> Co
> (








الكتب والدراسات التي تصدرها الدار

 v.19vs :


إن الحممد له نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالشّ من شرور
 هادي له، وأثهد أن لا إله إلا الشّ وحده لا شُريك له، وأشهد أن محمداً . .

重

يوَ

أمـا بـعد: فإن أصـدق الـحديـث كتـاب الله، وأحسن الهـدي هـدي
 وكل ضلالة في النار (8)




رضي الشن عنه يإسناد صحيح.

وإن من نـهم الله علينا وعلى عموم المسلمين انتشار المسنة النبوينة والعمل بها، 'مع وجود حب واحترام لأئمة العلم الهداة، ولا شك ألم أن طاعة
 تركنا على المحجة البيضاء؛ ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلاّ هالك :
 حفظا في الصدور، وتدوينا في الكتب نشرأ وتعليقاً، تحقيقاً لما وعدا ولما ولها به




 هار






 الشُرح أن يخرج إلى عالم :المطبوعات، بعد ما كان في عداد المخطوطات، خدمة للسنة النبوية، ولأهلها وظلبتها.

$$
\begin{align*}
\text { "الحجر/(Y) (Y) }
\end{align*}
$$


 وهو من مصورابت جامعة برينستون الأمريكية.

وأسأل الها العظيم أن يرشدنا فيه للصواب، فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ورحم الها عبداً أهدى إليّ عيوبي، وأساله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم.
ولا أنسى أن أتقدم بخالص شُكري لفضيلة الشُيخ العلاّمة المحدّث

 من قدّم لي يد العون في إنجاز هذا العمل سواء من قريب أو من بعيدليد، وصلى الشاله على سيدنا مـحمد تسليما كثيرآ.

## وكتب

هارون بن عبدالرحمن الجزائري
أم القرى:
(V) شعبان I\&19 هـ الموافق لـ ه ديسمبر 199Aم.


كان عملي على هذا الككتاب كما يلي:

*     * بذلت كل جهدي في إخراج هذا الكتاب كما أراده المؤلف، وذلك إلك بالمقابلة بين النسخ الموجوادة عندي، وبالئلرجوع إلى المصادر المؤلفة في هذا الفن، وقابلت المنسوخ علىى المخطوط خشية السقط أو التصحيف، وبيّنت ذلك في مواضعه، .
* عزوت الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم. * خرّجت الأحاديث النبوية، وعزوتها إلى مصادرها مع بيان الحكمم

وكان منهجنا كما يلي:
1 ـ التزمت بعزو المُؤلف، وزدت عليه في بعض المواطن.
Y - اكتفيت بالصحيحين إن كان الحديث فيهما مع عدم ذكر المكرز••
「 ـ اكتفيت بالسن إن كان الحديت في غير الصحيحين . * خرّجت الآثار على حسب القدرة والاستطاعة.
** ترجمت للأعلام غير المششهورين، من غير تفصيل ممـل، مـع ألاكتفاء بمصدر واحد في الإحالة. * وضعت عناوين لكُل نوع تيسيراً للفهم.
**.اعتمـدت عـلى النظظم الذي حقّقـه الأخ الفـاضل مـحمد سمـاعي

* علقت تعليقات رأيتها ضرورية.
* رجعت إلى ما تحت يدي من الكتب التي نقل منها المؤلف.
-* ترجمت للمصنّف، والنّاظم، والشّارح
ق قمت بعمل الفهارس العلمية:
1 - فهرس الآيات القرآنية.
Y - Y
r - ف ـ ا
§ - فهرس أسماء الكتب الواردة في الشرح
0 - فهرس المصادر المعتمدة في التحقيق.
Y - فهرس أنواع العلوم.
V - V



لهذا الكتاب نسخ خطية كثيرة ولله الحمد، واعتمدنا في إخراجهه علىى
خمس نسخ وهي:
娄 النسخة الأولى :
هي المححفوظة في بِكتبة الأسد الوطنية بدمشق، وجعلناها الأصل،
ورمزت لُها بـ "ع") .


 * النسخة الثانية:

هي المحفوظة أيضاً 'في مكتبة الأسد، ورمزت لها بـ (اهـ) .
 نظم البيقونية، وناسخها مجهول، وكذا تاريخ النسخ ملاحظة: لم أرفق صمورة النسخة مع المصورات، لأنها ليست' بحوزتي الآن .

* النسخة الثالثة:

هي مصورة الجامعة :الإسلامية بالمدينة النبوية، ورمزت لها بـ (اص" :



وقد أعطانيها شُيخنا إبر اهيم بن يوسف الشُنفيطي - حغظه اله - .
\% النسخة الرابعة:
هي مصورة جامعة برينستون الأمريكية، ورمزت لها بـ (ب").


وهذه النسخة أعطانيها الشُّيخ الفاضل حاتم بـر بن عارف العوني الشّريف ـ
حظظه الهُ -ـ

## * النسخة الخخامسة:

هي نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر، ورمزت لها بـ ("ج" .

 نسخت بتاريخ أفندي أمين كتب خانة.


اللوجة الأولى من النسخة "ع"

: التار نー


 ب5,


 ت Gentar

 4
 1 çumpremomer


الورقة الأولى من "ع"





 $\because \because \underbrace{4}$,






 ,




$$
Y^{\prime}
$$

إلورقة الأخيرة من "ع")


اللوحة الأولى من النسخة "ص"


الورقة الأولى من "ص"


الورقة الأخيرة من "ص"


الورقة الأولى من "جه"


## الورقة الأخيرة من "ج"



اللوجة الأولى من النسخة "ب"


 -












 با


. على



 +完
 Th Glالشَ
 بـم

 .


الورقة الأخيرة من (ب)


,



 $\therefore$ 的 +6 botererath
 $6 \times 4$.
${ }^{\circ}$
$\qquad$
$i$
$\vdots$
$\vdots$
$\vdots$ $\vdots$
1
$\vdots$

I
1
$!$
$!$
$i$
$\vdots$
$i$
$i$
$i$
$i$

$!$
$\vdots$


## ترجمة مصنْف (الننخبة)"

هو الحافظ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الكنكاني العسقلاني


 الخامسة من عمره، وقرأ القرآن وأتم حفظه وهو ابن تسع، كما حفظ جملة من أمهات المتون المتداولة حين ذالك، منها:
(الكمدة|"، واألفية العراقي"، و"الحاوي الصغير")، و"مختصر ابن الحاجب" في الأصول، واملحة الإعراب" وغيرها، وكاب، وكان قد حُبتب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير، فئ نم نظر في فنون الأدب، نم حبّب إلبه طلب الحديث فيّ فابتدأ فئ فيه سنة (VVY)ه، وعكف على الحافظ العراقي فلازمه عشرة أعوام، فحمل عنه علم الحديث، ثم ارتحل إلى اللبالد الشامية والحجازية والئلية واليمنية، حتى
 والقرافي، كما ولي مشيخة عدة مدارس من بينها البيبرسية، وبعدها

 في ڤفهرس الفهارس، (Y/Y) (YY)، والدكتور سـاكر عبد المنعم في اابن حجر دراسة
 بُامن عشر من ذي الججة سنة (NOYه).

هن بين شيوخه:
 الدين البلقيني، سراج الدُين ابن الملقن، نور الدين الهيثمي، وغيرهمهم ومن بين تلامذته:
برهان الدين البقاععي، زكريا الأنصاري، شمسس الدين السخْاوي، ابن .قاضي شهبة، ابن تغري بردين وغيرهم. ومن بين مصنفاته:
"فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، و"اتهذيب التهذيب")، و"الْنكت
 وغيرها كثير


## ترجمة ناظم (النخبـة)،

هو الشـيخ الإمام محمد بن محمد بن حسن بن علي بن بحي بن
 تم القاهري المالكي، كمال الدين أبو عبداله(1)

ولد في أول سنة (ولهـهـ)، كما نقله ابنه تقي الدين، عن بعض الأخيار من ثقات أصحاب والده، لأن الفرنج لما ألـا أخذت الإسكندرية كان عمره سنة واحدة، وكان أخذهم لها في يوم الجمعة ثالث عشّر محرم سنة .(AV7V)

وقد اشتغل بالعلم في بلده وسمع، ومهر فيه فأجاز له خلق كتير

 في بعض كتبه وأجزائه، وتنزل في طلب المحدثينين بالجمالية أول ما فتا فتحت ثم تُرك له التدريس في سنة (أحهـهـ)، فدرس بها، وعرضت له علة، ثم
ترجم له:




. $(Y \cdot A / I I)$

تَنِهَ ورجع إلى منزله، وتمّرّض به حتى مات ليلة الخميس العشرين من ربيع الأول سنة (هAYا)، وصُلِّيَ عليه بالجامع الأزهر .

## من بين شيوخه:

الحانظ العراقي، والبدر الززكشي، والبهاء الدماميني، والتاج بن موسى، وأبو مخمد القرؤي، وغيرهم.

من بين تلامذته: ولده تقي الدين، والحافظ شمس الدين السخاوي،

من بين مصنفاته:
"شرح نخبة الفكز")، و(نظم نخبة الفكر|"، وانظم نخب"الظزافف"
للفيروزآبادي .
ومما كتب من نظمه:
جزى الش أصحاب الحـلـيث مثئوبة . وبوأهـم في الـخلد أعلـى الـمـنـازل


 وقال:

 ترجمة شارح "نظم النخبةه:
هو الإمام العلامة آحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علئ بلئ بن يحي بن محمد بن خلف الشا بن خليفة التميمي الداري، الإمام تقي الدّينّ،

 وجد0

قال الحافظ السيوطي في حقه:
(المـحدث، المفسر، الأصولي، المتكـمـ، النحوي، البـياني،
 شهـد بنشر علومه العاكف وألبادي، وارتوى من بحار فهومه الظمهآن والصادي

أما التفسير فهو "بحره المحيط"، و"كشّاف" دقائقه بلفظه (الوجيز")، الفائق على پالوسيط" واالبسيط|".

وأما الحديث، فالرحلة في الرواية والدراية إليه، والمعوّل في حل مشكلاته وفتح دقفلاته عليه.

وأما الفقه فلو رآه النعمان لأنعم به عينا، أو رام أحد مناظرته لأنشد:

(1) نسبة إلى مزرعة بالقرب من قسنطينة شرق الجزائر، انظر "معـجـم البللدان|"

$$
.(4 N / \varepsilon)
$$

ترجم له:




 والزركلي في هالأعلامa (Y/ -Y).
 ببراهينه وحججه، ألمهذبة المرتبة.

وأما الأصول فـ "إلبرهان") لا يقوم عنده بحجة، وصاحب (االمنههاج" لا يهتدي معه إلى محجة.

وأما النخو فلو أذركه الخخليل لاتخذه خليلا، أو يونس لأنس بلرسه
وشفى منه غليالا

وأما المعـاني فـ "إلمصبباح" لا يظهر له نور عند هذا الصباح، ومهاذا يفعل "المفتاح" مع من ألقتت إليه المقاليد أبطال الكفاح، والبّى غير ذلك من علوم معدودة، وفضائل :مأثورة: مشهودة:

هـو البــدر لا بـل دون طـلـعتـه ألبــر هـو الــدر لا بـل دون مـنـطـعـه الـلـر بـه بيـن أرباب النـهى افتبخر الغصـر فـطـاب بـه فـي كـل مـا فـطـر البذكـر بـأوصـافـه نـظـم الـقـصـانــل والنـــــر

هو البحر لا بل دون ما ععلمه البـحر هـو الـنـجـم لا بـل دونـه الـنــــم زتبـة هو العالـم المششهور في العمصر والذي هو الكامل الأوصاف في العـلـم والتقى مـحاسـنه جلـت عن الـحصر وازدهى ولد بالإسكندرية :في شهر رمضان سنة (1-1ه) اه وقدم إلقاهرة مع

 البـخـاري، أخـل الـحـــث عـن الــيـخ ولكي الـدين اللعراقي، فوبرع في الفنون.
 'الزبيري، والجمال الحنبلي؛ والصدر الإبشيطي، ووالشيخ و'يني اللمين، وغيرهم.

وأجاز له السراج النبلقيني، والزين العراقي، والجمال إبن ظهيرة،

والهيثمي، والكـمال الـدميري، والحـلاوي، والـجوهري، والمراغي، وآخرون.

وخزّج له (امشيخة، شمس الدين السخاوي، وحدث بها وبغيرها،
وخزّج له السيوطي "جزءءا" في الحديث المسلسل بالنحاة، وحدث بهـ
وهو إمام عـلامة، منـقطع القرين، سريع الإدراكاك، أقرأ التفسير والحديث، والفقه، والعربية والمعاني، والبيان وغيرها واليا وانتفع به الجـم
 وحسن الشكل والأبهة، والإنجماع عن بني الدنيا .

أقام بالجمالية مدة، ثم ولي المشيخة، والخطابة بتربة قايتباي الجركسي بقرب الجبل، ومشيخة مدرسة اللالا، وطلب لقضاء الحنفية بالقاهرة، سنة (الجرهـ) فامتن

وصنّف اشرح المغني" لابن هسّام، واحاشية على الشفا"، واشرح

 ابن مالك"، و(الأمور الناجحة في كشف أسرار الفاتحةل، وله نظم

قال السيوطي: أنشدني منه ما قاله حين تولى الظاهر ططر، ونوه أنه إن مات أفسد الأتراك، وهو:

بـــول خـلـبـلي الـعـدى أضـمرت إذا مـات الــمــلــك سـوء الــورى
 قال: وكتب لي تقرظا على (شرح الألفية"، و"جمع الجوامع" تأليفي
وكانت وفاته رحمه اله، قرب العشاء ليلة الأحد سابع عشر ذي

الحججة، سنة (AVYهـ)، وُدفن يوم الأحد، وصلى عليه خلق كثير، وفجعوا

ورثاه الحافظ السيوظي بقصيدة، يقول في آخرها:



وبالجملة، فقد كان من محاسن زمنه، وأمثال عصره، رحمه ألّ.



## المقلدمـة

(1)

## 

[وحسبي وكفى](r) أما بعد:
 الظاهر، وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء الزاء الزواهر (r)، فقد سألني بعض

 سؤاله معتمدا على توفيق الأه وأفضاله.

ولماً أثرفت على الإتمام والختام، وفوّضت للفراغ(o) منه الخيام،
اختلف أمل العلم في حكم البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها ؟، أم هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور وللتبرك بالابتداء بها ؟؛ وممن حرر هذه
 الصسحيحه للترمذي، وخلص إلى أن البسملة آية من كل سورة سوى سورة براعة،

 وسلمم، وفي "ابه" : وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى

$$
\begin{align*}
& \text {. يوم الدين } \\
& \text { في (صي" : الزاهر، وفي "ابجاه: : الدواهر } \\
& \text { في "جي" : الأزكياء. } \\
& \text { فيا "ص": للفاع. } \tag{0}
\end{align*}
$$

بادر إليه جماعة من الإخوان فكتبوه ولاة حين أوان، نمّ لما أقرأته وقع فيه

 وإلى اللّ] (') 'أتضرع أن ينفع به، كما نفع بأصوله، وأن يحشرنا في زيمرة حديث نبيه ورسوله.


في "ابي" ساتطة. .
في "ج" : بالمقاصد.

في "ص" : إليه .


 "الحمدل": في اللغة: مقابلة الجميل من نعمة أو غيرها بالتعظيم باللسان، والشكر : مقابلة النعمة وحدها بالتعظيم، فالحمد ألعمد أعمب من الشّكر
 ومورده اللسان وحدها

والشكر أعم من الحمد باعتبار المورد، وأخص منه باعتبار المتعلق،
 و(القادر" من القدرة، وهي القدر، لأن القادر يوقع الفعل قدر مشيئته، و"الححاشر" من أسماء النبي من هِ

 الحاشر اللذي يحثـر الناس"(r) على تدمي، وأنا العاتب|"(r). ورواه أيضاً مالك
فيـيا لهـها : بله .

 أسماء. . . . .

آخر (ألموطأ)(1)، عن محمُد بن جيرر بن مطعم لكن مرسالَ.
و"بشرته" الرجل - بتشديد المُعجمة وتخفيفنها -، وأبشُرته ثـلاث
 و(الالإنذار" الإخبار بأمز مخوّف في زمان يسع الاحتراز منه( (r).

 والثواب")، على متعلقي (o) الإنذار وهما (العاصي والعقاب") .

و"صالة الشال| ثناؤه عليه عند الملائكة، وصاة الملائكة الدعاء" (1)، كذا في "صحيح البخاري" عن 'أبي العالية()، و(الأفواه" جمع فوه، وهو أُمِل

ولا يتخفى ما في البيث الثاني من المقابلة المفسرة في غـلم




 (


موقوف حسن" ه :
מالليل/ه - •11. .




 ［（ابعدله＂هنا ظرف مبني على الضمّ، لنية معنى المضاف إليه دون لفظه، وعامله مقدر بعده تقديره تنبه．
 المختصرات، الصغار جدا］＂］

 （أححواله｜｜（1）${ }^{(0)}$

و＂السلك＂بكسر المهلة الخيط،＂الفعلل＂－بالفتح－مصدر فعل يفعل ،

ロロロ
وقرأ بعضهم：
（1）في＂ج＂ساتطنّ

（r）
فيّ＂ج سا ساتطة
（0）هالكواكب المدراري＂（1Y／1）، وصاحبه هو شـمس الدين الكرماني توفي（هVATه）، له ترجمة في：پالدرر الكامنةه（ال）（VV／0）． في＂ص＂ساقطة．
（V）

## مسأله: تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد





 (الخبر"ل نوع مخصوص من الككلام للصيغة، وهو تسـم من الككلام اللساني، ويقال للمعنى وهو تسم من الكلام النفساني

 وقيل : الحديث ما جاء عن النبي

بأخبار(r) الناس وأحوالهم إخباري(8).

و"ينمى" - بضم أوله: وفتح ما قبل آخره - أي يسند ويروى، وا(الطرقّا" - بضمتين - جمع كثرة الطريق

و"العلم" الاعتقاد المطابق الجازم الثابت، و"يحيل" ـ بالحاء المهجملة نِمنع، و(العرّف" العادة .

و"يفتعل" فلان الكذب يختّلقه، و"الُطباق" جمع طبقة، وهي فُي إلاصطلح: جماعة اشتركوأ في السّن ولقاء الشيوخ. في "ج" ساتطة .

 في "ص وج وبال: بأبام. في "(هـ) لساقطة .

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الخبر ينقسم باعتبار ناقله إلى متواتر وآحاد، والآحاد إلى غريب، وعزيز، ومشهور .
 بنفسه ليخرج ما يفيد بغيره، وهو خبر الآحاد المفيد بالقرائن للعلم (1)
فإن قيل من أين يستفاد التقييد بالنفس من النظم؟ قلت أفاد إلى ضمير الخبر ، لأن إفادة العلم في غير المتواتر من مجموع الخبر والقرائن، لا من الخبر وحده.
والمتواتر مأخوذ من قولهم تواتر [الرجال" (r)، إذا جاؤأ واحدا](8) بعد
واحد بفترة(o)، ومنه قوله تعالى:

 قيل خبر كل واحد لا يفيد إلآ الظن، وضم الظن إلى الظن لا يوجب العلم.

وأيضا جواز كذب كل واحد، يوجب جواز كذب المـجمبع، لأنه
 كقوة الحَبْل(1) المُؤلَّف من الشَّعَرات .

> في "ب" : للقرائن •
> في "ص" : الإسناد.
> (

في "ع" ساتطة .
في "ص" سـاقطة؛ وانظر "لسان الْعرب" (YV०/0).
(7) (7) المؤمنون/
(V)

في "اج وب" : للعلم.



وأما شروطه فذكر الـشيخ－رحمه الهَ－منها ما اتفق عليه، وكلها في

أن يبلغ الجمع النّي نقل ذلك الخبر في الكثبرة إلى جد تما تمنع＂（1）العادة أن يتفقوا، ويتواطؤوا على كذبه（r）، لأنهم إذا لم يبلغوا هذا الحد لا لا يكون خبرهم مفيداً بنفسه للعلم．

الشرط الثاني：
أن يكونوا مسندين ذلك الخبر إلى الحست（r）، كالإخبار عن＇مُشاهبذة بغداد، لا إلى الدليل العقلي كالإخبار عن خدوث العالم، لأن كل ولم واحد
 للسامع، ولا يحصل له العلم ولو أخبره بذلك من في العالم． الشبرط الثالث：
وهو خاص بالمتواتر الذي له طباق، أن تساوي（8）الطبقة المـلاقية للمخبر عنه الطبقة الأخيزة، والطباق المتوسطة بينهما في منع العادة المادة من
 من الكثرة المانعة من التواطؤ على الكذب（1） ロロロ
فائدة: قال شيخ الإسلام:ابن تيمية في "مججموع الفتاوى" (79/1^): شأما من أُنكر



 $=$

$$
\begin{aligned}
& \text { في "ج" : يمنع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في "به" : الحسنن } \\
& \text { في "ج" : يساوي. }
\end{aligned}
$$

أيضاً عند العلماء، وكذلكُ القضـاء بالشنفعة ونحو ذلك．

## مسأله: إفادة المتواتر العلم الظظري


(العلم" الضروري يقال في مقابلة الاكتسابي، ويفسر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق

ويقال في مقابل النظري، ويفسر بما يكون حصوله بلا نظر، واستدلال وهو المراد هنا (1)

وقد اختلف في العلم الحاصل بالمتواتر، فذهب الجمهور إلى أنه
 وذهب المرتضى (£)، والآمدي(0) إلى التوقف.
=




تارة بالكثرة وتارة بصفات المخبرين، وتارة بقرائن تقترن بأخبار وبأمور أخرى الألما
 والتصديت أفاد عند جماهير العلماء، ومن يسمي هذا: بالمستفيض .

 والمالكية، والشانعية، والحنابلة، والأشعرية، وإنما خالف في ذلك فلك فريق من ألما أهل


$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" : هاهنا. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.(rir/le) }  \tag{Y}\\
& \text { هو : محمد بن علي، توفي سنة (O\&VT)، له ترجمة في: اضألسير" (OAV/V). } \tag{r}
\end{align*}
$$

[وهذا العلم الضروري الحاصل من المتواتر في قول منقول عنّ


أما العلم بشبوت مدلُوله في الواقع فإنه استدلالي](ث)، دليل الكجمهورد أن العلم بالمتواترات (r) يجصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا لا اهتداء لمه بطريق (8) الاستدلال، ،وترتيب المقدّمات .
 ما حصل للعلم عنده، لأنا نتطع بحصول العلم من الـمن المتواتر من غير غلم بعدد محصوص: الإخبار بتدريج خفي إلى 'أن يخحصل القطع واليقين، وألقوة البشرية قاضبرة عن ضبط عدد يخصل عندهِ آن آلك.






(V)
 (1) (1) في "ع" ساقطة . $170 / \mathrm{Cl}$ (1) (1)


 رجعوا فأخبروا قومهم.

وأجيب بأنه لا يلزم من إفادة عدد معين للعلم في صورة معيتّة، إفادته له في جـميع الصّور، لأن الـحال في ذلك يختلف بالـن باختلاف الوقائع والمخبرين، والسامعين •
 عدد كثير من الصحابة، قال البزار : ا"نحو من أربعيني|"(0)، وقال بعض الـحفاظ(T): (اليس في الدنيـا حديث (V) الجتمع على روايته العشـرة غيره ولا حديث يرويه أكثر من ستين من الصحابة غيرها .
[قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم"(A) : "وهذا منقوض] (9) بأن أن أبا القاسم

 من ستين من الصحابة، ومنهم العشرة! .
"الأنفان/を
 في "ج وب" ساتطة.


 ( $\mathrm{YVO} / \mathrm{Y}$ )

(V) في "ص" ساقطة (V) ( ( $)$
في "ج": ورد.



