# الرُّواةُ المَوصُوفونَ بِوَفَفِ المرفوعِ أو بِرَفُع الَوقوقوفِ <br> The distinguished narrators by stopping the elevated and elevating the stopped 

عزوز براهيم : ماجستير في العلوم الإسلامية المدرسة الوطنية لتكوين الأئمة، دار الإمام، المحملية، ،

| تاريغ قبول القال 15/10/2019 | تاريخ إرسال القال: 22 /2019 |
| :---: | :---: |

الملاخص
إنّ المتأمل يْ حكى الأحـاديث رفعا ووقفـا يجد أنّ بعضَ الأئمة يعطي حكم الرفع للحديث، وأئمةُ آخرون يرون إعطاء حكم الوقف احتيـاطاً وتوقيـا من نسبة قول إلى النبي صلى الله عليـه وسلمى، وبعضهـه يرون أنّ الحـكَ لـلأكثر؛ فإذا كان رواة الوقف ـ مثڭلاـ أكثر عددا من رواة الرفع أ عطوا الحكى للواقفـين، وبعض الأئمـة يرى أنّ العبرةَ بـالأحفظ.

هـا، والمـلاحظ أنّ الرواةَ هـم مـدار الحصكم وٌِ هذه المسـألة، وأنّ
 من الرواة وُصفوا بـأنهم يرفعون الموقوف بينمـا وُصف آخرون بـرو بأنهـم يقفون

 مسـألة تعارض الرفـع والوقف.

الكلمـات المفتـاحية: رواة، رفع، وقف، موصوفون، حديث.

Abstract: The precise observation related to the identification and acceptability of hadith which diverge in its principles of elevated Hadith or the stopped one (with regard to the transmission linkage back to his companions) is to bring about some theologians to advocate the principle of "elevation" in their approach unlike some others who are more likely to opt for the other principle of "stopping" (at the Prophet's companions level) as a way of precaution to avoid attribution of any fallacious word to the Prophet. However, while some Hadith's scholars believe the authenticity of the above two types of hadith is more likely to depend on the factor of the more numerous of reporters whenever we want to opt for "elevation" instead of "stopping", some others are advocating to rather rely on the factor of the more memorizing among reporters. Consequently, it's well-worth noticing that Hadith's intricate authentication process of statement or judgement mainly relies on the pivotal role of the reporters but without ever dissociating them from their vacillating states of mood we should take into consideration in any assessment. The theologian scholar in his work has been focusing on a different set of reporters. Among them, those known to elevate the stopped hadiths in opposition to those who stopped the elevated ones. Such two opposing approaches are in fact advocated as the milestone of a whatever attempt to deal with hadith in its assessment and authentication. Taking at the same time into account the role of the reporters who remain the source around which studies are curried out to provide whether to adopt stopping or elevation as being two opposing principles.
KEY WORDS: hadith ; elevate ; stopped ; reporters ; narrators
1- المقدمة
الحــد للـه والصـلاة والســلام على رسـول الله وعلى آلـه وصحبـه ومن والاه، أمّا بعد :

إنّ المتصفِّح لكُتُبِ العلل يجدُهـا طافحةً بالأحاديث المعلَّة بالوقف، وكثيراً مـا
يذكرُ الأئمّةُ عبارةَ: والموقوفُ أصحّ، والوقفُ أصحّ، والموقوفُ أشبـهُ، والأشبـهُ




 لِلرَّفُ". ولما كـان الرواة محور الإسنـاد، وصكان مـا يطرأ عليهم من آفات يٌْ الحفظ 502

## عزوز براهيم


 الواقع يِ الكثير من الأحاديث ، ومن ذلك الاختـلاف وِن الأحـاديث رفهاً ووقفاً.

