

الـمقثد مة تشتتمل عدلى
بب- الددرانسات الدـابقة
د ـ كلمة التتقدير .
التـهــتد ويشتهل علـى :
-

$$
\text { ج- } \rightarrow \text { بيان نأهـية الإسناد ثيند الـدسلهين . }
$$

الحطط لله أحمده سبجانه واستغفره ، وأشهـد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريكه لـ وأشهـد أْن محبدا عبده ورسوله هلى اللله ءليه وعلى آلـــ وأهحابه أجهعـين . وبعـــــــد :
 نالمصدد الأول : القرآن الكريم الذى حفظه الله من كل, تشريف لأنه مــجزة الله تعالى الخالدة على ظهـر البسيلة منذ نزوله هتيى تيام الساءة

 ويميزون صحيدها من سقيهـا ، ويد حشَون كل تحرين وتشكيلك نحورها .



فی تقد هه وانتشاره وفى شيؤنه كلها ويحاول بشتى الوسائل إيتانـه ، ســوأ كان ذلك بطـريق, مباشر أم غير مباشر .
 الهددرين يرجع إلى أن علماء أوروبا تد تناولوا الإسلام والهسلمينبالدالدراسة، وبالأخمن الترآن والسنة النبوية ستنا وبتنا ـ م منذ عصور متتد هة ثم تلــورت










 وتد رأيت أن أتناول جانبا من جوانب السنة، حاول بعغضالستشرتين




 الحدديث السنة بإتقان إلا أن تلك الد راسة كانت وبجهـة إلى السند ومعـرفـة
 الحدديث تد وصلنا كا هو عن الرسوول صلى الله عليه وسلم من غير أْن يضيف





 (1)


 ع عليها روأة الحديث

 بالهستشرتين،لأن الهـدف من دراسة الاستشراق البحثءما يتتاوله بـعـض

 بالأدلة والبراهـين التى تهدى إليه


## اللدراسات السابقـــة

بعدد البحث والتنتقيب حول الد رابسة المتعـلتة بالموضوع رأيت أن

 وإنما كان الـنـرض هنهـا تاريخ التدوين أو تاريـخ السنة المشـرقة تم تعــــرض
 . يستدعى اللمنا تشة


 وناتشهـا هناتشة تاهة


 وشبـبهة رويسون التتى تغول " "إ الذين لم يروا النبى صلىىالله


 إلا لفظ اللغتنة التى اشتلف فيها بعتضن المستشـرقين ثم شرض بعـغا منالمشبهـات عرضا دون الرد عليها". (r)

Robson, J.: The Isnad, p. 22.

 مع بعشض المستشرقين المتخصصين بالدرابسات الإسلالمية،وقد عالج - رحمـه اللله - بعـّن الشبهـات المتعـلتة بالسنة وذ لك لما يتطلبه موضوعه فهـذا لا يكفى فى الدراسات السابقة

وبـعد هـذا اللعـرض للد راسات السابتة، رأَيت أن هـؤلاء الباحــــــين

 بالشبهات الموجهة إلىى نثاد الحديث أو نشـأة الإسناد أو اختلاءة .
 نقدية هحتككا إلىى منهـع المحد ثين هعـززا ذ للك بالأد لة الواردة عن نتـاد -

بقد ر الاستطاعة من خـلال كتبهـ وبالأنشه الكتب !لـمترجمة عنهـم

- وبالله التونيق
$(\gamma)$



 (1) -لترجـعة

قو قيّ

(1)
- لالغسـلا م


:
- 

: ع

شسجية الا حا

- 4 . .
wss : 1 م
- o

$\qquad$ :
-- ${ }^{2}$
. يشتمل اليحث على متد مة وتسهيد وثلاثة فصول وخاتمة

الفصـل الأول : الاءسـناد في عصر النببوة والصحابة ونقد شـبسهات
السستشرقين حـول نشأت .
ويتكون مــــن ثلاثة هبا حـث :
 .
المبحث الثانى : شبهات المستشـرقين حول نشأة الإسـنا د - ومناتشتهـا

المبحشت الثالث : موقف الـستشـرقين من الثقتنة ود راسـة

 شبهات السستشرثين حوله . ويتكون من ثلاشة هباحث :

المسـتشـرثين الموجهـهة إلمى نقاد اللدـديث
المبحيث الثانى : نقد شبهـة المستشـرقين المتعـلقة بالجزء الالّعلى - من الإسناد
 - ومنا تشتشهـ

الفسل الثالث : هنهتج المستشرقين في نقد الإسنـاد ( عرض ونقد ) ، ويتكون من هبحثين :
 . الصحيحة والفــيغة ونتدهـا هـا

المهحث الثانى : إعتماد المستشرتين على المصأ د ر غيرالمتخصهـة


الفـها


وبعـدهلا يغوتنيى فى ختتام هـذه المقد مة إلا أن أشكر اللله أولا ثم
 توجيـسـه نى غـدا| البحـث



 و وصشبه وسـلم تسليما كثيرا

.
ب - تعريف الشبهـة والاستدلال عليه
ج - بيان أهـمية الإسناد يند السـلمين .

تعـريق الإسنا د :

تساند استند ونى الجبـل : صعـد ، كأسند وأسـند ته أنا فيهـما " (1)

شـربة " أى صعددوا ". (r)
(r). الإسـاد نى الإصطلا






ذكر الاعسناد قي اللقرآن والسنة:
وردـت أد لة فى القرآن الكريم والسنة المـلمهـرة تشـير إلى الإسـنــاد
واستعـماله فى عصـر النبوة والمحابة :
( 1 (a)



$$
\begin{aligned}
& \text { • ( } \varepsilon \text { ( } \\
& \text { • تد ( } \mathrm{H} \text { ( } \mathrm{r} \text { ( } \\
& \text { - ( ) ( } 1 \text { ) ( ) ( ) } \\
& \text { • ( ( ) ( ) ( ) }
\end{aligned}
$$

وا ختار البصرث واببن كثير هـذا المعـنى ليكون دليلا على هـذ الّلـلم وقد قال أبو حيان فى البشر الهحيط : " فليس لهـم أى الـشـركـون مستند من نتل إو عقل "
 قال الإلمام ماللك رحمه الله تعـالى :
 ٪ (o) الثد ين ولمينذ روا تومهـ إذا رجعـوا إليههم لعـلهـم يهـذ رون )

 ثم أدائه إلى من ورأه ، وهكذا ا قال رسول الله صلى الله عليهوسدلم " (7) .

 فی هـذا الحـديث : " تد يشترطل النبى صلى الله عليه وسـلم على



$$
\begin{align*}
& \text { والبن ماجه ( } \\
& \text { - التمييز ( } 1 \text { ) } \tag{y}
\end{align*}
$$

§ - قال تعـالى : ( با أيهـا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيينوا)
 أن يبحث عن الخـبر ويتثبت منه ، كما أنمها تأمر بالنظر إلى توفــر عدالة المخبرين من اللرواة وـد مهـا ، فتميز بذ للك صحة النـــــــــر

$$
\begin{aligned}
& \text { - هن غد مه } \\
& \text { : }
\end{aligned}
$$

- 

 رسول الله صلى اللل عليه وسـدلم ، وغنيه كذ لك إشارة إلى نشأةالإسـنا د -في عصـره صـلى الله عليه وسـلم
قال الـعلائى :

 الله عنهـم أْمره ، ولم يزل ينتل عنه أفعـاله وأتواله ، وتلقى عنـهـــــ

كل عقد إلى الآن ". (r)

قال أبو حاتم !البسـتى : ( ت ع عه )



$$
\begin{aligned}
& \text { • سورة الحجرات آية (1) } \\
& \text { ( } \\
& \text { (r) (r) } \\
& \text { ( ) }
\end{aligned}
$$

المعرنة بصحة ما يؤد ى إلى من بـدهه ، وأنه متى ما أد ى إلى من






r - أثوال الهـحابة رغى الله عنهم حول إسناد الـدديث :

 تشعر بتحمل ذللك الحد يث فيقول أحدد هم مثلا: سمعت رسول الله صلى الله



$$
1 \text { - يقول البراء بن عازب رضى الله عنه : ( ت MY هـ ) }
$$

"ما كل الحد يث سمعـناه من رسول الله صـلى الله عليه وسلم، كـــان

 من رسول الله صلى، الله عليه وسلم ، نيسهمعونه من أترانهـم ، ومن (r) هو أحفظ منهـ ، وكانوا يشد دون على ين يسـمعونه هنه".
(17)


بقول الـرامهرهزى : ( ت •ب هـ )

 يختـئون ". (Y) وقد كانوا بحانظون على الأها ديث ، ويروونها

" تذاكروا اللحديث ، هإن الـحديث يههية بـعنغه بعغنا" .
-

 إلىى أبى هـريرة فقال : أْنشد له اللله هــل ســعـت رسول الله صلىالله
 (६).
قال أبو حاتم : (ror (

صـلى اللله عليه وبسلم ، تال للحسان بـن ثابت : أجبـع عنى وإنمـــا
 المشركين على وسول الله عدلى اللله عليه وسلم ، بأهر أن يذ بـ عـنه

محيح عسلم

معـرفة علوم اللحد يث للحاكم ( ص ع ا 1 )
( ()


الحـلال ، كان من كذبعلى رسول الله صلى اللله عليه وسلم ، منالمسـلمين
 (1) الكذ بعنه صلى الله عليه وسلم " الـي
: يقول رنـت فوزیا
" ولهـذا كله ، جددوا غاية الجـد ، وأَخذ وا بكل الوسأل، الـــتى
تحقق لهـم أخذ سنة رسـول اللله صلى الله عليه وسدلم أخـذ اصحيحــــا،
 أتوال التابعـين حول الإسـناد :

 الشكه إلى عددالة بعشن اللرواة،ومما قالوه فیى الإسـناد :

قيل من حددثك ؟
r ب وروى الإمام مسلم عن أبن سـيرين أنه قال :
 لنا رجالكم ، فينظر إلىى أهـل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظرإلـى

و


- ( $1 \times / 1$ ( ( ) - المرجي نفسه (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { • (11/1) (1) } \\
& \text { (T) (T) } \\
& \text {.(or ( o ( ) (r) }
\end{aligned}
$$

ع - وقال الإم مام الثـاغتى : (ت

هد يثه ، عدلا فيما يحد ث ، حـافظا لكتابه إن حد ث من كتابه ،
يؤْمن من أن يكون مد لسا يحدث ثمن لقيّ بما لم يسمع ، أو يحــد


هـاطلبا أهـل الشام : " " با أهـل الشـام مالئى أ أى أحاديثكم ليس (r) . للها "أز 1 - وثال أْبو سعيد الـحذاو.
" الحديث درج ، والرأى مرج ، فإنا كنت ثي المعج نأذهب كيف


- وتال شعـبة: (ت •17 هـ )
" كل حد يث ليس نيه حددثنا ، وأخمبرنا ، فهو شثل الرجل نیفلاة ( $\varepsilon)$
هعـه البعـير ليس له خطـام " "

فهـذه بعـغن الأُد لة الد الة على اهـتمام التابـعـين رحمهـم الله بالإسدنا

يقول ابن سبان : ( ت ع ب هـ )

سمعتت هارون بن عيسى بن السكين ببلد الموصل تال ســيعت أحمد
ابن منصور المرومانى يقول : " كنا عند أبى نعيم نسـع مع أحمد بن حنبل ،

$$
\text { (YY (Y7 }) \text { ) (1) }
$$

(r) الْجّة والتعـديل

- (ror/i) (r) التذكرة (r)
- ( ( 1 ( 1 (

$$
\begin{aligned}
& \text { عليه اللعلاة والسـلام " . (1) }
\end{aligned}
$$



 ، أحمد على يميئه ، ويحيى على يساره ، فلما خفـ المجلس ناوله الورثة
 أَا هـذا فآدب من أن يغعـل هثل هـذا ، وأها أنت هلا تفعـلن ، وليس هــذا إلا من همل هـذا ، ثم رفس يحييى رفسة ريماه إلثى أسـفل السـرير ، وتال : على تعــل ؟ هقام إليه يحيى وتبله ، وتال : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، (1) . ومثللي بن يجد وهكذا كان الـعلماء الأجلاء ، لهـم شعـرفة كبيرة بالإسناد ، نحافتطو! على الأَحاد يث بواسطـته ، وبذلك صانوا سـنة الرسول صلى اللله عليه وســـــلم

$$
\begin{aligned}
& \text { •من الدس والكذـ ب فيها } \\
& \text { (r) تعـريغ الشبهـــة : }
\end{aligned}
$$

الشبهـة لفـة : الال لتبأس ، أو كل مايثير الشُكُ والارتياب فى الأْمر يقال : ششبه ثليه الأمر أبهجمه عليه حتىى اشتبه يفـيره ، وأكور مشتبهـة وشبهـة - كمعـظم : ششكلة

وألشبهة والمتشبه شرعا : ها التبس أ مره فلا يد رى أحـلال مهو " "م




 - ( المجروهين ( ) (



لقد عنيت الأهـة الإسلالية بـمظط السنة وصيانتها ، على أدق هايمكن
 السنة ، حيث وضـتـت لحفظهـ أهصولا ، وتواءد د قيتة المنهـهع ، لم يوجد لهـا الهثيل نى الأمم السابقة ، نهذه خصيسة السسلمين ، ولا سيما نتل الأنبار

 التاريخية تنتل على علاتها ، والأديان ، والمذا الهب السابـابتة تعـوه : إلـــــى التلتى سن أنواه النقلة : وكتاباتهم د دون السئإل لـن الإسـناد ، والبحست












النصل فى الهـل لابنن حزم (Ar/r) .


به الصحابة منذ عهـد الرسول صلى الله كلييه وسـلم إلـى أن لا تواربَّهم ، ثم
ازداد السؤأل عنه بعد وقوع الفتن فى العـقد الرابع هن اللُرن الاّول والتى أدت إلى التعزق فى كيان الأمة الإسـلا هية، وظهـرت الكفرق والآراء

 ا اشتركوا نى نتل الرواية يقول ابن سـيرين : (ت الا " "م يكونوا يسألون عن الإسـناد ، فلما وتعـت الفتنتة قالوا ســــــوـوا لنا رجالكم ، فينظر إلمى أهـل المسنة فيؤخذ حـد يثهـم وينظـر إلى أهـلالبـدع -نال يؤِخذ حديثهـهـ

 هنهـا كالشيعة والنشوانج والأعاجم وغيرهم ، • روى مسلم عن مجاهـد أنيشير
 وسول اللله صلى اللله عليه وسلم كذا وتأل رسـول الله صلى اللل عليه وسلم كذا
 مالىى أراكه لا تسمع لحدد يثى أحد ثله عن رسـول الله صـلى الله عليه وسلم ؟
 صلى الله عليه وسلم ابتد رته أُبصا رنا وأصضينا إليه بآذ أننا ، فلما ركب الناس


 (1) (

والتد ليس لأنه كان فی عصر يتتعع المجتمع فيه بمكانة عالية من التتوى ، بــل كان الجـبيع يحد ثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول البراء بـن عا زب رضى الله عنه :" ما كل ما نحدد ثـكمهن رسول اللك صلى الله عليه وسـلم

 لكثرة ظههور الفرق البعيدة عن الإسلام ، وكثرة الوضع فى الحديث والتتول -على رسول الله صلى الله عليه وسدلم كذبا وزورا
 قال له رجل : إنك تحد ثنا فتقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم

 عليه وسلم ". (r)
ويقول ابن الهبارث : ( ت • اه هـ )
" الإسناد من الدين ، ولولا الإسـناد لقال لـ من شاء ماشـاء، فإذ
" تيل من حدثك
ويقول سـيان الثورى : ( ت آ1 هـ )

ويقول الإمام الشافعى : ( تع•r هـ )


$$
\begin{aligned}
& \text { - الكامل (1) (1) (1) } \\
& \text { • الكا مل لابن عدى ( ( } 10 / 1 \text { ( }) \\
& \text { - ( الكفاية (r) ( } \\
& \text { - ( } \text { ( ) ( ) } \\
& \text { (0) عناية المحدثين (0 100) (0) }
\end{aligned}
$$

(rr)

وهكذا نرى كثيرا من اُّقوال المهحدثين اليسابقين ، يؤكد ون الالتزام

 إسحاق أبن أبىى نروة ، قال : فجـتل ابهن أبّى ڤروة يقول : تال رســــولول

 ويؤكد النزعـرى اللا هتمام بالإسناد ، عنتد هـا وجه الند اء لأهـل المشام



 هشل تتادة اختصارا للوتت ، وتسـهـيلا لههم


 ويتول بهـز بـن أسدد :

( $\varepsilon$ )


الـجـح والتعـد يل ( ) ( )
(T)


- (६ץ/1) (६)
(r乏)
 بالإسـنا د كله وقد ثبت عتيهم مثولا ت حـول ذ اللب :
يقول اللنووى : (ت ته هـ
" طلبب العـلو سنة ، ولهـذ ا استحبت الرحـلة " (1)


(r)

كانوا يرحلون ، من الكونة إلىى الـدينة ، فيتعلمووة بن عمر ويسمعون هنة".
وقيل ليحييى بن معـين فى مرض موته ، ما تشتشهـي ؟ قال :
"بيت خـال وإِسناد عال ". (r)

وهكذ ا كان اهتتما !المحددثين بالإسـنا لهـتماما كبيرا ، لم يوجد

بتول أبو شـهبة :
" إن اللمواة تبل الإسـلام من الـعـرب وغيرهـم ، ماكا نوا يهـتمــــــــون
الأخبار والتحرى من روا تها أ, البحشث

 اللروأيات لم يكن لكها من القداسـة واللحرمة والـتقدير الإسـلا مية . . . . ثم يقول : "وتد عنى الـعلـلماء المسـلمون ولاسيـا علمـــــا






$$
(\mathrm{y} 0)
$$

Jgyll

حـول نشـأل
: ؤيه


 - *
القهــــــل الغ ول

الـنـا يـة بالإلــناد في عصر النببوة والمـا بـة

$$
\begin{aligned}
& \text { أولا : العـناية بالإسناد فى عهـد النبوة : }
\end{aligned}
$$

لم يكن الصحابة - رضوان اللله عليهـم - يشترطل أَهد هـم فیتلقىى الحـديث أن يأخذه عن النبىى صلى اللله عليه وسـلم مباشـرة ، بـل يكنــىأن بتلتاه أحدد هـم صن صحابيى آخر أخـذ عن النبيى ضلى الله عليه وسلم ، بيــد



 وهـذه القاءدة تبين لنا أن أخلاق الراوى تعـد ماملا مهـها فى إمدار الحـكم على الراوى وعلى روا يتههحيث إن المحددثين قد استفا دوا من هـذه المقاعـدة نائدة عظيمة فى تطبيقها على رواة الأْحاديث النبوية . . وقد كان صلى اللـه عليه وسلم أول من طبق هـذه القاعددة ليكون ذلك د رسا للصحابة الككرام ولمن.