[ثم قال شيخنا"(1): "وقد جمع الحافظ أبو الحجاج يوسف الدمشقي (r)
 "أأخبرني بحض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحنـي الصحابة")، قال شيخنا : "وأنا أستبعد وقوع ذلك" أهـ" (م) $\square \square \square$

## مسنأله: الغريب


 المشهور، لأن الغريب من العزيز بمنزلة البسيط من المركب، كما ألن العزيز من المشهورُ كذلك.

و(الأغريب" احديث انفرد بروايته، "أو بـأمر في متنه، أو في إسنُّاده شخص واحد في أي ظبقة كان ذلك الانفراد (0)
ومنه ما هو صـحيح كأفراد الصحيح وهي كثيرة، ومنه ما هو غير الـير
 والمتن، وهو الذي ينفرد بُرواية متنه راو واحد . ومنه ما هو غريبـ من جهة الإسناد دون المتّن، وهو النذي يـزويه
(التبصرة والتذكرة" (rvV/Y).
 الدكتور بشار معروف.
في "جي" ساقطة. ساقطة.
 أثنائه .

جمـاعة من الصححابة وينفرد واحلد من الثقات بروايته عن صحابي آخر، لا يعرف ذلك الحديث عنه إلا من رواية ذلك الواحد، وهذا هو الغريب


## ㅁㅁ

## مسأه: الفرد المطلق والفرد النسبى






 و"الشعببي" - بغتح الشين المعجمة، ألمـي وسكون العين المهملة - أبو عمرو عامر بن شراحيل الكوفي
 عثمان]()، وتوفي في بضع ومائة، يروي عن عليّ، والسبطين وغيرهم (V). في "جه: تجتمع
(Y)

في (اص": طرته.
في (اص" سافطة.

في "ب": خلافة أمير المؤمنين سيدنا عئمان رضي الهُ عنه.
(V) في "ص": لغيرهما.

فالغرابة إن كانت في أضل الإسناد، سواء كانت في أصله فقط، أو في أصله ومن روي عنه؛ أَو في أصله واستمرت في أكثره، أو في جمينيع، ،
 وهبته||(1)، تفرد به عبدالّا بن دينار ، عن ابن عمر .



 محمد بن إبراهيم التيميا: ورواه عن يحي بن سعيد عدي كثير .

وإن كانت الغرابة في أثناء(1) (الإسناد، أو في آخزه بالنسبة إلى شخُص
 متالها في آخر الإسناد بالنسبة إلى سختى معين : حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشُهدوا أن لا إله إلا الشّه(.(1)،

 في "با" ساقطة .



( ( 1 (

 عنه، وانظر (األسلسلة الصنحيحةها للألباني (7-7) (1).

رواه مسلـم عن أبي غسان، عن عبدالـمـلك بن الصبّاح، [عن شـعبة، عن

 عبدالملك، بل تابعه حَرْميّ بن عمارة، عن شُ عـعبة. ومثالها في أثناء الإسناد بالنسبة إلى صغة معينة:

 ابن سعيد الممازني، عن عبيد الله بن عبدالله، عن أبي عن واقد الليئي، عن النبي كذا ذكر الشّيخ علاء الدين التركماني (0) في "اللدر النقي"(V) قال شيخنا الحافظا عبدالرحيم| (V): "وإنما قيدت هذا الحديث بقولي من الثقات، لأن الدارقطني رواه من رواية ابن للـعة، عن خاللد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائسة، وابن لهيعة(A) ضعّفه الجمهور" . ومثالها بالنسبة إلى بللدة معينة: حديث: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تبسره(9) ، رواه أبو داود،
(1) في الأصرل: ". . أبيه، عن جله، عن عبد اله. . . "، والمثبت من الصحيحين. (Y) في (Y) (Y) ( أخرجه مسلم ( $\mathbf{~ ( Y ) ~}$



 لم أعثر عليه بلفظه .





عن أبي الوليد الطياليسي، عن همام، عن قتادة؛ عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال : پأمرنالا .

قال الحاكم (1): (اتفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد ألى آخره، ولم يشركهم" (r) في هذا اللفظ سواهم".


## مسألة: العزيز والمشهور


 "العزيز"ه في الاصطلاح هو الذي يكون في طبقة من طبَاقه راويان فتط، من عزّ يعزز - بالكسر - إذا قلَّ بحيث لا يكاد يوجد .

 و"المشهور") والمشتتهر هو الذين تزيد رواته(0) في كل طبقة على اثنينبن. ومنه() الصحيح كخديث (اذي اليدين|(V) في ألسهو .
(1) معرفة علوم الحديثه (4V)، وانظر اتدريب الراوي" (1/Y\&9)، واتوضيح الأنكار" ( $\mathrm{v} / \mathrm{r}$ )
(Y) (Y) (Y): يشاركهم. (r)
 في (بال: رواية.
فِّن "ج وبه" : ما هو .
(V) .

ومنه ما هو ضعيف كحديث: (اطلب العلم فريضة على كل مسلمه") (1)

شيخنا عبدالرحيم:
(إن بعض أئمة الـحديث صحّح (8) بعض طرقهه|(0)، ثم ذكر ابن الصلاح من أمثلته:
("مـن بـــرني بـخروج (7) آذار بــــرته بـالـجـنـة)، و"يوم نـحـركـم يـوم صومكم"، [وكذا (من آنى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة)، ، والللسائل حق ولو جاء على فرس"]($)، فعن أحمد بن حنبل : پأنهما يدوران في الأسواق، ولا

وكذلك العزيز (9) منه ما هو صحتيح، وما هو هو ضعيفي عبدالرحيم (•)، ولم يذكره ابن الصلاح"(1)" اكتفاء بذكر مئله في المشهور والغريب.

ومذهب الجمهور أن الخبر المشهور لا يفيد بنفسه إلا الظن، لقصوره عن المتواتر، ومذهب أئمة الحديث كما نقله الإمام الحافظ أبو سعيد
(1) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجة (YY\&)، وغيره، انظر "جامع بيان العلم وفضله|" . (YT/L)

(


(7) في "ج" ساقطة
(V)


(4) في "ع وص" (1)



العلائي(")، أنه يفيد العلم النظري إذا كانت طرقه متباينة، وقذ ستلمت من
 لا إله إلا الشا||(Y)، وقد يقالِ المشهور على مالى ما اشتهر على الألسنة عزيزاً، كان أو غريباً، أو بغير إنمناد(r)

## مسألة: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرائن

##  <br> 



ما عدا المتواتر من 'أقسام الخبر يسمى خبر آحاد، وخبر وخبر واخد أحد سنوّاء

 وجمهور العلماء|على وجوب العمل به إذا هان ران راويه عدلاً، لأن الصحابة عملوا به في وقأع كثيرة، فعمل أبو بكر بخبر المغيرة، ومحمدا بن الون


عنه، وانظر "جامع الأصول" (0 ـ Y §؟).




في لاصن") : طبقاته .
 وانظر "إرواء الثليل" (・ヘ ا (1) لنكلباني .

في "اتوريـث الـمرأة مـن ديـة زوجهـا"(1)"، وعـمل عـُمان بـخبر فريـعة في |"السكنى||(r)، إلى غير ذلك من الأخبار .
ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعا، وأيضاً جمهور (r) العلماء على إفادة خبر الواحد بنفسه الظن.

 وصبية، وذهب بعض المحدثين، وأهل الظّاهر إلى أنه يفيد بنغسه العلم.
وحجّة الججمهور، أنه لو أفاد العلم لاطرد كالمتواتر، وانتفاء اللازّم





 واعلم أن المـختار، أن(1.) خبر الواحد المـحفوف بالقُرائن قد يفيد



 في (اهـ) : فجمهور . في (اص") ساتطة.

هألإسراء/צזr. .
(V) ( ( 1 ( (1) (9) في "ج": أطول.
(1) (1) في "ع" ساقطة.
 ذلك صرالخ، وحضور جنازة، وخروج مخدرات على الـى حالة غير معتادة دون موت（1）مثله．
فإنا نتطع بصنحة ذلك الخبر، ونعلم（r）به موت الولد، ونجد ذلكّ من بن

 إذ لو لا الخْبر لجوزنا موت شخّ الخص آخر ．
مثال خبر الواحد المُفيد بالقرائن للعلم:

ما أخرجه البخاري ومسلم في（اصحيحهماله مما لم يتنقد عليهمها، فإنه

 المراتب في الاجتنهاد والإمامة في وقتهما، وتلقّي الأمة لكتابيغما بالقِبول ［رضي الش تعالى（r）عنهمـ］（8）

## ロロロ

## مسنألة：أقسام الآحاد


 خبر الآحاد ينفسم إلى مقبول، وهو ما غلب على الظظّن صدق ناقله،

فوجب العمل به．

$$
\begin{align*}
& \text { في "جه: ساتطة . }  \tag{1}\\
& \text { في اصه: يعلم } \\
& \text { في الع وها ساتطة }  \tag{}\\
& \text { ني "ج وب" ساتطة. } \tag{£}
\end{align*}
$$

وإلى مردود، وهو ما كان بخلافه، سواء غلب على الظّن كذب ناقله
 التوقف فيه ${ }^{\text {（1）}}$

ويعرف الآحاد المقبول من غيره بالبحث عن حال رواته، فكل راو ثبت اتصافه بصفات القّبول، فخْبره مقبول．

وإن جاز أن يكون في نفسر الأمر كاذباً، أو غالطاً، وكل（r）راو يُبت اتصافه بصفات القبول فخبره مردود، وإن جاز أن يكون في نفس الأنر صادقاً ．

وإنما الختصت هذه القسمة بخبر الآحاد، لأن الخبر المتواتر كله مقبول فلا ترد عليه هذه القسمة．

## ロロロ

## مسألنة：الصححيح




＂وصل الإسناد＂سلامته من النقص،＂والعدل＂من له العدالة، وهي
 و（المروءةله الاحتراز（£）عما يذم عرفاًا ．


وإنما تتحقق (1) العدالة باجتنناب أموز أربعة: الكبائر، والإضبرار ؛غلى
الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المبال
أما الكبائر فروى ابنز عمر أنه تسعة:
(الشُرك بالله، وقتل النفسن بغير حق، وقذف المحصنة، والزنانا، والفُرار




 مفسدة دلالة الكفّار عللى المسلمدين ليستأصلوهم (7) أكثر من مفسدة الفُراز مُمن الزّحف، ومفسدة إمساك المححصنة لِيُنَ بها أكبر من مفسدة القذف ؛

وأما الإصرار على الصغائر، فمرجعه العرف، وبلوغ الصه مبلغا ينفي الثقة، ،
 والتطفيف بحبة.
وأما بعض المباح فالمراد منه ما يدل على مشل ذلك، كالاججتماع عمع
 مرتكبها لا يجتنب الكذبب غالبا .
في "ع): : يتحقق .
(Y) (إسناده صحيح: أخرجه البخاري في (الأدب المفرده) (Y)، وبنحوه عبذالرزاق في



في "ج" ساتطة.
في "ج" سانطة.
في "ج" مطموسة .

في "ج": ممأ.

## و\|االضبط" على قسمين :

ضبط كتاب: وهو صيانة اللراوي له عن التغيير من حين سمع فيه إلى أن يؤدي منه.

وضبط حفظ: وهو إثبات الراوي مـا(1) سمعه في حافظته، بـحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وقُيِّد الضبط بالكممال لأنه المـعتبر في الصحيح
والالمعل" ما فيه علة، وهي اصطلاحاً: أمر خفي (Y)، غامض، قادح في الحديث مع أن ظاهره السلامة.
و"الشاذه من الحديث(r) ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أزيد منه ضبطاً أو أكثر عدداً.

ولما كان المقبول منقسمأ إلى صحيح، وحسن، تعرض لكل قسمم وبينه، وقّم الصححيح على الحسن لعلو رتبته.

فقوله "خبر الآحاد" بمنزلة الجنس، وباقي قيوده بمنزلة الفصل،
 والمرسل .

و"بنقل العدل"، نقل الفاسقّ والمستور، وهو الذي لـم تـثـبت عدالته
ولا فسقه، وبعدم التعليل، والشُذوذ ما يكون معلا وما يكون شالـاذاً .
وقوله (الذاته" أي لنفسه أفاد به أن هذا التعريف لأحد قسمي الصححيح لا لمطلقه، سواء كان صحيحا لذاته، أو صسيحا لغيره.

(


واعلـم أن مـرادهـم بالـصـحيح مـا وجـدت فيـه هـذه :الـشـوطط، وبالضعيف ما لم توجد فيه أو بعضها، لا ما هو صـ صحيح في بُنس الأمر، أو ضعيف فيب، لـجواز صدق الكـاذب وخطأ الصادقا، وألأن الصحيح قد يكون فرداً، أو قد يكون غير الفرد، لأن الدّلالة(1)" على قَبول خبر الواحد لا تنفصل بين الفرد وغيره، ولهنا أطلق الـُشيخ رحمه الش في النظم (r) .

 الحكم للإسناد بالصحة نحو : هذا حديث إسناده صحيح، دون الحا بها، نحو : هذا حديـث صحيح، لأن الإسناد قد يصح لثقة رجاله، ولا
يصح حديثه لشذوذ، أو علة فيه.

$$
\text { قال ابن الصلاح }{ }^{(v): ~}
$$


 صحيح في نفسه لأن عدم العلة والقدح (9) هو الأصل" .



$$
\begin{align*}
& \text { البصري } \\
& \text { في (صر): العدالة. }  \tag{0}\\
& \text { معرفة علوم اللحديث" (! (7) . } \tag{T}
\end{align*}
$$

> في ههـ) : الصنف.
> في (ج") ساتطة.


 الصحيح لذاته متفاوت في الصحة بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية

فالأحاديث التي قيل أنها أصح الأحاديث"(1) مطلقا، أعلى في الصحة
 الجميع (r) مُتْملا على أصل العدالة، والضبطط، وباققي الشُروط.
ولكـون رتب الصحيح متناوتة، قُدِّمَ في الصحة "اصحيح" أبيح عبدالش محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري على (اصحيح" مسلم بن
 وضبطهم، والسِلامة من الشذذوذ، ومن العلة في صحيح البخاري أتم منها في صحيح مسلم.

أما اتصال السند فلأن البخاري لا يحكم بوصل المعنعن، إلاّا إذا ثبت لقاء المُمُنعن للمُعنعني(r) عنه ولو مرّة واحدة(2)، ومسلم يكتفي في ذلك بإمكان اللقاء.
 |الأحاديث
في (ص)" ساتطة.
في "ع" ساقطة .
(£) وهذا من أقرى مرجحات صحيح البخاري على صسيح مسلم، وانظر تفصيل ذلك في

وينبغي تطع النزاع في تضية ترجيح أحد الصحيحين على الآخر، ، من أجل ظهور



وأما عدالة الرجالن، ،وضبطهم، 'فلأن البخاري إنما يخرِّج خديث الثقة المتقن الملازم لمن يلي هذه الطبقة إلآ في المتابعات، ومسلم يُخِّرِّج لهذهِ الطبقة كما يخرِّج للتي ثَبلها.
 مسلم مائة وستون.

وأما السلامة من 'الشُذوذ، ومن العلة، فلأن ما انتُقد على البخارئ نحو من ثمانين حديثأ، وما انتُقد على مسلم مائة وثلايثين حديثأ.. وذهب بعض المغاربة(1) إلى تقديم صحيح مسلم (r)، لقول أبي علم

 صحيح مسنلم: الم يضع أحد مثلهى .

 لذلك بنا على أن(1) نُّي(9) الأصحية في العرف يستلزم نفي المسباؤاة،



هذا إنما هو باعتبار جؤدة التُرتيب، حيث إنه يسوق. انُحديـث بمـجموع طرِقه وألفاظه في موضع واحد .
 الحفاظ" (4/r (4) (4)



في "ج") : بقاء. .

فمعارض بقول شيخه أبي عبدالرحمن النسائي：（اما في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل＂（1）．
وعن قول مسلمة بن قاسم، بأنه إن أراد نفي المثلية في الصحة
فممنوع، وإن أراد الترتيب وجعل كل حديث في موضع يليق بهي، جمع فيه
 الأبواب كما فعل البخاري، فهنا لا يقتضي كونه أَصحّ من كتاب البخاري． ロロロ
 （ثمت＂）حرف عطف لحقتها التاء، قالوا：ولا تكون إلآل في عطف

الجمل، وهي هنا للتراخي في الرتبة．
وجمع الضمير في（غيرهم＂مع أنه عائد إلى البخاري، ومسلم تعظيما

ومعنى البيتين：：أن الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم ولم
 البخاري فقط، رتتهه بعد رتبة ما كان على شُرطهما ．
والذي على شرط مسلم فقط، رتبته بعد رتبة ما كان عان على شانى شرط البخاري فقط، والذي على شرط غيرهما، رتبته بعد رتبة ما كان على شرط

مسلم فقط．
وقد اختلف أئمة الحديث في المراد بشرط البخاري ومسلم، إذا
لا شرط لهما مذكور في كتبهما، ولا في غيره.
 （（Y）في پع＂ساتظة．

فقال الحاظظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي.(1)


وتعقبة شيخنا الحافْظ عببالرحيم بن العر/قي(r):



## ㅁㅁ

## مسانهة: الحسن لناته والصحيح لغيره

## 

 الخبر" الحسن" على قسمين : حسن لغيره(0)، وسيذكره الشُيخ غند



$$
\begin{align*}
& \text { (التبصرة والتذكرةه(1) (1- (1) ). }  \tag{r}\\
& \text { انظر »اتدريب الراوي" (1YO/1). } \tag{£}
\end{align*}
$$




 جهالة في رجاله.
 في "ص" : هنا.
 يعد ما ينفرد به منكراً، وليس بشاذ، ولا معلَّلّ، ثم هو على مراتب متفاوتة كلها يحتج بها كالصحيح

 عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ وابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك.
 يصحّحون هذه الطرق(r) وينعتونها بأنها أدنى مراتب الصحيح، نم

 وخلت سوامم|"(1) اهـ
 الضبط وصار صحيحا، لكن لا لذاته بل لمتابعة(N)

(1) تد اختلف أهل العلم في تصحيح هذا الإسناد وتضعيفه، وانظر كلام أحمد شاكر في
 الاعتدال (Y
في (اص" : الطرائق .

في (الموثظةله : يتنازع.
في االموقظة" : يحسنونها .
في "ج" : لحليث.

في (اص") : فيه .
(1 الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريت أخرى ميله، أو أقوى منه، وسمي

في "جه: أبو العباس، له ترجمة في (اتهذيب الكمال" (YOQ/Y).
(1•) في (اص": سعيد.

جده، في (ضكر خيلل النبي

 درجة الصحة(r)، فلذلكُ أخرجه البخاري(r)، وإن كان عبدالمهيمن 'أيضاً ضعيفا.



 يقال: "لاح" النجم يلوح، إذا بدا، و"(ثقفته| إذا صادفته، ومنه: قوله تعالى : تإِ
 أورده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على قول الترمذي في الحديث الواحد: "(حسن صحيح") تثدير الإشكالل:
أن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح، ففي الجمن بينهما في الحديث





 المتأخرين، مع العلم أنّ هذا الأمر اجتهادي محض، لا تاتاتى فيه الأمكام النهائئة، وإنما تحكمه الضوابط والقواعد الواضحة، انظر الحاشبية (0 ـ T) بـن ارالنـكت
الصلاحيةه (IV/I § ـ
أخرجه البخاري (Ø/ - نتح).

الم
انظر (المقدمة" (Iへ0)، ال: والتقيد والإيضاح" (OY).

الواحد، جمع بين القصور وعدمه، وتقدير（1）الجواب أن الحديث الذي فيه ذلك، إن كان فردا فإنما قيل فيه ذلك للتردد في رين رواته（r）، لأنه عند قوم في رتبة من حديثه صحيح، وعند آخرين في رتبة من حدين هذا ما قيل فيه حسن صحيح دون دون ما فيل فيه صصحيح، لأن هذا غير متردير في صحته، وذلك متردد فيها ．
ويرد عليه أن الترمذي يجمع بينهما في الحديث الذي لا لا خلاف في رواته（r）، وإن كان الحديث الذي قيل فيه ذلك ليس بغردي، فإنما فيل فيه ذلك باعتبار إسنادين أحدهما يقتضي الحسن، والآخر يقتضي الصحة



 وأن البغوي（0）في كتابهه المصابيح｜＂（1）قال：：（من الصحيح＂）، وأرادراد من صحيح البخاري ومسلم، وقال：：（من الحسانه＂وأراد من السنن الأربعة التي هي باقي كتب الستة． والسنن هي كتب الحديث المرتبة على أبواب（V）الفقه، كمصنف أبي داود وغيره، وردّ عليه بأن فيهما غير الحسن من الضعيف والصحيح（A） ロロロ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) في (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. }(4 v / 1)
\end{aligned}
$$

## مسألة：زيادة الثقة


 بالصحة، أو بالحسن، ؤسواء كان راوي الناقص أو غيره، فإن كان أنت الزيانيادة
 لو انفرد بحايث غير منافِ لمن هو أولى منه قبل، فكذلك إذا انفرد بُّيادة في حديث
وأما إن كانت منافني، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فإنه





 ورداً الترجيح، ولا يحكُمون في المسألة بحكم كلّي＂، قالل：（ؤهذا هـو الحق والصواب（1）＂،

ロロロ

> (1) "ابس"] : بحلـيثه.
（Y）ومذا الأمر ممبرل عند إلأصوليين مطلقا دون شروط، كما هو عند المحدثيني، وإنظر

$$
\begin{align*}
& \text { انظر (ألمقدمة") (YO1) } \tag{array}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في (صد" سـاتطة } \tag{0}
\end{align*}
$$

## مسألة: المحفوظ والشاذ




إذا "خالف عدله" ثقة من هو أولى منه بالحفظ، والإتقان لمزيد ضبط أو كثرة عدد، سواء خالفه في السند، أو في المتن، سميّ ما رواه الأولى (بالمحفوظ"، وما رواه غيره (ابالشاذه".

فالشـاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن فوقه في الحفظ والإتقان"
مثال المخخالفة في الإسناد: ما رواه الحاكم وصحّحه،، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة منز طريق بن عيبينة: ا(أن رجلا نوفي على عهـي رسول الهّ

رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس
موصولاً، وتابعه ابن جريج، وغيره(r).

ورواه حمـاد بن زيد، عن عمـرو، عن عـوسجـة، ولم يـذكر ابن
(1) عرّفه الإمام الُشافعي فقال: صليسس الشُلز من الحديث أن يروي الثمقة ما لا يرويه غيره،









قال أبو حاتم：（المُتحفوظ حديث ابن عيينة، وتابعه محمد بن مسلمب،
وقصّر حماد بن زيد||(1) اهُ.

فحماد من أمل العبلالة والضبط، ومع ذلك رجّح أبو حاتم حديث ابن
عيينة لكثثرة رواته．
 عبدالواحد بن زياد، عن الأعمس، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الشي


 من بين ثقات أصحاب＂（\＆）الأعمس بهنا اللفظ｜＂（o）． ロロロ

## مسألة：المعروف والمنكر


 إذا روى الضّعيف حديثاً، وخالف في إسناده، أو متنه من هو أرجح
 （＂بالمعروف＂）، وما رواه الضعيف المرجوح يسمى＂بالمنكر｜｜（T）＂
（178r）（1）
 في＂ع وص＂ساتطة．
في＂صر＂：الأصحاب＂

（1）يقال في اللغة：نكر الأمر ：جهله، نهر مجهول وغير معروف، انظر السانن العرب＂ （rrr／o）

وقد تبيّن أن النسبة بـين الشـاذ والمنكر تباين كلّي لا تساو ،
 لا يصدق على شيء من أفراد المنكر، كما كا أن المنكر لا لا يصدق على شيء من（r）أفراد الشـاذ، لأن الشاذ من رواية المقبول،［والمنكر من روأية الضعيف］（r）．

مثال المعروف والمنكر ：مـا رواه أبو حاتم في（الععلل｜（8）من

 المن أقام الصـلاة، وأتى الزكاة، وحج، وصام، وترى الضعيف،［دخل الجنة］（1）（v）

قال أبو حاتم：（حديث حُبيِّبْ هذا منكر، والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق موقوفا＂（1）

وحُبِيِب（9）الأول ـ بصيغة التصغير－، والثاني، والثالث ـ بـيني التكبير－، والعيزار ـ بالعين المهملة－．

ロロロ

$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" ساتطة. }  \tag{1}\\
& \text { في "به ساقطة. }  \tag{Y}\\
& \text { في "اص" ساقطة . } \tag{r}
\end{align*}
$$

> في هج" : من حديث.
> في اصى" ساقطة. . (AYI/Y)
> (A) انظر (الجرح والتعديله (A/Y)


## مسأله: المتابع والشاهد والاعببار







 وفي الاصطلاح: وجْدان راو غير صحابِي موافق لراو، ظُنَّ أنه فرد نسبي، أو لثيخه، أو شيخ شيخه في لثظ ما ما رواه، أو في معناه.
وتنقسم إلى تامة: وهم الموانفة لنفس الراوي، ولإلى قاصرة: وهبي
 المتابع، ونفعاً فيه.

