أبو الزبير المكي
ويبان درجته
هن حيث القبول والرد

اعداد :
د. خالد بن هحمد بن عويد القناوي
(!


ملخص البحث
ا- تكمن أهمية هذا البحث في كونـه يعالج مسألةً من مسائل علم
العلل, ويبيِّن الروايات المقبولة من المردودة للراوي أبي الزبير المكيّ. r - وتظهر مشكلة البحث في انقسام أقو ال النقَّاد في أبي الزبير إلى شقين؛ فجمهورهم رووا حديثه واحتجُّوا بـه, بينما شعبة بن الحجاج هومن وافقه- يرون عدم الاحتجاج بحديثه؛ ليجيء (الحافظ ابن حجر في "تقريبه" فيجعل أبا الزبير في مرتبة من خفَّ ضبطه, ولم يُضوَّفْ حديثُهُ, وقلَّده في

ذلك جماعةّ, بينما التَّحقيق خلاف ذلكـ
وأبو الزبير من المشهورين بالتدليس, وقد نصَّ على ذلك متقدمو النقَّد, واعترف هو بذلك, ولبعض الملابسات حاول بعض المتأخرين و المعاصرين نفي ذلك عنه, لكنَّ حجتهم لم تقوَ على ذلك؛ فجاء هذا البحث
 (المطلق للحديث.
世- وكان من أهمِّ النتائـج التي توصل إليها الباحث: أن أبا الزبير
المكيّ ثقةٌ صحيح الحديث, وأنَّ مـا رسنَه شعبة الاحتجاج بحديثه قولٌ مرجوح, وأنَّ التتليس في حقِّه ثابتٌ كمـا أقرَّ هو على هِ نفسه -ويستثنى من ذلك الأحاديث الني في صحيح مسلم, ومـا رواه الليث بن سعدٍٍ عنـه- وأما تلك المحاولات التي سعت لنفي ذلك عنه, فكلّها مَحل نظرٍ و واستدر اكّ.


#### Abstract

1. The importance of this research lies in the fact that it deals with the issue of the science of ills, and shows the accepted accounts of the narrator of the narrator Abi


 Zubayr al-Makki.2. The problem of the search in the split of the critics in Abu Zubayr twofold; their audience saw his speech and protested it, while the Division of bin Hajjaj - and the consensus - see not to invoke his talk; to come Hafiz Ibn Hajar in 'rounded' make Abu Zubayr in the order of calamity, Weakens his speech, and restricts him in that group, while the truth is otherwise
And Abu al-Zubayr, one of the most famous of the fraud, as stated by the advanced critics, and admitted to it, and for some circumstances tried to some of the late and contemporary deny it, but their argument did not do so; this research came to deny the charges against him, and to prove the charge of fraud, Absolute talk
3. The most important results reached by the researcher: that Abu Zubayr al-Makki trust true to the modern, and that what was drawn by the Division - and who agreed who left the protest in his speech is likely, and that the fraud in his right as it is approved himself - and excludes from the conversations that are true Muslim - and those attempts that sought to deny it, all of the consideration and refinement
بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْنُ لله رب العالمين, وأشهر أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له, إلهُُ الأولين والآخرين, وأشهر أنَّ محمداً عبده ورسوله, إمامُ المتقين وخانَّرُ
 الطاهرين, وإخوانـه من النبيين والمرسلين، والثتابعين لُهم بإحسان إلى يوم (الايِّن، وسائرِ عباد الله (الصالحينِ, من أهل اللسموات والأَرَضِيِن, وسلَّم تسليماً (1 (1) أمّا بـد ...
فهزا بَحثٌ أقدمه بين يدي القار ىئ, وهو معدودٌ فِي مفردات مـا كتب في الجرح والتعديل, ودعائي أنْ ينفع الله بـه قارئه وكاتبه ومَنْ سعى في نشره, وأن يجزي الجميع خير الجزاء, إنـه سَميعٌ مُجيب. مشكثة البحث وأهميتّه والهدف من الكتابة فيه: تكمن مشكلة هذا البحث في انقسام أقوال النقَّاد الني قليت في أبي الزبير المكيّ إلى قسمين: قول الجمهور الأين رووا أحاديثّه واحتجُّوا بها, وقول الإمـام شعبـة بن الحجاج - ومن وافقه - القائلين بضعف حديثه؛ فمن تارك له ومعتبَر بـه, ولا شكَّ أنَّ هذا مِمَّا يجلب الحيرة عند الطلبة - سبيما المبيتّئين منهم - كيف إذا انضاف إلى ذلك أنَّ المو افقين لشعبة من الأئمة الأين أقو اللهم معتبرة !؟
وفِي غضون هذه الحيرة يبزغ قول الحافظ ابن حجر ليقول بأنَّ أبا الزبير صدوق" حسن الحديث, ليس بصحيح الحديث ولا بـالضعيف؛ فلربَّما اغترَّ بهذا من ظنَّ أن قول الحافظ هو الميزان في مثل هذه الأزمـات, وأنَّ هذا الجمع هو (لمتعين في مثل هذه المسـألة.
(1) تحفة الأشر اف ( 1 ( 1 ).
$1 \leqslant \mu$.
وأبو الزبير من المشهورين بالتتليس, وصفه بذلك الأيمة (المتقدمون, لكنْ لبعض الملابسات التي دار فيها الكلام حول بعض الأحاديث التي رواها أبو الزبير؛ جنح بعض المتأخرين والمعاصرين لنفي هذه التهمة عنه.
وهذه المشكلة يحتّاج مثلها إلى جمع أقوال النقَّاد في أبي الزبير وفحصها ودر(ستها, والنظر في كيفية صدورها ودلالاتها, وبعد ذلك التحقق من صحة نسبة التدليس إليه, وطريقة العمل مع الأحاديث المعنعنة التي وردت في صحيح مسلم.
وكلُ هذه الإشكالات وغيرها ممـا سعى هذا البحث إلى إيجاد حلولها, و والكثف عن غموضها. منهج البحت:
1- سلكت في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي, التحلييّي الوصفيّ؛ فجمعت أكثر الأقوال التي قيلت في أبي الزبير المكيّ - ولَمَ أترك منها سوى تلك الأقوال التي لا صلة مباشرة لَها في جرحه أو تعديله وقمت بمناقشتها, والجمع بين مـا يقبل الجمع, والترجيح بين ما لزم. r - اعتمدت في نقل الأقو ال على الكتب الأصيلة الْمُسْنُدَة ولَمَ ألْجَأ
 كان منقولاً من كتابٍ أصيلٍ مفقود.
r- اقتصرت في ذكر أقوال المتأخرين على أقوال الأنمة: النووي",
 و الجرح والتعديل, و أقو ال غيرهم لا تعدو أقو الَّهم.
$1 \leqslant \mu \mid$
ع - استفدت في ترتيب البحث من طريقة الاكتور عبد العزيز العبد |للطيف - رحمه الله - في ترجمته لإسرائيل بن يونس اللنَّيعي", في كتابه ضو ابط الجرح و التعديل.
ونظراً إلى مَحدودية الصفحات في البحوث الْمُحكَّمةِ فقد عَمَدْتُ إلى
ترك ما يلي:
1- ذكر معلومات الكتاب عند أول وروده, وأرجأت ذلك إلى فهرس
المصادر, واكتفيت بذكر اسم الكتاب, مع رقم المجلا والصفحة إن
كان متعدد المجلدات, وإلا فرقم الصفحة, واكتفيت على ذكر رقم
الحديث في الإحالة على كتب الثثيخ الألبانِي", وكذلك اكتفيت بذكر رقم الترجمة في العزو إلى تقريب الحافظ ابن حجر؛ لأته أدقّ. ذكر قواعد الجرح والتعديل, إذ المقصود التطبيق, لا التنظير. r- ترجمة الأعلام الواردين في البحث, إلا من كانت له علاقة وَشْيجةٌ بالبحث.

६- الفهارس المتنوعة الثههيرة, واكثفيت بفهرسٍ للمصادر, وآخر للمحتويات؛ إذ البحث قائمٌ عليهما.

وسنَّيت هذا البحث:"تحفة الأحوذي", بثقة أبي الزبير (المكيّ, والاستدر اك على الحافظ العسقلاتِي"'. خطة (البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة, وفصلين, وخاتمة. (المقدمة: وتشتمل على: مشكلة البحث, وأهميته, والهـف الْمنشود من الكتابة فيه, ومنهج البحث.
الفصل الأول: الترجمة (عرض ودراسة), وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: اسمـه ونسبه ونسبتيه وكنيتّه. (المبحث الثاني: مولده (تاريخه ومكانـه). المبحث الثالث: شبيخه. المبحث الرابع: طبقته.
المبحث الخامس: مَنْ يحكم على روايته عنهم بـالآقطاع. المبحث السادس: الرواة عنه. المبحث السابع: وفاته.
(المبحث الثامن: مَنْ أخرج لـه من أصحاب (لكتب السِّتّة. الفصل الثاني: أقوال أئمة الجرح والتعديل (عرض وتحليل), وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أقو ال الأيمة (المتشددين. المبحث الثاني: أقو ال الأئمة المعتدلين.
(المبحث الثالث: أقو ال الأئمة المتساهلين.
المبحث الرابع: أقوال الأيمة الآخرين (مَنْ لم تُدرس مناهجهم في الجرح و التععديل).
المبحث الخامس: أقوال الأيمة المتأخرين.
يلي ذلك خانمـة الار اسةة, وفهرسـان لمصادر ها ومحتويـانها. والله أسـأل النتوفيق, وصلى الله على سيدنـا محمد

الفصل الأول:
النــرجـــــة (عرض ودراسة)
المبحث الأول: اسمـه ونسبه ونسبته وكنيته.


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

(المبحث الثاني: مولده (تاريخه ومكاته).
لم أجد أحداً من المؤرخين أو من المترجمين نصَّ على ولادة أبي الزبيزَ (9),


$$
\text { (1) الطبقات الكبرى (٪/ / ז), و الطبقات لخليفة بن خياط (ص \& } 9 \text { ٪). }
$$













 مكة, وهو الأي لا يترك له شاردةً ولا وا واردة ! ب؟

 (9) ثُمَّ وقفت على قول الحافظ الذهبي في ترجمته:"ولم يانكروا لـه مولداً".

حسان الزيادي: مـات سنة ثمانٍ وعشرين ومائة(1)، وهو (ابن أربيع وثمانين
سنة)
 تكون سنة (؟ £ هـ) هي اللسنة التي ولد فيها أبو الزبير المكيّ, والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

المبحث الثالث: شيوخه (گ)
أثهر شيوخ أبي الزبير المكيّ, الاين روى عنهم اثثان وثلاثون شيغًا (0), يمكن تصنيفهم على خمسة مراتب, هي:

أولاً: مرتبة (ثقة) وما فوقها (¹ ()
جا 1 جابر بن عبد الله الأنصاريّ المدنِيّ (الصحابِيّ).
ذك
س- سعيد بن جُبَير الكوفِيّ.
 (「) وقال الأهبي (في تاريخ الإسلام

 الزيادي عليه, خاصةً و وأنه ذكره على اليقين لا الثشكّ", والهُ أعلم.

