جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

دورية أكاديمية متخصصة محكمة
تعنى بالدراسات الإسلامية والإنسانية
*/*/*
ربيع الأول 1437 هـ/ جانفي 2016 م

العدد 36

ISSN 1112-4040

| إن جميع الآراء الواردة في هذه المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط، ولا تعكس , , أى المجلة |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| الهيئة الاستشارية. | هيئة التحرير | ملير المـجلـة |
| أ.د عبد الله بوجلال | أ.د سعاد سطحي | د/ السعيد دراجي |
| أ.د رابح دوب | أ.د أبو بكر كافي | ملير تحرير المجلة: |
| أ.د سامعي إمماعيل | أ.د ذهبية بورويس | أ.د/ سمير جاب الله |
| أ. | أ.د غختار نصيرة | أمـانة المجلـة |
| أ.د نذير حمادو | أ.د نور الدين سكحال | السيدة/ عائشة بلهادف |
| أ.د أمد صاري | أ.د مسعود حايفي | السيدة/ إمان خاين |
| أ.د عاولاوة عمارة | أ.د. آمال لواقي | الآنسة/ منى علام |
| أ.د اوغليسي يوسف | أ.د. بشير كردوسي |  |
| أ.د لمين شريط | أ.د. حاتح باي |  |
| أ. | د. ليلي فيلالي |  |
| أ.د عبد الكـيع بن عراب | د. الجمعي شبايكي |  |
| أ.د حميد قوفي | د. عبد الناصر بن طناش |  |
| أ.د صالخ خديش | د . الزهرة لـلح |  |
| أ.د عمار طسطاس | د. فاتح حليمي |  |
| أ.د سلمان نصر | د. أحمد عبد اللي |  |
| أ.د محمد أوسكورت | د. نور الدين ثنيو |  |
| أ.د نور الدين ميساوي | د.عبد الحفيظ ميلاط |  |
| أ.د مسعود شيهوب | د. |  |
| أ. | د.زكية منزل غرابة |  |
| أ. د أحمد جميل | د. عبد الحق ميحي |  |
| أ.د. رمضان يخلف | أ. خالد روييح |  |

توجه المراسلات والموضوعات باسم رئيس التحرير إلى العنوان الآتي:
؟ © بحلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ص.ب 137 قسنطينة -الجزائر 25000
© (00213) (31) 912110 (الماتف/ الفاكس: Madjalat @ univ-emir.dz : البريد الإلكتروني ©

## شروط النشر في هذه المجلة

يشترط في الأبحاث والمقالات المراد نشرها في بجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم
الإسلامية ما يلي:

1- أن يكون الموضوع متميزا بالجدية العلمية، كأن يتناول قضايا: - معرفية تخدم الحضارة العربية الإسلامية، تراثا وآفاقا

- فكرية إنسانية تخدم الفكر الإنساني العالمي النزيه.

2- أن يكون الموضوع مستوفياً الشروط العلمية الأكاديمية، من حيث سلامة المانية اللغة،
والضوابط المنهجية، والمادة الخبرية (المصدرية والمرجعية).
3- أن يرسل البحث أولا إلى العنوان الآتي: Madjalat @ univ-emir.dz
4- وبعدها يقدم يف ثالاث نسخ على البحث وجه واحلد من الورقة، ويف قرص مضغوط.

5- أن تدرج هوامش الموضوع بطريقة آلية، وبضبط منهجي متعارف عليه.
6- أن تكون الرسومات والصور والبيانات والجداول والمالاحق منفصلة عن النص
المكتوب، ويُ ملف مستقل، وعغوظ في قرص مضغغوط.
7- ألا يكون البحث قد نشر أو أرسل للنشر إلى جهة أخرى، أو قدّم إلى ندوة علمية أو ملتقى علمي.
8- تنشر ابجلة الموضوعات باللغة العربية واللغات الأجنبية. مع ملخص بالعربية والإنجليزية لا يتجاوز 100 كلمة.
9- تخضع الأعمال المرسلة إلى الملة للتحكيم قبل نشرها، وتخبر إدارة البلة أصحاب
الأبحاث بنتيجة التقويع.

10- يرفق البحث المقدم لإدارة البلة بسيرة ذاتية علمية، مع رقم الماتف، والبريد الإلكتروي، وتعهد بعدم نشر المقال في أية جهة علمية (بعلة، ملتقى، رسالة).


الحَرضة الأنيرة للعُرآن الكيم والأعادبة والآثارالواردة فيها بمهًا ودراسة

67

 اكوذجاً


الإجازاه الأهلية وضرورنها فُ تلقيّ القُآن الكيم

 159 ---------------------------------1

185
العمل بالظن فج الفغه الإسلامي

الآلبة الشُعبية فج تكوين رؤوسع أموال الفروع الإسلامبة الثابعة للمصارف الروية

فقه الأقلباه الدينية وبي الكبتمع الإسلامي

## 


 ضوء السنة النبوية وأحداذ السبرة
 حُليل توجهانه الاستثمار الالجنبي اطباشث الوارد إله أجزارُ خلال الغنزة (2013_2005)


الاستقلالية فج العمل فج النزالغ السوسيولوجي

القُائن وأثرها ف؟ تكوين اقتناع القاضب أكنانب

465 ---------------------------2
أصول الدرسع الصوتّب الطعامر فجّ كنّب علم التٌاءاكه 493

الصورة الفنية فِ النقد العهِبِ بين القّديم واكدربغ

## - Dr. Samir MERDACI

$\qquad$
Naissance d'une élite indigène dans l'espace associatif et médiatique colonial

# تقييد السنة فج صدر الإسلام <br>  

## د. فنع الاين محمد أبو الفنع البيانوني <br> جامعة الللك سعود

$$
\begin{aligned}
& \text { الملخص: } \\
& \text { إن مسألة تقييد السنة في صدر الإسلام من المسائل التي أثيرت حولما الشبهات، } \\
& \text { وتعددت فيها الأبحاث والكتابات، واختلفت طريقة الباحثين في تناولا وعرضها. وقد عرض } \\
& \text { البحث لأبرز الشبهات المتعلقة بالموضوع، وعمل على ترير المراد بكل مصطلح من المصطلحات } \\
& \text { المتعلقة به، كما عرض لمواقف العلماء من أحاديث النهي عن الكتابة والإذن فيها، وصنف تلك } \\
& \text { المواقف حسب طبيعتها وعلاقتها بأنواع علوم الحديث، واختار القول بأن أحاديث الكتابة هي } \\
& \text { من باب غتتلف الحديث، وأن الأصل في الكتابة الإذن وإغنا جاء النهي عن الكتابة لسبب معين. } \\
& \text { وختم البحث ببيان المراحل الرئيسة التي مرت جها عملية تقييد السنة في القرنين الأول والثاني، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والسلام مباشرة بدأت مرحلة التدوين غير الرممي، حيث ظهرت بعض الجهود الفردية في جمع } \\
& \text { السنة، بينما بدأت مرحلة التدوين الرممي في مطلع القرن الثاني المجري، وظهرت أوائل المصنفات } \\
& \text { في السنة في النصف الأول من القرن الثاني المجري. }
\end{aligned}
$$

## Abstract: Recording the Sunnah in the early days of Islam

Recording the Sunnah in the early days of Islam is one of the controversial issues about which doubts were raised and several articles were presented. The present article displays the main doubts about this issue, discusses several terms related to it and points out different views of Muslim scholars towards hadiths that authorize or prohibit recording the Sunnah, classifying them according to their relation to Sciences of Hadith. The Article reaches the conclusion that hadiths pertaining to the issue of recording the Sunnah belong to "Mukhtalif al-Hadith", that recording the Sunnah was authorized by the Prophet and what was reported to the contrary was the exceptional rather than the rule; it was due to specific reasons and circumstances. Finally, the article classifies stages of recording Hadith materials into three stages: writing of Hadith, compiling of Hadith and codification of Hadith. While the first stage was at the time of the Prophet , the second stage started directly after His death, where some individual efforts in collecting Hadith materials appeared, and the third stage commenced at the first half of the second century of Islam.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني

## المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين، ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن مسألة تقييد السنة يف صدر الإسلام من المسائل التي نالت اهتماما كبيرا عند
المتقدمين والمتأخرين، ودارت حولا النقاشات، وتعددت فيها الاجتهادات، ويعود ذلك إلى وجود أحاديث تنهى عن كتابة السنة، إضافة إلى أحاديث أخرى تأذن في كتابتها، الأمر الذي أدى إلى تباين آراء العلماء حول موضوع كتابة السنة في عهد النبي مواقف متعددة نوها من جهة، وتشكيك المستشرقين في صحة الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة أو الإذن فيها، وأها انعكاس لتطور نظرة البتمع المسلم إلى مسألة كتابة الحديث.
وقد تعددت الأبحاث والكتابات حول هذه المسألة، كما اختلفت طريقة الباحثين
في تناولا وعرضها. ولعل من أهم الدراسات السابقة في هذا الموضوع، ما يأتي:

الموضوع، والكتاب يقع في ثلاثة أقسام رئيسة، عرض القسم الأول منها للآثار المرفوعة

 المرفوعة، والآثار الموقوفة والمقطوعة في الإذن في كتابة السنة، والحث عليها.

