## طرق جديدة

## لتقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة

أ. د. ححمد أبو الليث الخير آبادي'
لقد اجتمعت كلمة علماء الحديث على أن الأحاديث اليت ترتقي من مرتبة أدني إلى مرتبة أعلى مي الأحاديث الحسنة لذاتا اليت ترتقي إلى الصحيحة لغيرها واني والأحاديث الضصيفة التي يكون ضعفها خفيفاً وهي ترتقي إلى الحسنة لغيرها. وأما إذا كان سبب الضعف شديداً فلا ترقية لذلك الحديث.
فمن هنا ينبغي أن نعرف ما هي أسباب الضعف المنيف للحديث، وما هي الميا أسباب
الضعف الشديد، فنبدأ بييان أسباب الضعف الشديد أولاً، ثم نواصل الككام عن أسباب
الضباب الضعف الشفيف. الشديد:

وهي همسة أسباب، كما تأتي:
1- أن يكون أحد رواته متصفاً بالكذب أو أو الوضع.
r- ا أو يكون متهماً بالكذب أو أو الوضع.
ץ-
६- أو يكون المديث شاذاً أو منكراً.
 قال ابن الصالح في الرواة الذين لا يستشهد بحديثهم، ولا يعتبر همم: "ومن ذلك إلك ضعف" لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف، وتقاعد الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك

' ' أستاذ المديث في الجامعة الإسا(مية العالمية معاليزيا.

وقال النووي: "وأما إذا كان الضعف لكون الراوي متهماً بالكذب، أو فاسقاً، فلا
ينجبر ذلك .مجيئه من وجه آخر"'. وقال ابن كثير: "لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا

$$
\begin{aligned}
& \text { يزول بالمتابعات- يعين كرواية الكذابين والمترو كين" ". } \\
& \text { الأحاديث غير الصالحه للترقية: }
\end{aligned}
$$

فظهر من هذه النقول أن أحاديث: الكاذب، والمتهم بالكذب، والفاسق، والحديث الشاذ، هي أحاديث لا ترتقي إلى الحسن لغيره، وذلك لشدة الضعف فيها، وتقاعد الجابر عن جبرها كما سبق قول ابن الصالح في النص السابق، ومن تم فالحديث الموضوع، ون والحديث المتروك، والحديث المعلول بعلة قادحة، والحديث الشاذ، والمنكر، مع أنواع الأخيرين: المدرج، والمقلوب، والمضطرب، والمصحف، والخرف، كل هذه لا ترتقي إلى "الحسن لغيره".
أسباب الضعف الخفيف:
وأما أسباب الضعف الخفيف للحديث فهي ما يأتي:
1- سوءُ حفظ أحد رواته كحديث المختلط والمتلقن وغيرهما من وصف بسوء
الحفظ.
r- سقطٌ في سند الحديث سواء أكان ظاهراً أو خفياً كالحديث المعلق، والمرسل،
والمعضل، والمنقطع، والمدلس، والمرسل الخفي.
ץ- جهالة عدالته كحديث بههول العين، وبهول الحال (المستور)، والمبهم.
وإليكم من أئمة الفن بعض النصوص الدالة على هذه الأسباب:
فقد قال الحافظ ابن حجر: "ومت توبع السيئ الحفظ .معتبرٍ، كأن يكون فوقه أو مثله، لا دونه، و كذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، و كذا المدلس إذا


من المتابِع والمتأبع؛ لأن مع كل واحدٍ منهم احتمال كون روايته صواباً أو غير صواب
 الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث عغوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى
درجة القبول"' .

وبالنسبة لـديث بههول العين فقد قال الإمام الدارقطي: "وأمل العلم بالمديث لا

 يروري عنه رجالان فصاعداً، فإذا كان هذه صنته ارتنع عنه اسم المهالة، وصار حيئذ

يو افقه غيره" ".

فهذا النص صريح في قبول رواية بجهول العين إذا وافقه غيره، وهو رأي أهل العلم
بالمديث كما قال الإمام الدارقطين.