( ( ) جميع هؤلاء الثشيوخ من رجال الكتب الستة؛ فتراجمهه مودعة في: تهأيب الكمال, وتهايب و التهغيب, وتقريب التهزيب.
 وهذا العدد وافٍ بغرض الاراسة.
(7) جملةّ من شيوخ أبي الزبير من الصحابة الكرام, ووضعهم هنا للتَّعاد والنظر في حال أبي الزبير , لا في حالْهِ !

६- سفيان بن عبد الرحمن الثقفيَّ المكيّ(1) ص-0 صالّع بن أبي مريم الضبعيّ (لبصريّ.
-
طاووس بن كيسـان اليمـانِيّ.

- أبو (الطفيل عامر بن واثلة (الكوفِيّ ثـم المكيّ (الصحابِيّ).
- 9
- 

11 11
r
س ا
₹ ا 1 ع عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنِيّ (الصحابِيّ).
ا 10 - عبد الله بن عمرو بن العاص المكيّ, نزل الشَّام(ء) (الصحابِيّ)

8-17 17 عبد الله بن كعب بن مـلك (المدنِيّ. - IV - ا 111

19 19
(1) سفيان هذا قال عنه الحاقظ ابن حجر: مقبول, وقال الذهبي: وثِّق, ووثَّقه (ابن حبان, وبهذه المعطيات -في الغغالب- يكون الرجل مجهولًا؛ لكن ذكر مغظطاي أنَّ ابن خَلَفُون

 (r) تاريخ دمشق (r) (ror/r (r).
 ( £) رجال صحيح مسلم ( ( )

عطاء بن أبي رباح المكيّ.
( ع ع - ع ع عون بن عبد الله بن عتبة الكوفِيّ. r צ צ 0 أبو علقمة مولى بني هاشم المصريّ.

أبو معبد مولى ابن عباس المكيّ.

- عی - عائشة (أم المؤمنين) المدنية.

ثانياً: مرتبة (صدوق):

- عمرو بن شعيب (المدنِيّ (وهو أصغر منه, لكنّه مـات قبله). ثالثاً: مرتبة (صدوق ربما أخطأ):
- علي بن عبد الله البارقيّ (البصريّ(م) .

رابعاً: مرتبة (صدوق تغيَّر حفظه):

- عبد الله بن ستَّمة (المراديّ الكوفِيّ.

 وهي بلاد بين دِجُّة والفرات, وإنَّما قيل لَها الجزيرة لِهُاًا. اللباب في تهانيب الأنساب .(YマV/ )
(Y) سير أعلام النبلاء (YVV) (Y) (Y) (Y)



خامساً: مرتبة (مجهول):
- عبد الرحمن بن الصَّامت (المدنِيّ(1), ويقال: ابن الْهُضاض الاوسيّ(٪)


خلاصة الجدول:

وذلك يفسِّ ويوضح لنا اللببب الذي من أجله لم يتكلم أهل التراجم عن رحلات أبي الزبير وقت طب الحديث وتَحمُّه, وكأنه اكتفى بالأخذ عن شيوخ





.(rへ१৭ت)

عداهم من الثيوخ - خاصةً أهل المدينة- فالظاهر أنه أخذ عنهم حين

r-
( ) , ومن يصلح للاعتبار فقط (ץ), ومن لا يصلح للاعتبار (•), و هذا ينبئ
بوضوح شديد عن حسن وعناية أبي الزبير المكيّ في اختياره لشيوخه؛
خاصةً وأن الو افاين على مكة لا يحصون عدداً.
***
المبحث الرابع: طبقته.
تنوَّعت آراء (لعلماء في تحديد طبقة أبي الزبير المكيّ بحسب
مصطلح كلِّ إمام في تقسبيمه (لطبقي(٪)
فقد عدَّه محمد بن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة بعد

وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثالثة من أهل مكة(!)




 آخر حياته, وعديّ بن عديّ كان يصحب الخلفاء, وابن عباس سكن مكة قبل أن يرتَحل عنها إلى الطائف, وابن الحنفية رحل إلى مكة بعد موت معاوية, وعكرمة كان قـ سكن مكة -كما تقدمت الإشارة إلى إليها-؛ فهذه ألدلة قاطعة تدلُّ على أن أبا الزبير لم يخرج إلى هؤلاء الثيوخ, بل استتغلَّ وجودهم بمكة؛ فألخذ عنهر. (ץ) انظر الكلام في تعريف الطبقة مع بيان نشأة علم الطبقات وفائدة معرفته والكتب
 (
$1 \leqslant \mu q$
وكذلك الثأن عند الحافظ الذهبي, فقد تنوع اجتهاده في ذلك بحسب مصطلحه في كلٍ كتّاب من كتبه التي صنفها على التقسيم الطبقي؛ فقد ذكره في الطبقة الثالثة عشرة في تاريخ الإسلام(ץ), وفي الطبقة الثالثة من الأعلام النبلاء(), وفي الطبقة الرابعة من الحفاظ(\&), وفي الطبقة الرابعة من طبقات (المحدثين() (طبقة الزُهريّ وقتّادة).
ويجمع هذا التنوّع قـرّ مشتركّ مٌ من الاتفاق , وهو كون أبي الزبير من التابعين, ويوضتح ذلك قول الحفاظ ابن حجر عنه:"من الرابعة"(ا)", وهي (الطبقة التي تلي الطبقة الوسطى من التابعين, وجلُ روايتهم عن كبار

$* * *$
(1) طبقات خليفة بن خياط (ص \&9 ٪).



(0) المعين في طبقات المحدثين (ص^) \&).

(V) المصدر السابق (صه) (V)

1 \& \&
المبحث (لخامس: مَنْ يُحكم على روايتّه عنهم - إن وجدت - بالاتقطاع. مـا يحكم فيه على رواية أبي الزبير بـالاتقطاع أمران: ا- كلُّ مـا لَم يصرِّح فيّه بـالسَّماع أو الإخبار (1), وقد وصفه
 وقال ابن القطان:"كلُّ مـا لم يصرِّح فيـه بسماعه من جابر، أو لم يكن من رواية (لليث عنـه فهو منقطع"(؛) (o)
(1) قال ابن حزم: أبو الزبير مدلِّس", مـا لم يقل في حديثه: حدثنا، أو أخبرنا، لا سبيما في جابر؛ فقد أقرَّ على نفسه بالتدليس فيه
 - لا عُمرَ -, وعائشَة الآتيةَ, تؤكد ذلكت


 الْمُعْنْعْن مِمَّا رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير, أصلها مـا ذكره ابن عديّ (في الكامل



 احتاج الليث إلى هذا اللسؤ ال ولمـا خطر عليه أصلاً, و هذا كمـا كان يقول تا تلاميذ هشيم بن بشير له: نريد أن لا تدلس لنا شيئًاً ! قلت: ومـَّوم أنَّ هشيماً (كما في طبقات المدلسين
 الصريح: مـا قام بـه العلامة الألبانِيّ كرحمه اللهـ من تضعيف أحاديث في صحيح مسلم, من ضمنها حديث لأبي الزبير بسبب العنعنة (ينظر : السلسلة الصحيحة برقم ه هr الع )؛ قلت:
 هو مـا ذهب إليه (العلاهيّ أنَّ الإمام مسلمـاً اطلع على الأى صحة تلك الأحاديث, كمـا سيأتي, قلت: وصحيح مسلم قـ اتفقت الأيمة على قبول مـا فيه؛ فلا يؤثر فيه انتقاد متأخر , والله

 وإن لم يرو ها من طريقه, والله أعلم. جامع التحصيل (ص • 1 1).
$1 \leqslant \leqslant 1$
r-
ابن عباس"(1), وقال أبو حاتم وابن معين:"أبو الزبير المكيّ لم يسمع من عبد


قال العلائي معلقاً على كلام الأيمة السابق:"قلت: حديثه عن ابن عمر

## مسلم"(^). <br> وابن عباس وعائشة في صحيح

قلت: كلام العلاديّ هذا مَحلٌ نظرٍ من وجهين:
1- أنَّ الأنمة لم ينصوا بالانقطاع على رواية أبي الزبير عن ابن
عُمَر , وإنَّما عن عبد الله بن عَمْرو (9)
r - رو ايـة أبي الزبير عن ابن عُمر نـع هي في صحيح مسلم(1), أما روايته عن ابن عباس وعائشة فليست في صحيح مسلم(†)؛ ولذلك لم يذكر




 عَمْرو, لكن في إسناده ابن لَهيعة, وهو ضعيف كما سيأتي بياته عند ذكر الرواة عن أبي

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) أي: ولَمَ يسمع منـه. }
\end{aligned}
$$




 (9 19/₹): أبو الزبير لم يسمع من عبد الله بن عمرو, قاله (بن معين, وقال أبو حاتم: لم
(المزيٌ مسلماً فيمن أخرج حديث أبي الزبير عن ابن عباس(ّ), ولا عن عائشةٌ (٪).

ومن هنا تعلم أنَّ فول الإمام الأهبي -مو افقاً فيه العلاثي-:"روى
عن: (ابن عباس، وعائثة، وابن عمر، وحديثه عن الثلاثة في صحيح


 . (r) ^०)
( $)$ (




 (

(0) لكن الحافظ المزيَّ -رحمه الله- فات عليه هذا؛ فحين ذكر شيوخ أبي الزبير في
 عنهما بأنَّها في صحيح مسلم, وجلَّ من لا يسهـا (7) تاريخ الإسلام (V/T (V)
 رضضي الله عنها- فيمن روى عنه أبو الزبير, وذكر أنَّ ذللك في كتاب الصج, والحديث الأي أشثار إليه ابن منجويـه, هو مـا رواه مسلم (NA/ / عن مطر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن عائشة, وبعد أن ذكر الحديث قال:
(المبحث السـادس: الرواة عنـه (٪)
أثههر الرواة الأين رووا عن أبي الزبير المكيّ سبعةٌ وثمـانون راويًاً (ץ), يمكن تصنيفهم على سبعة مراتب, هي: أولاً: مرتبة (ثقة) ومـا فوقها:

1 - إبر اهيم بن طهمان الخراسـانِيّ, سكن مكةٌ ومـات بِها.
r
r- أيوب السختيانِيّ أبو بكر البصريّ.
६ - حجاج بن حجاج الباهلي البصريّ.
0 - حجاج الصو اف البصريّ.
7- الحسن بن عمرو (الفقيميّ الكوفِيّ.

