$$
\begin{aligned}
& \text { " }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { تَّأليف }
\end{aligned}
$$


الـريكاض

الطبعـــتـتالالؤل

$$
\text { A199乏 }=01 \varepsilon 10
$$

(2) مكتبة الرشد،

نهرسة مكتبة الـملك فهد الوطنبة الحمد، المرتضى الزين
مناهج المبحدثين ني تقوبة الأحاديث الحسنة والضعيفة/ إنُراف ربيع بن هادي عمير المدخلي. الا الأصل : رُّالة دكتوراه

I ا ـ الحديب الحسن
| ـ المدخلي، رببع بن هادي بن عمير (مشرف).
ب ـ ـ العنوان
$1 \varepsilon / r 1 \cdot r$
دبوي YH

$$
\begin{aligned}
& \text { رقم الإيداع: }
\end{aligned}
$$


المملكة العربيـة السعودية ـ الريـاض ـ طريق الحجاز ص ب

فرع القصبيم بريده حي الصفراء ـ طريق المديبنة
ص ب ب ت
.
تقريظ
هذا
فقـد تصفـحت رسالة الأخ المرتضى الزين أحمد السوداني التي كتبها لنيل اللدكتوراة في قسم السنة في الدراسات العليا بالجامعـة الإسلامية بالمدينة النبوية بعنوان
( مناهج الحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة ه .
فوجدتها رسالة طريفة في موضوعها بذل فيها الدكتور المرتضى مجهوداً جبار؟
 بطريقة موجزة مفيدة جيدة .
وتوج هذه الرسالة القيمة بخاتمة في النتائج التي توصل إليها في هذه التحفة التي لايستغنى عنها من له انشغال بهذا الفن المهم. بالإضانة إلى فهارس تبلغ أربعة فهارس فنية تساعد الباحث على الإتباس من هذه العروس الرافلة فلة في أُواب الإتقان وكثرة الفوائد الحليئية وقد زادتها جمالاً وبهاءٌ فمن ثم يستحق هذا العا

والتشجيع لكاتب هذه النادرة.
والل الموفق وهو حسبنا نعم المولى ونعم النصير.

كتبه بقلمه
الالاستاذ/أبر عبد اللطيف حماد بن محمد
الأنصاريالمزادرجي السمودي المدني
غفر الله له ولوالديه آمين


 الانزه


عَحَّوْنَ


,
(ies




 هصر هِ
or




و ب4.

 -10

## المقدمـة

## 

إס الحمد لله، نحمده ونسعينه، ونستغفره ونعوذ بالله من نرور أنفسنا ومن سييات أعمالنا، من يهلده اللّ فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى لـ، وأشهد أن لا لا


 منهمـا رجالا كثيرأ ونساءُ واتقـوا الله اللي لساءلون بـد والأرحام إن الـلـ كان عليكم

رقيا ه| [النساء آية: 1].

 أما بعد (") فإن الاشتغال باللوم الشرعية من أعظم القربات لمن صلحت نيتها
 من وحى الله تبارك وتعالى \$\$ وما ينطت عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى هِ النجم

(1) هذه حطبة الحاجة رواها الاهام الترمذى (السنن) حديث رتم (11-0) والنسائي فى


كتاب (خطبة الحاجة) لفضيلة الليخا محمد ناصر الدين الألبانى ـ حفظر الهـ ــ ــ
 شيياً فبلغن كــا سمعه، فرب "مبلغ أوعى من سامع. )"" وفى راويـة (رحـم الله
 آية. (T)
 الجاهلين، وقد يتملوا فى سبيل ذلك المشاق المتنوعة، وذللوا الصعاب المتعددة، قال
 (وركل بالآثار المفسرة للقرآن، والسنن القوية الأركان، عصابة منتخبة، ورنقهـم
 وهون غليهم الدأب والككلال، والحل والترحال، وبذل النفس مع الأموالن، مع رحوبا
 نعت الرؤوس، خلقـان الثياب، خممص البطون، ذبل الشفـاه، شُحب الألوان (o)،
 (10/1) (1££/1) ( حليث رتم (79) وتال الترملى: حسن صحيح.




 علي الخلق، تال الذمبي؛: لم أجد وفاة منصرر، وكأنها ني حدود المأين سِير أعلام

$$
\text { النبلاء (9r/9 - } 91 \text { ). }
$$



نحل الأبدان، قد جعلوا لهم مما واحدك، رضموا بالعلم دليلاً ورائدك، لا يقطعهم عنه


 لنسخ ما سمعوا، وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفرش الوطيء، والمضنع الشهي، تد
 الكد أصلابهم، وتيه السهر ألبابهم، نتمطوا ليريحوا الأبدان وحخولوا ليفقفدوا النوم من






الآجام، يناضلون عن معالم الإسلام (1) ) .
 النبـوية، فحفظوا السنة من الزيادة أو النقصـان، حتى إنهم لو زيد في متن حـديث


 والناظر في المكتبة الإسلالمية يرى ثمار جهرودهم تلك فى تصانيفهـم المتعلددة، حيث أفردوا الأحاديث الصحيحة، والأحاديث الضـعيفة الموضوعة فى مصنفات
( الهدث الفاصل بين الراوى والواعي (م• (Y) - (Y) (Y) (Y) كتاب الهروحين (Y/ (Y).

خاصة، وسبروا أحاديث الرواة فعدلوا المقات منهم، وجرحوا الضعفاء والمتروكين،


 المقصود الأعظم عند المحثين وطلاب الآخرة، قال العراقي - رحمه اللمـ : (وبيان


بل وعند كثير من الحدثين عند المذاكرة والمناظرة) (1).
 له صلة بهذا الموضوع، مع علمي بانني لست من فرسان هذا الميدان، لقلة البضاعة وضعف الاطلاع في كتب أهل الصناعة، وقد اخترت لهـنذا الموضوع عنوانانِ بعد الاستخارة والاستشارة هو: (مناهج (') المدلين في تقوية الأحاديث الحسنة والضنعيفة) والمراد بيان كيفية ارتقاء الحديث الحسن لذاته لمرتبة الصحيح لغيره، وبيان كـيفية ارتقاء الأحاديث الضعيفة لمرتبة الحسن لغيره، مع بيان أنواع الأحاديث الضانعيفة التي تواها الحدثون، ثم بيان عواضدهم لها، نم بيان الأمثلّلة على كل عاضد ما ما أنككني ذلك.

سبب اختيار الموضوع:
إن الكشيف عن الطرق التي تتقوى بها الأحاديث الحسنة والضـعيفة من أمم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع، وذلك بجمع أقوال أثمـة الحذيث،
(1) المغني عن حمل الاسفار فني الاسفار فى تخريج ما فى الأهياء من الأخبار - مع كتكاب احياء علوم اللدن (Y/ (Y) (Y)
 وفال: (والمنهاج - بالكسر - وني التنزيل ( لكل جعلنا منكم شرعة منهاجاً ) المنهاج الطريق الواضح ) .

والنظر في تطبيقاتهم العملبة، ولا تخفى أممية مثل هذا الموضوع، وتد توى عزمي

 الموضوع: ( هذا موضوع مهم إذا أتقن ، لأن الناس يضطربون فى هذا الباب كثيرام ) . أو عبارة نحوها.
ومع أممية هذا الموضوع فلم أر كتابً فى المكتبة الإسلامية يجمع أقوال الأئمة في بيان العواضد التي تتقوى بها الأحاديث الحسنة والضعيفة مع ذكر الأمثيلة على


وإن تصرت ناسأله سبحانه أن يغفر لم تقصيرى، وأن يتقبل مني جهد المقل
المصنفات السابقة في الموضوع:
لقد تنايرت أْتوال الأئمة فى هذا الموضوع فى مؤلفاتهم المختلفة، وتعتبر كتب
 أُمة الحديث ما يتعلق بالتقوية: (مبحث الحديث الحسن بنوعيه) و(مبحث الحديث

المرسل ).
ومن الكتب التي توجد فيها التطبيقات العملية لعواضد الأحاديث كتب التخريج
 مع ذكر الأمثلة على كل عاضد إلا أن يكون كتاب (مذاهب الأتمة فى تصـيح الحديث) قد اعتنى بهذا الجانب وهو كتاب لم أتف على شيء منه إلا

سيد الناس - رحمه الله ـ :
( وتال يوسف بن أحمد: قرأت على أبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالث بن

(1) البغدادى، الخياط، روى عن ابن نبهان وابن بيان، وعنه ابن الأخضر والشيخ المونت، =

أبو عيسى فكتابه على أربع اقسام : صحيح مقطرع بصحته، ، وهو ما وافق فيه البخارى

 تد عــل به بعض الفــهـاء. تال: وهذا سرط واسع، فإن على مذا الأصرل كـلـ حديث احتـع به مـحتج، أو عـمل به عامل أخرجـه، ســواء صح طريقـه أو لم


بما فيه)
منهج
اعتمدت في إعداد هذه الرسالة على كتب أُمة الحليث المثهود لهم بالإمامة اعتمـاد أنساميك، واستتينست بكتب بعض أهل العلم المعاصرين استئناسك ارشاديك، فجمعت المادة من كتب علوم الحديث ـ المصطلح ـ وكتب التخريج وغيرها ولماء وقسمت الملادة الجموعة على أبواب الرسالة ونصولها. وكنت أعرف بنوع الجحديث الذي قواه الأئمة، ثم أبين حكمه، نم أذكر أْموال

 الأئمة ودراسة الاسانيد ما وسعنى ذلك وعزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة الى سنورها، بذكر اسم اللّسرة ورا ورقم الآية، وسرحت الألفاظ الغرية، وعرفت بالأعلام غير المثهورة، وضبطت ما يحتاج منهالضبط.
= توفى بـكة فى سنة أربع ونبعين وخمسمائة، وله تسع وستون سنة، وكان ذينا خيرآ ذا مروءة نامة. سير أعلام النبلاء (


قسمت هذه الرسالة إلى: مقدمة، وتمهيد، وستة أبواب، وخاتمة، ثم الفهارس اللازمة. أما المقدمة نقد ذكرت فيها طرفً من جهود المدثين في حفظ السنة، نم بينت أهمية الموضوع مع ذكر سبب اختـباره، ثم أثشرت إلى أنني لم أثف على مصنف سابق في هذا الموضوع ثم بينت المنهج الذي سرت سرت عليه في كتابة الرسالة، ثم ذكرت الخطة التي اعتمدت عليها في اعداد الرسالة. أما التمهيد فذكرت فيه بداية الاهتـمام بتقوية الأحاديث إذا تعددت طرتها وتباينت مخارجها، وناقشت بعض العواضد التي لا صلة لها بالأسانيد. وأما بقية أبواب الرسالة فكانت على النحو التالي : الباب الأول: الحديث الحسن، وأمثلة لتقويته. وفيه نصلان: (1) الفصل الأول: تعريف الحديث الحسن وما يتعلق به.

وفيه أربعة مباحث:
( ( )
. المبحث الثاني : اطلاقات الحس (Y)
( المبحث الثالث : الاحتجاج بالحسن.

(Y) الفصل الثاني: أمثلة لتقوية الأحاديث الحسنة.

وفيه مثالان:

- (1) المثال الأول: تقوية الحسن لذاته بالصشيح (Y)
(Y) المال الثاني: تقوية الحسن لذاته بمثله.

الباب الثاني: المديث الضعيف وما يتعلق به.
وفبه ستة نصول:
(1) الفصل الأول: تعريف الحديث الضعيف. (Y) الفصل الثاني : أتُسام الحديث الضنعيف.
(Y) الفصل الثالت: تقوبة الحليث الضعيف ونروطها.
(§) الفصل الرابع : الرواة اللذين يعتبر بحديثهم.
(0) الفصل الخالمس: التقوية بالأدنى.
(7) الفصل السادس: أمثلة لأحاديث فقدت سروط التقوية. الباب الثالث: تقوية الأحاديث الضعيفة التي في سندها سقط ظاهر.

ونيه ثلالة فصول:
(1) الفصل الأول: تُقوية الحديث المرسل .

وفيه سبعة مباحت:
(1) المبحث الأول: تعريف الحديث المرسل (Y)

المبحث اللاني : اختلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل (Y)
. المبحث الثالث: بُروط تقوية المرسل عند الشافعي (Y)

(0) المبحث الخامس : الحديث المرسل المعتضد دون المتصل في المحبة (7) المبحث السادس: مبب كون الحديث المرسل من الضضميف المعتضد. المبحث السابع : غواضد الحديت المرسل وأمثلتها. (Y) الفصل الثاني: تقوية الحديث المنقطع:

ونيه سبعة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف الحديث المنقطع.
(Y) المبحث الثاني : حكم الحديث المنقطع
(Y) المبحث الثالث: الصلة بين (المرسل) و(المنقطع) .

(ه) المبحث الخامس : سبب كرن الحديث المنقطع من الضعيف المعتضد. (7) المبحث السادس : عواضد الحليث المنقطع (7)

المبحث السابع : أمثلة على تقوية أحاديث منقطعة.
(F) الفصل الثالث: تقوية الحديث المعضل (Y)

وفيه أربعة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف الحليث المعضل . (Y) المبحث اللاني: صور الحديث المصضل .

( ) ( المبحث الرابع: مثال على تقوبة الحديث المعضل .
الباب الوابع: تقوية الأحاديث الضعيفة التي في سندها سقط خففي.
وفيه نصلان:
(1 (1) الفعل الأول: تقوية الحديث المدلس إذا لم يعرف المذلوف.
وفيه سبعة مباحث:
(1) المبحث الأول : تعريف الحديث المدلس
(Y) المبحث الثاني : أقسام الحديث المدلس : تعريفها وأمثلتها.
(
( ) ( ) المبحث الرابع : حكم التدليس.
(0) المبحث الخامس : أسباب ذم المدلس.
(7) المبحث السادس : سبب كون الحديث المدلس من الضعيف المعتضد.

- المبحث السابع : أمثلة لتقوية الحديث المدلس (V)
- الفصل الثاني: تقوية المرسل الخغي (Y)

وفيه ستة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف المرسل الخغفي.

- IT -
(Y) الفصل الثالث: تقوية الحديث الذى في اسناده مبهم لم يسم
وفيه خمسة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف المبهم.
(Y) المبحث الثاني: معرة المبهم وأهميته.

( ) ( ) المبحث الرابع : قبول الحديث الذي في اسناده مبهم لم يسم للاعتضاد.
(0) المبحث الخامس : أمثلة لتقوبة الحديث اللذي في اسناده مبهم لم يسم. الباب السادس : تقوية الأحاديث الضعيفة بسبب الطعن فى ضبط أحد رواتها.

> وفيه ثلالة نصول:
> (1) الفصل الأول: تقوية حليث سيء الحفظ.
> وفي أربعة مباحت:
> ( ( المبحث الأول: تعريف سيء الحفظ.
(Y) المبحث الثاني: من أقوال العلمـاء في أن حديث سيء الحفظ ضـعـف

يعتضد.
( (Y) المبحث الثالث: مبب كون حديث السيء الحفظ ضعيف يعتضد.
( ) المبح الرابع : المثلة لتقوية حديث سيء الحفظ.
(Y) الفصل الاني: تقوية حليث الختلط.
ونيه أربعة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف الغتلط.

المبحث الثاني: حكم حديث المختلط.
(Ү) المحث الثالث: حديث المختلط من الضعيف المعتضد، وسبب ذلك.
( ) المبحث الرابع : أمثلة لتقوية حديث الختلط.

( ) المبحث الرابع : أمْبلة لتقوية حديث الملقن.

تم الخاتمة وفيها أمم النتأُج الثي توصلت إليها، وبعض التوصيات، ثمُ الفهارس
الللازمة، وهي :

$$
1 \text { - نهرس الأحاديث والآثار. }
$$

Y- نهرس الأعلام المترجم لهم.
r- فهرس المصادر.
₹- فهرس الموضوعات.

شكروتققيلين-
 أرجو أن يكون فيها إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية، وللسنة النبوية على ولى وجه الخصوص، وآمل أن تكون مبقدمة صالحة لدراسات مستفيضة بإذن الل وفضلد.
 المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وأسأل الله أن يوفقهـم للا فيه صلاح الإسلام والمسلمين
كما أُقدم بشكري لفضضيلة الميخ الدكتورا ربيع بن مادي على ما تدم لـي من ملاحظات وتوجيهات طوال فترة إنرافه علي" مع دعائي له بالتونيق والسداد.

 عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشى، حيث إني قد استفلت كثيرام من توجيهاتهما

واستدراكاتهما القيمة على هذه الرسالة.
 اطلع على هذه الرسالة أو أغلبها وأنادنى بكثير من الاستدراكات والتصوييات النافعة. والله الموفق، وهو حسبنا نعم المولى ونعم النصير.

$$
\begin{aligned}
& \text { الدكتور/ المرتضى الزين أحمد } \\
& \text { م199\%/A/\& } \\
& \text { \& }
\end{aligned}
$$

## التممهيل،

## البوادر الأولى لقبل الحليث بتعلد طرته

إٍ أئمة الجرح والتعديل تد عرفوا لدى أهل العلم بصفات عظيـة، ومن
ذلك اتصانهم بالأنصاف، والديانة، والخبرة، والنصح، قال ابن كثير ـ رحمد الله ـ:




 ومن انصافهم أنهم بينوا قسمك من الرواة لا يحتج بهم ولا يسقط حديثهمهم، وهم
 أعلى منهم - قبل حديئهم، قال سفيان الثوري ـ رحمه الشا ـ ـ : ( إني لأكتب


 من الرجل أوقف حديثه، وأسمع من الرجل لا أعباً بحديثه، وأحب معرنهه (r)

 ( الضمفاه (Y) (Y)

ورى الخطيب البغدادي - رحمه الله - عن أبي عبد الله (1) : ( ما حخديث ابن لهيعة بحجة، ولإي لأكتب كثيرك ما أكتب اعتبر به، ويقوي بعضه بعضا ) (r)
 (ابن لهيعة ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للإعتبار والاستدلال، إنما أكتب حديث الرجل كانّي استـدل به مع حديث غيره يسـده، لا أنه حجة إذا انفرد)

 غير وجه نحو ذلك) (i)
وذكر الإمام الشافعي - رحمه الشه ـ الأحوال التي يحتج فيها بالحديث المنقطع حيث جهاء في (الرسالة) (0):
(نْقال : فهل تقوم بالحديث المنقطع حـجة على من علمـهـو وهل يختلف
 أصحاب رسول الله من التابععين فحدث حديتً منقطعا عن اللبي: اعتبر عليه بإمور:

 ثم ذكر عواضد بقية عواضبد المرسل.


 ( ( ) (


ففي هذه النصوص ما يؤكد أن تقوية الأحاديث بتعدد طرتها تد بدأت بوادرها



 ولكن كثر في حديثهم الغلط، ومثل هذا عبد الله بن لهيعة فانهه من آكابر علماء


حفظه فوتع فى حديثه غلط كثير، مع أن الغالب على حديثه الصحة) (1) .





مكنكا نزل عن درجة الصحيح) (") فالعمدة في هذا الباب تعدد الطرق، واختلان المحارج، وفي هذا المُنى يقول






(I)
(Y) (Y) (Y/AA) (Y) (Y) القول المسدد ني اللب عن مسند الآمام أحمد. (صها (Y) .


 أعلى منه بالحسن لذاته أو بالصسيح. العواضد التي لا صلة لها بالأسانيد :
أما ترقية الحديث وتقويته بعواضد لا صلة لها بالأسانيد (كتلقي الأمة للحبيث بالقبول) أو (بموانقـة ظاهر القرآن له) أو (باستدلال المتهـذ به) أو (عن طريت
 الحديثة) . فلا يتقوى الحّْيث بواحد من هذه العواضد، ولا تصح نسبتك لرسول اللّ ها
فاما تلقي الأمة للحديث بالقبول:



بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية (") الوصية للوارث) (").
 تلقي الأمة له بالقبول، إذ كيف يحكم له بالصحة مع انتفاء شروطها، نعم إن تلقّي
 فلا يرثفع ضعفه بتلقيها له بالقبول.
(1) ومي توله تعالى: (\$ا كمب غليكم إذا هصضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين



وأما حديث (لا وصية لوارث) فقد أُبته بعض أهل الحديث، وصلم ولم يتفقتوا على تضعيفه، نقد قال الترمذى فى حديث (عمرو بن خارجة) : حسن صحيح (1)، وحسنه الحافظ اين حجر (1) من حديث (ابن عباس) ومن حديث (أبي أمامة) ، وصحهر البوصيرى(r) من حديث (أنس بن مالك). والحليث مروى عن: (أُىى امامة) و (عمرو بن خارجة) و (عبد الله بن عباس) و (أنس بن ماللك) و (عبد اللا بن عمرو) و (جابر بن عبد الشا) و (علي بن أبى طالب) و (عبد الله بن عمر) و (البراء بن عازب) و (زيد بن أرقم) ذكرها الألألباني
 ابن يسار) (0) و (أسماء بنت يزيد بن السكن) (1). تخريج حليث ابي امامة:
رواه أبو داود (*)، والثرمذى (N)، وابن ماجه (")، وسعيد بن منصور(•(1)، والإمام

. ال大لخيص الحبير (Y/Y)
( C (
.( $\wedge$ 人 - АV/7) (६)
(0) الكامل فى ضهعاء الرجال (1Aor/0).


( السنز ( ( 1 )

(1•) السنن حليث رقم (1 §).
 اسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم تال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رمول الله


 الحفاظ: ما رواه اسماعيل بن عياش عن الشاميين فصحيح، وما رواه عن الحجازيين . فنير صحيح، وهذا رواه عن شبامي ثقة) (7) وقال الألباني ـ حفظه الله ـ : (امناده حسن) (v) . وهو كما مال لأن حذيث اسماعيل بن عياش إذا كان عن الشاميين فلا ينزل عن مرتبة الحسن، قال الذهبي :

 الحكم على الحديث:
اسناد حليث أبى أمامة حسن لذاته ، والث أعلم.
وأما تقوية الحديث بموافقة ظاهر القرآن له:
فقد نسب بعض أهل العلم إلى الفقهاء أنهم يتعرفون على صحة الحدلـيث إذا
( $)$
( 1 ( $£ q / 11$ )
(
( ( ) كتابب المجروحين ( $)$
( 0 (

. الرواء الغليل (V)
( ${ }^{(M Y / A)}$ (

وانقه ظامر القرآن، قال الزركشي ـ رحمه الله ـ: (وقال أبو الحسن بن الحصار



 صسة الحديث بموانقة الأصول، أو آية من كتاب الله تعالى، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صسته، وإذا لم يكن فى سنده كذاب فلا با بأس باطلاق القول بصحته إذا وافنت كتاب الله تعالى وسائر اصول الشريعة. ) (r) وقال عبد الحق الانبيلي- رحمه اللـ - فى مقدمة (الأحكام الوسالي يكون حديث تعضده آية ظاهرة البيان من كتاب الشع عز وجل، فإنه وإن كان معتلا

اككتبه لان معه ما يقويه ويذهب علته. .
 عاضداً له، يرتقي به لدرجة الحسن لغيره، واعتمـاد هذا المنهج يقتضي تصحيح


 قوله نعالى: \#\# إنما يعـمر مـساجـد الله من آمن بالله واليـوم الآخحر وأتام الصـلاة وآتى
(1) هو على بن محمد بن محمد بن إيراميم الخزرجي، الفامي، ويعرف بالحصار، أبو
 (r)

 الحليت رار كذاب نتط. ومذا أمر لا يقوله علماء الحليث.

الز كاة ولم يخش إلا الله إمسى اولكك أن يكونوا من المهتدين \$ [الموبة الآية:1A] . قال اللنمى عفب تصحيح الحاكم له: (قلت: دراج كثير المناكير.) (1") وقال المناوى: (تال مغلطاى في (مُح ابن شاجه) : حديث ضعيف.) (ل) ولم يقل واحد من هذين الإمامين بقبول هذا الحديث للاعتضاد والارتقاء لمربة الحسن لأجل موانقة ظاهر القُرآن له.

تخريج الحلديث:
 حبان()، والحاكم (A) من طريق ذراج أبي السمع عن أبى الهيئم عن أبي سعيد مال :



الز كاة ... ه الآية. واللفظ 'للترمذي.
قال الثرمذي: (هذا حلديث حسن غريب) .
وقال الحاكم: ( هذه تزجمة للمصريين لم يختلفوا في صحتها وصذق رواتها
غير أن شيخي الصحيح لم يخخرجاه) . قال الذهبي: (دراج كثير المناكير) .
 وني تصحبحه أو تخسينه نظر، لأن في اسناده (دراجًا) ، تال الآجري عن ألبي
(Y) تلخيص المستدرك - مع المستذرك على الصصيحين (Y/Y) (Y)
(Y) فض القدير شرح الجامع الصغير (YON/ (Y) .


( (0) المسند ( )

(V)
( المستدرك ( C ( C )


داود: (أحاديئه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيئم عن أبي سعيد)"1") وحكى ابن عدي عن الإمام أحمد أنه تال: (أحاديث دراج عن أبي المينم عن أبي سعيد فيها

 (صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضيعيف )(4) . وهذا من روايته عن أبي الهيثمم. المكم على المديث:
اسناده ضعيف، لأنه من رواية دارج عن أبي الهيثم. وأما دعوى تقوية المديث باستدلال الجتهد به :
 التحرير (o) لابن الهمام وغيره) (1) كذا قال، والذي عليه المدثون ودونوه في كتب المصطلح عدم تصحيح الحديث








 (riA (0) (0)



 منه بصحة ذلك الحديث، لامكان أن يكون ذلك منه احتباطا، أو لدليل آخر وافقى ذلك الخبر)(1).
وقال فى نظم الألفية (r)
( ولم بروا فتياه أو عمنل .


 أو لكونه كن يرى العمل بالضضيف وتقديمه على القياس) (r) .


 بل إن الخدثين قد عابوا على الفقهاء أخذهم بالأحاديث الضعيفية بل المارن الموضوعة
 خصوصأ عند قلة الططالب، لا سيما لعلم النقل، فإنه أعرض عنه بالكلية حتى إن جماعة من الفقهاء ينون على العلوم الموضوعة) . (0) وتال في موضع آخبر : (رأيت بضاعة أكثر الفقهاء في الحديث مزجاء بياة، يعول أكثرهم على أحاديث لا تصح ويعرض عن الصحاح، ويقلد بعضهم بعضأ فيما ينقل ) (1".

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) شرح الفية العراتي (TY•/1 (YY). }
\end{aligned}
$$

(Y) فتح الباتي على الفية اللعراتي (Y (Y) (Y) (Y) بمعناه.


(T) التحقين في اختلان الحديث (T/ (T)

وقال النورى - رحمه الله ـ: (وعلى كل حال فإن الأئمة لايروون عن الضعفاء
 الحدثين ولا محقق من غيرمم من العلماء، وأما نعل كثيرين من الفقهاء أو أكثراء أكرم ذلك، واعتمـادمم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا، وذلك لأنه إن كان يعرف



. أعلم)
فلُّجل هذا كلد فإن القول بأن استدلال المجتهد بحليث تصحيح لـ غير مقبول


المتهدون؟
وأما دعوى تقرية الحديث عن طريت الكئف الصوفي:


 الأحاديث فيصححون ويضعفون ما بدأ لهم، قال الجرجاني ـ رحمه الله ـ : (الكشنف في اللغة رنع الحجاب. وفي الاصطلاح: هو الاطللاع على مـا وراء الحجاب لماب من المعاني الغيبية والأُمور الحقيقية وجودأ أو شهودا) (1) وللقيام بمهمة نقد المرويات لا يحتاج هؤلاء إلى دراسة ما صا صنفه المحدثون من تواعد رضـوابط للحكم على الأحاديث - تصحيـط وتضعيفا ـ حيث بتصدى
(1) (1Y7/1) (1).
(Y) كتاب التعريفات (ص (Y) ).

 ع. علماء أمتي كانبياء بني إسرائيل
قال: : (الجواب ـ والل الموفق بمنه وكرمه للصواب _ : أما ما ذكرت من الحم الحـيث وهو علماء أمتي ... الخ فليس بحديت، نص عليه السيوطي في (الدرر المنتثرة في في

 حجة على غيره لأنه تطب - رضى الله تعالى عنه ـ كما صرح به صاخب الإبريز المذكر
ولا أبطل من هذا المنهج الذي يتصدى فيه مثل هؤلاء للحكم على الأحادِيث
 حديث (أضحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتـديتم) . نقد تانل الشعراني: (وهذا


 تصحيح أُحاديث باطلة لا أحل لها كهذا الحديث، لأن الكنف أحسن أُحواله ـ إن
.(V/r)
(Ү) (艹) بعضهم: ولا يعرن نى كتاب معتبر ). المقاصد الحسنة (ص (YAT).

$$
\begin{aligned}
& \text { (VI/Y) (Y) جواهر المعاني (Y) }
\end{aligned}
$$

صح أن يكون كالرأى وهو يخطئ ويصيب، وهنا إن لم يداخله الهـوى. نسالّل الله السـلامة منه ومن كل ما لا يرضيـ)(1). وكـذللك يؤدى إلى تضعيف أحاديث صحيحة فيحل الحرام ويحرم الحلال. والحديث المنـار إليه مروى عن: ( ابن عمر ) و ( أبي هريرة ) و ( جابر )


 متهم به، وفي ثلاثة أخرى من وصف بكونه متروكا، والطريق التاسع فيه مجهولان.

فهو ضعيف جدا.





منها إلا شيئأ يسيرا خمسة أو ستة) .
فلا عبرة بمثل هذا المنام في الحكم على الأحاديث عند أهل العلم، وقد حكى
 (هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر


 (६) الصسحبح (ro/l) (المقدمة) . ورواه الإمام اللذمبي في معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (97/1).

المنام، ولا أنه تبطل بسببـه سُة ثبتت، ولا تثبت به بُةٌ لمَ تثبت، وهذا بإجمأع ع
العلماء (1) )

لأن ذلك من الكذب اللنى لا يرتاب فيه مسلم، ذكر النـعراني عن أبى المواهب


 مرة قلت مذا، ومرة قلت هذا) ${ }^{\text {ملـ }}$ (r)
وأما تقوية الحديث الضعيف ــ أو العكس - بالمكتسفات العلمية الحلديثة: فقد تبناها بعض المفتونين بالحضارة المعاصرة وما فيها من مكتشفات في مختلف مبادين العلم والمعرنة، فقل ذهب بعض هؤلاء المفتونين اللى مقارنة نتائج المكتنثفات في المادة والنبات والحيوان والفلك وغير ذلك بما جاء في السنة النبوية في هذهـ الأبواب فما وافقها يقبل عندهم وإن حكم الخدئون بضعفه أُ وضعه، ونا ولا خالقها يرد عندهم وإن كان تد سبت الحكم عليه بالصحة، يقول أحذ هؤلاء:
 العلوم الرياضـية والطبيعينة، والبـحث الحديث، والاستكثــاف في المادة، والنبات



 رتم (olv). (T) الطبقات الكبرى (TA/Y).

والحـيـوان، ومنامج البــت العلـي في التـاريخ، وسـائر العلوم النقلية والأديـة، ويستعرضوا أحاديث بدع الخلق، وأصل الكون، وشكله، والفلك، والطب النبوي، وساتر ما يتعلق من الأهحاديث بما تناوله البحث العلمي التجرييّ، فما وانيا وانق اليقيني من نتائج الفكر ومقرات العلم أخذوا به وإن سبق الحكم عليه بالوضع أو الضما الضمف، وما خالفه ولم يقبل التأويل حكموا بضعفه أو وضعه وإذ سبق الحكم عليه بالصحة أر الحسن، فقد نص العلماء على أنه إذا تعارض دليلان تطعيان أحدهما عقلى إلى

 إن الاعتماد على نتائع العلوم الرياضية والطبييعة وغيرها للحكم على على الألحادي الاديث
 من العصور يوصف بغير ذلك في عصر آخر، ومن ذلك ما ذكر عن الن النمس فإنها




 أن نترك القرآن ونؤمن بها ايمانكا في أول تصادم لها مع آيات القرآن) (r)
 مقدمته أن الكتاب أصله محاضرات كان المالمولن يلقيها على طلاب قسم اللغن العربية


سنة
(r) الإسلام ني مواجهة التهليات (rV0).

 التــديرات، لا شك أن ذلك من أعظم الأمـور وأشدها خطرا على الإنيـلام، وتد

 (إني رأيت بعض الأكابر من الفقهاء يقول في تصنيفه عن الفاظ في الصحال



خصمد أن يقول هذا الحديث لا يعرف، وهذا كله جناية على الإسلام ):"

# الباب الأول الحديث الحسن وأمثلة لتقويته 

وفيه نصهلان:
(1) ( الفصل الأول: تعريف الحديث الحسن وما يتعلق به. (Y) الفصل الثاني : أملة لتقوية الأحاديث الحسنة.

# الفصل الأول تريفالحديثالحسنومايتعقةب. 

ونيه أُربع مباحت:
(1) المبحث الأول: تعريف الحديث الحسن. ( اللهحث الثانى: اطلاقات الحسن.

( ( ) المبحث الرابع: أُورال العلماء في بلوغ الحسن مرتبة الصستح.


المبحث الأول
تعريف الحديث المسن
تعريف المسن لغة:
( الحسن ) : ضد القبح ونقيضه (1). و ( الحسن ) تال الفيروزآبادي: محركة ما حسن من كل شيء (1). قال الزبيدي: (الحسن - محركة - ما حسن من كل
 تعالى وصفاته، ولمعنى في غيره كالاتصاف بالحسسن لمعنى ثبت في غير غيره كالجهاده

 تعريف الحسن اصطلاحك:
الحسن في اصطلاح أهل الحديث نوعان: (حسن لذاته) و (حسن لغيره) . تعريف الحسن لذاته:
تال ابن الصـلاح - رحـمــ الله - في تعريفه: (أن يكون راويه من المنـهـورين
 والاتقان، ومو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به منكرا، ويعتبر في كي كل هذا مع سلامة الحديث من أْن يكون شاذا ومنكرأ سلامته من أن يكون معللاً، وعلى

هذا القسم يتنزل كلام الخطابي) (8) . تال الخطابي - رحمـه الله - في تعريف الحسن : (ما عرف مخرجه، واشتهر
(1) (1\&/1r) (1) لسان العرب ( )
(Y) القاموس الهيط (ص) (Yoro).



رجاله، وعليه مدار أكثر ألحديت، وهو الذي يقبله أكثر العلمـاء، ويستعمله عامة
(1) (الفقهاء)

وقال الحانظ ابن حجر فى تعريفه : (وخبر الآحاد بنقل عدل، تام الضبط منصل
 (r)

تعريف الحسن لغيره:
تال ابن الصلاح - رحمده الله - فى تعريفه: (الحسن قسمان: أحلدهما - وهو الحسن لغيره-: الحديث اللذى لا بخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق أهليتن غير





 من يتهم بالكذب، ولا يكون الححديث شاذكَ، ويروى من غير وجه نحوِ ذلك فهو

عندنا حديث حسن) (8)
وتال العراتي - رحـه الله - في نظم الألفية (0) فى تعريف الحسن بنوعه:
(1) (1) معالمُ السنن - مع مختعر منن أبى داود (111).
(Y) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص9)

( ) ( ( السنن (

(والحسن المعروف مدخرجا وتد * * * امتهرت رباله بذاك حد)
(حمد وتال الترمذى ما ملــم * * * الثلـوذ مع راو ما اتهم)
(بكذب ولـــم يكـن فردا ورد * * * $\quad$ قلت: وتد حسن بعض ما انفرد)

(وتال بان لي بامعان النظـــــر
(قسمـا وزاد كونـه مـا عــلا
(والفقهاء كلهـم يستعملــــ
ومن المعلوم للى أهل الحديث أن عبـارات العلمـاء في تعريف الحسن" (1) تد
 وأشار اللهبي - رحمـ الله - اللى صعوبة أيجاد تاعدة تندرج عختها جميع الأحاديث الحسان حيـث تال : (ثم لا تطمع بأن للحسن تاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، نأنا على إلاس من ذللك، نكم من ححيث تردد فيه الحفاظ مل هو حسن ضنعيف؟ أو صسحيع ؟ بل الحاظظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحل، فيوها - يصفه بالصسة، ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضغفه) (Y)
(1) ذكر السيوطي في ( البحر اللنى زخر في شرح ألفية الأثر ) صףז • أتوالا كثيرة لأهل العلم في تعرين الحصن وتال في نهايتها: (مذا مجموع ما وقفت عليه من كلام
 وابن دحية، واين جـماعة، وأبو الحجاج الشاس، وبرهان الدين الجعبرى، وصـاحب الخخلاصة، وعلاء اللدين ابن اللفيس، وابن الملقن والبرثنسى، وابن. العمـاد، وتقى اللدين

الشُ-مينى

(r) الموتظة في علم مصطلع الحذيث (صA).

وتال: : (رهذا حق، فإن الحذيث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه اللى رْبة الصصيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما لا ولو إلنفك عن ذلك لصح باتفاق) .
ولا يمنع اختلان العلماء في حكمهم على حديث من جود قاعدة أو تعريف للحسن فمن حكم بحسنه رأى شُروط الحسن فيه، ومن حكـم بضعفه رأى غير ذلك، فالواجب فى مـل مذه الأحوال اختيار الصنحيح من هذه الأقوال بحـجة

وبرهان، قالل البيهقي - رحمه الله - في مثل هذا ملا المقام: (وأما النوع الثالث من الأحاديث: فهو حديث قد اختلف أهل العلم بالخديث
 لم يقف من حاله على ما يوجب تبول خحبره وقد وقف عليه غيره، أو المُنى الذى بجرحه به لا يراه غيره جرحا، أُ وتف على انقطاعه، أو أنقطاع بعض ألفاظل، أو أو


 أصحها. وبالل التونيق) اله نم إن الْلقينى - رحمه الله ـ صرح بسبب صعوبة تعريف الحسن، وْ وهو توسطه بين الصحيح والضعيف، فال ـ ـ رحمه اللـ ـ : (فائدة وزيادة: نوع الحسن لما توسط
 عبارته عنه - كما قيل في الاستحسان - فلذلك صعب تعريفه) (1). ولأجل ذلك يرى الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ أن الحديث الحسن بنوعيه من
(1) دلايل الببوة ومعرة أحوال صانب الشريعة (1) (INA). (Y) محاسن الإصطلاح (م (1.0).

أدق علوم الحديث وأصعبها، تال حفظه الله: (وإن مما ينبغي ذكره بهذه المناسبة أن الحديث الحسن لغيره - وكذا الحسن لذاته - من أدق علوم الحديث وأصعبها لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته، ما بين موثق ومضعف، فلا يتمكن من التوفيق بينها، أو ترجيع قول على الأقوال الأخرى إالا من كان على علم بأصول الحديث وتواعده، ومعرفة توبة بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عمليً مدة طويلة من عمره مستفيدا من كتب التخريجات، ونقد الأئمة النقاد، عارفًا بالمتشددين منهم والمتسـاهلين ومن هم وسط بينهم، حتى لا يقع في الافراط والتفريط، وهذا أمر حعبب تل من يصبر عليه، وينال ثمـرته، فلا جـرم أن حـار هذا العلم غريباً من
(1) العلماء، واللّ يختص بفضله من يساء (1)

## المبحث الثاني

## اطلاقـــات الـــسن

أطلت الخدثون الحسن على أمور متعددة: فتارة يريدون المعنى الاصطلاحي وتارة هريدون المعنى اللغوى، وتارة يريدون غير ذلك.
فأما اطلاق الحسن على المعنى الاصطلاحي:
 عرف عنه اطلاق الحسن الاصطلاحي، تالل سيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما قسمة
 أبو عيسى الترمذى، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد تبله) " (1) وأما تول الحانظ ابن حجز في اعتبار الإمام ابن المديني كأنه الإمبام السانـي
 الله _ نقد أكثر من وصف الأحاديث بالصحة والحسسن فى (مسنده) وني (عللب)، نظاهر عبارته تصد المعنى الاصططلاحي، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصططلاح، وعي أخذ البخارى ويعقوب بن شيبة وغير واحد، وعن البخارى أخذ الترمذى) (') ،

 ابن المديني : (كنت صنعـت المسند على الطرق مسـتصص، وكتبـتـه في تراطِس وصيرنه في تمطر (r) كبيرة وخلفته في المنزل، وغبت هذه الغيبة، فلما قدمت ذهبت يوما لا طالع مـا كنت كتبت. قال : فحركت القـمطر فإذا هي بُقبلة زيزنة
 (Y) النكت على كتاب ابن الصلاع (Y (r) القمطر ما يصان نيه الكتب. القاموس الميط (ص ه9 ه).

بخلاف ما كانت، نفتحتها فإذا الأرضة تد خحالطت الكتب فصارت طينا، فلم أنشط
(1) بعد لجمعد)

وأما اطلاق ابن المديني للحسن في علله ففي المطبوع منه يوجد موضـع واحد
 , (إلمّا هريرة) (") لأن المجهول لا يحكم لاسناد حديثه بالحسن. تال اللدكتورا ربعع بن هادى : (وهذا لا يدع مجالا للتعلق بقول الحافظ ابن رحبر ـ رحسه الله ـ ـ (وظامر عبارته تصد المعنى الأصطلاحى) لما سبت أن قررناه من أن الحانظ لم يطلّ على

 صحيح وحسن وضعيف حبث تال عقـب حكايته لقول الخطابي (ثم اعلمـوا أن الحديث عند أهله على ثلالة أقسام : حديث صحيح، وحلديث حسن، وحديث سقيم) (؛) . قال العراتي : (لم أر من سبق الخطابي اللى تقسيمه ذلك، رإن كان فان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشـافئ - رضي الله عنه ـ
(0) (0)
 ( العلل (ص (r)
(Y) تقسيم الحديث اللى صحتح وحسن وضعيف بين واتع المدثلثن ومجازفات المتعصـيني رفي رد على أنى غدة ومحمد عوامة (ص (YY).

(0) التقيد والإيضاح سرح مقدمة ابن الصلاح (صA).

أحاديثه افرادات وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهر إلى الضصف أقرب منه إلى الصدق)(1". قال اين حجر (كذا قال، ولعله أراد الحسن المعنوي، وإلا حسام متفت

وأما اطلاق الحسن على الغريب والمنكر:



 المعروف. قال: وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، قال شبعة بن
 الحديث؟ - تال: من حسنه فرت)(ها وأما اطلاق الحسن على الصحيح:

 الأحاديث الصحيحة) (1). وأطلقه بعضهم على أحاديث متفق على صحتها، تال
(1) الكامل في ضعفاء الرجال (Y (Y/Y)






(7) (7 الاسن الاصطلاع (ص ال10).

$$
E \varepsilon V-
$$

اللسخاوى - رححمه الله ـ (رججد للشافعي اطلاقه ـ يعني الحسن - في المتفق على صحته) (1" . وتال البـتاعي - رحـمـه الله ـ : (إن المتــدمين الذين أطلقـوا وصف الحسن على ما هو صحيح كالشانعي وغيره لم يكن تقرر عندهم الاصطلاح على
 وألا اطلاته على غير ذلك:
نقـد يطلق بعض أهل الحـلينث الحسن ولا يعرف مرادهم، تال أخــدـ بن صالع: قلت لأحمدل بن حنبل : رأيت أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ الذمبي : ما أدرى ما عنى أحمد بنحسن حديثه، هل هو جوذة الاسناد؟ أو المتن ؟أر غير ذلك) (ب)

وعليه فينبغي مراعاة هذه الاطلاقات، والمراد منها هنا الحسن الاصطلاحي فهو المعنى بالتقوية، وهو المتبادر عند الاططلاق الا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

المبحث الثالث
الاحتجــاج بالمسـن

 لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح لاندراجه في أُنى أنواع ما يحتج



عليه اسم الصحيح وعلى كتاب النسائي)" (1) .

 دونه ولذلك أدرجه بعض أمل الحديث فيه ولم يفرده عنه، وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته ) (r) وقال الحافظ ابن ححجر: ( والحاكم .... لا يفرق بين الصحيح

 الاحتجاج به - وإن كان دونه في القوة - ولهذا أدرجتد طائفة في ني نوع الصـي الصحيح
 والحسن الذى له مرتبة الصحيح فى الاحتجاج مو ( الحسن لذاته ) في رأي
(1) (1) (مقدمة ابن الصلاح) ص 0 ع.

 . YIV/I (النكت على كتاب ابن الصلاح) (\%)


بعض أهل العلم، قال الحانظ ابن حجر: ( إن المصنف ـ ابن الصلاح ـ ـ وغير واحد
 في المربة، فما المراد على هذا بالحديث الحسن الـى الـى التفقوا فيه على ذلك؟ هل هل هو




 كالحاكم ـ كما سيأي ـي : وكذا قرل المصنف: أن الحسن إلذا جاء الـاء من طرق ارتقى
. ${ }^{\text {(1) }}$
استشكال ابن دقيق العيد الاحتجاج بالحسن :
 اشكال، وذلك أن ها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا رجدت في الزاروى فإما
 اللرجات التي يجب معها القبول أو لا؟ توجد فلا يجوز الاحتـجاج به وإن سـمي حسنا، اللهم إلا أن يرد هذا إلى ألمر





(1) النكت على كتاب اين الصلاح (1/ •ع - - • ع).

الصصفات الثى يجب معها قول الرواية في تلك الأحاديث) (1) . والذي عليه أكثر العلماء الاحتجاج بالحديث الحسن بنوعيه، قال البقاعي رحمه الله ـ فـي تول العراتي ( فإن يقل يحتج بالضعيف ) . ( منا ايراد على القول بالإحتبجاج بالحسن، كأنه قيل : انتم احتجبتم بالحسن وقد قلتم أنه نوعان : حسن لذاته ـ ولا انشال فيه ـ، وحسن لغيره وهو ما بكون فى إسناده من ضعفف بالجهالة أو سوء الحفظ ونحو ذلك، ويعتضد بمجيئه من وجه آخحر ولو كـان الوجـه الآخحر مـسـاويك للأول في الضـعف، وعلى هذا يلزم الاحتتـجـاج بالضعيف، أما الطريق الأولى نالأمر فيها واضضح، وأما الثانية فعلى تقدير كونها مساوية

للأولى فحينعذ خصعف انضـم اللى ضعيف. قلت - أي البقـاعي ـ: مسلم، ولكن ضعيفان يغلبان قويا، والقوة جاءت من الصورة المجموعة، وأيضا فإنا ما رددنا المستور لضعفه بل لاحتمال ضعفه، وعدم شخقت صفة الضبط فيه، ولا رددنا مبء الحفظ لأنه لم يحفظ بل لاحتمال أنه لم يحفظ، فإذا اعتضبد بمجيئه من طريت أخرى ـ ولو كان راويها فیى درجته ــ غلب على الظن أنه حفظ والعبرة فى هذا العلم بالظن، وأحسن مـا يدنع به هذا الإيراد المتواتر، فإنه

يفيد القطع مع أْنه آحاد انضهت، وربها كان كل افراده فى غاية الضعف) (r) والقول بعدم الااحتجاج بالحسن شاذ، قال الميوطي - رحــه الله ـ : ( ذهب كل الفقهاء، وأكثر العلماء، إلى أن الحسن كالصسحيح في الاحتجاج به وإن كان

دونه فى القوة، وشذ بعض أهل الحليـث فرده) (r)
 . النكت الوفية بما في نرح الألفية (Y) ( البحر الذىى زخر في شرح ألفية الأثر (Y)

## المبحث الرابع

## أقرال العلماء في بلوغ الحسن مربة الصحيع


(1) قال ابن الصلاح ( إذا كان راري الحديث متأخرأ عن درجة أهل الحنظ



الصتحي) (1)
(Y) وتال النوري: ( إذا كان راري الحليث متأخراع عن درجة الحانظ الضابط
 الصحيح)

 الجهتين فينجير أحدهما بالآخر ) (r)

 (0) وتال الحانظ ابن حهر : : (إن خف الضبط نالحسن لذأه، وبكثرة طرثه
(IVo/I) (Y) التقريب والتيسير - مع تذدريب الراوي (Y)


(0) نخبة الفكر في مصطلح أُهل الأثر - می نزهة النظر (ص سr) .
 تال عن ذلك: ( وفيه نظر، لأن حد الصحة المبقـم لا يشـمـله، فكيف يسـى المى . ${ }^{(1)}$ (
والجواب عن ذلك أن يقال: إن الخشية من خفة ضبط الراوى تزول إذا وافقه
 لأن الصورة الجموعة توة بَبر القدر الذى تصر به ضبط راوى الحس الحسن عن راوى
 تعـدد)
وتال العراتي في الألفية (r) :
 ( طرق أخرى نحوها من الطرق * * * * ( إذ تابعـوا محمد بن عمـرو ترتية الحسن لغيره لمربة الصحيح:
 تعدد الطرق، قالل: ( فإذا انضـم بعضها الـى بعض صارت حسنة للغير، فترتقي بها
 وتكرن هذه أقل مراتب الصحة)(1)
(1) (1) النهل الروى في مختصر علوم الحليت النبوى (ص (rV). (Y) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص (Y) (Y) ( ( $)$ ( ( ( ) النكت الونية بما في شرح الألفية (Y/A/Y).

