المقدمة

في

رواية الياباني تماي جوبي

تحقيق ودراسة

الطبعة الأولى

١٤٠٢ - ١٩٨٢

جدة - المملكة العربية السعودية
نال المؤلف بهذه الرسالة درجة الدكتوراه من شعبة السنة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1400 هـ - 1980 م
بسم الله الرحمن الرحيم
جميع الحقوق للكاتب، محفوظة للناشر.
الإهـبة:

والدي ووالديتي الحسن، بذل جهداً في إعدادي...
ولرجنتي التي أعظمت في نموذجي البداية،
أتمنى عمر سعيدي النجاح...

الإهـبة
لمقصدة لم체نة

فنب

زوال الزمان فيتغاه الزمان
المقدمة

الحمد لله على فضله ورحمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

وبعد: فأن الله تعالى قد شرفني بالانساب إلى طلاب العلم وأركمني بخدمة السنة المطهرة والقوم عليها، فحققت كتاب «بيان خطأ من أخطأ على النافع» للبيهقي، ودفعتي تحقيقه وما لائي من قبول إلى اختيار كتاب «المفسد العلم في زوايد أبي يعلى الموصلي» ليكون موضوع رسالتي لميل درجة الدكتوراة. فعقدت العزم على تحقيقه ودراسةه لما له من الأهمية في الوقت الذي لا يزال مصنف أبي يعلى مخططاً يصعب الاستفادة منه...

وجمع الزوانيد مختصراً على مون الأحاديث دون أسانيدها.

وكتب الزوانيد لم يعرض للتعريف بها ووصفها أحد.

والهيئة لم يوف حقه بإعطاء الباحث صورة واضحة عنه.

أيbru على لم تطرح الدراسات الحديثة للترجمة عنه وهو علم من علوم الحديث.

وقد عرضت الموضوع علي أستاذ الدكتور أكرم العمري فوافق عليه ورضيت على مباشرة العمل به. ثم أذني برفاق من أفكاره التحلي وأسلوبه الكتابي المتميز، فبارك الله خطاه، وشكر له سعيه واهتمامه بطلاب العلم وعنايته التي صحبتي منذ اللقاء الأول به.

و ليس لي إلا أن أشكره وأشكر من مدّد العون لمساعدتي.

وقد اختترت أن تكون الرسالة على تسعين:

القسم الأول: يشمل ثلاثة فصول.

الفصل الأول: يتناول دراسة أبي يعلى دراسة شاملة، نسبه، منشأه وعصره، ومؤلفاته وكتاباته العلمية، ومؤلفاته وكلامه في الدراسة على الأدباء، وعواقب الأعمال عليه، ورحلته، ومشاهده، وأهم مورده، أشهر تلاميذه، ومؤلفاته، ومنهجه في المصنف.

11
الفصل الثاني:
ويتناول دراسة الهيمني دراسة شاملة، نشأته، حياته العلمية والهيمني المحافظ،
وأخلاقه، ورحلاته، وشهدته، وتلاميذه، ومنهجه، واستقلاله برأيه، واعتداد العلماء بقوله،
ومنهجه في المصطلح، وأهوامه، وتساهلاته، وناهج من أهوامه، وموارده، وبين العراقيين،
والهيمني، ومؤلفاته.
الفصل الثالث:
ويتناول الكلام على كتاب الزوائد وأهميتها، وسردها وتعريف بها، وتعريف بكتاب
"المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصل"، ومنهج الهيمني فيه.
القسم الثاني:
وهو خاص برائسة وتحقيق كتاب "المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصل" ويشمل:
وصف النسخة، وتوثيق نسبيتها للهيمني، وأهميتها، ومنهجية في التحقيق، وقائمة
المؤلف واستناده إلى أبي يعلى، ومنهجية في الكتاب - حسب وصفه - وترتيبه للأبواب
ثم سرد الكتب والأبواب والأحاديث بحسب ترتيب المؤلف لها.

المؤلف
القسم الأول
المفصل الأول

ترجمة أبي ليقل الموسيقى
نسبة ونشأته وعمره

أبو يعلي أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصل. ولد في ثالث شوال سنة عشر ومائتين، وعاش سبعين سنة، وتوفي في اليوم الرابع عشر من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين. وكان مولده في مكان عائل بالعلم والثقافة، زاخر بالعلماء والمفكرين والفاتحين والمفسرين.

وفي زمن لم يشهد العالم الإسلامي مثله في ازدهاره الفكري وحركة العلمية، فنشأ في روعة أسرة استغفت بالبحث ولاستشرت بالعلم والمعرفة.

وありがとうございます كل ما حققه العالم العظيم، وما تكتشفه من تنفيذ وصلاح وزيد وورع، أن يسير فائق منهج شغله من العلماء الجدد، ويتسم خطاؤهم ويسلك طريقهم، وانفكت صورة تلك الخلال على مؤلفاته شجاعة نفاذة من شيوائب اليدع الحرفاء منزهة عن النزعة النهائية.

(1) ترجم لأبي ملأ جمعة منهم الحافظ أبو حاتم بن حبان في النفائس. (إنظر: ترتيب النفائس للفهيم 7/1). واذكر
وكمن المؤلف أن نففل المصادرما كان جديرًا بها أن تبديه عن حبيبته وثقافته ونشأته في أسرته فاكتشف بعيد ومعضات تزوجت عن شخصيته لاغناء فيها للمباحث المدقق للوصول إلى مطلع تلك الشخصية.

وفي حسابي أن مر ذلك التفسير إلى الزام أصحاب المصنفات الإيجاب في تراجع الرجال لكتابهن وصعوبة استقصاء أخبارهم، وربما كي لاتطول كتبهم فيلم الذي يطالعها خاصية وأن معظم مصنفها أرادوا بها خدمة علم الحديث دون الإسهاب بذكر أخبار الرجال.

وقد حاولت جاهدة أعطاء القراء صورة واضحة العالم عن بنته ونشأتها وثقافته.

وقدرت أنه نساً - في الغالب - كتبتها غيره من العلماء فتلقى العلم ودرج في تعلمه ساعدته (1) عليه والده وخطاه (2) الذي اعتنى به عناية بالغة فأخذ عنه كثيراً من معارفه.

ولقد قصد له أن يشهد ذروة الخلافات السياسية، والمظاهرات الدينية والعصابات العقدية، والفنون التي أوقد نارها جماعات ضالة، وزاد ضررها بعض الخلافاء والحكام.

فعت الفتنة بارغام الناس على الاقرار بخلق القرآن، ومعاع الغول بالاختيار الملتق للإنسان، وأنه قادر على خلق أفكاره خيرها وشرها - وفقا عن الله أن يكون خالقا للنشر مقدرا له فاضياً به، وغير ذلك من آراء القدرية والمثلثة (3).

وانتصمت خلافة بني العباس إلى دولات، ونسلت بعض السفهاء على الحكام والخلفاء، وانتقروا منهم سلطانهم وهبهم ولم يتزودوا لهم سوى زمهم الرسمي، وشعر الخلافة، فحدث الفوضى بين الناس، وانتشر الفساد، وتعددت المذاهب والطرق، ووقعت الفرق الضالة على منازعة أهل السنة (4).

وعلى الرغم من تلك الأحداث فقد ظل صرح العلم شامعا، فلم تستطع أبدى الفائتتين النيل منه، بل شاءت قدرة الله أن تكون الأحداث والواقعة بين الدولات من الأسباب التي دفعت هم الرجال الأذناء، للتأليف والتصنيف، فقدموا للأمة الإسلامية ميدان تشهد مثله على مر التاريخ.

---
(1) سير أعلام النبلاء، 183/9.
(2) وهو الحافظ محمد بن أحمد بن أبي المثنى.
(3) النظر الملل والنحل، 65/1، وشرح المبدي الطحناية ص 468، وكتاب "المثلثة" لعبد جبار الله ص 5.
(4) تاريخ الإسلام للكاتب الدكتور حسن إبراهيم حسن (1/214/1445 H).
كانت العراق يومئذ أبرز مراكز العلم والمعرفة الإسلامية والاسندية على حد سواء، لاسيما بعض مدنها كبغداد، والبصرة والكوفة.

وكان العلماء ينحدرون إليها كغيرهم للنهل من عددها الفرقات التي تعددت مواردها بالعلوم والفنون كالتنفس والقراءات والحديث والفقه والفلسفة والطب واللغة والنحو والأدب والتاريخ الجغرافيا الفلك الرياضيات، وازدهروا فيها وتفننوا عليها حتى ازدهرت وأتت تبرها وبلغت من الحضارة درجة لم يسبق لها نظير.

وكان أهل الحديث كغيرهم من العلماء قد تأقّل نجمهم في تلك الحقبة فقدنوا من كتب الحديثجلها بل أهمها كمسند أبي خضير (334 هـ)، ومسند أبي بكر بن أبي شيبة (435 هـ)، ومسند اسحاق بن راهوب (438 هـ)، ومسند الإمام أحمد (441 هـ)، ومسند عبد بن حمزة (449 هـ)، ونوادر الأصول للحكم الترمذي (بضع وأربعين وثمانين)، ومسن الدارمي (500 هـ)، وصحيح البخاري (256 هـ)، وصحيح مسلم (261 هـ)، ومسن ابن ماجة (273 هـ)، ومسن ابن حبان (281 هـ)، وجامع الترمذي (479 هـ)، ومسن أبي بكر البزار (292 هـ)، ومسن النسائي (303 هـ)، ومسن ابن بعلة (307 هـ).

وصحيح ابن خزيمة (311 هـ)، وغيرها من المؤلفات التي لا ينسى المقام لذكرها.

"تتويجه وكلام التفاؤله فيه"

إن شهرته بالعلم والتنوير لا تغنى عن أنواع التفاؤل تتويجه وتعذيبه.

وقد وثق جلالة من العلماء الذين أشتهروا بالتنوير ومعرفة الرجال وهم أبو حامد بن حبان البستي في كتاب التهات (1)، والدارقطني وعبدالغني بن سعيد الأزدي، وأبو عبد الله الحاكم (2).

وضم ابن كثير (3) في مواضع كثيرة من تفسيره يلهم هذين القارئين.

(1) أنظر (تاريخ الإسلام 2/327-328). (2) ترتيب تفاؤل ابن حبان 7/1، سير أعلام النبلاء 9/183-184. (3) سير أعلام النبلاء 9/183-184. (4) تفسير ابن كثير 2/427-428.
ونقل الذهبي عن والد أبي عبد الله بن منده حكايته اجعال أهل عصره على نفته.

وقد اشتكى على أن وصفه (أ) أبو أحمد عبد الله بن عدي بالتدليس فقال في ترجمة سليمان، ابن داود المنقري الشاذكاني: كان أبوBruks، والحسن بن سفيان إذا حدثا عنه يقولون:

"حدثنا سليمان أبو داود" لم يزدنا فيدلسنا وينستراه.

والحق أن أبي يعلى لم يدلسه بل ذكره في معجم صيوخ (2) باسمه ولقبه كاملاً. فقال:

"حدثنا سليمان بن داود المنقري أبو أبيب الشاذكاني".

وذكره أيضاً في "مسنده" (3) باسمه ولقبه في معرض الرواية عنه، فنحجة لأحد بعد ذلك في وصفه بالتدليس. لاسيما وأنه ليس في صيوخ أبي يعلى من اسمه سليمان ويكني بأبي داود الأسلمان بن محمد المبارك وهو صدوق.

وقد أعتبر أن يكون كلام ابن عدي شبيحاً لم تطأ عليه تحريف لاحتفال أن يكون الاسم الذي ذكره هو "سليمان بن داود" فتصشف إلى "سليمان أبو داود" وليس في صيوخ أبي يعلى من اسمه "سليمان بن داود" إلا الشاذكاني هذا، والزهراني، والختلي (4).

وكلاهما نقص.

واختصار أبي يعلى أسباب بعض مشايخه في معرض الرواية عنهم لا يكشف لوصفه بالتدليس. ولم يره به أحد من أئمة الجرح والتعديل.

ولو سلمنا بأنه مدلس لرده مروياته المعنونة وما شاكلها ما لم تؤيد بروايات مضادة. لاسيما وأن التدليس الذي وصف به من أصوصاً أنواعه لأن أبي داود الشاذكاني سافظ الحديث ووصفه بعضهم بالكتب.

وأحسب أن كلام ابن عدي هو الذي أوقع الهمسي في قوله "١٠٠٠٠٠٠٠ أب عبادة الزرقي (5)، متوك، وأسفقه أبو يعلى من السنند" (6). ولا حجة له فيه لاحتفال سقوط اسم

(1) في كتاب الكلام في الفضاعت، فصل ٢، جزء ١، ص ٢١، وانظر ميزان الاعتدال١٠٠٠/٢٠.
(2) معجم صيوخ أبي يعلى ورفقة (١١١) ٠.
(3) انتظر سنن أبي يعلى (١٨٣) ٠.
(4) تأتي تجربته.
(5) عيب بن عبد الرحمن الزرقي، ترحم له ابن أبي حام وابن حجر (الجحر والتعديل ٢٨١/٦، والنهذيبة ٢٨١/٦، والقربي ١٩٧/٩).
(6) مجمع الزوائد ١٩٩/٩، وانظر سنن أحمد١٩٧/٩.
مكانة العامة

لقد حظى أبو بكر بعاصرته كبار الأئمة كالخُرَّاجي ومسلم وأبي حاتم الرازي وغيرهم.
من شهد لهم بالجلالة والانفتاح.
وبمشاركة أبو بكر الرأسي في معظم مسموعاته بالبصرة، وأخذته عن أحمد بن حاتم الطويل وهو من تلاميذ الإمام مالك، ورواية عن علي بن الجعد، ومشاركة جامعة من كبار المحدثين في الرواية عنه ك أحمد بن حنبل (1)، محمد بن الحسن الزهري صاحب الشافعي.
ويعتبر بن منين وأبو بك بن أبي شيبة، وسماح بن أبي إسحاق وغيرهم.
ومشاركة أبو بكر القزويني والخليفة بن خياط في إبراهيم بن الحجاج الأنصاري (2) وغيره.
ومشاركة البخاري ومسلم في عدد كبير من مسائلهم منهم محمد بن بشير، وأبو بك بن أبي شيبة وأبو يحيى صاحب أبي حنيفة.
ولاترا بشرا بن الوليد الكندي ملازمة طويلة وأخذ عنه كتب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة.
وأدرك كثيرا من كبار المشايخ ولم يفتحه السعوي من جلهم كثيروا غيره (3).
وإن أدرك كثيراً المقدمين كان سبباً في ترك الرواية عن البخاري ومسلم وانغامته عنهم.
وعموم كلها من أعلام المحدثين.