قال مطر : قال أبو الزبير: فكاتت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله و الأي يظهر أنَّ هذا الكلام الأخير ليس برو ايةٍ مستقلة لأبي الزبير عن عائشثة كرضي الله عنها-, بل هو تابعٌ لروايته اللسابقة, لكنه اختصاراً ذكره عن عائشة وأسقط ذكر جابر ؛ فتبيَّن ألا رو اية لأبي الزبير عن عائشةّ, والله تعالىى أعلم.
(1) وبعد هذا التَّحرير تُلم أنَّ مـا ذهب إليَه البَعض من نفي تُهمـة التّليس عن أبي الزبير
 عليه في: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة ( / / موثق (صץ \& \&), وق ذكر المحقق أنه لم يثبت لايه تدليس أبي الزبير, لكنَّ من حفظ حجة على من لم يحفظ !؟
() جميع هؤلاء التلاميذ من رجال (لكتب الالـتة؛ فتر اجمهم مودعة في: تهزيب الكمـال, وتهزيب والتهزيب, وتقريب التهزيب, سوى ليث بن كيسان اللعبديّ, وستأتي الإشثارة إلى

مظنِّ ترجمته.
 و هذا العدد و وفٍ بغغرض الادر اسة.

V
^- حمـاد بن سلمـة أبو سلمـة البصريّ.
ه-داود بن أبي هند البصريّ
.

- 11 سفيان الثور يّ الكوفِيّ.
r
س ا - سلمـة بن كهيل الكوفِيّ (ومـات قبـهـ).
؟ ا- ا- سليمـان الأعمش الكوفِيّ.
1- ا 1 - شعبة بن الحجاج البصريّ.
عبد ربـه بن سعيد الأنصاريّ المدنِيّ.
عبد الّرحمن بن حميا الرؤ اسـيّ الكوفِيّ. 1 1 1 - عبد الرحمن بن شريح المصريّ. 19 - عبد العزيز بن الربيع الباهليّ البصريّ. r. عبد المثلك بن جريج المكيّ.
ع عبيد الله بن الأخنس (الكوفِي"(1).
rr - عبيد الله بن عمر (لعمريّ المدنِيّ.
ع عزرة بن ثـ ثـابت الأنصـاريّ البصريّ. - ro عطاء بن أبي رباح المكي" (وهو من شيوخه).
 حبان: كان يخطئ كثيراً. قلت: ولكن بالرجوع إلى ترجمته نجد أن الأئمة وثققوه, ولم يجرحه سوى ابن حبان؛ ولألك تجد الأهبي اكتفى بتوثيق الإمام أحمد له. تهانيب الكمال


Y
" ليث بن سعد الفهمي" المصري".
( ${ }^{\text {(1) }}$

- 9 - مالكك بن أنس المدنِيّ.
.

rr- مسعر بن كدام الكوفِيّ.
rr

ه هr- يحيى بن سعيد الأنصاريّ المدنِيّ.
廿
يعلى بن عطاء العامري" الطائفيّ نزيل واسط.
 ثانياً: مرتبة (ثقة رمي بالقدر) أو (... له أو هام) أو (... له

أفراد) أو (... كه غرائب) أو (... يلِّسِ):
1- ثور بن يزيد أبو خالد الحمصيّ.
r- الحسين بن واقد المروزيّ.
(1) التنييل على كتب الجرح و التعديل (ص \& ه ب).
 اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. قلت: و هناكَ بحث مُحكِّ لأحد الباحثين؛ بيَّن فيه الراجح من أقوال العلماء في ابن عجلان وفي مروياته, ستّماه: إفادة العجلان بثقة محمد عجلان, وتبيين خطأ من جعل حديثه في رتبة الأحاديث الحسان؛ وهو ضمن منشورات مجلة جامعة أم القرى؛ فر اجعه تَجَتَ خيراً كثيراً.

ز ز
६-
ه- ع- عبد الملك بن أبي سليمان الكوفِيّ(ب)
-
هشام بن أبي عبد الله الاستوائي البصريّ.

- هـيم بن بشير الواسطيّ.

ثالثاً: مرتبة (صدوق) (ولا بأس به):
1- إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزيّ.
r- الأجلح بن عبد الله الكنديّ الكوفِيّ.
r- خ- خير بن نعيم الحضرميّ المصري".
६- ع عبد الله بن خثيم المكي".

-     - عمار الدهنِيَّ الكوفِيّ.
- 

معاوية بن عمـار الاهنيّيّ الكوفِيّ.
 والأحاديث الأفراد أو الغرائب - على اختلاف إطلاقهم عليها- في غالبها ضيعهِةٌ منكرة

 الأوسط للطبر انْيَي أنموذجاً, وستتولى نشره مشكورةً مجلة مسالكّ.
 قلت: لكن بالرجوع إلى ترجٍمته وتأمل أقو ال النقاد فيه؛ نجد أنَّ الراجِح فيه: أنها ثقةٌ ريمـا





$$
\begin{aligned}
& \text { - 人 المغيرة بن مسلم السَّرَّاج المدائنِيّ('). } \\
& \text { - } 9 \text { واصل مولىى أبِي عيينة البصريّ. } \\
& \text { رابعاً: مرتبة (صدوق يـهم) أو (... يخطئ) أو (.. له أو هام): } \\
& \text { ا- أيمن بن نـابل المكيّ نزل عسقلان. } \\
& \text { حرب بن أبي العالية البصريّ. } \\
& \text { r- معقل بن عبيا الله الحرانِيّ. } \\
& \text { ع- المغيرة بن زيـاد الْمَوصلِيّ. } \\
& \text { - ه هشام بن سـع المدنِيّ. } \\
& \text { خامساً: مرتبة (ضعيف): } \\
& \text { - إبر اهيم بن إسمـاعيل الأنصاريّ المدنِيّ. } \\
& \text { إبمـاعيل بن أبي (الصفيراء المكيّ) } \\
& \text { r إسمـاعيلّ بن مسلم البصريّ ثـم المكيّ. } \\
& \text { ع - أشثعث بن سوار الكنديّ (لكوفِيّ. } \\
& \text { جابر بن يزيد الجعفيّ الكوفِيّ. } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$

(1) (المدائنِي" - بفتح الميم والالل المهملة, وكسر الثياء المنقوطة بنقطتين من تحتها, وفي آخرها نون- : هذا النسبة إلى المدائن، وهي: بلدةٌ قديمة مبنية على الآِّجْة، وكانت

 قلت: ولكن الراجح في إسماعيل: أنـه ضعيفُ, ولكن كلمة صدوق أو ثقة ترد كثيراً في استتعمال الأثمة على إلرادة الثوثيق في الايانة والعدالةّ, لا في الحفظ والضبط, وعليه يحمل إطلاق الحافظ ابن حجر في كثيرٍ من الضعفاء الأين يسمهم بـ"صدوق كثير الوهم" ونحوها, كما سيأتي لذلك نماذج بعد قليل؛ ولذا وجدت الذهبي (في الكاشف (Y\&V/1) اكتفى في إسماعيل بقول البخاري: يكب حديثه, أي: ضعيف يعتبر بـه.

الحسن بن أبي جعفر البصري". - خد اش بن عياش العبدي" البصري". - . 1 . 11-1 عبد الله بن المؤمل المخزوميّ المدنِيّ. r
«r ا ٪ ا
10- 10 عياض بن عبد الله الفهريّ المدنِيّ.
17-17 قرة بن حيوئيل المصريّ(4).
ليث بن أبي ستليم الكوفِي"(1). IV
 و التتليس. قلت: الراجح ضعفه, ويكفيك في ذلك قول الإمام أحمد: في حديثه زيادةٌ على

 خلط بأخرة, ورمي بالإرجاء. قلت: من المعلوم عند النقاد أن سيء الحفظ لا يكون حديثه
 . (riv/r)
 احتراق كتبه. فلت: ومعطوم أنَّ حديث المختلط غير مقبول مالم يوجد له شاهد أو متابع؛



 السابق ذكرهم. تهأيب الكمال (\% (ON/T).

1^-1^ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (الكوفِيّ(؟).
19-19 مطر الوراق الخراسانِيّ سكن البصرة() سادساً: مرتبة (مجهول):
1- عبد الرحمن بن نمران الحجريّ المصريّ.
 r-६- أبو أحمد بن على (الكلاعيّ الامشثيّ. سابعاً: مرتبة (متروك):
1- إبراهيم بن يزيد الخوزيّ المكي".
حمزة بن أبي حمزة النصيبِيّ الجزريّ. r-६- محمد بن عبيا الله العرزميّ الكوفِيّ.
 ولم يتميز حديثه فترك. قلت: الراجح أنه ضعيفٌ يعتبر به؛؛ ولذا قال ابن عديّ: ومع الضعف الأي فيه يكتب حديثه. الكامل في (الضعفاء (Y (Y/V/V).
 جداً. قلت: الراجح؛ ولذا قال ابن عديّ - بعد ذكر جملةٍ من أحاديثه (الضعيفة-: ولم أذكر من أحاديثه إلا القليل، وهو كما قال شعبة: يستال بها على أكثره. الكامل في الضعفاء .( $\Gamma$ १q/V)
(T) هذا الراوي قال عنه (الحافظ ابن حجر (في التقريب ت وحديثه عن عطاء ضعيف. قلت: الراجح أنه ضعيف, ضعَّفه النقاد, وكان يحيى القطان

 الراجح: أنه مجهول؛ كما رجَّحه الحافظ نفسه في لسان الميزان (19/^) 1 ).
$1 \leqslant 0$.
بيان عدد الرواة عن أبي الزبير (لمكيّ بـالنسبةٌ إلى مراتبهم وبلدانهم:


خلاصة الجدول:
ا- استأثرت مدن العراق بالرواية - نسبياً- عن أبي الزبير المكيّ؛ فالرواة عنه من (البصرة (19) راوياً, ومن الكوفة (9) 1 (1) راوياً, ومن واسط
 سبعةٌ وأربـون راوياً. ويأتي بعدهم رواة المدينة البالغ عددهم (٪ ( 1 ) راوياً, فيما جاء عدد
 رواة, بينما جاء تـداد غير المنسوبين ( ( ) راو راوٍ واحد فقط.
 رحةٌ في الأخذ عن الثيوخ, وهكذا يظهر هنا في حال الرواة عنه, أنَّهم من (الو افدين على مكة المشرَّفة, و هذا أيضاً يعطينا انطباعاً آخر , وهو الْا الزبير المكيّ وأحاديثه كانت مَقْصِدِ الرواة من أهل الحديث, وأهل الرحلة من (الطالبين
Y ب- عدد الرواة الأين في درجة الاحتجاج (0ه) راوياً, ومَنْ يحتمل الاحتجاج أو الاعتبار (0) رواة, ومَنْ يصلح للاعتبار فقط (Y (Y) راوياً, ومَنْ

لا يصلح للاحتجاج ولا الاعتبار ( \&) راويان فقط(٪)

## ***

( ( ) وهي تُشمل حرَّان والموصل؛ فإنَهما من مدنِها كما تقامه.
(Y) وأعداد هؤلاء الرو اة الضعفاء عن أبي الزبير تفسِّر لنا قول ابن عدي" -الآتي-: وهو في نفسه ثقة إلا أن يروي عنه بغض الضعفاء فيكون ذلك من جه من قبله. الكامل في الضعفاء (rar/V).