وقال ابن كثير - رحمه اله _: ( ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما اذا كان رألميه سيء الحفظ، أو روى الحديث مرسلاً، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الخديث عن

 وبانضـمام المرسل إليه يقوي كل واحد منهما بالآخر، ويرتقي الحديث بهـيا إلى إلى درجة الصحة ) (ل). وهو واضح في ترقية الحديث الحسن بحديث مرسل، وبلبي الحسن لمرتبة الصصيح، ولا يضر كرن أحدهما مرسل عند العلاتي رحمه الشّه.

 يكون أقوى أو مساريا حتى لو كان الحسن لذاته يروى من وجه آخر حسن لغيره لم . ${ }^{(r)}$ )
 لغيرِه عند تعدد الطرن، وتكون مرتبة الصحيح لغيره على مراتب أُلها مرتبة: تقوية الحسن لذاته بالحسن لغيره كما تال البقاعي ـ رحمه اللّ ــ

米 * *

(1) انتصار علوم الحلدت (ص (Y) (Y).
(Y) جامع التحصيل في احكام المراسيل (ص (Y)


## الفصل الثاني

## امثلة لتقويـة الأحاديـث الحسنـة

- ! !


## المثال الأول

تقوية الحسن للااته بالصسيح
عن أبي هريرة - رضي اللف عنه - تال: تال رسول الشا ها أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل عليرة صلاة. تخريج الحديث :







 (فمحمد ابن عمرو بن علقمة من المثههرين بالصدق والصيانة، لكنه لم بكن من من أهل الاتقان، حتى ضيعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدته
 أُخر زال ما كنا نخشـاه عليه من جهة سوء حفظه، وابخبر به ذلك النقص اليسير،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) السنن (Y\&/ (Y) حديث رتم (Y) } \\
& \text { (Y) المسند (Y/Y) }
\end{aligned}
$$

(Y) الكامل (६/0 (Y/0) في ترجمة ( عمر بن طلحة الليني ).
( ) ( )

 وتال الحانظ ابن ححر: ( محهـد بن عمرو بن علقهة ... صدوت في حفظل شيء، وحديثه في مرتبة الحسن، وإذا توبع بمعتبر تبل، وتل يتوتف في الإختجاج به إذا انغرد بـا لم يتابـع عليه، ويخالف فيـه، فيكون حـديثه شاذاً لكنه لا ينحط الى
(r) (الضعف فضهلا عن الوضع )

وتال السشاوي في ( مححمد بن عمرو ) : ( نهو إذا انفرد لا يرتقي بحديثه عن الحسن، لكونه مع صـدته وجلالته الموثق بهـمـا كان يخطئ بـحيث خبعف، ولم " ${ }^{\text {(r) }}$ ( لهخرج البخاري إلا مقرونً بغيره ، وخرج له مسلم في المتابعات وللحدينث متابعات متعلدة :حيث تابع ( أبا سلمة ) عليه: ( عبد الزحمـن بن (を) هرمز ) و ( سعيد المقـبرية ) و( أبوه أبـو سعـيد ) و ( عطـاء مولى ضبيـة (ا و (حـــيد بن عبـل الـحــنن ) و (أبو زرعة بن عمـرو بن جرير ) ، تال العراقي

عقب هذه المتابعات : ( وهو متفت عليه من طريق الأعرج ) (0) ويتقوى - أيضأ - بـما له من شواهذ مروية عن : ( زيل بن نحالد ) و ( علي بن أبي طالب ) و ( العباس بن عبد المطلب ) و ( ابن عـر ) و ( رجل من أصحابب



(Y) (Y) فتح المغيث شُرح ألفية الحديث (Y) (Y) (Y)

 (7) إرواء الغليل (1) (1) (1). (Vo/i) ( التلخيص الحير ( C (V) (9) التزغيب والترهيب (9) (9) (1)

فمن المتابعات التي تقويه ما رواه الإمام البخارى(1)، ومسلم (r)، وأبو داود (r) ،



 واللفظ للبخارى .
وهذا الحديث ذكره العراقي في الألفية (1)" منالا للحسن المعتضد بتعلد طرقه: ( والحسن المُههو بالعداله * * * والصدق راويه إذا أتى له )
 (Y) الصشيح (Y./(Y) حديث رتم (YOY).

( ) (

(7) المسند (ص (1Y).
.(orl - or. , Y६o/r) (V)

.(191/1) (9)

(II) الصحيح (IY/) حلدث رتم (IVQ) (IVQ).



( ( طرق أخرى نحوها من الطرق * * * *
( إذ تابعـــوا محمد بن عمرو * * * * عليه نارتىى الصحيح يجــرى ) اعتراض على التميلل بهلا الحديث:
اعترض بعض أهل العلم على التمبيل بهذا الحديث لأنه حديث صحيح متّفت على صحته، والواجب التُمثيل بحديث حسن يلغ مرتبة الصحيح بحسن مـلل، تال البقاعي ـ رحمه الله ـ معترضا على التمثيل بهذا الحديث : ( فإن الحديث نفبــ صحيح متفق عليه، وإنما كان ينبغي التمنيل بحسن مسارِ لل نى مرتبة الحسن، سُواء كان الحسن لذاته أو لغيره، فيفهم منه استفادة تصصيح الحديث إذا توبع بأحسن منه، ،

أو بصحيح من باب الأولى ) " (1)
 فى المثال الذي مثل به وهو حديث ( لولا أن أنق ... ) من طريق محمد بن عـيرو


 أسانيد كل منها لا يرتقي عن دزجة الحسن، قد علد حكم له بالصشة باعتبار مجمبوع تلك الطرق ) .
نم أجاب - رحمه الله - عن هذا الاعتراض: : ( والجواب عن المصنف أن المثال




.(or $/$ /Y) النكت الونية بسا في بُرح الألفية (1)

مثله أو نوته فكل منهما يرقيه إلى درجة الصحة، نذكر المصنف مثالاً للا فوته، ولم يذكر مثالا لما هو مثله ('1)

(1) (1)

## المثال الثاني

## تقوية الحسن للاته بمثله

 الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر ).

تخريج المديث:

 والبيهقي (")، والخطيب ?"')، من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه
 عليها ابن عشر ) . واللفظ للترمذي. تال الترمذي: ( حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح ).

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { (0) المنتقى (ص (0A) حديث رتم (IEV). } \\
& \text { (Y) (Y) المصنف (Y/ ) }
\end{aligned}
$$

وقال الحاكم: ( هذا حديث صصحع على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الملك
ابن الربيع بن سبرة عن آبائه، ثم لم يخرج واحل المد منهـا هذا الحديث ) .
وتال الذهبي : ( على شرط مسلم ) .
وقال النووى : ( حديث حسن )"
والقول بتحسين اسناده أولى من تصحيحه، ، لأن عبد الملك بن الربيع حــديثه فى مرتبة الحسـن، ولعل من صححه صححه لسواهــده، قال الذذهبي فى ترجمة

 الملك لأن روايته عنده كانت فى المتابعات، قال الحافظ ابن حـجر : ( ومسلم إنما أُخرج له حديثً واحدf في المتعة (0) متابعة ) (7) وللحديــث شـاهـد يرتقـى به لمرتبة الصـحيــح لغيـره، رواه أبــو داود (V)، والإمام أحـمد (N)، وابن أبي سـيبـة (9)، والعـقليي (•1)، والدارقطــني (11)،
(1) رياض الصالحين (ص 1\&A) حديث رتم (Y•V).
 (Y) (Y) (Y) أقف علي في ( تاريخ الثقات ) .


(T) تهذيب التهنيب (T/T/T).
(V) السنن (
.(IAV /r) (A)
(9) المصنف (Y£VI).

(11) السنن (ITH).

 أولادكم بالصــلاة وهم أُبناء سنبع سنين، وأضـربوهـم عليـهـا وهـم أُبناء عبشــر سنيـن .... ). ورواه أبو داود من طرين وكيع حدتنى داود بن سوار المزني باسناده ومعناه وزاد:

 الطيالسي هذا الحلديث فقال : حدئنا أبو حمزة سوار الصيرفي ) . و ( سوار بن داود أبؤ حمزة ) وقيل ( داود بن سوار ) والصواب الأول كـما
 ثم حكى ابنب عن اسحقق بن منصور عن يحيى بن معين قـال: سوار أبو حـمـزة
 أحاديثه فيعتبر به يحدث غنه وكيع فيخطيء فى اسمه يقول: ذاود بن سورار. وذكره

. ( السنن الكبرى (Y)


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) ميزان الاعتدال (9/Y). } \\
& \text { (T) الجرح والتعديل (TY/\&): } \\
& \text { (V) } \\
& \text { (EYY/T) (A) }
\end{aligned}
$$

وتال الحافظ ابن حـر: صدوق له أوهام (r). ومثله يكون حديثه في مرتبة الحسن ويرتقي بحليث سبرة بن معبد المتقلم للرجة الصحيح لغيره.

*     *         * 

(1) ميزان الاعتدال (Y (Y)/Y)
(YA9/I) (Y) المغني في الضعفاء (Y)
(Y) تقريب التهذيب ( ص • \&) .


الباب الثاني

## الحديث الصنعيف، و ما يتعلق به

> وفيه سيتة فصول:
(1) الفصل الأول: تعريف الحديث الضميف. (r) الفصل الاني : أقسام الحديث الضعيف.
( ( ( ) الفصل الرابع : الرواة الذين يعتبر بحديثهم.
(0) الفصل الطامس : التقوية بالأدنى.
(7) الفصل السادس: أمثلة لأحاديث فقدت نـروط التقوية.
$\qquad$
$\vdots \quad i$ $\qquad$
$i$
$\vdots$
$i$
$\because \vdots$
$\left.\begin{array}{cccc} & \cdot & & \cdot \\ \cdots & - & \cdots & \ldots\end{array}\right] \cdot \cdot$ $\square$

- ... $\quad . \cdot$

$\qquad$
....
.
$\begin{array}{ccc}\cdot & \cdot & \\ \vdots & \cdot & \vdots \\ \vdots & \cdot & i \\ \cdot & & \vdots \\ \cdot & & \vdots\end{array}$


## الفصل الأول

## 

## تعريف الصعيف لغة:

( الضـعف: والضـعف خحلاف القـــة . وقيل : الضـعف ـ بالضـم ـ فى الجـسـد
 وتال الأزهرى - رحمهـ الله ـ: ( ممـا عند جـماعة أهل البصر باللغة لغتان جيدتان مستعملتان فى ضتعف البدن، وخعف الرأى ) . (لا والضعف المراد هنا ضعف معنوى (r)، مشل خعف الرأى والعقل . تعريف الضمف اصطلاكـ: تال ابن الصـلاح ـ رحمـه الله - في تعريفه: ( كل حديث لم بجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن ـ المذكورات فيما تقدم نهو حديث ضعيف ) (4)
هكذا عرف ابن الصلاح الحديث الضعيف، وتد تابعه على ذلك جماعة من

(1) لسان العرب (Y/Y/Q).
. (
(Y)

مقدمة اين الصلاح - مع التقيد والإيضاح (ص \& §).


. الخلاصة في أصول الحديث (ص ع ع) (V)

(9) التذكرة نى علوم الحليث (م 10).

وأبى الحسن الجرجاني (1) - رحمهـم الله ــ ـ
ونازع بعض الأتمة ابن الصصلاح في ذكره للصحيح فى هذا التعريف، الفلو تال

 عن صفة الصحيح أبعد، تالل العراتي ـ رحمه الله ـ : ( وتول ابن الصلاح: هو ما لم يجمع صفات الصحيح، ولا صفات الحسن. نذكر الصحيح غير مختاج إليه لأن ما تصر عن الحسن نهو عن الصحيح أتصر ).
 يلغ مرتبة الحديث الحسن، فال فى (ألفيته ) (ب) : ( أما الضعيف فهو ما لم يلغ
 حيث تصر عن الحسن كان عن الصحيح أتصر (r)




 نم لو عكس هذا الاعتراض فقيل: :لا حاجة لذكر الحسن، بناءّ على أنه ليسن ثم غير

(1) الغتصر فى أصول الحديت (ص \&) ).




واعترض الحانظ ابن حجر - رحمه الله ــ على هذا الجواب، وأكد أن تعريف
ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ معترض، فقال عقب حكايته لجواب الزركشي:
 وخصوص، بخلاف الصحيح والحسن نقد تررنا فيمـا مضى أن بينهمها عموما وخصوصا، وأنه يمكن اجتماعهـــا وانفراد كل منهــما بخلاف الإسم والفعل
(1) والحرف )

ثم تال مؤكداً صحة الاعتراض على كلام ابن الصلاح: ( والحق إن كلام
 فيه صفة من صفات الصحيح يسمى ضعيفا وليس كذلك، لأن نمام الضبط مثلا إذا تخلف صدق أن صفات الصحيح لم بختمع، ويسمى الحديث الذى اججتمعت
 واعترض السيوطي ـ رحمـه الله ـ على كلام الحانظ ابن حجر هذا، نقـال

 الحسن فكيف يعطى ذلك )
 توله: ( ولو عبر - ابن الصلا حـ بقوله: كل حديث لم بختمع فيه صفات القبول، . لكان أسلم من الاعتراض وأخصر. والله أعلم ) (i)




 ( وسُروط القبول هي شروطّ الصحيع والحسن وهي ستة:
1- اتصال السند حيب لم ينجبر المرسل بما يؤكده.
r -
r- والملامة من كثرة الخطأ والغفلة. قال الحانظ ابن حبر ( تلت: بل التعبير

- هنا بانشتاط الضبط أولى (1)

ع- وميجي الحديث من وجه آخر حيـث كان في الإسناد مستور لم تعرن أهليته، وليس متهها كثير الغلط. قال الحافظ ابن حجر: (وكذا إذا كان في الإسناد انقطلع خحفيف، أو خخفي، أو كان مرسلا كحما تررنا في الكالم على الحسن المجبو. (Y) (انتهى. - 0 واللسلامة من الثشذوذ. 7- والنسلامة من العلة القادحة (r).

(r) النكت على كتاب ابن :الصلاع ( (r/1 (1) ) .
(M) (ITM) شرح آلفية العراقي

- Vr -


## الفصـل الثانـي

## أقـــام الحديـث الضعيـف

للحديث الضعيف أقسام ككيرة جدل، وتد قام بعض الأئمة بحصر هذه الأقسام،

فبلغ به خمسين قسما إلا واحد. ) (1'.

وبلغ بها الحانظ العراقي ـ رحمه الله -: الثنين وأربعين قسما حيث قال في آلخر تقسيمه لها: ( الثاني والأربعون المعلل) (1) ". تم قال: ( فهذه أنسام الضيعيف باعتبار الانفراد والاجتماع، وتد تركت من الأقسام التي يظن انقسامه إليها بحسب اجتماع الأوصاف عدة أقسام، وهي اجتماع السذوذ ورجود ضعيف، أو مجهول، أو مستور في سنده لأنه لا يمكن اجتماع ذلك على الصحيح، لأن الشذوذ تفرد الثقة فلا يمكن وصف ما فيه راوِ ضعيف أو مجهول أو مستر بأنه ماذـ ـ والشا أعلم ) (r)
(1) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والإيضاح (ص ^\&).
 ( كتاب النكت على ابن الصـلاح ) (


 تقسيم الأسباب الموجبة لتضيغ الرواة لا تقسيم الحديث الضميف، نم إنه أبلغ الأسباب المذكرز: عشرين تسمك لا تسعة وأربعين، والحاصل أن الموضع اللذي ذكر اين حبان نيه
(Yلك ما عرفنا مظتته. والش المونق ).
( $110 / 1$ ( $)$ ( 1 ( $)$ (
( (r) نرح ألفية العراتى (110/1).

وجعلها ابن الملقن ـ رـحمـهـ الله ـ زايُــدة على الثمانين تسما وذلك في توله:
( وأنواعه زائدة على الثمانين ) (1").

 كراسة ) ( (t) وذكر أنه بلغ بها ( إلى مائة وتسعة وعشرين تسمأ باعتبار العقل، والىى واحد وثمانين باعتبار امكان الوجود وإن لم يتحقت وتوعها ) . لا فايلدة من ذكر أقسام الحديث الضعيف: وذكر أثسام الحديث الضصعيف بهذه التقسيمات المتعددة تعب ليس وراءه أرب عند بعض العلماء، قال الحانظظ ابن حجر: ( إن ذلك تعب ليس وزاءه أرب، فانه لا يخلو الما لأن يكون لأجل معرفة مراتب الضصعف وما كان منها أضعف أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يكون لألجّل أْن يعرف أن ما نقد من الثبروط أكثر أضعف أو لا ، فإن كان الأول فليس كذلك،

 لتخصيص كل تسم باسم فليس كذلك، فانهم لم يسموا منها إلا القليل كالمعضنل،
 هو. انتهى ).
(1) الكذكرة في علمو الحليث (م 10).





تال السبوطي ـ رحمـه اللا ــ عقبـه: ( فلنلك عدلت عن تسويد الأوراق . ${ }^{\text {(1) }}$.
تقسيم الطيبي :

 ( المنكر ) و( المعلل ) و( المدلس ) و( المضطرب ) و ( المقلوب ) و ( الموضوع ).

 _الحديث الضعيف ـ ذــــا وتفت عليه _، وتد تابعه على ذلك الجرجاني رحـمـه اللـ ـ وفى ذلك نظر، لأن بعض هذه المصطلحات لا صلة لهـا بالصـحة والضعف، فالموقوف (8) لأقرال الصحابة وأنعالهم ونحو ذلك، والما ولمقطرع (0) لأتوال
 رحمهما اللّ .
المضعف عند ابن البزرى:
قال ابن الجزرى ـ رحمه الله - في ( الهداية ) (") بعد ذكر الحسن والصالح:
(1) تكربب الراوى (1) (1). 1 (1).
(Y) الخلاحة في أصول الحديث (ح (Y) (Y)




 جاء في كثف الظنون (Y-YA/Y).

لم يجمعـوا فيـه علـي التضنعـف * * * * ودون هـنا رتبــة الضعيــفـ.
وهو الذى ولو على ضعف حصل * * * وتبل ما لم يك للحسن وصل. تال السخاوى - رحـــه الله - في آخر مبحث الضـئ الجزرى عن هذا نوعا آخر سمهاه المضعف، ومو الذى لم يجمع على ضمفه بل فيه إلا في المتن، أو في السند تضعيف لبعض أهل الحد الحديث وتقوية لآخرين وهر ألعلى

- مرتبة من الضعف البجمع عليه. انتهى ) (1)

فيوجد فى كتب ملتزمي الصبحة حتى البخارى ما يكون من هذا القبيل أُثنياء ) .
(1) نتح المغيت شرح ألفية الحديث (9V/1).


## الفصـل الثـالث

## تقوية الحديث الضعيف وشروطها

ذهب أهل الحديث إلى تقوية الأحاديث الضعيفة التي تتعدد طرقها وتختلف
 ( وشذ ابن حزم عن الجمهر، نقال: ولو بلغت طرت الضعيف ألفَ لا يقوى، ولا رلا



 الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لا سيها إذا بلغ مبلغ التواتر، فإن المتواتر لا لا
 أقوال الأممة فى تقوية الضعف بالتعدد (*) :
تضافرت الأتوال الأئمة في تقوية الأحاديث الضصيفة بتعدد طرتها واختلاف مخارجها، ومن هذه الأْقوال :



 الارسال زال بنحو ذلك، كما فـى المرسل الذى يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل

> (1) كتاب النكت على ابن الصلاح (६|0/Y).


يزول براويته من وجه آخخر. ومن ذلك خـعف لا يزول بنحو ذلك لتـوة الضـغف، وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضـعف الذى ينشأ من كون الراوى متهها بالكذب، أو كون إلحديث شاذاً ) (1).
 انضم بعضها اللى بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدئت توة، وصارت كالاشنتهار



 ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها حسن، بل ما كان ضعفه لضعفِ حفظ راويه الصدوق الأمين زالل بمجيئه من وجه آخر، وصار حسنا. وكذا إذا كان ضعفه

" غيره. واله أعلم ) (6)
وقال - في موضع آخرِ- : ( وأما إذا كان الضعف لكون الرارى متهمك بالكذب
(أو فاسقً فلا ينجبر ذلك بمجيئه من وجه آخر ) (0)





(६) المنهل الراوى من تقريب النواوى (ص
(0) كتاب ارشاد طلاب الحقابق إلى معرنة سنن نير الخلاتلت (1) (1) (1) ).
(1) شرح ألفية العراتي (17/1).
(7) وقال الطبي - رحمه الله _: ( وأما الضعيف فلكذب راويه، أو فسقه، لا

وقال ابن كثير - رحمه الل ـ : ( قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود (V) الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنا، لأن الضـعف يتفـاوت نمنه ما ما لا يزول
 كان راويه سيء الحفظ، أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينـذِ ويرفع

 ضهعف تليل، مثل أن يكون خععفهما إنما هو من جهة سوء الحفظ ونحو ذلك، إذا كانا من طريقين مختلفين عضد أحدهما الآخر، فكان فـا فـل ذلك دليل على أن

 اجمال، فإن أريد بها أنها ليست فى درجة الصحاح التا التي لا علة فيها فصحيح، ولكن
 الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان، فإنها نعلددت طرنها، ورويت من وجوه مختلفة، وعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين ولا متهمين، وقد أخرجها أبو
(1) الخلاصة في أصول الحليث (ص ؟ ؟).

 كتصريحه بعدم زوال ضعف رواية المتروكين بالمنابعات، وكذا تصريحه بارتفاع الحديث الحا
 (r) الفتارى الكبرى (r (r (r/r).

حاتم ابن حبان فى صحيدح وحكـم بصحتها، وليس في أُحاديث الأصـول ما
.") (1) يعارضها
(• (1) وقال الزركشي - رحمة الله ـ : ( والحاصل إن الذى يحتاج إلى مجيئه
 (II)





 (IY) طريقان لو انفرد كل منهـنا لم يكن محجة، كمـا فى المرسل إذا ورد من وجه آلخر


 شروط تقوية المديث الضعيف:
والشُروط التى اعتبرها أثمـة الحديث - رحـمهـم اللّ - فى تقوية الأحاديت
(IV)-1V•/\&) (1) (1)

(r)

$$
\begin{aligned}
& \text { تدريب الراوى (17/17). } \\
& \text { (0) تدريب الراوى (1) (1) (1). }
\end{aligned}
$$

الضعيفة تنقسم الىى : ( شورط عامة ) و ( شروط خاصة ) . والمراد بالشروط العامة الشروط التي تشترك فيها جميع أنواع الأحاديث الضععيفة التي قواها المدنون، وهي التي ذكرها الإمام التُرمذي ـ رحمه اللّ ـ في ( العلل ) عند تعريفه للحديث الحسن، قال ـ رحمه الله _:


ثـاذڭ، ويروى من غير وجه نحو ذلك ) (")


 مراعاتها عند تقوية الأحاديث الضعيفة، تال ابن الصلاح في تعريفه: ( الحديت الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق اهليته غير أنه ليس




 وعليه فالهليث الضنعيف يتقوى بالشروط الآتية:

(Y) أن لا يكون الحديث شاذاً.
(1) (VON/0) ( المنن (
(Y) مقدمة اين الصلاح - مع التقيد والايضاح (صبا (Y)

(Y) أن يروى من غير وجه.

اشتراط نفي العلة.


 ح حدوره، وتريتا لا حاولوه ) (1)

علة، فاشتراط نفيها يناتض ذلك، تال الحانظ ابن حجر: ( الشتراط نفي العلة لا لا لا يصلح هنا، لأن الضعف في الراوي علة في الخبر، والانقطاع في الإسناد علة في الخبر، وعنعنة المدلس علة في الخبر، وجهالة الة حال الراوي علة في الخبر، ومع ذلا ذلك فالترمذي يحكم على ذللف كله بالحسن إذا جمع النـروط الثلالة التي ذكرها فالتقيدد بعدم العلة يناتض ذلكت واله أعلم ) (r)
والظاهر ـ والله أعلم _أُنه لابد من المتراط نفي العلة المصطلح عليها بين أمل
 أُسباب خفية غامضة قادحة في الحديث مع أن الظاهر السلامة منها ) (r) وهي التي قال عنها الحاكم ـ رحمه الهـ ـ: ( وإنما يعلل الحديث مـي من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث البجروح ساتط وإه، وعلة الحديث تكثر فيا في الحي أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى عليهم غلته، والحجة فيه عندنا العلم، والفهم، والمعرفة ) ${ }^{\text {(8) }}$
(1) المهل الروي في مختصر علمم الحليث النبوي (ص بY) (Y)




وعلى هذا فعنعنة الملدلس، وجهالة حال الراوى، أُ ضعفه، وانقطاع السند لا تدنحل في باب العلة المصطلح عليها لأن هذه الأمو ظاهرة ولا خحفاء فيها، وقد نص الحانظ ابن ححجر - رحمـه الله ـ على مثل هذا حيث قال: ( فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع - مــلا" ـ معلولا'، ولا الحديـث الذى راويه مـجهول، أو مضعف

- معلولا ()

ومع ذلك فيوجد في كتب العلل الكثير من أحاديث المدلسين والمهولين ومن وصف بسوء الحفظ وغير ذلك من الأسباب القادحة فى الحديث، قال ابن الصلاح
 الأسباب القادحة فى الحديث، المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتتضى لفظ العلة في الأصل، ولذلك بخد فـى كـل علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من
(أنواع الجرح )
وعلى هذا فـالشـروط العـامة أربعـة، والشـروط الخاصـة - وهى لبعض أنواع
الضعيف المنجر - فسوف تأتي الإشارة الليها في موضعها (r) ـ إن شاء الله تعالى . ضابط المغفل الكثير الططا:
ذكر ابن الصالح ـ رحمه الله - فى تعريفه ( للحسن لغيره ) بأنه : ( الحليث الذى لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق أهليته غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه ... ) فما هو خابط الخطأ الكثير ما لا منك فيه أن الخطأ ملازم للبشر، وأن أُشد الرواة توقيا واتقانًا لما يحفظ قد
(V)/ (V) النكت على كتاب ابن الصـلاح (Y) (Y) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص (Y) (Y) (Y) (Y)


يغلط ويخطىي، وعلى ذلك جاءت أتوال حفاظ الحديث وأيمتهم ومنها: (1) روى الخطيب البغدادى ـ رحمد الله ـ بسنده إلى سفيان الثوري أنه قالل: (ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حانظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك ) (").



 والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله ) (8)
 والتببت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم ) ${ }^{(0)}$
وقد بين العلماء الغفلة التى برد بها حديث الراوى، روى ابن أبي حاتم عا عـي


 بكذب؟ قلت: هو أن يكون فى كتابه غلط، فيقال له فى ذلك فيترك ما في كتابه
(1) كتاب الكفاية في علم ألراوية (ص (YYA).
(Y) نرح علل الترمذى (109/1).



ويحدث بما قالوا، أو يغيره فى كتابه بقولهم، لا يعقل فرق ما بين ذلك أو يصحف تصحيفا فاحشا فيقلب المعنى لا يعقل ذلك فيكف عنه وكذلك من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذى لقن فيه وأُحذ عنه ما أتّقن حفظه إلذا علم ألم أن ذلك التلقين


وكثرة الخطأ تكون على أوجه: ( غالبة ) و ( غير غالبة ) و و ( نسبية ) .
ككرة الططا التي كغلب على مرويات الراوى :
إذا كانت كثرة الغطأ غالبـة على مرويـات الرارى فهذا هو المتروك الذى لا
 عبد الرحمن بن مهدى قال: ( الحدلون نلاثة: رجل حالظط متقن نهذا لا لا يختلف


 أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام : أحدها ما من يتهـم بالكـي بالكذب لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وأن هذين القسمين يترك تخريج حديثهم إلا لمرد معرفته ) ويرى ابن أبى حاتم - رحمـه الله ـ أن من غلب عليه الومه والخطأ لا لا يحتج بحديثه، حيث قال عقب روايته لقول عبد الرحمن بن مهدى الذى قاله لمحد بن المثنى ( أحفظ عن الرجل الحانظ المتقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب
(1) الجرح والتعديل ( ( 1 ( 1 (
 ( $)$ ( $10 \mathrm{~N} / 1$ ) (

على حديثه الصحة فهذا لا يتركُ حديثه، لو تركُ ححديث مثل هذا لذهب حجديث النـاس، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم نهذا يترك حديثه. قال ابن أبي حاتم

- رحمد الله -: يعني لا يحتج بحديثه ) (1).

وأكثر أمل الحديت على عدم الاحتجاج به، وعدم قبول حديثه للاعتضساد



 الحجاج - رحمه الله -:"أنه يترك حديث الرجل إذا كثر غلطه فقط، فكيف بـر كثر ذلك فى حديثه حتى غلب عليه؟ روى الرامهرمزى (r) بسنده ( تيل لشثعبة: متى يترك حديث الرجل و قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعرونون فأكثر؛




 وغلبته على مرويات الراوى. واله أعلم.



(ry/r)
( ) سؤلات البرقاني للدارتطني (ص • • (Y) رتم (TV).






 الكثرة النسبية:
وهي التي يطلقها النقاد على مرويات بعض الرواة فى أحوال خاصة، ومن ون ذلك
 حنبل : سفيان الثورى كان أحفظ أو ابن عيينة؟ فقال: كان الثورى أحفظ وأتل
 غلط كثير، وتد غلط في حديث الحجازيين في أثياء ) (8)

## * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) المعرة والتاريخ (17T/Y). }
\end{aligned}
$$

الفصـل الرابـع
البرواة الذيـن يغتبـر بحديثـهـر
ذكر أُمة الحديث ونظاده ألفاة جرح الرواة اللين يعتبر بحديثهمـ في المتابعات والشواهد، فمن ذلل ما قاله ابن أبي حاتم ـ ر رحمه اللـ ــ : ( وإذا قيل صـالح الحديث فإنه يكتب حديثه للاعتبار، وإذا أجابوا عن الرجل بلين الحديث فهو من يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا .. وإذا قالوا ضعيف الحذيث

فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به ) (".

 أهلها دون التي قبلها، ونى بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم فيه ) . وأهل مذه المرنبة عنده مـم: ( مـحله الصدق، وروبوا عنه، أر

 بدون وسط -، وصالح الحديث، ويعتبر به، ويكتب حديثه، ومقارب الحديث وما

( والضابط لأدنى مراتب التعديل كل ما أنعر بالقرب من أسهل التجريح ) .


المرتبة الخامسة والسادسة من مراتب التجريح حيث قال فى حكمه عليها: ( والحكم في المراتب الأربع الأول أْنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا ولا يلا يستشهد به، ولا يعتبر به. وكل ما ذكرنا من بعد لفظ لا يساوى شيئا بحديثه اعتبر، ألي
(1) الجرح والتعديل (Y/Y/Y). (r) نتح المغيث شرح الفية الحميث (I/דIV -

يخرج حديثه للاعتبار، لإثعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك، وعدم
مناناتها لها (1)
والصبغ المثار اليها مي: ( فلان ضعيف، منكر الحليث (")، أو حلديثه منكر، أر له ما ينكر، أو مناكير، مضطرب الحديث، وفلان وإه، وفلان ضعفوه، وفلان لا

 وربما تمل ليس بذاك القوي، أو ليس بالمتين، أو ليس بالقوي، وفلان ليس بحجة،
 الهامل، ، أو ليس من جمـازات ــ أي أبعرة ـ المامل، والجماز البعير، أوليس بالمرضي،

 الضعف -، وفلان فيه خلف، وفلان طعنوا فيه، أو مطعون فيه، وفلان نزكوه ــ بنون
 لين، وفلان نكلموا فيه، وكذا سكتوا عنه، أو فيه نظر - من غير البخاري ـ ونـا ونحو
; ${ }^{\text {(1) }}$
وتد ألف الإمام على بن المديني ـ رحمه الله _ كتابا في مؤلاء الرواة الذين لا يتركُ حديثهم ولا يحتج بهم، قال الحاكم ـ رحمـ الله ـ: ( ذ ذكر النوع الحادي
 . إذا كانت من غير البخاري ـ رحمد الشا (Y) ( إذا كان المراد بها الأمن من الخطأ، ألما إذا كان المراد منها نفي الألمانة فلا يتقوى من هذا حاله واله أعلم.


والخمسين من علوم الحذيث، هذا النوع من هذه العلوم معرفة جماعة من الرواة -

 أني لم أر الكتاب قط، ولم أثف عليه، وهذا علم حسن فإن في رواة الأنجبار جمماءة
. ${ }^{\text {(1) }}$ ) والكتاب سـماه الحافظ ابن رجب - رحـمـ الله ـ بإسم: ( كتاب مـن لا بِ بحتج
بحديثه ولا يسقط ) . وتال : ( إنه جزآن ) (").

 عن جبره ومقاومته، وذلك كالضضف الذي ينشأ عن كون الراوي متهمً بالكذب أو


 يعني كرواية الكذابين والمتروكين ـ ) (0) فهديث الكاذب والمتهم به، والمتروك، والفاسق، والحديث الشداذ، لا ينّجبر بُتعدد
 المراتب الأربع من مراتب التجريح عنده بعدم الاحتجاج أو الاستشهاد أو الاعتبار

(Y) شرح علل الترمذى (Y/Y/1)


(0) الختصار علوم الحليث - مع الباعث الحيث . (ص بr).

بأحاديثهم حيث تال: ( والحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من
أهلها، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به ) (") وأهل المراتب الأربع هم:


 مالك، وفـلان ذاهب، أو ذاهب الحديث، ونـلان مـتروك، أو مـتـروك الحـديث، أوتركوه، أو فيه نظر (r)، أو فلان سكتوا عنه (†")، وفلان به لا يعتبر، أو لا لا يعتبر بحديثه، وفلان ليس بالثقة، أو ليس يثقة، أُو غير ثقة ولا مأمون، وفلان رد حلديثه، أو ردوا حديثه، أو مردود الحديث، وفلان ضععيف جدل، ونلان ألان واه بـرة، أُو واهِ،

 بشيء (1)، أو لا سيء أو فلان لا يساوي فلسك، أو لا يساوي شيبك.
$\qquad$
(1) نتح المغيث شرح ألفية الهديث (YYY/I) (Y) من مين ذلك المدث، أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لرار غيره من مناركه في طبته. نتح المنيث (rv•/I). (Y) إذا كانت من البخاري لأنه كثيرك ما يعبر بهاتين الصيغتين فيمن تركوا حديثه، بل قالل
 (؟) إذا كانت من غير اين معمن لأنه يطلق هذه العبارة فيمن لم يرو حديـً كثيرام. فتع المغيث (rVM/I).

الفصـل الخامـس

امترط بعض المدنين لتقرية الأحاديث الضعيفة تقويتها بمثلها أو بأعلى منها ومنعوا من تقوبتها بالأدنى درجة، تالل الحانظ ابن حمر - رحمه الله ــ : ( ( ومتى توبع
 والمستور، والاسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المذلوف منه صـار حديئهم

حسن! لا لذاته ) (1)



 المسند قد بكون في درجة الحسن، وبانضمام المرسل إليه يقوى كل منهـها بالآخر،
 بحديث مرسل، وارتقاء الخسن بالمرسل اللى درجة الصحيح.



 والشواهد، حيث أنهما يذكران فيها أحاديث ضعيفة ضعفآ يسيراً تقوية وتأكيدا لـا
 (Y) حانية على شرح النخبة (ق/V/ب). (Y) بامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص Y (Y).





 محمد بن إسحق لم يرو له مسلم شييا محتجا به، وإنما روى له متابعة، وتد علم من من عادة مسلم وغيره من أمل الحديث أُنهم يذكرون في المتابعات من لا بحتج به للتفقية
 الدرجة التي يلغها الضعيف المنجبر:
 كثير - رحمه الله -: ( قال الشيخ أبو عمرو: لايلزم من ورود الحديث من من طرن


 ويرفع الحديث عن حضيض الضعف اللى أوج الحسن أو الصحة ) (r)
 للغير، فترتقى بها تلك الطريق الحسنة لذاتها إلى الصحة ) (2).

> شرح النووى لصسِيع مسلم (YO/I).
> (r) المهوع شرح المهلب (ro/l).



الفصل السادس
أمثلة لأحاديث فقـدت شروط التقويـة
من الأمثلة على ذلك الحديث المثههر: ( من حفظ على أمتي أربعين حديـّ

 حفظ على أمتي أربعين حديثا، فقد نقل النووى اتفاق الحفاظ على ضـع المفه مع (1) كثرة طرته. والش أعلم ( الم

أقوال الأنمة فى هذا الحديث:

هذا الحديث : ( ولا يصح منها شيء ) (1) (1) ثم حكى أثوال الأتمة ومي: (1) قال أبو على سعيد بن السكن الحافظ: ليس يروى هذا الحديث غن النبي
. 想
(Y) رقال الدارقطني : لا يبـت من طرته شيء.


(0) وتال عبد القادر الرهاوى: طرقه كلها ضعاف، إذا لا لا يخلو طريق منها أن

يكون فيها مجهول لا يعرف، أر معروف مضعف.
.


(YVI/Y) وعبارته: ( هذا بين مشهو نيـا بين الناس، وليس له اسناد
صهيح ( )
(を) الامتاع بالأربعين المباينة بُشرط السماع (ص 19A).
( (
. ${ }^{\text {(1) }}$ )
(9) وتال الذهبي : ( ساقه ـ يعني ابن الجوزى - من عدة طرق واهية ) ()

من صحع
ذكر الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ أن السلفي أثار لصحته ، قال ابن حجر:
 لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضهـا إلى بعض أخذت قوة )
قال الحافظ ابن حجر: ( لكن تلك القوة لا نخرج هذا الحديث عن مرتبة الضيعف، ولكن الضعف يتفاوت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف اللنى ضعفه ناشيء عن موء حفظ رواته إذا كثرت طرته ارتقى اللى مرتبة الحسن والذى ضعفه ناشيء عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرته ارتقى عن مرتبة المردود والمنكر الذى لا يجوز العمل به بحال اللى رتبة الضعيف الذى يلى يجوز

العمل به في فضائل الأعمال ) .
إفراد العلماء لهذا الحديث بالتاليف:

أفرده بجزء استوعب فيه طرقه، قال ابن حجر:


(1) الأربعون النورية (م r).
(Y) تلفيص العلل المتنامية (ص (Y-O).
(Y) الامتاع بالأربعين المباينة بشرط السماع ( ص (Y9A - Y9 (Y).

- (1) طريق تسلم من علة قادحة ) تخريج الحديث:
 مسعود ) و ( مـعاذ ) و ( أبو الدرداء ) و ( أبو سعيد ) و ( أبو هريرة) و ( أبو أمامة) و ( ابن عباس ) و ( ابن عمر ) و ( و ( وبد الله بن عمرو ) و و ( جابر بن
سمرة ) و ( أنس ) و ( نويرة ) .

حلديث علي:







 حليث ابن مسعود: رواه أبو نعيم (8)، والخطيب البغدادي (0)، وابن الجوزي (1) من طريق مخمد

. (IIr - العلل المتامية (Y) (Y)
(Y) ميزان الاعتدال (Y (Y) (Y) (Y)


(7) (1) العلل المتامية (7)

ابن عيُـمان بن أبى شيبة نا مسحــد بن حفص الكرخي نا دحيم بن مـحـــد الصيداوى نا أبو بكر بن عياث عن عاصـم عن زـ عن عبد اللّ بن مسعود ـ رضى

الله عنه - مرفوعا نحوه.
تال أبو نعيم: ( غريبب من حديث أبي بكر عن عاصم، لم نكتبـ إلا بهـذا
الإسناد بفائدة أبي الحسين بن المظفر) .
وقال ابن الجوزي: ( فيه سحمد بن عيمان بن ألبي شيبة وتد كذبه عبد الله بن

الأسدى عن أبى بكر عن عاصـم عن أبي وائل ، ولا أرى التخليط إلا من دحيم ) .
 عن دحيم بن الأسدى - واسمه عبد الرحــن - عن أبي بكر بن عياث بحديث أربعين حليثا، فالآفة هو أو شيخه ) (") وقال فى ترجمة شييخه عبد الرحمن عقب
 وتال ابن حجر: ( دحيم بن محمد القيداوى(r)عن أبي بكر ابن عياش حديث موضوع وسيأتي الحديث فى عبد الرحمن بن محمد الأسدى وهو اسم
(2) (2)

حلديث معاذ:
تال ابن عساكر - رحــه الله ـ: ( الحديث روي عن علي .... و ... و ...
(OYT/Y) (O) ميزان الاعتدال (OM/)
(OAN/Y) (Y)
(Y) لسـان الميزان (Y/Y (Y \&) كذا نسبه، ونسب أيضا (الصيداوى) و(القيراني) ولم أتف

عليهـها.


ومعاذ بأسانيد فيها كلها مقال، ليس للتصحيح فيها مجال، لكن كثرة طُرته تقوبه،
. (1) (أججود طرته خبر معاذ مع خعففه والحدينث له بلايتة طرق عن معاذ:
(1) الأول: ذكره ابن الجوزى (1) بسنده إلى الدارتطني - رحمه اللهـ أنه قال : روى محمد بن ابراهيم الشامي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ ـ رضي الله عنه ـ مرفوعا نحوه.


 وحكى قول ابن حبان ـ المتقدم - فيه. (Y) الثاني: ذكره ابن الجوزى ( ابن جـريح عن عطاء عن مـعاذ. وأعله بـ ( الحسسن بن علوان ) وقال : متُروك الحديث. نم حكى عن ابن حجان وابن عدي أنه يضع الحليث، وعن يحیى ؛ كذابٌ. (Y) الثالث : رواه أبو بكر الملحمي فى ( جزئه ) (4) من طزيت محمدِ بن بحيى
(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير (19/7) (1).
( العلل المتنامية (Y) (Y) (Y)
(



. العلل (المتامية (V)
. العلل المتناهية (A) (
(9ミ) (

ابن منده ثنا عباد بن يعقوب ثنا حاتم بن اسماعيل عن شنعيب بن سليمان السلمي عن اسماعيل بن أبي زياد عن معاذ مرفوعا. تال ابن الجوزي: ( وهو مقطوع )(1) وقال الذهبي: اسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد عن معاذ بن جبل، لا يدرى من هو، ولا لقي معاذا (†). وذكر مثله في


 اللدارتطني (0) كذاب متروك. - وفيمـا ذكره نظر، لأن ( اسمـاعيل ) الذي تكلم فيه ابن حبان والدرتطني رحــهـــا الله ــ هو ( اسـمـاعيل بن زياد ـ وقيل ابن أبي زياد.. السكوني تاضي الضي الموصل ) . وهو لا يروي عن معاذ، وقد فصل بينهــا الذهبي - رحمـه الله - في (الميزان ) (1)، فذكر الذي يروي عن معاذ أولا نم ذكر السكوني، وتبعه على ذلك الحانظ ابن حجر في (اللسان ) (v) و ( شُعيب بن سليمان السلمي ) لم أُقف له على ترجمة.
(I) العلل المتناهية (1) (Y/D)
(Y) ميزان الاععدال (Y) (Y) (Y) (Y)
.(AY/J) (Y)

(0) سؤالات البرتاني للدارتطني (ص ץ|(1) .
( $\mathrm{Hr} \cdot / 1$ ) (7)
.$(\varepsilon \cdot \Downarrow / 1)(V)$

حديث أبي الدرداء :
رواه ابن حبان(1)، وأبو بكر الشـافعي "(r)، والبيهقي (r)، وابن الجـوزي(8)، من طرين عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن أبى الدرداء مرفوعً نحوه. تال ابن حبان في ( عبد الملك ) : ( كان مُن يضع الحديث، لا يحل كتابة
 أقوال الأئمة في تضعيفه جدا. حلديث أبي سعيل :
له طريقان عن أبي سعيد:

 عطية عن أبي سعيد مرفوعًا نحوه. وهذا إلاسناد مع ظلمته فيه:
( ( ) (
. ( ${ }^{(1)}$ ( ( (

(1) كتاب الجروحين (Y/Y (Y) (Y)
(Y) الفوائد (Y) بان (Y)

( ) ( ( العلل المتنامية (


(V) تريب التهنيب (ص (VAY).

(9) تعريف أُمل التقديس (ص •هان ) . في المربة الرابعة.

عنعنه. وأعله ابن الجهزي (1" بـ ( مـحـد بن يزيد وأبيه ) وحكى أتوال الأثمـة فيهـا
(Y)

عبـد الرحمـن بن معاويـة عن الحارث مولـى ابن سباع عن أبي سعيــد مرفوعـا
نحوه ) .
ثم أعله بـ ( عبد الرحمن بن معارية ) (r) وحكى عن يحيى بن معين (8) أنه

 حجر: ( صدوق سيء الحفظ ) (V) و ( الحارث ) ذكره ابن أبي حاتم (A) ولم يذكر فيه جرحـ ولا تعديلاً، وأورده

ابن حبان في ( الثقات ) (1) حديث أبي هريرة : له عن ألبي هريرة طريقان :
(1) (19/1) (العلل المتنامية (1)
.(l|ع/) العلل المتنامية (Y)
( العلل ( المتنامية (

( الكامل ( 171 l (

تثريب التهنيب (ص • (V)

.(1ヶ६/\&) (9)
(1) الأول: رواه الوامههرمزي (1)، وابن عبد البر (V)، وابن عـدي (r)، وابن
 من طريق عمرو بن الجُصين ثنا ابن علالّة ثنا خصيف عن مـجاهد عن أبي

هريرة مرفوع.
قال ابن عدي عقب روايته لهذا الحديث في ترجمة عمرو بن الحصين ( وهذه
الأحاديث لا يرويها بأسانيدها غير عمرو بن الحصين، وهو مظلم الحديث ) ،
وبه أعله ابن الجوزي وخكى أقوال الأُمة في تضعيفه جدأ.


خالد بن اسماعيل ننا ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. تال ابن عدي عقـب أحــاديث ذكرهبا في ترجمــة ( حالد بن اسمناعيل ) ( وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد مناكير، ولخالد بن اسنماعيل هذا غير فا ذكرب

من الحديث، وعامة حديثه هكذا كما ذكرت، وتبينت أنها موضوعات كلها ) . وقال ابن عبد البر : (قال أبو علي بن السكن: خالد بن اسمـاعيل أبو الولبِد
(1) المدت الفاصل بين الراوي والواعي (ص IVY) .
( جامع بيان العلم وفضله (Y) (Y/ (Y)

 ( ( ) (


( العلل المتناهية ( $)$


الخخزومي، منكر الحديث، روى عن مشام بن عروة وعبد الل بن عمـر وجـماعة
أحاديث لا يتابع عليها ) .

وللحديث طريت أُخرى عن ( ابن جريج ) رواها ابن عدي (1) من طريت أبي البخترى عن ابن جريج به. وذكره ابن الجوزي (†) وتال : ( وأما طريق أبي البختي

( الميزان ) (؟) مع أحاديث قال عنها: ( وهذه أحاديث مكذوبة ) .
وله طريق أخرى عن ( عطاء ) ذكرها ابن الجحزي(0) من طريت اسـحت

(") معروف بالكذب ورضع الحديث (") حديث أبي أمامة:
 أبي غالب عن أبي أمامة مرفوع6. ثم أعله بـ ( أبي غالب ) و ( علي بن الحسن )

( ( الكامل (YOYA/V) في ترجمة ( أبي اليخترى وهب بن وهب ).
( العلل المتناهية ( H ( H )
(r) العلل المتناهية ( (ros/q) (£)
(0) العلل المتنامية (1) (10/1).
(IT.N) (I) العلل المتناهية (I)
( العلل المتنامية (V)
(A) العلل المتناهية (1) (A).

الحسن) :
( هو المتهم بحديث من حفظ على أمته أربعين حديث؛، تال حدثنا غبد الزذاتِ
(1) عن معمر عن ألبي غالب عن أبي أمامة مرنوعا "حليث ابن عباس:

له عن إن عباس طريجان :
(1) الأول: رواه ابن الجــوزي (1) من طريـت الحسن بن تتيبة الخزاعــي نا عبد اللخالقق ابن المنذر عن ابن بخيح عن مجاهد عن ابن عباس مرغوعا. وظالل : ( فيه الحسن بن تتيبة، قال الدارِّطني: متروك الحديـ ) (r)
 عدي (")، وابن عبد البر (V) "من طريت اسحتق بن بخنيع الملطي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوع]. تال ابن الجوزي: ( فيه اسحق بن بخيح، تال اللدراتطنى : متروكُ الحكديث (A) ) وتـال ابن عـدي: ( واســحق بن ثخـيح بين الأُمر في الضـعـفـاء، وهو مُن بضع
(I) (ITM/Y) ميزان الأعددال (I)
. ( العلر المنناهية (Y) (Y)



(0) العلر المتنامية (1) (1) )
(7) الكامل (7\&/I)
(V) جامع بيان العلم (V/I؟ ).


