مراجع
مصطلحات الدين والعلمة
وأشهر المصطلحات فيها
حقوق الطابع معحتولية

1429 هـ-2009 م
الطبعة الأولى

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
2008/6/1818

دار النفايس
للكتابة والتوزيع الأردن

المجلد - مقابل مركز جوهرة القدس
ص.ب. 27510 عمان 11190 الأردن
هاتف: 2627340
فاكس: 267341

Email: ALNAFAES@HOTMAIL.COM
www.al-nafaes.com
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:
فإن لكل علم مصطلحات خاصة يستعين بها الكتّاب والباحثون، والأساتذة
والمدرسون عند ما يريدون أداء معنى كبير بلفظ قليل. و"الاصطلاح" أو
" المصطلح " هو الذي يؤدي هذا الدور في جميع المعارف والعلوم، ولأجل ذلك لا
نرى علماً إلا وفيه مصطلحات خاصة لأنماه معيّنة قام بوضعها الباحثون في ذلك
العلم بهدف التسهيل والتسير في مقام الإفادة والتعليم.

عن كلمة "الاصطلاح والمصطلح":
وكلمتنا "الاصطلاح والمصطلح" من الكلمات التي اختيرت للتعبير بها عن
العرف الخاص، وهما عبارة عن "اتفاق قوم على وضع الشيء". وقيل: هما "إخراج
الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد منه، وذلك بالنسبة بينهما كالأعموم
والخصوص، أو لمشاركتها في أمر، أو لمتابعتها في وصف، إلى غير ذلك".

ويقول علماء أصول الفقه: إن نقل اللفظ من معنى لغوي إلى مصطلح عرفي
(شريعي مثلًا) قد يتم مع الهجر الكامل للمعنى اللغوي، وقد يكون دون ذلك؛ فقد
يتبع المعنى اللغوي عن اللفظ، فلا يبطل للذين لا بقرينة على قدسه، أي يصبح
بجزء، وينحصر المعنى الحقيقي في المعنى الشرعي، وقد لا يكون الهجر متحققاً فيصبح

(1) المصدر: بُطَّرس البَشَّتَاني: متع المحيط: ص 515.0
اللغة المشتركة بين القديم والمستجد، وتعيين المراد من المتعدد يحتاج إلى قرينة حالية أو فعلية (1).

على أن الجميع متفقون على أن المعنى الحقيقي للنظَّة يبقى محفوظًا في المعنى المنقول إليه النظَّة، مثل الصلاة: المعنى الحقيقي لها هو الدعاء، وهو ما زال باقيًا في المعنى العربي الذي نُقلَت إليه، وهو عبارة عن "أقوالٍ وأفعالٍ مخصوصة مفتوحة بالتكبير معتمة بالتسليم".

وقد تُنصَّ نظرية ثلاثة من العلماء بجمع ونضد المصطلحات الموضوعة في العلوم خدمةً لذلك الهدف الشامولي المشترك إليه، وهو التسهيل والتسهيل في مقام الإفادة والتعليم، ومنها ما هو عام في جميع العلوم، ومنها ما هو خاص بعلم من العلوم، أو كتاب من الكتب. وهي ما يلي:

أما الكتب العامة فهي:

1- "إرشاد القاصد إلى أصول المقام" لابن الأفغاني، شمس الدين محمد بن إبراهيم ابن ساعد السنناري الأنصاري، (ت 947 هـ).

2- "التعرفات" للسيد الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي، (ولد 1440 هـ، ت 1581 هـ).

3- "مفتاح السعادة ومصباح السعادة" لطاشكيري زادة أبي الخبر الأول عثمان الدين أحمد ابن مصطفى مصلح الدين الرومي (ت 962، 967، أو 968 هـ).

4- "جامع العلوم والحكم" المعروف ب"دستور العلماء" تأليف: أحمد نجوي بك.

(1) الجوهري: البرهان في أصول الفقه: 1/130-135.
5- "التوقيف على مهات التعريف" للمناوي، محمد عبد الروؤف، (ولد 952ه -
ت 1031ه).

6- "كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون" خليفة، مصطفى بن عبد الله
الرومي القسطنطيني الحنفي، (ولد 1710ه - ت 1777ه).

7- "كشف اصطلاحات الفنون" تأليف: محمد أعل بن علي النهاني
(ت 1191ه/ 1777م).

8- "أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم" للفتومي، صديق بن حسن
خان، (ولد 1248ه - ت 1307ه).

وأما الكتب الخاصة فهي:

1- "الزهر" لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي، (ت 1372ه).

2- "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي، (ت 1767ه) وكتاب "التربية" في فروع الشافعية

3- "المطلع على أبواب المقنع" للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح بن
أبي الفضل البعلي الحنفي، (ت 907ه). و "المقنع في فروع الحنبلي" لوفق الدين
عبد الله بن قداماء الحنبلي (ت 672ه).
4- "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" للقاضي زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد ابن زكريا الأنصاري الشافعي المصري، (ت 926 ه) في شرح الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين.

5- "أنين الفقهاء" لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القوني، (ت 978 ه) وهو في اصطلاحات الفقهاء.

وأما تجد الإشارة إليه أن هذه الكتب وأمثالها المؤلفة في مختلف المجالات كانت النواة الأولى لتأليف دائرة المعارف الرائجة في هذه العصور؛ فإن مؤلفي دائرة المعارف استمدوا ودعموا من تلك الكتب والمصطلحات في تبيان مصطلحات العلوم من دون عناء ومساعدات كبيرة.

قصتي مع هذا الكتاب:

قبل ثلاث عشرة سنة تقريباً من الآن، وكانت الجامعة آنذاك في "باتننج جاي"، طلب عمالي مدير الجامعة آنذاك الأساتذة الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، من كل أستاذ في العلوم الإسلامية، أن يكتب قاموساً أو معجماً لمصطلحات العلم الذي يخصص فيه، فالخصخص في القرآن يكتب في المصطلحات القرآنية، والمختص في الحديث في المصطلحات الحديثية، والفقه في المصطلحات الفقهية، والمختص في العقيدة في المصطلحات العقائدية، وهكذا. وخرجت قرعة الفال لمجلس مصطلحات الحديث في نصيب هذا المسكن قليل البضاعة، فكتبت ما تمكنت من جمعه في ذلك الوقت، وقد قدمته إليه، فاجه القاموس على حسب ما أراده عمالي الدكتور.

ولكنني لاحظت فيها بعد أن فيه نقصاً كبيراً، فبدأت أجمع - من جديد - منذ ذلك الوقت حين هذا التحرير، وجعلت بقدر ما أمكن، فزادت المصطلحات أضعافاً مضاعفة على عملي السابق، وأقدم الآن إلى القراء تلك المجموعة باسم "المعجم"
المفهرس لمصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين فيها"، وحاولت أن لا
يغبني منها شيء كثير. والكلالله سبحانه وتعالى.

وهذه المصطلحات التي جمعتها في هذا المعجم هي متعلقة بالرواية والراوي
والمري، وبألاظ التحول والأداء، وبكتابة الحديث عند المحدثين المتقدمين، وبالألفاظ
الجرح والتعديل، وبمربات الجرح والتعديل، وأقسام الحديث القبول والضعيف
والردود وصفاتها، وبصفات السن والمن، وبدراية الحديث، وللمصنفات في
الحديث. كأ رأيت أن ما اشتهر به المحدثون من نسبة أو كنية أو لقب أو غيرها هو
أيضاً مصطلحات حديثية، فعرفته بها أيضاً. وقسمت الكتاب إلى قسمين:

القسم الأول في مصطلحات الحديث وعلومه، وبلغ عددناه 948 مصطلحاً
حديثياً.

القسم الثاني فين اشتهر من المصنفين في الحديث وعلومه بكنية أو نسبة أو لقب
أو غيرها، وبلغ عددهم 795 مصنفاً ومؤلفاً.

وجمعت هذه المصطلحات من الكتب المؤلفة في علوم الحديث مثل فتح المغيث
للسخاوي وتدريب الرادو للسيوطي، وعلم الجرح والتعديل مثل الرفع والكتم
للكنوي مع تعليقات الشيخ أبي غدة، وعلم الرجال مثل تذكرة الحفاظ وسهر أعلام
البلاء للذهبي وطبقات الحفاظ للسيوطي، وعلم الكتب والفنون مثل كشف الظنون
لحاجي خليفة، والرسالة المستطورة للكناني، وأبجد العلوم للقنوجي، وغيرها كثير
بيطول بذكراها الكتاب، والبعض منها من اجتهادات. وهناك إمكان لزيادة
المصطلحات وأسباب المصنفين، وما كتبته ليس حرفياً نهاية. والكلالله.
عن منهجي فيها هذا الكتاب:

ابتعت في كتابة المصادر والمراجع المنهجين الآتيين:

1- اعتمدت في المعنى اللغوي للمصطلحات الحديثة على جهرة اللغة لابن دريد، وتهذيب اللغة للأزهرى، والصحاح للجوهرى، ولسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزى، ونها العروض للزبيري، ولم أكتبها في الهامش اختصاراً، وما كان من غيرها كنتها فيه.

2- أما المعنى الاصطلاحي لمصطلحات الحديث وعلومه فإذا كان منها معروفاً، فلم أكتب مصدره أو مصدره لأنه يوجد في كل كتاب في مصطلح الحديث. وما كان مناهج معروف فإذا ذكرت مصدره فهو منه، وإذا لم أذكر مصدره من المصادر فهو منه.

3- أما تراجم المشهورين من المصنفين فاعتمدت فيها على الكتب الآتية: تهذيب الكمال للمزى، وتذكرة الخفاظ للذهبي، وذيوفها وسير أعلام النبلاءذاهبي، وميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، وتهذيب التهذيب لابن حجر، وتقريب التهذيب لابن حجر، وطبقات الخفاظ للسيوطي، والتقريب لمعرفة رواة السنن ومسانيد لابن نقطة، وذيل التقريب في رواة السنن ومسانيد للفامى، وكشف الظنين لخليفة، وأجد العلوم للقنوجي، والرسالة المستفارة للكتانى، ولم أكتبها في الهامش.

أخيراً أرجو من الله العلي القدير أن ينفع به القراء، وأن يجعله ذخراً لي في الدنيا والآخرة.

محمد أبو الليث شمس الدين الخبرى
قسم دراسات القرآن والسنة
جامعة الإسلامى العالمية باليزابى

- 10 -
القسم الأول

مصطلحات الحديث وعلومه
المصطلحات الحديثة وعلومه

حرف
الألف (أ)

1 - آتنه فلان: إن قالوا: "موضوع أو باطل آتنه فلان" فهو حينئذ كتابة عن
الوضوع، ويكون من ألفاظ أعمار مراتب الجرح. وإن قالوا: "منكر آتنه فلان"
فمرادهم: آتين في نكارته فلان. وإن قالوا: "آتنه فلان" فقط فهذا معناه أن
الرجل حل التمدد(1).

2 - الأبدال: انظر البدل.

3 - أبينا: متعصر من لفظ "أبن" الذي هو من ألفاظ التحمل والأداء. وقيل: لا تحسن
زيادة الباء قبل النون؛ وإن فعله الإمام النسائي في السنن الكبرى والبهقي في
مؤلفاته وأبو عوانة في مسنه وغيرهم: لنا يثبت برمز "حدثنا".

4 - أتباع التابعين: جمع تابع التابعي. فلينظر "تابع التابعي".

5 - اتصال السنن: وهو أن يكون جميع روايه قد أخذوا الحديث من فوهم مباشرة. ويعرف
ذلك بالألغاز التححل والذاء التي تشملها الرواة، مثل: حدثني، حدثنا، أخبرني،
أخبرنا، أتبنا، أتبنا، سمعنا، سمعنا، لأن كل هذه الألفاظ وأمثالها صريحة في الأخذ
والسياق مباشرة من الشيخ. وأما ألفاظ: "عن فلان، أن فلانا قال، قال فلان، وأمثالها"

(1) ابن عراق: تنزيل الشريعة المرفوعة: 1/34.
فهذه ليست صريحة في الأخذ والسواك مباشرةً، وإنها تحتم للسواك ولغير السواك، لذلك إذا استعملنا نية غير مدلس فتحتم على الأخذ المباشر. وأما إذا استعملها نية المعروف بالتدليس فتجري عليه أحكام الحديث المدلس.

6- اتهام الراوي بالكذب أو الوضع: ينظر "حمية الراوي بالكذب".

7- أثبت الناس: من أعلى مراتب التعديل.


والخاتم الشائع أن الأثر للممقوط والمقطوع كما قال ابن حجر.

9- الأثر: نسبة إلى الأثر، وانتسب إليه جمعة على أنهم يتبعون الأثار، ولا يقلدون أحداً.

وقد ينتسب إليه من يصف في فنونه.

10- الإجازة: هي إذن في الرواية لفظاً يفيد الإخبار الإجمالي عرفًا، يعني أنها تتضمن إخباره بها أذن له روايته عنه. وأركانها أربعة: مجزز، وجائز، ومجاز، وجائز.

وصورتها: أن يقول الشيخ لأحد طلابه: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري.

(1) انظر كتابي: علوم الحديث أصلها ومعاصره، ص 145-146-147.
(2) انظر: السخاوي: فتح الغيث: 7/1.
مثالًا - ويؤديها بلفظ: أجاز لي فلان، أو حدثنا إجازة، أو أخبرنا إجازة. وقد خص المتأخرن لها للفظ "أنبأنا". وله أنواع نظرها كتب أصول الحديث كتدريب الراوي للسيوطي و غيره.

11- الأجزاء: جمع "الجزء"، وهو الكتاب الذي جُمع فيه أحاديث شخص واحد من الصحابة، أو من بعدهم إلى زمن المؤلف، أو التصنيف في موضوع من موضوعات الدين كجزء حسن بن عرفه، وجزء القراءة خلف الإمام للبخاري، وجزء رفع اليدين للبخاري.


13- أحاديث الأحكام: هي الأحاديث التي تشمل على أحد الأحكام الخمسة من الواجب، أو الندب، أو الإباحة، أو الحمراء، أو الكراهة.

14- أحداث الصحابة: صغر السن من الصحابة كالحسن والحسين، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، والنعيم بن بشير، والسائب بن زيد، والمسور بن خرماء، وغيرهم، من غير فرق بين ما تحملوا قبل البلوغ وبعده.

15- أحسن أو أصيح شيء في هذا الباب يقوله المحدثون في حديث وارد في مسألة، ويقصدون به أن ذلك الحديث أحسن حالًا في مقابل ما روي فيه من الأحاديث الأخرى. أي أن هذا أيضاً ضعيف ولكن ضعفة أخف من الأحاديث الأخرى.

16- أخبار الآحاد: انظر أحاديث الآحاد.
الأخبار: من يشتغل بالأخبار. مثل: عسل بن ذكوان الأخباري، وأبو عيينة
ابن محمد بن أبي عيينة الأخباري، ومحمد بن السائب أبو النضر الكوفي المفسر
النسابي الأخباري، وعمر بن محمد النسائي الأخباري، ومحمد بن عبد الله أبو
عبد الله الأخباري البغدادي، وغيرهم.

أخبرنا وأخبرني: من ألفاظ التحول والأداء. ويستعمل فيها قرى عليه. قال
الحاكم: الذي أختاره أن يقول الراوي فيها قرأ على الشيخ: "أخبرني"، وما
قرئ بحضرته: "أخبرنا".

الاختبار: هو النظر في رواية رأى هل هي موافقة لما رواه الثقات أم لا، هل
صحاب أو حسن النقاد لم تفرد به أم لا، وهل أخرج له الشيخان في الأصول أم
لا.

اختصار الحديث: وذلك بأن يروي المحدث بعض الحديث ويذف بعضه،
بشرط أن لا يكون المحدث متعلقاً بها ذكره. والصحيح عند جهور المحدثين
فدياً وحديثاً جواز ذلك.

الاختلاط: هو فساد العقل أو تغييره وعدم انتظام الأقوال والأفعال. إما
بخرف، أو ضرر، أو مرض، أو عرض من موت ابن أو سرقة مال كالمصري،
أو ذهاب كتب كابن خيبة، أو احتراقها كابن الملك.

اختلاف الحديث: ينظر مختلف الحديث.

أخرج الحديث أو أخرجه: أي ذكره المحدث في كتابه بسنده. لا في محدثته(1)
وتعمل هذه الكلمة وكلمة "رواه" عند الإحالة إلى من ذكره من المصنفين في

(1) محمد أبو الليث الخير آبادي: تخرّج الحديث: ص 13 (الهامش).
كتابه بسنده. وأما إذا أخذ الباحث الحديث من كتاب نقله مؤلفه من مصدر أصلي فلا يقول عند الإحالة إليه: "أخرجه أو رواه" بل يقول: "ذكره أو أورده". فمثلًا أخذ الباحث الحديث من "جمع الزوائد للهيثمي" فيقول: "ذكره أو أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، ونسبه إلى البزار - مثلا". ولا يقول: "أخرجه أو رواه الهيثمي في مجمع الزوائد" لأن مجمع الزوائد كتاب غير أصلي. وكذلك عند الإحالة إلى كتاب شبه أصلي يقول مثلا: "ذكره أو أورده ابن كثير في البداية والنهاية، ونسبه إلى مسند أحمد". ولا يقول: "أخرجه أو رواه ابن كثير في البداية والنهاية" لأنه كتاب شبه أصلي بمعنى أن سند الحديث فيه ليس لمؤلف البداية، بل هو منقول من كتاب أصلي وهو مسند أحمد.

- الإخوة والأخوات من الرواة: هو معرفة الإخوة والأخوات من الرواة.

- أداء الحديث: هو رواية الشيخ الحديث لطالببه بعد تحمله من شيخه بأحد ألفاظ الأداء.

- الإدراج: ينظر المدرج.

- إذا سئل الإمام عن راو فآعرض عنه وزقى غيره: فهذا إيداع منه بأنه ساقط عندنا. وقد يكون ذلك عنوانًا لضعفه عند ذلك الإمام.

- الأربعة (4): المراد به في كتاب الترجم والجامع الصغير للسيوطي: السنن الأربعة، وهي سنن أبي داود، وسنن الترمذي، والسنن المجتبي لنسائي، وسنن ابن ماجه.

- (1) انظر لذلك: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: تعلقه على الرفع والتكمل: ص 173.
الأربعينات: جمع "الأربعون" وهو الكتاب الذي يجمع فيه مؤلفه أربعين حذناً مختارةً مثل "الأربعون" للчерشي، و"الأربعون" للنوي، وغيرها.

الإرجاء: قال ابن حجر: "الإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصوب إحدى الطائفتين اللتين تقاتلوا بعد عبيان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على من أتي الكبار وترك الفرائض بالناز، لأن الإيام عندهم الإقرار والاعتقاد، ولا يضر العمل مع ذلك".

أرجو لا يتأس به: من ألفاظ التعديل، والذي وصف به يكتب حديثه للاعتبار.

الإرسال: انظر المرسل.

رم به: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح، والوصوف به لا يكتب حديثه ولا يعتبر به.

أَرْتَنَى: مختصر من لفظ "أَرْتَ،" الذي هو من ألفاظ التحمل والأداء.

أسأل الله السلامة: هذا القول من باب الجرح، وفيه إيضاح بذلبه أو كذب ما رواه.

أسباب ورود الحديث: ينظر سبب ورود الحديث.

استشغال الحديث: نظر: مشكل الحديث.

الإثبات: رواية أو ذكر الشاهد لتقوية حديثه به. وينظر الشاهد.

الاستفادة: الشهرة. وينظر المستفيض.

استقلال السنة بالتشريع: هو كون السنة حجة بنفسها في تفسيرها للقرآن، وفيها تأييبه.

(1) ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 594.
من الأحكام في الحلال والحرام، والواجب والمندوب، والكروه والمباح، زيادة على القرآن، ولا تحتاج في هذا كله إلى دليل آخر.

1- الإسرائيليات: ما يذكره أهل الكتاب أو مسلمة أهل الكتاب من قصص وأخبار الأمم الماضية وبدء الخلق وغيرها. قال ابن كثير: "هي تذكر للاستشهاد لا للإعتماد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه لما عندنا مما يقدهه. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نذلجه، وتحسين حكايته".

2- أسباب الرجال: علم يعتني بسيرة رواة الحديث.

3- الأسباء المجردة: أي المجردة عن الكني والألقاب وما شابهها.

4- الأسباء المفروضة: الأسباء التي لم يسم بها إلا واحد.

4- الأسباء والكني: هو من علوم الحديث. وهو علم تذكر فيه أسباء من كتبة ومن كتبة ابنه ومن كتبه نقله، وله اسم وكتبة أخرى. ومن له كنتان أو أكثر. ومن اختلف في كتبه. ومن عرفت كتبه و Bernardino في اسمه. ومن اختلف فيها. ون عرف بالاثنين. ون اشتهى بها مع العلم باسمه.


(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 3/1
47- الإسناد السافل: ينظر السنن النازل.
48- الإسناد العالي: ينظر السنن العالي.
49- الإسناد النازل: ينظر السنن النازل.

إشكال الحديث: ينظر: مشكل الحديث.

أشهد على فلان: يقول الراوي تأكيداً لروايه، وإظهاراً لساعه. وقيل: يقول الراوي تموياً.

في استخدام الفاظ التحمل والأداء.

50- أصغر الصحابة: هم صغار الصحابة الذين مات النبي ﷺ ولم يبلغوا سن البلوغ كأب ابن مالك والسائب بن يزيد وأبي الطفيل.

51- أصحاب الحديث: يُرد بهذا اللقب "المحدثون". وينظر "أهل الحديث" أيضاً.

52- أصح شيء في هذا الباب: انظر: أحسن شيء في هذا الباب.

53- أصل السباع: هو كتاب الحديث الذي سمع منه تلاميذ الشيخ من شيوخ الحديث.

أصل الشيخ: الكتاب الذي كتب فيه الشيخ أحاديثه بخط يده.

الأصول: الأحاديث التي أخرجها المحدث أصالة، لا شاهداً ولا متابعاً. وهذه الكلمة تستخدم عموماً في أحاديث البخاري ومسلم التي يذكرها أولئك بإسناد نظيف ويجعلنها أصولاً، ثم يتبعها بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والبالغة أو لزيادة فيهما.

(1) انظر: السيوطي: تدريب الراوي: 7/1.

- 20 -
54- أصول الحديث: ينظر علوم الحديث.

55- الأصول السنة: وكذلك "الكتب السنة" مصطلحان يطلقها أهل العلم على كتب الحديث السنة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، وسنن أبي داود، وجامع الترمذي، وسنن الساتي المجتبي، وسنن ابن ماجه عند علماء الشرق، ومما تمالك بدلاً من سنن ابن ماجه عند علماء المغرب.

56- أضيق الناس: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.

57- أطراف الأحاديث: أنظر: طرف الحديث.

58- الاعتبار لغة: الامتحان والاختبار. واصطلاحاً: "يتعين طري حديث". ليُعرف هل شارك راويه في روايته غيره أم لا.

59- الاعتزال: انظر المعتزلة.

60- إجعام اللفظ: نقطه مثل الحروف المقطعة: الباء، والتاء، والجاء، والذال، والزاي، والثين، والضاد، والظاء، والغين.

61- الإعراب: هو شكل الكلمة أي ضبطها نحوياً وصرفياً.


63- الأفراد: جميع الفرد. وهو الحديث الذي لم يروه إلا راو واحد. وانظر: الفرد المطلق.

۲۵- الأقران: لغة: جمع قريب بمعنى الصاحب. واصطلاحاً: مشاركة الراوي ومن روي عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية. مثل: السّن واللقي وهو الأخذ من المشايخ (1) وهو أنواع.

۲۶- أكذب الناس: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح. ومن وصفه به لا يكتب حديث ولا يُعتبر به.

۲۷- ألفاظ تحمل الحديث وأدائه: هي الألفاظ التي يستعملها المحدث عند تلقيه الحديث من شيخه، وعند أدائه لتلاميذه، مثل: سمعته يقول، رأيته يقول، حدثنا، أخبرنا، أن فلانا يقول، قال فلان، وغيرها من الألفاظ.

۲۸- ألقاب المحدثين: ينظر اللقب.

۲۹- إلى الصدق ما هو: من أدنى مراتب ألفاظ التعديل. يقال فيما ليس بعيد عن الصدق.

۳۰- إلى الضعف ما هو: قولهم إياه في الراوي أو الحديث يعني أنه ليس بعيد عن الضعف.

۳۱- إليه المنتهى في النثبت: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.

۳۲- إليه المنتهى في الكذب أو الوضع: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

(1) السخاوي: فتح المغتث: ۳/۱۷۴
(2) السخاوي: فتح المغتث: ۳/۱۶۵ والمصنعي: توضيح الأفكار: ۲/۲۶۵
73-الأملاء: جميع الإملاءات. وهي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها الأحاديث التي يملأها عليهم شيوخهم في مجالس إملائهم، مثل الإملاء للمحاملي، والأملاء للمُخصّص وغيرهما.

74-الإمام: الكامل في علم الحديث، يُقدّم به في هذا العلم.

75-الإملاء: هو إملاء الشيخ أحاديثه على تلميذه أو تلاميذه، وهو يكتبها أو يكتبونها بلفظه.

76-أمير المؤمنين في الحديث: هو أرفع مراتب المحدثين وأعلاها. وهو: من تبَّحَر في علم الحديث رواية ودراية، وأحاديث علمه بجميع الأحاديث ورواياتها جرحاً وتحديداً، وبلغ في حفظه كل ذلك الغابة، وبلغ في فهمه لها النهاية، وجعل في كل ذلك فلم يأخذ عليه أحد، ولم يلحق به لأحق، وإنها حاز قصب السباق في ذلك. ولفظ آخر هو: فمن فاقد حفظاً وثقافةً وعمقاً في علم الأحاديث وعلمه كل مَن سبقه من المراتب والألقاب، بحيث يكون مرجعاً للحكام والحفاظ وغيرهم. لقب به: سفيان الثوري (ت 161 ه) وشعبة (ت 170 ه)، والبخاري (ت 265 ه)، ومسلم (ت 261 ه)، والدارقطني (ت 385 ه)، وآخرهم ابن حجر (ت 852 ه).

77-فُنّ أختصر من لفظ التحمل والأداء: "أخبرنا". وقيل: ولا تحسن زادة الباء قبل التحون وإن فعله البيهقي وغيره لئلا يتسبب برمز "حدثنا".


(1) ينظر: الأخي آبادي: علوم الحديث أصيلها ومعاصرها: ص 35-36.
79- أبناؤي: راجع أبناؤنا، يستعمله الراوي إذا كان بمفرده.

80- الانقطاع: راجع المقطع.

81- أذكر ما رواه فلان: أي أن ذلك الفلان كثير المخالف للثقة في رواياته للأحاديث.

82- إن ليس بشيء: انظر: ليس بشيء.

83- إن ليس مثل فلان: ليس بجرح، وإنما يقولونه في المفاضلة بينه وبين من أشبهه، ليبيان موقع مستوى من الحفظ والضبط ونحوهما.

84- أهل الأهواء: هم أهل القبالة الذين لا يكون معتقدهم مثل معتقد أهل السنة والجماعة كما الخوارج والروافض والخطابة والكرامية والمعلنة والمرجئة والقدرة والجبرية.

85- أهل الحديث: قال ابن قتيبة: "فأما أصحاب الحديث فإنهم التماسوا الحق من وجهته، وتبعوا من مذاهب، وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله ﷺ، وطلبهم لأثاره وأخبره برأى وبحره، وشرقاً وغرباً، يرحل الواحد منهم راجلاً مقيماً في طلب الخير الواحد أو السنة الواحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة". قلت: هذا في استعمال القدماء، وأما في هذا العصر فهو لا يطلب على جامع لا يقل دون أحد من المذهب الأربعة، منهم المباركوري صاحب تفحة الأحاديث والشيخ الألباني وغيرهم.

86- أهل الرواي: قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: "أطلق هذا اللقب على علماء الكوفة وفقهائها من قليل ناساٍ من رواية الحديث، كان جمل علمهم أن يخضموا ظواهر ألفاظ الحديث، ولا يرونون فهم ما وراء ذلك من استجابة دقائق المعاني وجليل الاستنباط.

(1) الشيخ أبو غدة: تعلقيه على الرفع: ص 180.
(2) محمد عميم الإحسان المجددي البركلي الخنفي: قواعد الفقه: ص 191.
(3) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث: ص 73.
وكان هؤلاء الرواة يضيقون صدراً من كل من أعمل عقله في فهم النص وتحقيق العلة والمناظر، وأخذ يبحث في غير ما يبدو لأمثالهم من ظاهر الحديث، ويرىقد خرج عن الجاذبة، وترك الحديث إلى الرأي، فهو بهذا - في زعمهم - مذموم منبوذ الرواية." (1)

ذكر بعض النهاذن لذمهم هذا.

87- أهل السنة والجماعة: هم الذين التزموا طريق السنة التي كانت عليها الصحابة. قبل بدء البدعات كالاعتقال والتشيع والرفض وغيرها. ورئيس أهل السنة رجلان: أحدهما حنفي وهو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريري إمام الهدي، له كتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب تأويلات القرآن. توفي سنة 333 هـ. والآخر شافعي وهو الإمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسحاق الأشعري، صاحب "مقالات الإسلاميين". توفي سنة 324 هـ. قلت: ويعد منهم أيضاً الذين يسُمّون أنفسهم "السلفيون أو الأثريون".


قال: ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنه، ولو بال في إئذان ثم صبه في ماء، أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه، بل في غيره". وةمامهم داود بن علي الأصبهاني الظاهرة (ت 370 هـ)، ومحاميمهم ابن حزم الظاهرة (ت 354 هـ). و"أهل الحديث" قريب منهم.

(2) محمد عميم الإحسان المجيدي البركاني الحني: قواعد الفقه: ص 197.
(3) النروي: المجموع: 177/1.

- 25 -
89- أهلية الأداء: هي عبارة عن وصف من يروي الحديث لتعليمه بالإسلام والعقل والبلغ وعند النسك وعدم انخراط المروأة والضبط (كاملًا أو قاصراً قليلاً).

90- أهلية التحمل: هي عبارة عن كون من يتلقى الحديث من شيخ موصوفاً بالتميز الذي يجعله ما يسمعه ويبسطه. وضبطه كثير من المحدثين في حده الأدنى بخمس سنين.

91- إهمال اللفظ: عدم نقطته مثل الحروف: الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين.

92- أوثق الناس: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.

93- أورد المحدث الحديث: ذكره بدون السند في كتابه، لا في محدثته.

94- أوساط التابعين: التابعين الذين أدركوا زمن الصحابة وكبار التابعين ورووا عنهم.

95- أوساط الصحابة: الصحابة الذين أسموا متأخراً وكانوا صغار السن في عهد النبي ﷺ.

96- أو كما قال: يقوله الراوي عقب روايته الحديث بالمعنى خوفاً من الزلل أو الخطأ أو غيرهما.
حرف الباء (ب)

الباء الموحدة: حرف الباء الذي تحته نقطة واحدة.

البالغ: الراوي الذي بلغ مبلغ الرجال.

يخ: في كتاب التراجم، المراد به: للبخاري في الأدب المفرد.

100- البذعة: قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: "البذعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله، بأمر إيجاب، ولا استحباب. فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وعلم الأمر به بالأدلة الشرعية فهو من الدين الذي شرعه الله؛ وإن نازع أولو الأمر في بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي ﷺ، أو لم يكن، فإنه فعل بعده بأمره من قتال المرتدنين والخوارج المارنين وفارس والروم والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وغير ذلك هو من ستته وقيل.

101- البذعة الحقيقة: عرفها الإمام الشافعي بأنها "لما يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلال معترف عند أهل العلم، لا في الجملة، ولا في التفصيل؛ وإن ادعى مبتدعها ومن تابعها أنها داخلة فيها استبط من الأدلة، لأن ما استند إليها شبهة واهية لا قيمة لها".

102- البذعة الإضافية: عرفها الشافعي بأنها ما له شانيتان: إحداهما: لها من الأدلة متعلقًا فلا تكون من تلك الجهة بذعة. والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما

(1) ابن تيمية: كتاب وسائل وفناوي في العقيدة: 4/108 (بصرف قليل).
(2) الشافعي: الاعتزام: 1/194.
للبدعة الحقيقية، أي أنها بالنسبة لإحدى الجهات سنة، استنادًا إلى دليل،
وبالنسبة للجهة الأخرى بدعنة، لأنها مستندة إلى شبهة، لا إلى دليل. أو لأنها
غير مستندة إلى شيء. وسميّته إضافية لأنها لم تتخلص لأحد الطرفين:
(المخالفة الصريحة) أو (الموافقة الصريحة)." قلّت: أي هي تشبّه السنة من
جهة، وتشبه البذعة من جهة، وتتبّح بالأهمية التالية التي ذكرها الشاطبي
نفسه: 1- تخصيص يوم أو أيام، غير ما نهى الشارع عن صومه، أو ندب إلى
صومه، بالصوم والمداومة عليه. 2- تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من
العبادات لم تشرّع لها خصوصًا، كنتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من
الركعات، أو بصدقة كذا وكذا، أو الليلة الفلانية بكذا وكذا من الركعات، أو
قراءة القرآن أو الذكر، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم
الوفاق، أو يقصد مثله أهل العقل والفراغ والنشاط، كان تشريعاً زائداً.
3- ومن ذلك تحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان، أو قراءة القرآن أو
الدعاء بيئة الاجتماع في عشية يوم عرفة في المسجد تشبّهاً بأهل عرفة ونحو
ذلك. 4- ومن ذلك الآذان والإقامة في صلاة العيدين، والسبب في كون هذه
الأمور بدعاً، ذكره الشاطبي: أولًا: أن فيها تخصيص بغير شخص من الشرع;
وقد أصبحت بهذا التخصيص غير ما كانت عليه بدونه، فكّا أن الصلاة
المفروضة لا تصح قبل الوقت مع كونها هي، لوقوعها في غير وقتها
المخصص لها، فكذكّ ما نقدم من الأمثلة بها انتمّ إليها من الأوصاف غير
الواردة تصير غير مشروعة. ثانياً: أن مثل هذه الأمور عمّل استنده أمره، أهو
بدعة فينهاه عنه أم غير بذعة فيعمل به? ومثل هذا جاء الأمر بالتوقي
والاحتزاز منه، كما يجب التوقف عن تناول اللحم المشتهبه فيه. ثالثًا: مخالفته

(1) الشاطبي: الاعتصام: 194 وما بعدها.
السنة، حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي فعله في عهد الرسول ﷺ وأصحابه، وعلى فرض أنه وقع في بعض الأحيان فالأمر الأشهر والأكثر عدم فعله، كما في سجود الشكر، حيث لم يداوم الرسول ﷺ والصحابية عليه وإن ورد، رابعًا: أن العمل بمثل هذه الأمور قد يؤدي إلى اعتقاد ما ليس بسنية سنة، وكذلك فال دائما على فعل لم يداوم عليه الرسول ﷺ قد يؤدي إلى اعتقاد النافلة سنة، وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسني سنة، والعمل به على حد العمل بالسنة، نحو من تبديل الشريعة، وعلى ذلك كان قطع عمر ﷺ للشجرة التي بترك بها الصحابة، ونها الصحابة عن الإحرام من بلده، ونحو ذلك، ونها عن إتيان المساجد التي صلى فيها رسول الله ﷺ، ولذلك كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ﷺ ما عدا قباء وحده، وأيضاً كان مالك يكره الحج إلى البيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء، ويكره مجيء قباء خوفاً من ذلك(1).

3- الابتدعة المفسدة: أكثر ما يطلق ذلك على بداعة العقيدة كالرفض غير الغالبي، والاعترال، والخروج والإرجاء، والقدر، وغيرهما من بدع الفرق الضالة والمفسدة.

4- الابتدعة المكشرة: هي إنيكار ركن من أركان الدين، أو وصف الله تعالى بها ليليق به من التحييم والتشفية. مثل غلابة الرواقض القائلين بحلول الارتباط في علي ﭺ أو غيره، والإيان برجع علي ﭺ إلى الدنيا قبل يوم القيامة، أو وقوع التحريف في القرآن وغيرها.

(1) الشاطبي: الاعتصام: 194 وما بعدها.
105- البُلد: هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. مثل ما إذا روى البخاري عن تعلق عمان مالك حديثاً، ويعتبر لأحد ذلك الإسناد بعينه من طريق آخر إلى التعلق عن مالك، يكون التعلق بدلاً فيه من تعلق.

6- البرنامج: الكتب التي يذكر في المحدث أسماء شيوخه وموروته عنهم، فهو يشبه المشيخة والفهرست. مثل برنامج الحافظ أبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي الإشبيلي المالكي (ت 575 هـ)، وبرنامج الحافظ الغزني، أبي الربيع سليمان بن موسى ابن سالم بن إبراهيم بن سفي الكلاعي الأندلسي المالكي (ت 624 هـ)، وبرنامج الوادي آشي وهو محمد بن جابر (ت 749 هـ)، وبرنامج مرتضى الزبيدي أبي الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الواسطي ثم المصري الحنفي (ت 120 هـ).

7- البُعد الزمني والمكاني في الحديث: البُعد من معانيه في اللغة: "امتداد مُوجود للشيء غير محدود كالبعد الثقافي والبعد العلمي والبعد الحضاري". ومنه: البعد الزمني والبعد المكاني. والمراد من البعد الزمني والمكاني في الحديث هو ظروف الناس وحالاتهم في الجزيرة العربية وحالاتها من بيتها وמנהجها، وأعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم ومشاغلهم واهتماماتهم فيها، والتي تعامل النبي معها خلال زمن النبوة الذي استغرق 23 سنة.

8- البُلاء فيه من فلان: يعنون به المهمل وضعه، فهو من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

(1) ابن حجر: نخبة الفكر: ص 221.
(2) جامع من كبار اللغويين العرب: الفهم العربي الأساسي: ص 125.
(3) الخير آبادي: علوم الحديث أصولها ومعاصريها: ص 325-326.
109-البلاغات: الآسانيد التي ورد فيها: "بلغني عن فلان" مثل بلاغات مالك وغيره.

110-بلغني عن فلان. أو وجدت عن فلان، يقوله من وجد حديثاً في تأليف شخص ولم يثق بأنه خط المذكور أو كتابه، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال.

111-البلية فيه من فلان: يعنون به المتهم، يوضعه، فهو من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

112-بيان: كلمة تكتب عند ضبط كلمة مشكلة في متن الكتاب، لئلا تظن إنهاً.
حرف
الناء (ت)

خ3 - ت: في كتب الترجم، وجمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي: للترمذي في سنة.

خ4 - الناء المشتقة من فوق: حرف الناء التي فوقها نقطتان.

خ5 - التابع: لغة: اسم فاعل من "تَبَعَ" بمعنى مشى خلفه. وجمعه: التابعون.

واسطلاحاً: من لقي واحداً من الصحابة فأكثر في حادة إسلامه، ومات على الإسلام. وقيل: هو من صحب الصحاب.

تابع التابع: جمعه: أتباع التابعين. وهو من لقي واحداً من التابعين فأكثر في حادة إسلامه، ومات عليه.

تاريخ الرواية: انظر: تراث الرواة والأوليات.

خ6 - التجهه: انظر الجهمية.

خ7 - التجود: انظر تدليس النسوية.

خ8 - التحديث: رواية الشيخ الحديث للطلاب.

خ9 - التجريب: راجع المحرَف.

خ10 - تحقيق الخط: تجريد وكتابته بخط واضح مقرَوِي.

-32-
121-تحمل الحديث: هو أخذ الطالب الحديث عن الشيخ وتلقيه منه بإحدى طرق التحميل، وهي: 1- الساق من نطق الشيخ 2- القراءة على الشيخ 3- الإجازة 4- المناولة 5- الكتبية 6- الإعلام 7- الوصية 8- الوجدة. انظر تعريفاتها في مواضيعها في هذا الكتاب.

122-التحويق: وضع نصف الدائرة في كتب المتقدمين على أول الكلمة المضرب عليها من الكتب، وعلى آخرها أيضاً مثل القوسين هكذا ( ).


124-التخريج: انظر: كتب التخريج.


126-تخريج الساقط في الحوائش: الساقط هو اللَّحق. وتخريج الساقط هو أن يخط من موضوع سقوطه في السطر خطأ صادقاً معطوفاً بين السطرين عطفةً سية إلى جهة اللَّحق. وقال: بمد العطفة إلى أول اللَّحق، ويكتب اللَّحق قبالة

(1) الخير آبادي: تخريج الحديث: ص 7-9.
العطلة في الحاشية اليمنية إن اتسعت، وليكتب صاعدًا إلى أعلى الورقة، ثم يكتب في انتهاء اللحاق كلمة "صح". وقيل: يكتب مع كلمة "صح" كلمة "رجع" هكذا "صح رجع".

167- تدقيق الخط: الكتابة بخط دقيق.

168- التدليس: لغة: من "الدَّلَّس" الذي معناه الظلمة، واختلاط الظلام بالنور.
والتدليس في اللغة: كناب البائع عيب السلعة عن المشترك، وإصطلحًا: هو إخفاء الراوي عنيًا في السند، وتحسينه لظاهره. ولذلك ذمَّه بعض الأئمة بصفة عامة ذمًا شديدًا، وكرههم.

169- تدليس الإسقاط: انظر: تدليس الإسناد.

170- تدليس الإسناد: أو تدليس الإسقاط هو رواية الراوي عموم قد سمع منه، ما لم يسمعه منه، من غير أن يذكر أنه سمعه منه، فصورًا بلفظٍ محتمل للسياح ولغير السياح مثل: "عن فلانان قال"، أو "أن فلانانا قال"، أو "قال فلانان"، ليومهَّ غيّر أنه سمعه منه. وأما إذا صارح - عند رواية الحديث المذكَّر - يا يفيد السياح يقول: سمعته يقول كذا، أو قال:
حذفنا كذا، فحينئذ لم يكن مدلًّساً، بل يصبح كاذباً فاسقاً.

171- تدليل البلاد: هو أن يوهيم الراوي بلادًا، مثلاً قال مصري: حدثني فلان بالعراق يريد
وضعا بإخِينم (بلد قديم على شاطئ النيل بالصعيد)، أو يريد موضعاً بفوق
(مدينة كبرى عظيمة واسعة قصة صعيد مصر)، أو يزقق محل يريد موضعاً بالقاهرة،
أو بالأندلس يريد موضعًا بالقاهرة (هي في مصر). أو قال بنغدادي: حدثني فلان
قُل الهر والهر دجلة، أو قال بالهر والهر بستاناً على شاطئ دجلة، أو قال دمشق:
حدثني بالكرك وأراد كرك نوح وهو بالقرب من دمشق.
132- تدلية النسوية: هو رواية حديث من طريق فيه راوٍ ضعيف بين ثقنين لقي أحدهما الآخر، فستثبت المدلس الرأوي الضعيف، فسوي السند ثقة عن ثقة: ليحكم له بالصحة. وهذا شر أنواع التدلية لما فيه من تغرير شديد. وأشهر من كان يفعله "الولد ابن مسلم الفراشي"، وبقية بن الوليد". والقدامى يسمونه تحويداً فيقولون: "جوده فلان" أي ذكر من فيه من الأحواد، وحذف غيرهم.

133- تدلية السكت: هو أن يقول الراوي: "سمعت" أو "حدثنا" ثم يسكت، ثم يقول: "هشام بن عروة..." مثلاً. مثله ما رواه ابن عدي في الكامل وغيره عن عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: حدثنا ثم يسكت، ثم يقول: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة".

134- تدلية الشيوخ: "هو رواية الراوي عن شيخ حديثاً سمعه منه، ويعتبره أو يكتب أو ينسبه أو يصفه، على خلاف ما اشتهر به بين الناس تعمية لأمره". ومن كان يفعل ذلك "عطية بن سعد العوفي".

135- تدلية العطف: أن يعطفت الراوي شيئاً لم يسمع منه على شيخ سمع منه مثل أن يقول: "حدثنا فلان وفلان" مع أنه لم يسمع من الثاني. مثله ما رواه الحكم في علوم الحديث قال: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم ما يدلسه، فطلن لذلك، فلما جلس قال: حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فحدث بعدة أحاديث، فلما فرغ قال: هل دلست لكم شيئاً قالوا: لا، قال: بل، كلا ما حدثتكم عن حسين فهو سباعي، ولم أسمع من مغيرة من ذلك شيئاً".

136- تدلية القطع: أن يُستَبِط الراوي أداة الرواية مقتصرة عن اسم الشيخ مثل ما إلا قال ابن عيينة مثلاً: "الرهري...".
137- تدوين السنة: تصنيفها في الكتب متبعةً فيه منهجًا من مناهج التصنيف، فصنفتها مثلًا على الأبواب الفقهية، أو أسهاء الصحابة، أو غيرهما من المناهج.

138- الترجم: انظر: جمع الترجم.

139- ترجم الأبواب: انظر ترجمة.

140- ترجم الرواة: انظر ترجمة.

141- ترجمة: يراد بها في كتب الحديث عنوانًا على الأحاديث يدل على موضوعها.

142- ترجمة: يراد بها في كتب الرجال سيرتهم.

143- الترغيب والترهيب: أحاديث التطمع في الجنة، والتخويف من النار.

144- ترجمة: يحب القطان: معناه أنه تركه لحاس حفظه. لذلك فمجرد تركه لا يخرجه

من حيز الاحتجاج به مطلقًا(1).

145- ترجمه: من ألفاظ الجرح، والذي قبل فيه لا يكتب حديثه ولا يعتبر به.

146- التركيبة: مرادف للتعديل. كا سياطي تعريفه.

147- التساعيات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين النبي

تسعة رجال. مثل التساعيات لرضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المكي

(ت 727 هـ)، ولابن جاجة عز الدين أبي عمر عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن

إبراهيم بن سعد الله الكلاني الشافعي المصري (ت 767 هـ).

(1) الكنوي: الرفع والتمكيل: ص 270.
150 - تشكيل الحديث: تقيد ألفاظ الحديث بحركات الإعراب من الرفع والفتح والكسرة مثل "زيد" أو بالحروف بأن قال في تشكيل "زيد". بضم الزي، وفتح الباء الموحدة، وآخرها دال مهملة.

151 - التشيع: يراد به الانتصار لعلي بن أبي بكر وعثمان. قال ابن حجر: "التشيع محبة علي وتقديره على الصحابة، فمن قدمه علي أبي بكر وعمر فهو غالب في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انتفاه إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالب في الرفض، وإن اعتقده الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو".(1) وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: "هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن عليا كان مصيا في حروبه، وأن خالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفصيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله ﷺ، فإذا كان معتقد ذلك ورعاً ديناً صادقاً مجتهداً فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إذا كان غير داعية. فمن قدمه علي أبي بكر وعمر فهو غالب في تشيعه، ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي. فإن انتفاه إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض - وهو التشيع في عرف المتأخرين - فغالب في الرفض. وإن اعتقده الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، ولا تقبل رواية الرافضي الغالبي ولا كرامة".(2)

152 - التصحح: هو كتابة كلمة "صح" على كلام صحيح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك فيه أو الخلاف فيكتب عليه "صح" ليعرف أنه لم يغلب عنه، وأنه قد ضبط، وصح على

(1) ابن حجر: هدي الساري مقدمة نفح الباري: ص 494.
(2) أبو غدة: تطليقه على الرفع والتكميل: ص 144-146 رقم 1420. وهو قد سبقه ابن حجر.
ذلك الوجه.

153 - التصحيح: راجع المصدر.

154 - تصحيح البصر: اشتباه الخط على بصر القارئ إما لرداً على الخط أو عدم نطقه.

155 - تصحيح السمع: هو الخطأ في سياق الكلمة. نحو حديث عاصم الأحول، رواه بعضهم وقال: عن واصل الأحذب، فذكر الدارقطني أنه من تصحيح السمع، لا من تصحيح البصر كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذلك لا يشبه من حيث الكتابة، وإنما أخطأ في صنع مَن رواه.

156 - تصحيح السند: انظر المصدر.

157 - تصحيح اللفظ: انظر المصدر.

158 - تصحيح المعنى: هو الخطأ في معنى الحديث. مثل ما قال أبو موسى محمد بن المثنى العتري: "نحن قوم لها شرف، نحن من عَرْشة قد صلى النبي ﷺ إليها" يريد ما روي أن النبي ﷺ صلى إلى عَرْشة، توهم أنه صلى إلى قبليتهم، وإنما العَرْشة حرية نصبت بين يديه فصل إليها.

159 - التضييف: وسمى التريض أيضاً. وهو وضع علامة (ص) في كتب المتقدمين فوق كلام صحيح نقلاً، لكنه فاسد لفظاً ومعنى، أو خطأ، أو مصحف، أو ناقص، مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية، أو يكون شاذًا، وما أشبه ذلك. وسمى هذه العلامة "صَبَّه". ولا يلزم بالكلمة المعلَم عليها كيلا يظن ضرباً.

160 - التعليل: انظر: تعليق الحديث.

(1) الجزائري: توجه النظر: 42.
(2) انظر: الخطيب: الجامع لأحكام الراوي: ص 295.
161- عدد الروايات: هو تتابع عدة أشخاص واجتياهما على تقل خبر من الأخبار باللفظ أو بالمعنى.

162- تعدد الطرق: انظر "تعداد الروايات".

163- التعدل: لغة: تقويم الشيء. اصطلاحًا: وصفُ الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته.(1)

164- التعدل المبهم: توثيق الراوي بدون ذكر أسباب عدالته.

165- التعدل المقدر: توثيق الراوي مع ذكر أسباب عدالته.

166- تعرُّفْ وتكُرْر: يقال فيمن أتي بأحاديث أنت تعرفها، وأحاديث أنت تذكرها. وقال السعوطي: يأتي مرة بالتناكر، ومرة بالمشاهير". وهو من ألغاز الجرح. يكتب حديثه ولا يلتهج به، وإنما يحتاج إلى سُبُر وعصر على أحاديث الثقات المعروفين.

167- التعليق (في الكتابة): خلط الحروف التي ينبغي تفرقيها.

168- تعليق الحديث: ذكره بدون السنن، أو بهذف أول السنن. وراجع المعلق.

169- تعليق الخط: هو خلط الحروف التي ينبغي تفرقيها، وإذهاب أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار ياضه، والمشق: خفة اليد وإرسالها مع بعثة الحروف وعدم إقامة الأسنان، فيجتمع التعليق والمشق في عدم إقامة الأسنان، ويتباد التعليق بخلط الحروف وضمنها، والمشق بعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف، وهو مفسد خلط المبتدئ، ودليل على تجاون المتتالي، يكتب.

170- التعليق: بمعنى التمريض. وراجع المعلق.

(1) د. عبد العزيز العبد اللطيف: ضوابط للجرح والتعديل ص.11.

(2) السعوطي: تدريب الراوي: 150/1.
171 - تغيّرّ: أٌي تغيّرت ذاكرته في آخر عمره فنسب بعض معلوماته، ووهم في بعضها.

172 - تفرّد: انظر "الفرد".

173 - تقاريا في اللفظ: يطلق على حداثة روايان بمقارب لفظها واتخاذ معناها.

174 - التقرير: هو أن يفعل أحد من الصحابة فعلًا أمام النبي ﷺ أو يقول قولًا أمامه أو يلبّعه أن فلاته قال كذا أو فعل كذا، فيسكت ولا يدرك عليه. فسكونه وعدم إنكاره تقرر منه بأنه مشروع؛ لأن النبي ﷺ لا يسكت على أمر غير مشروع. مثل إقراره في الأعياد على لعب الحشة بالجراب في المسجد النبوي، وإقراره أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على لعب بنات اللعب.

175 - التقرير الحكمي: كأخبار الصحابة غير المعروف برواية الإسرائيليات بها لا مجال للاجتهد فيه مثل إخاريه عن الأحوال الماضية كأخبار الأنبياء، أو الآية كالملاحم والفنون وأهوال يوم القيامة، أو عن ترتيب ثواب خصوص أو عقاب خصوص على فعل، فإنه لا سبيل إليه إلا السياق عن النبي ﷺ.

176 - التقرير الصريح: كأن يقول الصحابي أو غيره: فعل فلان أو أحد بحضور النبي ﷺ كذا، ولا يذكر إنكاره.

177 - التقرير الفعلي الحكمي: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهد فيه.

178 - التقرير الفعلي الحكمي: أن يعبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون كذا في زمن النبي ﷺ لأن الظاهر إطالة على ذلك ونزول الوحي به، أو يقولون: من السنة كذا لأن الظاهر أن السنة سنة رسول الله ﷺ. وقيل: إنه يجعل سنة الصحابة وسنة الخلفاء الراشدين فإن السنة تطلق عليها.

179 - تكلمها فيه: من ألفاظ الجرح، ومن أطلق فيه يكتب حدثيه وينظر فيه اعتباراً.
180 - تلقي الأمة للحديث بالقبول: قال الأمير الصنعاني: "هو أن تكون الأمة بين عامل بالحديث ومتآوِل له".(1)

181 - التلفظ: لغة كالتفهيم. واصطلاحاً: إلقاء حديث على الحديث ليس من روايته مع القول: "هذا من روايتك" اختباراً لحفظه. أو يقول قائل لشيخ: حذرك فلا يكلنا بذاك، وسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم، فهذا لا يجلو من أحد وجهين: إما أن يكون فاسقاً يحدث بها لم يسمع، أو يكون مغفلًا بحيث يكون ذاهل العقل مدخول الذهن. ومثل هذا لا يلتفت إليه لأنه ليس من ذوي الألباب. وقال الصنعاني: إلقاء كلام إلى الغير في إسناد الحديث أو متنه، ومبادرته إلى الحديث بذلك ولو مرة من غير أن يعلم أنه من حديثه كمسيس بن دينار.(2)

182 - تم في كتب الترجم، المراد به: للتمذي في كتابه "الشائِل".

183 - تمتِّب باخيرة: هذا عكس "تغيَّر باخيرة". قال ابن حجر: "قال عفان: كان همام بن يحيى البصري لا يكاد يرجع إلى كتابه، ولا ينظر فيه، وكان يتخلف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعدّ نظر في كتابه، فقال: يا عفان! كنا نخطئ كثيرًا، فستغفر الله تعالى." قال ابن حجر: وهذا يقتضي أن حديث همام باخيرة أصح من سمع منه قديح، وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل، وقد اعتمدته الأئمة السنتة. ومن هذا اقترح الشيخ أبو غندة أن يقال فيه: "تتمِّب باخيرة".(3)

(2) الجزازري: توجه النظر: 2/573.
(3) الصنعاني: توضيح الأفكار: 2/58.
184- التمريض: مرادف للتغذيب. وله معنى آخر انظر له: صيغة التمريض.

185- التمييز: سن التمييز هو أن يعرف الطفل الجمرة من النمرة، ويحصل في خمس سنوات غالباً، وربما يختلف، بل قد يحصل قبلها. وهو سن السياق للأطفال.

186- التمييز: يكتب المحافظ ابن حجر في التقريب والتهذيب، والمراد به: أن هذا الراوي اتفق اسمه واسم أبيه مع السابق، وأول الذكر من رجال الكتب الستة أو بعضهما، وهذا ليس منهم، فذكر هذه الكلمة للتمييز بينهما.