 نيعا يأتى وسأضرب مثالا من سـيرة النبىى صلى الله عليه وسلم على ذلك .ل


, إن الناظر إلى الرسالة المحـمد ية والمتبع لهـا يرى آن الإسـنا دبدا
مع نزول الوحى على الرستول هـلى الله عليه وسلم من تبل اللله تعالى بواسططة جبريل عليه السلام ومن ثم يعـود صـلى اللهه عليه ور لم إلمى زوجه مخبرا إيسـاها
سورة الحجرات آية (7) •

بـعد اللحير اللعـظيم ويروية كما سـمعه ورآه ، ثم تُهـد ى" هن روعه عنـد ما يتـه


 يششيد المقول إلىى الله تععالمى ومرة إلى بحبريل ومرة يقول : تالى الله تعـالىى
 المهـدد ية ، كل ذ لك والرسول يخـبر أصحـابه بكل ها أْشبر به وبتتبيع أقوال الرسـول صلى اللك عليه وسـلم نرى أن الا هـتـطام بالرواية بـدأ منذ نتزول الوحسىى عليه حتتى هها جـره إلمى المد ينة ، وسن ثم بـدأالتتوسـع فيه وتعـليم الصـحابـة أُصول المرواية من اللد قة والتحـرى والتثبـت فى الاًّ خـبـــار
 ,رضـى الله عنه من حد يث جـبريل عليه الـسلا الـسا ئل باعمر (1) . يعـلمكم أمور د ينكم "
 جيربل عن اللله تعـالىى للرسورل صـلى اللله علية وسلم أو روابياتييوويهـا رسـول


## بـ - تثبته صدليالله عليه وسـلم فيى الرواية :

 ومها بد ل على هـذ أعدة أمثلة هئهـا :لقـد ورد ت حوال د كثثيرة في عصره صلىى اللله عليه وسـلم تبيني لنـــــــا اهـتما هه باللروا ية وتشيته غيهـا ، ومن هـذ ه الحوواد ت تصته صلـىالله عليه وسـلم
 صـحيح البـنارى معالفتح (1|६/1) باب

مع ذي اليدين حينما سلم النبىى صلى اللك عليه وسلـم على رأس الركعتين فى (1)
إهدى صلاتى العشاء وذ للب قوله * أتصرت الصالا ة أم نسيت " \& وحيث أنه صلى الله عليه وسـلم توقف فى الأخـــ بـقوله ، وذ لك ليسـن للصحـابة
 رضي الله عنهـما بذ لك فأنفده بـعد شـهادتهـها، بيقول السباعى :" . . . وتد وافنةه الباتون على ذلك وارتفع حكم الإمارة الـد الت على وهـم ذي اليد ين




عليه وسلم نى الأشبار التى ترد إليه ، الذى يدلنا دلالة واضـحة على!هتط مه بالرواية وتعـليمهـا لأصحابه ليكونوا تدوة الآّمة من بـعـده ه
 أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالتتحديث \&نه بالروايات الثابتة الصحيحة ، ونهـى عن الا ختلاض والتزوير عليه،فمن ذللث قوله صلى الله
 (r)." يسمعهـا

يقول الإمام سسلم فى ذلك : " وقد اشتترطـ النبى صلى اللك عليه وسلم
 فالمؤد ى لذلك بالتوهـم غير المتيقن مؤد على خلا ف ما شرط اللنبى صلى الله
 $r$ r (1) - النظر السنة ومكا تنتها نى التشريع الإسـالامى (ص (Y) (Y) - ( $10 \cdot /$ (r) - ( ) ( ) ( )

وون عبدالله بن عمرو أنه قال : قال رسول اللله صلى اللهه عليهوسـلم " بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرتٍ وهن كذ بعلىىتعـمدا (1) . (1 (

 أمر بالتبليغعنه ها قأله عليه السـلام : ما كا نـ من سنته فعـلا الو سكوتا عنـد

المشاهـد ة،لأنا يد خـل فى قوله صلى اللله عليه وسلم " تضر الله امرئا "
 حد يث رسول الله صلى اللله عليه وسـلم دون سقيهه ، وإنى خـائفـعلي مـــن روى ما سمع من الصحيع والستيم أن يد خـل فى جملة الكذ بة على رسول اللله
 المحد ثين والفسعفاء والمتروكين هحكم المبين ثن الله تبارك وتعالى " .



وروى اللعـرباض بن سا رية رضى اللهه عنه تال : صلى بنا رسول ا!لله


 ما سـمع حتى يعـلم علم اليقين صحتك،ثم يحدث به دون ما مالا يصح ملى حســـب (1) (1)


انظركتاب المجروحين (1/1) .



$$
(r \cdot)
$$

ما ذكرناه تبل " ثم يقول حـول هـذا اللحـد يـث " دليل صشيمح على أـــــــــ


 إذ تال " من كذ ببعليّ هتعـمد ا ثليتبو! هتعدد ه من النار " . (1) كما ورد بن النبىى صلى اللد عليه وسلم النههي من رواية اللكذابـــين


 (r). " لا

وكثير من المووايات الحـاضة على التـدد ثواللرواية عن اللرســــــــــول صلى ألله عليه وسدلم بما ثبت عنه يهعد الد قة والتثبت والتتحرى فیى ذل لله

 ورد ت روأيات عن النيى صلى اللكه عليه وسلم - تليلة - رواه عـا عن
 مكانة عالية لأن به يعـرف هصد ر اللتبر وصحتك بن ضـعـفهةوعن تللف الروايـــات ما رواه الإمام مسلم فى صـحيحه مسن تميِم ألد أرى حـد يث الجساسـة وهـو حـد يث


 - (1) (1) (1) النظر المجروحين (1)


(r)



 وربها يريد أخـذ اللنـبر من صاحـب ألشـريعـة نفنهه فيرحـل إليه فيــأله عـــــــن







 (r) ( يا أيها الذين آهنوا إن جاءكم ثاسق بنبأ فتبينوا ) •



 صلى اللله علية وسلم بعـد تمحيص الرواة واختبا رهـم وذ الل استتا دا لقوله تتعالىى ( ${ }^{(1)}$ ( إنا نحن نزلنـا الذكر وإنا له لـحا فظـون )
 - (1\&9/1)

- (T) (r)
- (9) (r)


## ثانيا : الإسناد فی مصر الصحابة :

 أمة من الأهم ولم يرو التاريخ أْ أ هـه نقلت سنة نبيهـا كما نتله الصحابة ، ولا غرابة فى ذلك فقد اختار الله تعـالى الصحابة الكرام للنبى صلى اللــــه عليه وسلم اختيارا يليق بحصل هـذه الأمانة فتحملوهـا وأد وهـا كا ملة غيرمنقوصة وقد كان الصحابة رضوان الله عليهـم حريصين على حـظظ سنة نبيهم ، ولقــد

 البشارى بسنته المتصل يقول: " كنت وجار لى من الآنصار فى بنى أ هيـة
 عليه وسلم ينزل يوما وأَنزل يوماهفإذا نزلت جئته بـــبر ذلك اليوم من الوحى
 ولقد كانوا رضىى الله عنهـم يحرصون أشـد الـحرصعلى نقل ها يهــــ الا" "مة وما يسعد ها، فلم يتركو! صغـيرة ولا كبيرة إلا رووهـا عن النبىیلىى الله مليه وسلم لم يد خلـها النقصى ولا الزيادة ، فكانوا قد وة للتابـعين ولمن يأتـى بعـد هـم إلمى يوم القيا مة حتى لا يد خـل نى السنة ها ليس هنهـا ، ويذل لـــــــك وصلت سنة رسول اللك صلى الله عليه وسلم كالشمسى فى رابعـة النههار ، وهكذ ا نشطتت الرواية فى عمر الصحابة وطوروهـا أوسع من ذ ى تبل

انظر صحبح البخارى ( نتح البارى ) ك العـلم بابالتنـاوب
نى العـلم ry (IAy/1) •

لو درسنا سيرة الصحابة وبالأخصى الخـلفاء الـراشـدين رضى اللل عنهـ،

 وعثطان وعلى. رضى الله عنهم التثبت وإلتحرى عطا يرد عن الرسوسلصـلىا الله


 " "ا أجد لكه نى كتاب اللل شيئا " ثم يسأل الناس فقام إليه المغـيرة بنشعـبة

 (1) أبو بكر

وعن هنا ظهـرت شخصية أبى بكر المـد يتق صاحب رسول الله وخليفته
(r)

ليوضح ويئكد منهج النقد السليم هول السنة النبوية
ويتول الحاكم عن أبى بكر الصد يق:"إنه " "أول من وقى الكذب عـي


 خبر أبى موسى الأشعرى ـ رضى الله عنـبـا - بـوله :" لكن لم تأتنى يسنيعلم



- انظر المدخل (r) ( - المرجع نغسه ( (r)



 (r) بعـف الرواة فى الموواية

وهكذا ثبت عن جـمع من الصحابة التشـد د فى ألتثبت والد لـة فــــــى الرواية،ومع ذ الله لم يثبت أن أَحدا هن الصـحابة رمى أُـاه بالكذ ب على رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، وإنما كانوا يخشون أن يخشطئوا فى نقللالمحد يث -فلا رئِّد ونه على وجههـ

وأَخرج البن ماجه في سـنته عن عبد الرحمن بن أبى ليلى تال ل قلنـا
لزيد بنن أرقم حدِّ ثنا عن رسول اللك صلى الله عليه وسلم قالٍ: " كبرناونسينا


وقد روى عن كثير من الصحابة تشد ده هـم ثمى الرواية وتحاشى التتحد يث



 "ما كل حد يث سـمعناه من رسول اللله صلى اللك عليه وسلمككا ن بحـد ثنا أصحابنا وكنا مشتغـلين نى رواية الإبل وأصحاب رسول اللله هلى الله مليه وسـلم كانـــوا يطليون ما يغوتهـم سساعه من رسـول اللك نيسـمعونه من أقرانهـم ومن هـو أُحفـغ (o)
أبن ماجه إقأهه
r (r) ( )



(1) . المرواية خوفا هنه التقول على رسول اللل بطا لم يـقل
بـ - موتفـم من الإكثار غى الرواية :

ورد عن أبمى هـريرة رضـى ألله عنه أنـ قال ل : " إن الناس يقولــــــــون





 سـبيل ذلل غناء ومشتة ، أخـرع ابن عبدالببر عن ابن شـها بـ أَن ابن عباس



وهكذ ا كان ابن عباس يـلب اللـد يـث من عند أقرانه الذين صحبـوا
 فكان يُّعدد من الصحابة الذين روواء عن رسول الله صلى ألله عليه وسلمأحا ديث . كثيرة

 - (1r/1) (1)
-

ينهججان منهـجا التثبت فى الرواية .
ج
لقد ثبت عن بعـض الصحابة أنهـه لم يسمعوا بعشض الأحاديث عـن


(1) . فيحدث الشامـد الفـائب
 وبالنظر إلى أقوال الهبحابة تجاه بعضهـم فتد شبت أنهـم رووأَحاد يث عن بسغهـه ألبــض ، غتد روى مسلم بسنده أن رسول الله صلى الله عليهوسلم

 فتــولـه أو تصدد ق به وماجاكاكل من هـذا المال وأنت غير مشـرفـولا سائـــــل فــذه ومالا فلا تتبعه نغسك . " (r)
وقد روى هـذا الحد يث أربـعـة من الصحابة كل منهـم يروى عن الآخـر وهـم اللسائب بن يزيـد عن حويطبب بن عبد اللــزى عن عبد الله السعـد ى عـين - عمر هن الـخطلاب رغووان الله عليهـم

وهكذا رأينا أن كل وأحد هن هئلاء الصحابة لم يكتف بذكر منسمعـه منه ولم يرفعه من بعـد عمر إلى رسـول الله صلى اللله عليه وسـلمعوإنتما بتيّن كـل مهـم كيف ودل إليه الحديث ". (ع)

- (1)
- (rAY ص) (


$$
\text { - ( } 10 \cdot-159 / 14 \text { ) }
$$



 دلالة واضهة أن الصحابة الكرام اهتموا بالنرواية اهتماما بالغـا ، ومنذلك ها رواه سههل بين سعدد الساءد ی عـن مروان بن الـحكمعن زيد بن ثابت أ ن النبىى صلى الله عليه وسلم أملى عليه " لا يستوى القاءد ون من المؤومنــــين " . .
 وكثير من هـذه الروايات وردت عن بعض الصحابة يستدلون الرواية
 هـ - الرحلة فى طلب الإسناد الــــالهي :

لقد امتـم الصحابة الكرأم بالروابة منذ حياة الرسول صلى اللـــــهـ عليه وسلم ، وبهـد أن انتقل إلـى الرفيق الأعبلى ازداد الا الاهتمام بهـا أكثــــر
 عا مالا مهـمًا فى البحث عن الرواية وا لتثبت عمن سمعهـا ، وبعـد أن انتثــــر

 الرواية حتى يسمعهـا همن سمعهـا منالرسول ؤلو رحل إلى الأهصار اللنائية كالشـام ومصر وغيرهـها . وذلك طلبا للإسسناد العـالى ثم التتحرى منه والد قة
 (r) . كأبى أيوب الاًّنصا

فى طلب العـلم والرحـلة في طـلب الحد يـث (ض or o )

فهن هـذا كله نوى الصحـابة الكرام نهـجو! عـذ الالكنهـهج ليكون تـدو وة
 سـنة رسـول اللله هلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا بيضاء نتقية لا غهـــوض

نيها ولا لكبس
يقول محمد ءجباج الخطيبب:" تلك آثار تبنيا منهـع الصحابــــة
 انتـرطوا بقبول الـحد يث أن يرويه راويان فأكثر أو أن يششهـد الناس عــــلى الراوى أو أن يستحلـف فإذا لم يحصل شئ من هـذأهبل كان الصحابة يثبتون فى قبول الأخبار ويتبعون الطريقة المتى ترتأ إليهـا ضمائرهـم ، فأحـيا نـا






 الـحالفة لهـم خالصـا من الشوائبعوبذ لك حغظوا لنا دين الإسـلام •



عـليــه وسلم

 (r)
:
" " إنـا نعـلم أَن ابن إسـحاق فى النصف الأول من القرن الثــــــانى


(19r7-1199) (Oaetani. I.) (كاتياني
 ل لغـات منها الفنا رسية واللعـربية

الإسلام " سن العام الأول إلى عام
و " حوليات الإسـلام " .
(1.1 (1)

تخرج باللنات الثـرقية فى جامعـة جلاسججو ، حصـل على الماجستير مع مرتبة الشـرف هن جـا معـة مانتـشــر وعلىـالدكتوراه مع مرتبة الشـرف هن جامعـة القديس أنـد روز .