الحديث) . وقال الذهبي: ( ومن أباطيل الملطي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن



 و( خالد بن يزيد ) قال أبو حاتم : كذاب (0)
وللحديث طريت أخرىى ذكرها الذهبي (7) عن عطاء، من طريق أحـمــد بن صالح عن المسيب بن واضح عن بقية ثنا عبد الأعلى عن عطاء عن ابن عبن عـن مرنوعا.
تال الذمبي في ترجمة ( عبد الأعلى ) : ( شيخ لبقية، لا يدرى من من هو مو
 أورده البخاري في كتاب الضعفاء ) (r) .
(1) ميزان الاعتدال (Y-1/ (Y).

(Y) العلل المتناهية ( $117 / 1$ ).





 الكتب اللدكرز من طريت عبد الأعلى بن عبد الرحمن.

حديث ابن عمر:
 ابن اسحق بن ابراهيم بن يزيد بن حجر العسبقلاني بعسقـلان حدين انـا أبو أحمد حميد بن مخلد بن زبخويه ويحيى بن عبد الله بن بكير حدنـنا ماللك بن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابي عمر مرفوعا.
 من حديث مالك، ومن رواه عن مالك نقل أخطأ عليه، وأضان ما ليس من زلئ روائه عليه) .
 وفي اسناده ( يعقوب بن اسحق العسقلاني ) قال الذهمبي فى ترجمته (كذابي،






عن جماعة مجاهيل ) (0) حديث عبد الله بن عمرو:
لــم أقف على الإسناد إليه بذللك، وتــد ذكره ابن الجوزى ـ ـمعلقَّـ ــ بقولــه :

(V) المغني عن حمل الاسفار في الأسفار (Y) (Y) . ميزان الاعتدال (Y) (Y)
(Yov/r) ( ( ) المغني في الضيعفاء (Y) ( (ا) العلل المتنامية (0)

- ( وأما حديث عبد اللّ بن عمرو فقد رفعه محمد بن مضر عن بررى بن الفضل

 حليث جابو بن سمرة :
 حديث جابر بن سمرة فقد رفعه مجهول عن مجهول إلى أن ألصقه بسيبان بن فروخ عن مبارك عن الحسن عن جابر بن سمرة مرفوعا ) (r) . حديث أنس: له عن أنس أربعة طرق:
(1) الأول: رواه أبو نعيم (r)، وابن عبد البر (5)، من طريق الملى عن السدى

عن أُس بن مالك مرفوعا.
قال ابن عبد البر: ( علي بن يعقوب بن سويد ينسبونه اللى الكذب، ورضع الحديث، واسناد هذا الحديث كله ضعيف ) . وتال ابن الجوزى عن هذا الطريق

 الأعمى عن أنس) (1) . وتال: ( أبو داود الأعمى لا أعرنه، واسمه نفيع بن الحارث
(1) (IVII) (العلل المتنامية (1)
( (YVII) ( العلل المتنامية (Y)


(0) ( العلل المتنامية (1) (1)/1).
(7) (1) العلل المتنامية (1) (1) .

كذبه تتادة (1' ثم حكى أتوال الأثمة في تضعيفه جدا. (Y) الثالث: رواه ابن عدي (Y) ، ومن طريقه رواه ابن الجرزى (r) ، من طريت سليمان بن سلمة نا ابن الليث حدثني عمـر بن شـاكر سمـعت أنس بن مـالك

مرفوعا.
(عال ابن الجوزى: ( سليمان بن سلمة قد كذبوه ) (6)


من ثلالثة طرق عن أبان عن أنس مرفوعً.

حليث نويرة :
قال ابن الجوزى: ( أما حديث نويرة فرواه من لا يعرف بالحديث، وأمسنده غن عمر بن هارون البلخي عن مغلن بن عبدة عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن
 وتال: ( وألما حديث نويرة ففيه مبجاميل ، ولا يغرف في الصحابة من اسمنه

(Y) الكامل (Y) (Y)
. (IIAN) العلل المتناهية (



. (IINA) العلر المتناهية (V)
( العلل المتناهية (1) (1) (1)

موسى'

نويرة، وعمر بن هارون كذاب ) (". ثم حكى أقوال الأثمة فيه. ونويرة هذا ذكره الحانظ ابن حـجر في ( الإصـابة ) (٪) وتالل : ( نويرة غير

منسوب نم ذكر هذا الحليث. الحكم على الحلديث:
عدد طرت هذا الحديث عن الصحابة المذكورين خمس وعشرون طريقً، وهذا
تفصيل الحكم عليها:

 (Y) خمسة طرق وتفت عليها معلقة، ومع تعليقها ففي أسانيدها مجهول، أو مجهولان، أو ضعيف. ( ) (६) طريق واحد فيه مجهولان وانقطاع، وهو أجود طرته كما مال الحانظ ابن

عساكر (r)
فالحديث ضعيف، ولايتقوى بمجموع هذه الطرق المتعددة لشدة ضعغها.
احاديث أخرى نقدت شروط التقوية : منالك أحاديث أخرى خعفهـا الأئمة مع تعدد طرقها، وتباين مخارجها، وذلك

لفقدانها نروط التقرية، ومنها:

الشمس ليغتسل به فقال لي: يا حميراء لا تفعلي فانه يورث البرص ) (1) (1)
(1) العلل المتنامية (ITI/1).
. (ova/r) (r)


(Y) من حديث له طرق بجـــع في جزء لا يصح منها حديث واحد كحديث الطير،
 الصسابة غيره وقد جمع غير واحد من الحفاظ طر طرقه للاعتبار والمعرةة، كاللحاكم أبي عبد الله، وأبي بكر ابن مردويه، وأبي نعيم ) "

 اللهم اقتني بأحب خلقك إليكت يأكل معى من هذا الطير . تال : فقلت اللهم أُجعله

 انتح، فدخل نقال رسول الله

 إل الرجل تد يحب تومه.


=
 (1) كثاب النكت على ابن الصلاح ( (Y (Y/Y/ )

 حسان فذكر حديث الاطير، مات سنة إحلى وتسعين رمأين. تال اللذهي: الكلز ثقات =

الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلما علقت مذا الكتاب رأيت الهول

وسئل الحاكم ـ رحمد الله ـ عن حديث الطير؟ فقال: لم يصح، ولو صح لـا لـا




 (Y) البحر الذي زخر في شرح ألفية الأنر (Y/Y/Y).


## الباب الثالث

## تقوية الأحاديث الضعيفة التي في سندها سقط ظاهر

ونيه ثلالة نصول:<br>(1) الفصل الأول: تقوبة الحديث المرسل.<br>. الفصل الثاني: تقوية الحديث المنقطع (Y)<br>(Y) الفصل الثالث: تقوية الحديث المعضل



# الفصل الأول تقوية الحديث المرسل 

رفيه سبعة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف الحديث المرسل.
 ( المبحث الثالث: شروط تقوية المرسل عند الشافنيم (६) ( المبحث الرابع: مراتب المرسل وأثرها في تقويته.

 المبحث السابع: عواضد الحديث المرسل وأمثلتها.

$\cdots \quad \cdots$
$\cdots$
$\cdots$
$\begin{array}{ccc}\vdots & \\ \vdots & \\ \vdots & \\ \vdots & \\ \vdots & \\ \vdots & \\ \vdots & \\ & \vdots\end{array}$
$\vdots$

المبحث الأول
تعريـف المديــث المرسل
تعريف المرسل لغة:-
ذكر العلماء في أصله اللذي اشتق منه أربعة (1) 'وجه:

 (Ar ( نكأن المرسل أطلق الاسناد ولم يقيده براو معرون ) (1) ، وكذا ثال الحانظ ابن

حجر (0).
(Y) وقيل: مو مأخحوذ من ترلهم: ( جاء القوم أرسالاً ) أى تطعً متفرقين (")،




 ( (rヘ0/I)
(


 (V)


يتلو بعضهم بعضا (1)
تال العلائـي : ( فكأنه نصبور من مذا اللفظ الاقتطاع، نقيل للحذيث الذى تطع اسناده وبقي غير متصل مرسل، أي كل طائفـة منهم لـم تلــت الأخرى ولا . ${ }^{(r)}$ (

الإنسان، والثقة به فيما يحدنّه ) (r)
تال العلائي : ( فكأن المرسل للحديث اطمأن إلى من أرسل عنه، ورئت به لمن
 الرواة أرسلوا الحديث مع عدم الثقة برواية الذى أرسلوا عنه ).


السير، قال كعب بن زمير'ه(0):
أمست سعاد بأرض لا يلغها * * * الا المتاق النجيبات المراسيل . قال العلاتي: (فكأن المرسل للحديث أسرع فيه عجلاً فهذف بعض اسناده(").
 (A) وقال العلائي عقب ذكره لهذه الأرجه المتقدمة: ( والكل محتمل (1)





(T) جامع التحصيل نى أحكام المراسيل (صهاها ).

(1) جامع التحبيل في أحككام الكراسيل (ص 10).

لعريف المرسل اصطلاحا:
ذكر العلماء في نعريفه أربعة (1) أوجه:



ومذا الوجه مرسل باجماع العلماء، تال ابن عبد البر: ( نأما المرسل فإن مذا


 وحكى اتفــاق العلدـاء على ذلك ابن الصــلاح، والنورى، والطــبى، وابن

جماعة، وغيرمم (Y)
 المشهوركما قال ابن الصلاح، وابن دتيق العيد، والعراتي والعلاتي، وابن حجر،


(Y) الخلاصة فى أصول الحليث (صهT) (Y).
(r) المنهل الروى (صY)
 (0) متدمة اين الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص00) كتاب الرنا معرفة سنن خير الخلاتق (ITVII) الخلاصة ني أصول الحديث (ص 70) (المنهل الروى في مختصر علوم الحليث النبوي ) صץ ٪.

والسناوى، وغيرهم (1" .
 يختلفوا فه أن الحديث المرسل هو الذى يرويه المدث بأسانيد متصلة إلي التابعي،




 مال السخاوى - رحمه اللة ـ عن مذا القيد: ( وهو متعين، وكأنهم أعرضّوا

عنه لندور0 ) (0)
(Y) البالث: ما سقط منه رجل، قال الحانظ ابن حجر: ( وهو على هلا هو (v) والمنقطع سواء، ومذا مذهب أكثر الأصـوليين ) (1) قال الاستاذ أبو منصور (V)
(1) ( مقدمة اين الصـلاح - مع التقيبد والايضـاح ) صهه ( الانتراع فى بيـان
 المراسيل ) صع ( النكت على كتاب اين الصلاح (Y) (
(
. Iroll ( ) ( (



(V)
 (الفتح اللبين فى طبقات الأصولين ) م
(المرسل ما سقط من اسناده واحد، فإن ستط أكثر من واحد نهر معضل ) (1"








 علـه المرسل ) (r). وعلى مذا نالمرسل عند مؤلاء ينــمل المنقطع، والمعضل، والملق. التعريف الغثار (A):

 (Y) النكت على كتاب اين الصلاح (Y\&/Y) (Y) كتاب الكفاية في علم الرواية (ص OA).


 (V)


ذلك ما سمعه من غيره ):
واطلاق المرسل على المنقطع، والمعضل ، والمعلق ـ كـا نعله بعض المحدثين - الا
 عليه أكثر المددثين. والله أعلم.

## المبحث الثاني

## اخحلال العلماء في الاحتجاج بالمرسل


 الحاكم أبو عبد الله النيسابوري المرسل من الصحيح المخلف فيه ("). الختجون بالمرسل:


 الآمدي (*)، وأكثر من تكلم في الأصول (1)، والزيدية (4). ولإِمام مالك - رحمه



(Y) نشر البنود على مراتى السعود (Y/Y) (Y) (Y)


وأيو هانم هو عبد السلام بن يحمد ين عد المد الوماب أبو هانم الجبائي المتزلي توني يبغداد سنة إحدى وعشـرين ونلالمــة الأصرلين (IVY/I) - IVY (IVT) (7) العدة في أصول الفقة (9/V/T).


(9) توضيع الأنكار (9/49/Y).

الله ـ تول آخر في رد المرنّل وعدم الإحتجاج به (1) إلا أن السخاوى (r) - رجمه
الله _ استغربه.
 فيـا مضى مـل سفيان الثورى، ومالك بن أنس،، والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها،وتابعه على ذلك أُحمد بن حنبل وغيره رضوان الش عليهم، فإذا لم يكن مسند غير المراميل، ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به، وليس هو مثل المتصل فى . ${ }^{\text {(r) }}$ )

وعلى هلا فالرسل عند هؤلاء توي غير محتاج للتقوية والاعتضاد، وقد ذكر
لأهل مذا الملمب ادلة متعددة لقبولهم الحديث المرسل، وعملهم به.
أدلة الختجين بالمرسل :
 من الكتاب والسنة كلها تدل على كون المرسل من الأخبار حجة ) (؛) وذكر
 أدلل الكتاب :

 [البقرة: 109].
وجه الدلالة: تال العلاتي ــ رحمه الله ـ: ( دلت الآية على وجوب تبليغ ما

(19AN) (1) (1)




نقد بين وترك الكتمان، فيلزم قبوله بظاهر الآية، ولم يفرق بين المرسل والمسند (1).

 يحلدرون \$ [التوبة الآية: IYY.




 كتينوا) ـ أر ( فتيبتوا ) والقراءتان متواترتان (') .

 المرسل عدل ثقة نيجب تبول خبره لان الآية لم تفرق بين ما أسنده وما أرسله ). أدله السنة:

(1) جامع التحصيل في أحكام المراميل (ص 79) .
(Y) جامع التحصبل في أحكام المراسل (ص (Y) (TA).




إسرائيل) والترملى المنن (10 • ع) حليث رتم (Y) (Y749).

وتوله : ( ليّلغ الشاهد منكم الغائب ) (1)

 فائدة، وليست تلك الفائلة سوى العمل بما يلغه الراوي إلى من بعده، فلو كـان
 الإجماع :
استدلوا بإجماع الصحابة، وكذا إجماع التابعين على قبول المراسيل. إجماع الصحابة:
قالوا: ( اتفق المححابة ـ رضوان الله عليهم ـ على قبول روايات ابن عباس -

 يا بن العباس (8) .

 (Y) جامع التحصيل في أحكام المراميل (ص 79) (Y).
 ومسلـم في صحيهـ (IOMIV/Y) حليـت رتـم (IO9Y) والنسانـي في السنن




( وقبلوا روايات ( النــمـان بن بشـر ) و ( ابن الزبير ) ومـاتر الصـغـار من
 عن رسول الله بواسطة، أو يغير واسطة، فصار ذلك اجن الهماعـ منهم على جواز ذلك
. '1) (
إجماع التابعين :
تالوا: ( استهر ارسال الأئمة كالشععبي، والحسن، والنخعي، وابن المسيب،
 جرير - رحمه الله ـ باجماع التابعين على تبول المرسل حيث تال الم : ( لم يزل العمل بالإرسال وتبوله حتى سحث بعد المأين القول برده ).

الأدله المقلية:
ومي من ثمانية أوجه ذكر اللالثي - رحمه الله - سبعة منها: (1) الأول: أن التابعى الثقة إذا روى الحديث مرسلاً فقد تطع بشهادته على
 السند فقد أحال على الواسطة، والإرسال ( يقتضي تعديل الواسطة ) (r). (Y) الداني: إن عدالة المرسل وأمانته يمنعانه أن يشهـد على النـي ويكون راويد له غير ثقة ولا حجة، فالقول برد حديث المرسل يلزم منه القدح فـى الراوى المرسل. (Y) الدالث: أن الواسطة بين التابعي وبين النبي
(1) كينف الأمرار على أصول نغر الإملام البزدرى (Y/Y-Y)
(
(Y) فواح الرحموت بشرح مسلم البوت ـ بحانية المستصفى (Y) تيسر التحرير .(1-Y/Y)

تابعيا ثقة، أو مجروحط متهـهـا، أومجهولا لا يدرى حاله. فعلى التقديرين الأولين





 الإحتمالين الأولين ثعين العمل بالراجح لأنه أغلب على الظن.




ليس بذون احتمال ثقة الواسطة المذذون وعدالثه (1) (0) الطامس: إذا وجب على المستفتي قبول قول المفتي فيما يرويه عن النبي中
 (7) السادس : أن الحاكم إذا حكم بشهادة عدلين وأسبل بهما ولم بسمهــا لم يجز لأحد الإعتراض على حكمه لأجل تسمية الثهود، فكذلك منا لا لا العتراض على الراوى فى تركه نسمبة شيخه (V) لا السـابع: أن عـــر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ( المسلمـون عـدول (V)




بعضهم على بعض، إلا مـجلودا في حد أو مجرب؟ عليه شههادة زر، أوظنين؟ (") في

 والأصل تبول خبره حتى يثبت عليه ما يقتضي رد ذلكا قال العلاتي عقب حكايته لهذه الوجوه: ( هذا خلاحه الامه ما احتجوا به بعبارات
 اللامن: ذكره الخطيب البغـدادى ـ رحـــه الله ـ ولم أقف عليه عند (A) العلاتي، قال الخطيب: ( واستدل من أوجب قبول المراسيل والعمل بـلم بها بأنه لو لم يجب ذلك فيها لم يكن لروايتها وجه ) (8).

منالّشات لأدلة المحتجين بالمرسل
مناقشة الأدلة القرآثية وادلة السنة:
 والأحاديث ليس فيها شيء عمومه لفظي، بل مي أفعال مطلقة لا عموم لها، والمطلق يصدق امتثاله بالعمل به في صورة، وإن سلم عمومها من جهة المعنى وعدم
 ذكر الراوى شيـخه وتال: لا أعلم عدالته، أو سكت عنه بالكلية وقلنا بالراجح أن
(1) ولا ظلنين في ولاء: مو اللىى ينتمى إلى غير مواليه لا تقبل شهادته للتهمة. النهاية





مجرد رواية العدل عن الراوى لينت تعليالا" له، وإنما خحصت بهذه الصورة للجهالة، والجهالة فى صورة المرسل أْتم لأن فيه جهالة العين والصفة، ولأن من لا يعرن عينه كيف تعرف صفته من اللدالة؟ بخلاف تلك الصورة فإن فيها جهالة الصفة فقط،


 والراوى المرسل عنه مجهول العين أصلا فلا نعرف عدالته فيتوفف فيه ) (٪). مناقشة الاجماع:
 عصر الصحابة ) (T) . وقال: ( وارسال صغار الصحابة مقبول على الراجح عند جـههر العلهاء، ولم يخألف فبه إلا الاستاذ أبو اسحق الاسفرائيني (8) وطائفة (0) يسيرة، وقولهم مردود بأن الصححابة كلهم عدول، ومن كان منهم يرسل الحذّيث

فإنما هو عن مثله، ولا يضر الجهالة بعينه لعدالة الجميع ) .


.V. - 79 (1) جامع التحصيل فى أحكام المراسيل ) (Y)
.V. جامع التحصبل في أحكام المراسل ) (Y) (Y)
.Vr - Vr ( ( ( (

 أهلام النبلاء ) rormv
 الأنكار (a)

من صـحابي، فإن ســع رسول الله
. ${ }^{(1)}$ ( ) (
وقال الحافظ ابن حجر: ( وأما روايتهم عن التابعي فقليلة نادرة، فقد تتبعت وجمعت لقلتها ) (r) والنادر ـ كما هو معلوم ـ لا اعتبار له. ولأجل ذلك منع بعض العلماء اطلاق ( مرسل الصحابي ) على أحاديث صغار الصسابة، نفي ( الابهاج في شرح المنهاج ) (r) بجوابك عن قبول أحاديث صغار الصحابة قال : ( والجواب: إنها إنما قبلت للظن الغالب القاضي بأن الصحابي سمعها



الصنعاني - رحمه الله -: ( ففي قولهم مرسل الصشابة تسامح ) (8) .
 جـاء عن سعيد بن المسيب، وابن سـرين، والزهـري، والأوزاعي، عدم قبول
 قبل المأين بزمن طويل، فقد روى الإمام مسلم"(") ـ رحمه الله ـ عن ابن عباس عدم قبوله لمرسل بشير العدوي، وذكر ـ أيضأ ـ عن ابن سيرين أنه مال : لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، فلما وتعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فنينظر إلى أمل السنة نيؤخذ
(1) الوصول إلى الأصول (IA1/Y)

( $(\Upsilon \varepsilon / / Y)(\gamma)$

 (7) صهيح مسلم (1r/1).

حديثهم، وينظر إلى أهل البد ع فلا يؤخذ حديثهم ) (") . فلم يجمع التابعون غلى





 على مذهب واحد كاختلان من بعدهم ) (1)


 مناتشة الأدلل العقلية:
 بذللك عنه يقتضي تعذيل الواسطة ففيه بظر، لأن ( أككر ما فيه أن يكون المروى عنه




(1) (10/1) (1)
(Y) (Y) التبصرة في أصول للفقه (ص YY) .
( ) ارشاد الفحول (ص 70).

جرحوه نارة وعدلوه أخرى، فعلم أن إمساكهم عن الجرح ليس بتعديل، وكذلك
. إمساكهم عن التعليل ليس بحرح ( )
(Y)

 عدالته ) (\$) و و ( يجوز أنه لم يظهر له جرحه لقلة مارسته لحديثه، وعند معرفته
. بإسمه يظهر لغيره ذلك )
(Y) مناقشة الوجه الثالث: وهو الذي رددوا فيه احتـــال كـرن المرسل عنه





 المشاهد يشهد بخلاف ذلك ) . وتال ـ أيضا ـ: ( ويعارضه ـ أيضأ ـ كلام أنمـة
 يـاليان عمن أخذلا الحديث. وتال يحى بن سعيد القطان: مرسل الزهرى شر من
(1) ككاب الكفابة في علم الرواية (ص 001).


 (0) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص (14).

مرسل غيره لأنه حانظ كلما تدر أن يسمى سنمى، وإنما يترك من لا يستجيز أن
" (1) (1)
(£) مناقسة الوجه الزابع : أما جعل الخبر المعنعن كالحديث المرسل لاحتُمال
 لا، فإن عرف به ( نحكمه حكم المرسل سواء، فمن قبل المرسل مطلقً يقبله، ومن
 لكيخه مككنا، أو بـبت لقاوزه له، فلفظة عن محمولة على الاتصال، وليسن للانقطاع وجه، ولا للواسطة احتمال، لأن الظاهر سماعه لذلك من شي

من وصمة الثدليس، فلا يقاس المرسل على هذا مع ظهر الفُرق بينهما ) (r) (0) مناقثة الوجه الْخامس : أما قبول المستفتي لقول المفتي فلأنه ليُس من أهمل
 يجب عليه الفحص عن زواته، وبذل الجهد في الكتبف عنهم حتى يتبين له منـهم
 يقاس أحد البابين بالآخر ) (0)
(7) مناقشـة الوجه النسادس: أما قبول حكم الحاكم بشـهادة شـاهلين مع عـم تسميته لهما لا يلزم منه تبول جديث المرسل مع تركه تسمية شيخه، وذلك للفرق بين المقامين، ( فالحاكم ليس له أن يحكم إلا بعـد ثبوت عدالة الشــاهدلين عنده
(1) جامع التحصيل في أحكام المزاسيل (ص AT - AT)
(r) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص ( 1 ( 1 ( 1 ) .
(Y) جامع التحصبل في أحكام المراسيل (ص (Y) (MA).



بطريقه المعتبرة، والراوى لا يجب عليه أنه لا يروى إلا عن ثقة، بل وجدت رواية الرواة فى كل عصر عن الضعفاء، فتارة يبينون حال الضعيف عند الرواية كما قال



لم لم يعين الشهود للفرق بينهـا (V) (V) (V) من الواسطة خلان العدالة لم يرسل عنه، فدعوى لا دليل عليها، والمعلوم أن تيام الحجة بالحديث مبني على عدالة الرواة، والوامطة مجهولة العين والحال نكيف

تقبل
( ( $)$
بروايته وكتبه، نقد رده الخطيب البغدادى ـ رحمه اللّ ــ بقوله: ( ومذا خطأ ظاهر، لأنه تد يروى من الأخبـار، ويسـمع ما لا يعمل به عند بعض العلماء ويعمل به عند غيره، ويكتب أيضا ما العمل عند الكل على خلاره
 والتعلق بما ذكر المخالف لا وجه له (

 ولهذا تال الشعبي : حدثني الهارث الأعر وكان ـ واللـ ـ كذابا ) (8)
(1) صصيح مسلم (19/1) ( المقدمة ).




وبعد، فالاحتجاج بالمرسل تول لا يستند إلى دليل يقويه ويدعمن، والأدلة
 ضعيف واحتجاج من احتج به لا يرفعه من درجة الضعف اللى درجة القبول، وذلك
 وعمدتهم في ذلك الجهل بالساتـط في الإسنـاد كما تال العراتـي (') - رحمـ : اللـ

ورده جثاهر النقاد : ** * للجهل بالساتط في الاسناد. وقال الإمام مسلم - رحمه اللـ ـ: ( والمرسل من الروايات في أحل قولم
 (والذى نختاره من هذه الجمملة سقوط فرض العمل بالمراسيل، وأن المرسل غير
 ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، ولا بجهز قبول الخبر إلا مكن عرفت عدالته،
. ${ }^{\text {(8) }}$ ) (




والاحتجاج المني على الخطر ) (0)
(1) معدمة اين الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص OA). ( 1 ( 1 ( $)$ ( ( $($ ) صهيح مسلم ( (๕) كتاب الكفاية في علم الرواية (ص •00).


وتال السيوطي ـ رحس اللش - في ذكر أسباب ضعف المرسل ورده : ( للجهل بحال الحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وإذا كان كذللك فيحتمل أن

 وكون الصدق والعدالة يغلبان فى عصر التابعين فإنه لا يكفي لاعتماد مراسيلهم


 للمحتجين بالمراسيل، إذ بدعة اللحوارج كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون،
 وأشاعوه، فربما سمعه الرجل السني فهدث به ولم يذكر من حدث به خحسينا للظن

ذكرت، فلا حول ولا توة إلا بالل ) (T.



 ثم إن محاولة اخخراج الحديث المرسل من أقسام الأحاديث الضعيفة مردودة بما ( ) ( ( ك ( )

تقدم، وتد تبنى هذه الدعوة د/ أحمد يوسف سليمان حيث قال : ( ولذلك فأنا أرى


 عن إمام الحدثين أحمد بن حنبل الاحتجاج به ) (1) لنا الاجتهاد لمعرنة الصصيح من أقولا أمل العلم عند الختلانهم، والاعتماد علم


 اللرسلة، ولو كان المرسل عنده حجة لازمة لما أعل به (r) ، والململوم أن الإمام أُحمد
 ابن رجب - رحمه الله ـ: ( وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيفي،

 بالأحاديث المرسلة ـ والل أعلم.


(Y)
( )

المبحث الثالث
شروط تقوية المرسل عند الشافعي

شروطا، فاشترط فى المرسل ثلاثة نروط (ال" مي:
(1) الأول: أن يكون من كبار التابعين
( الاني: وأن يروى عن الثقات أبدا.
(
وتد أثار الحانظ العراتي الي مله الشنروط فى ( (ألفيته ) (r) بعوله:
والشانعي بالكبـار تيــــا * * * * ومن روى عنى الثـا

 على صحته، والعاضد لـ أنياء سيأيى ذكرما في ( المبحث السابع ) (") ـ إن شـاء

الشرط الأول: أن يكون المرسل من كبار التابعين:
 التابعين، قال- رحمه اللـ:- ( فأما من بعد كبار الثابعين اللذين كثرت مشامدتهم



 .(10r) (8)





تعريف الثابعي الكيير:
والتابعي الكبير ( هو الذى لقى جماعة من الصشحابة وجالسهمه، وكانت جلي



 التابعين، لأن جل مروياته عن بعض كبار التابعين لا كلهم ) (ل). واغتبار إكثّار ألرواية عنهم أشار اليه بعضهم بقوله: ( ( ثم الكبير عند ذي النجابة * * * أكثر ما يروى عن الصحابة )
(1) الرسالة (ص (1) )




 (0) التقيد والايضاح (م ه1 07).
 (V)

 أمثلة لكبار التابعين وصغارمم ("):
 ومثلوا لصغار التابعين بـ ( الزهرى ) و ( بحیى بن سعيد الانصارى.

انفراد الشـافعي باشتراط كبار الكابعين:
 غيرهم من التابعين، قال ابن الصلاح : ( والمثهور التسوية بين التابعين أجمعين فيا في ذلك ) (r) . ومن وتفت عليه من الأئمة في عدم الالتزام بتقوية مراسيل كبار

 - رحمهم الله ــ



(1) (1) فتح المثيث (1) (1).





(V)




 العلاكي - رحمه الله - ( والإمام اللشانعي ـ رحمه اللـ ـ لم يقل برد مرامبيل صبغار
 أحوالهمم، ومقتضى ذلك أن من سبر أحوال الراوى وعرف منه أنه لا يرسل إلا غن


كبار التابعين (9) .
الشرط الثاني: رواية المرسل عن الثقات أبدا:
 عنه لم يسم مجهولا'، ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذللك على صحته فيـا روى عنه ) (1.)
(1) التلخص الحبير (rV/I) المقاصد الحسنة (ص (YOr).
 الكير (ص (TYA) رسالة ماجستير اللباحث / اقبال أحمد مخمد اسحاق.



(7) المقاصد الحسنة (ص سب).
(V)

(9) جامع التحصبل في أحكام المرانيل (ص • ع - - ع) . (1•) الرمالة (ص ז7؟).

رمذا الشرط يقتضى أن المرسل لو كان يروى عن ضعيف أو مجهول لا يعتضد
 لا يتقيد بالرواية عن الثقات كالحسن البصرى، وعطاء بن أبي رباع الذين وصفا

 الحسن وأبا العالية كانا ( لا ياليان عمن أخذا الحديث ) (لا ومن توى مراسيل هؤلاء من الأتمة ـ فيـا وتفت عليه ـ الإمام البيهقي وابن



 مرسل ( الحسن ) و ( عطاء بن أبي رباح ) عند اعتضادمما بما يؤكدها، قال ابن

(Y) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص (Y) (Y) .
( المن (Y)

 ماجستير للباحثا اقبال أحمد محمد اسحاق، بالجامعة الإسلامية.
(\%) نتائج الأنكار (\% (\%)/ (\%).

( ( $)$

. (r•\&

التركماني ـ رحمه الله ـ : ( وقد ذكر البيهعي في رسالته اللى الجويني أن الشبافعي
 كالحسن، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار إذا إقترن بها ما ما . يؤكدها من الأسباب (1)
الشرط الثالث: موافقة المرسل كلحفاظ فى مروياتهم :



- مخرج حديثه )




 للحفاظ بالزيادة عليهم فإنها تفتضي التوقف في حلئليثه، والاعتبار عليه بالمتابعة

والشاهد ).

 كانت مخالفته للحفاظ كثيرة لكنها لم تغلب على رواياته فيتوتف فيه ويعتبر عليه
(1) وانظر رسالة البيهقي المى الجويني - مجموعة الرسائل المنيرية (YA• - - أْنف على كلامس الملكر جنا. (Y) الرسالة (ص (Y) (Y) جانع التحصل (ص (Y) (Y).

بالمتابعة أو الشاهد. ومترط الإمام الثـافعي هنا غير معـمول به عند العلماء فهـا الحافظ ابن حجر - رحمد الله ـ يقوى حديثً بمرسل مرسله مبهم لم يسم، فعن
 ثوبً أبيض نقال : أجديد ثوبك هذا أم غسيل؟
" (') ) وعش حميدا، ومت شهيد؟ ( )
قال الحانظ ابن حجر: ( تلت: وجدت له شاهدَ مرسلاً، أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف ) (†) عن عبد الله بن ادريس عن أبي الأشهب عن رجل من مزينة أن









 صصيح ابن ماجة (YVO/Y) حديث رقم (YATY). وتال النسائي: (مذا حليث منكر، أنُكره بحیى بن سعيد القطان على عبد اللزاق، لم يروه عن معـر غير عبد اللزاق، وتد روى هذا الحديث عن معقل بن عبد الله واختلف علبه فيه: فروى عن معقل عن ابراميم بن سعـد عن الزهـري مرسلاً، ومذا الحديث ليس من حـديث الزهري. والهـ

شـهيـا يعطك الله ترة عين في الدينا والآخرة ) . وتال ـ أيضا ـ : ( وأبو الأث اسمه جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحيح، وســع من كبار التابعين،
 فالمرسل في هذا النـاهد رجل مبهـم، ولا سبيل لمعرنة موانقته أو مـخالفـته للحفاظ مع ابهامه .

المبحث الرابع
مراتب المرسل واثّرها في تقويته
المرسل عند جمههو المدثين حديث ضعيف وبعضه أضعف من بعض ، قال




 مرسالات أبي اسحات عندى شبه لا شيء، والأعمس، ، والتيمي، ويحيى بن أبئ كثير، ومرسلات ابن عيينة شبه الريح نم تالل: أي والله، وسفيان بن سعيد. تلت ليحيى : فمرسلات مالك ؟ قال: هى أحب إليّ". تم تال يحيى : ليس في القوم أحد

 حديثا أو حخيثين ) (1) قال ابن رجب - رحمه الله ـ: ( وذكر الترمذى كلام يحیى بن سعيد القطان في أنْ بعض المرسلات أضعف من بعض، ومضمون ما ما ذكره عنه تضعيف مرسلات
 عيينة. وإن مرسلات مجاهد، وطاووس، وسعيد بن المسيب، وماللك أحب إليه منها.
 الضـعـفـاء ولا ينتقي الرجـال ـ وهذه العلة مطردة فى ألبي اسـحق، والأعـمش، والتيمي، ويحيى بن أبي ككير، والثّورى، وابن عيبنة، فإنه عرف منهم الراوية عن
(1) السنن (VO\&/0) ( كتاب العلل ).

الضـعفــاء أيضأ. وأما مجاهــد وطاووس، وسعيد بـن المسيب، ومالك، فأكثر غخريــا

. " (")
وذكر القاضي أبو يعلي عن الإمام أحمد في رواية أبي الحارت: (مرسنالت


 مخرجه _ أيضا - ومرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسالات، ومرسلات إيراههيم



 وجعل السخاوى ـ رخممه اللش ـ المرسل في ست مراتب حيث قال : ( خاتمة المرسل مراتب:
(1) أعلاها: ما أرسله صحابي ثبت سماعه.
(Y) ثم صصابي له رئنَ نقط ولم يثبت سماءه.
(
( ) ( ) ثم المتقن كسعيل بن المسيب.
(0) ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد.
(1) (1) نرح علل الترمذى (YA1/I).
(Y) العدة في أصول الفقه (Y) (Y) (Y)
(Y) الموتظل في علم مصطلح الحليث (ص • \&).
. (1) (7) ودونها مراسيل من كان يأخلذ عن كل أحد كالحسن (7)
 الصحابة والمراتب الأخرى كلها ضعيفة، وبعضها أضعف من بعض. أسباب تفاوت مراتب المرسلات: ذكر ابن رجب - رحمه الله ـ أن أُسباب تفاوتها أربعة أمور: (I) أحدها: أن من عرف بروايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره.

 قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي ) . (Y) والثالث: أن من توي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت فى تلبه ويكون فيه مالا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له توة الحفظ، ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لا يدخل إلى قبله ما يسمعه منه فيقر فيه.


 القطان ( لو كان فيه اسناد صالح لصـاح به ) . يعني لو أخذه عن ثقة لسماه وأعلن

باسمه (r)
الثر تفاوت مراتب المرسلات على تقويتها:
 وهم أصحاب المرتبة السادسة عند الحانظ السخاوى، الذين كانوا يأخذون عن كل
(1) نتح المغيت شرح الفية الحليث (1ENM) (1).


أحد كالحسن، وعطاء بن أبى ربأح. ويقتضى ـ أيضأ ـ عدم تقوية مرسل الثقة لأن ابهامه للراوى وعدم ذكره لم دليل على أنه غير مرضي عنده كما قال ابن القطان عن مرسل الزهرى، قال: ( مرسل الزهرى سُر من مرسل غيره، لأنه حانظ وكلما

 مراسيل من كان يتحرى في شيوخه مع مراميل الذين يأخذرن عن كل أحد كانت مراسيلهم أضعف من مرامسيل من كان يتحرى في شيّيوخه. ولأجل ذللث اعتبر

 السخاوى - رحمه الله - فى أدنى مراتب المرسلات كالحسن البصرى، وعطاء ين

رباح، وأىى العالية.


 رحمه اللّ.
ولا يخفى أن تقوية المرسلات متفاوتة، فتقوية مرسل من كان يتحرى فـى فـى

 ( $9 / \varepsilon$ ، rav/r ، IVAN) (





المبحث الطامس
الـلديث المرسل المعتصه دون المتصل في الـحجة
 ثوبتها بالمتصل ، وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن بكون حمل عن من
 فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا، من حيث لو سمى لم يقبل، وأن قول بعض
 إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون أنما غلط به حين سمـع تول بعض أصساب النبي
(1) ) ( ${ }^{(1)}$ وتال الحانظ ابن رجب \& رحمه الله ـ: ( ومع هذا فهو - يعني المرسل ـ دون المتصل في الحجة، فإن المرسل ـ وإن اجتمعت فيه هذه النرابطط - يحتمل أن بكون في الأصل مأخحوذا عن غير من يحتج به ولو عضـده حديث متصل صحيح، لأنه يحتمل أن لا يكون أصل المرسل صحيدك، وإن عضده مرسل فيحتمل أن يكون أصلهـا واحدا، وإن يكون متلقي عن غير مقبول الرواية. وإن عضده قول صحابي
 يقوى المرسل، ويحتمل أن المرسل لما سمع قول الصحابي ظنه مرفوعا فغلط ورفعه، تم أرسله ولم يسم الصحابي فمـأكثـر ما يغلط فى رفع الموقوفات. وإن عنده موانقة قول عامة الفقهاء فهو كما لو عضده تول الصحابي وأضعف فإنه يحتمل أن يكون مستند الفقهاء اجتهادا منهم، أْن يكون المرسل غلط ورنع كلام الفقهاء، ولكن هذا

* في حق كبار التابعين بعيد جلا ) (r)

(Y) شرح علل الترمذى (r-o/(r).

وتتفاوت درجة المرسل المعتضد فى الحجة بتفاوت عواضده، فالمرسل الذي يعتضد بمسند أُقوى من المُرسل الممتضد بمرسل، والمرسل المعتضد بمرسل ألموى من المرسل المعتضد بقول صصابي، والمرسل المعتضد بقول صحابيى أقوى من المُرل
 (المرسل الذى يوافقه مرسل أضعف من الذي وافقه مسند ) و (المُسل الذي يوانقه موقوف أضعف من الذي يوانقه مرسل ).

*     *         * 

(1) كتاب النكت على ابن الصلاح (OVV/Y).

المبحث السادس
سبب كرن الحلديث المرسل من الضعف المعضلد
إن الارسال في الحديث لا يعتبر كذبا ولافسقا ولاقدحا في عدالة اللة المرسل،

 وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا، فيخبرون بالنزول فيه إن
(1) . نزلوا، وبالصعود إن صعدوا

وقال ابن عبد البر - رحمه الله ـ : ( والارسال تد تبعث علبه أمور لا تضيره مثل أن يكون اللرجل سمع ذلك الهبر من جماعة عن المعزي إليه الخبر وصح عنده
 للحلديث نسي من حدثه به، وعرف المعزي اليه الحديث فذكره عنه، فهذا أيضاً لا لا
 فربما ثقل معها الإسناد وخف الإرسال: إما لمعرفة الماطبين بذلك الحا الحديث وانتهاره (r) . عندهم ، أو لغير ذللك من الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرنا
 ويعد معه أن يكون المذوف واحدك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وإن جاء المرسل

 (r) . الكذب)
(1) الصحيع (ry/ ( 1 ( المقدمة ).
(Y) التمهيد لـا ني الموطأ من المعاني والأسانيد (r) (Y) (Y)


## المبحث السابع

## عواضد الحلديث المرسل وأمثلتها

ذكر الأئمة - رحمهـم الثه ـ أن الحديث المرسل يتقوى ويعتضـد بواحد من
(1) الأول: مجيئه مسنذك من وجه آخر
(Y) الـاني : أن يوافقه مرسل آخر أرسله من أُخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول.
(r) الثالث: أن يعضده تول بعض الصحابة.

هذه العواضد الأربعة ذكرها الإمام الشانعي ." - ـ رحمه الله ـ، وتد نظم الأول والثاني منها الحانظ العراقي في ( الألفية ) ${ }^{(1)}$ بقوله :

 والثالث والرابع منها نظمها بعض الآخذين عن الناظم - العراتي - بقوله أو كان تـول واحــد مـن صحــب أو كــان فــــوى جل أُمل العلم (0) الخامس : أنٌ يعضده فعل صسابيى.
(7) السادس : اعتضاده بانتشاره.
(V) السابع: أن يعضده عمل أهل العصر.
. الرسالة (ص (1)


( الثامن: اعتضاده بقياس معتبر.
تال الحافظ السخاوى ـ رحمه الله ـ : ( وقد زاد بعضهم ما يما يعتضد به المرسل:
 وجميع هذه العواضد نظمها بعضهم (ل) بقوله: :-

بمـا وهــى فبالقبـول مشتـهـر
يقـول الأكــــــرون مُن علمــا والإنتـنــــــار عـــــــل اســــاس

وحيــث مـرسـل الكبــار منتـــر

الإسناد، والارســـال، والقـــــــاس والاعتضاد بفعل أهل العصر أو بالانتشار ذكره الماوردى ـ رحمه الله ـ بـقولـه: ( ومذهب الشانعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة واريا وانما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التى وصفنا استيناساً بارساله، ثم اعتمادا الميا على ما فارنه


 أن لا يوجد دلالة سواه، وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه السبعة. ه . . وقال البلقيني: ( وأطلق توم من العلماء عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل إذا أسند،
(1) نتح المنيث شرح ألفية الحديث (1\&9 1)).


(Y) هو الإمام أبو الحسن على بن محمد الماردى البصري الشافيمي صاحب التصانيفيف، حدث عنه الخطبب ورثقه، مات خحمــين واربعمـأة. طبقات الشانعية للأكسوى
(Y-Y/Y) سير اعلام النبلاء (Y\&/AN).
( ) (الهاوى الكبير) كتاب البيوع (ص•00-001) رسالة دكتوراه للباحث/ محمد


أو أرسل من طريق آخر، أُوضده تياس، أو تول صصابي، أو فعل صصابي، أو يكون

 أو انتشار من غير انكار، أو عمل أُمل العصر به، وذكر الماوردى الصورتين الأخيرتين،

 الترمسي - رحمه الله ـ غقب ذكره خحمسه منها: (نهذه خحمسة، وهمى جملة المعتضدات المشهورة يكفي الاعتضلاد بأحدها، وقد صرح المققت ابن ححجر فى
${ }^{(r)}$ (التعرف بأنهما بضعة عشر
والعواضد الخمسة المبشار إليها، والتى وصفها بأنها مسهورة مى : تقوية المرسل بالمسند، وبالمرسل، وبقول الصحابي، وبقول جمهور العلماء، وبالقياس
(Y) منهح ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر (صا (Y) ولم امتد لمعرنة ابن خـجر

المذكر ولا اللي كتابه البتعرف.

العاضد الأول
مجيئه مسنداّ من وجه آخر

وهو المذكور في قول الإمام النافعي ـ رحمه الله _ عند بيانه لعواضد المرسل،



قبل عنه وحظظه) (1"
وفهم بعض أهل العلم من كلام السنافعي هذا أن المراد اعتبار مرويات المرسل فإن غلبت موافقته للحفاظ كان ذلك دليلا على أن لمراسيله أصلاً، فإن روى مرسلاً قبل


 أسنده الحفاظ المأمونون، فيستدل بذلك على أن لمراسيله أصلاً، فإذا وجدنا له مرسلاً بعد ذلك قبل وإن لم يسنده الحفاظ، وكأنه يعتبر أن يوجد الغالب على مراسيله ذلك، إذ لو كان معتبرأ في جميعها لم يقبل له مرسل حتى يسنده الثقات، فيعود الانيال)
وفي هذا الفهم نظر، وظاهر كلام الشانعي لا يدل عليه، ولأجل ذلك قال ابن
(1) الرسالة (ص (1)
(Y) هو الإمام، شيخ الإسلام، نقبه العراتيين، أبو العباس أحــد بن عمر بن سريج

 (r) شرح علل الترمذي (r-r/).

رجب - رحمـه الله ـ : (وهذا اللذي تاله ابن سريج مـخالف لما فهم الناسن من كلام


 رقال في موضع آخر عند ذكره لعواضـد المرسل : (اححداها مـجيؤه مسندا من وجه



 رحمهـم الله جميعا ـ ولغل فى تقوية المنافعي ـ رحمـه الله ــ اللمرسل بالمرسل ما يدفع الشتراطه صحة الوجه المسند.
اعتراض على تقوية المرسل بالمسنلد:
اعترض بعض العلماء على تقوية المرسل بالمسند، وبينوا أن المسند أنٌ كان ثابتا
(1) (Y) (Y) كتاب النكت على ابن الصلاح (م) (Y) (Y) (Y) كتاب النكت على ابن المصلاح (ص) (OVV).




. ارناد الفقيه (ص (V)
( ( ( ) .(rar/ハ)

فهو العمدة، وإن كان ضعيفا فإنه لا يعضد المرسل، لأن انضمام ما ليس بحجة إلي . ؛ مثله لا تثبت به حجة، قال أبو الحسين البصري - رحمه الله ــ : ( فإن أراد أنه يقبل ، والحجة هو الخبر المسند فصحيح على أصله، ولا تأثير للمرسل . وإن أراد أنه يصير المرسل حجة فليس بصحيح، لأن مـا ليس بحجة لا يصير جـجة إذا اقترنت به
. ${ }^{(1)}$
البواب عن ملا الاعتواض:
أجيب عن هذا الاعتراض بالأتي:
(1) الأول: ( أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الارسال حتى يحكم له مع ارساله بأنه امناد صحِح تقوم به الحجة. ) († (ال اله ابن الصلاح : (وإنما ينكر هذا من لا مذاق له مي هذا الشأن. ) . (Y) الثاني : ان انضمام المسند إلى المرسل يفيد الترجيح عند التعارض تال النووي
 حديثان صحيحان حتى لو عارضههما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع تدمناهما عليه. واللّ أعلم. $)$ (W) الــالث: تـال العـلاثي - رحــــه الله ـ: ( إن المسند تـد يكون في درجـة الحسن، وبانضمام المرسل إليه يقوي كل منهـا بالآخر، ويرتقى الحديث بهما إلى
 الهأن.
 (Y) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والإيضاح (صه) .
 ( ( ) جامع التحصيل في أحكام المراميل (ص^r).
 وهو: أن الملراد بالمسند الذي يأتي من وجه آخر ليعضد المرسل ليس هو الذي يحتي بير بـي




 قال: هذا في سند لم تقم إلحجة في اسناده ) وتال : ( فازددت لش شيكرا على على هذا الوارد، واللّ الموفق ) وقالن العراتى في ( الألفية ) :



*     * $\quad$ *
(OTV/Y) (1) النكت على كتاب ابن الصطلو (Y)
(Y) (Y7 (Y)



## أمثلة لتقوية المرسل بالمسند

وهي لتقوية مراسيل كبار وأواسط وصغار التابعين، قواها بعض الأنمة بأحاديث مسندة صحيحة. أو حسنة، أو ضعيفة ضعنا يراي يسيرا، قال الشيخ زكريا الأنصارى في أن المرسل يتقوى ( بمسند يجيء من وجه آخر صحيح، أو حسن، أو ضـعيف . ${ }^{\text {يعتضد به }}$

## المال الأول: مرسل تابعى كبير (†' تقوى بمسند صحيح :

 العلاثي وقال : ( وقد ثبت متصلاً من حديــث عبيد اللّ بن عمر عن أبي الزينـاد
 (r) ${ }^{\text {(r) }}$

تخريج حديث ابي هريرة :


(1) (1) فتح الباتي على ألفية العراتي - مع نرح ألفيه العراتي (1\&9/1).
 (r) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص (r) ( $)$
 الحصاة، والبع اللذي فيه غر ).






الل


أبي هريرة - رضى الله عنه - مرنوعـ.
تخريج مرسل ابن المسيب :-
: لد عن ابن المسيب طريقان


و ( الأسلمي ) لم أتف له على تر المجة.

ابن وهب انا مالك وغيره عن أبي حازم أخبره عن سعيد بن المسيب أن







( المسند ( A ( $)$
(9) المصنف (1-9/1) (1).
(1-) السنن الكبرى (1) (1) (1).

رسول اللّ (
رقال : ( هذا مرسل ، وتد رويناه موصولاً من حديث الأعرج عن ألبي هريره، ومن حديث نافع عن ابن عمر ) . واسناد هذا المرسل صحيح إلى مرسله وهو يعتضد بحديث ألبي هريره المتقدم . وله شواهد أخرى مروية عن : الم



رحمهـا الله .
الحكم على الحديث:
المتن صسيح، والمرسل حسن لغيره.
المدال الثاني: مرسل تابعي كبير تقوى بمسند ضعيف:

سجدتين - يعني الفجر ـ ) .