المبحث السابع: وفاته.
اختلف في تَحديد السنة التي توفِي فيها أبو الزبير المكيّ, على
قولين:
ا- أنـه توفي قبل عمرو بن دينـار, وعمرٌو هذا توفِي سنـة ستِّ وعشرين
ومائة|(1).
وهان القول تبنَّاه شيخ (لبخاري, الإمام عليٌ بن المدينِيّ, وتبعه على

وابن حبان(), و الحافظ ابن حجر(گ)
r - أنـه توفِي سنـة ثمـانٍ وعشرين ومـائـة.
وهذا القول قال به: عمرو الفلاس(*), والإمـام الترمذيّ(٪), وتبعهمـا
على ذلك: أبو حسان الزياديّ(1), وابن الأثير (لجزري(٪), وابن عبد




 ذكره مغظطاي غير موجود في نسختي التاريخ التي عندي؛ فلذلك لم أتعرض لذكره؛ فالله أعلم.

$1 \leqslant 0 \%$
قلت: والأي يظهر - والله أعلم - أنَّ الصواب في هذا, هو القول الثاني؛ فإته يعضده قول ابن معين الأي رواه عنه ابن أبي خيثمة, قال:"حدَّثنِي يَحيى بن معين, قال: مات أبو الزبير فِي ولاية مروان بن

مُحَمَّد(1)", ومثّل قول ابن معين قال خليفة بن خيَّاط().
 ذكر أهل التاريخ(^), وهذا القول حجةٌ على قول ابن المدِينيّ؛ فهو الأكثر قيلا, والأرجح دليلا !!
***
المبحث الثامن: مَنْ أخرج لهه من أصحاب الكتب اللسِّةّة.
أخرج الأنمة الستة كلهم لأبي الزبير (المكيّ - مـا عدا البخاريّ-(9) في
كتبهم الأمهات(• '), وق أخرج لـه مسلم عن خمسة عشر من شيوخه هم('):




( ( ) تاريخ الإسلام (








 .( $\sim \vee / \varepsilon)$

1-جابر بن عبد الله().

-     - سعيد بن جبير
r-صفوان بن عبد الله بن صفوان.
₹ - طاووس بن كيسان.
0-أبو الطفيل عامر بن واثلة. -
- V
^- عبد الله بن عمر بن الخطاب.
9- عُبيا بن عمير الليثيّ.
- 

-11
r ا ا
r| أ أبو معبد مولى ابن عباس.
ع ا- عبد الله بن كعب بن مـالك.

- 10 - عائشة (أم المؤمنين)(٪)
***
 هؤلاء الثشيوخ, ينظر : رجال صحيح مسلم (Y/Y/ (Y) (Y) وقا تقدم لك (ص: رو اية الليث عنه, وعرفت أنَّ هناك أحاديث معنعنة ليست من غير طريق الليث, وهي في صحيح مسلم, وذكرت لك جواب الحافظ العلاهي عنها, والله أعلم.
(٪) تقدم تحرير أنَّ أبا الزبير ليست رو اية عن (بن عباس في صحيح مسلم.



## الفصل الثاني:

أقوال أئمة الجرح والتعديل (عرض وتحليل)
المبحث الأول: أقو ال الأيمة (لمتثددين(1)
1- شعبة بن الحجاج (ت • 7 اهـ
قال هشيم:"سنمعت من أبي الزبير؛ فأخذ شعبة كتابي فمزَّقَهَه؟!(؟). قلت: وهذا الفعل من شعبة يدلُ على تركه لأحاديث أبي الزبير المكيّ مطلقاً, وقد عئّل لذلك بأمور (ّ), وهي كما يلي: أو لاً: أنَّ أبا الزبير لا يحسن يصلي:
فعن سويد بن عبد العزيز قال:"قالِ لِي شعبة: لا تكتبْ عن أبي
الزبير ؛ فإتـه لا يُحسِنُ يصلِّي !؟ "(\&).

وجاء عنه أنه قال:"رأيته يسيء (الصلاة؛ فتركت الرواية عنه"(ْ). و هذا التعليل من شعبة مَحلُ نظر , وقد أجيب عنه بــ :
ا- قال ابن عبد (البَرَ:"قول شعبة هذا هو تَحامل" وغيبة"()"
(1) تقسيم أنمة الجرح والتُديل إلى متثّد, ومعتل, ومتساهل, مأخوذٌ من كتاب: (الموقظة في علم مصطلح الحديث (صץ^)), والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر ( (
(0) سير أعلام النبلاء (بNT/0).
(٪) إكمال تهانيب الكمال (• •
$1 \leqslant 07$
r - أنه قد ثبتت رواية شعبة نفسه عن أبي الزبير , فكيف يمنع غيره من
 ذهب هو فكتب عنه(1)!"() (') وجاء عنه أيضاً:" خدعنِي شُعْبَة فقال لِي: لا تحملْ عنه؛ فإني رأيته يسيء صلاته, وليتختي ما كنت رأيت شُعْبَة !؟ "(٪).
ץ- أنَّ هذه القصة لا تصحُّ عن شعبة؛ فإن سوياً هذا ضعيف(؛), قاله
المعلميّ - رحمه الله - (ْ).

قلت: لكنَّ هذه القصة قد جاء ما يشهُ لَها ويقوِّيّها, ذلك فيما رواه ابن أبي خيثمة عن شيخه ابن نُمَيرٍ قال: أبو الزبّبير كان يفقِّع فِي المسجد الحرام"(7)؛ فالقصنَّة ثابتةٌ


(1) قال الستَّجي:"لَم يرو عنه شعبة إلا حديثين أو ثلانة". إكمال تهذيب الكملا

(r) ( الكامل في الضعفاء (Y (Y (Y/V).
(


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) النكت الجياد (07 (07 (0). }
\end{aligned}
$$

 .( $\mathrm{rr} \mathrm{\wedge q}$ )
$1 \leqslant 0 V$
 ثانياً: أنهـ رآه يَسْتِرْجِحُ في الميزان:


> وَيسنَرْجِحُ في الميزان"((5).

و هذه التّهمة يجاب عليها بــ:
1- قول ابن حبان:"ولَمْ ينصف من قَّحَح فيه؛ لأنَّ من استرجح في


r(v)"! بجرح
(1) ويقوي ذلك: الحديث الوارد في النَّهي عن التشثبيك بين الأصابع عند الحضور إلى
 داود -الأم- برقم (OVI).
(
(Y) هذا, وقا أجاب (لبعض بأنَّ هذه الإساءة جاءت قياساً من شعبة على نفسه؛ فهو قد كان من المتعبدين؛ وعليه فهو أمرٌ نسبيّ؛ لكن مـا قدمته لك صريعٌ في المسألةة, ولعلَّ


 في التجريح, وهذا كافٍ في عدم قبول قول شعبة, وسيأتي نحو هذا الردٍ في قول النسائيّ (ص:
.

(V) النكت الجياد (V/ (V)

ثُالثاً: أنه رآه خاصم ففجر:
قال أبو داود الطيالّسي:"قال شعبة: لَم يكن في الانيا بشبيء أحبُ إلِيَّ من رجل يقلم من مكة؛ فأسأله عن أبي الزبير , فقدمت مكة فسمعت عن أبي

 أغضبني! قلت: من يغضبك تفتري عليه!؟ لا رويتُ عنك حديثاً أبداً, قال: وكان يقول: في صدري: أَرْبَعْمائةٍ لأبي الزبير عن جابِ

حديثاً أبداً"(1).
وهذه القصيَّة و التهمة الإجابة عليها بــ:
 فيه بِما يُوهِنُ حديثَه، ولا مِنْ شرط الثقة أَنْ يكون معصوماً من الخطايا و الخطأ"(Y).
r - قول المعلميّ -رحمه الله-:"و الحاصل أَنَّ تلك الكلمة التي سبقت على لسان أبي الزبير بدون شعوره -لشدة غضبه- لا ينبغي أَنْ يُهُر بها مئـات الأحاديث عن رسول اللّ كِّكّ، مع التَّحقّق بكمال صدقه وحفظه وضبطه

$1 \leqslant 09$
مـا يَدْفَعُ مـا فيها من الاتِّهام، وفيهِم: ابن معين والنَّسائيّيٌ وابن حبان(1)، وحسبك بهم تعنتاً، مـع أَنَّ معهم بضعة عشر إمامـاً !"(Y). رابعاً: أنه كان بزيِّ الثُرَط: قال عيسى بن يونس:"قال لِي شعبة: يا أبا عَمْو, لَوْ رأيت أبا الزبير؛ ؛ لرأيت شرطياً بيده خشبة !؟ "(؟).
ومراد شعبة: أنهه ليس من أهل الحديث, وليس قوله مِمَّا يَجرح (؛).
وقد أجاب الإمام الحاكم على هذا التعليل والذي قبله بقوله:"وليس
 رجل من أهل العلم"(ه). وعلى كلِّ حال فتعليلات شعبة كلُّها متعقَّةُّ؛ ولذا قال أبو عمر (بن
 الأيمة, وكان شعبة يتكلم فيه ولا يُحدِّث عنه, وهي
 وقال ابن رجب الحنبليّ -رحمه اللّه متعقباً بعد أنْ ذكر تعليالات شعبة:"ولَم يذكر عليه كنباً ولا سوء حفظ"(V).

$$
\text { r- يحيى القطان (ت } 9 \text { اه هــ) }
$$

(1) تققم قول ابن حبان ف الصحة الماضية, وسيأتي قول ابن معين في الصفحة التالية, وقول النسائي (ص:Y) ( $)$
 ( ( ) تخريج أحاديث وآثار حياة الحيوان (ص \& ه^).


(V) شرح علل الترمذي (V)/r) (V).
$1 \leqslant 7$.
قال عباس الاوريّ:"سَمعت يَحْيُى بن سَيِيد يقول: أَبُو الزبير أحبُّ إِلَي"
من أَبِي سفيان('), وكان أبو الزبير و أبو سفيان جَميعاً من مكة"(Y). بح

أولا: توثيقه (المطلق لـه:
قال ابن أبي خيثمة وابن أبي مريم:"سَمعت يَحيى بن مَعين يقول: أبو

> الزبير ثقة"(٪).

وقال (لارميّ:"قلت ليحيى: فأبو الزبير؟ قال: ثقة؛ قلت: فمحمد بن
المنكدر (\&) أحبُّ إليك عن جابر أو أبو الزبير؟ قال: كلاهُما ثقتان"(ه). ثانياً: اختلاف قوله في تعيين درجة التوثيق:
وقال إسحاق بن منصور:"عن يحيى بن معين: أبو الزبير صالِح,
وقال مرةً: ثقة"(T)
ثالثاً: تقديمه على أبي سفيان الإسكاف:
قالل ابن أبي حاتم:"قرئ على العباس الاوري قال: سَمعت يحيى بن
معين يقول: أبو الزبير أحبُّ إلِيَّ من أبِي سفيان"(1).
 شأناً من أبي الزبير بكثير , وحاله قريبٌ من (الضعف عند كثيرٍ منهم, وقال عنه الحاقظ: صدق. تهذيب الكمال (ז (
(६) (
(
(٪) الجرح و التعديل (V4/^).