 تصوموا حتى تروا الهلال،، ولا تنطروا حتى تروه، نإن غُمّ عليكم [ناكْملوا العدة ثلاثين|(1)



$$
\begin{align*}
& \text { فيا لاص" : تقسم. }  \tag{1}\\
& \text {. (£^ะ६) الأم) } \tag{Y}
\end{align*}
$$

( ( $)$

 لأدلة كثيرة تذكر في غير هذا الموضع، والله ألعمم.
في "ج" ساتطة .

أكملوا العدة ثْلا'بين"، وليس كذلك، فقد تابعه على ذلك القعنبي، عن




وروى حديث محمد بن زيد، ابن خزيمة في (اصحبحها|(1)، ، من رواية
 ". . . فاكملوا (9) ثلالين")، وهي متابعة قاصرة.

و(الشاهدل" في الاصطلاح متن بمعنى الفرد النسبي، ولفظه أو بمعناه
دون لفظه من رواية صحابي آخر .
مثال الأول: في حديث الشافيمي المتقدم:
 والتصغير -، عن ابن عباس بلفظ ما رواه الشُانعي من غير فرق. ومثال الثاني: ما رواه البخاري(11") من حديث محمد بن زياني
أخرجه البخاري (114/を ـ فنح).
(Y)

في "ج": عبيد.
 أخرجه مسلم (177/V - أنتح) .
حديث صشيح : أخرجه ابن خزيمة (19.9) .
في (اصه: عامر .

في الأصول: " . . . عن جده عبد اله"، والمئبت من "صحيح ابن خزيمة".
في الااصول: فكملوا، والمثبت من (اصحيح ابن خزيمة).


 غنتي عليكم الثشهر فعدوا نلائين" .

أبي هريرة بلفظ ：＂．．．فإن غبي（1）عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلا＇ينين＂． （الاعتنار）＂مصدر اعتبرت الششيء، إذا نظرت إليه（r）وراعيت خاله．

 جماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النـي فإن جمع طرق ذلك الحذيث، ونسبرها، ونظر فيها، هل رين روى ذلك ثقرة غير حماد عن أيوب ؟؟، أو ثقة غير أيوب، عن ابن سرين، ：عن أبني هريرة رضي الش عنه، هو إلاعتبار（8）

## ロロロ

## مسألة：المحكك ومخختلف الحديث والناسخ والمنسوخ






ينقسم الخبر المقبول（o）باعتبار المعارض وعدمه، إلى أقسام منها؛

فائدة：في الصحيحين جماءة من الضعفاء ذكروا في الشواهد والمتابعاتيات، ولبي كلـ
ضعيف يصلح للذلك، ولهذلا يقول الدارتطني وغيره في الضعفاء：افلان يعتبر به،

وفلان لا يعتبر ب4ه، الظظر（ألمفقنع＂（INQ／1）．
في (صص": ! !لى المقبول.

$$
\begin{align*}
& \text { في هص وجه: غم، ' والمثبت من الصحيح. } \\
& \text { في ":ج" ساتطة }  \tag{Y}\\
& \text { في "صل": ليقف، وفي اهمه: : ليواتف. } \tag{r}
\end{align*}
$$

(المحكمب" - بفتح الكاف - من أحكمت الشيء أتقنته، وهو المقبول الذي سلم من المعارض، وذكر الحاكم أن عثمان بن سعيدل" الدار الدارمي(r) صنّف فيه كتابآ كيرأ.

ومنها "(مختلف الحديث") وهو المقبول الذي له معارض [يماثله في القبول، وأمكن الجممع بينهما" (r)، [أما إذا عارضه مردود فلا أثر للثاني،

 مستقل، وصنف فيه بعده ابن قتيبة(*)، والطحاوي(N)، وغيرهما.


 الراء -، ومصح - بكسر الصاد المهملة -، ومفعول (يوردة) محذوف ـ أي

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في "ص" ساقطة. }
\end{aligned}
$$

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




في "جه: الأمر .


 الش ع عنه.
(1) (1) في "ع وص" ساتطة.


 الش عنه.
 عاهة، ثم ارتفعت"، وقال "أيضاً: (اقال يعقوب: يقال أمرض الرجل إذا وقع في ماله العاهة". .
 الجاهلية، أن من الأمراضن ما يعدي بطبعه، ويوجب مثله في المـخالط لصاحبه.

وقوله: (افر من المججذوم")، والا بورد ممرض على مصح" لبيان أن

 المرض وتأثير منه.


عن ذلك الاحتراز الممكنن حصل له(1).

ومنها "الناسخ والمنسسوخ" وهو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، وعلم السابق منْها، ولم يمكن الجمع بينهمـا للأحبار (V) - أثي العلماء -، جمع حبر (N)، - - بفتّح المهملة وكسرها -؛ والمتقدم منها يسمى منسو خاً، والمتأَخر يسمى :ناسخاً.


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) } \\
& \text { في "ج" ساتطة } \\
& \text { في "ص": لصاحب مرضن ." }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في. اص": إلأخبار . } \\
& \text { (1) في (ص) : خيرة. }
\end{aligned}
$$

ومنها غير ذلك، وهو المقبول الذي له معارض يماثلثه في القُبول ولم
 على الآخر، صير إلى الترجيح، والعمل بالراجمح والمرجحات كثيرة ذكرها الأصوليون"(1)، والحازمي في كتاب ولاب والاعتبار
(r) ${ }^{\text {(r) }}$ وإن لـم يـوجـد مـرجـح لأحـدهـمـا عـلى الآخـر وجـب الـوقـف ـ أي

التوقف ـ، وترك العمل والاستدلال(r)

 (v) $(10, g)$

ومن قول الصحابي، كقول جابر رضي اله عنه: ااكان آخر الأمرين من

 لا يُبت به النسخ لجواز أن يكون قوله(•|" ذالك(1") عن رأي واجتهاد.

( انظر ( 10 - ( $)$


(0) في "
(7) (Y الا (Y)
 (انهيتحم من زيارة اللقبور. . . ( ( $)$


 (1*)

 لمعرفة السابق منهما، والظاهر من حال الصخابي، 'أنه لا يقول ذلك إلا بُعد

ويعرف نسخ الخبر أيضاً بانعقاد الإجماع على خلافه، ، [كحديث":
("اتتل شارب الخمر في الرابعة"(1) فإنه انعقد الإجماع على خلاففه] (Y)،
 ناسخ

## مسألة: المعلق




$$
\begin{aligned}
& \text { ارباده اسم فاعل من بدا - بُمهملة في ألف - أي ظهر : } \\
& \text { وا(اشقف) - بمثلثة مضموممة، فقاف مكسورة - أي وجد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { والحاكم في "المسستدرك!" . } \tag{Y}
\end{align*}
$$(1)



 يكـون منسوحاً، لأن حـيـث الْنبي الإجمـاع لا يكون إلا بعـد وفاة النـبي حديث النبي
أما الإجماع لا يكون نانْخَاً لخديـ النبي



والأول ضلد الآخر، أصله أوءل علي وزنز أفعل - ههموز الأوسط
 قلبت الواو الأولى هـمزة، ثـم هو (1) إن جعلته صفة لـم تصرفهه وإلا

صرفته .
ولما فرغ - رحمـه الله - من أحد قسـمي الإسناد وهو المـمبنول، شرع
 في الراوي، والثاني سيأتي بأقسامه.

والأول، إن كان الحذف من أول الإسناد ـ أي طرفه ـ الذي ليس فيه الصححابي سواء كان المححذوف واحدأ(!) أو أكثر، أو أو جـميع الرواة الْ سمّي ذلك الخبر معلقاً، من علقت الجدار تعليقاً.

وإنما كان المعلق من المردود للجهل بالمحذذف، وعدم العلم بحاله،
 وهو مقيد به في (الننخبةه، أجيب [بأن الغالب](0) فيه أن يكون مصنّف، فما فما في النظم بالنظر إلى التُعليق في نفسه، وما في "الننخبة" بالنظر إلى الغالب

في وجوده(7)
مثال ما حذف من أوله واحد :
 هريرة، عن النبي
(1) في (اص" ساقطة.
(Y) في (اص" ساقطة .
(


 (V)

VV

## ومثال ما حذب منه غير الصحابي:


ومثال ما حذف منه جميغ الرواة:

 واعلم أن الراوي إذا حذف من حدّثه (8)، ،وأضاف الحديث إلى إلى إبيخ

 بصيغة فيها جزم نحو قالل، أو روى - مما بني للفاعل -، يحكم بُله بالُصْحة عند ذلك المصنّف، لأنه لو لم يصح عنده لما جزم بهـ مـ وإن كان بصيغة لْيس فيها جزم نحو، في الباب كذا، أو رو روي عن

 له في (اصحيحها" يشعر بأضالته، وثبوت إسناده عنده(9) لا वロロ



في "ج") : حليثه.

 في "ص وب" ساقطة.
في "ج وهه": يقال.

الراوي" (liv/l) .

## مسأله: المرسل



أشـار - رحمـه الش(1) ـ إلى ثـاني أقسـام الـمردود للـسقط (ل)، وهـو
 النبي
 كعبيد الهّ بن الخيار (7) ـ بكسر المعجمة أو صغيرا -، وهو من لقي واحد

 إن قدرت بعد إن، أو مفعول، إن كان المقدر بعدهاه ترى" .

 التابع، وسمّي هذا القسم (امرسلاه لكون التابع أطلقه، ولم يقيده بتسمية من أرسله عنه.

تم هو حجّة يجب العمل به عند أبي حنيفة، ومالك، وأتباعهما،


وأحمد بن حنبل في أحد قوليه(1)، وفقهاء المدينة، والعرأق بشرط أن يكون
 لا يكون مرسله حجة باتفاق (r)

كذا قال أبو الوليد الباجي( (8)، وابن خلفون(0) من المالكية، وأبو بكر

 الظاهر من حاله (A) أنه لا يرسل إلا علا عن عدل، فِسكوته عنه كتزكيته له، وهو لو زكَّاه قبل ذلك الحديث، فكذا إذا سكت عنه.

 المحذوف غير معلومة، لاحتمال أن يكون تابعيا ضعيفا، عن تابعي كذلك.


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

(Y)


( ( ) ( ( ) ترفي سنة ( (

في (V)
(A)
(1Y74) (4) (1) انظر (1) (1)




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

والجواب إن أردتم بقولكم عدالة المحذوف غير معلومة حقيفة العلم، فهو غير شرط في العدالة، بل يكفي فيها الظن．＂（1）

 عنه، إذ لو لم يكن عدلا لسمّاه، لتكون العهدة عليه دونه． ثم أشار－رحمه الها－إلى باقي أقسام المردود للسقط بقوله： ロロロ

## مسألة：المنقطع والمعضل

## 




الضمير المنصوب في＂تجلده｜عائد إلى السقط، والمجرور في（اطرفيه＂）
 بتتحها－، و وفوقهل طرف مقطوع عند الإضافة مبني على الضم．

يعني أن（المنقطع＂هو الذي حذف من بِين طرفي إسناده راو واحد، سواء كان الحذف في موضع واحد أو في أكثر（r）
 ＂ارالمراسيل تد تنازع الناس في تبرلها وردها، وأصح الأترال أن منها المقبول،
 قُبل مرسله، ومن عُرف أنه يرسل عن نقة وغير ثقنة كان إرساله رواية ممن لا يعرف حله نهنا موتوف، وما كان من المراسيل مخالفا لـا رواه الثقات كان مردودألها
انظر غالتمهيده（Y／T）

و(المعضل" - بفتح الضاد المعجمة - من أعضلته(1)، إذا صيرّت أمره معضال، هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التواليّي، وقولنا: على التوالي، مخرج (ث) للمنقطع في موضوعين فأكثر . مثال المنقطع :
 يسمع من عائشة، وإنما سمّع ممن سمع منها . ومثال (8) المعضل :
الثنافعي، عن مالك، عن أبي هريرة، بإسقاط أبي الزناد، والأعرج.
 خصّ المنقطع والمعضلّ، بما(1) بين طرفي الإسناد، وابن الصـلاح لم
 الصـلح، وما حذف من أوله إثنان متواليان فهو معضل عنده" "اليّ، وعند التبريزي كلاهما معلق .
والجوزقاني (1) في مُقدمة كتابه في "الموضوعات" قالن: "المعضل أنسوأ


> (1)
> • (r) ( $\left(\begin{array}{l}\text { ( }\end{array}\right.$
> في "اهـ) : مثاله .

في "اب" : مما.
 ( $\mathrm{Y} \cdot \mathrm{N} / \mathrm{I}$ )



وإنما يكون المعضل أسؤ حالاً من المنقطع، إذا كان الانتططاع في موضع واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال（1）

ثم أشار－رحمه الشا－إلى تقسيم السقط من الإسناد باعتبار ظهوره، وخفائه فقال ：

## ロロロ

## مسأله：معرفة التاريخ


 مـن أَجـل ذا احـتـبـج إلى الـــاريـِّ صآلتاريخ＂ذكر وقت وقع فيه أمر مشهور ليتعرّف به ما بين وقت معين ووفت آَخر ．

قوله：（ابعد اللقاء＂متعلق بـ ：（ايدرك＂）．


 الآخر، ولذلك＂ااحتيج إلى التاريخ＂، فإن فيه تقييد مواليد الرواة، ووفاتهم، وسماعاتهم، وارتحالاتهم． قال الحاكم أبو عبداله ：الما قدم علينا أبو جعغر محتمد بن بن حاتم الكششي（r）ـ بفتح الكاف وتشديد المعجمة المكسورة－، وحدَّث عن عبد بن

$$
\begin{align*}
& \text { في "اب" : الكبشي . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

حميد؛ :سألته عن مولده فذكر أنه سنة ستين ومائتين، فقلت لأصحبابنا(1): (1)

قال أبو عبداله الحميدي( (8): :اثناثة أشياء يجب تقديـم العنباية بها:

 الشيوخ"، وليس فُيها كتاب|(")، وكأنه يريد على الاستيعاب(V).

واعلم أنه لم يكن التُاريخ في صدر الإسلام، إلى أن ولي عمر بُن الحططاب رضي اله عنه (A)، وافتتح بلاد العـجم، ودوّن الدّواوين، وجبى الخراج

فقيل له: ألا تؤرخ؟؟، فقال : وما التأريخ؟، فقالوا(٪): شيء كانت تعمله الأعاجم، يكتبون في شهر كذا من سنة كذا، فقال عمر : هذا حسن . فقال قوم نبدأ بالتأريخ من مبعث رسول الشا كا من وفاته، وقال قوم: بُل من هجرته، ثم اتفقوا على أن يبدؤوا منـن هـجرته.
 . $(\mu \| / \Gamma)$
في "ع وص" ساقطة .


 في "ج" ساقطة


( • (1) في "ج" : فيقال.

$$
\begin{align*}
& \text { في الأصول: لأصحابه، ؤالدمبت من "ب") . } \tag{1}
\end{align*}
$$

ثم قال قوم：نبدأ بشهر رمضان، وقال قوم：نبدأ بالمخْرمر（1）لأنه منصرف الناس من الحج، ثم اتفقوا على أن يبدؤوا من محرمّ الهجرة في شهر ربيع الأول، وكان مقدم رسول الهُ لاينتي عشرة ليلة خلت منه．
فتقدم التأريخ على الهجرة، وعلى قدومه عشرة ليلة، وكانوا يكتبون كلمة شهر قبل رمضان، وربيع الانيع الأول، وربيع


الشهور ${ }^{(r)}$
أما رمضان فلما قيل أنه من أسماء الهُ تعالى،［وإن كان］（5）الصحيح خلافه، وأما الربيعان، فلأن للعرب ربيعين آخرين وهمما ربيعا الأزمنة،

 ربيعي الشهور［عن ربيعي الأزمنة بكلمة الشهر في أولها، وكانيانوانوا يجعلون الشهور］（V）كلها مذكرة إلا جمادى الأولى وجمادى الآخرة، وكانيان أبو عبيده يونتث صفرآ أيضاً، ويمنعه الصرف، وهي كلها معارف جارية مجرى الأعلام（A）

## ロロロ



## مسألة: المدلس




(אاها اسم موصول عائده الضمير المجرور، و"الياء" الجارة له ظرفية، والجارة(1) للصيغة بللمصاحبة .
 اسمها، وهو إشارة إلى إلسقط.
 اللام -، واشتتقاقه من الذّلس - بالتّحريك ـ وهو اختلاط الظّلام (r)، سُمتي بذلك لاشتراكها في الخفاء (1)
 المحتملة للقاء هي[(اعن")، أو (أن ه] (1)، أو (قاله) .






بالمأمول" تتميم للنظم، وُوليس باحتراز عن شيء .
(1)

(r)

(0) (0) في "ج": اللقاء.

في "ج" ساقطة.

مثاله: ما روى عبلالرزات، عن سفيان الثوري، عن أبي إمتحاتّ، عن زيل بن يُثُمْع - بمثناة تحتية مضمومة، ففوقية مفتوحة، فتحتية ساكنة، فعين

مهملة ـ، عن حلذيفة قال : قال رسول الله
"إن وليتموها أبا بكر نقوي أمين لا تأخذه في الش لومة لانم|"(1)، فهذا
 سماع الثوري [من أبي إسحاق، وهو منقطع في موضعين، فإن عبدالرّالـواق
 بفتح الجيم والنون -، عن الثوري، ولم [يسمعه الثوري] (r) أليضا


إسحاق السبّبعي (٪) من وجه آخر.

واعلم أن ما رواه الصـحابي عـن النبي
 الإسناد||(1)، وهو مكروهه عندهم، حتى ولى قال شعبة مبالغ في ذمه : "الإن أزني أحـب إلي من أن أدلّس"(V)، وقال أيضاً : "التّدليس أخخو الكـذب|"(1)، وأن
(1) حديث ضعيف: أخرجه الحاكم في "امعرفة علوم الـحديث" (19) (19)، والخططيب في



(Y) في "ج": ساقطة.
(Y) (Y)


 (V) وابن عبد البر في والتمهيده (17/1 (17) .

 أن أدلس".

العلماء اختلفوا في رواية المدلّس، فذهب فرتة من الفقهاء والمخدثيني إلى عدم قبولها مطلقا لأن الثذليسن جرح
وذهب الجمهور إلى قبول من عُرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة ، كابن عيينة، وإلى ردٌ من عرِف أنه يُدلس عن الثّقة وغيره، حتى ينى ينص على



 ما الحامل(r) لمن عُرف أنه لا يدلس إلآ عن ثق علة على إسقاط الؤواسطة
 الحديث من جماعة من الثقات، فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم، أؤ

 (تدليس إلشيوخ".

## صورة الأول:


 الضعيف، ويصل الثقة بالثقة بلفظ موهم للسماع، وكأن(1) زواته كلهم

في الأَصول ساتطة، وألمبتـت من اهه.
 (rvr/1)
ني "ج": لأن، واصنه: نكان.

## وصورة الثاني：

أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرفه به من اسم، أو كنية، أو نسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو ضيعة．

ويختلف حال هذا النوع في الكراهة＂（1）بحسب الغرض منرئهن ، فأشده

 ذلك إيهام كثرة الشيوخ

## ロロロ

## مسألة：المرسل الخفي



 و（الخخفيّ＂－بشديد الياء ـ صفة لمبتدأ محذون، أي السقط الخفي، و＂حصل＂خبره．

و＂الألففه كلإطلاق، والجـملة صـلة（ما）＂، والضمـير المـجرور عائده（r）

و＂اللباء＂الجارة له ظرفية، والجارة في＂بماها للمصاحبة، ومن الجارة ＂لمن＂متعلقة（8）بـ：（احصل＂، ．
（1）
（Y）في اص＂ساقطة．

في＂جه：تتعلق．

و(ما") الثانية نكرّة بمعنى صيغة(1)، والأولى موصولة بمعنى البذي، مبتدأ خبره (فالمرسل") .
[والمراد بالإرسال هنا مطلق الإنقطاع، لا ما سفط منه الصحخابي،؛ كمنا
هو المشهور في حد المرسل](T).

والمعنى: أن الجديث الذي حصل فيه سقط خفيّ، بأن رواه الْكّاوين عن معاصره الذي لم يُعلم أنه لقيه، بلفظ محتمل للقائه به، وهو موهمـم بسماعه(r) منه، ، هو المرسل الذي الذي خفي إرسناله.

ومثاله: ما رواه ابن ماجة من حديث عمر بن عبدالعزيز، عن عقبة بن عامر، عن النبي
"رحم اله حارس الحرس)|"(8)، قال الحافظ أبو الححجاج المزي فئ |رالأطراف"(o): (إن عمز لم يلق عقبة) .
واعلم أن الإرسال الخفي، يُدرك بتصريح إمام مطّلع على غدم إلبلقاء،





(0) تحفة الأشرافـ" (Y/E/V).
(V) في "هـه) : عمر :



وأن الجمهور على أن المرسل الخفي، قسم من المدلس لا قسيم له،
 كان المدلّس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه، ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلّسه عنه＂）．
والمختار عند الحافظ صاحب（النخبة）｜（r）أن المرسل الـن
 لم يعـلم لقـاؤه، وهو نحو ما قال ابن القطان في كتابه（بـبـان الوهـم والإيهام＂．
أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم، فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح، وحكى ابن عبدالبر عن قوم أنه تدليس（r）

ロロロ

## مسألة：الموضوع


＂الآثر＂ـ بالمد ـ اسم فاعل، من أثرت الحديث ـ بغير مد ـ، آثره－آلثر ـ

 محركة مخغفة－

ولما فرغ من المردود للسقط شرع في المردود للطعن، وهو أقسام،

$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" : ساكنة. }
\end{align*}
$$

منها (الموضوع") وهو بُرّها، ويسمى أيضا (المصنوع"، و(المختلق"، ،وهو

ويعرف ذلك بأموز (r) منها: إقرار واضعه بأنه وضعه، كمنا روي ابنّ حبان في مقدمة „تاريخ الضععفاء" عن ابن مهدي، أنه قاله : (اقلت لمبيسرة بن






 رسول الش لـ
 ومنها حال الراووي [كما رُوي](1') أن غياث بن إبراهيم(1r)، دخل





$$
\begin{align*}
& \text { في "ج") : وضعها } \tag{r}
\end{align*}
$$

(V)
(A)
في اهـها : النبوية.
(1•) في "ج" (1)
(11) في "ب") ساتطة.

على المهدي بن منصور، ـ وكان يعجب المهدي اللّعب بالحمام -، وبين يديه حمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال: حدئن الونا فلان، عن فلان الان،





والواضعون منهم من يضع كلاماً من عند نفسه، ومنهم من يضع كلاماماً لبحض الحكماء، أو الزهاد، أُ الإسرائيليات، نحو : إالمعلدة بيت الداء الاء والحمية




 [الحسن](1%22) عندهم شبه الريح، كذا قال شيخِنا الحافظ عبدالرحيم(1) .
في "ج" ساتطة.

في اص وبه ساقطة، في "ج" : ذلك الحمام .