اسناده من لا يحتج به ) (!)

(Y) الللنيص الحبير (Y/Y) (Y)



تخريج حلديث عبد الله بن عمرو:-


 صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ) واللفظ لعبد الززاق. تال البيهقي: ( في امبناده من لا يحتج به ) . وتال المهئمي : ( رواه البزار والطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن زياذ بن أنعم واختلف في الاحتجاج به ) (V) رقال الحافظ ابن خجر: ( في سنده الاغريقي ) (A) وقال ـ أيضا ـ : : ( ابن انعم
(9) ( ${ }^{\text {(9) }}$

أقوال أمهة الجرح والتعليل في عبد الوحسن الانريقي:
قال يحيى بن سعيد : عبد الرسمن بن زياد ثقة (.1).
(1) المصنف (Y00/Y).
(Y) مختصر تیام الليل وتهام رمضان وكتاب الوتر (ص Ar) ( باب كرامة التطوع بعد طلوع الفجر موى الركعتين C.


. ( Y ) (

(Y) (Y)
. التلخيض الحبير (A) (A) (19)

(IV0 - IV६/T) (1.)

وقال أبو داود: تلت لأحمـد بن صالح يحتج بحديث الانريقي؟ مال: نعم.
 تكلم في ابن أنعم فليس بمقبول، ابن أنعم من الثقات وقال الفسوي: لابأس به، وفي حديثه ضعف. وقال ابن معين: ليس به بألس وفيه ضهف. وقال علي بن المديني: كان أصحابنا يضعفونه، وأنكر أصحابنا أحاديث كاديث كان
يحدث بها لاتعرف.(!)

وتال الإمام أحمد: ليس بشيء
وتال الجوزجاني: غير محمود في الحديث، وكان حانئ


$$
\begin{aligned}
& \text { وقال أبو حاتم: بكتب حديثه ولا يحتع به. } \\
& \text { (A). وتال أبو زرعة: ليس بقوى } \\
& \text { وتال النسائى : ضعيف. }
\end{aligned}
$$

(1V0 - IVE/T) (1) تهليب التهنيب (1)

. ( $11 /$ / التاريخ ( $(\mathrm{r})$
 (0) الكالمل (18) (18) (18)

(V) الجرح والتعديل (V) (V) (V)

(9) كتاب الضسفاء والمثركين (ص (997).
 وقال ابن حبان: كان يروى الموضوعات عن الثقات، ويأتى عن الأثبات ما ليس من أحاديثهم، وكان يدلسن على محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب". وتال ابن عدي: عامة حديثه وما يرويه لا يتابع عليه.

وتال الدارقطني: ليس بالقوى .

 الدارتطني : ليس بالقوى، وروهاه أحمد.
وتال الذهبي، في موضع ثالث(v) : قال الترمذى : رأيت البخارى يقوى أمره
ويقول هو مقارب الحليث:
وقال الحانظ ابن حجر: ضعيف في حفظه. (N) النلاصة:

والناظر في أقوال أُمدة الجرح والتعديل في ( عبد الرحمن الافريقي" ) يجد فيها الموثق له، والمضعف له تضعيفا خحفيفك، وكذا المضعف له تضعيفا شديدًا كالإمام أحمد وابن حبان، قال الذهبي: ( تال ابن حبان فأسرف يروى الموضوعات ... )
(1) الضعفاء الكيبر (YTr/Y) (Y)
 ( الكامل ( $1091 / \varepsilon$ ) (

(0) ميزان الاعتدال (0) (0.7Y/Y) .


( (
 رافضي ولا مستند لـه في حكمه مذا. وجمهو العلماء على خلافه، فقد وصفوا عبد الرحمن الافريقي بضعـف لا يسقط حديث كما صرح به بحیى بن سعيد. والل أعلم. وللحديث شواهد مروية عن: ( أبي هريرة ) و ( ابن عــر ) و ( عمـرو بن



عهسة ) الذى أخرجه المروزى (ד)
تخريح مرسل ابن المسيب:
رواه عبد الرزاق (V)، والبيهقي (N) من طريق سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن
 الفجر.
وامناده حسن إلى مرسله، و ( عبد الرحمن بن حرملة ) هو الأسلمي، تال فيه الحافـظ ابن حجر : ( صدوت ربما أخطأ ) (4) وهذا المرسـل يعتضد بحديث
(IVO/Y) تهذيب التهذيب (I)

(r) الثلخيص الحبير (19-1) (19).




. السنن الكبرى (A)


عبد الله بن عمرو، ويقوي كل واحد منهما الآخر.
الحكم على الحديث:
الحديث بطريقيه حسن لغيره.
المدال الثالث: مرسل تابعي من اُواسطهم تقوى بمسند ضعيف:
 ابن الملقن - رحمه الله ـ اطريقين مسندين ضعيفين ، وطريقًا مرسلة عن الحسنن،


تخريج الحلديث المرفوع ؛
روى هلا الحليث مرفوعا عن ( ابن عمر ) و ( أبي محذورة ) .
تخريح حديث ابن عمر:
رواه ابن ماجة (†)، وابن عدي (r)
 معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين : صلاتهم وصيامهم المي ) .


 ماجستير، للباحث/ اقبال أحمد محمد اسحاق، بالجامعة الإسلابية. (Y) السنن (Y/Y/(Y) حديث رتم (YY) (Y).
 ( ) ( ) لم أقف عليه فيه. (0) اللدر المنير في تخريج الألحاديت والآثار الواتعة في شرح الكبير (ص IYA).

وتـال ـ في مـوضــع آخـر ـ : ( وفي اسناده مــروان بن ســالم الجـزىى وهو . ${ }^{\text {(r) }}$ (
. وتال البوصيري: ( هذا اسناد خعيف لتدليس بقية بن الوليد ) أقرال الأثهة في مروان:
و ( مروان بن سالم ) هو أبو عبد الله الجزرى، وهذه طائفة من أقوال الأثمة
فيه:
" ${ }^{\text {(t) }}$

ضعيف الحديث، ليس له حديث قائم. تلت: يترك حديثهو قال: لا بل بكتب
حديثه ) (o).

وقال النسائي : ( متروك الحديث ) (1) "


(1) (1) نتائج الانكار ( )
. التلخي الحبير (r) (Y)


(0) (0) الجرح والتعديل (0/A)

$$
\begin{aligned}
& \text {. الضعفاء الكبير ( (V) } \\
& \text { ( الكامل (A) }
\end{aligned}
$$

(1) وتال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث (

(r) وتال الحافظ ابن حجر: ( متروك، ورماه الساجي وغيره بالوضع (لا

 ( مروان ) هذا أولى من تضميفه بتدليس بقية فقط . واللة واعلم. تخريج حليث أبي م~لورة:




نطرهم وسحورهم ) .
قال الهيُمي : ( اسناده حسن ) (v).

وقال ابن الملقن: ( وبخيى هذا حانظ شيعي جلد، وثقه ابن معين وغيره، وتال


(1) تهذيب التهنيب (• (1// (1) )





(Y/Y) مجمع الزوائد (V)

ما زلنا نعرفه يسرق الأحاديث. وتال السعدى: ساتط. وتال ابن نمير: كذاب ) (1)

 و ( يحيى الحماني ) مو يحيى بن عبد الحميد، قال عثمان الدارمي : (سمعت ابن معين يقول: اين الحماني صدوق مشهر ) ('). ومال ابن أبي خيئمة عن ابن


 أحاديث مناكير فأذكرها، وأرجو أنه لا بأس به )(1).


وتال أبو حاتم: ( لم أر أحدأ من المدلثين من يحفظ يأتي بالحديث على لفظ
 وقال ابن نمير: ( هو ثقة ) (N).
(1) البدر المنير فى تخريج الأحاديت والآثار الواتعة في النرح الكبير (ص 7Y0). (r) نتايع الأفكار (r£\&/1) (r)
( الثلخيص الحبير (



(Y) تهذيب التهذيب (Y) (Y) (Y)
( ( H (

(1.) الجرح والتعديل (1)-19).

وقال الإمام أحمد: ( كان يكذب جهار؟ ) (1). وقال : ( ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث أو يلتفطها أُ ينقلها ) .
وقال البخارى: ( يتكلمون فيه، رماه أحمد وابن نمير ) (٪). وتال : ( سكتوا
. ${ }^{(r)}$ (r)
وتال الجوزجاني: ( سإتط متلون، ترك حلديثه فلا ينبعث ) (")
 وخلاصة مذه الأتوال أن ( الحماني ) مختلف فيه بين مونق له، ومضمعف تضعيف؟ شديدا، ومضعف تضعيف؟ يسيرا. أما رميه بالكذب فلا يراد به الكذب على الا
 كان مبرزَ في الحفظ كهـا كان سلبمان الشناذكوني، ولكنه أصبون من البـاذكوني ولم يقل أحـد تط أنه وضع حـديتًا، بل ربما كـان يتلقط أحـاديث يدعي روايتها


 فى مذا الحديث أما ختسين السناد أبى مخذورة بغير شاهد ولا متابع كمنا تقدم عن
(1) تهذيب التهنيب (Y\&O/ll) (Yq//A) التاريخ الكبير (r) . الضتهاء الصغير (ص (r) (r) ( ) أحوال الرجال (ص (10) ( (0) تقريب التهنيب (ص (1) (0)
(7) سير أعلام النبلاء (• (IMrv - orra).
(V) ( (

 حديثه هذا بلوغ درجة الحسن ؟


 مذا نظر، ( فعبد الملك ) وثقه الذهبي (ڭ)، و ( عبد العزيز ) قال فيه الحانظ ابن حجر ( مقبول ) (0). مرسل الحسن: له طريقان:
(1) الأول: رواه الإمام السـافعي (1)، ومـن طريقـه البيهقي (") مـن طريـق
 قال : المؤنون أمناء المسلمين على صلاتهم وذا كر معها غير غيرها.



(Y) تريب التهليب (V) (V)
( إرواء الغليل (Y) (Y) (Y) (Y)
( ( ) الكاشف فى معرنة من له رواية في الكتب المتة (Y) (Y/£/Y).







وتال ابن حجر: ( هذا حديث مرسل، ورواته ثقات ) (1".


 بعضا (r) شواهد أخرى:

وما يشهد لهذا المتن الحديث المشهور : ( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ) . وهو

 الله - وحكم بصحته.
الـكم على الحديث :
بضم ( مرسل الحسن ) إلى ( حديث أبى محذورة ) توى كل واجد منهـما
الآخر وارتقى الحذيث لدرجة الحسن لغيره.
(1) نتائج الأنكار ( (1)
 (r)

 (7) إرواء الغليل (CY/I).

المثال الرابع: مرسل تابعي صغير لقوى بمسنل صحيح:

ولفارسه سهم يوم خيير ) .

جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما.
تخريج حديث ابن عمر:
رواه البخاري(1)، وأبو داود(1)، وابن ماجة (7)، والإمام أحمدل(8)، والدارمي(0)،

 ولصاحبه سهما. واللفظ للإمام البخاري وللحديث لفظ آخر رواه الإمام البخاري(")، ومسلم("1)، والترمذي"1"، والإمام

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصحيح (Y/Y/(Y) ( (Y) كتاب الجهاد ) (باب سهام الفرس ). } \\
& \text { (Y) السنن (YO/Y) حديث رتم (YYYY) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) ( ) المسند ( ) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. السن (V) ( ( }
\end{aligned}
$$

أحمد (1"، والدراتطني (1) مْن طزق عن عبيد اللّ بن عمر عن نافع عن ابن عمر إن





وسهمان لفرسه، وللرجل سُهم ).

 مرسل مكحول :




 و ( مكحول ) من صغار التابعين، وتد عده الحانظ ابن حجر (0) ـ ــ رحمن اللة - من أهل الطبقة الخامسة ومي الصغار التابعين عنده. الحكم على الحديث:
مرسل مكحول يرتثي بحديث ابن عمر المسند الصحيح لدرجة الحسن لغيره.



 (0) ( ت ( 0 (

العاضد الثانى
تقوية المرسل بالمرسل
قالل الإمام الشافني ـ رحمه الشا ـ عند ذكره لعواضد المر المرسل : (ويعتبر عليه بأن ينظر مل يوانقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله اللذين قبل عنهم فإن

وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله) "
وإلى عذا المعنى أُشار الحافظ - رحمه الله ـ بقوله نى (الألفية) (1)

من ليس يروى عن رجال الأول $\quad$ ت*** نقبله، قلت الشيه لم يفصل


 وربما يروى حديث مرسل عن جماعة من التابعين، بأسانيد متباينة ومع ذلك لا لا لا


 بعض المراسيل رويت من وجوه متعددة مرسلة، والتابعون فيمـا متباينون فيظن أن
(1) الرسالة (ص (1) )
(Y) (Y)
(Y) (Y) هو الحليث المروى بالفاظ متعددة ومنها: من ضسكك فى الصالاة تهقهة فليعل الوضوء





مخارجها مختلفت، وأن كلاّ منها بعتضد بالآخر، ثم عند التفتبش يكون مخرجها
 طريق: (الحسن البصرى) و(أبى العالية) و(إبراهيم النخعى) و(الزهرى) بأسانيد

 هسام بن حسان من حفصنة فحدث به الحسن البصرى، نأرسله الحسن وْ وْال: قال



 وتال البيهقي ـ رحمة الله ـ: ( فإذا سمع السامع هذا الحديث يجده قد ألرا أرسله الحسن، وابراهيم النخعي، والزهري، وأبو العالية، فيظنه متعدد الأسانيد وإذا كسنف عنه ظهر مداره على أبي العالية ) (r) وتال الترمسي - رحمنه الله ـ : ( واحترز به كما قاله بعض المحققين عن مبيل مرسل أبى العالية في انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصـلاة فإنه روي من مرسلاِت غيره لكن تتبعت فوجدت ككلها ترجع إلى مرسل ألبي العالية ) (8)
 المذوف واحدك، وحينغذ يقوى جانب القبول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ( وإن
(1) جامع التحصيل ني أحككام المراسيل (ص ع \&) .
(Y) جامع التحصبل في أحكام المراسيل (ص\& \&).
(Y) جامع التهبيل ني أحكام المراسيل (ص ع \&) .


- IVA -

جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخلذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهـذا يلـ
 اعتراض على تقوية المرسل بالمرسل:



حجة )
وقال أمير بادشاه ـ رحمه الله _: ( وتد سوحع الشـافعي بقوله باعتضاد المرسل بـرسل آنحر فقيل: ضم غير المسند إلى المرسل ضم خبر غير مقبول إلى خبر مثله في عدم القبول فلا يفيد الظن لأن كل واحد منهـ المـا متهم فلا يفيد الظن فكذلك
. ${ }^{(r)}$ (ابجموع
وقال العلا"ئي ـ رحمه الله _: ( اعترض الحنفية على الإمام الشانعي وقالوا: هذا


* (t) شهادة غير العدل إلى مثلها الجواب عن هلا الاعتراض:

 كما قيل في الحديث الضعيف الذي ضيفه من جهة تلة الة حفظ راويه وكثرة غلطه لا من جهة اتهامه بالكذب إذا روى مثله بسند آخر نظير هذا السند في الرواة، فانه
 (Y) كتف الأسرار على أصول الامام نخر الإسلام اليزدوى (Y) (YTY).
 ( ( ) جامع التحصيل في أحكام المرامسل (Y^).

يرتقي إلى درجة، الحسن لأنه يزول عنه حينئذ مـا يخال من سوء حفظ الروِاة،
ويعتضد كل منهما بالآخر) (1)
 بالشهادة فليس كذلك لأن الرواية تفارق الشهادة في أشياء كثيرة، ويقبل فيها ما لا يعبل في السهادة، فكذلك هنا ) (").

أمثلة لتقوية المرسل بالمرسل
المبال الأول: تقوية مرسل تابعي كبير بهرسل تابعى من اواسطهم:
中
 تخريج مرسل ابن المسيب:
رواه سعيد بن منصور ${ }^{(r)}$ من طريق سفيـان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن سعيد بن المسبيب أن رجلاً أعتق ستة أغبد له .... الحديث. واسناده صحيح الى مرسله، وجميع رجاله ثقات، ( يزيد بن يزيد بن جابر ) هو الأزدى الدمشقي وهو ثقة فقيه (6) " وله طريق أخرى رواما الإمام البيهتي (0) من طريق الإمام الشافعي ابنا عبد البجيد
(1) جامع التحصيل في أحكام الكراسيل (ص rA).
(r) جامع التحصيل في أحكام المرانيل (ص (rqه) (r)




عن ابن جريج أُخبرنى قيس بن سعد أُنه سمع مكحولاً يقول: سمعت سعيد بن



ثقات إلا ( عبد المجيد ) وهو ابن أبي رواد وهو عدرق يخطيء
تخريج مرسل ابن سيرين:

友
الشوامد:
وللحديث شاهدان: ( عن عمران بن حصين ) و ( عن أبي زيد الأنصارى ) . حديث عمران:
 والإمام أحمد(N) من طريق أبي تلابة عن أبي المهلب عن عـي

 واللفظ لمسلم.

(Y) كتاب السنن حديث رتم ( (Y) (Y).





. المسند ( 1 )

حديث ابي زيل:
رواه الإمام أحمدل"' من طرئقين عن هئميم أنا خالد الحذاء عن أبي تلابة عن
أبى زيد الأنصارى مرفوعا نحوه.
الـكم على الحلديث:
اسناد مرسل ابن المسيب حسن لغيره بمرسل ابن سيرين، وكذا بحديـن عـبران وحديث أبي زيد الأنصارى. نهو ممال لتقوية المرسل بالمرسل، ولتقوية المرسل بالمبنـد. والش أعلم.
المثال الثاني: مرسل تابعي من أواسطهم تقوى بمرسل تابعي من اواسطهم:

 تقوى بمرسل الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بنحوه. مُال شبيخ

 . بكن روي من وجوه مسندةٍ غير هذين، فكيف وتد تقدم مسنداً ) (E) مرسل أبي سعيد المهرى:
رواه سعيد بن منصور مال حدثنا حبان بن على حدثنى محمد بن عجهلان عن
(1) المسند. (1/0)
(Y) روي عن أبي ذر وعد الشّ بن عمرو، وعنه ابنه سيد. ثنة.

(Y) عزامما نيخ الإسلام ابن تيمية ني (اتتضاء العراط المستقيم لهالفة اصساب الجمِيم )
 ( ( ) اتتضاء الصراط المستقيم (YOY/Y).


 . ${ }^{11}$ (ضعيف)
 وقال البخارى: :ليس عندمم بالقوى (r) . وقال ابن عدي: لـ أححاديث صالحة، وعامة حديثه افرادادات وغرائب، وهو من
يحتمل حديثه (t) ويكتب (0).

وتال الذهبي : صالح الحديث (1). وتال الحافظ ابن حجر: ضعيف (*)

مرسل الحسن بن الحسن.
رواه سعيد بن منصور (1) من طريق عبد العزيز بن محمد أخنيرني سهيل بن بن بن ألئي
 في بيت فاطمة يتعشى نقال: هلم اللى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك

> (1) سؤالات البرتاني (ص Yo).
(Y) الجرح والتعديل (YV/(Y)).
(r) كتاب الضمغفاء الصغير (صOA).

(0) تهنيب التهنيب (1V\&/Y).
(Y) (Y) الكاشف (Y) (Y)
(V) تريبب التهليب (ص (V)).

 قال : إن رسول الله علّي قال : لا تتخذوا بيتي عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبو أنبائهمم مساجد، وصلوا على فإن صلانكم تبلغني حيثما كنتم) . و ( سهيل ) ذكره ابن حبان نى (الثقات ) (1" وقال : ( سهيل بُميخ يروى'
 وتال : ( سهيل عن حسن بن حسن روى عنه منحمد بن عجلان منقطع ) . و( عبد العزيز بن مـحمـد ) هو الدراوردى، صدوق كان يحلث من كتب

غيره فيخطي\& الشواهد :
ومن شُوامده ما رواه الامـام أبو داود (\&) - رحمـه الله - من طريق أُحمــْ بن صالع قرأت على عبد الله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيا
 صـلاتكم تبلغني حيث كنتم ) . واسناده صححيح رجاله ثُقات، وصحححه (0) الشّيخ الألباني حفظه الله.
الـكم على المديث:
اسناد مرسل أليى سعيد المهرى حسن لغيره بمرسل الحسن، وكذا بحديث أبي
( $($ ) $1 \wedge / 7)(1)$
.(1.0/\&) (r)
: تقريب التهذيب (ص (Y) ( ) السن (
(0) صحبح الجامع الصنير (IYY/Y) حديث رقم (VI•Y).

المال الثالث: مرسل كابعي من أواسطهم تقوى بمرسل تابعي من صغارهم:

 ونواصينا بيدك فقاتلهم لنا، وأمزمهم لنا، وغضوا أبصاركم، واحملوا عليهـم على بركة اللّ، والتمسوا الجنة خت الأبارةة ) .



 وأعلموا أن الجنة يحت الأبارةة ). مرسل أبي عبد الرحمن الحبلي:
 الخولاني عن أثى عبد الرحمن الحبلى أن رسول اله قال اله .... الحديث.

 مرسل يحيى بن ابى كثير:

(1) بضم المهملة والباء المنقوطة بواحدة، والمشهور بالنسبة إليها أبر عبد الرحمن بن يزيد


$$
\begin{aligned}
& \text { (YOYI) المنن حليث رقم (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$


 وتوله ( لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العانية ) وتوله ( التـمسوا الْجنة خحت
 وأبو داود (8) من طريق سالم أبى النضر عن عن كـي

 إذا مالت الشمس تام فيهم نقال : يا أيها الناس لا تتمنوا القاء العدو واسألوا اللّ العافية،

 عليهم) . واللفظ لمسلم.
الحكم على الحديث:
الحديث حسن لغيره بمجمبوع مرسل أبى عبد الرحمن الحبلى ومرسل يحيى وبعض نقراته حسنة لغيرها بالمسند الصحيح.

( ( $)$ ( ( $)$


 تزول الثمس).

المثال الرابع: مرسل تابعي صغير تقوى بمرسل تابعي صغير:


هذا المرسل بمرسل عمرو بن منعيب. مرسل مكحول:
 عن أيوب بن موسى عن مكحول تال: توفى ... الحديث. واسناده صشيح إلى مرسله. مرسل عمرو بن شعيب : رواه الإمام أبو داود (ث) من طـ طريق أبي كامي



 والدارتطني (")، والبيهقي (")، من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شُعبي عن أبيه عن جده قال : كانت الدية على عهد رسول اللئّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) (VV/A) (V) السنن الكبرى). }
\end{aligned}
$$

آلاف درهم ... الحليث، واسناده حسن، حسنه الألباني (1) ـ حفظه اللّ . المكم على الحلديث: مرسل مكحول حسن لغيره بمرسل عمرو بن سعيب، وبما له من شاهد. (1) إرواء الغليل (M•/ه) خديث رتم (Y\&V). - IAA -

العاضد الثالث
أن يعضلده قول بعض الصسحابة
تال الإمام النـافعي ـ رحمه الله ـ عقب ذكره للمرسل الذي يعضد المرسل :


 تال الحانظ ابن رجب عقب كـلام الإمـام النـافعي هذا: ( والثـالث ـ يعني العاضد اللالث ـ أن لا يوجد سيء مرنوع يوافقه، لا مسند ولا مرسل، ولكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة فيستدل به على أن للمرسل أصلاً صصحيا أيضاً،




يدل على أن له أصلاً رلا يطرح )
 عليه الأئمة، وذكروه في كتب المصطلح، وبعض كتب الفـقه (8) وأصـورل (o) ، وبعض كتب العقيدة (1) فهو عاضد معتبر عند الجميع. ومن اعتمد على الموتوف
(1) الرسالة (ص ז7ع).
(Y) شرح علل الترمذى (Y) (Y)
(r) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص (rq)




 صفة الموتوف الذي يعفبد المرسل: تال الحانظ ابن رجب - رحمه الله -: ( وإن عضده تول صحابي فيحتمل أن

( ${ }^{(1)}$ )
فلا يتقوى المرسل بأقوال الصحابة التي تصدر منهم من غير سماع من النبي

 الصححابة من موافقته، وخصوصاً إذا كان ذلك منا يرجع فيه اللى التوقيف فإن الظاهر
 فيدل على أن للمرسل أصلا . نأما إن كان ما يمكن أن يكون الصسحابي قاله عن
. (v) اجتهاد فليس الظاهر قويا حُحينغ
والظاهر عدم اتفاق الٌعلماء على تقوية المرسل بقول الصحابي الذى لا مبجال
(1) السنن الكبرى (•) (1).
(r) نصب الراية (r) (r)

 ماجستير للباحث/ اتبال أحمد محمد امساقن.
(0) نتائع الأفكار (1) (1)
(Y) سرح علل الترمذى (Y) (Y) (Y)
(V)

للاجتهاد فيه، نقد قوى الإمام الزيلعي ـ رحمه الشـ ـ المرسل بموقوف للرأي فيه
 وترك دينا وليس له مال، قال يستسعى العبد في تيمته ) "' تواه بما روى عن علي ابن أبي طالب في رجل أعتق عبده عند الموت وترك دينا وليس له مال، قال يستسعى


الموتوف )
درجة تقوية المرسل بقول الصـحابي:
وتقوية المرسل بالموتوف اضعف من تقوية المرسل بالمرسل، قال العلاثئي - رحمه




يدل على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح ) (ه) .
 أضعف من تقرية المرسل بالمسند، تال: ( نإنذ وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله وهي أضعف من الأولى ) (") ولم أر تصريحه بذلك عند التقوية بالموقوف.
(1) رواه عبد الرزاق في المصنف (17\&/9) رقم (ITV7T) وسعيـد بن منصور في

 ثلالة مدلسين ( الحباج) و (تـادة) و ( الحسن ).
(Y) نصب الرالية) (YAY/Y)

(0) كتاب النكت على ابن الصهلاح (ص (OVV). (Y) الرسالة (ص

مثال تقوية المرسل بقول الصخابي:

صالتهم وعلى صيامهم ) :
تقوى بقول أبي أُمامة - رضي الله عنه ـ: ( المؤذنون أمناء المسلمين ) :
مرسل الـسن:
له طريقان:





طريق محـبد بن أبي عدي عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : تال رسول الم الم

قال ابن حجر: ( هذا محديث مرسل، ورواته ثقات ).
تول أبي أمامة:
رواه اليهقي (0) من طريق على بن المديني ثنا روح بن عباد ثنا حماد بن سلمّة
أنا أبو غالب قال: سمعت أبا أمامة يقول: المؤنون أمناء المسلمين.

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) ( ) ( }
\end{aligned}
$$

ورواه الهانظ ابن ححر (1) - من طريق البيهقي ـ وفال : ( ورواته موثقون ) . و ( أبو غالب ) تيل اسمه حزور، وقيل سعيد بن الحزور، وقيل نانع. أْوال الأنمة فى أبي غالب:
كال الدارتطني : ثقة (r)
وتال اسحق بن منصور عن ابن معين: صالع الحليـث (ب) .
وتال أبو أُحمد ابن عدى: لم أر في أحاديثه حديثأ منكرا جحدا، وأرجو أنه لا
بأس ب4 ${ }^{\text {(6) }}$
وتال الترمذى في بعض أحاديثه: مذا حلـيـث حسن (0) وفي بعضـها : هذا
حديث حسن صشحيح (1). وني بعضها: حسن غريب (V) .
وتال النساني : ضععيف (A)
وتال أبو حاتم: ليس بالقوى (4)
وتال اللهبي : صالع الحديث، صصح له الترمذى "(1).

(Y) سوالات البرقاني (ح Y) (Y)
( الماج (Y)


(T) السنن (YVG/0) حديث رقم (YYOY).


( (9) الجرع والتعديل (Y/T)
(1• الكاشف فى معرنة من له رواية في الكتب الستة (Y)/Y).
-"(1) وتال ابن حجر: صدوق يخطيء
والظاهر من مـجـــوع عذه الأتـوال أن أبا غـالـب لا ينزل حــلـــه عن درجــة (1) الححسن، وتول النسـائي فية لا يضره، لأنه متعنت فی الوجال كــا تال اللذهبي' وابن حجر (r) - رحمهـا الله ــ، ومن كان متعنتا نى الرجال فإنه ( إذا ضعف ريجلاً

 تال النحانظ ابن ححر عقـب ذكره لهـذا الحديث موصولا ومرسلاً وموتوة:
(0) (وطرقه تشد بعضها بعضا ) الـُكم على الملديث:
(1) الحديـث حسن لفيره: بمجموع مرسل الحسن وقول أبمي أمامة، وقل تقلم ذكر هذا الحديث مثالا لمرسّل تقوى بهسند.

*     *         * 

(1) تقريب التهذيب (ص ! \& ) .
(YYN/Q) (Y)
( H )


.(174 (7)

العاضد الوابع
الـناء أكثر أهل العلم بمثلد
 يعني المرسل ـ نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول اللّ


. (1) (

. ${ }^{\text {(r) }}$


 اعتراض على تقوية المرسل بفتوى أكثر أهل العلم :


 جميع الأمة وأن اجماعها على قبول المرسل لا بكون مع اختلانهـم فى حكـهـ،
 فيخرج أْن بكون مرسلاً فى الحقيقة ) (8).
(1) الرسالة (ص ז7 ).
(Y) جامع التحصيل في أحكام الراسيل (ص (Yq) (Y) (Y)



وقال: ( فإن أرادوا به أكثر العلماء فإن خلاف الواحد معتد به فلم يجز أن بستدل به غلى صسة تبول الخبر ) . درجة التقوية بانثاء أكثر أمل العلم بمثله:
 الاعتبار بقول الصحابة إذ جاز أن يكون من قال بموانفته يقبل المرسل ، ويحتج به - فيرجع الأمر إلى ذلك المرسل ) (1) مثال لمرسل تقوى بفتوى اككثر أهل العلم بمقتضضاه: سيأي التمثيل لمرسل تقوى بفتوى أكثر أهل العلم بمقتضاه كما مـا مثل له بعض
 ثـاء الله .

## العاضل الطلمس

## أن يعضلده فعل الصسابي

 إذا اعتضد بفعل صحابي، قال البلقيني ـ رحمس الله ـ : ( واطلق قوم من العلماء



 اعتراض على تقوية المرسل بعمل الصسابي :


 . يكون القائل قد سمعه بنفسه، أو يكون من مذهبه تبول المراسيل ) (r)
艮 سمـاع الصحابابي له من التابعين فهـو نادر ولا حكم لـ والمراسيل التي قبلوها مي مراسيل الصحابة ومي فى الحقيقة سميت بذلك بكرزا
 غير أن المدثين لم يقصروا تقوية المراميل على أقوال الصححابة دون أفعالهم فقد

عضدوه بأقوالهـم أُو بأنعالهمم، قالل العلاثي - رحمه الله _ : ( الأمر الثالث: أنه إذا لم

 مثال لمرسل تقوى بفعل صحابي وبفتوى أهل العلم:
مثاله مرسل عطاء بن يسار أن رجلين تيمــا



منـل سهم جمع (r)
اعتضد هذا المرسل بعاضبدين:



الصلاة.
(Y) الثاني: روى البيـهـتي باسناده عن أبي الزناد قال: كان من أكركت'من فقهاتنا الذين ينتهي إلى تولهم منهم: سعيد بن المسيب، وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة يقولون: من تيـــم وصلى ثم وجد الماء وهو في الوقت أو بعــه لا إعادة

عليه).
(1) جامع التحصيل في أحكام المرأسل (صهr).
 والجيـم مفتوحة، وتيل أُراد بالجمع الجيش أي كسهم الجينش من الغنيمة. النهابة .(Y97/1)
(Y) نال ياتوت: مربد النعم موضع على ميلين من المدينة ونيه تيمم اين عمر ). معجم البلدان (9N/0).

قال النورى ـ رحمه الله ـ عقب ذكره لهلا الحليث مرفوعا عن أبي سعيد وحكايته تصحيح ارساله: ( ومثل مذا المرسل يحتج به الشافعي وغيره (1) ) . وقال:
 أخرى، أو يقول به بعض الصـحابة، أو عوام العلماء، وتد وجد
 أقبل من الجـرف حتى إذا كـان بالمبد تيــمـ، وصلى العـصـر، ثم دنحل المدينة والشمس مرتفعة، فلم يعد الصلاة. والكاني: روى البيهقي باسناده عن ألبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهاثنا الذين ينتهي اللى تولهم منهم: سعيد بن المسيب، وذكر تمام فقهاء المدينة السبعة يعولون: من تيمّ وصلى ولى ثم وجم وجد الملاء ومو في الوقت أر

بعده لا إعادة عليه ) (1)
مرسل عطاء بن يسار :
رواه النسائي (r)، والحاكم (r)، من طريقين عن الليث بن سعد عن عميرة بن

قال ابن القطان : ( فيه مع الارسال عميرة، ومومجهول الحال ) (8)
 بالفضل ، والحانظ أبو الحسن ابن القطان لم يمعن النظر فى أمره، ولعله وتف على ذكره في تاريخ البخارى (o)، واين أنى خيثمة، من غير بيان حاله فقال فيه ما فال) .
(I) المموع شرح المهلب (YII/Y).
(Y|r/I) (Y)
(
( ( ) الومم والإيهام (1/ •• الب ).
.(VI/V) (0)

ثم حكى أتوال الأنمة فيه: ( قال النسائي : هو ثقة. وِتال ابن بكير: هو ثقِّة.





حبيب روى عنه ابن وهب ) (r) وقال الحافظ ابن حجر: ( وثقه النسائي، ويحى بن بكير، وابن حبان، وأثنى

 (عميرة) ورصفه بالجهالة غير مقبول للاتي : (1) الأول: روى عن عمـيرة جـمـاعة من الـققات كالليث بن سنعد، وابن وهب، وذلك كاف في رفغ جهالة العين عنه.
 وحده بكفي في قبوله لرفع جههالة الجال عنه، لأنه من الأئمة الذين يُحض على

 رجلاً، أو قال فيه لا بحتج به فتوقف حتى ترى ما فال فيه غيره، فإن وثقه أحد فلا فلا
 الصحيح ليس بحجة، ليس بقوى، أو نحو ذلك ) (1)




رللحديث طريت أُحرى رواها الدارتطني (1) من طريق عبـد اللا بن المبارك عن


فعل ابن عهر:
رواه الإمام الشافعي (\$) والبيهقي (r) من طريت نافع أن ابن عــــر - رضى الله عنهــا _ أقبل من الجرف حتى إذا كان المربد تيمـم نمسح وجهـ ويديه وصلى العصر، ثم دخل الملينة والشُمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. واللفظ للشانعي.

قال النورى عن اسناد الشافعي : ( مذا امناد صصحيح ) (\&)
 فتوى أكثر أهل العلم: رواها الإمام البيهقي (1) عن أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء ثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي ثنا اسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : ( كان
 الفقهاء البسبع من المدينة وذكر أشياء من أتاويلهم وفيها ـ ركا وكانوا يقولون من تيممّ نصلى ثم وجد الماء وهو في الوتت، أو في غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوخاً لما

(1) (1)9/1) (1) (
( المسند (ص) (Y)
(Y) السن (
( ) ( الجمهوع شرح المهنب (r.A/Y).
(0) البدر المنير (ص Q\&)
(Y) السنن الكبرى (Y/X).

الشيعبي، والنخعي، والزهري، وغيرهم ) .






الخطيب!
الحكم على الحديث:
الحليث حسن لغيره بُمجموع مرسل عطاء بن يسار وفعل ابن عمر. مثال لمرسل اجتمعت فية العواضد الأربعة التي ذكرها الإمام الشـافعي:

 فقد اعتضد بالأمور الآتية:
(1) بحليث مسند عن سمرة - رضى الله عنه .
(Y) وبمرسل القاسم بن أبي بزة (Y)

(YА乏/T) (Y) تاريخ بغداد (Y)
( ( ) (
(0) تاريخ بغداد (俍) (YY/II).


(گ) وتول أبي بكر الصديت - رضى الله عنه . ( ) ( ) وبفتوى أكثر أمل العلم.
وقد أُشار السبوطي - رحمه اللّ ـ إلى اعتضاد هذا المرسل بالعواضـد المذكرة حيث قال في (ألفيته ) (1)
ورده الاتـــوى وتــــول الأكــثر * * * *
نعـم، بــه يحتــج إن يعتضــــد
أو تول صاحب، أو الجمهرر، أو
كـون الـنىى أرسـل من كبـار * * * * وإن مشى مع حانظ بخـارى
وليس في شيوخـه من ضعفـــ ع * * * * *




مرسل ابن المسيب :
له طريقان عن ابن المسبب :

والحاكم (V)، والبيهقي (N) من طريق ماللك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) الأم ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) المستلدرك (V) (Y) (V) }
\end{aligned}
$$

 واسناده صصيح إلى مرسله، وله ثلاثة طرق أخرى عن زيد بن با أسلم:



 نحوه. واسناده صحيح إلى مرسلن. والحديث روي من طريق مـالك مسسند والصـواب ارساله كــا قال الدارقطني، والطريق المسندة رواها الدارقطني (r)، وأبو نعيم (8)، وابن عبد البر (0)، من طريق يزي


 وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا ) .
 ابن عمرو عن يزيد ). وتال البيهقي عقب روايته للحديث مرسلاً عن ابن المسيب: ( هذا هو الصحيح

 (YQ7/0) السنن الكبرى (Y) :(V) - V./r) المن (r)
( ( ) حلية الأرلياء (


وقال ابن عبد البر عقب روايته لحليث سهل: ( و ومذا حليث امناده موضوع، لا يصح عن مالك، ولا أصل له في حديثه ) .
 أدركته ومو ضعيف قريب ما مال يحیى (r) . وتال الدراتطني: ضعيف جدم (r). وقال أبو داود: ضصيف (r) . (Y) الثاني: رواه الإمام أبو داود (٪) من طريت عبد السلام بن عثيق الدمشقي نا أبو مسهر حدثني يحیى بن حمزة حدثني محمد بن الوليد الزيبدى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسول اللش مرئه نهى عن بيع الحي بالميت. واسناده حسن إلى مرسله، رجاله ثقات إلا عبد اللسلام بن عتيق فهو ( صدلئ كما فال الحافظ ابن حبر (0) و ( أبو مسهر ) هو عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة فاضل (7).
حليث سمرة :
رواه الحاكم (r) من طريق أبي بكر بن اسحاق أنبا العباس بن الفضل الاسفا الاسفاطي ثنا اسماعيل بن يزيد الأصبهاني ثنا يحى بن الضريس عن ابراهيميم بن طهمان عن
(1) السنن الكبرى (1)
.ميزان الاعتدال (Y) (Y)
(r) لسان الميزان (Y/T/Y).
(६) المراسيل (ص (Q7Y) حـيت رتم (177 -1).
(0) تقريب التهذيب (ص (O)Y)
(I) تقربب التهذيب (ص190).
(V) المستدرك (Y)/Y)
 الشاة باللحم.
تال الحاكم: ( هذا جحديث صححيح الاسناذ، رواته عن آخرمم أئمبة حفـاظ
ثقات ولم بخرجاه، وتد احتج البخارى بالحسن عن سمرة ) .


 حدثني ابراهيم بن طهمان .... فذكر مثله.
 سمرة بن ججندب عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، يضم اللى مرسّل المّ
 ومع الخلاف في سماع الحسن من سمرة ففيه عنعنة ( قتادة ) وهو مبلس.

مرسل القاسم بن أبي بزه:
رواه الإمام السافعي (")، ومن طريقه رواه البيهقي (1" من طريق مسلم عن إبن




واسناده ضعيف للأمر الآتية:
(1) الأول: ابن جريج مدلس، ومد عنعن


(Y) الثاني: (مسلم) هو ابن خالد المزومي، صدوق كثير الأوهام (1). (Y) شبخ القاسم مبهم لم يسم، ولا يقبل توليفه مع ابهامه. تول أبي بكر الصديق :




 فتوى أكثر أمل العلم:

 المسيب: أرأيت رجلا إنترى شارفا (1) بعشنرة نياه؟ نقال سعيد: إن كان إنتراما لينحرما فلا خير فى ذلك. (قال أبو الزناد : وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. تال

(Y) الأم (Y): (Y) ( $(\mathrm{F})$



(T) تقريب التهنيب (ص (100).




أبو الزناد: وكان ذلك يكتب فى عهود العمال فى زمان أبان بن عثمان، وهشـام بن
اسماعيل ينهون عن ذلك.) .
ورواه الذارتطني (1) مقتصرأ على قوله: ( نهى عن بيع الحيوان باللحم ) .
 الـكم على الـلديث :
الحديث حسن لغيره بالعواضد المذكورة إلا قول أبي بكر الصديق - رضي الل عنه ـ، نإنه لا يعضهده لسدة ضعف السناده . والله أعلم.

## العاضد السادس

## اعتضاد المرسل بانتشاره

 الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجه، وإنما تال مرسل سعيد عندنا حسسن لهذا الأمور التي وصفنا الستيناسًا بارساله ثم اعتمـاداً على ما تارنه من الدليل، فيصير المرسل حينذذ مع ما تارنه حجة، والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أثشياء ... وإما أن

 أو أرسل من طريق آخر، أُ عضده قياس، أو قول صحابي، ، .... أو ينتشر من غير

ولم أقف على جعل هذا العاضد منسوبا للإمام المنافعي ـ رحمه الله ـ إلا في المي كلام الإمامين الماردیى وابن السبكي، وفي جعل الانتسار عاضدرً للمرسل يرتفع به ضعفه نظر، لأنه إن كان منتشرام مع ارساله لم يفده الانتشار شيثاك، وهو مثل انتشار
 إلى درجة الحسن لغيره فكذلك المرسل لا يرتفع بالانتشار إلى درجة الحسن لغيره. رأي الإمام السيوطي في ملا العاضد :
 الأصوليون على عواضد المرسل، تال ـ رحمه الله _: ( زاد الأصوليون في الاعتضاد
(1) الحارى الكبير (كتاب البيوع) (ص •00 ـ 0001).

(Y) شرح جمع الجوامع لجلال الدين العلي (Y/Y/Y).

أنَ يوانقه قياس ، أو انتشار من غير انكار ... ) (1" وتال ـ أيضأ ـ: ( والظاهر أنه داخل

ولا يقال: إن الأئمة تذ سكتوا عن بيان حكمه، كما يفهم من قول الماوردى والبلقيني والسيوطي ( أو انتسـار من غير انكار ) لأن حكمـه واضح، ولا يخفىى، على من له أدنى معرثة بعلوم الحذيث، لأنه حذيث مرسل .

( أكثر الحددين في الأعصـبار الماضية من سنة مأتين وهلم جرا، إذا ساتوا الحديتث

مثال لمرسل تقوى بانتشاره:
جعل السيوطى - رحمُه الله - فتوى أكثر أهل العلم في النهي عن بـيع اللحم بالحيوان ـ والتي تقدم الكلام عنها قرييا (r) مثالا لاعتضاد المرسل بالانتشار حيث تال عقب ذكره لها:


*     *         * 

(Y-Y/I) (Y) تدريب الراوى)
(Y) لسان الميزان (Yo/r).

- (IV\& ص) ( Y )



## العاضد السابع

أن يعضد المرسل عمل أمل العصر به
 في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما تال مرسل سعيد عندن الما حسا حسن

 وإما أن يعمل به أهل العصر ) (1) وقال البلقيني : ( وأطلت توم من العلماء عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل إذا أسند،

نسب ذلك للشانعي الإمام ابن السبكي (T) ـ رحمه الل .

ولم أقف على جعل هذا العاضد منسوبك للإمام النـانعي إلا ني كلام الإمام المارددي، والبلقيني وابن السبكي ـ رحمهم اللّ ــ، وفي جعل عاضداك للمرسل نظر، لأنه تد يعمل به من يراه حجة. ولو اراد إبجماعهم فلا يكفي

 على كثير من الأحاديث بالضعف مع تصريحه بأن العمل عليها عند أهل العلم، ومن ذلك (t) ما وراه من طريف الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن
(1) ( الهاوي الكبير ) ككاب البيوع (ص •ه0 ـ 001).
(Y) مساسن الاصطلاح رتضمين كتاب اين الصلاح (ص ITV).
(r) نرح جمع الجوامع لجلال الدين الهلى (Y/Y/Y).
 (YYQA) (Y|YY) (YIY) (Y|YY) (Y.90) (Y.9) (1|AY) (1OY|) (1800)
 وهي البقول ؟ فقـال: ليس فبها شيء طـ قال أبو عيسى : ( اسناد هذا الحذيث ليّس

 فى الخضروات صدقة ) . وِال : ( والحسن هو ابن عمارة، وهو ضعيف عند أهل

الحديث، ضسفه شعبة، وغيزه، وتزكه ابن المبارك ) (1)




هذا الباب.
رأي الإمام السيوطي في هلا العاضد :
 عواضد المرسل حيث قال: ( زاد الأحوليون فى الاعتضاد أن يوافقه تياس ... أو عمل أهل العصر به ) (")
وصرح بأنه ( داخل خخت قول الشانعي: وأفتى اككر أهل العلم بمقتضاه ) . مثال لمرسل تقوى بعمل أهل العصر بمقتضباه:

إلى العيدين - الأضحى والثطر - خين تطلع الشمس فيتتام طلوعها ) . قال البيهقي: ( هذا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أر بما يُرب منه مؤخرا عنه ) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } \\
& \text { (Y) تدريب الراوى (Y/I) }
\end{aligned}
$$

رواه الإمام النـانعي (")، ومن طريقه رواه البيهـقي (r)، من طريت الربيع أنبـأ
 والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها.


لا أهل له ) (t)

واسناده صحيح اللى مرسله، و ( الثقة ) فى تول الشانعي - رحمـه الله ـ هو

 أثهم يريد به ابراهيم بن أبى بحيى ) (0) الـكم على الحديث:
الحديث ضميف بسبب الارسال.

## * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأم (Y-O/ (Y) ( ( } \\
& \text {. (YAY/Y) (Y) } \\
& \text { (Y) نصب الراية (Y/ (Y) }
\end{aligned}
$$

العاضد الثامن
اعتتضاد المرسل بقياس معتبر
قال الملاودى - رحمه الله ـ عند ذكره لغواضد المرسل : ( ومذهب الشـانعي في الجليد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة، وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا استيناسنا بارسناله، ثم اعتمادا على ما قارنه من الدليل؛ ، فيصير المرسل حينئذ مع ما قارنه ححجة، والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أشنياء: إما

- تياس...


أو تول صاحب أو الجمهور أو * * * قيس، ومن شروطه كما أُوا
كون الذى أرسل من كبـــار وتيد الجلال المللي القيّاس بـ ( قياس المعنى ) (؟)، قال العطار: ( توله أو قياس معنى وهو ما فقد فيه العلة وكان الجمع بنفي الفارق، كأن تيل هذا مقيس على ذلك لأنه لا فارق، وقيد به ليصلخ مثالا لضعيف يرجح وليصح كون المجموع حجة،

إذ لو كان قياسا صحيها كان دليلاً لاضعف فيه ) (0)
وفي تقوية المرسل بالقيناس نظـر عند أهـل الحديــ، قال إلقرطبي أبو العبــاس ( استجـاز بعض فقهـاء أُصحـاب الرأي نسبة الحكـم الذي دل عليه القنيـاس الٍى

(Y) تدريب الراوى (Y) (Y)
(r7 (r)

(0) حانية العطار على جمع الجوامع (Y/Y/Y).

رسول الله
 ولأنهم لا يقيمون لها سندا )" (1).
 الأحاديث بالقباس عظيما، حيث تال عقب تول ابن الصـلاح: ( والواضعون

 قال السخاوى: ( وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القباس إلى

 على صلاة الكسوف ثبورت ذلك فيها )(1). مرسل الزهرى :
为



 ( ( ) فتح البارى (६०Y/Y).

 بكسر المثناة والنون الثقيلة وسكون التحتانية ثم مهملة ـ ـ ثقة، . وتد أسند البيهقي الـلى الربيع قال : ( كان الشافعي إذا تال أنحبرنا الثقة فإنه يريد به يحى بن حسان )"(1). ردد سماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ حفظه الله ـ تيابى العيدين على صلاة الكسوف بقوله: ( مراسيل الزهرى ضعيفة عند أهل العلم، وألقياسى لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال علي أنه لم يكن فى عهد النبي العيد أذان ولا إقامة، ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. والش أعلم )
 للصـلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامنة، ولا ونا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إتامة ) . ورواه البخارى (8) مختصرا.

米 米

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) الصحيح (O/Y). }
\end{aligned}
$$

# الفصل الثاني <br> تقوية الحديث المنقطع 

وفيه سبعة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف الحديث المنقطع.