187- همة الراوي بالكذب أو الوضع: هي أن يثبت في حق الكذب والوضع في حديثه العادي مع الناس، ولم يثبت كذبه على النبي محمد.

188- التواتر: انظر المتنوار.

189- تواتر الرواة والوفيات: الرؤى جمع وفاة. واصطلاحاً: معرفة تواتر مواليد الرواة وساعتهم وقوامهم للبلد الفلاني، وتاريخ وقائعهم. وهو فن يعرف به اتصال السند وانقطاعه، وليخبر بذلك من لم يعلم صحة دعواه. قال سفيان الثوري: "لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ". وقال: حفص بن غياث: "إذا أهتمت الشيخ فحاسه باسمه يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه".

190- تواتر المتن: علم يُعرف به أول ما كان كذا، وما كان قبل وبعد، وما آخر الأمرين. وما يكون بذكر السنة والشهر، وغير ذلك. ذكر السيوطي له أمثلة.

(1) السخاوي: التوضيح الأهل: ص 76
(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 1/ 54
(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق: 1/ 54

42
191 - التوافق والتوافق: النواطير هو أن يتفق قومٌ على اختراع شيء معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. والتوافق هو حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، سواء كان ذلك عن سهو أو غلط، أو عن قصد.

192 - التوثيق: مرادف للتعديل. وتقدم تعرفه.
193 - الثاء المثلثة: حرف الثاء الذي فوقه ثلاث نقاط.
194 - الثابت (من الحديث): يشمل الصحيح والحسن بقسمتها.
195 - ثبت أو الثابت (يكون الباء): من ألفاظ التعديل. أي ثابت القلب واللسان والكتاب، واللحنجة.
196 - البهاء (بفتح الباء): وهو ما يثبت فيه المحدث مسموعاً مع أسباء المشاركين له فيه.
197 - ثبت ثبت (مكرراً): من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.
198 - ثبت حافظ: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.
199 - ثبت حجة: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.
200 - ثقة أو الثقة: لغة: اللغة مصدر، وصفة. أما المصدر فيعني الاعتقاد. وأما الثقة الصفة.
201 - ثقة ثبت: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.

(1) السخاوي: فتح المغتث: 1/363
(2) السخاوي: فتح المغتث: 1/363
202 - ثقة قلقة: من أعلى مراتب التدقيق.
203 - ثقة قلقة: من أعلى مراتب التدقيق.
204 - ثقة حافظة: من أعلى مراتب التدقيق.
205 - ثقة حجة: من أعلى مراتب التدقيق.
206 - ثقة رضا: من أعلى مراتب التدقيق.
207 - ثقة زاهد جبل: من أعلى مراتب التدقيق.
208 - ثقة ضابط: من أعلى مراتب التدقيق.
209 - ثقة ضعيف: إذا صدر من متمكن في هذا العلم، وغير متساهل في الحكم فلا شك.
210 - ثقة عدل: من أعلى مراتب التدقيق.
211 - ثقة فيه كلام لا يضر: إذا صدر من متمكن في هذا العلم، وغير متساهل في الحكم فلا
شک حیث أن حديثه يكون حسناً إذا كان بقية رجال الإسناد ثقات، وسلم من علة قادحة.
212 - ثقة مأمون: من أعلى مراتب التدقيق.
213 - ثقة مأمون جبل: من أعلى مراتب التدقيق.
214 - ثقة متقن: من أعلى مراتب التدقيق.
215 - الثلاثة (31): في الجامعة الصغرى للسيوطي: سنن أبي داود والترمذي ومجتبي
النسائي.
الثلاثيات: هي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين رسول الله ﷺ ثلاثة رجال. مثل ثلاثيات الإمام البخاري.

الثنائيات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين النبي ﷺ ثانوية رجال. مثل الثنائيات لأبي الفرج النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم ابن الصيقل الحراني الخنثلي (ت 572 هـ).

ثناء: مختص من لفظ التحمل والأداء: "حذشا". هذا للجهاعة.

ثني: مختص من لفظ التحمل والأداء: "حذشي". هذا للواحد.

ثنائيات: هي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين رسول الله ﷺ رجلان. مثل ثنائيات الإمام مالك.
حرف
الجيم (ج)

٢٦١- الجَرْح: الإمام الذي يجرح الرواة ويضعفهم بناءً على علمه ومعرفته عنه وعنه أحاديثه.

٢٦٢- جبل في الكذب: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح.

٢٦٣- جَرَاب الكذب: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح.

٢٦٤- الجرح: لغة التأثير في الجسم بالسلاح. والجرح اسم للجرح. وقيل: الجرح في الأبدان بالحديد، والجرح باللسان في المعاني والأعراض. واصطلاحًا: وصف الرجل في عدالته أو صدده بما يقضي تلبين روايته، أو تضعيفها، أو زعمها، من سوء الحفظ، أو كثرة الأوهام، أو التدلس، أو الاختلاط، أو التلقين، أو الفسوق، أو الكذب، أو التهمة بالكذب.

٢٦٥- الجرح البريء: الجرح الصادر عن غير تصب، أو عداوة، أو منافرة، أو معاصرة، أو نحو ذلك.

٢٦٦- الجرح الملهم: جرح الرجل بدون بيان أسباب جرحه.

٢٦٧- الجرح المفسر: جرح الرجل بدون أسباب جرحه.

٢٦٨- الجرح والتعديل: علم يتحدث عن جرح الرواية وتعديلهم.

(1) الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف: ضوابط الجرح والتعديل: ص ١٠٠.
229- الجزء: ينظر "الأجزاء".
230- الجزء: انظر: صيغة الجزم.
231- جمع الترجم: هو جمع ما جاء بترجمة واحدة من الحديث كأيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة.
232- الجمع والتفريق: هو معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء أو النعوت لجامعة متفرقين. هذا عن عويس والخليفة إليه حاكة، وفيه إظهار تدليس المدعيين فإن أكثر ذلك إنما ناشأ من تدليسهم. مثله محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير هو أبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تيمم الداري. وعدي بن بداء وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة حديث ذكاك كLIMIT ديبه وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدل عليه وهما أنه أبو سعيد الخدري. صنف فيه الخطيب البغدادي كتاباً كبيراً.
233- جهالة الراوي: عدم معرفته، وهي في الاصطلاح: رواية واحد عن شيخ ولم يوثق الشيخ (ويها جهالة العين)، أو رواية اثنين عن شيخ ولم يوثق الشيخ (ويها جهالة الحال). فالشيخ هو مجهول العين، أو مجهول الحال.
234- جهيبة: نقاد خير. جمع "جهابة".
235- الجهمية: فرقة تنفي صفات الله الثابتة من الكتاب والسنة، وتقول: القرآن مخلوق (2).

---

(1) السيوطي: التدريب: 284/1.
(2) ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص940.
236- الجوامع: هي جمع "الجامع". وهي كتب في الحديث يرويها مؤلفوها أحاديث في جميع أبواب الدين من المفتيات، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والزهد والرقائق، والفضلاء والمناقب، والشهائد والسير، والمعاصي والتأريخ، والتفسير، والفنن، وأمور الآخرة وما بعد الموت. وتشمل هذه الكتب الأحاديث المرفوعة، مثل الجامع الصحيح للبغوزي ومسلم.


238- جيد (من الرواة): من أدنى مراتب ألفاظ التعديل، والموصوف به يكتب حديثه وينظر فيه.

239- جيد الحديث: من أدنى مراتب ألفاظ التعديل، والموصوف به يكتب حديثه وينظر فيه.

240- جيد المعرفة: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.
حرف الحاء (ح)

241- ح (في السنة): رمز مأخوذ من كلمة "تحول"، يضعه المحدث عند الانتقال من سنن إلى آخر إذا روى متن حديث بإسنادين أو أكثر.


243- الحاشية: لغة: طرف الشيء. واصطلاحا: هي ما يكتب في أطراف وجوانب الكتب من تنبه أو تفسير أو اختلاف ضبط، ولا يخرج له خط لتلا يشتهي باللحق، ويجب أن يكون من نفس الأصل.

244- حافظ: تعني هذه الكلمة كوصف، لا كقلب، أن المرصوف به كثير الحديث، وأحيانا تعني "تام الضبط"، وأحيانا لا تفيد الضبط أو التوثيق وإنها تفيد كثرة المحفوظات، ويدع ذلك بالقرائن. قال أبو مسهر في سعيد بن بشير: "لم يكن في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف مكن الحديث". وهو يقصد ضعف الحفظ، وإلا فسابع من أهل الصدق كأبو زرعة وغيره. وكذلك حجاج ابن أرطاة، حافظ للحديث، لكنه ضعيف الحفظ. قال الإمام أحمد: "كان من الحفاظ، قيل: فليم ليس هو عند الناس بذلك؟ قال: "لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة". وقال ابن حجر: "محمد
ابن حيد بن حيان الرازي: حافظ ضعيف"(1). وقال الذهبي: "محمد بن حيد الرازي الحافظ ... وثقه جماعة، والأولى تركه"(2). وهناك من الحفاظ الكبار من ثبت عنهم الكذب من أمثال الواعظي، والشاذكاني، والكديمي، ونوح بن أبي مريم. ولذلك قال السخايو عن حديثه عن الحافظ والضابط: "جرد الوصف بكل منها غير كاف في التوثيق، بل بين العدالة وبينها عموم وخصوص من وجه، لأن توجد العدالة بدونها، ويوجدان بدونها، وتوجد الثلاثة"(3).

245 الحافظ: لغة: اسم فاعل من "الحفظ"، وهو ضد النسيان. واصطلاحاً: لقب أعرف من المحدث، ودون الحجة. واختلفت أقوال العلماء في تعرفه: فقال ابن الأثير الجزري (ت 332 ه): "الحافظ هو من روى ما يصل إليه، ووعي ما يحتاج إليه". وقال ابن سيئ الناس (ت 474 ه) بعد ذكر تعرف المحدث: "إذا توسعت في ذلك حتى عرفَ شيوخه، وشيوخه شيوخه، طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله منها". وقال الفقيه (ت 742 ه): "إن حلحد الحافظ الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يُطلق على الحافظ هو: أن يكون الرجال الذين يعرفهم يعرف ترابهم وأحوالهم ويلدهم أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب". وقال ابن المطري، عبد الله ابن محمد بن أحمد عفيف الدين (ت 576 ه): "الحافظ هو الذي أحاط علمه بإثبات ألف حديث متنًّا وإسنادًا، وأحوار رواته جرحًا وتعديلًا وتاريخًا"(4). ولللحافظ ابن حجر كلمة جامعة في حد الحافظ، جمع فيها بين كلام من تقدمه في سياق تنكيته على مقدمة ابن الصلاح، قال: "للحافظ في عرف المحدثيين شروط، إذا اجتمعت في الراوي سمّوه

---

(1) ابن حجر: تقويم التهذيب: ص 475 رقم 584.
(2) الذهبي: الكاشف: 2/ 166 رقم 481.
(3) السخايو: فتح المفتي: 2/ 111.
(4) الخير آبادي: علوم الحديث أصيلها وماعبرها: ص 33.
حافظاً، وهي: 1- الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال، لا من الصحف.
2- والمعرفة بطبقات الرواية ومرابطهم. 3- والمعرفة بالتجريج والتعديل وتميز الصحيح من السقيم، حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع استحضار الكثير من المتون" (1).

246- الحافظة: الذاكرة.

247- الحاكم: لغة: حاكم البلاد، والقاضي. واصطلاحاً: من أحاط علمه بجميع الأحداث المروية متنًا وسنادًا، وجرحاً وتعديلًا، وتاريخًا وعلماً، وغيروًا مختلفًا، ونسخًا ومنسوخًا، وتوفيقًا بين ما ظهره التعارض، وشرحًا يأباه ظاهره الإشكالًا با يوافقه، إلى نحو ذلك من العلوم، ولا يفوه إلّا القليل. مثل أبي أحمد الحاكم محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي (ت 388)، وأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب كتاب "المستدرك على الصحيحين" (ت 450).

وذهب الشيخ عبد الله الغزيري والشيخ عبد الفتاح أبو غدة إلى أن "الحاكم" ليس من ألقاب المحدثين، وإنما لقب أبو أحمد بالحاكم لتوليه قضاء الشماشي وطوس، وأبو عبد الله لقب به لتوليه القضاء في نيسابور. واستند إلى قول ابن خلكان: "وإنما عُرف بالحاكم لتقلده القضاء" (2).

248- حب: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي. المراد به ابن حبان في صحيحه.

(1) ابن حجر: التخت على مقدمة ابن الصلاح: 268/1.
(2) الخير آبادي: علوم الحديث أصولها ومعاصرها: ص 35.
249 - الحجّة: لغة: الدليل على صحة الدعوى. واصطلاحاً: هو لقب أرفع من الحافظ، ودون الحاكم الآي. وهو من بلغ في الحفظ والإتقان والتفهيم فيها يحفظ من الأسنان والمتنوّع مبلغًا أصبح به حجة عند الناس، عامهم وخاصهم؛ لذلك لقب بالحجّة. وقال ابن المطري: "هو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حدث منه وإسناداً، وأحوال رواته جرحاً وتحديلاً وتأريحاً. لقب به كثير من أئمة الحديث، مثل سفيان بن عيينة (ت 198 هـ)، وسعيد بن منصور (ت 276 هـ)، وغيرهم.(1)

250 - حجّة السنة: أنت تكون السنة دليلاً لإثبات الأحكام وغيرها بها، ولا تحتاج إلى دليل آخر.

251 - حدّث بنسخته فيها بلايا: أي موضوعات وأكاذيب. هو من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

252 - حدثنا: من ألفاظ التحمل والأداء. ويستعمل فيها سمعه من لفظ الشيخ. قال الحاكم: الذي أختاره أن يقول الراوي فيها سمعه وحده من لفظ الشيخ: "حدثني" بالعصر، ومع غيره: "حدثنا".

253 - حدثني: انظر "حدثنا".

254 - حدثني الثقة: مثل هذا التوثيق لشخص جهول العين غير مقبول، حتى ولو كان الموتّ إماماً جليلاً كالشافعي وأحمد، حتى يتبين اسم الموتّ، فينظر هل هو ثقة اتفاقاً أم فيه خلاف. وعلى الثانى ينظر ما هو الراجح، توثيقه أم تضعيفه.

(1) المختار أبوذر: علوم الحديث أصولها ومعاصيرها: ص 42.
255 الحديث: لغة: الكلام، وجعه أحاديث. واصلهاً: ما أضيف إلى النبي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خليقيّة، أو خُلقيّة، سواء ما كان قبل البعثة أو بعدها.(1) سمي بالحديث تغييرًا للقول على بقية أنواع الحديث من فعل وتقدير وصيغة لأنه الآخر.

256-حديث حسن: مراد المحدثين منه: "حسن فيهما ظهر لهم عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بحسنه في نفس الأمر، جواز الخطأ والنسيان على الثقة"(2). ومعنى قول الرازي: "حديث حسن" أنه حسن لغيره كما صرح به في آخر سنته. ونظر: "حسن".

257-حديث صحيح: مراد المحدثين منه: "صحيح فيهما ظهر لهم عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته في نفس الأمر، جواز الخطأ والنسيان على الثقة"(3).

258-حديث غريب: قال أحمد بن حنبل: "إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا "حديث غريب" أو "فائدة"، فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حديث أو خطأ من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة وسفيان. فإذا سمعتهم يقولون: "هذا لا شيء" فاعلم أنه حديث صحيح"(4). ونظر: "غريب".

(1) انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 180/10-11.
(2) هنأ تفصيل انظر: الشيخ أبو غزالة: تعلقه على الرفع والتكمل ص 189.
(3) هنأ تفصيل انظر: الشيخ أبو غزالة: تعلقه على الرفع والتكمل ص 189.
(4) نقله الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص 142.
261- الحديث القدس: القدسي نسبة إلى "القدس"، وهو لغة الطهر والنقاء.
واصطلاحاً: ما أضاف فيه رسول الله ﷺ قولاً إلى الله عز وجل بقوله صراحةً:
"قال الله" أو "يقول الله" أو "إن روح القدس نمت في روعي"، أو قال
الصحابي: "عن رسول الله ﷺ فيها يروحه عن ربه" أو ما شاب ذلك من
الألفاظ. سُمِّي مثل هذا الحديث "قدسياً" نسبة إلى ذات الله المقدسة والمُنيرة
عن كل نقش، وعن كل ما لا يليق به. وقيل: سُمِّي به لأن الأحاديث
القدسية تدور معانيها حول تقديس الله، وتنزه ذاته العلية عن النقص، وعما
لا يليق به. وسُمِّي بالإلهي نسبة إلى الإله. وبالرباني نسبة إلى
الرب".
262- الحديث المتقلى الأمية له بالقبول: هو الحديث الذي قيل له كله من يعتقد بخلافه من
عالماً سواء عملوا به أو تأولوه؟). وفرق بينه وبين ما أجمع عليه العلماء قليل جداً.

---
(1) هنا تفصيل أنظر: الشيخ أبو غدة: تعلمه على الرفع والتكمل: ص 189.
(2) الكazor أبادي: علوم الحديث أصولها وسائرها، ص 132 وما بعدها.
(3) الصحابي: موضوع، الأفكار لمعاني تقييم الأنظار، واصلون أبيض: إجابة السؤال شرح دقيقة
الأمل، ص 201. وانظر: الشوكاني: إرشاد الفحول، ص 10 و 66.
حيث إنها اشتركا في أن التلقي هو قول من يعتد بخلافه في الإجماع(1)، وفي أن من خالف ما تلقته الأمة بالقبول بعد ثبوت التلقي لا يعتد بخلافه(2). وأما ما اختلف فيه فهو أن الإجماع يفيد القطع بينما يقيد التلقي علم طمأنينة(3)، لا القطع(4). ومنكر الإجماع يكفر بها منكر التلقي بالقبول لا يكفر(5).


۲۶۴- الحديث المصدر: لغة: اسم مفعول من "الوقف" وهو السكون، واصطلاحاً: هو ما أضيف إلى الصحابي من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفة. وسمي بالموقف لأن الرأوي وقف عند الصحابي، ولم يُعدَل إلى النبي ﷺ. ويقال له "الثر" كما صرح به ابن حجر.

۲۶۵- الحديث المصدر لفظاً والمرفع حكماً: هو الحديث الذي قاله الصحابي كقول له، ولكنه اعتقب مرفعًا إلى النبي ﷺ. مثل أن يقول الصحابي - الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيلين - قولًا ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولا له علاقة بيان لغة، أو شرح غريب، مثل: إخباره عن الأمور الماضية كبدأ الخلق، أو قصص الأمم الماضية، أو أحوال الأمم الغابرة، أو إخباره عن الأمور الغيبية

(2) الكحلاط: الفصول في الأصول: 1/184.
(3) وعلم طمأنينة هو عبارة عن ظن غالب قوي جدا. وهو اصطلاح للحنفية يطلقونه على أرقى درجات الظن.
وأحوال آخرة، أو عوا سيحصل في المستقبل كالملاحمة والفتنة، أو إخبار عنا
يحصل بفعله ثواب خصوص أو عقاب خصوص، أو المواقيت، أو المقدار
الشرعية، أو الحدود. أو يفعل الصحابي فعلًا ما لا مجال للاجتهد فيه. أو يقول
الصحابي: "كنا نقول كذا"، أو "كنا نفعل كذا"، أو "كنا لا نرى بأسًا بكذا".
أو يقول الصحابي: "أمّنا بكذا"، أو "خينا عن كذا"، أو "من السنة كذا". أو
يروي الصحابي في "أسباب النزول" أو يقول الراوي في حديث عند ذكر
الصحابي: "يرفعه"، أو "يمنه"، أو "يبلغ به"، أو "رواية"، أو كلمة نحوها،
كل ذلك كتابة عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله ﷺ، وحكم ذلك عند
أهل العلم حكم المرفوع صريحة.

266- الحديث المقطوع: لغة: هو اسم مفعول من "قطع" ضد الوصل. واصطلاحاً: هو
ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من أتباع التابعين فمن بعدهم، من قول أو فعل أو
تقرير أو صفة. ويقال للمقطوع أيضاً "ثور" كواقال للموقف.

267- حديث منكر: ما رواه الضعيف مخالفًا لما رواه الثقة. وهو المراد في جرح التأريخين به.
ومقابله يُسمى "المروف". وقيل: المنكر ما في إسناده راو فتعز غلط، أو كررت
غفلته، أو ظهر فسقه. وقيل: ما تُرَّد به الراوي، ثقة كان أو ضعيفاً، وسواء خالف الثقة
أو لم يخالف. وهو الذي يجعل عليه جرح المقدمين به.

268- الحديث النبوي: ما قاله النبي ﷺ، أو فعله دون التصريح بسنّته إلى الله عز وجل.

269- حديث مشهور أو مشهور الحديث: في قول البحاري. قال البخاري: "يريد -
والله أعلم - مشهور عُمَّن روى عنههم. فيما كان فيه من إنكار، فمن يليه"(1).

(1) البخاري: التحكي: 1/206.
270 - حديث متكرر: من ألفاظ الجرح. والموصوف به يكتب حديثه وينظر فيه للاعتبار.

271 - حديث لا أصل له: يطلق على كل حديث ليس له إسناد في مظان الحديث المعتمد. قال السيوطي: "فقومه هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. قال ابن تيمية: "معناه ليس له إسناد".(1)

272 - حديث ليس له أصل، انظر "حديث لا أصل له".

273 - حسان: هذا اصطلاح للبغوي في "تصابيح السنة" يريد به ما في سنن أبي داود والترمذي وأبي ماجه والنسيابي، وأحدهم.

274 - حسان: مراد المحدثين منهه: "حسن فإنها ظهر لهم عملاً باظهر الإسناد، لا أنه مقطوع بحسن، في نفس الأمر، لجواز الخطأ والنسباني على الثقة".(1) وقد اشترط الترمذي فيه ثلاثة شروط نص عليها في خاتمة كتابه، وهي: أ- لا يكون فيه راو متهم. ب- ولا يكون شاذًا. ج- وأن يروى نحوه من غير وجه. فهو بذلك يقصد به "حسن لغيره" كا صرح به في آخر سنته.


276 - حسن الحديث: من ألفاظ التدريب.

277 - حسن صحيح: استخدم هذا اللفظ الإمام الترمذي، اختلف العلماء في تفسيره على أقوال. أولاً، ما حققه الحافظ ابن رجب شارح جامع الترمذي، أن الحسن

-----------------------------
(1) السيوطي: تدريب الراوي: 1/297.
(2) هنا تفصيل ابن: الشيخ أبو غدة: تعلقه على الرفع والتكمل: ص. 189.
ال صحيح توفرت فيه شروط الحسن الثلاثة السابقة عند الترمذي مع شروط الحديث الصحيح المشهورة عند جميع الأنحاء، ومعلوم أنه ليس في شروط الحسن زيادة، إلا أنه يروي من غير وجه، فضفاض هذا الشرط إلى شروط الصحيح ليكون الحديث حسنًا صحيحًا، وإذا كان الحسن الصحيح أعلماً على ذلك في: صحيح فقط، لزيادته شرطًا سادسًا على شروط الصحيح، ولا شك أنه يجب العمل بالحديث الحسن الصحيح لثبوته.

278 - حسن صحيح غريب: استعمل هذا اللفظ الإمام الترمذي. قال في حديث تعددت طرقة، كلها بمفردها حسنة، وبلغ بمجموعها درجة الصحة، وحصل التفرد في بعض طرقة تفردًا نسبياً.

279 - حسن غريب: استعمله أيضًا الترمذي. وليس بين الحسن والغرابة تعارض على مصطلح الترمذي، فحال سنح توفرت فيه شروطه الثلاثة السابقة، وغرابته أن إسناده فرد من الوجه الذي ذكره، أي قاله في حديث تفرد به الرواى، وهو حسن على مصطلحه.

280 - الحسن لذاته: اصطلاحًا: ما اتصل سنده من أوله إلى آخره، بنقل العدل، الضابط ضبطًا أخف قليلاً من ضبط رواة الحديث الصحيح لذاته، دون شذوذ ولا علة.

وسمي هذا الحديث "حسنًا لذاته" لأن حسنها جاء من ذات السند والتنو، لا من خارجها.

281 - الحسن لغيره: اصطلاحًا: "حديث ضعيف ضعيفًا خفيفًا، تقوى بיטת طرقه".

(1) ابن حجر: نزيهة النظر شرح نسخة الفكر. ص 45.
(2) ابن الصلاح: مقدمه مع التقييد والإيضاح. ص 33.
282 - حضر أو حضرت أو حضروا: يقال للصيرير الذي حضر مجلس الحديث وهو في سن التميز، ودون سن التحمل (1).

283 - الحكم على الحديث: هو تقرير المحدث درجة الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع بعد دراسته سنده ومته.

284 - حل: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي: لأبي نعيم في حلية الأولياء.

285 - حم: في الجامع الصغير وزياداته، المراد به: أحمد بن حنبيل في مسنده.


287 - الحمل فيه على فلان: يعنون به المتهم بوضعه، فهو من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

288 - الحواس الخمس: وهي: السمع، والمشاهدة، واللمس، والذوق، والشم.

289 - الحواشي: انتظر الحاشية.

---

(1) رضي الله عن محمد بن إبراهيم الخميسي الختنى: قفو الآثر: ص 120.
حرف
الخاء (خ)

290 - خ: في كتاب الترجم، وجمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي. المراد به:
البخاري في صحيحه.

تعريفها واحد. 2- مُغايِر للفحديث؛ فالحديث ما جاء عن النبي ﷺ، والخبر ما
 جاء عن غيره. ومن هنا قيل لن يشتغل بالتاريخ "أخباري"، ولن يشتغل
بالحديث "محادث". 3- أعْمَم مُن الحديث أي أن الحديث خاص بِه يُقال عن الرسول
�لّه، والخبر ما جاء عن الرسول ﷺ، وعن غيره، فيهما عموم وخصوص مطلق أي:
كل حديث خير، وليس كل خير حديثاً.

292 - الخير المطلقي بالقبول: أنظر "الحديث المطلقي بالقبول".

293 - خبر الواحد: "ما لم يجمع شروط التواتر". وإذا سُمي هذا الخبر بخبر الواحد - على
الرغم من تعدد الرواة في بعض أقسامه - لتتأليله خبر الواحد في إفادة الظن، لا اليقين.

294 - خبرنا: هي من الألفاظ التي خصص بها الأوزاعي الإجازة.

295 - خت: في كتاب الترجم، المراد به: للبخاري في التعاليق أو المعلقات.

296 - خد: في كتاب الترجم، المراد به: لأبي داود في كتابه "الناسخ والمنسوخ".

297 - خد: في الجامع الصغير للسيوطي: للبخاري في الأدب المفرد.

298 - خرج الحديث: انظر: أخرج الحديث.
299- خط: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسباطي: للخطيب في تاريخ بغداد.

300- الخط المسليل: هو خط متصل الحروف، ليس في حروف شيء منفصل.

301- الخط الفرقة: فقة من علاء فرق الشيعة، يشكون إلى أبي الخطاب الأسد الذي كان يقول بالخلول في جماعة من أهل البيت على التحاقب، ثم ادعى الإلهاء. وقال المناوي في التعريفات: إنهم يقولون: الأئمة أنباه، وأبو الخطاب نبي، وهم يستحرون شهادة الزور لموافقهم علائفهمهم. وقالوا: الجنة نعيم الدنيا. ومن جملة بدعتهم تجويع الكذب فدعائها.أكدتهم.

302- الخمسيات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بيه وبيين رسول الله خمسة رجال. مثل الخمسيات من مرويات أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري (ت 532ه).

303- الخمسة: أحمد، وأصحاب السن الأربعة.

304- الخمسيات: هم الذين أنكروا على علي التحريم، وتردوا منه ومن عثمان وذريته وقالت، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم.

305- خيار: أي خيار جيد. من ألفاظ التعديل. والوصف به يكتب حديث وينظر فيه للاعتبار.
حرف
الدال (د)

307- الدائرة: هي (O) يضعها المتقدمون بين حديثين أو فقرتين كالعلامة للفصل بينهما.

308- دئثا: مختصر من لفظ التحمل والأداء: "حدثنا".

309- دئتي: مختصر من لفظ التحمل والأداء: "حدثتي".

310- دجال: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

131- درجة الحديث: المرتبة اللائقة به من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع.
3-12-الذكرة: الحافظة.
3-13-ذاهب الحديث: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.
4-14-ذكر فلا، أو قال فلا أنا فلا، أو ذكر فلا عن فلا: يقوله من وجد حدثًا في تأليف شخص ووثق بأنه خط المذكور أو كتبه. وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال.
5-15-ذكر الحديث الحديث: ذكره المحدث بدون السند في كتابه أو محادثته.
6-16-ذكره ابن حبان في الثقات: إذا ذكر ابن حبان في كتابه "الثقة" راويًا لم يرد فيه جرح ولا تعديل فمقصوده منه أن كلًا من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بخبر منكر.
حرف
الراء (ر)

317- في كتب التراجم، المراد به: للبخاري في جزء القراءة خلف الإمام. وقد تستخدم (ز).

318- رازيان: هما أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي (ت 116 هـ)، وأبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنفي الرازي (ت 177 هـ).

319- رافضي كذاع جبل: من ألفاظ أعلاه مرتب الجرح.


321- الرباعيات: هي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين رسول الله ﷺ أربعة رجال. مثل رياضات البخاري. أو الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث الصحابة الذين لهم أربعة أحاديث مثل رياضات الصحابة لأبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي.

322- ربي أخطأ: إذا قاله الإمام في ثقة فليس ببجرج مطلقاً، وإنما إذا خالفه أوثق منه أو جامعة من الثقات. فذلك الحديث لا ينتج به. إلا إن كان الرجل في جهالة، فهذا يجعله ضعيفاً.

323- ربي أغرب: إذا قاله الإمام في ثقة فليس ببجرج مطلقلاً، وإنما إذا خالفه أوثق منه أو جامعة من الثقات، فذلك الحديث لا ينتج به. إلا إن كان الرجل في جهالة.
فهذا يجعله ضعيفاً.

٣٦٤- ريبا خلاف: إذا قاله الإمام في ثقة فليس بجرح مطلقاً، وإنما إذا خالفه أوثق منه أو جماعة من الثقات فقد كان الحديث لا يُنتج به. إلا أن كان الرجل في جهالة، فهذا يجعله ضعيفاً.

٣٦٥- ريبا خطأ: إذا قاله الإمام في ثقة فليس بجرح مطلقاً، وإنما إذا خالفه أوثق منه أو جماعة من الثقات فقد كان الحديث لا يُنتج به. إلا أن كان الرجل في جهالة، فهذا يجعله ضعيفاً.

٣٦٦- ريبا يغريب: إذا قاله الإمام في ثقة فليس بجرح مطلقاً، وإنما إذا خالفه أوثق منه أو جماعة من الثقات فقد كان الحديث لا يُنتج به. إلا أن كان الرجل في جهالة، فهذا يجعله ضعيفاً.

٣٦٧- رجع: تكتب عند تخرج الساقط في الحواسي. وهو اللحق.

٣٦٨- رُدْ (زُدْ) حديثه: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح، لا ينتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به.

٣٦٩- رضاً: بلفضل مصدر. في مرتبة "ثقة" بمعنى ثقة أو عدل.

٣٧٠- الرضا: انظر "رضا".

٣٧١- الراغب = صلاة الراغب

٣٧٢- الرفض: انظر التشيع.

(١) عبد الفتاح أبو غدة: تعلقه على الرفع والتكمل: ص ١٣٥ رقم الهاش ١.
333- ركأة اللفظ والمعنى: رداءتِها، بحيث يعلم العارف باللغة العربية الفصحى أنه لا يصدر عن فصيح فضلاً عن أفصح الفصحى وأبلغ البلاغة سيدنا رسول الله ﷺ، مثل الحديث الذي يقول: "إن الله تملك من حجارة، قال له عهارة، ينزل على جمار من حجارة كل يوم، فسيغفر الأصحى" هو رديه اللفظ والمعنى معاً.

334- ركن الكذب: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

335- رزم أو رمز: مختصر أصلح عليه من استخدمه. مثل (خ) للبخاري في صحيحه، وهكذا. و(ض) للحديث الضعيف، وهكذا.

336- رواى أحاديث منكرة: انظر منكر الحديث.

337- رواى الحديث: ذكره الحديث بسنده في كتابه، أو في مهادته.

338- رواى أو يروى المناكير: انظر: منكر الحديث.

339- رواه الأربعة: انظر الأربعة.

340- رواه الثلاثة: أبو داود، والترمذي، والنسائي.

341- رواه الخمسة: أحمد، وأصحاب السنن الأربعة.

342- رواه السبعة: أحمد، والبخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

343- رواه السنتة: البخاري وزيد، وأصحاب السنن الأربعة.

344- الرواية: لغة: نقل الكلام إلى شخص آخر وجعله إليه. واصطلاحاً: نقل الحديث وإسناده إلى من عرِّف إليه بإحدى صيغ الآداب مثل: خدثناً، أو أخبرناً،...

(1) ابن الجزري: الموضوعات الكبرى: 2/ 391، وابن قيم الجوزية: المضار للفينف: ص 183، والسيوطي: البالي
للصنعة: 2/ 144/ 144.

67
أو سمعت، أو عن. ومعنى "نقله" أي أخذه ثم تُليته، فمن لم يَلْعَثُ شيئاً لا يكون رواياً. ومعنى "إسناده إلى من عزى إليه" أي نسبته إلى قائله، فلو تحدث بالحديث ولم ينسب إلى قائله لم يكن ذلك رواية. 

345-رواية الآباء عن الأبناء: مصطلح يُستَعْمَل للأسانيد التي فيها رواية الأب عن ابنه، وللخطيب فيه كتاب.

346-رواية الأبناء عن الآباء: مصطلح يُستَعْمَل للأسانيد التي فيها رواية الابن عن أبيه، وهو نوعان: أحدهما "عن أبيه" فحسب كرواية أبي العشراء البارماني عن أبيه عن رسول الله ﷺ وهو كثير، والثاني "عن أبيه عن جده" كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

347-رواية الأقران: انظر الأقران.

348-رواية الأكبر عن الأصغر: أن يروي الراوي عمن دونه في السن، أو القل، أو المقدار.

349-رواية الصحابة عن التابعين: انظر: "ما رواه الصحابة عن التابعين".

350-الرواية باللفظ: هي أن يُؤْذَى الراوي المروي على لفظه الذي سمعه من شيخه من غير تغيير منه أو تبديل، أو زيادة أو نقصان، أو تقديم أو تأخير. هذه لا خلاف بين الأئمة في جوازها وقبولها إذا توافرت فيها شروط الصحيح أو الحسن.

351-الرواية بالمعنى: هي أن يُؤْذَى الراوي المروي باللفظ من عنده، كلاً أو بعضاً، مع المحافظة على معناه دون زيادة شيء فيه، ولا نقصان. وهذه منهها بعض

(1) د. نور الدين عتر: منهج النقد: ص 188.
المحدثين والفقهاء والأصوليين منعاً باتناً، وأجازها جهور العلماء بشروط مذكورة في علوم الحديث.

۱۲-۳۵۲ رُوِيَ بالبني للمجهول. هذه الكلمة ليست صيغة تريض عند المتقدمين، كما قد شاع عند المتاحرين. بل هذه صيغة لنقل الرواية أو متن الأثر وشبهه بحذف اسم الرواي. وهذه كثيرة في استعمالات المحدثين قديماً ولا يقصدون بها دوماً التضعيف. ومثاله ما قاله الشافعي: "فالأصل في الوصايا مثنىً من أوصى في كتاب الله عز وجل وما روي عن رسول الله ﷺ، وما لم أعلم من مضي من أهل العلم اختلافاً فيه" ۱. فاستخدام هذه اللفظة قد يفيد الصحة وقد يفيد الضعيف. إلا إذا كان مصطلحاً عند إمام من الأئمة كالإمام المتندي مثلاً في "الترغيب والترهيب" فهو إشارة منه إلى تضعيفه كما صرح به في مقدمته عليه. أما الجزء بالحديث (أي "قال فلان")، فهو يفيد صحيح الخبر.

۱) الشافعي: الأم: ۱۱۳/۴. ۲۹
حرف
الزاي (ز)

353- ز: في كتب الترجمات.

354- زاوية قائمة يمينية هكذا: توضع في موقع سطوح الكلمتين، معطوفة إلى اليمين لكتابتها على جهة اليمين في اليمين، ومتلكها الزاوية القائمة اليسارية هكذا: عند كتابة السقط في اليسار.

355- زعم فلان عن فلان: أحد ألفاظ التحمل والأداء.

356- الزوائد: المصنفات التي يجمع فيها مؤلفها الأحاديث الزائدة في بعض الكتب على الأحاديث الموجودة في كتاب أخرى. مثل مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه على الكتب الخمسة للبصري. ومثل مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (جمع الهشمي فيه الأحاديث الزائدة في مسائي أحمد والبزار وأبي حنيف ومعاجم الطرابي الثلاثة على الكتب السنية للهشمي) وغيرها.

357- زيادة الثقة: هي تفريغ الراوي الثقة بزيادة في السند أو المتن عن بقية الرواة عن شيخهم جميعاً.
حرف السنين (س) 358 - من: في كتاب التراجم، مراد به: للنسائي في المجتبي من السنين.
359 - السابق واللاحق: هو علم يُعرف فيه اشتراع النين في الرواية عن شيخ، أخذهما متقدم
الوفاة، والآخر متأخر الوفاة مثل: محمد بن إسحاق السُلْجُجَة (ولد 116 هـ، وتوفي
133 هـ) روى عنه البخاري (ولد 194 هـ، وتوفي 256 هـ) وأبو الحسن أحمد بن محمد
الخفاف (توفي 395 هـ، ولد 91 سنة) في وفاتهما 139 سنة.
360 - ساقط الحديث: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.
361 - السافل: السنن الذي كثير عدد رجاله من عدد رجال السنن المقابل له.
362 - السبعات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بين النبي
سبعة رجال. مثل السبعات لأبي موسى المديني، وأبي جعفر الصيدلي،
وأصحاب عساكر.
363 - سبب وروى الحديث: لغة: جمع "سبب" وهو ما يتوصّل به إلى غيره. ثم أطلق
على كل شيء يَتَوَاصل به إلى المطلب. وأصطلاحاً: هو "ما ورد الحديث لأجله
ذمن وقوعه"(1).
364 - السبعة: أحمد، والبخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
365 - السبعة: البخاري ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

(1) أنظر الدكتور محمد عصري زين المابدين: "أسباب وروى الحديث - ضوابط ومعالم".
-71-
366- السداسيات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين النبي ﷺ ستة رجال. مثل سداسيات أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشهامي (ت 532).


368- سفيانان: هما: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة (ت 121 هـ)، وسفيان بن عيبة بن أبي عمران ميمنون الهلالي آخر محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة (ت 191 هـ).

369- السقط: هو انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راوٍ أو أكثر، عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد، من أول السند، أو من آخره، أو من أثنتان، سقوطاً ظاهراً أو خفياً.

370- السقط الخفيف: وهو ما لا يعرفه إلا الخذاق المطلعون على طريق الحديث وعلل الأسانياد. تفرع عنه نوعان من الحديث الضعيف، وهما: المدلس، والمرسل الخفيف.

371- السقط الظاهر: وهو ما يعرفه الأئمة الخذاق وغير الخذاق. ويُعرف هذا السقط من عدم حصول اللقاء بين الراوي ومن روي عنه؛ لأن لم يدرك عصره، أو أدرك ولكنه لم يجمع به، وله متنه إجازة، ولا وُجودة. تفرعت عنه أربعة أنواع من الحديث الضعيف، وهي: المعلق، والمرسل، والمعضل، والمنقطع.

(1) السخاوي: فتح المغهث: 1/370.
372 - سكتوا عنه: من أهل العروض والموصوف به يكتب حديثه، ويُعتبر به عند غير البخاري. وأما عند البخاري فهذه اللفظة تعني "تركوه" كما قال الذهبي.

373 - سلسلة الذهب: هي السند الذي فيه: "أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر".

374 - السنجق: نسبة إلى السلف. ويقصد به من هو على مذهب السلف الصالح في العقائد.

375 - السياح من فقه الشيخ: أن يقرأ الشيخ من حفظه أو من كتابه ويستمع الطالب. ويؤديه بلفظ: سمعت، أو حدثني، أو أخبرني، أو أتاني، أو قال لي، أو ذكر لي. وهو أعلى أقسام طرق التحول عند الجمهور.

376 - سن التمييز: التمييز


378 - السند العلوي: لغة: العالي اسم فاعل من "العلو" وهو ضد السفلى. واصطلاحاً: هو السند الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به الحديث نفسه.

379 - السند السفلي: لغة: اسم فاعل من السفلى، وهو ضد العلو. واصطلاحاً: هو السند الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به الحديث نفسه. وهو يسمى "السند".

(1) الذهبي: الموقفة: ص.82.
النازل أيضاً.

380- السنة النازلة: انظر السند السافل.

381- المسنن: جمع "السنة". وهي في الاصطلاح: كل كتاب انتهى فيه مؤلفه أحاديث الفقه والأحكام في الغالب، وربما على الأبواب الفقهية. وهي تشمل الأحاديث المرفوعة فقط، وليس فيها شيء من أثار الصحابة والتابعين. مثل سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي، وغيرها.

382- السنة الأربعة: سنن أبي داود، وسنن الترمذي، والسنن المجتهد للنسائي، وسنن ابن ماجه.


384- السنة التشريعية: الأحاديث التي تفيد أحد الأحكام الخمسة: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح.

385- السنة المعرفية: هي الأحاديث التي أزاحت السُؤال عن ليس تشريعاً وإنها أفاد عليها ومعرفة فقط في الكون والطبيعة، والاجتماع، والاقتصاد، وما إلى ذلك من العلوم والقضايا.

386- سوء حفظ الراوي: أن يكون الغالب على حديثه الخطأ.

387- سوء الحفظ الملازم للراوي: أن ينشأ سوء الحفظ من أول حياته، ويلزمه في جميع حالاته. ويسمى خبره "الشاذ" على رأي بعض أهل الحديث.
388- سوء الحفظ الطارئ على الراوي: أي طرأ عليه كبيره كعطاء بن السائب، أو لذهاب بصره كعبد الزراق بن همام، أو لاحتراق كتبه التي كان يعتمد عليها في روايته كعبد الله ابن فيحة، أو عدم وجودها معه. وهذا الراوي يسمى "المختلط"، والاختلاط هو فساد العقل أو تغييره.

389- سي: في كتاب التراجم، المراد به: للنسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة".

390- سيء الحفظ: هو من ألفاظ الجرح. والموصوف به يكتب حديثه ويُنظر فيه اعتبارا.
حرف
الشين (ش)

391- ش: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطفي: لابن أبي شيبة في مصنفه.

392- الشاذ: لغة: المنفرد. واصطلاحاً: ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه، أو
لجامعة من الثقات، سواء أكانت مخالفته في السند أو المتن.

393- شافه: المشافهة لغة المخاطبة من فيك إلى فيه. وهي من الألفاظ الدالة على
السياق من الشيخ بأن قال: "أجزت لك أن تروي عن صحيح البخاري
مثالاً".

394- الشاهد: اصطلاحاً هو: أن يروي صحابي متى حدثت رواي صحابي آخر، بلفظه أو
بمعناه، فحديث كل صحابي شاهد الحديث صحابي آخر.

395- الشذوذ: اصطلاحاً هو مخالف الثقة لمن هو أوثق منه، أو لجامعة من الثقات. انظر
"الشاذ" أيضاً.

396- شرط البخاري أو شرط مسلم، أو شرط الشيخين: أن يكون ذلك الحديث مروياً
بسنده رجال صحيح البخاري، أو مسلم، أو رجالهما في الأصول، لا رجالهما أو أحدهما في
المتابات والشواهد، مع توفر باقي شروط الصحة.

397- الشق: انظر الضرب.

398- شكل الحديث: قيد ألفاظ الحديث بحركات الإعراب من الضم والفتح والكسرة
والسكون مثل "زبيدة"، أو بالحرف بأن قال في تشكيل "زبيدة" بضم الزاي، وفتح الباء
الوحدة، وسكون الياء التحتانية، وأخره دال مهملة.

399- الشيخ: من أنظمة التعديل عند عامة العلماء، حيث يستحسن حديث من قبل فيه. وهو
عند أبي حامد يكتب حديثه وينظر فيه للاعتبار، فهو لا يعني أنه ثقة، وإنما يشتهد
به كواصمه به في مقدمة كتابه الجرح والتعديل. وقال الحافظ ابن القطان: "فأما قول
أبي حامد فيه: "شيخ" فليس بتعريف شيء من حاله، إلا أنه مقل ليس من أهل
العلم، وإنما وقعت له رواية أخذت عنه"(1).

400- الشيخ: الشخصية الذي يقوى عليه الحديث.

1 400- الشيخ الإسلايم: ذكر له ابن ناصر الدين عدة إطارات، منها أن الشيخ في
الإسلام قد شار وانفرد بذلك عن مضى من الأنترنت وحصل على الوعد
المبرر بالسلامة أنه من شاب شبيه في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. ومنها ما
هو في عرف العوازم أنه العدالة ومفزعهم إليه في كل شدة. ومنها أنه الشيخ
الإسلام بسلوكه طريقة أهل قد سلم من شر الشباب وجعله فهو على السنة في
فرضه ونفعه. ومنها الشيخ الإسلام بالنسبة إلى درجة الولاية وتبرك الناس
بحياته فوجدهن فيه الغاية. ومنها أن معناه المعروف عند الجهادية التقاد
المعلوم عن أئمة الإسلام أن مشايخ الإسلام والأئمة الأئمهم المتبعون
لكتب الله عز وجل المتفون لسنة النبي ﷺ الذين تقدموا بمعرفة أحكام
القرآن ووجه قرآته وأسباب نزوله ونوعه ومسنوده وأخذ بالأيات
المكية والأنبياء بالمتشابهات قد أحكموا من لغة العرب ما أعظمهم على علم
ما تقدم وعلموا السنة نقاً وإسناداً وعمل بها يجب العمل به اعتياداً وإيخصاً بما
يلزم من ذلك اعتياداً واستنبطاً للأصول والفروع من الكتاب والسنة قائمين.

(1) ابن القطان: بيان الوهم والإيمام: 4/277.
بما فرض الله عليهم متمسكين بما ساقه الله من ذلك إليهم متواضعين لله العظيم
الشان خائفين من عثرة اللسان لا يدعون العصمة ولا يفرحون بالتجليل!

(1) ابن ناصر الدين: الʿرد الوافر: ص 24.
حرف الصاد (ص)

505- ص: في كتب التراجم، المراد به: للنسائي في كتابه "خصائص علي".

506- ص: في جميع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي: لسعيد بن منصور في سنة.

507- ص: هي علامة التضبط توضع في كتب المتقدمين فوق كلام صحيح نقلاً، لكنه فاسد لفظاً ومنعت، أو خطأ، أو مسحَّف أو ناقص. وتسمى هذه العلامة "قَبَّة".

508- ص: إذا استعمل بدون إضافته إلى الحديث فالقصص شبه الصلاحية في دينه.

509- صالح (من الحديث): يشمل الصحيح والحسن بقسمهما لصلاحيتها للاحتجاج بها. ويطلق أيضاً على الحديث الضعيف ضعفاً بيسيراً، لأنه يصلح للاعثبار، والعمل في فضائل الأعيال.

510- صالح الحديث (من الرواة): هو من ألفاظ التدقيق والتوقيع عند أكثر المتحدثين، ولكنه في اصطلاح أحيان من ألفاظ التجريح، ومعني ذلك أنه لا يصح به، ولكن يكتب حديثه وينظر فيه للاعثبار، وليس للاحتجاج.

511- الصبي: من ليس ببمبي، ولا يبالغ.

512- ص: علامة التجريح، توضع في كتب المتقدمين فوق كلام صحيح معنى ورواية إزالة للشك في صحته أو الخلاف، وانظر تجريح الساقط.

1) كما نص عليه بنفسه فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل: 27/27.
413 - صح: في الجامع الصغير للسيوطي: رمز للحديث الصحيح.

414 - الصحيح: لغة: الصحابي مشتقت من "الصحة" وهي المراقبة. وكذلك "الصاحب" سواء أكانت المحاسبة كبيرة أم قليلة. وإصطلاغاً هو - على القول الأصح - من لقي النبي ﷺ مؤمنًا، ومات على الإسلام; ولو تخلّلت ذلك ردةً.

415 - صحيح: هذا اصطلاح للبعي في "مصابيح السنة" يريد به ما في الصحيحين.

416 - الصحيح: أطلقه الشافعي على الكتب الخمسة (الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والسنن المجتبي للنسائي). وقال الفنوجي: "وذكر في مدينة العلوم... وإذا أطلق لفظ "الصحيح" يراد به عند المحدثين الصحيحان وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح أبي عوادة وصحيح مستدرك الحاكم، وهذه هي الصحيح السنة". ثم قال الفنوجي: "وفي نظر واضح".

417 - صحيح: رجع: يكتبان بعد الانتهاء من اللحق.


419 - صحيح: السباع: هو ذلك الطفل الذي بلغ سن التميز، وفهم الخطاب ورد الجواب، وكذلك الذي سمع من المختلط قبل اختلاطه. وكذلك الشيخ الذي سمع المستمي الذي ميل عليه.

(1) انظر: ابن حجر: الإصابة في فقه الصحابة: 1/4،والسيوطي: تدريب الرواي: 2/2009.2
(2) الفنوجي: أبجد العلم: 2/285.
ال صحيح: إذا أطلق براد به عند المحدثين البخاري في مثل قول شخص: "جاء في الصحيح".

الصحابتان: صحيح البخاري وصحيح مسلم.

422 - صحيح على شرط البخاري ومسلم، أو صحيح على شرط أحدهما: أن يكون ذلك الحديث مروياً بسنده رجالة رجال البخاري ومسلم، أو رجال أخذهما في الأصول، لا رجالهما أو أخذهما في المتابعات والشواهد، مع توفر باقي شروط الصحة.(1) ولم يخرجاه في الصحيحهما.

423 - صحيح غريب: استعمله الزرنيجي كثيراً. ومعناه: بلغ درجة الصحيح، وتفرد به أحد رواة السنن.

424 - الصحيح لذاته: هو ما اتصل سنده، بنقل العدل، تمام الضبط، عن مهله من أول السنن إلى آخره، من غير شذوذ، ولا علة قادحة.(2) وإنما شمي هذا الحديث "صحيحاً لذاته" لأنه اكتسب هذه الصفة من ذات السنن والمن، لا من خارجها.

425 - الصحيح لغيره: هو في الأصل حديث حسن لذاته، وقيد له طريق أو طريق آخر مثله أو أحسن منه. سمي هذا الحديث "الصحيح لغيره" لأن صحته لم تأت من ذاته، وإنها جاءت من انسجام غيره إليه.

426 - الصحيحه الصادقة: هي صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنها سياها الصادقة" لأنه قال: "سمعته من رسول الله وليست بني وبيته أحد".(3)

---

(1) نظر: ابن حجر: نسخة التفسير شرح نسخة الفكر: ص 44.
(2) نظر: ابن حجر: نسخة التفسير شرح نسخة الفكر: ص 37، والسيوطي: التدريب: 159/1.
427- صدوق إن شاء الله: من ألفاظ التعديل. ذكره العراقي في المرتبة السادسة التي تكتبه أحاديث أصحابها للاعتبار. معنى هذا أنه إذا وجد له متابع أو شاهد

428- صدوق: هو وصف بالصدق في الحديث. وهو من ألفاظ التعديل. جعله ابن أبي حاتم والصلاح في المرتبة الثانية التي من وصف بها يكتب حديثه، وينظر فيه. وذكره الذهبي والعراقي في المرتبة الثالثة لأنفاظ التعديل. ولم يذكرنا بيف حكم على حدث من وصف به. وذكر ابن حجر بعد ذكر المرتبة الثالثة التي فسرها يقوله: "من أفرد بصفة مثل: ثقة، أو متقن، أو ثبت، أو عدل"، المرتبة الرابعة التي فسرها يقوله: "من قصر عن الثالثة قليلا" وذكر فيها "صدوق" وغيره. هذا وقد ظهر لي من خلال تعامل المحدثين مع أصحاب هذا الوصف أنهم يجددون أحاديثهم. وأما قول ابن أبي حاتم: "صدوق" فقد تعني ثقتها، فلينظر في الجرح والتعديل لابنه تراجم. أبو خيثمة أحمد بن زهير بن حرب، وإسحاق بن منصور الكورشج، والعباس بن محمد الدورى، ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ومحمد بن بشار بنداش، ومع الله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنبة، وغيرهم كثيرون حيث وصفهم بالصدوق، وهم في الحقيقة ثقات أثبات. وقد لا يكون الصدوق عنده ثقة. ومثاله فرج بن فضالة، وعبد الله بن عياش بن عباس، وحكيم بن سيف، وغيرهم كثيرون. فمن هنا تبين أن كلمة "صدوق" عند أبي حاتم لا تعني ثقتها. فقد نص ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه بالتفريق بين الصدوق الثابت هذا يفتح به، وبين الصدوق المعقَّل وهذا لا يفتح به في الأحكام ويستشهد به في فضائل الأعيال. (1)

429- صدوق إن شاء الله: من ألفاظ التعديل. ذكره العراقي في المرتبة السادسة التي تكتبه أحاديث أصحابها للاعتبار. معنى هذا أنه إذا وجد له متابع أو شاهد

(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 1/64، 109.
يُقصَد حديثه، إلَّا يُضَعَّف. ولكن انظر هذه النهاذق: قال علي ابن المدينة:
"كان عبد الرحمن يذكر حديث مبارك عن الحسن عن يحيى بن إسحاق السيلميين في حلق العقد في القبر. قلت (القائل هو الذهبي): هو حجة صدوق إن شاء الله، ولا تؤثر روایة حديثه عن درجة الحسن، وكان من أوعية العلم".
"ويحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت بروى عن جده حديث "من غزا ينوي عقلاً" قال فيه الذهبي: "صدوق إن شاء الله" وحسنّه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة. وصححه الحاكم وهو متساهل. وغیرها من الأمثلة. ما يدل على أن أحاديث من وُصفَ به حسنة.

430- صدوق تغير بأخرى: من المرتبة الخامسة لأنفاظ التدويل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من فصول عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق سبيع الحفظ". قلت: وإسناد حسن لذاته إذا انفرد، وأما إذا توع فيرتقي إلى "صحيح وغيره"، وإذا تبين أنه ما أخطأ فيها، أو خالفه جمعية من هم في مرتبته أو واحد من هم أعلى منه في المرتبة، فعن ذلك فقط يسوغ لنا أن نضعنه بسنده. هذا ما استندناه من تعامل الحاكمين على الأحاديث.

431- صدوق سبيع الحفظ: من المرتبة الخامسة لأنفاظ التدويل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من فصول عن الرابعة قليلاً. قلت: وإسناد حسن لذاته إذا انفرد، وأما إذا توع فيرتقي إلى "صحيح وغيره"، وإذا تبين أنه ما أخطأ فيها، أو خالفه جمعية من هم في مرتبته أو واحد من هم أعلى منه في المرتبة، فعن ذلك فقط يسوغ لنا أن نضعنه بسنده. هذا ما استندناه من تعامل الحاكمين على الأحاديث.