أبواب، تناول في الباب الرابع منها مسألة تاريخ تدوين السنة، وذلك من خلال ثلاثة فصول،

1- انظر: تقييد العلم، المافظ أبو بكر أممد بن علي الخطيب البغدادي، تحقيق يوسف العش، (دار إحياء السنة النبوية، د.م.، ط2، 1974م).
2- السنة قبل التنوين، للدكتور مُمد عجاءج الخطيب، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، يروت،
الطبعة الثالثة، 1400هـ/1980م).

تفييد السنة في صدر الإسلام --_--_----د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني عرض الفصل الأول منها لتاريخ الكتابة عند العرب قبل الإسلام، ولطبيعة الاهتمام بالكتابة ين صدر الإسالم، ولأحاديث النهي عن الكتابة، وأحاديث الإذن فيها، مع بيان وجه الجمع بينها. ثم عرض لموقف الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لمم بإحسان منا من مسادئلة الانلة تدوين السنة، خخصا مطلبا مستقلا لمبادرة الخليفة عمر بن عبد العزيز في جمع السنة وتدوينها، وآخر لبيان أوائل المصنفين في الحديث النبوي. ويف الفصل الثاني من هذا الباب قدم المؤلف ناذج لما تم تدوينه في صدر الإسلام، واختص الفصل الثالث منه بناقشة بعض الآراء المشهورة حول مسألة تدوين السنة.
3- كتاب "دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه"، للدكتور الأعظمي ، فقد
عرض في الباب الثالث من القسم الأول لأحاديث النهي عن كتابة السنة، وأحاديث الإذن
 منسوخة. كما عرض في الباب الرابع لما وقف عليه من كتابات الصحابة رضوان الله عليهم، والتابعين وتابعيهم كمن ولد قبل 110هـ، وذلك للوقوف على طبيعة تطور عملية كتابة السنة منذ صدر الإسالام إلى ما قبل فترة ظهور موطأ الإمام مالك رمّه الهُ اله تعالى. 4- تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى هكاية القرن التاسع المجري، للدكتور محمد بن مطر الزهراني²، وقد قسمه مؤلفه إلى خمسة أبواب، عرض من من الانِين خلالما لمكانة السنة في الإسلام وعناية السلف بها، ومراحل تدوينها، ابتداء من القرن الأول الهجري إلى القرن التاسع الهجري. والذي يهمنا في هذا البحث هو الباب الثاني الذي تناول فيه مؤلفه تدوين السنة في القرنين الأول والثاين الهجريين، وجعله في فصلين تحدث في الأول منهما عن تدوين السنة في القرن المجري الأول، منبها على أن تدوين السنة بدأ في
1- يروت، 1413هـ/1992م). دراسات في المديث النبوي وتاريخ تدوينه، د. ممد مصطفى الأعظمي، (المكتب الإسامي،
 مطر الزهراني، (دار المجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط11، 1417هـ/1996م).

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني حياة النبي عرض بعد ذلك بلهود الصحابة والتابعين في تدوين السنة.

ويفهم من كلام المؤلف تقسيمه مراحل تقييد السنة إلى مرحلتين فقط، وهما: التدوين في القرن الهجري الأول، والتصنيف في القرن المجري الثاني.
5- كتاب: تاريخ تدوين السنة، وشبهات المستشرقين، للدكتور حاكي الما المطيري،
وقد جاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول، عرض الفصل الأول منهما لمراحل تدوين السنة، وجعلها في أربع مراحل، وهي: الكتابة (1-73هـ)، والجمع والتدوين (70-120هـ)، والتصنيف (120-150ه)، والموسوعات (150-200هـ)؛ واختص الفصل الثاني بمناقشة آراء لمستشرقين حول تدوين السنة؛ أما الفصل الثالث، نقد أفرده المؤلف للكالام عن كتب أحاديث الأحكام ومراحل تطورها.
ويهدف هذا البحث إلى بجلية واقع تقييد السنة في صدر الإسلام، وبيان مراحله الرئيسة، والتحصين ضد ما يثار حوله من شبهات، وذلك من خلال مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة. تبين المقدمة أهية الموضوع وسبب اختياره؛ ويعرض المطلب الأول لأبرز الشبهات لمثارة حول قضية تدوين السنة؛ ويعرف المطلب الأول بصطلحات البحث الرئيسة (السنة، التقييد، الكتابة، التدوين، التصنيف)؛ ويستقرئ المطلب الثاني مواقف العلماء من أحاديث النهي عن الكتابة والإذن فيها، ويصنفها حسب طبيعتها وعلاقتها بأنواع علوم الحديث؛ ويختص المطلب الثالث بعرض المراحل الرئيسة التي مرت بها عملية تقييد السنة في القرنين الأول والثاني، كتابة، وتدوينا، وتصنيفا، وذلك في محاولة لتحديد الإطار الزمني لكل مرحلة، والتعرف على طبيعتها وخصائصها؛ أما الخاتمة، فتشتمل على أهم نتائج البحث. ولعل منا يميز هذا البحث: تصنيف مواقف العلماء من مسألة تقييد السنة حسب طبيعتها وعلاقتها بأنواع علوم الحديث، وتحديده مرحلة كتابة السنة في العقد الأول من
1- انظر تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين، د. الكويت، حاكم عبيسان المطيري، (بكس النشر العلمي،

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني
القرن الهجري الأول (1-11هـ)، وجعله مرحلة تدوين السنة وجمعها في مرحلتين: مرحلة التدوين غير الرممي (11-99هـ)، ومرحلة التدوين الرميم (99-101هـ). أما مرحلة تصنيف السنة فقد كانت ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني الهجري. المطلب الأول: أبرز الشبهات حول قضية "تدوين السنة".

لقد أدى اختلاف الروايات في موضوع كتابة السنة إلى تعدد مواقف العلماء من هذه المسألة من جهة، كما أدى إلى سوء فهم واقع هذه القضية، وظهور عدد من الم

الشبهات حولا من جهة أخرى. ويككن تلخيص الشبهات حول هذا الموضوع في الآتي:
1- التشكيك في صحة الأحاديث صحة الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة
أو الإذن فيها، والزعم بأها انعكاس لتطور البتمع المسلم واختلافه حول مسألة كتابة الحديث. فبعد دراسته للروايات الواردة في هذا الموضوع هفيا وإذنا، استنتج المستشرق "جولدتسيهر"1 وجود خلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي حولا، فأهل الرأي -يف زعمه- يهمهم إثبات عدم تقييد الحديث، ليتخذوا من ذلك حجة على عدم صحته، وهذا القول يضر بخصومهم أهل الحديث، ولذلك لم يتورع الفريقان من وضع الأحاديث تأييدا لما ذهبوا إليه. ويخلص هذا المستشرق إلى القول بأن "تناقض الأحاديث الواردة في تقييد العلم أثر من آثار تسابق أهل الحديث وأهل الرأي إلى وضع الأقوال التي تؤيد سابق نزعاهِم في هذا الشأن" ${ }^{2}$.