155/1
1
(1) شارك الإمام أحمد في بعض مسائله منهم هارون بن مروف، وأبو بك بن أبي شيبة (انظر حديث 142، 150، 200).
(2) انظر حديث (117).
(3) كلاً من أبو حاتم الرأسي السعوي من حيدر بن مسعود.
(4) كلاً من أبو حاتم الرأسي السعوي من حيدر بن مسعود.
وذكراً بن حيان أن بينه وبين رسول الله نسخة ثلاثة نسخ ولم أر رواية له بسند ثلاثة، وأعلى ما وثفت عليه من سندها رواية، ولعل ابن حيان ذكر النسخ الثلاثة ولم يعد الصحابة الذين روا الانتقاق على عدائه وصدده.

وقرب أبي يعلى من رسول الله نسخة قليلة الوسائط بينها في الرواية فيه شرف عظيم لا يدنى شرف مع ما في ذلك من علوم الاستناد والبعد عن اعتى وفروع الحلف، لأنه كلاً أفر رجال استناد حديث وتعديداً كلاً كان اعتى وفروع الحلف لأقرب إليه بأس.

فهذا ظهرت مكانة أبي يعلى العلمية وقوية التلقية في مروياته ومصنفاته التي استنثرت بالغزارة في مماتها التي استفادها من تنوع شيوخه بخلاف طبقاتهم وتعدي بلداتهم، ومن طول الآلة التي فضاء في الطلب والتحصيل حتى يمكن فيها عندها من تهيئة علمية صلاتها الحنون وطول النجارة والممارسة مع ما تخلله من أوقات طالت أم قصرت في بذل ما حصله للطلاب العلم الذين انتهت أنظارهم إليه خصوصاً بعد وفاة العلماء المعاصرين له، حيث لم بيق أحد من هو في طبقته أو دونها كابيلًا في الفهم الكليه طلبا لعلم الاستناد حتى غض مجلسي بهم.

"مؤلفاته، وكلامه في الرواة واعتاد العلماء عليه".

اشتغل كثير من العلماء بمؤلفاته، واعتنت بها عناية بالغة، واستنقا من معينها الصافي والذبب، وسجلوا كلامه وملاحظاته وروياته بجانب ما سجلوه عن كبار العلماء والتنفاذ.

وربما اقتصروا على مروياته وكتبه في الرجال للتعريف بهم أو تونيفهم أو الطعن فيهم، دون أن بودوا عليه شيئاً لغيره، أما اكتفاء به، أوعدم الوثوق عليه، أوواعداده بالكليه، فقد ذكر المرحفل ابن حيان شيئاً كبيراً من مروياته بساعته منه في كتاب "الصحيح" وكتاب "المجريحين من الحادية والضفائر، والتوركين"، وكتاب "اللفقات"، والحاضر.

(1) سير أبو يعلى من نسخه أحمد بن حائم الطويل وهو في المائة عشرة من عمره، واستمر على الطلب حتى سمع من نسخة أبي بكر بن زنوجة الموقف سنة وخمسين مائتين.

وقال الدلبي: قرأ سعاه في سنة خمس وعشرين وثلاثين ببغداد من أحمد بن حائم الطويل.

(2) سير أعلام النبلاء 184/9.

(3) سير أعلام النبلاء.
المنذر (1) ذكر شيئاً كثيراً منها في كتابه "الترغيب والترهيب" وكذلك فعل ابن كثير في تفسيره.

واعتمد على كلامه الحافظ إبن أحمد بن عدي في مواطن من كتابه "الكامل في الضفاء".

كما فعل في ترجمة محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي فقال: رأيت أبا يعتبد في سبيله، وتكلم على خالى بالزور.

وكان يشتد عليه إذا قرأ عليه شيناقفوقل: شهد على خالى بالزور.

وإيضاً كان يردد: "كان ضعيفاً.

ونود تابع: أبا أحمد بن عدي فإني نقله عن أبي يعلى في ترجمة عمرو.

ابن مالك.

وقال ابن حجر في ترجمة عمير بن فتادة: وفي مسنود أبا يعلى أنه استشهد مع النبي.

وقال في ترجمة عمرو بن حريث: "غاب أبوبعيل الموصل في سنده بينه وبين الخزوه.

وكان أبو بعيل قد استفاد من كلام شيخه يحيى بن معين في الرجال وكان ينقل عنه ذلك.

فسجله النقاد المتاخرون (8) بروايته عنه.

مع أنه كان يصدر أحكاماً يستقل بها عن الآخرين لنقد الرواة.

وكان أبا يعلى في ترجمة عبد الله بن سالم المفلوج فقال: من خيار أهل الكوفة (9).

وفي ترجمة اسماعيل بن يوسف البصري فقال: كان ضعيفاً.

وإيضاً كان ضعيف عبد الله بن أبي بكر المقدسي، وعمدة بن جامع العطار (10).

(1) انظر (الترغيب والترهيب) 241/1، وحديث رقم 179، 181، 188، 543.
(2) تفسير ابن كثير 217.
(3) الكامل لأبي ودن (قسم 3، جزء 1 ص 201، والترهيب 215/9).
(4) الكامل لأبي ودن (قسم 3، الجزء 2 ص 125).
(5) ميزان الاعتدال (3/285، والترهيب 95/8).
(6) الترقب (2/8).
(7) النهج (2/18).
(8) كلام الحنفية في تاريخ بغداد وأبو حجر في الترقيم (224/11، 233).
(9) انظر (الترهيب) 7/228.
(10) انظر حديث 32، 83.
هيلته، ومشايتشه، وألقامه واردة

لم تذكر لنا المصادر شيئا عن رحلاته العلمية أو الخاصة.
وليس في سرد أسباب مشاركته وتجدد بلادمها الذين ينتمون إليها دلالة على ارتزاقها إلى كل
بلد منها، لاحظ سبعة من شيخ بصرى في الكوفة، ومن كوفي في البصرة وهكذا.
وكان قد دخل بغداد وسمع فيها (1) من أحمد بن حاتم الطويل في سنة خمس وعشريين
ومائتين، ومن شيخه حيدر بن ربيع الخزاز (2).

ومع ثبوت دخوله بغداد وسمعه فيها من بعض شيوخه لم يترجم له الخطيب البغدادي في
تاريخه (3). على الرغم من ذكره إياه في مواضع من كتابه أثناء تراجم بعض الرجال، بل ذكر
عنده أحاديث، نص (4) على أنه سمعها من مشاركته في بغداد.

وحدة بالموصل وسمع منه فيها محمد بن حنان صاحب الصحيح.
ورتحل إلى البصرة، وكان جل سباعته فيها، ومعظم شيوخ منها.
فيها سمع من أبي أمية أبو ببون، من إبراهيم بن عزبة، ومحمد بن بحر.
وعبد الله بن بكار (5).
ورتحل أيضا إلى عدنان ولية فيها سباعات كثيرة من محمد بن إبراهيم العبدائي (6).
ودخل الأهواز (7) وحدث بها كثيرا، وسمع منه أبو بكر محمد بن إبراهيم المفري، وهو
فيها.
وهذه المدن هي كل ما استطاع الجزم بأنه دخلها دون غيرها.

(1) نقدم ما بدل على ذلك منقولا عن النهدي.
(2) معجم شيوخ أبي يعلى (ورقة 8).
(3) ذلك في النسخة المطبوعة منه.
(4) فآل الخطيب: حديثا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي المفري، بصحابه، حديثا أبو بكر الموصل، حديثا أحمد.
(5) آنحضر معجم شيوخ أبي يعلى (ورقة 17) وسينب أبي يعلى (صف 392)، ومعجم شيوخ أندلس، أيضا (صف 24، نسخة
دار الكتاب).
(6) أنظر (المجروحين من الحددتين/13201/3)، وحديث رقم (426).
(7) أنظر ذكرة الخلفاء (صف 770/7).

22
أما موارده فجمع غزيرة، فقد استقى من بعض الكتب مباشرة أحياناً و بواسطة أحياناً أخرى.

فأخذ من مسنود الشيخ ابن أبي نسية مباشرة، ومروياته عنه أكثرها منه (1).

ومن مسنود (2) عثمان بن أبي شيبة و تفسيره، ومسنود (3) أبي خيتيمة، ومسنود (4) أحمد ابن منيع وغيرها.

أما ما أخذ منه بواسطة فقير أيضاً، كمصنف (5) عبدالله بن مجاهد، ومسنود (6) أبو داود الطيسي، وأخذ منه بواسطة محمد ابن زنجي و بواسطة محمد بن محدث، ومسنود (7) سعيد بن منصور، وأخذ منه بواسطة انساج بن أسام بن الطالقاني، وغيرهم.

أما مسنايته فقيرون وجهم أسباءهم في سفر (8) خاص بهم، ومعظمهم من غرفة مكانتهم وجلالتهم، ومنهم من أكثر الرواية عنه كأبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان، وعبيد الله ابن عمر الغزاري، وأبي بكر المقدسي، وغيرهم.

ومنهم من تناوت نفقاته و تعددت معارفه كخليفة (9) بن خياط العصيري صاحب كتاب التاريخ وكتاب الطبقات، و عمر بن نبي (10) صاحب كتاب تاريخ المدينة.

« أشهر تلاميذه »

أخذ عنه جمع غزير من التلاميذ، يذكر أشدهم فيما يلي مربين على حروف المعجم:

- أحمد (11) بن شبيب بن بحر النسائي صاحب كتاب السنن، و قد روى عنه في كتاب الكتني.

---

(1) مما أخذ منه حديث رقم (164 ، 194 ، 206) 2004.
(2) مما أخذ منه حديث رقم (184 ، 217) 2004.
(3) مما أخذ منه حديث رقم (215 ، 216) 2004.
(4) مما أخذ منه حديث رقم (518) 2004.
(5) مما أخذ منه حديث رقم (252) 2004.
(6) وما أخذ منه حديث رقم (578) 2004.
(7) مما أخذ منه حديث رقم (274) 2004.
(8) هو معجم الشيخ أبي بكر، وقد كتبنا سرد أسماء نسيوته.
(9) هو معجم الشيخ أبي بكر ورقة 8، ومسنود إلى أبي بكر ص. 600.
(10) هو نسيوته (477) 2004.
ونسبه إلى جده فقال: ننا أحمد بن المنى.
- أبوكر أحمد بن علي بن سعود صاحب كتاب مسند أبي بكر، وقد روى عنه في كتابه المذكور كثيراً.
- أبوكر أحمد بن محمد بن اسماعيل المتوفى باب السنن صاحب كتاب عمل اليوم والليلة، وقد روى عنه في كتابه المذكور.
- أبوألح عبد الله بن عدي صاحب كتاب الكامل في الضعفاء، وقد روى عنه في كتابه المذكور كثيراً، وأورد له كلاماً في الجرح والتعديل.
- عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني المعروف بأبي التبيخ صاحب كتاب طبقات المحدثين بأصبهان.
- أبوكر محمد بن إبراهيم القرئي راوي المسند الكبير عن أبي يعلى.
- أبووعمر محمد بن أحمد بن جماد الحربي راوي المسند الصغير عن أبي يعلى.
- محمد بن حبان صاحب الصحيح، صاحب كتاب التقات، وكتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، وقد روى عنه كثيراً جداً لا سيا في كتابه الصحيح، وكان جل سيا به بالموصل.
- أبوالقاباح محمد بن الحسين بن أحمد الأدرى صاحب كتاب الضعفاء.
- أبووزر به زيد بن محمد بن ياس الأدرى صاحب كتاب تاريخ الموصل، وسمع منه كثيراً.

(1) انظر كتاب مسند أبي بكر (حدث رم 108 ص 174).
(2) انظر كتاب عمل اليوم والليلة ص 12، وذكرى الحفاظ 3/939، وحديث 418.
(3) «سير أعلام البلاط» ص 940/2.
(4) انظر سير أعلام البلاط 184/9، وذكرى الحفاظ 3/226/1.
(5) انظر تذكرة الحفاظ 2/373/2.
(6) انظر مقدمة سنن أبي يعلى، وأعيان بالوفيات 24/6، ويناية النهاية في طبقات الزمان للجزيري 2/6، وفقه الوعاة البيضوي ص 9، وسير أعلام البلاط 9/188.
(7) انظر كتاب هلاندين جز 2، ورقة 135، وجز 3، ورقة 3/2003.
(8) انظر سير أعلام البلاط 184، وذكرى الحفاظ 3/227/2، ورسالة المستترقة ص 119، وبحث في تاريخ السنة 128/91.
(9) ذكرى الحفاظ (1/3) 894.
مؤلفاته، ومنهجها في المسند

صنف أبو يعلى في الزهد، والرفائق، وخرج الفوائد (1)، وكتب معه ذكر فيه أسماه.

:\ مشاهده الذين روى عنهم، وله كتاب المفاريد، كتاب السنن.

:\ ولم يصل اليها من مؤلفاته سوى كتابه السنن، ومعجم شيوخه، كتاب المفاريد.

:\ كتابه السنن (2) هو أهم مؤلفاته وأكثرها شهرة وتداول بين طلاب العلم.

:\ حريصاً وطويلة (3) رواه أبو يعلى محمد بن إبراهيم المقرى على أبو يعلى، وهي التي

:\ اعتمد عليها المحقق ابن حجر، والبوصيري في تخرجي زواجده ومواردهم على الكتب الستة، ورواية

:\ قصيرة رواه أبو يعلى محمد بن أحمد بن حسان عنه. وهي التي وصلت إلى معاصرة ماراً ماراً:

:\ تحققه (4) الذي ينصب به قولة وقول: لا سياً سنن التي عند أهل أصبهان من طريق

:\ ابن المقرى، عنه، فأنه كبير جداً.