(4) لم أُعثر عليه في الكتاب المطبوع.
(• • أخرجه مرسلا (rrv/N).
(11) في "ج وه" ساتطة.

$$
\begin{align*}
& \text { حديث صحيح ـ بدون زيادة هأو جـناح" - : أخرجه أبو دارد (YOV!)، والنسـاثي } \tag{1}
\end{align*}
$$

ومنهم من يضع إسنّاداً صحيحاً لمتن ضعيف، ليروج به ذلك المتمنـ،
 كجهلة المتعبدين، الذدين وضعوا في الفضائل والرغائب، ومنهم من يتُعْمد تعصباً، كتمعصبي المذاهنب، دعاة المبتدعة، ومنهم من يتعمده اتتاعاً لهوّا أهل الدنيا، كغيناث بن إبراهينم، ومنهم من لا يتعمده بل يتع منه توهمها

 جابر مرنوعا (امن كثرت صصلاته باللبل حسن وجهه بالنهار|(r) .



 سفيان، عن جابر قال: قال رسبول الها


 سفيان، عن جابرا".
(1) في "ج" : أصلا.

(r) انظر »النعلل" (V\&/1).
 .(rqv/1)

في (ص)" : بهذا.

قال ابن حبان＂（1）：（وهذا قول شريك فاله عقب حديث الأعمش، عن عن أبي سفيان، عن جابر ：（ايعقد الثيطان ملى قانية رأس أحدكمب｜）（r）＂فأدرجه





 ロロロ

## مسألة：المتروك والمنكر




 المستتر في＂يكن＂، والبارز في حصوله للطعن، وفي＂الكونه＂،
(الضمفاء والمجروحين" (Y/V/1).

أخرجه البخاري（Y\＆／Y ـ

 إن الهُ جسـم كالأجسام، تعاللى الهة عن ذلك، وإن الإيمان فول اللنسان فقط، دون
القلب وعمل الجوارح•
توفي سنة (، (Y\&ه)، له ترجمة في: الطبقات الثافعيةهل (Vr/0).

القول أيضناً منقول عن أبي الفضهل الهمذاني شُيخ ابن عقيل الحنبلي، وانين وابن الوزير،


و"احفظه|"، و"حالهه لللراويي المفهوم من الكلام، وفي (لله" للمروي؛ وهاللام"] زائدة مقوية.

يعني: من أقسام المردود للطّعن (المترولك"، وهو ما ما يكون رُأويه

 أبي بكر؛ وحديث عمرّو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الـحارث، عن علي.
وقد يكون الطعن لكثرة غلط الراوي، أو لفسقه، أو لغفلنه، وهمو المنكر عند الذين لا يشترطون في المنكر المخالفة .
وِقد يكون الطعن لُمخالفة الراوي من هو أوثق منه، أو لكُونه سنئ



 وجُعِل ديناً قويماً، وصراطاًا مستقيماً (8)
و(الفست" ارتكاب كبيرة فعلية، أو قولية، وقد سبق الكيلام على الكبائر(0)، ومن أحسن ما قيل أنها أحد وعشرون: آأربع في القلب: الزياء، والحسل، والعجب، والكبر
وثمان في الفم: الغيبة، والنميمة، والقذف، وشهادة الزوز، واليمبين
الغموس، وشرب الخمّر، وأكل الربا، وأكل مالل اليتبم. وثلائة في اليد: القتل، والسحر، والسرقة. واثنان في الفرج وهما الفاحشتان.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

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

وأربعة في سائر الجسد: ترك الصالاة، والعقوق، والفرار من العدو، وإفساد أموال المسلمين، وتصغير الصغيرة كبيرة، وإذا اقترن بها احتقارها، أو الفرح، أو التحدث، أو المـجاهرة بها، أو الاغترار بستر الله عليها، أو صدورها من عالم يقتدى بها".

## $\square \square \square$

## مسأله: ملرج الإسسناد والهزيد في متصل الأسسانيل



 مخالفة الراوي لغيره قد تكون بتغيير السياق - أي سياق الإسناد -، والحديث الوافع فيه ذلك يسمى (بمدرج الإسناد")، وهو على أوجهـ"(1): أحدها: أن يكون من عند جماعة بأسانيد مختلفة، فيرويه واحد عنهم بإسناد واحد منها (Y) يجمعهم عليه، ولا يُ يُيِّن اختلانهم فيه
 آخر، فيروي بعضهم عنه ذلك المتن كلّه بإسناد الطرف الأول، ولا يذكر إسناد الطرف الثاني
 والنسائي(\&) من رواية سفيان بن عيينة، كلّهم عن عاصم بن كليب، عن
انظر „تدريب الراوي، (YVY/1).

في "ص" : كنهم

طريق زائدة بن قدامة، وأبو داود (VYA) من طريق شريك القاضي را
 طريت سفيان بن عيينة.

 أيليهم تحنت الثياب") .

قال مـوسى بـن هـارون الـحـمّال : قوله: "انـم جحـتـته" لـيس هـو بـهـذا
الإسناد، إنما أدرج عليه؛ وهو من رواية عاصبم بن عبدالجبار بن و'ائل ، عن بعض أهله، عن وائل .



إسنادهمما (£) كما ذكرنا .
ثالثها : أن يكون مُتنان مـختلفا الإمناد عنـل راو؛ فيرويهـما راو غنهه مقتصرأ علىى أحلد الإسنادين، أو يروي أَحل الـمتنين بإسناده الـخاص: بـه، ويزيد فيه من الممن الآخَر [ما ليس في الأول] (0)
رابعها: أن يكون متن عنل شيخ بعضه عن شيتخه وبعضه عِمّن سمعه
عن شيخه، [ـنيسنوقه الراوي عنه كله عن شيخخة" (4) ، ويحذف الو اسطة. خامسها : أن يسوتِ المـحلث إسناده إلى منتهاه، فيقطعه قاطع عن ذكر متنه، ويذكر كلاماً أجنبياً فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكڭلام



(1)
(Y)
( حديث صحيح: أخرجه أححمد في (المسند" (Y)


(V) (V) في "ج" ساتطة.
(V)
(
 تكون المخخالفة بزيادة راوي أو أكثر في الإسناد ومن لم يروها（ب）أتقن ممن

 عبدالرحيم（）：（اوفي كثير مما ذكره فيه نظر）＂．



 فذكر سفيان، وأبي إدريس في هنا الإسناد زيادة، أما ذكر سفيا



 بسر، وواثلة، ومنهم من صرَّح بسماع بسر من واثلة（4）．

ロロロ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (Vr (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في اص وج" : بشر . }  \tag{d}\\
& \text { في هص" ساتطة. }  \tag{7}\\
& \text { في "ص" ساتطة. }
\end{align*}
$$





## مسأله: مدرج المتن والمقلوب



"اخلطا" - بفتح الخاء المعجمةٍ في أوله، وجَرٍ آخره ـ بالعطن غلى
 أيضاً بالعطف، والضمير النّي فيه لْبراوي.
وأأخر" - بتثديد الخاء المعجمة -، واقتماها ـ بالتشديد وألف الإطلاقق في آخره.
يعني، أن محخالفة ألراوي لغيره، تكون بإدراج متن موتوف، وهو ما ما كان من كالام صحابي، أو تابعي في متن مرفوع وهو مون ما كان مان من كلام
 الآخر ، أو في الوسط.
مثال المدرج ني الأول:
ما رواه الخطيب من رواية أبي تطن، وشبابه - فرتهما -، عن شبعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الش اله الوضوء، ويل للعقاب من النار)(1)
قال الخطيب: " ومه أبو قطن، وشبابه في روايتهما مذا الحلديث عنـ شعبة على ما سقناه، ذلكُ أناه أسبغنوا الوضوءءا كلام أبي هريرة،، واويل
=



$$
\begin{align*}
& \text { في هاج وص": المدرج. } \tag{1}
\end{align*}
$$

للأعقاب من النار"(1) من كلام النبي مثال الملرج في الوسط:

ما رواه الدارقطني في "السنن" من رواية عبدالحمميد بن جعفر، عن




 بلفظ: لامن مس ذكره فليتوخآه(7)"

قال: (اوكان عروة يقول: "امن مس رفغيه أو أنثييه فليتوخأه اهـ.
ومثال المدرج في الآخر :

ما رواه أبو داود عن النفيلي، عن أبي خيثمة، عن الحسن بن الحر ، الحر ،
 رسول الش
 تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعدها . قال ابن الصـلاح: \#قوله: : (إذا قلت هـذا إلى آخره٪، مـن كـلام ابن
(V)
 والدارتطني (1/1).



 شئت أن تقوم فقم، وإن شُئت أن تقعد فاقعد|(ب)، رواه الدارتطني وقال:



 وهو ممن يحرف الككلم عن مواضعه فكان ملحقا بالككذابين"| (o) . وأن المدرج في المتن يعرف بأمور :

 الممملوك الصالح (v) أجران، والذي نفسي بيده لولا الجههاد في سببل الشه،



( 1 ra/0)


(انظر (اتدريب الراويه" (YV\&/1).
في "ص" ساقطة.
في "ص وبه ساقطة.
(
والطبراني في (الكبير" (•ه/r7 ) .

والحجّ، وبز أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوكاه(1)، فإن قوله : (اوالذي
 أن يبرها(r).

ثانيها: أن يضرح الصحابي بأنه قال ذلك، كحديث ابن مسعود، عن
 وهو يشرك بالهَ شيء دخل الناربا .
كذا رواه أحمد بن عبدالجبار العطاردي، عن أبي بكر بن عياش، ،
 بلفظ: سمعت رسول اله هِ


نالثها: أن يصرح بعض الرواة بتفصيله، كحديث ابن مسعود في التشهد الذي تقدم الككلام عليه ${ }^{\text {(N) }}$
وقد تكون مخالفة الراوي لغيره، بتقديم وتأخير في إسناد، أو متن،
ويسمى الواقع فيهال بالمقلوبل(4).
(1) أخرجه البخاري (IV/0 - فتح)، ومسلم (IT/TI - نووي)، وتد بينت روابة مسلم

$$
\begin{align*}
& \text { الإدراج } \\
& \text { في اصنه ساتطة. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

> في ${ }^{\text {® " }}$ انظر . (الفصل للوصل" (YIN/I).
> ني اص"): نذرا.
(V)

( ( انظر ص) (VA).


 من الأسماء والأنساب"، .
ومثاله :في المتن:
حديث أبي هريرة في (الـببعة اللذين يظلهم اله في ظل عرشيه)، ، روّاه

 يمينها)، كما رواه أيضاً مسلْم، والبخاري(o)

## مسألة: المضطرب


 اسم هتكن" خمير المخالفة، و"يفعل" مبنّي للمفعول، والضمير فيه، للإبدال. والمعنى أن مخالفة اللراوي، لغيره بإبدال راو مكان آخر، ، ولا مرجح له من حفظ، أو كثرة صخبة على من خالفه، ولا لمن خالفه عليه يسمى "بالاضطراب|"(7)
في "ج": إلى مطوسة.

أخرجه مبلم (1-V/V) - نوّوي).



ويكون ذلك غالبا في الإسناد، كحديث أبي داود، وابن ماجة، منٍ


 إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه، عن أبي عمروْ بن حريث، عن عن
أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه حميد بن الأسود عنه، عن أبي عمرو بن محمد برئ بن عمرو بن حريث، عن جده حريث، عن أبي هريرة، إلى غير ذلك من الآلئلآلافات (r) التي وقعت فيه على إسماعيل بن أمية.
وقد(8) يكون الاضطراب في المـت قالت: سألت، ـ أو سئل ـ النبي في


هـكذا رواه التـرمني من رواية شريك، عن أبي حـي



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في "(1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في "جه: الاختلان. } \\
& \text { في "ب" بياض } \\
& \text { (0) في "ع"): لحت } \\
& \text { (7) حديث ضعيف: أخرجه الترمني (709 - •77). } \\
& \text { (V) } \\
& \text { (A) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجة (IVAQ) (A) }
\end{aligned}
$$

قال الحافظ صاحب: "النخبة") في شرحها(1) : "وقَلَّ ما يحكم المحجدن على الـحديث بالاضطراب بالنسبة [إلى الاختلاف في المتـن دون]٪" الإسنادها .
ثم الإبدال قد بكون للغلط، وحكمه حكم [المقلوب أو المعلل] ${ }^{\text {(r) }}$
 ويوجب ردّ حدييّه، وقد يكون لقصد الامتحان.

مثال للغلط:
ما رواه يعلى بن عبيّل، عن سفيان الثوري، عن منصور، عنّ مقسمه،
 قال ابن أبي حاتم : (اسألتت أبا زرعة عنه فقال: : هذا خطأ، إنما هو إلثوري، عن اببن أبي ليلِي، عن الحكمم، عن مقسم، عن ابن غباسن، والخطأ فيه من يعلى بن عبيدل|(م)

ومثاله لقصد الإغراب:


 سُهِل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ رواه حمـاد بن عمْرو
(1) (1)
(Y) (Y) (Y) "بي مطموسة:
(r)


انظر ا"ألعلله (Y90/(1).

 (1111)، وانظر "صحتح الأدب المفرد" للألباني (ڭ٪).

غريباً مرغبيبيا فيه(1)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ليصير بذلك


 أجيب بأنه لا يجوز، لأنه قد يستمر على روايته له على تلك الـلـ الحالة، لظنه أن ذلك صواب، لا سيما إن كان يعتقد أن من قلبه عليه مليه من ألمّ ألمل المعرفة، ولأنه كذب وليس هذا من المواطن التي يباح فيها الكذبـ.
 رسول الشا بلال، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجره|(1)

 مكتوم، وكان رجلا أعمى لا بنادي حتى يقال له: أصبحت|"(A)، قال : وما
 عدي (rov/r) في "ص" ساتطة.
(Y)

 الصواب في الأحاديث لاتساع معرفته، وإنما الصجب منه في هذا لككونه حفظ موالاة









 ロロロ

## مسألة：المصحف والمحرف






والظاهر أنه ليس باللام بل بالباء كما في＂النخبة＂（o）، والضمير في ＂بدت＂للمحخالفة التي مي اسم كان المقدرة بعد أن الشُرطية، وفي＂منهنه｜＂ للتغير، وكذا في（ايكن＂）إذا قرئ بالتحتية، وإن قرئ بالفوقية فللمخالفة،، والمراد بصورة السياق صوزته الخطية．

والمعنى، وإن تكن ألمتخالفة قد ظهرت في تغيير الحروف، وخلا منا من
 في الشكل－أعني حركة الُحروف وسكونها－فهو المحرّن＂، ：
ومعرفة هذا الفن مهمة، وقد صنّق فيه الدارقطني وغيره（4）

（r）لم يوافق كثير من المتأخرين ابن حبان فيها ذهب إليه وجزم به، انظر ，هألنكت الصطاحيةه（TV9／T）
صالأنيبياء/EV .



مثال التصحيف في الأسماء التي في الإسناد ：
 وهو تصحيف، فإنه－بالراء والجيم－
 النين يشققون المعجمة－، يقال：شقق（7）الكالام، إذا أخرجه أحسن مخرج． ロロロ

## مسألة：اختصار الحديث والرواية بالمعنى

## 




الباء في＂بنقص＂معلقة بالتغيير، وnالعرفان＂－بكسر العين في أوله－، والباء في（بماء＂متعلقة به، والتعمّله）－بضم الميم المشُدة－．
 المصحف والمحرن جميهاً على شيء واحد، وعلى إطلاتهم اعتبرها ابن الصـلاح ومن

 بين المصيج والمحرف：＂ومذا اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهر



في "ع وص هـه : يشتُون .
ني (ص): الخطب:


في "عا": شت .

يعني: الصححيح (1) أنه لا يـجوز تعمد تغـيـر متن الحديث بنـقصن



 صلاحها!|(0)

وكذا لا يجوز تغيير المتن بالمرادف، ،وروايته بالمعنى عند الأكثر إلا

 العربية فبها أولى .

وقيل يجوز في ألمفردات دون الـمركبات، وقيل لـمن يستخضر
 فنسي لفظه، وبقي معناه مرتسما في ذهنه، بخلاف من كان مستـخضر

وقال القاضي عياض : (اينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من
لا يُحسن ممن يَظن أنه يُحسن كماً وقع لكثير من الرواة"(A)

> (1)
> في "اع") : اختيار.
> فين "ج" ساتطة.
(£) أخرجه البخاري ( (


$$
\begin{aligned}
& \text { هريرة رضي الش عنه } \\
& \text { (7) في اصر" ساقطة . } \\
& \text { (V) في (ابا): للعجمه (V) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

## مسالة：الاحتياج

## إلى معرفة غريب الحديث وبيان المشكل

 إذا كان معنى الحديث ليس بظاهر ، نقد يكون عدم ظهوره لاشتماله على لفظ
 وقد يكون لاشتماله على إشكال يفتقر إلى حل وبيان، كالأحاديث المُشكلة في الصفات وغيرها وقد صنَّق في القسم الأول：


 المسمى（ابالفائق＂）، وأبو السَّعادات ابن الأثير（ل）كتابه المسمى＂بالنهاية＂）، جمع فيه ما في الجميع．
وصنَّف في القسم الثاني：الطحاوي، والخطابي（＾）، وابن فورك（4）، وابن عبدالبر وغيرهم．

## ロロロ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) توفي سنة ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في "ع وج وها: نقب. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( } 1 \text { ( } \\
& \text { ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$

## مسأه: الجهالة بالراوي


 "اطراه - بألفن في آخخره - مبدلة من ممزة لأجل النظم، يقال: ططرأ عليهم، طراء وطرؤآ، أتأه من مكان أِنا أو خرج عليهم منه فجأة.
 ذلك الراوي شاذاً عند بعض المححّثين، وإن كان طارئاً لكبر، أو لذهابَ بصر سمي ذلك الراوي مخخلطاً.

بعد الاختلاط، أو جهل (f) حاله، ، لا يقبل.
مثال من اختلط لكبر :
صالح
قال أحمد بن حنَبل : إأدركه مالك، وقد اختلط وهو كبير؛ وما أعلم (V) بأساً ممن سمع منهة قديما) .
وقال ابن معين: „ثقة خرف قبنل أن يموت، فمن سمع منه قبل فهو ثبت، فقيل له: إن مالكاً تركه، قالل : إنما أدركه مالك بعد أن خرفبه اهـ. وقد ميَّز الأئمة من سمع منه قبل التغيير ممن سمع منه بعده.

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

$$
\begin{align*}
& \text { في "ع وج" : هبل. }  \tag{£}\\
& \text { في "بب") ساقطة. }  \tag{0}\\
& \text { (V) } \tag{7}
\end{align*}
$$



ومثال من اختلط لذهاب بصره:
عبدالرزاق بن همام الصنعاني("، قال أحمد بن حنبل :
"أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البعر، ومن سمع منه بعدما ذهب
بصره، فهو ضعيف السّماع" .
وقال أيضاً : (اكان يُلقَّن بعد ما عمي" .
$\square \square \square$

## مسألة: متابعة اللييي الحفظ والمستور



 المدلس، أو السيئ الحفظ، أو المجهول الحال، أو من أرسل حديثاً،
 رواه وقوي، وخرج عن كونه ضعيفاً إلى كونه حسناً، وهذا هو الِّا الحسن الحن

مـال ذلك في حديث اللسيئ الحفظ: ما رواه الترمذي وحسنه، من
 أبيه، أن امرأةٍ من بني فزارة تزوج "أرضبت من نفسك ومالك بنعلين"(r)"، قالت : نعم، فأجاز ذلك" (r)"

(Y)
 (

ححدرد! (Y)

 لمعجئئه من غير و جحه.

 عاز بـ قال : قال رسـو الله




مسأه: الجهالة بالراوي والبههمات




 وابن ماجة (INAV) (1)


في "ع") : أحدهم.
 يغتسلوا . . . . .

(r£r/1)، والجرح والتحنديل" (100/r):

## 

 "اكونها الثاني، والثالث عطف على الأول، يعني" (1 أن الجهالة بالراوي لها أسباب منها:

أن يكون الراوي كثير الأسماء، بأن يكون له اسم، وكنية، ولتب، وصفة، ونسبة إلى أب، وبلد، وحرفة، وهو مشهور بيعضها دون بين بعض، فيذكر في سند بغير مٍا اشتهر به لغرض من الأغراض، فيلتّبس أمره، وإنما يفعل ذلكُ كثيرآ المدلِّسون، وهنا يسمى (اتدليس الشيوخ"،

 متروكاً إلى المسامحة بِبوله لصيرورته مجهولاًا
وأشد من ذلك أن بكنى الضعيف بكنية الثقة التي اشتهر بها، أو يسمى باسم الثّة الذي اشتهر به. مثال ذلك:
ما فعله الرواة عن محمد بن السائب بن بشر (r) الكلبي المفتسر، أحد

 دباغةة|"، وسمَّاه حماد بن السائب.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { في "صم" : بشير • }
\end{align*}
$$

(0) (8) (

$$
(r \circ q-r \circ v / r)
$$

وروى عنه مـحمد' بن إبـحاق بن يسار حديث : (تمـيـم وعدي|"(1)، وكنَّاه بأبي النضر، وري ونم يسمّه .
وروى عنه عطية الثعوفي. التفسير، وكنَّاه بأنبي سعيد، ليوهـم البناس أنه إنما يروي عن أبي سعيد الخدزي الصحابي، لأنه كان قد لقيه وروى عنه.
 والتفريت|"( )، وسبقه إلى ذلك عبدالغني، ثم الصوري .
ومنّ أسباب الجهالثة بالْراوي : أن يكون ليس عنده من الحديث إلا

ومنها: أن لا يسمىى الراوي باسم مـختص به مثل حدثني رجن ،
 |"المبهمات" .

وقد يكون الاسم الّمبهم في المتن، ويعرف المبهـم بوروده مبيّنا؛ في
 القاسم ابن بشكوال(r)

## ㅁㅁ

## مسأله: حكم المبهر



 متحمد بن السائب الكلبي! يكنى أبا النضري ه وهو من أنفس :ما ألفـ في هنا البابي

إلى مشكوان في (اليوافتبته المطبوع.
（עأبهم＂مبني للمفعول＂،＂وأتى＂مبنى للفاعل، وناعله مصدرآ، واسم فاعل منه، أو اسم دغعول．
ومعنى البيت أن الحديث الذي في سنده مبهم لا يقبل، لأنه لا تعرف عينه فلا تعرف عدالته، وأن الراوي إذا قال：حدثني عدل، أو ثـثة ، ألو أو نحو ذلك، لا يقبل، وبه جزم أبو بكر الخطيب، وأبو بكر الصيرفي، وغيرهما من الشافعية．

 مع التعيين لأنه مأمون في الحالتين ． وحكى ابن الصالح عن بعض المتأخرين ：ارأن القائل لذلك إن كان
عالماً أجزأ في حق من يوافقه في مذهبه|(E)

ロロロ

## مسألة：مججهول العين ومجهوول الحال والوحدان





 والضمير المجرور（ابمن＂）عائد على ما يفهـم من الككلام وهو الرواة، وا（أثر＂الحديث－بغير مد－إذا ذكره．
(Y) (النُكت على النزهةه (هr|) .
(ץ) في "ص" : وقال. .

ومتنى الأبيات، أن من سمّي من الرواة ولم يبهم（1）، وإن كان
 إلا أن يوثقه غير من انفرد عنه، أو من انفرد عنه إذا كان متأهلا

مثاله：（اعمرو ذو｜مر｜｜（r）، لم．يرو عنه إلا أبو إسحاق المبيعي（r）
وإن كان روى عنه اثنان فصاعداً، ولم ينص أحد من أئمة الجُّيت على توثيقه، ولا تجريخه ستّي بالمجهول الحال و＂المستور＂．

وقد اختلف في رواية المجهول، فردّها الجمهور مطلقاً، وقبلها

 مهدي（8）، واخختار إمام الحخرمين（0）أن رواية المستور موقوفة إلى النُنبانة حاله

## ロロロ

## مسألة：المعلل


 تبع الشُيخ－رحمه الهُ－في إطلاق لفظ المعلول على الحديث الُّي
（1）في（اصر＂：بهما．
انظر（اميزان الاعتدال）（！（7\＆））

$$
\begin{align*}
& \text { ( ( ) ( } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فيه علّة، كثيراً من المحدثين كالترمذي، وابن عدي، والدارقطني، وأبي يعلى الخليلي(1)، والحاكم وغيرهم"(r)، وإن كان ابن الصلاح قال إله إن ذلك: (امرذول عند أهمل اللغة"(r)،
وقال النووي(t): (إنه لحن|"(0).