 وقد وقع في مسند الإمام أمحد وغيره من هذا القبيل كثير "'ـ

 إسناده حسن، إلا أن فيه مبهماً، اعتضد بحجيئه من وجه آخر، وروى البزار غخوه من

$$
\text { 「 ابن كثير: اختصار علوم الـديث : ص ا } 1 \text { مع الباعث المثيث. }
$$

حديث ابن مسعود موقوفاً، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعاً، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره' .
الأحاديث الصالحة للترقية
وعلى ما سبق فالأحاديث المترتبة على تلك الأسباب، واليّ تصلح للترقية هي:


## المراتب التي يرتقي إليها الحديث الحسن لذاته والضعيف ضعفاً خفيفاً:

1- ترقية الخسن لذاته إلى مرتبة الصحيح لغيره:
لقد صرح أئمة الحديث「 بارتقاء الحسن لذاته لمرتبة الصحيح، بمثله أو بأحسن منه.


 ومن ثَمَّ تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسناً لذاته لو تغرد، إذا تعدد" ץ- ترقية الحسن لغيره إلى مرتبة الصحيح لغيره:


「 ابن ححر في شر هه للنخبة صّ

يرى البقاعي أن الحسن بنوعيه يرتقيان لمرتبة الصحيح لغيره عند تعدد الطرق، يقول:



 الحسن أو الصحة" "
ومنعه ابن قطلوبغا في حاشيته على شرح النخبة، حيث قال: "قال - يعيز ابن حجر -


ورجح الدكتور المرتضى قول البقاعي، فقال: "والذي يظهر لي أنه لا مانع من من ترقية "الخسن لغيره" لمرتبة "الصحيح لغيره" عند تعدد الطرق، وتكون مرتبنة مرتبة "الصحيح لغيره"





 وبأي هدف كان، إذا جاء ما رووه من طريق آخر موافقاً له، فهنا دليل على أن له أصلاً،

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {r }} \text { r } \\
& \text { " المرتضى: مناهج الخدثين: صع هـ ه. }
\end{aligned}
$$

وأفم ما أخطأوا فيه، أو ما وهموا، أو ما نسوا فيه، فال يستبعد أن يرتقي ذلك إلى الحسن
 بعد هذا الكادم التمهيدي تقريباً نأتي إلى صلب الموضوع، وهيا وهو بيان طرق ترقية
 أولاً- طرق ترقية الحديث الحسن والضعيف

 فإجابة على هذا السؤ ال أقول: إن الأمور التي تتم ترقية الحديث الحسن والضيّ الْيف هـا
1- تعدد طرقه:

هذه الطريقة اتنق عليها الخلثون دون استثناء، وجعلوها العمدة في باب باب ترقية الأحاديث
 بالكذب، أو فاسق، واجتمعوا على نقل خبر من الأنبار، فمن الطبيعي أن يقويه، ويعضِّده هذا

 الطبيي أن يقويه ويعضله، ويرفع درجته من الخسن إلى الصحيح، ومن الضيّيف إلم الخسن، وعلى هذا تدل تصرياكات الأئمة المتقدمين والتأتخرين.


 ويقول سفيان الثوري: "إين لأكتب الحديث على ثلالثة وجوه: فمنه ما ما أتدين به، ومنه ما أعتبر به، ومنه ما أكتبه لأعرفه" '.
' ينظر تفصيل ذلك كله في كتاب الدكتور المرتضى: "مناهج الحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة".

ويقول الإمام أحمد: "ما حديث ابن لميعة بحجة، وإني لأكتب كثيراً منا أكتب أعتبر
به، ويقوي بعضه بعضاً" 「!

ومنه قول الإمام الترمذي في تعريف الحسن: "كل حديث يُروَى، لا يكون في إسناده


العلم هـا ولو كان الناقلون فجّاراً فسّاقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً ولا ولكن كثر في حديثهم الغلط، ومثل هذا عبد اللّ بن ليعة؛ فإنه من أكابر علماء المسلمين، و كان قاضياً .كصر، كثير الحديث، لكن احترقت كتبه، فصار يمدث من حغظه، فوقع في حديثه غلطٌ كثير"، مع أن الغالب على حديثه الصحة" ".
وقال الحافظ ابن حجر : "إن كثرة الطرق إذا الختلفت المخارج تزيد المتن قوة"ْ .
وتقدم كلام الدكتور المرتضى فيه أكثر وضوحاً.