المبحث الثانى: حكم الحديث المنعطع (Y)
( ( المبحث الثالث: الصلة بين ( المرسل ) و ( المنقطع ).
 يحكم بانقطاءه.
( ( ) المبحث الطامس: سبب كون الحديث المنقطع من الضعيف المعتضد.
( المبحث السادس : عواضد الحديث المنقطع.
المبحث السابع: أمثلة على تقرية أحاديث منقطعة.
$\qquad$

## المبحث الأول

## تعريف المديث المنقطع

تعريف المنقطع لغة":
( المنقطع ) إسم فاعل من الإنقطاع، وهو ضد الإتصال (1".
تعريف المنقطع إصطلاحك:
كلعلماء فى تعريفه أقوال متعددة:
(1) الأول: عرفه الحاكم ـ ر رحمه الله ـ بقوله: ( المنقطع أن يكون في الاسناد

رواية راو لم يسـع من الذى يروى عنه الحديث قبل الوصول الـى التابعي ) ()





 رحمه الله ــ: ( فيدخل فيه: المرسل، والمعضل، والمعلق ) (1)

(1) شرح تصب السكر نظم نخبة الفكر (ص س7).
(Y) معرفة علوم الحديث (ص YA).

( ) ( ) نرح ألفية العراتي (10N/1) )



المرسل إلا أن هذه العبارة تُستعمل غالبا فى رواية من دون التابعي عن الصحخابة، مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثورى عن جابر، أو شثنعبة

 أن المنقطع ميل المرسل، وككلاهمـا شاملان لكل مـا لا يتصل اسناده وهذّا المذهب أقرب، صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره أبو بكر الخطيب في في (كفايته) ، إلا أن أكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه الثابعي عن


 بالحديث: الحديث المنقطغ ما روى عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من توله أو فـعله ) (r)". وبعـض أهل العلــم هنـا هو الحـافظ أبو بكر أحــمـــ بُن ابراهيـم البرديجي (t)، تال الحافظ ابن حجر: ( ذكر ذلك في جزء لطيف تكلم فيه غلى ( وتال ابن الصلاح عن تعريف البرديبي هذا: ( وهذا غريب
(o) (المرسل والمنقطع ()
(7) بعيد. والله أعلم )
(1) الكفاية نى علم الرواية (ص هو).


 (IYY/I乏) وسماه ( أُحمد بن هارون ) .
(0) النكت على كتاب ابن الصلاح (0VT/Y) .
(7) مقدمة ابن الصبلا - مع المقييذ والايضاح (ص ع7).
(0) الخامس: عرفه أبو الحسن الكيا الهراسي (") بقوله: ( إن مصطلح المدثين

 غيرهم، وإنما هو من كيسه. واله أعلم ) ()
 فالمشهر: أنه ما سفط من رواته الواحد غير الصحابي ) (8) ، وزاد الحانظ ابن حجر
(فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعيين - مثلا"- فهو المنقطع ) (0)
التعريف الختار :

$$
\begin{aligned}
& \text { المنقطع هو: مـا سقط من اسناده راو ـ أو أكــر بشـرط عدم التوالي - قبل }
\end{aligned}
$$

 اككثر من واحد، وبقيد ( قبل الوصول للصحابي ) المرسل، وبشرط أن لا يكون الساتط أول السند ) الملق

## 米 米

(1) هو أبو الحسن علي بن محمد، العلامة شيخ الشافعية، ومدرس النظامية، مات سنة أربع
وخمسمائة. مير أعلام النبلاء (YO//QQ).
(OVY/Y) النكت على كتاب ابن الصلاح (Y)
(Y) النكت على كتاب ابن الصلاح (YVM/Y) وعزاه لابن الصلاح فى (فوائد رحلته). (؟) شرح أُفية العراتي (10N/ ) . (0) نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أمل الأثر (ص ع ع).

المبحث الثانى
حكم الحديث المنقطع
 قال الذهلي ـ رحـمـ اله ــ: ( ولا بجمز الاحتـجاج إلا بالحديث الموصل غير

المنقطع) (1).
وتال البيهتي - رحمه الله -: ( والحديث المنقطع لا حجة فيه ) (ب) . وتال



 الله - : ( لا تقوم الحجة بالجديث المنقطع، ومو الذي سقط من رواته واحذ من دون

الصحابة ) (1)

عد اللَ بن ابراهيم العلوى الشنتقيطي: ( علم من احتجاج مالك ومن وانقفه بالمرسل
(1) كتاب الكفاية فى علم الرواية (ص OY) هو (1)





النكت على كتاب ابن الصلاح (ovT/I).
ارشاد الفحول (ص OA).

أن كلاّ من المنطع والمشضل حجة عندمم، لصدق المرسل بالمنى الأصولي على كل منهما، ولا يحتج بواحد منهما عند الشانعي ومن وانقه)(1" . الملاصة:

الحديث المنقطع حديث ضعيف لا يحتج به كما ترره جمهور المدثين، وذلك للجهل بحال الساتط فى الاسناد.

*     *         * 

(I) نشر البنود على مراقي السعود (IY/Y) .

المبحث الثالث
الصلة بين ( المرسل ) و ( المنقطع )
يشترك ( المزسل ) و ( المنقطع ) في عدم اتصال السند فيهمـا، وفرّ بينهـما الهدثون تبعا للموضع الذي حلث فيه الانقطاع، وقد يطلقون ( المرسل ) على

 داخل فنى المرسل عند أهل الأحــول ولم يظهـر لتكثــيـر الاصطلاح والأسـامي فائدة) (T) أُما نائدة تخصيص كل نوع منها بلقب واصطلاح خاص فتظهر فى الوجوه الآتية:
(1) الوجه الأول: تالل العلاثي ـ رحمه الله ـ: ( ويظهر الفرق بينهمـا أن بعض من أجاز العمل بالمرسل منع ذلث فى المنقطع (r)


 باقيـه فانه يدل على ضعـف اللساتـط دلالة قوية، وتقوى الريية حينذذ به ) (T).
(1) هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوى الأنصاري المكنى بأبي العبأى

 (Y) نواخ الرحصوت على مسلم الثبوت (Y) (Y) )

(Y) الوجـه الثــلث: إن المنقطع أسـوأ حـالاً من المرسل كــــا هـرح به

 المتأخرة أكثر من غيرها.

*     *         * 

(1) الأباطليل والناكير والصساح والمشاهير (IT/1).

المبحث الرابع
قرلهم عن رجل، أو عن فلان، ونحو ذلك،
ومتى يحكم بانقطاعه؟
للعلمأء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

(Y) الثاني : عده أهل الأهصول وبي

جمع الإمام السيوطي ـ رجمه الفّ ـ هذه الأقوال في ( الألفية ) (1) بقوله :
( وتولهم عن رجل متصل * * * وتيل بل منقطع أر مرسل )
القول الأول:




 الفجور ) (1)
قال : ( وهكذا رواه عتأب بن بشير والهياج بن بسطام ثنا أبر العباس بـحمد بن بن
 نزلت جزيرة قيس فسمعت شيخا أعمى يقال له أبو عمر يقول سمعت أبا هيا هريرة

(I) ألفية السيوطي ني علم الحديث (صY) (Y) (Y) (Y) معرة علوم الحديث (ص (YA).

ثم قال الحاكم - رحمه الله ــ: ( نهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا
الحانظ الفهم المتبحر في الصنعة ) .




 عرف حكم باتصاله، فإن كان محتجكَ به تبل وإلا رد حديئه، قال ـ ر رحمه الله - :




 حديلة (r) قيس فسمعت شيـغ أعمى يقال له أبو عمر يقول سمعت أبا هريرة يقول.. فذكره، فتبين أن الرجل المبهم في طريت سفيان هو أبو عمر الجدلي وهو معرون ) (E)

(Y) (Y) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعليل ) (




إلى الجللي. والش أعلم.
(६) جامع التحصيل ني أحكام المراسيل (ص9•1).

تال إمام الحرمين - رحمـه الله _: ( فمن صور الكراسيل أن يقول التابعي قال رسول الله
 . (1) (形 ومن مشثى على الحكم على تولهم عن رجل ونحـوه بالارسال من المـدثين


وكذا أطلق النورى (r) - زخمه اللّ - في غير موضع على رواية المبهم مرنبلاً.
 رواية الأسانيد التي نيها (عن رجل) ونحورها:
( ورسموا منقطها عن رجل. * * * وفى الأصول نعته بالمرسل) .

(o) (ملاف ما عليه الأككرون من علماء الرواية، وأرباب النقل القول الثالث:
قال رميد الْدين العطار (1) ـ رحمـه اللّ ـ : ( والذى عليه الأكثثر من علمـاء
 (Y) ص
(r) فتح المغثت شرح ألفية الحليث (101/1)

(0) (0) نتح المغيث نرح ألفية ألحديث (101/1) .
(7) هو يحيى بن علي بن عبد الش النابلسي ئم المصرى المعروف بالرمثيد العطار، أبو الحسنين، محدث، حانظر، مؤخخ تونى سنة اثنين وعشرين وستـمائة. طبقات علماء الحديث . معبم المولفين (YYq/E)

الرواية، وأرباب النقل ، أن قول الراوى ( حـدثنا صـاحب لنا ) و ( تنا غيـر واحـد ) و(حدثني من سمع فلانا ) و ( حدثتت عن فلان ) ونحو ذلك معدود فى المسند،
 واختاره العلانئى ـ رحمه الله ـ حيث قال : ( والتحقيق أن تول الراوى: عن رجل ونحوه، متصل، ولكن حكمه حكم المنقطع لعدم الاحتجاج به ) (Y). قال وحا اللسخاوى (r) - رحمه الله ــ: ( وأمثار إليه بعض نلامذة الناظم بقوله: ( تلت الأصح أُنه متصل * * * لكن في اسناده من يجهل ).
(1) غر الفوائد الجمموعـة في بيان ما وتـع فى صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة (1)
(Y) نتح المغيث سرح ألفية الحليث (Y) (Y) (Y) .

المبحت الطامس
سبب كرن الحلديث المنقطع من الضعيف المعتضد إن عدول الراوى عن ذكره للواسطة التي نقل عنها الخبر يكون لإمور متعددة ومنها أن يكون الخبر عن المعزى إليه جاء من جماعة أحدئت في نفسه طمبأنينة بصحة ذلث الخبر عن المعزى إليه فرواه بدون واسطة، قال ابن عبد البر: (م والارسنال
 المعزى إليه الخبر، وصح عنده، ورتر فى نفسه، فأرسله عن ذلك المعزى إليه علما بصحة ما أرسله ) (") وربما يحدث به عن المعزى إليه مذاكرة فيثقل ذكر الاسنـاد معهها، قال ابن عبد البر: ( أو تكون مذاكرة، فربما ثقل معها الاسناد وخف


الأسباب الكائنة في معنى ما ذكرناه ) "

 الخطأ فيه، وتعمد الكذب له، فلأجل ذلك كان ضعيفا معتضدا.
(1) التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد (IV/I).

المبحث السادس
عواضد الحديث المنقطع
صرح الإمام البيهـتي ـ رحمد الله ـ ـ أن عواضد الحـد الحديث المرسل عواضـد

 ولم يعارضه ما هو أتوى منه فانا نقول به ) '
 النبي

 باختيار الشيوخ، وغغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك ما ما يمتضي توته عمل به ) ${ }^{\text {(r) }}$


 الحفظ، والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث الختلط بعد بالمد اختـلاطه، والمدلس إذا عنعن، وما في السناده انمطاع خفيف ) (2) ولم ولم يتبين لي مراده بالانقطاع الخفيف وما ضابطه فيه $\uparrow$.

 (Y) سيأي تخربجه ترييا (ص (YTV).
 ( ( ) النكت على كتاب اين الصلاح (rAV/I).

## المبحث السابع

أمثلة على تقوية أحاديث منقطعة
المثال الأول : تقوبة حديث منقطع بحديث صحيح:
مثالد حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ مرفوعا: ( سورة تشفع لقائلها وهي
ثلانون آية، وهي تبارك الذى بيده الملك ). قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله ـ : ( وله شاهد من حذيث ثابت عن أُنس، رواه الطبراني في الكبير بابسناد صصحح ) (1) حليث ابي هريرة :
 أحمد (")، وأبو عبيد القاسم بن سلام "(v)، وابن الضريس (")، وابن السني (")، وابن حبان (•)، والحاكم (1)"،

(0) البسن (IYY\&/Y) مـذيت رتم (TVAT).



 ( المستدرك (11)
 من القرآن ثلاثون آية شُفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذى بيـده

الملك) . واللفظ للترمذى
تال الترمذى: ( هذا حليث حسن ) .
وقال الحاكم: ( هذا حديث صحتح الاسناد ولم يخرجاه ) .
وقال الذهبي: ( صحيح ).
 الجسمي ) و ( أبيـ هريرة ) ، وقال الحانظ ابين حجر : ( وأعله البخارى في التاريخ


حبان في الثقات (r) ه (r) ها (r) حديث انس:
رواه الطـبراني (گ) من طرين سليمـان بن داود بن يحـى الطبيب البصرى ثنا



قال الطبراني: ( لم يروه عن ثابت البناني إلا سلام ) .
وقال الهيثمى: ( رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله رجال الصيالي الصحي ) (").
(1) التاريخ الكبير (£/V) رلم أقف على الكلام المذكر.






وعزاه الحانظ ابن حجر (1) للطبراني في ( المعجم الكبير ) وصحح اسناده، ولم أُقف
عليه في ( المعجم الكبير ) . الـحكم على الحديث :
اسناد حديث أبي هريرة حسن لغيره بحديث أُنس - رضي الله عنهـما -ـ. المــال الــاني: تقوية حديثث ضنعيف بسبب انقطاعه وجهـالة أحد رواته بمتابعة وشاهد:
 اله

تقوى بمتابعة وشاهد.
تخريج الحديث:
له عن عائتـة ثلاثة طرق:
(1) الأول: : رواه الترمذلى (1)

البيهقي (0) من طريق سعيذ بن أبي هلال عن اسحق بن عمر عن عائشة تالت: ما صلى رسول الله صلاة ... الحلديث.
قال الترمذى: ( هذا حجديث حسسن غريب وليس اسناده بمتصل ) .

وتعقبه ابن التركماني بقوله: ( فـي الميزان اسحات هذا تركه اللدارتطني، وذكر
(1) (1)


( ) (


أبو حاتم وجماعة أنه مجهول، فكيف عرف البيهقي أنه لم يدرك عائشة ) . وفيما ذكره ـ رحمه الله ـ نظر في المواضع الآتية:
(1) عبارة الدارتطني في ( اسحق بن عمر ) : مجهول يترك (1" . ونرق بين
 وصف اسـحاق هــذا بالجـهـالة ـ أي جـهـالة العين ـ تـال أبـو حـاتــم الـــرازى: (مجهول) (r) وقال ابن عبد البر: اسحاق بن عمر أحد البهاهيل روى عنه سعيد بن
 - رحمه الله ــ فله قول آخحر فى اسحاق وافن فيه أقوال الحدئين الأخرى حيث قال عال :
(اسحاق بن عمر عن عائشة وعنه سعيد بن أبي هلال مجهول ) (م) (Y) والحكم على الحديث بالانقطاع لم ينغرد به الإمام البيهقي فقد سبقه المى (Y) ذلث الترمذى، وتال ابن القطان: إنه منفطع. وجعله الحافظ ابن حجر من الأحاديث المنقطعة التي حسنها الإمام الترمذى وتال : ( وإنما وصفه بالحسن ولما لـا عضده من
(7) الشواهل من حديث أبي برزة الأسلمي وغيره (Y)

(1) الضعفاء والمتروكون (ص 1£A). (Y) ميزان الاعتدال (190/1) . (Y) الجرح والتعديل (Y)/ (Y). ( ) نصب الراية (

 (V) المستدرك (19-/ (V). ( المنن الكبرى (

هانم بن القاسم ثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة عن عائبّة - رضي
 تالل الحاكم: ( هلا حلـيث صحيح على شرط النبيخين ) . وقال الذذهي: ( على شُرطهـا ) .
والحديث رواه الدارتطني (") من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمبرة عن عائئة مرفوعا
 أبي عنه فقال: متروك الحديث ) ( (r)
(r) الطريق الثالث: رواه الدازقطني (1) ، والحاكم(0)"، من طريت محمد بن عمر
 . الحليث
تال الحاكم: ( الواقدي ليس من شنرط هذا الكتاب ) .
 الحكم على الحليث:
اسناد حذيث السحاق بن غمر حسن لغيره بمتابعة عمرة له من طريق هاشم بـن
 برزة فلم أثف عليه. والحديث من الأمثلة على أن وجود أكثر من سبب من 'أسباب


الضعف الهتمل ـ الانقطاع وجهـالة العين هنا ـ لا تمنع من تُقريته بالمتابعات والشوامد.
المدال الثالث: تقوية حديث منقطع بحديث ضعيف:


الجمعة.

تزول الشمس إلا يوم الجمعة ) .

من لا يحتج به، ولكنها إذا انضمت اللى رواية أبى تـادة أخذت بعض القوة )"(1). وتال ابن كثير - رحمه الله _: ( ولكنه ـ حديث أبي سعيد ـ إذا انضم الّى

رواية أبي قتادة أخذذ بعض القوة ) (").
حلديث أبي ثتادة :
رواه الإمام أبو داود (r)، والبيهقي
 الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ) . تال أبو داود: ( وهو مرسل، مـجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة ).


- (Y) ارشاد الفقيه إلى معرة أدلة التنبيه (ص (Y (Y)




وتال البيهقي - رحمه الله ـ - ( وهذا مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة
ومجاهد أكبر من أبي الخليل ) .
وتـال ابن كـئير - رحمـه الله ـ : ( و وفي سنــده ليــث بن أبي سليــم وفيـه

- كلام)

وقال ابن الملقن - رحمه الله _: ( وهذا حديث معلول من أوجه ) (ثا ثم ذـكر
أربعة وهي:

- (1) الأول: انقطاعه فيْما بين أبي الخليل وأبي قتادة، وبه أُغله الإمام إبو داود

كمـا تقدم - والأثرم في (ناسخه ومنسوخه ) وعبد الحق في أحكامد (r) "الما والرافعي
في شرح المسند.
(Y) اللاني : الطعن في رواية ليث بن أبي سليم، وبه أعله الأثرم وابن كثير.

( ) الرابع: ذكره الأثرم حيث قال: ( لم يروه غير حسان بن ابرهيم ) . وهذه الوجوه المتعددة لا تضعف الحديث ضععفا شديدال، وأتواها الؤجه الأول

 لا يضعف الحديث، لأن ( حسان بن ابراهيم ) هو الكرماني، قال ابن الملقن : (من الحن
(1) ارشاد الفقيه إلى معرفة أدلة الثنبيه (ص سAع).
(Y) البدر المنير فی تخريج الأحاديث والآثار الوامعة في الشنرح الكبير (ص ६•V) رسالة ماجستير للباحث/ اقبال أحمد محمد اسحتى.



رجال الصحيحين، ورثقه أحمد، وأبو زرعة، وابن معين ) (") . تم حكى عن ابن

 (الانقطاع) (والطعن في ليث بن أبي سليم ) و ( أبو الخليل ) هو عبـــــــي الله بن الخليل، قال ابن حجر: مقبول (o).
قال ابن القيم - رحمه الله ـ: ( وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود: هو مرسل


 ثم ذكر حديث أبي هريرة، وحليث أبي سعيد وأبي هريرة - رضي الله عنهم - . حليث أبى هريرة: لa ثلاث طرق: (1) الأول: رواه الإمام الشانعي (v)، والبيهقي (1) من طريق ابراهيم بن محمد
 ( $1 .$.
(Y) الكامل نى ضعفاء الرجال (YA!/Y).
(Y) (Y\&/Y) القات (Y)

(0) تقريب التهذبب (ص (0) (0).
(T) زاد (TVQ/1) (T)



عن اسـحق بن عبد الله عن سنعيد المقبرى عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ــ ـأْ
 قال ابن عبد البر: ( ابراهيم هذا هو ابن أبي يحيى المدني متروك، واسبحق بعده فى الاسناد هو ابن أبي فروة ضغيف أيضا ) (1)" (Y) الثاني: رواه البيهتي (Y)

 قال ابن الملقن: ( وهذا الشيخ يحتاج إلى معرفة عينه وحاله ) (r)
 الواتدي عن سعيد بن سلمـة عن المقبرى عن أبي هريرة مرفوعا كمـا سلف،

والواقدي حالته معلومة ) .
حليث أبي هريرة وأبي سعيد :




 قال البيهتي : ( ورواية أني هريرة وأبي سعيد في إسنادها من لا يحتج به، ولكنبها
(1) التدهيد للا ني الموطأ من المعاني والأناند (Y-/\&) (Y).
(Y) السنن الكبرى (Y/乏/Y).
 ( ( ) معرفة السنن والآثار (1)

إذا انضمـت إلي رواية أبي قتادة أُخذت بعض القوة ) . وفيها ذكره - رحمه الله ـ نظر لشدة ضعف حديث ( أبي هريرة وأبي سعيد )

لأن فى اسناده ( عطاء بن عجلان البصرى ) وهو ضعيف جدك.
أقوال الأثمة في عطاء بن عجلان :
تال عباس الدورى عن يحيى بن معين : ليس بثقة (1) . وقال مرة: كذاب"(1) . وتال مرة أْخرى: لم يكن بشيء وكان يوضع له الحديث، سحيث الأعمش عن أبي

معاوية الضرير وغيره فيحدث بها
(8) وتال عمرو بن علّي: كان كذابا

وتال أبو زرعة: واسطي ضعيف الحليث (0) . وتال أبو حاتم: ضعيف الحليث،
منكر الحديث جدأ، مثل أبان بن أبى عياش وذا الضرب، وها وهو متروك الحديث (0) .
وقال البخارى: منكر الحديث (1) "
وقال النساثي : متروك الحديث (v)
وتال الترمذى: هو ضعيف ذامب الحديث (A) .


. المصدر السابق ( $)$

(0) كتاب الضعفاء لأبي نرعة - مع كتاب أبي زرعة الرازى وجهرده في السنة النبوية
(TYo/Y) الجرح والتعليل (Y)/T)
(Y) كتاب الضعفاء الصغير (ص (YYY) الثاريخ الصغير (Y)/Y).

كتاب الضعفاء والمتروكين (ص (V)

المعتوه. .

$$
\begin{aligned}
& \text { وقال يعقوب بن سفيان: لا يسوى حديثه نيئا" (1) . } \\
& \text { وتال الدارتطني: متروك (r) } \\
& \text { وتال الجوزجاني : كذاب (r). } \\
& \text { وقال الذهبي: واه واتهمْه بعض الأُمدة (ء" }
\end{aligned}
$$

وتال الحانظ ابن حجر: متزوك بل أُطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهمـا الكذب
الحكم على الحلديث:
اسناد حديث أبي قتادة أحسن لغيره بالطريق الثاني لحديث أبي هريرة.

## * * *

(1) كتاب المعرفة والتاريخ (ON/Y).
(Y) لم أمف عليه في السؤلات المطبوعة ومو مذكر في تهذيب اللهذيب (Y. C (Y/V). (r) أحوال الرجال (ص 99) .
(§) الكاشف فى معرة من له رواية في الكتب الستة (Y/Y/Y). (0) تقريب التهذيب (ص QrY)

## الفصل الثالث

## تقويـة الحــديث المعضـل

وفيه أربعة مباحث:<br>( ( ا المبحث الأول : تعريف الحديث المعضل .<br>(Y) المبحث الثاني: صور الحليث المعضل .<br>( (<br>( ( ) المبحث الرابع: مثال على تقوية الحليث المعضل.

## المبحث الأول <br> تعريف الحديث المعضل

تعريف المعضل لغة:
( أهل العضل : المنع والشـدة يقال: أعضل بي الأمر إذا ضاتت عليك فيه


 وقال : ( المعضل وهو بفتح المعجمة من الرباعي والمتعدى، يعال أعضله فهو معضل وعضيل ) (r)
تعريف المعضل اصطلاهـ :




 موضعين، ولم أُجد في كلامهم اطلاق المعضل عليه )(") وقال فى ( الفيته ) (") :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (£०Y/II) لسان العرب (Y) } \\
& \text { (Y) فتح المغيث شرح ألفية الحديث (Y/ (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { ( ) ( ) مقدمة ابن الصلاح - مع التقييد والايضاح (ص 70). } \\
& \text { (0) (1) مرح ألفية العراتي (17-1) ). } \\
& \text { (7) نرح ألفية العراتي (109/1) . }
\end{aligned}
$$

المبحث الثاني
صور الـديث المعضل
أطلق الحديث المعضل على هذ الصور المتعددة :
(1) الأولى : أطلق على الحذديث الذي سقط منه راويان ـ نأكثر - فیى موضع




(r) المعضل (r)

ويرى الحافظ ابن حجر - رحمـه الله _ أن تول اللراوى ( بلغني ) من المتصل الذي في المبناده مبهم، قال ـ رسحمه الله ـ : ( السياق يشعر بعدم السقوط، لأن معنى قوله ( بلغني ) يقتضي نبوت مبلغ، فعلى هذا فهو متصل فى اسناده مبهم لا لا لا
 طريقة من يسمي الاسناد إذا كان فيه مبهم منقطعا واللّ أعلم ) . (Y) النالثة: قال ابن الصـلا ع رحـمـه الل : ( وتول المصنفين من الفقـهاء
(1) هو: عبد اللغ بن سعيد" بن حاتم السجزى الوائلي أبو نصر، مخدث، حافظ، صنف


 والحاكم في معرنة علوم الحديث (ص YV). (Y) مقدمة ابن الصهلاح - مع التقيد والايضأح (ص (Y) (Y) . ( ( ) النكت على كتاب ابن الصلاح (OAY/Y) .
 ( ع) الرابعة: تال ابن ححر - رححه الله ـ : ( وجدت التعبير بالمعضل في كالم جمـاعة من أثمـة الحديـ فيـما لم يسقط منه شيء البتة، فمن ذلك ما تال محمد بن يحيى الذهلي في (الزهريات) حدثنا أبو صالع الهراني ثنا ابن لهيعة عن ليزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالـت : كان رسول الله كُّ يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الذهلي : هذا حليت معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة (Y) - رضّى الله عنهـا ـ ليس للنهي فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة ) . ثم ذكر - رححه الله - جماعة من أُمّمة الحذيث أطلقوا ( المعضل ) على ما لم يسقط منه شيء البتة، ثم قال : ( نإذا تقر هذا فإما أْ يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين؛ أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالاسناد بفتح الضـاد، وهذا الذي نقلناه من كام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد، ويعنون به المستغلت الشديد ) (r)
(1) مقدمة ابن الصال ع مع التقيد والايضاح (ص77) .
 لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. وهال : ( قال ابن وهب وخالد بن سليمان في هذا الحديـث عن ماللك عن ابن شهاب عن عروة وعــرة عن عائشة، وتال القطان

وابن مهدى - فه - عن ماللك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائئة ) . وحكى ابن عبد البر عن الذهلي: ( وأما القصـة الأخحرى في مرول عائتـة على المريض فاجتمع معمر ومالك وهشيم على عمرة عن عائشة، وقال يونس في رواية الليث مرة عن عمرة عن عائشة، ومرة من رواية عثمان بن عمر عن عروة وعمرة عن عائسة. قال : وعثمان أولى بالحديث لأن الليث مد اضطرب فيه، فقـل مرة عن عروة عن عائسشة، ومرة عن عمرة عن عائشة، وئبت عثمان بن عمر عنهما جميعا ) . (Y) النكت على كتاب ابن الصلاح (Y/ (Y)
(0) الخامسة: تال الـحاكم - رحمـه الله_: ( والنوع الباني من المعضل " ألن يعضله الراوري من أْباع التابعين فلا يرويه عن أحد، ويوتفه فلا يذكره عن رسول الشا



 - رحمه الله ـ : ( تد أعضله الأعمش، وهو عن الشعبي متصل مسنذ مخرج في . الصحيح لمسلم ) (r)
وتال ابن الصـلاحـ رحمـه الله - : ( وإذا روى نابع التابع حدينًا موقوفًا علبه،
 (المضضل)
قال ابن الصلاح ـ رحمه اللـ ــ: ( هذا جيد حسن، لان هذا الانتططاع بواجد،
 فذلك باستحقاق اسم الاعضال أولى. والله أعلم ).

$$
\begin{align*}
& \text { معرنة علوم الحديث (ص (YA). } \tag{Y}
\end{align*}
$$








( ( ) مفدمة ابن الصلاح - مع التفيد والإبضاح (صV7).

## المبحث الثالث

## حكم الحلديث المعضل

 الساتط ـ أو الساتطين - من اسناده تال ابن جماعة ـ رحمه الله _: ( والمعضل من تسم الضعيف ) (1)
وعند بعضهم هو أثند ضعفا، وأسوأ حالا من الحديث المنقطع، قال الجوزجاني
 - رحمه الله -: ( تلت: إنما يكون المعضل أموأ حالالا من المنقطع إذا كان الانقطاع ع
 في سوء الحال. والله تعالى أعلم ) (r)
 مخارجه، تال الخطيب البغدادى ـ رحمه اللا ــ : ( وحكم المعضل مثل هكم المرسل في الاعتبار به فقط ) (6) وذهب توم اللى الاحتجاج بالمضضل، ففي ( نشر البنود على مراقي السعود )(0) : ( فائدة: علم من احتجاج مالك ومن وافقه بالمرسل آلن كلاٌ من المنقطع والمعضل حجة عددهم، لصدق المرسل بالمعنى الأصولي على كل منهيما والما، ولا يحتج بواحد منهما عند الشافعي ومن وافقه ).
(1) المنهل الروى فى مختصر علوم الحديث النوى (صV\&).
 (OAT/Y) النكت على كتاب ابن الصلاح (Y) (Y)

(Tr/r) (o)

## المبحث الرابع

## مثال على تقوية الـديث المعضل




 قال: وكيف أعرف ذلك يا رسول اللّ
 مرتين، والقي في بعض الأودية.
فقال بعض أهل العلم: إن الأرض لتوارى من هو أنتن منه ولكنه موعظة ) .
 هارون بن رئاب الأسيدى إلبرىى العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشبامهما ) (r)

تقوى هذا الحديث المصضل بحديث عمران بن حصين الذى سيأتي قريبيا.
(1) قال ابن ماكولا: رئاب بكسر الراء وبعدها ياء معجمة بائنتين من ختها ) (الاكممال

فى رفع الارتياب عن المُوتلف والغختلف في الأسماء والكني والأنساب (ک/\&) وهو هارون بن رئاب التميمي ثم الأسيدى أبو بكر ويقال أبو الحسن العابد البهرى، روى عن أنس وقيل لم يسـعع منه والأحنف بن تـبس وعنه الحمـادات والأرزاعيّ تهـليب

$$
\text { التهذيب ( ( } / 11 \text { - } 0 \text {. }
$$

 الباحث/ سليمان بن عبد العزيز العريني

حديث هارون بن رثاب:
رواه الحارث بن أبي اسامة "(") عن شبخه معاوية بن عمرو ثنا أبو اسحق عن
 واسناده رجاله ثقات، وأبو اسحق هو ابراهيم بن مـحمد بن الحارت الفزاري

الكوفي، وهو ثقة (1)
حديث عمران بن حصين :
لك بلاثة طرق :
(1) الأول: رواه ابن ماجة (r) من طرئ عاصم عن السميط بن السمير عن عمران بن حصين تال: أُتى نانع بن الألزي

 قتلناهم حتى نفيناهم، فكان الدين كله لله، إن شُتتم حدثتكم حديثا سمعته من






(1) بغية الباحث عن زوائد مسند اللعارث (V/I)، رسالث دكتوراه، إعداد الباحث/ حسين

أحمد صالح الباكري.
(Y) تقريب التهنيب (صY) (Y) (Y)
( ( ) ( اللسن ( (
( ) سورة الأنفال (rq).

شققت بطنه لكنت أعلم ما فى تلبه. قال : فلا أنت قبلت ما نكلم به، ولا أُنت تعلم ما فى تلبه فدناه فاصبح على ظهر الأرض. نقالوا: لعل عدوا نبشه، فدنفاه، ثم المُرنا غلمُاننا


 مسلم، والنميط وثقه العجللي وروى له مسلم في صحيحه أيضا، وسويد بن سعيد

مختلف فيه ) (1)
 ـ بفتح المهملة والمثلثة - تال فيه الحافظ ابن حجر: ( صـدوق في نفبسه، إلا أُنه
 الذهبي: (احتج به مسلم وكان حاحب ماحب حديث وحفظ، لكنه عمر وعمي فربما لقن مما ليس من حديثه وهو صادق في نفسه صحيح الكتاب ) (r) (Y) الثاني: رواه ابن ماجة: ثنا حفص بن غياث عن عاصـم عن السميط عن عمران بن الحصين قال: بعثنا.



(1) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (Y/ (Yاء) ) .




حرمة لا إله إلا الله ) .

و ( اســاعيل بن حفص الابلي ) ـ بضم الهـمـزة والموحدة وتشـديد اللام ـ هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر رتال: ( صدوق ) (Y) وتا وتال فيه النساتى في أسامي
 وكان أبوه يكذب وهو بخلاف أبيه . قلت: لا بأس بهع قال لا يمكنني أن أقول لا

بأس به ) (8) وذكره ابن حبان فـى ( الثقات ) (0)

 عن أبيه عن السميط عن أبي العلاء حدثني فتى من الحي تال : كنت عند عمران ابن حصين فجاءه تيس أو أبو تيس نقال له: ألا تقاتل - في كلام لا أحفظه ـي

 رجل باللمح نقال لا إله إلا الله فقتلته. فلم يستغفر له. قال : اغزوا بني فلان فغزيونا
(1) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (Y/\& (Y ا ) .
(Y) تقريب التهذيب (ص YY).

(६) الجرح والتعديل (1) (17Y/Y).
. (I-Y/A) (0)


الباحث/ سلممان بن عبل العزيز العريني ولم اتف علي في مسند لبي يعلى المطبوع.

فلمـا التقينا جاء رجل نقال: يا رسول الله استغفر لى. قال: وما صنعتث؟ قالل:
 الله نقتلته؟ فقال: يا رسول الله إنما تالها متعوذأ. تال : نهلا شُققت عن تلبه ختّى تعلم - قال أبو عبد الله (1): لا أُرى هذه الكلمة قالها النبي لهذا ـ فأبي أْن يستغفر له، فمات فدات فدنه قومه، فنبذته الأرض، ثم دفنوه وحرسّوه فنبذته الأرض) . فلما رأوا ذلك تركوه.
 ابن رئاب المتقدم. واسناد الطريق الثالث ضعيف لأن فيه مبهما لم يسم، وبقية رباله

الحكم على الحلديث:
اسناد حديث هارون بُن رئابِ المعضل حسن لغيره بمجـمـوع طرق حـديث
عمران

*     * $\quad$ *
(1) هو نـيخ أبى يعلى ( (Yحمد بن اسماعيل ابن أبي سمبنة ) . (Y) الحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (Y/I (٪؟).


## الباب الرابع

## تقوية الأحاديث الضعيفة التي <br> فى سندها سقط خفي

ونيه نصلان:-



# الفصل الأول تقوية الحديث المدلس إذا لم يعرف المحذوف 

## وفيه سبعـة مباحت:

(1) ( المبحث الأول: تعريف التدليس فى اللغة.
(Y) المبحث اللانى : أقسام الحديث المدلس : تعريفها وامثلتها. . ( ) ( ا المبحث الرابع: حكم التدليسن.

(४) المبحث السادس: سبب كون الحديث المدلس من الضعيف المعتضد. . المبحث السابع : أمثلة لتقوية الحديث المدلس (V)


## المبحث الألرل

## تعريف التدليس الغة


 يبين عيبه، والتدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المُترى، قال الأزهرى (8) :

 وسماه المحثون تدليسا لاشتراكه مع المعنى اللنوى في الخفاء، وفي تغطية وجه
 وتال عقب حكايته النتقاقه من ( الدلس ) وهو الظلام: ( وكأنه أظلم أُمره على الناظر لتغطية وجه الصواب فيه ) (n

米 米

(Y) تاج العروس من جواهر القاموس (Y) (Y) (Y)
(Y) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (صY ع) ).
(६) تهذيب اللغة (YTMY).
(0) يفرق المدئون بين الأكبر والأصغر في ذلك.

. النكت على كتاب ابن الصلاح (V)

## المبحث الثاني

## أقسام الحديث المدلس : تعريفها وأمثلتها

ينقسم التدليس إلى قسمين: ( تدليس الاسناد ) و ( تدليس الثيوّخ ) ، ومن

(تدليس التسوية ) . ومن تذليس النيوخ ( تدليس البلاد ).
كدليس الاسناد:

 . ${ }^{11}$ ) (
وفى جعل رواية المعاصر عمن لم يلقه من تدليس الاسناد نظر، لأن هذه الرارية

 ابـن الصـلاح: ( وتوله ( أُ عـمن عاصره ) ليس من التدلينس، وإنما هو المرسل الخفي )
 من غير أْن يذكر أنه سمعه منه (\&). وتابعه على هذا التعريف أبو الحسن ابن القطان

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مقدمة ابن الصلاح - بع التقيد والايضاح (ص VA). } \\
& \text { (YA9 ( }) \text { (Y) } \\
& \text { ( }(\mathrm{Y})
\end{aligned}
$$

( ( ) في جزء له فى ( معرنةّ من يترك حديثه أو يقبل ) كما ذكره الحانظ إلعراتي في التقيد والايضاح شرح مقدمة اين الصلاح (ص•A).

 بأنه تعريف غير معترض (r)، نم حكى أنه متابع فيه للبزار. مثال تدليس الاسناد:
مثل له ابن الصلاح طريق ابراهيم بن محمد السكرى قال ثنا علي بن خشرم قال: قال لنا ابن عيينة عن الزهرى. نقيل له: سمعته من الزهرى ؟ نقال: لا، ولا من سمعه من الز الزهرى، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى.

 واحد، وتد يكون أكثر ) (1).

تدليس القطع:
عرنه الحافظ ابن حجر ـ رحمه اله ـ بــ : ( وهو أن بحذف الصيغة ريقتصر على قوله مبالا": الزهرى عن أنس )
(1) ككاب الومم والايهام الواتعين ني كتاب الأحكام .
(Y) النكت على كتاب ابن الصلاح (Y) (Y/Y).

(£) معرفة علوم الحليث (ص \& 1) .
(0) وني جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص110) (1) مثال آخر سقط فيه ثلاثة. (7) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص VQ). (V) تعريف أهل التقديس بمراتب المصوفين بالثدليس (صه) .

مثال لتدليس القطع:
مثل له الحافظ ابن حجر (") - رحمهن الله ـ بما رواه ابن عدي") عن عمر ابن عبيد الطنافسي أُنه كانٍ يقول حدثنا ثم يسكت ينوى القطع، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائئة - رضي الله عنها ـ ) .

تدليس العطف :
عرفه الحانظ ابن حجر - رحمه الله ـ بـ: ( هو إن يصرح بالتحديث في شيخ

 سمعاه من مُيخ امتركا فيه، ويكون فد سمع ذلك من أحدهما دون الآخر فيضرح
 وإنما حدث بالسماع عن الأول ثم نوى القطع نقال : وفلان أي حدت فلان ) . مثال لتدليس الaطف :
مثل له الحافظ ابن خحجر ـ رحمـه الله ـ بما تال الحاكم (o) - رحـمـهـ الله ـ : (ونيما حدثونا أن جماعة من أُصحاب هشيم اجتمـعوا يوما على أن لا يأخلذوا منه
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح (Y/Y/Y) (Y)
(Y) عزاه الحانظ ابن حجر في النكت (Y/V/Y) لابن عدي في ( الكامل) ) ولم إتف
 ( عمر بن عبيد البصرى ) وله ترجمة في الكامل (IVIN/0) وهو من يروى عن
 (Y) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص (Y) (Y)
 (0) معرنة علوم الحديث (ص 001):

التدليس فنطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره حدثنا حصين ومغيرة عن ابراهيم، فلسا فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا . نقال: لم أسمع من
 تدليس التسوية:
 سمعه من رجل ضعيف، عن سنـ سمع منه ذللك النيخ هذا الحديث، فيسقط الراوى عنه الرجل الضعيف من بينهـما ويروى الحديث عن شـي
 الله ـ حيث تال عن صورة هذا القسم: ( وصورة هذا القسم من التدليس أنّ يجهيء المدلس إلى حديث سمعه من شبيخ ثقة، وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شُبخ ضعيف، وذلك المبيخ الضععيف يرويه عن شيخ ثقة، فيعمد المدلس الذى سمع
 عن الثقة، بلفظ محتمل كاللمنعنة ونحوها نيصير الإِسناد كله ثقات، ويصرح هو بالاتصال بينه وبين سنيخه لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ ني الإِسناد ما يقتضي

 جامع ) (6) وذلك لقصره تدليس التسوية على اسقاط الضيخ الضععيف، ويرى ابن حجر ـ رحمه الله ـ عدم اختصاصه باسقاط الشيخ الضعيف، ولأجل ذلك يره ألن أن
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح (Y/V/Y) (Y)

(Y) التقيد والايضاح شرح مفدة ابن الصلاح (ص (Y) (V).
( ( ) النكت على كتاب ابن الصلاح (TY-/ (T).

صورة تدليس التسوية: ( إن يجيء الراوى ـ ليـنمل المدلس وغيره - إلى ححديث قد سمعه من شُيخ، وسمـعه ذلك الشينِ من آخر عن آخر، فيسقط الوانسطة بصيغة

محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو فى الحقيقة نازل ) (1" وقال: ( وما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذا ذكروا في



الأهلية ) .
قال : ( قالوا: ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهرى إنما أْخذه عن مالكّ عن الزهرى، وهكذا حلث به 'عبد الوهاب الثقفي (r)، وحماد بن زيد، وغير واحذ عن يحیى بن سعيد عن ماللك، فاسقط هشيم ذكر مالك منه، وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهرى، ويحيى فقد سمع من الزهرى فلا إنكار فى روايته غنه، إلا أن
 ترى لم يسقط فى التسوية شيخ ضعيف وإنما سقط شيخ ثقة، فلا اختصاص لذلك

بالضعيف. والل أعلم ) (0) وتدليس التسوية سماه القدماء بخويدا فيقولون ( جوده فلان ) (7) أى ذكر من
(1) النكت على كتاب اين الصلاح (1/T) (ITI).



والأسانيد (• (97/1).
(ع) التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأنسانيد (• 1 (90/1).
 (7) تدريب الراوى في شرح تقريب النواوى (Y)/ (Y).

فيه من الأجواد وحذف غيرهم. و ( التسرية ) أطلقها عليه أبو الحسن ابن القطان كما فال الحانظ المراتي ـ رحمه الله ـ: ( و وتد سماه بذلك أبو الحسن ابن القطان وغيره من أمل الشأن ) (1)

 ذكر ثلانة منها:
(1) الأول: أنه غش وتنطية لحال الحـديث الضـعيف وتلبيس على من أراد
الاحتجاج به.
(الـداني: أنه يروى عن شيـخه مـا لم يتحمله عنه، لأنه لم يسـمع منه إلا
بتوسط الضعيف، ولم يروه نيخه بدونه.
(Y) الثالث: أنه ربما ألحق بشيخه وصمـة التدليس إذا الطلع عليه أنه رواه عن الواسطة الضعيف، نم يوجد ساتطاً فى هذه الراوية فيظن أن شبيخه الني ألسقطه ودلس الحديث، وليس كذلك.
 ( والشافعي البته بهرة ***
 مطلقا، وسرها، لكنه قليل بالنسبة إلى مـا يوجد عن المدلسين. والله تعالى الموفق
بكرمه ) (8).
(1) التقيد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (صVA).

(r) (r) (
( ( ) جامع التحصيل ني أحكام المراميل (ص (111).

مثال لتدليس التسرية:
 أبى وذكر الحديث الذى رواه اسحق بن راهويه عن بقية فال حـدني ألبو ومب الأسدى تال حدثنا نافع عن ابن عمر قال : لا خحمدوا إسلام المرى حت حتى تعرفوا

عقدة رأيه.
قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهـهها، روى هذا الحديث عبيد الهن





 الوسط، وتكنيته عبيد اللّهن عمـرو، فلم يفتقد لفظة بقية فى قوله حدنينا نافع أو . ${ }^{(1)}$ ()
 الحديث صحيح، وقد روى الحديث عن بقية كـما نُرح قبل أن يغيره ويدلسه .لاسحت )
ثم رواه ـ الخطيب (8) - من طريق بقية ثنا عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن

 (Y) كتاب الكفاية فى علم البرواية (ص) (حا919).

 امرئ حتى تعرفرا عقدة عقله. واسناده ضعيف جدا لأجل (اسحق بن عبد الله بن أبى فروة ) فانه متروك (1) (1) مرئ



لفظه ( لا يعجبنكم اسلام المرء حتى تعلموا ما عقدة عقله ).




فـى الضعفاء ) .
تلديس الشيوخ:
تال الخطيب البغدادى في تعريفه: ( وأما الضرب الثاني من التدليس فهـو أن يروى الحدث عن شيخ سمع منه حديثً فغير اسمده، أو كنيته، أُو نسبه، أو أو حاله اله

المثهور من أمره لـلا يعرف )


. ${ }^{\text {(t) }}$ ( ${ }^{\text {(t) }}$
وقال الحانظ ابن حجر - رحمه الله ـ : ( ليس قوله بما لا يعرف به قيدا فيه بل
(1) تُريب التهذيب (ص (Y9) )

(r) كتاب الكفاية في علم الرواية (ص•or).
( ( ) مقلمة ابن الصلاح - مع التقييد والايضاح ( ص • • ) .
 علي بن أبي علي البصرى، ومراده بذلك أبو القاسم علي بن أبي علي المسن ابين
 بـذلك وإنما امنتهر بكنيته، وانتهر أبوه باسمه، وائتهرا بنسبتهما إلى الـقبّيلة لا إلى
. البلد (1)
ولا يختص تدليس البيّيوخ بوقوعه في شيخ الراوى فقط، بل ربما يقع في شيّ

. ${ }^{\text {(r) }}$ (
مثال لتدليس النيوخ:



ابن أبي عبد الله (r) ه
تدليس البلاد :
قال الحانظ ابن حجر -- رحمه الله ــ : ( ويلتحق بقسم تدليس الشيوخ تدليس
البلاد كـما إذا قال المصري حدبنـي فلان بالأندلس وأراد موضعع بالقرافة، أو تأل
. بزقاق حلب وأراد موضعاً بالقاهرة ) (1)
تقسيم الحاكم لأجناس الملدلسين:

710
(1) (1 النكت على كتاب ابن الصلاح (Y/Y/Y (Y (Y)

(Y) مقدمة ابن الصلاح - مع التتيد والايضاح (ص (Y) •A) (Y)


(Y) اللاني: توم يدلسون الحديث فيعولون ( قال فلان ) فإذا وتع إليهم من ينقر عن سماعاتهم، ويلح ويراجعهم ذكروا فيا فيه سماعاتهمr .

 كي لا يعرفوا.
(ه) الخامس : توم دلسوا عن توم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم النـيء عنهم
فيدلسونه.
(7) السادس: توم رووا عن شيوخ لم يروهم تط، ولم يسمعوا منهم إنما قالوا
(قال فلان) فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع عال ولا نازلـ. وتعقب العلاتـي ـ رحمــه الله ــ مــنا التقسيم ورصف أتسامـه بتداخل

بعضها
وتال الحافظ ابن حجر: ( وليست هذه الأقسام متغايرة بل مي متداخلة،
 والذي يظهر لي أن القسم السادس من تقسيم الحاكم ـ ـ رحمه اللّ ـ ـلا لا يعد تدليسك، وإنما هو من باب الارسال، وتد يكون بعضه من الارسال الخفي. والله
(1) جامع التحصيل فى أحكام المراميل (ص (Y)
. يعني تدليس الاسناد، وتدليس النيوخ (Y)
(Y) النكت على كتاب ابن الصلاح (YY/Y).

## المبحث الثالث

## اسبـــاب التدلــــيس

قال الخطيب البغدادى ـ رحمه اللف _ عقب ذكره تدليس الشيوخ : (والعلة فی فعله ذلك: كون شيخه غير ثقة في اعتقاده ، أو في ألمانته، أو يكون متأخر الوفاة قد شارك اللاوىى عنه جماعة دونه في السـماع منه، أو يكون أصغر من الراوى عنه منّا، أو تكون أحاديثه التي عنده :كثيرة فلا يحب تكرار الرواية عنه فيغير حاله لبعض هذه الـن الأمور (1)
وقال ابن دقيت العيد ــ رحمـه الله ـ : ( ولهـم في ذللك أغراض ، بعضهـا مذموم تادح فيمن فعله لذلك الغرض عالما به، وهو أن يترك ذكر الراوى لأنه لو صرح به
 الباطل ) . قال : ( واكثر مقـصود المتأنخرين فى التدليس : طلب العلو، وإيهام كثبرة (r) المشاين (الماطل

وتال العراتى - رحمه الله - في ( الألفية ) (r) في بيان اسباب تدليس الشيوخ:
 والتدليس قد يقصد به اختبار الأذهان ومعرفة الحفاظ: تال ابن دتيق العيذلـ رحمه الله -: ( وللتدليس مفسدة، وفيه مصلحة ) . ثم قال : ( وأما مصلحته فامتحان الأذهان فى انتتخراج التدليسّات، وإلقاء ذلك إلى من يراد اخحتبار حفظه، 'ومعرفته بالرجال ) (\&). وقال البلقيني عقب قول ابن الصالح : ( وأما القسم الباني - تدلينس

$$
\begin{aligned}
& \text { (ori - or - كتاب الكفاية فى علم الروية (ص) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) الاتقراح في بيان الاصطلاح (ص Y|ع). }
\end{aligned}
$$

الشيوخ ـ فأْمره أخفف، وفيه تضييع للمروى عنه، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوتوف على حاله وأهليته ) (1". تال البلقيني : ( نائدة: نوعير الطريت تد يكون لامتحان الأذهان فى المتخراج المدلسات، واختبار الحفظ ) (')

المبحث الرابع


ذم بعض أْمُة الحديث التدليس ذما شديدا، وكرهوه لما فيه من الإيهام، 'تال


الحديث، وهو تبيح ومهانة ) (1)
حكم لدليس الاسناد:
للأئمة في رواية من عرف بهذا النوع من التدليس أربعة أتوال، ذكرها الخطيب

(1) الآول منها: قال فُريت من الفقهاء، وأصحاب الحديث، إن خجر المدلس غير
 مرضي ولا ثقة، وطلب توهم علو الاسناد وإن لم يكن الأمر كذلك الِّ

 عيا
 المراسيل من الأحاديث، وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس بمعنى الاربنال.
 يلقه (6) وكان ذلك الغالب على حديثه لم تقبل رواياته، وإما إذا كان تدليسه عمن
(1) كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص (17) ه17).