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 9/505-6.

83-
432- صدوق له أوهما: من المرتبة الخامسة لأنظاف التعديل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من قُصر عن الرابعة قليلاً. قلت: وعند CESADAD HSN لذاته إذا انفرد، وأما إذا تويع فيرقي إلى "صحيح لغيره!", وإذا تبين أنه مما أخطأ فيه، أو خالفه جماعة من هم في مرتبه أو واحد من هم أعلى منه في المرتبة، فعند ذلك فقط يسوع لنا أن نضعه بسنده. هذا ما استفده من تعاليم الخاكمين على الأحاديث.

433- صدوق مبتدع بيدعة من البعد: من المرتبة الخامسة لأنظاف التعديل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من قُصر عن الرابعة قليلاً. قلت: وعند CESADAD HSN لذاته إذا انفرد، وأما إذا تويع فيرقي إلى "صحيح لغيره!", وإذا تبين أنه مما أخطأ فيه، أو خالفه جماعة من هم في مرتبه أو واحد من هم أعلى منه في المرتبة، فعند ذلك فقط يسوع لنا أن نضعه بسنده. هذا ما استفده من تعاليم الخاكمين على الأحاديث.

434- صدوق مخطئ: من المرتبة الخامسة لأنظاف التعديل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من قُصر عن الرابعة قليلاً. قلت: وعند CESADAD HSN لذاته إذا انفرد، وأما إذا تويع فيرقي إلى "صحيح لغيره!", وإذا تبين أنه مما أخطأ فيه، أو خالفه جماعة من هم في مرتبه أو واحد من هم أعلى منه في المرتبة، فعند ذلك فقط يسوع لنا أن نضعه بسنده. هذا ما استفده من تعاليم الخاكمين على الأحاديث. ولكن إذا قال ابن حجر: "صدوق مخطئ كثيراً" فهو ضعيف.

435- صدواق يغلط: من المرتبة الخامسة لأنظاف التعديل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من قُصر عن الرابعة قليلاً. قلت: وعند CESADAD HSN
لذاته إذا انفرد، وأما إذا تبع فيتبع إلى "صحيح له"، وإذا تبين أنه لما أخطأ فيه، أو خالفه جامع ممن هم في مرتبته أو واحدٌ ممن هم أعلى منه في المرتبة، فعند ذلك فقط يسوع لنا أن نضعه بسنده. هذا ما استندناه من تعامل الحاكمين على الأحاديث. ولكن إذا قال ابن حجر: "صدوق يغلط كثيراً" فهو ضعيف.

436-صدق يهم: من المرتبة الخامسة للفئات التعديل. ذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة التي فسرها بقوله: "من قصر عن الرابعة قليلاً. قلت: وإسناه حسن لذاته إذا انفرد، وأما إذا تبع فيتبع إلى "صحيح له"، وإذا تبين أنه لما أخطأ فيه، أو خالفه جامع ممن هم في مرتبته أو واحدٌ ممن هم أعلى منه في المرتبة، فعند ذلك فقط يسوع لنا أن نضعه بسنده. هذا ما استندناه من تعامل الحاكمين على الأحاديث. ولكن إذا قال ابن حجر: "صدوق يهم كثيراً" فهو ضعيف.

437-صغار التابعين: التابعون الذين أدركوا في صباهم صغار الصحابة وسمعوا منهم.

438-صغار الصحابة: ينظر "أصغار الصحابة".

439-صفات أو شروط قبول الحديث: هي: 1- اتصال السند. 2- وعدالة الرواة. 3- وضعت الرواة (كاله، أو خفيه قليلاً من ضبط رواة الصحيح). 4- وجميع الحديث من وجه آخر إذا كان الحديث ضعيفاً ضعيفاً خفيفاً بسبب طلب، أو إرساله، أو إعضا، أو انقطاع، أو انشأ الله الإسناد على مدلس، أو مختلط، أو
 mjehol, or Mrs. the magnate, or kstor. m t'i'or ahihit h inkh lish dah say dikait al glhet. 5 - al-salama min al-shadaw. 6 - al-salama min al-ulla kadahit.\(^1\)

440 - al-sfrac: hu dayratul sayhira al-kita' bi i'l ofezuddy kawlik fee al-akhera. kaw suha wa-syada sayhira al-glhet m a'shir eli baya min al-sahha kaw saha al-hisab bi al-glhet muwzula min al-sulh.

441 - salaat al-ru'ayeb: hi su'ala tasfi fa al-lla hiba min al-sahr rujub. fa la al-sulh la ala.

442 - salih fa lan: ykiwlohu min al-ikhbar fa nawa al-rajai la'a kaw (salihul hadith).

443 - sahawa kawa: al-kita' bii hikma fi al-akabara ba'tasha wa-seeqh eli al-a'la (kawa)

444 - sawibul: min al-affasa al-tadhlug. dzharehul arayq. fi marat al-sadasa alaki al-kita' bi al-adhaha la al-ajbar. mai ynu hia ida fa mudal la a-sahib al-mashh
dhul, wa la a-suhdu.

445 - sahiva al-turbid: hi inhi al-sayyih min al-a'ifa al-mami'a bila al-mjehol miq: qiy, o

yqul. ku'a, o ykhke. dhiy'ir, o y'had. r'wi, o y'orri. wa nhuwa min al-affasa alaki tay al-
buuf ma dhiy'ir baya.

\(^{1}\) afa'zul al-ahbadi, iloom al-hadith asbila wa-mu'asa: sa 159 - 160.


\(^{3}\) ibn jamara: al-mehal al-ruwi: 95.
446 - صيغة الجزم: هي إحدى الصيغ من الأفعال المبنية للمعلوم مثل: قال، أو يقول.
أو: حَكَّى، أو يَنْبِكَى، ذَكَر، أو يُذْكُر. رَوَى، أو يَرْوِي. ونحوها من الألفاظ التي تشعر
بصحة أو حُسن ما ذَكَرَ بها.
حرف
الضاد (ض)

447- ض: في جميع الجوانع للهيوي: للضياء المقدس في الأحاديث المختارة.

448- ض: في الجامع الصغير للهيوي بعد اسم الصحابي: رمز للحديث الضعيف.

449- الضابط: الذي يكون متقطعاً حافظاً إن حدث من حفظه بحيث يمكن من استحضاره متي شاء من حين سباهه إلى حين روايته لتلاميذه، حافظاً على كتابه عن أن يدخل فيه تغييراً، من حين سباهه فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي ويروي منه، ولا يعبره إلاّ لم يثق فيه.

450- ضبط الرواي: تيقظه وحفظه ما سمعه من شيخه بحيث يمكن من استحضاره متى شاء، من حين سباهه إلى حين روايته لتلاميذه إذا حدث من حفظه، وإذا حدث من كتابه ضبط الرواي هو محافظته على كتابه وصيانته عن أن يدخل فيه تغييرًا، من حين سباهه فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي ويروي منه، ولا يعبره إلاّ لم يثق فيه.

451- ضبط الصدر: هو أن يحفظ الرواي في ذاكرته ما سمعه من شيخه بحيث يمكن من استحضاره متى شاء، من حين سباهه إلى حين روايته لتلاميذه.

452- ضبط الكتاب: وهو محافظته على كتابه، وصيانته عن أن يدخل فيه تغييرًا، من حين سباهه فيه وتصحيحه إلى أن يؤدي ويروي منه، ولا يعبره إلاّ لم يثق فيه.

88-
453- الضيّقة: لغة: الحديثة العربية يسبب بها الباب والخشب والجمع ضباب.
واصطلاحاً: هي رأس ممدوحة حرف الصاد فوق الكلام هكذا (ص). للإشعار بأن
ذلك الكلام سقيم.
454- الضرب: هو عند أهل المشرق: وضع خط على الكلام الذي ليس من الكتاب
المنسوخ مثل: قال زيد: أنا أحب أن أطمأ أن أقرأ فأنا أطمأ أن أنا أقرأ. "أن أنام" مضروب عليها. وسمي
عند أهل المغرب "الشق".
455- الضعف (في الحديث): عدم توافر صفات القبول في الحديث.
456- الضعف الخفيف (في الحديث): بأن يكون سبب ضعفه سوء حفظ أحد
الرواية، أو الانقطاع في السند، أو الجهالة في الرواة. فالحديث المتعلق، والمرسل،
والمساعد، والمنقطع، والمسند، والمرسل الخفيف، وحديث المختلطن، والمقلين،
ومجهول العين، ومجهول الحال، والمهم، ضعف هذه الأحاديث خفيف، ترتقي
إلى الحسن لغيرها إذا رويت من طريق آخر أحسن منها أو مثلها، أو الطرق
الأخرى كفاً فضلاً في علم الحديث أصيلها ومعاصرها.
457- الضعف الشديد (في الحديث): بأن يكون سبب ضعفه الكذب، أو التهمة
بالكذب، أو البدعة، أو الفسق، أو كثرة الخطأ، أو السدوع، أو النكارة، أو
الوهم. فالحديث الموضوع، والمرتوك، وحديث المبتدع إذا كان في بدعته،
وحديث الفاسق، وكذلك الحديث الشاذ والمنكر بأنواعه الستة: المدرج،
والقلوب، والمزيد في متصل الإسناد بشروطه، والمضطب، والمستحف،
والمحرف. وكذلك المعلول. هذه الأحاديث ضعفها شديد لا ترتقي إلى درجة
الحسن لغيرها.
458- ضعف (الحديث): انظر "الضعف من الحديث".
459 - ضعف (الراوي): من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح. يُكتب حديثه ويُنظر فيه للاعتبار.

460 - ضعف: من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب الجرح. يُكتب حديثه ويُنظر فيه للاعتبار.


462 - الضعيف الخفيف: انظر الضعف الخفيف في الحديث.

463 - الضعيف الشديد: انظر الضعف الشديد في الحديث.

464 - ضعيف (من الرواة): من وصف بإحدى صفات الضعف أو الوص. من ألفاظ المرتبة الثالثة من مراتب الجرح. يُكتب حديثه ويُنظر فيه للاعتبار.

465 - ضعيف جداً (من الرواة): من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرح. لا يُكتب حديثه ولا يُنظر فيه للاعتبار.

(1) ابن حجر: النكت على ابن الصلاح: 1/491.
حرف الطاء (ط)

467- الطّب: في جمع الجوامع للسيوطي: لأبي داود الطالبي في مسند

468- الطب: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي: للطبراني في المعم الكبير.

469- الطّبّاق: هو التحقّق من مطابقة الكتاب المنسوب لرواية الشيخ. ومنه "طباق السّاع".

ويستعمل أحياناً بمعنى "طبقات" كطبقات الصحابة، وطبقات الرواية، والطبقة ما يلي.

470- الطبقة: لغة: القوم المتشابهون. واصطلاحاً: قوم تقارموا في صفة من الصفات، كاشتراكم في غزوة بدر، أو الإسلام قبل الفتح، أو الصحابة، أو في بلدة، أو في عمر، أو في شيخ.

471- طبقات الرواة: لغة: القوم المتشابهون. واصطلاحاً: قوم تقارموا في السن والإسناد، أو في الإسناد فقط بأن يكون شيخ هذا هم شيوخ الآخرين، أو أن يقارموا شيوخه. وقد يكون الراوي من طبقة بعبير اعتباره لها من وجوه، ومن طبقتين باعتبار آخر لمشابهته لها من وجوه آخر كان وشبهه من أصغر الصحابة، فهم مع العشيرة في طبقة الصحابة، وعلى هذا الصحوابة كلهم طبقة باعتبار اشتراكهم في الصحبة، والتابعون طبقة ثانية، وأتباعهم طبقة ثالثة بالاعتبار المذكور، وهلم جراً، وأما باعتبار السوابق فالصحابة بضع عشرة طبقة. والتابعون طبقات أيضاً، وكذلك من بعدهم. ويتاح النظر فيه إلى
معرفة الموالي والوفيوات ومن رووا عنه وروى عنهم:

472- طبقات السند: كل راو من الرواة في السند عموماً يُمثل طبقة، فالصحابي يُمثل طبقة الصحابة، والتابع يُمثل طبقة التابعي، وبح التابعي يُمثل طبقة تبع التابعي، وهكذا من بعده.

473- طبقات الصحابة: هي الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ومنه لمسة أهل العقبيين من الأنصار.

474- طبقات المدلسين: يراد بها طبقات المدلسين الخمس، وهي كالتالي: كا قسَّم الحافظ ابن حجر تبعاً للعلائي: 1- من لم يوصف به إلا نادراً: مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، وغيرهم. كان ينبغي أن لا يُعدُّ هؤلاء في المدلسين. تُقلع عن عنايتهم، إلا ما ظهر من الأحاديث المعنية بهم دلّوا فيها، والمذكور ضعيف فلا يقبل ذلك فقط، ولا يؤثر تدليسهم في بقية أحاديثهم المعنية. 2- من احتل الأئمة تدليسهم، وأخرجوا لهم في الصحيح لإمتهانهم وقلة تدليسهم في جنب ما روى مثل سفيان الثوري. أو كان لا يدلب إلا عن ثقة مثل سفيان ابن عيينة. تُقلع عن عنايتهم أيضاً إلا ما ظهر من الأحاديث أنهم دلّوا فيها، والمذكور ضعيف ولا يؤثر في بقية معنايتهم. 3- من أكثرهم من التدليس، واختلف الأئمة في أمرهم بين قلبيهم مطلقاً، ورفضيهم مطلقاً، ومقيديهم: فقيل ما صرّحوا فيه بالسياق، دون ما لم يصرحوا فيه وهو قول الجمهور. مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. 4- من أتفق الأئمة على أنهم لا يجت، بشيء من حديثهم إلا ما صرّحوا فيه بالسياق، وذلك بكتة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، مثل بقية بن الوليد الدمشقي.

(1) ابن جامع: المنهل الروي: ص 115 والسيوطي: التدريب: 2/ 381.
(2) ابن جامع: المنهل الروي: ص 112.

- 92 -
5- من ضعف بأمر آخر مع المنسق: حديثهم مردود; ولو صرحوا بالساع أو
بالتحديث، مثل "عبد الله بن مُقيمة" حيث إنه ضعف بأمرين معًا: التدليس،
والاختلاط بعد احترق كتبه، إلا فيها رواه عنه عبد الله بن البارك وعبد الله بن وهب
وعبد الله بن يزيد القرئ وعبد الله بن مسلمة الفغسي، فإنهم سمعوا منه قبل احترق
كتبه واختلاطه(1).

475- طروحه: من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب الجرح. لا يكتتب حديثه ولا يعتب به.
476- طروحوا حديثه: من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرح. لا يكتتب حديثه ولا يعتب به.
477- طرف الحديث: هو الجزء من الحديث الدال على بقيته.
478- طرُق الحديث: جمع الطريق: وهو لغة: السبيل الذي يطروق بالأرجل أي يضرب.
والطرق في الاصطلاح: أساليب متعددة لحدث واحد.
479- الطريق: ينظر "طرق الحديث". ومنه قوله الحديثين: "من طريق الثور" مثلًا.
480- طس: في جمع الجماع والجامع الصغير للسيوفي: للطبراني في المعجم
الأوسط.
481- طص: في جمع الجماع والجامع الصغير للسيوفي: للطبراني في المعجم
الصغير.
482- الطعن في الراوي: هو جرح الراوي في عدالته، أو ضبطه، أو في كليهما بما يسبب
تضعيف حديثه.

(1) الخير آبادي: علوم الحديث أصيلها ومعاصرها: ص187.
حرف
الطاد (ظاء)

483- ظاهر الحديث: ما تدل عليه ألفاظ الحديث بتركيبتها الموجودة من المعنى.
484- ظاهر السند: ما عليه السند من ظاهر الحالات من الاتصال وعدالة الرواة وضبطهم مثالاً.
485-ظرف: ضد القطع واليقين. واصطلاحًا: هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجائز.
486- الظن الغالب: رجحان أحد طرفي الاعتقاد غير الجائز.
487- الظنة: النهمة. مثل: التهمة بكثرة الخطأ، أو التهمة بالكذب في الحديث، أو غيرها.
488-ظني الشروط: لم يثبت بطرق التواتر. أو ما ثبت بطرق أخبار الآحاد.
489-ظني الدلالة: ما ليس صريحاً في معنى من المعاني.
490- ظهور اللفظ في المعنى: الذي دل عليه أنه موضوع له، أو الذي قامت عليه قريبة واضحة.
491- ظهور المحدث: شهرته.
492-ع: في كتاب تراجم الرواة مثل تهذيب الكمال للمزري، وتهديب التهذيب وتقريب التهذيب لابن حجر، والاكشف للذهبي، وغيرها. هو رمز لكتاب الحديث السنه أخذاً من لفظ "الجُماعة". وهي صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، والسني المجتبي للنسائي، وسنن ابن ماجه.

493-ع: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي: لا يعلى في مسنده.

494-ع: عابد: هذه الكلمة في راوي لا تكفي لتوثيقه، بل لا بد من عبارة تفيد الضبط مثل ثقة أو حافظ أو حجة. فما أكثر المحدثين العابدين الذين ضعفوا مثل: أيان ابن أبي عباس، وعبد الله بن عمر العمري، وجمع كثير من العباد الذين ضعفوا حتى قال يحيى بن سعيد: "ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث". وقال مسلم: "يعني أنه يُجَيِّري الكذب على لسانهم، ولا يتعمدونه". وقال النووي: "لكونهم لا يعانون صناعة أهل الحديث، فيقع الخطأ في رواياتهم، ولا يعرفونه. ويررون الكذب، ولا يعلمون أن كذب".

495-العامة: هي ما استمر الناس عليه حكم العقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى.

---


(2) مسلم: مقدمة صحيحه: 11/18.

(3) النووي: شرح صحيح مسلم: 1/111.
وقيل: ما يتعارف الناس بينهم.

496 – المعارض: ما خطر ببال الحديث أثناء تحديته من شك أو احتال.

497 – العاقل: الذي ليس بمجنون.

498 – العالي: السند الذي قال عدد رجاله من عدد رجال السند المقابل له. وانظر:
"السند العالي".


500 – العبادة (من الصحابة): هم أربعة: عبد الله بن عمر بن الخطاب ت 37 هـ وعبد الله ابن عباس ت 8 هـ وعبد الله بن الزبير ت 67 هـ وعبد الله بن عمرو بن العاص ت 13 هـ وأخرج منهم عبد الله بن مسعود لتقدم وفاته. رضوان الله عليهم أجمعين.


502 – عف: في كتاب التراجم، المراد به: للبخاري في خلق أفعال العباد.


504 – المدالاة الباطنة: هي التي يرجع فيها إلى أقوال المركفين.

505 – المدالاة الظاهرة: هي العلم بعدم الفسوق.

(1) العلاني: كتاب المختطتين: ص 17.
506 - عدالة الرواة: محاكمة دينية تُجِبُّ المرء المسلم البالغ العاقل على ملاءمة النغوى والمروة مَعْجِمًا، حتى يجعل ثقة النفس بصدقه، وتتحقق هذه المحاكمة بمناجاة الكبار، وعدم الإصرار على الصفائرة، والمحابات المخلة بالمرؤة كالألب في الطريق، والبول في الشارع، وصحة الأرامل، والإفراط في المزاح والضحكة، وغيرها من الأمور التي يرجع إخلائها بالمرؤة في عرفة ومجتمعه.

507 - عدالة الصحابة: استقامتهم على الدين، واتباعهم بأمره، واتباعهم من نواههم، وأعدائهم لا يعمدون الكذب على رسول الله ﷺ. وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي، من السوء، أو الغلط، فقد ثبت على بعض منهم المعاصية والخطأ والسهو. وأما من لا بأس بهم فتيحّمل أمره على الاجتهاد الأجزاء في لكل منهم؛ لأنهم من القرون المشهود لها بالخير.

508 - العدل: المسلم البالغ العاقل السليم من أسباب الفسق وخوارم العدل. راجع العدالة.

509 - عدل حافظ: من أعلى مراتب أنفاق التبديل، وانظر "العدل الضابط" الآتي.

510 - العدل الضابط: من أعلى مراتب أنفاق التبديل، وهو أن يكون مسلمًا، بالغاً عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق وخوارم العدل، متلبسًا غير مغفلًا، حافظًا إن حدث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالماً بجامع المعاني.

511 - عدلهم: قال السيوطي: "أين بين قولنا: "العدل وعدلهم" فرقًا لأن المغفل المستحق للترك لا يصح أن يقال في حقيقة عدله أصحاب الحديث؛ وإن كان عدالًا في دينه. فتأمل.

(2) ابن الصلاح: المقدمة: ص 114 النوع الثالث والعشرون.
ثم رأيت شيخ الإسلام ذكر في نكته معنى ذلك فقال: "إن أشتراب العدلية يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهلها عند التحمل والأداء".

512-العرض: هو القراءة على الشيخ. سميت "عرضاً" باعتبار أن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه.

513-عرض القراءة: هي القراءة على الشيخ.

514-العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول.

515-التعريف: لغة: القليل، أو القوي، واصطلاحًا: هو ما لا يكون رواته أقل من اثنين في كل طبقة؛ وإن زاد عليه في بعض الطبقات. وإذا سُمي هذا الحديث "عريناً" إما لقلة وجوده على المعنى الأول. وإذا لكونه قويًا بموجبه من طريق آخر على حسب المعنى الثاني.

516-意思是: في كتاب التراجم، المراد به: للنسائي في كتابه "مسند علي".

517-النشرات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص فيه وبين النبي عشرة رجال، مثل عشائر الترمذي والنسيائي.

518-فعط: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي: للعقيل في الضعفاء الكبير.

519-العلم: جمع العلماء والعلم في الاصطلاح: الكتب التي يذكر فيها مؤلفوها الأحاديث المعلولة مع الكلام عليها، مثل علل الحديث لأبي حاتم، والعلم الصغير والعلم الكبرى للترمذي، وغيرها.

520-العلم: هو في اللغة جمع علم بمعنى فن، وهو يُتبّئ ويُجمَع، فيقال: هذان علمان، وهذه

(1) السيوطي: تدريب الراوي: 1/14.
علوم وفن الشيء ما تذكر فيه مسائله وเบาه من قواعد وضوابط وغيرها، ومنه: علم الحديث (1). والعلم أيضاً هو الاعتقاد الجامع المطلوب للواقع.

21 - العلم الاضطراري: هو العلم الذي يفيد الخبر المتواتر كشاهد حادثة الذي يضطر إلى التصديق بها.

22 - علم تأريخ الرواة: هو علم يتناول بيان أحوال الرواة من تأريخ ولادتهم ووفاتهم، وشيوخهم وتأريخ سباعهم منهم، وتأريخ قدمهم إلى البلدان المختلفة، وسباعهم من بعض الشيوخ قبل الاختلاف أم بعدهم وغيرها كل ما صلة بأمور الحديث.

23 - علم الجرح والتعديل: هو علم يبحث في الرواية من حيث ما ورد في شأنهم من تعديل تزينتهم، أو تخريب تزينتهم.

24 - علم رواية الحديث: تعريفه المختار عندي هو: "علم بقواعد يعرف بها حال الرواي والمروي". أي هو علم يمكّن المتحدث من ثبوت الرواي من عدمه. وقال حاجي خليفة (ت 706 هـ): "هو علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث برسول الله ﷺ من حيث أحوال رواه ضبطاً وعدالة، ومن حيث كيفية السند اتصالاً وانقطاعاً وغير ذلك" (2). وقال ابن الأكفاني (ت 749 هـ): "هو علم ينقل أقوال النبي ﷺ وأفعاله، بالسماحة المستقل، وضبطها، وتحريرها" (3).

25 - علم درة الحديث: هو كيف قال حاجي خليفة: "علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث، وعن المراد منها، مثبناً على قواعد العربية وضوابط الشريعة، ومطالبها.

---

(1) انظر: الخليلي: علوم الحديث أصولها ومعاصرها: ص 5.
(2) حاجي خليفة: كشف الظنون: 135.
(3) ابن الأكفاني: إرشاد القاضي إلى أسنى القاضي: ص 201. قارن مع ما في تذريب الرأوي للسيوطي: 1/400.
لأحوال النبي ﷺ. أي هو علم يُمكن الحديث من فهم وإدراك معنى الحديث.
وهو المختار عندي لأنه أفضح بمعنى كلمة الدراية في اللغة، وهو الفهم. بينا التعريفات الأخرى له فيها تقصي من هذه الناحية. فقال ابن الأفاني (ت 749هـ): "علم يُعرف منه أنواع الرواية، وأحكامها، وشروط الرواية، وأصناف الروايات، واستخراج معانيها". وقال ابن جاعة (ت 819هـ): "علم بقوانين يُعرف بها أحوال السن وامتتن". وقال ابن حجر (ت 852هـ): "هو القواعد المُعرَفة بحال الراوي والمرؤو. التعارف الثلاثة الأخيرة تتعلق بها تتعلق بدرجة الحديث، لا يفهمه غير تعريف ابن الأفاني فإنه وإن زاد " والاستخراج معانيها" لكنه خلط بين ما هو لإثبات الحديث وما هو لفهمه.

526 - علم غريب الحديث: من معاني الغريب لغة: الغامض والخفي. واصطلاحاً:
علم يبحث في الحديث الذي وقعت فيه فظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها (1).

527 - علم معرقة التابعين: علم يُعرف به التابعين.

528 - علم معرفة الصحابة: علم يُعرف به الصحابة.

529 - العلم النظري: هو العلم الذي يتوفر حصوله على نظر وكسب كتصور النفس والعقل، والنصوص بأن العلم حادث.

530 - العلة: هي في الأصل سبب خفي قابض في صحة الحديث، مع أن ظاهره السلامة منه، كوهن الثقة وما شابه من وصل المرسل، أو رفع الوقف. وقد تطلق على الظاهرة منه

---
(1) حاجي خليفة: كشف الظنون: 1/636.
(2) ابن الأفاني: إرشاد القاضي: ص 107.
(3) السيوطي: التدريب: 1/40-41.
(4) الطحان: تفسير مصطلح الحديث: ص 174.
مثل الإرسال والتدليس والانقطاع والتعمق والإعصار في السند. ومثل مخالفته الحديث للقرآن، أو للحديث الثابت، أو للعقل السليم، أو للتاريخ الثابت، أو للحقائق والتجربة العلمية في المتن.

531 - العلو المستقل: هو قلة عدد رجال السند بالنسبة للسند المقابل. وهو يسمى العلو المطلق.

532 - العلو المطلق: قلة عدد رجال السند بالنسبة للسند المقابل. راجع السند العالي.

533 - العلو النسبي: القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده عددٌ إلى رسول الله ﷺ.

534 - علي شرطهما، أو على شرط أحاديث: راجع شرط البخاري ...

535 - عم: في جمع الجماع والجماع الصغير للسيوطي: عبد الله بن أحمد في زواتده على مسنود أبوه أحمد بن حنبل.

536 - العنونة: رواية الراوي الحديث بلفظ "عن فلان".

537 - علاقة السنة مع القرآن: هي عبارة عن تأكيد السنة لما جاء في القرآن، وتقسيمها بشرح إجماله أو تخصص عامة أو تقييد مطلقه، وزيدتها عليه ما ليس فيه.
538- الغريب (الحديث الغريب): من معاني لغة: المتفرد في الجماعة بشيء ما. والبعيد عن وطنه وأقاربه. واصطلاحاً: ما يتفرّد بروايته شخص واحد، في أيّ موضع وقع التفرّد من السند. والتفرد قد يكون في بعض حلقات السند، وقد يكون في جميعها. وإنها سُميّة "الغريب" لتفرّد في سنه. وانظر: "حديث غريب".


540- الغريب المطلق: ويقال له أيضاً الفرد المطلق، وهو: ما كان التفرد في أصل سنه. وأصل السند هو طرفه الذي فيه الصحابي: بأن يرويه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنها سُميّة هذا الحديث "الغريب المطلق" لأن الحديث الذي لا يوجد له من الصحابة إلاّ رأو واحد لا يوجد له في الدنيا رأو آخر غيره في طبقته على الإطلاق، فمن ثمّ هو يبقى غريباً فرداً إلى الأبد.

541- الغريب النسي: ويقال له أيضاً الفرد النسي (أي الغريب أو الفرد المفيد)، وهو ما حكِّم بتفرّد بالسنة لجهة خاصة، أو ما قد بجهة. مثل أن يقيد برواية شخص عن شخص كقولهم: تفرّد بهذا الحديث فلان عن فلان. أو بيد معين كقولهم: تفرّد بهذا

---

(1) الطحان: تسير مصطلح الحديث: ص 174.
الحديث أهل مكة مثلاً، وغيرهما من الصور. فالغريب النسيبي ليس تفرداً مطلقاً بأن لا
يروي ذلك الحديث إلا من طريق واحد، بل هو تفرد مطبق بوجه أو صفةٍ(1).

542 - غير المذجح: هو أن يروي القرین عن قريبه من غير أن يعلم روایة الآخر عنه كرواية
زايدة بن قدمة عن زهير بن معاوية ولا يعلم لزهير روایة عنه.

543 - غيره أقوى منه: هو كتابة عن جرح الراوي؛ لأنه مفاضلة بينه وبين راو مهبه غير
معين مع تفضيل ذلك المهم عليه، فتصدق في صورتها على تفضيل كل راو عليه، وهذا
كانت جرحًا(2).

544 - غيره أوثق منه: هو كتابة عن جرح الراوي؛ لأنه مفاضلة بينه وبين راو مهبه غير
معين مع تفضيل ذلك المهم عليه، فتصدق في صورتها على تفضيل كل راو عليه، وهذا
كانت جرحًا(3).

(1) انظر: الخير آبادي: علوم الحديث: ص 126-127.
(2) أبو غدة: تعلیقه على الرفع والتمکیل: ص 181.
(3) أبو غدة: تعلیقه على الرفع والتمکیل: ص 181.
حرف
اللقاء (ف)

545 - ف: في كتب الترجم، المراد به: لأبي داوود في كتابه "التفرد".

546 - الفساقي: من ارتكب إحدى الكبائر، أو أصرّ على الصغائر من الذنوب.

547 - فحش الغلط في الرواية: غلطة غلطه على صوابه.

548 - ف: في الجامع الصغير للسيوطي: للدلالي في مسند الفردوس.

549 - الفرد المطلق: ينظر الغريب المطلق.

550 - الفرد النسيي: ينظر الغريب النسيي.

551 - فسق الفراوي: هو ارتكاب الراوي إحدى الكبائر، أو إصراره على الصغائر.

552 - فق: في كتب الترجم، المراد به: ابن ماجه في كتابه "التفسير".

553 - فقه الحديث: هو التنقيب عنا تضمنه من الأحكام والآداب المستبطة منه.


555 - ف: يذكر فيه مسائله ومحاشه من قواعد وضوابط وغيرها. انظر "العلم".

556 - فهست: يفتح السين، وجعل الناء فيه للتأنيث. ويفقود عليها باللهاء.

557 - فهست كا قاله ابن مكي في تنقيف اللفظ: "فهست" بإسكان السين، والتناء فيه أصلية، ومعناها في اللغة (لغة فارسية): ظللة عدد للكتب.
واستعمل الناس فيها: "فهرس الكتب يفهرسها فهرسة" مثل دحرج. وإنها الفهرست اسم جملة المحدود. والفهرسة المصدر كالفلكة بقال: فذلك الحساب إذا وقعت على جملته.\(^1\)

557-فهرس حديث (...): هو الكتاب الذي يأتي الفهرس إلى كتاب، أو كتابين، أو أكثر، مؤلفة على الموضوعات الفقهية، أو مسائل الصحابة، أو الرجال، أو العلل، أو غيرها، ويرتب أحاديثها على حروف المعجم حسب أوائلها. وهذه الفهارس سميت بسبياء عديدة، منها: موسوعة أطراف الحديث للأستاذ أبي هاجر محمد الصغير بن بسيوني زغلول. وفهرس الفهارس (كتب السنة) عملته أم عبد الله العسلي ومحمد بن حنزة. ومفاتيح الذهب لترتيب أحاديث تاريخ أصبهان وضعه عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغزاري. ومفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيبي وضعه أحمد بن محمد بن الصديق الغزاري. والبغية في ترتيب أحاديث الحملة وضعه عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغزاري. وفهرس أحاديث الأدب المفرد للبخاري وضعه رمزي دمشقية، وغيرها كثيرا.\(^1\)

558-الفوائد: الكتب التي يختار أصحابها باباً من أبواب الذين، ويجمعون فيها الفوائد الحديثية، مع رواية الأحاديث فيها بأسانيدهم. كفوائد سمويه، وأبي بكر الشافعي، وثمامة. وغيرها.

559-فلان أحدهما منته: ليس بجرح، وإنها يقولونه في المفاضلة بينه وبين من

---
\(^1\) الزركشي: النكت على مقدمة ابن الصلاح: 1/55-56.
\(^2\) منظر لذلك: الخير آبادي: تخریج الحديث: ص 79-84.
أشبهه، لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوه.  

560- فلان أوقت منه: ليس بجرح، وإني يقولونه في المافضة بينه وبين من أشبهه، لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوه.  

561- فلان أحب إلي منه: ليس بجرح، وإني يقولونه في المافضة بينه وبين من أشبهه، لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوه.  

562- في حديثه مناكير قال المعلمي: "قولهم: "في حديثه مناكير" كثيراً ما تقال فيهن تكثر النكارة من جهته جزماً أو احتالاً، فلا يكون ثقة"(1). وينظر "يروي المناكير".  

563- فيه جهالة: من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يكتب حديث أهلها للاعتبار. ومعناه أن أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه.  

564- فيه خلف: من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يكتب حديث أهلها للاعتبار. ومعناه أن أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه.  

565- فيه شيء: من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يكتب حديث أهلها للاعتبار. ومعناه أن أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه.  

566- فيه ضعف: من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يكتب حديث أهلها للاعتبار. ومعناه أن أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه.

(1) أبو غدة: تعليقه على الرفع والتكميل: ص 180.  
(2) أبو غدة: تعليقه على الرفع والتكميل: ص 180.  
(3) أبو غدة: تعليقه على الرفع والتكميل: ص 180.  
(4) المعلمي الباني: طليعة التنكيل: 1/50.
567- فيه لين: من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يكتب حديث أهلها للاعتبار. ومعناه أن أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه.

568- فيه مقال: من ألفاظ المرتبة الأولى من مراتب الجرح، يكتب حديث أهلها للاعتبار. ومعناه أن أئمة الجرح والتعديل اختلفوا فيه.

569- فيه نظر: من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب الجرح، لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر بها. ويقصد به الإمام البخاري "المتهم بالكذب، وه", ومن هو متروك كنا نص عليه هو نفسه: "إذا قلت: فلان في حديثه نظر فهو متهم واه"((). قلت: هذا ثبت بالاستقراء على الغالب. لكنه قد يقوله يريد به إسناداً خاصاً، كنا قال في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد في سند ذكره: "فيه نظر؛ لأنه لم يذكر سبعة بعضهم من بعض"(().

---

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 12/ 441.
(2) البخاري: التاريخ الكبير: 183/5 رقم 575.
570- ق: في كتب الترجم، المراد به: لابن ماجه في سنة.
571- ق: في الجامع الصغير للسيوطي: للبخاري ومسلم في صحيحهما.
572- ق: في جمع الجوامع للسيوطي: للبيهقي في سنة الكبرى.
573- قال: عرض النسخة المكتوبة على الأصل الذي نقل منه.
574- قال: حمول على السباع إذا عرف اللقاء بين من استعمله وبين فاعله.
575- قال: فلان: صورة للمعنين.
576- ق: خاتمة من لفظ التحمل والأداء: "قال حدثنا".
577- ق: خاتمة من لفظ التحمل والأداء: "قال حدثني".
578- قد: في كتب الترجم، المراد به: لأبي داود في كتابه "القدر".
579- القدرية: هم الذين كانوا يقولون: إن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. ويزعمون أن الشر فعل العبد وحده. (1)
580- قد يحذى: فيه إشارة إلى قلة خطبه. ومثل هذا لا يضعف حديثه عند العلماء إلا إذا تبين خطؤه شأن كل دقة موصوف بأنه قد خطأ.

(1) ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص 459.
581 - القراءة على الشيخ: ويسمى أكثر المتحدثين "عرضًا". وهي أن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، سواء كانت القراءة عن حفظ، أو من كتاب، ويؤديها بلفظ: قرأت على فلان، أو حدثنا قراءة عليه. أو أن يستمع الطالب قراءة زميله على الشيخ، ويؤديها بلفظ: قرئ على فلان وأنا أسمع. والشائع عند كثير من المحدثين إطلاق لفظ "أخبرنا" عليها دون غيرها.

582 - قرئ عليه وأنا أسمع: من ألفاظ الأداء عند القراءة على الشيخ.

583 - قريب الإسناد: من ألفاظ المرتبة السادسة التي تكتب أحاديث أصحابها، ويتّقّر فيها. معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو مع شدة ضعفه.

584 - القرین: أنظر الأقران.

585 - قط: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسويطي: للدادرقطن في سنته.

586 - القوي (من الحديث): قريب من "الجديد" وقد تقدم تعريفه.

587- ك: في الجامع الصغير زيادة للسيويطي، المراد الحاكم في مستدركي.

588- ك أبده الدنانير: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل. قال أبو حاتم الرازي في أحاديث
مسددة، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "كانها
الدنانير". ثم قال: "كذلك تسمعها من في النبي ﷺ".

589- كأنه مصحح: كتابة عن حفظ وإنقاذ من قيل فيه من الرواية. وهو من أعلى مراتب
اللفاظ التعديل.

590- كاذب: من تعبد الكذب في حديث الرسول ﷺ. من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

واзван: كاذب.

591- كبار التابعين: يطلق على أقدمهم رؤية للصحابة. كسعيد بن المسيب والحسن
البصري وغيرهما.

592- كبار الصحابة: يطلق على أقدمهم صحة للنبي ﷺ. مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
غيرهم.

593- الكتابة: أن يكتب الشيخ مسماً للخاضر أو غائب، كتب بخطه، أو كتب غيره بأمره.
ويؤديها تلميذه بلغظة: كتب إلى فلان، أو حدثي أو أخبرني كتابة. وهي على نوعين:
الكتابة المقرونة بالإجازة. وهي في الصحة والقوة شبيهة بالمناقشة المقرونة
بالإجازة. والنوع الثاني: الكتابة المجردة من الإجازة. والصحيح المشهور بين

- 110 -
أهل الحديث هو تجويز الرواية بها، فإنها لا تتلق عن الإجازة في إفادة العلم.

594- كتابة الحديث: تقييده بالفلمن كيفا اتفق دون ترتيب أو تنظيم.

595- كتب الأطراف: هي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث كتاب، أو كتابين، أو أكثر، مقتصرين على ذكر الطرف منها الدال على بقيةها، مرتبين إياها على أسياة الصحابة، أو التابعين، مع ذكر جميع أسانيد كل حدث موجود في تلك الكتب عند ذكر الطرف منه، وهم إما يذكرون جميع رجال أسانيدها كما في تجنة الأشراف، أو بعض رجالها كما في ذخائر المواريث (1).

596- كتب التاليف: هي "الكتاب التي عُرِفتُ فيها أحاديث كتاب ما إلى كتاب أو كتاب الأئمة السابقين الذين روا فيها الأحاديث بأسانيدهم، مع منحها الدرجة المناسبة لخال رجالها ومتونها، سواء أكان تلك الأحاديث بالسند، أو بدون السند". مثل ما يفعله محقق الكتب الحديثية نحو ما عملت في تحقيق الزهد لنون بن السري وبيان مشكل الآثار للطحاوي (الجزء الثامن)، وما فعله غيري. ومثل نصب الراية لأحاديث الهدية للزليبي الحنفي (ت 726هـ).

والتكمل المثير في تعرف أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر الشافعي (ت 858هـ). وإرواء الغليل وتفتيش أحاديث معارض السيد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحنفي (ت 1421هـ) والعراقي (ت 680هـ) في كتابه: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تعرف ما في الإحياء من الأخبار" وغيرها (2).

597- كتب الترتيب: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث كتاب أو أكثر مؤلفة أصلًا على طريقة المسند، أو على أواص الأحاديث، أو على ترتيب آخر.

(1) انظر: الخير آبادي: تعرف الحديث: ص 94.

111-
في تَّوْبَهَا على الأبواب الفقهية. مثل الإحسان في تَّقْرِيب صحيح ابن حبان:
للأمير علاء الدين أبي الحسن علي بن بُنَان الفارسي (ت739 هـ)، ومنحة
المبعود بترتيب مسند الطيالي أبي داود للشيخ الساعاتي (ت1378 هـ)، والفتح
الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للساعاتي (1).

598- الكتب النسخة: الكتب السنة، وموطأ مالك، وسنن الدارمي، ومسند أحمد.

599- كتاب الجمع: يُقصَّد بها الكتب التي جمع فيها مؤلفوها أحاديث عدة كتب
كلها، أو مختارة منها. مثل الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر
فتوح الحمدي الأندلسي القرطبي (ت488 هـ). والجمع بين الصحيحين لأبي
محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي (ت681 هـ). والجمع بين الصحيحين
لأبي عبد الله محمد بن حسين المري (ت582 هـ). والجمع بين الصحيحين لأبي
الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (ت670 هـ) (1).

600- الكتب السنة: يَنظُر "الأصول السنة".

601- الكتب المخزَّنة: اناشير المصير.

602- كِتَّاب غَلَبة الرَّأْيِ: غَلَْبة غَفَلَتِهِ عَلَى تَيقَظِهِ.

603- كِتَّاب الخَطْأِ: مِن غَلَبة خَطْأِهِ عَلَى صوَابِهِ.

604- كِتَّاب السَّهْوِ: مِن غَلَبة سَهْوِهِ عَلَى عَمَدِهِ.

605- كِتَّاب الغَلْطِ: مِن غَلَبة غَلْطِهِ عَلَى صَحيحِهِ.

(1) انظر: الخير آبادي: تَخْرِيج الحديث: ص111-117.
(2) انظر لذلك: الخير آبادي: تَخْرِيج الحديث: ص118.
206 - كثير السياح: من غلب نسيانه على حفظه.

207 - كثير الوهم: من غلب وهمه على علمه.

208 - كذا في كتاب التراجم، المراد به: لأبي داود في كتابه "مسند مالك".

209 - كذا وكذا: هذا اصطلاح خاص للإمام أحمد بن حنبل، يشير به إلى ضعف في الرواي.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق قال: كذا وكذا. قال الذهبي:
هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيها يجته به والده، وهي بالاستقراء كتابة
عمن فيه لين.

210 - كذاب (الكذاب): من تعمد الكذب في حديث رسول الله ﷺ. وهو من أعلى
مراتب الجرح، لا تكتب أحاديث أصحابها ولا ينظر فيها. وقال محمد بن
إبراهيم الوزير الباباني في كتابه "الروض الاسمي في الذي عن سنة أبي القاسم":
"ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة (كذاب) قد يطلقها كثير من
المتعلمين في الجرح، من يهم ويخطئ في حديثه؛ وإن لم يبين له أنه تعمد
ذلك، ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله، ومن طالع كتب الجرح
والتعديل عرف ما ذكرته. وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ
المطلقة التي لم يفسر سببها، وهذا أطلقه كثير من الثقاب، على جماعة من الرفاعة
من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تغتري بذلك في حق من قبل فيه من الثقاب
الرفاعة، فالكذب في الحقيقة اللغوية يطلق على الوهم - أي الغلط - والعمد
معاً، ويحتاج إلى التفسير، إلا أن يدل على التعمد قريبة صحيحة". قال الشيخ
عبد الفتاح أبو غدة: "وهو كلام نفيس جداً فاحفظه". ثم ذكر عن شيخه
التهاني قال الصيرفي: وإذا قالوا: (فلان كذاب) لا بد من بيانه؛ لأن الكذب
يحتل الغلط كقوله: كذب - أي غلط - أبو محمد".

611- كذب الراوي: أن يثبت عليه الكذب والوضع على رسول الله ﷺ وحديثه.

612- كر: في جمع الجوامع للسيوطي: لا بن عساكر في تاريخ دمشق.

613- الكوارمة: جماعة من الجبرية، وهم منسوبون إلى محمد بن كرهم. قال ابن حبان:
إن ابن كرام خذل حتى النقط من المذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها.
قال الذهب: وله أتباع ومريدون، وقد سجن نيبسدوبر لأجل بدعته ثانية
أعوام، ثم أخرج وأرس إلى بيت القدس، ومات بالشام. قال ابن هزم: قال ابن
كريم: الفهنان يقول باللهان؛ وإن اعتقيد الكفر بقلبه هو مؤمن. ومن جملة
بدعهم تجارب الكذب قد أعناها أكذبهم.

614- الكنْطُ: هو حُكُم القرطاس بالسكيك ونحوه. تقول: كشطت البعير كشبهاً أي
تُرْعَت جلده. وكشطت الجل عن ظهر الفرس والغطاء عن الشيء إذا كشفت
 عنه.

615- كما قال: يقول الراوي الذي يروى الحديث بالمعنى خوفاً من الزلل أو الخطا
أو غيرهما.

616- كن: في كتاب التراجم، المراد به للنسائي في كتابه "مسند مالك".

617- الكلني: ما صدرك بأب، أو أم، أو ابن، أو بني. مثل: أبو العبيدين، وأبو
العشراء. وأم كلثوم، وأم حبيبة. وأبراهيم، وأبنا عبيدة. وأبنا الحرث بن
عامر، وأبنا أم سلمة.

(1) أبو غنوة: تعلقه علي الرفع والتكمل: ص 128 رقم الهمش 1.
حرف
اللام (ل-٢٠)

١٨٨ - في كتاب الترجم، المراد به: لأبي داود في كتابه "المسائل".

١٨٩ - لا أحد أثبت منه: من أعلى مراتب ألفاظ التعديل.

١٩٠ - لا أدي ما هو؟: من ألفاظ المرتبة الثالثة للجرح. بكتب حديث أصحابها للاعتبار.

١٩١ - لا أصل له: حديث ليس له إسناد في مظام الحديث المعتمدة. قال السيوطي:
"قولهم: هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. قال ابن تيمية: "معناه ليس له إسناد"(١).

١٩٢ - لا أعرف له نظيراً في الدنيا: هو من أعلى مراتب التعديل. قاله الإمام الشافعي في الإمام الأوزاعي.

١٩٣ - لا أعرفه: هذا القول إنها يقال فيمن لا ترجمة له.

١٩٤ - لا يأس به (إذا كان في الحكم على الحديث): الظاهر أن هذا قريب من معنى الحسن على المشهور، وهو ما كان مقبولاً ولكنه دون الصحيح.

١٩٥ - لا يأس به (إذا كان في الحكم على الرأوي): من ألفاظ المرتبة الرابعة للتعديل.

١٩٦ - يكتب حديث أهلها وينظر فيه. وهو توثيق ليس بقوي، وقد تكون عند البعض من قوهم صدق. وهو عند الإمام ابن معين وذُهِبَ بمعنى ثقة عموماً. قال

(١) السيوطي: تدريب الراوي: ٣٩٧/١.
ابن أبي خيشمة: قلت لابن معين: إنك تقول: "فلان ليس به بأس"، و"فلاس
ضعف"؟ قال: إذا قلت لك: "ليس به بأس، فهو ثقة. وإذا قلت: هو
ضعف، فليس هو بثقة، ولا يكتب حديثه"(1). وقال أبو زرعة الدمشقي:
"قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب؟" قال: "لا بأس
به". قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيراً? قال: "قد قلت لك: إنه
ثقة"(2).

266- لا تخل الرواية عنه: من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا
يعتبر به.

267- لا تخل كتابة حديثه: من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا
يعتبر به.

268- لا شيء: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا
يعتبر به.

269- لا يتابع عليه: إذا قاله العقيلي في رأو له غير حديث فهذا ليس بجرح قادح;
لأن كثيراً من اللفظات يصدق عليهم مثل هذا القول؛ لأنه لم ما تفردوا به ولم
يتابعوا عليه(3).

270- لا ثبوت: انظر: لا يصح.

(1) ابن حجر: لسان الميزان: ١/٩٣.
(2) ابن حجر: مذاتبه التهذيب: ٧/٢٧٧.
(3) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٥/٢٥٨.
لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد: قاعدة ابن حبان في "المجريحين". قال في ترجمة يحيى بن سعيد التميمي المدني: "والكل ما نقول في هذا الكتاب إنه لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، فسبيله هذا السبب: أنه يجب أن يُرُكَّز ما أخطأ فيه، ولا يكاد يعرف ذلك إلا المعنين البالزل في صناعة الحديث، فأيما من الاحتياط ترك الاحتجاج بها انفرد جملة حتى تشمل هذه اللغة على ما أخطأ فيه، أو أخطأ عليه، أو أدخل عليه وهو لا يعلم، أو دخل له حديث في حديث، وما يشبه هذا من أنواع الخطأ، يُ związku بها وافق النقاط، فهذه العلة ما قلنا في هذا الكتاب من ذكرنا أنه لا يُنحِّج بأياً(1). قلت: وقد اهتم ابن عدي في الكامل بجمع غالب ما أُنْكَر على هؤلاء، فإياك وتصحيح تلك الأسانيد حتى وإن تراجع لك توسيع الرجل، إلا بعد النظر الشديد في تلك الأحاديث.

لا يُنحِّج به: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي يكتب حديث أهلها، ويعتبر به.

لا يُنحِّج عنه: من أعلى مرتبة التعديل.

لا يساوي شيئاً: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر به.

لا يستشهد به: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر به.

لا يُشُعَّل به: أي ضعيف جداً، نازل عن رتبة صلاحية حديث للمتابرات والشواهد. لا يكتب حديث من قبل فيه هذا القول.

---
(1) ابن حبان: المجريحين: 3/118-119 رقم 1208. 117
137-لا يصح: لا يلزم منه وضعه. قال الشيخ الكوثري - رحمه الله -: "اعلم أن البخاري وكل من صنف في الأحكام يريد بقوله: "لم يصح" الصحة الاصطلاحية، فلا يلزم منه الضعف أو نفي الحسن. ومن صنف في الموضوعات والضعفاء يريد بقوله: "لم يصح أو لم يثبت" البطلان".

138-لا يُعْتَبّ بحديثه: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر به.

139-لا يُعْتَبّ به: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر به.

140-لا يُعْتَبّ فـ: قول الذهبي ذلك يريد به جهالة العين أحياناً، ويريد جهالة العدالة أحياناً، والقرائن هي التي تحدد المراد.

141-لا يُعْتَبّ لـ: حال: يقوله ابن القطان في كل من لم يقل فيه إمام عاصره أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالتهم".

142-لا يكتب حديثه: هي من ألفاظ مرتبة الجرح التي لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر به.

143-اللحق: انظر: تخرير الساقط.

144-اللفظ له: عند رواية حديث أو تخريره من عدة طرق، وبين ألفاظها فرق بسيط تُكتِب هذه الكلمة عند واحد منهم. مثل: حدثنا فلان وفلان - واللفظ لفلان - أو أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود - واللفظ له -.

(1) أبو غده: تعليقه على الرفع: ص 191-192 (بتصريف قليل).
(2) الدكتر: الرفع والتكمل: 258.
اللقب: وهو كل وصف أشعر برفعه أو ضعفه، أو مدح أو ذم. وهي تكون تارة بلطف الاسم، وتارة بلقظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرف. مثل: غَنَّاد لَبَب بَنَ محمد بن جعفر لشبع عل عبد الملك بن عبد العزيز بن جربج المكي فقال: اسكط يا غندر فهلمو، وأهل الحجاز يصومون المشاغب غندر. ومُصَكَّران لَبَب بَن أبو جعفر محمد بن عبد الله الحاضرمي الكوفي لتطببه باللعب في الطين وهو صغير فلقب به أبو نعيم الفضل بن دكين. ومُصَكَّدان لَبَب بَن عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي، لقبه أبو نعيم عند ما رأى ويثبه نظائه وراحته طيبة فقال: ما أنت إلا مشخداني. وهو تركب من كلمتين فارسيتين، وهما: مَكّن وهو المسكن. ودائه وهو المكان الذي يوضع فيه المسكن. ومن لقبوا بالقطاب: عمران القصير. وأبو معاوية الضرير. وهارون بن موسى الأعور. وسليمان بن مهران الأعشش. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وعاصر الأحول. وأبو معمر المُتْعَد. ومنصور ابن عبد الرحمن الأشل".

اللقب: ما هو: أي ما هو عن الضعيف بعيد. وهي من ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب الجرح. يكتب حديث أهلها للاعتبار.

146- الله أعلم: إذا سُئلَ إمام عن راو فقال: "الله أعلم" فهذا يفيد أن حاله بالنسبة له مجهولة. وهذا القول من باب الجرح.

147- الله المستعان: إذا سُئلَ إمام عن راو فقال: "الله المستعان" فهذا القول من باب الجرح.

---

(1) انظر: الخطيب: الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: 2/72-77.
149 - لم تثبت عدالته: يريد به ابن القطان أنه ما نص أحد على أنه ثقة.

150 - سأ وجد: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح.

151 - بل بلايا: يعنون به المتهم يوضعه، فهو من ألفاظ أعلى مراتب الجرح.

152 - لد طامات: إذا قال في الكذابين فهو متهم بالكذب. وإذا لم يكن منهم فلا يتهم بالكذب وهو حينئذ يكون من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح، فيكتب حديثه للاعتبار.

153 - ليا ما ينكر: أي يروى أشياء تفرِّد بها أو خالف فيها. وهو من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب الجرح. يكتب حديثه وينظر فيه للاعتبار.

154 - ليا مناكير: أي يروى أحياناً أشياء تفرِّد بها أو خالف فيها. وهو حجة عند عدم المخالف، ولا يتضمن بمجرده ترك روايته حتى نكر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث؛ لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك حديثه`. وهو من ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب الجرح. يكتب حديثه وينظر فيه للاعتبار.

155 - ليس بثقة: من ألفاظ المرتبة الثالثة للجرح التي لا تكتب أحاديث أصحابها، ولا يناظر فيها.

156 - ليس بالثقة: من ألفاظ المرتبة الثالثة للجرح التي لا تكتب أحاديث أصحابها، ولا يناظر فيها.

---


257-ليس بحجة: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

258-ليس بالحافظ: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

259-ليس بحجة: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

260-ليس بذلك: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

261-ليس بذلك القوي: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

262-ليس بذلك المتين: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

263-ليس بعيد من الصواب: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

264-ليس بشيء: من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرح التي لا تكتب أحاديث أصحابها، ولا يُنظر فيها. إلا عند ابن معين فإنّه عنده وعند الجمهور يعني أنّ الرأوي ضعيف جداً، ولكن أحياناً تعني عند ابن معين أنّ أحاديثه قليلة جداً، كما قاله ابن القطان الفامى (1). وقد استعملها الشافعى بمعنى كاذب.