وهناك ثلاث طرق أخرى اكتشفتها - بتوفيق من اللهـ - لترقية الحديث الحسن
r- والضعيف ضتقياً الأمة للحديفاً إلى الأفضل منهما، وهي:

هذه الطريقة من زياداتي، وذلك لأن الخدثين أجمعوا على أن خبر الواحد المتوافر فيه شروط الصحة، يفيد غلبة الظن بصحته، و كادت تتفق كلمتهم على أن المديث الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم واليقين. ولكن لم أجد من المتقدمين نصّاً على أن خبر الواحد الضعيف ضعفاً خفيفاً إذا تلقته


$$
\begin{aligned}
& \text { r }{ }^{r} \text { (المصدر السابق: رقم }
\end{aligned}
$$

الضعيف ضعفاً خفيفاً إذا تلقته الأمة بالقبول يكتسب منه قوةً، فقد صححوا به عدة أحاديث منها：
1－حديث ماء البحر：》الطهور ماؤه، والحل ميتته｜：فقد قال الصنعاين：＂أخرج المصنف［أي ابن حجر］هذا الحديث في التلخيص من تسع طرق عن تسعة من الصحابة،
و لم تخل طريق منها عن مقال"'.

ولكن صححه ابن عبد البر（ت 7 ¿هـ）بتلقي الأمة له بالقبول، على الرغم من تضعيفه جميع طرقه．يقول：＂وهذا الحديث لا يكتج أهل الحديث بمثل إسناده، وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء＂＇． وقال الزرقاين（تاء｜ITH）في شرح الموطأ：＂وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، تلقته الأئمة بالقبول، وتداولته فقهاء الأمصار في سائر الأعصار في جميع الأقطار، وروان الماه الأئمة الكبار＂．ثم عدَّ من رواه، ومن صححهة 「． r

 رسول اللّ
 الله لما يرضي رسول الله«＂．هذا الحديث قد ضعفه من الأئمة：البخاري＇والترمذي وعبد

'الأمير الصنعاي: سبل الساام: 10/1 ا. وانظر: ابن حجر: التلخيص الحبير: 9/9-1 •.


$$
\begin{aligned}
& \text { 「 }{ }^{\text {r }}
\end{aligned}
$$




ولكن قال ابن العربي المالكي（تّ \＆0ه）：＂إسناده عندي ليس بمتصل، الدين القول بصحته فإنه حديث مشهور＂ وقال الغزالي（ته ．هه）：＂هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، و لم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراً، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرساًا، بل يبب البحث عن إسناده＂． ويميل ابن القيم（ت（هV）أيضاً إلى قبوله لشهرته．وقال：＂على أن أهل العلم العلم قد اله نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله ميتته«، وقوله：》إذا اختلف المتبايعان في الثمن؛ والسلعة قائمة، تحالفا وترادا البيع＂، وقوله：》الدية على العاقلة《، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لما، فكذلك الا حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له＂＂．
 بالقبول A．

ץ－وقال المناوي（تا • ا هه）في حديث：»التيمم ضربتان：ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين＜：＂فلا يكفي الاقتصار على الكفين عند الشافعية والحنفية إعطاءً للبدل

حكمَ المبدل．واكتفى مالك－رضي اللهّ تعالى عنه－بالكفين تمُّكاً بخبر عمار المصرِّح بالاكتفاء بالكفين．قلنا：المراد بالكفين الذراعان إطلاقاً لاسم الجزء على الكلى．والمراد ظاهرهما مع الباقي．وكون أكثر عمل الأمة على هذا يرجِّح هذا الحديث على حـلى حديث


عن الإقران، وأن الله قد أوسع الخير فأقرنوا＜．الإسناد الأول［أي إسناد النهي عن الإقرانـة أصح وأشهر من الثاني، غير الخطب في هذا الباب يسير؛ لأنه ليس من باب الاب العبادات والتكاليف، وإنا هو من قبيل المصالح الدنيوية، فيكفي في ذلك الحديث الثاني، ثم يشيده إبماع
الأمة على خلاف ذلك"「.
وأحاديث أخرى كما تقدم في كلام ابن القيم.

قال ابن الصالح（ت（ت T هـ）：＂ما قدمنا ذكره من كون ما اشتمل عليه الصحيحان أو أحدهما مقطوعاً بصحته من حيث تلقي الأمة ذلك بالقبول＂．تم قال：＂بل ييقى له أثر في التقوية والترجيح، وذلك كالإجماع المنعقد على حكم من الأحكام إذا نقل إلينا بطريق الآحاد، فإنه لا
 أعلم＂ ولعل صنيعهم هذا جعل الإمام الزر كشي（ت（تهو）يقول مُقَعِّداً：＂إن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى أنه يُنزَّل منْزلة المتو اتر في ألنَ أنه ينسخ المقطوع، ولذا قال الشافعي في حديث »لا وصية لوارث＜＜：إنه لا يُثْتِه أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول، وعملوا به، حت جلـولوه الا ولوه ناسخاً لآية الوصية
للوارث" .
' المناوي: فيض القدير : 「イT/ 「.