( ( ) من روى عمن لم يسمع منه، ولم يلقه نهو ارسال عند حذاق المدينين.

قد لقيه وسمع منه فيدلس عنه رواية ما لم يسمعه منه فذللك مقبول بسرط أن يكون
اللذي يدلس عنه ثقة. (६) الرابع: وقال آخرون: خحبر الملس لا يقبل إلا أن يورده على وجه مبين غير

سحتمل للإيهام، فإن أورده على ذلك قبل .
قال الخطيب: ( وهذا هو الصحيح عندنا ) (1)
وقال الحافظ ابن حجر- رحمه الله -: ( وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان
 وقال اللسيوطي - رحمه الله ـ: ( والصحيح التفصيل : فما رواه بلفظ محتمل لم الم الم يبين فيه السماع فمرسل لا يقبل، وما بين فيه كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا، وشبهها
(r) فمقبول يحتج به

ثم إن من عرف بالتدليس ولو فى حديث واحد حمل ذلك علي أحاديثه كلها

( الألفية ) وقال الخطيب البغدادى ـ رحمـه الله ــ : ( فإن قيل : لم إذا عرف تدليسه فـى بعض ححديث وجب حمل بحميع حديثه على ذلك؟ مع جواز ألا يكون كذلك؟ قلنا: لأن تدليسه الذي بان لنا صير ذلك هو الظاهر من حاله وسقط العمل بجميع
(1) كتاب الكفاية في علم الرواية (ص 1010) ه (Y) (Y) نزهة النظر هُرح نخبة الفكر فى مصطلح أهرل الأثر (صץ (Y) )
(r) تدريب الراوى ( : : Y - Y •

(0) نرح الفية العراتي (1) (1)/ .

أحاديثه مع جواز كونه صأدقًا في بعضهـا، فكذلك حال من عرن بالتدليسن ولو بحلـيث واحد ) (1)
فالذي عليه ( جمهرو أُمّة الحديث، والفقه، والأصول، الاحتجاج بما رواه
(المدلس الثقة ما صرح فيه بألسماع دون ما رواه بلفظ محتمل ( الا فلا يقبل خبر المدلس عندهم إلا إذا اورده على وجه مبين غير محتمل للإيهام




. بسبيله (
ومن حكى الاتفاق على رد رواية ما عنعنه المدلس فمحمول على اتفاق من لا




(1) كتاب الكفاية في علم الرواية (ص (O)A).
 (Y) كتاب الكفاية في علم الرواية (Y) (OIV).
. ( $0 / 1$ ) ( ()

 (V) نصب الراية لأحاديث الهداية (V/Y)

وقد قسم الحانظ ابن حجر - رحمد الش ـ المدلسين على خحمس مراتب (1")، وبين حكم كل مرتبة منها، والمراتب هي:
 (Y)
في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة.
(Y)

بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقًا ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي.


لكثرة تدليسهم على الضعفاء والماهيل كبقية بن الوليد. (0) من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع إلا أن يوثنق من كان ضعفه يسيرا كإين لهيعة.

حكم تلدليس الشيوخ :
قال ابن كثير - رحمه الله _: ( وأما القسمم الثاني من التدليس فهو الإتيان بإسم

 الرواية ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله اله أو أو أوهم


 وإنما قال أن أُمره أخفف، فأردت بيان الحكم فيه للفـائدة، وقد جزم أبو نصر ابن

(Y) اختصار علوم الحديث - مع الباعث الحثيث (ص Y \& ).

الصباغ " " في كتاب العدة:أن من فعل ذلك لكون من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمد ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره، وإن كان كان هو يعتقد فير فيه
 لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى . ${ }^{\text {(r) }}$ (
قال الحانظ ابن حجر في توله: ( وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول ) . قال: ( وفيه نظر، لأنه لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من من لا خبرة لـ لـ
 وكذا الحال في آبائهم، فتدليس الشيوخ دائر بين ما وصفنا. فمن أحاط علمكا بذلك

 ولأجل ذلك نهو درجات متعددة، قال السيوطي ـ رحمه اللـ ـ : ( وتختلف الحال
 روايته عن الضعفاء فهو شر/قسم ) (ڭ) وتال الحافظ ابن حجر: ( وقد يفعل ذلك-
تدليس البيوخ ـ لضعف بُّيخه وهو خيانة مُن تعمده ) (o).

 ضعيفا فهو خحيانة من تعمده.
 المعروف بابن الصباغ، أبو نصر، كان خيرا دينا درس بالثظامية أول ما فتحت، وكا وكان بيته


(0) تعريف أهل التقديس بمرأتب الموصوفين بالتدليس (ص (Y) (Y).

## أسبـــاب ذم المدلـ

 جملة منها حيث قال: ( والتدليس يشتـمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم المدلس وتوهينه:
(1) (1أحدها: إيهامه السماع من لم يسمع منه، وذلك مقارب الإخبار بالسماع

كمن لم يسمع منه.
(Y) والثانية: عدوله عن الكثف إلى الاحتمال وذلك خلاف موجب الوع

والامانة.
(r) والثالثة: إن المدلس إنما لم يبين من بينه وبين من روى عنه لعلمه بأنه لو

ثم ذكر أمرأ آخر يعتبر سببا رابعا لذم المدلس وهو ( أنه إنما لا يذكر من با بينه وبين من دلس عنه طلبً لتوهيم علو الاسناد، والأنفة من الرواية عمن حدئه، وذلك الكِ موجب العدالة ومقتضى الديانة، من التواضع في طلب العلم، وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه ه .

*     *         * 

(1) كتاب الكفاية في علم الرواية (ص • 10 - 011).

المبحث السادس
سبب كون الحديث المدلس من الضعيف المعتضد
صرح بعض الأثمة بقبول الحديث المدلس للاعتضاد، وبلوغه درجة الحبنن
 يكون نوته أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والاسناد المرسل،

وكذا المدلس إذا لم يعرف المذوف منه، صار حديشهم حسنكا لا لذاته ) (1) وقال عن تعريف الترمذى للحديث الحسن : ( وليس هو عند التحقيق عند الترمذى مقصورا على رواية المستور، بل يسترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، ، والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاططه، والمدلس إذا غنعن، وما وما فى اسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من تبيل الحسن بالشروط الثلالثة وهى:
 . الحديث أو نحوه من وجه آخخر فصاعدأ ) (r)
 لتدليس، أُو جهالة حال، يرتقي إلى الحسن بتعلد طرته ) (r) وعمل بعض الأئمة على تقوية حديث المدلس، فممن وتفت عليهم : الصافظ ابن الملقن (1)، وابن حجر (0)، والسيوطي (1) ـ رحمهم الهـ .
(1) (1) نزهة النظر سرح نخبة الفكر (ص Or - Or). (r) النكت على كتاب ابن الصـلا (r) (r) (r) (r)
 .IVV/I (




أُما سبب كونه ضعيفا معتضدا إن مقاصدهم فى التدليس مختلفة، لأنه يكون

 وربما لا نضعفه مطلقًا．ألما إذا كان الدافع للتدليس الاعراض عن التصريح براو
 فإن كان اعراضه عن رواة شديدي الضعف كأن يدلس عن الكذابين أو المتهمين أو الوضاعين أو المتروكين تفي تقوية ما عنعنه نظر لشدة الضعف．وإن كان تدان تدليسه عن
 وأعمالهم والله أعلم．
ويسترط لتقوية حديث المدلس أن لا يعرف الحذوف، فإن عرف الحذوف فانه يحكم له بالحكم المناسب الموافت للصناعة الحديئية وضـوابطها، ومن الأمثلة التي عنعن فيها بعض المدلسين وعرف المذلوف منها ما روى عن ابن معين أنه تال ： （كان ابن عيينة يدلس فيقول：عن الزهرى، فإذا قيل له：من دون الزهرى
 اكتبوا لا بارك الله لكم ）＂（1）
＊类＊
（1）التمهيد لا في الموطأ من المعاني والالمانيد（rリハ）．

## المبحث السابع

أمثلة لثقوية حليث المدلس

> المثال الأول:

 أذكر البلا إلا على طهارة.

تخريج الحليث :
رواه الإمام أبو داود (1)، والنسائي (r)، وابن ماجة (r)، والإلمام أحمد (t) "، وابين
 من طرت عن سعيد بن أبي عروبة عن تـادة عن اللحسن عن حضين بن المنذر أبي
(1) البسن (Yr/I) ( ككتأب الطهارة ) ( باب كرامية الكلام عند الحاجة ) بحديث رتم
(YVII) (Y)
(Y) السنن ( (YT/I ( .( $\mathrm{ro} \cdot \mathrm{O}$ ) . ( $1 \cdot 10$ ، r ( $)$
(0) الصحيح (1) (1) (1).




(•1) السنن الكبرى (1/ • 9) (كتاب الطهارة) (باب استجاب الطهر للذكر والقراءة).

ساسان عن المهاجر بن تنفذ ـ رضي الله عنه - مرفوعا.


اللفظ ) وقال الذهبي: ( على شرطهما ) .


البخاري لأبي ساسان ) ("
وردد الحديث في المستدرك من طريق عبد الأعلى عن سعببة، وهو شخريف،
 من طريق عبد الأعلى عن سعيد


 ساسان - قال الحافظ ابن حجر: ( ورواه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن
 وعبد الله بن المختار كلهم عن الحسن. وليست هذه العلة بقادحة فإن تـادة احفظهم
 علة أخرى وهي أن (سعيد) و (شيخه) و (شيخ شميخها وصفوا بالتدليس في الإسناد وقد عنعنوه، ولم أره في شيء من الطّ الطرق تصريهً من واحد منهم بالتحديث ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) نتائج الأنكار (r) (Y/ (Y) (r) } \\
& \text {. ( } 11 \text { - } 1 \text { ( } 10 \text { ( }
\end{aligned}
$$

 (0) نتأج الأنكار ( ( 0 ( $)$ ).

وتال الحانظ ابن حجر: ( رقد ابخبر رواية سعيد برواية هشام ) "(") ورواية مشام
 قتادة به.

فالاسناد ضعيف لعنعنة (تبادة) وشيخة ( الحسن )، لكنه يتقوى بالنواهاهد
 واللارتطني (N)، والبيهقي (ه)، من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت
 النبي

 واللفظ للبخارى.





. (V)
.(IVT/1) السنـ (A)

(1-) (بير جمل ) بالجيم بلفظ الجمل من الإبل: موضع بالمدينة فيه مال من أموالها. معجم البلدان (Y•AI).

وللحديث شواهد أخرى مورية عن :
. علقمة بن الفعواء ـ بفتع الفاء وسكون المعجمة والمد (Y)
. وجابر (Y)
(Y) والبراء .
(६) وعبد الله بن حنظلة.
(0) وأبيه حنظلة.
(7) وجابر بن سمرة.

وعبد الل بن عمرو بن العاص (V)
. وأبى هريرة ( ( 1 (
ذكرها الحافظ ابن حجر (") - رحمه الله ـ، وتال: ( وعذر من صحح الحليث

الحكم على الحديث :
اسناد حديث المهاجر بن تنفذ حسن لغيره بشاهده الصحيح المروى عن أبي
جهيم بن الحارث. المثال الداني:
 الجبين

(Y-A/) (Y) نتابُع الأفكار (Y) (Y)
(Y) تال العراقي فى ( سُرح الترمذى ) : ( اختلف في معني هذا الحديت، نقيل إن عرق
 القرطبي: وني حديث ابن مسعود ( موت المؤمن بعرق الجبين يسقى عليه البقية من

تقوى اسناده بما له من متابعة وشاهد.
تخريج الـلديث:
 من طريق يحيى بن سعيل عن المثني بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن
 قال الترمذى: ( هذا حديث حسن، وتد قال بعض أهل العلم: لا نعرف لقتادة

سماعً من عبد الله بن بريذة ).
= اللنوب فيخجازى بها عند الموت، أُ يشدد ليتمحصص عنه ذنوبه. هكذا ذكره فى التذكرة (ص (YY) ولم ينسبه اللى من أُخرجه من أمل الحديث. وتيل: إن عرت الجبين بكون
 لـ بذللك نحجل واستحياء من اللف تعالى، فيعرق بذلك جبينه، تال القرطبي فى (التذكرة) ثال بعض العلماء إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته ... تال العراتقي:

 الترمذى لأن نسخة ( المـمـودية ) نتتهي يباب ( ما جاء فى الأكال يوم إلفطر ثُبل
 الخخامس والثمانون.

.

( ) المسند ( ( ) (0) المستدرك ( (

قال الحافـظ ابن حجر: ( تلت: وهو عصريه وبلديه، كاهمها من أمل البصرة، ولو صـح أنه سمع منه فتـتادة مدلس معروف بالتدليس وفد روى هذا بصيغـة العنعنة) (11)

والل الحاكم: ( هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) . وقال الذهبي: ( على شُرطهما ). رقال المناوى: ( قال الحاكم صحيح على شرطهما وأقره الذهمبي ) (1) ولم أر

تصحيع الهاكم له.
واسناده ضعيف لأجل عنعنة تادة إلا أن خعفه ينجبر بالمتابعة والشاهد .
 يعقوب ثنا كهمس عن ابن بريدة عن أبيه مرفوعًا مثلل. واسناد هذه المتابعة حسن
 ( يوسف بن يعقوب ) هو السدوسي وهو صدوق (0) أيضا.


(1) النكت على كتاب اين الصلاح (Yq/I) (Y) (Y) فيض القدير شرح الجامع الصنير (Y) (Y/T).




(V) باء في المعجم الأوسط (V/६/Y) بتحقيق د. محمود الطححاذ: ( معلى بن راند (V)

السليمانية ـ تركيا. كما أبّت.

معشر زياد بن كليب عن أبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله مرنوعا مثله.
تال الطبراني : (لم يرو:هذا الحديث عن يونس إلا يزيد، ولا عن يزيد إلامعلى) .



- ورجاله ثقات ورجال الصحيح ( )

وتال الحافظ ابن حجر ـ عقب حكايته حخسين الترمذى لحديـث بريدة ـ:
(وإنما وصفه بالحسن لأن له شواهد من حديث عبد الله بن مسعود وغيره - رضى
(r) (الله عنهم - الا

وصحع الألباني (؛) ـ ـحفظه الله ـ حديث بريدة .
الـكم على الحلديث:
اسناد حديث بريدة - من طريق قتادة ـ حسن لغيره بالمتابعة والنـاهد.
(1) مجمع البحرين (ق لبا/ب) (كتاب الجنائز) (باب علامة موت المؤمن).
(Y) (Y) مجمع الزوائد ومنع الفُوائد (Yo/Y)
. (r90-rq६/) (r) (\%)
(६) صحتح سن ابن ماجه (Y\&O/ ).

# الفصل الثاني <br>  

ونيه ستة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف المرسل الخفي. . المبحث الثاني: ييان الطريق لمعرفة الارسال الخفي (Y) (\%) المبحث الثالث: الفرق بين ( الارسال الخفي ) و ( التدليس ). ( ) ( المبحث الرابع : حكم المرسل الخفي ( ( ) المبحث الخامس: سبب كون المرسل الخفي من الضميف المعتضد. (7) المبحث السادس : أمثلة لتقوية المرسل الخفي .


المبحث الأول
تعريف المرسل الطفي
الار رسال عند أهل العلم ثلاثة أنواع:
 النبي بالارسال ما سقط منه الصسابى (" ـ ـ كما هو المشهر فیى حد المرسل ـ وإنما المراد

- مطلق الانقطاع ( ${ }^{(r)}$
. النوع الثاني : الار (Y)
(r) النوع الثالث: الار رسال الخغئ

تعريف الارسال الظاهر:
 بحيث لا يشتبه ارساله باتصاله على أهل الحديث، كأن يروى ماللك ـ مثلاً - عن سعيد بن المسيب، وكحديث رواه النسائى (†") من رواية القاسم بن محمد عن ابن

(ابن مسعود ) (8)
(1) فى هذا التغبير نظر، والأولى أن يقال ما قال السخاوى ـ رحمه الش - : ( وليس المراد بـ

الفية الحليث (Y/Y/(Y). (Y) نرح ألفية العراتي (Y/Y) (Y)
 ( ( ) مرح ألفية العراتى (r• (r/r).

تعريف الإرسال الطفي:
قال ابن الصلاح - رحمه الله - فى تعريفه : ( ما عرف فيه الإرسال بمعرنة عدم السـماع من الراوى فيه أُ عدم اللقاء ) (1). تال : ( ومنه مـا كان الحكـم بارسـاله


 وتال العراتي - رحمه الله _ عند تعريفه للارسال الخفي : ( هو أن يروى عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاضره ولم يلقهه،
 وقال السيوطي - رحمه الله ـ: ( هو ما عرف ارساله لعدم اللقاء لمن روى عنه مع المعاصرة، أو لعدم السماع عمع ثبوت اللقاء، أو لعدم سـماع ذلك الخبّر بعينه مع
سماع غيره(0)

وفي جعل رواية الراوى عمبن سـع منه ما لم يسـع منه أرسالا خفيـِّ نظر عند بعض أهل العلم (7)، لأن مثل هذه الراوية تعتبر تدليسا عندهم.

*     *         * 


(Y) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والإيضاح (ص Y Y)
(Y) التقريب والتيسير - مع تدريب الراوى (Y-ه/Y). (Y).
( ) ( ) شرح ألفية العراتي (Y/V-Y/Y)
(0) ندريب الراوى شرح تقزيب النواوى (Y. O/Y).
(7) التقيد والإيضاح (ص : م) .

## المبحث الثاني

## بيان الطريق لمعرفة الارسال الخفي





 الأثمة الكبار، ويدرك بالاتساع فى الرواية، والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة
والادراك الدقيق ) (t+ .

 وحديتا، وقد كان نيخنا الحانظ المزى إمامً فى ذلك، وعجبك من العجب، فرحمد
. الهُ، وبل بالمغفرة ثراه )
وللخطيب البغدادى ـ رحمه الله تصنيف فى هذا النوع، تال ابن الصلا رحمه الله ـ: ( وللخطيب الحافظ فيه كتاب ( التفصيل لمبهم المراسيل )(8) . قال العلاتى ـ رحمه الله ـ ( ولم أقف عليه ) (o)
أْما طريق معرفته، فإنه يعرف بأحد الأمور (") الآتية :




(0) (0) جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص 157) 18). (T) (T) نرح الفية العراتي (r•V/Y) ذكرها جميعا.
(1) الأول: أنْ يعرف عدم اللقاء بين الرارى ومن روى عنه بنص بعض الأثمة على ذلك، أُ يعرن ذلك بوجه صححيح ومئال نص بعض الأئمة على عدم اللقّاء بين الرارى ومن زوى عنه الحجديث الذى رواه ابن ماجة (1) من طريق عمر بن عبد




 أنه قال : العوام لم يلق ابن أُبي أوفى.
 كأحاديث أُبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيم وهي فى السنن الأربعة، فقد روى الترمذى (o) أن عمرو بن مرة قال لأبي عبيدة: هل تذكر من عبد النّ شيئّه
قال: لا.
(Y) الثالث: أن يعرف علم سماءه منه لذلك الحلديث نقط وإن سمع منه غيره(1)، ،
(1) السنن (IYO/Y) حدبث رقم (YVY9) (كتاب الجهاد) (باب نضل الحزس ..).) . (


 (7) مثل هذه الراوية نعتبر بندليــا عند جــهـور أهل الحديث وهو الارلى للتفرتة بين التدليس والارسال الخفي، 'فيخص الارسال برواية الرارى عمن لم يسمع منه أبدا. التقيدي والايضاح (ص •م).

أما بنص إمام، أو باخباره عن نفسه بذلك في بعض طرق الحديث، أو نحو ذلك.

 (إن وليتموها أبا بكر نقوى أمين . قال العراتي : ( فهو منقطع في مي موضعين لان لأنه روي عن عبد الرزاق تال حدنتي النعمان بن أبى شيبة عن الثورى، وروي ـ أيضا ـ ـ عن

 ويشتبه ذلك على كثير من أهل الحليث، لأنه ربما كان الحكم للزائد، وربما كان الحكم للناتص والزائد وهم، فيكون من نوع المزيد في متصل الأسانيد ) (ال،
 (IEY/Y)

 نتوي أمين لا بخاف في الهُ لومة لاتم، ولذ وليتموها عليك فهاد مهتد، يقيمكم على صراط مستقيم. وتال: ( صـحيع على شرط الشيخين ) . ولم أر اللفظ الذى ذكره الحانظ العراتى: ( إن وليتموها أبا بكر نقوي أمين ) . وهو مذكود في حق عمر - رضي الش عنه. (Y) مرح ألفية العراقى (r-q/r).

المبحث الثالث
الفرق بين ( الارسال الطفي ) و ( الثدليس )
ألحق بعض الأئمة الارسال الخفي بالتدليس حيث إنهـا يشتركان في رواية ما



لم يسمعه منه، هذا هو التذليس فى الاسناد ) (1").
 الخففي برواية الراوى عمن لم يسمع منه، قال : ( والفرق بينه ـ أي الثدليس ـ ـ وبين

 عمن عاصنه ولم يثبت لقيه شيئا بصيغة محتملة فهو الارسال الخفي، ومنهم من
 الحذاق من الحدثين حيث قالل في موضع آخر: ( والذي يظهر من تصرفات الحذات

 قبيل المدلس (o) ) . وقال فى موضع ثالث: ( والفـرق بين المدلس والمرسل الخغفي

 (Y) تريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص (YO).

 (0) النكت على كتاب ابن الصلاح (0/TY/Y).

دتيق، حصل خريره بما ذكر هنا وهو أن التدليس بختص بمن روى عمن عرف





ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا؟ ) (r).

*     *         * 


(Y) نزمة النظر شرح نخبة الفكر (ص r٪) .

المبحث الرابع
حكــــم المرسـل الخــــي




الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبى أرفى ) .

 يعم المنقطع والمعضل أيضأ) .



 الشمس.
 (r)


 الثمس ). (T) (TIV/r) شرح مساني الآثار (7)


قال ابن حجر: ( وهو حديث حسن ) . حسنه مع أن رواية الحسن العرني عن ابن عباس من قبيل الارسال الخفي ـ قال الإمام أحمد: ( الحسسن العرني لم الم يسمع
 (وأخرجه الترمذى والطحاوى (r)

 الترمذى وابن حيان ) (').
(1) ( كتاب العلل ومعرفة الرجال ) للإمام أحمد (9/1 رتم Y9) نشره وعلق عليه
 (Y) (Y/Y/Y) (Y) (Y)
 ( ) (


 (YVYV) (YYM/1)

المبحث الثامس
سبب كون ( المرسن الخفي ) من الضعيف المعتضد
إن الارسال الخفي اللاي هو رواية الراوى عمن عالم طعنك في عـدالة الراوى، ولا إتهـامكا له بالكذب، وذلك لأن الراوى ربما يكـون ( جـــد سمع ذلك الخبر من جمباعة عن المعزي إليه الخبر، وصع عنده ووقر في نفبـــه
 ولغله يرويه فى المذاكرة التي ربما يئقل مـعهـا الاسناد بذكر الواسطة ويخف


الأسباب الكائنة فى معنى ما ذكرناه ) (1) "
فإذا جاء خبره من طريق أخرى ولو كانى
ذلك الخبر، لان تعدد طرقه مع تباين مخارجها يعدد معه تماثل الخطأ فيه، وتعمد الكذب له، فلاُجل ذلك كانْ ضعيفا معتضدأ. والله أعلم.
(1) التمهيد لها في الموطأ من المعاني والأسانيد (IVII).

المبحث السادس
أمثلة لتقوية المرسل الخفي
المال الأول:



قال ومالي لا أثرل ما آل رسول الشا

تخريج الـلديث:
 حدئنا عمر بن حفص حدثنا أبي عن الأعمس عن ابراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الأل بن مسعود ـ رضى الشأ عنه ـ مثله.

 ضعيف ولا يدرى به، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له
(1) ( النامصة ) التى نتشف النسعر من وجهها و ( المتمصسة ) التى تأمر من يفعل بها
 (Y) ( (الفلج ) بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، و ( المتفلجات ) أي النساء اللاتي



. (1A9/0)


أكثر عنهم كابراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السـمان، فإن روايته عن هذا الصنف

- محمولة على الاتصال ) (1)

غير أن الاسناد ضعيف لان أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شييا، روى الترمذى (†) عن عممرو بن مرة قال : سألث أبا عبيدة بن عبذ الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ فــال: لا. وتال ابن أبي حاتم: (قال أبي: أبو عبيدة بن
 وتال ابن حبان: ( أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروى عن أبيه ولم يسمع
 إلا أن خهعفه منجبر بما له من متابعات ومُاهد في الصحيحين وغيرهما.

(Y) (Y\&/Y) (Yمان الاعتدال (Y)
(Y) المنن (Y/I) ( (Y (Y) (Y) الطهارة ) (باب الاستتجاء بالهجرين ).
(Y) الماسيل (ص (YOV) ( ) ( ألقات )




المسبوسمة.
 ( المسن ( (

(YVAY)

والنسائي (1)، وابن ماجة (r)، والإمام أحمد (r)"، والدارمي (®)، والحميدى (ه)، وأبو يعلى (7)، والبغوى (V) ، كلهم من طريق علقـمـة عن ابن مسـعود قال : لعن الله الواشممات، والمتوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقـال لها أم يعقوب نجاءت نقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فتال: ومالي لا ألمن من لعن رسول الله

للبخارى.
ومن شواهده ه ارواه الإمام البخارى(A)، ومسلم"(9)، وأبو داود(•")، والترمذى(11"،
( السنن (1)


( ( ) السن ) ( 1 (
(0) المسند (0\%/l) حليث رقم (9V).

(V)


. (Y|Y£)


 والمستوصلة والوانمة والمستوشمة) حديث رقم (YYAY) .



والمستونمة. واللفظ للإمام مسلم.
الحكم على الحديث:
اسناد حديث ابن مسعود من طريق أبي عبيدة حسن لغيره، بالمتابعات واللنواهذل، ومتن الحديث صحيح متفق على صحته. المثال الثانى
روى الحسن البصرى عن أبي موسى الأثبعرى ـ رضى اللّ عنه ـ ـالل : تآل







 (l9AV)
.(Y/Y) (Y) المسند (Y)

 (0) ( المراسيل (ص (PV).
 الاكمال (0\&/1) وذكر جماعة ومنهم ( أسيد بن المتشمس ) ـ بضم الميم ونتح المثباة=

تقوى هذا الحليث بما ببت فى الصحيح من حليث أبي بكرة - رضى الله عنه ـ.
تخريج الحلديث:
رواه النسائي (")، وابن ماجة (")، من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروة - وفي رواية النسائي عن سعيد فقط ـ عن قتادة عن الحسن


وفى تصحيح هذا الاسناد نظر، للأمور الآتية :
( ( ( الأول: : فى اسناده ( قتادة ) وهو مدلس، وتد عنعنه.

(\%) الـالث: صوب المزى روايته بدون ذكر قتادة، وهو ما رواه الإمام النساتي (Y) - رححمه الله - من طريت يزيد بن هارون عن سليـمان التيمي عن الحسن عن أبي

قال المزى: ( والصواب الأول ) (0) يعني طريق يزيد بن هارون هذا وللحديث طريق ثالث (1) عن الحسن رواه النسائي ـ أيضأ ـ من طريق اسماعيل
=
.
. (IYE/V) (1)

بسيفيهما) .
(




ابن عليـه عن يونس عن الحـسن عن أبي مـوسى الأشـعـرى ـ رضى اللش عنه ــ مرنوع.
واسناده ضعيف ــ أيضا ـ للانقطاع بين ( الحسن ) و ( أبى موسى )، إلا أن
ضعفه ينجبر بحديث أبي بكرة.
تخريج حديث أبي بكرة:
 الأحنف بن قيس تال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال : أين تريدّه

 المقتول ؟ تال: إنه كان حريصا على تتل صاحمبا

الـكم على الحديث:
اسناد حديث أبي موسي حسن لغيره بحديث أبي بكرة - رضي اللش عنهما .

 الفتن ) ( باب إذا التقى المبلمان ... ) (
 (Y) بسيفبهما )
 القتال في الفتتة ). . (IYolV) ( ) السن ( )

# الباب الخامس تقوية الأحاديث الضعيفة بسبب الجهل بعدالة أحد رواتها 

ونيه تمهيد وثلالةّ فصول:

- الفصل الأول: تقوية حديث مجهرل العين (Y)
(Y) الفصل الاني: تقرية حليث مجهول الهال (Y)
( ( ) الفصل الالث: تقوية الحديث الذي في اسناده مبهم لم يسم.


> تـهـيـد
> فـى أقســام المجهــولين
> البههول عند بعض المدثين ينقسم إلى: ( ) مجهول العدالة ظاهرك وباطنً.
> • مجهول العدالة باطنً وهو عدل في الظاهر وهو المستو (Y)

ومذا تقسيم ابن الصلاح (1) ـ رحمه اللّ ـ، والمراد بالعدالة الظاهرة ( ما يعلم
 يرجع فيها إلى أتوال المزكين ) (r)
مناقشة حول اشتراط العدالة الباطنة:
 دليل عليه، قال: ( إعلم أنهم نـرطوا فى الراوى كـرنه عدلا"، ثم رسـمـوا العـدالة
 فالوا: يكفى تعديل الثقة لغيره بقوله عدل أو ثقة مثلاً، ومعناه اخباره أنه علم منه اتيانه
 لفعله وتركه، وهذه المناهدة أمر ظاهر. وأما معرفة باطنه فلا يعلمها إلا الله، فالمزكي غايته كالمعدل بلا زيادة، فسرط العدالة الباطنة شرط لا دليل عليه ) (8). وتال:
(Y) التقبيد والإيضاح نرح مقدمة ابن الصـلاح (ص (Y) (Y) شرح ألفية العراتى
( (rүq/)
( (צ) توضيح الآنكار لمعاني ننقيح الانظار (19Y/Y).
(ولعلهم لU سموا العدالة عن غير نزكية عدالة ظاهرة، سنموا ما كان عن تزكية عدالة
باطنة تسامخا، وللتفرة بين الأمرين. والل أعلم) (1)
 بتزكية علماء الجرح والتعديل للزاوي، ولا علاقة لل باطاطن الراوي الذي لا لا يعلمه إلا الله، ولا مشاحة فى الاحطلاح كما هُو معلوم. والد أعلم. تقسيم الحالظ ابن ححجر للمـجهولين:
وجعل الحانظ ابن حجر ـ رحمـه الله ـ المههول قسمين، نجعل (مجهول


العين) في المرتبة التاسعة. ولم يذكر ( مجهول العدالة ظاهرم وباطن؟ ) . تقسيم آخر للمـجهولين:
وهناللك تقسيم آخر للفمجهولين ذكره السخاوى ـ رحمه الله ـ ـ حيث تالل:
 والعين بقط كعن الثقة، أُو عن رجل من الصحابة. والحال فقط كمن روى عـن * اثنان نصاعدل ولم يوثق (r)

الثقسيم الختّار :

والمُتار فني هذه الأقسام تقسيم الحافظ ابن حجر ه ر رحمه الله .
حكم رواية مجهول العداللة ظاهراز وباطنك:
إن للعلمـاء في حكم رواية مـجهول العدالة ظاهرا وباطنُ ثلانة أقوالٍ ذكزها
(1) توضيح الأنكار لماني تنقيح الأنظار (19Y/Y).
( (ص) (r) $_{\text {( }}^{\text {( }}$
(Y) نتح المغثت نُرح ألفية الحهيث (Y) (Y)/ (Y).

$$
\begin{aligned}
& \text { السيوطي (") - رحمه الله ـ، والأقوال هي : } \\
& \text {. لا تقبل روايته عند الجمامير (1) } \\
& \text { (Y) وتيل تقبل مطلقًا. }
\end{aligned}
$$

(r) وقيل: إن كان من روى عنه فيهم من لا يروى إلا عن عدل تبل وإلا


 من الأقوال المتقدمة لا يعارض تول جماهير العلماء، لأنهم إذا بُتت عدالته قبلوه،

 المباحث الخاصة لكل واحد منهـا ـ إن شاء الله ــ ـ ــ

*     *         * 

(1) تدريب الراوى ( 1 ( 1 (
(Y) (Y) توضيح الأنكار لمعاني تنقيح الأنظار (IGY/Y) (Y)


# الفصل الأول تقوية حديث مجهول العين 

وفيه ستة مباحث:
(1) المبحث الأول: تعريف مجهول العين.

- المبحث الثانى: حكم حديث مجهول العين (Y)
(Y) المبحث الثالث: مدار ثلبوت الجهالة وارتفاعها.
( ) ( ) المبحث الرابع: ارتفاع الجهالة لا يعنى ثبوت العدالة.
(0) المبـحث المـامس: من أتـوال العلمـاء فى أن حـديث مجهول العين ضعيف

يتقوى.
(7) المبحث السادس : أمثلة لتقوية حديث مجهول العين.


المبحث الأول
تعريف مجهول العين
الجهول لغة:
البهول اسم مفعول من الجهالة، والجهل : نميض العلم، وقد جهله فلان جهلاً


 والجهل هنا هو خلو النفس من العلم بعدالة الراوى وتونيـــه، أو بضـعـفـ

وبخريحها.
مجهول العين اصطلاهطا:
 الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم نى نفسه، ولا عرنه العلماء بها به، ومن لم (2) ${ }^{\text {(2) }}$ و(عبد الل بن أغر الهمدانى ) (0) و ( الهيثم بن حنش ) (1) "....كلهم لم يرو
(1YQ/ID) (1)
( المفردات فَي غريب القرآن (ص Y (Y)


 (£) هو جبار بن القاسم الطاتي، روى عن ابن عباس، روى غن أبو اسحاق الهمدلاني.
 (o) قال ابن حبان: عبد الله بن الأغر يروى عن ابين مسعود، روى عنه أيو اسحاق اللبيعي. الثقات (1/10). (1) هو النخعي، كوفي، روى عن ابن عمر، روى عنه أبو اسحان الهمداني وسلمة بن =

عنهم غير أبي اسحق السبيني ) (") والهيثم بن حنش روى عنه أبو اسحاق السبيعي
 وتال العراتي - رحمه الله - فى تعريفه بمهول العين : ( هو من لم يرو عنه إلا راو واحــد ) (؟). ويششكل على مــل هذا التـعـريف وجـود عـدد من الرواة في الصسحيحين ليس لهم إلا راو واحد، ولأجل ذلك قال ابن الصلاح: ( تمد نحرج البشارى في صحيحه حذيث جـماعة ليس لهم غير رإر واحدد، منهم ( مرداس الأسلمي ) لم يرو عنه غير تيس بن أبي حازم. وكذلك خرج مسلم حدينث توم لا راوي لهم غير واحد، منهم ( ربيعة بن كعب الأسلمي ) لم يرو عنه غيرأبي سنلمة
(0) ( ${ }^{\text {(0) }}$

واعترض النووى ـ رحمه الله ـ على كلام ابن الصلاح هنا بقوله : ( ولا يصح الرد عليه ـ يعني كلام الخطيب المتقدم ـ بمرداس وربيعة فانهما صحابيان مشهوزان
(7) (الصحابة كلهم عدول (الم

لكن يبقى الاشكال فيـمن روى له الشيخان أو احدهما وليس له إلا راِو وايٌد وليس بصسحابي، نـإن مـيل هؤلاء الرواة لا يحكم عليهـم بالجهـالة، ركمن روى له البخارىى ولم يرو عنه إلا راِو واحل: ( جويرية بن قدامة تفرد عنه أبو جمبرة نصر بن
= كهيل. الجرح والتعديل (1) (1) الثقات (0/V/0) ). (1) كتاب الكفابة في علم الرُراية (ص 1 (Y9) ).
(V) الجرح والتعديل (Y/9)
( r ( الثقات (

(0) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص (1) (1) (1) .
(7) تدريب الراوى (TIN/I).

عمران الضبعي، وكذلك زياد بن رباح المدني تفرد عنه مالك، وكذلك الوليد بن عبد الرحمن الجارودى تفرد عنه ابنه المنذر بن الوليد. ومن ذلك عـلك عند مسلم: جابر
 . المقصرة ـ تفرد عنه عامر بن سعد ) -

 فى تعريفه أيضا: ( من لم يرو عنه غير واحد، ولم يوثنق ) (r) وقد أفرد بعض أثمـة الحـديث الرواة الذين لم يرو عن أحـدهم إلا راو واحـد

 أو أحدهما حيث قال : ( إذا مشينا على ما ذكره النورى أن هذا لا لا يؤثر في الصـي الصابة فينبغي أنن يمثل بمن خرج له البخارى أو مسلم عن غير الصحابة، ولم يرو عنه إلا رار واحد، وقد جمعتهم في جزء مفرد (o) ${ }^{\text {(o }}$

*     *         * 

(1) التقيد والايضاح (ص 1r7).

مثلهم، أو ضسف، أو مجهول لا يعرف ).
(Y) تقريب التهذيب (ص •) (1).
 (المنفردات والوحدان ) للإمام مسلم رهو مطبوع بتحقيق د. عبد النفار سليمان البندارى والسعيد بن بسيوني زغلول.


المبحث الثاني
حكم حديث مجهول العين
ذكر العلماء في حكم رواية من كان مجهول العين خمسة أقوال:

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الأول: عدم تبول روايثه. } \\
& \text { (Y) الثاني : تبول روايته. }
\end{aligned}
$$


( ( ) الرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد، أو النجدة قبل ولالا نلا
(0) الخامس: إن زكاه أحد ألمة الجرح والتعليل قبل والٍا فلا

القول الألم : علم تبول روايته.
 اللا - في (الألفية ) (1) بقوله:
( مجهول عين من له راو نقط * * * * . ورده الأككر، والقسم الوسط ).
( مجهـول حـال باطن وظاهر * * * * . وحكمه الرد لدى الجمهاهـر).





(1) (1) شرح ألفية العراتي (1)




الرد، ونحوه تول ابن المواق لا خحلاف أعلمه بين أُمة الحديث في رد البههول اللي
 القول الثاني: قبول روايته.
وهو قول ( من لم يشترط في الراوى مـزيد؟ على الإسلام، وعزاه ابن المواق

. أكثر من واحد، بل تبلوا الجهول على الاطلاق ) (r)
 الراوى تعديل له ) (r). وقال النورى: ( احتج به كثيرون من المققين ) (8) القرل الثالث: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروى إلا عن عدل قبل وإلا فلا. ذكره السخاوى ـ رحمـه الله ـ ولم يعزه لأحد من الأئمة وإنما الما اكتفى فيه بقوله: ( وقيد بعضـهم القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروى إلا عن . ${ }^{(0)}$
القول الرابع: إن كان مشهورً فى غير العلم بالزهد أو النجدة فبل وإلا فلا.



(1) نتح المغيث نرح آلفية الهديث (YY/I)
(Y) نتح المغيت شرح ألفية الهديث (Y) (Y/ (Y)
(Y) فتح المغيث شرح ألفية الهديث (Y) (Y)

 (7) السامي النابجي مولامم أبو يحى البصرى الزاهد. مات سنة ثلالثين ومائة. وقيل غير


بالأدب والصناعـة ونحوهنا نأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهى كانية من باب
أرلى (
وتول ابن عبد البر ذكره ابن الصطلاح بقوله: ( بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة قال : كل من لم يرو عنه إلا رجل واحد فهر فهو عند يكون رجلاً مسهورً فى غير حمل العلم كاستهار مالك بن دينار بالزهذ، وعمرو بن
(N) (N) معدى كرب بالنجدة

القول الطامس: إن زكاه أحد أثمة الجرح والتعديل قبل وإلا فلا.

 إلا واحد من عرفت ثقته وأمانته )

 الله ـ: ( الختاره ابن القطان وصحححه شيـخنا، وعليه تتمشنى تخريج الشُيخين في

القول الختار :
والمختـار من هذه الأتوال القـول الأول الذي يقـر عـد تبول رواية من كان
(1) نتح المغيت سرح ألفية الححذيث (Y/X/1) ولم أقف عليه ني ( التمهيد ) (Y) مقدمة اين الصلاح - بع التقيد والايضاح (ص • • (Y) (r) مثلهم، أو ضعف، أُ مجهول لا يعرف ).
 (0) فتح المغيث نرح الفية إلحديث ((19/1)
 والقول الثالث والخامس لا يعارضــ لأن فيهــا تعــديلاً وتزكبـة للراوي وذلك يخرجه من الجهالة.

*     *         * 

(1) شرح ألفية الحليث (rY/I).

المبحث الثالث
ملار ثبوت الجهالة وارتفاعها
للمحدثين اعتبارات مختلفة فى اطلاق الجهالة على أحد الرواة، فتارة يتقيدون بالراوة عنه، وتارة ينظرون إلي ابثتهار الراوي بين العلماء وكثرة حديثه، وتد ذهب
 تخرج الراوى عن حـد الجهـالة. وتال الدارقطني - رحـمـه الله ـ : ( وأهمل العلم بالحليث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم

 أرتفع عنه اسم الجهالة وصار حينبذ معروفا، فأما من لم يرو عنه إلا رجل وإلحد انفرد بخبر وجب التوتـف عن خبره ذلك حتى يوافقـه غيره. والله أعلم) (r) الّا
 كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلمـاء به، ومن لم يعرف


يروى عن الرجل اثنان فصاعدك من المثهورين بالعلم ) (0).

فى حمل العلم ) (7)
(1) (Y) شرح ألفية العراتي (roll).
(Y) في الاصل ( (Y) رواته ).
. (IV\&/Y) المبن (Y)

(1) كتاب الكفاية فى علم الرأوية (ص 100) (10).
(T) (T) مهاسن الاصطلاح (ص (TM).

وقال ابن الصلاح - رحمه الله ــ: ( ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت
 فارتفاع الجهالة العينية عند ابن الصلاح مقيد برواية عدلين، وأطلت الذهلي
 الخطيب البغداي ـ رحمه الله ـ بشهرتهما في طلب العلم، ويرى البلقيني ـ رحمد الله _ الاكتفاء برواية واحد إذا كان مشهورا في حمل العلم. وهنالك من ينظر إلى اشتهار الراوي بين العلماء وإلى كثرة حديئه ولا يتقيد بعدد الرواة الذين رووا عنه، فقد أُطلت جهماعة (†) من اليـدثين الجهـالة على رواة روى عنهم عدد من الرواة بسبب عدم انتهار هؤلاء بين العلماءء قال ابن رجب رحــه الله ـ عقب حكايته تول أبي حـاتم في ( عبـد الرحـمن بن وعلة ) أنه
 وتـال ابن الصـلاح - رحـمـه الله ـ في ( النوع اللسـابع والأربعين ) وهو في (معرنة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم - رضي اللّ عنهم ) : ( بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة مالل: كل من لم الم يرو
 العلم كاشتهار ماللك بن دينار بالزهد، وعمرو بن معدي كرب بالنجدة )(a)
(1) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والإيضاح (ص IYY).



 (0) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والإيضاح (ص (ZYY) .

وأطلف أبو حاتم الرازى - رححمه اللة ـ على بعض الصحخابة لفظ الجهـالة؛ يريد
 الله ـ عقب تول أبي حاتم في ( مدلاج بن عمرو السلمي ) أنه مجهول (1)، مال ابن حجر: ( ركذا هو فى كتاب ابن أبي حاتم فى جماعة من الصنحابة فى الافراد من حرف الميم، وكذا يصنع أبو حاتم في جـماعة من الصحابة يطلت عليهم المم الجهالة، لا يريد جههالة اللعذالة وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو ير عنهـم أثمـة

التابعين"
وتال: ( ولو ذهبت أُسرد من ذكره في الصسحابة لطال الشرح، لابنيـما وهذا


 ذكرها ابن حجان في ( الثقات ) (2)، ومد قال ابن القطان: إن الراوى إذا وثق زالت
 الجوزى حيث قال : ( قال ابن الجوزى فى ( التحقيق ) متى كان الإنسان ثقة فينبغي أن يقبل توله وكيف يقال عن الثقة مجهول ؟ واشتراط المددثين أن يروى عنه أثنان


(Y) الإستيعاب (Y/Y

تميز الصحابة (YV/Y) رقم (VA०Q).
. ( $r$ £ $\varepsilon / 0$ ) ( $\varepsilon$ )
(0) ( اللبدر المنير فى تخريج الأحاديث والآثار الواتعة فى النرح الكبير ) (ح 77 \&) رسالة ماجستير للباحث/ جمال محمد السبد.

ولأجل هذه الأُقوال المتعددة لا يكتفى باطلاق الجهالة على راو حتى تعرف


والذي علبه جمهرو الحدثين أن جهالة العين ترتفع برواية عدلين نصاعداعدا، وارتفاعها هل تببت به العدالتّ والجواب عن ذلك فى المبحث الآتي إن نشاء الله.

\author{

*     *         * 

}
(1) نصب الراية (Y)/\&).

المبحث الرابع
ارتفاع الجهالة لا يعنى ثبوت العدالة
 فصاعداً من الثقات المشهورين بالعلم، ورواية الثقة عن البهرول تقويه بارتفاع جهالة


 معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه ) (1).


قال: ( أي لعمرى ).
والجهالة المرتفعة برواية الالثنين مي الجهالة العينية كما قال السخاوى ـ رـي ريمهـ
 الراوى أن يروى عنه الثان نصاغدا منا من المنهورين بالعلم ) (1)

 محمد بن يحيى (؟) تال: :سمعت أبي يقول: إذا روى عن الجدث رجـالان ارتفع
(1) الجرح والتعليل (r)/ra).
 نى علم الرواية (ص 10-10).




عنه اسم الجهالة تال الخطيب: ( تلت: إلا أنه لا يثبت لل حكم العدالة بروايتهـمـا
 وتوفيقه ) (1).


 لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلا ولا خلا خبراً عن صدقه، بل يروى عنه لأغراض يقصدها، كيف وتد وجد جمانـاعة من العدول الثقات رووا عن توم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهـم مع علمهم بأنها غير مرضبن، وفى بعضها شهلوا عليهم بالكذب في الرواية ربفساد الآراء والمذاهب)(r). ثم ذكر بعض من روى عمن أمسك عن بيان حاله مع علمه بأنها غير مرضية .
 والنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته، نعم إن كثرة رواية الثقات عن النـين تقوى حسن الظن فيه، وأما الجماهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضععفاء نهم متروكون كما قال ابن حبان على الأحورال كلها ) (r)

 برواية عدلين حتى يوثقف أحد من أمّمة الجرح والثتعديل
(1) كتاب الكماية في علم الرواية (ص 100).
(Y) كتاب الكفاية نى علم الرواية (ص •10).



المبحث الخلمس
من أقوال العلماء فى أن حديث مجهول العين
ضعيف يتقوى
 بتعدد طرقه، وتباين مخارجها. 'نإنه يتقوى عندهم بمثله أو بما هو أعلى منه، قال

الإمام اللارتطني - رحمه الله :
( وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معرون، وإنما







 التى تصلح للقبول والاحتجاج فالاخذ بها ولا عبرة بالرواية الشديدة الضسفن.


 أن المرسل ضعفه الأنمة للجهل بالساتط في الإسناد، وجهالته هذه تشملُ جهالة
(1) في الأصل ( رواته ).
(IV\&/Y) (Y) السنن (Y)

العين وجهالة الحال معا، فالساتط مجهول الحال ومجهول العين بل مجهول الاسم واسم الأب والنسبة ومع كل مذه الجهالات قواه المدثون عند تعدد طرقه، والذي يظهر لي أن بعض مذه الجهالات ربما لا توجد في خبر مجهول العين، لأنه ربما يعرف اسـه واسم أبيه ونسبه والراوى عنه نقبوله للتقويه والاعتضاد ـ من هـ مذه الناحية ـ أولى من قبول المرسل لها. والش أعلم.