665-ليس بعمدة: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتُب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

666-ليس بقوي أو بالقوي: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتُب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها. وبينهما فرق وهو: أن "ليس بقوي" ينفي عنه مطلق القوة فهو يساوي قولهم: "ضعف"، وليس كذلك "ليس بالقوي"; فإنه ينفي نوعاً خاصاً من القوة، وهي قوة الخفاظ الأثبات (1). وقول النسائي: "ليس بالقوي". قال: "ليس بجرح مفسد"، يقصد أنها تفيد تليل الرواي (2). ويظهر أن أبا حاتم يستعملها لهذا الغرض، لكن استعملها البخاري وأبو أحمد الحاكم في بعض المروكين، مثل سعد بن طريف المجمع على ضعفه كما قال الذهبي، وقد اتهم ابن حبان بوضع الحديث. وإذا قال الدارقطني: "ليس بالقوي" فهذا يعني عندنا أن وسط حسن الحديث (3).

667-ليس بمأمون: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتُب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

668-ليس بالمتين: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتُب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

669-ليس بمرضي: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتُب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

670-ليس بالمرضي: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تكتُب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

(1) الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 2/13.
(2) الذهبي: الموقفة: 82.
(3) الألباني: النسية: ص. 92.
ليس بأس: من ألفاظ المرتبة الرابعة للتعديل. يكتب حديث أهلها ويُنظر فيه. وهو عند الإمام ابن معين بمعنى ثقة عمومًا.

ليس له أصل: حديث ليس له إسناد في مظان الحديث المعتمدة. قال السيوطي: "فقوم: هذا الحديث ليس له أصل أو لا أصل له. قال ابن تيمية:
"معناه ليس له إسناد".(1)

ليست محدودة: من ألفاظ المرتبة السادسة للجرح التي تُكتب أحاديث أصحابها، ويُنظر فيها.

ليست من المرتبة السادسة عند ابن حجر، والمقصود منها عهدته: من ليث من الحديث إلا القليل(2)، ولم يثبت فيها ما يُترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: "مقبول" حيث يُتابع، وإلا "قليل الحديث". وهو إصلاح خاص لابن حجر في التقرب فقط، وقلة حديث الراوي ليست سبباً لتضعيفه عند العلماء، خاصة إذا لم يثبت فيه ما يُرد به حديثه، بل ربا ثبت فيه توثيق مُعمّر، ولذلك نرى من الأئمة من صحح حديثها أو حسنها، منهم البخاري ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر، بل قد احتج البخاري ومسلم في صحيحهما بعدد من المقبولين، إذا هذه المرتبة من مراتب التعديل، لا من مراتب الجرح(3). ولكن يقصد به الإمام الدارقطني أن الموصوف به في عيب لم تسقط به عدلته.

(1) السيوطي: تدريب الراوي: ۲۹۷/۱.
(2) وتحصر هذه القلة فيها حديث واحد إلى ستة أحاديث. انظر: الخير آبادي: تخريج الحديث: ص ۲۱۴.
(3) انظر: الخير آبادي: تخريج الحديث: ص ۲۱۴.
175- في كتب الترجم، وجمع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي. المراد به: لمسلم في صحيحه.

176- ما أعلم به بأسأ: من المرتبة السادسة للتعديل التي تُكتب أحاديث أصحابها، وينظر فيها.

177- ما أقرب حديثه: من المرتبة السادسة للتعديل التي تُكتب أحاديث أصحابها، وينظر فيها.

178- رواه الصحابة عن التابعين: هذا نوع من أنواع علوم الحديث قال السيوطي: "هذا النوع زده أنا، وقد ألف فيه الخطيب، وقد أنكر بعضهم وجود ذلك وقال: إن رواية الصحابة عن التابعين إنها هي في الإيرادات والموافقات. وليس كذلك فمن ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ أمل عليه "لا ينسى التعدّون من المتميّزين" (النساء: 95) فجاء ابن أم مكّوم الحديث رواه البخاري".

179- ما علمنا أحداً طعن فيه: قال الشيخ الألباني: "هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث، فإن مثل هذا القول يمكن أن يقال في كل جهول، ونقول على سبيل المعارض: ما علمنا أحداً وثقه.

(1) السيرطي: التدريب: 2/388.
14-
السما: جمع مائة. وهي الكلب التي يجمع فيها مؤلفوها مائة حديث. مثل المائتان المتقاتلا:
لأبي عثمان إسحاق بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري (ت 449ه).
والمائة حديث: لأبي إسحاق عبد الله بن محمد الأنصاري (ت 481ه).
والحاديث المائتان: لأبي أبي شريح، أبا محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري (ت 92ه) مخطوط في الظاهرة.

181- المؤلف والمختلف (من الأسياخ والألفاظ والكنى والأنساب ونحوها): هما ما
يُتلف (بتفقي) في الخط صورته، ويختلف في اللفظ صيغتهما مثل: جرّام وحرّام. أبو
عبيد و أبو عبيد. الأدري و الأدنري.

182- المئون: لغة: هو اسم مفعول من "الثانية", وهو قول القائل: "إن فلنا قال".
اصطلاحا: "ما يؤديه الراوي بلفظ "آن" من غير بيان للحديث أو الإخبار أو
السياح.

183- مأمون: من ألفاظ المرتبة الرابعة للتعديل. يكتب حديث أهلها وينظر فيه للاعتبار.

184- المبدل: من وصف بإحدى البدع الضالة والمضلة كالتشيع، أو النصب، أو الإجاء،
أو الاعتقال، أو غيرها. وهو من ألفاظ المرتبة الخامسة للجرح إذا كانت بدعته مفسدة.
يكتب حديث وينظر فيه. وأما إذا كانت بدعته مكررة فرواية مدردة البته.

185- المهم من الرواية: لغة: الغامض والخفيف. واصطلاحا: هو من لم يُصرح باسمه، أو
صار بها لم يُعرف به من نسب أو نسبية أو لقب أو كنية، مثل قول القائل: حديثي رجل،
أو فلان، أو بعض الشيوخ، أو ما شابه ذلك.

---
(1) انظر لها: الصناعي، توضيح الأفكار: 1/355، والسيوطي، التدريب: 1/224، والطحان: تفسير مصطلح
الحديث: ص 86.
المهات: الكتب التي جُمعت فيها الأحاديث التي في أسانيدها أو متنها "من أبهم ذكره من الرجال والنساء".

المتابعة: لغة: اسم فاعل من "تابع" تتابع متابعة" بمعنى واقف، فالمتابع هو المواقف. واصطلاحاً: هو الراوي الذي يشارك راويًا آخر حديث صحابي واحد في شيخه أو فيمن فوقه، بأن بروي معه ذلك الحديث بلفظه أو بمعناه.


فأبآن متابع تام لشعبة بن الحجاج، وشعبة لأبان، بسبب روايتهم حديث أبي الدرباء ذلك عن شيخ واحد وهو قتادة.

المتابعة القاصرة (أو الناقصة) وهي: أن يشترك راويان في رواية حديث صحابي واحد، واجتمعا فيمن فوق شيخهما. مثلاً: روى مالك، عن صالح ابن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ قال: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر". والحديث نفسه يرويه سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. فشارك ابن عيينة مالكًا في عروة الذي هو فوق شيخه صالح.

(1) السيدي: التدريب: 2/342.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين وقرصها، حديث رقم 81.
(3) أخرجه مسلم في صحيحه: صلاة المسافرين: حديث رقم 285.
190- المتأخرون (من المحدثين): المحدثون الذين كانوا بعد المائة الثالثة الهجرية.

191- مثبت في التعديل: انظر "متعنت في التوثيق".

192- المتروك (من الحديث): لغةً: هو اسم مفعول من "الترك" وهو ضد الأخذ. واصطلحًا: هو ما في إسناده راو أو متهم بالكذب، أو كثير الغلط أو الغفلة أو الفسق (1). وسبب اتهامه بالكذب أنه عرف عليه الكذب في كلامه العادي مع الناس؛ وإن لم يثبت عليه الكذب في حديث رسول الله ﷺ.

193- المتروك (من الرواة): من أتهم بالكذب أو الوضع أو كثرة الغلط، أو من يخطى في حديث يُنفِّذ عليه فلا يتهم نفسه وإنما يقيم على غله، أو رجل رؤى عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون. وأما عند أحمد بن صالح فلا يقال: "فلان متروك" إلا عند اجتيازهم على تركه. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: هذا الذي قاله أحمد بن صالح والنسائي وغيرهما هو الأصل لمدلول للفظ "متروك" عندهم، ولكن هذا لا يمنع أن يقول أحد النقاد في راو: "ثقة". ويقول فيه ناقد آخر: "متروك". ثم ذكر بعض النهاج لإثبات هذا التحقيق (2).

194- متروك الحديث: من أتهم بالكذب أو الوضع.

195- متسامح: متساهل كالترمذي والحاكم.

196- متساهل: انظر "متسامح".

197- التشابة (من الرواة): هو نوع مركب من نوعي (المؤتلف والمختلف والمتفق والمفرق) وهو أن يتفق اسمًا شخصين، أو نسبهما في الخطي واللغظ، ويقترف في

---

(1) ابن حجر: تزهير النظر: ص 286, 241-241, 240-1, 140, رقم 139. ومتلّ له بالمثالين الآتين.

(2) أبو غدة: تعليقه على الوقع والتكمل: ص 167, رقم 139.
الشخص، ويختلف ويجترؤ ذلك في أساطير أبوه يألف خطأ ويستقر لفظاً، أو عكسه بأن يألف أساطيره خطأ ويستقر لفظاً وقحوه. مثل: موسى بن علي: يطلق على جاعة. ومحمد بن عبد الله المُعرّف ومحمد بن عبد الله المُعرّف. وأبو عروء الشباني (بالمعجمة هو سعد بن إيس) وأبو عروء السباني (بالمهمة والموحدة بينها تحتانية ساكنة اسمه زرعة).

198- متشابه الحديث: الحديث المقبول غير السالم من معارضة مثله. وإن أرى أن يختص بالأحاديث الغيبة التي فيها إشكال. وكتاب ابن فوريك "مشكل الحديث وبيانه" منه.

199- متشدد في التوثيق: انظر "متعنت في التوثيق".

700- متشدد في الجرح: مثل أبي حاتم، والنسائي، وابن معين، وابن القطان، ويجيئ القطان، وابن حبان وغيرهم. فأماهم يعتبر توثيقهم، ولا يعتبر جرحهم إلا إذا وافقهم غيرهم من ينصف ويعتبر.

701- المتصل: السنن الذي لم يسقط منه أحد من روته، مرفعاً كان أو موقوفاً أو مقطعاً. وقره ابن الصلاح على المرفع والمرقف. أما مع التقيد فجائز وواقع في كلامهم كقولهم: "هذا متصل إلى سعيد بن المسبوب أو إلى الزهري...".

702- المتصل المرفع: ما روى بسن متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء استخدم روته ألفاظاً تفيد السياق، أو ما يجعل له ولغيره بشرت أن لا يكون أحد منهم معروفًا بالتدليس. وهو يشمل الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف بغير التدليس.
المؤتمل الموافق: ما روي بهند متصل إلى الصحابي، سواء استخدم روايته ألفاظًا تفيد الساع، أو ما يحمل له لغيره بشرط أن لا يكون أحد منهم معروفًا بالتدليس. وهو يشمل المؤتوم الصحيح، والنحاس، والضعيف بغير التدليس.

4/ 34- معنت في التوثيق مثبت في التعديل: ناقذ يغمر الراوي بالغلطين والثلاث. كشعبة وسفيان الثوري وعبيد الفضل بن عبد الرحمن بن مهدي. فإذا وَقَّت شخصًا فَعَّلَ عليه فإن وافقه ولم يتوثق ذلك الرجل أحد من الخذاق فهو ضعيف، وإن وَقَّتَهُ أحد فهذا هو الذي قالوا: لا يُنْتِق في الجرح إلا مَفَسَّرَا، يعني لا يتكيف فيه قول ابن معين مثلًا: هو ضعيف، ولم يُبتِن سبب ضعفه، ثم يجيء البخاري وغيره يوثقه. ومثل هذا يختلف في تصحيح حدثه وتضيعه. ومن ثم قال الذهبي - وهو من أهل الاستقراء في نقد الرجال - "لم يجعله أثناه من علماء هذا الشأن فعلى توثيق ضعيف، ولا على توضيح ثقة، وهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمع الجميع على تركة.(1)

5/ 34- معنت في توضيح الأحاديث: الذي يضعف الحديث بأدنى سبب مثل يعقوب بن سفيان الفسوي وابن السعدي وابن حبان وابن الجوزي وابن الموصلي وابن تيمية والفيروز آبادي وغيرهم.

6/ 34- منج في الجرح: انظر متشدد.

7/ 34- متطرف عليه: ما اتفق على روايته البخاري وسلم في صحيحه.}

(1) الذهبي: ذكر من يعتمد قوله في الجرح والمتفق عليه ص 158. انظر: السخاوي: فنح المغت: 385/386-129

7-09 المتقدمون (من المحدثين): المحدثون الذين كانوا قبل المائة الثالثة الهجرية.

7-10 المتبعون: من وصف بالحفظ والضبط والتبقي.

7-11 المتلقف: هو الشيخ الذي يقبل كل ما يقال فيه إنه حديثه بسبب من الأسباب من النسيان أو الاختلاط.

7-12 متلقف الأمة بالقبول: انظر "الحديث المتلقف بالقبول".


7-14 منهم بالكذب أو بالوضع: هو من ثبت كذبه في حديثه مع الناس، ولم يثبت في حديث رسول الله ﷺ، وحديثه يسمى بالمتروك. وهو من أفلاط المنبحة الثانية للمجرب.

7-15 المتواتر: لغة: هو المتتابع، واصطلاحا: ما رواه عدد كثير في كل طبقة من طبقات السنن. بحيث يستحيل عادة اتفاقهم على اختلاف ذلك الحديث، ويكون مستند انتهائهم إلى الحديث السباع، أو المشاهدة، أو غيرهما من الحواس الخمس، وإنما سمى هذا الخبر بالمتوتر لتتابع عدد كثير من الناس على روايته ونقله (2).

المتوارر الفعلي: ما نقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلاً عن جيلٍ، لا يختلف فيه مؤمن، مثل الصلاوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والحج. فهذه كلها تواترت تواتراً عملياً عن النبي ﷺ عملها هو، ولعل معه الصحابة، ثم نقل ذلك المسلمون جيلاً عن جيلٍ، حتى يومنا هذا، ولا يختلف في عموم المسلمين شرقاً وغرباً؛ وإن اختلفوا في بعض الفروع والجزئيات.

المتوارر اللطفي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. يعني رواه الجميع بنفظ واحد، مثل حديث: "من كذب على معتددة، فليأتوا مقعده من النار". فقد رواه الجمّ العظيم بهذا الفظ.
وقيل: اثنان وستون. وأوصل ابن الجوزي طرقه إلى أزيد من التسعين، وأوصل ابن حجر في "فتح الباري" إلى مائة.

المتوارر المعني: هو ما تواتر مناه دون لفظه مثل حديث المسح على الخفين وغيره. أو ما يُروى من أمر مشترك في وقائع مختلفة، كل واقعة على حدة لا تصل إلى حد التواصل. مثل "رفع اليدين في الدعاء" فقد ورد عن النبي ﷺ في نحو مائة حديث، في قضايا ووقائع مختلفة، لم تتوارر أثنا منها: في صلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وعقب صلاة الفرض أحياناً، وعند طلب سائل منه الدعاء له، أو عند الدعاء على قوم، وغيرها من القضايا والوقائع.

المتوارر الفي: هو الحديث الذي لم يدل دليل على رجحان ثورته، ولا على رجحان عدم ثورته، وهذا هو المشكوك فيه، وهو كثير جداً تكاد تكون أفراده أكثر من أفراد القسمين الآخرين (المقبول والمردود)، وحكم هذا القسم المتوارر فيه البينة إلى أن يوجد ما يلحقه بأحد القسمين المذكورين.

(1) انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والتنقل 2/192-200.
(2) الخير آبادي: علوم الحديث أصلها ومعاصراها. ص 119.
1 - المثبتة: حرف الناء الذي فوقه ثلاث نقاط.
2 - مثله: هذه الكلمة تكتب بعد ذكر سندي خديوي سبق أن ذكر المحدث لفظه بسنده آخر. ومعنى هذه الكلمة: أن لفظ الحديث بهذا السنن على لفظ الحديث السابق دون فرق بينهما.
3 - المثبتة: حرف الناء الذي فوقه نقطتان. ومقابلها: الياء التحتانية.
4 - المجالسة: مجالسة الروائي لم يروي عليه الحديث.
5 - المجامع: جمع مجمع. بنظر "كتب الجمع".
6 - المجروح: مطعون في عدلته أو ضبطه.
7 - جمع على تركه: من ألفاظ المرتبة الثالثة للتجريب. لا تكتب أحاديث أهلها، ولا ينظر إليها.
8 - المجنون: من ليس بعقل.
10 - مجهول العين: هو من ذكر اسمه، ولم يزو رده غير واحد.
11 - مجهول الحال (وسمى المستور): وهو من روى عن اثنين فآثر، ولم يزو.
المجوٍد (من الحديث): يشمل الصحيح والحسن بقسمتهما.

المجَّدُ (من الحديث): لغةً: المتكلم والمُكنَّر، واصطلاحاً: هو أرفع من "المستنير". وهو لقب

يُطلق على من استغل بالحديث، وأحرز فيه صفات ذكرها. إلا أن المُعرَّفين به اختلفوا

في تعريفه، كل حسب عصره، وحسب إمكانات أهله ومؤهلاتهم. فقال شاعر الدين ابن

سيد الناس (ت 427 هـ): "المحدث في عصرنا هو من استغل بالحديث رواية ودراية

وجمعروا، وأطلع على كثير من الرواة والروافع في عصره، وتميّز في ذلك حتى عُرف

في حظه، واشتهر فيه ضعفه". وقال السبكي (ت 171 هـ): "المحدث من عرف

الأسانيد والعلل وأسما الرجل، والعلالي الذاك، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من

المنتون، وسمع الكتب السنة، ومسند أحمد بن حنبل، وسنن الباهي، ومعجم الطبري،

وحضى إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة. هذا أقل درجات. وإذا سمع ما

ذكرنه، وكتب الطبّاق، ودار على الشيوخ، وتكلم في العلل والوافعات والمسانيد، كان في

أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. وأما الشيخ أحمد شاكر

(ت 1377 هـ) فبعد أن ذكر لقب الحافظ والمحدث وما قيل فيها قال: "وأما عصرنا هذا

فقد ترك الناس في الرواية جملة، ثم تركوا الاستغلال بالحديث إلاّ نادراً، وقيل أن ترى

منهم من هو أهل لأن يكون طالباً لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصح أن يكون

محدثاً". وقيل: والمحدث في عصرنا - الذي شهد التقنيات الجديدة المتقرارة مثل

الكمبيوتر حافظ العصر، وخاصة بعد أن حُفظ فيه معظم كتب الحديث وعلومه،

ورجاله، وشروحه، والفقه وأصوله - هو من له استغلال مُظلم وافر بالحديث

وعلومه قراءة ودراسة وبحثاً وتحقية، وعنده علم بعدد كبير من الأحاديث وألفاظها

وطُريقها، وشواهدها، وبرواتها وأحوالهم جراحًا وتفعلًا، ولديه اطلاع واسع على


(2) أحمد شاكر: الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث لأبين كثير: ص 152.
الصنفين في الحديث ورجاله، وشروخ الحديث، وعنده بصورة نافذة بالتعامل مع الأحاديث في ضوء أحوالها وظروفها وأسبابها.

1-

المحرر: لغة: المشرف. واصطلاحاً: هو ما غيّرّ هيئة، مع بقاء صورة الخط. مثال التحريف في السنة: مثل أن يُجعّل "زينب" في السنة "زينب" مصغراً. مثال التحريف في الفئات: مثل حديث النبي عن الاحتفال يوم الجمعة قبل الصلاة، فجعله بعض الرواة "الحَلَق" من خلفي الشعر.

2-

المحفوظ: وهو ما رواه الأوثان أو الفقهاء، والخلفاء أو خلفهم فيه ثقة. وهو يشمل الصحيح والحسن بقسمهما.

3-

محكم الحديث: الحديث القبول السائد من معارضة مثله له.

4-

ملحق الصحيح: هو من أدنى ألفاظ التعديل، ويقال فيمن قاله ومرتبة مطلق الصدق.

5-

يمكنُ حديثه ويُنظر فيه.

6-

المحو: هو الإزالة بدون سلخ حيث أمكن، بأن تكون الكتابة في لوح أورق، أو ورق صقيل جداً في حال طراوة المكتوب وأمَّن نفوذ الحبر بحيث يسود القرطاس. ويتونع طرق المحو، فتارة يكون بالأصبع، أو بخزعة، أو باللعق، وهو أغرها. والمحو غالباً مستويًّا للقرطاس.

7-

خلاءة الثقة أو الضعيف: هي أن يخالف راوٍ واحدٍ ثقتيًّا فأكثر، سواء كان ذلك الراوي المخالف ثقة كما في الشاذ، أو ضعيفاً كما في المنكر.

المختلط: من وصف بالاختلاط، وهو تغير الذاكرة والعقل لكبر السن، أو ذهاب البصر، أو المرض، أو احتراق الكتب، أو لصاب نزل به كموت ابنه الوحيد مثلاً.


2- مختل فيه: المعهد في استعمال الحديث، في الرواية لهذه العبارة أنهم لا يريدون به التضييف، بل يشيرون بذلك إلى أن حديثة حسن، أو على الأقل قريب من الحق، ولا يريدون به تضييفه مطلقًا، لأن من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في رواه اختلاف، والإلا كان صحيحًا.

3- السَّمْخَرُج: موضوع خروج الحديث، وهو رواة الإسناد الذين خرج الحديث من طريقهم.

4- السَّمْخَرُج: هو من يروي الحديث في كتابه بسند. مثل البخاري. ومن يقوم بالدلالة على مواضيع حديث في كتاب الحديث وذكر درجه، سواء كان ذلك الحديث المخرج بسند أو بدون السند. مثل ما قمت بتخريج أحاديث كتاب "الزهد" للإمام هناد بن السري وغيره، مثل ما فعله الإمام الزيلعي في أحاديث الهدية للمرغيناني.

5- المخصر: في اللغة: أن يجعل الشيء بين بين. فالتابعي المخصصر مثلاً هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي عليه ص. فهو متردد بين الصحابة لإدراكه

(1) انظر: الخير آبادي: علوم الحديث: ص. 207
746- مدن في كتاب الترجوم، المراد به: لأبي داود في كتابه "المراسيل".
747- مدار الحديث: المدار هو الرواى الذي تلتقى فيه طرق ذلك الحديث.
748- المُدْرَج: لغةً مفعول من "التدبيج" بمعنى التزين. واصطلاحاً: هو نوع من أنواع علوم الحديث. وهو ما رواه قريناً كل منهما عن الآخر. مثل أن يروى أبو هريرة عن عائشة، وهي تروي عنه (وهما صحابيان). أو يروى الزهري عن عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز يروى عن الزهري (وهما تابعيان).
750- المُدْرَج في السنده: ما أدخل في سنده ما ليس منه بطريقة تُوهم أنه منه.
751- المُدْرَج في المتن: ما أدخل في مهله ما ليس منه بطريقة تُوهم أنه منه.
753- المدلس: من يروي عمن سمع منه، لم يسمعه منه، بلفظ يُحتم للسياق ولغير السياق مثل لفظ: "عن فلان" أو "أن فلاناً قال" أو "قال فلان".

المذكرة: عرض الرواة أحاديثهم فيها بينهم.

مراتب ألفاظ التعديل: هي طبقات ألفاظ دالة على درجات الرواة في العدالة والضبط.

مراتب ألفاظ الجرح: هي طبقات ألفاظ دالة على درجات الرواة في الجرح.

مراتب التعديل: هي نفس مراتب ألفاظ التعديل.

مراتب الجرح: هي نفس مراتب ألفاظ الجرح.

مراتب الرواة: درجات الرواة من حيث العدالة والجرح.

مراسيل الصحابة: هي ما أخبر به الصحابي من قول أو فعل رسول الله ﷺ، ولم يسمعه منه، أو لم يشاهده مباشرة، إما لصغر سنه، أو لتأخير إسلامه، أو لغيابه من مجلسه، وإنها رواه سفاحاً من غيره من الصحابة، دون ذكر ذلك الصحابي في السند. مثل أحاديث صغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهم.

مرتبة الحديث: الدرجة اللائقة به من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع.

مرحلة الرواية: هي الفترة الممتدة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري تقريباً، وأبرز خصائصها كون الأحاديث لا تتلقى فيها، ولا تنقل إلا بواسطة الأسانيد، والراوية المباشرة، والإسناد في هذه المرحلة يشكل العمود الفقري، عليه يتم الاعتماد في تلقى الأحاديث والأثار ونقلها.

---


(2) د. حمزة عبد الله حمزة المليباري: نظريات جديدة في علوم الحديث.
763-مرحلة ما بعد الرواية: هي مرحلة الاعتماد على الكتب التي صنفها حفاظ المرحلة الأولى وتقليدهم فيها، وبينها كانت الكتب المصنفة في المرحلة الأولى تنقل الأحاديث بأناسها الخاصة، فإن جل الكتب التي ظهرت في المرحلة الثانية فإنها تنقل الأحاديث بالاعتماد على الكتب السابقة، وإن كانت أساليب النقل وطرق الأخذ مختلف من كتاب إلى آخر.


765-مردود الحديث: من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرج، والتي لا تكتب أحاديث أصحابها ولا يعتبر بها.

766-المرسل: لغة: المطلق غير المقيّد. وأصلحلاً: هو الحديث الذي سقط من آخر إسناجه من بعد التابعي، سواء أكان التابعي كبيراً أو صغيراً. مثل أن يقول التابعي: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فُعل بحضوره كذا، أو نحو ذلك". وسمي هذا الحديث بالمرسل لأنه أطلقته ولم يقيده برأي معرفة.

767-المرسل الحفي، لغة: المرسل تقدم تعريفه. أما الحفي فهو ضد الجلي. وأصلحلاً: هو "ما يرويه الراوي عن عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه شيئاً". وإنما سمي بالمرسل الحفي لأن إسفاق الراوي من مثل هذا السند خفي لا يدرك إلا بالبحث.

768-مرسل الصحابي: يراجع "مراسيل الصحابة".

769-المرسل الظاهر: ينظر المرسل.

770-مرضة فلاس: يقولونه في الإحبار عن الراوي الضعيف.

(1) د. حزرة عبد الله حزرة المليباري: نظرات جديدة في علوم الحديث.
1- الموفق: ما أضيف إلى النبي خاصة من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلُقية أو صفة خُلُقية متصلا كأن أو منقطعًا.

2- المروية: هي آداب إنسانية تحول مراحلها صاحبها على التحليل بمحاسن الأخلاق وجيل العادات، وتحلي عن مساواة الأخلاق وسبيع العادات. وهي تختلف باختلاف الأعراف والعادات والأزمان والأماكن والبلدان.

3- المروي: لغة: المنقول. واصطلاحاً: هو الحديث أو الأثر الذي نقله الراوي بسنده.

4- المزود في متصل الإسناد: لغة: ضد المقوص. والمتصل ضد المقطع. واصطلاحاً: أن يأتي حديث واحد بإسنادين، في أحدهما زيادة راو بعد ملتقاها، وراوي السنن الذي لم يزده أئقت من الراوي الذي زاده. فالسنن الذي فيه زيادة هو المزيد في متصل الإسناد). مثاله: حديث عائشة رضي الله عنها: "السواك مطورة للفم". رواه الشافعي والحميدي أباً ابن عبيبة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد أبو عتيق ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة(1). ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر عن ابن عبيبة عن مسعود بن إسحاق عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها. فالسنن الثاني "المزيد في متصل الإسناد" لأن فيه زيادة "عن مسعود" زاده محمد بن يحيى بن أبي عمر(2). ولم يزده الشافعي والحميدي وهما أئقت من ابن أبي عمر فإنه صدقو فيه غفلاً.

(3) أخرجه الحمدي في مسنده: ص 87 رقم 127 ودالبيهقي في السنن الكبرى: 1/124 رقم 125.
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 1/243 رقم 135.
المسند - المنسيد: جمع "المسنود"، علب استدعاهما على "كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث على أسائع الصحابية"، فوضع أسائع الصحابية كعنوان هكذا "مسند أبي بكر"، و"مسند عمر بن الخطاب" وهكذا، فذكر تجاه جمع مرويات ذلك الصحابي عنه. مثل مسناد الطيبي، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند أبي يعلى الموصلي. ينظر "المسنود".

المساواة: هو استواء عدد الإسناد من الرواية إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين.

الحديث الذي لم يتقدم بردا أو قبوله بعض الأحاديث المروية في الفضائل.

المستحسن: هو الحديث الذي يحتوي الصحة والحسن.

المستخرج: هو الكتاب الذي يروي فيه صاحبه أحاديث كتاب في الحديث -حديثاً حديثاً- بإسناده من غير طريق صاحب الكتاب، فيتجمع مع صاحب الأصل في طبقة من طبقات السندة، في حينه أو فيمن فوقه وحتى الصحباء. مثل مستخرج الإساعي على صحيح البخاري، ومستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، ومستخرج أبي نعيم على الصحيحين.

(1) النسائي في السنن الكبرى برقم 994.
(2) النسائي في السنن الكبرى برقم 1018.
(3) البخاري: فتح المغترب 15-16، والحديث أخرجه الترمذي في جامعه برقم 2896 والنسائي في السنن الكبرى برقم 991.
780- المُستَنَدُّ: هو الكتاب الذي يستدرك فيه صاحبٌ على كتابٍ حديثٍ أو كتابين ما ليس فيهما وهو على شرطه أو شرطها. مثل المستدرك على الصحّيحين للحاكم.

781- المستفتي: لغة: المنشور. وإساطيرًا: في خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:
1- مُرادٌ للمشروح الاصطلاح. 2- إنه أخص من "المشروح" بأن يكون عدد الرواية ثلاثة في "المستفتي" من أول السند إلى آخر، بينما لم يشترط صاحب هذا القول في "المشروح" ذلك العدد في طبقة الصحّي، وإنما بعدها، فعله هذا: كل مستفتي مشهور، وليس العكس. 3- أعم من "المشروح" أي عكس القول الثاني، فعليه: كل مشهور مستفتي وليس العكس. (1)

782- المستمي: هو من يتخذه الشيخ المطلق ليبلغ عنه الإملاء إلى من بعده عن في مجلس الإمام.

783- المستور: مرهف لجهول الحال، ويقل: هو من يكون عدلاً في الظاهر، ولا تعرف عدالة باطنيه مطلقاً سواء افرد بالرواية عنه واحد أو روى عنه اثنان فصاعداً.

784- المسوِّد (من الحديث): هو الحديث الذي تفرد به حدث، فيجيء الساّرق ويدعّي أنه سمعه أيضاً من شيخ ذاك الحديث. أو يكون الحديث عُرف براوٍ فيُقيدّه لراو غيره من شاركه في طبته.


المستند: هو الكتاب الذي جُمع فيه الأحاديث على أسية الصحابة، كلٌ على حدة، مثل المصدر للحميدي، والمسند للطيبي، والمسند للإمام أحمد بن حنبل.

وتقدم:

المستند: الحديث المرفوع إلى النبي ﴿صلى الله عليه وسلم كقول المحدثين: "جاء الحديث مستندًا." وعلى هذا المعنى سمي الإمام البخاري وسما صحيحه "الجامع المسند"، أي أحديهما مستند، لأن ترتيبهما على الأبواب الفقهية.

المستند: مصدر ميمي بمعنى "الإسناد" أي ذكر الأسانيد لأحاديث ذكرت بدونهم. منه كتاب "مسند الشهاب" للقضيء، وكتاب "مسند الفردوس" للدبلوماسي، لأن الكتبين (الشهاب والفردوس) ألقا فجميع فيهما أحاديث بدون أسانيدها أولًا، ثم ذكرها أسانيد في كتاب مستقل، وسما بالمستند بالمعنى المصدري.

المستند: لغة هو اسم فاعل من "الإسناد" وقد تقدم معنى الإسناد. واصطلاحًا: هو لقب يُطلق على من يروي الأحاديث بسنده، سواء أكان علماً علمًا بمعانيها أم ليس له إلا مجرد الرواية، وهو أدنى درجة في ألقاب المحدثين.

مشافهة: انظر شافهاني.

لمشأه فلان: استعمله المندري والذهبي وابن كثير وابن حجر والبهضمي وغيرهم، ومعناه: قبيل فلان أو اعتد به في الجملة، أو اعتد به ورضيه، ولكن إذا يقال هذا فيمن فيه كلام من قبل حفظه، فيقبل حديثه في درجة الحسن.


(2) السيوطي: التدريب: 43.
الصحيح، وعلى الأقل يشتمد به۱۱. وهو قريب من المرتبة السادسة للجرح الذي تكتب أحاديث أصحابها ويعتبر به۱۲.

۷۹۲- المشاهدة: رؤية الراوي من يروى عنه الحديث.
۷۹۳- مشايخ الحديث: المحدثون الذين يروون الأحاديث لتلاميذهم.
۷۹۴- المشهور: يطلق على "الحديث الحسن" وما يقاربه۱۳.
۷۹۵- مشتبه الأسوأ أو النسبية: انظر: المؤلف والمختلف.
۷۹۶- المشتبه المقلوب: هو أن يكون اسم أحد الراويين كاسم أبي الآخر خطأً ولفظاً، واسم الآخر كاسم أبي الأول، فينقلب على بعض أهل الحديث. كزيد ابن الأسود الصحباني والأسود بن يزيد النخعي التابع. وكالوليد بن مسلم التابعي البصري ومسلم بن الوليد بن رباح المدني. وصنف الخطيب في هذا النوع كتاباً سماه "رفع الأرتباط في المقلوب من الأسواء والأسباب".
۷۹۸- مشكل الحديث: لغة: المشتبه، والمتبسن، والمختلف. واصطلاحاً: فقد عرَّفه الدكتور أسماء عبد الله خياط، فقال: "الحديث المقول الذي يوهم ظاهره معنى مستحيلًا، أو معارضة لقواعد شرعيّة أو عرفية ثابتة"۱۴. وهو ليس بجامع. وقد عرَّفه في رسالته للدكتوراه في ضوء معنى المشكل في اللغة وأصطلاح الأصوليين وعموم الأحاديث المشكلة التي تناولها المصنف فيها وطرق رفع إشكاً لها بلي: "الحديث

۱۱) كذا قال الألباني: حاشية ضعيف الترغيب والترهيب: ۱۴۴.
۱۲) ينظر: أبو غزالة: تعليقه على الرفع والتكمل: ص ۱۲۲ رقم الهاشم ۴.
۱۳) السيوطي: التدريب: ۷۸.
۱۴) أسامة عبد الله الخياط: مختلف الحديث: ص ۳۶.

۱۴۳-
المقبول الذي خفي مراده بسبب من الأسباب على وجه لا يُعرف إلا بالتأمل أو بدليٍّ آخر)! وسُمَّى بالمشكل لوجود الإشكال في مفهومه. وشرط "المقبول" أشترطه العلياء. ولكن التشريحة الطبخ الدين يتواتر إلى حذفه (في بحث له غير منشور بعنوان: مشكل الحديث إشكالية المصطلح والنشأة)، لأن من العلماء - مثل ابن قتيبة وابن فوينو، وهم من المحدثين - من ذكروا في كتبهم من الأحاديث ما هو ضعيف بل موضوع. ثم إن الحكم على حديث بالضعف حكم نسيبي، ريا بحكم عليه عالم آخر فيما بعد بالقبول. قلت: هذا احتفال بعيد في هذا الباب، ومع ذلك فإنني أرى أن قوله وجه نواعاً.

999- المشهور الاصطلاحي: لغةً: هو اسم مفعول من "الشهيرة" أي معروف بين الناس، ودائر على ألسنتهم. واصطلاحاً: هو ما لا يكون رواجها أقل من ثلاثة في كل طبقة، وإن كانوا أكثر من ثلاثة في بعض الطبقات أو كلها بشروط أن لا تبلغ تلك الكثرة حد التواتر. وسُمَّي "مشاهوراً" لشهرته بكونه رواه ثلاثة على الأقل، والثلاثة جمع.

800- المشهور اللغوي: هو "ما أشتهر على ألسنة الناس، من غير توافر شروط المشهور الاصطلاحي فيه". فشمل هذا المشهور اللغوي الصور الآتية: ما له إسناد واحد مثل حديث: "إني الأعيال بالنيات..." وما له إسنادان فأكثر مثل حديث الحب والفنون اللذين ذكرت في العزيز والموضوع. وما لا يوجد له إسناد أصلاً مثل حديث: "يوم صومكم يوم تحركم لا أصل له كا قال ابن تيمية والحافظ ابن حجر والأمير الصنعاني". (1)

1- مشهور الحديث أو حديث مشهور: في قول البخاري. قال النحاس: "يرید
والله أعلم - مشهور علّم روى عنهم. فما كان فيه من إنكار، فمن قبّله"(1).

2- المُشیخات: جمع المشیخة. وهي الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أسئلة شيوخهم، وما تلقّوا عليه من الكتب والأحاديث، مع إسنادهم إلى مؤلفي الكتب التي تلقواها.
مثل: مشیخة أبي يعلى الخليلي، مشیخة السُلّان، مشیخة ابن حجر وغيرها.

3- المشیخة: انظر المُشیخات.

4- المصادفة: أن تقع المساواة (التي سبق تعريفها) لشيخ الراوي، فمن الراوي
مقاصفة.

5- المصطلح: ما جعله أهل فن أو عرّف من الألفاظ خاصةً لمعنى مراد عنه.
مثل: الصحيح والحسن، والمجهول والمدلس، وغيرها من الاصطلاحات عند المحدثين.

6- مصطلح الحديث: ينظر علوم الحديث.

7- المُصَحَّح: يسمى بعض الرواة مثل مسيرة "المصحف" لحفظه وقلمه خطبه.
أو لصدقه وإتقانه مثل الأعش. وهو من أعلٍ مراتب التعديل.

8- المُصَحَّح: لغة: المبذل. واصطلاحاً: ما عَيّرّ تَّطَّرَعَه، مع بقاء صورة الخط(2).
مثال التصحيف في السنن: حديث شعبة عن "العوام بن مُراجم". صَحَّحه ابن معين فجعله "مَرَاحم". مثل التصحيف في النسخ: حديث: "من صام رمضان،
وأتبع سنة من شوال..." صَحَّحه أبو بكر الصولِي فجعله "شيئًا".

__________________________________________
(1) البخاري: التنكيل: 1/1 206.
المصدر الأصلي للحديث: الكتاب الذي يروي فيه مؤلفه الأحاديث بإسناده، سواء أكان ذلك الكتاب في الحديث، أو العقيدة، أو التفسير، أو الفقه، أو التاريخ، أو غيرها من الموضوعات. مثل الكتب السنية، وتفسير ابن جرير الطبري، وغيرهما.(1)

المصدر شبه الأصلي للحديث: الكتاب الذي ينقل فيه مؤلفه الأحاديث من المصادر الأصلية بأسانيدها، مثل تفسير ابن كثير، والبداية والنهاية له، وغيرهما من الكتب.(2)

المصدر غير الأصلي للحديث: هو الكتاب الذي ينقل فيه مؤلفه الأحاديث من المصادر الأصلية بدون أسانيدها، مثل الجامع الصغير للسيوطي، والدر المنثور للسيوطي، وبلاغ المرام لابن حجر وغيره.(3)

مصطلح الحديث: انظر: علم الحديث روايةً ودرايةً.

المصطلحات: هي مثل الوطأة في التعريف، والفرق بينها في التسمية فقط. مثل مصطلح عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة.

المضطرب (من الحديث): لغة: مخلل الأمر. واصطلاحاً: "ما روي على أوجه مختلفة، متساوية في القوة، بحيث لا يمكن التوفيق بينها، ولا ترجيح"، سواء كان ذلك الاختلاف من جهة راو واحد أو أكثر.

(1) الخير آبادي: تخرج الحديث - نشأته ومنهجيته: ص 12.
(2) الخير آبادي: تخرج الحديث - نشأته ومنهجيته: ص 12.
(3) الخير آبادي: تخرج الحديث - نشأته ومنهجيته: ص 12.
815- المضطرب (من الرواة): من ألفاظ المرتبة الخامسة للجرح. يكتب حديث أهلها للاعتبار.

816- المضطِّف (من الحديث): الحديث الذي لم يُجمع على ضعفه. أي ضعفه البعض، وقوَّاه البعض الآخر من أئمة الحديث.

817- المطروح (من الحديث): هو أرفع من الضعيف، وأدنى من الموضوع. وقيل: المطروح والمتروك سواء. وينكر عليه ب"ضعيف جداً".

818- مطروح الحديث: من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرح. لا يكتب حديث أهلها ولا يعتبر به.

819- مطعون فيه: من ألفاظ المرتبة السادسة من مراتب الجرح. يكتب حديث أهلها للاعتبار.

820- يظَنُ الحديث: جمع الظُنَة: موضوع الشيء ومعدنه. ومظن الحديث: الكتب التي يظن وجود الحديث فيها. مثل: سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرها من مظان الحديث الحسن.

821- الظُنَة: موضوع الشيء ومعدنه. مثل: مظنة الحديث الحسن سنن الترمذي أي هو الكتب الذي يظن وجود الحديث الحسن فيه.

822- المعاجم: جمع "المعجم"، وهو كل كتب رتب فيه مؤلفه الأحاديث على أسانس الصاحبة كالمعجم الكبير للطبراني، أو الشيوخ كالمعجم الصغير والأوسط له أيضاً، أو البلدان، على أن تكون هذه الأسانس مرتبة على حروف المعجم. فالفرق
بين "مسانيد الصحابة" و"معاجم الصحابة" هو أن أسءة الصحابة في المسانيد غير مرتبة على ترتيب ما بينها هي مرتبة في المعاجم على حروف المعجم.".

823-المعارضة: عرض الكتاب المنسوب على أصل الشيخ الذي نسخ منه.

824-المعاصرة: كون الراوي وشيخه، أو شخصين في عصر واحد.

825-معدل: ناقد معتدل بين المتشدد والمتساهل مثل يحيى بن معين (ت 233 هـ)
وأحمد بن حنبل (ت 441 هـ) والبخاري (ت 265 هـ) وأبي حاتم (ت 776 هـ) وابن عدي (ت 625 هـ) والدارقطني (ت 384 هـ).

826-المعزلة: هم من الفرق الضالة عند أهل السنة والجماعة. وهم على عدة يرى
تجمعها في بدعتها أموَّر: منها نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية. وأنه ليس
الله عز وجل علم، ولا قدرة، ولا حياة، ولا سمع، ولا بصر، ولا صفة أزلية. وأن
الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم ولا صفة. وقوَّلهم باستحالة رؤية الله عز وجل
بالأبصر، وأنه لا يرى نفسه ولا يراه غيره. وقوَّلهم بحدوث كلام الله عز وجل
وحدوث أمره ونظمه وخبره ويزعمون أن كلام الله عز وجل حادث وأكثرهم اليوم
بسمون كلامه مخلوقاً. وقوَّلهم بأن الله تعالى غير خالق لأksam الناس ولا شيء من
أعمال الحيوانات، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أksamهم، وأنه ليس
الله عز وجل في أksamهم، ولا في أعيار سائر الحيوانات صنع ولا تقدير، ولا أنج هذا
القول ساهم المسلمون قدرية. واتفاقهم على أن الفاسق من أمة الإسلام بالمزلة بين
المنزلين، وهي أنه فاسق، لا مؤمن ولا كافر، ولا أنج هذا ساهم المسلمين معتزلة
لا عتازالهم قول الأمة بأسرها. وقوَّلهم إن كل ما لم يأمر الله تعالى به أو نهى عنه من

(1) الخير آبادي: تخرج الحديث - نشأته ومنهجيته: ص 91.
أعمال العباد لم يبدأ الله شيئاً منها.

المعجم (في الحروف): هي الحروف التي فوقها أو تحتها نقطة. مثل الخاء المعجمة مقابل الحاء المهملة التي ليست عليها نقطة. وكذلك الذال المعجمة مقابل الدال، والشين المعجمة مقابل السين، والضاد المعجمة مقابل الصاد، والعين المعجمة مقابل العين.

المعدل: الإمام الذي يُعَلِّد الرواة ويوثقهم بناءً على علمه ومعرفته عنه وعن أحاديثه.

المعدل: الذي عدلته آثمة الجرح والتعديل.

معدل الكذب: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح. لا تكتب أحاديث أهلها، ولا يعتبر بها.

معروف: كلمة "معروف" في رأي، لا تُكفي لتوثيقه، بل لا بد من عبارة تفيد الضبط مثل ثقة أو حافظ أو حجة.

المعروف: ما رواه الثقة وخلاله فيه الضعيف. وهو يشمل الصحيح والحسن بقسميها.

المعدل: لغة: المتعب. واصطلاحاً: "هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي"، سواء أكان ذلك السقط في أول السنده، أو في آخره، أو في أثناه. وإنما السُمِّيَ معضلاً؛ لأن الراوي الذي أعضله (حذف منه راويين متواليين) كأنه أعياه وأضعفه، بحيث لم يتفهم به من برويه عنه.

(1) البغدادي: الفروق بين الفروق: ص 91-95.
(2) ابن حجر: نزهة النظر شرح نخبة الفكر: ص 51.
المعلق: لغة: ضد المصل. واصطفاءاً: هو ما حُذف من أول إسادة راوٍ واحدٍ أو أكثر، أو السند كله. وسمي هذا الحديث معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط، وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المقطوع عن الأرض، والموصول من الأعلى بالسقف أو نحوه.

المعلق: انظر "المعلول".

المعلق: انظر "المعلول".

المعلول: لغة: المرض. واصطفاءاً: هو "ما أطِلع* فيه على علية تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلايمة منها". أي أن ظاهره السلايمة من العلة جمعه شروط الصحة الظاهرة.

المعلول: أصطفاءاً: "ما يؤديه الراوي بلفظ "عن" من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السياق".

المفاتيح الموضوعية: الكتب التي جمع فيها مؤلفوها الأحاديث من المصادر الحديثية المتوفرة لديهم أو المعينة عندهم، ثم قاموا بترتيبها على الموضوعات الفقهية أو العلمية. مثل مفتاح كنوز السنة للبروفسور آرنبت بابث ونمسكل.

المفردات: انظر "الأسماء المفردة".

المفيد: هو من ألقاب المحدثين. وهو فوق المحدث، ودون الحافظ. وهو من جمع شروط المحدث، وتأثَّر لأن يفيد الطلبة الذين يحضرون مجالس إملاء الحافظ، فيبلغهم ما لم يسمعوه، ويفهمهم ما لم يفهموه، وذلك بأن يعرف العالي والنازل، والبدل

(2) الخير آبادي: تحرير الحديث: ص 122.
والمصادفة والموافقة، مع مشاركة في معرفة العمل.

842 مق: في كتاب التراجم، المراد به: مسلم في مقدمة صحيحه.

843 المقابلة: المقابلة بين كتاب مسعود من كتاب في أصله.

844 مقارنات الحديث: من ألفاظ المرتبة السادسة للتعديل، والتي يكتب أحاديث أصحابها وينظر فيها. وقريت هذه الكلمة على وجهين: بكس الراء ومعناه أن حديثه مقارن في الحديث غيره من الثقات. ويفتحها ومعناه أن حديثه يقارن حديث غيره من الثقات، ومعناها واحد وهو أن حديثه وسُلط لا ينفي إلى درجة السقوط ولا الجلالة، وهو نوع مدق. وقال ابن رشد: "أي ليس حديثه بشاذ ولا متكرر". وقال البخاري: "مقدار الحديث" في أثر تリン قال عبد الحق الأشبياهي: "يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات: أي لا ينفي. قال الألباني: "وهي ليست تقويحة خال الراوي، وإنما نفي للضعف الشديد عنه فقط. كما قال ابن عدي في أحمد بن محمد اليامي: "مقدار الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق".

845 المقاطع: أنظر "المطروح".


847 المقبول (من الرواة): هذا الوصف خاص لابن حجر في التقرب. أنظر "لين الحديث".

1) أبو عمه: تعليقه على الرفع والتكميل للكلوي: ص 55-70.
2) السخاوي: فتح المبطين: 1/266-267.
3) الألباني: إرادة الغليل: 1/254.
المقطع: لغة: اسم مفعول من "القطع" ضد الوصل، وهو الإبانية والفصل.

واصطلاحاً: هو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من أتباع التابعين فمن بعدهم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويقال للمقطع أيضاً "أثر" كما يقال للموقف.

المقلوب: لغة: ما جعل أعلاه أسفله، أو يبينه شilleryه، أو باتنه ظاهره. واصطلاحاً: هو ما وقع في سنه أو متنه تغيير بإبادال، أو تقدير، أو تأخير.

المقلوب السند: هو أن يُقدّم الروائي ويُوَّخَر في اسم أحد الرواة وأبيه، مثل حديث مروي عن "كعب بن مرة" فيجعله الراوي "مرة بن كعب"، أو مروي عن "محمد بن إسحاق" فيجعله الراوي "إسحاق بن محمد". وأن يُ ذْهِل الراوي شخصاً آخر في نفس طبيته، يفعل ذلك بقصد الإغراب، مثل حديث مشهور عن "سلم" فيجعله الراوي عن "نافع". أو أن يؤخذ سنده متن، فيوضع على متن آخر، ويؤخذ المتن الأول، فيركب على السنده الثاني، مثل ما فعل ذلك علماء بغداد مع البخاري لامتحان قوة حفظه، حيث عمدوا إلى مائة حديث، فقبلوا متنها وأساندها، ودفعوا كل عشرة أحاديث منها إلى واحد منهم، ليُلقوا إلى البخاري ففعلوا، وأرجع البخاري كل متن إلى إسناده الصحيح، وبالترتيب الذي ألقوها عليه.

المقلوب المتن: هو أن يُقدَّم الروائي أو يُوَّخَر لفظاً أو جملة في متن الحديث بحيث أفسد المعنى مثل ما رواه مسلم عن أبي هريرة في السبعة الذين يُظَهِّرون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: "... ورجل تصدَّق بصدقة، فأطخاه حتي لا تعلمهم ما تُفْق شاهله".

والصحيح كما روى البخاري: "حتي لا تعلم شهله ما تُفْق يمينه".

(1) الخطيب: تاريخ بغداد: 2/20. والجعب فيه أن البخاري حفظ الأحاديث المقلوبة أسانيدها كلها كما ألقته عليه بالمرة الواحدة.

(2) صحيح مسلم: الزكاة برقم 1031، وصحيح البخاري: الزكاة برقم 1423. وانظر التدريب: 1/192.
852-المكتبة: إحدى طرق التحمل والأداء. وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب - وهو غالبًا - شيئًا من أحاديث بخطه أو يكتب ذلك وهو حاضر.

853-المكتبة المجردة: أي عن الإجازة.

854-المكتبة المقرونة: أي بالإجازة.

855-ملتقي الحديث: هو الرواي الذي تلتقي فيه طرق ذلك الحديث.

856-الملي: الشيخ الذي يملح أحاديثه على تلاميذه.


858-المنولة المجردة: أي عن الإجازة.

859-المنولة المقرونة: أي بالإجازة. وهي التي ذكرناها سابقاً.

860-منع الكذب: من أعلى مراتب ألفاظ الجرح. لا يكتب حديث أهلها، ولا يعتبر به.

861-من بلايا فلان كذا: أي من موضوعاته وأكاذيبه كذا. من أعلى مراتب ألفاظ الجرح.

المتأخرون من العلماء للمنقطع، وإلا فلا المنقطع يشمل لغة كل صور سقوطوا
الراوي من السنده، سواء أكان في أول السنده، أو في آخره، أو في أثناه، وسواء
أكان الساقط واحداً، أو اثنين: على النولي، أو على غير النولي.

873- المنكر (من الحديث): لغة: المرفوض. أو غير المعروف. واصطلاحاً: ما رواه
الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة. هو الراجح في تعرفه كقول ابن حجر واعتمده
وهو المراد في حرب المتأخرين به. ومقابلته "المعروف". وقيل: المنكر ما في
إسناده راوٍ فكَّحَّ غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه. وقيل: ما تقرَّ به
الراوي، فثقة كان أو ضعيفاً، وسواء خالف الثقة أو لم يخالف. وهو الذي يحمل
عليه حرب المتقدين به، وعليه الإمام أحمد والدريري أيضاً كما قال ابن حجر.

874- المنكر أو منكر الحديث (من الرواة): من المرتبة الرابعة لألفاظ الجرح عند ابن
أبي حاتم وابن الصلاح. والمقصود منه عند البخاري: راوٍ لا تخلي الرواية عنه.
وقد يقوله البخاري في ترجمة راوٍ، ولا يريد به صاحب الترجمه، وإنما يريد من في
السنده إليه، ويُعرَف ذلك بقرناء المقام". و"منكر الحديث" و"متروك" في
مرتبة واحدة عند الدارقطني". و"منكر الحديث" قد تكون في درجة ضعيف
الحديث؛ إذ هم يطلقونها على ضعيف يخالف الثقاف. وقال ابن حجر: "هذه
اللفظة (أو المنكر أو منكر الحديث) بطلقها أحده على من يغريب على أقرانه
بالحديث (أو يتفرد ولو لم يخالفهم)، عرف ذلك بالاستقاء من حالتهم"، فهو
حينئذ لا يعني جرحًا عند أحمد. ولكن عند الحافظ ابن رجب تحقيق آخر.

(2) أبو عبد: تعلقه على الرفع: ص.209.
(3) انظر: السخاوي: فتح المغترب: 1/373.
(4) انظر: ابن حجر: هدي الساري: ص.453 ترجمة "يزيد بن عبد الله بن خصيف".
حرف علي قول الإمام أحمد في حديث المواقف الذي رواه حسين بن علي ابن حسين: "ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره". فقال الحافظ ابن رجب: "ولني قال الإمام أحمد: "ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره"؛ لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يتتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمباشرة في الحفظ والإنقاذ، وهذه قاعدة يحيي القطان وابن المديني وغيرهما". وقد فرق الإمام ابن دقیق العبد بين "منكر الحديث" و بين "روى أحاديث منكرة". قال في "الإمام": "من يقال فيه "منكر الحديث" ليس كمن يقال فيه "روى أحاديث منكرة"؛ لأن "منكر الحديث" وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع له في جيشه، لا دائياً. وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "روي أحاديث منكرة"; وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإله المرجع في حديث "إذا الأعيان باليات". وكذلك قال في زيد بن أبي أنس: "إذا بعض حديثه نكارة"; وهو من احتش به البخاري ومسلم، وهمما العمدة في ذلك؟". قال السخاوري: "وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليهان بن بنت شرف جليل؟ قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء. أما هو فثقة؟".

865 - من مصابات فلان كذا: أي من موضوعاته وأكاذيه. من أعلى مراتب

الأخلاق الجرحة.