هذا، وأهل العلم عنـدمـا يدرسـون مسـألة تعـارض الرفع والوقف يختلفون يِّ الحكم الذي يُعطى للحديث، هل يُححكم برفعه أو يُحـكم بوقفهع ويرَون أن للرواة تأثيراً يِ الحكم من حيث الأكثرية ومن حيث الأحفظية ، فيُعطُون الحكمَ للوقف أن إن كان الرواة الواقفون للحديث أكثرُ عدداً من الرواة الرافهين لهه؛ كـما يحكمون الا بالرفع للحديث إذا كان الرواةُ الرّافعون لـه أحفظ من الرواة الواقفـين لـه. وقـد لَاحَـَ


 الرفع مطلقاً؛ لانَّهم قصروا الإسنـاد .
وِِ تقديري أنّ جهـعَ هؤلاء الـرّواة ومححاولة اسـتقصـائهم سـواء الموصوفون منهرم
 أعني: تعـارض الرفع والوقف -ـ، فـكان هـذا سـبباً يِ وضع هـذا المقال، والّذي وسـمتـه


لقد اختلفت أحكام العلماء على الحديث الذي يُختلف ٌٌِ رفعه ووقفه؛ فبعضهم يحكم للرفع مطلقاً، وبعضهم يحكم للوقف مطلقاً؛ احتياطا وعملًا بالألِّلِّ المتيقَّن، وبعضهم يحكم لرواية الأكثر، وبعضهم يحكم لرواية الأحفظ من الرواة. وهِْ ظلِّ هذه الاختيـارات يُلاحِ الباحثُ أنَّ مدارَ هذه الأقوال على أحوالٍ تعتري
 للرّواة هٌِ الحُكم؛ كمثلِ معرفة وصف الرواة برفع الموقوف أو وصفهم بوقف
 المسـألة، أعني: مسـألة تعارض الرّفـع والوقف؟
خطة البحث : ارتأيتُ أن تكون خطّة المقال وِّ مقدِّمة وثلاثة مبـاحث وخاتمة : المبحث الأول: الثّقّاتُ الذين يَرفـعونَ الموقوفَ:
المبحث الثاني: رواة متكلَّمَ فيهم يرفعون الموقوف:
القسمُ الأوّل : المكثير المُن من رفع الموقوف.
القسُُ التَّاني: المقلون من رفع الموقوف.

وأمّا الخاتمة فذكرتُ فيها أهمَّ النّتائج المتوصَّل إليها .

كّما كان المقصِدُ الأعظم من رحلة العلماء وِّ طلب العلم هو جمعُهُم لأكبر قدر مهكن من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الان التحديث











 الجادة المعروفة پٌِ الكثير من الأحاديث وهي رفعها إلى النبي صلى اللـي الله عليه وسِلم
 وفياتهم، ومَن لم أقف منهم على تاريخ وفاة أجعله متأَخِّرا لأرتبهم أبجديًّا، وفيما يلي إيراد الفريقين وِن المباحث الثـلاثة الآتية :

## 1- العنوان الرئيسي الأول: التّقـاتُ الذين يَرفهونَ الموقوفَ

 رفعه للموقوف فإنهم يعدُّونه علّةَ

 "الكامل"6: "قَال لي عبدان الأهوازي: إنَّ البغداديين يلقّنُونَ المشثايخ، ويرفعون أحاديث موقوفة، ويصلون أحاديثَ مراسيل"، وقال ٌِِ ترجمة الحسن

 المرسلَ، ويزيدون يٌْ الأسانيد"، فغلى وثاقة هؤلاء الرواة إلا أنهم كانوا متانوا متلِّسِين بهذه الخصلة، ويوجد يٌ مقابل هؤلاء الثّقات رواة أكثـروا الوا من رفع الموقوفات فطعنَ



 يرفعون الموقوف، حيث أقتصر هٌِ تراجههم على ذكـر أسمهائهم وذكر نصوص

1/ عدي بن ثابت الأنصاري (ت116): وثقه أهل العلم على مـا كان عليه من التثيع

 الموقوف، حتى أطلقوا عليه لقب الرفاّع؛ قال عفان : قال شعبة : " "كان من الرفّاعين" "10. 2/ هشام بن حسّان (ت148): أبو عبد الله البصري، حسّنَ الإمامُ أحهد بن حن حنبّ