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } 1 \text { ( } 0 / \mathrm{V} \text { ( }
\end{aligned}
$$

وقال أبو داود السنجي:"قال يَحيى: أبو الزبير أثبت من أُبِي
سفيان" (٪)
والظاهر من عبارات ابن معين أنه يوثق أبا الزبير توثيقاً مطلقاً, وإليه يردُّ الوصف بالصلاح, ولْعلَّ ذلك من شديد عباراته, ويقوِّي هذا مساواته له بابن المنكدر وتقديمه له على أبي سفيان, وقد عرفت أنـه قد

وثقّه (لعلماء.
فإن قلت: مساواته لابن المنكدر إنَّما وردت في جنب حديث جابر , لا
في كلِّ الأحاديث؟
قلت: سوف تُعلم أن أبا الزبير لم يضعَّف حديثه في شيخِ من شيوخه من جهة الحفظ والضبط؛ اللهم إلاَّ مـا سبق ذكره من بعض الرِورايات عن بعض الصحابـة(؟)؛ فهو ثقةٌ إن شـاء الله.
६ - أبو حاتم الرازيّ (ت rVV هــ)

قال ابن أبي حاتم:"سـألت أبي عن أبي الزبير؛ فقال: يكتب حديثه ولا
يُحتجُّ بـه( ) , وهو أحبُّ إلِيَّ من أبي سفيان طلحة بن نـافع"(•)
و هذا الجرح والتضعيف من أبي حاتم غير مقبول ههنا؛ حيث إنَّه قـ
أطلق هذه العبارة على كثير من الثقات الأين وثَّقهُ غِيره؛ كإبر اهيم بن
ميمون الصـَّائغ(1), وأسـامة بن زيد الليثيّ(), وحجاج بن دينـار اللسلميّ(٪).
(1) (الجرح و التعديل (Y (Y/ )



 عند النقل. (0) الجرح و الثتعيل (V7/^).
$1 \leqslant 7 r$
ويقو"ي هنا أنّْ أبا حاتم قـ اعتمد في تركه لأبي الزبير على قول
شعبة(), وقد عرفت ما فيه !؟
0- النسائي (ت r.r.rهـ)

قال النسائيّي:"أبو الزبير كان شعبة يسيء الرأي فيه, وأبو الزبير من
 قال: سَمعت جابراً فهو صحيح, وكان يدلس, وهو أحبُ إلينا في جابرٍ من
أبي سفيان"(o).

وكلام الإمام النسائيّ هنا ظاهر" في توثيق أبي الزبير, وردٌّ ما أورده عليه شعبة.
***
المبحث الثاني: أقوال الأنمة المتتلين.
ا- محمد بن سغد (ت • .

قال ابن سعد:"وكان ثقة كثير الحديث, إلا أن شعبة تركه لشيء زيٌ رعم أنهه رآه فعله في معامدة, وقد روى عنه الناس"("). و هذا القول ظاهرّ أيضاً في توثيق أبي الزبير , والردٍّ على شعبة في تركه لحديثه.
ץ- علي بن المديني (ت \& \& ץهـ)

[^0]قال محمد بن عثمان العبسي:"سألت علي بن المديني عن أبي الزبير؟
فقال: ثقة، ثبت"(1).
r- الإمام أحمد بن حنبل (ت ات اهـهـ)
أو لاً: توثيقه المطلق لأبي الزبير :
قال المروذي":"قلت لأبي عبد الله: يُحتَجُّ بِديث أبي الزبير؟ فقال: أبو الزبير يروي عنه, ويُحتجٌّ به"(٪)
ثانياً: تقيمه لأبي الزبير على أبي سفيان الإسكاف:
قال الكرمانِيّ:"سئل أحمد بن حنبل عن أبي الزبير؟ فقال: : قا احتمله
الناس, وأبو الزبير أحبُّ إلِيّ من أبي سفيان, وأبو الزبير ليس بهـ بأس"(؟).
 الزبير (£), وهو ردٌّ ضمنِيٌّ على ترك شعبة لأبي الزبير , وبيان أنه خلاف مـا عليه عمل جمهور الأمـة.
ثالثاً: شهادته لأبي الزبير بالمعرفة في علم الحديث: قال ابن المبرد:"قال أحمد: أبو الزبير أحبُ إلِيَّ من أبي سفيان؛ لأنه أعلم بالحديث منه"(().


 (६) فهو كقول ابن سعد السابق: وقد روى عنه الناس, ونحوه قول النسائيّ المتقام كنلك
(0) بحر الام (صץ \& 1).

1ร7ร
قلت: وهذا القول من الإمام أحمد -رحمه اللهَ بيِّنٌ في كون أبي

لتقديم الإمام أحمد له على أبي سفيان الإسكافـ رابعاً: تقديمه لأبي نَضْرة عليه:
وقال المروذي":"سألت أبا عبد الله عن أبي الزبير؟ فقال: قد روى
 قلت: هو ليِّ؟؟ فكأنه ليَّنه, قلت: أبو الزبير أحبُّ إليك أو أبو نضرةّ(٪) ؟ قال: أبو نضرة أحبُ إِلَي"(م) .
قلت: الذي يترجَّح الأخذ بعموم أقو ال الإمام أحمد, وهو فيها يوثق أبا
 وغاية مـا قال فيه الإمام أحمد نفسه: ما علمت إلا خيراً(0)؛ على خلاف إطر ائه السابق في أبي الزبير , والله أعلم. ६-الإمام البخاري (ت
(1) ويظهر ذلك جلياً في انتقاء أبي الزبير لثيوخه على كثرة الواردين على البلا الحرام, كما تقام بيانه (ص: • 1). () هو: المنذر بن مالكَ بن قُطَعَة العبدي؛ قال عنه الحافظ: ثقة, وقال الذهبي: ثقة
 والثقات لابن حبان (

$$
\text { وتقريب التهأيب (ت • 7 } 9 \text { ). }
$$

(ّ) العثل ومعرفة الرجال رواية المروذي (ص ه o).


$$
(0 \cdot \wedge / ヶ \wedge)
$$


 ذهنه أنَّ الإمام البخاريّ لَم يَحتجَّ بأبي الزبير في صحيحه؛ نسب ذلك إلى قوله - سهواً - . ودليل هذا الذي قلته: قول الذهبي نفسه في تاريخ الإسلام(ץ):"ومع

 البخاري, نعم أبو حاتم وأبو زرعة, وقد راجعت كتّاب الضعفاء للبخاريّ؛ فلم أجده استعملها في جرح رجلٍ واحد !؟

قال ابن أبي حاتم:"سَمعت أبا زرعة يقول: أبو سفيان روى عنه الناس؛ قيل ذه: أبو الزبير أحبُ إليك أم أبو سفيان؟ قال: أبو الزبير أثشهر؛ فعاوده بعض من حضر فيه؛ فقال: تريد أن أقول: هو ثقة؟ الثقة سفيان وشعبةة"(ّ)
وقال ابن أبي حاتم:"سألت أبا زرعة عن أبي الزبير؟ فقال: روى عـه
 وهاتان (العبارتان ظاهر هُما (لجرح(1), لكنَّ حقيقتهما: أنَّ أبا زرعة جعل رتبة أبي الزبير في رتبة الثقات مقبولِي الحديث, إلا أنه أدنَى مرتبةً ودرجةً من شعبة وسفيان.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سير أعلام النبلاء (Y (Y)/0) (Y) (Y) } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) (المصدر السابق (V4/^). }
\end{aligned}
$$

## $1 \leqslant 77$

ومثل هذا ما قيل لابن مهديّ عن أبي خلدة: يا أبا سعيد أكان ثقة؟
فقال: كان خياراً وكان مسلماً وكان صدوقاً, الثقة شعبة وسفيان !؟ (٪)
 الإمامة؛ لو لَم يُوثّق من أصحاب الحديث إلا من كان في درجة شعبة وسفيان الثور ي؛ لقلّ الثقات, ولبطل معظم الآثار"(؟).
وقال ابن عبد البَرَّ في أبي ظلدة:"هو ثقةٌ عند جميعهر, وكلام ابن
مهاي" لا مغنى له في اختيار الألفانظ"(5).
〒- الإمام أبو داود (ت تهVهـ)

قال الإمام أحمد:"قال ابن عيينة: شهلت أبا الزبير يُقر أ عليه صحيفة؛
فقلت لأحمد: هي هذه الأحاديث - يعني صحيفة سليمان اليشكري - التّي في أيدي الناس عنه؟ قال: نـعم, قلت: أخذها أبو الزبير من الصحيفة؟ قال: كان أبو الزبير
يحفظ" قال أبو داود معترضاً:"أثثكُ في "يحفظ" كيف قاله أحمد؛ قالوا: ربَّما
شككَّ في الثيعِ فنظر فيهـ"(o).

قلت: قد تبيَّن لك أنَّ الإمام أحمد لم يتفرد بوصف أبي الزبير بالحفظ, بل ذهب مذهب جمهور النقاد, وأما نظره في الصحيفة فقد تقدم الجواب عليه, و والحمد لله.
(1) وهذا الأي فهمه بعض من وقف على هذه العبارة فأثشار إلى أنَّ بَا زرعة جعل حديث


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

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

$$
\begin{aligned}
& \text { (ه) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص^^٪) (ص). }
\end{aligned}
$$

## V- ابن عديّ الجرجانِيّ (ت 0 \% 0 هــ)

قال ابن عديّ -رحمه الله-:"ولثلثوري عن أبي الزيبير جملةّ من








 صدوق وثقةٌ لا بأس بهـ"(+). قلت: كلام ابن عديّ هنا يتضمن أموراً:
 عنه نسخ" وأحاديث, رواها عنه الثقات الحفاظ؛ فحديثه مشهررٌ معروفـٌ عند الثقات.
r - الردُّ على شعبة, و وأنَّه منْ ضمن مَنْ روى عن أبي الزبير - مع

(1) زهير وحماد وهشيم وابنا عيينة وجريج والإمام مالكّ, تقام ذكرهم في الرواة عن (أبي الزبير المكيّة (Y) هذه الجملة كرَّر ها الإمام ابن عديّ تأكيلاً لمثيلتها الأولى؛ ففيه تأكيبّ للمغنى الذي تدلُ
$1 \leq 71$





 بقوله:"صدوق وثقةّ", مع ما صدَّره من المنافحة عنه والتَّدَّي لِمن ترك حديثه.
***
المبحث الثالث: أقوال الأيمة المتساهلين.