(1) ابن رجب الحنبلي، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 3/4.
(2) نقله عنه الإمام الزيلمي في نص الراء: 179. وينظر: العقلي: الضعفاء الكبير: 2/74 رقم 519.
866-المهم (من الرواة): من ذكر اسمه، ولكن لم يذكر ما يميزه عن شبيه مثل:
حدثني سفيان. حدثني خالد. حدثني محمد. وهناك آخرون كثيرون اسمهم
سفيان وخالد ومحمد.

867-المهملة (في الحروف): هي الحروف التي ليست عليها نقطة. مثل الحاء مقابل
الحاء المعجمة التي عليها نقطة. وهكذا الدال والذال والسين والشين المعجمة.
وغيرها.

868-المواقفة: هي أن يقع لك حدث عن شيخ الإمام مسلم من غير جهته بعد د
أقل من عدده إلا رويته عن مسلم عنه.

869-المuali من الرواة: تطلق على ثلاثة معان: 1- مولع العتاقة، وهو من أعتقه
سبيده مثل سعيد بن فیروز الطائي مولاهم لأن قبيلة طيء أعتقته. 2- مول
الجلف والنصرة مثل الإمام مالك بن أنس النعيمي ولاءة لأن جده ونفره كانوا
موالي لتم قرش بالجلف والتناصر. 3- مولي الإسلام: من أسلم على يدي
شخص فُسِب إلى قبيلته ولاءة. مثل الإمام البخاري جعفي ولاءة لأن جده
أسلم على يد البيان بن أخنس الجعفي.

870-مؤثث أو ووثق: قول الذهبي: "مؤثث أو ووثق" في "الكاشف" يشير به إلى أن ابن
حبان وثقه، وأن توثقه هنا غير معتمد؛ لأنه يوثق من لا يعرف. وهذا اصطلاح منه،
فلا ينبغي أن يفهم منه أنه ثقة عنده.

871-الموحدة: الباء التي تحتها نقطة واحدة.

872-مؤد: أي هالك. وهو من ألفاظ أغلب مراتب الجرح. لا يكتب حدثه.

156-
الموصواة الموضوعية: الكتب التي جمع فيها مؤلفوها الأحاديث من المصادر الحديثية المتوفرة لديهم أو المعيّنة عنهم، ثم قاموا بترتيبها على الموضوعات الفقهية أو العلمية. مثل موسوعة الحديث النبوي للدكتور عبد الملك بكر عبد الله.

الموصل: المتصلي.

الموضوع لأوهام الجمع والتفرق: هو فنّ يعنى ببيان أوهام المحدثين في الأسئلة، بأن يجمعوا الاثنين والثلاثة أو أكثر، ومن اتفقت أسباًهم، فيجعلوهم واحداً، أو يفرقوه الواحد مدعى بأوصاف متعددة، فيجعلوهم اثنين أو أكثر.

الموصول: لغة: المولد. واصطلاحاً: "ما أُتْبعَ على النبي ﷺ أو غيره، من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، كنياً ورّواها". وسميّ مثل هذا الحديث "الموضوع" لأنه مولود ولده واضحه. وإنها سُميّ الموضوع "حديثًا" حسب زعم واضحه، أو لأن الحكم عليه بالوضع حكم ظني أغلبي لما ظهر للمحدث من قراءان تدل على كونه كذباً.

الموطاّت: وهي جمع "الموطأ"، وهو لغة: المسهّل، أو المواقف عليه. واصطلاحاً: كل كتاب آتى فيه مؤلفه أحاديث الفقه والأحكام، وأثار الصحابة والتابعين فيها، وربتها على الأبواب الفقهية. مثل موطأ مالك، وإنها سياح "الموطأ" لأنه كتبته أحاديثه في الكتاب سهل الاستفادة منه للقاعدي والداني، أو لأنه عرضه على سبعين عالماً من علماء المدينة فوافقوه عليه.

---

1. المثير آبادي: تحرير الحديث: ص 123.
3. المثير آبادي: تحرير الحديث-نشأته ومنهجته: ص 120.

ويقال له "الأثر" كما صرح به ابن حجر.

مولاهم: انظر "المولى من الرواة".

ميزان: راو عدل. من ألفاظ أعلى درجات التعديل. مثل سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبي سفيان فقال: "ذاك ميزان" (1) لقوة حفظه وضبطه.

(1) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 5/366.
حرف
الثون (ن)

881- ن: في جمع الجوامع والجامع الصغير للسيويطي: للنسائي في السن المجتبي.

882- نا: اختصار كلمة "حدثنا".

883- النازل: السند الذي كثر عدد رجائه من عدد رجال السند المقابل له.


885- ناؤلني: انظر "المناولة".

886- نبأنا: من ألفاظ التنحمل والأداء في المناولة.

887- نحوه: هذه الكلمة تكتب بعد ذكر سند الحديث سبق أن ذكر الحديث لفظه بسنده أخر.

ومعنى هذه الكلمة: أن لفظ الحديث بهذا السند على معنى الحديث السابق بفرق قليل بين لفظيهما.

888- نزكونه: طعنوا فيه. وهو من ألفاظ الجرح.

889- نزول السند: كثرة عدد رجال السند بالنسبة للسند المقابل.

890- النسبة التي باتتها على خلاف ظاهرها الذي هو السابق إلى الفهم منها: قد ينسب الرأوي إلى نسبة من مكان، أو وقعة به، أو قبيلة أو صنعة، وليس الظاهر الذي يسبق إلى الفهم من تلك النسبة مراد، بل لعارض عرض من نزول ذلك المكان أو تلك القبيلة.
مثل أي مساعد البدري عقبة بن عمرو لم يشهد بدراً في قول الأخر، ولكن نزل بدراً فنسب إليها. وسلبان بن طرخان النيمي نزل في تيم وليس منهم، وهو مولى بني مرة. وأبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن هو أسدري مولى بني أسد نزل في بني دالان بطن من همدان فنسب إليهم. وإبراهيم بن يزيد الخنزيري ليس من الخنز إذا نزل شعب الخنز بمكة.


892- النسخة: في اللغة يقال: "نسخ الكتاب وانتسخه واستنسخه سواء".

والنسخة: اسم المتستخ منه. وفي الاصطلاح: هي كتاب الحديث الذي نقله الناقل من أصل الشيخ أو أصل سياح الشيخ.

893- التَّشْقَق: يوجد في بعض النسخ من ابن الصلاح النشاق - بدلاً من النشاق - زيادة نون مفتوحة في أوله، وسكون المعجمة - فإن لم يكن تصحيفاً وتغييراً من النسخ، فكأنه مأخوذ من "نشق الطبي في الحبالة" - وهي التي يصاد بها - أي علق فيها، فكأنه إبطال حركة الكلمة بالخط وإهماها، يجعلها في وثاق يمنعها من التصرف. ومنه "رجل نشاق" إذا كان من يدخل في أمور لا يكاد يتخلص منها.

894- النص: نص القرآن أو السنة أي ما دل ظاهر للفظها عليه من الأحكام. ويقال لقول شخص أيضاً.

895- النصب: هو ضد التشبع. وهو الانحراف عن علي وإلي منه والتدين بغضه منهم الجوزجاني.

897- النقد الداخلي: ورد هذا المصطلح في كتب المستشرقين ومن على دربهم من المسلمين. والرضا منه: نقد متن الحديث بالنظر إلى معتله فقط، دون النظر إلى السنن أو اعتبارات أخرى.

898- النقد الخارجي: ورد هذا المصطلح في كتب المستشرقين ومن على دربهم من المسلمين. والرضا منه: نقد سنن الحديث.

899- النقد الرجال: وصفهم يا يليق حاكم توثيقاً وتضييقاً.

900- نقد الحديث: وضع النقط على الحروف المنقوطة، مثل أن تَبَّين الإباء من الناء والثاء، والخاء من الخاء، وغيرهما.
4-904- هالك: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح التي تتجنب الرواية عن يوصف بها، والأخذ منهم. ويذكر مع الألفاظ: "مروج الحديث، مروج، تركوه، ذاهب، ذاهب الحديث، ساقط، هالك، فيه نظر، سكتوا عنه، لا يعتبر به، لا يعتبر بحديجه، ليس بالثقة، ليس بثقة، غير ثقة، ولا مأمون، مثقوم بالكتب أو بالوضع". وهذه المرتبة قبل المرتبة الأخيرة التي تذكر فيها الألفاظ: "كذاب، يكذب، دجال، وضع، يضع، وضع حديثاً".

5-905- الهذرة: الإسراع في القراءة بحيث يخفى بعض الحروف في النطق.

6-906- هقر: في الجامع الصغير للسيوطي: للبيهي في ستة الكبرى.

7-907- هو على يُذَّي عِدَلٌ: هو من ألفاظ الجرح الشديد. أي لا يعتبر حديثه. وهذا مثَّل يُضَرِّبُ من يُسَّرِّبَ منه. والِعِدَلُ هو ابن جزء بن سعد العشيرة، وكان ولي شرط تَّبَعَه، فكان يُتبع إذا أراد قتَّل رجل دفعه إليه فقال الناس: "وضع على يدي عَدَل"، ثم قبل ذلك لكل شيء يسَّرِّب منه".

8-908- هو كما كذا: يستعمله الإمام أحمد في الراوي. وهو يعني أن فيه ليناً.

الواو (و)

حرف

909 - واو بمجرد: واو (أي ضعيف) قولًا واحداً لا ترد فيهما من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرح.
لا تكتب أحاديث أهلها، ولا يعتبر بيها.

910 - وهي الحديث: من ألفاظ المرتبة الرابعة للجرح. لا تكتب أحاديث أهلها، ولا يعتبر
بها.

911 - وَثَّقَتْ: هو وَ"مُوثَّق" في "الكاشف" للذهبي يشير به إلى ابن حبان وثقه، وأن توثيقه
هنا غير معتمد؛ لأن يوثق من لا يعرف. وهذا اصطلاح منه، فلا ينبغي أن يفهم منه أنه
ثقة عنه.

912 - وثَّقَه ابن حبان: معناه أنه ذكره في كتابه "اللفافات". وذكر فيه كثيراً من لم يذكر
فيهم جرح ولا تعديل، وكل من شيوخهم والراوي عنهم ثقة، ولم يأتوا بخبر
منكر.

913 - الوُجَادَة: هي مصدر "وُجَادَ جَيْدٌ"، وهو مصدر مُوثَّق غير مسمن من العرب.
وصورته أن يجد الطالب أحاديث في كتاب أو صحبة بخط شيخ يرويه، يعرف ذلك
الطالب خط ذلك الشيخ، وليس له سباع منه، ولا إجازة. ويؤيدها بلفظ: وجدت في
كتاب فلان بخطه، أو قرأت بخط فلان كذا. وهي المعمول بها اليوم. ولا يجوز روايته
بلفظ: "حدثنا" أو "أخبرنا" أو نحو ذلك مما يدل على اتصال السند.

- 163 -
14- الوجه: لغة: الجارية أي العضو المعروف. واصطلاحا: بمعنى السند، واستعماله عند الترمذي كثير، منه قوله: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" أي من هذا السند.

15- الوخدان: جمع واحد. وهم من لم يرو عنه إلا راو واحد. وقيل: من ليس له إلا حديث واحد من الصحابة. وقيل: "من لم يرو عنه من الصحابة أو التابعين فمن بعدهم إلا راو واحد".

16- الوحدانيات: الكتب التي يجمع فيها مؤلفوها أحاديث شخص بينه وبين رسول الله ﷺ رجل واحد. مثل الوحدانيات لأبي حنيفة جمعها أبو معشر عبد الكريم الطبري الشافعي.

17- الويهي التقيري: الأحاديث التي اجتهد فيها النبي وسكت الولي عليه. فهذا يعني أنه صحيح. ويقال "وحي خفي" أيضاً.

18- الويهي الجلي: ما عرف نزوله من الأحاديث مباشرة أو بواسطة جبريل، أو غيرها من وسائل النزول غير السكوت.

19- الويهي الحفني هو الويهي التقيري.

20- وسط (من الروايتين): من ألفاظ المرتبة الخامسة للتعديل، والتي تكتب أحاديث أصحابها ويُنظر فيها للاعتبار.

21- الوصية: أي وصي الشيخ عند موتته أو سفره لشخص ي بأن تُدفع له كتبه عند وفاته أو سفره. ويؤدي الوصية له بلفظ: أوصي إلی فلان بكذا، أو حديثي أو أخربني فلان وصية. والوصية وسيلة ضعيفة من طرق التحليل. وقد رخص بعض العلماء

من السلف للموصلي له أن يرويه عن الوصي بموجب تلك الوصية، لأن في دفعها له نوعاً من الإذن وشيهاً من العرض والمناولة، وهو قريب من الإعلام.

922- وضّاع: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح.

923- وقف الحديث: انظر "الموقف".

924- واللفظ له: انظر "اللفظ له".

925- والله المستعان: هذا القول من باب الجرح، وفيه إيذان بكذبه أو كذب ما رواه.

926- الوهام: هو الخطا أو الغلط أو ما مثلاً.

927- وهم الثقة: خطأ في السنده بإرسال في الموصل، أو وقف في المرفع، أو دخول حديث في حديث، أو المتن كمخالفة الثقة للثقة، أو القلب، أو الإدراج ونحوها.
حرف
الياء (ي)
وقد يفيد الضعف. أما الجزم بالحديث (أي "قال فلان")، فهو يفيد تصحيح الخبر.

935 - يرُوي حديثه: من ألفاظ المرتبة السادسة للتعديل، والتي تكتب أحاديث أهلها للاعتبار.

936 - يروي المناكير: هذا ليس بقدح في الراوي؛ لأنهم كثيراً ما يطلقونه على مجرد تفرده، وعلى من روى حديثاً واحداً، وعلى من يروي المناكير عن الضعفاء. كما قال محدث العصر أبو الحسنات عبد الحكيم اللخنوي. ويرى المعلمي الفرق بين "يروي مناكير" وبين "في حديثه مناكير"؛ فإن "يروي المناكير" يقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة، ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها على من فوقه. والمعنى أنه ليس من البالغين في التنقي والتوضي التي لا يجدها إلا لما سمعوا إلا بها لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح. وقولهم: "في حديثه مناكير" كثيراً ما تقال فيما تنكر النكراء من جهته جزماً أو احتمالاً، فلا يكون ثقة.

937 - يسرق الحديث: ينظر "سرقة الحديث".

938 - يضع: من ألفاظ أعلى مرتبة الجرح.

939 - يعتبر به: من ألفاظ المرتبة السادسة للتعديل، والتي تكتب أحاديث أهلها للاعتبار.

940 - يُعرف ويُذكر: أي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة، فأحاديثه تحتاج إلى سبب وعرض على أحاديث الثقات المعروفين كما سبق أن

(1) الكlichenي: الرفع والتكمل: ص 20022012.
(2) المعلمي الباحث: طبيعة التكمل: 11050.
أقبل التغيير من غير داعية الشرع. وقيل: اليقين في اللغة: العلم الذي لا شك معه. وفي الاصطلاح: اعتقاد شيء بأنه كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال. والقيد الأول جنس يشتمل على الظن أيضاً. والثاني يخرج الظن. والثالث يخرج الجهل. والرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيب.

946- يُكتب حدثه: من ألفاظ المرتبة السادسة للتعديل، والتي تكتب أحاديث أهلها للاعتبار. وصاحب عند ابن معين من غلة الضعفاء(1). وأما قول أبي حاتم: "يكتب حديث" فقال الذيبي: "علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل: "يكتب حديثه" أنه عنه ليس بحجة"(2).

947- يُكتب حديثه، ولا يُنجِح به: إذا قال أبو حاتم فمراده منه أن يُكتب حدثه في المتتابع والشواهد، ولا يُنجِح به إذا انتفاد(3). وهذا يقابل درجة صدق أو حسن الحديث عند باقي المحدثين.

948- يُكتب: من ألفاظ أعلى مراتب الجرح.

949- يُنْجِح مرتين ويعترف أعده: أي يأتي مرة بالأحاديث المتكررة، مرة بالأحاديث المعروفة، فحاولته تحتاج إلى سُر أو ورضي على أحاديث الثقات المعروفين.

(1) انظر ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال: 1/43 والذهبي: الميزان: 1/198 ترجمة "إبراهيم بن هارون الصيني".
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء: 6/260 رقم الترجمة 154 وهي ترجمة هشام بن حسان.
القسم الثاني
من اشتهروا من المصنفين في الحديث
بحكيمته أو نسبته أو لقب أو غيرها.
القسم الثاني
من أشهر المصنفين في الحديث
بكونية أو نسبية أو لقب أو غيرها

حاولت أن أجمع في هذا القسم معظم من أشهر من صنف في الحديث أو في علومه من العلماء، ولا أدرى الاستقصاء، فإذا لم يوجد مصنف تحت اسم أو نسب أو كنية أو غيرها مما ظن الباحث اشتهر به فلينوع الباحث بحثه باحتالات أخرى، ومع ذلك إذا لم يجد فيحمل على التقصير مني، والكمال لله.

1- الآجري: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الفقيه الشافعي. من مؤلفاته: "كتاب الشريعة"، و"كتاب الأربعين"، و"الغرباء"، و"مسألة الطائفين" وغيرها. (ت 360ه).

2- الآجري: أبو عبد محمد بن علي بن عثمان. من مؤلفاته: "سجالات أبي عبد الآجري أبا داود السجستاني". (لم أجد تاريخ وفاته).

3- الآلوسي: أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش البغدادي، صاحب "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثنى"، و"سورة الزاد في سفرة الجهاد" وهي رسالة في فضل الجهاد نفيسة جدا، و"نزهة الألباب وغرائب الاجتهادات في الجهاد والإقامة والإيام" وهي قسم من رحلته في التراجم والرسائل والأبحاث العلمية في مجلد. (ولد 1270ه - ت 1370ه).

171
الإثني عشر والألف: نعّان بن محمود، من مؤلفاته "الآيات البيات في عدم سبع الأموات على مذهب الحنفية السادات" (ولد 125-1716 ه).

الإثني عشر والألف: أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، من مؤلفاته "الإحکام في أصول الأحكام" (ولد 551-1151 ه).

الإثني عشر والألف: أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم البغدادي، صاحب "التاريخ والتصانيف، وأحاديث الزهري" (ت 290 ه).

الإثني عشر والألف: إبراهيم بن معقل: أبو الحجاج إبراهيم بن إسحاق النسفي، من مؤلفاته "المسند الكبير"، و"التفسير"، و"العفائ" (ت 295 ه).

الإثني عشر والألف: إبراهيم بن نصر: أبو عبد العزيز إسحاق الرازي، من مؤلفاته "المستند" (توفي في 280 ه).

الإثني عشر والألف: إبراهيم الخزيمة: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، من مؤلفاته "غريب الحديث"، و"إكرام الضيف"، و"رسالة في أن القرآن غير مخلوق" (ولد 198-855 ه).

الإثني عشر والألف: الألباني: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر، من مؤلفاته "الشذا الفيح من علوم ابن الصلاح" (ولد 725-1320 ه).

الإثني عشر والألف: ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلندي، من مؤلفاته "التكملة لكتاب الصلة" (ولد 595-1196 ه).

الإثني عشر والألف: أبي أسامة: أبو محمد الخازرج بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي، البغدادي، من مؤلفاته "المستند" و"العوالي" (ولد 682-1182 ه).

---

172
13- ابن أبي أصيبعة: أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة خليفة ابن يونس السعدي، من تأليفه: "عيون الأنباء في طبقات الأطباء". (ولد 628-1230 هـ).


15- ابن أبي خياثة: أبو بكر بن أحمد بن أبي خياثة زهير بن حرب النسائي البغدادي. صاحب "التاريخ الكبير". (ت 279 هـ).

16- ابن أبي جريرة: أبو عبد الله محمد بن هشام بن شيبان بن أبي خيرة السدوسي البصري ثم المصري، له "المستند". (ت 261 هـ).

17- ابن أبي داود: أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، له "المصاحف"، وال"الطهور". (ولد 230-841 هـ).


19- ابن أبي ذهل: أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن عصم الضبي الهروي العصيمي، له "مستخرج على البخاري". (ولد 294-907 هـ).

20- ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، صاحب "المصنف". (ولد 591-1195 هـ).

---

173---

21-ابن أبي شيبة: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العباسي الكوفي. من مؤلفاته: "العرش وما روي فيه" و"سؤالاته لمعلٍ بن المديني". (تـ 297 هـ).

22-ابن أبي الصقر: أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر النخمي الأنباري، له "مشيخة". (ولد 396 - تـ 476 هـ).

23-ابن أبي الصيف: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن عبد الله بن أبي الصيف اليمني المكي الشافعي، له "الأربعون"، جمع فيه أربعين حديثا عن أربعين شيخاً من أربعين مدينة. (تـ 806 هـ).

24-ابن أبي عاصم: أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني، من مؤلفاته: "الأحاديث والثناء" و"السنة" وغيرها. (ولد 206 - تـ 287 هـ).

25-ابن أبي عصور: أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي، من مؤلفاته: "الذرية في معرفة الشريعة" و"المسلسلات". (ولد 492 - تـ 585 هـ).

26-ابن أبي عمر العدني: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر الدراوردي نزيء مكة، من مؤلفاته: "المسناد" و"الإيام". (ولد 150 - تـ 243 هـ).

27-ابن أبي غزرة: أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غزرة الغفاري الكوفي، له "المسناد". (تـ 727 هـ).

28-ابن أبي الفوارس: أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس ابن أبي الفوارس سهل البغدادي، له "تفسير فواتد أبي طاهر المخلص". (ولد 338 - تـ 412 هـ).

29-ابن أبي يصل الفراه: أبو الحسن محمد بن أبي يصل، من مؤلفاته: "طبقات الخاتمة". (تـ 521 هـ).

31- ابن الأثير: أبو السعادات أحمد الدين مبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الشافعي الجزيري. من مؤلفاته: "جامع الأصول لأحاديث الرسول"، و"النهي في غريب الحديث والآثار"، و"الانصاف في الجمع بين الكشف للتعلبي والكشف" وهو تفسير كبير جمع فيه بين تفسير العلبي والزمخشري، وغيرها. (ولد 565 هـ).

32- ابن أخت الشيخ نصر: أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور بن منیر بن عبد الكريم بن علي الحلبی ثم المصري الحنفي، له "السيرة". (ت 573 هـ).

33- ابن الأخرم: أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري، له "المستخرج على الصحيحين"، و"المسند الكبير". (ولد 550 هـ).

34- ابن إسحاق = محمد بن إسحاق

35- ابن الأعرابي: أبو سعيد شيخ الخرم أحمد بن محمد بن زيد بن بشر بن درهم البصري ثم المكي. من مؤلفاته: "المعجم"، و"الزهد وصفة الذاهدين". (ولد 442 هـ).

36- ابن الأكفاني: شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد السنجاري الأصل ثم المصري. صاحب "إرشاد القائد إلى أدنى المقاصد". (ت 497 هـ).

37- ابن الأكفاني: أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن الأكفاني، له "دليل ذيل تاريخ مولد العلياء ووفياتهم" سهاء "جامع الوفيات". (ولد 444 هـ).

175-
38- ابن أمير الحاج: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الحلبي الحنفي. له "التحرير والتحبير" وهو شرح التحرير في أصول الفقه لابن الهام، والشرح مشوحون بتخريج الأحاديث وبيان طرقها وخرجيتها، و"داعي منار البيان لجامع النسكين بالقرآن"، و"ذخيرة القصر في تفسير سورة والعصر"، و"الناسك". (ت 879).

39- ابن الأثغر: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار النحوي الأديب، له: "القراءات"، و"الغريب والمشكل"، و"الوقف والابتداء"، و"المصاحف". (ت 328).

40- ابن أمين: أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج القرطي، له "مستخرج على سنن أبي داود". (ولد 252- ت 330).

41- ابن البارزي: قاضي حماه شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم الجهني الخمسي الشافعي، له "تحريج جامع الأصول من أحاديث الرسول"، و"توثيق عرى الإمام في تفضيل حبيب الرحمن"، و"روسات الجنان في تفسير القرآن". (ت 788).

42- ابن البخاري: أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي الحنفي، له "المشيخة". (ت 690).

43- ابن البخترى: أبو جعفر محمد بن عمرو بن البخترى بن مدرك البغدادي الزرازي، له "مجموع فيه مصنفات". (ولد 251- ت 339).
44 - ابن البرقي: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن البرقي، له "معرفة الصحابة واسبابهم". (ت 270 هـ).

45 - ابن البرقي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن سعيد الزهري مولاهم المصري، صاحب "كتاب الضعفاء". (ت 249 هـ).

46 - ابن يشْرَان: أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشار بن محمد بن بشر السكراي الأموي البغدادي، له "جزء حديثي". (ولد 282- ت 341 هـ).

47 - ابن يشْرَان: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشار البغدادي الواعظ المعدل، له "الأمالي" منها "رؤية الله تبارك وتعالى". (ولد 329- ت 370 هـ).

48 - ابن بَشْكُول: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الأنصاري الأندلسي القرطبي، من مؤلفاته: "كتاب الصلاة"، "الغوانيد"، و"الذي على جزء بغي بن مخلد في الحوض والكوثر"، و"غواص الأسئة المهمة الواعدة في متن الأحاديث المسندة"، و"طرق حديث المغفر"، و"طرق من كتب علي". (ولد 494- ت 578 هـ).

49 - ابن بطل: أبو الحسن علي بن خلف القرطبي المالكي، له "شرح صحيح البخاري" و"العاصم في الحديث". (ت 449 هـ).

50 - بطة: أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة الكنكري الحنبلي. من مؤلفاته: "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجوانب الفرق المدمومة"، و"إبطال الخيل". (ولد 287- ت 387 هـ).

51 - ابن البقال: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن البقال الأزجي، شيخ
الشافعية، له "تخريج فوائد أبي طاهر المخلص". (ت ٣٧٧ ه وله ست وسبعون سنة).

٥٢- ابن بكير: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي الصغير، من تأليفه: "فضائل النسمة بأحمد ومحمد". (ولد ٣٦٩-٣٨٨ ه).

٥٣- ابن بلبان: أبو القاسم علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الحنفي المقدسي، من مؤلفاته: "الإحسان في تقرب صحيح ابن حبان"، و"خفة الصدق في فضائل أبي بكر الصديق"، و"تنبيه الخاطر على زلة القاري والذكر"، وخصوص الإمام ابن دقيق العيد. (ولد ٢٦٤-١١٨٤ ه كذا في ذيل تقيد ابن نقطة للغافي. وفي الرسالة المستطورة وكشف الظنون: توفي سنة ٧٣٩ ه).

٥٤- ابن البهاء: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي الحنفي، من مؤلفاته: "الرسالة المغنية في السكوت وزوم البيوت"، و"المشيخة". (ولد ٣٩٦-٤٧١ ه).

٥٥- ابن ترتال: أبو الحسن أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن ترتال التيمي البغدادي، له "جزء حلديشي". (المتوفي بمصر سنة ٤٨٨ ه وله إحدى وتسعة سنة).

٥٦- ابن الزركذي: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان الماردبي الحنفي. له: "الجوهر النقي في الرد على البيهقي" وهو حاشية على السنن الكبرى للبيهقي، وله "تخريج أحاديث الهدى". (ولد ٣٦٣-٧٥٠ ه).

٥٧- ابن تغري بردي: أبو المحسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي الأتابكي،
صاحب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة". (ولد 1381-1474هـ).

58- ابن تيمية (الحفيد): أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنابلة، من مؤلفاته: "مجمع الفتاوى"، "الاستثناءات المستقيمة" وغيرها. (ولد 661-1072هـ).


60- ابن التين: عبد الواحد بن التين السفائي، له "شرح صحيح البخاري". لم أقف على تاريخ وفاته. نقل عنه الداودي في شرحه ل صحيح البخاري وهو توفي سنة 240هـ.

61- ابن الجارود: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري، له "المتنقي من السنن المسندة" وهو كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة. (770هـ).

62- ابن جبير: أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي، صاحب الرحلة. (ولد 745-1416هـ).

63- ابن جريج: أبو الوليد أو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي مولاه الملك الفقيه، صاحب التصانيف، وأول من جمع الحديث بمكة. (ولد 98-150هـ).

1) استدرأك: ابن أبي التين كان حياً في أوائل القرن السابع الهجري لأنه سمع منه عبد الصمد بن عبدالوهاب (ولد 114-180هـ)، ذكر ذلك القنوني، انظر (أبجد العلم) ص: 162، ط 1، "كما تحقيق" 1423هـ/2002م، دار ابن حزم.
65-ابن جزري: الحافظ القرئ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الشافعي. ألف "النشر في القرائات العشر"، و"الأربعين" و"تفاريخ الحديث". (ولد 751 - ت 638 هـ).

66-ابن جزري: أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن جزري الكلي الغرناطي الأندلسي، من تصنفه: "وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم"، و"الأثار السنية في الألفاظ السنة من الأحاديث النبوية"، و"كتاب الدعاوت والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار". (ولد 693- توفي شهيداً سنة 741 هـ).

67-ابن الجعد: أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهر البغدادي، صاحب "المستدرك"، و"الأجزاء الجعجحيات". (ولد 421 - ت 226 هـ).

68-ابن جماة: القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي ثم المصري الشافعي، من مؤلفاته: "المنهل الردي في مختصر علوم الحديث النبوي"، و"الإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل". (ولد 675 - ت 533 هـ).

69-ابن جماة: أبو عمر عز الدين عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني، له: "تفريع أحاديث الشرح الكبير للرافعي"، و"المناسك الكبرى"، و"المناسك الصغرى". (ولد 494- ت 771 هـ).

70-ابن جماة: أبو عبد الله القاضي عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن بدر
الدين بن جماعة الحموي الشافعي الكمني، وهو سبب البدر، صاحب "المنهج السوي في شرح المنهل الرؤى"، وتخرج أحاديث الشرح الكبير للرافعي.

71 - ابن جمع الصيداوي: أبو الحسن محمد بن أحمد بن جمع الغناي، له "معجم الشيوخ" و"المستند". (ولد 3002 هـ).

72 - ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي، ابن علي بن عبد الله القرشي البكري الصديقي البغدادي الجنبلي الواعظ، صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم، وعرف جدهما بجوزي لجованه كانت في دراهم لم يكن بواسط سواها، ومن مصنفاته: "الوضوعات الكبرى"، و"العلل المتناهية"، و"الضفءاء"، و"الفيص فهم الأثر"، و"المنتظم في التاريخ"، و"زد المسر في التفسير"، و"جامع المسانيد"، و"المغني في علوم القرآن"، و"ذكر الأريب في اللغة"، و"الوجه والنظام"، و"مشكل الصحاح"، و"الضعفاء والمروتين"، وغيرها. (ولد سنة 510 هـ).

73 - ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، من مؤلفاته: "الأنواع والمقاسيم المعرف بالصحيح"، و"الكتاب"، و"كتاب المجروحين"، وغيرها. (ولد سنة بضع وسبعين ومائتين 534 هـ).

74 - ابن حجر: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناي العقلاني ثم المصري الشافعي. صاحب المؤلفات الكبيرة، منها: "فتح البإري شرح صحيح البخاري"، و"النبة الفكر"، وتنفيذ التعلق، وتذيب التذيب، وتقريب التذيب، وسنام الميزان، والإصابة في تميز الصحابة، ونكت ابن الصلاح، وأسباب التزول، وتعجيل المنفعة برجال

181
الأربعة، والمدرج، والمقايد في المضطرب، والأمالي المطلقة، وخرج أحاديث
الرافعي، والهداية، والكشاف، والفردوسي، وعمل أطراف الكتب العشرة والمسند
الحنبلي وزوائد المسانيد الثانية، وأشياء كثيرة جدا تزيد على المائة. (ولد 773ـ
هـ - ت 882هـ).

75- ابن الحذاء: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد بن محمد التميمي القروطي
المالكي، له "التعريف برجال الموطأ"، و"كتاب الإنباء عن أشياء الله"
و"كتاب الرؤيا"، و"كتاب سير الخطباء" مجلدين. (ت 1041، أو 1164هـ).

76- ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهري. من
مؤلفاته: "المحل بالآثار"، و"الإحكام في أصول الأحكام"، و"الممل
والنحل"، وغيرها. (ولد 383ـ - ت 409هـ).

77- ابن الخطاب: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشروطلي الرازي
الإسكندري، له "الشيخة"، و"السديسات" من تحرير أبي طاهر السُلَفِي.
(ولد 434ـ - ت 555هـ).

78- ابن حفص العطار: أبو عبد الله محمد بن خلدون بن حفص الدوروي، له "جزء
الحديث". (ولد 232ـ - ت 331هـ).

79- ابن حمدان: أبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن خدادان الحراساني، أحد الرحلين
المصنفين، له "مسند بهز بن حكيم"، و"طرق حديث الطبر". (ت 441هـ).

80- ابن حمزة الحسيني: إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الحنفي الديشقي، صاحب
"البيان والتعرف في أسباب ورود الحديث الشريف". (ولد 544ـ - ت
1120هـ).

- 182 -
ابن حمرسة الحسيني: أبو المحاسن الحسيني

28- ابن حمزة أو حمزة: أبو الحسن علي بن حمزة النيسابوري، صاحب التصانيف، وله "المست" في أعرافا جزء، "الآداب" في مائتين وثنيين جزءاً، و"التفسير" في عشر مجلدات. (ولد 588- ت 383هـ).

33- ابن الخاضبة: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور البغدادي الدقيق، له "الأفامى". (ولد سنة نيف وثلاثين وأربعين- ت 489هـ).

44- ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء، منها "المحقح"، و"التوضيح". (ولد 223- ت 421هـ).


66- ابن خطيب جامع الدهشت: الفاضل نور الدين أبو الثناء محمود بن أحمد بن محمد الهمداني الفيرومي الأصل، الحموي المولد، الشافعي، له "كتاب التقرب في علم الغريب" يتعلق بالموطأ والصحيح، وهو في مجلد. (ولد 540- ت 348هـ).

77- ابن خطيب داريا: محمد بن أحمد بن سليمان الأنصاري الخزرجي، الدمشقي المولد النيسابري الوفاة، له "رونق المحدث" فيم روى عن النبي محمد و"تحصيل الأدوات بتفصيل الوفيات" وهو في بيان من علم محل موته من الصحابة (ولد 582- ت 183هـ).
88- ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي الأشبيلی
الأندلسي المالكي، له "التاريخ"، و"المقدمة". (ت 808 هـ).
89- ابن خلدون: محمد بن إسحاق بن محمد بن خلدون أبو بكر الأزدي الأندلسي
نزيل إشبيلية، له "المتقي في الرجال"، و"المنهم في شيوخ البخاري ومسلم"،
و"كتاب في علوم الحديث"، وغيرها. (ولد 555-471 هـ).
90- ابن خلкан: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر، صاحب
"وفيات الأعيان وأتباع الزمان". (ولد 610-581 هـ).
91- ابن خير: المقرئ الأستاذ أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللخوني
الإشبيلي عالم الأندلس، له "البرامج في أسماء شيوخه ومروياته عنهم".
(ولد 555-471 هـ).
92- ابن داسة: أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة البصري
الثائر، رواي سنن الإمام أبي داود السجستاني عنه. (ت 476 هـ).
93- ابن الدباغ: أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن عمر اللخمي
الأندلسي الأندلسي، من تأليفه: "جزاء لطيف في أسماء الحفاظ" بدأ فيه بالزهري،
وختمه بالسفياني. (ولد 484-446 هـ).
94- ابن دحية: أبو الخطاب عمر بن حسان ابن علي بن محمد بن فرج بن خلف
الأندلسي البلنسي المذكور الأصل السبتي، الملقب بالجميل، له "التنوير في
مولد السراج المنير"، و"نهاية السول في خصائص الرسول"، و"الآيات
البينات"، و"العلم المشهور في فضائل الأيام والشهر"، و"المستوي في أسماء
المصطفى"، و"الصرام الهندسي في الرد على الكندي". (ت 632 هـ عن نيف وثانيين سنة).

95- ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري اللغوي، له "المجتنى". (ت 320 هـ، أو 621 هـ).

96- ابن دقيق العبد: أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع القوسي المصري المالكي. من مؤلفاته: "الأمام"، و"الإمام في الأحكام"، و"عمدة الأحكام"، و"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام"، و"الاقتراح في علوم الحديث"، و"الأربعين التساعية". (ولد سنة 567 هـ - ت 702 هـ).

97- ابن النابعين: أبو زيد وأبو الضياء وجه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر البخاري الزيدية اليمني الشافعي، له "تيسير الوصول إلى جامع الأصول"، و"تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على الألسنة من الحديث"، وبغية المستفيد في أخبار زيد". (المولود بزبيد سنة 866 هـ - ت 944 هـ، أو 955 هـ).

98- ابن دُيزيل (على وزن جبريل): أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن علي الحمداني، يلقب بداية عفان، ويبيته، وسيفته طائر لا يخط على شجرة إلا أكل ورقها، وكذا كان إبراهيم لا يأتي شيخا إلا وبنوزه، له جزء حديثي. (ت 828 هـ).


100- ابن راهوه: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن خلدون الحنفي المروزي،
صاحب "المسناد". (ولد 166 هـ - ت 1238 هـ).


102-ابن رقيق: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن خميس بن رزق - أوله راء - البغدادي نزيل مصر، له "الأفراد المخرجون من أصوله".(ت 391 هـ).

103-ابن رستم: أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني، له "المسناد".(ت 726 هـ).

104-ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن زيد القرطبي، المالكي، له "بداية المجتمد ونهاية المقصود".(ت 570 هـ).

105-ابن رشيد: أبو عبد الله حميد الدين محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي. له "ترجمان الترجم على أبواب البخاري - ولم يكمله"، و "السنن الأيتام والمورد الأعم في المحاكم بين الإمامين في السند المعنين".(ولد 657 هـ - ت 721 هـ).

106-ابن رشيق: علم الدين أبو الحسن محمد بن أبي علي الحسين بن عتيق بن رشيق ابن الكالبي بن علي الربيعي المصري المالكي، له "الصديق".(ولد 515 هـ - ت 688 هـ).

107-ابن الرومية: أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن عبد الله الأندلسي الإثباتي النباتي العشائر ظاهري المذهب، مصنف "الخالق الذي ذيل به على".

- 186 -
الكامل" لأبي عدي، وله "العلم بما زاد على البخاري ومسلم"، وتذكرته في معرفة شيوخه. (ولد 161هـ).  

108- ابن زبيدة: أبو الحسن محمد بن الحسن المخزومي المدني، صاحب "تاريخ المدينة". (ت قبل المائتين).  

109- ابن زير: أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الريعي، له "مولد العلماء ووفياتهم" و"وصايا العلماء عند حضور الموت". (ولد 298-379هـ).  

110- ابن زنجويه: أبو أحمد حُكَّام بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله النسائي الأزدي، صاحب "كتاب الأموات"، و"الرغيب والترهيب". (ت 251هـ).  

111- ابن زنجويه = الس بيان  

112- ابن الساعي: تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله البغدادي خازن كتب المستنصرية، وله "الشمسية" و"مختصر تفسير البغوي"، و"ذيل على كامل ابن الأثير"، و"تاريخ شعراء زمانه"، وغير ذلك. (ت 274هـ).  

113- ابن السبكي: أبو النصر تاج الدين عبد الوهاب بن النقي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي، وهو تلميذ الذهبي. من مؤلفاته: "طبقات الشافعية الكبرى". (ت 771هـ).  

114- ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع البصري، نزل بغداد كاتب الواقدي، صاحب "الطبقات الكبرى". (ولد 168-230هـ).  

115- ابن سعيد المغربي: أبو الحسن نور الدين علي بن موسى بن سعيد المغربي
الأندلسي، صاحب "المغرب في حلي المغرب". (ت 362 هـ).

116- ابن سكرا: القاضي أبو علي الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن سكرة الصوفي الأندلسي السرقسطي، له "العوالى"، و"التعليقة الكبرى" في مسائل الخلاف". (ولد في نحو سنة 454- مات شهيداً في ملحمة قتادة بغر الأندلس سنة 145 هـ).

117- ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي المصري نزيل مصر. له "ال الصحيح المتنقى أو السنن الصاحب المأثوره عن رسول الله ﷺ"، لكنه كتاب مكثوف الأسانيد". (ت 353 هـ).

ابن السمعاني = السمعاني أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد ابن منصور

118- ابن سنجر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني نزيل مصر، له "مسند"، و"تفسير". (ت 358 هـ).

119- ابن سنجد: شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى بن محمد بن سنجد بن تميم اللخمي المصري الأصل الشامي، له ذيل على العربي بعد ذيل الحسيني، وخرج الأربعين المباینة. (729- 792 هـ).

120- ابن السّنّي: أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن أساط الدينوري الشافعي، صاحب الإمام النسائي، من تصنيفه: "عمل اليوم والليلة"، و"القناعة"، وغيرها. (ت 343 هـ).

121- ابن سيّد الناس: أبو الفتح محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس البغدادي الأندلسي المصري الشافعي. له "عيون الأثر في فنون المغازي والشبهاء والسير".
وصف السيرة الكبرى والصغيرة، وشرح الترمذي لم يكمله، فأنه الحافظ أبو الفضل العراقي. (ولد 176 هـ - 243 هـ).

123- ابن شاذان (الاب): أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب ابن مهران البغدادي الباز والد أبي علي بن شاذان البغدادي الباز، له "المسلسلات". (ولد 298 هـ - 383 هـ).

124- ابن شاذان (الاب): أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي الباز الأصيلي، له "مشيخة كبيرة" هي عواليه عن الكبار، و"مشيخة صغرى" عن كل شيخ حديث. (ولد 325 هـ- 350 هـ).

125- ابن شاهين: أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد البغدادي الواضع المعروف بابن شاهين صاحب التصانيف، منها: "ناسخ الحديث ومنسوخه"، و"فئات فاطمة الزهراء"، و"فئات الأعيال"، و"ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه"، و"شرح مذهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن" وغيرها. (ولد 298 هـ - 385 هـ).

126- ابن شبة: أبو زيد عمر بن شبة بن عيدهة النمري البصري، له "أخبار المدينة". (ت 262 هـ).

127- ابن شبيه: أبو علي محمد بن عمر بن شبيه المروزي الشبوي المروزي، حديث بكتاب الجامع الصحيح للبخاري عن محمد بن يوسف بن مظهر الفربري وسيراً عليه في سنة ست عشرة وثلاثمائة، وحدث به في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة. (لم أجد تاريخ وفاته).

128- ابن الشرقي: أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري الخراساني، تلميذ
الإمام مسلم، له "الصحيح". (ت 525 ه).

139- ابن شهاب: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني الإمام. أول من جمع الحديث. (ولد 05-ت 124 ه).

ابن شهبة: ابن قاضي شبهة

131- ابن الصابوني: أبو حامد محمد بن علي بن عمرو بن أحمد بن الصابوني الدمشقي المحمودي، له "دليل على تقييد ابن نقطة". (ولد 410-ت 680 ه).

132- ابن صاعد: أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، صاحب "مسند عبد الله بن أبي أوفي". (ولد 282-ت 318 ه).

133- ابن الصباغ: أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر البغدادي، مصنف كتاب الشامل، وكتاب الكامل. (مولده 400-ت 477 ه).

ابن بصري: أبو المواهب

134- ابن الصلاح: أبو عمرو شيخ الإسلام تقي الدين عثمان بن المفتى صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشرذيري الشافعي، صاحب "كتاب علوم الحديث"، و"صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإقلاع والسقط". (ولد 577-ت 643 ه).

135- ابن الصواب: أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصوابي البغدادي، له "الفوائد الحديثية". (ولد 270-ت 359 ه).

137- ابن الصيقل: أبو القاسم موسى بن سعيد الهاشمي، له "السباعيات".

-190-
(ت 211 هـ وله 87 سنة).

138-ابن الضاي: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن يحيى الرازي، صاحب "فضائل القرآن" (ت 294 هـ).

139-ابن طاهر المقدسي = ابن القيسري.

140-ابن الطحان: أبو القاسم يحيى بن علي الحضري، له "ذيل على تاريخ مصر لابن يونس" (ت 416 هـ).

141-ابن طهان: أبو سعيد إبراهيم بن طهان بن شعبة الخراساني الهروي ثم النيسابوري، له "مشیخة" (ت 168 هـ).

142-ابن طولون: أبو شمس الدين عبد الله محمد بن محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي، له "اللاي المتثنئة في الأحاديث المتواترة"، والأحاديث المئمة المشتتمة على مائة نسبة إلى الصنائع، والأربعين جمع فه من مسموعاته كل حديث منها من أربعين حديثًا مفردة بالتصنيف عن أربعين صحابيًا في أربعين بابًا من العلم، والدرر الغوالي في الأحاديث العوالي" هي مشتملة على عشرة أحاديث، وإرسال الدمعة في بيان ساعة الإجابة يوم الجمعة، و"أصورة الذهب فيما روى في رجب" و"تخليه الشبعان في ما روى في ليلة النصف من شعبان"، و"التقتيق خديح التسبيح"، و"رونق الطرفة في فضل يوم عرفة"، و"الشمخري في علم التاريخ"، و"الغرف العلي بالترجم الحنفية"، و"غذية الأئتمات لتلقين الأمواج"، و"كشف اللثام عن وجه المشهرين بخير الأنام" وغيرهم من الكتب والرسائل. (ولد 880 - ت 953 هـ).

143-ابن الطيب الشركي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن الطيب بن محمد بن

---

191---
محمد بن موسى الشركي الفاسي المالكي نزيل المدينة المنورة اللغوي، له "المسلسلات" أزيد من ثلاثينية مسلسل (ت 1170 هـ).

144- ابن الطليان: أبو القاسم القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي الأندلسي، له "الجواهر المفصلات في الأحاديث المسلسلات" (ولد 575 هـ تقريبا - 1442 هـ).


146- ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد. من مؤلفاته: "النظر الفصيح عن مضايق الأنظار في الجامع الصحيح للبخاري"، و"كشف المغطى عن الألفاظ الواقعة في الموطأ"، و"الحقائق وأنظار في القرآن والسنة"، و"مقاصد الشريعة الإسلامية"، و"تفسير التنوير والتحرير" (ولد 1296 هـ / 1879 م - 1393 هـ / 1973 م).

147- ابن عائش: أبو عبد الله أو أبو أحمد محمد بن عابد القرشي الدمشقي القدري، الكاتب متولي ديوان الخراج بالشام زمن الأموم، له "المغازي"، كتاب "الفتوح والصوائف" (ولد 50-1 هـ - 232 أو 234 هـ).

148- ابن البري: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطي. صاحب "التمهيد شرح الموطأ"، و"الاستذكار"، و"جامع بيان العلم"، و"الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، و"التصنيق على الموطأ"، و"مسائل الرواة"، و"الشواهد في إثبات خبر الواحد"، و"الكنى"، و"المغازي"، و"الأنساب"، وغير ذلك (ولد 627 هـ - 1323 هـ).
149-ابن عبد الدائم: أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي، له "مشيحة". (و. 260 - هـ 778).

150-ابن عبد السلام: العز بن عبد السلام

151-ابن عبد الهادي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي. من مصنفاته: "الصرام المتكسبة"، "المحرر في اختصار الإسلام"، "الكلام على أحاديث مختصر بن الحجاب"، "العلل على ترتيب كتب الفقه"، "التفسير المسمد"، "التفتيش التحقيق"، اختصر فيه التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي وزاد عليه. (و. 475 - هـ).

152-ابن عتاب: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب الجزامي الأندلسي المالكي، له "الموالي"، "شفاء الصدور". (م. 420 - ت. 520).


154-ابن عدي: أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي بن زيد الجرجاني الأسترابادي، له "كتاب الضعفاء". (ت. 522).

155-ابن عراق: علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكتاني الديشمي. له "تنزه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" جمع فيه بعض موضوعات ابن الجوزي والسيوطي، ورتبه على ترتيبه، و"تهذيب الأقوال والأفعال"، وشرح صحيح مسلم. (و. 700 - ت. 963).

156-ابن العراقي: أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين بن
عبد الرحمن الكردي الرازياني ثم المصري الشافعي، له "خفة التحصيل في ذكر روآء المراسيل"، و"المسلم بالأولى". (ولد 672- 1276 هـ).

157- ابن عربي: محي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاقي الطائي الأندلسي المرسي، ثم الملكي، ثم دمشق، الصوفي، له "الأحاديث القدسية بأسانيده". (ت 638 هـ).

158- ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي المالكي. صاحب "عارة الأحوذي شرح سنن الترمذي"، و"أحكام القرآن"، و"العواصم من القواسم" في تحقيقات موقف الصحابة بعد وفاة النبي، وغيرها. (ولد 684- 1288 هـ.

159- ابن عرفة: أبو علي بن الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي البغدادي المdür. له "جزء حديثي" (الأحاديث العوالي منه)، (ولد 150- 752 هـ).

160- ابن العز الحنفي: صدر الدين علي بن محمد بن العز الأذري الديشمي الحنفي، له "شرح العقيدة الطحاوية". (ت 742 هـ).

161- ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الديشمي الشافعي، له: "تاريخ دمشق"، و"أربعون حديثاً لأربعين شيخاً من أربعين بلدة"، و"أطراف السن الأربعة"، و"عوالي المالك"، و"غزائب مالك"، و"فضل أصحاب الحديث"، و"مناقب الشبان"، و"عوالي الثوري"، ومن وافقة كتبته كنية زوجته"، و"مسند أهل داريا"، و"تاريخ المزة"، وغير ذلك. (ولد 499- 571 هـ).

162- ابن عساكر: بهذا الدين أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله بن
عبد الله بن الحسين، له "الجهاد"، والجامع المستقصي في فضائل المسجد الأقصى. (ت 620 هـ).

164- ابن عقدة: أبو العباس أحمد بن محمد بن معبد الكوفي، له "طريق حديث من كنت مولاه فعلي مولاه". (ولد 249 هـ-ت 332 هـ).

165- ابن عقيل البلخ: أبو عبد الله محمد بن عقيل بن الأزهر بن عقيل البلخى، مصنف "المستوى"، و"التاريخ"، و"الأبواب". (ت 631 هـ).

166- ابن عقيلة: أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أحمد بن سعيد المكي الحنفي، له "الفوائد الجليلة في مسلسلات محمد بن أحمد عقيله". (ت 1150 هـ).

167- ابن عنان: محمد بن علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي المكي، له "دليل الفلاحين شرح رياض الصالحين". (ت 510 هـ).

168- ابن القلمي: شمس الدين محمد بن العلامة الشافعي تلميذ السيوطي، له شرح الجامع الصغير للسيوطي سياح "الكوك المثير". (ت 929 هـ).

169- ابن العيد الحنبلي: أبو الفلاح عبد الحكيم بن أحمد بن محمد بن العيد العكبري الدمشقي، له "شذرات الذهب في أخبار من ذهب". (ولد 1032 هـ-ت 1089 هـ).

170- ابن العيدة: أبو المظفر منصور بن سليم بن منصور بن فتح الهمداني.
الإسكندراني الشافعي، محاسب الثغر، له "المشيخة"، و"دليل على تقيد ابن نقطة"، و"المعجمه"، و"الأربعين البلدانية"، و"تاريخ بلده" في مجلدين، وغير ذلك. (ولد 712-ت 772).

171-ابن عمير الشهيد: أبو الفضل الجارودي محمد بن أبي الحسين بن أحمد بن محمد ابن عمار بن محمد بن حازم بن المعل بن الجارود، من مؤلفاته: "علل الأحاديث في صحيح مسلم بن الحجاج". (ت 731).

172-ابن عمشيق: أبو الطيب أحمد بن علي بن محمد الجعفري الطالبي الكوفي، له "جزء حديث". (من شيوخ الخطيب والبهقي. وخرج إلى الحج سنة 414 ه).

173-ابن الغراني: الحافظ تاج الدين محمد بن ناصر الدين محمد بن محمد الكركي القاهري، أقبل على الحديث بكليته، وعرف العامي والنازل، وقيد الوفيات وغيرها من الفنون، وشرع في شرح على الإمام. (ولد 1576-ت 835).

174-ابن الغطريف: أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السراي بن الغطريف بن الجهم الغطريفي، له "جزء حديث". (ولد سنة بضع وثمانين وثلاثين-ت 777).

175-ابن غنائم: جمال الدين عبد الله بن علي بن محمد بن سليمان بن حمائل. له "الفائق في الكلام الرائق" جمع فيه عشرة آلاف كلمة مسماه ورواه عن النبي ﷺ في الأدب والحكم والوصايا والأمثال والمواعظ على نحو الشهاب، مدرجة عن الأسنان، مرتبة على الحروف في مجلد. (الموثوق شاباً 444 ه).

176-ابن غليلان: أبو طالب محمد بن إبراهيم بن غليلان بن عبد الله بن غليلان بن حكيم البزاز، له "الغليانيات" وهو القدر المسموع له من أبي بكر.
الشافعي. (ولد 840هـ - 1438).

177- ابن فارس: أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس الرازي الفقيه المالكي الإمام، صاحب المصنفات منها: "كتاب الرجحان والراجح". (ت527، أو 1326هـ).

178- ابن فتحون: أبو بكر محمد بن أبي القاسم خلف بن سليمان بن خلف بن محمد ابن فتحون الأندلسي، له "ذيل على الاستبعاد لا بن عبد البر"، و"كتاب أوهام الاستبعاد". (ت517، أو 1519هـ).

179- ابن فرح: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد Lynch الإسباني الشافعي نزيل دمشق، له "منظومة في ألقاب الحديث" تعرف بالقصيدة الغرامية لقوله في أوها: "غرامي صحيح" إلخ. (ت244-269هـ).

180- ابن فرحون: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون الياعري المدني المالكي، له"الديباج المذهب في معرفة أعيان علامة المذهب". (ت799هـ).

181- ابن فرحون: بدر الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن فرحون الياعري التونسي المدني المالكي، له "الدر المخلص من التقصي والملخص" جمع فيه أحاديث التقصي لا بن عبد البر والملخص للقابسي، وشرحه سهاء "الغطا في شرح مختصر المواط". (ت797هـ).

182- ابن الفرضي: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر القرطبي، صاحب "تاريخ الأندلس" و"المؤلف والمختلف" وغير ذلك. (ولد 521-1125هـ).

183- ابن فطيس: أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس بن أصبع.
القرطيسي، صنف "فضائل الصحابة"، و"أسباب النزول"، و"الناصخ والمسوх"، و"الإخوان"، وغيرها. (ولد 842-4 هـ).

184- ابن فهد: نجم الدين محمد المدعو عمر بن تقي الدين أبي الفضل محمد بن محمد بن فهد الهاشمي العلوي المكي، من تأليفه "إتحاف الوري بأخبار أم القرى"، و"المسلسلات". (ت 88 هـ).

185- ابن قاس: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، صاحب "مشكل الحديث وبيانه". (ت 60 هـ).

186- ابن القاس: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الفقيه الشافعي، له: "فوائد حديث أبي عمر". (ت 323 هـ).

187- ابن قاضي الجبل: قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله المشهور بابن قاضي الجبل. شرح المرتقى في الحديث للشيخ محمد الدين قطعة من أوله وسياحة قطر الغيام في شرح أحاديث الأحكام (ولد 196-7 هـ).