فهذا كله اضطرَّني إلى إضفاء صفة القاعدة عليه بأن "تلقي الأمة للحديث الضعيف بالقبول" عاضد صالح أو طر يقة صالحةٌ لتقوية الحديث الضعيف ضعفاً خفيفاً. r- موافقة ظاهر القر آن للحديث: هذه القاعدة أيضاً من زياداتي، استقيتها مُا نسب إلى الفقهاء من أفم يتعرفون على صحة الحديث بموافقة ظاهر القرآن له، فقد نقل الزر كشي عن أبي الحسن بن الحصَّار الأندلسي (ت (7) اله) قوله: "وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول، أو آية من كتاب الله، فيحمله ذلك على قبول الحديث، والعمل به، واعتقاد صحته، وإذا لم يكن في سنده كذَّاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله وسائر أصول الشريعة" '. و كذلك قال عبد الحق الإشبيلي (ت (تم) في مقدمة كتابه "الأحكام الصغرى" ما ما نصه: "أو يكون حديثٌ تعضده آيةٌ ظاهرةُ البيان من كتاب اللّ عز وجل، فإنه - وإن كان معتلاَّ أكتبه؛ لأن معه ما يقو يه ويذهب علته" 'ك وعلى الرغم من أن هذا ليس من منهج الخدثين، وإنا هو منهج بعض الفقهاء، ولكن
 الحدثين أنفسهم قبلوا مخالفة الحديث الصحيح إسناداً لظاهر القر آن قرينةً على وضعه كما - تقدم في "قرائن الحديث الموضوع"، فلماذا لا نقبل موافقة القرآن للحديث الضعيف
 بسوء حفظ الراوي أو اختلاطه أو جهالته ...إخ الذي يكتمل أنه لم يخطئ فيه أو لم يغلط، وموافقة القر آن له دليلٌ على أنه لم يخطئ أو لم يغلط فيه.

| ' الزر كشي: كتاب النكت على ابن الصلاح: الا <br>  والضعيفة: ص0ب). |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

 أقوى من قوة تعدد الطرق؛ لأن الطرق مهما كثر ت وتعددت تقل مرتبتها من مرتبة تواتر القر آن.
لعل هذه النقطة هي اليَ جعلت الإمام ابن تيمية يصحح حديث رإنما جُعِعلَ الإمامُ





 (ت ت \& (ST)، فقد صحح ها أحاديث ضعيفة في مؤلفاته، أذكر منها على سبيل المثال الحديثن التاليين:

 وإسناده ضعيف كما بينته في الأحاديث الصحيحة، وإنا حسنته لشو لشاهنده الآتية، ولأن الأن




$$
\begin{aligned}
& \text { أخرجه مسلم في صحيحه: الصلاة، باب التشهد في الصا(ة، برقم جץ (ع • ع) وغيره. }
\end{aligned}
$$

قلت: والشواهد الي ذكرها الشيخ هي تشهد للشطر الأول فقط، لا للشطر الثاني، فلم يبق له إلاَّ الآيات القرآنية التي ذكرها، مُما يدل على أن موافيّ الضعيف ضعفاً خفيفاً قاعدة مقوية لترقيته إلى الحسن لغيره.
ץ 〒 حديث أبي سعيد قال: قال رسول اللّ
منها《
قال الشيخ: حديث صحيح، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، ومن دوفم لم أعرفهم الآن سوى حماد بن سلمة، لكن الحديث يشهد له أحاديث كثيرة

 [السجدة: • •]].