1 - إجناس جولدتسيهر "Ignaz Goldzihr" (1850-1921)م)، مستشرق يهودي بري يعد أستاذ المستشرقين ورائـدهم في بِـال الدراسـات الإسـاميمة، ومـن أثـهـر مؤلفاتـه كــاب "دراسـات محمديـة"، و"العقيدة والشريعة في الإسلام"، و"مذاهب التفسير الإسالمي". رحل إلى سوريا وجالس الشيخ طاهر الجزائري مدة، ثم رحل إلى فلسطين ومصر. انظر المستشرقون، خيمب العقيقي، (دار المعارف، مصر، ط4، 1980م)، 42-40/3

2- تقييد العلم، للخطيب البغدادي، مقدمة العقق، ص16. وانظر:
Muslim Studies, (Muhammedanische Studien), by Ignaz Goldziher, translated from the German by C.R. Barber and S.M. Stern, (George Allen \& Unwin Ltd., London, 1971), vol. 2, PP.183-186.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني وقد أجاب الدكتور العش على هذه الدعوى في مقدمة تحقيقه لكتاب الخطيب البغدادي، وبين أن الحلاف في مسألة جواز الكتابة أو عدمه لم يكن بين أهل الحديث
 (179هـ)، وعبد اللّ بن إدريس (192)، وسفيان الثوري (161ه)؛ ومنهم من أقرها، كحماد بن سلمة (167هـ)، والليث بن سعد (175هـ)، وزائدة بن قدامة (161هـ)، ويميى بن اليمان (189هـ) وغيرهم. ومن الحدثين من كره الكتابة، كابن عُليَّة (200هـ)، وهشيم بن بشير


 رضوان الله عليهم. فقد ذهب المستشرق "موير "2 إلى قبول خبر الزهري بأنه أول من من دون الحديث، لكنه شكك في وجود بجموعة كتابية موثوقة قبل منتصف القرن الثاين ³ أما المستشرق "جليوم"4 فيرى أن الخبر المتعلق بأولوية تدوين الزهري للسنة، ينبغي أن يعد

1- انظر تقييد العلم، للخطيب البغدادي، مقدمـة المقق، ص21-22. وانظر عرضا ومناقشة لرأي جولتسيهر في هذه المسألة ص16-22. 2- وليم موير "S. William Muir" (1819-1902-م) مستشرق إبليزي، درَّس الحقوق في جامعتي

 العربية والإسلامية في أوروبا، د. ميشال جحا، (معهد الإنماء العري، يروت، ط1، 1982م)، ص39-

3- انظر دراسات في المديث النبوي، للدكتور الأعظمي، 72/1. وانظر: Cf. Guillaume, Alferd. The Tradition of Islam, p. 19.
4- ألفرد جليوم "Alferd Guillaume" (1888م-1962م))، مستشرق إبليزي تخرج في جامعة أكسفورد، وعمـل في فرنسا ومصر ، وكان أستاذ اللغة العربيـة في معهـد الدراسـات العـات العربيـة والإفريقية في


تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني كتتلقا. ويغ مقابل ذلك يميل المستشرق "شبربر "¹ إلى القول بوجود كتابة الحديث منذ عصر النبي 1855م². كما أن المستشرق جولدتسيهر اعتمد ما ذهب إليه شبربخر، وأثبت أن القول بأن

3- اشتهار القول بأن السنة ظلت أكثر من مائة سنة يتناقلها العلماء حفظا، وأن
تدوينها قد تأخر إلى مطلع القرن الثاني المجري، أي بعد قرن من وفاة النبي
 بن شهاب الزهري (124ه). وقد ساعد في انتشار هذه الفكرة ما أطلقه بعض العلماء من نصوص حول الموضوع، ومن ذلك قول الشيخ محمد بن جعغر الكتاني: "وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين لا يكتبون الحديث، ولكنهم يؤدونه لفظا ويأنخذونه حفظا،


ولعل من أهم ما يساعد في الإجابة على الشبهات الواردة حول في هذا الموضوع، وفهم نصوص العلماء السابقين حوله، تحديد المصطلحات المتعلقة بذذه المسألة، وهي

1950م. انظر المستشـرقون، للعقيقي، 117/2-118؛ والدراسـات العربيـة والإسـلامية في أوروبا، د. ميشال جحا، ص48-49.
1- شبربر "Aloys Sprenger" (1813 (1893-1م)، مستشرق نساوي الأصل بريطاني البنسية. أرسلته شركة الهند الشرقية إلى المند طبيبا (1842م)، وولته الحكومة رئاسة الكلية الإسامامية في دلمي، ثم مدرسة كلكتا. عُين أستاذا للغات الشرقية في جامتقى برن، وسويسرا. انظر المستشرقون، للعقيقي، 278-277/2

2- انظر عرضا لآراء المستشرقين حول تدوين السنة في دراسات في المديث النبوي، للدكتور الأعظمي،


النفائس، عمان، ط1، 1420هـ/1999م)، ص66 وما بعدها.

4- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة، للشيخ عمدا بن جعفر الكتاني، تحيق: عمدا المنتصر عمد الزمزمي الكتاني، (دار البشائر الإسامية، ييروت، ط4، 1406هـ/1986م)، ص7.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني الكتابة، والتدوين، والتصنيف، وبيان مراحل تقييد السنة، وتحديد الإطار الزمني لكل مرحلة. وهو ما سيتم تناوله في المطلبين الآتيين. المطلب الأول: النعريف بمصطلحات البحث.

أولا: تعريف السنة:
السنة لغة: الطريقة والسيرة المتبعة سواء أكانت حسنة أم سيئة. قال خالد بن عنـة



وقد استخدم القرآن الكريم السنة بهذا المعنى في قوله تعالى:
 بمعنى طرق الأقوام السابقين ومناهجهم التي ساروا عليها في حياتمّم.
وقد تكرر في الحديث الشريف ذكر السنة وما تصرف منها الانيا، بمعنى الطريقة والسيرة.



والسنة في اصطلاح المدثين: ما أثر عن النبي
 للحديث ين اصطلاح بعض المدثين، كالإمامين الطبي والكرماني ومن وافقهما، وتختص بما ورد عن رسول

1- انظر لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين مُمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، (دار صادر،
ييروت، ط1، 1410هـ/1990م)، 220/13.

2- صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: عممد فؤاد عبد الباقي، (دار إحياء
التراث العري، بيروت، د.ت.)، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو
ضالة، حديث رقم: 1017، 2058/4.

3- انظر المختصر الوجيز في علوم المديث، للدكتور محمد عجاج الخطيب، (مؤسسة الرسالة، ييوت،
ط5، 1411هـ/1991م)، ص16.

تقييد السنة في صدر الإسلام ---------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني

## ثانيا: تعريف المصطلحات المتعلقة بالكتابة.

التقييد والكتابة والتدوين والتصنيف مصطلحات يمكن أن تطلق على معنى واحد لتقارب معانيها في اللغة، إلا أنه يمكن التفريق بينها بالنظر إلى المعنى اللغوي، فيقاليال:


 كان مع جمع أو ترتيب أو بدوهما، وهو بذلك بالك عام يشمل أي نوع من أنواع الكتابة أو الجمع أو التصنيف.
والكتابة: مصدر للفعل كتَب، يقال: كتَبَ الشيءَ يكتُبُه كتْباً وكتاباً وكتابةً، بمعنى:



أو ترتيب.
والتَّدوين مصدر للفعل دوَّن، يقال: دوَّنه تدوينا، بمعنى: جمعه. ودوَّن الكتب، أي: جمعها. والديوان: بجتمع الصحف 3. فمصطلح التدوين يدل على معنى زائد على بكرد الكتابة، وهو الجمع، وبناء على ذلك يمكن تعريف مصطلح "تدوين السنة" با يأتي: كتابة الأحاديث النبوية وجمعها في صحف أو كتاب.
أما التَّصنيف فهو مصدر للفعل صنَّف، يقال: صَنَّف الشيء، إذا مَيَّز بعضَه من بعض، والتَّصْنِيفُ تِييز الأَشياء بعضها من بعض، وتَصْنِيفُ الشيء جعُلُهُ أَصْنافا. والصضّنْفُ والصَّنْفُ النَّوْعُ والضَّرْبُ من الشيء، يقال: صَنْفٌ وصِنْفٌ من المتّاع لغتان، والِممع أَصنافٌ

1- انظر لسان العرب، لابن منظور، 372/2؛ وختار الصحاح، غممد بن أبي بكر بن عبد القادر


2- انظر لسان العرب، لابن منظور، 698/1.
3- انظر المرجع السابق، 164/13. وتاج العروس، باب النون، فصل الدال، مادة "دون".