 أهل البصرة، ومن الأمتلة على ذلك ما رواه الإمام أحمد هِيْ "مسندهِ" عن أبي
 3/ سميدُ بن عُبيد الله بن جبير (ت151-160): أسند ابن أبي حاتم پٌ "الجرحُ والتّتديل"14 عن أحمد وابن معين وأبي زرعة أنهم قالوا عن سعيد : "ثقت"، ومع ذلك



 سعد 16 : "وكان ثقةً، وله أحاديث"، وغالب الأحاديث يرويها عاصم عن علي رضي

اللله عنـه، قال ابن عدي يوْ "الصامل"17": "وعاصم بن ضمـرة لهم أذكر لـه حديثاً
 ومن ذلك أنه كثيرا مـا يرفع أقوال علي إلى النّبي صلّى الله عليـه وسلّهم ولأجل ذلك
 وِ روايتـه استتحقَّ التّرك

## 5/ عبلد الله بن موسى التيهي القرشي ثم المدني (ت181_ 190ه)

تضـاربت عبارات أهل العلم شِخ حال عبد الله بن موسـى؛ فقـال أبو حـاتم 19 : "مـا



 6/ الوليلُ بنُ مُسِلْم (ت195): دمشقيّ، وثّقـه يحيى بن معين وأبو حاتمه، وذكره ابن
 سمعتُ مـن يحـكي عن عبـد الله بن أحمـد بن حنبـل عن أحمـد، وسـئل عن الوليـد بن مسلم؟ فقال: "كان رفّاعا""، أي : يرفع الأحاديث الموقوفة.
7/ محمّلُ بنُ الحسنِ بن عمران المزني ( بضع وتسهعوز ومائة ) : ثقة ، مـن أهل واسـط، يروي
 8/ أبو داود الطيـالسي (ت204ه): هو سليمـان بن داود بن الجارود البصري الحافظ،
 لبعض المرسـلات؛ قال ابن عدي: "رفع أحاديث يوقفها غيره، ويوصل أحاديث يرسلها غيره، وإنمـا أتى ذلك من حفظه ومـا أبو دآوُد عندي وعنـد غيري إلاَّ متيقظ ثبت "25. 9/ عبلد الله بن عـصملة (ت201 _210ه): هو عبد الله بن عصمـة النّصيبي، قال العقيلي: "يروي عن حمّاد بن سلمة لا يقيم الحديث يرفع الأحاديث، ويزيد وِّ الحديث" 26 " ثم ذكر لـه حديثاً عن يأجوج ومـأجوج أنـكره عليـه؛ لأن النـاس يوقفونه ولا يرفعونـه، وقال الالـا ابن عدي عنـه : "وعبد الله بن عصمـة رأيت لـه أحاديث أنـكرهـا وليس بالكثير، وإنَّمـا

 "التّقات"28، وقال العجلي: "ثقة" 29

10/ شادّ بن الفيَّاض اليشكرى (ت225ه): أبو عبيدة البصري، اسمهه الأصلي هـلال،
 يشتغل بروايته لرفعه الموقوفات" 30 ـ ومهـن لم يشتغل بروايته ابنُ حِبّان، قال عنـه : "كان ممّن يرفعُ الموقوفاتِ، ويَقلبُ الأسانيدَ لا يُشتغَل بروايتيه"
11/ أبو معاوية الضرير (ت295): هو محمّد بن خازم الكوِيٌ، وهو ثقة وأحفظ
 هشام بن عروة.
قال أبو داود : "قلت لأحمد : كيف حديث أبي أبي معاوية(الضّرير ) عن هشام بن عروة؟ قال : فيها




 فإن غاية ما قيل فيه إنه حدّث بـأحاديث لم يتابع عليها ، وقد علمت من كـلمان المام






 صحِب قوماً من البغداديين يزيدون ويوصلون. واللهَ أعلم"35.