ومعنى البيتين: إن وهم الراوي بوصل مرسل، أو منقطع، أو بإدخال حديث في حديث، إذا اطلع المحدث عليه بجمع الطرق، أُو (9) بالقرائن سمّي ذلك الحديث بالمعلول، ولا يطلع على ذلك إلآ الحافظ المانـي الماهر، ،
 والبخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والدارقطني:
 كالصَّيْرْفي يدرك جودة الذهب، والفضة، ولا يقدر على التعبير عن الحجة على ذلك.

$$
\begin{align*}
& \text { (المقدمة)" (Ү०Q)، واالتقييد والإيضاح" (1) (1). } \\
& \text { في "ج" : الثوري. } \tag{£}
\end{align*}
$$



في "اب" : ولست.


(1،(1) في (اص): إنما.
 يعلّل(1) الحديث: من أنين قلت هذا ؟ لم يكن له حجة|"(1) مثال المعلول:

ما رواه زهير بن :محمد، عن عثمان بن أبني سليمان، غن أبيه، أنه : (اسمع النبي
قال الحاكم : "إنه معلول من ثلاثة أوجه: الأول: أن عثمان :هو أبو سليمان .
 الثالث : أن أبا سلئمان بم يسمع من النبي وأبو سليمان هذا هو أخخو نافع، ومحمد، وهم بنو جببر بن مطعمّه؛ ذكر ذلك أيضاً الحاكم (8)


## هسألة: المبتلدعة من الرواة




("يكفر" - بضم الأول، وسكون الكاف، وفتح الفاء ـ، أي يُنسب "إلى
ني (״بi": بعلر .
( انظر "( من لطائف أبي حاتم الرأزي .


انظر المعرفة علوم الحديثه (1l0)، واتدريب الراوي، (YON/1) .

الكفر، من أكفرت الرجل إذا دعوته كافرآ، يقال: لا تكفر أحداً من أهل
 بابتداع، والضمير المجرور (ابالباء") عائد على الابتداع، والئلتا وانتحل" فلان
 ("يرده)، و(يشده) - بضم الشين المعجمة، والدال المهملة ـ أي يقوى. إذا عرفت هذا، فنقول من كان على بدعة إعتقادية، فإما أن ينسب
لأجل بدعته إلى الكفر أو ينسب لأجلها إلى الفسق().



 (الحت إنه إن اعتقد حرمة الكذب قبنلنا روايته، ورإلاّ فلا، لأن اعتقاد

وقال ابن دقيق العيد: ا(والذي تقرر عندنا أن لا تعتبر المذاهب في

 تعالى، حصل معتمد الرواية|(N)
والثاني: أعني المبتدع الذي لأجل بدعته اتصف بالفسق، قيل :

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (1) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(Y) تعالى اله عن ذلك.


$$
\begin{align*}
& \text { في "هـ" ساتطة . }  \tag{v}\\
& \text { "الاقتراح" (YAY)، وانظر ״فتع المغيثه (Y/ (Y). }
\end{align*}
$$

لا يقبل مطلقا، وهو مرّوي عن مالك، كما قال الخطيب في (الكففاية)(1)، لأن اتصافه بالفسق يقتضضي دخوله في قوله تعالى : الا
 لاستوائهما في النسق .



 أولا، وإن كان يستحل ذُلك لا يقبل .

وعزا الخطيب هذا القول للشانعي لقوله : شأقبل شهادة أهل الأهواء إلآ
 هذا القول عن ابن أبي! ليلى، والثيوري، وأبي يوسف لأنه من أهل البقبلة فتقبل روايته كما يجري عليه بقية أحكام الإسلام.
 واذدى ابن حبان اتفاق أهلم النقل على ذلك(.1)

(N) أتباع أبي الخطاب محجبل بن الأجدع، تبرأ منهم الصادق لما علم بنسبته وآبانه إلى الألرمية، ولهم كفريات ألخرى.
 للمحقتة :

قال ابن الصلاح: ("وهو مذهب الكثير أو الأكثر(1)"(r)"

وهو أعدله(r) وأولاهها، وقيل : لا يقبل من يدعُ الناس إلى بدعته، ، ولا من لم يدعُ إليها فيما يرويه مما يقوي بدعته، ويقبل إلى غير ذلك.

 بالتههمة)

## ㅁㅁ

## مسألة: المرفوع



 (ماما) موصولة، أو نكرة، و"نقل" صلته، أو صفته، و"فذاك") مع خبره

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (اص وب): الأكثرين. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" : أعدل الأقوال . } \tag{Y}
\end{align*}
$$

المانعون للرواية لهم ثلاثة مآخذ: ـ التكفير أو الـفـــيـنـ .

- الإهانة والهجران .
ـ الاحتياط خشية من الكذب.


 انظر هالعلله لابن أبي حاتم (1)

خبر (! له، و(اعن النبي") متعلق بنقل، و(امن القوله"، وما عطف عليه بيان ("لماها"، وnللذي (r) فعل") متعلق بالتقرير وحدهـ





فعلى هذا لا تدخل مراسيل التابعين، ومن بعدهم.
قال ابن الصالاح" "ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقع
 الموصول"، يخرج ما كان بالسند الذي فيه حذف، وهو من قبيل المُبرفوع عند الجمهور.

قلت: ليس قوله الموصول(v) بالمعنى المصطلح صفة للنُندند، وإنمـا هو بالمعنى اللغوي، ضفة للقول، والفعل، والتقرير، و"إلى النبي"، متعلق

و(اصريحاً)" صفة لمصدر (^) محذوف أي وصلا"، والمعنى (وما القولّل)،
 موصولاً بالمعنى المصطلح، بأن لم يحذف منه شيء، أو غير موصول بأن
(1) ني "ص" سانطة.
(1) "جي": بالني.

(r) (1)




$$
\begin{align*}
& \text { في "بَبا: الموصوف. }  \tag{V}\\
& \text { في اصص!: لبوصون. }
\end{align*}
$$

حذف منه، فإن قيل : قوله "بالسند" يخرج المعلت الذي حذف جميع سنده،


عطفـ عليه.
والمعننى، (وما من القول"، "(والفعل والتقرير")، حال كونه يسند سواء
-نقل بسند، أو بغير سند فليتأمل (1)
مثال المرفوع صريحاً من الُقول:
قـول الـراوي صــحـابـيـاً كـان، أو غـيـره: قـال رسـول الله

ومثاله كناية
قول الصحابي الذي ليس من بني إسرائيل، ولا نظر في كتب أهل
 أو عن الأمور الآتية كالملاحم، والفتن، أو عن ثواب مخصرصوص، أو عقاب

 لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف .

وإنما قلنا ليس من بني إسرائيل، ولا نظر في كتب أهل الكتاب، لأن
 كعبداله بن عمرو بن العاص، فإنه حصل له في وقعة اليرموك() كتب كثيرة

(Y) (Y) (Y)
(Y) في (



(7) وتعت سنة (10 هـ) بن خلافة الفارون رضي اللش عنه.
IYO

من كتب أهل الكتاب، لا يحمل ذلك منه على الكفع لاحتمال أن يكون نقله
عن أهل الكتاب(1)
[ومثال المرفوع صزيحا ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$ الفعل :
قول الصحابي فعل النبي حِّ

- فعل رسول الله (r)

قال الشُيخ والدي مرفوعاً صريحاًا".



 عن الـنبـي من] من (4) ${ }^{\text {(4 }}$.

ومثال المرفوع صربـحا من التقرير :
أن يقول الصحابي فعلت، أو فُعل بحضرة النبي فعل فلان، أو فعل بحضبرة النبي
(1) انظر (اتدريب الراوي" (1) (1) ) (Y) في "ابه) : تصريحاً . ( C (


(7) (7) في "ع" (V)

( ( $)$ (4) (4) في "ج") ساقطة .


177

ومثاله حكما:
حديث (1) المغيرة بن شـعبة : "اكان أصحاب النبي
 الحاكم، والخطيب: (إنه ليس بمرفوع"|(r)"
واعلم أن قول التابعي عن الصحابي يرفع الحدليث، أو يرويه(£ ، أو

وأن قول الصححابي من السنة كذا محمول على الـي الرفع، وكذا قول
 إلآ سنة النبي (V) ل، الكرخي(v) '، وأبو بكر الرازي، وابن حزم (A) وكذا قول الصحابي: أُمرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، عند أر أُ أكثر أهل



 في "ع" ساتطة.




في "ب" : رواية .





في (اع" سانطة.
 الصحابي قصد أْن يُعلم أن النبي هِ

أما إن كان في القُصة اطلاع النبي (اكنا نقول ورسول الش
 (4) الكبير|(

فقد(v) (v) نقل شُيخنا الحافظ عبدالرحيم الإجماع على أنه في جكم المرفوع (N)
ثم لما فرغ من بيأن ما نقل عن النبي عن الصحابي، وهو الموقوف فقال:

## مسأله: حقيقة الصتحابي والموقوف

نبإنٍ يـكـنْ عَـن صَـاحـبِ ذَاك نُـْمِي
في "ج" : نقول.
أخرجه البخاري (r•0/9 - فتح)، ومسلم (•1r/1 - نووي).
في (اهها: الصشحابة.
(Y1) (Y) الكّفاية


 بدون اطلاعه (\%

$$
\begin{align*}
& \text { (V) في "هج : فقال. } \\
& \text { ( ( } \\
& \text { ف } \tag{4}
\end{align*}
$$







يعني، أن القول، والفعل، والتقرير المنتقول عن الصحابي، سواء كُران بسند(1) متصلي، أو منقطع، يسمى موقوفاً، فالإشارة في قوله: ارفإن يَكُنْ عن صاحب ذالك نمي" للقول، والفعل، والتقرير المرا
وقوله: (افذلك الموسوم بالموقوف") جواب الشّرطه، وقوله: : "وهو الذي في حالة الإسلام" إلى آخره، معترض بين الشّرط وجوابه، تفسير للصحابي

قال: "القي"، ولم يقل (رأى"، كما قال غيره، ليدخل الأعمى كابن أم مكتوم . الألم

 ويخرج من لقيه بعد البعئة وهو كافر، ومن لقيه قبلها وهو على دين دين
 يبعث أمة واحدةه(1)، وإن كان عبدالهّ بن مندة ذكره في الصحابة" (V).

$$
\begin{align*}
& \text { في ڤج": بالرواية }  \tag{Y}\\
& \text { في "ب" ياض } \tag{r}
\end{align*}
$$




(التظر (V) (V/التبرة والتذكرةه (V)

ويـخرج أيضاً من لقيه قبل البعثة ، [وغاب ثشم أسلبم زهن البنعثة] (i)



وقوله : "ولو منه وقتع" إلى آخخره ليلحخل نحو الأشعث بن قيس " فإن




ألخته
وقـيـل : إن تـخـلّلَ الـردة يـسـعـط الـصـحـبـة، فـال شـــــخـنـا الـحـافـظ


عبدالر حيـم



فإن قيل يـخرج عن النتعريف دن لم يثبـت لـه إلا مسرد الرؤية(1r) منّ
( ( ( ) في (



(؟ (£ أسملم عام الفتح، وارتد زمن عمر رضي الله عنه وهرب إلى الشام، وتنصر هنالك ومات عند قيصر على كفرهه

 (V)


(1-)

$$
\begin{aligned}
& \text {. (OAV/IY) "إ (II) } \\
& \text { " الز " } 70 / \text { (IT) }
\end{aligned}
$$

بعيد: كاببي الطفيل عامر بن واثلة(1)، رآه في حجة الوداع، أو غزوة الفتح، أو غزوة حْين، وقد عُدَّ(r) في الصحابة .


 السـمعاني (٪)
ويؤيده ذلك مـا رواه شُعبة، عن موسى السبـلاني - وأثنـى عليه
 النبي فـي


 محصن (V)، وبإخبار بعض الصحابة، كحممة (1) بن أبي حممة الدوسي الني مات بأصبهان مبطوناً.
شهد له أبو موسى الأشعري أنه صحابي، لأنه شهلد له أنه: "اسمع


$$
\begin{align*}
& \text { في "ب": عدت }  \tag{Y}\\
& \text { في "ج" ساتطة. }
\end{align*}
$$


في الأصول: جِدا، والمُبت من "ع" .



 في "ص" : محمد.
 - زوائد)، وابن المبارك في "الجهاده| (1£) (1).

أصبهان"(1)، وروى قصته أبو داود الطيالسي، والطبراني (r) ، لكن قالل شنيخنا




"الأولى : قوم .أسلمؤا بمكة كالخلفاء الأربعة.
الثانية: أصحاب داز النُلدوة.
الثالثة: مهاجرة الحبُّة. الرابعة: أصحاب الحقبة الأولى.
الخامسة : أصحاب اللعقبة الثانية، وأكثزهم من الأنصار . الـسادسة: أول المههاجرين الذين وصلوا إليه بقُباء، قبل أن يدخل المدينة .
السابعة : أهل بدر .
الثامنة: الذذين. هاجرؤا بين بدر، والحديبية.
[التاسبعة: أهل بيعة اللرضونان
العاشرة: من هاجر ببين الحديبية، وفتح مكة](A) كخالد بن الوليد.
(1) انظر ״ (1)

 (
 انظر التدريب الراوي" (Y/Y/Y) (Y/Y).


في "ع" سًاقطة.
في "ج" ساقطة
الحادي عشر : من هاجر بعد الفتح.

 نقل عن الصحابي شرع في بيان ما نقل عن التانعي نقال： ロロロ

## مسسألة：حقيقة التابعي والمقطوع




（امسلمأَه الأول، حال من المستتر في（ماققي＂، وآذا صحبة）＂مفعوله، و＂مات＂عطف عليه لأن الملاقي بمعنى الذي لاقى． يعني أن ما نقل عن التابعي من قول، أو فعل، أو تقرير، سواء ألماء كان
 ومات مسلماً، ولو تخخلَّت منه ردة．
نقوله：（افذلك المقطوعة＂، جواب قوله：＂وإن نمي＂، وقوله（ ${ }^{(r): ~ " و ه و ~}$ الملاقي＂جملة معترضة بين الشرط، وجوابه تفسير للتابعي، وفوائد القيود معلومة مما تقدم في تفسير الصحابي．
وقال الخطيب：（التابعي من صحب الصحابي｜＂（r）، ، والأول هو الذي عليه أكثر المحدثين، فال ابن الصلاح：

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


 طباق (r)، وجعلهم الداكم خمسة عشرة طبقة) (8)





 - الحديث|"







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ( }
\end{aligned}
$$

في "ب") ساقطة .




الأول"]"(1)، وقيل: في التابعين لعدم الرؤية، وقيل: في كبار التابعين، وهو
ولم يشترط صاحب (المحكم") في اللُّغة نفي الصحبة ـ أعني الرؤية -،
فإنه قال : (رجل مخضرمّ، إذا كان نصف عمره في الجاهلية، ونصفه في
 مخضرماً وليس كذلك، لأن المخضرم متردد بين طبقتي الصحابة والتابعين،

 ذكر هو أو أثنى. وحَكَى الحاكم عن بعض شيوخهـ : اأن أهل البادية كانوا يخضرمون آذان إبلهم - أي يقطعونها ـ لتكون علامة إسلامهـم إن أغير ألما


 |الصحابة، نحو ما حكاه الحاكمّ، وقال فيه:
 المخضرمين فبلغ بهم نحو عشُرين('(1)"
$\square \square \square$

في (ص وج" ساتطة. .
 (الْتصرة والتذكرة" ( (00/Y)

في "ب"" ساقطة .
 في "ج" ساتطة .

(V)
( ( ) ( )
في (هه) : قسمم .


## مسأله: الأثر والمسند




 معجمة - اسم فاعل من ضاره، يضوره"(1)، ويضيره ضيراً، أو ضورآ، إّي ضره
يعني: أن ما عدا المُرنوع يسمى بالأثر، وقال أبو القاسم الفوراني(Y)





 إلىـ] (1) المتصل||(9) فيدخل الموقوف("(1) الذي لا انقطاع في سنده لكنه، ، قال : "إنٍ

$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" سناقطة. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في "ص" نياض }  \tag{r}\\
& \text { في "ج" : ظاهرهـ } \\
& \text { في (ص) (ص) بياض }  \tag{0}\\
& \text { في "اص" بياض . }  \tag{7}\\
& \text { في "اص" بياض }  \tag{v}\\
& \text { (امعرفة علوم الخديث" (IV) ) } \\
& \text { (الكفاية" (Y) (Y). } \tag{4}
\end{align*}
$$


 متن ذلك المسند مرفوعأ، ولا يعرف تسمية ذلك مسندا｜（1）．

## ロロロ

## مسأله：العلو المطلق والعلو النسبي

## 


 صالسند الذي يقل عدد رجالهه بالنسبة إلى سند آخر لذلك الحديث،
 والبخاري، والنّي ينتهي إلى النبي إلى إمام عمدة يسمى بالعالي النسبي، لأن قلة رجاله بالنسبة إلى ذلك الإلمام
فقوله ：（امن غير نقص＂احتراز عن السند الذي قلَّ عدد رجاله لوقوع
 عدد الرجال إلى النبي
（فسم هذا＂）راجعة إلى كون السند قليل عدد الرجال إلى إمام عمدة．
(1) ٪التمهيده (Y Y).

 ظاهره الإتصاله ．
 ناعلم أنه عامي＂．

وإنما لم يـجـعل الضضمير راجِعا إلى السـند، لأنه يسمى بالعألبي
لا بالعلو، [و.ولذا](1) لم تجّل الإشارة عائدة إليه.
وقد عظمت رغبة المحدثينين في طلب العلو (r)، خصوصا المتأخرين منهم، لأن كثرة الوسائط موجبة لكثرة تجويز الخطأنأ، وقلتها موجبة لقلته،
 رجال العالي؛ أُو أحعظ، أُو أفقه، أو يكُون إسناده متصطا بألسماع كان أُولى من العلو .

## مسِأنلة: أقسام العلو النسبي







 يقع في العلو النسبني - وهو المشُار إليه - في صندر هذه الأبيـات: الموافقة، والبدل، والمساوأة، والمصطافحة.
(1) في nبه: وكذا أيضاً.




أما (الموانقةه|: فوصول الراوي(") في حديث إلى شيخ لا من طريق
 الستة، وهو الغالب في استعمال المخرَّجين، أو من غيرهم.



 رويناه من غير طريق البخاري، عن أبي مصعب، عن مالك، يكون ألبو هصعب بدلا من قتيبة)
وإنما يرغب في الموافقة والبدل إذا اقترنا بالعلو(م (1)، ثم هو ليس قيدا لواحد منهما، قيدهما ابن الصلاح بعلو الطريق الذي رواه منه، علئلى طريق ذلك المصنف فإنه قال: "اولو لم يكن ذلك عالياليا"1(1)، فهو أيضاً موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموانقة والبدل لعدم الالتفات إليه||(1) اهـ اهـ قال شيخنا عبدالرحيم (r): "وفي كلام غيره من المخرجين إطلاق اسم
في (اهـ) : راوي.
(Y) (اص" ساتطة .
(Y) في (ج" ساقطة.
في "با" ساقطة .



(V)


(1•) في "اب"): بالعلوم.
(11) في "ج" : غالبا.



الموافقة، والبدل مع عدم العلو، فإن علا قالوا: موافقة عالية، ،أو بذلْا عالياً، ووقع كلام الظاهريٍ، والذهبي، فوافتناه بنزول فسميناه مع النزوّل موانقةه .

وأما (إلمساواةل": فانستواء عدد رجال إسناد راو في حديث مع إسنّاد

 النسائي، وبين رسول النّ ،


 بين ذلك المصنف منتهاه من العدد، وسمّي هذا النوع بالمصافحة، لأن ذلك الكّ الراوي كأنه لقي ذلك المصنْفه، وصافحه بذلك الحذيث(ه) .


 اللراوي إذا ساوى المضنِّف كان ذلك اللراوي مساوي لتلميذ ذلك المصنيّفن،
 وأن من أقسام العلؤ : تقدم وفاة الراوي عن شـيخ (^) على وناة راو آَخر عن ذلك الشُيخ

> في "ج" ساتطة.

في اهـ0 باتطة
 ني اصص وجه: : نهو

(1) (1) انظر النكت على التزهةه (109).
( ني ع" (V)


مثاله：من سمع（سنن أبي داودلا على الزكي（＂）عبدالعظيم（r）، أعلى


 الزكي على النجيب، وتقدم وفاة النجيب على من بعدن العنه ومن أقسام العلو أيضاً：تقدم الستماع من الشيخ（V）، فمن تقدم سماعه

في شيخ، كان أعلى ممن سمع من ذلك الشيخ نفسه بعده（م） ロロロ

## مسألة：النزول ورواية الأقران والمدبج





 （السند النازل＂ما كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر، لذلك المروي

$$
\begin{align*}
& \text { في "هـها : الذكي } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { توفي سنة ( }  \tag{7}\\
& \text { انظر (التبصرة والتذكرة" (Y }  \tag{V}\\
& \text { (A) }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وعشرين سنة)، انظر "تدريب الراويه (1 (1)/ ). }
\end{aligned}
$$

إما إلى النبي
النسبي، [والأول يقابل العالي المطلق، والثاني يقابل العالين النسبي](1)

 وهذا إذا لم يكن في النازل فائدة ليست في العالي، وأما إنـي فإنه مرغوب فيه، غير مذموم.

 شيخه سُمِيَّ ذلك (بالأقرانْ)، (0)
فإن روى كل من إلقُرينين عن الآحر سمّي ذلك "ابالمدبج") - بنضم
 زَيَّنُت، والذي سمَّاه بذلك الدارقطني وصنّف فيه كتابا . مثاله في الصسابة: رواية'عائشة غن أبي هريرة، وأبي هريرة عن عائشة.

وفي التابعين :
رواية الزهري عن أبي الزبير، وأبي الزبير عن الزهري .
وني: أتباع التابعين :
رواية مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي عن مالك.
(Y)
( ( H (

 ( $£ \vee \circ / \mathrm{r}$ )

وني أتباع الأتباع:
رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، وعلي بن المديني عن
أحمد.
[ومثال](1) رواية أحد القرينبن عن الآخر مع عدم رواية الآخر عنه فيما
: بُعلم :
رواية سليمان التيمي(r) عن مسعر (r)، قال الحاكم: „لا أحغظ لمسعر
عن سليمان رواية)"(8)
وقـد يجتمع جـماعـة من الأقران في حـديث واحـد، كـحـديث رواه



 أقران كما قال الخطيب.

 - يغلق، من ارتجت الباب - بالمشناة الفوقية - أي أغلقته،

و (الوفرة" - بفتح الواو ـ الشعرة إلى الأذن.
واعلم أن من فسّر الأقران بالمستوين في اللَّند والسِّن أراد بالاستواء
في ذلك التقارب فيه، قال الحاكم:
(1) في ابل): مثاله.
(Y) كذا في "با": التيمي، وفي غيرها: التميمي.


و(التقيد والإيضاح" (YV4).

＂إنما القرينان إذا تُقارب سنُّهما وإبنادهما، وأنه يكتفى بالإسناد ذون ．السِّن｜＂

قال ابن الصالح：إوربما اكتفى الحاكم بالتقارب في الإسناد؛ وإنٍ لم يوجد التقارب في السن）（Y）．

## ロロロ

## مسألة：رواية الأكابر عن الأصاغر والأباء عن الأبناء والعكس





 رواية الأكابر عن الأصاغر، هي رواية الراوي ممن دونه سنّآ أو تَبراً،


مثال الأول：زواية إلزهري، ويحي بن سعيد الأنصاري،＇عن مالك． ومثال الثاني：رواية：مالك وابن أبي ذئب، عن عبداله بن دينار ． وفي هـذا الـــوع، ـ أعنـ（o）روايـة الأكـابـر عـن الأصـاغـر－، روايـة



$$
\begin{align*}
& \text { ( }{ }^{(Y)}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في "به: أعني. }
\end{aligned}
$$

الصحابي عن التابعي، كرواية العبادلة، وهم عبدالله بن عباس، وعبدالهاله بن
 ومعاوية، وأنس بن مالك، عن كعب الأحبار، وقد أفرد الخطيب في في رواية الصصابة عن التابعين جزءأ لطيفاً.