تقييد السنة في صدر الإسلام ---------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني وصُنُوف* . . وبناء على ذلك يمكن تعريف مصطلح "تصنيف السنة"، بأنه همع الأحاديث النبوية خي كتاب واحد وترتيبها وفق أساليب متتوعة، من أجل حفظها وتيسير الاستفادة منها. وهذا التفريق بين المصطلحات المتشابهة من حيث الظاهر يساعد في فهم كالم العلماء في مسألة كتابة السنة وتدوينها. نقد نقل عن بعضهم أن تدوين السنة بدأ في القرن لمجري الثاني، وأن أول من دون السنة الإمام عحمد بن شهاب الزهري (124هـ). فعن
 ويقول الحافظ ابن حجر في حديثه عن كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة: "اعلم -علمني الله وإياك- أن آثار النبي في الجوامع ولا مرتبة، لأمرين، أحدهما: إفم كانوا في ابتداء الحال قد هوا عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم؛ وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهاهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الأقدار" " ويقول في تعليقه على أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة السنة: "يستفاد منه ابتداء تدوين الحديث النبوي، وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الحفظ. فلما خاف عمر بن عبد

1- انظر المربع السابق، 198/9.
2- جامع بيان العلم وفضله، للإمام يوسف بن عبد الله بن مُمد بن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، (دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط1، 1414هـ/1994م)، 331/1.
 4- بتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله عمد بن إسماعيل البخاري، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أمد بن علي بن مُمد بن حجر العسقلاين الشافعي، (دار إحياء التزاث الربري، ييوت، ط4، 1988/1408)، المقدمة، ص6.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني العزيز -وكان على رأس المائة الأولى- من ذهاب العلم بوت العلماء، رأى أن في تدوينه ضبطا له وإبقاء" ${ }^{1}$.

وقال الشيخ الكتاني: كَرِه كتب الحديث "الطبقة الأولى من التابعين، خوف أن يشتغل به عن القرآن، فكانوا يقولون: احفظوا كما كنا نغظ. وأجاز ذلك من بعدهم. وها وا حدث التصنيف إلا بعد موت الحسن (110هـ) وابن المسيب (193هـ)، وغيرهما من كبار التابعين. فأول تأليف وضع كتاب ابن جريج (150هـ)" "2
فإذا اعتُمد التفريق بين مصطلح "الكتابة" ومصطلح "التدون التدين"، ومصطلح
"التصنيف" يزول التعارض بين نفي بعض العلماء لتدوين السنة وترتيبها في عهد الصحابة وكبار تابعيهم، مع إثباقم لكتابة السنة في ذلك العصر . لعني فنفي تدوين السنة وجمعها وتصنيفها، لا ينفي وجود الكتابة من قبل بعض الصحابة على صحف وكراريس متفرقة، وبصفة فردية خاصة. فالكتابة تطلق على بحرد تقييد الحديث، والتندوين يطلق على الكتى الكتابة على سبيل ابلممع والاستقصاء، وتقييد المتفرق وجمعه في كتاب، بينما يطلق التصنيف على

 نفيهم للتصنيف على جمع الأحاديث في كتاب معين، والعمل على ترتيبها وفق تصنيف

 ذلك مَن بعدهم، ثم حذا المتأخرون فيه حذونا ونوهم. واختُّلف في المبتدئ بتصانيف الكتب
2- 1- المربع السابق، 194/1. المستطرفة، للشيخ الكتاني، ص7.
3- انظر تقييد العلم، للخطيب البغدادي، مقدمة العقق، ص7-8.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني والسابق إلى ذلك، فقيل هو معيد بن أبي عروبة (156هـ)، وقيل: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (150هـ)" .
كما ينبغي أن يُمحل قولم في ابتداء تدوين السنة وأنه كان في أول القرن الثاني على التدوين الرسمي للحديث، والذي كان بأمر السلطان وتوجيهاته. وهو ما يفهم من قول الحافظ ابن حجر : "أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري (124هـ) على رأس المان المائة،
 لثبوت ما يدل على بمع الأحاديث من قبل بعض الصحابة والتابعين، كما بيا سيتم توضيحه فيما بعد.

المطلب الثاني: الموقف من أحاديث النهي عن الكتابة والإذن فيها.
ورد العديد من الأحاديث النبوية في مسألة كتابة السنة هيا وإذنا³، وقد تعددت الها
مواقف العلماء من تلك الأحاديث، ويمكن تقسيم تلك المواقف من حيث علاقتها بأنواع علوم الحديث، إلى ثلاثة مواقف، ومي كما يأتي:
الموقف الأول: الأحاديث المتعلقة بالكتابة هي من باب "المحككم".

حجر: "ثم المقبول إن سلم من المعارضة، أي لم يأت خبر يضاده، فهو المكم"،. وقد

1- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي أمد بن علي بن ثابت، تُقيق: د. عمّود الطحان، (مكتبة المعارف، الرياض، 1403هـ)، 281/2.
2- فتح الباري، للحاظظ ابن حجر، 208/1. وانظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للحافظ جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي، (المكتبة العلمية، المدينة المنورة، ط20، 1392هـ/1972م)، 90/1.

3- 3-استقصاء الأحاديث والآثار الواردة في الموضوع، يمكن مراجعة كتاب تقييد العلم، للخطيب
البغادي.
4- شرح خبة الفكر يف مصطلح أهل الأثر، للإمام أمد بن حجر العسقلاني، علق عليه محمد غياث الصباغ، (مؤسسة مناهل العرفان، يروت، ط2، 1410هـ/1990م)، ص58.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_--د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني عرض له الإمام الهاكم يف النوع الثاليّن من أنواع علوم الحديث، وهو: "معرفة أخبار لا لا معارض لها". وبين المراد به قائا: "هذا النوع من هنا العلم معرفة الأخبار التي لا معارض هلا بوجه من الوجوه" ${ }^{1}$. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأحاديث الواردة في شأن كتابة السنة من باب الغكم الذي لا معارض له، لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة تأذن بكتابة السنة، وما وانـا ورد
 العلماء، وهذا المديث قد أعله بعض المدثين بالوقف على أبي سعيد. وقد أشار إلار إلى هذا

 عن أبي سعيد الخداري من قوله، غير مرفوع إلى النبي
 وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره" ${ }^{3}$ "
 مطلقا، والأحاديث النبوية الصحيحة المتعلقة بالموضوع تنبت ذلكي، ولا يلا يوجد معارض
 لكن يَرد على هذا الرأي وجودُ ظاهرة كراهية الكتابة والنهي عنها بعا بعد وفاة النبي
 القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير فـ كتابة العلم، فكرهـا

1- معرفة علوم الحديث، للإمام الـاكم أبي عبد الله عممد بن عبد اللّ النيسابوري، (دار إحياء العلوم،

$$
\begin{aligned}
& \text { ييروت، لبنان، ط1، 1406هـ/1986م)، ص129. } \\
& \text { 2- تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص31-32، } \\
& \text { 3- فتح الباري، للحافظ ابن حجر، 208/1. وانظر تدريب الراوي، للإمام السيوطي، 67/2. }
\end{aligned}
$$

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني كثيرون منهم، وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف" "، وهذا مؤشر على أن للنهي عن الكتابة أصلا في سنة النبي في ذلك، ولأجازوا الكتابة ولم يذهب بعضهم إلى كراهيتها. فقد ألـا أخرج الإمام الدارمي عن أبي نضرة قال: "قلت لأبي سعيد الحدري: ألا تُكتبنا؟ فإنا لا نغظ، فقال: لا، إنا لن نكتبكم ولن بنعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله كما أن عددا من العلماء والباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع لا يوافقون على

 علق الدكتور محمد عجاج الخطيب على هذا الموقف بقوله: "إلا أننا لا نسلم بهذا، لأنه -



1- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للإمام يميى بن شرف بن مري النووي، (دار إحياء التراث العربي، ييروت، الطبعة الثانية، 1392هـ)، 129/18-130. 2- سنن الدارمي، وصحح الغقق إسناده، 420/1؛ وانظر: :المعجم الأوسط، للإمام سليمان بن أمدا الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض اللُّ بن محمد, وعبد المسن بن إبراهيم الحسيني، (دار الحرمين، القاهرة،
 ورجاله رجال الصحيح "، بحمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام أبي الـسن نور الدين علي بن أبياني سليمان الميثمي، تقيق: حسام الدين القدسي، (مكتبة القدسي، القاهرة، 1414هـ/1994م)، .161/1
3- الباعث المثيث شرح اختصار علوم المديث للحافظ ابن كثير، للشيخ أمد شاكر، (دار الكتب
العلمية، ييروت، لبنان، ط2، دون تاريخ)، ص132.
4- السنة قبل التدوين، للدكتور محمد عجاج الخطيب، ص326، 306

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_--د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني الموقف الثاني: الأحاديث المتعلقة بالكتابة هي من باب "مختلف الحديث".