 نموأ بطيئا يمكن أن يصل إلى أن بعـن الأسأنيد راجع إلىى القــد م كما يدعيه النتاس ". (1)
-

عليه وسلم وابتداء الرسالة لا تروى من تبل شهـود العيان وإنــــا تروى من قبل الأصحـاب اللذإين لم يروا النبيى صلمى الله عليه وســـلم فى أوا خـر سنواته وروايات الذ ين يدعى أنهـم كانوا شههود العـــين لا تصعد إلى السنة الأولى ".
 أن الأصحاب الذين صحبوا النبى صلى الله عليه وسلم تليلا هــــــ


-     - ويقول روبسون :

فى منتصف القرن الأول يمكن لللرٌ أن يتوتع شيئا يشبه الإسـناد إذ كان قد مات عدد دـمن الصحابة فى ذلك الوقت والذ ين لم يروا النسبى صلى الله عليه وسلم بدأوا يقصون عنههومن الطبيعىى أنيسألمهم أُحد





Robson,J.: The Isnad in Muslim Tradition, p. 26

(1)
صـلي اللـه عليه وسـلـم •
7 - ويقول كايتاني :
" إن أُول هـن استعمل الإسـناد هـو ابـن إسـحاق وإن لـم يكن على

حـلاصة شبشهات الفستتشرقين حول تشأة الإسنا دي ؛
بعـد أن نظرت إلمى شبهـات المسـتشـرقين حـول نشـأة الإسنأد دأَيت






 (r). 1 (ع) .


Robson, J.: The Isnad in Muslim mradition, p .21

(r) (

Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p. 21.

Robson, J.: The Isnad in MusIim Tradition, p. 26 .

$$
\begin{align*}
& \text { • الـرجعالسابقا }  \tag{£}\\
& \text { ( } \mathrm{X} 0 / 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( } 1 \text { ( }
\end{align*}
$$

الشبههة الأولىي : ( وهـى : أن الإسناد بدا فى النصف الأول
من القُرن الأول )

 -بدا ايته مع بداية الرواية
وبالْرجوع إلىى المبحث السـابت،نرى فيه اهتمام المحا بة بالإســـــاد وأنه لم يبدأ فى هـذه الفترة كما ادعاه هـؤلاء المستشرقون،وإنتطا بدأالستعماله

 ومن هـذه الآثار الثابتة عن منهـع الصحابة حـول ذلك نقول :

 تسأله ميراثها ، فقال : مالك فى كتاب اللله شيئ وما هلمت لك فیى سنة ثبى الله شيئا، فارجعـى حتى أسأل الناسوفقال المغيرة بن شعبة:حضـرت رسسول الله صـلىالله عليه وسلم أمطاهـا اللسددس . نقال أبو بكر:هـل معـك غيرك ؟ فتام محمد بن هسلمة نقال هثل ها تال المغيرة بن شعبة فأنغذه أبو بكر (1") كما روى عن عمر كذ لله حول حديث الاستئذ أن الذي رواه أبوموسى (r) الا**ـرى (r)

تحـد شعن رسول الله هلى الله عليه وسـلم كما يحـد ش فالان وفـــــــــــــــالان


 من النار " . (1)
ويروى ابن ماجه فى سـنتن
" أن زيـد بن أرقم كان يقال له حدِّثنا فيقول:" كبرنا ونسينا
والحديثعن رسول الله شديد ". (r)

وكان أنس بن مالك يتبع الحديثعن النبى هلى الله عليه عســــلم
بتوله : " أو كما قال لجحذ را من الوقتع فى الكك بع عليه " (r)
 والنتثبت فيها والعـناية بهـا حتى يكون قدوة لمن يأت بعـد ثـم ويســـــلـك - سبيلهـ

ولو نظرنا إلى هـذه الآثار التى ذكرتها لمرأينا أن الصحابة تـــد
 والبيعض الآخر يقول : تال رسول اللله . وكلهـا ألفا ظـ تدل لعلى الوجــوبه،
 الدكتور محسد الأغظمى " "إن الإسسناد كان موجودا قتبل وقوع الفتنة إلا أن

 حذ ف،،للما وقعت الفتتنة تنبه الناس إلى أهـمية الإسـناد لكيلا يـوم أحدد بوضع


 - عليه وسلم رتم ro ro (11/1)




 الإسناد نشأ هثذ عصر اللنبوة والصحابة الستثادا اللأد لة السـابقة الـــــــتى وردت عن الصحابة الكرام .

المشبهـة الثانية : (المول بأن الإسناد نشأ فى الثلت الثالث من
القرن الأول )
والجووابعن الشبهة الأولى جوأب كن ثـذه الشبهـة ، ونضيف إلى
 وريبما استندو وا فى هـذا اللزعم على الــلافات السياسية التى حددثت فيأواخر القرن الأول بين ابن الزبير وعبدالملك بن مروان،ولكن مع هـذا فإنا الصحا بة
 الإسنـا د إلا بتسمية من روى ذلك ، وبا لرجوق إلى عمر صغار الصصـابـــــــة وكبار التابعـين نرى أنسهـ حافظوا على الإسنا د محا فظــة كبيرة وذ للك خـوفا من الوقوع فى اللنار كما أخبر بذ كله رسولنا صلى الله عليه وسلم ، ويد ل على بلك المعحافظة ما روّاه هسلم فى مقد مته أن بشير العـدوى جاء إلى ابن عبــــــاس رغیى الله عنهــطا فجعـل يحدث ويقول : قال رسول اللك صلى الله عليهوسلم كذا ، وتال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا،فهعــل ابن عباس رضى الله
 لحـديثى ؟ فتال ابن عباسرضى اللله عنهــا إنا كنا مرة إذا سـمعنا رجـلا يقول: تال رسول اللك صلى ألله عليه وسـلم ابتد رته أيهـارنا وأضغـينا إليـــهـ



فهـذا الأثأر يد لـ علىى أن الصحا بة لم يكونوا بعيد ين عن الستعـمـال ل

 د ون ترد د ، لأن الناس فى الفترة السا بتة أى تبل اللفتنة علىى جانب كيسـير



الصحا ية وكبأر التابعـين - لهـم بالمرصاد .
كما يد ل على استعـمال الصحـابة الإسـناد هـا أخبر به البراء بـســن
عا زب رضّى الله عنه " ما كل ما يُحـد ثكم عن رسول اللله صـلى| للهة عليه وســلم

 كما أنهـهم تثبتوا فیى أمر الحد يث وسنده حيث وزنو! الراوى وألمروى بمـــيزان

- النقد الـعلمى الصحيح


 (r) (r) لنا رجالكم

فأرجع أبن سـيرين الإسـنا د إلى عصر الصحـابة بالـنمير الغـائبه، فلو
 هـذه ألعترة التثى ذكرها اللمستشرقون •

( مقد مة الإمام هسلم ( ( ) (

كما أن ابين أبىى شليكة تد كتب إلى ابـن عباس فيقول " كتبت إلـى



 بعن الفرق كالشيعـة واللخوارج،ولم تكن هـذه الفنترت بداية نشالة الإسنـا دبـل كان بدا اية التشـد د فيه أكتر من ذی تبل ، فالمستشرقون يصد رونمزاعمهـم



 من كبار التابعـين منتهجهين فى ذلله قوله صلى الله عليه وسـلم " بلغـوا عنى
 عقعده ه من الثار ".

وتوله صلى الله عليه وسـلم " ليبلغ الشاهـد الـغـائب فإن الشـاهــــد
عسى أن يبلغ من هـو أوعى له مثه " .


 على صحابة رسول اللل صلى الله عليه وسلم،ولكن ذلك كان على سبـيلالتحوط
 (r) ( (r) ( (r) ( المرجع السابق ( - (19Y/1) rY العـائب

للارواية والتثبت من المروبات ولتكن سنة هتبعـة لـن يأتى بـعد همهوليس أد ل ثلى هـذا من قول الفناروق - وهـو هن هـو في الجههر باللحق: وءد م المد أهـنة

 الشبهـة الثبالثة : ( وهـو أن الإسناد بـدأ في القرن الكثانـى أو

الثالث )

فى الشبهـتين السابتتين ، لأن هـذه الفترة لم يكن نشـأة الإسـناد فيهـا وإنما



 لقد كان رائد هـذه اللدعوى البرؤبيسيور شـاخـت استنباطلا مته عئد

د راســته للعذاهـب الفقـهيه فأرجع نشـأة الإسـناي إلى هـذه الفترة . فشا خـت أخططأ فى زعهه هـذا خول نشأة الإسـنا د وتد رد عليــــــه الدكتور هحمد الأعظمى فنكتفى بالإحالة عليه ". (r) †ا
 الا" خذ من الكتب غير المتخصصة في الحدديث

- (1)


 -شاخـت ني إنكاره اللسـنة

إضا فة إلى أن الوضع تد انتشر فى هـه الفترة،حيث ظهـرت الفرق
السياسية وغيرها وأَحذ الـعلماء بهـتمون به ويثبتون فيه حتى يصلوا بذلـــــك
 - الان "لكى

ولهــا ايقول أيو وحاتم:" ونرسان هـذا العـلم حغظوا على المسـلمدن





 ويقول نور الدين عتر:" من هـذا تقر للناطُر شحقيقة لـها أمـميتهـا

 يسسع ويتلقف سنة صلى الله عليه وسلم ء فلما لـحق بالرفيت الأعلى حد ثعنــ

 وبهـذا كللّيبين لنا أن الإسناد قد نشأ فى عصر النيوةوال لصحا بـة

بنا" على الآثأر الوا
المجروحين ( )

$$
(0 .)
$$



المبحــــ الثـــالث



القتتن ويلاتتهـا بالإسنا د :
استمر عصر النبوة والجززء الاَّهظم من عصر الصحابة صافيا لم يتعـلـُ

 سسمعوه ويعارض بعـضهـم لما يرى من مخالفة الحـديث|جتهـا دا، مثل تنفيذ جيش أسا مة والمسلمون بحا جـة إليه \& ومحاربة المرتد ين



 صلى اللله عليه وسـلم اتباها للـهوى ، أو رغبة فى دنيا ، إذ لا يكــنـب إلا
 عليه وسلم ، وهـم الذين لا يسكتون عن اجتهـاد خاطـئ يذ هـب إليه بعغضهـم بعـد فكر وإمعـان ونظر " . (1) لا لا لا وهكذا ا استمرت هـذه الفترة خالية هن طائلة الجعـل والتقرتقوا التخرب
 من لا يمت إليه بصلة من يهودد وألماجم بغـية الد س, والتغرقة فئ كيان الأمســــــة
 -الله عنه

فهذه أول تتنة وتعت فى صد ر التُرن الأول والتىى كان لهـا أبلـــغ
 بالمرصاد حتى لا تد خـل هـؤلاء في الإسلام بعضا ون التشكيكات والتحريظات الذى هىى الـهدد ف الأول لهـم،لكى يصليوا إلى تغرقة أمر الأهة والنتيل منهـا .
 علاقتها بالإسناد . . ومن ثم أنا تشن شبهـات المستشرتين حول الفتنة والتى ألـلقها ابن سيرين في متولته حول الإسـناد: فلما وتعتت العتتة
 والا ختباركثم استعـملت فى كل أمر يكشفه الا متحانهويطلق على الكفر والغـلــو
 من الحسن إلى القبيع والميل إلى الشىئ بالإعجاب وتكون فىاللحير والشـر . وإنما قد تكون هطا يتشأ عن الاختِلاف فى طلب الملكك حيث لانعـلم (1) المحق من المهطل

وقد أشـار صلى اللهعليه وسلم إلم أْه سيكون فتن بعـد وفاته،ومـن
 وتوله عليه الصلاة والسلام : " فإنه من نيعش منكم نسيرى اختلانا (r) . كثيرا، فعليكم بسنتى وسنة الخـلفاء الراشدين المهـد يين الم

ويقول حذ يفة بن الليطان - رضى الله عنه - : " إن الفتّنة تـتــــــلـ عثمان وآخر النتن خروج الدجال ". (؟ ع) (

- انظر فتح البارى ك مواتيت الصلا
- (r)



 القصسى زمن الفتنة ". (1)

وإنطا ظهرت في عصر عثمان رضى الله عنه والتى بدأت فى تلك الكت النترة المؤوعرات
عليه وعلى عامة السسلمين من قبل الد خلاء على الدين الإسلامى التى انتهتِ (r). (r) بمتّل عثمان





 ومات قبل موقعة الحرة ببضع سنين ، فيعـنى ذلك أن الـنتئة الأولى الـــــرا منهـ ما يستغرق ما بين النتتين ". (ع ( )

ثم يفسر لننا ابن سيرين الفتنة فيروى عنه أنه فال : " مـا بـت الفت الفتنة،

(1) تاريخ خليفة (1Tr) .


7 ) والوضع فى المددث ( م • 1) .

بسـدرا •



 السؤال هن الإسناد والاهتـطم به كان منذ المتنة الأولىءلأن أصحـاب الأهمواء
 الغـالب فى هـذا النعصر الصلاح ، فليس زهن يأتى إلا واللذى بعـده أشرُّنه.


 وقد نتج على إثر هـذه المتتنة بعـض الثرق المنحرئة عن جادة الطـريسـق -


 الصحابة،ووها نحـن نجنى ثمار تلك الفتنتة حتى اليوم حيث أن الفتن الللاحقة . لم يكن تأثيرها كتأثير الفتن السأبقا
ومن خلال ذلك زالد الاهـتمام بالإسناد تد ريجبيا لالهـميته و لصيانة

 الحـد يث يرد على صاحبه إن هـو أخطـأ فيههمعأن هـذا المنـهـع كان موجــودا
 كانوا يرحلون لطـلب الحـديث ممن سـععه مسن الرسول هـلى اللك عليه وســـــلم


يقول اللدكتور هصمد هصطنيى الأُعظمى : "إن الإسـنا د كان موجود أ عَبل وتوع هـذه الفتنةهلأن الناسكانوا يحتا جون إليه كثيرا ، وماكاتوا يد ققون في الموضوع ، وكان الألا هو هتروكا للراوى نفسه إذا أَيحب أن يسـنـــد




ويقول د / أكرم ضياء اللعـمرى : " ذهب اللاحـثون إلىيأنيالإسـنالد بدأ عـقب تيام الفتنة هسـتند ين إلى تول ابن سـيرين ، وقد بـدأ الا هعتمـــــام



 ونحن لا نتقق هع ما ذكره د / أكرم اللعبرى من أن الباحثين ذهيوا إلىى أن هـد ه بـدا اية الإسناد ، لأن هـنا
 ومع ذد للـ فنتحن لا ندّ رى من هـم هـؤلا †

 حـاصر كله واستتشـهد ابن اللزبير بـعد اللحصـار وهـذ ه ألفتتنة لم تككن لهــــــــا


دراسات ثفى اللحد يثـ اللنبوى ( صنهو
(ra/A) (

وإبعاد المسلمين عن دينهم،حيث إن عبد الثله بن الزبير قام بهـذه اللحركـة

 الحال مع موا فققة بـعض الصحابة له،فلو كانت حركته مخالفة للشرع لتركه أصحابه وا بتعدوا عنه وانحا زوا إلى اللدولة الأهوية وبالنظر لصلاح ابن الزبّير فهو من خيار الصحابة وممن عد لـهم الله -ورسوله،فكيف يتسـنى له تفرثة المسلمين وإشدد أث الننزاع بينهـم وتد حـد ثت حركة عبد الله بن التزبّير فى أوإخر القرن الأول الـــــذى - كثر فيه الفنرق
 فتنة في ذاتها ، بل كان انححرافا شـخصيا من تبل بـعض الــلفاء ، وهــذا









 . لهـذا الأمر

أفـف إلى هـذا أن الفتنتين المذكورتين لم تكونا مشههورتـــــين
 ألسنتهـ؟؛لأنهـم تاصـرون عن فهـ اللغـة العـربية ، فكيف لنا أن نقبـــل
 بينوا لنا زيا دة الا متمطام بالإسناد فیى بـداية أول فتنة وتعت فیى تاريــيخ الإسلام، وكان لهـا طابع استهـدأـ الـحد يث النبوى بالمكر والكيد .

فبالمتارنة بين اللتنتين السابقتين الوأقعتين فى العقد الرابـعع



يتول " شا شا
" إن الفتتنة التى بدأْت بمقتل الوليد بن يزيد ( (Y7 هـ ) علـى مقربة من نهـاية الدولة الأموية كانت تاريخأ مصطلحا عليه لاعتباره نهاية الأ"ام الجميلة القد يمة نى العصر التتى كانت سنة النبى صلى الله عليهوسلم
 أن نسبة هـا اللكلام إلى أهن سيرين غير صحيع والأثر موضوع،وعلى كلحال فليس هـناك ما يدعو إلى أن نقبل أن بـدأية الإسناد تسبق: وجوده ها بد اية القرن الثانى ". (r)
شاخت جوزيف ( Schacht, J. )
 -جامعتى برسـلاو وليبزنت

 أكسفورد ، وأستاذا للأحداث الـعلمية فى جا معة الجـزائر
 - المجمع الــلـى الـعربى بد مشت الـد
 من آثاره : " أَصـول الفته الإسـلا می " .
 انظر : المستشـرقون ( )
والمستشـرتون (ص rA) •

$$
(09)
$$

" يعقول "
"



(r)
يتول " " "
"





(Horovitz, J.) (1)

أسـتا


شم أتتعل - ششهر أسـا تذ تشها



(Watt, M.) $\quad$ ( H (V)



ع عوالمل انتششار الإسـلا م
 - (r)

بعدد أن نظـرت إلى شبهات السستشرقين البتى سبي ذكرمـا رأيت
أنها مختلفة فى تحد يد زمن الاهتيام بالإسناد والسئال عننه،وهــذ الالا ختلاف (1) (إجعإلى قول ابن سيرين " فلط وتعـت الفتنة " الا

 ( )
 يكن لهـها تأثير على الحد يث النبوى، لأن الأولى تختص بالحكم،والأخرى اتختص . بالسـلوك الششخصى الذى كان يعيشه ذلك الـحليفة
إضا فة إلى أنهـها لو كانتا مؤثرتين على الحد يث اللنبوى لاشتهـــــــر
 ولم يثبت أن وضع أحاديث لهـاتين الفتنتين أبدا .