188- ابن قاضي شهبة: أبو بكر أحمد بن محمد بن القاضي شهبة بن عمر الدمشقي الأسدي الشافعي، له "طبقات الشافعية". (ولد 79-7 هـ).

189- ابن قنان: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق البغدادي، صاحب "معجم الصحابة". (ولد 265 هـ-751 هـ).

190- ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينيوري، له "كتاب المعارف"، و"كتاب عيون الأخبار"، و"تأويل مختلف الحديث"، و"غريب الحديث"، وغيرها. (ولد 127-76 هـ).

191- ابن قدامة: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، من تأليفه: "إثبات"
صفة العلو، و"تحريم النظر في كتب الكلام"، و"التوابين"، و"التحابين في الله"، وغيرها. (ولده 451 – 1 مه)

192- ابن قُطُّولُ: أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن بديس ابن القائد الحمزي الوهراني من قرية حمزة من عمل بجابة، له "مطلع الأنوار على صحاح الآثار" في غريب الحديث. (ت 569).


194- ابن القسطلاني: القسطلاني.

195- ابن القطان: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الفاسي الحميري. صاحب "الوهم والإيام على كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشيلي". (ت 628).

196- ابن قطوليغ: أبو العدل زين الدين قاسم بن قطوليغ الحنفي. صاحب التصانيف الكبيرة، منها "الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة على أبي حنيفة"، و"أميال مسائدة أبو حنيفة"، و"عوالي الليث بن سعد"، و"زوائد سنن الدارقطني"، و"أحاديث تفسير أبي الليث السمرقاني"، و"غدمة الأحياء فيها فات من تقارير أحاديث الأحياء"، و"كتاب الثقات مما لم يقع في الكتب السنة"، و"الإيثار في رجال معاني الآثار"، و"نгаз الترميم". (ت 879).

197- ابن قُطُّول: أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب القسمي، له رسالة في علوم الحديث. (ت 481).

198- ابن القيسري: أبو الفضل شمس الدين محمد بن طاهر بن علي المقدسي كان
ظاهر المذهب، ينها: "أطراف الكتب السِّتة" و"أطراف الغرابب والأفراد للدارقطني"، و"إيضاح الإشكال" و"مسالة العلم والتَّول في الحديث"، و"المؤتلف والمختلف" (أي الأنساب المتفقة في الخط المتَّابة في النَّقط)، وكتاب في إباحة النظر إلى المُرود. (ولد 484 - 507 هـ).

199 - ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي الخنابي.

191 - (ولد 617 - 751 هـ).

200 - ابن كثير: أبو الفداء عياذ الدين إسحاق بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي الشافعي. من تصانيفه: "تفسير القرآن العظيم"، و"بداية والنهاية" و"اختصار علوم الحديث" و"جامع المسائد والسنن" و"تخرج أحاديث مختصر ابن الحاجب" وغيرها. (ولد 700 - 727 هـ).

201 - ابن الكويت: محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن محمود.

202 - (ولد 715 - 730 هـ).

204 - (ولد 727 هـ).

199 - ابن كثير: أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي، شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية للعراقي في مجمل ضخم.

204 - (ولد 727 هـ).

200 - (ولد 727 هـ).
الشافعي، له "معجم الصحابة"، و"السنن". (ولدت 398 هـ).

5-200- ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. صاحب "السنن"، و"التفسير". (ولدت 920 هـ - ت 737 هـ).

6-200- ابن ماكولا: أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر البغدادي. صاحب "الإكال في رفع الأريثاب عن المؤتلف والمختلف من الأبواب والآثاب"، و"تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام". (ولدت 422 هـ - ت 547 هـ).

7-200- ابن ماما: أبو حامد أحمد بن محمد بن أович بن ماما الأصبهاني، وله بصر بالحذيث، وتصانيف منها: "ذيل على تاريخ بخارى لغنجر". (ت 436 هـ).

8-200- ابن المبارك: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الخنوزي التميمي. مولاه الروزي، التركي الأم، والخوارزمي الأم، صاحب "الزهد"، و"الجهاد"، وغيرهما من المؤلفات. (ولدت 108 هـ - ت 181 هـ).

9-200- ابن المجد: السيف

10-210- ابن المديني: أبو الخسن علي بن عبد الله بن جعفر بن المدني السعدي البصري. من مؤلفاته: "العلل"، و"نسمية من روي عنه من أولاد العشرة"، و"سؤال محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المدني"، و"الكنى". (ولدت 161 هـ - ت 234 هـ).

11-210- ابن الطيب: أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن وهب التميمي البغدادي المعروف بابن الطيب، راوية مسنده الإمام أحمد والزهد وفضائل الصحابة وغير ذلك عن الطيب. (ت 444 هـ).

213- ابن مروديه: أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني، من مؤلفاته: "التفسير", "الأمالي", "التاريخ", و"المستخرج على البخاري". (ولد 223- ت 310 هـ).

214- ابن مروديه الصغير: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك بن موسى الأصبهاني، له "جزءاً فيه طلب العلم فرضا". (ولد 498 هـ - 998 هـ).


216- ابن مرزوق = الخطيب التلمسي.

217- ابن مسدي: أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف الأزدي المهلبي الأندلسي الغرناطي، له "المسللات", و"المستند الغريب", و"الأربعون المختارة في فضل الحج والزيارة", ومعجم، وفيه تشيع تكلم في عائلة رضي الله عنها. (قتل بمكة غيلة سنة 166 هـ عن نحو سبعين سنة).

218- ابن مطر: أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر المطري النيسابوري. هو الذي انتهى الفوائد على أبي العباس الأصم (ت 320 هـ عن خمس وتسعين سنة).

219- ابن المطرز: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز، صاحب

(202-)
"المُغَرِّف في ترتيب المُغَرِّف". (ولد 883 هـ - 501 هـ).

220 - ابن الطري: أبو جعفر عفيف الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن خليل الخزرجي

العبادي المدني، ألف "تاريخ المدينة". (ولد 876 هـ - 598 هـ).

221 - ابن المنصور الحلي: حسن بن يوسف بن علي بن المطرش الشيعي الإمامي، له:
"إرشاد الأذهران في أحكام الأعيان"، "استقصاء الاختيار في تحرير معاني الأخبار من الحديث"، "إيضاح الاشتباه في أحوال الرواة"، "إيضاح مخالفات السنة لنص الكتاب والسنة"، وتسليك الإفهام في معرفة الأحكام، وتلخيص المرام في معرفة الأحكام، و"خلاصة الأقوال في معرفة الرجال"، و"الدرك والمرجان في الأحاديث الصباح والمسنن"، و"قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام"، و"مصائب الأئمة في الحديث"، و"النهج الوضاح في الأحاديث الصباح". (ولد 488 هـ - 677 هـ).

222 - ابن معين: أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي، له: "التاريخ". (ولد 158 هـ - 733 هـ).

223 - ابن مفرج: القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج
الأموي مواليهم الأندلسي القرطبي، ويكنى أيضاً أبا بكر، ويعرف أيضاً بابن
الفنوري نسبة إلى فنت أربر قرية بقرطبة، وله: فقه الحسن في سبع مجلدات،
وفي الزهري في عدة أجزاء، وجمع مسند قاسم بن أصبغ في مجلدات
(ت 380 هـ عن 66 سنة).

224 - ابن مفلح: برحان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح، من
مؤلفاته: "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد". (ت 884 هـ).

-203-
265- ابن المقرئ: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان بن المقرئ الأصبهاني، من مؤلفاته: "الرخصة في تقبل اليد"، و"جزء نافع". (ولد 855-381).


267- ابن ملاس: أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن قسيم بن ملاس النميري الديشقي، له "جزء". (ت 382).

268- ابن الملقن: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري الشافعي الوادياشي الأندلسي، له "تحفة المحتاج إلى أدلة المهاج"، و"شرح البخاري"، و"شرح العمة"، وألف في المصطلح "كتاب الفنفع". (ولد 674-408).

269- ابن ميم: أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم الأصبهاني المدني، له "جزء في قول النبي ﷺ: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فالأها". (ت 333).

270- ابن منجوهي: أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن منجوهي الأصبهاني أبو بكر، صاحب "رجال صحيح مسلم"، و"كتاب مخرج على الصحيحين"، و"كتاب مخرج على سنن أبي داود وكتاب مخرج على جامع الترمذي". (ولد 447-284).

271- ابن مَنْدُة: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهانيمن تصنفه: "كتاب الإيان"، و"كتاب التوحيد"، و"الرد على الجهمية"، و"كتاب التاريخ"، و"كتاب معرفة الصحابة"، و"كتاب الكني"، و"شرح
مذهب أهل الآثار وحقيقة السنن، و"مسند إبراهيم بن أدهم الزاهد"، وأشياء كثيرة. (مولدته ۱۳۱۰ هـ -۱۳۹۵ هـ).

۲۳۲-ابن منده: أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منده، له "الفوائد الحديثة". (ولدته ۳۸۸ هـ -۴۷۵ هـ).

۲۳۳-ابن منده: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، له "المستخرج من كتب الناس للذكارة والمستırl من أحوال الناس للمعرفة"، و"المسند"، و"جزء في أكل الطين". (ولدته ۱۸۱ هـ -۴۷۰ هـ).

۲۳۴-ابن منده: أبو زكريا يحيى بن الحافظ أبي عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن الحافظ أبي زكريا يحيى بن منده العبدى مولاه الأصبهاني، له "جزء من روى هو وأبوه وجدته"، و"التاريخ". (ولدته ۴۳۴ هـ -۵۱۱ هـ).

۲۳۵-ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النسبوري، من مؤلفاته: "التفسير"، و"الإجماع"، و"الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف". (ولدته ۴۲۴ هـ -۴۰۹ هـ، و۱۳۱۰ هـ، و۱۳۱۶، و۱۳۱۸ هـ).

۲۳۶-ابن منظور: أبو الفضل محمد بن منظور بن مكرم الإفريقي المصري، صاحب "لسان العرب". (ولدته ۶۳۶ هـ -۱۱۱ هـ).

۲۳۷-ابن المثير: زين الدين علي بن محمد بن المثير الإسكندري (أخو العلامة ناصر الدين أحمد بن محمد بن المثير المتوفي ۶۸۳ هـ)، له شرح على البخاري. (لم أجد له ترجمة).

۲۳۸-ابن المثير: ناصر الدين علي بن محمد بن المثير الإسكندري. له شرح على
البخاري كبير في نحو عشر مجلدات، وله حواس على شرح ابن بطال، وله كلام
على التراجم سياح "المتوارى على تراجم البخاري". (لم أجد له ترجمة).

273-ابن منيع: أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي نزيل بغداد، له "المسندة". (ت 444 ه).

274-ابن المهتدي بالله: أبو الحسين محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي بالله محمد بن واثد بالله هارون بن المعتصم الهاشمي العباسي البغدادي، وعرف بابن الغريق، له "الفواق"، و"المشيخة". (ولد 370- ت 465 ه).

271-ابن المواق: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن المواق، له تعقبات على ابن القطان بعنوان "كتاب المآخذ الحقال السامية عن مآخذ الأهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال وما تنصب إليه من تعميم وإكال". (هو تلميذ ابن القطان الوفيق 228 ه، ولم أجد تاريخ وفاة ابن المواق).

272-ابن المواق: عبد الله بن المواق المغربي، له "غنية النقاد في أصول الحديث". (ت 879 ه).

273-ابن ناجية: أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية بن نجية البربري ثم البغدادي، له "المسندة". (ت 530 ه).

274-ابن ناصر: أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلاطي نسبة إلى دار السلام بغداد - الشافعي ثم الحنبلي، له "الأعمال" و"تاريخ علياء بغداد". (ولد 467- ت 550 ه).

275-ابن ناصر الدين: شمس الدين محمد بن ناصر الدين أبي بكر بن عبد الله بن
محمد الدمشقي، وصنف تصنيف حسنة، منها: "الرد الرافر"، و"مولد الصادي بمولد الهادي"، و"شرح الإسلام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد"، وغيرها. (ولد 777 هـ- 542 ق).

246- ابن النجار: محمد بن عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي، اشتملت "مشيئته" على ثلاثة آلاف شيخ، له مسند كبير "القمر المثير في المسند الكبير" ذكر فيه كل صحابي، وماله من الحديث. "تاريخ بغداد" ذيله على الخطيب، و"المؤلف" ذيله على ابن ماكولا، و"المنفق"، و"أسماء المحدثين"، و"الكلال في الرجال"، و"تاريخ المدينة"، و"مناقب الشافعي"، و"الدرة الثمينة في فضائل المدني"، و"نزهة الورى في ذكر أم القرى"، و"روضة الأولياء في مسجد إيلداء"، وغير ذلك. (ولد 578 هـ- 543 ق).

247- نجيب: أبو عمرو إسحاق بن نجيب بن أحمد بن يوسف بن خالد السلمي النيسابوري الصوفي كبير الطائفة، له "جزاء حديثي". (ولد 772 هـ- 565 ق).

248- ابن النديم: أبو الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بابن أبي يعقوب النديم البغدادي، صاحب "الفهرست". (ت 385 ه).

249- نقتة: أبو بكر معين الدين محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع البغدادي الخنابي. صاحب "التفهيد لمعرفة رجال السنن والمسانيد"، و"تكملة الإكال". (ولد 649 هـ- 579 ق).

250- ابن النقوز: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقوز البغدادي البازاز، له "الحياسات". (ولد 813 هـ- 700 ق).

٢٠٧
251- ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الذهلي الحميري البصري
نزييل مصرف، صاحب "السيرة النبوية"، و"أنساب حمير وملوكها".
(ت 782 هـ).

252- ابن البهائم: كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود
الحنفي السيوطي. له "فتح القدر" وهو شرح الهدابة في الفقه الحنفي ملاة
بذكر الأحاديث وترتيبها وبيان حاالتها. (ت 886 هـ).

253- ابن ودعان: أبو نصر محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان
الموصلي، له "الأربعين". (ولد 1400- ت 642 هـ).

254- ابن يونس: أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عبد الأعلى
الصدفي المصري، صاحب تاريخ مصر. (ولد 1281- ت 747 هـ).

255- الأبهري: أبو جعفر أحمد بن محمد بن المرزيان الأبهري، صاحب جزء لوين.
(ت 373 هـ).

256- أبو أحمد الحاكم: محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، من مؤلفاته: "شعر
 أصحاب الحديث". (ولد 875- ت 880 هـ).

257- أبو إسحاق الرازي: إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، له "مسند". (ت 1203 هـ).

258- أبو إسحاق الأنصاري: عبد الله بن محمد بن علي بن أحمد بن علي بن
جعفر بن منصور بن مت الهروي، من مؤلفاته: "الأربعين في دلائل التوحيد",
و"ذم الكلام وأهله". (ولد 366- ت 481 هـ).

259- أبو الإمداد: اللقاني

208-
260- أبو أمية الطرسوسي: محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي، له "مسند عبد الله ابن عمر". (ت 272 ه).

261- أبو بكر الإسفراييني: محمد بن محمد بن رجاء بن السندي النيسابوري، له "مستشار على صحيح مسلم". (ت 286 ه).

262- أبو بكر الشافعي: محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزار، له "الأجزاء الغيلانيات". (ت 345 ه).

263- أبو بكر المرادي: أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم القرشي الأموي القاضي بدمشق، له "مسند". (ت 292 ه عن نحو 94 سنة).

264- أبو بكر النجادي: أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي، من تصنيفه: "الرد على من يقول القرآن شبه". (ولد 253- ت 484 ه).

265- أبو الحجاج التنوخي: يوسف بن محمد بن مقتل الجاهري الشافعي، يعرف بابن الدوانيقي، له "الجغاثة في أسيا الرجال" وهو استدررك على الاستيعاب لابن عبد البر. (ت 548 ه).

266- أبو الحسن الخزاعي: علي بن محمود بن سعود، له "خريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الخروف". (ولد 707- ت 789 ه).

267- أبو الحسن الغساني: محمد بن الفيض بن محمد، له "أخبار وحكايات". (ت 131 ه).

268- أبو الحسن الهذلي: محمد بن عبد الملك، له "تكملة تاريخ الطبري". (ت 521 ه).

209-
269- أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفيزي
الجاني الأندلسي ثم المصري أثير الدين، الغزاني المولد والمنشأ، المصري الدار
والوفاة، الظاهري المذهب، صاحب "البحر المحيط" في التفسير، وله
"التسابيح". (654-ت745هـ).

270- أبو حنيفة: الإمام الأعظم فقيه العراق نعوان بن ثابت بن زوتا الكوفي،
مؤسس المذهب الحنفي، له: "الفقه الأكبر"، وترجم له: "المند". (ولد 80هـ-
ت150هـ).

271- أبو خيشة: زهير بن حرب بن شداد النسائي نزيل بغداد، من مؤلفاته:
"العلم". (743هـ).

272- أبو داود: سليان بن الأشعث السجستاني، صاحب "السنن"، و"المراصب".
(ولد 202هـ-ت276هـ).

أبو داود الطيالسي: انتظ "الطياري".

274- أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير بن محمد الأنصاري
المالكي، شيخ الحرم يعرف بابن السياك، أحد رواة صحيح البخاري عن أبي
محمد عبد الله بن أحمد بن حموه السرخسي، له: "الفوائد الحديثية"، و"الصحيح
خريجاً على الصحيحين"، و"دلائل النبوة"، و"الدعاء"، و"شبهات القرآن"،
و"معجم شيوخه"، وغير ذلك. (ولد 356هـ-ت434هـ).

275- أبو الربيع الكلاعي: سليان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري البلنسي
الأندلسي، له: "الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء",
و"كتاب في معرفة الصحابة والتابعين" وغير ذلك. (ولد 565هـ-ت674هـ).
276- أبو زرعة الدمشقي: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري، صاحب "تاريخ دمشق". (ت 1281 ه).

277- أبو زرعة الرازي: عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي، له "مسند"، و"سُئالات البرذعي لأبي زرعة". (ولد 194- ت 242 ه).

278- أبو زكريا العامري: عباد الدين بُحي بن أبي بكر اليمني، له "الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة"، و"لهجة المحافل وعِبة الأمائل في تلخيص السير والمعجزات والشياطين". (ت 893 ه).

279- أبو زكريا العنبري: الإمام المحدث أبو زكريا بُحي بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء السلمي مولاهم العنبري النيسابوري المعدل، من شيوخ الحاكم. (ت 443 ه عن 76 سنة).

280- أبو زيد العراقي: أبو زيد عبد الرحمن بن أبي العلاء إدريس بن محمد العراقي الحسيني الشامي، اختصر لسان الميزان لابن حجر. (ت 1234 ه).

281- أبو سعيد الأصبهاني: عبد الرحمن بن الحسن النيسابوري، له "مسند". (ت 973 ه).

282- أبو سعيد النقاش: محمد بن علي بن عمرو الأصبهاني الحنبلي، له "فوائد العراقيين". (ت 414 ه).

283- أبو شامة: شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الدمشقي، له "معاصر تاريخ دمشق"، و"كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية"، و"المحقق من علم الأصول فيها يتعلق بأفعال
الرسول"، و"الباعث على إنكار البعد والحوادث". (ولد 59- 5هـ).

284- أبو الشيخ: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبيب الأصبهاني. صاحب "الأمثال"،"العظمة"، و"طبقات المحدثين بأصبان والواردين عليها"، وغيرها من المؤلفات. (ولد 294هـ- 369هـ).

285- أبو عاصم النبيل: الضحاك بن خلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني مولاه البصري، له جزء حديثي. (ولد 121- 122هـ).

286- أبو العباس الخطيب: القاضي أحمد بن أحمد، له "وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام". (ت 810هـ).

287- أبو عبد الرحمن السلمي: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى النيسابوري الصوفي الأزدي الأب السلمي الام، من مؤلفاته: "الفتوة"، و"آداب الصحبة"، و"طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتبعات الصوفيات". (ولد 330- 416هـ).

288- أبو عبد الله الأنصاري: محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن النضر النجاري الأوسي البصري قاضيها، له جزء من الأجزاء العالية الشهيرة. (ولد 118- 211هـ).

289- أبو عبد الله المري: محمد بن حسين بن أحمد بن محمد الأنصاري المري - بوزن غني نسبة إلى المرية - له "الجمع بين الصحيحين". (ت 582هـ).

290- أبو عبيد: القاسم بن سلمان البغداديهرفي. له: "غريب الحديث"، و"الأموال"، و"فضائل القرآن"، و"الظهور" وغيرها. (ولد 154- 224هـ).
291- أبو عبيد الهروي: أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي المذهب، صاحب الغريبين (غريب القرآن وغريب الحديث). (ت 400ه).

292- أبو عروبة: الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود بن جماد السلمي الخرازي، من مؤلفاته "الأحاديث"، و"الأمثال والأوائل". (ت 183ه).

293- أبو العلاء العراقي: إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسيني الفاسي، له "مورد أهل السداد والوفا في تكمل متاهل الصفا"، و"الأحاديث الشهاب للقاضي"، وفتح البصري في التعريف بالرجال المخرج لهم في الجامع الكبير"، و"الذدر اللوامع في الكلام على أحاديث جمع الجوامع" لكنه لم يكمل. (ت 1184ه).

294- أبو العلاء الهمداني: الحسن بن أحمد بن أحمد بن محمد بن سهل العطار، من مؤلفاته: "فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف". (ولد 884ه- ت 959ه).

295- أبو علي الأخوازي: الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز المقرئ، نزل دمشق، له كتاب "البيان في شرح عقود أهل الأيان". (ولد 262ه- ت 446ه).

296- أبو علي الزعفراني: الصباح

297- أبو علي الغساني: الحسين بن محمد بن أحمد الجياني، له "تقييم المهم وتميز المشكل". (ولد 428ه - ت 498ه).

298- أبو عمر بن عياد: يوسف بن عبد الله بن سعيد بن أبي زيد الأندلسي المقرئ، له "ذيل صلة ابن بشكوال"، و"الكتافية في مراتب الرواية"، و"المرتضى في شرح المتنبى لابن الجارود"، و"شرح الشهاب". (استشهد يوم العيد سنة 213ه).
299- أبو عمرو الداني: عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم القرطبي، له مؤلفات منها "السنن الواردة في الفتنة وعوائدها والساعة وأشرافها"، والأحرف السبعة للقرآن. (ولد 131-434 هـ).

300- أبو عوانة: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الإسفرايني النيسابوري الأصل، له "المسندة". (ت 131 هـ).

301- أبو عقدة: عبد الفتاح بن محمد بن بشير الحلبب، من علماء الحديث البارزين في عصره، كثير التصانيف والتعليقات، فمن تصنيفه "مختصر تاريخ السنة وعلوم الحديث"، ومNature the scholars' questions about the text. In teaching what has been taught and what has not been taught, "الإسناد من الدين"، "صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند الخديوي"، و"ترجمة سنة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر وآثارهم الفقهية"، و"قيمة الزمن عند العلماء". ومن تعلقاته الحافلة النافعة لم يشتغل بالحديث على الكتب الأئية: الرفع والتكمل في الجرح والتعديل للإمام عبدالجدي اللتكي، والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للكتبو، وإقامة الحجة على أن الإثبات من التبديد ليس ببداعة للكتبو، ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني للكتبو، ورسالة المسترشدين للإمام الحارث المحاسبي، والتصريح بها توأمة في نزول المسيح لمحمد أنتور الكشميري، والإحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام وتصريفات القاضي والإمام للإمام القرافي، وفتح باب العناية بشرح كتاب النقية في الفقه الحنفي للملا على القاري، وقاعدة في الجرح والتعديل لتابع الدين السبكي، والمنار المفيد في الصحيح والضييف لأبو جيم الجزوزية، والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع 214-
للملأ على القاري، وفقه أهل العراق وحديثهم للأستاذ محمد زاهد الكوثر،
وخلاصة تهذيب الكمال في أخبار الرجال للحافظ الخزرجي، وقواعد في علوم
الحديث لمولانا زكي التهامي، والكلام في الرجال للحافظ السخاوي،
وذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ الذهبي، وقصيدة عنوان
الحكم لأبي الفتح البستي، والموثقة في علم مصطلح الحديث للحافظ الذهبي،
وقف الأثر في صفو علم الأئمة ابن الحنبلي، وبلغة الأدب في مصطلح آثار
الحب للحافظ الزربيدي، وجواب الحافظ المنذي عن أسئتة في الجرح
والتعديل، والبحث على التجارة والصناعة وعمل الإمام أبي بكر الخلل
الحنبلي، وشروط الأئمة الخمسة للحاذري، وشروط الأئمة السبعة للحافظ ابن
طاهر الجاهلي، وكتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشافعي، وثلاث
رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، والانتقاء في
فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للإمام ابن عبد البر، وخطبة الحاجة ليست سنة في
مستهل الكتب والمؤلفات كما قال الشيخ ناصر الألباني. (ولد 1377/1959 م- توفي في الناسع من شوال عام 1417 ه)

20-2- أبو الغنائم النمري: محمد بن علي بن ميمون بن محمد العري الكوفي، له
"شواو قضاء حوائج الإخوان." (ولد 244-1917 ه).

30-2- أبو الفتح الأزدي: محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي، له:
"المخزون في علم الحديث"، و"أسيا من يعرف بكتبه"، و"من واقف اسمه
اسم أبيه". (ت 374 ه).

40-2- أبو الفتح الطائي: أبو الفتح محمد بن أبي جعفر محمد بن علي بن محمد
الطائي الحمذاني، صاحب الأربعين المشهور. (ولد 1475-1956 ه).
11، أبو القاسم القزويني: عبد الله بن حيدر بن أبى القاسم، له "مشيحة"، وقال الأرضي: خرج لنفسه أربعين حديثاً واتهمه بن الصلاح. (ت 582 هـ).

12، أبو القاسم المهرانوي: المهرانوي

13، أبو الليث السمرقندي: نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي، صاحب "كتاب تنبئ العاقلين"، وله "كتاب الفتوى". (ت 375 هـ).

14، أبو المحاسن الحسني: الشريف محمد بن علي بن الحسن بن حمزة بن محمد
الدمشقي، له "الإكزال في ذكر من له رواية في مسند أحمد من الرجال"،
و"الذكارة في رجال العشرة الكتب السعب والموطا والمسند ومسناد الشافعي وأبي
حنيفة"، وله ذيل على العبر، وعلى ذكارة الخلفاء للذهبي، ورتب الأطراف على
الألفاظ، وله تعليق على الميزان، وشرع في شرح سنن النسائي. (ولده 1576-75).

315- أبو المحاسن: يوسف بن موسى الحنفي، له: "معتصر المختصر".

316- أبو محمد: عبد الرحمان بن أبي عبد الله محمد بن عتاب الجزايمي الأندلسي
المالكي، له "العوالي". (ت 520 ه).

317- أبو مسعود الدمشقي: إبراهيم بن محمد بن عبيد، صاحب أطراف
الصحيحين. (ت 400 ه).

318- أبو مسهر: عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الدمشقي، له "نسخة
حديثية". (ولد 140 - 1818 ه).

319- أبو المظهر السماعي: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي الحنفي
ثم الشافعي، له "الانتصار لأصحاب الحديث". (ولد 426 - 489 ه).

320- أبو المظهر السماعي: عبد الكريم بن منصور، له "معجم السيوخ".
(ت 615 ه).

321- أبو معشر الطبري: الأستاذ القرئي عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي القطان
الشافعي، له "جزء ذكر فيه ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الصحابة، ومن تصنيفه
"الجامع الكبير في القراءات" اشتمل على ألف وخمسمائة وخمسين رواية". (ت 478 ه).

322- أبو المواهب: الحسن بن أبي الغنائم هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن

217
أحمد بن صبري الربيعي التغلبي الدمشقي، وصنف "فضائل الصحابة"، و"فضائل بيت المقدس"، و"عوالي ابن عيينة"، و"رباعيات التابعين".
(ولد 537هـ - 586هـ).

323- أبو موسى الدلمني: محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر الأصبهاني، له "خصائص مسناد أحمد"، و"نزهة الحفاظ"، و"معرفة الصحابة"، و"الطولات"، و"تلميذ الغريبين"، و"عوالي التابعين" وغيرها.
(ولد 501هـ - 581هـ).

324- أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الصوفي، من تصنيفه: "حلية الأولياء"، و"معرفة الصحابة"، و"دلائل النيوهر"، و"المستخرج على الصحيحين"، و"تاريخ أصبان"، و"صفة الجنة"، و"الطب النبوي"، وغيرها.
(ولد 333هـ - 430هـ).

325- أبو الوليد الباجي: سهيل بن خلف بن سعيد بن أيوب التاجي القرطي المالكي. صاحب التصنيف، منها: "التعديل والتجريج فيمن روى عنه البخاري في الصحيح".
(ولد 304هـ - 474هـ).

326- أبو يحيى الرازي: عبد الرحمن بن أحمد، له "مسناد".
(ت 291هـ).

327- أبو يعلى الموسلي: أحمد بن علي بن المثنى النجيمي، صاحب "المسناد الكبير" و"المسناد الصغير".
(ولد 370هـ - 510هـ).

328- أبو يوسف: القاضي الإمام، فقيه العراق، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، صاحب الإمام أبي حنيفة، من مؤلفاته: "الآثار"، و"الرد على سير الأوزاعي".
(ت 182هـ).

- 218 -
279-الأبي الوحشاني: أبو عبد الله محمد بن خليفة المالكي، شرح صحيح مسلم سياه "إكمال إكمال المعلم" ذكر فيه أنه ضمته كتب شراحه الأربعة المازري وعياض والقرطيبي والنروي مع زيادات مكملة وتبنيه. (ت 872).

270-الأثر: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي أو الكلبي أو الخراساني، البغدادي الإسكافي، صاحب الإمام أحمد، له "السنن" و"كتاب في العلل". (ت 473).

271-الأخيوري: أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين محمد بن عبد الرحمن بن علي الأشوري المالكي، شرح "الدرر السنة في نظم السيرة النبوية للمعريقي". (ت 676).

272-أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المرزوي ثم البغدادي، الإمام الشهير، صاحب "المستدرك"، و"الزهد"، وغير ذلك. (ولد 161 هـ - ت 274).

273-أحمد بن سلمة: ابن عبد الله أبو الفضل النيسابوري البزار، رفيق مسلم في الرحلة، له "مستخرج كهيئة صحيح مسلم". (ت 286).

274-أحمد بن سنان: أبو جعفر أحمد بن سنان بن أسد بن حبان الواسطي القطان، له مسند خرج على الرجال. (ولد بعد السبعين ومائة - ت 256، أو 258، أو 259).

275-أحمد بن عبدان: ابن محمد بن الفرج أبو بكر الشيرازي محدث الأهوازي، له "المستخرج على الصحيحين". (ولد 932 - ت 388).

276-أحمد بن عصام: أبو يحيى أحمد بن عصام بن عبد المجيد بن كثير بن أبي عمرة
الأنصارى مولاهما الأصبهانى، له "جزء حديثي". (ت270ه).


338- الإدريسي: أبو سعد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن إدريس، محدث، سمرقند، مصنف تاريخها، وتاريخ أسراباز، وألف الأبواب والشيخوخ. (ت400ه).

339- الأزرجي: أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد، صاحب "تاريخ مكة". (ت424ه).

340- الأزري: زين الدين عبد الغني بن محمد بن عمر الشافعي، له "الدرر في حديث سيد البشر" رتب الأحاديث على الحروف بذف الأسانيدين كالجامع الصغير، ولم يرجم فذكر الرواة صريحاً. (وكره عليه في مجالس أخرى في رجب سنة 882ه).

341- إسحاق بن راهويه: نظر "ابن راهويه.

342- أسد السنة: أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن
الحكم القرشي الأموي المصري. له مسند. (ولد بمصر سنة 132- ومات بها 221 ه)

343- الإسراعي: أبو القاسم عبيد بن محمد بن عباس بن محمد القاهري، له: "فضائل الكتاب الجامع لأبي عبيس الترمذي". (ولد بإسراير 122 - ت 192 ه).

344- إسحاق الفاضلي: أبو إسحاق إسحاق بن إسحاق بن عيسى بن جماد بن زيد المالكي البصري ثم البغدادي صاحب قولون، من تصنفه: "السنن"، و"فضل الصلاة على النبي ﷺ"، و"المسند"، وحديث أيوب، وقد صنف "موطا". (ولد 179 - ت 282 ه).

345- الإسحاغي: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن عيسى الشافعي الجرجاني، من مؤلفاته: "اعتقاد أئمة الحديث"، و"المستخرج على صحيح البخاري"، و"المعجم في أسامي شيوخه". (ولد 277 - ت 371 ه).

346- الإسحاغي: أبو بكر محمد بن إسحاق بن مهاران النيسابوري، له "حديث الزهري". (ت 295 ه).

347- الإشبيلي: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن خرطوم، له: "الأحكام الصغرى في الحديث"، و"الأحكام الكبرى في الحديث". (ت 982 ه).

348- الأشعري: أبو الحسن علي بن إسحاق بن أبي بشر، من مؤلفه "الإبانة عن أصول الديانة"، و"مقالات الإسلاميين وخلاف المصلين". (ولد 260 - ت 324 ه).

349- الأشيب: أبو علي الحسن بن موسى البغدادي، له "جزاء حديثي". (ت 209 ه).

351-الأصلي: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأندلسلي المالكي، أحد رواة صحيح البخاري عن أبي زيد المروزي، له كتاب كبير "الدلائل في اختلاف العلماء". (ت926ه).


353-الأثريشي: أبو العباس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيب الديني الأندلسلي، له "النجم من كلام سيد العرب والعجم" رتب على عشرة أبواب، وجعل الباب العاشر مختصاً بأدبيات مأخوذة عن النبي ﷺ. (ت505ه).


355-إليكيا الهراسي: أبو الحسن عاب الدين علي بن محمد بن علي الطبري الشافعي- إليكيا معاينة: كبير الدّرب، والهراسي: الخاتم-، وله: "أحكام القرآن"، و"التعليقات في أصول الفقه"، و"لوائح الدلائل في زوايا المسائل"، و"شفاء المسترشدين في مباحث المجهدين"، وصنف كتاباً في الرد على مفردات الإمام
أحمد فلم ينصف فيه. (ولد 124 - 504 هـ وله 53 سنة وشهران).

356-الأموي: أبو أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن بدر بن العنصور، الكوفي نزل ببغداد، الملقب بالجمل، له "المعاريق". (ت 194 هـ عن ثمانين سنة).

357-أمة الله مريم: بنت عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الحنبلي، لها: "المسلم". (ولدت 191 - 575 هـ).

358-الامير الصنعاني: محمد بن إسحاق، من مؤلفاته: "توضيح الأفكار"، "كلية الأناضور"، "تنقيح الأناضور"، "الطرائف في علم الأثر"، "رفع الأستار لإبطال أمل القائلين بفناء النار"، "سبي الصلام شرح بلغة المرام من أدلّة الأحكام"، و"إرشاد النقاد إلى تسهيل الجهمية"، وغيرها. (ولد سنة 1099 - ت 1182 هـ).

359-الاباري: أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله نزل ببغداد النحوي، وله كتاب هذاء الذاهب في معرفة المذاهب، وكتاب بداية الهدية، وكتاب في أصول الدين، وكتاب الابن اللام يشفي اعتقاد السلف الصالح، وكتاب مثير العقود في تجريد الحدود، وكتاب التنقيح في الخلاف، وكتاب الجمل في علم الجدل، وكتاب ألفاظ تدور بين النظر، وكتاب الإنصاف في الخلاف بين البصريين والكوفيين، وكتاب أسئلة العربية، وكتاب عقود الإعراب، وكتاب مفتاح الحذاء، وكتاب كلام وقد، وكتاب كلام وما، وكتاب ألف، وكتاب ألف واللام، وكتاب في يغفون، وكتاب حياة العربية، وكتاب مع الأدب، وكتاب الوزير في التصريف، وكتاب إعراب القرآن، وكتاب ديوان اللغة، وشرح المقامات، وشرح ديوان المتنبي، وشرح الحمداء، وشرح السبع، وكتاب نزهة الألفاء في طبقات الأدباء، وكتاب تاريخ الآباء، وكتاب في التصفح.
وكتاب في التعبير، وكتب أخرى. (مولدته 1356 - ت 577ه).

360 - الباجي = أبو الوالي الباجي

361 - الباغندي: أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان، صاحب "مسند عمر بن عبدالعزيز". (ت 372ه).

362 - الباقلاوي: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الأشوري المالكي. له: "مناقب الأئمة" و"الانتصار" و"المثل والنخل" و"هداية المسترشدين في الكلام". (ت 373ه).

363 - البازري: أبو منصور محمد بن سعد الخراساني، له "معرفة الصحابة" و"المعجم". (ت 371ه).

364 - الحرائي: عبد الغني بن صفى الدين أحمد بن محمد بن علي البخاري الشافعي، له "فترة العين في ضبط أسباب رجال الصحيحين". (فرغ من تحريره في شهر شوال سنة 177ه). (ت 392ه).

365 - بحشل: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي، له "تاريخ واسط". (ت 392ه).

366 - البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن المغيرة بن برذلبة الجعفي، من تأليفه: "الصحيح" و"الأدب الفرد" و"التاريخ الصغير" و"التاريخ الأوسط" و"التاريخ الكبير" وغيرها. (ولد 194 ه - ت 256ه).

367 - الباهلي: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الحنابل، له "شرح السنة". (ت 338ه).

368 - البرتي: أبو العباس القاضي أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البغدادي.
الخنيقي، صاحب "مسند عبد الرحمن بن عوف". (ولد 1952 - ت 280 هـ).

369- البرنجلي: أبو جعفر محمد بن الحسين بن شيخ، يعرف بأبي شيخ. صاحب التواليف في الرقائق، منها: "الزهد والرقائق"، و"الكرم والجود وسخاء النفس". (ت 238 هـ).

370- الบรنجلي: أبو بكر أحمد بن هارون، من مؤلفاته: "طبقات الأشيواء المفردة من الصحابة والتتابع وصاحب الحديث". (ولد 360 - ت 1301 هـ).

371- البرنجلي: أبو عثمان سعيد بن عمرو الأزدي، له "سؤالات البرنجلي لأبي زربة". (ت 292 هـ).

372- البرنجلي: علم الدين أبو محمد القاسم بن البهاء محمد بن يوسف ابن الحافظ زكي الدين محمد بن يوسف الدمشقي. خرج لنفسه معجماً في سبع مجلدات عن أكثر من ثلاث آلاف شيخ، وله تاريخ ذيل به على أبي شامة. (ولد 265 - ت 739 هـ).

373- البرنجلي: محمد بن السيد عبد الرسول بن قلندر بن عبد السيد بن عبد الرسول الحسيني الشهريزوري ثم المري الشافعي، من تصنيفه: "الإشاعة في أشياء الساعة"، و"ال Ngoạiاء في الجمع بين أحاديث الابتداء"، و"التورجع التصحيح لصلوة التسبيح"، و"رفع اللبس عن ترك مسح الرأس من أحد وضوأة الشمس"، و"السيف الصقيل في أذكار القول الثقيل"، و"السيف المملوسل على القاضي سرول" شرحان على ألفية المصطلح. (ولد 1404 - ت 1130 هـ).

374- البرنجلي: أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، له
"سؤالات البقول والدارقطني"، وصنف وخرج على الصحيحين. (ولد ٥٤٢ ه).

البرهان الأبناسي = الأبناسي

البرهان الننوخي: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الننوخي - نسبة إلى ننوخ، بفتح الناء وضم النون المخففة، اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين، وتحالفوا على التنوخي، وأقاموا هناك فسموا تنوخار والتلوث الإقامة - اللفظ الأصل الدمشقي المشهور المصري، له "العشاريات"، و"المشيقه". (ت ٨٠٠ ه).

البيرار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، له "المسند المعلم". (ولد ٢١٥ - ٢٩٢ ه).

البستني: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن نصر النيسابوري، له "مسند". (بقي إلى ٣٠٣ ه).

البغوي: أبو محمد محيي السنة حسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي، صاحب "معالم التنزيل"، و"شرح السنة"، و"مصابيح السنة". (ت ٥٥١ ه عن ثمانية سنة).

البغوي الكبير: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغدادي، له "معجم الصحابة"، وجمع "الجزاء الجعديات"، وثلاثة وثلاثون حديثاً. (ولد ٢١٤ - ٢٩٧ ه).

البغوي: أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور، له "مسند". (ت ٨٦ ه).
382- البقعي بن مخلد: أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي، من مؤلفاته: "المستند" روي فيه عن أكثر من 1300 صحابي، و"التفسير"، و"ما روي في الخوض والكوثر". (ولد 202 هـ - ت 277 هـ).

383- البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأندلسي، صاحب "معجم ما استعجم من أسياء البلاد والمواضع". (ت 487 هـ).

384- البلاذري: أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي، من تأليفه: "فتح البلدان". (ت 279 هـ).

385- البلاذري الصغير: أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الطوسي، خرج صحيحًا على وضع صحيح مسلم. (ت 379 هـ).

386- البُليَّتيني: سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكشاف الشافعي. له: "شرح صحيح البخاري"، و"شرح الترمذي"، و"ترجمان شعب الإيام"، و"حاسان الاصطلاح وتضمين ابن الصلاح"، وغيرها. (ولد 472 هـ - ت 580 هـ).

387- البُليَّتيني: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن سراج الدين أبي حفص عمر الشافعي، له "الإفهام بما وقع في البخاري من الإهام"، و"مواقع العلم من مواقع النجوم"، و"رسالة الكبائر والصغائر"، والحصائص النبوية". (ت 482 هـ).

388- البَنَانِي: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام البناني - بفتح الباء، وتشديد النون - الفاسي، له شرح على سيرة أبي الربيع الكلاعي في خمس أو ست مجلدات. (ت 1136 هـ).
389-النيروي: محمد يوسف الحسني، من علماء ديوان، وهو من تلاميذ الشيخ الكشميري، له "معارف السنن شرح الترمذي". (ت 1398 ه).

390-البوصيري: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسحاق الكناني ومن تصنيفه: "مصابح الززاجة في زوايد سنن ابن ماجه" على الكتب الخمسة، و"زوايد سنن البيهقي الكبرى على الكتب السبع". وزوايد المسند على الكتب السبع وهي مسند الطالسي ومسند الحميدي والعدني وإبن راويه وإبن جيع وابن أبي شيبة وعبيد بن حميد وإبن أبي أسامة وأبى يعلى. (ولد 762 ه - ت 480 ه).

391-اليوني: أبو عبد الملك مروان بن محمد الأسدي، كان من الأندلس، وانتقل إلى إفريقية، وأقام بيوتا مدينة بساحل إفريقية، فقيه مالكي من كبار أصحاب أبي الحسن الغامسي، له شرح للموطأ مشهور بالغرب. (مات قبل 440 ه).

392-البيطي: أبو يعقوب يوسف بن أبي القريش مولاه، صاحب الإمام الشافعي. (ت 231 ه).

393-بيبي: أم الفضل ببى بنت عبد الصمد بن علي بن محمد بن عبد الرحيم الهروية الحرشية، لها "جزء حديثي". (ولدت 1380 ه - ت 477 ه).

394-الب.zaوي: علي بن عبد الكافي السبكي، من مؤلفاته: "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" و"الإباح في شرح المهاج على منهج الوصول إلى علم الأصول". (ت 755 ه).

395-البيضوي: عمر بن محمد بن فتح الدين الشافعي، له "المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث". (ت 1080 ه).

- 228 -
396-bihi: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسي الخسروجردي صاحب
التصانيف، منها: "السنن الكبرى" و"السنن الصغرى" و"شعب الإيان" و"الأطباء والصفات" و"دلائل النبوة" و"البعث" و"إثبات عذاب القبر" و"الآداب" و"الدعووات" و"فضائل الأوقات" و"المدخل إلى السنن" و"معرفة السنن والآثار" و"الرغبة والترهيب" و"الخلافات" و"الزهد الكبير" و"الاعتقاد" وغير ذلك مما يقارب ألف جزء. (ولد 4384هـ - 585هـ).

397-التنافي: محمد بن إبراهيم بن خليل التنافي المالكي، له شرح على منظومة ابن فرح في ألقاب الحديث. (ت 939هـ).

398-التبريزي: الخليل التبريزي

399-الزمردي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الزمردي الضرير، مصنف "السنن أو الجامع" و"العمر الصغير" و"العمر الكبير" وغيرها. (ولد 920 - ت 729هـ).

400-الزمرسي: محمد حفص بن عبد الله، له: "منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر" (وهو شرح ألفية السيوطية في المصطلح). (ت 1329هـ).

401-الزنازيني: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله الشافعي الحراسي، له: "الأربعين" و"شرح العقائد النسفية". (ولد 712 - ت 779هـ).

402-قاضي الرامي: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي ثم الدمشقي، له: "القواعد الحديثية" و"مسند المقلين من الأمراء والسلاتين". (ولد 836 - ت 414هـ).

229-
404- التنوخي: أبو يعقوب إسحاق بن يهود بن حسان الأنباري، له "المسدdek الكبير". (ت 252 هـ وله ثمان وثمانون سنة).

404- التنوخي: أبو القاسم علي بن المحسن بن علي، البصري ثم البغدادي، له:
"الفوائد العوالي المؤرخة". (ولد 365-ت 447 هـ).

506- التنوخي: محمد أبى القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي الحنفي والتهاني نسبة إلى سبأة ينحون بمديرية مولى نجر في الهند، عالم وباحث هندي، له: "كشف اصطلاحات الفنون"، و"سبق الغايات في نطق الآيات"، وغيرها. (توفي 119 هـ - 1777 م).

606- التنوخي: ظهير أحمد بن لطيف الحنفي العثاني الهندي ثم البكستانى، صاحب "إعلاء السنن"، و"قواعد في علوم الحديث". (ولد سنة 131 هـ/1897 م-ت 1394 هـ/1974 م).


804- ثابت بن حزم: أبو محمد السرقسطي الأندلسي، له "الدليل في شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث" بدأه ابنه قاسم، ومات قبل إكيله، فأتمه أبوه ثابت. (ت 416 هـ).

904- الثعلبي: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، له "تفسير"، و"العرائس" في أخبار الأنبياء. (ت 427 هـ).

1004- الثقفي: الرئيس أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن أحمد بن محمود الأصبهاني، له "الأجزاء التفسيرية"، و"الأربعين"، و"الفوائد العشرة". (ولد 379-ت 489 هـ).

1104- الثوري: أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق، من مؤلفاته: "التفسير"،
و"الفرائض". (ولد ۹۷۹-ت ۱۷۷۹).

۴۱۲- جاد المولى: محمد بن صُغُدَان الشافعي الحاجري، شرح المنظومة البيقونية.
(۹۷۹-ت ۱۷۷۹).

۴۱۳- الجراحی: العجلوني

۴۱۴- الجرجاني: السيد الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي، صاحب "التعريفات"، و"المختصر في علوم الحديث". (ولد ۹۴۹-ت ۱۶۸۸).

۴۱۵- الجخصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، صاحب "أحكام القرآن". (ولد ۹۰۰-ت ۱۰۷۹).

۴۱۶- البتلذي: أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم بن المفضل اليمني الشعيبي، له "فضائل مكة"، و"فضائل المدينة". (ت ۱۰۸۳).

۴۱۷- الجوزجاني: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب السعدي نزيل دمشق و محدثها. كان يتحامل على علي بن أبي طالب. له "كتاب في الضعفاء". (ت ۹۵۹).


۴۱۹- الجوزقاني: أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشمباتي النيسابوري محدث نيسابور، وصاحب "ال الصحيح المخرج على صحيح مسلم"، وله "التفق والفرق"، و"الأربعين". (ت ۱۰۸۸ هـ، و ۱۰۸۲-۱۰۸۳).

۴۲۰- الجوهر: أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الطبري ثم البغدادي، صاحب "المستند". (توفي سنة ۴۹۴، أو ۴۴۷، أو ۴۴۸ هـ).

- ۲۳۱-
421- الجويني: أبو عمران موسى بن العباس بن محمد النيسابوري، له "المسنداً الصحيح على هيئة صحيح مسلم". (ت 323 هـ).

422- الجويني: أبو المعاوي إمام الحرم بن عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، من مؤلفاته: "الاجتهاد من كتاب التلخيص". (ولد 414 - ت 478 هـ).

423- الجياش: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد الغزناوي، له "حيح المهم وتمييز المشكل" ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين وما قصر فيه، في جزئين، و"كتاب أسباء رجال سنن أبي داود". (ولد 472 - ت 498 هـ).

424- حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي، من مؤلفاته: "كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون". (ت 1017 هـ).

425- الحارث بن أبي أسامة: أبو محمد الحارث بن محمد أبي أسامة داهر التميمي بغدادي، له "المسندا". (ولد 186 - ت 282 هـ).

426- الحارث المحاسبي: أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله، من تصنيفاته: "فهم القرآن ومعانيه"، و"المكاسب". (ولد 165 - ت 243 هـ).

427- الحازمي: أبو بكر محمد بن موسى الهندي، صاحب "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار"، وصنف "عجالة المبتدئ في الأسابيع"، و"الفيصل في مشتبه النسبة"، و"المؤلف والاختلاف في أسباب البلدان"، وأعمال أحاديث المذهب وأسندها ولم يتمها. (ولد 548 ت 584 هـ).

428- الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حموه النيسابوري المعروف بابن البيلك أيضاً، صاحب "المستدرك على الصحيحين"، ومعرفة علوم الحديث.

429-
و"التاريخ"، و"المدخل والاكيل"، و"مناقب الشافعي"، وغير ذلك. (ولد 1321هـ)
ت540هـ).

الحاكم = أبو أحمد الحاكم

429- الحبيب: أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله البادية الشافعي، دار "وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من سنة 375هـ", وجمع لنفسه "عوالي سفيان بن عيينة", وغير ذلك. (ولد 329هـ
ت482هـ).


432- الحسني البصري: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار الأنصاري، من مصنفاته: "فضلاء مكة والسكن فيها". (ولد 210هـ - ت111هـ).

433- الحسني بن سفيان: أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر النسمي الخراساني، لل"الأربعين". (ولد 213هـ - ت303هـ).

434- الحسني بن عبد الزوار: بن الحسن الخطيب، دار "تكملة إكال الإكال". كتبه في 15 شعبان سنة 880هـ.

435- الحسني بن عمر: بن حبيب بدر الدين الشافعي الخصيب، دار "المتى من سيرة المصطفى". (ولد 71هـ - ت779هـ).

436- الحسني الروزي: أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب الروزي، دار "البر والصلة". (ت246هـ).
437- الحكيم الترمذي: أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر. صاحب "نواذر الأصول في أحاديث الرسول". (ولد سنة 255 هـ - قيل توفي مقتولاً سنة 296 هـ.
والأخير أنه كان حياً سنة 318 هـ).

438- الحليبي: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي، نور الدين ابن برهان الدين القاهري الشافعي، صاحب السيرة الحلبية المسماة "إنسان العيون في سيرة الأمين الأحمدي". (ولد 975- ت 444 هـ).

439- الحليبي: أبو عبد الله، الحسن بن الحسن بن محمد حليم البتاري الشافعي، لـ "المحتاج في شعب الأبيان". (ولد 382- ت 406 هـ).

440- حماد بن إسحاق: أبو إسحاق حماد بن إسحاق بن إسحاق بن حماد بن زيد البغدادي الأزدي المالكي، له "تراث النبي عليه السلام والسبيل التي وجهها فيها". (ت 267 هـ).

441- حماد بن سلمة: أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار الرعي مولاه البصري البازطي النحوي، أول من جمع الحديث بالبصرة، (توفي بعد عيد النحر 16 ه وقد قارب الثمانين).

442- الحنائي: أبو زكريا يحيى بن عبد الحميد أبي يحيى الكوفي، صاحب المسند. (ت 228 هـ).

443- حمزة الكتاني: أبو القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباسي المصري، له "جزء البطاقة". (ولد 275- ت 537 هـ).

444- الحميدي: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى المالكي، "المسند". (ت 219 هـ).

445- الحميدي: أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد
الأردي الأندلسي الظاهرة، من كبار تلامذة ابن حزم، وصنف "تاريخ الأندلس"، و"الجمع بين الصحيحين". (ولد قبل عشرين وأربعة ت- 488 هـ).

448- الحميري: أبو الحسن علي بن محمد بن هارون الكوفي، له "جزء حديثي". (ولد 231- ت 423 هـ).

447- حنبل بن إسحاق: بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشبياني ابن عم الإمام أحمد وتلمذته، له "كتاب السنة"، و"التاريخ"، و"كتاب الفتن"، و"كتاب المحنية"، و"جزء حديثي". (ت 527 هـ).

448- الحموتي: أبو عبد الله محمد بن درويش الحموتي، له "أصنى المطالب في أحاديث مختلفة المراثب" من جمع ولده العلامة الفاضل أبي زيد عبد الرحمن الحموتي اليرموي والولد الجامع كان حياً في عصر الكتاب.

449- الحميري: أبو جعفر أحمد بن حمدون بن علي بن عبد الله بن سنان الزاهد النيسابوري، له "ال صحيح المستخرج على صحيح مسلم". (ولده في حدود الأربعين وثمانين أو قبل ذلك- ت 131 هـ).

450- الخراطي: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري. من تصنيفه: "فضيلة الشكر الله على نعمته"، و"مكارم الأخلاق" و"مساواة الأخلاق". (ولد 237- ت 327 هـ).

451- الخميني: صفي الدين أحمد بن عبد الله الأنصاري اليمني، صاحب "خلاصة تذهيب تهذيب الكمال". (ولد 900 هـ- جمع الخلاصة سنة 923 هـ، وتوفي بعدها).
452- أحمد بن عاصم خنشيش. مصنف كتاب الاستقامة. يرد فيه على أهل البعد. (توفي في رمضان سنة 53 ه).

453- أحمد بن سليمان خضر بني إبراهيم بن خزيمة البكشي. من تلاميذه: غريب الحديث، وإعلام السنن، ومعالم السنن، وشرح الأسانيد، العزلة، ومعرفة الأئمة والآثار. (ولد 310 هـ - ت 528 هـ).

454- الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي. صاحب تاريخ بغداد، والكافية في علم الرواية، والسابق واللاحق، شرف أصحاب الحديث، الفصل في المدرج، والمتفق والمفترق، تلخيص المشابه، النيل المكمل في المهم، الموضوع، المهات، الرواية عن مالك، تميز متصل الأسائد، البسملة الجهر بها، المقتبس في تميز الملتبس، الرحلة في طلب الحديث، المراسل، مقلوب الأسانيد، أسيا الملسمين، طرق قبض العلم، وافقته كتبه اسم أبيه، وغير ذلك. (ولد 329 هـ - ت 563 هـ).

455- الخبير التربزي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله العمري. له مشكاة المشايخ. (ت 573 هـ).