 الحديث"، فهناكا أحاديث صحيحة تنهى عن الكتابة، كما أن هناكن أك أحاديث صحيحية أخرى تأذن جـا. لكن هذا التعارض ظاهري، ويكلن الجمع بين تلك الأحاديث المتعارضة على أوجهه متعددة، ومن ذلك²
1- النهي عن الكتابة عام، والإذن خاص لمن كان يسن الكتابة ولا يخشى عليه
 وقد أشار الإمام ابن قتيبة (276هـ) في تأويله للأحاديث المتعارضة في كتابة الونا السنة إلى

 والعربية، وكان غيره من الصحابة أميين، لا يكتب منهم إلا الواحد أو الاثنان، وإذا كتب مُ ما يتقن ولم يصب التهجي، فلما خشي عليهم الغلط فيما يكتبون غامهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو ذلك أذن له" ".
2- النهي عن الكتابة لمن قوي حخظه وأمن عليه النسيان، والإذن لمن خيف نسيانه.
 حديث عن أبي هريرة النبي
1- تدريب الراوي، للإمام السيوطي، 196/2-202.

الراوي، للسيوطي، 65/2.

3- تأويل ختلف المديث، للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تُتيق مُمد زهري النجار، (دار
الجيل، ييروت، 1993ه/(1972م)، ص287.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه. فقال رسول اللّ لهُ لطّ: (استعن بيمينك وأومأ بيده . للخط ${ }^{1}$ 3- النهي عن الكتابة لمن خشي عليه الاتكال على الكتابة وترك الحفظ، والإذن لمن أمن ذلك. 4- النهي خاص بوقت نزول القرآن، خشية التباسه بغيه، والإذن في غير ذلك الوقت.

5- النهي كان عن كتابة القرآن والسنة في صحيفة واحدة، والإذن في التفريق
 أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لئلا يختلط به ويشتبه على القارئ" ${ }^{\text {² }}$. فالرأيان الأول والثاني يفهم منهما أن الأصل في كتابة السنة النهي، وإنما يكون الإذن عند الحاجة، بينما يفهم من الآراء الثلاثة الأخيرة أن الأصل في الكتابة الإذن، وإنما جاء النهي في حالات خاصة.
هذه أشهر الأوجه التي ذكرها العلماء يف الجمع بين الأحاديث المختلفة حول كتابة السنة، وهي إجابات غير قوية، كما يصفها الشيخ أممد شاكر ُ، واجتهادات المات يعوزها الما الاستناد النقلي، كما بين الدكتور نور الدين عتر 4 .

## الموقف الثالث: الأحاديث المتعلقة بالكتابة هي من باب "الناسخ

يرى أصحاب هذا الموقف أن أحاديث النهي عن كتابة السنة وأحاديث الإذن فيها،
هي من باب الناسخ والمنسوخ.

1- أخرجه الإمام الترمذي في سننه، كتاب العلم، باب الرخصة في كتابة العلم، 39/5، وقال: "هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم، ولمعت محمد بن إمنماعيل يقول المليل بن مرة منكر المديث".

2- 2- معالم السنن، للخطابي، 184/4.
3- انظر الباعث المثيث، للشيخ أمدل شاكر، ص133
4- انظر منهج النقد في علوم الحديث، للدكتور نور الدين عتز، ص44-45.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_--د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني

وقد أشار الإمام ابن تتيبة إلى هذا الموقف، في تناوله لأكحاديث المتعلقة بالموضوع، فقال:




 حجر موقف من قال: النهي متقدم، والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتانباس، وعلق على لـنى ذلك بقوله: "وهو أقربها مع أنه لا ينافيها"5
 اختاطه، أى الحديث بالقرآن، أي بسبب أنه لم يكن قد اشتد إلف النان بالنـا بالقرآن، ولم

 ومذا البواب جنح إليه ابن شاهين، فإن الإذن لأبي شاه كان يُ في فتح مكة" ".
وقال الشيخ أمدل محمد شاكر: "والجواب الصحيح: أن النهي منسوخ بأحاديا أخرى دلت على الإباحة.... ومذه الأحاديث، مع استقرار العمل بين أكثر الصحا الصابة والتابعين، ث اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها، كل ذلك يدل على أن حديث أبي سعيد
1- انظر المنهاج، للإمام النووي، 130/18؛ وتدريب الراوي، للسيوطي، 65/2.
2- تأويل ختلف المديث، لابن قتيبة، ص287.

عجاج الخطيب، (دار الفكر، ييروت، الطبعة الثالثة، 1404هـ)، ص386.
4- معالم السنن، للخطابي، 184/4.

5- فتح الباري، للحاظظ ابن حجر، 208/1.
6- توضيح الأفكار، للإمام الصنعاني، 365/2-366.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-_د. فنح الدين محمد أبو الفتح البيانوني منسوخ، وأنه كان يف أول الأمر، حين خيف اشتغالمم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن ... ثم جاء إجماع الأمة القطمي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو لأمر الأخير، وهو ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول، رضي الله عنهم أجمعين" 1 .
وقد استدل أصحاب هذا الموقف ² بحديث أبي شاه الذي سأل النبي له ما سمعه منه في خطبة حجة الوداع، فأمر رسول اللّ لهِ
 يكتب لمم كتابا لا يضلوا بعده؛ وحديث أبي هريرة الذي ينص على كتابة عبد الله بن
 ثان للهجرة، والحديث الآخر كان في مرض وفاته位 يكتب، بعد إسلام أبي هريرة
والقول بنسخ أحاديث الإذن لأحاديث النهي، لا يحل الإشكال في هذه المسألة، فهناك عدد من الآثار التي تدل على امتناع بعض الصحابة عن كتابة السنة، حتى بعد وفاة النبي تعالى أعلم³.

## الموقف المختار:

عرض الدكتور محمد عجاج الحطيب لهذا الموضوع بشيء من التفصيل، وبين لمواقف المتعددة منه، ولكنه مل يقبل الموقف الأول، بل مال إلى البمع بين الموقفين الثاني
 يقول: "فالنهي لم يكن عاما، والإباحة لم تكن عامة في أول الإسلام، فحيثما تحقت علة

$$
\begin{aligned}
& \text { 1- الباعث الثيث، للشيخ أمد شاكر، ص133. } \\
& \text { 2- انظر المربع السابق، ص133؛ ومنهج النقد، للدكتور عتر، ص42 } 42 \\
& \text { 3- انظر منهج النقد، للدكتور عتر، ص43. }
\end{aligned}
$$

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني
النهي منعت الكتابة، وحيثما زالت أبيحت الكتابة. وأرى يخ حديث أبي شاه، ويف حديث
 لكن القول بالنسخ لا يحل المشكلة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
أما الدكتور عتر فيعلق على المواقف السابقة من أحاديث الكتابة قائلا: "وكلها
اجتهادات يعوزها الاستناد النقلي، اللهم إلا القول بالنسخ فقد اسشُدل له من النقل، ومال إليه كثير من العلماء، كالمنذري وابن حجر وابن القيم، وذلك لأن الإذن بالكتابة الابة متأخر، فقد قال وأذن لعبد الله أن يكتب وحديثه متأخر عن النهي، لأنه لم يزل يكتب ومات الحبات وعنده كتابته
 لا يجعل منافيا للآراء السابقة، بل هو متمم لما، حيث نأخنذ من تلك الآراء علة النها ولنهي

 بغيره، حيث يقول: "والذي يهدي إليه النظر في هذه المسألة أن الكتابة لا يُنهى عنها

 يدور عليها الإذن والمنع في آن واحد. والعلة التي تصلح لذلك في اختيارنا هي خوف الانكباب على درس غير القرآن، وترك القرآن اعتمادا على ذلك" الـي
ويعيل الباحث إلى ما ذهب إليه الدكتور نور الدين عتر في المسألة، وهو: أن الأصل
يف الكتابة الإذن وأن النهي يأتي لسبب معين أو علة محددة، ولكن دور الي الانكباب على درس غير القرآن، فقد تتعدد الأسباب الداعية إلى النهي، ومن ذلك خوف اختلاط السنة بالقرآن، أو خوف الوقوع في الخطأ في الكتابة، أو خوف الاتكاب إلى على
1- السنة قبل التدوين، للدكتور مُمد عجاج الـطيب، ص309.
3- 2- انظر منهع النقد، للدكتور عتز، ص42.

