بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسئلة متنوعة وليست شاملة لمصطلح الحديث م4 من تجميع أم معاذ نفع الله به , فإن أحسنت فمن الله وأن أسئت فمن نفسي واستغفر الله .

.............................

س/اتصال السند والعدالة من شروط الحديث :

المقبول

..........................

س/اقسام الحديث المقبول :

أربعة اقسام

.............................

س/الصحيح لذاته والحسن لغيره من اقسام الحديث :

المقبول

..............................

س/الانقطاع في السند ينقسم إلى قسمين :

انقطاع ظاهر - انقطاع خفي

.........................

س/الانقطاع الظاهر يتكون من :

المعضل- المرسل- معلق –المنقطع.

................................

س/الانقطاع أو السقط الخفي منه:

 الحديث المدلس

..........................

ينقسم المقلوب إلى ؟

قسمين : 1- مقلوب في السند

2- مقلوف في المتن

...........................

رواية الحديث الموضوع لا تجوز مطلقا ؟

صح.

..............................

أشهر الكتب الموضوعات ؟

( الموضوعات الكبرى لابن الجوزي )

( اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : للسيوطي) يعتبر اختصار لكتاب ابن الجوزي .

( تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة ) لأبن عراق.

.......................

 الحديث المعلق هو ؟

 ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر بشرط التوالي إلى آخر السند.

...............................

الفرق بين الحديث المعضل والحديث المعلق , هو ؟

المعلق: السقط من أول الإسناد باثنين فأكثر , والمعضل : 1- السقط من أول الإسناد باثنين فأكثر نفس المعلق ,و 2- من وسط الاسناد مع التوالي .

.......................

الموضوع هو ؟

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا .

........................

الإدراج يكون في المتون في ؟

 أولها و أوسطها وآخرها وهو الغالب .

......................

يقع الاضطراب في ؟

المتن و الاسناد , وقد يقع فيهما جميعا.

..........................

أنواع السقط في الإسناد اثنان ظاهر وخفي ؟

صح.

...........................

الطعن في الراوي على قسمين: طعن في العدالة، وطعن في الضبط ؟

 صح .

...........................

السقط أو الانقطاع الخفي في الاسناد يكون في الحديث ؟

المدلس , والمرسل الخفي

............................

مثال الحديث المضطرب في المتن ؟

حديث ( إن في المال لحقا سوى الزكاة ) و (ليس في المال حقا سوى الزكاة)

................................

المردود يندرج تحته الضعيف والموضوع :

 صح .

........................

الحديث الضعيف ما لم تتوفر فيه صفات الحديث القبول :

 صح .

.....................

التضعيف في الحديث يكون بسبب سقط –الانقطاع – في السند أو الطعن في الراوي :

 صح .

........................

ضابط الحديث المعضل هو :

(1) أن يكون هناك سقط اثنان فأكثر (2) أن يكون السقط على التوالي .

..........................

مظان المعضل أو معرفة أين نجد ذكره في كتب الحديث :

لم يؤلف فيه مؤلفات خاصة بل :

له مظان في : المصنفات ( لأبي شيبة و عبد الرزاق )

الموطأت مثل موطأ مالك.

سنن سعيد بن منصور.

مؤلفات أبي الدنيا .

.................................

 المعلق هو: ما حذف من مبدأ أو أول إسناده راوي فأكثر على التوالي :

 صح .

.................................

يعتبر المعلق أول أنواع الحديث المردود وذلك بسبب :

 السقط والانقطاع في الاسناد .

...............................

إذا حذف المصنف جميع الأسانيد سوى الصحابي فيعد هذا من صور المعلق :

 صح .

.......................

المعلقات التي توجد في الكتب اللتي تلتزم الصحة ككتاب البخاري ومسلم :

يكون حكمها : 1 –إذا كانت بصيغة الجزم [ قال – ذكر – حكى ( فعل ماضي ظاهر مبني للمعلوم) ] صارت صحيحة إلى من علق عنه.

2- صيغة التمريض : [ قيل – يذكر – يحكى ] يحكم عليه بحسب السند لأنه ربما يكون صحيح أو حسن أو ضعيف صالح للانجبار .

 .............................

إذا حذف من مبدأ الإسناد راويان متواليان يكون :

 معضل ومعلق .

...................................

إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان :

يكون معضل .

......................

المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه سواء أول السند أو وسطه أو آخره أو اثنان فأكثر :

 صح .

...........................

أنواع الحديث الضعيف من جهة السقط في الإسناد :

(أ) المعضل (ب)المعلق (ج) المنقطع (د) المرسل .

.................................

الحديث الموضوع هو المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم :

 صح .

.............................

تجوز رواية الحديث الموضوع عند بيان حاله للتحذير منه :

 صح .

..................

حكم رواية الحديث الموضوع :

 لا يجوز.

..............................

من المذاهب التي تكذبا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تنصر مذهبها :

(1) الخوارج , (2) الرافضة .

.......................................

من أسباب الوضع في الحديث :

(أ) قصد بعض الزهاد بالتقرب إلى الله بوضعه للحديث .

(ب) الطعن في الإسلام وتبنى هذه الزنادقة .

(ج) الانتصار والعصبية لمذهب أو انتصار لحزب .

(د) التزلف إلى الحكام .

.............................

من أسباب الوضع : ظهور الزنادقة الذين تظاهروا بالإسلام :

 صح .

...........................

المشكل عند علماء الحديث هو الحديث المقبول الذي جاء له حديثا مثله يعارضه مع إمكان الجمع بينهما :

 صح

............................

المشكل اعم من المختلف :

 صح .

.......................

مختلف الحديث أخص مشكل الحديث :

 صح .

.....................

الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث :

مشكل الحديث : هو الذي يقع فيه اشكال وتعارض مع حديث آخر أو آية أو أصل ثابت من أصول الشريعة ( فهو: أعم من المختلف ).

مختلف الحديث : هو الأحاديث المتعارضة بعضها مع بعض ( فهي أخص ).

............................

عند تعارض الدليلين الشرعيين في الظاهر فانه يقدم :

 الجمع بينهما .

...........................

كتاب " اختلاف الحديث " للإمام الشافعي :

 صح .

...........................

أول من تكلم في اختلاف الحديث :

الامام الشافعي .

.........................

كتاب " مشكل الآثار " للإمام الطحاوي :

صح .

..........................

اسم كتاب ابن قتيبة في مختلف الحديث :

 تأويل مختلف الحديث .

..........................

ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين ؟

1- الجمع بينهما

2- أو ينقل لنسخ أن لم نتمكن من الجمع .

3- الترجيح ان لم نتمكن من النسخ .

4- التوقف وهي المرتبة الأخيرة .

........................

النسخ في اللغة النقل والإزالة :

صح .

...........................

أول البارزين في موضوع النسخ هو الإمام الشافعي :

 صح.

............................

يعرف ناسخ الحديث من ومنسوخه بأحد أمور أربع :

1- بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم

2-بتصريح من الصحابي .

3- بالتاريخ .

4- دلالة الاجماع .

............................

كتاب " ناسخ الحديث و منسوخه " :

لابن الجوزي . ولابن شاهين نفس أسم الكتاب

......................

كتاب " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار " لأبي بكر الحازمي :

 صح .

..................

سقط خفي : وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد وله تسميتان :

1. المدلس .

2. المرسل الخفي .

.............................

حكم المعلقات في الصحيحين : أ. ما ذكر بصيغة الجزم كـ "قال" و"ذكر" و"حكى" فهو حُكمً بصحته عن المضاف إليه .

ب . ما ذكر بصيغة التمريض كـ "قِيل" و"ذُكِر" و"حُكِي" فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ولكن ليس فيه حديث واه .

...........................

حكم الحديث المرسل والخلاف فيه :

المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطاً من شروط القبول وهو اتصال السند , وللجهل بحال الراوى المحذوف , لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة :

أ‌- ضعيف مردود : عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء . وحجتهم الجهالة بالواسطة التي سقطت .

ب‌- مقبول يحتج به : عند الأئمة الثلاثة – أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه – وطائفة من العلماء بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة.

ج‌- قبوله بشروط : أي يصح بشروط وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم . من هذه الشروط:

 1. أن يكون المرسل لا يرسل الا عن ثقة .

2. وإذا ما يعضده من مرسل آخر أو من مسند آخر .

وذك الشافعي غير هذين الشرطين .

......................

أختكم أم معاذ 1417