:\ ولا أدر على عظم سنن بما أورده الذهبي بن حجر أبداً، تراجع بعض الصحابة من

:\ الأحاديث وعزووه اليه (5) دون غيره من كتب السنة، ولا ما يذكره كل واحد منها من

(1) سير أعلام النبلاء (9) 184/9
(2) وصل إليها كتاب السنن من رواية أبي عمر بن حسان، وفي مكتبة صورة عن الأصل الموجود في تهديد علي.
(3) ترجمتها في سنة أخرى عضزة ومعبئة، وصورة عن الأصل الموجود في المكتبة الأصفية، ونهاك نسختان لم
(4) أغلف عليها وهو مكتبة المعاصرة بقاس، وصواب بقاس، وذكرها مؤسسة في (تاريخ التراث العربي.
(5) سير أعلام النبلاء (9) 184/9
(6) المرجع السنيي (3) 184/8
(7) كهفetus أبي هريرة (4) 184/9
الأحاديث في تلك التراجم للتلدیل بها على تبوت صحة الراواي المرجم عنه للنبي ﷺ 
وفي كتاب تجريد (1) أسماء الصحابة للذهبي، والاصابة (2) في معرفة الصحابة لابن حجر 
من هذا القبل كثير.

هذه الكثافة الحدیشیة أمر عادی لا غرایة فيه لاسبا بعد أن أدركنا كثرة شیوخ أبي بكر 
وأکثرهم من الرواية عنهم، والزمن الطويل الذي عاشه فاتحة الله فجعلها واسعا للجميع 
والتأثیر، خصوصا وأنه لم يحدث بهمدا إلا في آخر (3) أيام حياته حين أصله في سنة ست 
وتلاتیان.

ولم يتشی فیه ترتیب معینا في اطاره العام (4) ولا في جزیئاته (5).

فبداً بسند أبی بكر الصالح، ثم بسند عمر بن الخطاب، فمساند العصرة 
المشرین بالجناة، فسند أبی جعفرة، فسند أبی الطفل، فسند عبدالله بن أنس، 
فسند خفاف، وهكذا.

ولم يذكر فيه مسند بعض الصحابة كسند عثمان بن عفان، وسند أبی بن كعب، 
مسند سعد بن زید الأنصاري، وسند عثمان بن أبی العاص، وسند أسماء بنت 
الصدیق، وغيرهم، ولهما سقط عند الجمع، أو لم يعط عليه، أو أن أبی يعله آخره ليکمله 
فاعجاه المبنیة (6).

(1) انظر على سبيل المثال ( تجريد أسماء الصحابة 394/1).
(2) انظر على سبيل المثال (الاصابة 202/4).
(3) انظر (سند أبی بیل عنص 1).
(4) انظر (سند أبی بیل عنص 1).
(5) انظر (علم الحدیث لابن الصلاح ص 228).
(6) انظر بمثلershین بالجناة، ثم بسند عمر بن الخطاب، فمساند العصرة 
المنشرون بالجناة، فسند أبی جعفرة، فسند أبی الطفل، فسند عبدالله بن أنس، 
فسند خفاف، وهكذا.

ولم يذكر فيه مسند بعض الصحابة كسند عثمان بن عفان، وسند أبی بن كعب، 
مسند سعد بن زید الأنصاري، وسند عثمان بن أبی العاص، وسند أسماء بنت 
الصدیق، وغيرهم، ولهما سقط عند الجمع، أو لم يعط عليه، أو أن أبی يعله آخره ليکمله 
فاعجاه المبنیة (6).

(1) انظر على سبيل المثال ( تجريد أسماء الصحابة 394/1).
(2) انظر على سبيل المثال (الاصابة 202/4).
(3) انظر (سند أبی بیل عنص 1).
(4) انظر (سند أبی بیل عنص 1).
(5) انظر (علم الحدیث لابن الصلاح ص 228).
(6) انظر بمثلershین بالجناة، ثم بسند عمر بن الخطاب، فمساند العصرة 
المنشرون بالجناة، فسند أبی جعفرة، فسند أبی الطفل، فسند عبدالله بن أنس، 
فسند خفاف، وهكذا.

ولم يذكر فيه مسند بعض الصحابة كسند عثمان بن عفان، وسند أبی بن كعب، 
مسند سعد بن زید الأنصاري، وسند عثمان بن أبی العاص، وسند أسماء بنت 
الصدیق، وغيرهم، ولهما سقط عند الجمع، أو لم يعط عليه، أو أن أبی يعله آخره ليکمله 
فاعجاه المبنیة (6).
وقد أدخل الأحاديث المرسلة والمؤنثة ضمن المسندة المرفوعة، كما أدخل مرسلاً عكرمة بن أبي عباس، وفي سنده عبد الله بن مسعود، ومرسلًا يزيد بن أبي حبيب في مسنده عليه، ومرسل حبيب بن أبي نابي، والحسن بن يسار في سنده ابن عباس.

ولم يحمى على الأحاديث بالصحة أو الحسن أو الضعف، ولم يتعقب أسانيدها بالحكم على رجالها بالتوثيق أو التجريد كما فعل أبو عمر البزار في مسنده، وقد ضمنه أحاديث صحية وما دمت تضيع الواحي الذي لا يصلح للاعتبار، وربما ضمنه أحاديث موضوعة.

وتنكرت الأحاديث عنه بأناسدها أحياناً، ولا يقبل على أولئك.

وكتاب معجم شيوخه: صنفه وجمع فيه أشباهه الذين رويا عنهم مباشرة، وزنها على حروف المعجم، وابتدأ من اسمه محمد ثربان باسم النبي صالون، وأورد مع كل شيخ بذكراه حداث أو حداثين يرويه عنه وهو كبير الفائدة فيه أحاديث كثيرة تعزى إليه.

وكتاب المفاريد: لم أعرف عليه وقد ذكره فؤاد سركين في تاريخ التراز العربي، وناصر الدين الإبراهيمي في فهرس خطوط الظاهرة، وهو كتاب صغير المعجم لا تزيد أورافه عن سبع عشرة ورقة، طبع ١٩٦٥ في كتيبات البدع بARRY، وذكره بمجلتي نشرت في بريطانيا.

1) تقدمت الأسئلة إليه.
2) انظر حديث رقم ٤٤٤.
3) انظر حديث رقم ٢٤، وسنده ياب على ص ٢٧.
4) انظر حديث رقم ١٨٢.
5) انظر المطالبة إلى ١٩٥/٤.
6) انظر حديث رقم ٢٣٦.
7) وصل الأناكو المجمع، وله صورة في مكتبة عن الأصل الموجود في مكتبة تسترتي باريدها، وصورة أخرى عن الأصل الموجود في دار الكتب المصرية.
8) انظر وصف المسند في (تاريخ التراز العربي) ٢٧٢/١. (٢٧١/١)
9) يعزز كتاب مسنده أبى على الأحاديث الله كثيراً، انظر ملا مسنده أبى على ص ١٧٧، ومعجم شيوخه ص ٢٣.
10) نسخة دار الكتب. ٢٧٨/١.
1١) ص ١٧٨.
الفصل الثاني

ترجمة إبريملي 725 - 740 هـ

ولد أبو الهلسم على بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر الهلسي في جزء سنة خمس وتلائين وسبعين سنة وعساينين وسبعين سنة وسة وتسعة عشر من رمضان سنة سبع وسبعين سنة، ودفن بالفجيرة خارج باب البرقوقية(1).

"شئاهه"

لم نذكر كتب التراجم نشأة الهلسي، ولم تفصل أخباره العلمية ولم تعطنا فكرة واضحة عن أسرته وبيته التي نشأ فيها، واكتفت بما ذكرته(2) عن أبيه وأنه كان صاحب حافظ في صحراء الفسطاط التي بينها وبين المقطم في تلك البقعة التي نشأ فيها الهلسي فأتى في حياته الاجتماعية وصلته(3) بالناس، وساعدته على التفقه والزهد.

(1) ترجم له جامع، منهم الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس للمجمع المفهرس - ورقة 2470) وفي أيام الغمر 1565/5، وابن فهد في (المفاهيم ص 339) والخزاعي في (الفراء اللام 10/5/2020) والفيروقي في (الدير على نكرة الفهم ص 372) وفي حسن المعاشر في تاريخ مصر والفمحرة 1324/1، وابن العابد في (تذكرة الفهم ص 772) وغيره.
(2) البرقوقية: أصلها مدرسة إtraîذها السلطان برتوك مقررة قل ونله ومن مات من أولاده إليها.
(3)عقود النهاب 1399/69920.

29
فقد تزوج أبته شيخه العراقي، ورزقه الله منها أولاداً لم تذكر لنا المصادر عددهم، ولا نشأتهم، ولا شيئاً من سيرة حياتهم.

حياته العلمية

أهم الهشمي بقراءة القرآن الكريم منذ صغره(1) فحفظه، ثم التقى بشيخه ورفقته الحافظ زين الدين العراقي، وكان سنه إذ ذاك خمسة عشر سنة، فصحبه ولازمه ملازمة منطقة الطيور، فلم يفارقه في سفر ولا حضر، فتحمه جميع حجابه، ورحل معه سائر رحلاته، ورافقه في جميع مسوماته وقرأ عليه أكثر مصنفاته، وكتب الكثير منها، وخرج به في الحديث، وهو الذي أشار(2) عليه بأفراد زوائد بعض الكتب على السنة المشهورة فنج فيها، وأصبح حامل لوانها.

المهشمي الحافظ

قضى الهشمي حياته في الطلب والمذاكرة، وحفظ المتون والأنوار، وملازمة شيخه العراقي.

(1) قال السحايز: ونشأ فقراء القرآن، (الضمير اللامع) 207/5.
(2) قال الحافظ ابن حجر: صبح النبض في حدود الجنسين، أي سنة سبعية وخمسين للهجرة. (المجمع المؤسس للمجمع المغربي) 210/4.

وهذا يعني أن الهشمي صحب العراقي وسنه خمس عشرة سنة، لأن ولادة الهشمي في سنة خمس وثلاثين وسبعين كما تقدم ببيانه، وقد صرح غير واحد من ترجم له بأنه صحب العراقي وهو صغير، ومنهم من قال صغير لم يبلغ، ومنهم من قال: بلغ (أ-neutral أنباء الفهم) 210/7، وسنوات الذهب.

(3) أشار العراقي عليه بجميع زوائد سنده الإمام أحمد على الكتب النسبيه تم حي هذا العمل فخرج ما زاد في سنده البارز على السنة، وهذا هو قليل كتب الزوائد، ثم أشار عليه شيخه بأن يجمع تلك الأحاديث عنده التأسيس في كتاب واحد سماه (جميع الزوائد وتعذر العقول) أذن (الفظه الأخلاقي لا يلتف ص 229، والضمير اللامع) 207/5.

(4) وصفه بالبسيط الحافظ ابن حجر وغيره (أنظر تعجيل المنعة) ص 310.

30
ومشاركته والسماحة منه منذ بدءه، ولم ينقض أحدا عنه من الآخر بسماة أو شيخ إلا ما ندر.

وحدث وهو بحضرة الشيخ، وقل أنت تعرفه، وكذلك لم يجد شيخه بنى إلا وهو معه.

واستفاد منه طول العشرة بعض خصائصه، وساعده على ذلك سلامة الفطرة، ونعه السريعة، الملكة الحفظ التي وصينا الله لها.

والحفظ أبرز ما وصف به الهشمي لما أثر عنه من حفظ للمتنو واستحضارها ومارسة فيها، وسرعة جواب عنها.

ولم يكن حفظه عاريا من الفهم الدقيق (3) والنظر الناذر، ولكنه فاصل عن حفظ وفهم.

شيخه العراقي (4)، ونعمته ابن حجر.

وقد مارس العلم واجتهذ في طلبه حتى تكونت عند مقدمة النقد، والتعبير (5) بين الرجال، ولم تكن دائرته في معرفتهم كبيرة.

(1) سمعه على أبي الفتح محمد بن محمد البديع، ومحمد بن الصبان بن الملوك، ومحمد بن على الطرواني (سير أعلام النبلاء).
(2) اقترب العراقي عن الهشمي بالنقية السبكي، وأبي البابا، وأبي نايف الج Ведь، وأفرد الهشمي عنه بصحب مسلم.
(3) وقد حفظت الأيدي الباهية في كتابه: «لا أعرف حاله» في الوقت الذي نقل الهشمي عن البعض فقوله: «لم يصح حديثه عن علي في الأضافي على أنه وصف للطهارين في رواية ربيعة مطلقاً، وليس الأمر كذلك. بل الكلام موجه لفقد الحدوث.
(4) نظر حنفية الحدوث (374)، والحاديث (284).
(5) صرح بذلك العراقي نفسه حين سأل عن الحفظية بعد، فبدأ بالحفظية ابن حجر، وبايدها الهشمي أبقى زرعة، ونقله الباهية، وقال ابن حجر في ترجمة الهشمي: «كان يودي كثيراً ويشبه به بالتقدم في الفن»، وقال: «كان من لا يدري يظن 100 أن أخفيف عنه يكن الهشمي أحفظ من العراقي وليس كذلك. بل الحفظية المعرفة».
(المجمع المؤسسي، وترعة 2004)، والدعم، وقولة: حديث سهل.
وكتيرا ما كان يذكر عم(1) معرفته براو، نجد من سببه أو عاصره(2) فد ترم له، بل وقع ونفق، ولهذا يرجع إلى نفسان مكتبتته وعدم وقوفه على بعض المصنفات في علم الرجال.

وعدل أحيانا عن ذكر عدم معرفته بالراوي إلى التصريح(3) بعدم الوقوف على جرح فيه أو تعدل.

وكان نقده للرجال مبنيا على كلام النقاد(4) الذين مارسوا الفن، وسروا أغواره، فلم يخرج عن دائرة حكمهم على الرواة.