تتيد السنة في صدر الإسلام -----------د. فتح الدين محمد أبو النتح السيانوي

 أعلم.
ومذا يفسر وبود النهي عن الكتابة في عصر الني










ومستحب غير مكروه"2.






$$
\begin{aligned}
& \text { 1- معالم السنن، للإمام الخطابي، 184/4. } \\
& \text { 2- 2- تقيد العم، للخطيب البغلادي، ص28. } \\
& \text { 3- انظر السنة قبل التدوين، للدكتور مُمد عجاج الخطيب، ص28316 }
\end{aligned}
$$

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني علل من أجلها أحرق من أحرق، وما من محا ما كتبوه. وليس منها نص واحد على ذكر النهي عن رسول اللّ المطلب الثالث: مراحل تقييد السنة في صدر الإسلام.
بناء على سبق في تعريف مصطلحات الكتابة والتدوين والتصنيف. يمكنا التمييز بين ثلاث مراحل رئيسة لتقييد السنة، وهي: المرحلة الأولى: مرحلة كتابة السنة (عهد النبي
سبق تعريف مصطلح "كتابة السنة" بأنه: تقييد الأحاديث وحظظها في صحف أو

 أمرائه وعماله، فيما يتعلق بتدير شؤون الأقاليم الإسامامية وأحوالها، وبيان أحكام الدين، وهي كتب كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الإسلام وعقائده، وبيان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة، والديات والحدود والغرمات وغير ذلك، ومن هذه الكتب²:

1- تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوره، للدكتور محمد بن مطر الزهراني، (دار المجرة للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1417هـ/1996)م، ص67. وانظر الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من

 لمشار إليه سابقا، أن سبب الامتناع عن الكتابة هو هيه هِ
 ثابت 2- انظر توضيح الأفكار لمعاين تنتيح الأنظار، للإمام محمد بن إلماعيل الأمير الحسني الصنعاني، تحقيق:
 اللديث، للدكتور نور الدين عتر، (دار الفكر، دمشق، ط3، 1401هـ/1981م)، للدكتور عتر، ص47-
48. ومن الأمثلة على ذلك أيضا:

- كتاب النبي بن شعيب أبو عبد الرمن النسائي، تُقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، (مكتب المطبوعات الإسالمية،

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-_د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني




أحكام الديات، ومقادير الزكاة، وغير ذلك من الأحكام².

الشّ عمل به أبو بكر حتى قضض، وعمر حتق قبض"3. وقد كتب هذه الصحيفة أبو بكر




حلب، الطبعة الثانية، 1406ه/1986م)، كتاب الفرائض، باب في بيان مواضع قسم الحمس وسهم ذي القرى، 167/2.
 23-22/3، 1404




 2- اللصنف، لإمام عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: الشيخ حيبي الرمّن الأعظمي، (الككتب الإسالاهي،
ييروت، ط2، 1403هـ)، 5-4-6.

 4- سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب نِّ زكاة السائمة، رتم: 1567، 96/2.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني بن عهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله
3- عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: "أن رسول الله
كتب إلى أهل اليمن كتابا، فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث

كما كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يكتب الحديث ولم ينكر عليه، ومن
ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (65هـ)، قال : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله شيء تسمعه من رسول الله فأمسكت فذكرت ذلك لرسول الله
 النَّبِّ أَكَتُب" 5

1- سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم: 1570، 98/2.
2- أخرجه الإمام النسائي، في سننه، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عائن عمرو بن حزم في العقول
واختلاف الناقلين له، 57/8.

3- انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تُقيق: الشيخ شعيب الأزئوط، (مؤسسة الرسالة، ييروت، ط1، 1408هـ/1988م)، رقم: 6559، 501/14.


 إلى الإسلام، انظر: إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، للحافظ عمدا بن علي بن طولون الـون الدمشقي. 4- سبق تخريهـ.
5- أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابة العلم، حديث رقم: 113، 54/1.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_--د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني
 "


 في ذلك شأن آيات القرآن الكريع يف عهد النبي عليه الصاة والسامام²، لكن ما ما يميز القرآن الكريم، هو عناية النبي

 تعالى أعلم.
المرحلة الثانية: مرحلة تدوين السنة وجمعها (من أوائل القرن الأول الهجري إلى
هايته، 11-99هـ).
سبق تعريف "تدوين السنة" بأنه: كتابة الأحاديث النبوية وجمعها في صحف أو


 الصحابة، أو يتفرقوا في الأمصار الإسلامية.



 فإفم اليوم كثير ، فقال: واعجبا لك يا ابن عباس! أترى الناس يكتاجون إليك، وين الناس

1- سـن الدارمي، 436/1، وضغف الغتق إسناده. والوهط حائط له هي الطائف، انظر سنن الدارمي،
1328/2. وانظر: الخدث الفاصل، للإمام الرامهرمزي، ص366-367-36.
2- تاريخ تدوين السنة، للدكتور حاكم المطيري، ص45-46.

تقييد السنة في صدر الإسلام --_-_-_---د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني من أصحاب النبي

 أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل، حتى النى رآني وقد اجتمع الناء الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني" ${ }^{1}$.

 السنن منذ وقت مبكر، ما أخرجه الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: "كان ابن عباس يأتي أبا رافع، فيقول: ما صنع رسول اله

 1- سنن الدارمي، مقدمة السنن، 467/1-468، وصحح الغقق إسناده؛ والمستدرك، للإمام الماكم،
 طلب المديث وتوقير الغدث"، وأقره الإمام الذهبي. وانظر الطبقات الكبرى، لابن سعد، 368/2؛

 وآخرون، (مؤسسة الرسالة، ط3، 1405هـ/1985م)، 341/3-342-343.
2- تقييد العلم، للخطيب البغادي، ص91-92.


 الواقدي: مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان رضي الهُ عنه بيسير أو بعده، وقال ابن حبان: مات ات ات في في
 الفضل العسقالين، (دار البيل، بيروت، الطبعة الأولى ، 1412هـ)، 134/7؛ وتّذيب التهذيب، للحاظظ ابن حجر، 100/12.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-_د. فتح الدين محمد أبو النتح البيانوني وقد تمكن رضي الله عنه من جمع عدد كبير من الأحاديث النبوية، حتى إنه كان
 الصحابة آنذاك، وكان للأنصار من ذلك النصيب الأوفر، وقد أشار إلى ذلك بقوله الكا

 وقد آلت كتبه رضي الله عنه إلى الإمام موسى بن عقبة، صائه الم يقول: "وضع عندنا كريب ${ }^{4}$-مولى عبد اللهّ بن عباس- حمل بعير من كتب ابن عباس، فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب، كتب إليه: ابعث إلي بصحيفة كير كـي وكذا، فينسخها وييعث بكا" 5 .
وهذا الاهتمام بكمع السنة في صدر الإسلام ما ينا ينبي التأكيد عليه عند الحديث
 على جمعها في الوقت المناسب، قبل وفاة كبار الصحابة وتفرقهم يف البلاد الإسلامية. وهذا
2- 1- انظر : سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، 344/3.

3- موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي، مولى آل الزير، الإمام الثقة الكبير، كان بصيرا بالمغازي النبوية، ألفها في بجلد، فكان أول من صنف في ذلك، تويف سنة 141هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، 114/6-117.





 والكراريس جنبا إلى جنب. وييدو أنه يقصد بالتدوين هنا: مطلق الكتابة. انظر السنة قبل التدوين، ص341، وانظر: 375.

تقييد السنة في صدر الإسلام ---------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني ينسجم مع واقع اهتمام الصحابة بالسنة النبوية، وإعافهم بكوها مصدرا مهما من مصادر التشريع الإسالمي، ينبني الحافظة عليه وعدم تعريضه للضياع. ففي العقد الأول من القرن لمجري الأول لم تظهر الحاجة إلى جمع الحديث، فرسول اللّ رضوان الله عليهم، يعودون إليه في كل كبيرة وصغيرة، لكن الأمر اختلف بعد وفاته عليه الصاةة والسلام، فمن المنطقي حيئذ أن يبدأ الشعور بالحاجة إلى جمع السنة وحفظها في السطور إضافة إلى الصدور .
لكن أكثر الكتابات في تاريخ تدوين السنة، تؤرخ لمرحلة التدوين بططلع القرن الثاني المجري، وتحديدا في زمن خلافة عمر بن عبد العزيز الأموي (99-101هـ)، الخليفة الراشد الخامس، وذهب الدكتور حاكم المطيري إلى تقديم هذا التاريخ قليلا إلى عام 73هـ، حيث قام علماء التابعين من أبناء الصحابة وغيرهم بيمع السنة، وتدوينها في الكتب، مع أنه عرض بلهود ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع، لكنه أدرج تلك الجهود تحت المرحلة الأولى، وهي مرحلة الكتابة.