المبحث السادس
أمثلة لتقوية حديث مـجهول العين
عن عياض ـ يعني ابن هلال ـ قال : قلت لأبى سعيد: أحدنا يصلى فلا يلرى
 فليسجد سجدتين وهو جالنس.

تخريج الحديث:

 طريت يحيى بن أبيى كثير غن عياض قال : تلت لأبى سعيد: أحدنا يصلى فالا يذرى


$$
.(1 \cdot r 9)
$$

(Y) السنن (Y\&r/Y) ( كبـاب الصلاة ) ( باب ما جاء ني الرجل يصلى فبنشك .. ) حليث (ヶ१7).
(
( ) السنن (1 ( (

$$
(I Y \cdot \varepsilon)
$$


( ( المصنف (Y)


(1) (1) شرح معاني الآثار (1) (1) (1)
( 1 ( المستلرك فى موضعين (1/

 قال الترمذى : ( حديث أبي سعيد حديث حسن، والريا والد روي هذا الحديث عن

أبى سعيد من غير مذا الوجه ).
وتال الهاكم: ( هذا حـيث الريث صحيع على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) .
وقال الذمبي : ( على شرطهما ).



 يعلله لاجماع يحى بن أبى كثير على اقامة هذا الإسناد عنه، ومتابعة حرب بن بن شداد فيه، كذلك رواه مشام بن أبى عبد اللخ الدستوائي، وعلي بن المبارك، ومعمر

بن رامد، وغيرمم عن يحیى بن أبي كثير ).

 حربا معمر، وهشام الدستوائي، وعلى بن المبارك ).



 وهم ). وقال الحانظ ابن حجر - رحمه الشا ـ : ( وكذا رجح تسميتث عياض بن

أبو حاتم الرازى (r)
 عكرمة بن عمـار حبث تالل: ملال بن عياض، وهو عياض بن هلال ) . تال





 خلاف آخر، وقد جعل الإمام علي بن المديني عياض بن أبي زهير غير غياض
 كثير، وزيد بن أسلم ) .

 بن أبي كثير روى عنهما جمميعا، لكن امتاز ابن أبي زهير برواية زيد بن أُسلم عنه
(1) لم أر ترجيهه ني المنفردات والوحدان (ص 109)، والمذكور فيه حكايته للاسمبين
 (Y) تهذيب التهذيب (Y/ (Y/A). (Y) الجرح والتعديل (Y) (Y/A/T)
 () (خرجت مذه الأخبار في كتاب الكبير ) ).


أيضاك، ويشبه أن يكون تول من قال عياض بن عبد الله أراد به ابن أبي زمير، ويكون أبو زهير كنية عبد الله. والل أعلم ) .



 وتال عن عياض بن هلال: مجهول من الثالثــة، تفرد يحيى بن أبي كثير بالروالـي عنه ) (0) فهو مجهول العين. وقال الذمبي عنه: ( لا يعرف، ما عا علمت روى عنه
 ولم يذكر فيه جرحط ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان فى ( الثقات ) (N) ولم يوافقه

و ( عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ) الذي ذكره الحاكم ـ رحمد
 بن أبي كثير عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح (•1"، وهذا يوكــد أن





(Y) ميزان الاعتدال (Y/V/Y) (Y) (Y) (Y)
( (\&.A/ף) (V)
(Y70/0) (A)


(عياضا) المذكو في اسناد هذا الحليث هو عياض بن هلال البههول الغين، وعليه فإن اسناد هذا الحديث ضعيف لذلك، إلا أن ضعفه ينجبر بماله من متابعة مروية عن
( عطاء بن يسار )
حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيل :





 . (ovi)



رقم (OM). (OM).

(Y) المصنف (Y/Y).
(V) المنتقى (ص (V) حديث رتم (V)
. (AV, AE, (Ar g VY/r)





ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خحمسا سـفعن له صلاته، رإن كان صلى اتمامع لأربع كانتا ترغيما للنيطان ) ـ واللفظ لالِمام مسلم.

 و ( سلسلة الأحاديث الصحيحة ) )

الله ـ للحديث من طريق عياض بن هلال :


 الحكم على المديث:
حديث أبي سـعيد الخدرى ـ رضى اللا عنه - من طريق عياض بن هلال حسن لغيره بمتابعة عطاء بن يسار لـ . والل أعلم. المثال الثاني : ترتية حديث مجهول العين بشاهلين.


حماما فقال : شيطان يتبع شيطانًا
تقوى بشاهد ضعيف عن عثمان، وآخر حسن لذاته عن أنس.
تخريج الحديث:
رواه ابن ماجة (0) من طريق أبي نصر محمد بن خلف العسقلاني ثنا رواد بن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1Y\&/1) (1) حديث رقم (19 ) }
\end{aligned}
$$

 (0) السنن (IYYQ/Y) حديث رتم (YYTV).
 بمثله.

تال البوصيرى: ( هذا اسناد ضعيف، أبو سعد مـجهول، ورواد بن الجراح
مختلف فيه ) (r
اسناده ضعيف ـ كما قال ـ رحمه الله ـ حيث تتابع الأثمة على وضف ألمي سعد الساعدى بالجهالة - وهي جهالة عينية ـ قال أبو حاتم: ( هو مجهول لم يرو عنه غير رواد ) (r) وقال ابن عبد البر: ( أبو سعد الساعدى روى عن أنس بن مالكّ،

 الذهبـي: ( ليس بعـمــدة ) (0) وتال الحانظ ابن حجر: ( صدوت الختلط بآخحره (v)

تخريج حديث عثمان بن عفان :
رواه ابن ماجة (^) من طُريق هشام بن عمار ثنا يحيى بن سليم الطاتُفى ثنا ابن جريج عن الحسن بن أبي الحسن عن عئمان بن عفـان إن رمول الله
(1) في الأحل ( أبو ساعد ) ولم أْف عليه، وفي حخفة الأنراف (1) . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (Y) (Y (Y) (Y)




تقريب التهذيب (ص \& (V)


رجلاً وراء حمامة نقال: شيطان يتبع شيطانة.
قال البوصيرى: ( مذا اسناد رجاله ثقات، وهو منقطع، الحسن لم يسمع من
عثمان شيهاً إنما رآه روية ) ("'.


 وأما ســاع الحسن البصرى من عثـمان فالصحيح أنه سـمع منه كما قال الذمبي: ( حضر الجمعة مع عئمان، وسمعه يخطب ) (!). وأورد لذلك عدداً من

الروايات.
تخريج حديث أبي هريرة:

طرق إلى حماد بن سلمة عن محمد بن عـرو عن أبى سلمة عن أبي هريرة أن

تال البوصيرى: ( هذا اسناد صحيح رجاله ثقات ) (9). والظاهر أن اسناده فى
(1) (1) مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة (Y\&\&/\&).

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) تقريب التهذيب (ص عרץ) (r) } \\
& \text { (r) تقريب التهذيب (ص (r) (r). } \\
& \text {. ( ) ( ) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \mathrm{C} \text { ( } \mathrm{K} \text { ( } \\
& \text { ( السنن الكبرى (19/1) ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - rro - }
\end{aligned}
$$

مرتبة الحسن لذاته لأجل :محمد بن عمرو نقد قال فيه الحانظ ابن حجر: (ومحمد صـدوت في حـفظه شيء، وحـييــه فى مرتبـة الحسن ) (") وحسنه الشنيخ

الألباني ${ }^{\text {(r) }}$
وتال العـلأي عقب ذكره لحديث أبي هريرة: ( وللحديث طريقـان آنخران
رواهما ابن ماجة، وينتهي بمجموع ذللث اللى درجة الصحة القـوية ) (r). الحكم على الحديث:
المناد حديث أنس حسن لغـي
حديث أنس، وعثمان، وأبي هريرة ـ يصبح الحديث صحيحا لغيره. والث أعلم. والحديث يصلح مثالاً لترقية الحسن لغيره لمربة الصحيح لغيره، ومثالزا علي ألْ وجود أكثر من سبب من أنباب الضعف الغتمل لا يمنع من تقرية الحديث .
$\qquad$
( ( أجوبة عن أحاديث ونعت نى مصايح السنة ورصفت بالوضع (Y) (Y) ( $(Y)$


# الفصل الثاني <br> تقويـة حديـث مجهـول الحـال 

> وفيه خمسة مباحث:
> ( ( المبحث الأول: تعريف مجهول الحال.
> (Y) المبحث الثاني: حكم حديث مجهول الحال.
 ( ( ) المبحث الرابع: مبب كون حديث ( مجهول الحال ) من الضعيف المعتضد. ( ( ) المبحث المامس : أمثلة لتقوبة حديث مجهول الحال.

المبحث الأول
تعريف مجههول الحال
أطلق المحدثون (مجهول الحال) على صنفين من الرواة:










 وكذا إذا نقلا ولم يترجح أحدهما ) (1).
(1) كتاب الومم والإيهام (INoV/N) ( باب ذكر أحاديث أعلها برجال ونيها من هو مثلهم، أو ضعف، أو مجهول لا يعرن ). . (r) (r)
(r) (r) (


 ألفية الحديث ) للسخاوى.

المبحث الثاني
حكم رواية مجهول الـلال
للعلماء في تبول روايته وردها أربعة أقوال:
(1) القول الأول: الاحتباج بروايته.
(Y) القول الثاني: عدم الاحتجاج بروايتها
(Y) القول الثالث: الاختجاج بروايته إذا لم يأت بـا با ينكر عليه .
( ) ( ) القول الرابع : الثوتف في روليته.
القول الأول: الاحتجاج بروايثه:

 العدالة ظاهركَ وباطنا، وهو قول بعض الشالمعيين، وبه تطع منهم الإمام سليمّ بـن أيوب



(1) أبو الفتح؛ دخل بغداد في حدلثّه فانتغل بالنحر واللنة، وسافر إلى الشام ورإط لنشر العلم والمرفة، وكان نقيها أُروليا. مات سنة سبع وأربعين وأربعمائة. طبقات الثـانيبة
للاسنوى (YVoll - YYM).




(7) الخلاصة في أهول الحلئ (ص •9) .

وذكر ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ إن هلا الرأي هو اللي عليه العمل فى كثير



. أعلم ) (1)
وقال الحانظ ابن حجر - رحمه اللـ ـ: ( وتد تبل روايته جماعة بغير قيد (٪) .

القول الثاني: عدم الاحتجاج بروايته:







مخالفته ) (0)
وتال البيهقي - رحمه الله ـ : ( لا يجوز قبول خبر البههولين حتى يعلم من من أحوالهم ما يوجب قبول أخبارمم ) (1). وتول الذهلي والبيهقي ـ رحمهـما الله ــ
(1) مقدمة ابن الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص (1) (OY).
(Y) نزهة النظر نرح نخبة الفكر (ص (O) (Y).


 (7) المدخل الىى السنن الكبرى (ص rar).

شامل لجميع أنواع الجهولين.





. ${ }^{\text {(2) }}$ ) لالافا لبض الناس
القول الثالث: الاحتجاج بروايته إذا لم يات بما ينكر عليه :
 ابن القطان أنه قال فيه: ( هو منّ لم تثبت عدالته ) . قال الذهبي : ( يريد أنه ما ما نص



ينكر عليه أن حديثه صحيح ) (o)
قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللـ ـ: ( ما نسبه للجمهور لم يصرح به أح أحد من
 إليه كما تررته في (علوم الحُديث ) )(1) .
(1)

(Y) نزهة النظر هرح نخبة الفكر (ص -ه).
( ) المنخول من تعليفات الأصول (ص (YOA).



وتال في موضع آخر عقب حكايته لقول الذهبي المتقدم : ( وهذا الذي نسبه

 القول الرابع: التوقف في روايته :
 رحــه اللهـ، قال إمام الحرمين: ( والذي أورثره فى هذه المسألة ألا نطلق رد رد رواية المستور ولا تبولها، بل يقـال: رواية العدل مقبولة، روواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موتوفة إلى استبانة حالته ) (r) وقال الحافظ ابن حجر ـ رحمـه الله _: ( والتحقيق أن رواية المستور ونحوه ما ما فيه الاحتمال لا يطلت القــول بردها ولا بقبولها، بل هى موقوفة إلى استبانة حاله
 . ${ }^{\text {(1) }}$ ( ${ }^{\text {( }}$
القل الختــار:


 في عدم الإحتباج به، لأن التوتف معناه عدم العمل بخبره. والش أعلم.
(1) لسان الميزان (1/0).
(Y) البرهان فى أصول الفقه (Y)/ (Y) .

(๕) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص or).

المبحث الثالث
من أقوال العلماء فى أن حديث مـجهل الـال

 اللــ: ( و وتد فات الحاكم من الأقسام الخخلف فيها تسم آخر نبه عليه القاضي عياض





. أعلم )






 لتدليس، أو جهالة حال، يرتقي إلى الحسن بتعلد طرته ... ) (r) .
(1) النكت على كتاب ابن الضصلاح (rv•/1).



## البحث الرابع

## سبب كون حديث ( مجهول الحال ) من الضعيف المعتضد

 لاحتمال أن يكون الجهول كاذبا أو سيء الحفظ، فإذا ولا


 على لفظ واحد طويل تد يكون متنعا، وتد يكون بعيدا، ولا كان بجريز اتفاتهما في الفي ذللك مكنا نزل عن درجة الصحيح ) (1) (1) وتال البقاعي ـ رحمه الش ـ: ( إنا ما رددنا المستور لضعفه بل لاحتما لاحمال ضمعفه







 يروى بحتمل أن يكون ضبط المروى ويحتمل أن لا يكون ضبطه، فإذا ورد مثل ما لا لا لا

> (1) مجموع نتاوى نيخ الإسلام ابين تيمية (Y//A). (r) النكت الونية بما فى شرح الألفية (r) (rav/r).

رواه أو معناه من وجه آخر غُلب على الظن أنه ضبط وكلما كثر المتابع تُوري الظن
 المروى ولا يستطيع سامعه أن يدفع ذلك عن نفسه (1) .

*     *         * 

(1) فتح المنيث شرح ألفية الجديث (1/1).

## المبحث الثامس

## أمثلة لتقوية حليث مـجهرل الـال

المثال الأول:

 فصدقهم بكذبهم، وأعانهم على فجورهم، فليس مني، ولست منمي منه، ولا يرد علي

 يدخل الجنة النار أولى به ).

تخريج الحديـت : له أربعة طرق:
(1) الأول: رواه الطبراني (1" من طرين محمد بن اسماعيل بن أبي فديك ثنى
 عن أبيه عن جده مرفوعا.
 قتادة). في الأحل: إلا عبد اللّ بن أبى قتادة، سقط يحیى منه ه .

 بكرنه مستورا نظر، لأنه ليس له راو إلا ابنه ( سعد ) حيث لم يذك الـي الأنمة الذين
(1) (1) المعجم الصغير (10\&/1)
(Y) تقريب التهنيب (ص) (Y) (Y) (Y)
( (\%) ميزان الاعتدال (197/1).

ترجموا له غيره، كابن أبي حاتم (")، وابن حبان (r)"، والمزى (")، واللذهبي(")،


الحال إذا لم بعتمد ذكر ابن حبان له في الثقات .
وفي اسناده ـ أيضأ ـ ( يحيى بن عبد الله ) ذكره ابن أبي سحاتم في ( الجرح
والتعديل ) (\%) ولم يذكر فيه جرخا ولا تعديلا.
(Y) اللاني : رواه الترمذى (Y) ابن عائذ الطاتي عن قيس بن مسلم عن طارق بن تنهاب غن كعب بن عجرة


حديث طويل أوله ( أعيذك بالهُ يا كعب بن عجرة من أمراء ) .
قال الترمذىى: ( هذا اُحديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرنه إلا من حديث عبيد الله بن موسى ) . وقال : ( وأيوب بن عائذ الطاتى يضبعف، ويقال كان
 من حليث عبيد الله بن مونىى، واستغربه جدا ) . أقوال النقاد في ( أيوب ) : وأيوب بن عالذ الذي ضُعفه الإمام الترمذى ـ ـرحـمـه الله ـ الختلفت كلمة
( ( $)$ (Y) الثقات (Y/\&).


(0) تهذيب التهذيب ( ( 0 (Y£A - Y£V/ ).


النقاد فيه توثيقاً وتضعيفك، فقد وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجلي، وأبو داود، كما فى ( تهذيب التهذيب ) (") ورثقه ـ أيضأ _: الذهبي (r)، والحانظ ابن حجر (r)
وذكره أبو زرعة في ( كتـاب الضـعفـاء ) (t)، وكـذا ذكره البـخارى في


 الأشعرى، أخرجه له بمتابعة شعبة، وروى له مسلم والترمذى ) (N) . البخارى أنه تال فيه: ( كان يرى الإرجاء إلا أنه صدوف ) .
 رحمه الله _: ( مقبول ) (") وذكره ابن حبان في ( الثقات ) (.1").
( ( $\varepsilon \cdot \mathrm{V} / \mathrm{l})(1)$
(Y) (Y) المنني فى الضسفاء (Y) (Y)
(

.(ror (0)

 بعث أبى موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن تبل حجة الوداع ). (A) هدي السارى مقدمة فتح البارى (ص (AY) (AY). (9) تقريب التهذيب (ص (9VY).
.( $\mathrm{r} \cdot \mathrm{q} / \mathrm{V}$ ) (1.)
(Y) الثـالث: رواه الطبـبراني (") من طريق عـــيـل البـعـدى عن أبي اسنـحق الهـمـداني عن عاصم العدوى عن كعب بن عجرة الأنصارى مرفوع: لا يدخل
 كعب أعاذك الله من أمراء يكونون بعدى ) . وتال: ( لم يروه عن أبي اسحق إلا

عقيل، تفرد به ابراهيم بن طُهمان ) .
وفي اسناده ( عقيل الجعدى ) قال فيه البخارى: ( منكر الحدبث ) (r) وتال (ا

(t) البصرى ثال دنحلت على سلمان الفارمي، فلا يحتاج أن يسأل عنه
 معتمر بن سليمان تال سمـعت عبد المللك بن أبي جميلة يحدث عن أبي بكر بن


الجنة لحم ودم نبتا من سحتّ، النار أولى به، .... ) . واسناده ضـعيف لأن فـيـه ( عـبـد الملك بن أبي جـــــيلة ) قـال أبو حـاتم:


. ( Cr ( $)$
( التاريخ الكبير (Y/V) (Y)
(Y) الجرح والتعليل (Y/Q/Y).

(0) الجرح والتعديل (\% (\%)
. ( $\varepsilon \cdot \varepsilon / Y$ ) (Y)
.(7or/r) (V)
(N) تقريب التهذيب (ص Y|A).

ــ وأما ابن حبان ـ رحمه الله ـ فقد ذكره في ( الثقات ) "" في موضعين، ولا
عبرة بذللك للا هو معلوم من تويت ابن حبان ـ ر رحمه الهـ ــ للمجاهيل. وني الاسناد ـ أيضأ _ ( أبو بكر بن بشـير ) وهو ابن كعب بـ بن عجرة، أورده

ابن أبي حاتم في ( الجرح والتعديل ) (r) ولم يذكر فيه جرحـ ولا تعديلاً. وجملة القول في هذه الطرت أن الحديث يتقوى بمجموعها ويرتقى اللى درجة
 أيضأ بـا له من شواهل، ومنها حديث جابر. تخريج حديث جابر:

له طريقان:

حبان(0)، والحاكم (1) ، من طـريق معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيمـ عـن

 ( أعاذك الله يا كعب ابن عجرة من أمارة السفهاء ).
قال الحاكم: ( هذا حديث صصحي الإسناد ولم يخرجاه ) .
وتال الذهبي : ( صحيح ) .
(rNolh , l.r/V) (1)
. (r£r/q) (r)
(r) (r)
( ) المسند (



وفى تصحيح الحديث بهذا الإسناد نظر، لأن عبد الرحمن بن سابط كم يسمع



 ابن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر نحوه.

$$
\begin{aligned}
& \text { و ( المنكدر ) لين الحليث ) (1) } \\
& \text { الحكم على الحديث: }
\end{aligned}
$$

حديث كعب بن عجرة - رضى اللهّ عنه ـ حسن لغيره بمجموع طرته.

## الفصل الثالث

## تقوية الحديث الذي في اسناده مبهـ لم يسـ

وفيه خمسة مباحت:
(1) (1) المجث الأول: تريف المهرم.
(Y) المبحث اللاني: معرةة المهمم وأهميته.





## المبحث الأول


( المبهم ) اسم مفعول من الإبهام، و ( المبهم ) كمكرم المغلق من الأبواب لا لا يهتدى لفتحه، وقد أبهـمه أي أغلقه وسده (1) . و ( طريق مبهم إذا كان خفيك لا لا لا لا لا لا

والمبهم في اصطلاح الحدثين هو: ( الراوى اللذي أبهم ذكره في الحديث أر في الإسناد، من الرجال والنساء ) (r)

*     *         * 

(1) تاج العروس من جوامر القاموس (Y-V/A).
(Y) لـان العرب (Y)


إن معرفة الأسماء المهـــة الواتعة في أسانيد أو متون الأحاديث تتم بأحد هذ. الأمور (1)
(1) الأول: بوروده مسمى في بعض الروايات.
(Y) الثاني: بتنصيص ألمل الـل السير على كثير منهم.

 من الحديث، قال ــ رحمس الله ــ : ( وهو فن قليل الجدوى بالنسبة اللى معرفة الجكم



ال山 ـ ( وكم له من فائدة بستجاد :
( ( ) أدناها : شختيق الشيء غلى ما ها هو عليه، فإن النفس متنوقة إليه.
(Y) ومنها: أن يكون في الحديث منقبة لذلك المهمم فتستفاد بمعرفته، فينزل

(1) تكريب الراوي (Y/Y/Y)

(Y) كتاب المستفاد من ميهمات المتن والإسناد (ص (Y) (Y)

 نبيب عن عائنة رضي الله عنها: مر بها سائل فأعطته كسرن، ومر بها رجل ريل عليه ثياب

(Y) ومنها: أن يستمل على نسبة فعل غير مناسب إليه، فيحصل من تعيبنه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصسحابة.
 بمعرفته مل هو ناسخ أو منسوخ خا أُخبر عن تصة شاهدها وهو مسلا
 تخفي ).


 كها إذا ورد في سند ( عن فلان بن مكان ) أو ( عن أبيه ) أو ( عمه ) أو ( أمه )
 أمره، فهنا أنفع ما في هذا ) تال ولي الدين العراقي: ( وأكثر ما زدته من المبهمات الواقعة في الإسناد وهى (أهم، وأكثر نفعا، وأوردتها في أُواخر الأبواب غالبً ) (ع)
= منازلهم. تال أبر داود: ( ميمون لم يلرك عائشة ) قال النووى: ( قال الشيخ: وفيما تاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم تد أدرك المغيرة بن شـعبة ومات المغيرة بن شعبعة قبل عائشة ) نرح مسلم (19/1). (1) كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (ص V) (Y) (Y) كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (ص) (Y). (Y) الختصار علوم الحديث - مع الباعث الحيث (ص 1 Y (Y). ( ( ) كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإمناد (ص) .

المبحث الثالث
حكم الحلديث اللدي في اسناده مبهم لم يسم
إن وتوع الإبهام في متن الحديث لا يضره نيبئ، أما إذا كان الإلبا البهام في اسبناده ولم يعرف اسم ذلك المبهم بوروده مسمى في طريق أخرى نحكمد الضيعف وعدم



 ولو أبهم الرارى بلفظ التعليل كقولهم ( أنبرني الثقة ) فقد ذكر الحانظ ابن





 مذهبـه. قال الحانـظ ابن حجر: ( وهذا ليس من مباحث علمم الحديث. واللג

الموفق ).
وعلى ذلك فلا يقبل العدثئن الحديث الذي في اسناده مبهم، ويرى الإمام ابن

 (Y) نزهة النظر سرح نخبة الفكر (ض 9 (٪) ).
(Y) نزهة النظر سرخ نخبة الفكر (ض 9 ) ).





 من الجهول ( )

*     *         * 


(Y) الصارم المنكي في الرد على السبكى (ص YYY).

المبحث الرابع
قبول الحديث اللذي في اسناده مبهم لم يسم للاعتضاد
 المتابعات والشواهد، فقد قبل المدثون روايته عند الموانقة بمثله أو بما هو أعلى منه،


ابن حجر (1) ـ ـ رحمه الها .
وصرح الإمام ابن كثير بأن حديث المبهم إذا كان الإبهام في القرون المثههود لها



 هذا القبيل كثير. والش أعلم ) (r).
(1) ارماد الفقه إلئ معرنة أكّلة التييه (ص (YVQ).



المبحث الطامس
أمثلة لتقوية الـلديث اللي في اسناده مبهم لم يسم
المال الأول:

 فتوضأ فاحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.


 وأمى ما تال


ورسوله نتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ا .
تخريج الحلديث:
 من طرين أبي عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر مرفرعا.
(1) (119/1) ( السنن ( كتاب الطهارة ) ( باب ما يقول الرجل إذا توضأ ) حديث رقم ( (IV.)
(Y) السنن (I\&V/) ( كتاب الصلاة والطهارة ) ( باب القول بعد الوضوء ) حليث
.(VYY)

( ) المسند ( (IVIY) ( (0) المعجم الكبير (0/IYY).

ورواية أبي داود لم يسق لفظها.
ورواه الحافظ ابن حجر، وتال عقبه: ( مذا حديث حسن من هذا الوجه ولولا
الرجل المبهم لكان على سُرط البخارى، لأنه اخرج لجميع رواته من المقرئ فصاعدا

وفي الحكم عليه بالحبّن من هذا الوجه نظر، لأجل هذا المبهـم اللـي لم يعرف الحانظ ابن حجر اسمه، إلا أنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بما لل من ممتابعات،

ولعل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حسنه لأجلها.
والحديث رواه الطبراني (r) من طريق أبي عقيل حدثني عمي ثنا عقبة بن عامر
مرفوعا. فجعل ( عمه ) مكان ( ابن عمه ) .
وللحدبث ثلات طرق أُخرى:

عوانة() والطبراني (N)، من طريق أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر
(1) عمل اليوم والليلة (ص (Y)
. (Y\&r - r£r/I) (r)


عقب الوضوء ).
(0) السنن (11N/1) حديب رتم (179) ( كتاب الطهارة ( باب ما يعول الرجل إذا

توضا ).

(Y) المسند (Y)


قال : كانت علينا رعايـة الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعني، فادركت رسول الل




 رسولـه، إلا فتحت له أبواب الجنة الـمانية يدخل من أيها يشاء ) واللفظ للإمام مسلم.
 عوانة (1)، والطبرانـي (0)، من طرين أبي إدريس الخولاني عن عـقبـة بن عامـر مرفوعا.
(r) البالث: رواه الإمام أحمد (1) من طريق عبد الوهاب بن بخت عن الليث

ابن سليم الجهني عن عقبة بن عامر مرفوعا. وامناده ضـعيف لأن فيه ( الليث بن سليم الجـهني ) قـال فيه الحسيني



لفظه.

( ) (

. (1६ $/$ / $)$ ( المسند (
(1) (مجهول)

الـلمم على ا-لـلديث:
حديـث عقبة بن عامر من الطريت المبهمة حسن لغيره بالمتابعات، ومتن الحدينث صحيع لرواية الإمام مسلم A.

*     *         * 

(1) الاككــال فى ذكر من له رواية في مسند أحـمـد من الرجال سوى من ذكر فـي

\& \& وتال: مشهول.

المبال الثاني:
 يقول: يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيراً يفقه في الدين، وإنما يخشى اللّ من عباده العلماء ). تخريج الحلديث: رواه الطبراني (1) "من طريت عتبة بن أبي حكيم عمن حدئه عن معارية قال:



 وجه آخر ) والحديث رواه ابن أبي عاصـم في ( كتاب العلم ) (8) من طريق عتبة بن أبي




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) مجمع الزوائد (Y) (Y) } \\
& \text { ( (Y) ( }
\end{aligned}
$$



 و189/A (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ) ( باب تول الني (

ومسلم (1)، من حديث معاوية بن أبي سفيان ـ رضى الذ عنه .
وأما قوله ( يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه ) . نله شواهد مرورية عن: ( أبي هريرة ) و ( أبي اللدرداء ) و ( ابن مسـعود ) و ( أنس ) و ( شداذ بن


رضى الله عنه .
تخريج حليث أبي هريرة :
رواه الدارقطني (r)، والخطيب (t) ، وابن الجوزى (0)، من طريت اسـماعيل بن



يعطه، ومن يتوق الشر يوقه ).
قال ابن الجوزى: ( اسمـاعيل بن مجالد قال السعدى ليس مخمودا ) .

(v) (V)

وسـل الإمـام الدارتطني - رحـــه الله ـ عن هذا الحديث من طريت رزجاء بن

( ( 10 ( كتاب ألامازة ) (

حديث رقم (Y).
( ( ) العلل (


(1YN/) (1) (1) (1)
(V) ( تقريب التهذيب ) ص هr. (V)

حيوة عن أبي مريرة، فأجاب بقوله : ( يرويه عبد الملك بن عمير واختلـف عنه، فرواه اسماعيل بن مجالــد عن


 (1) ( الحفوظ )

وقد علق الإمام البخارى توله ( إنما العلم بالتعلم ) في ( صحيحه ) (لا (r جازمط
 . ${ }^{\text {أَ }}$
وحسن الشيخ الألباني (t) ـ ـ حفظه الش ـ ـ حديث أبي هريرة. الحكم على الحديث:
اسناد حديث معاوية من الطرين المبهمة حسن لغيره بحديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ. وأما توله ( من يرد الهُ به خيرا يفقهه في اللدين ) . نصحيح متفق على

## * * *






# الباب السادس <br> تقوية الأحاديث الضعيفة بببب الطعن فى ضبط أحد رواتها 

وفي ثلاثة فصول:

(Y) الفصل الثاني: تفوية حليث الميتلط إذا لم يتميز.
. الفصل الثالث: تقوية حديث الملقن (Y)


## الفصـل الأول

## تقوية حديث سيء الحنظ

رنبأبيع مباحث:<br>(1) الجّث الاؤل: ترين سيء الحنظ.

(Y) (Y) المبحث الثالث: مبب كون حليث سيء الحفظ ضعيف يعتضد. ( ) المبحث الرابع: أمثلة لتقوية حديث سيء الحفظ.


## المبحث الاول

## تعريف سيء المفظ

لفـــة
( الحفظ ) نقيض النسيان، وهو التعاهد وتلة الغفلة (1". تال الأزهرى: (ورجل
حافظ، وتوم حفاظ، وهم الذين رزتـوا حـفـظ مـا سمعوا، وقلمـا ينسون شييـا - (r) (

وقال ابن سيدة: ( الحفظ نقيض النسيان ) (r) وتال الجوهرى: ( حفظت
 :
تال الحافظ اين حجر - رحمه الله ـ: ( والمراد به: من لم يرجح جانب اصابته
على جانب خطنه ) (0).

وتـال - فیى مـوضع آخـر ــ: ( وهــو عبــارة عن أن لا يكون غلطه أتقل من
إصابته ) (T) .

## * * *

(1) نهذيب اللغة (£०N/६).
(Y) لهذيب اللغة (Y/\&)
(Y) المكمم والميط الاعظم فی اللغة (Y/Y) (Y)


(7) نزهة النظر شرح نخبة الفكر فى مصطلح أمل الأثر (ص ع ع).

المبحث الثاني
من أقوال العلماء في أن حليث سيء المفظ ضعيف يعتضبد



 (Y)
 من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قُد ججاء





 لدلالة ذلك على عدم اختلال ضبطه ) (ع) ( ) وتال الذهبي - رجمه الله - في مقدمة كتابه ( ميزان الإعتدال ) (0) "أنه
(1) كتاب الكفاية في علم الراوية (ص بץץ).
 . (IVV-IV7/I) (V) (Y)
 .( $(1 /)(0)$

يحتوى على ذكر ( المدثين الضععفاء من قبل حفظهم، فلهم غلط وأوهام، ولم يترك حديثهم بل يقبل ما روره فى الشواهد والاعتبار بهم لا نى الأحهول والحلال الـال . ${ }^{\text {(1) }}$ )
(0) وتال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله _: ( ولكن الضـعف يتفاوت: فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فيكون الضعيف الذى ضعفه ناشيء

 فى المتابعات قال ـ رحمـه الله ـ : ( وحيث يوصف بقلة الغلط كــا يـا يقال: سيء


 وصف بـ ( سيء الحفظ ) أنْ ينظر في الحديث الذي رواه البخـارى، فإن وجـ
 المعتمد عليه أصل الحديث لا خحصوص هذا الطريق، وإن لم يوجد إلا



 غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد
(1) الظاهر قبول حديت مولاء فى ( الأصول ) و ( الحلال والحرام ) اذا اعتضد بما يقويه من متابعة أو شامد. والثا أعلم. (Y) الامتاع بالأربعين المباينة بشرط السماع (ص (Y) (Y) (r) هدي السارى (ص (r^).

الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل على أن الحديث محفوظ، فارتقى من

 حديث سيء الحفظ للاعتضاد، قال العراقي (1) ــ ــ رحمه الله : ( نإن يقل يهتج بالضميف * * * * نقل إذا كان من الموصون )

وقال السيوطي - رحم؛ الله - فى ( ألفيته ) ): :
( ( إلى الصحِح - أي لغيره كمـا * * * * يرقى الى الحسن الذي قد وسما )



*     *         * 

نزمة النظر سنرح نخبة الفكر (ص OY-O1).
(Y) شرح ألفية العراتي (Y) (Y) (Y)
(Y) ألفية السيوطي فى علم اللحديث (ص (Y) (Y)

## المبحث الدالث

## سبب كرن حليث سيء الحفظ من الضعيف المعتضد

 إن أُمة الحديث لم يقبلوا حليث سيء الحفظ لاحتي
 لضمعف بل لاحتمال ضعفه وعدم بحقت صفة الضبط فيه، ولا رددنا سيء الحفظ
 كان راويها في درجته غلب على الظن أنه حفظ، والعبرة فى هذا العلم بالظن ）＂＇







## 米 㫧 米

 （Y）مجموع فتاوى شيخ الإسلام اين نيمية（Y／INA）．

## المبحث الرابع

## امثلة لتقوية حديث سيء المفظ

المثال الأول:

إصلاح ذات البين.
تخريج المليث:

 فال....الحليث.

هذا حسن لحفيث أيى اللدرهاء المتفذم (r) ) (r).



 إلا آن ضعفه منجبر بحديث ألبي الذرداء ـ رضى الها عنه .
 .(Y.0q)
. الترغيب والترميب (Y) (Y)
. الترغبب والترهيب ( ( H (

(0) الجرح والتعليل (艹)
(7) تثريب التهذيب (ص Y+Y).

تخريج حليث أبي اللدرداء :
 معاوية عن الأعمس عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم اللرداء عن

 الحالقة ) . واللفظ لأبي داود.
تال الترمذى: ( هذا حديث صحيح ) .
وصححه ـ أيضأ _ المنيخ الألباني (0) ـ حفظه اله اله .
ورجاله ثقات ليس فيه إلا ما يخسى من عنعنة الأعمش.
الـكم على الحديث:
اسناد حديث عبد الله بن عمرو حسن لغيره بحديث أبي اللرداء. المثال اللاني:


 العظيم. قال: يا رسول الله هذا للَ عز وجل، فـــا لـي ؟ قال: قل اللهم أرحمني،
(1) السنن (Y/A/0) ( كـــاب الأدب ) ( باب إصـلاح ذات البين ) حـديت رقم



 أحاديث الحلال والحرام (ص (YYV).

فقد ملأ يده بالغير.
تخريج الملديث:
اللحديث طريقان عن غبد الله بن أبي أوفى :


 والبغوى (10)، من طرق عن ابراهيم السكسكي عن عبد الهُ بن أبي أوفى كال : بجاء رجل اللى النبي
(1) السنن (orl/l) ( كتباب الصلاة ) ( باب م يجزي الأمي والاعجمي) حديث
.(Arr)
. ( 1 ( Cr ( $\mathrm{H} / \mathrm{Y}$ )



( ( $)$
(V) المسند (V/Y/Y) حديث رتم (V)



(Tle g erl) (II)
. (Y|E/I) (IY) الكامل (Y\&)
( المستدرك (1Y)

(12) المنن الكبرى (YN1/Y).

تال الحاكم: ( هذا حديث صحيح على شرط البخارى، رلم يخرجاه ) .
وتال الذهبي: ( على شُرط البخارى ) .
 (فيه ابراهيم السكسكي، وهو من رجال البخارى لكن عيب عليه اخراج حديئه) (1) . نم حكى تضعيف الأئمة له.
وتال النورى: ( ر روا أبو داود والنسائي ولكنه من رواية ابراميم السكسكي وهي





 (الطريق اللاني: رواه ابن حبان (Y) ثنا مـالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى قال: جاء رجاء رجل إلى النبي


(1) التلخيص الحبير (1) (Y/Y) (Y)
(r) (r-q/r) (r) الجمهوع (r) (r)
. (Y) (Y/I) الكام (Y)
 (0) (0) تقريب التهنيب (ص (1)
 (V) الجرح والتعديل (7A/V).

وفال - أُيضأ ـ: ( ضنعف ) (r)

وبمجموع هذين الطريقين يرتقي الحليث إلى درجة اللحسن لغيره ه ويرتقي ما
أيضأ - بما له من شاهد مروى عن ( رفاعة بن رانع ) .
تخريع حليث رأاعة:
 من طريق امبهاعيل بن جمفر أخبرنى يحیى بن علي بن يحیى بن خلاذ بن زانع
 المسجد يوها ـ تال رناعة: ونحن معه ـ إذا جاءه رجل كالبـوى، فصلى نأخف صالته .... وفي آخره: ( نتوضأ كـما أمرك الله جل وعز، ثم تشههد فأثمه، ثم شكبر، فإن كان معلك قرآن فاقرأ به، وإلا ناحمد الله، وكبره، وهلله ). قال الترمذى: ( حديث رفاعة بن رانع حليث حسن ) .
و ( يحـى بن علي بن يحـى ) (A) وجله ( يحيى بن خحلاد ) (9 (4هـما

(YVY تقريب التهذيب ( $)$
 سديث (А<br>) .


. (Y\& (Y)
. السنن الكبرى (V)
. الثقات ( C ( C )
( ) الثقات (9.1/V).

ابن حبـان في ( الثتــات )، وتال الذهبي في ترجـــة ( يحيى بن خحلاد ) (1": صدوق. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة ( يحمى بن علي ) (ل) : مقبول. الـكم على الـلديث:
اسناد حديث عبد الله بن أبي أوفى من طريق السكسكي حسن لغيره للمتابعة والثـاهد.

*     *         * 


(Y) تقريب التهذيب (ص (YVA).


# الفصل الثاني <br> تقويــة حديـث المختلـط 

ونيه أربعة مباحت:
. المبحث الأول: تعريف الختلط ( ( )
. المبحث الثاني : حكم حديث الختلط (Y)

( ( ) المبحث الرابع : أمثلة لتقوية حديث المتلط.
$\begin{array}{ccc} & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots\end{array}$

المبحث الأول
تعريـــف الخختــلط
الختلط لفة":
( الختلط) من الاختلاط، تقول: ( اختلط فلان فسد عقله، واختلط عقله إذا
(1) (' تغير، فهو مختلط (

وقال ابن منظر - رحمه اللـ _: ( اختلط فلان أي فسل عقله ) ("). ( واختلط
عقله نهو مختلط إذا تغير عقله ) (r)
وتال الفيروزآبادى : ( واختلط فسد عقله ) (8)
الختلط اصطلاحك:
قال السخاوى ـ رحمـه الله ــ: ( وحقيقته فساد العقل ، وعدم انتظام الأتوال

 وقال ابن الصلاح: ( وهم منقسمون: فمنهم من خلط لاختلاطه وخرمنه، ومنه

(1) ناج العروس من جوامر القاموس (1Y\&/0) ).
(Y) (Y\&/V) (Y) لسان العان (Y)




(7) مو سراج اللين عمر بن علي الأنصارى الأندلسي نم المصرى .

(A) مقدة ابن الصلاح - مع التقيد والايضاح (ص1) (Va).

المبحث الثاني
حكم حديث الختلط



بعده، وعلى ذلك جاءت اقوالهم :



 أخلذ عنهم قبل الاختـلاط، ولا يقبل حديث من أُخذ عنهم بعد الاختـلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه تبل الاختلاط أو بعذه ) (r)



 نتط، ومنهم من سمع في الحالين ولم يتميز (r) (r) (€) (


(1) الأحسان بترتب صهيح ابن حبان (1) (1) (1).
 ( (§) الاغثباط بمن رمي بالاختلاط (ص (YV).

وقبل بعض الأتمة حديث بعض المتلطين إذا روره عن بعض شيوخهم الذين
 واختلاطهم، قال السخاوى ـ رحمه الله - : ( وتد يتغير الحافظ لكبره ويكون مقبولا
 ذكره وحفظه بعد الاختلاط والثغير، كما كان قبله، كحماد بال بن سلمة أحد أُمدة المسلمين في ثابت البناني، ولذا أخرج له مسلم ) . وتالل : ( على أن البيهقي قال : أن مسلمً اجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت بخصوصه ما سمع منه قبل تغيره. فالله .أعلم ) (1)

*     *         * 

(1) نتح المنيث نرح ألفية الحديت (rیM).

المبحث الثالث
حليث الغتلط من الضعيف المعتضد وسبب ذلك إن حديث المختلط تبل اختـلاطه محتج به عند أهل الحديث، وحديثه بعـد
 روايته أكانت تبل الاختلاط أو بعده، وحذيثه فى الحالين الأخيرين يقبل عندهم إذا


 اختلاطهم، وما وافقوا الثقات في الروايات التى لا نشك في صحتها ونبوتها من جهة



علم، والاحتجاج بـا نعلم أنه لم يخطىئ فيه ).


الاختلاط سواء )(1' .

وصرح الحافظ ابن حجر- رحمه الله ـ بتقوية حديث المختلط إذا اعتضد بغيره، وأنه يلغ بذلك مرتبة الحسن لغيره، قال: ( ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن

 احتمال كون روايته صوابا أُ غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين

(1) الاحسان بترتب صسيع أبن حبان (1/ • 9).

ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوتف إلى درجة القبول. والل

وسبب كون حديث المختلط من الضعيف المعتضد أن الاختلاط لا يعتبر كذب؟ ولا اتهاماً به، لأنه حالة تطرأ على الراورى يسوء فيها حفظه فنتكون أحاديثه على الاحتمال فإذا تابعه مثله أو أعلى منه كان ذلك دلى دليلاً على حفظه وضبطه لتلك الرارية فيقبل حدييه بذلك.

*     *         * 

(1) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص OY-O1).

## المبحث الرابع

## أمئلة لتقوية حليث الخخلط

المثال الأول:
عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شبعبة فنهض في الركعثين، تلثنا:



تخريج المديث:
للحليث نلات طرق عن المغيرة:




الحديث ـ وهو من لغظ أبي داود.

واسناده ضعيف، لأنه من رواية ( المسعودى ) وهو عبد الرحمن بن عبد اللّ
(1) السنن (179/1) ( كتاب الصلاة ) ( باب من نسي أن يتشهد وهو جالس) هحـت







ابن عتبة بن مسعود قال فيه الحانظ ابن حجر - رحمه الله _: ( صذوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه بيغداد فبعد الاخخلاط ) (1) . وهذا الحديث رواه عنه

 (Y) والبيهقي (V)، من طريت جابر الجعفي ثنا المنيرة بن شبيل( (N) الأحمسي عن قيس
 الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى تائدا فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ) . واللفظ لأبي داود. وني رواية الإمام أحمد: (فلما فرغ

من صلاته سجد سجدتين ) .
تال أبو داود: ( وليس فى كتابي عن جابر الجعفي إلا مذا الحليث ) . وتال الترمذى: ( رواه سفيان عن جابر عن المغيرة بن شُبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة، وجابر الجعفي تد ضعففه بعض أهل العلم، تركه يحيى
(1) تقريب التهنيب (صهP) ها (Y).

 (1. (1.
 حديت ( ) (1-YA).
(
(TVA/) ( السنن (Y)
. السنن الكبرى (V)
(

## (1) ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهما (




 (Y) والآخر: رواه الطجاوى (0) ــ أيضأ ـ من طريت قيس بن الرييع عن المغيرة ابن شبيل به.
ورواه اللدارتطني (") من طريق قيس بن الربيع عن جابر غن المغيرة بن 'نبيل بـ فذكر واسطة بين ( قيس ) و ( المغيرة ) ومو الصواب، لأن تيسبا لم أر في في شيوخه

 المغيرة بن شبيل كانت بواسطة جابر الجعفي كما رواه اللارتطني - رحمه الله .

(Y) الس (Y) (Y) (Y)
(Y) الثلنيص الحير (Y/Y).
(





 . (Y\& $1 / \varepsilon$ ) ( $1 \cdot$ )
( المصنف (Y) ( $1 /$ )

نيية (1) والبيهقي (")، من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي تال: صلى بنا المغيرة بن شعبة نهض فى الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجلتي السهو وهو جالس ... الحديث. قال أبو عيسى: ( حديث المغيرة بن منعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة ابن

 ولا أروى عنه لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروى عنه شيئ) ).






 بعض الأحاديث من أجله، كالإمام أبي حاتم الرازى (n) - رحمد الله _، والنورى (N)، ،
(1) المصنف ( 1 (Y/Y)
. السن (Y) (Y\&/Y) (Y)
( (


(Y) تهذيب التهذيب ( $)$ (
( 1 ) نصب الراية ( 1 ).
. علل الحديث (V)
 ولم ينفرد ابن أبي ليل برواية هذا الحديث عن الشعبي لأن الطحاوى رواه من طريقه علي بن مالك الرواسي مال : سمعت عامرا بحدث أن المغيرة بن شعبة سها في السجدتين الأوليين ... الحلِيث بنخوه .
قال الألباني : ( علي بن مالك ضعيف ) (؟) " الـكم على الـديث:
السناد حديث المغيرة بن شُعبة من طريق المسعود حسن لغيره بالمتابعات المذكورة سوى التي في اسنادها جابر الجعفي لأنه شديد الضمف. واللم أعلم. المال الثاني:
 أتّا على الوتت تغنسلان وغخرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) . تخريج الـلديث :




(r) فتح البارى (Y/V/T).
(£) ( ( إرواء الغليل (11/Y).

 حليت (
(V)


على الوقت ... الحلـيث.
قال الترمذى: ( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ). وني شخسينه من هذا الوجـه نظر، قال المنذري: ( فى اسناده خحصيف وهو ابن . عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون، وقل خنعفه غير واحل ) (1) وقال الزيلعي: ( وخصيف بن عبد الرحمن الحراني كنيته أبو عون ضيعفه غير
(r)

و ( خصيف ) هذا تال فيه الحانظ ابن حجر: ( صدوق سيء الحفظ، خلط
بآخره ) (r) وذكره برهان الدين الحلبي فى المختلطين (1)
وقال ابن حبان فى ترجمة ( خحصيف ) : ( تركه جماعة من أئمتنا، واحتج به
آخرون وكان خحصيف شيـخ، صـالها، فقيـها، عابدا، إلا أنه يخطيء كثيرا فيما يروى، ويتــرد عن المشـاهير بما لا يتابع عليه، وهو صـدوت في روايتـ، إلا أن الأنصاف في أمره قول ما وافق الثقات من الروايات، وترك ما لم يتابع عليه وإن كان
 وتال الألباني : ( هذا اسناد فيه ضعف، رهن رجاله ثقات، غير أن خصصيفا وهو ابن

عهد الرحمن الجزرى سيء الحفظ ) (")
(1)
(Y) نصب الراية (Y/Y) (Y)
(Y) تقريب التهذيب (ص (Y ) (Y) ورقع فيه ( الخصيب ) وهو خحطأ) وانظر تهذيب التهذيب
( $1 \varepsilon \% / \%$ )
(§) الاغغباط بمن رمي بالاختـلاط (ص 0 ع) .

(Y) سلسلة الأحاديث الصسيحة (\& (\&) .

واسناد هذا الحلديث يعتضضد بما للحديث من شواهد مروية عن ( عاتُنـة )
و(جابر) رضى الله عنهما.
حليث عاششة:



(1 الصحيع (Vq) ( كتـاب الحيض ) ( باب ما تقضي الحائض المناسك كلها إلا
الطواف بالبيت ) .


 حليت (9£0).

 سحيث (Ү97).




حليث ( ) (1) ).



.r.r/r ( ) (I乏)

والبيهقي (1)، والبغوى "(r)، من طريقين عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت: خرجنا
 مأهُ - وأنا أبكى ـ نقـال : ما يبكيك لعلك نفست. تلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى . واللفظ لإمام البخارى. حديث بابر: رواه الإمام البخارى (8)، ومسلم (o)، وأبـو داود (")، والنساتي (v"، من طرت
 طهارة ).
والسنن الكبرى (Y•N/I) ( كتاب الحهض ( باب الحاثُض لا تطوف بالبيت ).