456- الخليل البغدادي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق البغدادي. له المتنبر الروحي، والملاسي الرجحي، شرح صحيح البخاري، تيسير الرماب في شرح عمدة الأحكام، وإزالة الحاجب عن فروع ابن الحاجب، الاستعراض لما في وقاية من البيان والإعراب، وشرح آخر سياح، وشرح صدق المودة في شرح قصيدة الامراء، المتزج الجليل شرح خصصر خليل، وشرح الأحكام الصغرى. له كتاب: وشرح الشفاء. (مولده 471 هـ - ت 817 هـ).
الخباز: أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدين الأدب
الحنفي، من تصنيفه: "خبراء الرجال في الرجال من الرجال"، و"نسر النبراس
في شرح الشفاء للقاضي عياض"، وغير ذلك (ت 1069).
458- الخليل: أبو بكر أحمد بن محمد بن حارون بن زيد، له "السنة". (ولد 422-
ت 431).
459- الخليل: أبو علي الحسن بن علي بن محمد الهزلي الحلواني، صاحب "السنن".
(ت 422).
460- الخليل: أبو محمد الحسن بن أبي طالب محمد بن الحسن بن علي البغدادي، له
"من فضائل سورة الإخلاص وما لقارتها"، وخرج "المسند على الصحيحين".
(ولد 548- ت 552).
461- الخليل: أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد الشافعي الموصلي ثم المصري,
كان يبيع الجليل لأولاد الملوكي بمصر، صاحب "الأجزاء الخليليات"، و"الفوائد
العشرين"، وراوي السيرة النبوية. (ولد 504- ت 542).
462- خلف: بن محمد بن علي بن حذف أبو محمد الواسطي، له "أطراف
الصحيحين". (توفي سنة 409 هـ كما في الرسالة المستطورة. وقال الذهبي: لم
أظهر خلف بتاريخ وفاة، وقد بقي إلى بعيد الأربعين بسيير).
463- خليفة بن خياط: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصري البصري،
صاحب "التاريخ"، و"طبقات الرواة". (ولد 170- ت 424).
464- الخليل: أبو علي الخليل بن عبد الله بن أحمد القزوني، صاحب "الإرشاد في معرفة
عملاء الحديث". (ولد 336- ت 444).
- 347 -
465- خيس الحوزي: أبو الكرم خيس بن علي بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن سلامويه الواسطي، له "سؤالات السلفي" له. (ولد 442-470 هـ).

466- الحوروزي: أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد بن الحسن الخطيب، من تصنيفه: "جامع مسانيث الإمام الأعظم". (ت 665 هـ).

467- الخوقي: قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الحليل بن سعادة بن جعفر الحنفي الشافعي، قرأ العقليات على فخر الدين الرازي، والجلد على الطاووس، وسمع من المؤيد الطوسي، وكان من أذكياء المتلمعين وأعيان الحكاء والأطباء، ذا دين وتبعد، وله مصنف في النحو، وأخر في الأصول، وآخر في رموز فلسفية. (ولد 567-583 هـ).

468- الخوقي: شهاب الدين القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى الشافعي الدمشقي الحنفي - نسبة إلى خوسي بن لوزج التصغير - "خو" بلد مشهور من أعيان أذربيجان، شرع في شرح موطأ الإمام مالك، فشرح منه خمسة عشر حديثا في مجلد. (ت 693 هـ).

469- خيشم: بن سليمان القرشي الأطرابي، له "حديث". (ولد 250-273 هـ).

470- الحميشي: القاضي قطب الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الدمشقي الشافعي، من مؤلفاته: "الاكتساب في تلخيص كتب الأنساب" خص فيه أنساب السماعي، وضم إليها ما عند ابن الأثير والرشاطي وغيرها، ومن الزيدات، وألفظ المكرم بخصوص النبي المحترم"، و"صعود المرأقي شرح ألفية العراق"، و"البرق اللوم لكشف الحديث الموضوع" وهو الحديث المذكور في الإحياء لصلاة الرغائب، و"تحفة الحبائب بالنهي عن صلاة
الرغائب"، و"المنهل الجاري" جرد فيه من فتح الباري أمثلة مع الأجوبة،
و"الروض النضر في حال الخضر"، و"مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة
والسلام" ذكر فيه خمسة وخمسين موطناً. (ت 894 هـ).

471- داود بن المحبّر: أبو سليمان داود بن المحبّر بن قَحْذَمُ الثقفي البكراوي البصري نزل
بغداد، صاحب كتاب العقل. (206 هـ).

472- الدادر قطني: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، من أهل محلة دار
القطن ببغداد. صاحب المؤلفات الكثيرة، منها: "السنن"، و"العلل الكبير".
(ولد 638 هـ - ت 885 هـ).

473- الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بيرام التميمي
السمرقندي. صاحب "السنن". (ولد 181 هـ - ت 255 هـ).

474- الدارمي: أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد السجستاني، صاحب
"الرد على الجهيمة". (ولد 200 هـ - ت 280 هـ).

475- الداودي: أبو جعفر أحمد بن نصر السديوري، له "التصيحة في شرح البخاري"،
و"النامى في شرح الموطأ". (ت 404 هـ).

476- الدبيسي: أبو عبد الله محمد ابن أبي العلا العبد بن بحى بن علي بن الحجاج
الواصطي الشافعي، وألف "تاريخ واسط"، و"تاريخ بغداد" ذيل به علي ابن
السمعاني. (ولد 558 هـ - ت 637 هـ).

477- كفّعلج: بن أحمد أبي محمد السجزي، له "المتبرق من القلي". (ولد 251 هـ -
ت 351 هـ).

478- الدغولي: أبو العباس محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السرخسي، له "كتاب

239 -
الآداب" و"كتاب فضائل الصحابة"، وأشياء. (ت52ه).

479- الدقاق: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني، له "معجم المشايخ". (ولد بضع وثلاثين وأربعينا - 116ه).

480- الدلبي: شمس الدين محمد بن محمد الدلبي الشافعي، له "شرح صحيح البخاري" كتب قطعة منه، و"شرح منظومة ابن فرح في ألقاب الحديث"، و"الأربعين". (ت95ه).

481- الدمياطي: شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن التوني الشافعي، صنف "معجم الشيخ"، و"كتاب الخيل"، و"صلاة الوسطي". (ولد 613-705ه).

482- الدمياطي: شهاب الدين أبو الحسن أحمد بن أيك بن عبد الله الحسني. له مجامع، وذيل في الوقفات على الحسني، وشرع في تخرج أحاديث الرافي. (ولد 670-749ه).

483- الدهلوسي: الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم، إمام نهضة الحديث في الهند، له: "حجة الله البالغة"، و"إزالة الخفاء"، و"النصاب في بيان أسباب الاختلاف"، و"عقد الجيد في أحكام التجسيد والتقليد"، و"المصنف، والمسوي - شرح الموطا"، و"الموثق، والإرشاد إلى مهات علم الإسناد"، و"شرح تراجع صحيح البخاري"، و"الانتباه في سلاسل أولياء الله". (ولد د 1111ه / م 1762-1762ه).

484- الدهلوسي: عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري المحدث، له "مقدمة في أصول الحديث". (ولد في محرم 958ه - 22/3/1052ه).
485-الدولي: الشاه عبد العزيز بن الشاه ولي الله، له: "بستان المحدثين".
و"العجالة النافعة في مهات علم الحديث"، وغيرهما. (ت 1239 ه).

486-الدولي: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي، له "النموذج العلوم".
و"بستان القلوب". (ت 908 ه).

487-الدوري: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي النخري البغدادي،
صاحب "مسند سعد بن أبي وقاص". (ولد 168-124 ه).

488-الدوري: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح بن منصور
ابن مزاحم العبدي القيسي مولاهم الدورقي، له "مسند". (ولد 166-24 ه).

489-الدوري: أبو عمر الضرير حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان
البغدادي نزيل سامراء، له: "قراءات النبي ﷺ". (ولد بضع وخمسين وثمانية-
ت 246 ه، وقيل: 248 ه).

490-الدوري: أبو الفضل عباس بن محمد بن جاهز الهاشمي مولاهم البغدادي،
صاحب "يحيى بن معين، وكتابه في الرجال عن ابن معين مجلد كبير". (ولد 185-
ت 271 ه).

491-الدولي: أبو جعفر محمد بن الصباح البزار مولى مزينة، مصنف السنن.
(227 ه).

492-الدولي: أبو بشير محمد بن أحمد بن حماد، له "الكنى"، و"الذرية الظاهرة
النبوية". (ولد 224-313 ه).

493-الدياجلي: = العثاني

-241-
494-الدليمي (الأب): أبو منصور شيرويه بن شهردار بن شيرويه فنا خُشرُو الهمداني. صاحب "الفردوس بمأثور الخطاب". (ولد 544-ت900 هـ).

495-الدليمي (الابن): أبو شجاع شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه فنا خُشرُو. صاحب "مسند الفردوس". (ت588 هـ).

496-الدينوري: أبو بكر أحمد بن مروان بن محمد نزيل مصر القاضي المالكي. صاحب "المجالسة وجواهر العلم"، وله "كتاب فضائل مالك". (ت982 هـ. وقيل: 130 هـ. وقيل: بعد 130 هـ).

497-الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياناز التركاني الدمشقي الشافعي. صاحب المؤلفات الكثيرة، منها: "ملخص المستدرك للحاكم"، و"معجم المحدثين"، و"الكاشف"، و"العبر في خبر من غبر"، و"نذكرة الخفاظ"، و"سير أعلام النبلاء"، و"ميزان الاعتدال"، و"المغني في الضعفاء"، وغيرها. (ولد 378هـ-ت487 هـ).

498-الذهلي: أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذو ذيب، إمام أهل الحديث بخاراسان الذهلي مولاه النيسابوري، له "أحاديث الزهري". (مولده سنة بضع وسبعين ومائة - ت585 هـ).

499-الذهلي الأقطاس: أبو الحسن علي بن الحسن صاحب المسند وحدث نيسابور، له "مسند". (كان حياً في 251 هـ).

500-الرافعي: أبو القاسم عبد الكريم بنعلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم ابن الفضل بن الحسن الرافعي الزيزي، له "التدوين في أخبار قروين"، و"الأمالي". (ولد 555-ت623 هـ).

-٢٤٢-
الأثر في صفو علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفي، له: "فهم الأثر في صفو علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفي". (ولد 908- ت 971هـ).

5-1- الرأسخ في العلم: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن، صاحب "المحدث الفاصل بين الراوي والراوي". (ولد 260- ت 326هـ).

2-5-النزيح: أبو الحسن علي بن محمد المالكي، له "فضائل الشام" (فرع من تأليفه 523هـ).

3-5-النزيح: بن عمر الأزدي البصري الفراهيدي، له "المسند". (توفي حوالي سنة 170هـ).

4-5-النزاع: ابن معاوية بن عبارة أبو الحسن العبدي الأندلسي السرقبطي، صاحب "كتاب تجريد الصحاح والسنن"، وهي الصحاح الثلاثة: للبخاري ومسلم والموطأ، والسنن الثلاثة: لأبي داود والترمذي والنسائي. (ت 553هـ).

5-5-النزيح: أبو الفرج عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري المدني الأصبهاني، ولقبه رسته، له "كتاب الإيان". (ت 272هـ).

6-5-النزيح: أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن أحمد اللخمي الأندلسي المرسي، وله "الأنساب"، و"أوهام المؤلف للدقيقني"، وغير ذلك. (ولد 462- استشهد سنة 542هـ).

7-5-النزيح: رشيد الدين أبو الحسن نجي بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج الفرشي المالكي المصري، من تأليفه: "عصر الفوائد المجمعه في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطعة"، و"جزء حديثي فيه ثانية أحاديث". (ولد 584- ت 662هـ).

8-5-النزيح: محمد بن إبراهيم الربيعي الحنفي، له: "تفسير الأثر في صفو علوم الأثر في المصطلح على مذهب السادة الحنفي". (ولد 908- ت 971هـ).
509-الرضي الطبري: رضي الدين إبراهيم بن محمد الطبري المكي، له "النسعات"، "الجنة في المختصر شرح السنة". (ت 726 هـ).

510-الرماذي: أبو بكر أحمد بن منصور بن سبأ بن معاك البغدادي، له "مسند". (ت 265 هـ).

511-الزماني: أبو الحسن علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الواسطي الأشمي، البغدادي النحوي، له "تفسير القرآن" أورد فيه أحاديث. (ولده 962- ت 384 هـ).

512-الزهراوي: أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحنابل، وعمل "الأربعين المتباينة الأسانيد". (ولد 536- ت 612 هـ).

513-الروداني: أبو عبد الله محمد بن سليمان المغربي الروداني، صاحب "صلة الخلف بموصول السلف"، و"جمع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوائد". اشتهر على الصحيحين والموطأ والسنن الأربعة ومسانيد الدارمي وأحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني الثلاثة. (ت 942 هـ).

514-الروياني: أبو بكر محمد بن هارون، صاحب "المسند". (ت 307 هـ).

515-الروياني: أبو المحسن عبد الواحد بن إسحاق بن أحمد بن محمد الطبري الشافعي، له "البحر في المذهب"، و"مناصص الشافعي"، و"حلية المؤمن"، و"كتاب الكافي"، و"العوالي". (ولده في آخر 415- ت 500 هـ).

516-زاهر بن طاهر: ابن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن مızبان أبو القاسم بن الإمام أبي عبد الرحمن النيسابوري الشهامي المستسلمي الشروطي الشهاد، له "السبعات والسداسيات والخليبات"، و"عوالي مخصوص"، و"عوالي ابن عينة"،
و"عوالي ابن خزيمة"، و"عوالي السراج"، و"عوالى عبد الرحمن بن بشر"، و"عوالى عبد الله بن هاشم"، و"تفتي العيدين"، و"المشيخة"، وأمل نحوًا من ألف مجلس.

(ولد 644 - 533 هـ).

517 - الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق صاحب الجمل، له أمالي كثيرة في مجلد ضخم فيها أحاديث بأسانيد. (ت 1329 أو 640 هـ).

518 - الزغوالي: أبو عبد الله محمد بن الحسين بن علي بن يعقوب المروزي، وله "قيد الأواض" أربعة مجلد يتناول التفسير والحديث والفقه واللغة. (ولد 672 - 559 هـ).

519 - الزبيدي: أبو النفيض محمد مرتضى بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق السيد قادري الحسني المصري الحنفي، له "بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب"، و"ينحاح السادة شرح الإحياء للغزالي"، و"التعليقة الجميلة على مسلسلات ابن عقيل"، وغيرها. (ت 120 هـ).

520 - الزبير بن بكار: أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيري، له "المختب من كتب أزواج النبي" و"المؤقتات". (ت 562 هـ).

521 - الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي، صاحب "الجمل"، وله "الأمالي". (ت 534 هـ).

الزعفراني: الصباح

522 - الزرقاني: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان المصري المالكي، له "شرح الموطأ"، و"المحورية على المقاصد الحسنة"، وشرح المواقف، وشرح العاملي، وشرح الزيكية. (ت 1126 هـ).

٢٤٠
544- الزركشي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن يحيى الشافعي التركي الأصل المصري. من مؤلفاته: "الإجابة فيما استدركه السيدة عائشة على الصحابة"، و"إعلام الساجد بأحكام المساجد"، و"معنى لا إله إلا الله"، و"النكت على مقدمة ابن الصلاح"، و"التقنيج" وهو شرح مختصر لصحيح البخاري في مجلد قصد فيه إيضاح غريب وإعراب عامضه وضبط نسب أو اسم يخشى فيه التحريف، و"التذكرة في الأحاديث المشهورة"، و"البحر المحيط في الأصول"، و"البرهان في علوم القرآن"، والتفصيلى إلى سورة مريم. (ت479ه).

555- زكريا الأنصاري: أبو يحيى الفاضل زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي القاهري، من مؤلفاته: "فتح الباقى بشرح ألفية العراقي"، و"فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب"، و"آداب الفاضل"، وغيرها من المؤلفات. (ولد 228- ت92ه).

556- الزمخشري: أبو القاسم كبير المتزلطة محمود بن عمر بن محمد الخطاري، من مؤلفاته: "الفائق في غريب الحديث". (ولد 624– ت538ه).

557- زنجلة: أبو عمرو سهل بن أبي سنبل زنجلة العقدي الرازي الخياط الأشهر، صاحب "السنن". (الموافق في حدول 240ه).

558- الزيلعي: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد بن يحيى الخزاعي. له: "نصب الريد لأحاديث الهدية"، و"تقرير أحاديث الكشاف للزمخشري"، وغيرها من الكتب. (ت70ه).

559- الساجي: أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عبد الرحمن بن أيض بن الدليم بن باسل بن ضبة الضبي البصري، له "كتاب جليل في علل الحديث"، يدل على تبحره في هذا الفن. (ت700ه وقد قارب التسعين).
530 - سبتمبر ابن العمجي أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلي الأصل الشافعي. وله تصنيف منها: "شرح البخاري"، و"شرح الشفاه"، و"الإغتياط لمعرفة من رمي بالاختلاط". (ولد 753هـ-1351هـ).

531 - السبكي: أبو الحسن الفاضل تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى تمام الخزرجي الأنصاري المصري السبكي - نسبة إلى "شباك" قرية بمصر - ثم الدمشقي الشافعي. من تصنيفه: "إبراز الحكم من حديث رفع القلم"، و"الاعتبار بقاء الجنة والنار"، و"الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم"، و"شفاء الأسئلة في زيارة خير الأنام"، و"ضياء المصابيح" وهو شرح مصايب السنة للبغوي. (ولد 838هـ-1436هـ).

532 - السبكي: أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام الأنصاري الشافعي، صاحب "طبقات الشافعية الكبرى". (ولد 727هـ-1327هـ).

533 - السجيري: أبو النصر عبد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الواثلي البكري، له "الإبائن الكبرى في مسألة القرآن"، وهو كتاب طويل دال على إمامته وصبره بالرجال والطرق، وهو راوي الحديث المسلم بالأولوية. (ت 444هـ).

534 - سحنون: أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسن بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله التنوخي، الحمصي الأصل، المغربي القيرواني، المالكي، صاحب "المدونة الكبرى". (ت 420هـ).

535 - السخاوي: أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد الفقهية الفصeringي اللغوي النحوي الشافعي السخاوي - نسبة إلى سحاح من أحمد مصر - نزل دمشق. له "الجواهر المكللة في الأخبار المسملة"، وشرح الشاطبية في ملدین،
والراوية في مجلد، وله كتاب "جمال القراء"، وكتاب "منير الديابجي" في الآداب، ولبلغ في التفسير إلى الكهف، وذلك في أربع مجلدات، وشرح المفصل في أربع مجلدات، وله "النظم والتبت". (ولد 858، أو 559-هـ 142-هـ).

536- السخاوي: أبو الطاهر شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ابن عثمان بن محمد، القاهرة. من مؤلفاته: "فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى"، و"التوضيح الأبحر لتذكرة ابن الملقين في علم الأثر"، و"الفخر التوازي فيمن اتسنب لبني هب من الخدم والمولى". (ولد 831-هـ 143-هـ).

537- الامري: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري، له "مسند كبير على الأبواب"، و"التاريخ". (ولد 216-هـ 133-هـ).

538- السرجي: الوالي بن بكر بن خلدون الحافظ العالم أبو العباس العمري الأندلسي، صاحب "الوجازة في الإجازة". (مات بالدينور في رجب 392-هـ).

539- السروجي: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن أبيك بن عبد الله الحنفي المصري، شرع في جميع التثاقف ولم يكمله، وخرج لنفسه مائة حديث متباينة الإسناد. (ولد 714-هـ 144-هـ).

540- سعيد بن منصور: أبو عثمان سعيد بن منصور ابن شعبة الخراساني، صاحب "السن". (ت 227-هـ).

541- السفاري: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان النابلسي السفاري - نسبة إلى سفارين قرية من أهل نابلس ولد بها - الخليلي مجهولاً. الأثري معتقداً، القادري مشرياً، له "الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات".
و"نتائج الصدر المكرم بشرح ثلاثيات المسند". (ت 1188 ه).

542 - سفيان الثوري = الأثري

543 - سفيان بن عبيدة: أبو محمد سفيان بن عبيدة بن أي عمران الكوفي، له "جزء حديثي". (ولد 107 - ت 199 ه).

544 - السكري: أبو سعيد علي بن موسى النيسابوري، معدود في حفاظ خراسان، انتخب لأبي سعيد الكنجودي "الأجزاء الكنجوديات" وهي خمسة أجزاء. (ت 465 ه).

545 - السلاحي: ابن ناصر

546 - السلفي: أبو طاهر عاد الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، ابن سلفه، الأصبهاني. و وسلمه لقب جده إبراهيم - بكر السن المهملة، وفتح اللام، لفظ أعجمي، معناه ثلاث شفاه لأن إحدى شفتيه كانت مشقوقة، فصارت مثل شفتي من غير الأخرى الأصلية -، من مؤلفاته: "المجالس الخمسة"، و "معجم شيوخ أصبهان"، و "معجم شيوخ بغداد"، و "معجم شيوخ السفر". (ولد حوالي سنة 475 ه - ت 576 ه).

547 - سليم بن أبو: ابن سليم أبو الفتح الرازي الفقيه الشافعي، له "كتاب البسملة"، و "كتاب غسل الرجلين"، و "تفسير كبير شهير"، وغير ذلك. (ولد سنة نيف وستين وثلاثمائة - ت 447 ه).

548 - السكين: أبو سعيد إسحاق بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازي البصري المعتزلي، له "الواقفة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في حق الآخر". (ولد سنة نيف وسبعين وثلاثمائة - ت 445 ه).

249 -
500 - السمرقندي: أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن قاسم بن جعفر الكويخني، له "بحر الأسانيدي في صحاح المسند" خرج فيه مائة ألف حديث في ثمانية جزء، لو ترتب وهذب لم يقع في الإسلام مثله. (ولده 400 هـ).

501 - السمعاني: أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار الثميمي الخراساني المروزي الشافعي، صاحب "الأسانيس"، و"الإملاء والاستمالة"، والذيل على تاريخ الخطيبي، و"تاريخ مرو"، و"أدب الطلبة"، ومعجم الشيوخ"، ومعجم البلدان"، والدعوات"، و"صلاة التسبيح"، والأمالي"، و"فضائل الشام". (ولده 502 هـ).

502 - السمعاني: أبو المظفر عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، ابن السمعاني المروزي الشافعي، له "العوالي من مجموعات الفراوي", والأمالي". (ولده 502-414 هـ).

503 - السمهودي: السيد الشريف جمال الدين عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن علي الحسني الشمهايدي، ومن مؤلفاته: "الغياض على الميزان"، و"دلائل المسترشد على أن الروضة أين في المدينة المنورة هي المسجد". (ت 586 هـ).

504 - السمهودي: السيد الشريف أبو الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن علي الحسني الشمهايدي نسبة إلى سمهم لكونه ولد بها ثم المدن الشافعي، من مؤلفاته: "الوفا بأخباه دار المصطفى"، وجواهر العقدين في (1) نسبه إليه الكاتبي في الرسالة المستوردة: ص 192 إلا أنه لقبه بجلال الدين وهو خطأ إذ لا يوجد ملقب به في المسموعيين. وقد نبهت في كتاب "تقرير الحديث"، ص 78 إلى ابنه الآتي اسمه، وذلك بناءً على ما كتب في النسخة المطبوعة له.

250 -
فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب العلي، و"الوفا بها يجب لحضره المصطفى ﷺ"، و"دفاع التعرض والإنكار لبسط روضة المختار" وهو تلخيص لكتابين: الأول لأبيه: "دلالات المسترشد على أن الروضة أين في المدينة المنورة هي المسجد" والثاني: رد صفي الدين الكازرونی المدني المدنی عليه. (۱۱۹۹هـ).

٥۵۵ - سمعيه: أبو بشر إسحاق بن عبد الله بن مسعود العبدی الأصبهانی، له "الفوائد". (۱۲۶۷هـ).

٥۵۶ - الكتبیلی: الشيخ محمد حسن الهندي، له "تنسيق النظام في ترتيب مسند الإمام". (۱۳۰۰هـ).

٥۵۷ - السندروسي: محمد بن محمد بن محمد الحسینی الطرابلسي السندروسي الحنفي، له "الكشف الإلیه عن شديد الشعف والوضوع والواهي" جمع فيه الأحادیث الشديدة والوضوع والواهي الموضوعة، ورتبها على حروف العجم، وجعل في كل حرف ثلاثة فصول، لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة فصل. (۱۷۷۱هـ).

٥۵۸ - السندی: المولى محمد أكرم بن عبد الرحمن السندي الملکی. صاحب "إیمان النظر بشرح شرح نخبة الفیکر". (؟).

٥۵۹ - السندی: أبو الحسن محمد صادق بن عبد الهادی المدني الحنفي. له: "جهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر"، و"حاشیة على المجتیب للنسائی"، و"حاشیة على سنن ابن ماجه"، و"شرح مسند أحمد". (ولد۱۲۵۸-۱۱۳۸هـ).

٥۶۰ - السندی: أبو عبد الله محمد عابد بن أحمد علي بن محمد مراد بن يعقوب الأنصاري المدني. له "حصر الشارد في أساید محمد عابد"، و"سلاقة الألفاظ في مسالك
الحفاظ"، و"كتاب المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة"، و"شرح تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول" بلغ منه إلى كتاب الحدود - لم يتمه -. و"شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر". (ت 125 ه).

561 - السند: محمد حياة بن إبراهيم المدني الحنفي. له "شرح الأربعين النبوية"، و"شرح الترغيب والترهيب للمتنبي"، و"ختصر الزواج لابن حجر". (ت 113 ه).

562 - سنيد: أبو علي الحسين بن داود المشيسي، له تفسير مسناد. (ت 267 ه).


564 - السهيري: شهاب الدين أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمرو. وقيل: عمرو بن سعد البغدادي البكري الشافعي الصوفي، صاحب "عوارف المعارف"، و"الشيخة". (ولد 53-672 ه).

565 - السهمي: أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن أحمد الجرجاني، له "تاريخ جرجان"، و"سماهله للدارقطني". (ولد 543-437 ه).

566 - السهيلي: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي، من مؤلفاته: "الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام"، و"الفرائض"، و"شرح آيات الوصية". (ولد 581-558 ه).

567 - سيد سابق: أحد علماء الأزهر الذين تخرجوا في كلية الشريعة، وقد اتصل بالإمام الشهيد حسن البنا، وبايعه على العمل للإسلام ونشر دعوته، وجمع
الأمة على كل منته، وتيفيقها في شريعته، وأصبح عضوًا في جماعة (الإخوان المسلمين) منذ كان طالبًا. كان معاصرًا لإخوانه من أبناء الأزهر النابعين الذين انضموا إلى قافلة الإخوان المسلمين من أمثال الشيخ محمد الغزالي، والشيخ عبد العزيز عبد الستار، وغيرهما؛ وإن كانوا هم في كلية أصول الدين، وهو في كلية الشريعة. اشتن للشيخ سيد سابق بالفقه أكثر مما اشتن إخوانه من الدعاء الأزهرى، له "فقه السنة"، (ولد عام 1915 م بدم - وتوفي بها في 26-11-420 هـ/27-2-2000 م).  

568- سيف الدين أبو العباس أحمد بن المجد عفيصى بن الشيخ موفق الدين عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قناعة المقديس صاحب النثباتي، ألف مجازاً كبيراً في الرد على الحافظ محمد بن طاهر المقديس لإباحته للسياح، وكما من كتب ابن طاهر في صفوة أهل التصوف، وعاش 38 سنة فقط. (ولد 6-5-1761 هـ).

569- سيف بن عمر: الضاي الأصلي الكوفي، من تأليفه: "الفتوح" و"الردة" و"الفتنة ووقع الجمل". (ت 220 هـ).

570- السيوطي: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. صاحب المؤلفات الكثيرة، منها "تدريب الراوي"، و"الألقية في علوم الحديث"، و"التمييز على الجامع الصحيح" و"الديباج على صحيح الإمام مسلم بن الحجاج"، و"جمع الجوامع"، و"الجامع الصغير"، و"كشف المغطا في شرح الموسوع"، و"سند الجزائل على موطأ الإمام مالك"، و"إسعاف المجمّن في رجال الموتى"، و"اللمع في أسباب الحديث"، و"آسياء المدّنسين"، و"الدرر المنتشرة في الأحاديث المشهورة"، و"الدر المنتور"، وغيرها. (ولد 849 هـ - 911).
571- الشاعري: أبو حامد أحمد بن محمد بن شارك الهروي الشافعي، له "المستخرج على صحيح مسلم". (ت 505 ه).

572- الشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كلثوم بن سفيح بن معقل، له "مسند كبير". (ت 535 ه).

573- الشطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الفراهيدي الغزاني المالكي، له "المؤلفات" و"الاعتصام". (ت 790 ه / 1388 م).

574- الشافعي: أبو عبد الله الإمام المهذب محمد بن إدريس بن العباسي المتلبي القرشي. من مؤلفاته: "الأم" و"الرسالة" و"أحكام القرآن" وغيرها. (ولد 500 ه - ت 542 ه).

575- الشامخى: أبو علي الحسن بن علي بن محمد بن موسى البصري، له "أحاديث". (ت 443 ه).

576- الشترامسي: أبو الضيف نور الدين علي بن علي الشترامسي - نسبة إلى شبرا كسكري مضاءة إلى ملس بفتح اليمين، وشد اللام المكسورة، مركبة تركيب مزج، قرية بمصر - القاهرة الأزهري الشافعي، "باحشة على المواهب اللبنانية". (ت 1087 ه).

577- الشربختي: إبراهيم بن مربي بن عطية المالكي برهاذ الدين نزيل مصر، صنف "شرح ألفية السيرة والعراقي" و"الفتوحات الوفية في شرح الأربعين النووية". (توفي في عراق بالنيل سنة 1106 ه).

578- شبير أحمد العثاني: الديونيزي، صاحب مؤلفات قيمة باللغة العربية، ومنها "فتح الملهم لشرح صحيح مسلم". لم يكمله. (ت 1319 ه).

254
579-الشريحي: زين الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف السُّبدي
الحنفي، له "التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، و"نزهة
الأحباء". (ت 893 هـ).

580-شعيب بن الحجاج: بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاه الواصل
نزيل البصرة وحدثها. له الغرائب. (ولد 820 - 160 هـ).

581-الشرياني: أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، نسبة إلى محمد ابن
الحنفية الشافعي المصري الأنصاري، من مؤلفاته "العهود المحمدية",
و"البحر المورد في الموائض والعهود"، و"البدر المثير في غريب أحاديث البشير
النذر" جمع فيه نحوًا من ألفين وثلاثمائة حديث مرتبة على حروف المعجم,
انتخبها من جمع الجامع للسيوطي والمقاصد الحسنة للسخاوي، و"الأجوبة
المرضية عن أئمة الفقهاء والتصوفية"، و"تنبيه المغترين في القرن العاشر على ما
خالفوا فيه سلفهم الظاهر" وغيرها. (ت 960 هـ).

582-شمر بن حدوية: هو لقب اسمه عثمان بن حدوية أبو عمر الهروي، له كتاب
في غريب الحديث. (ت 56 هـ).

583-الشمشيّ (الأب): كمال الدين أبو عبد الله محمد بن الحسن بن علي بن يحيى بن
محمد بن خلف الله بن خليفة التميمي الجاري المالكي المغربي الأصل الشمالي -
بضم الشين المعجمة، وتشديد النون، نسبة لمزورة باب قسطنطينيه يقال لها
شمنه - الإسكندري زنيل القاهرة، "نظم نخبة الفكر"، و"شرح نخبة
الفكر"، و"نظم نخب الظرائف في النكت الشارئة للفيروز آبادي".
(ت 821 هـ).

584-الشمشيّ (الابن): نقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن
يشير بن محمد بن خلف الله بن خليفة النميمي الجاري المغربي الأصل الشمالي
بضم الشين المعجمة، وتشديد النون، نسبة لمزرعة باب قسطنطينيه يقال لها
شمنه - الإسكندر الماليكي ثم الختفي، له "العالم الرئية في شرح النخبة".
(ت 587 هـ).

585-الشنتريني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن سليمان بن يربوع الأندلسي
الإشبلي، صنف "الإقليد في معرفة الأسانيد"، و"كتاب معرفة أسانيد
المولأ"، و"البيان عنا في كتاب الكلاهدي من النقصان"، و"رجال مسلم".
(ت 522 هـ عن ثمان وسبعين سنة).

586-الشنتيطي: أبو المواقب شمس الدين محمد حبيب الله بن الشيخ عبد الله بن
أحمد ماياي الجكني المذي الأشعري الماليكي، له "زار المسلم فيما تفق عليه
البخاري ومسلم"، و"دليل السائل إلى موطأ الإمام مالك - منظومة"،
و"هديه المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث". (ولد بشنتيط سنة 1295 هـ-
وتوفي بالقاهرة 8 صفر 1363 هـ/244 م).

587-الشهاب الهكاري: شهاب الدين أبو سعيد أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسين
ابن موسى بن موسك الكردي الأصل، جمع كتاباً في رجال الصحيحين،
وكتاباً في رجال السنن الأربعة. (ت 576 هـ).

588-شهدت: بن أحمد بن الفرج الدينوري، من تصنيفها "العمرة من الفوائد
والآثار الصحاح والغرائب في مشيختها". (ولدت 248 هـ- ت 574 هـ).

589-الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، صاحب "الملل
والنحل". (ولد 479 هـ- ت 548 هـ).

256
590- الشويري: الشمس محمد بن أحمد الشافعي المصري، له "الحاشية على المواهب اللدنية". (ت 661هـ).

591- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الباني. له: "فتح القدير" و"نيل الأوطار" و"إرشاد النحول" وغيرها. (ولد 1172هـ - ت 1255هـ).

592- الشيرازي: أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن موسى الفارسي، صاحب "الألقاب والكني". (ت 411هـ وقيل: 740هـ ورجحه الذهبي).


594- الصاغاني: رضي الله عن الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي القرشي العدوي العمري الصاغاني الأصل، الهندب الليثوري المولد، البغدادي الوفاة المكي المدن، الفقيه الحنفي، صاحب التصانيف، له كتاب جمع البحرين في اللغة آتى عشر مجلدًا، وكتاب العباد الزاخر في اللغة عشرون مجلدًا، والشوارد في اللغة مجلد وكتاب عدة في اللغة، وكتاب في علم الحديث، وكتاب مشارق الأنواع في الجمع بين الصحيحين، وكتاب في الضعفاء، ومؤلف في الفتاوى وأشياء. (ولد بلهور في صفر سنة 577هـ - ت 650هـ).

595- الصلحجي: شمس الدين خاتمة المحدثين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي ابن يوسف الشامي الدمشقي الصلاحي نزيل برقوقي بصحراء مصر القاهرة، له "القواعد المجموعة في بيان الأحاديث الموضوعة" و"سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في البدء والمعاد". (ت 942هـ).

الصاغاني: الصاغاني

597- الصفاري: أبو الحسن أحمد بن عبد بن إسحاق البصري ابن زوجة الكديمي، مؤلف كتاب "السنن على المسند الذي كثير أبو بكر البيهاقي من تخرجيه في تواصيه". (قال الذهبي: سمع منه علي بن أحمد بن عبدان في سنة 341ه وتوفي بعدها بقليل، ولم يذكر صراحة تاريخ وفاته).

598- الصفاري: أبو علي إسحاق بن محمد بن إسحاق بن صالح البغدادي الملح - نسبة إلى الملح والنوادر -، له "جزء حديثي"، وسمع من الحسن بن عبدان في سنة 341ه وتوفي بعدها بقليل.

(ولد 270- ت 343ه).

600- الصفوري: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن عثمان الشافعي، له "نخوة المجاس"، "صلاح الأرواح"، "الطريقة إلى دار الفلاح في المواضع"، "المحاسن المجتمعة في الخلفاء الأربعة". (ت 849ه).

601- الصناعي: محمد بن إبراهيم الوزير بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي الهادي، له "تقيق الأنظار"، "الروض الناسم في الذب عن سنة أبي القاسم"، "العواصم والعواصم". (ت 848ه).

602- الصناعي: الأمير محمد بن إسحاق، صاحب "سبل السلام"، و"توضيح الأفكار شرح تقيق الأنظار"، وغيرها. (ت 1182ه).

603- الصفيري: أبو الصفاء خليل بن أبيك بن عبد الله، صلاح الدين الشافعي، صاحب "الوافي بالوفيات". (ولد 294- ت 767ه).

258-
604- الصوري: أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن رحيم الشامي الساحلي، له: "الفوائد المتقنة والغرائب الحسان عن الشيوخ الكوفيين"، وكان دقيق الخط، كتب صحيح البخاري في سبعة أطاق من الورق البغدادي، وكان بعين واحدة. (ولد 271 هـ - ت 444 هـ).

605- الصيداوي: ابن جميع الصيداوي

606- الصيرفي: أبو إسحاق نفي الدين إبراهيم بن محمد، له "المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نساحور لعبد الغافر". (ولد 582 هـ - ت 641 هـ).

607- الضبعي: أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي نزيل أصبهان، له جزء حديثي. (ت 858 هـ).

608- الضيفي الأندلسي: أبو عبد الله ضبياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد الدمشقي، من مؤلفاته: "الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما"، و"فضائل الأعيال"، و"فضائل بيت المقدس"، و"اختصاص القرآن بعده إلى الرحم الرحيم"، و"الأوهام في المشايخ النبل". (ولد 567 هـ - ت 643 هـ).

609- طاشكيزي زادة: أبو الخير الموالي عصم الدين أحمد بن مصطفى مصلح الدين الرومي. صاحب "مفتاح السعادة ومصالح السياسة" (في موضوعات العلوم)، وله "أربعون جمع فيه ما صدر عنه من المزاح والطبيعة، و"الشقيقين النعيانة في علماء الدولة العثمانية". (ت 968 هـ).

610- الطالقاني: رضي الدين أبو الخير أحمد بن إسحاق بن يوسف بن محمد بن العباس القزويني الشافعي الصوفي، له "الأمالي". (ولد 512 هـ - ت 590 هـ).

259-
611- طاهر الجزائري الدمشقي: له "توجه النظر إلى أصول الأثر". (ولد 1268 هـ/1338 ت).

612- الطائي = أبو الفتح الطائي

613- الطباخ: المؤرخ المحدث محمد راغب الحامي، له "الثقافة الإسلامية"، وإعلام النبلاء وتاريخ حلب الشهباء، و"ترجمة أعلام مدينة حلب". (ولد 1877م/1951 هـ).

الطبري = ابن جرير

614- الطبري = إلكيا الهراسي

615- الطبري: المحب الطبري

616- الطبري: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبو شامي. من تصانيفه: "المعجم الكبير"، و"المعجم الصغير"، و"المعجم الأوسط"، و"مسند أبي هريرة"، و"مسند الشاميين". (ولد 1260 هـ/1360 م).

617- الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المصري الحنفي. وهو ابن أخت الإمام المزني. من تصانيفه: "شرح مباني الأثار"، و"بيان مشكل الأثار"، و"أحكام القرآن"، وغيرها. (ولد 1229 هـ/1330 م).

618- الطوسوي: أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي ثم الطوسوي، له "مسند عبد الله بن عمر"، و"جزء حديثي". (ت 727 هـ).

619- الطوسوي: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق العنبري، له "مسند". (ت 280 هـ).

620- الطوسوي: أبو الحسن محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكتاني مولاه، له "مسند".

621- الطوسوي: أبو الخليل محمد بن سالم بن سالم بن يزيد الكتاني مولاه، له "مسند".

760-
222- الطوسي: أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي، له "جزء القناعة".

(ت 297 هـ أو 798 هـ).

223- الطوسي: أبو عبد الرحمن تيم بن محمد بن معاوية، له "مسند". (توفي بعد 290 هـ).

224- الطوسي: أبو علي الحسن بن علي بن نصر الخراساني الملقب بكردش، له "المستخرج على سنين الرمذي"، وله مصنف في الأحكام. (ت 212 هـ).

225- الطوسي: أبو النصر محمد بن محمد بن يوسف الشافعي، له "مستخرج على صحيح مسلم". (ت 444 هـ).

226- الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصري، صاحب "المسند". (ت 262 هـ).

227- الطبي: شرف الدين الحسين (أو الحسن) بن محمد بن عبد الله. له: "الخلاثة في معرفة الحديث" و"الكشف عن حقائق السنة شرح مشكاة المصابيح". (ت 472 هـ).

228- عبد بن محمد: أبو محمد عبد بن حيدر بن نصر الكبشي، له: "المسند الكبير" و"المسند الصغير" وهو المسمى بالمختب، و"التفسير". (ت 492 هـ).

229- عبد الله بن أحمد بن موسى بن زيد العسكري الأحوازي الجواليقي، له "فوائد". (ت 306 هـ).

230- عبد الله بن محمد: عبد الله بن محمد بن عيسى المروزي الجنوبي الشافعي، له "كتاب المعرفة" و"كتاب الموطأ". (ولد 220- ت 293 هـ).

231- عبد الحق الإشبيلي: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله، من
مؤلفاته: "الجمع بين الصحيحين"، و"الأحكام الكبرى"، و"الأحكام الصغرى"، و"العاقة في ذكر الموت". (ولد 51هـ - 1958).

262- عبد الرزاق الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاه، صاحب: "المصطفى" و"التفسير"، و"الأمالي في آثار الصحابة". (ولد 126- ت 262هـ).

263- عبد السلام القرطوي: أبو يوسف عبد السلام بن محمد القرطوي كبر المعتزلة، له "حدائق ذات بهجة في التفسير". (ت 488هـ).

264- عبد الغافر: أبو الحسن عبد الغافر بن إسحاق بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي النيسابوري، له "تاريخ نيسابور"، و"جمع الغرائب"، و"شرح مسلم". (ولد 451- ت 529هـ).

265- عبد الغني الأزدي: عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشر بن مروان المصرمي، له "الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري"، و"المتلف والمختلف". (ولد 324- ت 909هـ).

266- عبد الغني القدسي: تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجامعي ثم الدمشقي الصالحي الحنفي، له "أحاديث الشعر"، و"الترغيب في الدعاء". وسنف في الحديث كتب منها: "المصباح"، و"النهية المراد"، و"ال커هال"، و"العمدة". (ولد 541- ت 660هـ).

267- عبد القادر القرشي: بحي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي، مؤلف "الجواهر المضية في طبقات الحنفية"، و"العناية في تخريج أحاديث الهدية". (مولده 196هـ - 775هـ).
638 - عبد القاهر البغدادي: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد، من مؤلفاته:
"الفرق بين الفرق وي بيان الفرقة الناجية" (ت 294 ه).

639 - عبد الله بن أبي داود: أبو بكر عبد الله بن سليمان الأشعث السجستاني، له
"المصاحفة" و"مسند عائشة" (ولد 332 - ت 361 ه).

640 - عبد الله بن أحمد: بن محمد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباني البغدادي، له
"السناء"، وزوائد على مسنده أحمد وهو نحو من ربعه في الحجم قيل: إنه مشتمل
على عشرة آلاف حديث، وله زوائد على كتاب الزهد لأبيه. (ولد 213 -
ت 290 ه).

641 - عبد الله بن المبارك = ابن المبارك

642 - عبد الله بن وهب: بن مسلم القرشي، له: "القدر" (ولد 123 - ت 197 ه).

643 - العبسي: أبو محمد عبد الله بن موسى بن أبي المختار باذام الكوفى، وكان شيعياً، له
مسنده (ت 312 ه).

644 - العبشمي: أبو أحمد معاصر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن محمد
ابن الفاخر القرشي الأصبهاني الوعاظ، له "مجمع في عشرة أجزاء حديثه",
وصنف كثيراً في الحديث والتاريخ. (ولد 494 - ت 564 ه).

645 - العندسي: أبو ربيع سليمان بن داود الزهراني البصري، صاحب "الصنف".
(ت 334 ه).

646 - العشائي = شبيب أحمد الدبيثي

647 - العشائي: القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسحاق بن

- 263 -
علي بن محمد بن إسحاق بن الوالي بن عمرو بن محمد بن خالد بن الديباخ
محمد بن عبد الله بن عمرو بن الشهيد عثمان بن عفان الأموي الديباخ
الإسكندراني، صاحب الفوائد، (ولد 484 - ت 572 هـ).

648- المجولوني: إسحاق بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني العجلوني ثم
الدمشقي الشافعي الجراحي، له: "كشف الخفاء ومزيل الإلباب عا اشتهر من
الأحاديث على ألسنة الناس"، وأربعين في الحديث"، و"استشاد
المسترشدين لفهم المبين على شرح الأربعين للنروي"، و"أسني الوسائل بشرح
الأ轶ئ"، و"الفيض الجارى بشرح صحيح البخارى"، و"نصيحة الأخوان
فيها يتعلق برجب وشعبة ورمضان (ولد 108 - ت 112 هـ).

649- العجلوني: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح الكوفي نزيل طرابلس المغرب،
صاحب "معرفة الثقافات". (ولد 182 - ت 271 هـ).

650- العلدي: أنظر ابن أبي عمر

651- العدووي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي المالكي، له حاشية على
الآلفية العراقية. (ت 189 هـ).

652- العراقي: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي
بكر بن إبراهيم، وله: "الآلفية"، و"شرحها"، و"نكت ابن الصلاح",
و"تخريج أحاديث الإحياء"، و"المستخرج على المستدرك للمحاكم" (الأمالي)،
وغيرها من الكتب. (ولد 762- ت 800 هـ).

653- العز بن عبد السلام: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم
السلمي، له "الإمام في بيان أدلة الأحكام" وغيره. (ولد 578 - ت 660 هـ).
654- عز الدين الحسيني: نقيب الأشراف أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني
الخليبي ثم المصري أبو القاسم، له ذيل على ذيل المذري لتفقييد ابن نقطة.
(ولد 136-196 ه).

655- عز الدين القادري: محمد بن أحمد الخليلي القادري الشافعي، له "تسهيل
السبيل إلى كشف الالتباس" غداً دار من الأحاديث بين الناس." (ت 770 ه).

656- العزيزي: علي بن أحمد، صاحب "السراج المنير شرح الجمع الصغير
للسبوطي". (؟).

657- العسكري: أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن إسحاق بن زيد
ابن حكيم اللغوي. له: "الأمثال في الحديث"، و"تصحيحات المحدثين",
وغيرها. (ولد 1382-1963 ه).

658- العسكري: أبو الحسن علي بن سعيد بن عبد الله نزيل الري، له "الأمثال عن
النبي ﷺ" و"السراير". (ت 505، أو 1313 ه).

659- العسكري: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن
مهران، له: "الأمثال"، و"الأوائل". (ت 395 ه).

660- العظيم آبادي: أبو الطيب المحدث محمد شمس الحق الدياني، صاحب
"عون المعبد شرح سنن أبي داود". (ت 1329 ه).

661- العفيف المطري: ابن المطري

662- العقيلي: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حداد الحجازي، له "الضعفاء
الكبير"، و"الجرح والتعديل". (ت 1323 ه).
263 - علي الدين المارديني: ابن التركاني

264 - العلاني: أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي ثم القديسي. له: "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، و"اختصار جامع الأصول لابن الأثير"، و"الوسيم المعلم" ومن روأه عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ، و"الأربعين في أعمال المتقين"، و"المختلطين". (ولد 194 هـ - ت 171 هـ).

265 - علي بن الملكي: السيد العلامة علوي بن عباس بن عبد العزيز بن محمذ المكي الحسني، له "المتلمع الطيف في أحكام الحديث الضعيف"، و"رسالة في أحكام التصوير"، و"إيضاح الأحكام شرح بلوغ المرام"، و"ليل المرام شرح عمدة الأحكام)، و"فتح القريب الجميل على تهذيب الترغيب والترهيب" وغيرها. (ولد 1328 - ت 1391 هـ).

266 - علي بن الملياني: ابن الملياني

267 - علي بن الفضل: ابن علي بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر شرف الدين، أبو الحسن المقدسي ثم الإسكندراني المالكي، له "كتاب الصيام بالأسانيد"، و"الأربعون في طبقات الحفاظ". (ولد 445 هـ - ت 511 هـ).

268 - علي القاري: مالا علي القاري

269 - العيادي: عبد الرحمن بن محمد عياد الدين بن محمد الحنفي، من مؤلفاته: "الروضة البيضاء فيم دفن بداريا". (ولد 974 - ت 105 هـ).

270 - عمرو بن رجاء: أبو ياسر التغليبي الإسترايدي، صاحب المسند. (توفي بباجران سنة 267 هـ).

271 - عمر بن بدر الموصلي: ابن سعيد أبو حفص الكردي الحنفي ضياء الدين، له
كتاب المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم: لم يصح شيء في هذا الباب.

(ت 22 ه).

272- عمر بن شبة: أبو زيد عمر بن شبة بن عبد بن يزيد بن رائفة التميمي البصري نزل بغداد، صاحب "تاريخ المدينة"، وغيره من المصنفات.
(ت 262 ه).

العنبري: أبو زكريا العنبري

273- العيدروسي: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بن عبد الله العيدروس، لـ "تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر". (ولد 987- ت 1037 ه).

274- اليوسف: أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف بن محمود، صاحب "عمدة القاري شرح صحيح البخاري"، ومغني الأخبار في رجال معاني الآثار"، و"نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار شرح معاني الآثار"، و"عقد الجیان في تاريخ أهل الزمان"، وغيرها من التصانيف.
(ت 585 ه).

275- الغافل: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد الجوهری المصري المالکی، له "كتاب مسند الموطا"، و"كتاب مسند ما ليس بالموطا". (ت 385 ه).

276- الغرناطي: أبو الفتح تقي الدين محمد بن محمد بن علي بن همام بن راجي الله ابن سراجا بن داود المصري الشافعي، له "سلاح المؤمن في الدفاع".
(ولد 277- ت 745 ه).

277- الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد، له "إحياء علوم الدين". (ولد 450- ت 505 ه).

- 267-
679- الغسانى: أبو علي الحسين بن محمد الجياني الأندلسي، وصنف "نتيجة المهم ومميز المشكل". (ولد 427 هـ - 498 هـ).

680- الغزي: أبو أحمد محمد بن أحمد بن الحسين بن القاسم بن السري بن الغزية بن الجهم العبدي الجراني البشري الغازى، له "مصنف على البخارى". (ولد سنة بضع وثمانين ومائتين - 377 هـ).

681- الغزالي: أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق المغري، له: "المثير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير"، و"هدى الصغراء"، و"الفول الجلي"، و"تضح الملك العلي بصفحة حديث: أنا مدينة العلم وباها علي". (ت 1380 هـ).

682- الغزالي: عبد العزيز بن محمد بن الصديق المغري المعاصر نزيل طنجة، له: "إتحاف ذوي الفضائل المشهورة"، و"التائيش بشرح منظومة الذهب"، و"الإعادة بطرق حديث: النظر إلى علي عبادة". (كان حياً 1400 هـ).

683- الغزالي: الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الغزالي، له مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث، تزيد عن مائة كتاب ورسالة، أشهرها: الكنز الشمسي في أحاديث النبي الأمين، والفتح المبين لشرح الكنز الشمسي، فتح النبي الماجد بحجة الخبر الواحد، وتمام المنهج في ملخص المになっています للجهة، وبدع التفسير، وجواهر البيان في تناول سورة القرآن. وكانت له مشاركة جيدة في إخراج نفائس كتب الحديث وتحقيقها مثل: "المقاصد الحسنة" للسخاوي، و"بوقع المرام من أدلة الأحكام" لابن حجر، و"مسنن أبي بكر الصديق" لجلال الدين السيوطي، و"الاستخراج لأحكام الخراج" لابن رجب الخناني. (ولد 1378 هـ الموافق 1918 م - ت 19 شعبان 1413 ه الموافق 12 فبراير 1993 م).

684- غنجان: حديث مورد النهر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان بن كمال البخاري، صاحب تاريخ بخارى. (ت 415 هـ).
الفاسى: أبو الطيب الشريف تقي الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المكي، له "ذيل التقييد في رواة السن ومساند"، والأربعون المتباينات، وشفاء الغرام بأخبار بلد الله الحرام، وختصاره "تحفة الكرام"، و"العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين"، وختصره "عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى". (ولد 577-ت832ه).

الفاسى: أبو حامد سيدي العربي بن أبي المحاسن سيدي يوسف بن محمد الفاسي داراً ولقبًا، القصري أصلًا، الفهري نسبًا، له "عقد الدرر في نظم نخبة الفكر" (ت520ه).

الفاسى: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس المكي، صاحب "أخبار مكة في قديم الزمان وحديثه". (ولد 217-ت275ه).

الفنى: جمال الدين محمد طاهر الصليبي الهنجي الفنلى- منسوبي إلى فتن بلدة من بلاد كجرات في الهند - له "ذكارة الموضوعات"، و"مجمع البحار في غريب الحديث"، واللغوي "ضبط فيه أساطير الرجال وأنسابهم"، و"قانون الموضوعات في ذكر الضعفاء والوضاعين". (توفي قيلًا سنة 986ه).

﴿۶۹۰﴾ - فرّاس المغ dịب: أبو يحيى فرّاس بن يحيى الهذلي الخواري الكوفي، له: "المسانيد". (ت129ه).

﴿۶۹۱﴾ - القرآن: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشير راوي الجامع الصحيح عن أبي عبد الله البخاري، سمعه منه بفرير منه: 248، 252، 254، 256، 258، 270ه. (ولد 231-ت322ه.)
192 - الفراهيدي: الربيع بن حبيب

193 - الفريدي: أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستنقض التركي قاضي الدينور، من مؤلفاته: "فضلات القرآن"، "العيلمين"، "النكاف"، و"دلائل النبوة"، وغيرها.
(ولد 207 - ت 300 هـ)

194 - القوسوي: أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان، صاحب "المعرفة والتاريخ".
(ت 777 هـ)

195 - الفلافي: صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر بن موسى من ذريه العلامة الحافظ علي بن عبد العزيز الأندلسي الشاطبي أخوي بن عيسى بن سلام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وله قيل له الفلافي لأن آلهه نزلوا في دارهم واستوطنهما. وفلان - على ما في الباء الجني - يضم اللفاء وتشديد اللام، قبيلة من فلالة بالفوقيه بدل النون أمة من السودان، وأرضه التي نشأ بها تسمى مشوف. قال: وكان الفلافي فاضلاً ديناً صالحاً داراً أسنيد عالياً. وله تصنيف منها: "كتاب إيقاظ هم أولي الأنصار في رد التقليد".
(ت 128 هـ)

196 - الفلكي: أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد بن الحسن الهذاني، له "منهى الكمال في معرفة ألقاب الرجال".
(ت 477 أو 428 هـ)

197 - الفيروزآبادي: أبو طاهر محمد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي. من مؤلفاته: "القاموس المحيط"، و"منح الباري بالسياح الفسيح المجاري" وهو شرح صحيح البخاري، و"تسهي طرقي الوصول إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول"، و"تنوير المقياس في تفسير ابن عباس".
(ت 178 هـ)

198 - القباسي: علاء المغرب أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القرشي، له
تصنيف بديعة منها: "المهد في الفقه"، "أخلاق الدينات"، "المنقذ من شبه التأويل"، "كتاب المنبه للغوث من غوايل الفتن"، "ملخص الورث"، و"كتاب المناكس"، و"عقائد"، وسواء ذلك. (ولد 123-ت 440هـ).