فمثلا:المستشرقُ روبسون رد أستعـمطل هـذه اللفظة إشـارة إلى فتنة
 (r). الفتتة

وهـذا يد ل على قصر فهـم المستشرق حيث إن الإ هام ابن سيريـــن


Fobson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p.21-22.(r) Schacht, J.: The Origins, p. 136-137.


ابن الزبير لتحدث بغـير المتكلهوهذا يدلنا على أن السؤال عن الإسناد
 إلى تول ابن سيرين ( تالوا سموأ لنا رجالكم )، نهـو يقصد بكلاهي هـــا









 لا غير ". (1)






$$
\begin{align*}
& \text { تاريخ الطبرى (r/r/r ) } \tag{1}
\end{align*}
$$

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

فهـذه الأنوال الوارددة عن بـعض المستشرقين حول الفتنة الـــــــتى
أُطلقهـا ابن سـيرين حول الاهـنَّمام بالإسناد والسؤال عنه خـلأ، لأنهـا قائمة على المجاز زعة وءدم فهـم اللغـة الـعربية، حيث إن هــــا الا هتمام بالإسنـــاد لابد لنا على أن الصحابة والتابعـين لم يستعملوا الإسناد في اللحديـــ

 حدثنى " وغيرها . فبعض المستشـرقين تجاهـلوا هـذا الأمر،وأرا دوا أن يشككوا المسلـيين فى استعـطال الصحابة للإسناد أو الاههتمام بهءوذ لك راجعع إلى لفظة واحددة وهـى لفظة النتنة التىى أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم،كما سبــق



يقول د / هحمد الأعظُّى : " وإذاكان للمره أن يفسر الأُحـداث تبعا لهـوى فیى التنسضاربا بكا نة اللحقائق التاريخية عرض الـحائـلـ هيمكـن

 ومعـاوية رضى !الله عنهم ما رواه طـوس:" "فجعـل بشير يحدثه نقا ل له ابن عباس : عد لحدديث كذا وكذا أهـا دله ثم هددثه ، نقال ل له : عد لـدد يث كذا وكذا فعاد له نقال له : ما أد رى أعرفت هدد يثى كله وأنكرت هـذا أم

أنكرت حدد يثى .كله وعرفت هـذا ؟
دراسـات فى الحديث النبوى (م هو ب) .

فقال له ابن عباس : " إنا كنا نحـد شعن رسول الله صلى اللــــــهـ


ثم جاء عصر الكتابعـين ,أتبامهه فتشدد د و! فى الإسناد والسئوال عنه
والالتتزام به، ويد ل ذلك ها رواه أبن عبد البر عن الشعـبى عن الربيع بــــن خثيم أنه تال : . . . الحـديث .
قال ل الشعبـى شول هـذا اللحد يث أنقلت للربيع بن خيثم من حـدثلب
 من حدثك بـهـذا الحدديث \& نقال : عبدالرحمن بن أبىى ليلى فقلت من حدثل قال : أبو أيوب الأنصارى ماشب رسول الله صلى الله عليه وسلم!


 الاهتماموالعـناية أصبح الإسناد أُرأ بدهيا عند العامة والثـاصة كما أن بيتض النقاد كانوا يرسـلون اللحد يث لأنهـهم على جانب كبير من الــلم بالإسنا د، وكانوا يؤدونه وتت الطلب واستعـلوا الإرسال اختطارا للطالب " روى عن حمطاد بن سـلمة أنه ثال : " كنا نأتى قتا دة فيقول بلغنـا عن النبكىدلىالله عليه وسدلم وبلغـنا عن على،ولا يكا د يسـند، فلمـا قدم هسماد بـن أبىى سليمان البصرى جعـل يقول : حـدثنـا إبراهـيم وفلان وفلان نبلغ قتـادة ذلــــــــــكـ، فجعل يقول سألت هـرفا ، سألت سععيد بن الـسسيب ، وحدثنا أنـس ابين مالك فأخبر بالإسناد ولم يكونوا يسألونه عن السنـد


(Y) (Yبقات أبن سـعد القسم الثانى
( $)$ ( $(Y / Y$ ( $)$ ( $)$ (

وخلاصة القول :
إن الاعتتطام بالإسناد والسـؤال عـنه زاد بـعـد فتنة عثمأ وعـــــلـى
ومعـاوية رضي الله ينهـمَحيث بدأ الوضع والا فتتراء هلى رسول !الله صلى الله
 أبى مأيكة حول قضاء على وموقفه من بشير الeعدوى . (1) وحيث إن بعـض الصحابة كانوا فى تلك الفتُرة يعيشون فى أُغلب الا" على الرسول هلى الله عليه وسلم،لأن الصحابة كانوا لهـم بالمرصاد . إضاهة إلى أن المـراد بالفتنة الواردة في كلام أبن سيرين قد انتلطت على بعض المستشرقين، فلم يفرقوا بين السابقة واللاحتة، عـــــد
 يوءخره نصف ترن والْبعض الآخر يؤخره قرن ونصف تبـا لقـــــــــــر فهـهـم للغـة العـربية أوغيره من الأسباب
ومن هـذا كله أثول إن الاهمتمام بالأسانيد والسيؤال عنهـا زادبعـد
استشتهـاد عثمان رضى الله عنهواواشـتـد بعـد فتنة على ومعـاوية عند مــــا
 - الكرام لمن حددشهـم:سـمو! لنا رجالكم

# الفــــلـ الثــانى <br>  <br>  


الستشرقين الموجهة إلى نقاد الحد يث الان


- ومناڤشتهـ
 ,

 مسوتن النتا بیعين هسن الإ ســــنا

(IY)

JJII

المؤجهة




- من



* 
- 3
- 

, د



 د ميمة والتّى لم تكن فيهج





وهـذه اللعناصر التتى سـردتها آنفا ليست كل جهـد ألمـد ثين،ولكن بعـض من كل،وسوفـ ألمطى لكل عتصر شرحا موجزا معـززا لهـا بأد لة تثبت - عن نتاد اللحديث ويلما ئه

 وحفظهها، وتد أخذ التابعون من نقاد الحديث يحرصون أشـد الحـرصغــلـى رواية اللحد يت متبعين فى ذلك هنهـع الصحابة اللذي ساروا عليه منتثبـــت واحتياط وتد تيت حول إسناد الـدد يث
كما إمتموا بنتد الرجالل لكى يقو! الإسـناد من الوضعوالكـــــذب،
ليصلوا بذلك إلى الصحيح المنقول عن الرستول صلى الله عليه وسدلم ، لأن الإسنا د هـو الوسيلة للوصول إلى متـرفة الحد يت والعـمل بهةولا يمكـــــــن
معـرفة الصحيح من السـقيم إلا بالنظر إليه وإلىى المتن غلى حدد سواء .


تثبت عنهـهثويظلهـر ذلك لكى العـناصـر التألية :

لقد حغلت كتب الرجال ومصطلـع الحـد يث بأثقوال الـعلمهاء هــــون
الإسنـاد وتتبعهـم له حتىى حفظو, الإسناد والمتن لكي لا يدخـل نيه مسن ليس أهلا لذ لك، وقد بد أ التابعـون ذلـه منذ عصر هغـار الصحابة،ويدلنـا

علىتحرصهـم فی ذ لله
سـورة الحجر آية (7) •

 صـلى والله





 قال :



 (§) "




* (01/1) (1) * (7 ©) (T)
- (
(T1/1) ( $)$ ( 1 (
 الناس وتركوا أصد ق الناس ، قال يزيدد : فما أتى عليه تليل حتىىرأيت



قال أبو زبد النحـوى : " أثينا شعبة يوم هـلـر نقال : ليس هـذأ يــوم


بمنهج ألصحابة في التثبت والتد تيق فى الرواة؛ ويد لنـا على هـذا ما قاله الإمام مسـلم عن نتاد الحدديث حولا الرواة وكثـف معـأيبهـم ". وإنمــــــ

 بتحليل أو تحريم •. . "الخ • ويقول : " فإذا كان المراوى ليــس بمعد ن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية شنه من قد عرثه ولم يبين ما
 إذ لا يؤمن على بعشن من سمع تلك الأخبا ر أن يستعـملمها ويستــمل بـتغهـا ،
 الثقات وأهـل القناءة أككر هن أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا متنع" . (r) ومن هـذه الآثار رأيت أن الإسناد قد أخـذ حظه من الـعـنايـــــة
 يبين نسب ما يروى،لذا شبد الإسناد بالبيت بلا سلم أو بلا ستفـ ولا دعأكـم
 انظر الكفاية (ص (ع) •
 تاريخ الثثقات للعجبلى ( (r



لقد كان السؤأل عن الإسناد منذ عصر صغار الصحـابة وذ لك حينما وتعت الفتنة، ويّدل على هـذا ها ذكره هحهد بن سيرين " لم يكونوا يسألون (r) عن الإسـناد فلما وتعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم " . ثم طبق التابـعون هـذا ألمنهج حيثكانوا لا يقبلون حديثا إلا بــد ها يسألون عن الراوى وعمن أحـذ ويدلنا على ذلك


 (r) . وتال عبد الرحمن بن مهـدى : سألت شعبة وابن المبار رك وسنيـان
 ولهــذا فإن التابعـيين قد آتقنوا الإسمناد وبرزوا ثيه كما برزوا فــــــي
 حاله يقول ابن عبد البر : " تهعكذا امراسيل الثقات إذا سئلوا ألحالوا على (0). الثقات




- انظر ( ) ( )
(

$$
(V r)
$$







 هسر للنا هـن ا الألمر الإهام سفيان اللثورى حيث قال : "إنـي لأروى الحـد يـث

 جـ ا اهـتمامهـم بالإسـناد الـعالي


 (r) , "

 (६) , "

وقال أبن الصدلاح : "الـعـلو يبـعد الإسنا د من الخـلـل لأن كـــلـ



- (|YY-|Y|/Y) (Y)


 كا أن العلمطاء قد شبهوا الإسناد النازل بالقرحة فى الوجهه ، فهن


 . النا زل إنا توفرت نيه الeعد الة والكُبط

 الـعـالى " .
 منهجهجه حول الإسناد المعالين والنازل للحدد يث الشريغ . د

لقد ذكر الله سبحانه وتعـالى فى القرآن الكريم ها يستدیي الرحـلة
 ( $\varepsilon)$ الـدين ولينذ روا ثومهـم إذ أ رجعوا إليهم لـعلهـم يحذ رون ) • كا أن بعشض الصحابة تد رحلوا إلى هصر والشام لططلب الرواية من
 للحـد يث أو الكلمة،بل ربما لحـرف واحـد وتد أخبرنا سعيد بـن المســـــيب


$$
\begin{align*}
& \text { سورة التوبة آية (Irr) } \tag{r}
\end{align*}
$$

هن سببـ رحلته حيث يقول : " إن كنت لأسسير فى طـلب المدد يث ســـــــيرة


ولا شكك أن للرحلات الـعلمية فوأئد كثيرة قلدا يخصل عليهـا المحدث
فى بلده،ومن تلك التُواتَد زيادة الشُيون أو لقيا هـم والأخذ عنهـم والمذ اكرة

 مهد ثـى أهـل خـراسان فی جماعة منهـ " .
 وييد ل كذ لك على, تُيمة الرحلة وألبحثعن، الإسـناد ورجاله مإرواه
 ابن عطاء عن عقبة بن عا مر عن النبي صلى اللله عليه وسلم " الحـد يت ".
 أبو إسحاق سمعـت عبدالله بن عطا؛ . قال شـعبة : عبداللله سمععقبـة ابن عامر ؟ فقال أبو إسـحاق اسكت فتأل شــبة:لا أسكت ، وكان هسعـر

 من رواه § كأجابِعقبة بن عابر، فاستحلغه شـعبة هـل سـمعت منه قال : لا • حـدثنى سـعد بن إبراهيم غفغّى شعبة إلمى المد ينة حيثلقـى هـــاك سـعد بن إبراهيم فسأله نأجاب من عندكم خرج خدـثنى زياد بنـمخرق


فانتحد ر شعببة إلـى البصرة غلقى زياد بن محراق وثمو شاحب الللون وســــخ



 الواحد حتى كان ألحدهـم يعانى هن اللحد يث الواحدد كما مر معـنا هنشـعبة وهكذ! غيره
 ويظهـر هـذأ فا ذكرناه عن اهـتمأ مهـم بههوليس هـد فهتم فی هـذا الجهــد إلا يقول


هـ - اهتتطمهم بتاربخ الرواة :

لقد اهتم المحدثون بالتاريخ عندما استعـمل الرو!ة الكذب لكـى
 (r) استعمل الرواة الكذ ب استععملنا لهم التاربخ ويتول حفص بن غياث : " إذا اتـرمتم الشيخ فحـاسبوه بالسـنين"
يعنیى احسبو! ستنه وسن من كتب عنه " . ( ع )

(r) انظر الكفاية (م r
انظـر الكفاية (ص 191).
 المحدثين عن ذلك ظههر كذ بهءويدل علي هـذا ها رواه عفـير بن معـدأن
 المسجدد فجـعل يتول : حد ثنا شيخكم الصالّح فلمطا اُكثر قلت لك!من شيخنا الصالح ؟ سـهه لنا نعـرنه قال : فقال خالد بن معـدان تلتت له فى أى سنة لقيته ؟ قال : لتيته سنة ثهان ومئة . تلت فأين لقيته ؟ قال : لقيته فى غزاة آرمينية تال : نتلت : التق اللله ياشيخ ولا تكذب ولا ن
 (1) (1 (1) .

نهـذه الآثار تد لنا على عناية المحدثين ونقاده بالبحث عن الـرواة
لكى يتحاشوا نیى الإسـناد الـحلل والوضع فى الحـديث نإنا لم يــرثوا جال ل الرواة أستعـملوا معههم طريقا آخر ليتبين حاله وهـو التاريخ . وهـنا منهـج آخر للمحدثين نى الحفأطـعلى الحدديث الثـريف من

الكذ ب

حظى به من اهتطام كبير فتد التزمتت به كتب الددديث التنى دونت متذ النصف


 (ت (ته ) وقد كونت هـذه المسانيد مادة أساسية اعتمدتهبا الكتــب المد ونة بعـد هـاوالتى ظـهـرت فى العتصور اللاحعة والتنى وجد نافيها التنزا مــا دقيقا ومنهجا ثابتا لذكر الأسانيد التامة هما يلقى ضؤا على الموارد الــتى . استقت هنـيا

لقد تحـدثت فی الفضـل السابتق عن الإسنا د فی عهـد الرســــــــول صلى الله عليه وسدلم والشبهـات التتى زعمها المستشرقون حول نشأة الإسـنـا د
 الحـد يث فمن ذلك •
يقول كاتياني :" أتدم من تام بـجميع الأحاد يث ومتوعروة (ت ع 9 ) (1) . " الا تستعمل الأسانيد ولا يذكر المصد ر لكلا مه غير القترآن (r).
يقول " اشبرنجبـر


( (1) حوليات لكايتانیى (1)
(Sprenger, A.) ( (Aqr-|A|r) (
ولد فى التيرول ، وتعـلم فى أنسبروك وفيينا وباريس, ، ورحـل إلـى الـى




 (IAOY)


 انظُر : الـستشرقون (YY^- TYY/r)

> يقول روبسـون :
" إننا نعـلم أن ابن إسـحاق فى النصفـ الأول من القرن الثــــنى
 لا بد كانوا أتل اهتما ما بالأسا نيد منه لكنه لا يمح أن نقول إن الإنســـنـاد

 الا'سا نيد راجعع إلى القد مكا يدعيه الناس" (1 (1) يقول كا تيانی :
" "إن عروة بن الزبير من أُوائل الششخميات الذين جمعوا الروايــات
 يقول تشارلزجي آدالمر (r آنى مقالته :





 الروايات تد تكون صحيحة وربـا كانت فى الواقعغير صحيحة لأنه منالـمتمل

 Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p.20. (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) ( } \\
& \text { • لم ألـف على ترجمته (r) (r) }
\end{aligned}
$$

 －＂

笛緘亳
 （黄）＂努我

药回



 النـلانة ،صعود ها وأنحدا ارهـا وستوطهـا ． －دولة الممال ليك فیى مصـر


$$
\cdot(\varepsilon \cdot \circ-\varepsilon \cdot \varepsilon)
$$

Muir，S．W．：Life of Muhamad，
" "إذا كانت سـلسلة الإسناد متصلة وكان كل غرد من أثراده فـــى
(r) اعتبارهـم عد د فحينئذ قبلوا الحديث وصار شرعية واجبة
ويقول كاتيانیى :
" "إن الأصحاب مثل التابِعين ومن بعده هـم من رواة الحد يث ليسوا
بريئين من الكذ ب " . (r (
يقول شا خت :
" إن هـناك كثيرا من الهساوى" الأصلية فى الحـد يثأى أننصف
 '
(Coulson, N.J. ) كولسـون

واحد من أكبر المستشـرتين الإنجليز المعاصرين المـتـيين بدراسة
 المشهور شاخت وقد زار بـعـن البلاد الإسـاملا مية ، ؤهمل أستا ذا 1
زائرا بإحدى الجامعات النجبيرية .
من آثاره : " كتاب الميراث " و " فى تاريخ التشريع الإسـلا مى"
انظر : متد مة كتاب غيى تاربخ المتشريع الإسدلامى (م

Coulson, N.J.: European Cmiticism of Hadith Li terature.