 ' ابن أبي عاصم: السنة برقم 9 '











₹ - تقوية الحديث الضعيف أو العكس، بالمكتشفات العلمية الحديثة: هذه القاعدة أيضاً من زياداتي.
قال الدكتور المرتضى: "لقد ذهب بعض المفتونين بالمكتشفات العلمية الحديثة إلى
مقارنة نتائجها في المادة والنبات والميوان والفلك وغير ذلك بما جاء في السنة النبوية في هذه الأبواب، فما وافقها يُقْبُل عندهم؛ وإن حكم المدثون بضعفه أو وضعه، وإن خالفها يُرَدُّ عندهم؛ وإن كان قد سبق الحكم عليه بالصحة، يقول أحد هؤلاء: "وعلى العلماء في هذا العصر، وعلى من جاء بعدهم، أن يستفيدوا من نتائج العلوم الرياضية والطبيعية، والبحث الحديث، والاستكشاف في المادة، والنبات والحيوان، ومناهج البحث العلمي في التأريخ، وسائر العلوم النقلية والأدبية، ويستعرضوا أحاديث بدء الخلقق، وأصل الكون وشكله، والفلك، والطب النبوي، وسائر ما يتعلق من الأحاديث بما تناوله البحث العلمي والتجريبي، فما وافق اليقيني من نتائج الفكر ومقررات العلم أخذوا به؛ وإن سبق الحكم

الترمذي وابن ماجه، فليس هو على شرط الشيخين. والآخر: أن ابن جنادة - وإن كان ثقة - فهو ر.ما خالف؛ كما


 الهطيب بعد أن أخر جه من طريت المسين الخاملي عن أبي السائب به: "قال أبو السائب: سلم بن جن جنادة - في مي موضع





 بن علوان عن هشام بن عروة عن أييه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: 》عليكم بالتزويج؛ فإنه يحدث الرزقه،. وحسين بن علوان كذاب وضاع".




عليه بالوضع أو الضعف، وما خالفه و م يقبل التأويل حكموا بضعفه أو وضعه؛ وإن سبق الـكم عليه بالصحة أو الُُسْن، فقد نصَّ العلماء على أنه إذا تعارض دليار اليان قطعيان أحدهما عقلي والآخر نقلي وجب تأويل النقلي ورده إلى العقلي، فما بالك بكا بعارضة
 ثم رد عليه الدكتور فقال: "إن الاعتماد على نتائج العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها للحكم على الأحاديث لا يصلح لذلك؛ لأن ما يوصف بأنه حقيقة يقينية في نتائج تلك









 الحديث، فلماذا لا يكون "مو افتتها للحديث الضعيف ضعفاً خفيفاً" من دلائل صحته أو حسنه؟. ومن الأحاديث اليج تَت برُ بتها طبياً أو تجريياً ما يلي:

$$
\begin{aligned}
& \text { ( عمد المبارك عبد اللأ: الناقد الحديث في علوم المديث: ص00. (مطبعة عمد علي صبيح وأولاده بالأزهر، ط1، } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

1- حديث فروة بن مُسَيك قال: قلت: يا رسول اللّ! أرضٌ عندنا يقال لما "أرض أَيْن"، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإهنا وبئة - أو قال: وباؤه ها شديد -؟؟ فقال البي »
والحديث ضعيف بجهالة أحد الرواة، فضعفه خفيف، وأرى أن يرتقي إلى الحسن لغيره مما أكده الطب الحديث من مصداقية هذا الحديث؛ حيث إنه أثبت تلوث الجو ومدى أضراره على صحة الإنسان. وقال الخطابي: "وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد المواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن عند الأطباء" 「.

 حتى يعلنوا هِا، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع اليت لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا .${ }^{\circ}$ " $<.$.

اختلف العلماء في درجته بين مضعف ومصحح، ولكن الطب المديث والتجارب
العلمية الكثيرة أثبتت صحة هذا المديث، وطاعون العصر "الإيدز" أكبر دليل على ذلك، فنحن لا نعمل به وهو ضعيف، بل نعمل به بعد ترقيته إلى الحسن لغيره. ثانياً- طرق غير صالحة لترقية الحديث الضعيف
وبحانب ما ذكرنا من طرق صالحة لترقية الحديث الضعيف هناك كا أمورٌ ادُّعِيَ فيها أهنا تصلح لمساندته، وليس الأمر كذلك، وهي:



1- استدلال المتهجد بالمديث:

قال الشيخ المدث الفقيه ظفر أحمد التهانوي（تعף واه）：＂البتههد إذا استدل
بحديثٍ كان تصحيحاً له كما في التحرير لابن الممام وغيره"'.