قال العجليّ:"تابعيّ ثقة")"(Y)
(ابن حبان (ت \& \&
ذكره ابن حبان في "الثقات", وقال:"كان من (الحفاظ(ّ), وكان عطاءٌ يقدمه إلى جابر لِيَفْظَظَ له, روى عـهـ مالكك والثّوري وعبيد الله بن عمر والناس, ولَم
 من أجله" (隹)
قلت: هنا القول من الإمام ابن حبان تضمَّن عدة أمور تدلُ عـى توثيق أبي الزيبر:
 ( ( $)$

( ( ) الثقات لابن حبان (

ا - أنه كان من الحفاظ.
أنَّ عطاءً كان يقدمه ليحفظ له, و هذا تـعديل وتوثيق من
عطاء كذلك, واعتر اف لـه بالحفظ.
r- روايـة الثقات عنـه كافةً, وهذا يشبههه قول ابن عديّ اللسابق.
₹ - أنَّ شعبة لم ينصفه؛ لأنَّ الاسترجاح لا يوجب
الردَّ.
***
المبحث الرابع: أقوال الأئمة الآخرين (مَنْ لم تُدرس مناهجهم في الجرح
و التعديل).
人- عطاء بن أبي رباح (ت \& ا اهــ)
عن عطاء قال:"كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا, فإذا خرجنا من عنده


(الحديث"(「)
قلت: وهذا القول والفعل الصادران من عطاء دليلّ واضـح على اعتر افه لأبي
الزبير بالحفظ والإتقان.
9-يعلى بن عطاء (ت •r ا هـهـ)
قال يعلى بن عطاء:" حدَّثني أبو الزبير المكيّ, وكان أكملَ النَّاس
عقلاً وأحفظَهِ"()

- ا- أيوب الالـختيانِيّ (ت اساهــ)



$1 \leqslant V$.
قال سفيان:"سَمعت أيوب السختياني يقول: حَدَّثني أبو الزبير، وأَبُو الزبير أَبُو الزبير , قال سفيان بيده يقبضها(1)"(ץ)

وقال سفيان:"حدثنا أيوب، حدثنا أبو الزبير، وهو أبو الزبير
فغمز ه" ${ }^{(r)}$
وقال أبو عوانة:"كنا عند عَمْو بن دينار جلوساً ومعنا أيوب, فحدث
أبو الزبير بِحديث؛ فقلت لأيوب: ما هذا؟ قال: هو لا ياري مـا حدَّث أدري
أنـا !؟"(٪) (0)

> وقال معمر :"كان أيوب إذا قعد إلى أبي الزبير قنَّع رأسه"((י).

ولم يكن يقويه, وهذا هو الأولى في تفسير (القبضة, أنه للتَّجريح لا للتعديل()
كما فسَّره الإمام الترمذيّ (^) .

> وقد أجيب عن تضعيف أيوب لأبي الزبير من وجهين: 1- أنه جرحٌ مبهم غير مفسر ولا مبيَّن.
( ( ) تَحرَّفت في المعرفة والتاريخ (r/r (r (Y) الكامل في الضعفاء (Y (Y/V). (

(0) قال ابن رجب معلقاً على هذه القصة:"وها هذا يدل على أن أيوب كان يغمزه، لا أنه كان

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الجرح والتعديل (V (V/^). }
\end{aligned}
$$

(V) قال ابن عبد البَرّ:"اختلفوا فيه فقالوا: أراد بذلك تضعيفه، وقالوا: بل أراد الثثاء عليه والترفيع، والتأويل الأول أشبهه بمذهب أيوب فيه دون غيره". إكمال تهذيب الكمال
.(rrی/l •)
(^) العلل الصغير (ص)
r- أنه معارضٌ بقول غيره من المعدلّلين الحفاظ الذين وثقوه(1).
وقال ابن عبد البَرَ":"قول معمر : كان أيوب إذا جاءه قنَّع رأسه, فليس
بشيعٍ؛ لم كان يأتيه؟!"(٪).

$$
\text { 1- ابن جريج (ت • } 0 \text { ا هـ) }
$$

قال أبو داود:" أخبرنا رجل من أهل مكة، قال: قال ابن جُرَيج: مـا كنت أرى أَنْ أعيش حتَّى أرى حديث أبَي الزبير يروى !؟ "(ّ).
 قلت: وهذا القول من ابن جريج فيه دلاهةٌ على عدم اكتر اثه بحديث


عليه, بل هو أقوى منه؛ ولذا قال ابن (الجوزي":"وكان ابن جريج يضعفه"(•). لكن هذا الجرح لم يأت فيه ابن جريج بحجة؛ ولذا قال ابن عبد البَر في الإجابة على تضعيفه هذا:" وقول ابن جريـج ...، فإنَّهم احتقروه -فيما قيل - لفقره، وقد حدَّث عـه ابن جريج بعدة أحاديث"(). وقد تقدم(1) بيان كيف أنَّ أبا الزبير كان مَقْصدِدَ الرُّواة, وكيف أكثر
 راوياً, من مجموع (یv) راوياً !
(1) شرح الموقظة (ص^ז ا).





r ا 1 عبد الله بن عون الْمزنِيّ (ت \& 0 اهــ
قال ابن عون:"مـا أبو الزبير بدون عطاء بن أبي رباح؟!"(٪).

الرواية عنه سوى شعبة، قد روى عنـه مثل أيوب، ومـالك, وقد قال
عظاء: كان أبو الزبير أحفظنا"(؟).

قال ابن عديّ الجرجانِيّ:"وكفى بأبي الزبير صدقاً أَنْ حديث
عنه مـالك؛ فإنَّ مـالكاً لا يَرْوْ إلاَّ عَنْ ثقةّ"(\&).

أولاً: تضعيفه (لمطلق لـه:
قال نـيم بن حماد:"سَمعت ابن عيينة يقول: حدثنـا أبو الزبير وهو أبو
الزبير ! أي: كأنـه يضعفه"(*).
وقال ابن عيينة:"كان أبو الزبير عندنا بمنزلة خبز الشعير؛ إذا لم نَجد
عمرو بن دينار ذهبنا إليه"().
و إطلاق هذا التضعيف من سفيان لأبي الزبير يجاب عنـه بــ:
ا-قول أبي يحيى الساجيّ:"وقد روى عنه أيوب وأسند غير حديث،
وكذلك الأعمش"(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) تقدم ذلك (ص: •ץ). } \\
& \text { (r) سير أعلام النبلاء (r/ (r } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

$1 \varepsilon V \psi$
قلت: وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الكلام, وأنه دليلّ على أنَّ الأنمة رووا عن أبي الزبير ولم يتركوا حديثه, خلافاً لقول (بن عيينة وغيره. r - قول ابن عبد البَرّ بأنَّ مـا ذهب إليه ابن عيينة ليس لـه فيه حجة(؟) ثانياً: طعنه على أبي الزبير بأنه يقبل التلقين: قال نعيم قال:"قال سفيان: جاء رجل إلى أبي الزبير - ومعه كتاب سليمان اليشكري - وجعل يسأل أبا الزبير؛ فحدَّث بعض الحديث، ثم يقول: (نظر كيف هو في كتابك؟ قال: فيخبره بما في الكتاب, قال: فتجزئه(؟) كما في
(الكتّاب" (घ).
وقال ابن مسلم (القَسَمْلِيّ:"قال سفيان: جئت إلى أبي الزبير -أنـا ورجل- فكنا إذا سألنا من الحديث فتعايا فيه؛ قال: انظروا في الصحيفة كيف
وأجيب عن هذا الطعن بــ:

ا- أنَّ هذا ليس تلقيناً لأبي الزبير يضرُّ به, بدليل أنه كان يحدث
 اليشكريَّ حدث به كما حدث به أبو الزبير.


 أعلام النبلاء (r ( (

(0) المصدر السابق.
r- وأما إذا أعيا أبا الزبير الحديث وطلب النظر في صحيفته فإنه
أمر ممدوح فِعّْه حنَّى لا يقع المحدث في الغلط فيُحفَظ عنه, أو تكثر أوهامه فيطرح حديثه حينئذٍ (')

ثالثاً: طعنه على أبي الزبير بأنه يخالف حديث الثقات: قال ابن أبي عمر:" عن ابن عيينة قال: مـا تنازع أبو الزبير وعَمْرو

 لرواية الثقات؛ وهو أمر" موجبّ لطرح حديث الراوي كما هو معلوم؛ ولِهِا فإنَّ الإمام مسلماً -رحمه الله- حين أراد بيان معنى النكارة قالل:"وعلامة المنكر في حديث الْمحدِّث: إذا مـا عُرِضَتْ روايتُه للحديث على رونى رواية غيره
 كقول الإمام أحمد عن حجاج بن أرطاة:" كان من الحفاظ؛ قيل: فَلِمَ لَيس هو
 حديث إلا فيـه زيادة !؟" (\%)؛ قلت: ولا يخفى ما في هذا من التَّحامل على أبي الزبير, خاصةً وأن ابن عيينة لم يقم على قوله بينةً !
1- الإمام الثشافعيّ (ت ع ع هــ)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) مرويات أبي الزبير المكيّ عن جابر بن عبد اله (ص9 1) . }
\end{aligned}
$$

قال يونس بن عبد الأعلى:"سَمعت الثشافعي، وقى احتجَّ عليه رجل
 قلت: ويجاب عن تضعيف الإمام الثافعيّ هذا بما أجيب على تضعيف أيوب السختيانِيّ.
قال الإمام ابن عبد البَر :"وقول الثشافعي في أبي الزبير، فإنـه ذهب في

> تضعيفه مذهب غيره بلا حجة"(؟).



والظاهر أنهه تابع فيه شعبة وغيره, وقد عرفت الجواب على أقو الهم.

وقال اللسَّاجي:"صدوق" حجة في الأحكام, قا روى عنه أهل النَّقل وقَبلُوه واحتجوا به؛ قال: وبلغتِي عن يحيى بن معين: أنه قال: استحلف شعبة أبا الزبير بين الرُّكن والمقام: آللهم إتك سَمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال: آلنّ إنِّي سَمعتها من جابر , يقوله ثلاث مرار يرددها علا عليه؛ قال:
ثم لم يحمل عنه وحمل عن جابر الجعفيّ(() !؟ "(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الجرح و التُعديل (V (V/^). }
\end{aligned}
$$

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

(६) هو: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي", أبو عبد الله الكوفِي", قال عنه الحافظ: ضيف

(「^^/ ), وتقريب التهزيب (ت^^^).

قلت: كلام السَّاجي تضمنَّ ثلاثةّة أمور:

- الردّ الضنمِيّ على قول شعبـة بـأنَّ أهل النقل قبلوا حديث أبي

الزبير , كمـا تقدم في قول أبناء حبان وسعد وعديّ وغيرهم.