 لحديثٍ واحدٍ؛ فقي "سئوالات الحاكم للدّارقطني": "قلت فخالاّدُ بنُ يحيى، قَالَ: خَلادّد ثِقَة إِنَّمَا أَخطَأ فِي حَديثٍ وَاحِدٍ حَديثِ النَّوْريّ عَن إِنمَاعِيل عَن عَمْرو بن حُريْث عَن عمر فرفعه، وآَوْفَفُ النَّاس" 36

## 2- العنوان الرئيسي الثاني : رواة متكَّلم فيهه ير يرفونو الموقوف

من المعلوم أنَّ ميدانَ العلّةِ أحاديثُ التِّقاتِ؛ لأنّ الضعيفَ يُردُّ حديثُّه ولا يُقبلُ،
 حَدِيثَ الْمَجْرُح سَاقِطُ وَامٍ، وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ تكنْرُ فِي أَحَادِيثِ التِّقَاتِ أَنْ يُحَدِّثُوا

 الأحاديث بالضُّففاء كمـا هو بارزُ هِْ كتبِ العِلَلِ، وكذلكَ الإعلالُ بالوقف فإنه
 فكان هذا من المبرِّرات ٍِِ إيراد الرواة المتكلَّلَم فيهم والذين يرفعون الموقوف، وارتأيتُ أن أجعلَهُمْ قسمـين: القسم الأول: المكيثرُون، وقسمُ ثانِ: دونهم

الإكثار من رفع الموقوف:

## 2.1- العنوان الفرعي الأول : المكثرون من رفع الموقوف




 أحمد وشعبةُ، ومن هؤلاء:

1/ عليُّ بنُ زيلدٍ ( ت131ه): قال أحمد ويحيى: ليس بشيء، نقله الذهبي پِّ كـتاب:
 أحمد : حدثني ابن خلاّد قال : سمعت يحيى القطان يقول: سمعتُ شعبةَ يقول: حدّثنـا
 يُوقِفُهُ غَيْرْ" 42 ،


 3/ مجالد بن سعيل الهملداني (ت 144ه): أبو عمرو الكوِيٌ، قال أبو أبو طالب: "سـألتُ

 يرفغُهُ النّاسن، ليسَ بشيءٍ "45

4/ إبراهيم بن مسلم (ت141-150): أبو إستحاق الهجري الكوِّهِ، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: : "كان الهجري رفّاعا ، وضعّفه" ، وقال البزّار: "رفعَ أحاديثَّ وقفَهَا
 الموقوفات سبباً لتضعيفه أو على الأقلِّ تَلِينـه، ويُستثىى من ذلك ما رواه ابن عيينة




 ذكرَ أنّهَ ميَّزَ حديثَ عبدِ اللهَ من حديث النّبي صلى الله عليه وآله وسلم -واللّه أعلمَ-".
5/ مِنّْل بن علي المنزي (ت168ه) : أبو عبد الله الكوهِ، قال يعقوب بن شيبة: "وأصحابُنا يحيى بن معين وعليُّ بن المديني وغيرهم من نظرائهم يضعِّفونه ِوِ الحديث""، وقال ابن حبان: "كان مرجئا من العباد إلا أنه كـان يرفـ ونع المراسيل
 مَسَلَك المتقنين مِمَّا ثَا ينفكُّ مِنْهُ الْبشر من الْخَطَأَ ، وفَحُشَ ذَلِكَ مِنْهُ عدل بِهِ غير مسَنَكَ الْعُدُول فَاستْحقَّ التّرْكَ" 50

6/ محمّلُ بن ثـابت المبلى (ت171_180ه): من أهل البصرة، قال النسائي ليس



7/ يزيلد بن يوسف الرَّجَبي الصنعانى (ت171-180) : قال يوْ "التّقريب" : " ضعيف" 52


 ممن يرفع المراسيل ويسند الموقوف لا يجوز الاحتجـاج بها لما كـثّثر منها "54

## 2.2- العنوان الفرعي الثاني: المقلوز من رفع الموقوف

وهـم رواة متـكلَّم فيهم - كـذلك ــ وهـم موصوفون برفع الموقوف إلّا أنّهم دون من سـبقَ ذكرُهم، ومنهم:
1/ عبلُ الأعلى بنُ عامر الثعلبي (ت121ـ130ه): كويُّ ، قال الذهبي ِّ "تاريخ الإسـلام": "صـالح الحـديث قـال أبو حـاتم ليس بقوي، وضنّفَّهُ أحمـد"55 . وقـال ابن حجر يو "التّقريب" : "صدوق يهم" الا