(1) محمد بن عائشة، وليس هو عمران بن محمد بن سعيد بن السبب؛ لأن ذلك مدني، وقال الطرابلسي في هذا أنه

(2) وبه في حديث عبد الله بن سالم: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: الصلت بن يحيى في رواية الكبير، ضعف.

(3) ففي روأة الصغر والصغير، والصلاة بن تابع وهوسيد، والذكي نهي في مذهب الزواري.

(4) وهذا لا يعني أنه لم يكن من التمييز بين الرجال ومعرفتهم بالنافذ الذي كان ابن حجر عليه حتى أنه ليست، كبراه في وقد تعفيه ابن حجر نفسه والسيوطي في كتابه مجمع الزواري، بل إنه كان يصرح في مواضع كثيرة بعد معرفته بكثير الرواة.

(5) وما فعله في حديث أم حبيبة بن أبي سفيان، فقال: «فيه ابن سعد - الصواب ابن سعيد - ولم أعرفه» وهو الطائي.

(6) كقوله في استبان حديث (534): «فيه من لم أجد من ذكره».

(7) قالون في حديث (420): «فيه من لم أجد من ذكره».

(8) وذكرو أن جماعة من أصحاب كتب الرجال قد ترجموا له، وهو من عمل المحدث.

(9) في حديث (484): «رآه أبو بكر عن محمد، ومن ينفعه، ومأثوره».

(10) كافحات ابن حجر، والبوزيرير ريحنا الله. في حديث (378).

(11) كما فعل في الحديث رغم (435).

(12) ويرجع أحيانا كلامهم على كلام، وفيما يراه خطأ، كما نقل عن صفة من خالد توفيق لمحمد بن سبب، ومأثوره من أجل حمص، وتعكيه بيده: «لا يصح استبان هذه الرواة» (534)، ومنذ ذلك لمزيد بيان ان شاء الله.
ويجري أحيانا على طريقة (1) ابن حبان في التوتق وربما خالفه (2) في الحكم على الرجال بما ينقله عن الأئمة الآخرين.

وينقل عن الأئمة كلامهم في الرواة دون أن يتقيد (3) بالافظهم، وله عبارات لطيفة (4).

في نقد الرجال، ومقدرة على معرفة (5) العلل الظاهرة والخفيالة، ولم يبلغ فيها ذلك الناقد الذي بلغه غيره.

1. فقد وثق عبد الله بن فهيد وهو محول الحال. (أنظر حديث 44).
2. كأ فعل في تجربة محمد بن الخطاب، فقد ذكره ابن حبان في الفتاوى، ووضعه الهندي. (أنظر حديث 482).
3. وهو أمر من المحرمة يمكن إذا ما اعتمد إنسان على نقله للوصول إلى حكم على رأو، أو حديث وأمثال هذا كنبر.
4. من ذلك قال في تجربة عبد الملك بن الوليد بن معدان: "وتهن ابن معيين، وضعته البخاري.
5. والذي وقع عليه من كلامه غير هذا، فقد قال ابن معيين: "صالح"، قال البخاري: "في نظر".
6. أحدهما: "حديث رم 238"، والتاريخ الكبير 237/5، والجرح والتعديل 472/2، وميزان الاعتدال 276/2، وتهذيب التهذيب 46/2.

قال: "وتهن ابن معيين، وضعته البخاري.
7. ولم يوثقه أبو حاتم، بل قال في تجربة: "نبيت". (أنظر حديث رم 41).
8. وقال في تجربة عاصم بن هلال: "وتهن أبو حاتم، وضعته غيره"، ولم يوثقه أبو حاتم. بل قال: "صالح هوNike في مهبة الصدق". (أنظر حديث رم 414) وأصرح من هذا قوله في تجربة يزيد بن سنان: "وتهن أبو حاتم.

458. قال في تجربة أبوبكر بن منصور: "ومع في حديث رواه له أبو أباد. (أنظر حديث 458).

59. قال في استناد حديث (247): "وإسناد أحمد مسند صحابي نافع وابن عمر"، وقاس في استناد حديث:
1. وقد أحرح الحديث رم (578) صرح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. وقاس في استناد حديث (581) في حديث مسعود بن عبيد وهو يضيف رواه عن عبد الله بن دينار، وهذا منها، وقاس في حديث رم (576): "ففي صالح مولى النوبة". ولكن من رواية أبي ذي القار عليه وابن أبي ذي القار مسلم منه.

1. في اختلاف، وهو صحيح.

1. وقال في حديث عقبة بن عامر: "رواه الطبراني في الكبير من رواية الزهري، عن عقبة، ولم يسمع منه.
1. وقال في حديث ابن مععد: "رواه الطبراني وال Nexus لم يسمع من ابن مععد". وقاس في حديث عباد الله ابن الزبير: "لم يسمع نافع من عبد الله بن الزبير، ولم يدركه. وانا روي عن أبيه نايب".
1. (جمع الزوائد 446/2، 446، 472).
1. جمع في كتاب جمع الزوائد من هذا القبيل تي، كثير.
1. (انظر المراجع السابقة 108/1، 165).

32
أخلاقه

لم يكن الهلالى رحمه الله من أصحاب الوجاهة القائمة على السلطان أو النزاهة، بل كان زاهداً في الدنيا وهرجها، قلباً لأهله لا يلتقي للبروق والزخارف، ويدفع من العيش بالقليل.

وكان خيراً يحب الخير وأهله، ساكنًا ترتسم على ملامحه آيات الوعار والتهيبة والاستغلال.

وكان سليم الفطرة، نقي السيرة، مقيلاً على العلم والعبادة، مستغلاً بالقراءة والكتابة.

وخدمته نبيه في أمر وضوئه وعباده وغير ذلك طول نهاره.

وكان براً تلبسنا ورعا متينًا، ما ترك فيهم الليل والجهاد فيه. مخلصًا أميناً لم يكن نبيه يعتمد في شيء من أموره إلا عليه متواضعًا، حديث بالكثير بعد وفاة نبيه، ولم يغير حاله ولم يتصرد ولا تمسخر وكتب عن نبيه كتاب الأماني، مع كونه ساركه.

وكان شديد الانكار للمكر، بغض الأهل الأوهر والبعد، من دعا للحديث وأهله، لاسماً نبيه الذي تفاوت في حب، وبدل مهجه في خدمته بأدب وأخلاص وأعمال، غير متكلف أو مضرع.

وكان باراً، كثير الخير والتزود، صبوراً على الأذى، خصوصاً إن صدر من جماعة

يرحلاته

من تبع سيرة المحدثين عرف المنهج الذي سلكوه لطلب العلم، فما أن يحفظوا القرآن، ويتبعوا العربية حتى يستتقوا بتلقي الحديث على مشاهديهم من أهل بلدهم وما حوله.

ثم نتوق أنفسهم للرحيل والسفر إلى الأفقار لادراك ما فات شيوخ بلدهم من العلم، وطلبوا لعلم الاستناد.

(1) الضوء اللامع 2016/5
(2) المرجع السابق 2017/5

٣٤
وكم كان الهشمي سعيدا حين حظى بصحبة رفيته ونيببه العراقي الذي مع نجمه، وماؤها ذكره فجاب معه الأمصار، وسافر الى عواصم البلدان التي كانت مركزا للعلوم، ولم يكن لطلاب العلم.

وللأحر بالتحديد منى بدأ الهشمي رحلته لطلاب العلم.

ومن المؤكد أنه رحل قبل أن يبلغ التلثين من عمره، مما تقدم ذكره من ملازمته لنيبه العراقي وهو في الخمسة عشرة من عمره، والرائع في هذه الفترة كتبت التنقل من بلد الى بلد، وقد ذكر المصادر صحة الهشمي له في سائر رحلاته وهو أمر غير مستبعد من أ رملها، ويهب من هؤلاء التقي والعزة والحب لله ودين الله، وساعدته على ذلك الوسط الاجتماعي الذي عانسا فيه وسط زعيم كل فضيلة ويدعو الى كل منظمة حسنة، وفيه نظام كثير لهذه الصحبة والمنازع.

إلا ما يؤكد رفقة الهشمي له في سفراته اتحاد نبيهها في كل بلد أو مدينة سافر اليها العراقي، لا سيما وأن بعض المسافات لم يغادر بلد الا الذي كان يبعث فيه، وهذا وغيره نجوم بأن الهشمي دخل دمشق قبل سنة خمس وستين وسبعين ولد رحلة العراقي البيلة قبل هذا التاريخ، وأنه كان بالاستمرارية سنة ست وخمسين وسبعين، وأنه رحل الى حماة وحمص، وبيلاجك، ونابلس، وزرقاء، وصفد، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وأقام بالمدينة ثلاث سنوات، من سنة ثمان وثمانين وسبعين الى سنة احد وثمانين وسبعين.

ولم تذكر المصادر أنه سافر الى بلاد المغرب، ولا نتعطى حين نجوم بعد سفره الى هناك نبيه المذكور الذي لم يتمكن من ذلك ولم يدع في بعده الا ستة واحدة وضاقت إلى الرفيق الأعلى.

(1) صحبة ستة وخمسين سنة، من سنة خمسين وسبعين، حصنة سنة ست وسبعة، حيث كانت وفاة العراقي رفقة الله.

(2) لم تتوفر دخله اها في هذه السنة بالتأكيد، إذ أرسله نبيه العراقي يرحب به وله.

(3) لأن المهاجر العراقي رحل الى هنا في هذه السنة وأقام بها مدة (7) لحظ الأفواح لا يندفع خصص.

(4) في الفترة التي ولي العراق فيما تضاء المدينة المنورة، أنظمة مقام النبهانية والذكاء ص 157.
سبق الكلام بأن الهيسي شارك العراقي في كل مشاركته إلا ما ندر وهو بدل على أن كل
شيخ أحمد عن العراقي فقد التقى به الهيسي وسمعه وأخذ عنه
وحنين في معرض ذكر الشيوخ تكفي بترجمة مختصرة للعراق وغيرهم وأكبر شيخ التقى به
الهسي، ثم نسرد أسماء بعض من سمع منهم ذكر سنئ وفؤاههم.
فالفائض، الين الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقي الكرمي هو الذي خرج
الهسي في مدرسته وتربي بين يديه. وغذى منه هضام واحد، وهو العلم المشهور الذي ذاع
تصيته في الأفلاق وانتشرت مصنفاته بين الأنام، وكانت وفاته في الثامن من شهر سبتمبر، سنة
ست وثمانية بالقاهرة.

١. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الزبایو (٧٧٢ هـ).
٢. أحمد بن عبد الرحمن المدراوي (٧٧٧ هـ).
٣. أحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر البعل (٧٧٦ هـ).
٤. أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المرازي (٧٥٥ هـ).
٥. صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيلدی (٧٦١ هـ).
٦. عبد الرحمن بن عبد المحمد بن محمد بن عبد الرحمن (٧٤٩ هـ).
٧. عبد الله بن محمد بن إبراهيم - ابن قيصر البيضاوية (٧٦١ هـ).
٨. عبد الله بن محمد بن أحمد المطرى (٧٥ هـ).

(١) لغة الألفاظ للأب ناعتماد ٣٢٠ هـ، زياد السيوطي على التذكرة (ص ٣٣)، والضوء اللامع (٤/١)، والضوء اللامع (٤/١٧٧).
(٢) لغة الألفاظ لعبد الله فهد (٢٤/١)، ومعاهد الهسي بيت المقدس.
(٣) سمع منه بعينه (النبر الكامنة ١٧٧/١).
(٤) سمع منه بعينه (النبر الكامنة ١٨٨/١).
(٥) سمع منه بعينه (المراجع السابق ٢/١٢٥).
(٦) سمع منه بعينه (ذي البلد المقدس ـ ذي السيوطي على التذكرة المحفوظات ص ٣٣، والضوء اللامع ٢٩٦/١)
(٧) سمع منه بعينه (لغة الألفاظ ١١٩).
(٨) المعجم المسمى (ص ١٦٩) والندري الكامنة (٢/١٨٨).
(٨) سمع منه بالدري المثيرة (لغة الألفاظ ص ١٤٣)، زياد السيوطي على التذكرة (ص ٣٦). ٣٦
محمد بن إسحاق البخاز (156 هـ) (1)
سُنت الفقهاء ابنة أحمد بن محمد العباسي (765 هـ) (2)

«تلاميذه»

فُضِّل الهميسي حياته في الدراسة والتدريس، والبحث والتحديث والقراءة والالتزام. وكان شيخه قد أولاهم همته وخصصه بعناية دون غيره، فاستبق الطلاب إليه، وبادروا إلى السباع منه والقراءة عليه، بأعدادهم الجمة الغفيرة.
وكان الشيخ العراقي نفسه يجلس في جلده السامعين غالبًا، ويشاركهم في السباع منه، ويستمع منهم بالقراءة عليه.

وليس غريباً أن يجتمع الهميسي وهو في حضرة الشيخ الذي بلغ من العلم والعقل والالتزام
درجة لم يبلغها هو، ولا كثير من عاصريه في تلك الأزمان.
وإذا قد يبدو غريبًا أن يخصه بالبحث العناية، وعظم النافذ دون غيره من بلغوا رتبته في
الورع والتفوق، فافهم في الحفظ والعرفة والالتزام.
وأني لأستغفِر الله أن أهضم الرجل حقه، أو أن انقض من مقداره فاتنه دون ريب من
يشار اليهم.

وبكفيفه من الشهرة ذيوع ذكره في الآفاق، وعكوف أثرة من علماء المسلمين على درسه،
من بينهم شيخه الذي أحبها ما اندرس من سنة في تلك الأيام.
والتي لآمج سبب استيعاب العراقي منه لأمور، منها: أن العراقي لم يسمع من ابن
عبداللهاء صلحب مسلم، وسمعه الهميسي منه، فأخذه العراقي عنه.
وله مؤلفات كثيرة دربه على بعضها شيخه، فكان يليها على طلبه، والشيخ يسمع
ومع العراقي كان ينبيه ويحبه محله في أوفات المذاكرة والمراجعة وربما كان ينبيه بالتدريس
في أوقات راحته.