ومن رواية الآباء عن أبناءهـم، كرواية العباس بن المطلب، عن عن ابنه

 النبي وعكس هذا، وهو رواية الأبناء عن الآباء كثيرة(0)، كرواية عبدالّه بن عمر بن الخطاب، عن أبيه .
و"جاء" ـ ـبكسر الهمزة ـ اسم فاعل من جاء اءئ، يجيء، خبر عكسه،
وجملة "وهو كثير" اعتراض بينهما.

 وقد جمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين، مجلداً كبيراً
 قال الحافظ عبدالرحيم (1): (اوأكثر ما وقع لنا في هذا النوع من أهل

في الب وهه" ساتطة.
(Y)





وابن ماجة (19-9).
في (ابه): كثير •
(التبصرة والتذكرة" (\%/19).
البيت، ما تسلسلت فيه اللرواية عن الآباء بأربعة عشر أبآب(1) .

ومن فـائدة معـرفة رواية الأكابر عن الأصاغر، تـنزيل أهـل الـعلـم
منازلهم، وقد روى أبو داوود من حـيث عائشة قالت : قال رسول اله (أنزلوا الناس منازلهم|"(r)"

## ㅁㅁ

## مسأللة: السابت والثلاحت




 بذلك، قال ابن الصالح : الومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإنسناد في القلوب"(r)
مثال ذلك:

الإمام مـالك زوى عنه أبو بكر بن شهاب الزهري ـ أحد شيوخـه -،



انظر "العجالة في الأحادِثث المسلسلة|"(•V).
(Y) (Y) (Y (
 ( 1 ^4£)

وخمسين ومائتين، وقد شهد أبو مصعب السهمي أنه كان يحضر معهم العرض غلى مالك）｜＂（1） ومثاله أيضاً：


 وناة البخاري سنة ست وخمسين ومائتين، ووفاة الخفاف سنة ثلان وتين وتسعين ونلاث مائة، فبين وفاتهما مائة وسبع وثلالثون سنة． ومثاله أيضاً：


 خمسين وست مائة، فبين وفاتهما مائة وخمسون سنة، وهو أكثر ما علم من ذلك بين الوفاتين

## ロロロ

## مسألة：تبين المهمل

 إذا كان الراوي يروي عن ثقتين اتفقا في الاسم فقط، أو في الاسم

（Y）توفي سنة（（Y）


واسنم الأبب، أو في الانسـم، :واسـم الأبّ، والـجـد، أو في الاسـم، واسـم


الآاخر، لم يضر ذلك.
مثال الأول:


 : إلى القرائن .

مسأه: مز حدث ونسي




إذا روى ثقة عن ثقُة فأنكر الشُيخ، فإن كإن إنكاره جزما، رُدّ ذلك


 الخططيب عنه، ولا إذا حدَّث به فرع آخَر عنه، ولم ينكزه، وكذا إذا حذَّث
.
(Y)

(0)
(ワ)

به ذلك النرع [عن أصل آخر، لأن إنكار ذلك الأصل لا يبـت كذب ذلك


الأصل في إنكاره.
وليس قبول جرح كل منهما بأولى من الآخر فتساقطا، وإن كان إنىا إنكاره ليس جزما بل على سبيل التردد واحتمال أنه نسيه نحو : لا أذكره، أو ألى لا

 يعارضه، فوجب قبول قوله، وحمل إنكار الشّيخ على النسيان مـــال ذلك: مـا روى أبو داود، والـترمـني، وابـن مـاجة، من رواية ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبئ أبيه، عن أبي
 زاد أبو داود في رواية (0)، قال عبدالـي


 عن أبيه، ولمم ينكر ذلك عليه أحد من التابعين فكان إجماعاًا".
$\square$
(1) (1) في "ج" ساتطة.
( ( $)$ (
( ( $)$
(良) النسيان

 في "ص") : للسهيلي (V) (A) في (ص)" ساقطة.

## مسألّة: المسلسل


$\qquad$

(المُسلسل" في الأصطلاح: هو الحايث الذي تتابع رجال إسناده: في


فلاناَ يقون، أو حدثنا فلإن"(1).

 كل واحد من رواته بيد مْن روّاه عنه( ${ }^{\text {(1) }}$
وإما قولية
 وحسن عبادتك|"(1)، فقد تسلسل بقون كل رأو من رواته إبتي أحبك

قالن ابن الصصلاح: "وخير التّسلسل مـا كان فيه دلالة علنى اتصال| السماع، وعدم التّدلسِ"، قاله :
("ومن فضيلة التّسناسل اشتّماله على مزيد الضبط من الروأة")، قالل:

$$
\begin{align*}
& \text { في الأصول ساقطة، والمُمبت من "معزفة علوم الحديث") . } \tag{1}
\end{align*}
$$




 في "ج" : قوله

（＂وقلَ من يسلم（1）（1）المسلسلات من ضعف ــ أعني－في وصف التسلسل لا لا

 سفيان بن عيينة، وتنقطع الأولية في سماع سفيان من عمرو بن دينار، وفي سماع من فوقه إلى المتن، وإن كان أبو نصر الوزيري قد أكمل التسلسل

قال الحافظ عبدالرحيم：（8）\＃ولا يصح ذلك＂، نم أشار إلى صيغ الأداء بقوله ：

## ロロロ

## مسأله：صيغ الأداء والتحمل




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

 （Y••Y）（Y（Y． ＂يرحمهم الشا ．．．





لأذاء السماع صيغ منها: (اسمعت، وحدثني")، وا(سمعنا وحذثنا").
 غيره، سواء حدَّث الشيخخ](1)
 الخطيب على رجحانه بأنه لـم يطلق في الإجازة، بـخلاف "حذب" فإنه قد

أطلق فيها.

مسلم (६) حديث الذي يقتله النّجال فيقول:
"أنت الذّجال الذي حـّثنا به ربول الله

قال الححافظ عبداللرحيـم (7): (افيكون مراده كحـَّث أمته وهو منـهم") قال معمر : (إنه الخضر (V)")، وحينئذ لا مانع من سماعهها" .

(1)
(Y) (Y)



(إلتصرة والتذكرةه (Y/Y) (Y)
هذا القول لا دليل علْيه، لأن الخضر (V) (V)

الإسلام ابن تيمية (1/•/YV).
( ) (

لما فيه من التثبت(")، لان الشيّخ يعلم ما يملي ويتدبره، والكاتب يتحقق(r) ما يسمعه ويكتبه.

ومنها: اأخبرني، وأخبرنال، واقرأت، وقرأنا"، وشقُقرء عليه وأنا

 والتعبير بالقراءة أصرح من التعبير بالإخبار، لاحتماله السماع من التّيخ دون
القراءة .

قال الحاكم أبو عبدانه( ${ }^{(r): ~ ص ا ل ذ ي ~ ا ٔ خ ت ا ر ه ~ ف ي ~ ا ل ر و ا ي ة ، ~ و ع ه د ت ~ ع ل ي ه ~}$
 وليس معه أحد: (احدثني فلانه)، وما كان معه غيره: (احدئنا فلانها، وما
 حاضر (أخبرنا فلانها.
قال ابن الصلاح: ("وهو حسن"(o) .

واعلم أن هذا التفصيل في ألفاظ الأداء ليس بواجبب، وإنمـا هو
 في القراءة على الشيخ دون (احدثنا)، مذهب مسلم ولمب وجمهور المشنارقة، والشُافعي، وابن وهب وهو أول من سَنَّ ذلك بمصر .
وقال مالك ومعظم الحجازيين : (احدثنا)، واأخبرنال) سواء في إطلاقهما
 القراءة على الشُيخ أحد طرق التحمل، سواء قرأ الطالب على الشُّيخ من

$$
\begin{align*}
& \text { في هج" : الثبت. }  \tag{1}\\
& \text { في اصص" : : يكتب. }  \tag{Y}\\
& \text { معرفة علوم الحديثه (•) (Y). }  \tag{r}\\
& \text { في لاصل| : عن. } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ٪الكفاية" (YQ1). } \tag{0}
\end{align*}
$$

حفظ（＂）، أو كتاب، أؤ قرأ غيره، كذلك وهو يسمع، فأنهم اختلفوا هل تساوي القراءة على الشيخخ السماع من لفظه، أو（ل）هي فوقه، أو دونه．
 الحجازيين، والكوفيين، وحكاه الصنيرفي عن الشافعي وذهب إلى الثاني：أبو حنيفة، وابن أبي ذئب（0）، والليث، وشعبعة؛

 لأن غلطه وقع في موضع اختلاف، فتوهم السامع أنه مذهب الـُشـيخ من ذلك الخلاف، فيججل الخططأ صوابا（A）．

 موضع الختلاف．
وذهب إلى الثالث جمهور أهل المشُرق وهو الصحيح،＇ويؤيذه أن
 جاءهم به من الهّ، وإسبماعه إياهم ． ولما فرغ من صنيغ الأداء في السماع، والقراءة على الشُيخ شرع فيّ صيغ الإجازة، فقال：

ロロロ

$$
\begin{align*}
& \text { (1) في "صه: : خط، وفي "ج") : حفظه. } \\
& \text { في "با: و و. }  \tag{Y}\\
& \text { في "بي" ساقطة. } \\
& \text { في "أج وها: أصحابه: }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { في آعه: ثوابا } \\
& \text { في "ع وص": أنه. }
\end{aligned}
$$

## مسأنة：الإجازة



 صالإجازةه في الاصطلاح：إذن في الرواية لنظاً، أو كتباً يفيد الإخبار الإجمالي عرفاّ، وأركانها أربعة：

والتكليف، والعدالة، والضّبط، إلآّ إن كان ما ألجاز به مصونأ عند ثـة، لم
ينشّترط فيه الفْبـطط（1）
ثانيها：المجاز له، ويسُترط فيه أن يكون معيتّأ على الصحيح، ولا يُشترط فيه عند الجمهور أن يكون عاتلاَ مميزاً، فتجوز الإجازة للمجنون والمولود（1）

ثالثها：المجاز به، ويشُشرط أن يكون مُمُيُنا من وجه دون وجه، كمسموعاتي، أو مروياتيال（r）،
رابعها：ما به الإجازة، وهو لفظ نحو أن أن يقول：أجزت لك الكتاب الفلاني، أو ما صح عندكُ أني سمعته، أو كتابة نحو أن يكتب ذلكّ． وأما صـيخ أداء الإجازة：فأجازني، وشانـهنـئي، وكذا أنبأني، وعن نالان، عند المتأخرين، وأما المتقدمون（غ）نغندهم أنبأ كأخبر ． ロロロ
 بالصناعة، وفي شيء معين لا يشكل إسنادها． في＂با＂：الولد．

في＂ع＂）：المتفدمين•

## مسأله：العنعنة


 （اعنعن＂الحديث إذا رواه بصنيغة عن فلان، والضمير في（＂بُوتها）عائد على لقائه ．



 وهو مذهب البخاري، وجمهور أيمة الحديث وغيرهمم، لأن العنعنة لy تقتضي（1）السماع، لكنّ إذا بُبت اللقاءء ترجح（9） ロロロ

## مسسألة：المكاتبة والمشافهة


（1）في（اصس＂ساتطة
（Y）
（
（ ）（ ）في＂ج＂سافطة ．

（7）（ابي＂）：بقاؤه：
（V）
（（


## 

 الضمير في ("بها" الأولى، والثانية عائد على الإجازة، وهالباء") في مصدر راويه، أو بلفظ إن أعرب حالاً.
يعني: أطلق المتأخرون وهم من بعد الخمس مائة المّا المكاتبة في


 يطلقونها في ما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
 الطالب، فيقولون

 بالتحديث، وأما المكاتبة فلإيهامها(1") الكتابة بنفس الحديث، كما كما كان يفعله المتقدمون، يكتب( (1) المحدث منهم !إلى آخر أحاديث، يذكر أنه سمعها من فلان، كما رسمها في الكتاب".


قال الشُيخ والدي：－رحمه الها تعالى ـ ـ ：（وقد نص الحافظ أبو المظظفر الهمذاني（＂）في（جزءء）＂له في الإجازة على المنع من ذلك، وعلّله بالإيهام الذي ذكره الحافظ｜＂．

ロロロ

## مسأله：المناولة والو جادة




 من طرق التحمل ؛ أن يكتب الشيخ شيئا من خديثه بخطه، أو يُ يكتبه غيره بأمره، ثم يرسله ذلك التُيخ إلى شخص معين． وقد اختُلفَ في：الصيغة التي يؤدي بها ذلك الشخصص،＇نقال الحاكم：

الالذي أختـاره، وأعهـدت عليه أكثـر مشـايـخي، وأئمة عصري أن يقولو｜（1）فيما كتب إليه المحدث من مدينة، ولم يشافهه بالإجازة：كتب الْليَّ فلانه（1）اهـ．

وذهب جماعة منـهم الليث بن سعد إلى جواز إطلاق حدثنا، أو أخبرنا، والصحيح أن يُقيِّلْ ذلك بالكتابة، فيقال：حدثنا، أو أخبرنا كتابة، ونحو ذلك．




ومن طرق التحممل أيضا(1) (المناولة") وهي قسمان: مقرونة بالإذن
في الرواية، ومجردة عنه
أما المقرونة بالإذن فصورتها: أن يدفع الشّيخ أصل سماعه، أو فرعا مقابلا به إلى الطالـب، ويقول له: هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، ألو أو
 يتركه عنده عارية إلى أن ينسخه أو يقابل به، أو يأته الطالب بأصل بأصل[سماعه،



ذلك.

 "جامـع الأصـول") : "إن من أصحابِ الحـديت من ذهب إلى أنها أوفى من
(4) (4) السماع

ووجهه: أن الثقة بكتاب الشيتخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت،
لما يدخل من الوهم على السماع والمسمع
أما المـنـاولة الـمجردة عن الإذن في الرواية : وصورتهـا أن يناولـه الشيخ الكتاب، ويقول: هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، ولا يزيد على ذلك.
(1) في (اص" (Y)
(Y) في (اص" ساتطه"
(Y) (Y) في (اب)" : بملكه .

(0) في "ابها": هذا.


 (4) جامع الأصون" (1) (1)).

من الفقهاء، والأصوليين عابها على المحدثين الذين سوَّغوا الرواية بها .



(أخبرني مناولة] (\$)

الصحيح
ومن طرق التحممل (الوّجادة"، وهي - بكسر الواو - مصدر(V) لوجد
غير مسموع.
وفي الاصطلاح: وُجدانُ شيء علم أنه بخط راويه، أو مصنفه فإن لم
 يجوز أن يقول (^): أخبرني، إلا إذا كان له من إذن بالرواية عنه.

مسألة: الوصية والإعلام



(Y)

(£) ب٪" ساقطة.


(V)

"وفي الوصيةه عطف على „في الوجادة")، ـ أي ـ ويشترط الإذن في الوصية، وصورتها أن يوصي الشيخ عند سفره، أو موته، يدفع كتابه الذي يرويه لشخخص معين

وعن بعض السلف أنه أجاز الرواية للموصى لـ، بمـجرد ذلك من غير
 من الإذن، وشبَّهها بالمناولة"(1).

والججههور على أنه لا تجوز الرواية للـموصى له، إلا إن أذن لـه الموصي بالرواية، ودعوى أن في الدفع نوعا من الإذن، وشبهها بالمناولة

ويشترط أيضاً الإذن بالرواية في صالإعلام"، وهو أن يعطم الشيخ
 كالشهادة على الشهادة، يشترط فيها إذن الأول للثاني في الشهادة على شهادته

وقال الكثير من أئمة الحديث، ونظار الفقهاء(8) لا يشترط، لأنه إخبار إجمالي فيحصل بدون الإذن كالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يلفظ(0) بما قرئ عليه جعلت إخباراً منه بذلك.

وكذا يشترط (1) في (الكتاب" الإذن بالرواية عند الآمدي، وجماعة، وبه قطع الماوردي في (الحاوي"، ، وقال غيرهم لا يشترط.



 في اصه : يتلفظ. في "ج" ساتطة.

قال شيخنا الحافظ عبدالرحيم｜＂）：＂وهو الصحيح المشُهور بُبن المحدثين، وقول كثير من المتقدمين والمتأخرين، وإليه ذهب جمماعة من


## ロロロ

## مسألة：إجازة المجههول والمعدوم

 （الإجازة العامةه في المجاز له، مثل ：أجزت لجميع المسلمينين أو


 تميم، أو على قريشن．
وذهب الباقون إلى عدم صحتها لأنها إضافة إلى مجهول، فلا تصح
 كتاب، ورتبهم على حرونف المعنجم لكثئتهم．والإجازة التي جُهِل فيّها
 ［وثمة جماعة يعرفون بذلكّ، ولم يتضح المراد باطلة لعدم الوصول］（V）：إلى معرفة المجاز له．

$$
\begin{align*}
& \text { (التبصرة والتذكر" ( } \tag{1}
\end{align*}
$$


 （0）（0）（0）（0）

（V）

واالإجازة للمعدوم＂، مثل أجزت لمن يولد لفلان، أو لطلبه العلم

 المتأخرين كما نتل القاضي عياض（ك）، لأن الإجازة إِذنٌ لا محادثة، فلا يشترط فيها الوجود．
واستعمل هذه الإجازة من القدماء أبو بكر بن أبي داود ${ }^{\text {（o）، وأبو }}$

 الإجازة في حكم الإخبار جملةً بالمجاز، فكما لا يصح الإخبار للمعدوم،

لا تصح الإجازة له．

## ロロロ

## مسألة：المتفق والمفترق والموتلف والمختلف والمتشابه





$$
\begin{align*}
& \text { هالإلماعه ( (1) } \tag{£}
\end{align*}
$$

 （ $1 \cdot 0$ ）

$$
\begin{align*}
& \text { الظظر الالتصرة والتذكرةه (V/Y). }  \tag{v}\\
& \text { في (هـ) : الصباح. }
\end{align*}
$$









والباء في ("بها" متُعلقة 'باللّفظ، والضمير عائد علي أسمائهم، و'نون
 قبلها"، والتي في الآخر غير مهموزة -، وأراد بالاشتباه في النسبنة الاتفاق : فيها خطا لا لفظا.
 مجموغها، والضمير المنصوب، عائد عليه، ويجوز أن يكون الاسبم منصـوباً بفعل يفسره (ترا|") و"الألب"ل) عطف عليه، ـ أي - ترى مجموعها في كل من الروايتين (r) بأن يكون في! الراويين متفقين لفظا وخطا
 خلا هو المتفق (\&) المفترق، "والمؤتلف المـختلف، و"الخلا" - بالْمعجمة بمعنى مضى

وقد ذكر في هذه الأبيات ثلاث أنواع لأسماء الرجال .


في (r)
 (0) في (0) فيه: الله. (i) (1) (i)

[أو في الاسم واسم الأب]"(") والجد، ويسمى" (r) ذلك "بالمتفق المفترق")،
 الضعيف، وتضعيف الصحيح، بأن يكون أحدهما ضعيفاً والآخر صحيحاً، والمراد الضعيف فيظن أنه الصحيح، أو المراد الصحيح فيظن أنه الضعيف.
 وحميد بن قيس الأنصاري، جمعهما عصراً واحداً، واشتركا فيمن رويا عنه وروي عنهما.
 حمدان] (V)، أربعة متعاصرون في طبقة واحدة، وكل واحد منهم يروي عمن اسمه عبدالشا .
الأول: أبو بكر البغدادي القطيعي(1)، سمع من عبدانش بن أحمد بن حنبل (المسنده، و"الزههده توفي سنة ثمان وستين وثلاث مائة، روى عنه أبو

 توفي سنة أربع (r) وستين وثلاث مائثة ، وقد جاوز المائة.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) في " (Y) } \\
& \text { فغي "اص" مطموسة. } \\
& \text { في (اب"): الصحيح. } \tag{£}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) في لاب") سانطة. } \\
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1.) } \\
& \text { (11) في "ج") : الْدوني }
\end{aligned}
$$

والثالث : الدينوري(1)، روى عن عبداله بن مْحمد سنان "الروجي، وروى عنه علي بن القاسم بن شاذان الرازي، وغيره رون والرابع : أبو الحسن الطرسوسي




 والمغترق ثمانية أقسام

* القسم الأول: الآتفاق في الاسم واسم الأبـ. * اللاني: في الاسنم واسم الأب والجد، وقد ذكرنا أمثلتهما.. * الثالث: الاتفاق: في الكنية والنسبة معا .
 عبدالملك بن حبيب التجوني التابعي (A) المشهور (a)
 (r)
في (صى): الخيصي.
في "هـم": عصر : الغرائب، وفي "ج") : غريب ذلك.

$$
\begin{align*}
& \text { في "جا : الّْافعئ } \tag{^}
\end{align*}
$$

والثـاني: متـأخر الطبقـة عنـه، وهـو أبو عـمـران مـوسى بن سـهل التجوني (1)

* القسـم الرابع: أن يتفق الاسم واسمم الأب والكنية، نحو محمد بن عبداله الأنصاري، رجلان
متفقان في الطبقة . الأول: شيخ البخاري، وصاحب (الجزء"(r)"
والآخر : أبو سلمـة محـمـد بن عبدالها بن زياد الأنصـاري مـولاهـم، ضعغه العقيلي (r)
(6) القسـم الخامسس: ولم يغرده ابن الصلاح، وإنما أدخله في القـسم الثالث (£)، وهو أن يتفق كناهم وأسماء آبائهم . نحو: أبو بكر بن عياش ثالأة، الأول: أسدي كوفي (0)، صحح أبو زرعة أن اسمه شعبة.
 الباجَدَّائي (A)
* القسم (9 السادس : عكس القسم الذي قبله، فهو أن يتفق أسماؤهم وكنا آبائهم.
في "ع" ساقطة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) } \\
& \text { ( ( ( ) } \\
& \text {.( } \mathrm{Y} 9 \text { Q/r) }
\end{aligned}
$$

نحو : صالح بن أبي صالح(1)، جماعة كلهم من التابعين. * القسم السابع : أن يتفق الاسم فقط، ويقع السند من غير ذكر مـا يُميزه، وكذلك أن تتفت

الكنية فقط، ويذكر بها في الإسناد من غير ذكر: ما يميزها.
مثال الاسم: أن يطلق في الإسناد حماد، من غير أن يذكر معه ابن(٪) إم زياد أو ابن سلمة، ويتميز' ذلك عند أهل الحديث بحسب من أطلقَ الرواية

ومئل ابن الصالِح لاتفاق الككنية: بأبي حمزة ـ بالحاء والزاي -، عنـ ابن عباس إذا أطلق .


 نصر بن عمران، وإذا روى عن غيره، فهو يذكر اسمه ونسبه.
** القسم الثامن: أن يتفقا في النسب، من حيث أن ما نسْب إليه
أحدهما غير ما نسب إليه الآخر

منهم: مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، والسدرسي الذي يروي عن عائشة، ومولّى



في "ج" ساتطة .


في "اب"): سبعة.
في "ج" ساثطة.
في "هـ الها ساقطة .


نحو الحنفي منسوب إلى القبيلة، وهم بنو حنيفة، والحنفي منسوب
إلى مذهب أبي حِّنيفة(1).