وبناء على ما ذكر من جهود ابن عباس رضي الهُ عنهما وعنايته بيمع السنة، أرى تقديم تاريخ مرحلة جمع السنة وتدوينها إلى أوائل العقد الثاني من القرن الأول المجري، وذلك بعد وفاة النبي
وقد استمرت ظاهرة الاهتمام بتدوين السنة وجمعها في القرن المجري الأول حيث
تشير الروايات إلى اهتمام بعض التابعين بيمع السنة وتدوينها، كالإمام محمد ابن شهاب الزهري (50-124هـ) الذي بدأ طلبه للعلم وجمعه للسنة وله نيف وعشرون سنة ، أي: عام (75هـ) تقريبا، وقد شاركه في هذه المهمة الإمام صاخ بن كيسان المدني المتوفن بعد عام
 فقال: تعال نكتب السنن، قال: فكتبنا ما جاء عن النبي

1- انظر: الوايٌ بالوفيات، لصالح الدين خليل بن أييك بن عبد الها الصفدي، تحقيق: أممد الأرناؤوط

$$
\begin{aligned}
& \text { وتركي مصطفى، (دار إحياء التراث، ييروت، 1420هـ/2000م)، 18/5. } \\
& \text { 2- انظر: سير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، 454/5، وما بعدها. }
\end{aligned}
$$

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-_د. فنح الدين محمد أبو الفتح البيانوني
 قال: نكتب ما جاء عن أصحابه، فإنه سنة، فقلت أنا: ليس بسنة فالو نكتبه، قال: فكتب ور أكتب، فأنجح وضيعت" ${ }^{2}$.
أما على المستوى العام أو الرميم، فقد بدأ التفكير بيمع السنة منذ وقت مبكر،
وقد سجلت لنا الروايات التاريخية أربع عاولات:

 أصحاب رسول الهُ أصبح يوما وقد عزم الله له، فقال: إين كنت أردت أن أكتبا أكبا السنن، وإين ذكرا كانوا قبلكم، كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب اللّ تعالى، وإين والشُّ لا ألبس كتاب الشّ بشيء أبدا"3.
وهذا دليل على شعور الصحابة بالماجة إلى جمع السنة على المستوى الرميم
كذلك، ويتأكد ذلك بوانقة جههور الصحابة على هذا الأمر، لكنن الخليفة الثانين عمر بن

 الرواية السابقة إلى سبيبن رئيسين في امتناءه عن ذلكّ، وهما: خشية انشيا عن القرآن، وخشية تثنبيه السنة بالقرآن، فيختلط الأمر على الناس.

 الصحابة رواية للحديث الشريف، فعن سعيد بن أبي المسن، قال: " "م يكن أحد من

1- هَذيب التهنيب، للحاظظ ابن حجر العسقالين، 396/9-397.
2- تقييد العلم، للخطيب البغدادي، ص106-107؛ وانظر : جانجر جامع بيان العلم وفضله، للإمام ابن عبد

$$
3 \text { البر، تبق تخريهه. 332-333؛ وسير أعلام النبلاء، للإمام الذهبي، 455/5. }
$$

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني أصحاب رسول الهُ


 قال: نمم. قال: فاقرؤروه علي. فقرؤوه، فقال أبو هريرة: أما إنكم قد حغظتم، وإن تطـني تححه. قال: فمحاه" ${ }^{10}$.

الدحاولة الثالثة: كانت على يد عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز ،




 الرواية السابقة، فلعله أظهر ذلك كه هل إرضاء له، والهُ تعالى أعلم.
المحاولة الرابعة: وكان ذلك بأمر الخليفة الخامس الراشد عمر المر بالمر بن عبد العزيز
(101هـ)، حيث أضحت الماجة ماسة إلى تدوين بُموع وفي السنة، وتوزيعه على الأمصار،



 عامة، وبخاصة ما روته خالته عَمْرة بنت عبد الرمنن الأنصارية (98هـ) تلميذة السيدة
1- سير أعلام النبلاء، للإمام الذبي، 598/2.

2- انظر الطبقات الكبرى، لابن سعد، 448/7؛ والسنة قبل التدوين، للدكتور المطيب، ص373-
3- أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، 49/1.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-د. فنح الدين محمد أبو الفتح البيانوني عائشة رضي الله عنها ،، فعن عبد الله بن دينار، قال: "كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن
 فقد كانت عمرة بكرا من بكور العلم، فعن ابن شهاب الزهري، أن القاسم بن محمد قال له: "يا غلام، أراك تحرص على طلب العلم، أفلا أدلك على وعائه؟ قلت: بلى. قال: عليك

كما نصت بعض الروايات على أن الكتاب كان موجها إلى أهل المدينة عامة، ومن
ذلك ما روي عن عبد الله بن دينار، قال: "كتب عمر بن عبد العزيز، إلى أهل المدينة أن

وهكذا كان اهتمام الخليفة عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة، مواصلة لاهتمام
جلده ووالده هذذا الأمر، وتحقيقا لأمنيتهما، فقد ت في عهله التدوين والجمع الرميمي للحديث الشريف. ويكن تلخيص أهم الدوافع للعناية بتدوين السنة رمميا في هذا القرن فيما يأتي:
1- خوف ضياع الأحاديث واندراسها. وقد أشار إلى ذلك الخليفة عمر بن عبد
العزيز حين أمر بتدوين السنة، حيث قال: "فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء".
2- انتشار الوضع في الحديث من قبل أصحاب الفرق والأهواء والقصاص وبعض
الصالحين، وخشية اختلاط الصحيح بغيره. ويخ ذلك يقول الإمام الزهري: "لولا أحاديث
تأتينا من قبل المشرق ننكرها لانعرفها، ما كتبت حديثا، ولا أذنت في كتابه" ".

1- هي عَمرة بنت عبد الرمحن بن سعد الأنصارية النجارية، المدنية، النقيهة، تربية السيدة عائشة رضي


2- المربع السابق، 508/4.

3- سنن الدارمي، 431/1، وصحح المحق إسناده.
1- تقييد العلم، للخطيب البغادي، ص107-108.

تتيد السنة في صـر الإسام -----------د. فتح الدين محمد أبو النتح البيانوي
وقد تحقق هذا الجمع للسنة بأمر عمر بن عبد العزيز على يد الإمام محمد بن
شهاب الزهري (124ه)، حيث روي عنه قوله: "أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن،
 السنة أيام طلبه للعلم، قد يسّر عليه تلك المهمة الكبيرة التي أوكلت إليه. أما جهود الإمام
 المهمة حيث يقول: "لم يكن عندنا بالمدينة أحد عنده من علم القضاء ما كان مان عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكان ولاه عمر بن عبد العزيز، وكتب إليه أن يكتب له العلم من عند عمرة بنت عبد الرمن والقاسم بن محمد، فكتبه له"، إلا إلا أن الخليفة عمر بن عبد العزيز تويف قبل أن يبعث بها إليه، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عبد البر الأندلسي 3

وقد اشتهر بين الباحثين -بناء على هذه الرواية- أن أول زمن التدوين كان على رأس المائة، لكن الباحث يرى أن يكون هذا التاريخ متعلقا بالتدوين الرممي للسنة، مع التا ضرورة الإشارة إلى التدوين غير الرممي، وعدم الاكتفاء بالحديث عن التدوين الرممي فقط، وذلك حتى لا يوهم ذلك تأخر الاهتمام بممع السنة إلى مطلع القرن الهجري الثاني، والها تعالى أعلم.

1- جامع بيان العلم وفضله، للإمام ابن عبد البر، 331/1. وانظر السنة قبل التدوين، للدكتور مُمد
عجاج الخطيب، ص332.
 العثمانية، بيدر آباد الدكن، الهند، ودار إحياء التراث العربي، ييروت، ط1، 1271هـ/1952م)، .337/9
3- انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر
النمري، تُتيق: مصطفى بن أمدل العلوي وعمد عبد الكيبر البكري، (وزارة عموم الأوقاف والشؤون
الإسالمية، المغرب، 1387هـ)، 81/1.