Schacht, J.: The Origins of Mohamadan Jurisprudence, p .126.
(1)

ويتول غيــوم :
" حتى البحارى كان يقنعأن يحدد بحثه فیى نقل سلسلة أنسـاب
الرواة فى الإسناد هنغـلا ذلك تلى نقد المتن ونقد أحورال حـياة الـرواة فأى

خلاصة شبهات المستشـرقين حول علماء الحـديث :


(r)
-

) - r ( - ع
(Guillaume, A.) (19Tr-1A人N) (1)


 ببيروت وفى جا معـة إستانيول ، وعضو في في مجا مع منـئها المجمع العـلمى الـعـربى فی د دشق والمجمع المـراقى
من آثاره : " مد خل إلـي علم الحـديث" والتثـريع الإسلامى "و
الإسِلام " .


$$
\cdot(r \cdot \infty)
$$

Guillaume, A.: The Tradition of Islam, p.17.
Robson, J.: The Isnad, p. 18
Muir, S.V.: Iife of Munammad,
Schacht, J.: The Origins, p. 136.
Guillaume, A.: The Tradition of Islam, p.17.
Coulson, N.J.: European Criticism, p. Muir, S.W.: Life of Muhammad, p.

الشبهة الأولى : اتهام الْمحدثين بالكذب :
لقد أُخطاً المسستشرثون فى زيمهـم هـذا بناء علىى أن المهددثين قد
د رسوا الروواة كلهـم وبينوا الخـعيف: من القوى والثقة من المجروح،وألفــو! فى ذ لك الكتب التى توضح ذلك وأفردوا لـهم علما يسمى " بعـلم المرجال "؛

 شـيء لا يوافق الححقيقة ، وهـا هـم عـلماء النتد يوضحون لنا أُنهـم لايأخـذ ون
 مارواه الإمام مالك بن أنس حيث قال : " "إن هـدا اللعـلم دين مانتطروا همن
 صلى الله عليه وسدلم وأشار إلى هسـجـد رسول الله صلىى الله عليه وسدلم فمـــ


 ويقول الأعشض : كان هـذا العـلم عند أتوام كان أحدهمـ لأن يخـر من السماء أحبب إليه من أن يزيد واوا أو ألفا أو دالا ".
 القاسم وسألته عن أشياء نقلت: أكتبها P C ال
 (r) . " لم آت
 - ( اYA ( (r) انظر المـدث الفاهل (ص (r )

## 

 بـل
 المصصنوهة (1)."



 (r)." 1 gl g g


(§) وتعـيينهـثم يوما لاغتياب اللناس حتى بينوا الكذ الب من غيره


 اللحـد يث بالعـرات كان يجــئ إلمى الوجـل فيقول:لا تحـد ثوالا الستعـد يسـت (a) ." عليك البدلطان

كها أن الإمهام اللثورى كان نـ شـد يدا على الكذ اببينه يقول البن صيينــ

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { ( ) ( } \mid \text { ( } \\
& \text { - (1) ( ) ( ) } \\
& \text { • (r/1) (0) }
\end{aligned}
$$

:" ما رأيت رجلا أصصثق وجها نى ذات الله من سـثيان الثورى رحمه الله "! ! وكان بعضن المحد ثين لا يتحملون كذ ب صـوِلاء غيضربونهـم ويهــد د ونهـم

 (r). (r الحـارث بالشر فذه هب

المستشـرقين با تهـا مهم المحد ثين بالكذ بـهحيث لم يفرقوا بين الثقــــــــات الضـتناء فيعطوا لكل شخحص حته
 ها كان عليه أُئة الحـديث فى هـذا العصر من بصيرة نتاّده ومعـرنة تا مـة بالسنة ومتونها ,أسا نبد هـا،فتراهـم غريلوا اللرواة وأقهـوا كثيرا منهـم عن هطـيرة السنة والتتتع بشرف روايتها ، ككا ميزوا الأحـاديث، فحديثعلبوا صصته وعملوا به، وحد يث علموا كذ به فتركوه،وحد يث تبين لـهـم ضـعيغة فلم يعتمـد وا
 تراهم يأمرون بحمل جميع ما يسمعونه لينتقوا منه الصحيح حتى أصبحــــــــــأ بحق صيا رنة الحـديث ونقاد الأسانيد ". (T (T)




القاطـعـة على أن المحد ثين لم يفترووا أبدا بـعـامل اتصال النزمن لحيـــــــة الكرواة بل جعـلوا العـمدة اتصال السند أهرا أد ق من ذلكهوهمو تحقق الللقاء


فهـذه الآثار والأقوال اللوار ددة عن علماء الحدديث ونقاده كفيلة برد


 - صلى اللكه عليه وسلم
الشبهـة الثانبية : تجريح البجـارى وكتابه :

الحـد يث الذ ين نقدوا الرواة والذين حـاولوا تنتية الحـديث الصصيح مــــن الضععيفدوأخرج لنا كتابا مختصرا من أحاد يث رسول الله صلى اللمعليهوسلم

 الا" "مور تدلنا على عظم المنه-ج الذى التبعه الإمأم البشـأرى فى كتابت جا معه

 اللحـد يثكوممن شـهـد بذ لله بعضن نقاد الحـديثكابن المد ينمى وابن حنـبــل والبن معين وعلى صحة كتابه " . (r)

وقد اقتدى به أصحاب الكتب الخـسـة فى تأليفهـم لكتبهـم كما ظههر ذ لك فى الـعصور اللاحتة بعدده
 أن أسأنيده أكمل وأجل،وذ للك بناء على ثلاثة أمور :

$$
1
$$

(1) -
r بـ سلامتها من العـلل القادحــة . (1)

يقول الحاكم:" محمد بن بإسماعيل إمامهفإنه الذى ألف الأهـولوبين

 موثوق بهها ،فهـم بهـذا ألزعم يريد ون إسقاطـ البجارى من منزلته العـاليــــــــة ، لا'نهـم يعـرفون جيدا أن إسقاطه يؤدى ذلك إلى تشكيك المسلمين فیىتابه والأحاد يث الواردة فيهاثم يتعدى ذلك إلى منزلة الرسـول صلى اللهعليهوسلم

ثم إلى الدين كله

الـخاصة التتى يحاولون من خـلالها الممـاس من عدولنا ليصلوا بذ للك إلــى الأحاديث النبوية ويشككون فيهـالكن الله تد حفظ. لنا هـذا الدين عــــلى

 , الطلالابغوهذه مفخرة للإمام البخـارى رضى الله عنه وأرضاه .

$$
\begin{align*}
& \text { وما بعـد هـا } \tag{r}
\end{align*}
$$




باللeا،وتد ظلهـر لنا اهتتطهه فيها سـبق ذكره حول !الإسناد فى عصر الصحـا بة


 (1) (الصحيحة وأصع الآسـانيد






 تصـحيع اللحد يـث وتضـعـيفه





 - ( 0 ( ) (


 ها هـو
 المروإيات فیى آلى د راسـة علميه نعـلمها ، ولقد تثبت المـتـد ثون فى روأيــــــــة
 " من كذبعبلى هتعـمدا فليتبوأ متعـده من النار " . (1)

كما أن لهـم ميزانا يرزنون به الموواة ومن ثم يقبلون المروا ية آو يرد وتشهـا،



 - المتآمرين عليه من أهـل الآهـؤاء وغيرثم

 ليعـرفوا بذ لله المسسلك الذ ى صـروا عليه ني أخـذ اللحـد يث أو رده . ولكن بالنظر إلىي جههود المحصد ثين نرى الد تة في أخـذ الأخبا رأو




$$
\begin{aligned}
& \text { نقد شبهة السستشرقين المتعلقة بالجـزءالأُعلىمن }
\end{aligned}
$$

الـيحـت الثـنـنى
نتد شبهـة المستشرقين المتــلتة بالجبزء الأعلى منالإسـنا د

ذكرت فيطا سبق شبهـات المستشرقين تجاه السنـد من شيث نشـأته
وفى هـذا المبحث سأذكر بعفض شبهـاتهـم المتعلقة بالجزع الأعلى منالإسناد

$$
1 \text { - يتول شبرنجر : }
$$

" إن أُسانيد عروة بن الزبير (ت ات ه ) مختلفة ألصقها به الدصنفون المتأخرون ". (1)
: يقول شاخت

 كثيرا لا تجد أتل اعتناء ، وأتي حـزب يريد نسبة آرائه إلىى المتقد مين

ي بقول. وريبسون :
 المدلول الد قيق لتلك الأسانيد،وهو أن الـجـزء الأسنـل من الأسانيانيد صحيح بينطا الججزء الأعلى الموصل إلى النبيى صلى اللهه عليه وســــلـم خيالى وزاءف ".

Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p. 19.
 Schacht, The Origins, p. 163. (Ar/1)
(r) ( Robson, 3. : Muslim Tradition, p. 98.


 شبهـاتهـم المزاعم التالية :

 (r)
أهمواؤهم • (
(r ( r
منا تشـــــة الشبهـــات :

الإسناد ) :
هـذا الزععم خطأ ولا نسلم به بناء على أن علـاء الحـد يث ونتاده قد
بذ لوا جههود هـم نى العـنـاية بالإسناد كله هنذ عصر الصحابة حتى عصــــــر

 أنهـم قعـد وا التقواءد ووضعـوا الشـروط بسبب انتشار الوضع فی عصرهـم .

Robson, J.: The Isnad in Muslim Tradition, p. 19.

Schacht, J.: The Origins, p.163.

والذى يد ل على أن المحدثين اهتموا! بالإسناد وفتشوا عنه بتتبـع


 تال : هن تال لا إله إلغ الله وحده لا شـريك له ... " الخ قال الشعـبىى ، نقلت للربيع بن خثيم:من شد ثك بهـذا الحـديث8 نقال عمرو بن هيمون الأزدى ، ثلقيت عمرو به ميمون فقلت من حـد ثلك بهــذا؟
 حدثك * * المبارك: يا أبا عبدالرحمن !لحديثالذى جاء إن من البر بعد البر أ ن
 إسحات عمن هـذا § تلت له هـذا حـديث ثـهـاب بن خراش هُقال: ثئقة . همن ؟ قلت : عن الحجأج بن دينار ثال : ثقة . عمن ؟ تلت : تـال رسولالله صلى الله عليه وسدلم . قال يا أبا إسحات بإن بين الحـجاج بن د ينار وبين النبيى صلى اللله عليه وسلم منـاور ينعطع فيها أُعنا ق الجطـي ولكن
 *


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) } \\
& \text { • ( } 9 \text { - }-\lambda \wedge / 1 \text { ( } 1 \text { ( }) \\
& \text { • (r) (r) }
\end{aligned}
$$




 يتول محمد عباج الحطيب:" ولم يكن التابـعـون وأتباعهـت أتــــــل اهتـطاط من الصحابة بالا حتياط لتبول الحدديث وكانوا يتثبتون من الراوىبكل
 اللحديث الشريف ليد ركا تماما جهـود التأبعين وأنتالمهم تلك الجههود التتى (1) بذ لوها لنقل الستة إلى خلفهم "




 جـلسنا إليه فتلنا له الذى ذكرت عن ابـن عمر من أُخبرك به (r) (r) ابنه سالم

كما أن العلـلماء كانوا يسألون الإسناد من شيوغـهم حتّى يعـرنــــــوا

 أباك بدلا من ثابت لأن الأول ضـعيغ والثا نى ثتة ". - (1) السنة قبل التدوين (1)





 انتهمهـم المستشرقون فيه باختلاق الجزء الأُعلى، مع أن المستشرقين لم يصرحوا
 د خـل في هـذا اللزعم الثيثقات . والضـعـاء،

 على, الله تعالـي
وقد روى أبن أبىى حكيمعن الزهـرى : " "أنه كان مند إسـحأق بـــن



 أُدرابيى فقال كيف أصبح الشيخ يرحـه اللل \& تال سفيان بشير والحمددلله قال هاتقول فى امرأة من الحاج حاضت قبل أن تتـوف بالبيت . . الخ ثم قال له : هـل من بلاغ قال نعـم . هـدثنیعبد الرحمن بن الثقاسم عــن
 البلاغ والله الك بالرشاد " (r)
(90)

غكل هـذه الآثار أيضا تد ل أن المحـد شين لم يكونوا يختـلقــــــــــون
الإسـتا د كما يزعمسون هبل كانيا يطلبون من الرأوى أن يسند لـهـم الدد يـــث
الذ
الشبههة الثـانية : ( يقولون بأن المحدثين بختارون الثـخخصيـات
ثىى السـتد حسب فا تميل إليه أهـواؤهـم ) .

إلى هته-ج المحددثين يتبين لنا أنههـم وضعـوا شـروطا يمكن من خلالها تبـول ذ الك السند أو عدم تيولة ، لأن الئراوى يعـرض على تلك النشروطـ والتيى من أهـمهـ الـعـد الك والضبطل وها يتبعسها من شدورل فرعية ، فإذا كان ثقة تبلت
. روا يته وإلذا انخـرم نشروتا من الششروطل ردت روايتث
وهـدذه بععض الآلار الموأردة ثن نقاد الحـد يث تبعـد هـذه التتهـمة

فی الأزرن .كما أن الملا عكة حراس السـماء، فمنها :


 يكذ بعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم " . (1) الـلم وتيل لشعـبة بن الحـجاج هتى بترك هـد يث الرجل


 - ( $1 / 1 /$ (1)


( 81 )

فبالنظـر إلى هــذه الآثار ألتى روِاهـا اللنقاد حـول المروأة تد لنا على

 أُعظم هن ألن يجـح العـالم أباه أوغيره 8 كلا إن موقف اللنقاد من الإسـناد واضح لا غموض فيه ولا لبسووأهتما مهـم
 يقول الشعبيى : "والله لو أُصـبت تسـعا وتسعـين مرة وأخـلــــأت (1) مرة لــدوا على تلك الموأـدة "


 إذ"ا فهـذه الآثار والأنوال عن نقاد الـحد يث وءلمائه التنى تخـالف
 هـى ترد عليهـم وتبين موقفهم من الإسناد , الحتياطهم حـوله دون الختيار


 ملى أنه لا اختتيارللمرء فى شـتصيات السند ، لأنه إنما يروبه كمـا

| المحـد ثين "

- ( $\vee \gamma / 1$ ) (1)
- ( $1 / 1$ ) ( 1 ( $)$
- (r) (r)

دون الأعلىى من الإسـناد ) :

ردا على هـذ ه الشـيهـة إضافة إلى أن اللكحدشين لم يتسموا الإسـناد إلى جـز"

 أو آخرة - حكموا شليه بالضعـف أو بالوضع دون النظطر إلى الـبزء الأتلبــــى







 بالإحالة إليه ".



$$
\begin{aligned}
& \text { ويقولون بأن الـجزء الأسُنل أصح من الـجـز الأعلى • } \\
& \text { •ويتولون بأن الإسنا مختاد }
\end{aligned}
$$





ولكن مي هـذا فإِن الإسناد يكون هحيـا أو ضعيفا بناء على عرضه


 (1) ." يلا يكون شاذا ولا معـلولا

-الثرووط للسند كله
يقول محمد عـباه المخطيب : " وهكذا بين جهابذة هـذا العـلم
 والمتروك وتكا مل علم الجرح والتتعد يل وألعت مصنغات ضـفمة فى الرواة وأثوال ل

 من السسهل جدا على أصحاببالحدد يث أن يهيزوا الخبيث من المليب فــى (r) كل عصر وقد بنى النقاد حكمهـ فى الروواة على تواءد دتيتة ".
انظر السنة قّبل التدوين ( (


(…)

المبحث الثــــالث
دعوى المسـتشرقين فى اعتبأطية الأسانيد ومنا تشتهــم

يقول كا تيانىي


يقول شا خت :
" إن الإسناد جزء أعتباطى فى الأحـاديث وإنُهـا تمت وتطورت مع
يد الأحززاب التىى كانت تريد أن تتسب نظرياتها إلى أُشخـاص مرموقين مسن
القد ما"

(T). "اعتباطلي
(r)


 بعشي المرواة بسببب أتها مهـم بدعوى التعصب فى وجههة نظرثمم أو بسببب عد م

إمكانية تلقيهـم المعـلومات التى يدعونهـا


- ( 10 / ( ) (

وان
Schacht, d.: The Origins, p. 163.