- r

لجميع أحاديث جابر ولّهُ, لكنَّ هذه الرو ايـة منقطعة, وتخالفها
رواية الليث بن سـد وهي صحيحةٌ مشهورة.
r- بيان تناقض أمر شعبة؛ حيث ترك الرواية
عمنَّ وثقه النقاد واحتجوا بـه, واحتجَّ وروى
عمَّن ثركه (لالعلماء ولم يَحَتجُو ا بـه !؟
***
المبحث الخامس: أقو ال الأيمة المتأخرين. 1-الإمـام النوويّ (ت 7V7 هــ)

قال الإمـام النووي - رحمه الله-:"واتفقوا٪٪) على توثيقه, وروى لـه (لبخاري مقرونـاً بـه غير مُحتجِّ بـه على (نفر اده، ولا يقدح ذللك في أبي الزبير؛ فقة اتفقوا على توثيقه والاحتجاج بـه"(؟). r - الحافظ الأهبي (ت له
(T) بعض العلماء لا يفرق في الاستعمـال بين الإجماع والاتفاق, بل هما عنده شيءٌ واحد, ولكن بالتتبع وجدنا بعض العلماء يفرق بينهما في الاستعمال؛ فالإجماع مـالم يقع فيه خلافٌ, أو فيه خلاف غير معتبر, والاتفاق عكسه, وهو القول المختلف فيه, لكن وقع
 كراهة صلاةٍ لا سبب لها في هذه الأوقات, و اتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.
 (r) تهزيب الأسماء و اللغغات (r (r

وصف الحافظ الذهبي أبا الزبير المكيّ بأوصاف مختلفة كلها دائرةً
في التتليل على ثقته وحفظه - مع التتليس-, وهي كما يلي: ا- قال عنه:"حافظ ثقة, وكان مدلِّلِأ واسع العلم"(1).
r - وقال:"الحافظ, المكثر , الصدوق" (r)
r-
६-وقال:"أحد الأعلام, وكان من الحفاظ الثقات, وإن كان غيره

> أوثق منه"().

ه-وقال:" ثقة، تكلم فيه شعبة، وقيل: يدلس"(0).
4-وقال:" ثقة، غمزه شعبة؛ لكونه وزن راجحاً"(٪).
V-وقال:"أبو الزبير المكي الحافظ, وهو من أئمة العلم، اعتمده
مسلم، ورو ى لـه (البخار ي متابعة" (").
r- البوصيري" (ت • ع اهــ)
له عدة إطلاقات في أسانيد كان أبو الزبير أحد رجالِها, منها: 1- هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين(^).
r -

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

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

## を - الحافظ ابن حجر (ت هـ هـه)

توثيقه المطلق لـه:
ا - قال الحافظ:"أحد التابعين, مشهور, , وثقه الجمهور, وضعَّفه بعضهم


قرنـه بعطاء عن جابر , واحتجَّ بـه مسلم"(ه)
r - وقال أيضنًا:"أحد الأئمة, وثقه ابن معين". (٪)
إنز اله عن درجة الثقات:
قال في التقريب():"صدوق"".
قال بعضهم(1):"و هذه الأجوبة، لا يخلو بعضها من نظر؛ لذا فالمصبر إلى الجمع بين أقوال الفريقين هو المتعيِّن، وقد جمع بين أقو (الِهم ابن حجر
(1) المصدر السابق (Y/r/r). (Y).


(६) قَّت: كثرة التدليس لا توجب ضعف الراوي؛ ولذا قال الاههبي مدافعاً عن أبي الزبير:" وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق، منها: التتليس". سبر أعلام الثبلاء

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \mathrm{F} \wedge \mathrm{~N} / 0 \text { ) }
\end{aligned}
$$

في التقريب بجعل مرتبته "صدوق" - التي هي دون الثقة - إعمالاً لكلام كلا

قلت: من المعلوم أنه لا يتعيَّن الجمع بين القولين - في حال إمكانه
 المجرحين مرجوحة كما تبيَّن لك؛ فكيف يقال بأنَّ الجمع هو المتعيِّن, ثم إن


وثقه في موضعين من كتبه كما تقدم؛ فكيف وجب وتعيَّن هذا الِّجمع!! وصفه بالتّليس:
قال في طبقات المدلسين(ْ):"أبو الزبير من التابعين, مشهور
 بالتدليس(")؛ وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس".
( ) بعد أن ذكر بعض الأوجه في الردٍّ على من ضعَّف ومن ترك حديث أبي الزبير, وكأنـه لم يرتضِ تلك الأوجه, أو أنه حار فيها

 ( (V. $\mathrm{F} / \mathrm{F}$ ).
 (0) طبقات المدلسين (ص ه \&).
(٪) عبارة الحاكم جاءت هكأ (في معرفة علوم الحديث صع ع): هذا حديث رواته
 أو لَم يأكروه. إ.هـ قلت: وهذا غير مسلَّمَ للإمام الحاكم؛ فإنَّ الحسن إمـام البصريين, وابن إسحاق صاحب المغازي مدنِي", وابن جريج مكي", وهؤلاء جميعهم مشهورون بالتدليس. طبقات المدلسين (صوهr, 101 1 \&).

الـــخاتمة
مُحمَّ بن مسلم بن تَدْرُس，（القرشيُّ مولاهم，أبو الزبير المكيّ．
أولاً：خلاصة الترجمة：
لم ينصَّ أحدٌ من العلماء على تاريخِ ولادة أبي الزبير，ولكنْ مقارنةًّ بمـا قيل في تاريخ وفاته ومدة حياته؛ تكون سنـة ع \＆هــ，هي اللسنة التي ولا

فيها．
روى عن（
■ من أشهر شيوخه：جابر بن عبد الله，وعطاء بن أبي رباح，وعكرمة
مولىى ابن عباس，وأبو صالح السممَّان．
■ من أوساط التابعين．
يحكم على روايته بالانقطاع－－حصول الإرسال الخفي－عن：ابن عباس，وعبد الله بن عمرو，وعائشة و⿻丷木，，－ولحصول التّليس－عن：


الليث عنه，وإلا حديث جابر المعنعن الذي في صحيح مسلم．
روى عنه（NV）راويًا，منهم（1（1）مكيِّون．
من أشهر الرواة عنه：شعبة بن الحجاج，وسفيان بن عيينة，والليث بن سعد，والإمام مـالك بن أنس，وأيوب السَّختيانِيّ．

توفي سنة r ا اهـ على الراجح．
استثثهر به البخاري，واحتجَّ به مسلم，وروى لـه الباقون．
ثانيًا：خلاصة أقو ال أئمة الجرح والتُعديل：
－أبو الزبير المكيّ وثقه جمهور الأنمة والنقَّاد（المتشددين والمعتدلين والمتساهلين ومن لم تدرس مناهجهم والمتأخرين）توثيقاً مطلقاً，وهم： يحيى（القطَّان，وابن معين－على الراجح－，والنسائيّ，وابن سعد，وابن

المدينِيّ, والإمام أحمد - على الراجح -, وأبو زرعة, وابن عديّ, والعجليّ, وابن حبان, وعطاء بن أبي رباح, ويعلى بن عطاء, وعبد الله بن عون, وزكريا السنَّاجيّ, والإمام النوويّ, والاههبي, والبوصيريّ,

و الحافظ ابن حجر

- شهل جماعةٌّ من أولئك الموثقين لأبي الزبير بالحفظ ونعتوه به, وهم: الإمام أحمد, والنسائيّ, وابن حبان, وعطاء بن أبي رباح,

ويعلى بن عطاء, وعبد الله بن عون, وزكريا السَّاجيّ, والذهبِيّ. قَّم جماعةٌ من هؤلاء الموثّقين المتقدمين وواحد من المجرحين روايةَ أبي الزبير على رواية أبي سفيان بن نافع في جابر, وهم: يحيى القطّان , وابن معين, وأبو حاتم, و النسـئيّ", والإمام أحمد, وأبو زرعة؛ وأبو سفيانَ هذا أقلّ درجةً عند النقَّاد من أبي الزبير المكيّ. - جنح الإمـام شعبة بن الحجاج إلى جرح أبي الزبير المكيّ, وأحو اله
 وو افقه على ذلك الجرح جماعةٌّ - على اختلاف مراتبهم في الجرح -, وهم: أبو حاتم الرازيّ, وأيوب السختيانِيّ, وابن جريج, وسفيان

بن عيينة, والإمام الشَّافعيّ, ويعقوب السَّووسيّ. وانِيّ
 وابن سعد, والإمام أحمد, وابن عديّ الجرجانِيّ, وابن حبان, وزكريا
 أبو داود لم يقبل شهادة الإمام أحمد لأبي الزبير بالحفظ, إلا أنَّ مـا احتجَّ بـه قد أجيب عنه.
 وذلك لا يضرٌه لاتفاق الحفاظ على ثقته وضبطه -, ونسبة ذلك التضعيف إليه وقعت سهواً. - أبو الزبير ثبت عنه التَّليس؛ فلا يقبل من حديثه إلا مـا صرَّح فيه بالسماع أو الإخبار , إلا ما كان من رواية الليث عنه عن جابر هـ وإلا ما كان مُعْنْعَاً في صحيح مسلـ. - بعض الملابسات دفعت بعض المتأخرين والمعاصرين إلى نفي تُهمة التتليس عن أبي الزبير , والتحقيق في تدليسه مـا تقدم آنفاً. - بعض من ترجم لأبي الزبير المكيّ اعتمد قول الحافظ ابن حجر في "التقريب", ولكنَّه لم يطلَّع على قوليه الآخرين, وقد بان لكـ لك أنَّ ذينك القولين هما المقّمان.
والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على خير خلقه, وآله وصحبه وسلم.

فهرس المصادر والمراجع
ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة اللسنة النبوية وعلومها, جمال بن محمد
اللسيد. ط. عمـادة البحث بالجامعة الإسلامية.
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيا العشرة, البوصيريّ • ع ^هـ.
(المحقق: دار المشكاة, ط. دار الوطن للنشر .
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, نـاصر الاين الألباني
-

علي البجاوي. ط. دار (لجيل.

ابن كثير - دار الكلم الطيب.

عادل بن محمد- أسامـة بن إبر اهيم. ط. الفاروق الحديثة.
الأنساب, السمعاني
الجنان - مكتبة الصنائع.
بحر الام فيمن تكلم فيه الإمـام أحمد بمدح أو ذـم, ابن المِبِرَد (الحنبـي
9 9 9هـ. تحقيق: روحية السويفي. ط. دار الكتب (العلمية.

نور سيف. ط. مركز البحث العلمي.
 عواد معروف. ط. دار الغرب الإسلامي. تاريخ الطبري "تاريخ الرسل والثلوك", ابن جرير الطبريّ • اسهــــ ط. طار

التراث.
$1 \leqslant \wedge \varepsilon$
التـاريخ الكبير, الإمـام البخاري YO Y هـه . ط. دائرة المعارف العثمـانية, طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.
التاريخ الكبير, أبو بكر بن أبي خيثمة rV9 هــــ المحقق: صلاح بن فتحي هلال. ط. الفاروق الحديثة.
 .ط. دار الفكر
تاريِخ مولا (لعلماء ووفيانتهم, محمد بن عبد الله الربعي VV هــــ تـحقيق: عبد الله الحمد. ط. دار العاصمة.