(1) فهم عليه صريح مسلم، وسند أحمد، وجزء ابن عربة (الدرين الكامنة 44، والضوء اللامع 2015).
(2) سهم منها بصدد (لغز الألفاظ ص 145).

وسمع على جامعة غيزة، ومنهم مؤرفي الدين محمد بن عبد بن عيسى المطير، سمع عليه صحيح البخاري.
وسمع على الوعراء مسند أحمد، وسند أبي داود.
وسمع على الميدوني سند أبي داود، وجزء ابن عربة.
37
وأنى لأعجب كيف أغفلت كتب الترجم ذكر من تعلم عليه؟ كما أغفلت كثيراً من جوانب حياته.
ولا أبالغ حين أُنهِم بأن جل من لقى العراقى ومعجمه، فقد لقى الهيثمي وأخذ عنه، ومنهم من تبت لفاؤوه له وروايته عنه، كالحافظ ابن حجر، وولي الدين أبي زرعة، وابن الشهاب البوصيري.
وهذه ترجمة مختصرة، مع ترجم أخرى لبعض تلاميذه.
«الحافظ ابن حجر ـ 852 هـ»
أحمد بن علي بن محمد بن محمد السفالاني، علم الأئمة الأعلام صاحب المؤلفات المشهورة، من أطلق على جلالته وحفظه العليا، ولد بصر سنة ثلاث وسبعين وسبعين، ومات فيها رحمه الله.
«أبو زرعة العراقي ـ 826 هـ»
الحافظ ولد الدين أحمد بن عبد الرحمان العراقي، ولد سنة انتنين وستين وسبعين، ولأمه البلقينى، وأخذ عن البرهان الأنصاري، وابن الملفن، والضياء الفراوينى، وكان إماما محدنا حافظاً قبيها محققًا، أصولياً، صالحاً.
وله مؤلفات كثيرة، منها: شرح (٤) سنن أبي داود.

(١) سمع ابن حجر من العراقي ومن الهيثمي مجلسه ساعة من صحيح مسلم بساعتها من محمد بن سباح المحيت وقرأ عليها جزءاً من فتاوت أبو بكر الصديق. وقرأ ابن حجر على الهيثمي الأربعين العشارية، وهي الأحاديث التي بلغت وسعتها عشرة رواة بين رسول الله ﷺ وابن حجر، وعمرى يسمر، وقرأ عليه أيضاً محمد بن يحيى بن أبي عمر المدفن (ص ١٧٩).
(٢) خط الألفاظ (ص ٣٢٣).
(٣) المرجع السابق (ص ٣٧٥).
(٤) لم يتم شرحه، ولازال الكتاب مخططا وفتى على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية. 
٣٨
وشرح جميع الجوامع (1) في الأصول، وشرح تقريب الأسانيد (2)، ونكذ الأطراف (3).

"الشهاب البوصيري" (480 هـ)

أحمد بن أبي بكر بن سعيد بن سليم

ولد في سنة ثمانين وستين وسبعين، وسمع الكثير من العراقي والهيشمي والبلقيسي، والبرهان التنوخي، وله ملائات كثيرة منها: زوائد سنين ماجة على الكتب الخمسة، زوائد سنين البهقى الكبرى على الكتب الستة، وزوائد المسانيد العشرة على الكتب الستة.

"عبدالرحيم الهيشمي" (4)

عبدالرحيم بن محمد بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي، لازم العراقي وقرأ عليه تخرج أحاديث الإحياء، وغيره من تشكيب، ولازم ولده ولى الدين واستعمل عليه أحيانا، وسمع على عمه نور الدين الهيشمي، وعلى والده، وكان فاضلا تأخر إلى بعد الثلاثين وثامن.

"عبدالعزيز الهيشمي" (5)

عبدالعزيز بن محمد بن أبي بكر بن سليمان الهيشمي الأصل القاهرة ابن أخى الحافظ نور الدين سمع عليه، وعلى العراقي، وجمعه وأجاز له العز بن جماعة فهيرست مروياته.

وحدث، وسمع منه الفضلاء مات سنة ثمانين وثلاثين وثامنة.

(1) جمع الجوامع من مؤلفات تاج الدين عبدالوهاب السبكي، وهو مطبوع (الفتح المبين في طبقات الأصولين 184/2).
(2) تقريب الأسانيد من الكتب التي صنفتها والد المرجع له (أناق مقدمة التبصرة والذكرى).
(3) لم أفن عليه، وله منه في النكت الطموح على الأطراف للاحتفال ابن حجر، والمطبوع بسورة تفسير الأطراف.
(4) ابن أخي زين الدين علي بن أبي بكر الهيشمي (الضوء اللامع 185/4).
(5) الضوء اللامع 227/4.
أمّد الهيشمي

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن سلسل الهيشمي ابن أخى نور الدين ولد سنة ثمان وسبعين وسبعاء، وسمع من أبيه وعمه، والزين العراقي، وحدث وسمع منه الفضلاء، مات سنة أربعين وثمانية وصلى عليه الحافظ ابن حجر 

عبد الله الهيشمي (1)

عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن سلسل الهيشمي، ابن أخى الحافظ أُبي الحسن على ابن أبي بكر، ولد سنة ستين أو بعدها. أجاز له العز بن جحاعة، والنشأوري، والنهاياب ابن ظهيرة وغيرهم، وحدث وسمع منه الفضلاء. كان فهد والسنباطي ومن قبلهم ابن موسى المرابكي وغيره، وتوفي سنة أحادي وأربعين وثمانية.

منهجه

اتسم أسلوبه عامة بالسلاسة والوضوح والخلو من التعقيدات اللغوية أو اللغزية. وقد سار على وتيرة واحدة في جميع مؤلفاته، وبحسب الفن الذي تناوله. وقد صنف في التراجم فترتهم أبناء الرجال ترجم لهم في بعض الكتب ليسهل عليه الكشف عليهم. وكتب أحاديث كتب بحسب أبواب الفقه، وجمع زوايد أحاديث بعض (3) كتب، على الكتب السنة، وبرع في هذا الفن وصار إمامه دون منازع.

(1) المرجع السابق 103/2
(2) المرجع السابق 47/5
(3) وهي مستند أحمد، ومستند أبي بكر، والبياز، والخبار بن أبي أسامة، والمعجم الثلاثة للطباني، وجمعها كله في كتاب واحد وهو مجمع الزوايد، أما صحيح ابن حبان فقد جمع أحاديثه الزادة على مان الصحيحين.
وإن معرفة أسلوبه، وتبع منه في تلك الكتب عامة وكتاب مجمع الزوائد خاصة، له أكبر
الأثر في التدليل على شخصيته العلمية وإبراز مقدرتة الهذيلية.
فقد رتب أحاديث هذه الكتب على أبواب الفقه بعد أن سافرا بأسانيدها من مؤلفيها إلى
منتهاها.
وذكر في مقدمة كل كتاب استناده إلى مؤلفه، وتوضيح الأحاديث التي لم يخرجها أصحاب
الكتب السابقة، أو أخرجها بلفظ أو استنادا مختلف عن مخرج أصحاب السائد أو المعاجم
ها، أو كان مخرجها واحدا وفيها زيادات على مقدمة الكتب السابقة أو أحدثها.
وقد يذكر الحديث عنه (1)، وربما ذكر الأخير وأشار إلى الأول مما يدل على تقدمه
باللغز أو المعنى أو السند، وقد يشير حكمه عليها وعزو لها (2)، وقد يجلب على أبواب
نادية، وربما نبه على وجود رأي ضعيف في استناد حديث دون الافصاح بأيامه (3).
واختصر الجرّاح والتعديل التي أوردها البازر خلف كل حديث، وما كان من كلامه
مختصرا أورده بتاجه، وربما تعقبه (4).
ويتوقف في الحكم على الأحاديث التي اختلف التفاف في أسانيدها بالحكم على رجاتها،
فلا يجب بحكم فاصل (5) عليهم بل يذكر الراوي وينقل عن التفاف كلامهم فيه، ولايعقبه الا
نادية، وربما نبه على وجود رأي ضعيف في استناد حديث دون الافصاح بأيامه (6).

(1) انظر حديث رقم (198، 219، 111، 112، 125، 126، 127)  
(2) تكرر عليه حديث عامرة بن رم (419) فذكره في موضعين بتقدمه وتأثيره في لفظه، وعزا في الموضع الأول لأبي
عليه. وفي الموضع الثاني للبازر:  
(3) كما تكرر عليه حدث امرأة من البائعتين، وعزا في الموضع الأول لابن أحمد، والطرباني في الكبير، فقال:  
"استناده محتمل". وعزا في الموضع الثاني لأحمد فقط. وقال: رجاله فيه ممن لم يسم (7) (جمع الزوائد
327/27، 327/1، 327/6).
(4) كونه في باب ما نبه عنه في المجلة: تأتي أحاديث من نحو هذا أن ساء الله في الأدب والزهد (8) (جمع الزوائد
191/2).
(5) كما فعل في حديث تولاية، وقال: رواه البازر، وقال: "استناده حسن"، فالت: رجاله نفقات (9) (جمع الزوائد
14/16).
(6) أعني بالذكر الفاصل أن مجمع كلام التفاف في الراوي ويعوز بينه، ويستخلص حكايا عليه يؤدي زبدة مائل فيه،  
كما فعل المامزب ابن حجر في تقريب التهديب (10) (جمع الزوائد 554).
(7) انظر حديث (41)
إن شك في معرفة أحد الرواة، ذكره (1) بناءً على غالب ظنه فيه، وخلق الحكم على الحديث بناءً على معرفته (2).

ويكتفى بما قبل في الراوي من جرح أو تعديل لنقدي الحديث، ولا يصرح بالحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف إلا نادراً (3)، وقد يهم (4) التمييز عليه بالكلية.

وذكره عادة حديث قد تتكرر في حديث آخر فلا يشبه (5) عليها فيه، وربما كان للأخير علة أخرى يكتشف بالأساطير الله، ويعرض الأخاديد من أخراجهما، وقد يوقوه (6) العزو لبعضهم، وقودهم (7) في العزو لغيرهم، وإذا عز الساحة فاللفظ لأول (8) منهم، وإلا فأنه يشبه على صاحب الفاظ، وقد يورده بأنفسهم (9) ويضمذ (10) الأسباب بالحروف أحياناً، ويذكر تراجم بعض الرجال وقد يظل (11) فيها ولا يكتفى بما قبل فيهم من جرح أو تعديل في موضوع واحد، ويكبري بذكر اسم الراوي غالباً، ولا ينفي (11) تميز الصحابي راوي الحديث.

ويكتفى بذكر الراوي الذي يعمل به الحديث، ولا يفصّل عنه غالباً.

» استقلاله برأيه واعتاده العليا بقوله«

إن جمع الأخاديد الزائدة، وزوائد الأخاديد على الكتب السبعة، ومنهجه فيه ليدل

دلالات واضحة على استقلاله برأيه واعتاده به.

(1) قال في حديث رواه ابن الزبير:abrahiم بن يزيد. أظهره الجوزي فانه في طبته روى عن التابعين، وهو متروك.
(2) جامع الرواين 173/2، 267/0.
(3) انظر حدث 557/2.
(4) انظر حدث 586/0.
(5) انظر حدث 191/0.
(6) انظر الأحاديث 103/2.
(7) انظر الأحاديث 179/0.
(8) انظر الأحاديث 418/0.
(9) انظر الأحاديث 221/0.
(10) انظر الأحاديث 160/1.
(11) انظر الأحاديث 221/2.
(12) انظر الأحاديث 499/0.
(13) انظر الأحاديث 193/2.
(14) انظر الأحاديث 271/0.
(15) انظر الأحاديث 235/2.
(16) انظر الأحاديث 378/0.
(17) انظر الأحاديث 337/0.
(18) انظر الأحاديث 337/0.
(19) انظر الأحاديث 148/7.
ولم تكن إشارة شيخ العراق لي بجمع الزوائد تدريبي على ذلك الجمع مما ينقص من مقتدرته الفكرية أو العلمية، بل تخصصه بذلك والإعتقاد عليه دون غيره مما يوجي بجدارته وكفاءته وطول بعده في هذا الفن، كما يوجي بنقته الشيخ فيه.

ولو جزمنا بأن الهيني لم يكن السابق الي جمع الزوائد والتأليف فيها لأكدنا على أهمية مؤلفاته وسبقه إلى المنهج الذي اتبعه في جمع الزوائد، بل جزمنا بأنه لم يؤلف مثله من قبل لا لا أنه ضمه ردويا، وتعليقات (1)، وتصويبات، وأحكامًا وتعليقات تسفر اللثام عن مقتدرته، واعتداد (2) بالرأي.

ومن أدل الأدلالة على استقلالي بالرأي اعتيد الأنماء والعلاء (3) على أقواله، وابردها في مواطن الحكم على الأحاديث، واقتفاءهم أثره في توليفه، والانتقاد بها، والاعتراف بفضلها.

ولو لم يكن معتداً برأيه لما تعبق كلام (4) أي زرعة العراقي بالتصويب حين أشار عليه بذكر أساسيد ابن حبان مع مئون الأحاديث التي جمعها وهي زائدة على الصحيحين، ولما وقى العمار بن عبد الله مولى عثمان وكان قد سكت عليه ابن أبي حاتم وغيره، ولما جزم بتحسين أحاديث محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق له أوهام (5).