وقد كان من أهل الحديث، منهم أبو الفضل بن بن طاهر المقدسي
 إلى المذهب، فيقولون حنيفي، وقد صنف الخطيب في ذلك كتاب حافلا. النوع الثاني: أن يتفق راويان، أو أكثر في خط الاسم يختلفنا في لفظه، ويسمى بالمؤتلف المختلف، وينبني لطالب الحديث ألن أن يعتني به، وإِلاَّ كَثْرُ عِثارُهرُ (r)
مثاله في الأنساب: العنسي - بالنون والسين المهملة - في الشاميين (8) ،
 تحت والثّين المعجمة - في البصرين(").




$$
\begin{align*}
& \text { (1) انظر (VYV/Y) (Y) الدريب الراوي"). } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { في (ابهغ: عشاره . } \tag{}
\end{align*}
$$

 (YYI)

(1) (11)

ومثاله في الأسمهاء: عائشُ (1) - بـياء آَخر الحروف وشين معـجمة -، وعابس (Y) ـ بموحدة وسينِ مهـملة -، الأول: ابن أنس من أهل الْملدينة، روى عنه عطاء.

والثاني: ابن ربیعة من أهل الكوفة، روى عنه إبراهيم النخخعي:
 من النوعين اللذين قبله"، ،ولة ست أقسام:
مثال الأول: وهو أنْ يكون الاتفاق في الاسم لفظا، وفي اسـّم الأَب
 وليس في الكتب الستة منهـم شيء، وموسى بن عُلِي - بضـم العين - ابن

 مصر يفتحون، وأهل العراق يضمون"|(4)



( ${ }^{(Y)}$
(ألتصرة والثذكرة" (Y/Y/Y)
ني "ب") ساتطة:

(107)، واتلخيص المتـنبابها (or/1).


$$
(0 \varepsilon / 1)
$$





(11) في "ب") : حسبان .

عَليا رضي الهُ عنه، ومن أجله قِيل لعلي بن رباح؛ [عُلي بن رباح](1)، ولمسلمة بن عَلي، مسلمة بن عُلي||(Y)
 لفظا: سريج بن النعمان(r)، وشريح بن النعمانن (\%)، كلامما بالتصغير .

والأول: ـ بالسين المجملة، والجيم -، والثاني: ـ بالثشين المعجمة،
والحاء المهملة -.
وروى عن الأول البخاري، وروى له أصحاب السنن (o)، والثاني تابعي
له في السنن حديث واحد عن علي بن أبي طالب(1)
ومثال الثالث: وهو أن يكون الاتفاق في الاسم لفظاً وفي النسبة
خطاً.

 المَخْرُمي( (1) ـ بفتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء -.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في "ج" ساقطة . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ( } 010 / \mathrm{N} \text { ) } \\
& \text { ( ( }) \\
& \text { ( } \mathrm{Y} \cdot \mathrm{O} / \mathrm{E} \text { ) } \tag{§}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. (Y\&q/\&) } \\
& \text { في "بب" : السنة. } \tag{0}
\end{align*}
$$

قال ابن ماكولا : "العله من ولد مخزمة بن نوفل، روى عن الشُافعي، وروى غنه ابن زبالة(1)

ومثال الرانع : وهو أن يكون الاتفات في الكنية لفظلاً، وفي النسبة خطاً لا لفظاً.

أبو عمرو الشنيباني)
الأول: ـ بـنتح المُـعـجـمة، وسكـون الياء الـــثنـاة مـن تحـت بعـلـهـا

[والثاني : - بنتح المهملة؛، والبناقي سواء ـ تابعي أيضاً مخضرم] (0)
والخامس : أن تتفق: النسبة لفظاً والأسماء خطاً.

الأول: - بفتـح الـحاء الـمهـملـة، فنـون مـخففـة ـ، من بنـي أسـل ابن
شريك، عم مسرهل والد مسدد (A)
والثاني : - بتشديل الثياء المثناة من تحت، والباقي سواء ـ يكنىى [أبا
الاهياج](4) " تابعي له في فسنلم حديث في الجنائز (‘") . والسادس(11): أن تُختلف الكنيتان وتتفق النسبة.
 ( (IVV/1)


(0) (0) في "ج" ساقطة.




 (11) في " أح" : الثالث .

مثاله: أبو الرخال الأنصاري(1) ـ بفتح الراء، وتشديد الحاء المهملة -.
 منها: أن يحصل الاتفاق، أو الاشتباه إلا في حرف، أو حرفين، من ذلك:

محمد بن سنان ـ بكسر المهملة، ونونين بينهما ألف -، ومحمد بن سيار - بفتح المهملة، وتشديد المثناة التحتية -ـ
 ـ بالطاء بدل العين - يروي عنه أبو حذيغة النهدي (0). ومنها: أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل النا الاختلاف،

أو الاشتباه بالتقديم والتأخير في الاثنين (7) جملة، أو في الاسم الواحد.


وقد صنف عبدالغني بن سعيد فيه كتابين، كتابا في (مئتبه الأسماء")،
 جمع الخطيب ذيلاً، ثم جمع الـجميع أبو نصر ابن مـاكولا فيا في كتابه الالإكماله، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم، وكتابه من

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

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

أجمع مـا جمع في ذلك (i)، واستدرك عليه أبو بكر بن نقطة٪ (Y) ما فاته، أو



 بالحروف، وزاد عليه شيئا! كثير|(0)
$\square \square \square$

## مسألة: الخخاتمة ومعرفنة الطبقات

خاتمة



 من المهم للمُحَدِّث :معرفة أشهياء: منها طباق الرواة "()، فإنه قد يقع الغلط بسبب الجهل بها، كما هدّ

$$
\begin{align*}
& \text { واسهه التهـيب مستمر الأزهام على ذوي التمني والأحلام"| . }  \tag{1}\\
& \text { في (هـ): نتطها } \tag{r}
\end{align*}
$$

 إكمال الإكمالن" .
في "(هـ): فكثر .



$$
\begin{aligned}
& \text { في (اص" سانطة. } \\
& \text { في "ج") (V) }
\end{aligned}
$$

بعضهم أبا الزناد عبداشه بن ذكوان في أتباع التابعين،［وهو من التابعين］（1）،

 الثالثة من التابعين ． وמالطباق＂جمع طبقة، وهي لنة：قوم متشابهون، واصطلاحاًا：جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ومنهما：مواليد الرواة، ووفياتهم، وبلدانهمّ، فإن بها يعرف صدق مُدَّعي（（£）اللقاء وكذبه． ومنها：الثقة والمـجهول، والضعيف من الرواة، فإن بذلك يعرف صحيح الحديث（o）من سقيمه．
قال علي بن المديني ：（التمفقه（7）في معاني الحديت نصف العلمّ،
 بعضها أقوى من بعض، والتعديل نسبة العدالة إلى الشخص، والتُلتجريح نسبة الجرح إليه． ロロロ

## مسأله：مراتب الجرح



（1）في（V）
（Y）

（§）في（اص＂）：المدعي
（0）في＂با＂ساقطة．
في＂ابج＂：الثقة．
أخرجه الذهبي في＂السير＂（§／（§））．


 الناس من الصدق، ،لما فيه من الدلالة على زيادة الراواوي على غيره فيها فيما هو رمرجع رد الوواية، ويلي منه المرنبة أن يقال كذّاب، أوْ دجّال، أو وضّاع،
 لابن أبي حاتم هذه المرتبة أسوء، المراتب لما لما فيها من المبالغة.
وأما أسهل مراتب التجريح، نقولهم سيئ الحفظ، إذ لا يقال ذلك إلا لمن لم ينحش غاطه، ؤكذا تولهم لين الحديث.



 القرب لا من الدناءة(o).


## مسألة: مراتب التعديل


 النبلاء" بقلم الدكتور بشبار عواد معروف، والكتاب الذي أثـار إليه هو "انيزان الاعتدلدال" في نتد الرجالهالـ . .
(


$$
\begin{align*}
& \text { في "بها: الزيادة. } \tag{£}
\end{align*}
$$




 "سام" - بالمهملة - إسم فاعل من سما يسمو، علا وارتفع .
يعني: أن أرفع رتب التعديل ما فيه أفعل التفضيل، كأوثق الناس الناس أو
 الرواية، ويلي هذه الرتب(r) تكرير ما يدل على صفة القبول، إما بلفظ: كثقة ثقة، أو بمعناه كثقة ثبت .
وعند صاحب ڤالميزانه، ، وشيخنا الحافظ عبدالرحيم أن هنه الرتب (r)
 وابن معين، أن الوصف بثقة دون الوصف بحجة.

 أنس، والأوزاعي، وسعيد بن عبدالعزيز") .
وقال(9): (اسألت أحمد عن عبدالش بن أبي ثور، فقال: معروف في رواية محمد بن إسحاق، قلت:
في في "صي" وه واتطة" : الرتبة. المرتبة.




$$
\begin{equation*}
.(179 / V) \tag{7}
\end{equation*}
$$

(A) في "ج": عبد.

$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" : كان ثقة. }  \tag{V}\\
& \text { في "ع": قلت. } \tag{4}
\end{align*}
$$

"فلو قال رجل : إن محمد بن إسحاق حجة لكان مصيباً؟، :قال: ل،، ولكنه ثقةه".
 مراتب التجريح، نحو قولهمم: فلان شيخ.
 وإنما هو رجل اتفتت ل؛ رواية الحديث، أو أحاديث أحخذ (ل) عنهة).


 النوع "بالجرح والتعديل|".
 التوجيه( (1)، وأما تقديم :ألفاظ التعديل (9) والتجريح (1)"، فلأنهما إذا الجتمعا
 ألفاظهما.

تمم إن الحافظ عبذالزحبم ملم يذكر في (شبرح الألفية)(11) الرتبة: التي


ذكر الحافظ صاحب االنخبةه أنها أرفع رتب التعديل، ولا الرتبة التي ذكر

 وقد أوردها ابن الصلاح（r）وزاد فيها ألفاظاً أخذها من منا كلام غيره، وقد زدت عليها ألفاظا من كلام أهل هذا الشأنه اهـ．

## ロロロ





（التزكـبة）وهي：وصف الراوي بالعدالة، تقبل من العـدل العارف بأسبابها ولو كان واحداً، خلافاً لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين، إلحاقاً لها بالشهادة على الأصح والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيها العدده ، والشهادة تقع من الشُاهد عند الـحاكم فافترقا، كذا في（شرح النخبة｜（8） لمؤلفها． قيّدنا بالعارف لأن غيره ربما يجزم بالتزكية لأمر لا يقتضيه（م）، كما

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

$$
\begin{aligned}
& \text { "النكت على التنزهةه (1) (1) ) } \\
& \text { (0) في (ب)": نقضي بها. }
\end{aligned}
$$



 ثقةل، ، فاستدل أحمد بن يونسن على ثقة غبداله العمري بـما ليـبن بدليلل عليها، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره.

وقيل يشترط العدد في التزكية كما يشترط في الترشيد، واللكفاءة؛،
والأول أصح، لأن العدد إذا لم يشترط [في المرواية لم يشترط] (0) في التزكية التي هي شرط قبولها، إذ الشرط لا يزيد على مشروطه.
 بواحد، مع أن تعديل الشُهر بذلك لا يثّت بواحدها اهـ .
وأقول: لما كان هلال رمضان يتعلق بثبوته تأدية(1) فرضن مّن قواغد الإسلام، وكأن قد لا يظهُر من بين الـجمع الكثير لغيم (V)، أو عغيره، إلا
 العدد من تزكية شاهذه .

إذا الجتمع في شـخص جرح وتعديل، قدم الـجرح على التعديل، ،ولو


$\qquad$
ي "با": القتوي.

. (1A•K)
في (اص") : عبداله بن. العْمري" .
في (ص") هطموسة.
في (ص)" سـاقطة.
في (اص" ساقطة
في (ص") ساقطة، وفي ("ج"): نعيم.
في "ج") : العدن .
في "ج" ساقطة.

الخطيب（1）：（إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلاً مرضياً في اعتقاده،


 الطيب، ونقله عن الجمهور، وانشترط الحافظ صاحب الاحبر النخبة｜＂（r）في تقديم الجرح على التعديل، صدور الجرح مبيَّناً من العالم بأسبابه، وهذا إذا كان الـان المجروح مُعََّّاَ، كما ذكرنا أولاً

 هذا إلى التوقف（1）

## ロロロ

## مسألة：معرفةّ الكنى والأسماء والألقاب











（1）（1）
في لصه＂：جرحه．
（
في＂ابها：معدول．
（0）في（ص）في＂ساتطة．
في＂ع＂：معين
（V）

("اواعن" - بالمهملة ـ أمر من العناية(") بمعنى الاهتمام، فإن قيل :" قال


مفعول، وإن أمرت منه جلّت : لتعن بحاجتي" .
أُجيب بأن فيه لغتين عَني، وعُني، وممن حكاهما صاحب "الغريبين"، ،

- والمطرزي



قال ابن الأعرابي: (أي خفظ دينك)|" (1) .

 الطرق، [أو يشتهر بكنية، وله اسم يذكر به في بعض الطرقـ، و"(1)"، فينظن
 أبي عبداله الحاكم (11)


(r) في "ج" (r)
( ( ) (


(V)
(1) (

(1.) (1) في اص وج" ساقطة.



وعبدالرحمن بن عوف، والحسن بن علي في آخرين، كنية كل منهم أبو
 في آخرين، كنية كل واحد منهم أبو عبدالشا
 ـ مصغر صبح -، وأبو إدريس الخولاني عائذ (r) النه، وأبو إسحاق السبيعي عمرو
ومنها معرفة من اسمه كنيته: وهو على قسمين: من لا كنية له غير (1)





ومن لل كنبة غير التي هي اسمه: وهما اثنان، قال الخطيب: الا ثالث لهما، أحدهما أبو بكر بن محمد بن بي عمرو بن حزم"(1") الأنصاري، له كنية غير هذه التي هي اسمه، وهي أبو محـمـل(")، وثانيهـمـا أبو بكر بنـ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في اصحه: باسمه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في پج": عابد. } \\
& \text { في "ص" ساتطة }
\end{align*}
$$






 (11) في "ب"): جزم.
 (IMY)

 (التي هي اسمه||()



أبني هريرة، وأبي سعيد؛ وعائشة، وهو سالمر مولمى




الدوسي
ومنها معرفة من كانت كنيته موافقة [لاسـم أبيه وعكسه، ومن كبنيته

مثال الأول: أبو إنسحاق [إبراهيم بن إسحاق](1" :المدني أححد أتباع"
-التابعين
ومثال الثاني : إسحأق بن أبي إسحاق المشيباني.

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) في "بي" ساتطة. } \\
& \text { (7) (1) في "ج" ساقطة. } \\
& \text {. في (V) } \\
& \text { (1) (1) (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في "ب" ساتطة. } \\
& \text { (11) في "ب" ساقطة. }
\end{aligned}
$$

 ابن برّة بنت عبد المطلب، عمة النبي



 النجار، وأمهم عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، شهـد بنو عنو عنراء


عثمان، وقيل إلى زمن علي فتوفي بصفين وإما إلى جـله: : كأبي عبيـدة بن الـجراح الصـين


وإما إلى جدته: كيعلى بن منية الصحابي المشهور، اسم أبيه أمية بن
 الطبري: (إنها أم يعلى نفسهل|، ورجحه المزي(1.1)


(YO\&/K) (Y) (

. (7VVY) (0)



 (V)



وإما إلى رجل تبناه: كالمقداد بن الأسود(1)، اسبم أبيه عمر بن ثُشلبة الكندي، وكان في حجر 'الأسود بن عبد يغوث، وتبناه، فنسب إليه.



وابن حبان؛ وغيرهم (r)
قال ابن الصـلاح (8): "اوكأن هذا خفي على ابن أبن أبي حاتم حيث قال

ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يظهر من نسبته : كخالد الحذاء بن مهران()
 حذّاء فنسب إليها"، وقيل كان يقول: أحذو علي هذا النحو، فلقب الحذاء .



 قيل له ذلك لأنه كان يشكوا فقار في ظهره.
 . $(\varepsilon 0 \varepsilon / \mathrm{F})$
(Y)
. (

(V)


- (9)
. (1.)
.

واعلم أن الذي رأيته بخط والدي - رحمه الله - في البيت الدّال على


 بكن له أباه، هذا إن كان الألمراد بالنُسبـة، وإن كان بالإبنـية، أو غيرهـا، فيقال : "لكن إلى من لم يكن له أباه" .

## مسألة: معرثة من وافق اسمه اسسم أبيه وعكسهل ومعرفة

الأسماء المجردة والكنى والألقاب والأنساب المفردة:



 ومَـا مِــنَ الــُحـنَــاءِ والألَــَـَـابِ ومن الأشياء المهـمـة، مـعرفة من اتفق اسـمـه مـع اسـم أبيـه وجلده، كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب"(r)، وقد يتفت اسمم



جله(1)، كأبي اليمن الكُندي(r) فإنه زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن؛ بن



 ومعرفة من اتفق مع اسم: شيخه، وشيخ شيخه: كسليمان، عن سليمنان، عن عن سليمان .
الأول : ابن أحمد(1) الطبراني .

والثالث: ابن عبدالزحمن المشهور بابن بنت شرحبيل.
ومععرفة من اتفت السُم من روى عنه مع اسم شيخه : كابن جريج زوىى
 الصنعاني (V)

## ومـنـهـا مـعـرفـة الأسـمـاء الـمـجـردة: أي: عـن الكـنـى، والأنسـابن،

والألقاب.
وذلك كثير وقد صنَّف فيها غير واحد، فمنهم من جمعها بلا 'قيد كابن
 جمع (اللثقات" كابن حبان، وابن شاهين، ومنهمم من جمـع "المـجروحين"،

في "ابب)": جلهمم•



 على النزهة| (14V) .

في "ج"
في "ب"): الصيفاني؛ انظُر "التقريب" (VMهQ).

كابن عدي، وابن حبان، منهم من جمع ما في كتاب مخريوص (اكرجال




 التهذيب"، وزاد شيئا كثيراً.
ومنها معرنة الأسماء المفردة، والكنى المفردة، والأنساب المفردة:



 عصا، وقد صنَّف فيه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي (0)، وتعقبوا عليه أسماء جعلها مفردة وليست كذلك الكـي وميال الككنى المفردة: أبو مُعَبِد - بضم الميمه، وفتح العين المهملة، وسلان(7). الياء آخر الحـروف، وفي آخره دال مهمـلة ـ واسمه حفص بن
(1) اسم كتابه هالهداية والارشاد في معرنة أهل الئة والسـداد اللذين اخرج لهم البخاري في صحتحها
في "ج": الإكمال.
 وأضاف إليه أشياء! وانظر لازماً كلام الدكتور بشار عواد معروف في مفدمة تحقيفه


(1ayN)


. ( $1 \wedge \circ / \mathrm{R})$


 وسائر المحدثين، والفقهاء.

## $\square \square \square$

## مسألة: معرفة الأنساب <br> والإخوة والأخوات والموالي








الإشنارة بهذه إلى الأنساب التي في البيت قبل، وبذاك إلى الألقاب"(r)، والأنساب.
"يفي" مضارع فاءأ بمعنى رجع، حذفت الهممزة من آخره لللنظم،، و"جاء|" - بهمزة في الآخز - اسم فاعل من يجيء.
يعني من الأشياء: المهمة "معرفة الأنسابه" التـي للرواة، إذ زُبما يحصل بذلك التميز بين :الاسممين المتفقين في اللفظ، وكانت العربّ

$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" : فاله. }  \tag{Y}\\
& \text { في "ج") : الثقب }
\end{align*}
$$

لا تنسب إل إلى القبائل ، فلما جاء الإسلام، وغلب عليهـم سكنى (1) البلاد
 البلاد، كعبدالغني بن سعيد المصري(r)"، وإلى القُرى كأبي جعفر أحمدل بن



 الانتساب يبتدئ بالأولى، ويثني بالتي انتقل إليها، والأحسن أن يأتي معيا

 الهمزة مع الموحدة، وتشديد اللام -، ويجيء فيها الوفاق - أعني الاتفاق فئ في
 إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت.

وما أطلق من هذا النوع يعرف، إما بالراوي عنه أو مروي عنه، أو
 بالاختصار، فإن الكلمة المشتملة على نسبة إلى قبيلة أو غيرها، اسمّا الوم، وقد تقدم بيان الوفاق، والاشُتباه في الاسم .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في اب") : سكين. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text {.(£vヶ/\I) }
\end{aligned}
$$



(V)

قلت: : مراده بالاسم فيما سبق العلم وخرج المنسوب لأنه ليس بعلمّ،
فذكر هنا وبقي(1) هناك الثلقب والكنية، والعلم الذي ليس بلقب ولا كلا كنية،
 منها.

 نزله(7)، لا إلى الخوز الذي هو بلاد بين فارس، والبصرةٍ.

ومنها (معرفة ألموالية)، من الرواة المنسوبين إلى القنائل، لكّلا يتوهم
 على يد من هو من نفس القبيلة.

وإما موالي عثاق من زق، وهؤلاء منهم أعلى وهو الذي معتقهـمنمن
 إلى القبيلة مولى مولاهاها (4)، ولا يعرف تميز ذلك إلا بالتنصيص عليه. ومنها معرفة (الالاخوة والأخوات"، من العلماء والرواة.

مثال ذلك ني الصحابة(•): عمر وزيد ابنا الخطاب، وعبداته وعتبة ابنا مسعود.


ومن غريب ذلك：أخوان بين مولدهما ثمانون سنة، موسى بن عبيدة
الزيدي(")، وأخوه عبداله() .


 الأمهات في الققهل｜عليا ．

 بنيه، ومعه راية علي（0）رضي الها عنه．

## ロロロ

## مسألة：آداب الثيخ والطالب




من الأشياء التي يعتني بها معرفة（آداب اللّيخ والطالب）＂． ينبغي لهما تصحيح النية（7）، وتطهير الطوية من الأغراض الدنيوية،
（1）في في（ج）：الرندي؛ انظر（الجرح والتعديل＂（1／1／1））．
 والتعديله（1／0）（1／0）．

هو أبو بكر التاريخي البغدادي كما في＂المققنع＂（Y／Y／Yه（Y）، له ترجمة في（تاريخ
بغداد＂（（

لـَـوله تـعـالى：
＂الجامع＂للخطيب（Y／9／1）．

ومن التخلق بالأخلاق التي ليست بمرضية، وليحرص الشئيخ" (1) 'على، نشر

 المبتدئين إلى (r) المهمم، ولْيدلهم على من هو أعلى منه.

وليبدأ الطالب بالسمْاع من شيوخ بلده مقدماً للأولى، فالأولى، وليُليُدم
 ودرايته، ، وليعمل بما يسمعه من الأحاديث التي ليست بموضوعة(8)، وليذاكر دحفوظه.

ومنها معرفة اللِّن الذي يحمل فيه الحديث، والسن الذي يؤدي فُيه، وهو سن التحديث.

أما الأول: فقال الجّمهور أن أقله خمس سنين، قال ابن الصّهِح:

 قال : (اعقلت من النبي (1)
 اعتباره بالفهم والتمييز، فْمتى كان يفهـم الـخطاب، ويرد الجواب، كان

فين "اص" سانطة .
تالن بثر الحافي : „يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث'، من كل مائثي حذيث
خمسة أحادبثال، أخرجه الخطيب في "الجامع" (1A1)، وانظر Dالمقلدمة( (1) (1)،)،




انظر فتح الباري (Iv//1). .
 كذلك "(1)
 للحديث ؟، فقال : اإذا فرق بين البقرة والدوابة، وفي رواية بـين البقرة، - (6) ${ }^{(1)}$ (1)

قال الـخطيب: السمـعت القاضي أبا مـحمد عبدالها بن مـحـمـد بن
اللبان(0) الأصبهاني يقول: حفظت الـيبت القرآن وأنا لي خي خمس سنين، وأُحضرت





وقد استقر عمل المتأخرين من أهل الحـديـ، على ألى أن يكتبوا ابن
 -إجازة الشُـيخ


(IV) وكل ذلك مداره على التميز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع كما ذكر الشمارح.

وأما الثاني: فالحق أن من كانت عنده(1) براعة في العلم، أو الجتيج إلى ما عنده تصدي لنشتر ذلك في أي سِن كاني
 وشيوخه أحياء (r)، وأخذ عن (\%) الشافعي العلم في سن الحداثة .
 الالتصاب للتحديث، فالمُستحب أن يكون ذلك منه بعد استفاء الخمسبين، ،
لأنها انتهاء الكهولة، وفيها مجتمع الأشد(1).