سستشـرق فرنسى ، من مصررى دائرة المعـارفـا الإسلالا مية ، شـد يــــد

من آثارة : " الإسلام " و "الطائف "


$$
(1 \cdot 1)
$$

ثم يقولول " . . . ومن السههـل تزييف سند اللحـد يث كها يمكن تزييف

 يقول نشار لز

 (Y) ا
(r)

يقول فيحيـــــل
" اتخذذ قصدة المعـراج فى خلال لترنين من اللزمان صورا متعـد دة
وزودت كل رواية هنها بأسبانيد تضفـسى عليهـا صفة الصحة الششرعية حـستى
 (o)

يتول مرجوليوت
" إن الرسسول صلى الله عليه وسلم لم يترك أمراولا حككا هاءد الق القرآن.
Bernard Iewis : The Arabs in History, p. 38.
انتطر حجية الأحاد يـث ، هتالة من مكتبة جون ريلاند ، ترجـة ألساهة

- ( C (

(Margoliouth) (|q£.-|A0A) س.د (0)




. الآلما نية ؤيرهيا
 انظر: الـسـتشرقون (Yq-YY/Y)

أما الحدديث جاء من الأحيان بعـد القرن الأؤل ليعطى مستنـــدا

يقول م.م. دورىی فَيكتا به تاريخ الإسلام



 ويتول كولسون :
" والاتجاه الثانى للفترة الباكرة فى النظلر الفتهـى إنما يتهثلفى التناكيد المتزايد على مئهوم السنة والآثار الثابتة فلتعـزيتز فكرة اتباع المأثور



 محد ودة من بين تلك الشخصيات السابتة الششهود لها بالفـذل والتقـــــي، وبهـنا أمكن رد الآراه اللفتهبة الدتأخرة إلىى الأجيال الأولى للمسلمين مبر . حلقات من الروراة فعـمر على سببل المثال كثيرا ما يرد باعتبا ره المؤسس لسُـنة المد ينة على حين احتل ابن مسعـود مكانة مشابهـة في الكوثة وتد وصل الأهربطبيعتت Margoliouth, P.S.: The Early Development of Mohammedanism,

فى النهـها ية إلى نسبة الرأى الغتهـى إلى النبىى صلىالله عليه وسلم نفسـهـ، وبرغم أن هـنالك تدرا معينا من هـذه الآثار يرجع حقيقـة إلى الأيام الأولّلى للإملام تلك التتى حفظتها الرواية الشفهـية فى التطلبيق التشريعى أيـام
 التاريخية، لقد جددت المطلمع التشريعية والسياسية نى استعـادة التقـاء الا"

 ويتول شـاخت :
" إن الأسان نجد المتصلة متأخرة وضعسها أصحاب المذ اهب اللفتهية
رغبة فى إرجاع آرائهـم إلى الصحابة، واستشـهـد شاخت بأسا نيد مرسلــــــة
 خلاصة شبهـات المستشرقين السابق ذكرهـا :
( ) . ( )

 - د / محمد أحمد سـرأج

معـنى اعتباطية " الختلاق "
-انظر القاموس المحيط مادة عبيلا

لكولسون وتاريخ الإسـلام لـ م.م. دورى .

Schacht, J.: The Origins, p. 163-167.
وتاريخ الإسلامم•م.د.ورى ( مثالة ).

$$
(1+\varepsilon)
$$

U $و^{2}$ (1) (Y) . , ع منا قنتـة شبسها كت اللمستشترتُين :



بالإسنـا د بـد أ منذ عصر اللتبوة




 الضهغـنأ وg وغسقو

 بالا خـتالِ

 - للكو (1) Schacht, J.: The Omigins, p. 163. La, Leg (T)



 - الشيعــة وعيرهـها
 وسندهـا تاركين جههود الصحابة والتابعـين وأثباعهم فی اللحديث وسنـده , مـتسنــ خلف ظطهورهم واضعـين أحكا مهم العقلية فی أذ هـانهـم يقذ فونهـا أنتى شـأؤو! نعم لقد استعـمل بعـف الفرق: الأسانيد الممختلقة نى القرن الثانى وتاومهيا علماء الحدديث ونتا ده، ويد ل على صنيعهـم هـذا ما رواه ألسيوطـى
 (1) .



 أُحمد بن حنبل ويحيىين معـين، تال حـدثنا عبد المرزاق عن قتا دة عن أنـس قال : تال رسـول الله ملى اللله عليه وسـلم : " من تال لا إله إلا اللــــه خـلق الله من كل كلمه طـير . . . " الـحديث المكذوبـ .

回
هـ
回 هـد据等共 ويركاما ．
 ويتول أبو حاتم ：＂دخلت سسجدا نتام بـعد الـلاة شاب غتقال

 قال أبو حاتم هلما فرغ دعوته قلت رأيت أبا خليئة





انظر توضيع الأفكار（

$$
(i \cdot y)
$$

غـهؤلا




علـى







 (T) * *هـهو






- ( $1 r-1 r / r$ ) (1)
 - (الر (r)

$$
(1 \times \lambda)
$$

 عشر نفسا عن حماد بـن سـلمة . فقال : والله لا خـد ثتلك فتال , إنمــا

 سبعـة عشر نفسا وأنت الثtاهن ششر فقال : وما تصنعي بهـذ



 ويظههر كذ الب من قول الإمام مالك عند ما يتبع الألأخذ من أربع فتال : " لا


 (r) (r (
 فينتج من ذلكه تعـد د طرق الحـد يث ، وتد مثل الدكتور محمد الأكثلمسـى (r) بأَهثلة ثكخفى


-نظـر المجروهين (1/1)

الكا

- ( )

المرجع السابت ( )

ويقول صاحب التد ريب " إثه لا يمكن الاتصال بهـؤلاء المرواة الآلن

 المحددثون لقبول حديث رجـل ما فكا ن هستوى غالبا جدا نإذأ كان الـرجـل


 لكذ بهـم نرى أن شبهـة اللسـتشرقين حول اعتباطلية الأسانيد ليس, لهـأأســـاس من الصحة ، حيث إن النتاد تد فرقوا بين الثثأت والضـعـفائو ولو كان اللأمر
 . والضتـفاء

متخصصة فى الحدد يث وعلوهه،بل أُراد وا من وراء ذلك التحريف والتشكيـــــ فيأ خذ ون ما يحتقه لهـ من أى مصد ركان ، سـواء كان من كتــب الأد دب أو كتب الشيعـة أو كتب التاريخ ليفتحوا لهم ثفـرة يستطيعون أن يد خلوا
 علماء الـدد يث ونقاده هن هـذا الأمر ومتابعتهـم للمرواة ود راسة حياتههـم




انتطر تد ريب الراوى ( (
انظطر تنزية الشـريعـة ( (IT/r)

总品





 إذا الأهر اللذى لا يتطرق إليه أن المحد ثين قد اعتنوا بالأسـانيــ
 والاستنـيا طـات !للقتهية ويشيرون إلىى المدد يث إشارة دون إيراد سنده عكس
 جليا ما كان عليه أئهة الحـدد يث فى هـذأ الـعصر من بصـيرة نقاده ومعـرفــــة تا هة بالسنتة ومتوتهـا وأسـا نيد هـا هفترا هـم غربلوا اللرواة وأثتصوا كثيرا هنهـم عسن حظيرة السنة والتمتع بشرف روايتها كما هيزوا الأحما ديثه فـدد يثعلمــــــوا
 يعتعدوا عليه وحد هاوحد يث اشتبه أمره فتوتفوا فيه حتى يظهـر حاله وينكشف أمره،وتراهـم يأمرون بحمل جميع ما يسمعــونه لينتقوا منه الصحيح حتى أُصبحـوا (r) ." بحق صيا رنة اللحديث ونقاد الأسانيد
مناهـع المستشرقين في الد راسات العـربية (1/ • 1) •

الحديث والهحدثون (م •ry)

الششبهة ألكانية : ( اتهام هالك باستـعطاله الأسأنيد المختلةة )




 الا'سانيد هثل سنـد هعـعر بن راشد وغيره



 ووضع أُسا نيد كا ملة لأحاد يث موضوعة همط بينته كتب المصطلكِ وكتب الموضوعات ، يقول محمد عجاج النختليب : " ومن هـنا يتبين لنا أن آكتثر من أرسـلــــــوا








$$
\begin{align*}
& \text { السنة قبل التدو وين (rov) (ron }  \tag{1}\\
& \text { طبقات ابن سعدد (Y/r) } \tag{r}
\end{align*}
$$








 (r) (r) عكنا نزد هم على بابه

الا"سانيد لأخبرنا بذلك نقاد الحـديث .

 - الذى حكم النتاد بصحة أسانيده

فا لمستشرق شا خت حكم على الموطـأ ومؤلنه بالفَعـف الو بالوضع بنـاء على شد م استعـما ل مالك اللأسا نيد، غتوله هـذا هـو الا ختـلاق لأن أُئهة اللدـد يث قد أثبتوا أحاد يث الإ0ام ما للبك فى المووطأ وحكموا على أنهـــا متصدلـــــــة ؛ سـواء من اللـريق التتى روى بهـا الإمام ماكلك أو من طـريق أخرىي،كما أن هـذا الكتاب قد تلقته الأهمة بالتبول .

 (1) " " . .


القصه دون النظر إلى هعتها من عده ه ) :




 ألف السيوطـى كتابا باسم ( تحذير الخواص من أكاذ يب التصاس )، كثـــف
 فیي وضع أسـانيد مكذ وبة حول كتاب الإسراء والمعـرأج لا بن عباس وهـذا الكتاب مكذ وب على ابن عباس .
وقد أخذ المستشرقون بهـذا الكتاب واتخـذ وا هن رواياته هد خــــا
لا تهام المهـد ثين بوضع الأسا نيد لبعـن التصص .

نقد ذكر الدكتور السباءى ذلك فتال عن جههود المحدثين لمتاومة وضـــع



 أيضا فی, تاريخ الأمم الأخشرى وقد أدى إلى نشألة هـذا العـلم حرص العـلمـا



 الشبهـة الرابــة : (اللا دعاء بأن اللأسانيد!"متصـلة وضعهياللعـلماء )
 التزم التابععون بالإسناد الـتصل ، ويدل شلى ذلـلـ ما ذكرناه حولـ هوتــف المحـا بة والتابـتـين من الأسانيد والنسؤال عنه والبحث عن رجاله من أولــــه
 إسناده بنقل العـد ل الضابطعن العـد ل الضابــ إلْى هنتهاه ولا يكـــون

 وضع له نتال الحدد يث شـرولا يمكن قبوله إذا توفرت فيه كما أن المحـدثـــــــي كانوا يسأَلون عن الإسسنا دليعـرنوا من خلاله اتصاله من انقطلاعه ، قتد روى أبن عبد البر ثى ذلك أثرا حيث قال :

 (r) (\%)


- (r| (
- مقد مة التمهـيد (r) (r)

ويقول محمد يجابج الخشطيب : " وهكذا نرى أن الإسنادالمتحـل


كما أن المستشرق روبسون رد على هـذه الثشبهة يتول : " إنبعـن المستشـرقين تد كطلنوا إلى أن ما يرورى عن كبار الصحابة من الحدنيش أقــل
 ما نتله المحـد ثون أكثر مما يتصور - المستشـرتون - إذ لو ا اختلق المحد ثون





 هـوءلاء المنقاد

#  <br>  <br> $\qquad$ 

y


- الالصحيحة
 * ثـى


## ( $11 \%$ )



بـعــن متأيـيس الــسـتشـرتـــــين

فی






 :
 - صحيع

-     - r
- 



- المتمادهمعلى نظرية النتائج ثبل المقدمات
. التحريف نى آلآثار لتجريح الرجال
وهـدنه بعـشن المقأييس التى توصلت إليها، ولكن ربـطا بهـذ ه المتايييس


> الإسـلا مى ومزاءمهم تجاهـه .

وحتى نتعـرف كيف سـلك بعـض المستشـرقين هـذا المسلك لكى يصلوا إلــــــى

- ها يرمون إليه

وتد برز فى هـذه إلمقاييس جولد تسـهير " وجب وغيوم ونيكولسنن ، ونتستك ولننسون ووات ، وغيرهمهفإلمىالحـديثعن هـذه
(118)
-1
 (r) .
 (r)
*



 ينظر إلى القرائن الثابته حـول هـذا اللنه لأن الحـد يث قد رواله جمع كثــــير يتعبل الـعادة
 غالمستتشرت
 - المروية عن علماء الشام وغيرهـم
 (Gold Ziher, I.) (19r|-1No.) جولد (r)

 هحريى د ائرة اللمــارف الإسِلا مية م


انتلمر : المسـتشـرقون (r) $\cdot(r r-r 1 \infty)$
(ir.)

هإذا



 معأن هـذا اللفرد كان هن جلة اللنتاد وأثـل الصنعسة

-

- Y - مد لولـهـا






* أئرة المعـارنـ اللإسلا مية




- يقول " جولد تسهـير " " " غيوم " ", نيكَكلسـن " إن حـد يث " سيكثر الحـد يث عنىا، فمن حدثكم بحديث فطبقوه على كتاب الللكه







مجهول ونحن لا نقبل مثل هـذه الرواية فى شيء ". (؟ ( )

 على القرآن باطل لا يصح وهو ينعكسعلي نفسه بالبـلالان فليس فى التـرآن د لالة على عرض الحـد يثعلى القرآن " .
وقال الشاطبيى عند الكلام عن هذا الحـديث : " إن المدد يث وحى
هن اللك لايمكن فيه التناتقن معكتاب اللله ". (0)

وانظر الجاحظ فى البيان (م ع||) .
حول جولد تسهـير (م ه orı )

Gold Ziher,I.: Mohammadan Studies,p.48. انظر
Guillaume,A.: The Tradition of Islam,p.53-54.
Nicholson, R.A.: A Ifterary History of the Arabs, p. 146.

$$
\begin{align*}
& \text { انظرالد الداع عنا الحديث النبوى (صش - 1) } \\
& \text { • انظر الهـدر السابق (0) }
\end{align*}
$$

(rr)

بـعنغ اللنتاد. وحكموا! عليه بـذ للك .
 (1)

 (Y) : كتاب اللله وسنتتى


أمول قيول الروإية ورد ها ثنـد المحـد ثين

 لكي يحكمو! على !الأحـا د يش المشحيحة بالفـعـف أو بالوضـع وذ لــــــك بناء على
 أَنه






اللحـد يـث موضوع ومن تلـ الألّ بئلة :
سـورة اللمائدة آية (r)
 - (ry/r)

# - 1 (1). " الاثة مساجد 








 لكى يعرنوهم الفرق بين الحق والباطلـ .


 المؤرخين من المسلميين ولم يلتق بعبد الملك إلا بعـد ثطان سنوات من بنــاء القبة . ولكن الستتشرق جولد تسهـير أراد أن يحكم على الرواية بالنـدف
 وهذا الأْمر لم يسلم به نثاد الحديث إضانة إلى أنه تد روى هـذا الحديث
(1) هحيح البخارى معالنتح نضـل الصـلاة نى سسجد مكة والمدينة ( (7r/r)

Gold Ziher,I.: Mohamadan Studies, II, p. 35.

 (r) "

 ( \&)




Gibb,H.A.R.: Mohammadaniem, P.82-84.
(Gibb,H.A.R.) (|qY|-|Aq0) (أ


 - المتـا رئ الإسـلا عية

العـربى " والكـذ هـب المحتعدي "
 - (r| a)
(r) ( $\mathrm{Y} \cdot \mathrm{Cl} / \mathrm{l}$ )
(ivo)
 بإصد ره على هـذ ا اللحد يث الصحيح الذى خوف الصحـا بة يواحتاطوا هن الموتوع
 رسـول الله صـلى الله عليه وسلم بالنار .