1) من تلك التعليقات فعلاً في ابن طهية: هو ضعيف وقد حسن له الترمذي وكذلك فه في كثير: ضعيف وقد حسن له الترمذي.
2) (جمع الزوائد 13/2016).
3) (كتابه : في رواية الصغير والأوسط، الصغر بن باتب، وهو مهم، وأنا هو الصلاة بين طريف) في جمع الزوائد من هذا شيء، كما وقى ما ذهب عليه من أظهر (ص 42، إلخ 3) في صفحة 51، وجمع الزوائد 70.
4) (انقلت بصمات الزوائد جمع غير من العلماء، ولا زالوا يحتفلون به، فالصحياني، والبهذي، كثيرون ما كان يعزو كل منها الأحاديث إليه، ويدعون كلامه على أنها (النشر سيبل السلام 61، وفي الاظطرار 226). 11 والأحاديث محمد بن محمد بن سهل بن ما دار كتابه جمع القوائد، إلا على نجاح الأصول وجمع الزوائد.
5) وقد صرح المحقق ابن حجر ب Tiếnته من وقته مؤلفاته في كتابه زوائد البزار.
(6) (أتيت عند الكلام على موارد المقال (1)، 415، 181 (6))
منهجه في المصطلح

لم يخرج عنا قعدة علماء الحديث في الأصول، بل سار على نهجهم واتقنا أثرهم. فكان يعمل بالإجازة ويعتد بها، لاسمه المعينة (1)، ويجيز المكتوبة والرواية بها وإن خلت من الإجازة (2).

وجل ساعاته تلقاها بقراءته (3) على النسخ أو بقراءة غيره عليه، ولم يفرق بينهما.

وكان يستعمل حرف الهاء (4) لتحويل الاسماد.

ويجاز الرواية بالمعنى (5)، ويجيز اختصار الحديث، ويعمل بالوجدة وهي دون (6) غيرها من طرق تعلم الحديث عندنا.

ويزد الرحالات (7) باعتبارها منقطة، وجعل سنن ابن ماجة سادس الكتب المشهورة.

ويختلف أبا حاتم الزراzi في طريقته (8) لتجهيل الرواية، ويبقى إلى رأي الجمهور في ذلك، ولا يرى فائنا من الرواية والكتابة عن الضعفاء في المغازي وفاضل الإعال (9).

ویرى جواز توثيق المهم (10).

(1) ويدل على ذلك تفرقة بين الإجازة المعينة، والإجازة المطلقة. (انظر كنف الاستنار 87).

(2) ويدل عليه قوله في استناد إلى أبي بكر البازر (20) أنا أبو الحجاج يوسف بن عبد الله بن يوسف الفهري النساطري في كتاب الابن من المغرب (مرجع الساق 71).

(3) انظر استناد إلى ابن حبان (مұارد الظان ص 26).

(4) انظر (مرجع الساق ص 29).

(5) ويدل عليه ذكره من ابن من الطأرة، أنه يقول: القول، ويكون في الجملة من أخرى دائم أن يثبت الفظاظ، ويدل عليه أيضاً احتجة للنحاة أو روايات يفعله. رواه فلاس بن نجى وغير ذلك من الألفاظ. (انظر الحديث 244).

(6) ويدل عليه قول (451).

(7) ويدل عليه قول (451).

(8) انظر حديث عبد الله بن عبد الرحمن في (مجمع الزوائد 149). (انظر حديث عبد الله بن عبد الرحمن (مجمع الزوائد 149).

(9) لأن المجاهد عن أبي حاتم إذا أطلق فهم من جهل وصف وغلاله. لا يعنى. (انظر الرؤف والتكمل ص 160).

(10) ويدل عليه قول (451).

(11) فعلى في تعلقه على استناد حديث عثمان بن عفان: فيه رجل لم يسم ولكن الزهري وطه وأيهمه (انظر حديث 8).

44
وإذا قال في استناد حديث "رجاله رجال الصحيح" فعندنا أنهم من رجال أصحاب الكتب الستة (20) وأهم ثقات، فلا يعد بقوله هذا لتوثيق أحد (19)، وغرضه من توثيق الرجال صحيح الطريق، ولولا ذلك لما كان يشتكي (3) عقب الاحاديث التي فيها معمور بحسب اعتقاداته.

وإذا عزا الحديث إلى الصحيح فمعنا أنه في الصحيحين (4) أو أحدهما (5)، قد يكون في أحد الستة (18)، ولا يُكن ذلك لأنه يصرح باسم غيرها من (5) أخريه من أصحابها ويعزو الحديث إليه (8).

وكلما ما يعزو كلاهما يعتمد عليه "أبي حامد" دون الافصاح بسيامه، ومراده (8) أبو حامد الرازي (18).

(1) في استناد حديث أبي بريدة: رجله رجال الصحيح، لأن أبا الهيكLINEAGE المروى عن أبى بريدة بنه الطبري، فإن أبا الهيك هو المراد بن الحكم، وقد روى له البخاري وأصحاب السنن: (مجمع الزوائد 188/1) واتناظ حديث: (221). فقد قال عنه: رجله رجال الصحيح بما فيهم السبائل بن أبي حبيب وهو ضعيف ولم يرو له سوى ابن ماجه.

وفي حديث أبي بريدة (226): "رجله رجال الصحيح" وفيه: حسن بن عبد الله وهو مmek المركوم ولم يرو له سوى الترمذي والابن ماجه.

(2) في قلالي حديث (249): رجله أبى يعلى رجال الصحيح، ينبغي به: فانظر الحديث.

(3) قيل عليه استناده في حديث (556): حيث قال: رجله رجال الصحيح، إلا أن عبد الله لم يسم من سعداء.

(4) رواه أبو يعلى (557): "رجاله أبى يعلى من السبائل ولم ينسبه أبا جاليد فهو من رجال الصحيح، وإن كان السبائل بن إبراهيم بن مهاجر فهو ضعيف".

(5) رواه في حديث أبى إسحاق: (مجمع الزوائد 225/2) ورواه في حديث ابن المديرة: (رجاله رجال الصحيح)، إلا أن عمر بن دينار لم يسم من عمره، فلم لأنه أراد تويق رجاله، وبالتالي: تحقق الاستناد لم أن المستند الا Niet من الاستناد.

(6) من بين وجه الضفاف الأخرى: (مجمع الزوائد 188/6) و(7).

(7) كالحديث: (426، 427، وغيرها)

(8) كالحديث: (499، وغيرها).

(9) في حديث أم عطية: (بم في الصحيح من عمره). ولم يُلف عليه في أحد الصحيحين: (انظر حديث رقم 2).

(10) من نظر حديث (842، 246، 166، 247، 216، 215، 214، 213، 212، 211، 190، 189، 188، 188، 269، 268، 267، 255، 205، 204).

(11) ذكر ذلك حتى لا يَننيس مع أبي حامد بن حبان.

(12) نظر ما نقله الهشمي عن أبي حامد في ترهج سعد بن عمر، وكونه ما جاء في كتاب الجرح والتعديل (14/7). وانظر أيضاً ترهج "عذر بن سعد" في الجرح والتعديل (15/7). وما نقله الهشمي عن أبي حامد في ترهجه في مجمع الزوائد (13/2).

45
له عبارات غريبة جدا كقوله في حديث برويدة (1) "وفيه ضعيف، ومع ضعفه لم يسم".

"أوهامه وتساهلاته"

لم أردو أن تتبع كل أوهامه وتساهلاته لطالما القول في أوهامه لا ظهور ما وقع فيه من أوهامه. بل سبق إليه أنهما أعلام هما: الحافظ ابن حجر (7) والسياطي رحمهما الله، فقد علق على كل منهما على كتابه جمع الزوائد بما ضمنه من تصحيح واستدراك وردود وزيادات، وبيانات.

وتعتبر من كلامه شيئا بسيطا جدا إذا ما قومنا بما في كتابه جمع الزوائد، وذكرت من أوهامه وتساهلاته نقدا كافيا للتلدل على صدق ما وصفته به من ذلك، دون ابراز شيء مما ذكره ابن حجر أو السياطي.

فكم تعرض لأحاديث وحكم على أساسينها بأن رجالا جلالة الصاحب وبريد بذلك توثيقهم (3)، فلم بدرك الصواب (4).

ولو سمعنا له بسحة دعوته، لكان في عبادته تجاوز وتساهل لاحظته أن يكون الاستناد إلى رجالا الرجال الصحيح في نقاده، لكن فيه قلعة قدحة أو عنعة من مدلس، أو انقطاع (5) بين رواته أو غير ذلك مما يقدح في صحة الحديث.

---

(1) إظهار (جمع الزوائد) 166/1.
(2) قال الحافظ ابن حجر: وبلغت أنني تبعت أوهامه في جمع الزوائد فتعتيمي فتركت ذلك إلى الآن واستمر على الحجة.
(3) وقال السخاوي: كان منطقته لا تكون لم يكن له بل أعلم غيره. ولا فضلا عليه، بنيو عن مطلق المنفة. أو لكونها غير ضرورية بسكتة تلقيها الأعراض عنها والأعمال باللابنات (الضوء اللام 20/5) ولا يزال على هامش جمع الزوائد تعقيدات لا بن حجر أو خيري للسياسي وهي كثيرة. وعلى سبيل المثال أنظر جمع الزوائد 4/41. 447/1371 (262/9).
(4) تقدم الكلام على ذلك في صفحة (45) عند الكلام على منهجه في المصطلح.
(5) انظر حاشية (1) صفحة (45).
(6) كنا حكم على إسناد الطياري في الحديث (193) بأن رجاله نقاط. بيا في انقطاع. رؤا في حديث (425).

رجالا رجال الصحيح. بيا الحديث مرسل من الطريق التي ذكرها الهفني.

46
وكما وقع في تصحيح أساسيات ليست بصحيحية (1)، وحسن أحاديث ليست بحسنة (2) أعل أخرى (3)، وهي غير معلولة، وضعف ما هو صحيح (4)، وجعل الموقف موفقاً.
وربما تعدد في إسناد حديث أكثر من ضعيف أو مجهول فلا يشبه إلا على واحد منها في أغلب الأحيان، وقد يفقه التثبيب على الراوي الضعيف بالكلية (1)، ولا يشبه على الراوي الصدوق السني المحظوظ في درجه الا نادراً، لا سيّاً أن كان في إسناد الحديث الذي يذكره راو ضعيف أو مجهول أو كذاب.
ولا يشبه أحياناً على علة حديث سابق أن نبه عليها في حديث (7) آخر ويحكم على إسناده.

(1) صحيح إسناد حديث رقم (165)، وفيه جابر النعيمي وهو ضعيف وقلّ قدر حديث رقم (165) فيهم مبارك، وفيهم بلال بن المغيرة وموسى بن المغيرة (564) وهو عبيد الكريم بن أبي المخازن وهو ضعيف.
(2) كالمهدية رقم (332) فهي الأولى فئة، وعذبة من راولمس، وفي الثاني راوضيف، وأخر مفسر، وروايتها معروفة، وحسن حديث الأخفيف بين نسج في موت عمر، وفي إسناده على ابن زياد بن جدهوان وهو ضعيف.
(3) حسن حديث رقم (467)، وهو من رواية أبي السمح و هو ضعيف إلا فيما يرويه عن أبي الهيثم، وليس من روايته عنه.
(4) كالمهدية رقم (123) فقد أعله بالانقطاع، وليس بنقطع، والحديث رقم (354) أعله بجهالة بعض رواه.
(5) حكم على المهدية رقم (332) بالضعف وهو صحيح.
(6) ذكر أن في الحديث رقم (88) راوياً ضعيفاً، ولم يشبه على غيره، وفيه المقابل، ومن يأتي يمشاركة ومن لم يصح.
(7) حديثه.
(8) وذكر أن في حديث رقم (88) على بن زياد نبيبه على ضعيفه، ولم يشبه على جميع بن ميمون وهو متروك.
(9) في الحديث رقم (165) ثلاثة ضعف، ولم يشبه إلا عليه واحد منهم.
(10) في الحديث رقم (165) راو مجهول وآخر ضعيف، فلم يشبه إلا على المجهول.
(11) والحديث رقم (428) فيه راوياً ضعيفين، والثالث متروك، فلم يشبه إلا على أحد два ضعيفين.
(12) أنظر أيضاً حديث رقم (479).
(13) كالمهدية رقم (479) ففيه على يزيد ولم يشبه عليه.
(14) كما فعل في الحديث (169) فقد نبه على الانقطاع بين أبي يسما وأبيه ولم يشبه على علة نفسها في الحديث.

47
حديث بأن رجاله نقص وفيهم المقبول (1)، والضعيف (2) بل وفيهم المتورك والكذاب (3). وقد يذكر رجل من رجال الاستناد مختلفاً في توثيقه ويهمل غيره من ضعفه أظهر وأشد (4). وقد يشبه على راو يوتقه في استناد حديث ويهمل راوية آخر مجهولاً (5) فلا يشبه عليه.
وقد يوتق من هو في درجة ضعيف (6)، وربما ضعيف (7) هو نفسه في وضع آخر.
وربما عزا لفظ حديد لصنف واخر بنحوه، والعكس الصحيح (8).
وربما جعل متن حديث لاستناد حديث آخر جعل متنه لاستناد المحدث الأول (9).
وبوتهن أحياناً ذكر (10) الحديث في مجمع الزوايد، بنيا يذكر في المقدس العلي أو غيره، وربما أوردته في أحد كتب الزوايد دون عزوه في مجمع الزوايد إلى كل (11) من أخرجه.

(1) كما وقع ذلك في الحديث (252، 357) فقد وقع رجلاً، في استناد الأول أبا الجراح، في استناد الثاني الويلد.
(2) كما وقع في الهذب (38) وفيهم إعداد المقدمي ضعفه أبو بريك وجامعه. ووقع رجل الحديث (126) وفيهم.
(3) كما وقع رجل الحديث (396) تقات. بنيا فيهم أهوارون السبوري وهو متورك وقد كتب جامعه.
(4) نهى عنه ضعف عبد القادر بن راند في حديث (18) وضعف محتمل لأنه ضعف بسبو حفظه، ولم يشبه عليه.
(5) فكان زيد وهو متورك ووقع في الحديث (276) فيهم سفيان بن عبد العزيز ضعفه أبادوالناسكي، و복تته كتب وابن معين وأبو حمزة ابن حبان ولم يذكر المتوك بن دينار ولا عبد العزيز بن فس، والآسر ابن الحديث، والثاني نمقول، وشبه على ضعف حضار بن محمد المخزومي في الحديثين (678، 679) ولم يشبه عليه ضعف عمر.
(6) كما وقع في الحديث (277) ف skład أن رجل الحديث (294).
(7) وقع لين بن أبي سالم، وقد اشتكى ولم يتميز روايته فترك لذلك انظر (الحديثين السابقين 277، 278). ووقع أبي سعد البقال وهو ليس بثقة.
(8) مجمع الزوايد (42/8) / (10).
(9) مجمع الزوايد (42/8).
(10) مجمع الزوايد (42/8).
(11) فين أن يذكر كثيراً من الأحاديث في مجمع الزوايد (108 الأحاديث 266، 266).
(12) مما حديث (459) إلى أحمد والبزاز، ولم يف به إلى أبيي بن وفد أخرجه، وكذلك لم يبز المحدث (478) إليه وقد
وفق في أخطاء بسبب تصحيف (1) أو غيره (2).