القارئ: ملا القاري

700- قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح - وقيل: واضح - أبو محمد القرطي، صنف سنة على وضع سنن أبي داود وخرج صحيحًا على هيئة صحيح مسلم، وألف كتاب البر والدين، وكتاب مسند مالك، وكتاب المنتهى في الآثار، وكتاب الأسباب. (ت 534) وكان من أبناء التسعين.

701- قاسم بن ثابت بن حزم أبو محمد السركسي الأندلسي، له "الدلائل في شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث". (ت 460هـ).

702- قاسم بن قطليغدا: ابن قطليغدا

703- القاسمي: محمد جمال الدين، له: "قواعد التحديث". (ت 1362هـ).

704- الفقاهي زكريا: انظر زكريا الأنصاري.

705- الفقاهي عبد الجبار: بن أحمد بن عبد الالجبار بن أحمد بن خليل المهداني الأسد أبادي الشافعي المعزلي، له"الأمالي". (ت 445هـ).

706- القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن ياض الحضي السبتي المالكي، من مصنفاته: "الشفاء في سيرة المصطفى"، و"إنكار المعلم"، و"مشارق الأنوار"، والإملاع إلى معرفة أصول الرواية وتفيد السياح"، و"طبقات الملكية"، و"شرح مسلم"، و"المشارق في الغريب"، و"شرح حديث أم زرع"، و"التاريخ"، وغيرها. (ولد 547هـ-ت 544هـ).
710- القاضي الملك صبيحة الله: بن محمد غوث بن محمد ناصر الدين المدراسي الهندي، له "ذيل القول المسند". (ت 852هـ).

711- القاوقجي: أبو المحاسن محمد بن خليل القاوقجي - نسبة إلى عمل القاوقجي كالفاروق، وهو تاج كانت الملوك تلبسه، ثم لبسه العلماء ثم العامة ثم ترك - الحسني العامي المشيشي الطرابلي الشامي، له "اللوؤل المرصوع فيا قيل: لا أصل له أو بأصله الموضوع". (ت 1305هـ).

716- القباني: أبو علي الحسين بن محمد بن زياد النيسابوري، صنف "المسندا" و"الأبواب" و"التاريخ" و"الكني". (ولد سنة بضع عشرة ومائتين 289هـ).

710- قنادة بن دعامة: أبو الخطاب قنادة بن دعامة بن قنادة السدوسي، له "الناخ والمسنح". (ولد 216هـ).

711- القراني: محمد خراسان أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي ثم الهروي، له مصنفات منها "تاريخ السنين" صنفه في وفاته أهل العلم من أيام النبي إلى سنة موتته، و"كتاب نسيم المهج" و"كتاب الأس والسلوة" و"كتاب شهائل العباد". (ولد 3429هـ).

712- القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المالكي، من تأليفه البديعة: "الأحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام وصرف القاضي" و"أنوار البروق في أنواع الفروق". (ت 184هـ).

713- القرطي: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، له شرح على مختصر المازري لصحيح مسلم سماه "المفهوم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم". (ت 656هـ).

714- القرطي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطي، له
التفسير" المعروف بجامع أحكام القرآن، والذكيرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، والإعلام بما في دين التصاريح من الفساد والأمراض وإظهار محاكم الإسلام، وغيرها. (ت 671).

715- القزويني: أبو الدعتام عمر بن عبد الرحمن، له: "خصر شعب الإسلام للبيهقي". (ولد 567 هـ - ت 699).

716- القزويني: أبو الوليد حسان بن محمد بن أحمد بن هارون الفارسي الفارسي، له: "مستخرج على صحيح مسلم". (ت 523).

717- القسطلاني: قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد بن الميمن التوزري الأصل المكي الدار القاهري المنازل الوفاة، القسطلاني - نسبة إلى قسطلانيا بضم القاف، وتخفيف اللام وبعضهم ضبطه فتحها ورشد اللام، من إقليم إفريقيا بالمغرب - له "الإيضاح عن المعجم من العامض والمبهم"، رتبه على الحروف، و"عروة التوقيع في النار والحريق". (ولد 611 - ت 686).

718- القسطلاني: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد الخطيب المصري الشافعي، صاحب "المواهب اللدنية بالتح المحمدي" في السيرة النبوية، و"إرشاد الساري شرح صحيح البخاري"، و"منهاج الدجاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج"، "الإمتاع الأسان والأباصل"، "الفقه الساعي والقاري بختم صحيح البخاري"، و"الفتح الساطع في مختصر الوضوء اللمام"، و"الفتح الطبي شرح حزاز الأنماني"، و"مشارق الأنواع المضرة في شرح الكواكب الدرية"، و"اللائها السنة"، و"لوحات الأنواع"، و"مسائل الخطفو إلى مشاريع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى". (ت 693).
719- القسنطي: أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، له "الوفيات". (ولد 2479 هـ / 1070 م).

720- القشيري: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن الشافعي الأستاذ، صاحب "الرسالة القشيرية". (ت 647 هـ).

721- القصري: أبو محمد عبد الجليل بن موسى الأنصاري الأندلسي من أهل قصر عبد الكريم، اختصر شعب البيهقي. (ولد 510 هـ / 1116 م).

722- القضاعي: أبو عبد الله شهاب الدين محمد بن سلامة بن جعفر قاضي مصر، صاحب "الشهاب" و "مسند الشهاب". (ت 647 هـ).

723- القطب الحليبي: قطب الدين أبو علي عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد الحق بن عبد الصمد بن عبد النور الحليبي، وخرج لنفسه النساعيات والبلدانيات والمنابات، اختصر الإمام فحاره، وشرح سيرة عبد الغني، وشرع في شرح البخاري مطولاً بضعة نصف، وجمع لقصر تاريخاً حافلاً لوة ثم بلغ عشرين مجلداً. (ولد 647 هـ / 1250 م).

724- القطيعي: أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي، راوي مسند أحمد عن ابنه عبد الله، وصاحب "الأجزاء القطيعيات". (ولد 686 هـ / 1288 م).

725- القنوني: أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسين البخاري، تزوج من ملكة بهو بالله "شاجهان بيك" فوصل بها إلى ما وصل إليه من العروج، صاحب مؤلفات كثيرة، منها: "أبدج العلوم" و "بلوغ السول" من أقتضية...
الرسول ﷺ، و"الخطة بذكر الصحاح السنة"، ومسك الختام من شرح بلوغ المرام، و"منهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول"، وغيرها. (ولد 1428 هـ-1407 م).

726- الكازرون: عقوف الدين أبو سعد سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني - بتقديم الزاي المفتولة على الراة نسبة إلى كازرون مدينة بفارس - شرح صحيح البخاري، وشرح النجم من كلام سيد العرب والعجم للأقليلي. (ت 708 هـ).

727- الكاشغي: محمد بن محمد النحوي اللغوي، له غنثصر أسد الغابة. (ت 705 هـ).

728- الكاشغلي: الشيخ الحديث محمد زكريا بن يوسف. صاحب "أوزج الممالك"، و"فضائل أعماج باللغة الأردية"، ومؤلفات أخرى كثيرة بتلك اللغة. (ت 1402 هـ).

729- الكتاني: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان بن إبراهيم ابن عبد العزيز التنميسي الصوفي، له "ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم". (ولد 1389 هـ-ت 1466 هـ).

730- الكتاني: أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس بن الطائع الكتاني الحسني الأدبيسي الفاسي، صاحب "الرسالة المستطرفة ليبيان مشهور كتب السنة المصنفة"، و"نظام المتناثر من الحديث المتواتر". (ت 1454 هـ).

731- الكشي: = انظر الكشي.

732- الكرمانى: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي، له "الكتواب الدراري". (ت 275 هـ).
شرح صحيح البخاري". (ت۶۲۷ ه).

732- الكشميري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الهندي من ولاية كشمير في الهند، أحد كبار فقهاء الحديث، وأساتذ الحديث في الهند، تخرج في جامعة ديبند، وشغل منصب الحديث فيها. وبعد من أبرز علماء عصره في قوة الحفظ وصحة الإطلاع. وآدى دوراً هاماً في القضاء على فتنة القاديانية في شبه القارة الهندية. له مؤلفات عديدة، منها "فيض الباري شرح صحيح البخاري". (ت۱۳۲۵ ه).

734- الكشميهنی: أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي، راوية صحيح البخاري. (توفي يوم عرفة ۳۸۸ ه).

735- الكشمي: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن مازع بن المهاجر أبو مسلم، ويقال الكشمي بجليم البصري، له "سنن". (ت۱۳۲۶ ه).

73۶- الكلازي: أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الحنفي، له "الأربعون"، و"بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار". (ت۱۳۸۱ ه).

73۷- الكلازي: أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري، صاحب "رجال صحيح البخاري"، و"الهداية والإرشاد في معرفة أهل المذهب الامام ''. (ولد ۱۲۲۲ ه- ۴۳۰ م).

73۸- الكلازي: أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري السبُدُوُنَي الحنفي المشهور بعبد الله الاستاذ، ألف مسندًا لأبي حنيفة الإمام. (مولده ۲۵۴ ه- ت۲۰۴ ه).

73۹- الكاملی: أبو النصر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث، له "تفسير
القرآن" و"أخبار" (ت 14 ه).

440- الكحلاوي: أبو المنذر هشام بن محمد بن السايب بن بشر، له: "المنزلة"، و"جمهزة الأنساب" و"الروزي في الأنساب"، و"الفرد في الأنساب"، و"المولك"، و"اباء النبي"، و"الأحاديث النبوية"، و"رفع عيسى عليه السلام"، و"صفات الخلفاء"، وما كانت الجاهلية تفعله ويوافق حكم الإسلام"، و"كتاب الأولاث"، و"كتاب المصلين"، و"كتاب المناكح"، و"كتاب النوافل"، و"كتاب الوفود". (ت 40 ه).

441- الكحلاوي: أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن الأديب، له: "الاجزاء الكبرى" وهي خمسة (من تجريب أبو سعيد علي بن موسى النيسابوري الشهير بالسكري الموقوف في إياها من الحج سنة خمس وستين وأربعه).

442- الكحلاوي: الإمام موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن رافع الكواشي الموصلي الشباني الشافعي، له: "التبصرة في التفسير"، و"تلخيص التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل"، و"روضة الناضر ووجه المنااظر"، و"كشف الحقائق في تفسير"، وغير ذلك. (ولد 59 ه - ت 188 ه).

443- كوتاه: أبو مسعود عبد الجليل بن محمد بن عبد الواحد الأصبهاني، له "الأعمال". (ت 553 ه).

444- الكورشي: وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية محمد زاهد بن حسن بن علي بن خضوع بن بعى بن قانين بن قنسو الكرجي. الكورشي الحنفي الماتريدي - نسبة لقرية الكورثاء بضفة نهر شيز القوقاز، له (51) مؤلفاً، غير حواشيه التي كان يضعها على الكتاب منها: "مقالات الكورشى"، و"العقب الحثيث لما ينبغي ابن تيمية من الحديث"، و"البحوث الوفية في
مفردات ابن تيمية، و"الإشراق على أحكام الطلاق". (ولد 1266 هـ – ت 1371 هـ).

45- الكوسح: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بfram المروزي نزيل نيسابور، له "مسند". (ولد بعد السبعين ومائة – ت 251 هـ).

46- اللاردي: محمد بن عتيق اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي محدث بغداد. من مؤلفاته: "السنن" و"اعتقاد أهل السنة"، و"كرامات أولياء الله عز وجل". (ت 418 هـ).

47- اللقلق: أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن المالكي، وله "بهجة المحافظ وأجمل الوسائل بالتعريف برواية الشهائل" و"قضاء الوطر من زاهة النظر". (ت 104 هـ).

48- اللكدوي: أبو الحسنات محمد عبد الحي الهندي، صاحب المؤلفات الكثيرة، منها "الرفع والتكمل في الجرح والتعديل"، و"ظفر الأماني في مختصر الجرجاني شرح خلاصة الطبي"، و"الاجوبة الفائقة للاسئلة العشرة الكاملة"، و"الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة"، وغيرها من المؤلفات الكثيرة. (ولد 1264 هـ – ت 1300 هـ).

49- لؤلؤ: بن أحمد بن عبد الله الوصير، له "جزء حديثي". (ولد 1260 هـ – ت 1272 هـ).

50- لؤلؤ: بن أحمد بن عبد الله الوصير، له "جزء حديثي". (ولد 1272 هـ).

الليث بن سعد: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهما،
الأصبهاني الأصل، المصري، من تصانيف "العوالي"، و"الفوائد". (ولد 94ء-ت 175 ه).
المارداني: ابن التركاني
المازري: أبو عبد الله محمد بن علي، له "المعلم بفوائد كتاب مسلم".
(ت 236 ه).
المأموني: أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عيسى
ابن مسؤول النسابوري، له "مستخرج على الصحيحين". (ولد 298-ت 365 ه).
مالك: أبو عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن
عمرو بن الحارث الأصبهاني الجهريري المدني، صاحب "الموطأ". (ت 179 ه).
الماكيني: أبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حفص الأنصاري
الحروي الصوفي الملقب بطاروس الفقراء، له كتاب "أربعين الصوفية".
(ت 412 ه).
الماوري: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، له "التفسير"، و"أعلام
النبيوة"، و"الأحكام السلطانية"، وغيرها. (ولد 372-ت 429 ه).
المكروري: أبو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم من بلدة "مباركفور" القريبة
من بلده "خرب آباد" الواقعة في مديرية "أعظم جراه" في الهند. وهو من جماعة "أهل
الحديث" الذين لا يقليدون أحداً من أئمة المذاهب الأربعة. معروف بكتابه " научة
الأحوذى على جامع الترمذي". (ولد 1283 ه-ت 1353 ه).
المحامي: الحارث بن أسد


المحارث: أبو العباس محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، له "ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي"، و"الرياض النضرة في مناقب العشرة". (ولد 11/ت 694).

محمد بن إسحاق بن يسار المطلب، من تأليفه: "المبتدا والملبث"، و"المغازي". (ولد 85/ت 151).

764-765-766-767


761-المباركوري: الدكتور رضاء الله بن محمد إدريس. هو حفيد أخي صاحب التحفة، وهو زميلي، تخرجنا سويًا في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حقق كتاب "العظمة" لأبي الشيخ، عاجله المنهية يوم الأحد 26/1/1424 الموافق 30/3/2003م عن خمسين عامًا، دون أن يترك خلفًا كصاحب التحفة.

762-اللقي الهندي: علاء الدين علي اللقي بن حسام الدين عبد الملك بن قاضي خان الهندي، ثم المدني. صاحب "كتاب العبائل في سنن الأقوال والأفعال"، ومنها العمال في سنن الأقوال". (ت 975).

763-مجاهد بن جبر: أبو الحجاج المخزومي التابعي، له "تفسير". (ولد 210/ت 304).

764-765-766-767
768- محمد بن الحسن الشيباني: أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فردق الكوفي،
العلامة فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة، ولد بياضه، ونشأ بالكوفة، وسكن
بغداد، صاحب "الآثار"، و"الوطا"، و"الكسب". (ولد 132 - 189 ه).
769- محمد بن الحسين بن أبي الحنين أبو عبد الله الكوفي، له "مصنف". (ت 277 ه).
770- محمد بن سليمان المغربي = الروداني
771- محمد بن طاهر المقدسي = ابن القيسري
772- محمد بن عبد الرحمن: أبو الفرج المقري، له "الأربعين في الجهاد
والمجاهدين". (ولد 517 - 618 ه).
773- محمد بن علي بن عبد الله بن حمدد أبو عبد الله التهبي الأندلس
الغرنطي المالكي المعروف باللاريدي، ومن تواليفه "أنوار الصباح في الجمع بين
الكتب السنة الصحاح"، و"كتاب شياكل المختار"، و"كتاب النكت الكافية في
أحاديث مسائل الخلاف"، و"كتاب منهج العمل في صناعة الجدل"، و"كتاب
المسائل النورية إلى المقامات الصوفية". (ت 566 أو 647 ه وعاش 83 سنة).
774- محمد بن فضيل: أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بن جبريل الضبي،
له "الدعاء". (ت 195 ه).
775- محمد بن خلدع: أبو عبد الله محمد بن خلدع بن حفص الدوري العطار الخطيبي
المروزي، له: "ما رواه الأكابر عن مالك بن أسس". (ولد 233 - 331 ه).
776- محمد بن نصر المروزي: أبو عبد الله الشافعي، من مؤلفاته: "السنة"، و"قيام
الليل"، و"تنظيم قدر الصلاة"، و"اختلاف العلما". (ولد 202 - 294 ه).
777-محمد البشير ظافر: أبو عبد الله المالكي الأزهري، له "تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين" في جزء تطيف، و"الياقوت الثمينة في أعيان مذهب عالم الدين" في سفرتين. (ت 1325 ه).

778-محمد همّات زادة: ابن حسن همّات زادة الحنفي التركاني الأصل القسطنطيني، له "تحفة الراوي في تحرير أحاديث البيضاوي". (ت 1751 ه).

779-المنصف: أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا الذهبي البغدادي، ملخص الذهب من الغش، له "المنتقى" انتقاء عليه الحافظ أبو الفتح بن أبي الفوارس وأبو بكر البقال. (ولد 373-1370 ه).

780-المدباغي: حسن بن علي بن أحمد بن عبد الله المتطاوري الأزهري الشافعي، له "إتقان فضلاء الأمة المحمدية"، و"حاشية على شرح الأربعين لابن حجر"، و"حاشية على الأشموني"، و"حاشية على التحرير"، و"حاشية على جمع الجوامع"، و"رسالة في فضائل ليلة القدر"، و"رسالة في المولد النبوي"، و"شرح الأجرومية"، وغيرها. (ت 1170 ه).

781-المرادي: أبو محمد الزبير بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، المؤذن المصري، صاحب الإمام الشافعي، وراوية كتبه. (ولد 174-1370 ه).

مرتضى الزبيدي = الزبيدي

782-مرعي بن يوسف الكرمي المدسي: من مؤلفاته: "أقاويل الثقافات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكّبات والمشتبهات"، و"رفع الشبهة والغرور عن عمل محاصل بالقدر". (ت 1335 ه).

282-
4-784 المزني: أبو إبراهيم إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن عمرو بن مسلم المزني المصري، من كبار أصحاب الإمام الشافعي، له: "ترغيب العلم". (ولد 1240 هـ).

5-785 المرؤوي: أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد الأموي، له: "مسند أبي بكر الصديق". (ولد 1992 هـ).

6-786 مرتبة الحنبلية: أمة الله مريم.

6-787 المزني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه النيسابوري، له "الفوائد". (ت 362 ه و وله 37 سنة).

7-788 الزيدي: أبو الحجاج جال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف القاضي. من مؤلفاته: "هذيب الكمال" و "تحفة الأشراف"، وأمي مجالس وأوضح مشكلات ومعضلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله. (ولد 567 هـ و ت 742 هـ).

8-789 المستغرفي: أبو الحسنين جعفر بن محمد بن محمد بن المهتعز بن محمد السنفي، من تصنيفه: "زيادات المؤلف والمختلف"، و "دلائل النبوة"، و "معرفة الصحابة"، و "الدعوات"، و "الشافيل"، و "فضائل القرآن"، و "تاريخ نصف"، و "تاريخ كش". (ولد 542 هـ و ت 632 هـ).

9-790 المستلمي: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي، راوي صحيح البخاري عن الفربري. (ت 771 هـ).

10-791 مسند بن مضرود: ابن مضر بيل بن مستورود أبو الحسن الأسدى البصري، صاحب المسند. (ت 728 هـ).

-283-
792- مسلم: أبو الحسين الإمام مسلم بن الخجاج القشيري النيسابوري، له "الصحيح"، "الوحادان"، وغيرهما من المؤلفات. (ولد 261 - 361ه).

793- المتنبي: أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليان الجعفي مولاه البخاري، لقب بالمتنبي لاعتنائه بالأحاديث المسندة. صاحب المسند. (ت 229ه).

794- المطري: ابن المطري

795- المطوي: أبو إسحاق بن إبراهيم السورني النيسابوري، له مسند. (ت 210، أو 113ه).

796- مُقطّن الكبير: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليان الحضرمي الكوفي، له "مسند"، "تاريخ صغير"، "جزء حديث"، "معجم الشيوخ". (ولد 262 - 377ه).

797- المعافِي: ابن زكريا بن يحيى بن حميم أبو الفرج النهرواني الجريري نسبة إلى رأي ابن جرير الطبري ويعال له ابن طراز، له "الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافٍ"، "تفسير كبير". (ت 390ه ولد 85 سنة).


799- معمر بن راشد: أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحرازي البصري نزيل اليمن، أول من جمع الحديث باليمن، وهو صاحب "الجامع" وهو الجزء الحادي عشر في مصنف عبد الرزاق. (ت 153ه).

800- معمر بن عبد الواحد: العبشمي

284-
1- مَعْطَفِي: علاء الدين مغلوطي بن قِلْبِي بن عبد الله الحنفي المصري. له: "شرح البخاري"، و"جمع أوهام التهذيب وأوهام الأطراف"، و"دليل على التهذيب"، و"دليل على المؤتلف والمختلف لابن نفحة"، و"الزهر الباشم في سيرة أبي القاسم"، وخرج زوائد ابن حبان على الصحيحين. (ولد 986- ت 722 هـ).

2- المفضل الجندي: أبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم المكي، له "فضائل المدينة". (ت 830 هـ).

3- المقرزي: أحمد بن علي، له: "مختصر كتاب الورث". (ولد 767- ت 880 هـ).

4- الملاحي: أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم بن مفرج الغافقي الأندلسي الغرناطي، له "تاريخ إليرة"، واستدرك على الاستيعاب لابن عبد البر، وغير ذلك. (ولد 955- ت 619 هـ).

5- مُلاّ علي القارّي: أبو الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد الحنفي الهروي نزيل مكة المكرمة. من مؤلفاته: "مرقاة الفاتيح شرح مشكاة المصاييح"، و"شرح مسند أبي حنيفة"، و"تذكرة الموضوعات"، و"المصنوع في معرفة الحديث الموضوع"، و"مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر"، وغيرها. (ولد 958- ت 1014 هـ).

6- الملنجي: أبو مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان الأصبهاني، وكانت له معرفة بالحديث جمع الأبواب واستخرج على الصحيحين وأمل. (ولد 973- ت 682 هـ).

7- العُنْثوُي: زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوري الشافعي الحدادي المصري. من مؤلفاته: "فيض القدر شرح الجامع الصغير"،...
و"الإختلافات السنية بالأحاديث النبوية"، و"الفتح السياوي بتحريج أحاديث تفسير البيضاوي"، و"اليوقيات والدرر في شرح شرح نخبة الفكر"، و"التوقيع على مهات التعريف"، وغيرها. (ت 131 ه).

808-المتناوي: صدر الدين أبو المعالي محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السلمي المناوي المصري الشافعي، له "كشف المناهج والتفاقيح في ترجمة أحاديث المصباح". (مولدته 742-ت 380 ه).

809-النجفي: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس بن المنطيقي البغدادي، وراق نزيل مصر الثقة الحافظ، له "كتاب ما رواه الكبار عن الصغار والاباء عن الإبلاء". (ت 400 ه).

810-النجوي: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوغ السدوسي، له "جزء حديث". (ت 525 ه).

811-المذري: أبو محمد زكي الدين بن عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله الشافعي، من مؤلفاته "الترغيب والترهيب"، و"رسالة في الجرح والتعديل"، و"مختصر صحيح مسلم"، و"نهذيب سنن أبي داود". (ولدته 581-ت 656 ه).

812-المنوفي: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن خلف المتنوي، المصري، من تلاميذ السيوطي، له "الوسائل السنية من المقاصد السخاوية والجامع والزواردة الأسيوطي". (ت 939 ه).

813-المهدي: أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس الشميمي القيرواني، له "تفسير القرآن سياح التفصيل الجامع لعلوم التنزيل". (ت 440 ه).

814-المهرواني: أبو القاسم يعيسى بن محمد بن أحمد بن أحمد المهرواني
الهذاني نزيل بغداد من صوفية رباط الزوري، له "الفوائد المنتخبة".
(ت 480 ه في عشر التسعين).

-815- المهلب بن أبي صفرة: أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفارة أسد بن
عبد الله الأندلسي المري، شارح صحيح البخاري. (ت 435 ه).

-816- موسى بن عقبة: أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عيَّاش القرشي مولاه
الأندلسي المري، صاحب "الغزاز". (ت 141 ه).

-817- المؤمل بن إهاب: أبو عبد الرحمن المؤمل بن إهاب بن عبد العزيز الرملي، له
"جزاء حديثي". (ولد 180- ت 542 ه).

-818- الميموني: إبراهيم بن محمد المصري الشافعي، له "حاشية على المواريث اللدنية".
(ت 791 ه).

-819- الناجي: برهم الدين إبراهيم بن محمد الناجي الشافعي بعد أن كان حنباً.
من مؤلفاته: "إفادة المنتدي المستفيض في حكم إتيان الأموم بالتسامع وجهره به
إذا بلغ وإسراره بالتحميد على مذهب الشافعي"، و"تحذير الأخوان في يورث
الفقر والنسيان"، وختصره "قلائد العقائد في يورث الفقر والنسيان"،
و"قلائد الرجال في الحديث الوارد كذبًا في الباجنجان"، و"تعليقة على الترغيب
والترهيب للمنذرى"، و"الثلاثيات"، و"حصول البغية لسائل هل لأحد في
الجنة اللدنية"، و"رسالة في الشفاء". (ت 900 ه).

-820- النبهاني: يوسف بن إسحاق، من مؤلفاته: "الفتح الكبير في ضم الزيداء إلى
الجامع الصغير". (ت 135 ه).

-821- النجاح: أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنفي، له
"السنن". كتاب في الفقه والاختلاف. (ولد 1053-ت 488ه).

٢٢٢- النجم الغيطي: نجم الدين أبو المراهب محمد بن أحمد بن علي بن أبي بكر السكندرى المصري الغيطي - منسوب إلى غيطة العدة بمصر لأنه كان يسكن بها - الشافعي، له "الابتياج في الكلام على الإسراء والموعئ". (ت 981ه).


٢٤٤- النحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسحاق المرادي النحاس، له "الناشخ والمنسوخ"، و"الفقر والابتداء". (ت 1336ه).

٢٥٥- النسانى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شهيب بن علي الحراصاني، له: "السنن المجتهد"، و"السنن الكبرى"، وغيرهما. (ولد 1152-ت 1236ه).

٢٦٦- نصر: أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف، منها "الحجة على تارك المحجة"، والأمالي. (ولد قبل ١٤٤٠-ت ٤٩٤ه).

٢٧٧- النعيمي: الشيخ العلامة المحدث محمد عبد الرشيد الهندي، وكان رحمه الله يعيش في بنوري تاون بكراتشي، له "مكانة الإمام أبو حنيفة في الحديث". (ولد 1333ه الموافق 1914م - ت 1420ه الموافق 1949م).

٢٨٨- نعيم بن خدمة: أبو عبد الله نعيم بن خدمة بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر، صاحب "الفتن واللاحم". (ت 1287ه).

٢٩٩- النقاش: أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاي الحنفي، له "القضاة
والشهداء، و"طبقات الصوفية"، و"الأمالي"، و"الفوائد". (ت 414 هـ عن نيف وثاني عام).

840- النقاش: أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زيد بن هارون بن الموصلي البغدادي، له "شفاء الصدور" في التفسير. قال النهيبي: "ليس فيه حديث صحيح"، وله "كتاب الإشارة في غريب القرآن" و"كتاب المأنساب" و"دلال النبوة" و"المعاجم الثلاثة أوسط وأكبر وأصغر، فالأكبر في معرفة القرآني، و"كتاب القراءات بعلته"، و"كتاب السبعة"، و"كتاب ضد العقل"، و"كتاب أخبار القبص"، و"شيء" (ولد 751 هـ).

831- النبيوي: أبو زكريا محمود الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحورانـي الشافعي. صاحب المؤلفات الكثيرة، منها "اختصار علوم الحديث"، و"التقريب"، و"شرح صحيح مسلم"، و"رياض الصالحين"، و"الإرشاد"، و"التقريب" كلاهما في علوم الحديث، وتهذيب الأسهاب واللغات، و"مختصر أسد الغابة في الصحابة"، و"المبهرات". (ولد 666 هـ).

832- النيسابوري: أبو سعيد - بكسر العين - عبد الملك بن محمد بن إبراهيم، له "كتاب شرف المصطفى" في ثمان مجلدات. (ت 604 هـ).

833- هيبة الله بن سلامة: بن نصر المقرفي، له "الناسخ والمنسوخ". (ت 410 هـ).

834- الهروي: عبد الله بن محمد بن إسحاق الأنصاري الحلي الصوفي، له: "منازل السائرين إلى الحق المبين". (ولد 296 ت، من 481 هـ).

835- الهكاري: = الشهاب الهكاري

836- همام بن منبه: أبو عقبة همام بن منبه بن كامل بن شيخ اليهاني الصنعاني
الأبناؤي، له "صحيفة". (ت 132 ه).

37-37
الهمداني: أبو بكر محمد بن يحيى، له "السنن". (ت 472 ه).

أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح بن عبد الله
ابن قيس التمييمي السمسار، له "طبقات الحمدانيين". (ت 484 ه).

39-39
هناد بن السري: أبو السري هناد بن السري بن مصعب التمييمي الداري
الكوفي، صاحب " الزهد". (ولد 525 - ت 432 ه).

40-40
الهَيَّامِيَ (باللهجة النحاسية): أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن محمد بدر الدين
بن محمد شمس الدين بن علي نور الدين بن حجر السعدي الهَيَّامِيَ - باللهجة
المثلثة، نسبة إلى الداور، وهمن من أقاليم مصر الغربية - الملكي الشافعي. من
مؤلفاته: "الخُفَافُ الْحَسَنُ" في مناقب أبي حنيفة النعيم، وألفت نمحا 
أحاديث النكاح"، وألفت "الناوي الحدثية"، وغيرها. (ولد 909 - ت 973 ه).

41-41
الهَيَّامِيَ = الشاشي

42-42
الهَيَّامِيَ (باللهجة المثلثة): أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي
بكر بن عمر بن صالح المصري، صاحب "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"،
وغيره. (ولد 932/767 - ت 980 ه).

43-43
الواهدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي. صاحب
التفسير الثلاثة: "البسيط"، "الوساطة"، "الوجيز"، "أسباب النزول"،
"الدعوات"، "الغازي"، "الأعراب في الأعراب"، "تفسير النبي"، و"نفي 
التحريف من القرآن الشريف". (ت 845 ه).

44-44
الواهدي: أبو عبد الله محمد بن عمر، من تأليفه: "فتوح الشام". (ت 1020 ه).

٢٩٠
845- الوحشي: أبو علي الحسن بن علي بن محمد الوحشي - والوحش نسبة إلى قرية من أعيال بلخ، له "الأجزاء الوحشية" وهي خمسة (ت 461ه).

846- وكيع بن الجراح: أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الروساي الكوفي، صاحب "الزهد"، و"نسخة حديثة". (ولد 197-ت 197ه).

847- وهب بن منبه: أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الياباني الصنعاني، له "مناصحة لرجل تأثر بمذهب الخوارج". (ولد 110-ت 110ه).

848- ياقوت الحموي: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، صاحب "معجم البلدان". (ت 626ه).

849- ذهب بن آدم: بن سليمان أبي زكريا القرشي الكوفي الأحول، صاحب "الخروج". (ت 320ه).

850- يعقوب بن شيبة: أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور السدوسی البصري نزيل بغداد، له "المسند الكبير المعلل". طبع منه "مسند عمر بن الخطاب". (ولد 182-ت 262ه).

851- يوسف بن خليل: ابن عبد الله ترازا أبو الخجاج شمس الدين دمشقي الأدبي الإسكاف نزيل حلب وشيخها، له "الرباعيات"، و"الثنائيات"، و"أجزاء عوالي: كعوالي هشام بن عروة، وعوالي الأعمال، وعوالي أبي حنفية، وعوالي أبي عاصم النبيل، وما اجتماع فيه أربعة من الصحابة"، وغير ذلك. (ولد 555-ت 488ه).

852- يوسف القاضي: أبو محمد يوسف بن يعقوب بن حداد بن زيد بن درهم الأزدي البصري ثم البغدادي، له "السنن". (ولد 297-ت 297ه).

291-
هذا ما تيسّر لي من جمع "المصطلحات في الحديث وعلومه"، وحاولت استقصاءها بقدر الإمكاني، فإن وقفت لذلك فمن الله، وإن كان الآخر فمن قلة بضاعتني وضعف حيلتي، والكحال الله عز وجل. وأرجو من الله العلي القدير أن يدّخره في ميزان حسناتي، ويجعله شافعاً لي يوم لا يفع مال ولا بنون. كتبه العبد القدير إلى رحمة ربه الهايدي محمد أبو الليث بن الحاج شمس الدين ابن محمد يعقوب بن محمد حسن الخيرآبادي، وفرغ من التصديق والزيادة في 18 حرم الحرام 1426 هـ الموافق 27 فبراير (شباط) 2005 م يوم الأحد، الساعة الحادية عشرة صباحاً.
فهرس المراجع

1- الأحاديث والمثنى لابن أبي عاصم، تحقيق الدكتور باسم ف يصل أحمد الجوابرة، دار الراهبة بالرياض، ط 1، 1991م.
2- أجد العلوم لصديق حسن خان الفنوجي، تحقيق عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية بيروت، 1989م.
3- إجابة السائل شرح بعية الأمه للإمام الصنعاني محمد بن إسحاق، تحقيق القاضي حسين بن أحمد السباعي والدكتور حسن محمد مقلبي الأهل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1986م.
4- إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول للشوكاني، محمد بن علي بن محمد، تحقيق محمد سعيد البكري أبو مصعب، بيروت: دار الفكر، ط 1، 1412هـ/1992م.
5- إرشاد القاصد إلى أسس المقاصد لابن الأنتقان، مراجعة محمد عوامة، دار القبلة بجدة، ط 1، 1994م.
6- الأسرار المرفوعة في الأخبار المرفوعة لملا علي الفارز، تحقيق أي طاهر زغلول، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 1985م.
7- الإصابة في تميز الصحابة ابن حجر، تحقيق علي محمد البجاوي، بيروت: دار الجيل، ط 1، 1992م.
8- إصلاح غلط المحدثين للخطابي، تحقيق الدكتور محمد علي عبد الكريم الرذئي، دار الأمون للتراث بدمشق، ط 1، 1407هـ.
9- الأصول للسراحيي أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، تحقيق أي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، 1373هـ.
10- الاعتصام للشاطبي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط 1، 1997م.
11- إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، السعادة، 1374هـ.
12- الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق الاعبد، تحقيق فتحان عبد الرحمن الدوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1402هـ.
الباحث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر، مكتبة دار التراث بالقاهرة، ط 3، 1979.

14 - البرهان في أصول الفقه لأبي المالي الجويني، تحقيق عبد العظيم الديب، الوفاء بالمنصورة في مصر، ط 4، 1418 ه.

15 - بيان مشكل الآثار للطحاوي الجزء الثامن، حققه ليل درجة الدكتوراه في الحديث وأُجريت في جامعة أم القرى، 1992 م.

16 - تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، بدون أي شيء متعلق بنشره.

17 - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، دار الكتب العلمية، بيروت.

18 - تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، دار الكتب العربي، بيروت.

19 - تخريج الحديث - نشأته ومنهجيته للخبر آبادي، د. محمد أبو الليث، دار الشاكر بالبلد، 1999 م.

20 - تدريب الراوي للسيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

21 - المذكرة الخفاظ للذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

22 - التعريفات للجريز، تحقيق إبراهيم الأياري، دار الكتاب العربي، ط 1، 1405 ه.

23 - تفسير ابن كثير، دار الفكر، بيروت، ط 1، 1400 ه.

24 - تفسير القرطبي، تحقيق أحمد عبد العزيز، دار الشعب بالقاهرة، ط 1، 1372 ه.

25 - تقريب التهذيب لابن حجر، تحقيق محمد عوامة، سوريا، دار الرشيد، ط 1، 1986 م.

26 - التقيد والإيضاح للعرائي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط 1، 1970 م.

27 - تراث شربية المرفوعة ابن عراق، مكتبة القاهرة، ط 1، 1378 ه.

28 - تهذيب التهذيب لابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط 1، 1984 م.

29 - تهذيب الكمال للمزي، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1400 ه.

30 - تهذيب اللغة للأزهري، تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة، 1984 م.

294 -
23- توجيه النظر إلى أصول الأثر للجزائري، الجزائرية، 1938.

24- التوضيح الأكبر لتذكرة ابن المقرن في علم الأثر للسخاقي، شمس الدين أي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (ت 902 ه) تحقيق عبد الله بن محمد البخاري، مكتبة أصول السلف بالمملكة الأندلسية، ط 1418.

25- توضيح الأفكار للأمير الصناعي، تحقيق محمد عبد الله الدين، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط 1326.

26- التوقف على مياه التعارف للمناوي، تحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر بيروت، ط 1410.

27- تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان، المعارف بالرياض، ط 7، 1350.

28- جامعة التحسين في أحكام المراسيل للعالمي، تحقيق عبد المجيد السلفي، بغداد، 1398.

29- الجامعة الصحيحة للبخاري، تحقيق مصطفى ديب البغاة، بيروت، ط 3، 1987.

30- الجامعة الصحيحة لسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقعي، دار إحياء التراث العربي بيروت، ط 1954.

31- الجامعة لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، تحقيق الدكتور الطحان، المعارف بالرياض، ط 1، 1401.

32- جراحة لفظ الدور يشرح متن نسخة الفكر لسعد الدين بن حسين العدو، مطبعة شركة مصطفى الباجي الحموي بمصر، ط 1345.

33- حاشية لقصة محمد بن عبد الله بن حسن العمودي، مطبعة شركة مصطفى الباجي الحموي بمصر، ط 1936.

34- الخلاصة في أصول الحديث للطائي، تحقيق صبحي السامرائي، ديوان الأوقاف بغداد، ط 1391.

35- ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للذهبي، دار القرآن، بيروت، ط 1400.

36- رد الواقف، لا تنصهر الدين، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد الدمشقي، تحقيق زهير الشاوش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 1393.
46- الرسالة المستمرة للكاتب، مطبعة دار الفكر بدمشق، ط.3، 1964 م.

47- الفرع والتكملة للكتاب، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ط.3، 1987 م.

48- السنن الكبرى للبيهقي، تحقيق محمد عبد القادر عطاء، مكتبة دار البارز ببغداد، 1994 م.

49- السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البندران، دار الكتب العلمية بيروت، ط.1، 1991 م.

50- السنن المجتبي للنسائي، ترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ط.2، 1986 م.

51- سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاهر، دار إحياء التراث العربي بيروت.

52- سير أعلام البلاط اللهي، تحقيق شعب الأروؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط.9، 1413 ه.

53- شرح شرح النخبة ملأ علي القاري، دار الكتب العلمية بيروت، 1988 م.

54- شرح علل الترمذي لأبن رجب، تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار الملاح.

55- الصاحب للجروهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملاتيين بيروت، 1399 ه.

56- ضوابط للجزر والتعديل لأستاذ الدكتور عبد العزيز العبد اللطياف، نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط.1412 ه.

57- طبقات الحفاظ للسيويطي، دار الكتب العلمية بيروت، ط.1403 ه.

58- علوم الحديث أصيلها ومعاصرها للدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي، دار الشاكر بالبيزيا، ط.1403 م.

59- العواصم والقواصم لأبن الوزير، تحقيق شعب الأروؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط.2، 1992 م.

60- فتح الم غيث السخاوي، دار الكتب العلمية بيروت، ط.1، 1403 ه.

61- الفضل في الملل والتحلي لابن حزم، دار الجيل بيروت.

296
22- الفصول في الأصول للنصوصأبي بكر أحمد بن علي الرازي، تحقيق عجل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ط 1405هـ.

23- فقو الأثر لرضي الدين الحلي الحنفي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات بحلب، ط 1406هـ.

24- قواعد الأدية في الأصول للسمعاني أبالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، تحقيق محمد حسن إسحاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1997م.

25- قواعد التحديث للقاسمي، تحقيق محمد بهجت بيطار، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، ط 1380هـ.

26- قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركاني الحنفي، الصدق بكراتشي، ط 1986م.

27- قواعد في علوم الحديث للشيخ ظفر أحمد العثايني، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، دار العلم، بيروت، ط 1392هـ.

28- الكامل في ضعف الرجال لأبي عدي، دار الفكر، بيروت، ط 2، 1985م.

29- كتاب ورسائل وقناوي في العقيدة لأبي تيمية، عبد الرحمن محمد قاسم النجدي، مكتبة ابن تيمية.

30- كتب اصطلاحات الفنون للمهانوي، الشيخ العلامة محمد علي بن علي بن محمد، مع حاشية أحمد حسن بسيج-منشورات محمد علي بضون دار الكتب العلمية-بيروت.

31- كشف الطنون عن أسانم الكتب والفنون الحاجي خليفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1992م.

32- الكفاحية في علم الرواية للخطيب البغدادي، تحقيق محمد التيجاني، دار الكتب الحديثة، بيروت.

33- الديلا المصوحة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، دار المرعة، بيروت، ط 1381هـ.

34- لسان العرب لأبي منصور، دار صادر، بيروت.

35- المجموع المنوي، تحقيق محمود مطحي، دار الفكر، بيروت، ط 1996م.

36- مجموع الفتاوى لأبي تيمية، دار الإنماء بالرياض.

37- المحدث الفاصل للرامهرمي، دار الفكر، بيروت، ط 1391هـ.

- 297-
78- المحيط المحيط للمعلم بطرس البستاني، مكتبة لبنان بيروت، طبعة جديدة، 1983 م.
79- المخلطين للعلائي، تحقيق رفعت وسري وزميله، مكتبة جانبية بالقاهرة، ط 1 1996 م.
80- مختلف الحديث أسامة عبد الله الخياط، مطبع الصفا بمكة المكرمة، ط 1.
81- المستدرك على الصحيحين للمحاكم، دار الكتب العربي بيروت.
82- المند للمزار، تحقيق د. محفوظ الرحمان، مؤسسة علوم القرآن بيروت، ط 1 1409 هـ.
83- المسند للحميدي، تحقيق الشيخ حبيب الرحمان الأعظمي، دار الكتب العلمية بيروت.
84- المحمعربي الأساسي لجامعة كبار اللغويين العرب، د. يوروس، 1989 م.
85- معجم مقايس اللغة أبن رفس، تحقيق عبد السلام هارون، مصطفى البابي الحلي بالقاهرة، ط 2 1972 م.
86- المعجم الوسيط لمجموعة من العلماء، جمع اللغة العربية بالقاهرة، ط 2 1972 م.
87- معرفة علوم الحديث للحاكم، تحقيق السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية بيروت، ط 2 1977 م.
88- المفردات في غريب القرآن لمراقب الأصفهاني، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار الوعرة بيروت.
89- المقدمة لابن الراحل مع التقدم واليضاح.
90- المدار السفري لابن قيم الجوزي، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، ط 1 1970 م.
92- منهج ذو النظر في شرح منظومة علم الأثر للترمسي، مصطفى البابي بصرى، ط 3 1955 م.
94- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث لابن جعفر، تحقيق محبي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر بدمشق.

-298-
الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر بيروت، ط. 1983.

الموطأ للإمام مالك، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربي.

الموقعة في مصطلح الحديث للذهبي، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، بحلب، ط. 1412 هـ.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي، تحقيق علي محمد الباراوي، دار المعرفة بيروت، ط. 1963م.

نوبة النظر شرح خشب الفكر لابن حجر، تحقيق صلاح محمد عوضة، دار الكتب العلمية بيروت.

نظارات جديدة في علوم الحديث للدكتور حمزة بن عبد الله مليباري.

النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بادر، المصري، تحقيق د. زين العابدين بن محمد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، ط. 1998 هـ.

النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر، تحقيق ربيع بن هادي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط. 1404 هـ.

هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، دار الإفتاء بالرياض.

الوسيلة في مصطلح علوم الحديث لأستاذى الدكتور محمد محمد أبوبكر، سهبة، عالم المعرفة بجدة.

الوضع في الحديث لأستاذى عمر محمد عثمان، مؤسسة مناهج العرفان بيروت، ط. 1981م.

وفيات الأعيان وأنباء الزمان لابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أي بك، تحقيق د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، بدون رقم الطبعة، 1968 م.
السيرة الذاتية للمؤلف

الاسم: محمد أبو الليث بن شمس الدين بن محمد يعقوب الخير آبادي.
تاريخ الولادة ومكانتها: ولد في 8/10/1953م في بلدة خير آباد، أعظم جراآء، الهند.
الدرجات العلمية:
1- أكمل الإعدادية في مدرسة مئن العلوم بخيرآباد 1958-1965م.
2- ثم التحق بجامعة حياة العلوم بمرايآباد لستة واحدة فقط 1966م.
3- فاعل في العلوم المختلفة من جامعات دار العلوم ديوبند بالهند (ممتاز)، 1967-1979م/1389-1399ه.
4- ليسانس في الحديث وعلومه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (ممتاز)، 1977-1980م/1410-1413ه.
5- ماجستير في الحديث وعلومه، جامعة أم القرى بجامعة القروية بجامعة الكرمة (ممتاز)، 1984-1987م/1405-1408ه.
وعنوان رسالته: "تحقيق ودراسة كتاب "الزهد للإمام هند بن السري".
وعنوان رسالته: "تحقيق ودراسة "بيان مسائل الآثار" للإمام الطحاوي - الجزء الثامن وهو الجزء الآخر".

الوظائف العلمية:
1- عمل مدرساً لمدة ستة أشهر في مدرسة بيت العلوم باللغافون بمهراءشتر 1970م.
3- عمل مستديراً مساعدًا منذ 1993م حتى 2000م في الجامعة الإسلامية العالمية بالغواز.
4- يعمل منذ 2000م حتى وقت تحرير هذه السيرة أستديراً مشاركاً في الجامعة الإسلامية العالمية بالغواز.
5- ترأس العديد من لجان القسم: لجنة البحث، ولجنة الدراسات العليا، ولجنة الامتحانات، ولجنة تطوير المواد الدراسية.
6- قام باختيار جميع مواد الحديث في قسم دراسات القرآن والسنة للجامعة الجامعية (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه)، وعمل خططها، وعمل بها في الجامعة منذ 1995م.
وحتى 2000م.

الإشراف على الرسائل الجامعية:
1- رسائل الدكتوراه في الحديث وعلومه: أشرف حتى الآن على إنجاز 3 رسائل في الدكتوراه.
ويشرف الآن على 3 رسائل أخرى:
2. رسالة الماجستير في الحديث وعلومه: أشرف حتى الآن على إنجاز 9 رسالة في الماجستير، ويشرف الآن على رسالة أخرى.

المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية:
1. مشاركته في مؤتمر جزء عقده جامعة العلوم بالإمارات، في 8-9 يوليو 2004م.
2. مشاركته في مؤتمر عالمي عقده مركز وحدة الأمة في الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، في 8-16 سبتمبر 2005م.
3. مشاركته في مؤتمر عالمي عقده مركز تسكاغور بأمريكا، 14-20 مايو 2006م.
4. مشاركته في مؤتمر عالمي عقده قسم دراسات القرآن والسنة، كلية معارف الوجي وعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 17-20 يوليو 2006م.

تحكيم الكتب والمقالات:
1. قام بتحكيم 4 كتاب.
2. قام بتحكيم أكثر من 10 بحثًا علميًا لنشرها في المجلات المحكمة.

مناقشة الرسائل العلمية:
1. ناقش خمس رسائل دكتوراه كلها في التخصص الدقيق الحديث، غير واحدة منها في الفقه وأصول الفقه.
2. ناقش أربع رسائل ماجستير، كلها في التخصص الدقيق الحديث.

مرشد أكاديمي للقسم:
اختير مرشدًا أكاديميًا لقسم دراسات القرآن والسنة من 1/7/2004م-30/6/2005م.

نيل الجوائز العلمية:

الإنجازات العلمية:
1. التحقيقات:
1. تحقيق ودراسة كتاب "الزهد للإمام هلال بن السري"، حصل به على درجة الماجستير في الحديث في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ونشرته دولة قطر، ط 1987م.
2. تحقيق ودراسة "بيان مشكل الآثار" للإمام الطحاوي - الجزء الثامن وهو الجزء الأخير للحصول على درجة الدكتوراه في الحديث وعلومه في جامعة أم القرى بعثكة المكرمة، 1992م.

الكتب والمجلات:

1. أسس النظام المالي والاقتصادي في القرآن: فرقة العالم الإسلامي بعثكة المكرمة، 1991م.
2. تحليل الحديث نشأته ومنهجيته (كتاب مقرر TEXTBOOK)، ダル الشاكر بالليبيزي، ط3، 4000م.
3. علوم الحديث أصولها ومعاصرها (كتاب مقرر TEXTBOOK)، ダル الشاكر بالليبيزي، ط3، 4004م.
4. المراويات في فضل ليلة النصف من شعبان والتوسع على العيد يوم عاشوراء في ميزان النقد الحديثي، ダル الشاكر بالليبيزي، ط1، 2003م.
5. علامات الترقيم شكلها وطريقة استعمالها، ダル الشاكر بالليبيزي، ط1، 2003م.
6. رقيق التفسير للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم (كتاب مقرر دراسة القرآن)، ダル الشاكر بالليبيزي، ط1، 2003م.
7. رقيق التفسير للباءة، الثواب، الإسرا، مريم، وله من سور القرآن الكريم (كتاب مقرر دراسة القرآن)، ダル الشاكر بالليبيزي، ط1، 2004م.
8. معجم المصطلحات الحديثية، ダル الشاكر بالليبيزي، ط1، 2004م.
9. طبقة أضعاف من الزيادات في دراسات السنة قديمة وحديثها: (كتاب مقرر دراسات السنة)، الجامعة الإسلامية العالمية، ط1، 2005م.
10. إعطاء الملاحظة بين النص والتطبيق، ダル الشاكر بالليبيزي، ط1، 2006م.
11. المعجم المفهرس التاحل للمصادر والمراجع في أفرض يليز المعدة من قبل شركة التراث والعريس والكتاب الشاملة وتصحيح الأخطاء في أسئلتها ومظليتها ونسبتها إليها، جاهز للنشر.
12. إضافات جديدة في علوم الحديث، جاهز للنشر.

الدراسات:

1. المنهج العلمي عند الحديث في التعامل مع منون السنة، مجلة إسلامية المعرفة، الصادرة من المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأميركا، العدد 13، 1998م.
البعد الزمني والملكي وأثرهما في فهم السنة، مجلة البحث الإسلامي، لكتاب الأندمع، العدد 9-10 1998.

2. اتجاه تقسم السنة إلى تشريعي وغير تشريعي، مجلة الداعي دار العلوم دويتند بالهند.
3. الجذور التاريخية للموضوع في الحديث، مجلة إسلامية المعرفة، العدد 10، 1999.
4. مظهر تداول السلف عن التراث في السنة، مجلة الحمكمة السعودية، العدد 11، 1999.
5. المرويات في حدث ورد حدث "من كذب على متدمعاً..." في ميزان النقد الحديثي، مقال.
7. حديث "نافقات على ود ودين" إشكالية وإحلول، مجلة علم إسلامية، باستون، ماليزيا، العدد 1.
8. منهجية التعامل مع البعد الزمني والملكي في السنة عند المحدثين، مجلة إسلامية المعرفة
9. مختلف الحديث ومشكلة، مجلة الدراسات الإسلامية بإسلام آباد، باكستان، المجلد 4، العدد 1،
 يناير 2005.
10. موقف المصريين والعقلانيين من السنة، مجلة التجديد، بالمملكة الإسلامية العالمية بالباليزيا،
 العدد 20، 2006.
11. مدرسة إسلامية المعرفة وموقعها من السنة، مجلة الحمكمة بالمملكة المثمرة، تحت الفيد بالنشر.
12. الإطار المعرفي لمواقف الفرق الغابرة من السنة، أرسل إلى مجلة الدراسات الإسلامية بالمملكة
 الإسلامية العالمية بإسلام آباد، باكستان لنشره في أقرب ممكن.
13. العولمة وتعليم القرآن والسنة تحديثات أم آفاق، سلم إلى مجلة "وحدة الأم" للنشر.
14. مصفى الإمام عبد الروؤف: تاريخ، تقريب، منهج، في النظرة المواقعية على نشره في مجلة آسيا
 إسلام، جامعة الإسلام العالمية.
15. نزعة التشكيك في السنة قراءة نقدية من المنظر الحديثي، أرسل إلى النشر في إحدى المجلات.
16. طرق جديدة لترقية الأحاديث الصعبة، أرسل إلى مجلة بالسودان، ولم أطلق جوابها.
17. شرح الأحاديث النبوية - تأسيس وتطبيق، أرسل إلى إسلامية المعرفة، لم أطلق جوابها.

مراجعات كتب:
1. مراجع كتاب "العودة إلى القرآن لقاسم أحمد الماليزي"، مجلة التجديد الصادرة من الجامعة الإسلامية
 العالمية بالباليزيا، العدد 4، 1998.
2. جمال البناة ومؤقته من السنة من خلال كتابه "السنة ودورها في الفقه الجديد: مجلة البحث الإسلامي،
لكناته الهند في أربعة أعداد عام 2001م.
3. مراجعة كتاب دراسة نقدية في علم مشكل الحديث لأبراهيم العمس: مجلة التجديد بالجامعة
الإسلامية العالمية بالبند زيا، العدد 14، 2003م.

ترجمة من اللغة الأردية إلى اللغة العربية:
الطريقة المسنونة للمصافحة بين الرجال: (ترجمة لكتاب في اللغة الأردية ألفية فضيلة الشيخ المفتى جليل أحمد
نديري القاسمي)، نشرته فوسك دار السلام، سلانيزور، مالزبيا، ط1، 2005.

اللغات التي يجيدها:
1- اللغة الأردية.
2- اللغة العربية.
| مصطلحات الحديث وعلومه | حرف الألف | حرف الباء | حرف التاء | حرف الثاء المتلقة | حرف الجيم | حرف الهاء | حرف الإخاء | حرف النون | حرف الدال | حرف الظافر | حرف الزاي | حرف السين | حرف الشين | حرف الصاد | حرف الضاد | حرف الطاء | حرف الظاء | حرف العين | حرف الفين | حرف اليمين |
القسم الثاني

من أشتهر من المصنفين في الحديث بنية أو نسبة أو لقب أو غيرها

293

المصادر والمراجع

السيرة الذاتية للمؤلف

الفهرس