ونقل ابن أبي حاتم پِ "الجرح والتعديل": "سـئل أبو زرعة عن عبد الأعلى


2/ أبـان بن أبي عيـاش (ت140ه): أبو إسمـاعيل العبدي البصري، ضعفه أهل العلم

الدهر "58، ومن سوء حفظ أبان كان يرفع الموقوف ويصل المرسـل، وكثيراً مـا يفعل ذلك 59 "
3/ عبلد الله بن عامر الأسلمي (ت152ه): أبو عامر المدني، "كان قارئا للقرآن وكان يقوم بأهل المدينة يِّ شهر رهضـان...وكان كـي

4/ أسـامهُّ بنُ زيلٍِ بن أسلم (ت153ه): مولى عمر بن الخطاب ضعّفُوهُ، وكـان سـبب



 ـكالمُطِرِ في الحَضَر"64، فقـال: "وهـذا الحديث لا يرفعـه عن الزهري غير يزيد بن
 "التّقريب" : "كذّبـه مـالك وغيره" 65

6/ هشامُ بنُ سهلٍ القرشي (ت160ه): كنيته أبو سعيد ، قال ابن معـين: "صـالح ليس بهتروك الحـديث"، وقال أبو حـاتم: "يُكتب حديثـثه، ولا يُحتتجّ به "66. وقال عنـه ابن










 9/ خالد بن القاسم المدائني (ت211): كنيتـه أبو الهيثم، قال الذهبي وِّ ترجمتهه: "أحد



 وتضعيفه، والذي يظهر أن من وثقه تراجع بعد ذلك إلى الـلى الكـلام فيـه؛ فقد أسنـد ابن


 يكون باقي حديثه مستقيمًا"76، ومن الآفات التي طرأت على رواياته أنه يرفع مـا
 11/ يوسف بن بحر (ت261_270): كنيته أبو القاسـم وأصله تميمي، كان قاضيا بحمص-78؛ قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي 79، وقال عنه ابن عدي: "ليس بالقويٍّ رفع
 12/ الأحوص بن حكيه: قال النسائي: "ضعيف"81، وتكـلم فيه ابن ابن حبان فقال: "يَرْوِي

 حكيم لا يُروى حديثه؛ يرفع الأحاديث إلى النبي ${ }^{83}$ ، والأغرب من هنا الاني أنه يقول لما أنكر عليه ذلك: "أليس الحديث كله عن النبي "؟84
 يَجُجُز الِاحِتِجَاجِ بِهَ إِذَا انْفَرد روى عَن ابن جريج عَن عَطاء عَنَ ابن عَبَّاسِ عَنِ



 وڤال ابنُ حبَّان فيه: "كَانَ مِمَّن يروي الْمَتاكِير عَن الْمَثَاهِير، ويقلِبُ انـَآسَانِيدَ



## 











 بينما يتثـدّدون مع رافِيهِ إذا كـا كان حكمُ الحديثِ الوقفُ.

 وقد كان مذهبهم أن يقصروا بالحديث ويوقفوه" يريد أهل البصرة، ذـكره وِّ "العلل ومعرفة الرجال" 91 روايةُ المرُّوذي.
 ثقاتُ، إلاّ أنهم يوقفون المرفوع: 1/ محمّد بن سيرين (ت110ه): على إمامـيته كانـ يقفُ الأحاديثَ كثيراً ولا يرفعها، والنّاس كلهم يخالفونه ويرفعونها. قال الدارقطني پِ






















2/ نعيم بن عبد الله المجمر (ت120ه): هو نُعيم بن عبد الله المجمر، أبو عبد الله
 هريرة عشرين سنة إلا أنه كان يوقف الأحاديث عنه كثيرا؛ قال ابن عبد البر:


3/ عبلد الله بن عون (ت150ه): كنيته أبو عون، وهو بصريُّ، أحد الأعلام، ثقةُ ثبتُ


4/ مسلم بن أبي مريم (ت158ه): هو مسلمُ بنُ أبي مريم المدني، وتَّقَه ابنُ معين وقال
أبو حاتم: صالح 101، وكان مالك يُثني عليههويقول عنه:"لا يكادُ يرفُعُحديثاً إلى النّبي "102.