إمـامي. ط. سروش، طهران.
تحفة الأشر اف بمعرفة الأطر اف, المزِّي V \& \& الاين. ط. المكتب الإسلامي- الدار القيّمـة.
 العلمية.
تخريج الأحاديث (المرفوعة والموقوفة في كتاب »حياة الحيوان (لكبرى"
 .

تذكرة الحفاظ, (لاهبي. تحقيق: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية, طا, .هاء 9

اللتّييل على كتب الجرح والتعديل , طارق بن محمد آل بن نـاجي rr
الثتعديل والتجريع , لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح, الباجي \& \& \& \&
$1 \leqslant 10$
تقريب التهزيب, الحافظ ابن حجر. تحقيق: محمد عوامة. ط. دار الرشيد. الثتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد, ابن عبد البر . تحقيق: مصطفى العلوي- محمد البكري. ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية. تهزيب الأسمـاء واللغات, الإمام النووي 7V7هــ. عنيت بنشره وتصحيحه: شركة العلماء بمسـاعدة إدارة (لطباعة المنيريـة.
تهزيب التهذيب, الحافظ ابن حجر. ط. مطبعة دائرة المعارف النظامية. تهذيب (الكمال, أبو الحجاج المزي Y \&Vهـ. تحقيق: بشار عو اد معروف. ط. مؤسسـة الرسالةة.
تيسير مصطلح الحديث, محمود الطحان, ط. مكتبة المعارف للنشر والثوزيع. الثڤقات, ابن حبان البستي ع ه مطبعة دائرة المعارف العثمـانية.
 آل نـعمـان. ط. مركز النعمان للبحوث والدراسـات الإسـلامية. جامع التحصيل في أحكام المراسبيل, أبو سعيد العلائي حمدي السلفي. ط. عالم الكتب.
 العثمـانية- دار إحياء التراث العربي.
 أبو غدة. ط. المطبوعات الإسـلامية - دار البشائر . ديوان الضعفاء, الذهبي V \& \&-ـ. المحقق: حمـاد بن محمد الأنصاري. ط. مكتبة النهضة الحديثة.
$1 \leqslant \wedge 7$
ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري
 الحوت. ط. مؤسسة الكتب الثققافية.
ذكر المدلّسين, النسائيّ ّ • بهـــ. المحقق: الثريف حاتم العوني. ط. دار عالم الفوائد.

رجال صحيع مسلم, أبو بكر بن منجويه Y \& \&هـ. تحقيق: عبد الله الليثي. ط. دار المعرفة.
زاد المعاد في هدي خير العباد, ابن قيم الجوزيـة الرسـالة - مكتبة (لمنـار الإسـلامية.

سلسلة الأحاديث الصحيحة, الألباني • Y \& اهــ. ط. مكتبة المعارف. سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة وأثر ها السيئ في الأمـة, الألباني. ط. دار المعارف.

سنن ابن مـجه, محمد بن يزيد القزويني rVr هــ. تـحقيق: محمد فؤالد عبد الباقي. ط. دار إحياء الكتب العربية.

سنن أبي داود, سليمـن بن الأشتعث السجستاني YVOهـ. المحقق: محمد محيي الاين عبد الحميد. ط. المكتبة العصريـة. سنن البيهقي الكبرى, أحمد بن الحسين 0 ^ \&هـ. تحقيق: عبد القادر عطا. ط. مكتبة دار الباز .
سنن الترمذي, محمد بن عيسى YV9 هــ. تحقيق : أحمد محمد شاكر, وآخرون. ط. دار إحياء الثراث العربي.
 غدة. ط. مكتب المطبوعات الإسلامية.
$1 \leqslant \wedge v$
سنن النسائي "الكبرى" (النسائي. تحقيق: حسن عبا المنعم شلبي. ط. مؤسسة الرسالة.
 محمد منصور . ط. مكتبة العلوم والحكم.

سبير أعلام النبلاء, الحافظ الذهبي. تحقيق: شعيب الأرنؤوط, وآخرون. ط. مؤسسةّ الرسالة".

شرح الموڤظة للذهبي "الجزء الأول", أبو (لمنذر المنياوي. ط. المكتبة الثـاملة.

شرح النووي على صحيح مسلم, الإمـام النووي 7V7هـ. ط. دار إحياء التراث العربي•

شرح علّ الثرمذي, ابن رجب الحنبلي V90هـ. المحقق: الاكتور همام عبد الرحيم سعيد. ط. مكتبة المنار .

صحيح أبي داود -الأم-, الألبـني . ط. مؤسسة غراس. صحيع مسلم, مسلم بن الحجاج ا 7 Y هــ. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط. دار إحياء الثر اث الثعربي.
 قلعجي. ط. دار المكتبة (لعلمية. الضعفاء والمتروكين, ابن الجوززي 9V Oهـ. تـحقيق: عبد الله القاضي. ط. دار الكتب العلمية. ضعيف أبي داود -الأم-, الألباني. ط. مؤسسة غراس. ضوابط الجرح والتعديل, عبد العزيز العبد اللطيف ا اع اهــ. ط. مكتبة العبيكان
طبقات الحفاظ, السيوطيّ 1 (9هــــ ط. دار (لكتب العلمية.
$1 \leqslant \wedge \wedge$
الطبقات الكبرى, ابن سعد • بrهــ. تحقيق: محمد عبا القادر عطا. ط. دار
الكتب اللعلمية.
طبقات المدلّسين (المسمى, (الحافظ ابن حجر. تحقيق: عاصم بن عبد الله القريوني. ط. مكتبة المنـار .
 إبر اهيم الزيبق. ط. مؤسسة الرسالةة.

كتاب الطبقات, خليفة بن خيّاط • ع זهـ. تحقيق: سهيل زكار . ط. دار (لفكر. العقد الثمين في تاريخ البلا الأمين, تثي الاين الفاسـيّ r بrهــ. المحقق: محمد عبد القادر عطا. ط. دار الكتب العلمية. علل الحديث, ابن أبي حانم r rV

مطابع الحميضي.
العلّل (الصغير, الإمـام الثرمذيّ rV9هـ المحقق: أحمد محمد شـاكر وآخرون, ط. دار إحياء التراث الععربي.
 صبحي اللسامرائي. ط. مكتبة المعارف. العلل ومعرفة الرجال "رواية عبد الله", الإمـام أحمد. المحقق: وصي الله عباس.ط. دار (الخاني.

علم الرجال نشأتنه وتظوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع, محمد بن مطر الزهراني YV \& اههـ . ط. دار الههرة. فتح الباري شرح صحيح البخاري, ابن حجر العسقلاني Norهــو ط. دار المعرفة.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةة, الأهبي. علق عليه: محمد عوامـة - أحمد الخطيب. ط. دار القبلة - مؤسسةٌ علوم القرآن.

الكامل في ضعفاء الرجال, أبو أحمد بن عدي 0 ٪٪هـ. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود- علي محمد معوض. شـارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة.

ط. الكتب العلمية.
الكامل في التاريخ, ابن الأثير الجزري •شّهــه. تحقيق: عمر تلمري. ط.
دار (لكتاب العربي.
اللباب في تهذيب الأنساب , أبو الحسن الجزري • باهــــ ط. دار صادر . لسان الميزان, ابن حجر العسقلانِيّ. المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. ط. دار

البشائر الإسلامية.
المتكلمون في الرجال, اللسخاوي. المحقق: عبد الفتاح أبو غدة. ط. دار

- البشائر

المحلى بالآثثار, ابن حزم الظاهريّ 07 غهـ . . ط. دار الفكر للطباعة والنشر
و التوزيع.
المر اسبيل, ابن أبي حاتم. المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني. ط. مؤسسة
الرسالةة.
مرويات أبي الزبير المكيّ عن جابر بن عبد الله في الكتب التسعة, هاشم بن
هزاع الثنبريّ, رسالةة مـاجستير , جامعة أم القرى 9 أ ع الهـي

مؤسسة الرسالةة.
مشاهير علماء الأمصار, ابن حبان. حققه ووثقه وعلق عليه: مرزوق علي
إبر اهيم. ط. دار الوفاء.

مشتبه أسامي المحدثين , أبو الفضل الثهروي 0 • عهـ. المحقق: نظر محمد
(الفاريابي. ط. مكتبة الرشد.

مصنف ابن أبي شيبة المسمى, أبو بكر بن أبي شيبة ه هr هــ. تحقيق: كمال يوسف الحوت. ط. مكتبة الرشد. معجم الصحابة, أبو القاسم البغوي" V V V

ط. مكتبة دار البيان.
المعجم الصغير لرواة الإمـام ابن جرير الطبري, أكرم الأثري. ط. الارا
الأثرية - دار ابن عفان.
معرفة علوم الحديث, الإمام الحاكم 0 • \&هـ. تحقيق: اللسيد معظم حسين.
ط. دار الكتب العلمية.
المعرفة والتاريخ, يعقوب بن سفيان الفسوي rVVهـ. المحقق: أكرم ضياء
(العمر ي. ط. مؤسسة الرسالة.
المعين في طبقات المحدثين, الأهبي. تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد. ط.
دار الفرقان.

محمد حسن إسمـاعيل. ط. دار الكتب العلمية.
المغني في الضعفاء, الذهبي. تحقيق: الاكتور نور الاين عتر .
من تكلم فيه وهو موثقى, الحافظ الذهبي. المحقق: عبد الله بن ضيف الله
الرحياي.
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج بن الجوزيّ وV Oهـــ ط. دار
. صادر
(الموسوعة الفقهية الكويتية, وزارة الأوقاف والثشئون الإسلامية. ط. دار
السلاسل- مطابع دار (الصفوة - وزارة الأوقاف.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال, الأهبي. تحقيق: علي محمد البجاوي. ط. دار
المعرفةّ للطباعة و النشر .
$1 \leqslant 91$
النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني, أبو أنس إبراهيم بن سعيد (الصبيحي. ط. دار طيبة للنشر والتوزيع.
(النكت على كتاب ابن الصلاح, ابن حجر . تحقيق: ربيع المدخليّ. ط. عمـدة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.
النهاية في غريب الحديث والأثر, ابن الأثير 7 • 7 هـــ ت تحقيق: طاهر الزاوي - محمود الطناحي. ط. المكتبة العلمية. المراجع الالكترونية:
لسان المحدثين "مُعجم يُغنى بشرح مصنرّاتحات المحدثين القديمة والحديثة
 ونادر أسالييهچ", محمد خلف سلامة. مصدر الكتاب: ملفات ورد نشرها المؤلف في ملثقى أهل الحديث. ***



[^0]:    
    
    
    
    