وليمسك المحدبث عن الحديث خوف الخرفة (V)، والمسن الْذي
 بكر بن خلادّ(9) أن يمسْك في الئمانين لأنها حد الهـرم، إلاًّ إن "كان ثابت العقل مجتمع الرأي، لأن الغالب على من بلغ الثمانين تغير الفهمه،


ومنها معرفة تحصيل الحديث، وهو إما بالحفظ، أو بالكتابة، [فنإن كان بالكتابة](11) فيكتبه مبينا مفسرا، ويضبط مشكله بالشكل والئنقط(ir)،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { في اص") : عنه. }  \tag{£}\\
& \text { في "ابل" : يكن. } \tag{0}
\end{align*}
$$

ينبغي للشيخ أن لا يتصذى للتحديث إلا بعد استكمال خمسنين سنة، انظر' (المـــدـث الفاصل" (roy).
 في "ص" ساتطة.


(11) (1 )
(IY) في "اب": السقط.

بحيث يأمن اللبس ولا يترك كتب الثناء على الشه تعالى، ولا الصلاة على

 الثناء والصلاة، وكذلك الترضي على الصحابة، والترحم على العلماء (r) .




## $\square \square \square$

## مسألة: كتابة الحديث

وتصنيفه والرحلة وأسباب وروده



 ومن الأشياء التي يعتنى (7) بها (عرض الحلذيثل، ، أي مقابلته مع
 أو إجازة، أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بأورع مقابل بأحدهما المقابلة المعتبرة.

$$
\begin{align*}
& \text { في (اص") : سيدنا رسول الله . } \tag{1}
\end{align*}
$$

انظر "المجامع" (اح" (17) .
في (اص") سـانطة.
في "ج" : منه هـ
في "هـ) : يعنى .

قال عروة لابنه هشام (1): "اعرضت كتابك ؟، قال : لا، قال: لم تمكتب")
وإذا وقع فيه [سقط كتبه في الحاشية اليمنى، مأ دام في النسطر بقية،

 وقيل : يحوّق (0) على أوله نصف دائرة، [و على آخره نصف دائرة](7) .

وقيل : يكتب في أوله لا وفي آخره إلى، وإذا وقع فيه كلمّة مككررة
 ضرب على الأولى صيانة لأوائل السطور وأواخرها .

وإن كانت إحداهما في آَخر السطر (A) ، والأخرى في أول (4) ألذي يلنيه
 النسطر ضرب على الثنانية: وقيل : يبقي أحسنها (1.) وأبينها (11) صورة)
 إشكال كشف عنه، وضبطه فقرئ على 'الصخة(18)'
 (Y) أخرجه الخططب في الككفايةه (YYV) . في "جي" (ج" ساقطة .
في (ص)" : يجّوف.
 (V)
 (1) في (1) (1) في" ساتطة.
(1) (1) في (اص وب): أنحسنهـا. (II) في (11)




ومنها معرنة صفة السماع والاستماع، وهي أن لا يتشاغل(1) السامع ولا المسمّع بما يخل بالسماع من نسخ، أو حديث، أو نعاس، ألوا وأن يكون السماع من أصل الشيخ الذي سمع فيه، أو من أصل أصل أصل الشيخ المق المقابل به
 ومنها صفة(r) الرحلة في طلب الحديث، قال الخطيب"(8):
(االمeصود بالرحلة في الحديث أمران، أحدمما: تحصيل علو الإسناد، وقدم السماع، والثاني: لقاء الحفاظ، والمذكرة معهم، والاستفادة منهم". قال: : "وإذا عزم الطالب على الرحلة، فينبغي له أن لا يتركَ فك في بلده


ومنها معرفة صفة تصنيف الحديث، وهو إما على الأبواب الفقهية(N)، بأن يجمع في كل باب ما يدل على حكمه(9) إثباتا، أو نفيا كمـا فعله البخاري وغيره.

وإما على العلل، بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف نقلته. وإما
 بأن يجمع](1)" في ترجمة كل صحابي ما عنده من حديث ذلك الصححابي،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في "ج": ينشأ على. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في (اص" ساتطة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { "الُجامع" (179r). } \tag{7}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1•) في "ا عُ ط ساتطة. }
\end{aligned}
$$



صحيحاً كان أو غير صخيح، وهذا [قد يُرتب على الحروف]"(1)، وْقد يرتّب على القبائل فيقذم بنو هاشُم، ثم الأقرب فالأقرب"(r)

 الطفيل، ثم النساء، ويبداٍ منهم بأمهات المؤمنين(0).
ومن المهم أيضاً معبرفة أسباب الأحاديث، وقد صنَّفَ في هذا النوع من المتقدمين، أبو حفص العكبري (1)، بغض شيوخ القاضي أبي يعلى بن






 وآكـــهِ وَصَــــخـــبِبــــــِ الأنَبــــرَارِ

قال الشيخ (V) - رحمه الله تعالى - : (اكان الفراغ من نظمهها ليلة الثلاثاء [رابع شوال] (A)، ، سنة أربع عشرة وثمان مائة) . وكابنت وفاة الشيخ - رخمه النّ تعالى ـ ليلة العشرين من ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثمان مائة.

والحمدل شه وحده حق جمدهه، وصلى الشه على سيدنا محمد وآلكه
(1) في (اص) ساقطة.

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) انظر "الجامع" (rar/r) } \\
& \text { ( ) ( ) (اصي") ساقطة }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { في "ج" : صاحب المتنن. }  \tag{V}\\
& \text { في "صل" ساقطة }
\end{align*}
$$

وكان الفراغ من نسخها ثاني صفر سنة (ّع •1 اهـ) على يد الفقير أبي
ذاكر علي بن عبداله البشاري الحنفي لطف الهّ به(1) .


، 㹼数 (1) وكان الفراغ من تعليقها يوم الـجمعة بعد الصلاة الثالث والعشرين من شهر شوال من
 الـحجازي البلدري الأزهري، غفر الشه له ولوالديه، ومثيعته ومححبيه ومن قال آمين. والححمد لش رب العالمين، وصلى الله على سيلنا محمد وعلى آله وصحعبه أجمعين.
 تسليماً كثيرآ، انتهه شرح نظم النخبة، رحم الش المؤلف والشارح.

 محمد المحـمود وعلى آله الأخيار وأصحابه الأنصـار، تمت الكتابة بعاهون الها الش الملك الوهاب سنة ( $\mid$ ( $\mid$ ه) .
 وعشُرين ومائة وألف، على يد أفقر الورى عمر غفر لهما العَفُوُ

اللآية

## سورة المائدة:

سورة الأعراف:
\&o
سورة الأنفال:
\&
中金
\& $£$.......................................
سورة الإسراء:
or


سورة الكهف:
r^ ...................................
سورة الأنبياء:
$1 \cdot 1$

ra




سورة البينة:



## فهرس أطرافـ الأحاديث النبوية والآثار

## الألف:





الفاء ـ الكاف:
V
$v$ فإن أغمي عليكم
$v$. فإن غم عليكم فاقدروا
Vo
Vo
IrV كنت نهيكم عن زيارة الثقبور
VA ..... كان النبي
\&9 ..... كان يقر أ في الأضححى
18r كن أزواج النبي
IYA كنا نعزل على عهدirAكنا نقول ورسول اله
الصفحة

| 1.9 | لعن رسول الله |
| :---: | :---: |
| 01 | للساثل حت وإن جاء . . . . . . |
| 1.Y | للعبد المدلوك؛ |
| rv | لي خمسة أسماء |
| 1.0 | ليس في المال حت . . . . . . . |
| 11. | لا تبتاعوا الثمار حتى . . |
| 99 | لا تجلسوا على القبور ( . . . . . |
| 99 | لاتصلو\| إلى القبور |
| Vr | . . . . . . . |
| 4r | لا سبت إلا في نصل ول . . . . . . . . . . . |
| Vr | لا يورد ممرض على . . . . . . . . . . . . . . . |

## الميم:

| 9 | المعدة بيت اللداء |
| :---: | :---: |
| 170 | من أتى ساحرا . |
| 01 | من آذى ذميا . . |
| 74 | من أقام الصناة |
| 01 | هن بشرني بلخول . . . . . . . . |
| 1.r | من جعل لله ندا . . |
| 9E | من كثرت صـلاته . . . |
| ¢0 | من كذب |
| 1.r | من مات وهو يشرك بالله . . |
| 1.1 | من مس ذكره أو أنثييه (. . . |
| 1.1 | من مس ذكره فليتوضأ . . . . . . . . . . . . . |

النون - الواو ـ اليــاء:

| الصصفة | الحديث |
| :---: | :---: |
| 1. |  |
| 10. |  |
|  |  |
| 40 | يعقد السيطان على |
| 01 | وم نـركم ! . |



# فهرس الأعلام المترجمين 

حفص بن غيلان 119
حكيم بن حزام
حممة بن أبي حممة الاني
حميد بن قيس الأنصاري 170
حميد بن قيس المكي 170
حنان الأسدي حندي
حيان الأسدي حيان الاندي

## الخاء ــ الزاي:

خالد بن مخلد القطواني 19 خالد خالد بن مهران الحذاء 117 الد

الحطابي 111
خليفة بن خياط 191
الدينوري 177
زكي اللدين المنذري 1\&1

## السين ـ الشين - الصـاد:

سالم الدوسي 1^£
19. سحنون بن سعيد القيرواني سراج الدين اللبلقيني l•v

## الألف:

إبراهيم بن بعقوب الجوزجاني سپY
إبراهيم الخوزي 14 إن
أبي بن العباس rج
 أحمد بن صالح 1\&A أحمد بن عيسى أحـي
IEV أحمد بن محمد الختفاف
أحمد بن هارون البرديجي 1A9 A• إسماعيل بن إسحاق القاضي الياردي الأسود بن يزيد IVr
أيوب بن سيار IVF
أيوب بن يسار

## الحاء:

الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد الحـ الحـ
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
الحسن بن دينار 117
الحسين بن مسعود البغوي 10

$$
\begin{aligned}
& \text { معرف بن واصـل الاسو } \\
& \text { المقلاد بن الأسود } \\
& \text { 107 مقسنم مولى ابن عباس } \\
& \text { منصور الفزاوي } \\
& \text { موسى بن عبيدة الزيدي } 19 \text { موري } \\
& \text { موسى بن هارون الحمال } 190 \\
& \text { موفق الدين المقدسي } 111 \\
& \text { النون - الـهاء ـ اليّاء: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { نصر بن محمد المرتضى } \\
& \text { يعقوب الفسوي * إين } \\
& \text { يعلى بن منية } \\
& \text { الأبناء: } \\
& \text { أبو إسحاق السبيعي 11N }
\end{aligned}
$$

1^4 سليمان بن طرخان
سيف الدين الآمدي بـ
شو 4 شمس الدين الكرمانين
صالح بن أبي صالح 14 الح
EV عامر الشُعبي
عامر بن وايلة |r|
ع! عبد بن حميد
عبدالرحمن بن مندة 0 ع
عبد الغني المصري 191 عن

> عبداله بن لهيعة 9 ع
> عبداله البليخي عن ع

$$
\begin{aligned}
& \text { علاء الدين التركماني } 4 \text { ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { غr غياث بن إبراهيم }
\end{aligned}
$$

> الميم:
> مالك بن دينار
> محمد بن علي البصري
> محمود بن عمر الزمخشري: 111
> مسلم بن صبيح
> مسلمة بن قاسم با

أبو عبيد القاسم بن سلام 111 أبو عبيد الهروي 111 9. أبو عبيدة بن عبداله بن مسعود ألهو أبو علي الأصبهاني 1A^ أبو علي البرداني 1 ألي 0^ أبو علي الجباثي 7• أبو علي النيسابوري
 أنبو عمرو السيباني IVY أبياني أبو عمرو الشيبياني IVY أبو الفضل المقدسي
 أبو القاسم الفوراني جنا أبو القاسم بن مكي 1 ألـي أبو محمد الجويني 90 أبو المظفر السمعاني ألماني أبو المظفر الهـمذاني ألمي المي أبو المعالي الجويني 11^ أبو موسى المديني ألحيني 111 أبو الوليد الباجي أبو بحي التميمي 110 أبو يعلى الخليلي 119 أبو يعلى الفراء 1 أليلي 17 أبو اليمن الكندي اليعي الي

أبو بكر بن خلاد 147
ITV - A• أبو بكر الرازي
أبر بكر الصيرفي أبي
أبو بكر بن عياش ألو
أبو بلال الأشعري
أبو جعفر الطحاوي الاوري
أبو حامد الصابوني IVE
أبو الحجاج المزي 7 ™
أبو حذيفة النهدي اليو اليوي
أبو الحسن التبريزي الحيني
أبو الحسن الكرخي التريزي
أبو الحسين البصري re
أبو حصين الرازي
Y.' أبو حفص العكبري الري أبو الرجال الأنصاري أبو الرحال الأنصاري الانصاري or أبو سعيد العلاني
 أبو الطيب الطبري 17 أبد D. أبو عبداله الحاكم أبو عبداله الحميدي أبو عبداسله الدامغاني ع7 أبو عبدانه الشيرازي £


الدر الننقي لابن التركماني 9 ؟ رجال أبي داود للججياني 119 ريني

 الزهد للبيهتي ب9 - 170
 IVA - 91, 74 شرح الألفية للعراقي
 VI صحيح ابن خزيمة V
 19』,

صحيح مسلم 94 ar الضعفاء والمـجزوحين لابن حبان 1AN,

الطبقات لابن سعد 1 الا
العلل لابن أبي حاتم: 79 الغريبين الصن الفائق للزمخشري الفرئ 11 Ar الكافي في علوم الحديث للتبريزي الكامل لابن عدي اهي

الاستيعاب لابن عبد البر \&با
vo الاعتبار للحازمين الانين
IVr الإكمال لابن ماكونار
الأم للإمام الشافعي V•V
بار 91 الوهم والإيهام لابن التطان: الغاسي تاريخ ابن أبي خيتمة 1A^

تاريخ الفسوِي •11
IV』 تبصير المنتبه لابن حجر
تهذيب التهذيب لابن حجر 1149
تهنيب الكمال للمزي 1199

الثقات لابن شاهين الان الثان
الجرح والتعديل لابن أبي خاتم الانم الاني الاني
جامع الأصول لابن الأئير 109 جامع الأمهات في الفقه لابن الانحاجب 14r
جزء الأنصاري $17 V$
جزء الإجازة للهمذاني 10^1 الجي الحاوي للماوردي. 171

| المعجم الكبير للطبراني الاني مكائد الشيطان لابن أبي الدنيا |  |
| :---: | :---: |
|  | الكواكب الدرإلـو |
| 117 النوضيح للخطيب | \|TY - |r| المحصول للرازي |
| Ar الموضوعات | مسند البزار |
| V الموطأ للإمام مالك | IVr مشتبه الأسماء لألزدي |
| المؤتلف والمختلف للفا للدارتطني |  |
| 91 vv, 77 نخبة الفـكر لابن حـر | مسند 170 أحمد |
| 1•1-1*7 | مشتبه النسبة |
| نزهة النظر لابن حجر •11 الانين | المصابيح |
| النهاية لابن الأثير |  |
|  | المعجم الأوسط للطبراني |

# فهرس المصادر المعتملدة في التتحقيق 

القرآن الكريم.

## الألف:

- 1
 - r
 الالعربي
-- 4

الاقتراح في ببان الإصطلاح - ابن دقيق العيد - عامر بصري ـ دار البشائر . - - الالالماع - القاضي عياض - أحمد صقر - دار التراث والمكتبة العتيقة. - 9 - 1 - الإلإتيعاب في معرثة - ابن عبد البر - علي البيجاوي - دار الجيل . - 11

 § - أسد الغابة - ابن الألثير - علي معوض وعادل عبد الموجود ـ دار الكُتب العلمية .

- 10 - إنباء الرواة - 'ابن حجر - حيدر آباد الدكن. YiA

17 - الأسرار المرفوهة ـ الملا القاري - محمد الصباغ ـ المكتب الإسلامي
 - 14

- 19 - إرشاد طلاب الحقائق - النووي - عبد الباري السلفي - مكتبة الإيمان.
- الأسامي والكنى - أبو أحمد الحاكم - يوسف الدخيل - مكتبة الغرباء.


## البـاء:

ـ الباعث الحثيث ـ أحمد شاكر - مؤسسة الكتب الثقافية ـ Y
_ البداية والنهاية - ابن كثير - مجموعة من المحققين ـ دار الكتب العلمية. — - بد Y Y العلمية .

- Y६ - Yo بغية الباحث بزوائد مسند الحارث - الهيمُمي - حسن الباكري - الجامعة الإسلامية بالمدينة.
- YY

ببان الوهم والإيهام - ابن القطان ـ حسين آيت سعيد - دار طيبة - YV

## التاء:

- YA








الكتاب الإسلامي .

تفسير القرآن - ابن كثير - دار الريان. - YV
^٪ - التقيدد والإيضاح - العراقي - مؤسسة الكتب الثقافية .

-     - ت9

- (التلخيص الحبير - البن حجر - ط - عبداله هاشم اليماني . - التمهبد - ابن عبل البر - سعيد أعراب - مطبعة مصطفى العلوي



 - EV التكملة لوفيات النقلة ـ المنذري - بشار معروف ـ مؤنسـة الرسالة ,


## الثاء ــ الجيم:

 4 4 - - الجامع الأصول - ابن الأثير - عبد القادر الأرنؤوط - مكتبة البيان. - الجوزي

- O1
- or

£ه - الجهاد - ابن المبازك - دار العرفان .
- جوامع السيرة - ابن خزم - إشراف أحمد شاكر - دار المعارف. - - الجواهر والدرر - السخاوي - إبراهيم باجس - الدار ابن حزم

الحاء ـ الدال ـ الذال:

- OV - OA - 09 - - الديباج المذهب - ابن فرحون - مأمون الجنال ـ دار الكتب العلمية.

$$
\begin{aligned}
& \text { I - ذ } \\
& \text { - ذ - }
\end{aligned}
$$

## السين:

שד - سوالات السهمي للدارنطني - موفق عبداشا - مكتبة المعارف. - 7 - سبل السلام - الصنعاني - صبحي الحلاق - دار ابن الجوزي

70 - السلسلة الصـحيحة ـ الألباني - مكتبة المعارف.
7 77

- IV

14 - 14

- 79 - سنن ابن ماجة ـ مأمون شيخاً ـ دار المعرفة .
- V.

. السنن الكبرى - البيهتي - دار الفكر - VY
- سن Vr - V乏


## الشين:

- Vo - V7 - V7 البرح شرح النخبة ـ الملا القاري - عبد الفتاح أبو غدة - مكتب المطبوعات الإسامامية.
شرح العقيدة الطحاوية - الألباني - المكتب الإسلامي
- VA - VA A.


## الصـاد:

- ص - AY

$$
\begin{aligned}
& \text { - NE } \\
& \text { - 10 } \\
& \text { - - } \\
& \text { - NV }
\end{aligned}
$$

## الضـاد:

$$
\begin{aligned}
& \text { - MA } \\
& \text { - } 19 \text { - } \\
& \text { - 9. } \\
& \text { - } 91 \\
& \text { - ar - } \\
& \text { - ض - } \\
& \text { 9£ - الضوء اللامع - السخخاوي - دار الجيل. . } \\
& \text { الطاء: }
\end{aligned}
$$

9 - 9 - الطبقات السنية - عبد القادر الغزي - عبد الفتاح الحلو - دار الرفاعئ.

- 97 - طبقات الشانعية - ابن قاضي شهبة - عبدالرحيم الخاني - عالم الكتبـ. - - $9 V$ ه^ - الطبقات الكبري - ابن سعد - إحسان عباس - داز صادر .


## العين - الغين:

94 - علل الحديث ـ الرازي ـ دار الكتاب العربي.

I • •
 1 1.r

## القاء ـ القاف:

ץ• - الفائق - الزمخشُري - محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل - البابني الخلبي .


 I•V

 دار الكتب العلمية.

- 11 ـ القاموس المحبط ـ الفيروزآبادي - مؤسسة الرسالة.
- 111
( القضاء في عهد عمر بن الخطاب - ناصر الطريفي - دار المدني.
الكاف ـ الللام:
- IIr ـ الكامل في الضصعفاء ـ ابن عدي ـ لجنة من المختصين - دار الفكر.

- 110 117 ـ لسان العرب - ابن منظور - دار صادر .


## الميم:

— IVV


- 119 - مجموع الفتاوى - ابن تيمية - عبدالرحمن بن قاسم - دار الفكر.





 I IYY مسند أحمد ـ أحمد شاكر وحمزة أحمد الزين ـ دار الحديث.
_ IYV مسند الحميدي - حسين أسد ـ دار السقا .
I 1r^ مسند الشهاب - القضاعي - حمدي السلفي - مؤسسة الرسالة.
1r9 - مسند الطباللـي - يوسف المرعشلـي - دار المعرفة.
، با - مشارت الأنوار - التقاضي عياض - المككتبة العتيقة.
|r| - المشتبه في الرجال ـ الذهبي - محمد البيجاوي - الهند.
Yr| - مشبيخة النعال - المنذذي ـ ناجي وبشار عواد.

عّ
 هr اr ا المعتزلة وأصولهـم الخمسة ـ عواد المعنق - مكتبة الرشد. דץا - المعتمد في أصول ألفقه ـ أبو الحسين البصري - محمد حميد الله ـ الفّعهد الفرنسي

- ITV

I IYA
 -1\& - المـعرنة والتـاريخ - يعقوب الفسـوي - أكرم ضياء العـمري - مكتبة الإرشاد.
1@1 - معرفة الصسابة - أبو نعيم - محمد عثمان ـ مكتبة الدار والحرمين. .

 ؟ ! 1 المغرب في ترتينب المعزب - المطرزي - محمود فانخوري وعبد الحمّميد مختار - مكتبة أنسامة بن زيد المير
 الدعارف .
187 - المقنع في علوم الْحدينث - ابن الملقن - عبدانشّه الجديع - دار فواز . - الملل والنحل - الششهرستاني - أبو عبداله المندورة - مؤسسة الكتبَ الثقافقية. 1§^ 1ミ9 - منحة المعبود - غبدالرحمن البنا ـ المطبعة المنيرية. 101 - 10 - منهاج السنة النبوية - ابن تيمية ـ ـ محمد رشاد سالم - دار الحديث. 101 - منهاج المحدئين في تقويم الأحاديث ـ المرتضى أخمد ـ مكتبة الزشد.

- lor - الموضوعات الكبرى - الملا علي القاري - عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة


 107 - موطأ الثيباني - عبد الوهاب عبد اللطيف - وزارة الأوقاف المار المعرية lov النون:
101 - النجوم الزاهرة - ابن تغري بردي ـ دار الكتب العلمية.
 -17 - نظم نخبة الفكر ـ كمالل الدين الشممني ـ محمد سماعي الجزائري ـ دار البخاري
171 - النكت على ابن الصلاح - ابن حجر - ربيع المدخلي - الجامعة الإسلامية بالمدينة .
 r 1 - 1 - نيل الابتهاج - التنبكتي - عبد الحميد الهرامة ـ كلبة الدععوة. IIE - نبل الأوطار - الشوكاني - دار الحديث.
الهاء ـ الواو ـ الياء:

$$
170 \text { - هدي السـاري - ابن حجر ـ دار الكتب العلمية. }
$$

$$
177 \text { - هدية العارنين - البغدادي - استنبول. }
$$

— I7V الوافي بالوفيات ـ الصفدي ـ اعتناء ديدرينغ ـ نشر هلموت ريتر .
171 - يانع الثمر - حماد الأنصاري - دار العدوي.

$$
179 \text { - اليواقيت واللدر - محمد إلمناوي - ربيع السعودي ـ مكتبة الرشد. }
$$

## فهرس أنواع العلوم





# فهرس الموضوعات العام 