 مَا يَتوفَّى رَفْعَ الْحَدِيثِ".



 فيرفعُ الحديث'، وأحياناً يهابُ الحديثَ ولا يرفعُعُه" 104 .






 مُسنَدًا مَرْفُوعًا ، وَيَقِفُهُ مَرَّةً أُخْرَى قَصنَا وَاعْتِمَادًا "106.
فهؤلاءِ الثقات وفيهم أئمة أعـلام إنما حملَهم على وقف المرفوع احتياطُهم


 موجِبة لردِّ الكثيرِمن الأحاديث بعلّةِ الوقفِ.

## 5-الخـاتثة

 وأربعين ترجمة ، ومن خلالها يــكـن أن أُدوِّن النّتائج التّالية:

1ـ إنّ وصف الرواة بوقف المرفوع أو برفع الموقوف له تأثير مباشر هِّن المرويات، وبخاصة إذا علمنا أن بعضتهم ممّن تـدور عليهم الأسـانيد.

2 للموقوفات كمـا هو ظاهر ِيِ كتابـا "المجروحين".
 4_وقفُ الراوي للحديث المرفوع تقصشُّداً واعتمـادا أهونُ عنـل النّقّاد من رفعـه للموقوف.
 فيـه


 والمآب، وصلى اللله على نبينـا دحمد وعلى آلـه و صحبـاء أجمعين.
-1 يُنظر : "علل الدارقطني": (254/1)، (246/2)، (47/5)، (185) (444/13)، (176/14) و"علل ابن أبي حاتم": (188/2)، (375/3)، (185/4)، (285/5).
.(63/2)- 2
3 - شـرح تقريب النووي (ص130).
4 -"النكت على ابن الصـلاح"، (610/2).

6 -"الكامل يٌ ضعفاء الرجال"، (543/6). .(513/13)- 7

8 -العلل ومعرفة الرجال (490/2).
9 -سيؤالات السلمي للدارقطني (ص210).
10 - ذكره المزي يِّ "تهذيب الكمـال" (166/7) ، وفسـر الذهبي معنى الرفاع بقولها : "يعني :
 "النـكت على ابن الصـلاح" (59/2) 11 - التقريب (ص572).
12 - 12

 .(420/3)
.(39/4)- 14
15 -سؤالات الحاكم للدارقطني، (ص215). 16 - يِ "الطبقات الكبرى" (245/6) .(387/6)-17

18 -ابن حبان. المجروحين (126/2). 19 - "الجرح والتعديل" (167/5) 20 -"الثقات" للعجلي، (ص281). 21 - "المجروحين" لابن حبان (16/2) اليدان

.(96/31)-23

24 - ابن حبان. المجروحين، (275/2).
25 -"الكامل" لابن عدي (278/4).
26 -"الضعفاء الكبير" للعقيلي (285/2).
27 - "الكامل" لابن عدي (353/5).
(27/5)-28).

29 - "الثقات" للعجلي (46/2).
30 - ابن حجر. التقريب، (ص263).
31 - ابن حبان. المجروحين، (364/1).
32 -ابن حجر. تهذيب التهذيب، (191/9).
33 - ص109.
34 -ابن حجر. "لسـان الميزان"، (71/3).