 كن هـذه المتأييس جوإد على بقوله : " لقد أخـذ المستشـرقون بالنحبر اللضعـيف في بعـن الأخيان وحكمـوا


 ويتول : " إن كيتانى وهـو من كبار المسيـتشرقين اللأوأكل الذيسن
 البحـث يذكرنا بكثير من المختصين اللجدد نیى حقل التاريخ الإسدلا مىوالذ ين يعـملون وغق هنهج ع خاطى" من أساسده إن ألتهـم يبنون بكّزة هسبقة ثم يجيئون
 فلقد كان كاتيانى ذا رأى فكرة وضع رأيه فى السيرة قبل التشروع نى تدوينهــا
 بهـا كلمها ولا سيما مايلائم رأيه ولم يبال بالخبر الفـعيفن بل تواه وسـنده وعده هـ حجة وبين حكمه عليه ومن يد رى ثلعـله كا ن يعـلم بسـلاسـل الكذ ب المشـهـــورة
 فيها، لأنه صاحب فكرة يريد إثبا تها بأى طريقة كانت وكيف تعكن من إثبا تهـا



- ع اعتما د مـم على التخبيل العـتلى فى إثبات صحة المراية وعد مهـالا شكا الن بعشض السستشرقين يعتمدون علي روايات ضعيفة ثم يقومونبالنخيل
 من هـؤلاء المستشـرتين الذين استعـملوا هـذ إلمقياس " "ات " حيث قال : " إن زيأرة محمد لحـراء وهـو جبـل تريبب من مكة يصحبــ
 (r) أتون المد ينة (r) إلى اللـا ئف يمكن للتأثير اليههودى والمسيحى، ولاسيما هثل الرهـبان لان أو تجربة شـخصية لمحمد أن يكون تد أثار فيه الحاجة للخلود.والرغبة فيها (r)

وقد استشف "وات " هـذا الموتم بناء على التتخيل العقلى الــذى تاسه علىى جوَ مكة حيثكانت مشهورة بشـدة الحـرارة ثم اهتبر خـروج الرســول من مكة هـروبا من ذلكهبوهـذا مخالف للحتيقة، وما ذكرته كتب السيرة الصحيحة حيث إن المرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب خارج مكة ليتعبد الله نــى غار حراء، وليس كها يدعى الستتشرق هـروبا من شدة الحـرارة ولكن كان اللـــه
 الأنبياء عليهـم السـلام م
(I)

> الحر الثشد يد .
انظُر محمد فى مكة (N ) .
, إضا فة إلىى هـذا فإن الطائف لم يكن فيها يههود وتصارى كما يدعسى
-هـذا السستشرق؟ بل كان هـناك مشركون نقطـ

 مهلوقاته حتى نزل عليه الوحيّوبهــذا المتياس يريد هـذا المستشرق أن يصل
 يعيششون فى الطأئف،فهـذا لم يحد ث بناء على المروايات الصحيحة التمىأخبرتنا

- على وجود هشركين نتط
(1)
- 

 أن ولد محـد صلى اللك عليه وسدلم مؤسس دولة وله آلـفـال وكان اسـم أحددهـــ ( عبد منافن ) أى خادم الرب المكى ( منأ ) ونا يدل ملى أن محمـدا
 وقيل إنه رأى كنا ئس سـيحية فى سوريا يكاد يكون محققا أنه كان يعـرف الكثير
 فی الكعبة الذى كانت له السيادة على أُرباب القبيلة الثلاثهائة ببلاد العـرب"
(1) واليس ، جون (17-Y-17)



- ( $1 \mathrm{Y} \cdot \mathrm{r}$
 - المؤلفون الرياضيون


$$
(1 H A)
$$


 (1) : إشا,











 تؤكا - صـلى اللاله عليه وسـلم : - o


 (1)
 (T) - ام






 قبة المصخرة ني القدس س . . . الـي

 هنه البتـة ، وهـذ ا الرجـل أيضا معـروفعند علماء الجبر والتعـديل . وهـذا المعيار الذى أخـذ من مهد ر غير معتترغ به خاطـىيء ، لأ ن المستتشرق أتمد غلى كتب غير متخصصة بعـلوم الحـديث وهكذا تكون جميسع الكتب الأَد بيه والتصصية وغيرهـا التتى حكم عليها نقاد الألمة بالفــــف وعـــد م الا"خذ منها بأن حال من الأحوبال " وقد تحد ث عبد الرحمن بدوى حـول




 والمدينة (r/r (r)

Gold Ziher, I.: Mohammadan Studies,p. 51 : انظر (r)
 بنسبة كتأب كله إلى شخص ومو نيه براءاء أو تزوير بـعض الأقوالل والآراء ويعـبرون


 — r r العـرانيق وهـذه القصة لهـا أسانيد منقتلعـة ومرسلة، فقد رد هـاءلهاء - السـلـمين وحكموا على وغنـهسا

قال " وات " ; " إن قصـة الغـرانيق المراد بهـا غى بعـش كتــبـ التنقسير فیى قوله تعالى : ( وما أرسلتا من قبللك من رسول ولا نبىى إلا إذا









- (199 (1)
(TrY-ryT/\&) (Y) (r)

> الغـرانيق / _لناصر الدين

- (or) (r)

Watt,M.: Muhammad Prophet and Statesmen, p.61.

الكتب الإسلا مية الصحيحة التى هـى الميدان الألساسى للحدديــــ

- النبوى سئدا ومتتا



 إلى دلالة النصنوتد ظلهـر فى هـذ ا! المتياس " ولفنسون " " ولامـانس "، ومن الأدلة على ذلك :
يقول " ولننسـون ": (1)
 " لكن المستشـرقين ينكرون محة ثـذه الـرواية ويستد لون ملي كذ بهـا بعــــ وجود ذكرها فى سورة الحشر التيى نزلت بــد إجلاء بنى النضير والذكيظهـر لكل ذى عينين أن بنى النضهير لم يكونوا يُنون الضضرر بالنبىى واغتياله عــــلـى
 ينُون اغتياله غدرا لما كانت هـنالِ ضرورة لإلتاء المشخرة عليه من نوق الحائط
ولفنسـون إسرأئل :

الملقبب بأى ذأيب ، مد رس اللغـة السا هية بدار العـلوم ثم بالـجاهعـة . الديرية
من آثاره : تاريه اليهود فیى بلاد العـرب فيى الجاهـلية وصد رالإسلام
 * ومصنفاتـــــــ

كان فی استطاعتهـم الْ يفاجئوه وهو يحادشهوبإذ لم يكن معه غير قليل مـن (1) (1). أصحابه

فهـذه ا القصدة صحيحة قد ذكرهـا أصحـاب السير وبعفض المستشـرقين، ،

 المستشرق ذلك الأمر ، لكنه كان يحـلل الـحدث على حسب عاوضع له مـــ

 حتى يمـير النّاس لههم عبيدابوهـذذ أ المقياس تد استعـمله هـذأ المستشرت لكى
 فى تلك الحادثة على لسان رسوله مـلى الله عليه وسـلم . -



 شخصية الرسول مشئوغة بأ مور الدنيا " .' (r)
 بعدد أن نظروا إلمى هدى تحتيق شروط القبول فی سنده ومتنه والتنى تحكــم على الحديث بالضعـف أو بالصحة ولكن المستشـرق أرأد أن يبتر عجرزألحـد يش - ( 1 ( ) ( 1 ( 1 ( 1 ( $/$ ( $)$


(wr)





 أَراد أن يسلب هـذ ه اللخصيهدة هن شخصصية الرسـول صلـى اللله عليه وســــلـم


تععتمد علي اللهـوي والمبيل بالنصوصثن جادة المسوأب
التصريغ غيى الآثا, لتج-ريع الرجال






 يقول " جولد تتسهـهير:" إن الزَهـرى اعترف العترأفا خـطبيرا ثى تولـــــه .
 كانوا يضعـون الأحـا ديث للد ولة
 - ( 10 (

$$
(r \varepsilon)
$$




 أن


 (T) بالأربـعمأة هـذ أهـو الألثر التاريخى الوارد عن اللزّشرى مخالغا لما أورده جولد







 من غير ترد د كثير وتال له : من يبستطـيعأن يشـبرك بهـا غيرى • (1) ( كتابة أُحا ديث (T)
 * ( 10 )
(wo)

توله " من يـخيرك" " (1)
 البكائى من أنه كان مع شـرثه في الـحد يث كذ وبا ". (Y)

التـاريخ الكبير للإمام البــارى: وقال عقبة السـد وسهي عن وكيــــع : هـو أى وكيع بن مبد اللل أشـرف من أن يكذب ".


 وينعد أ
 عن


隹

انظي :

- (TY *) (
( ) (To/r) (

 من د راسـة حول جولد تسـهـهـير

إذا د دس في إشددى لغـات الششرق أو ترجم شيئا غإنما تراه بخشبط فيهـا خبــط








إلا خلطا وخيطا وعلى هـذا الا حتمال نهـم قد حاولوا إلمطاء صورة خاطئـــة
 وقد كشـغ محشدد أُـد " لـيو جولد ثانس " السـر فیى محاربـةالسنة
 اللحقيقية بحياة الرسول ويقول " لكى يستطيع نقدنالحد يث المزيفون ألن يبرروا تصصورهم نإنـهـم
 أن يتناولوا تعـاليم القرآن الكريم كما يــأؤون على أوجه من التفكيرالسطـمى الى



$$
\begin{align*}
& \text { الرسسول فى كتابات المستتشرتين (ص 17) • } \tag{1}
\end{align*}
$$

(irv)
(1) ." "إلى التها ثت والاندثار
 المتتفق عليه عند جما هـير المسلمين أو الفسعيف فيتلبونهـا على حسبـ مانتطلبه



النتشو التالى :
-

- Y
- إسا

ها يحكمون به فى تاربخ الحدديث ومن كتب الكّرين ما يحكمون بــه
- تى تخـا





 !إلى مطاربههم ، ولكن اللله غالبعلى أمره ولكن أكثر النـاس لا يعـلمون " .




علمية .قائمة علىى الكتاب والستة والأدلة العـقلية الصحيحة والتائــــــة على التحقيق والتدتيق والتثبت وهـذأ ها فعله نقاد الحدديث من أربعـة عشـر قرنا فكونوا لنا هنهع !لنقد اللعلمى القأئم على القواءد والشــــــــــروطـ

 ( ${ }^{(1)}$ ) (

## 



 ونقد

بعـد أن استعـرضت بعضا من مناهـج المستشرثين نمى الــــــــتراث
الإسـلامى وكيف يأخذدون الروايات ويحللونها علىى ما يحلو لهـم بععيدة عـــن

برز في هـا المنهتع جـل المستشرتين ونذكرعلى سبيل المثثال " جولد
تسهـهير " وجب ولا مانس و غيوم و وات وغيرهـم " علها بأن هــــــــــــألاء |المستشرثين قد تطـرتوأ للد راسات الإسلا مية دراسـة وتحليلا ولكن مـــــــع

 يظهـر جليا عند ما يد رس المستشرق: أمورا تتعـلق بمجتمعـه فإنه يبذ ل تصارى جهـده لأخذ الها دة العـلمية هن هصاد رمـا لنولل الفكرة كطا وردت خلانــــا للد راسات الإسالامية التى يحأول أن يدرسسها : ومع ذلك فسرعان مأتأحدُ هـ العصصبية والنـيرة من الإسدلام والمسلمين، فلا بأخـذ اللككرة من مصد رهـالالأصلى بل ينقلهـا من المصادر الد خيلة على الإسلام والمحكوم عليها بعـدم القبــول؛، (1) وهو بهـذا المعمل ينا تض المنهتع الذى فرضه على نفسه .

ولكن المستشـرقين ابتعـدوا عن الموضووية واتخذ وا قاءدة " الغـاية تبرر الوسيلة " وجعلو! هصاد ر الإسلام الكتب اللتى تخالف ما جاء به الإسلام . ويستشهـهد ون بالأحا ديث الموضوعة


$$
\begin{equation*}
(1 \rightarrow Y \varepsilon Y-T .0 \infty) \tag{1}
\end{equation*}
$$

وبالرجوع إلىى كتب المستشرقين ، مـثل كتاب جولد تسهـير"المعقيدة والشريعـة " و " دراسات فى الحدديث النبوكا " وكتب شاغت وغيرهـما،

 " الأغانىى " وتاريخ اليعـقوبى و " وحياة الميـوان ، لأن هـذه الكتـــــبـ
. لا تعتمد إلا على الروايات الضُــيفة
!ان هوقفألاستشراق: من التراث الإسالامى ليس موتفأ سليما منناحية
بل كان هوقفهم بـعيدا ثن الموضوعية والحباد د ، ويظهـر ذلك اعتما دهم
على بععض الروايات الضـعيفة وألمنطربة عن هـذا التراث وخاصة جوانـــــــبـ


 بأن المسلمين قد كوووا تراثهـ الإسلامى بسبب التصالمهم بالعـالم اليونانـى
 - الغكر الإسلا مو

يقول أنور الجبندى : " وفى هـذا المجال تجد عناية كبرى باللعلاج





 كما دة أساسية فيه،ونجد هـذه اللمطا حلات واضـحة فیجميع نروع الــــتراث
(1)

$$
\text { . } 151
$$

كما أن السستشرقين يحاولون البحث عن أى مصد ر يخد م مصالحهـم



 وليس له سند يربطـه به ولا دواية ترثى إليه وقد احتغل به المستششرقون وتارنوا بينه وبين الكؤميد يا الإلهية ". وبالرججو إلى كتب جهولد تسهـير هثل كتأب " هذ اهـب فىى التفسير"
 المحدثة والفـنوصية والتصوف والفلاسقة وأصحاب المذاهـب الإسماعيليــية
 (r) (r) الإسلام
 بعيدا عن هـا در الإسلام كالقرآن وكتب الحد يث المعتـمدة وْوحاول بذ لـــــ - تشويه صورة الإسلام والروأيات الهحيحة

 نفسه هيكلا ثم يلتقط من هنا وهناكل ها يوهم أنه يؤيده وبها ادعى ولا يبالمى أن يكذب نى النصوص أو يغا لط فى الفهـم ويستد ل بما ليس بد ليل ويفـــرض (1)

 (

 المعـلم بنصوص ملفقة من كتاب الحيوان للد ميرى أو كتاب ألمف ليلة وليلـــــة



 إليها ويستشهـدون
ويبدو أن جماعة المستشرقين قد فهـموا كتب التتراث الإسلامى| التد يمة


 و.التاريخ واللقة بل يحرنون الكلم عن مواضيعه .








 ( (r)

ولعـل من أهـم وساءل الهستشـرقين حول تراثنـا ما يقد مون به من نشـر الكتب المخطوطة وإخراجهـا : ويد ل على هـذا ما نالك كتاب الأغانى لأبى فرج
 والتعريف والتنويه والدُراسة . . . وحتى صار هـذا الكتاب من ألكثر الكتــب


 كما أننا نجد معـظلم المستشرقين ينقلون من كتاب الوا قدى ليستد لوا به =لى هزاءمهتم فى نقد السنة متجاهـلين تما ما أن روايا اته غير تابلة للاحتجاج بهسا عند المحدثين لكونه غير ثقة

أما المبروفسور " مرجليوت " وغيره من المستشـرقين فيعرفون هكم
 (r) الكاذ بإلى السنة

أما السستشرق : " شا ختت " فإنه درس الأتوال الموجودة فیى موطأ




$$
\begin{equation*}
\text { آصول الفقه لشاخت ( م هo - } 0 \text { ) . } \tag{r}
\end{equation*}
$$

$$
(150)
$$

范持范
和 －
路
 م


 بـل كا ن قصد هـم المدتنباط الا



 ولكن المقس＿تشرقين النتتسيوا والأقوأل －


> " بأن الحدديث والسيرة ليسا هصدد رين متهيزين

يستخخلصوا من فكرة الكنور المحشمدى كل نتائجهبا كها فعـل الشيعةةولكنهـم كلما تتلموروا يمقد إر حماستههم بإيجاذ دنوع من عبادة محمد وتقد يسه نراهم لم يكونوا


 وا لحكايات الشـعبية وكتب المنحـولة والخصعيغة، مثل كتاب الأنانى والبيــان



 ويقول أنور الجندى : " نقد جرى المستشرثون على إحـياء أنسواع معينة من التراث ليست من خيرها وفى متد متهـالتصوص: الغلسفية وخالانات المذاهب وتضارب الآراء وأبحاث الاعتزال والبلاطنية: وكل هـذا ليس هسـن




John Ryland library,: Ibn Ishaq's use of
الظظر Isnad.



منهـج كتا بة التاريخ الإسلامى (م (0.

- (ror) ( ) : ..

ويقول د / مهـمد السلمى حول كتابـ اليعتوبىى : " وعـذا الكتـاب يمدل اللانحـرانـ والتشويه الحاصل فى كتابة النتاريخ الإسلا مئومــو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغـربين الذين طعـنوا فى التاريخ الإسـلامى وســــيرة رجالهكمعأنهه لا قيمة له من الناحية العـلمية إذ يغلب غلى القنسم الأولالتقصص
 من الناحية المنهج-جية لأبسط قوأءد التوثيق العـلمين ". (1)

 ولككههم بثوا ما د تههم العلمية من الكتب التى لا يتمثل بالمنهجبية والموضوعية ؛ بل وزاد الطـين بلة عند طا يعـرضون التراث الإسلامى على التـراث اليونــــانى




والنصرأنية •

 -وبرهان واضح من الكتب الصحيحة الثابتة
هنهـع كتا بة التـريخ الإسـلا مى (ص
( 18 )


## :

:

- 1



- r - اللحيادة
 الحديث عكس ما ادهاه بعـض المستشرقين من تقسيم الإسـنـــاد
ومـو مغـاير لإنسناد العـالـى والنــازل •
- o
- يدعيه بعشض المستشرقين
 - جادة الحق

بعد الانتهـاء من هـا البـا
 الشيطان وأستغغنر الله العـظيم
وآخر دعوانا أن الحعمد لله رب العالمينهوصلى اللله وسـلم عليعبده
ورسوله هجمد وعلى آله وصحبه أجمعـين

$$
(10 .)
$$








" فهـرس المراجــع "
｜اشتتملت هـذه القاثُمة على أسماء المرا جـع بنوعيها ：


 أنور اللجندي ．
：r
 19ヶq－1ヶ99
؟ - أصول الفقه :

يوسف شاخت ، ترجمة لجنة دائرة المسـارف（ الإسلامية ）دار

$$
\text { الكتابباللبنانى ، بيروت - } 1919
$$

- الإعلان بالتوبـيخ لمن ذم التاريخ :
 ｜الكتاب العـربىى
Y الإلماع المى معـرغة أصول الرواية وتقييد السـماع :

القاضضى عياض بن موسـى اليحصبى ، تحتيق／السيد ألحمد صتــر

 المستشرتين وأتباعهـم ： د／محـد لقمان السلقىى ، مؤسسـة غؤا د بـعينو ، الطبعـةالأولىى 19AY－1£•人 بيروت

$$
\begin{aligned}
& \text { : حرونـالمعـجم } \\
& \text { : الـقرآن الكريم }
\end{aligned}
$$

ه - البحر المحيـا / التنسبير الكبير : أبو عبد الله محـمد بن يوسف اللحيانى ، مكتبة وهطل بـع النصـرا لـدد يثه

- الرياص
ـ ا- بحوث نى تاريخ السنة المشرفة :

د / أكرم ضياء اللعـمرى ، هـبـعــة الإرشاد ، الطـبعـة الرالبعـــــة ،

القأهـرة .
r- تأويل مختلف الحدد يث :

أبو محمد عبد الله بن هسلم بن تتيبة ، تحتيق محـمد زهـرى النججار
مكتبة الكليات الأزمـرية ــ التاهـرة .