"نافذ من أوهامه رجح الله" (3)

قال في حديث أبي هريرة في باب صلاة السفر: فيه عبد الله بن زهر عن أبي هريرة ولم أجد من ترجمه (4).

وقد ترجم له في مواضع (5) كثيرة جدا من كتابه مجموع الزوائد.

وقال في حديث المستورد الفهري في باب النكرس (6): وفيه أبو بكر الداهري ولم أعرفه.

وترجم له عدة مرات في كتابه مجمع الزوائد، وضعفه في الجزء الأول منه (7) وله أمثال.

هذا كثير (8).

وقال في حديث علمي رضي الله عنه بعد أن عزاه الربيار: رجالة موثوقون إلا شيخ الزوار.

الحسن بن محمد بن عبد فاتي لم أعرفه.

(1) وقع في أخطاء كثيرة بسبب التصحيف، كذا في حديث ابن عباس في النس널 عند الأغضل. فقد رواه البخاري من طريق حفص بن سهيل، عن علقمة بن مرد، عن مجاهد، عن ابن عباس. ثم قال: لعله يروي عن ابن عباس إلا من هذا لونه. وحفظت ابن الهديث.

(2) لفظه الهندي في مجمع الزوائد: بعد أن جعل بدل "حفظ بن سهيل" حفظ بن سهيل بقوله: حفظ بن سهيل من رجال الصحيح وذلك بقية رجالة.

(3) وطبع السيوطي كلام الهندي بقوله: حفظ بن سهيل، ليس هو الضعيف الذي أخرج له مسلم. ولهما حفظ.

(4) ابن سهيل، وهو ضعيف بعده فكأنه تصحيف على الشيخ (مجمع الزوائد 279/1، وتنسج الأسئلة 160/1).

(5) كذا وقع في الحديث (10) حيث قال: «رواه أبو يعلى فيه مبارك في فضالة والأكثر على تواتره» وعندهم في ذلك إذا والد مبارك هو سامح في الاستاذ. الذكروي ويأتي الكلام عليه وبارك بن سامح مترك. وابن فضالة.

صدوق مدلس.

(6) تقم في قول «أوهامه وتساهلته» نافذ من أوهامه وهذه نافذ أخرى منها.

(7) أنظر مجمع الزوائد 154/2.

(8) نظر الرجع السابق 1/125/1، 126/1، 127/1، 128/1، 130/1، 131/1، 132/1، 133/1، 134/1، 135/1، 136/1، 137/1، 138/1، 139/1، 140/1، 141/1، 142/1، 143/1، 144/1، 145/1، 146/1، 147/1، 148/1، 149/1، 150/1.

(9) الرجوع السابق 1/125/1، 126/1، 127/1، 128/1، 130/1، 131/1، 132/1، 133/1، 134/1، 135/1، 136/1، 137/1، 138/1، 139/1، 140/1، 141/1، 142/1، 143/1، 144/1، 145/1، 146/1، 147/1، 148/1، 149/1، 150/1.

(10) من نما فاعة في صح بن سنن، وعلى بن عاصم، بينما ترجم لها أيضا في مواضع كثيرة من كتابه مجمع الزوائد.

49
وفتقبه السيوطي بنقوله: «محمد وأبوه ضعيفان، ويزيد ضعف، وسخ الخرار لم يجره».

وقال (1): «أبوكسينة الحمصي لم أجد من ترجمه».

وقد ترجم له ابن أبي حام، وذكره خلافة بن خياط في الطبقه الثانية من أهل الشام بعد أصحاب رسول الله ﷺ.

وقال (2): في ترجمة عبد الله بن المحرر: «لم أجد من ذكره».

وقد ترجم له جماعة من أصحاب كتب الرجال، وهو راو متورك.

وقال في استناد حديث (3): «فيه من لم أجد من ذكره» ويعني عتبة بن عمرو. وقد ترجم له البخاري، وابن أبي حام.

وثقف الضعف على ابن لهيعة في موضع كبير من كتابه مجمع الزوائد، ومع هذا فقد حسّن (4) حديثه في موضع آخر من الكتاب نفسه.

«مورد»

في الواقع أنت ل أقصد تتب مشاهدته الذين أخذ عنهم أو البحث عن كل مصدر استقى منه، ولكنني أحببت أن أثبت بعض مصادره التي استقى منها والتي وقفت عليها أثناء البحث.

ومعنى أنه استقب من الكتب المصنورة، ومن مسنود أبي يعلى ومسنود أبي بكر البزار، ومسنود (5) أحمد، ومسنود الحارث بن أبي أسامة، والمعاجم الثلاثة للطرانبي، وهي مدار بحته في كتاب الزوائد (6) التي صنفها.

وفيا بل مصادر أخرى استقبل منها وهي مرتبة حسب وفوات مؤلفيها.

(1) نظر مجمع الزوائد (44/1)
(2) نظر الحديث رقم (498)
(3) نظر الحديث رقم (450)
(4) الحديث رقم (443)
(5) نظر مجمع الزوائد (664/1005/5193، 1365، 1366).
(6) مع زوائد المسنود التي جمعها عبد الله بن أحمد بن حنبل (ناظر مجمع الزوائد 243/1)
(7) سياق الكلام عليها مفصلاً في نداء الله.
- يحيى بن معين (1233 هـ) :
نقل عنه من "تاريخه" (1) نقولاً كثيرة، واستفاد مما كتبه في "الضعفاء" (2) دون شك
بأ يأني لم أقف على الكتاب (3).
- على الحنفية (124 هـ) :
نقل عنه كثيراً في توثيق الرجال أو تعيينهم، وله استفاد من كتابه "الطبقات" (4).
- عمرو بن علي الفلاس (149 هـ) :
نقل عنه توثيق بعض الرواة أو تجريحهم، وله استفاد مما كتبه في "الضعفاء" (5) أو في
"النقلات والضعفاء".
- الامام البخاري (256 هـ) :
نقل كثيراً من كتاب البخاري الثلاثة: التاريخ الكبير، والتاريخ الصغير والضعفاء
الصغير.
- الامام مسلم بن الحجاج (261 هـ) :
نقل عن مسلم (1) كثيراً في تراجم الرجال، وله استفاد على كتابه "طبقات
الرواة" وكتاب "التمييز".
- أحمد بن عبد الله بن صالح الجلبي (261 هـ) :
استفاد من كتابه "النقلات"، وكان قد ربطه على حروف المعجم.
- أبو زرعة الزراقي (264 هـ) :
نقل عنه كثيراً من كتابه "الضعفاء" (7).
- أبوبداو السجستاني (275 هـ) :
نقل عنه كثيراً في تراجم الرجال، وله استفاد من سؤالات الآخرين لأبي داود (8).

---

(1) كتاب التاريخ مطبوع في ثلاثة أجزاء، بتحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف.
(2) د. د. ياكين الباري - بهجوت في تاريخ السنة (ص 89).
(3) ما نقله عن ابن معين ما جاء في (جمع الزواين) 193، 204، 205.
(4) ما نقله عنه طهري ما جاء في (جمع الزواين) 195، 206.
(5) بحث في تاريخ السنة 89، 102، وأظهر مجموع الزواين 195.
(6) ما نقله عنه ما جاء في (جمع الزواين) 105.
(7) لا يزال الكتاب مخطوطاً ومغطياً معين على صورته في مكتبة التشريه جماد الأنصاري، وما نقله الطهري عنه ما جاء في (جمع الزواين) 219، 221، 222، 223، 224.
(8) ما نقله عنه ما جاء في (جمع الزواين) 117، 118، 119، 120.
- السناني (303 هـ) : 
نقل عنه من كتابه "الضعفاء والمتركون" (1).

- العقيلي (322 هـ) : 
استفى من كتابه "الضعفاء" (2).
- ابن أبي حامد (277 هـ) : 
نقل عنه كثيرا جدا من كتابه الجرح والتعديل (3).
- ابن حيان البيضتي (354 هـ) :
استفى من مؤلفاته كثيرا، لاسيما من كتاب "التفاوت" وكتاب "المجروحين من المحدثين" والضعفاء والمتركون" ولهه استفى من كتابه "مناهج علماء الأمصار" (4).
- ابن عدي (365 هـ) :
استفى من كتابه "الكامل في الضعفاء" (5).
- أبو الفتح الأزدي (367 هـ) :
استفى من كتابه "الضعفاء" (6).
- الدارقطني (385 هـ) :
نقل (7) عنه في تراجم الرجال من كتابه "الضعفاء والمتركون" ومن كتابه "العلل".
- أبو يعيش الأصبهاني (430 هـ) :
استفاد من كتابه "الضعفاء" (8)، وكتابه "حلية الأولياء" ونقوله (9) عنه ليست بكثيرة.

_____________________
(1) انظر (مجمع الزوائد 315/1 377 189).
(2) لىما استفاد منه مان جاء في (مجمع الزوائد 166/1 189).
(3) لىما نقل عنه مان جاء في (مجمع الزوائد 192/1 192).
(4) أنظر بعون في تاريخ السنة 101.
(5) لىما نقل عنه مان جاء في (مجمع الزوائد 168/1 199).
(6) لىما نقل عنه مان جاء في (مجمع الزوائد 192/1 199).
(7) لىما نقل عنه مان جاء في (مجمع الزوائد 185/1 199).
(8) لا يزال الكتاب مخطوطا في مكتبة الترموش بافس في المغرب تحت رقم (70 - 199) (بحمد في تاريخ السنة ص 90). وقد وُضع على صريحته في مكتبة الجامعة الإسلامية المنقولة عن الأصل الموجود بالكنيسة الظاهرة.
(9) لىما نقل عنه ما جاء في (مجمع الزوائد 132/1 19).
- ابن الأثير (ض۶۹۹ هـ) : 
  استفادة من كتابه "النهائية في غريب الحديث" (1) .

- المروي (۷۴۲ هـ) :
  استفادة من كتابه "تحفة الأشراف" .

- الذهبي (۷۵۸ هـ) :
  استفادة (۲) من كتابه "تحفة الأشراف"، الذي اعتمد عليه في تجميعه لأكثر الأعلام، ويضرب في بعض الأحيان باسم الكتب ويفغله في الغالب .

- الشريف أبو عبيد الله محمد بن علي بن حمزة الحسيني (۷۵۰ هـ) :
  استفادة (۳) من كتابه "الذكرى برجال العصرة" وكتبه "الآمال عمن في مسند أحمد بن الرجاء" وقد استدرك (۴) عليه ما قامت الحسيني من رجال الامام أحمد .

بين العراقي والهشمي

ليس الغرض من هذه المقارنة تطبع جميع الأوصاف والسياقات الجسمية أو العقلية لكل منها ولا تطبع أحوالها ومكاناتها، ولا ما يتبع تلك الأحوال . وإنما الغرض هو إظهار براعة العراقي ومدى تفوقه على الهشمي في مضمار البحث والعلم وذلك لسببين :

الأول : أن الهشمي رحمه الله غلب عليه الصلاة والسلام والورع فسفره إلى العبادة .

الثاني : وجد العراقى وعاصمتى له صرفاً تحت أنظار الطلاب . فلساً وأن الهشمي لازمه وانغمس بخدمته ، فلم يجد مساعا من الوقت لتقليل المزود من العلم على وجه الذي سار عليه سبحانه العراقي .

ومهما كان من سبب فيما مناقشان في الفضل والوقوف ، وتد جمعها مجلس واحد للسباع .

(1) لما استفادة منه ما جاء في جمع الزوائد (۱۷۵/۱) .
(۲) لما استفادة منه ما جاء في جمع الزوائد (۱۸۳/۷) .
(۳) أظهر تزكية في ذيل ذكرى الخلفاء (ص ۳۳۵) .
(۴) لما استفادة منه ما جاء في جمع الزوائد (۲۳۴/۲) .
(۵) أظهر مقدمة تعجيل المتنا (ص ۳) .
١. قال ابن حجر: سمع الشيخ بقراءة أحيانا، قال: قرأ على الكثير من النسخ. (المجمع المؤسس) ص ٢٠٤.

٢. (١) أنظر (الضوء الكامل) ٢٠١٥ ص ٣٩٨.

٣. (٢) أنظر حاسبة ص ٢٨.

٤. (٣) هناك أوصاف كثيرة متقاربة بينها لم تعرض لها، كتبت عليها وألفت الطلاب على درسها.

٥. (٤) أنظر لحظ الألفاظ لا يفضل ص ٢٢٧. ومقدمة النبض والإذكاء ص ٢٣٧.

٦. (٥) وصفه بذلك شيخ الأئمة وقال الشيخ عز الدين بن جماعة: كل من يدعى الحديث في الدار المصرية سواء فهو مذاع.

٦٤
وكتب الزوائد هي أبرز ما صنفه، وهي كثيرة الفوائد جمة المناخ، أخذت مكانها في المكتبة الحديثة.

وقد بلغ ما كتبه في الزوائد ثنائية كتب، سنويا مفصلة عند الكلام على كتب الزوائد إن شاء الله.

أما مؤلفاته التي أعاد فيها ترتيب بعض كتب التراجم فهي أغلب فائدة من كتب الزوائد، لاسيما وأنه لم يجد فيها على ما كتبه مصنفوا منها، ولكنها سهلت على الباحث وصوله إلى غرضه في أقصر وقت، وأقل جهد.

وقد استدرك على كتاب «التكايل عمن في ضنف أحمد من الرجال» (1) في جزء نظيف (2).

فقط من المسند لما كان يكتب زوائد أحاديثه على الكتب النسخة.