36 -سؤالات الحاكم للدارقطني، (ص202).
37 - "معرفة علوم الحديث"، (ص112).
38 -استعمل ابن حبان هذه المصطلحات ٌِْ كِتابه "المجروحين"، وابن حبان البستي معروفُ
 39 - أي: الآثار التي هي من أقوال الصـحابة يرفعها. "السير" للذهبي (130/6).

$$
40 \text { - (ص140). }
$$

41 - "العلل ومعرفة الرّجال" ، (225/3).
42 - أبو عيسى الترمذي. "الجامع"، (46/5).
. (164/9) - 43
44 - ابن أبي حاتم. "الجرح والتعديل"، (861/8) (36/8). 45 - شمس الدين الذهبي. "ميزان الاعتدال"، (438/3)


$$
47 \text { - } 48 \text { - ابن حـجر. التقريب، (ص94) : (165/1). }
$$



$$
\begin{aligned}
& \text {.(734/4) -51 } \\
& \text { 52- ابن حجر. التقريب، (ص606). } \\
& 53 \text { - ابن حبان. المجروحين، (106/3). } \\
& 54 \text { - ابن حبان. "المجروحين"، (379/1) . } \\
& 55 \text { - الذهبي. تاريخ الإسـلام، (451/3). } \\
& 56 \text {-ابن حتر. التقريب، (ص331). } \\
& 57 \text { - ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل، (26/6). }
\end{aligned}
$$

> 59 -"شرح علل الترمذي" لابن رجب ( 50 (391/1).
> 60 - "الطبقات الكبرى" لابن سعد (454/5).
> 61 - "المجروحين" لابن حبان (6/2).
> 62 -ابن حبان. المجروحين،، (179/1).
> .(140/9)-63

 الحضر)، (183/4). وصحح الموقوف أبو زرعة كمـا وٌِ "علل ابن أبي حاتم" (67/3)، والدارقطني پِ "العلل" (282/4). 65 -ابن حجر. التقريب، (ص604). 66 -ابن أبي حاتم. الجرح والتعديل، (61/9) (81). 67 -ابن حبان. المجروحين، (89/3). .(345/7)- 68

69 -ابن حجر. التقريب، (ص583).
70 -ابن حبان. المجروحين، (77/3).

72 -"المجروحـين" لابن حبان (57/2).
73 - "تاريخ الإسـالام" للذهبي (305/5)
74- ينظر: "المجروحين" لابن حبان (282/1)، و"معرفة التذكرة" لابن القيسراني .(ص235)
75 - "الكامل" (251/8).

76 -"الكامل پِخ ضعفاء الرجال" لابن عدي (256/8)
77-"تهذيب الكـمـال" للمزي (471/29)

$$
78 \text { - "سير أعـلام النبـلاء" للذهبي (122/13). }
$$

$$
79 \text { - "تاريخ بغداد" للخطيب (16/448). }
$$

$$
80 \text { - "الكامل" لابن عدي (510/8). }
$$

$$
81 \text { - "الضعفاء والمتروكون" للنسائي (ص20). }
$$

$$
82 \text { - "المجروحين" لابن حبان (175/1). }
$$

$$
83 \text { - "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (328/2) }
$$

84 - رواه ابن أبي حاتم يفٌ "الجرح والتعديل" (328/2) عن أبي بـكر بن عياش.

 (546/5) : "وصوابه موقوف". " 86 - ابن حبان. المجروحين، (114/2). .(177/1)-87

$$
\begin{array}{r}
88 \\
-89 \\
.(193 / 3)-89 \\
.(513 / 13)-90
\end{array}
$$

91-(ص1).

$$
.(25 / 10)-92
$$

$$
93 \text { - علل الدارقطني، (28/10). }
$$

 95 - ابن رجب. "شرح علل الترمذي"، (700/2).




 الستختياني ومِسعر بن كـدام، لأنَّ أمرَهمـا محتمـى 99 - ابن عبد البر. "التمهيد"، (178/16).

$$
\begin{aligned}
& 100 \text { - أبو الحسن الدارقطني. "العلل"، (14/10). } \\
& 101 \text { - ابن أبي حاتم. "الجرح والتعديل"، (196/8) } \\
& 102 \text { - ابن أبي حاتم. "الجرح والتعديل" : (19/1)، (196/8). } \\
& \text {.(116/8)-103 } \\
& 104 \text { - ابن حجر. تهذيب التهذيب، (11/3). }
\end{aligned}
$$

 106 - الخطيب البغدادي. "الكفاية پٌ علم الرواية"، (ص417).