10- تاريخ الثقات :

أحمد بن عبدالله مالح العـجلىي ، تعـليق وتخريغ د /عيد المعطى


$$
\text { - } 1 \varepsilon .0
$$

17-1 اريخ الــلفاء :
-جلال الدين السيوطىى ، المـبـعة المنيرية - مصر

$$
\begin{aligned}
& \text { : البداية والنـهـاية البا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - الباءث الحثثـث شـر اختصار علوم المـديث : } \\
& \text { • أحسد هحمد شاكر }
\end{aligned}
$$

او تاريخ خليغة الخياط :

خليفة الـخياطـ ، تحقيق د / أكرم ضياء الـعـمرى، ، مؤسسة الرسالة دار القلم الـلـبعة الثانية
1人 التاريخ الكبير :

محمد بن إسماعيل البخارى ، دا ر الكتب النـلمية - بـيروت


$$
\text { بيروت ، الطبقعـة الرابعـة } 19 \lambda r \text { - } 1 \text { اع }
$$

. بـ تاريخ العـرب فى الإسـلام :

جواد على ، دار التلم ، بـيروت - الطبعـة الثا نية
ابـ تاريغ اليعتوبي :

أهمد بن اسـاق اليعـقوبىى ، دار هادر بيروت
 | 9 YY

جالال الدين عبدالرحمن بن أبيى بكر السيوطلى - طـبع بـهصــر.
§ ؟- تد ريب الراوى فى شـر تقريب النووىى :

 الثانية بهـر


- تيروت
TY- التراث اليونانى فى الحشـا رة الإسلا مية :


المتيم بيروت - اللـبعة الكرابعـة .
تـنسير القرآن الـعـظيم : TY

أبو الفداء إسسماعيل بن همر بـن كثير ، دالر المعـرثة والـلـباءة والكنشـر
بيروت لبنان •
التميميــــد :

$$
-r \lambda
$$



التميــــــيز :




ت تنزيه الششريعـة المرفوعة عن الأخبار الثشنيعة الموضوعة
 - القاهـــر
ات ت تهـذ يب التهــذ يب :

 تو ت rr


$$
19 \lambda 1-1 \varepsilon \cdots \text { صر }
$$

توr تr تويه النظر, إلى أُصول الأثر :


 محيو الدين عبداللحميد ـ المكتبة اللسلنية ، المدينة المهنورة


المنيرية -
بالبا بالجمع لأخلاق الراوى وآداب السامع :
 19ar－1 الـ
الجـو والتعـديل :

190r-1ryr الـلـيعـة الأولى
人 ب- الــد يث والمحـدثون :

دراسـات فى الجمر والتـدد يل :

$$
-r q
$$


．

ا؟ د دراسـات جوِلد تسيهـر فى السـنة ومكانتهـا الــلمية

رسإلة دكتوراه من اللجا معـة التونسية ـ مسعسـن عبدالثـاظلر ،
19人を-1\&.

د
 القاهـرة－الـلـبعة الاولى
rع- الرحلة في طـلب الحـديث :
 عتر ، دار الكتب اللعـلمية ، الطلبعـة الأولى－بيروت
؟ ع- الرســـالة :

هع- الـرسول نى كتابات المسـتشـرقين :

نذير حمدان ، دار المنارة للنشر والتوزيع ، الطبـعـة الثانيــة

$$
19 \wedge 7-1 \varepsilon \cdot 7
$$

7 § السنة تبل التدوين :

د／محتم عجاج اللخطيب ، دار الفكر ، الطببعة الثالثة ، بيروت

$$
19 人 \cdot-1 \varepsilon \cdots
$$

Y Y


مديبـعـة البابمى الحلبى بـمـر •
६६- سـن أبیى داود :

أبو داوود سدليمان بن الأشـعـث ، السجستانى الأزددى ، تعـليق

－

شاكر ، دار احياء التراث الـعربى •
：


$$
\begin{aligned}
& \text { 19人t-1q.r } \\
& \text { : سـن ابن هاجه }
\end{aligned}
$$

: سسير الي
 وتس وتيتي

$$
|4 \lambda|-1 \varepsilon \cdot 1
$$



｜4V1
．
00 صشيح مبلم بنسـح النووى :
 ＊

$$
: 6,5 l l \mid t, b l l
$$

－هسید
:

吕 غيجد －等执
:

من ال首


$$
\text { |qAを }-1 \varepsilon \cdot \varepsilon \text { aselatetill }
$$

:
 －

- ז- فتح المغيث شـن ألفية الحـديث :

شـمس اللدين محمد بن شبد الرحمن السـخاوى ، دار الكتب المعـلمية

$$
\text { الطبعة اللأولى - بيروت ، r- } 19 \wedge r-1 \varepsilon \text {. }
$$

ا7- الفصـل فى الملـل والنحـل :


- بغدداد
- Tr- تاريخ التشـريعالإسـلامى :

ن •ج • كولسون ، ترجمة وتعليق د / محمد أحمد سـرأج ، مرأجعـة

r التا التا موس المحيط :
 الحلبى - الطبعـة الثانية ، القأهـرة | الـيا
§

10-1 الكفاية فى علم الرواية :


- بيروت







الـعـلماء لكهــو المهند •
79 المحد ث الفأصل بين الراوى والواعى :
 $|q Y|-|r q|$ النحطيب ، دا, الفكر ، الطبعـة الأولىى
محمد نى المد ينة : -V.

مونتجومريا وات ، ترجمهة شعـبان بركات ، المـلـبعـة اللعصريــة
للطبأعة والنشـر - لبنان
: محمد فی مكــــة :

-للطباءة , النشر - لبنان

الحاكم أبو عبداللله محمد المنيسابورى ، دار اللدعوة مصـر
: الـستشرقونون
نجيب العـقيق ، دار المعـارف ، الطـبــة الرأبعـة

-Yo
 . بالتاءهرة
معـرنة علوم الحـديث :
 المعارفـ الععثما نية بحيدرآباد - الطبعـة الثانية ، الهـند

مقد مة ابن الصلا


$$
\text { دأر الكتب الـعلمية - بيروت } 19 \sqrt{\text { الكير-1r }}
$$

- VA

عبد الرحمن بدوى ، وكالة المـطلبوعات الكوييت ـ الــنبعـة الثلثانية.
 - فى القرن اللحا هس عشر اللهجـرى
:
تقى الدين إحمد بنتيمية وأختصره الذ هـبى من منهـا
 1rY\&

$$
1
$$



منه- النقد شند المحدثين ، نشأ ته وتاريخه :


منهـع اللنقد نى عئوم الحدديث : Ar


$$
\cdot|9 x|-1 \varepsilon \cdot 1
$$

ع م موسوعة المستشـرقين :

د / عبد الرحمن بدوى ، دار العـلم للملايين ، بيروت -ـالـلـبعـة الأولى $19 \times 1$

## ( 171 )

: مه نصب المجاثيق لنسـف تصة الفـرانيق الا


$$
\begin{aligned}
& \text { - النهـاية فى غريبا الحدديث : الما } \\
& \text { ابن الأثير الجزرى ، دا, الفكر ، عـر } \\
& \text { - الئسيط فى علوم الحد يث : }
\end{aligned}
$$

د / محمد بن محـد أبو شهـبة ، عالم المعـرنة ، اللـبعـة الأولـى

$$
19 \lambda r-1 \varepsilon \cdot r \text { جد }
$$

$$
\text { - } 1 \text { الوضع فى !لحدد يث : }
$$

د / عمر بن حسـن عثمان فلاته ، بؤسسة هنا هـل العـرنان - بيروت

$$
19 \lambda 1-1 \varepsilon \cdot 1
$$


 - الر الفكر


1. Bernard Lewis : The Arabs in History, Published in 1967, by : Harper \& Row Publishers Incorporated, New York, 敢. Y. 10022.
2. Caetani, L.: Islam Tarihi, Istanbul - 1924, Vol. 6.
3. Coulson, N.J.: European Criticism of Hadith Iiteratu re in Reeston, A.F.L. Johnstone, R.M. Sergeant R.B. Smith, G.R. The Cambridge History of Arabic Literatu re to the end of The Umayyad Period, Cambridge, 1983.
4. Gi b b, H.A.R.: Muhammadanism, Oxford, 1979.
5. Gold Ziher, I.: Mohammadan Studies, Iondon, 1971, Vol.II,
6. Guillaume, A.: The Traditions of Islam, Oxford, 1927.
7. Horovitz, 2.: Alter und Ursprung des Isnad Der Islam, 8, 1918.
8. John Ryland Librery :
a). Ibn Ishaq's use of Isnad, Vol. 38, No. 2.
b). The Earliest Biographies of the Prophet and their Authers.
9. Margoliouth, P.S.: The Early Development of Mohammeda nism, London, 1914.
10. Wu i r, S.W.: Life of Muhammad, Edinburgh, 1923.
11. Nicholson, R.A.: A Literary History of the Arabs, Cam bridge, 1966.
12. $\mathrm{R} \circ \mathrm{b}$ s o $\mathrm{n}, \mathrm{J} .:$
a). Muslim Tradition, the Question of Authenticity in Mernoirs and Proceedings of the Manchester Iit. -Philasophical Society, 93, (7), 1951-1952.

# ( 17 ) <br> b). The Isnad in Muslim Tradition in Transac of the Glasgow Univ. Oriental Society, 15, 1953-1954. 

13. Schacht, J.: The Origins of Mohammadan Jurisprudence, Oxford, 1950.
14. Sprenger, A.: On The Origin and Progress of Writing Down Historical Eacts among the Musumans, J.A.S.B. -Vol. 125, 1856.
15. W a $t$ t, M.: Mohamad, Prophet and Statesmen.
16. Chares, fiom: The Authority of the Prophetic Hadith in the Eyes of some Modern Muslim.
17. Abbos. N. : Zuhri, Grlasgow lniversetet Oriental sociey
18. Duri . A.A. : A Study on the Beginings of History Writing in Islam. G/asgaso Cliverstey Surental sociéy
19. Jom Ryland : Muslim Praditionists, Glas gow Univensty Sriental society.

## ( เาะ)







ry 90 النسا
(لايستوى القاءدون (. . )
النزخرف ع\&
( ) . . .
(
(اليوم أكملت لكم دينكم . . المائدة r

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 170 \text { ) }
\end{aligned}
$$

> الصفـحـــــــة
> ry
> $r \lambda$
> الـحـد يـث
> "أتدن رى من المـائل ياءهر S. . " . . .
> "ألا ليبلغ الشاهـد منكم الغـائب . .
> "...
> " . . .
> " بيتنـا نحـن جلوس هع اللتبي صـلى اللـه عليه وسـلم . . . "
> " . . . تركت فيكم ما إن تمسكتم به "
> " . . . تسـمعـعون ويســع هنكيم "
> " حـدثنـي تميم حـديثا . . "
> " . . . " . . . خـير الناس ثرنى
> " سـتكون فتـن الـقاعد فيهـا . . . "
> " . . . "
> فإن من يعش هنكّم فسـيرى أختولا فا . . .
> " . . . كفى بالـمرء الثمل "

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

＂．．．＂يكون فى آخـر المزهان ال

## فهـرس الآثار الموقوفة

$r \wedge \cdot r \&$
rI
7
ry
\& $\lambda$
or
ro
\{T
\& $\varepsilon$
17
$r \varepsilon$
$7 t$
17
ro
\& \& * $\uparrow$
10
rr
or
$r \varepsilon r$ § trr (....
r7

الالٌ
(...
(... )

( . . . إنا
( ) . . .
(... (إ)
(... )

(... J لأ l )

( حـد ثنا عن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم . . ( )
(...

( ) , .
( . . . كبرنا ونسينا (
( . . ( كنى بالمرع كذ با ()
( . . كنت وحار لي هن الأنصـا ( )

( . . . ن )
(. . .
( ولكن اللناس لم يكونوا يكذ بون . . . )
( $\cdot$ )


## فهـرس الآثار !المتطؤــــة


( ليسن جـود ة الـحد يـث قرب الإسناد د . . )
1.9
or
7 १

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

$$
\begin{aligned}
& \text { ( . . . متى يتركه هـد يث الرجـل ( ) }
\end{aligned}
$$

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

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

فهـرس الموضوعات

$1 \cdot-1$
r
0
Y
人
1.
r\{-11
Ir
19
r.

اللمقد مـــــة
أهـمية المموضوع وسسبب انختياره
اللد راسات السـا يتة
منتهج
موضوعات البحـث
كلـمة شكر
اللتمهـيد
ت تعريغ الإسنا د

- r

:

. حول نشأته

r1-r7 أو
YT
YY

rA
- الضـعـينة

$r$.
وإسـناد ذ للك
$r 1$
هـ ـ- إقراره على طـلب الإسـنا د الـعـالى
ra-ry
ثانبا : الإِسنا د في عصر الصحابة
$r$
ro
$r 7$

بب - موتغهــم من الآكثار فى الروأية
r $\gamma$
$\Psi Y$

$49-49$
$\xi$
$\varepsilon$
$\varepsilon T$
50
そ人
الإسناد ومنا قشتهـا
خلاصة شبهيات الـستشـرقين
منا تشـة شبهـات المستشرقين مناقشة الشبهـة الأولى منا تشة الشبهـة الثانية الانية
مناقشة الشبهـة الثالثة الثـة

العبحث الثالث ：موقف المستشـرقين من الفتنة ودراسة
тィー。
شبهـاتهـم

01
of
1.

7\＆
الغتنة وsلاتتها بالإسنا د
اختلاف المستشرقين وبعض شبهـاتهم حـول الاهتمـام
بالإسناد والسؤال عنه
مناقشة شبهات الصستشرقين
خلاصة القول
الـُصل الثانيـي ：

المبحث الأول ：موقف التابعـين حول الإسنأ دونقد شبهـات

$7 \%$
Y7－7．
7 ．
Y 1
yr
Vr
جهـود المحددثين حول إسناد اللحـد يث
أولا : الإسناد وموقف التابـعين منه
أ - أقوا لـ نتاد الحد يث فى الإسـناد
بـــ السؤال عن الإسـناد
ج ـــ اهتمام مهـم بالإسناد العـالـى
د - رحلتهـ فیى طلب الإسناد
a ll



A1
$\lambda t$
A r
A
AV
$\wedge \lambda$ $9 \lambda-\lambda 9$

91
q 1
91
90
$9 \gamma$
$-99$
$1 \cdot r$
$1 \cdot \varepsilon$
$1 \cdot \varepsilon$
111
$11 \%$
$11 \varepsilon$

117

الممحتث اللثالث : لعوى المسـتشـرتين أعتباطـية الأسـا نيد

هنا لثشـة شدبسهات اللمسـتشـرقين هنأشـة الشبهـة هناقشة الششبهـة اللثانية منا قشة اللشبهـة الثالثة هتا ششة الشبههة الرابـعـة
 خـلاصـة شبهبات اللمسـتشـرقين مذا تُشة الشبـبهـات منا قشة الشبهـة الأولمى منا تشة الشـيهـة الثا نية منا تشـة الشـبههـة الثالثة ومنا قشتـتهتم خلاصة شبسهات الـمستشـرقين اللسابت ذكرهـا منا قشدة شبسهات المسـتشـرقيين هنا قشة الششبهـة الأُولىي
منا تشة الشبهـة الثـانية
هنا قشة الشـيهـة إلثالثة مناقشة الـينسهة اللرابـعـة الفمـل الثـالث
هنهـه المستشـرقين فی تـقد الإسنا دعرضا ونقـدا
 الصحيحة والضـعيفة ونقد هـا
(ivy)