والسنن الكبرى (६/£ \&


(r) ( ( سرف ) بفتح أوله وكسر ثانيه وآخره فاء وهو موضع على ستة أميال من مكة وتيل (Y)


الطواف ... ).




(V) السنن (V/0 (

عن بجابر - رضى اللذ عنهما -، وفي بعض طرقه عند البخارى: ( ... وكانت عائشة


ولا تصلي حتى تطهر ... ).
الـكم على الـديث:
اسناد حديث ابن عباس حسن لغيره بالشيواهد.

## الفصل الثالث

تقويـة حديــث المتلــقن
ونيه أربعة مباحث:
( المبحث الأول: تعريف المتلقن.
. المبحث الاني : حكم حديث المتلقن (Y)
(Y) المبحث الثالث: سبب كرن هحيث الملقن من الضعيف المتتضد. ( ( ) المبحث الرابع: أمثلة لتقوية حديث المتلقن.


المبحث الأول

اللقين لغغ:


أنهم) (r)
التلقين اصططل-ها:



أنه من حديئه ) (0)
وقال الذهبي ـ رحمه الله - في ترجمة ( عئمان بن الهينم ) : ( قال أبو حاتم



(1) القاموس ال大يط (ص 1019).

 ( ) (
 (I) الجوح والتعليل (IVY/T).


البـحث الثاني
حكـم ححليث المتلقن
من عرف بالثلقين تديمأ فإنه لا يقبل حديثه، ومن كان التلقين حادثا عليه فإنه يقبل من حديثه ما أتقن حفظه، 'قال عبد الله بن الزبير الحمدى: ( وكبّلك من من لقن فتلقن التلقين يرد حديثه الذىى لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم أْ ذلك التلقين حادث في حفظه لا يعرف به قديما، فأما من عرف به قـديماً في
 وقال يحى بن سعيد: ( إذا كان الشُيخ إذا لقنته قبل فذاك بلاء، وإذا ثبّت على
(r) (r) شيء واحد فذاك ليس به بأبس (

وقال ابن حبان: ( ومنهم من كان يجيب عن كل شيء يسل سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، فلا يبالي أن يتلقن ما لقن، فإذا قيل له: هذا من حديثك حدث به من غير أن يحفظ، نهذا وأحزابه لا يحتج بهم لانهم يكذبون من (r) حديث لا يعلمون وتال ابن الصـلا ع - رُحـمـه الهـ ـ: ( لا تقبل رواية من عرف بالتسأهل في مـمـاع الححديث أو اسماعهـ، كـمن لا يبالى بالنوم في مـجلس السـماع، وكـمن يحدث لا من أصل مقابل صصحيح، ومن هذا القبيل من عرف بقبول البلقين في الحديث ) (!) . وقال ( وكلز هذا يخرم الثقة بالراوى وبضبطه ) .
وقال العراتي : ( وكذا ردوا رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث ) (0)

(Y) كتاب الكفابة (ص ع ع (Y).




## المبحث الثالث

## سبب كون حديث المتلقن من الضعيف المعتضد

إن عدم تبول الحمدين لحليث من لقن فنبل التلقين لا يعني رد ححيثه مطلقا فإذا وانقه من كان مثله في الضعف أو من كان أونق منه فبل حيل حديثه، والسبب في في
 ضبطه، ومن اتصف بتبول التلقين ( انخرمت الثقة به وبضبطه ) (") وتبوله للتلقين
 رحمـه الله ـ: القسم الرابع: توم غلب علبهم السلامة والغفلة، ثم انق انقسم هؤلاء: فمنهم من كان يلقن فيتلقن ويقال له قل فيقول ) (r)
 دليلاً على حفظه وضبطه لتلك الرواية. والمثلقن اختلط صصحيح حلديثه بسقيمه، فإذا
 المستقيمة التى حفظها ولم يختل ضبطه لها لها. واللّ أعلم.

## * * *

$$
\begin{aligned}
& \text { ( (1) مقدمة ابن الصلاح - مع التقييد والايضاح (ص (YY) ) } \\
& \text { (r) فتح الباتى على ألفية العراتي (Y\& (Y) } \\
& \text { (Y) الموضوعات (Y/ (Y). }
\end{aligned}
$$

المبحث الرابع
أمثلة لتقوية حديث المثلقن
المال الأول:
 المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدمم من طيب أهله فإن لم يُجد فالماء

له طيب ).
تخريج
رواه الترمذى ("، والإمام أحمـد (")، وابن أبى شيبة (r) (r)، وأبو يعلى (")،





عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب ... ) .



والطبـ .. ).
(Y) (Y/\&) (Y) (Y)
( $($ ( $($ ) المصن ( $)$

(0) (0) نرح معاني الآثار (117/1) (17).


ومشيم صرح بالسهـاع كـما فى رواية ابن أبي شيبة، والطهحاوي حيث روياه عن هشيم اخبرنا يزيد بن أبي زياد، ومع هذا فالحديث ضعيف لأن في اسناده ( يزيد ابن أبي زياد ) وهو موصوف بقبول التلقين، قال الحافظ ابن ححر: ( ضعيف، كبر

- فتغير صار يتلقن ) (1)
 ثلات طرت عن يزيد بن أبي زياد عن عبـد الرحــن بن أبي ليلى عن البـراء بن

ولعله حسنه لشواهده لأن اسناده لا يبلغ تلك المرتبة لأجل ( يزيد بن أبي زياد) لكنه يعتضد بحليث أبي سعيد الخذري ـ رضي الله عنه ـ المتفق عليه، سوى قوله (فالماء له طيب ) فاني لم أثف له على ساهد. حديث أبي سعيل:
رواه البخاري (7)، ومسلم ()، وأبو داود (1)، والنسائي ()، وابن خزيمة ("1)،
(1) تقريب التهذيب (ص (YAr).

. (rar/\&) (r) المسند (Y/
( ) ( المسند (

(Y) الصحيح (Y|Y/ (Y) ( كتاب الجمعة ) ( باب الطيب للجمعة ) .

( المنن ( 1 (


 غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسوالك، ويمس من الطيب ما قكّر عليه). واللفظ لمسلم. الـكم على الحديث:
السناد حديث البراء حسن لغيره سوى توله ( نالماء له طيب ) بحديث أبي سعيد. الـال الثاني:
 طعامكم يارك لكم فيه. تخريج الحلديث: للحكيث ثلات طرق:
 عياش ثنا مـحمد بن عبل الرحمن اليحصبي عن عبد اللا بن بسر اللازني قال : سمعت . . الحليث.

تال البوصيري: ( هذا إسناد صصيح، رجاله موثقون ) (o) .


(1) المسند (Y/YهY) حليث رتم (..-1I).




(7) الجرح والتعديل (7/9-7\%).

 عن محمل بن عبد اللحمن اليحصبي ... الـحديث بمثله. واسناده ضعيف لأجل عنعنة ( بقية ) وهو ابن الوليد. (Y) الثالث: رواه أبو نعيم (Y) من طريت يحیى بن راشد ثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال: ســعت النبي طّ طهامكم يارك لكـم فيه ) .
ر( يحمى بن راشد ) كم أقف له على ترجمة.
وللحـليث شاهد من حلـيـث القـلمام بن مـعـى كرب، رواه البـخارى (8)، وأححل(0)، وابن حبان (1)، وأبو نعيم (V)، ، والبغوى (A)، من طريت خالد بن معدان عن المقلم بن معدى كرب - رضى الله عنه ـ عن النبئَ قال : كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه واللفظ للبخارى. الـل<م
حليـ ( عبد الله بن بسر ) من طريق هسام بن عمار حسن لغيره بالمتابعات وبحديث المقدام بن معدى كرب. والل أعلم.
. تقريب التهذيب (ص (1)
كما في مصباح الزجاجة (Y (Y) ولم أمف على مسند عبد اله بن بسر في (مسند
أبي يعلى )


( ) ( المسند (

( الحلية (V)
(

الطاتمة والتوصيات

تنحصر في الأمور الآتية :


(Y)

 الضعيفة التي فيها سقط ظاهر وهي: المرسل، والمنقطع، والمعضل . وتقوية الأحاديث ونـي



ومجهول الحال، والمهم. فُجميع هذه الأنواع تسترك في الجها الجهل بحال الحال رواتها. (Y) (Y)





 الصوفي ) أو ( عن طريق المكتنفات العلمية ( المية ).



من حديث ضعيف عمل به الأثمة؟
(0) خامسسا: أن التقوية بالأدني التي نفاها بعض الأُمنة المراد بها رفع الحديث

 اسنادان ( مسند ومرسل ) على مـاله اسناد واحد، لان كـــرة الطرق يتــوى بها الحديث بلا شك.
(7) سادسً: لعل من الواجبات الهامة التي ينبغي على أصحاب الفضيلة
 وني ذلك محاولة لأحياء كتاب الإمام علي بن المديني : ( من لا يحتج بخليثه ولا

يسقط ).
وختاماً فالحمد لله على توفيقه وهدايته واعانته لي في هذه الرسالة التى أرجو أن
 ودراسات جديدة يكون فيها مزيد ايضاح وبيان لمباحثها ولا له صلة بها بها من مباحث لم أُعرض لها بالبحث والمناقشة. والحمد لله رب العالمين ـ

د. المرتضى الزين أحمد
المدينة النبوية
. $\rightarrow$ |ह|r/TY/|




فرس الأحاديثوالآتار



r． 1
أبو الزناد
YO الزهرى
rA1 المهاجر
rir الحسن
r\＆أبو هريرة وأبو سعيد
VAV عمرو بن شعيب
EV إيراهيم النخعي
TYV أبو تتادة
عبد الله بن بسر
ع． 9 المقدا

ابن مسعود
H．1 ：ابن مسعود
r．r：عبد الله بن عمر
Y६7 أبو هريرة
｜r｜ابن سيرين
09．0V：أبو هريرة
IYY：أبو بكرة
rIr：معاذ
ابن عباس ：
عقッ ع ع
Yع ：عمرو بن شعيب
أبو الزناد
ابـ
با بـ عمر

كان من أدركت من نقهائنا
كان يأمر المؤذن في العيلين
كان يبول فسلمـت عليه．
كان يغلو اللى العيدين الأْضحى والفطر
كان ينهي عن الصالاة نصف النهار
كانت الدية على عهد رسول اللذ
كانوا يكرهون إذا الجتمعوا أن يخرج
كره الصالڭة نصف النهار
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه
كيلوا طعامكم يسارك لكم فيه
لعن بمّئ，الله المتنمصات
لعن الله الواسمات
لعن الواصلة والمستوصلة
للمـملوك طعامه وكسوته
لم يكونوا يسألون عن الإسناد
لولا أن أشت على أمتي
ليبلغ الناهد منكم الغائب
ليس فيها شيء ـ الخضروانت
ما زال يلبي حتى رمى
ـا من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه
مروا أّولادكم بالصهلاة
من تيمـم وصلى ثم وجد اللاء
من حفظ على أمتي أربعين
من حفظ على أمتى أربعين



*     *         * 


## فهرس الأعلامر المترجم لهر




| دحيم بن محمد الصيداوي |  |
| :---: | :---: |
| Y4 | دراج |
| rva | راشد بن عبد الله المعافري . |
| rrs | رواد بن الجراح |
| rs. | سعيد بن أبي عروبة |
| $r \varepsilon$. | سليم بن أيوب الرازي |
| $1 \cdot 1$ | سليمان بن سلمة |
| 1.. | سنان |
| $1 \wedge \varepsilon$ | سهيل .... |
| $7 \Sigma$ | سوار بن داود أبو حمزة |
| Yor | سوبد بن سعيد الحدثاني |
| YYY | ابن السمعاني = عبد ألكحيم بن عبد الكريم |
| Yor | اللسميط بن اللمير |
| 99 | شعيب بن سليمان السلـ |
| $r \cdot r$ | صالح مولى التوأمة = صالح بن نبهان |
| $r \cdot v$ | صالح بن نبهان المدني |
| ror | عاصم الأحول |
| 1.0 | عبد الأعلى |
| r.o | عبد الأعلى بن |
| ITV | عبد الرحمن الافريقي |
| $17 \%$ | عبد الرحمن بن حرملة . |
| YVA ،17E | عبد الرحمن بن زياد بن أنعم |
| rol | عبد الرحمن بن سابط بن .... |
| r.r | عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان .. |




#### Abstract

r97 ........................................................ علي بن مالك الروامي ro علي بن محمد أبو الحسن 100

علي بن محمد الماوردي علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم r.r،r.1 ................................................. علي بن محمد بن يوسف I•V ..................................................... علي بن يعقوب بن سوي  I-r عمرر بن الحصين rir عمرو ذي مر \&7 عمرو بن محمد 199 عميرة بن أبي ناجية ابن عياث = محمد بن أحمد بن عياض 11. عان........................... rr. عياض بن أبي زهير الفهري rrq عياض بن عبد الله بن سعد عياض بن هلال r६q غالب بن بخيح أبو بشر rat الفضل بن موفق 




$$
\begin{aligned}
& \text { يویع بن حسان } \\
& \text { YIT .................................................................. } \\
& \text { IVr .............................................................................. } \\
& \text { rAt ................................................................................... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { يحیى بن سلیم } \\
& \text { |V|، |V•.................................................... }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { rYA ...................................... يحیى بن علي بن عبد الله = الرشيد العطلـ } \\
& \text { rır ............................................................ } \\
& \text { بیع بحى بن محمل بن يحيى الذهلي } \\
& \varepsilon \cdot 7 \\
& \text { يزيد بن أبي زياد } \\
& 1 \cdot \cdot \\
& r=0 \\
& \text { يزيد بن سنان الرهاوي } \\
& \text { يزيد بن مروان } \\
& 1 A \\
& \text { يزيد بن يزيد بن جابر } \\
& \text { يعقوب بن اسحت العسقلاني } \\
& \text { rio } \\
& \text { يوسف بن يعقوب السلوسي } \\
& \gamma \cdot \lambda \\
& \text { rre } \\
& \text { أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان } \\
& \text { أبو سعد الساعدي } \\
& 1 \wedge \varepsilon \\
& \text { أبو معيد المهري }
\end{aligned}
$$


＊＊＊

فهرس المصاهر
(1) أبو زرعة الرازي وجهوده في اللسنة النبوية مع خخقيق كتابه الضتعاء وأجوبته على أسثلة البرذعي ـ دراسة وحقيق د. سعد الهاشـيمي ـ الجامعة الإسلامية بالمدينة

المنورة. (Y) الخاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيرى • عیهـ ـ ـ رسالة دكتـوره بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للطالب: سليمان بن عبد العزيز العريني (Y) أجوبة عن أحاديث وتعت في مصابيح السنة ورصفت بالوضع . للحانظ أحمدا


 السامرائي بيروت - مؤسسة الرسالة ه- ع ع الهـ
 دار الكتب العربية الكبرى ـ بدون تاريخ الاريخ (7) ذكر أخبار أصبهان ـ للحانظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني • • ـ الدار العلمية ـ الهند
الختصار علوم الحديث ـ لأبي الفداء اسماعيل بن أبي حفص عمر بن كثير
 مكتبة دار التراث.


 ابن كثير VV\& الـ - رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إعداد الباحث/ محمد إبراهيم خليل السامرائي 7 • \& ا هـ ــ


 السرخسي • 9 §هـ يُقّيق أبو الوفاء الأفغاني - بيروت ـ دار المعرفة للطباعة
والنشر -

 .هـ

دار الكتب المصرية ــ القاهرة.




 دار المعرفة للطباعة.
(17) إنهاء السكن اللى من يطالع إعلاء السنن - لظفر أحمدد العثماني التهانوانوي، طبع ختت إشراف/ أشرف علني التهانوي ـ بدون ذكر المطبعة ولا مكانها ولا الـا

تاريخالطبع
(الأباطيل والمناكير والصححاح والمناهير - لأبي عبد الله الحسين بن إيراهيم الجوزقاني




(19) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ـ للأمير علاء الدين علي بن بلبان

 (Y•) الأحكام الشبرعية الوسطي ـ لأبي محـمـد عبد الحق بن عبد الرحـي

الأشبيلي (YON هـ مصور عن المكتبة الظاهرية ـ دمئق. (YI) الإحكام في أصول الأحكام ـ لأبي الحسن علي بن أبي علي بن الما محمد الآمدى آشا هـ حققـ أحد الألفاضل ـ القاهرة ـ م مؤسسة الحلبي وشركا

$$
\text { للنشر والتوزيع ـ I } 19 \text { ه هـ ـ الإصابة = كتاب الاصابة. }
$$

 إيراهيم بن محمد سبط إن العا العجمي

 وحقيق تحطان عبد الرحمن الدوري ـ بغداد ـ مطبعة الإرشاد (Y६)

 لبنان

 (YY)


اللار السلفية 19 1 هـ ــ

 ـ الطبعة الأولى 197 19 م ، حيدر أباد الدكن ـ مطبعة مجلس دالثرة المعارف العثمانية.
(YA)



الطبعة الثالثة 19V9 م ـ مـكتبة دار الثراث ـ القاهرة.


 (HI)

 حققه الباحث/ اقبال أخمد محمد مال (YY) البرهان في أصول الفقعه - لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد اللـي
 . . 1 عا هـ ـ دار الأنصار القاهرة.




دار الكتب العلمية - بيروت.

 (YY) تاريخ يحيى بن معين في الزجال رواية خالد الدقاق، شحقيت د. أُحمذ محمد نور سيف ـ دار المأمون للبرابن. (YV)


$$
\text { الهند } 197 \text { 1م. }
$$

(YA)

(Yq) تعريف أهل الثقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ـ لأبي الفضل أحمد بن
 والأستاذا محمد أحمد عبد العزيز - دار الككتب العلمية ـ بيروت.

 الإسلاكمي، الطبعة الأولى 0 ه عا هـ

 (६ ( ) ( المتععبين وفيه رد على أبي غدة ومحمدل عوامة، للدكتورا ربيع بن هادي

 مصورة عن المكتبة الممودية بالمدينة المنورة.

 .
 الكتاب العربي - بيروت، بدون تاريخر

 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - تنوير الحوالك ـ انظر الموطأ مع الم شرحه تنوير



 مطبوع مع（مختصر السنن للمنذرى ومعالم السنن للخطابي）، القاهرة－مطبعة أنصار السنة المحمدية

 （0•）نهليب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمدل الأزهري، بحقيت عبلد السلام




الترات العربي－بيروت．
－تيسير التحرير－غمـد أمين المعروف بأمير بادشاه الحنفي البخاري المكي（OY）

 الرباض مكتبة المعارف．



الكتب العلـية ـ بيروت ـــ بدون تاريخ.
（07）التبصرة في أصـول الفقنه ـ لأبي إسخت إيراهيم بن على الفيروزآبإبادي


التحرير في أهول الفقد الجامع بين أصطلاحي الحنفية والشافعية _ لكمال (OV)

 (ON) التحقيق في اختلاف الحديث ـ لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الـي الجوزي OQVهـ شحقيت محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المهمدية ـ القاهرة ـ




 الإسلامية المدينة المنورة.
(71) الترغيب والترهيب ـ للحانظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 707 هـ

تعليت مصطفى محمد عمارة - دار الفكر - بيروت. (TY) التقريب والتيسير - مع تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ـ لأبي زكريا
 القاهرة.
(TY) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ــ اللحانظ زين الدين عبد الرحيم
 الحديث - بيروت.

 هانم اليماني المدني عا 97 19م، دار المعرفة ـ بيروت .

 مركز البحث العلمي - جامعة أم القرى ـ الطبعة الأولى 7 • ع اهـ هـ
(7Y) التمهيد للا في الموطأ من المُاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن

( التمييز = كتاب التمييز.

دائرة المعارف العثمانية.

 (V.)




 الطبعة الأولى 7 • عا هـ
(VY)
 (VY)

 العلمية بيروت ـ الطبعة الأولى الانى. (V0) (الجوهر النقي) مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي ـ اللعلامة علاء الدين
 بدون تاريخ الطبع .
(VY)
العلمية - بيروت ـ بدون تاريخ
(VV) عن دار الكتب الظاهربة ـ دمشق. (VA) المالكي الأزهري الناذلي من علماء القرن الرابع عشر الهجرى - مطبعة شركا
 (V9) حجية المرسل عند المدثين والأصوليين والفقهاء دا فنزى محمد عبد القادر
 (A•) حلية الأرلياء وطبقات الأصفياء ـ لأبيى نعيم أحمد بن عبد اله الأصفهاني
.
(N1)


 (AY)


 طيبة

 - بيروت
(К才) رسالـة لطيفـة في أحاديث متفرقة ضعيفة ـ للإمام محمد بن أحمد بن
 والتوزبع - الطبعة الثانية (AV) 19 ام رفع الأستار عن محيا مخدارت طلعة الأنوار ـ لحسن محمد المشاط ـ الطبعة (AV)

الخامسة I I IVVV هـ مكتبة النهضهة العربية - مكة المكرمة.



 أحمد مخمد شاكر مصنطفى البابي الحلبي - القاهرة.






 الألباني المكتب الإسلامبي - بيروت.

 الثانية 1 ا 1 هـ ــ ـ مطبغة مصططفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.

 .



 العربية - بيروت IYVY I هـ


المكتبة العلمية.
(9A) سؤالات البرقاني للدارقطني رواية الكرجي عنه ـ ـحتقيت دا عبـد الرحبم
 (99) سـؤالات مـحـــد بن عـــــان بن أبي شيبـة لعلي بن المديني في الجرح والتعديل دراسة وخققيت/ موفق بن عبد الله بن عبد القادر ـ الرياض ـ مكتبة

المعارف.




. ها هr
(I - Y) السنن لأبي عثمان سعيد بن منصور الخراساني ـ غتقيق حبيب الرحمن
الأعظمي بومباي - اللار السلفية





دار الفكر (1-0) شرح ألفية العراقي المسماة بالتبعرة والثذكرة ــ اللحافظ عبد الرحيم بن


-ومعه حاشية العطار ـ بدون تاريخ




بيروت - دار الفكر.
(1-9) شرح السنة ـ لأبمي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 17018هـ،

 (11•) شُرح علل الترمذي - للإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي


 ( $1 /$ M)
 مكتبة المعارف. (IIW)


 ( 11 )

 ( $1 \mid 0$ ) شرح نخبة الفكر فِي مصطلحات أهل الأثر في أصول الحديث، لعلي بن
 (117) شرف أصحاب الحديث ـ لأبي بكر أحمد. بن علي بن ثابت الخطيب
 الالهيات - جامعة أنقرة.
(IIV)
 الأولى • اءا هـ
( $1 \mid$ )

 حققه وعلق عليه د/ محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي - بيروت،

(IY.) مكتب التربية العربي لدول الخليج

 (I PY) الأولى 9 • \& اهـ ــ ـ الناشر مكتب التربية العربي لدول الخليج

 والإنتاء والدعوة والإرشاد بالملكة العربية السعودية • • غ ا هـ .

 طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإنتـاء والدعوة والإرشاد




(الضـعفـاء ـ لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيـلي YYY (IYY)



لاهور إدارة ترجمان السنة.
_ الضـعفاء والمتروكـون لأبي الحسن علي بن عمـر الدارقطني (IYA)

الطبعة الأولى ع ع عا هـــ


. $1 \varepsilon \cdot V$

 (IM1) علل الحديث - لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي YYV

 - I9VV
 دراسة ويخقيق د/ فاروت حمادة ـ مطبعة النجاج الجديلة _ اللار البيضاء الطبعة الأولىى.




(7يروت - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى • 19 ( 19 م.



لاهور - دار نسر الكتب الإسلامية.
 (lYA) (IrN)


 مصور عن الخزانة العامة بالرباط.





 ( 1 ( Y (
 (I乏Y)




دمشت. (1\&0) نضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام الأزدي \&YY هـ ـ ـ مصور عن دار الكتب الظاهرية - دمشت (1 § 7) فواخ الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أُصول الفقه ــ للعلامة عبد العلي

محمد بن نظام الدين الأنصاري - مطبرع مع (المستصفى من علم الأصبورل)
 (I\&V)



 وعرف به حسنين محمن مخلوف - بيروت ـ دار المعرفة للطباعة والنبُر - بدون

تاريخ

 (101) الفوائد لأبي بكر محمـد بن عبد الله الشافعي عOrهـ مصبر عن دار الكتب الظاهرية ـ دمشّق
 الفيروزآبادي NIVهـ بحقيق مكتب حخقيق التراث في مؤسسة الرنابلة، الطُبعة


 والتوزيع، الطبغة الأولى . (lo¿) كتاب ارشاد طلاب الخقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ـ للإمام مخجيى



 (107) كتاب التعريفات _ للشريف علي بن محمد الجرجاني ـ الطبعة الأولى
r 19 م ـ ـ بيروت ـ دار الكتب العلمبة.
كتاب التمييز - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (IOV)
 مصطفى الأعظمي الطبعة الثانية Y • ع ا هـ ـ ـ شركة الطباعة العربية السعودية الحمدودة ـ الرياض
(lON)


نسخة الخطية المفوظة بدار الكتب المصرية، دمشتق ـ دار المأمون للترات. (l09) كتاب الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته على أسئلة البرذعي = انظر أبو زرعة

الرازي.
(l09) كتاب الضععاء والمتروكين ـ لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي




بيروت الطبعة الثانية - • ع ا هـ .
(171) (اليتاب الكفاية في علم الرواية ـ للإمام أحمد بن على بن ثابت الخطيب
 العربي (ITY) كتاب المجروحين من المدثين والضعفاء والمتروكين ـ لأبي حاتم محمد


 دراسة وغقيت لعبد الله بن مساعد الزهراني ـ رسالة ماجمستير بالجالمعة الإلمالمامية بالمدينة المنورة. ( § ا ) كتاب المستفـاد من مبهـمـات المتن والإسـناد ـ لولي الدين أحمـد بن

عبد الرحيم الغـراقي AY7هـ ـ تصسحيح وتعليق الشيخ حـمـاد بن مـحمـد
الأنصاري ـ الرياض - مطابع الرياض - بدون تاريخ.





الإرشاد هI PV م.
(ITV)
 ماجستير بالجامعة الإسلامنية.

محمد المعروف بابن القطان TYA هـ مصور عن دار الكتب المصرية. (179) كشـف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، لنور الدين علي بن أبَي
 الرسالة 99 99 هـ هـ (IV.)
 (الكافي الشاف في نخريج أحاديث الكشاف، لأبي الفضل أحمدا بن علي

 (IVY)
ه7 هـ - بيروت ـ دار الفكر - الطبعة الأولى ع • ع ا هـ.
(IVF)

 (الكفاية = كتاب الكفاية.
الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات ـ لأبي البر كات (IV६)



 صادر. - لمان الميزان _ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (IVY) حيدر أباد الدكن ـ مجلس دائرة المعارف النظامية ـ الطبعة الأولى الما

 وحخقيق مصطفى عبد القادر عطاء ـ بيروت ـ دار الكتب العلمية ــ الطبعة الأولى
(IVA) ألهيثمي 1 ا هــ نسخة مصورة عن المدرسة الأشرفية. (IVQ) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ـ للحافظ نور الدين علي بن ألبي بكر الهييممي
 (IA•) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ جمع وترتيب عبد الرحمن بن الا محمد بن قاسم نشّر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإنتاء والدعوة
والإرئاد ـ الرياض.
(IA1)


الشاطيء القاهرة - مطبعة دار الكتب ع 19 الم (IAY)
 اكادمي - فيصل أباد الطبعة الأولى
 بدون تاريخ.
 العلمية.
(INY)
 بيروت r•عاءــ
(IAV)
 أنصار السنة المحمدية.
(IAN)

(1ヘ9) ( معجم مقايِس اللغة ـلأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا
 البابى الحلبي
 (191) (190)

( 19 Y (
 الطبعة الثانية 9 V 1 هـ هـ.
(19Y) معرفة القراء الكباز على الطبقات والأعصار ـ لأبى عبد الله محمد بّن

دار الكتب الحديثة.
(19६) مقدمة ابن الصـلاح - بح التقييد والإيضاح ـ لعثمان بن عبد الرحمن




 (I9V)



- يحقيق علي محمد البجاوي - بيروت - دار المعرنة ـ بدون تاريخ.



الطبعة الخامسة ( المروحين = كتاب الجروحين (Y••)

 (Y.Y) الهـدث الفـاصل بين الراوي والواعي ــ للحـسن بن عـبـد الرحـمن

 (Y- (Y) الخصول في علم أصول الفقه للإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي 7 Y 7 7 . 1 ه 99


يخقيق دا عائشة عبد الز حمن بنت الشاطيء ـ الطبعة الأولى 1901م ـو شركة
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.



 للكتاب الإسلامي ـ الكويت
( المدخل إلى الصحيح لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابيوي


(Y•A)


 (YI•)
 (المستـرك على الصححيخين لأبي عبد الله محمد بن عبد الها الحاكم (Y) الهم

0 • عه - بيروت دار الككتاب العربي.

 ( المسند لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق (YIT)

المعارف العئمانية - حيدز أباد الدكن ـ الهند

الرحمن الأعظمي - بيروت - عالم الكتب - بدون تاريخ
(المسودة في أصول ألفقه تتابع على تصنيفه ثلالة من أثمة آل تيمية : مجذد




(المصنف لأبي بكر عبد اللزاق بن همام الصنعاني (YIT)

المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر عبد الله بن محمدل بن أبي شيبة
OYY Oـ نش نشره مختار أحمد الندوي السلفي ـ الدار السلفية ـ الهـند.
المعـجم الأوسط ـ لسليمـان بن أحـمد الطبراني •Y (Yاهـ ـ ـ مصور عن
المكتبة السليمانية_ تركيا.



بيروت ـ دار الكتب العلمية ب • \& ا هـ.
 عحقيق / حمدى عبد المجيد السلفي بغداد ـ وزارة الأوتاف ـ الطبعة الأولى

(YYY)





 المعرنة ـ بدون تاريخ.

للحافظ محمد بن عبد الرحمن السـخاوي




الصعيدي القاهرة _ مكتبة السنة _ الطبعة الأولى 19A1 19 م (YYV)





 (YY•) المنهل الروي في بُختصر علوم الحليث النبوي - للإمام بدر الدينّ محمد
 . دار الفكر- دمشت







 علهاء القرن العاشر الهجري، وبهامشه ( رحمة الأمة في اختلاف الأنمّة) لأبي

عبد الله مدمد ابن عبد الرحمن الدمشققي - مصر - شركة مكتبة ومطبعة المثنى ـ بغداد 7 • ؟ ( هـ (YYO)
 بغداد، 7 • \& هـ (YY) نتائج الأنكار لمعاني نتقيع الأنظار _ للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير

 (YYV) علي العسقلاني Aorهـ ــ ــ مكتبة طيبة ـ المدينة المنورة. (YYA)




الزيلعي (Y\& ( $)$ (Y६•)

 1971 المطبعة محمد على صبيح وأولاده بالأزهر.
 بابن الجزري بی مطبعة مصطفى محمد.

 الرياض ـ دار العاصمة 9 • \& ا هـ.


 (Y\&0) النكت على كتاب ابن الصلاح ـ للحافظ أحمد بن علي العسقلاني
 الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ع ع عا عا هـ الـــ

 خليل عبد الكريم. (Y६V) النهاية في غريب الحديث والأثر ـ لأبي السعـادات المبـارك بن مـحــد




 والدعوة والإرشاد ـ الرياض .
(r६q) الوصول إلى الأصول ـ ـ لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان البغداذي
 r

 . 1 \& $\cdot V$

ملحق لفهرس المصادر :
(1 (أدب الإماء والإستـماء ـ لأبي سعد عبد الكريم بن مححمد بن منصور
 (Y) (الحاوي الكببر) (كتاب البيوع) لإِمام أبي الحسن علي بن مححمـد بن


 - رياض الصالحين) للإلام النورى يحقيق النميخ الألباني ـ المكتب الإسلا
 (६) كتاب العـلل ومعرنة الرجال للإمام أحمد نشره وعلق عليه د. طلعت فرج ودا إسماعيل جراح اوغلى.
(0) (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار) المعروف بـ (طبقات الشتعراني) لعبد الوهاب


*     *         * 



## فهرس الموضوعات



## ( التمهيد 19 ( 19 )

تول ابن تيمية في امتناع اتفاق الاثنين على خبر تقوية الحديث بموافقة ظاهز القرآن له

> الحلديث الحلسن الأول (أمثلة لتقويته

الباب الثاني (11 -YV) الملديث الصعيف وما يتعلت به
(1) الفهل الأول: تعريف الملديث الضعيف

اعتراض العراتي على تعريف ابن الصلاح
اعتراض السخاوي على تعريف ابن الصلاح

- \&09 -
 قول الزركني في تقوية الضعيف بالتعدد قول الحافظ ابن حجر في تقوية الضعيف بالتعلد قول السيوطي في تقوية الضعيف بالعدد شروط تقوية الحديث الضعيف العامة
مُروط تقوية الحديث الضعيف الخاصة ضابط المغفل الكثير الخطأ حكم الراوي إذا كانت ككرة أخططانه غالبة على مروياته حكم الراوي إذا كانت كئرة أخطائه لا تغلب على مروياته كثرة الخطباُ النسبية ( ( ) الفصل الرابع: الرواة اللذين يعتبر بحليثهم
(1) المبال الأول : حديث ( من حفظ على أمته أربعين)

90 من صتيح هذا الحليث


## الباب الثالث (Yロ\& - |

## تقوية الأحاديث الضنعيفة التي في سندها سقط ظاهر

110
IIV (1) الفصل الأول: تقوية الحليث المرسل وفيه سبعة مباحث (1) المبحث الأول : تعريف الحديث المرسل IIV تعريف المرسل لغة تعريف المرسل اصطلاحـا وفيه أربعة أُوجه 119 التعريف ألمختار المبحث الثاني: الختلاف العلماء في الإحتجاج بالمرسل (Y) المتجون بالمرسل أدلة المتجين بالمرسل من القرآن أدلة المتجين بالمرسل من السنة دليل الإجماع على الإحتجاج بالمرسل الأدلة العقلية على الاحتنباج بالمالكا مناتثات لأدلة الختجين بالمرسل مناتئة الأدلة من القرآن والسنة
|r: مناقشة دليل الإجماع ع . ........................................................

الرد على دعوى إخراج الحديث المرسل من أنواع الضصعف （F）المبحث الثالث：شُروط تقرية المرسل عند الإلما اللشافعي الشرط الأول：أن يكون المرسل من كبار الثابعين ـ تعريف التابعي الكبير ـ أميلة لكبار التابعين وصغارهم ـ انفراد الشافعي باشتراط كبار التابعين الشرط الثاني：رواية المرسل عن الثقات أبدا ＿انفراد الشافعي بهذا الشرط الثرط الثالث：موانقة المرسل للحانظ في مروياتهم ـ هذا السرط غير معمول به ودليل ذلك （ \＆）المبحث الرابع：مراتب المرسل وأثرها في تقويته قول الترمذي في أن بعض المرسلات أضعف من بعض قول ابن رجب في أن بعض المرسلات أضعف من بعض قول القاضي أبي يعلي في أن بعض المرسلات أضعف
$18 \wedge$
$1 \leqslant \wedge$
$1 \varepsilon 9$
$1 \varepsilon 9$
101
101
101
lor
. تفاوت درجة المرسل المعتضد بنغاوت عواضده وتول الزر كشثي (7) المبحث السادس : سببب: كون الحديث المرسل من الضغيف وت lor (0) المبحث الخلامس : الحديت المرسل دون المتصل في المحجة ...... قول الإمام الشافعي أنسباب تفاوت المراتب المرسلات أربعة ثأثر تفاوت مراتب المرسلات على تقويتها تول ابن رجب ... 10\& المبحث السابع : عواضد الحديث المرسل وأمثلثها 100. العاضد الأول : مجيزوه مسبندا من وجه آخر 10 (1)...................... كلام الإمام النشافعي في ذلك
100 100 رد ابن رجب على أبي العباس $10 \lambda$ الشتراط صحة الوجه الآخبر المسند
$10 \wedge$ الجواب على تقوية المرسل بالمسند

109 الجواب عن هذا الاعتراض باربعة أُجوبة

171 أمئلة لتقوية المرسل بالمسند

171 المثال الأول: مرسل تابعي كبير تقوى بمسند صحيح

17 المثال الثاني : مرسل تابعي كبير تقوى بمسند ضعيف
17
ivo
تول الذهبي في أن بيض المرنلات أومى من بعض
مراتب المرسل عند السخاري
$\qquad$

| IVV | (\%) العاضد الثاني : تقوية المرسل بالمرسل |
| :---: | :---: |
| IVV | كلام الإمام الشافعي في ذلك |
| IVV | كلام العراقي في ذلك .. |
| IVV | اشتراط عدم الشاد مخرج المراسيل |
| 1v9 | اعتراض على تقوية المرسل بالمرسل .. |
| 1v9 | الجواب عن هذا الاعتراض |
| 11. | أمثلة لتقوية المرسل بالمرسل . |
| 11. | المثال الأول . |
| Mr | المثال الثاني . |
| 110 | المثال\|الثالث . |
| IAV | المالل الرابع |
| 119 |  |
| 119 | قول الشافي في ذلك ... |
| 119 | قول ابن رجب |
| 119 | تول العلائي |
| 119 | إترار العلماء لتقوية المرسل بقول الصحابي '. |
| 19. | صفة الموتوف الذي يقوي المرسل ........... |
| 191 | تقوية الزيلعي بموقوف للرأي فيه مجال |
| 191 | درجة تقوية المرسل بالموقوف |
| lar | مثال تقوية المرسل بقول الصحابي |
| 190 | (乏) العاضد الرابع: افتاء أكثر أهل العلم بمثله |
| 190 | تول السافعي في ذلك |
| 190 | تول العلاتي في ذلك |



| riz | تول السيوطي في ذلل ........ |
| :---: | :---: |
| ris | من جعله عاضد للمرسل .... |
| YIE | الرأي المنتار في هنا ها العاضد .ل... |
| ris | قول القرطبي في نسبة الأحاديث للرسول بالقياس |
| Yio | قول السخاوي في ضر نسبة الأحاديث للرسول بالقياس |
| rio | مالل لمرسل اعتضد بالقياس |
| Yiv | (الفصل الثاني : تقوية المليث المنقطع وفيه سبعة مباحث........ |
| riq | (1) |
| r19 | تعريف المنطقع لغة |
| Y19 | الأْوال في تعريف المنقع اصطلاهح ستة |
| YYI | التعريف المختار |
| ryr | (المبحث الداني: حكم الحديث المنقطع (\%) |
| Yry | تول الذهلي في عدم الاحتجاج بالمنقع ... |
| Yry | تول البيهقي في عدم الاحتجاج بالمنقطع .... |
| gry | تول الجوزجاني في عدم الاحتجاج بالمنقط . |
| YYY | تول ابن السمعاني في عدم الاحتجاج بالمنفطع ... |
| ryr | تول الشوكاني فى عدم الاحتجاج بالمنقطع |
| Mry |  |
| Mrr | الخلاصة في حكم المنقطع ... |
| rre | (\%) المبحث الثالث: الصلة بين المرسل والمنقطع |
| Yr\& | فائدة تخصيص كل نوع بلقب |
| Mry | ( ( ) المبحث الرابع : تولهم عن رجل ومتى يحكم بانقطاعه ؟ .... |
| YYY | أتوال العلماء في ذلك نلاكّة ............ |

rrs الثاني ：الـحكم بارساله

YYA الثاللث：الحكم بأنه متصل في اسناده مجهول （0）المبحث الطلمس：سبب كرن الحليث المنقطع من الضعيف
Y．
rri （7）المبحث السادس ：عواضد الحديث المنفطع

YH $\qquad$
rri
قول ابن القيم

المبحث السابع ：أمثلة على تقوبة أحاديث منقطعة（V） rry YTV
rer （

Y\＆o （（ （ المبحث الأول ：تعريف الحليث المعضل （1）تقوية حديث منقطع بحذيث صحيح تقوية منقطع بحديـث خعيف（Y） （ المبحث الثاني：ضو الحديث المعضل خمسسة（Y） （
.
r£q قول ابن جماعة في أنه خديث ضعيف قول الجوزجاني في أْنه خحديث ضعيف

そミタ
Yミq
req تول الحانظ ابن حجر في أنه حديث ضعيف قول الخطيب في قبول المعضل للاعتبار احتجاج ماللك بالمعضل ro．
Yr

YミQ $\qquad$ （（ ）المبحـ الرابع：منال على تقوية الحديث المعضل
rov
roq (1) الفصل الأول: تقوية الـلديث الملس إذا لم يعوف الحلدوف (1) المبحث الاول : تعريف التدليس لغة (Y) المبحث الثاني: أقسام الحديث المدلس : تعريفها وأمبلتها Y. (1) تدليس الإسناد وتعريفه تعريف ابن الصهلح لتدليس الإسناد تعريف البزار لتدليس الإسناد r7. تعريف أبي الحسن ابن القطان YTI مثال لتدليس الإسناد (Y) تدليس القطع : تعريفه ومثالى (Y) تدليس العطف: تعريفه ومثاله Y 7 ( ) r7\% تعريف العلائي لتدليس التسوية ry تعريف العراقي لتدليس التسوبة YT اعتراض الحانظ ابن حجر على تعريف العراقي Yร صورة تدليس التسوية عند ابن حجر Yาะ تسمية تدليس التسوية عند القدماء Y7o تدليس التسوية باسقاط الضعيف شر أنواع التدليس YMo Y77 หทา

ثلاثة أوجه لنم تدليس التسوية مثال لتدليس التسوية (0) تدليس الثيوخ

$$
0 .
$$

ثلاثة أرجه لنم تدليس التسوية

تعريف الخطيب لتدليس الشيوخ

(7) المبحث السادس: سبب كون حديث المدلس من الضعيف
rVA
rvq
rA.
ra.
YAT
rav
r^я
rı9
r^9
r91
191
Ү१)
Yqะ
Yяร
ケ9ร
Yqร
YqE
997
997
ห97
Y9A المبحث المامس : سبب كون المرسل الخفي ضعيف يعتضد (ه)
$r 99$

شرط لتقوية حديث المدلس
المبحث السابع : أمثلة لتقوية حلديث المدلس (V)
(1) المثال الأول
(Y) المثال الثاني

الفصل الثاني: تقوية المرسل الخفي وفيه ستة مباحث (Y)
(1) المبحث الأول : تعريف المرسل الخفي (1)

تعريف الإرسال الظاهر
تعريف الإرسال الخفي

المزي من الجهابذة في معرفة الإرسال الخفي
الطريق لمعرفة الإرسال الخخفي
(Y) المبحث الهالث: الفرق بين الإرسال الخفي والتدليس

الخطيب لا يفرق بينهما
ابن القطان يفرق بينهما ابن حجر يختار التفرقة بينهما

التفرقة بينهما طريق الحذات
( ) المبحث الرابع: حكم المرسل الخفي تول ابن كثير في بيان حكمه
المرسل الخفي ضعيف ينجبر (\%) المبحث السادس: أمثلة لتقوية المرسل الخفي
r99 $\qquad$
r.r. $\qquad$

الباب الخامس (
تقوية الأحاديث الضعيفة بسبب الجهل بعلالة أحد رواتها
$r \cdot v$ $\qquad$ * تمهيد في أقسام البجهولين
r•V ......................................... مناقشة حول اشتراط العدالة الباطنة
$r \cdot \gamma$ $\qquad$ رأي الصنعاني في انتراط العدالة البأطنة
$r \cdot \wedge$ تقسبم الحانظ ابن حجر للمجهولين
$\qquad$
$r \cdot \lambda$ $\qquad$ التقسيمالخمتار r•^ حكم رواية مجهول العدالة ظاهرم وباطن؟ .
YII: الفصل الأول: تقوية حديث مبهول العين وفيه ستة مباحث (1)
Mr|................................. المبحث الأول: تعريف مجهول (1)
rir $\qquad$ تول الخطيب في مجهول العين
Tl\&

T10:................................................. الختار في تعريف مجهول

M4 المبحث الثاني: جـكم حديث مجهول العين (Y)
القول الأول: :عدم قبول روايته .
riv. $\qquad$ القول الثاني : قبول روايته

riv
Mis
min القول الرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد القول الخامس: إن زكاه أحد الأئمة القول المختار..................................................................... r. rr. r. rr. ry. ryI rri
ry ryr MY rrq rr\& rys rrq rro ryy ryy ryA

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) المبحث السادس: أمثلة لتقوية حليث مجهول العين } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) الفصل الـاني: تقوية ححليث مسجهول الــال وبيه }
\end{aligned}
$$

## (F) المبحث الثالث: ملار ثبوت الجهالة وارتفاعها

تول الذهلي في ارتفاع الجهالة
تول اللارتطني في ارتفاع الجهالة
قول الخطيب في ثبوت الجهالة
قول البلقيني في ارتفاع الجهالة تول ابن الصلاح في ارتفاع الجهالة النظر إلى اشتهار الراوي وكثرة ححيثه اطلاق أبي حاتم الجهالة على بعض الصحابة الراوي إذا وثق زالتت جهالته وإن لم يرو عنه إلا واحد رأي الجمهورفي ارتفاع الجهالة ( ) ( المبحث الرابع: ارتفاع الجهالة لا يعني بُوت العدالة رواية الثقة عن غير المطعون فيه تنفعه الجهالة المرتفعة برواية ثنين وقرل السخاوي قول الخطيب في عدم ثبوت العدالة لمن روى عنه اثنان تول ابن رميد في أنه لابد من التصريح بالعدالة من إمام (0) المبحـث المنامس: من أقوال العلمـاء في أن مـجهـول العين ضعيف يتقوى قول الدارقطني في ذلك

rqu
a
rq9 re． rz． ケ\＆） そをץ rer やそ （Y）المبحث الثالث：من أتوال العلماء في أن مـجهول الحال ケをะ $ケ \varepsilon \varepsilon$ $ケ \varepsilon \varepsilon$ （（ ）المبــبث الرابع：سبب كون حديث مجهـول الحال من


## r々o

 $r \varepsilon v$ $r \varepsilon V$ （（ ）المبحث الخامس ：أمثلة لتقوية حليث مجهول الحال （1）（ المثال الأول ．المثال الثاني（r） rol （Y）الاحتجاتج بروايته إذا لم يأت بما ينكر عليه （ ）التوقف في روايتغ ． （Y）المبحث الثاني ：حكم رواية مجهرل الحال（Y） （1）الاحتجاج بروايته（Y） （Y）غدم الاحتجاج بُروايته ． （1）الاطالاق الأول بجهول الحال（1） （Y）الاطلاق الثاني بجهول الحال（Y） ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． كم －-1 إذا لم يأت بما ينكر عليه ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
$\qquad$

$$
121
$$

.
ولي الدين العراتى بذكر' نوائد معرفة المبهم في المتن .
rov أهمية معرفة المبهم في الإمناد ( المبحث الثالث: مكم الحلديث اللدي في اسناده مبهم لم يسم
ron قول ابن كثير
ron قول ابن حجر
ros

rq. ( ( ) المبحث الرابع: قبول الحلديث اللي في اسناده مبهم للاعتصناد
rq. $\qquad$ ( ( ) المبحث الثامس : أمثلة لتقوية الحلديث الذي في اسناده مبهم
(المثال الأول (Y) المثال الثاني

الباب السادس (FYV - FYQ) تقوية الأحاديث المعيفة بسبب الطعن في ضبط أحل رواتها
rvi (1) الفصل الأول: تقوية حليث سيء الحفظ
rvr (1) المبحث الأول : تعريف سيء الحفظ
rvr
rvr تعريف سيء الحفظ لغة
تعريف سيء الحفظ اصطلاهـ ( المبحث الثاني : من أثوال العلماء فى أن سىء الحفظ خعيف rvะ ....................................................................................... تول يحيى بن سعيد
rV\& تول ابن الصلاح تول النوري


| r94 |  |
| :---: | :---: |
| $\varepsilon \cdot 1$ | (\%) |
| E.r | (1) المبحث الأول: تعريف المتلقن لغة واصطلا (1)............ |
| $\varepsilon \cdot r$ | تول العراقي في تعريفه اصطلاهلا |
| $\varepsilon \cdot r$ | قول الذهبي في تعريفه المتلقن في |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | (\%) |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | قول عبد الله بن الزبير |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | تول يحيى بن سعيل |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | تول ابن حبان |
| $\varepsilon \cdot \varepsilon$ | فول ابن الصلاح |
| $\varepsilon \cdot \xi$ | تول العراقي ( |
| $\varepsilon \cdot 0$ | المعتضد |
| $\varepsilon \cdot 7$ | ( ) المبحث الرابع : أمثلة لتقوية حديث المتلقن . |
| $\varepsilon \cdot 7$ | (المثال (1) |
| $\varepsilon \cdot \wedge$ | ................................................ المال\| (Y) |
| \&1. | اللخاتمة |
| \&1r | الفهارس .... |
| E10 | فهرس الأحاديث والآثار . |
| \&rl | فهرس الأعلام المترجم لهـم ...... |
| ¢rq | فهرس المصادر |
| EOV | فهرس الموضوعات |