هذا ما قاله ابن الممام（ت ات اه ）وأقره التهانوي．ولكن الذي عليه المدثون هو عدم تصحيح الحديث بعمل العالم أو فتياه به، قال ابن الصلاح：＂إن عمل العالم أو فتياه على وِفق حديثٍ ليس حكماً منه بصحة ذلك الحديث، و كذلك خالفته للحديث ليست قدحاً منه في صحته، ولا في راويه＂＇「
وقال النووي（تا شيئًاً يمتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة الحدثين، ولا عحقق من غيرهم من العلماء، وأما فِعْلُ كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم ذلك، واعتمادهم عليه فليس بصواب، بل قبيح جداً، وذلك لأنه إن كان
 وإن كان لا يعرف ضعفه لم يیلّ له أن يهجم على الاحتجاج به، من غير بحث عليه


 الأحاديث، فيصحِّحون هِا ويضعِّون ما بدا همى، فهذا أبو العباس التيجاين سئل عن حديث 》علماء أمتي كأنبياء بين إسرائيله، فقال في الجواب بعد ما ذكر حكم السيوطي من＂الدرر المنتثرة في الأحاديث المثتهرة＂بأنه ليس بحديث، قال：＂وسأل صاحب
＇التهانوي：إفاء السكن إلى من يطالع إعلاء السنن：ص صا 1 ا ．

．ra）／
「 النوري: شرح صحيح مسلم: ا/זبا.
"الإبريز" شيخه فقال له: ليس بحديث، وذكره من جهة الكشف لأنه لا دراية له بعلم الحديث، وقوله حجة على غيره، لأنه قطب - رضي الله تعالى عنه - كما صرح به


عند المدثين فهو صحيح عند أهل الكشف"'.

قال الشيخ الألباي عقبه: "باطل وهراء لا يُيتفت إليه، لأن تصحيح الأحاديث عن طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدِّي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا لا لا لا لا لا لا لا لاني أصل هلا كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحو اله - إن صح- أن يكون كالرأي، وهو

وزاد الدكتور المرتضى فقال: "و كذلك يؤدي إلى تضعيف أحاديث صحيحة؛ فيُحِلّ
 وجابر وابن عباس وأنس وجواب بن عبيد الله - اله وخلاصة القول فيه: إن بحموع طرق هذا الحديث تسع طرق، في خمس منها إما كذاب، أو متهم بالكذب، ويف ثلاثة أخرى مَنْ وُصِفَ بكونه مترو كاً، والطريق التاسع فيه بهو لان، فهو ضعيف جداً.

$$
\begin{aligned}
& \text { ’ ا انظر: علي حوارزم ابن العربي براد الغربي الفاسي: جواهر العاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيحان: } \\
& \text {.v/r }
\end{aligned}
$$

r
روى الإمام مسلم بسنده عن علي بن مسهر قال：سمعتُ أنا وتمزة الزيَّات من أبان

 لا عبرة بمثل هذا المنام في الحكم على الأحاديث عند أهل العلم بالحديث، وقد حكى
القاضي عياض إجماع العلماء على ذلك، قال：＂هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنةٌ ثبتت، ولا تثبت به
سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء" 「.

وأبطل من هذا ما ذكره الشعرايي عن أبي المواهب الشاذلي، قال：＂قابلتُ رسول اللّ
（اذه حبان：》أكثروا من ذكر الله حت يقولوا بحنون《، فقال

§－تأييد استخارة شخص لإحدى درجات الحديث：
و كذلك إذا استخار شخص״ لكي يعرف هل حديث كذا صحيح، أم ضعيف، أم موضوع؟ فخرجت استخارته مثلا لإحدى تلك الدرجات، فاستخارته تلك لا بتعل الحديث الصحيح ضعيفاً، أو الحديث الضعيف صحيحاً، فاستخارته يمكن أن تكون حجةً له أوعليه، ولكنها لا تكون دليالا قطعياً عاماً ملزماً للجميع．مثله مثل من استخار للزوار الِّ
’ مسلم: مقدمة صحيحه:




من امرأة مثاًا، فخرجت استخارته مؤيدةً لزواجه منها، فاستخارته هذه ليست حجة أو ملزمة لتلك المرأة أو لأهلها، خاصة إذا كانت خغطوبة لشخص، أو لها ميل إلى رجل آخر . خلاصة البحث:
توصل البحث في آخر المطاف إلى أن أسباب الضعف الشديد للحديث همسة أسباب، وهي:
1- أن يكون أحد رواته متصفاً بالكذب أو الوضع
r- أو يكون متهماً بالكذب أو أو الوضع.
r-
ع - أو يكون الحديث شاذاً أو منكراً.
ه- أو يكون الحديث معلولاً بعلة قادحة، خفيةً كانت أو ظاهرةً.
وترتب على ذلك أن الحديث الموضوع، والحديث المتروك، والحديث المنكر،
والحديث الشاذ بأنواعه: المدرج، والمقلوب، والمضطرب، والمصحف، ولمّ، والمرف، والمديث
المعلول، كل هذه الأنواع لا ترتقي إلى "الحسن لغيره".
وأما الأحاديث التي ترتقي من مرتبة أدنى إلى مرتبة أعلى، هي الأحاديث الحسنة،
والأحاديث الضعيفة الي يكون ضعفها خفيفاً، واكتشف البحث أن أن أسباب الضعف
الخفيف ثلاثة، وهي:

1) سوءُ حفظ أحد رواته كحديث المختلط والمتلقن وغيرهما مُن وصف بسوء الحفظ.

Y (Y) سقطٌ في سنده سواء أكان ظاهراً كما في الحديث المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع، أو كان خفياً كما في المدلس، والمرسل الخني.
「) جهالة عدالته كحديث بعهول العين، وبعهول الحال (المستور)، والمبهم.
كما اكتشف البحث أن طرق ترقية المديث الضعيف أربعة، وهي:
1- تعدد طرقه: وهذه الطريقة هي الوحيدة توجد في كتب مصطلح الحديث، واليت
اتفق عليها أئمة الحديث. وزدت عليها الطرق الثلاث الآتية:
ץ- ץ- تلقي الأمة للحديث بالقبول.

६ - تقوية الحديث الضعيف أو العكس، بالمكتشفات العلمية الحديثة.
كما توصَّل البحث إلى أن هناك طرقاً أخرى اعتبرها بعض العلماء صالمة لما لترقية

$$
\begin{aligned}
& \text { الحديث الضعيف، وهي غير صالحة عند الباحث، وهي: } \\
& \text { 1- استدلال الختهد بالمديث. } \\
& \text { r- r- rأييد الكشف الصو الصو } \\
& \text { r- تصديق البي } \\
& \text { ع - تأييد استخارة شخصٍ لإِيٍ إحدى درجات الحديث. }
\end{aligned}
$$ هذا ما توصَّل إليه البحث من أسباب ضعف الحديث الخفيف وأسباب الضعف

الشديد، وما ترتب عليها من ترقية أحاديث وعدم ترقية أحاديث.

مصادر ومرابع البحث:

1) ابن أبي عاصم، أبو بكر أمهد بن عمرو بن الضحاك الشيباين، السنة، غتيق عمد ناصر الدين الألباي، المكتب
الإسلامي، بيروت، طا، . ـ \&اهـ.
(ب) ابن تيمية، أبو العباس أمد بن عبد المليم الحراين، جمهوع الفتاوى، تعقيق عبد الرمهن بن عمد بن قاسم العاصمي



 التلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تعيق السيد عبد اللّا هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة،

©) ابن ححر، نزهة النظر شرح خنبة الفكر في مصطلح الأثر، تعليق وشرح الشيخ صلاح عمد عمد عويضة، دار
الكتب العلمية ييروت، دون تاريخ.
2) ابن حجر، فتح الباري شر حصحيح البخاري، نشر وتوزيع دير دار الإنتاء، الرياض، د. ط، د. د. ت.

^) (ابن حجر، الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف، (مع تَزْيل الآيات ... شرح شواهد الكشاف لهب

3) ابن حهر، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تعقيق همدي عبد الجيد السافي، مكتبة المثنى بيغداد،


 دار الآفاق الجديدة، بيروت، د. ط، د، د. ت.


 بدون تاريخ النشر والطبعة.
 الإخلال والغلط وهمايته من الإسقاط والسقط، تُقيق موفق عبد الهُ عبد القادر، دار الغرب الإسلاهي ييروت،