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني المرحلة الثالثة: مرحلة تصنيف السنة (ابتداء من النصف الأول من القرن الثاني الهجري)
سبق تعريف مصطلح "تصنيف السنة"، بأنه بمع الأحاديث النبوية في كتاب واحد، وترتيبها وفق أساليب متتوعة، من أجل حفظها وتيسير الاستغادة منها. وتبدأ هذه المرحلة في النصف الأول من القرن الثاني المجري، حيث ظهرت المؤلفات المتنوعة في عدد من أقطار العالم الإسلامي. وقد نص بعض العلماء على أن التصنيف لم يبدأ إلا بعد موت الإمام الحسن البصري (110هـ)، والإمام سعيد بن المسيب (93هـ) وغيرهما من كبار التابعين .




وما يميز هذه المرحلة من تقييد السنة، توجه الاهتمام إلى ترتيب الأحاديث النبوية وتصنيفها وفق أساليب متنوعة في التصنيف، وذلك بهدف المافظة على السنة، ونشر الأحاديث بين الناس من جهة، وتيسير الاطلاع عليها، والاستفادة منها من جهة أخرى. فبعد الأمر بتدوين السنة على المستوى الرسمي، في مطلع القرن الثاني المجري، انتشر التصنيف في الحديث الشريف، وتنوعت أساليبه، فظهرت المصنفات في الحديث الشريف في أوقات متقاربة، ويخ أماكن متفرقة من العالم الإسالامي، وفيما يلي عرض لأوائل المصنفين، حسب الأمصار الإسامية"3:
في مكة المكرمة: أبو محمد عبد الملك بن عبد الألد العزيز بن بـر جريج (150هـ)، من كبار تلاميذ الزهري، وله كتاب الجامع، والسنن؛ وسفيان بن عيينة (198هـ)، وله كتاب الجامع.
1- انظر الرسالة المستطرفة، للشيخ الكتاني، ص7.
2- فتح الباري، للحاظظ ابن حجر، المقدمة، ص6.

$$
\text { 3- انظر المرجع السابق، ص6؛ والرسالة المستطرفة، للشيخ الكتاني، ص7-9، } 34 .
$$

تقييد السنة في صدر الإسلام ----------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني ويْ المدينة المنورة: عحمد بن شهاب الزهري (124هه)، محمد بن إسحاق (151هـ)، وعمد بن عبد الرممن بن ذئب (158هـ)، والإمام مالك بن أنس (179هـ).

ويز الشام: أبو عمرو عبد الرممن بن عمرو الأوزاعي (156هـ).
ويخ اليمن: معمر بن راشد (153ه)، وله كتاب البامع وهو مطبوع في آخر
مصنف تلميذه عبد الرزاق، وعبد الرزاق الصنعاين (211هـ) وله "المصنف"، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. وين مصر: الليث بن سعد (175هـ)، وعبد الله بن وهب (197هـ).

ويخ البصرة: سعيد بن أبي عروبة (156هـ)، وشعبة بن الحجاج (160هـ) له "الغرائب
في الحديث"، والربيع بن صبيح (160هـ)، أبو سلمة ماد بن سلمة (176هـ).
وين الكوفة: سفيان الثوري (161هـ)، ذكر له ابن النديم في الفهرست: الجامع
الككير والصغير.
وين خراسان: عبد الله بن المبارك (181هـ).
وهكذا انتشرت المصنفات في الحديث الشريف في جميع أمصار العلم الإسامي
آنذاك، وكان كثير من هؤلاء في عصر واحد، فلا يُعرف أول من صنف منهم على وجه التحديد.
وقد تيز التصنيف في السنة في القرن الثاني بمميزات، يمكن إجمالها فيما يأتي ${ }^{1}$ :
1- ظهور أنواع ختلفة من التصانيف، فقد هملت هذه المصنفات في هذا القرن
أسماء متعددة، مثل: موطأ، ومصنف، وجامع. نخو الجامع الكبير، والبامع الصغير لسفيان الثوري (161هـ)، وموطأ ابن أبي ذئب (159هـ)، وموطأ الإمام مالك (179هـ)، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني (211هـ).

2- جمعت مصنفات هذا القرن بين الصحيح وغيره من الأحاديث، فلم تلتزم بممع الصحيح دون غيره، بل اشتملت المصنفات في هذا القرن على الأحاديث الصحيحة وغير
1- انظر تدوين السنة النبوية، للزهراين، ص89-90.

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني الصحيحة -باستشناء موطأ الإمام مالك- مكتفية بييان إسناد كل رواية، بكيث يتمكن العلماء من معرفة الصحيح من غيره.

3- جمعت الصنفات في هذا العصر بين حديث الرسول
وفتاوى التابعين. وييدو ذلك واضحا في موطأ الإمام مالكك رمها الله تعالى.
4- رتبت تلك المصنفات الأحاديث حسب الموضوعات غالبان، فكان المصنينون
 واحد أو مصنف مستقل. وذلك بعد أن كانت الأحاديث بكّمع يُ السابق دون اهتمام خاص بالتزتيب والتصنيف على نسق معين.
وهكذا انتشر التصنيف في المديث الشريف، وتنوعت المصنفات وتوالت، ويْ القرن
الثالث ظهرت طريقة ترتيب الأحاديث حسب أيماء الرواة عامة، والصحابة خلمابي
 (241هـ)، والمعاجم الثاذثّة لإمام الطبراني (360هـ).

## الخختمـة:

عرض البحث لأشهر الشبهات حول تدوين السنة، كما عمل على ترير المراد
 المتعاقة بالكتابة. وختم البحث بعرض لمراحل تقييد السنة في صدر الإسلام. ولعل من أهم النتائج التي توصل إليه البحث ما ما يأتي:
1- تتلخص الشبهات حول مسألة تدوين السنة فيما الآين: التشكيك في صحه
الأحاديث صحة الأحاديث الواردة في النهي عن الكتابة أو الإذن فيها، والزعم بأها


 القرن الثاني المجري.
2- أهمية التفريق بين مصطلحات "الكتابة" و"التدوين" و"التصنيف"، من أجل
 فنغي تدوين السنة وتصنيفها، لا ينغي وجود الكتابة من قبل بعض الصحابة في صحن

تقييد السنة في صدر الإسلام -_-_-_-_-د.د فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني وكراريس متفرقة، وبصفة فردية خاصة. فالكتابة تطلق على بحرد تقييد الحديث، والتدوين
 يُطلق التصنيف على التدوين في فصول محددة وأبواب كيزة.
3- تتلخص مواقف العلماء من الأحاديث الواردة في كتابة السنة في ثلاثة مواقف
رئيسة، وهي: الموقف القائل بأن الأحاديث المتعلقة بكتابة السنة هي من باب ماد مكاريم الحديث، إذ لا يوجد معارض صحيح للأحاديث الواردة في الإذن حسب اجتهاد أصحاب هذا الموقف؛ وموقف من ذهب إلى أها من غختلف الحديث، فعمل على الجمع بين الأحاديث التي تنهى عن كتابة السنة والأحاديث التي تأذن فيها؛ وموقف القائلين بأن

الأحاديث في هذا الموضوع من باب الناسخ والمنسوخ.
4- خلص البحث إلى أن الأصل في كتابة السنة الإذن، ولكن النهي يأتي لسبب
معين أو علة مددة، ومن ذلك خوف اختلاط السنة بالقرآن، أو خوف الانشغال عن الخن القرآن بغيره، أو خوف الوقوع في الخطأ في الكتابة، أو خوف الاتكال على الكتابة وترك الحفظ، وغير ذلك من الأسباب. فحيث وجدت تلك الأسباب وجد النهي، وحيث زالت تلك الدواعي والأسباب رجع حكم الكتابة إلى أصله وهو الإباحة.
5- بدأت مرحلة كتابة السنة في عهد النبي
الله عليهم، كما تدل على ذلك الآثار الثابتة في الموضوع، ولذلك فمن غير المناسب إطلاق القول بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يكتبون إلا شيئا يسيرا، إلا إذا قيدناه . بعصر البني
6- بدأت مرحلة تدوين السنة -بعنى جمعها وتقييد ما تغرق منها- بعد وفاة النبي
號 فردية، كجهود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجهود الإمام الزهري أثناء طلبه للعلم.


العزيز، وعلى يد الإمام محمد بن شهاب الزهري رممهما اله تعالى.

تقييد السنة في صدر الإسلام ---------د. فتح الدين محمد أبو الفتح البيانوني 7- بدأت مرحلة تصنيف السنة -بععنى جمعها وترتيبها في الكتب وفق أساليب
خاصة- في النصف الأول من القرن الثاني المجري، حيث ظهرت المؤلفات المتنوعة في السنة النبوية، كالجوامع، والموطآت.
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