ط ط
ه1) ابن الصالحا، أبو عمرو عثمان بن عبد الرمّن بن عثمان الكردي الشهرزوري، المقدمة مع التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح لزين الدين العر اقي، دار الحديث، يروت، دي د. ط، د، د. ت.
 الأوقاف، المملكة المغر بية، د. ط، د. د. ت.
(ابن عدي، أبو أممد عبد الهُ بن عدي بن عبد الشَ البرجاين، الكامل في ضعفاء الرجال، دار الفكر، ييروت، طّه، 9 1ما
^1^) ابن العربي، عمد بن عبد الله بن عمد بن عبد الله بن أممد العافري المالكي، عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي، دار الكتب العلمية، ييروت، د. طـ، د. تـ ت.
9 1) ابن قيم الجوزية، عمد بن أي بكر أيوب الز رعي أبو عبد الش، إعلام الموقعن عن رب العالين، السعادة، ييروت، د. ط، (ب. شاكر.
 د.
(YY أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـاد بن عمرو الأزدي السخستاني، السنن، غَقيق عزت

Y (Y) أبر داود الطيالسي، سليمان بن داود بن المارود الفار البي البصري، المسند، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.



 (YA الأمير الصنعاني، عحمد بن إلماعيل، سبل السلام شرح بلوع المرام من أدلة الأحكام، مكتبة الرسالة الحديثة، بدون تاريخ.
(Y9 البخاري، أبو عبد الله عمد بن إلماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي، الناريخ الكبير، تعقيق السيد

 النكت الوفية بما في شرح الألفية، رسالة ماجستير تقدم هِا خبير خليل عبد الكريع إلى البامعة الإساميمية بالمدينة

المنورة.


(rr البيهقي، أبو بكر أممد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، تعقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز بمكة، .م199を


ع ६

 التهانوي، بدون تاريخ النشر والمكان والطبعة.
 بغداد، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثثار، تصحيح راتب حاني
(FV الحاكم، أبو عبد الله عمد بن عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت.
 داود، مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، الما

المعارف بالرياض، ط1، r. ع اهـ.

- ६) الدارقطي، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود، السنن، تُقيق السيد عبد الله هاشم اليماني، حديث إكادمي باكستان.
(乏) الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، السنن، عقيق فواز أمحد زمرلي وزميله، دار الكتاب العربي، يروت، طل،
.ها\&.V
 r६٪ الز ركشي، عممد بن عبد الله بن هادر أبو عبد الله بدر الدين، النكت على مقدمة ابن الصلاح، تعقيق زين العابدين بلا فريح، رسالته في الجامعة الإساميمية بالمدينة المنورة.
§ § ) السندي، أبو المسن نور الدين بن عبد الهادي، حاشيته على سنن ابن ماجه، دار الجيل، بيروت.
 الراوي شرح تقريب النواوي، تعقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، دون دون تاريخ. ٪ §) السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن عمد بن سابق الخضيري الشافعي، اللدر المنور في التأويل بالمأثور، بيروت: دار الفكر، بدون رقم الطبعة، ra 9 ام.
 الصوي، الميزان الكبرى، شر كة مكتبة ومطبعة المثني، بغداد، 7 . ـ اه اه.
^^) الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أممد بن أيوب، المعجم الكبير، تحقيق ممدي عبد البيد السلفي، وزارة الأوقاف، بغداد، ط1، . . ع اه.
9 ¢) الطيبي، حسين بن محم، الخلاصة في أصول الحديث، تحقيق صبحي السامرائي، ديوان الأوقاف ببغداد، .81r91
-0) العجلوي، إنماعيل بن عحم الجراحي، كشف الحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة
الناس، مؤ سسة مناهل العرفان، بيروت، دون تاريخ.
(0) العقيلي، أبو جعفر عمد بن عمرو بن موسى بن ماداد، الضعفاء الكبير، تعقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار

(Or) علي حوارزم ابن العربي براد المغربي الفاسي، جواهر المعاين وبلوغ الأمالي في فيض سيدي أبي العباس التيجالي،
دار الفكر، بيروت، دون تاريخ.

 .م1971

0) المرتضى الزين أمد، مناهج الحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، .م199を (07) مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، الصحيح، تحيق عمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ييروت، 90 ام.
المناوي، زين الدين عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن زين العابدين الحدادي القاهري الشافعي، شرح الجامع (OV


$$
\begin{aligned}
& \text { \^) النوري، أبر زكريا هيي الدين ييى بن شرف بن مري الشافيي الدمشقي، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن } \\
& \text { خير الخلالثق، تُتيق عبد الباري فتح اللّ، مكتبة الإيمان، المدينة المنور ة. } \\
& \text { (09) النوري، التقريب = تدريب الراري للسيوطي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { بيروت، بدون تاريخ النشر والطبعة. }
\end{aligned}
$$