وقد وقفت على كتابين له في إعادة ترتيب بعض كتب التراجم وهما:

«ترتيب ثقات العجلي» (3)

للعجلي كتاب في الثقات لم تفق (4) عليه، ولكن المصدر ذكره وقام الهشمي بترتيب التراجم التي تضمنها كتاب العجلي على حروف المعجم (5) بإشراف شيخه العراقي ليسهل الكشف عنها لطلاب العلم، وقد بدأ في اسمه أحمد تيركا بالنبي (安宁).

(1) الذي صنفه الشريف أبو عبد الله محمد بن علي بن حمزة المنسني.
(2) قال المحفظ ابن حجر: هو جزء نظيف، ونثرت فيه مع ذلك على أنه (توضيح الملفعة ص 3).
(3) الفحل هو أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي، توفي في طرابلس سنة 266 هـ (تاريخ اليرموك العربي فؤاد سركين 222/1).
(4) أنظر (بحث في تاريخ السنة - أكرم العريصي ص 89).
(5) جاء الكتاب في 27 ورقة من الحجج المصطلح. وعدد الأفكار اثنا وعشرون سطرا، قد تزيد أو تنقص سطراً، وكتب في سنة تسع ونافذة، يخطلا دل على وصفيه على ترتيبه تحت رقم 1747/1. كما ذكر فؤاد سركين، وقد وقفت على صورته في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري (أنظر تاريخ اليرموك العربي 222/1).
ترتيب (1) ثقات ابن حبان

ربن الحافظ ابن حبان كتابه "الثقات" على الطبقات حتى أنه يصبغ على طالب العلم الاستفادة منه، فقام الهيئة بترتيب ترجم الرجال الذين ذكروهم على حروف المعجم، فسهل على الباحث الاستفادة منه في أقصر وقت وأغلب جهد، أما مصنفاته في إعادة ترتيب أحاديث بعض الكتب على أبواب الفقه، فهي خمسة لم يصل البنا منها سوى الأول، وهي:

"تقرير البغية في تخریج أحادیث الهمة" (1)

جمع فيه أحاديث الهمة بالسارة من شيخه الذي ساءه بعض طلابه أن يجمع لها أحاديث الهمة المفروضة لينشقوا بها، لا يريدون من التخريج.

وقد رتب أحاديثه المسندة ترتيبا جيدا على أبواب الفقه ليسهل على الباحث الاستفادة منه، وقد مت وتركه وهو مسودة، واستغل الحافظ ابن حبان بتبنيه حتى يبلغ منه نحو الربع.

وقد وقع السيوطي (2) رحمه الله عندما عدّ مؤلفات الهيئة فجعل من بينها كتاباً أساها "زوائد الحلقة"، وتبعته على وجه الكاتب في الرسالة (3) المستمرة، وليس للهيئة كتاب جمع فيه زوائد الحلقة، ولم يذكره أحد ضمن مصنفاته، ولم تذكره المصادر أو المراجع. ولا تعرضت له كتاب الفهرس.

- ترتيب الفضائلات
- ترتيب المخلعات
- ترتيب فوائد تمام

(1) الكتب موجودة في مكتبة شهيد على (أثر أين ابن حبان الصغلي) رسالة الدكتوراه مقدمة من ساهر محمود عبدالمعلم ص (86).
(2) وقف وقف على صورة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بيكه. لايزال الكتب مخطئة، وقف على صورة في مكتبة الشيخ عبد الرحيم صديق بيكه المكرمة، عن الأصل الموجود في دار الكتاب المصرية.
(3) انظر (المؤلف) ص (373). نذير السيوطي على نذيرة الحفاظ.
(4) الرسالة المستمرة (ص 141).
- ترتيب الأفراد للدارقطني.
وكان ترتيبه لأحاديثها أن جعلها على أبواب الفقه كما ذكرت المصادر، ولم تتف على
شيء منها، ولعلها مما فقد واندثر.
أما أصول تلك الكتب فهي لا تزال موجودة (1) في متناول يد الباحثين، فالغلانيات
نسبة لأبي غيلان (2)، والกำليات منسوبة لأبي الحسن بن الحسن الخلعي (3)، ووفائد تمام
منسوبي لابن الرازي (4)، وكذلك أفراد الدارقطني وصل إليها.

(1) وفقٌ على صورها في مكتبة الجامعة الإسلامية بترتيبها حسب التسلسل:

<table>
<thead>
<tr>
<th>عدد الأوراق</th>
<th>رقم عام</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>من 1 - 9</td>
<td>الأغلانيات 777 م  77</td>
</tr>
<tr>
<td>من 20 - 54</td>
<td>المغليات 990 م  128</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فوانيد تمام 362</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2) المتون سنة 440 هـ.
(3) المتون سنة 492 هـ.
(4) المتون سنة 414 هـ.
الفصل الثالث

كتب الزوايا وأهميتها

حيث يطلق هذا الاسم فأنه يتبادر الي الذهن تلك الكتب التي جمع فيها مصنفها الأحاديث الزائدة ، أو مازاد في تلك الأحاديث من بعض كتب المسانيد أو العاجم على الكتب السنة ، حتى أصبح هذا الاسم عليها .

ولم يتبادر الي الكتب التي ألقت في تراجم رجال لم يخرجهم أصحاب الكتب السنة ككتاب " زيادة رجال العجل " ، على رجال الكتب السنة " . وكتاب " زيادة رجال الدارقطني " ، على رجال الكتب السنة " . وكلاهما لفاسم بن قطربغا .

كتاب " تعجيل المنفة " (1) ، " وسان الميزان " للحافظ ابن حجر .

كان النصف الثاني من القرن التاسع، وأواخر القرن التاسع قد شهد حركة جديدة في التأليف في اللغة الحديثة .

فقام جامعية من العلماء بدراسة المسانيد والعاجم المرتبة على أسماء الصحابة أو الشيوخ ، والتي لم تزته ، وزادوا صيغة الاستفادة منها ، وخصوصا على العجل الذي لا ينسع وتهية لتتبعها واستقصاء مافيها .

وأرادوا أن يسهموا في البحث والقراء ، تلك الصعوبة باختصار ما يبسط فيها ، ولم تكن هناك طريقة أجرى ولا تنفع من تبع أحاديثها . وعرضها ومقارنتها بأحاديث الكتب السنة أو أخدها ، وافترزا ما انفرد بتخريجه أصحابها دون أصحاب السنة .

ثم أضافوا إلى ماجعهم من تلك الأحاديث ما أخرجه أصحاب الكتب السنة لكن له طريق أخرى انفرد بها أصحاب المعاجم والمسانيد أو أخذهو وكان فيه بعض زيادات أو اختلافات في المتن أو السند .

(1) قال ابن حجر في مقدمته " فالنقطة الآن من كتاب الهسيني من لم يترجم له المري في التهذيب . "

(ص 3)
ولكن الزوائد أهمية كبرى في زمننا هذا حيث فقد بعض تلك المصنفات التي استخلصت منها الأحاديث الزائدة فخلقت كتب الزوائد محلها في أفئة المكتبة الحديثية، وامدادها بمؤلفات جمعت بين طياتها مجموعة كبيرة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي.

وفقد خدمت كتب الزوائد السنة المشرفة في نطاقها العام باعتناء مصنفين عناية باللغة في سبيل إخراجها سهلة ميسورة للباحث.

فوجدوا لها جهد للتفتيش والبحث عن الأحاديث التي يريد تجريبها من تلك المعاجم أو المسانيد بترتيب مزود منها على الكتب السنة وتصنيفها على أوراق الفقه.

فعن فشلاً في الكتب السنة أو أشذها ولم يبق عليها، يكفي أن يرجع إلى كتب الزوائد ليتم بحثه بدلاً من أن يرجع إلى تلك الدواوين التي يعرف طالب العلم مدى المشفقة التي تنازل من مطاعمها.

ومع هذه الجهود التي قام بها أصحاب كتب الزوائد فقد اجتهد بعضهم في الحكم عليها بما يلي بيا من صحة أو حسن أو ضعف.

وهو عمل دون شك من مجهود العلماء الذين بدأ في خدمة الكتب السنة، وقيّب أحاديثها.

ومن فوائد كتب الزوائد أنها ربطت بين مؤلفيها وبين مؤلفي الكتب التي استخلصت منها سلسلة الأئمة التي امتازت بها هذه الأمة.

فكأن مصنفوها قد تلقوا الأحاديث التي أوردوها عن مشاهد، ومشاهدهم عن مشاهد، ولهذا حتى ينطلق الاسماد بصاحب المجمع أو الفرد الذي تلقاه، هو أيضا عن مشاهد، ومشاهده عن مشاهد، حتى ينطلق الاسماد بصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان الحديث مرفوعاً أو بالصحيحة كان موثوقاً، أو بالناسب إلى أن كان مرسلاً ولا يخفى ما في ذلك من المحافظة على تقاليد الرواية والمحافظة على الأئمة عند المحدثين إلى وقت متأخر.

وذلك فإنه يمكن عند كتاب الزوائد نسخاً أخرى لتلك الكتب التي استخلصتها منها في مادتها التي دارت عليها.

ولم يذكر مؤرخون السنة متي بدأ التأليف في فن الزوائد.

وأقل من كتب فيها مغالطات (1) المنوئب سنة 762 هـ. فقد جمع زوائد ابن حيان عن

(1) انظر (خط الأفعال ص 137). ودليل السيوطي على الطبقات ص 365، وهدية العارفين 48/6.
الصحيحين، وكذلك كبرٌ، كثيرٌ المتوفى سنة ٢٧٧ ه فرض مسنذ الإمام أحمد على حروف المعجم وضم إليه زواته الطباري وأي بعِ. ولم يكتب لهينى من تلك الكتب الباقية، ولا المذهب، ولم تعرف حتى وفتنا الحاضر، ولم نجد أحداً نوياً بها، ولا ذكر أنه استفاد منها، أو وقف عليها، سوى أنها ذكرت في مؤلفات بعض من ترجم لهم.

ولم يعرض الهمشى لها بالتبني والذكر والإشادة بفضل مؤلفيها، وهي عادة العلماء في مؤلفاتهم حيث كانوا يذكرون الفضل لسابقهم في الفن الذي كتبوا فيه.

وذلك لم يعرض لها المحققين ابن حجر أو البصيرى في كتابهم، وهو بذلك واضحة على أنها لم تكن معرفة في ذلك الوقت، أو أن كتب الهمشى أغبته عنها، فإنه قد تناول زواته ابن حيان والطبراني من معاجمه الثلاثة، وأي بع من مسنده وغيرها من دواوين السنة. كما أعطى كتاب الهمشى أهمية باعتباره أول ما وصل لنا، وأن كل من كتاب في الزواته بعده فقد استفاد منها واستناداً من نسخه.

وصرح باستفادته منها الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب بالعالية وكتابه زوات مسنذ البزار.

وذلك البصيرى، فإنه استفاد منها لكنه لم يصرح، بل لم يذكر لذلك. وقد أشار كل من ابن حجر والبصيرى يفضل الهمشى وسبقه في مجال التأليف في فن زواته الحديث.

وناهيك عن اختفاء تلك المصنفات في عالم الغيب، أن نسب بعضها إلى مجموعة كتب الزواته خطأ. كما نسب (١) تخريج زوات سنن الدارقطني على الكتب البيضاء لقاسم ابن فطوانى خطأ، بعد أن صرح معاصره ورقية السخاوي بأنه خرج زواته رجال سنن الدارقطني على رجال الكتب البيضاء (٢). وكذلك فقد نسب (١) للحافظ ابن حجر أنه أخرج زواته مسنذ الفردوس وليس هناك دليل على وجود هذا التخريج بل هو ظن وقعين وهم.

والحافظ ابن حجر لم يفعله بل قام باختصار مسنذ الفردوس في كتاب سهاء تسديد الفوعى ونسب للهشمي تخير (٥) زواته الحالية على الكتب البيضاء وليس صحيحًا، ونسب له

(١) انظر ذيل السيوطي على الطبقات ص ٣٦١
(٢) الرسالة المستفيدة (ص ص١٤١)
(٣) الضوء الابن (٢٦٥) ص٧٨٧
(٤) الرسالة المستفيدة (ص ص١٤٠)
(٥) ذيل الطبقات السيوطي ص ٣٧٣
تخريج فوائد تمام (1)، وزوائد الفيلانيات، وزوائد المجلعات، وليس ذلك سجيحا أيضاً.
وأما عمله في تلك الكتب أنه تنبأ أحاديثها على أبوب الفقه (2).
وكان نسب بعض الكتب إلى مجموعة ما صنف في فن الزوائد خطاً، فقد شاع بين طلاب
العلم أسباء خاطئة أطلق على بعض تلك الكتب حتى طفت على الأسباء الصحيحة لها.
فقد أطلق (3) على زوائد مسند أبى بكر، المقصود الأعلى في زوائد أبى بكر، والمقصد
المعل إلى زوائد أبى بكر (4) . وصاحب المقصود العل في لزائد أبى بكر الموصل
وأطلق على زوائد مسند البزار، البحر الزخار في زوائد مسند البزار ونسب بهذه التسمية
إلى الهشمي (5) مرة واحدة أخرى،
والصحيح أن كتاب الهشمي في زوائد مسند البزار سهه "كشف الأستار في زوائد مسند
البزار".
وكتاب ابن حجر اسمه "زوائد مسند البزار".
والليك بيانا بأسلوب كتب الزوائد مرتبة على حروف المعجم مع ابراز أهم ما يحتويه كل
كتاب منها باختصار.

1 - اتخاذ المثير المجهزة بزوائد المسنين العشرة (6).

كتبه البصري شجع في زوائد مسند أبى داود الطالبي، وسنود مسند والمجید، وأبى
أبى عمر العدلي، وساحق بن راهويه، وأبى بكر بن أبى شيبة، وأحمد بن منيع، وعبد أبى
حيد، والهارث بن محمد بن أبى أسامة، والمسندر الكبير لأبى حل، على الكتب ستة

---

(1) الرسالة المستطارة (ص 141).
(2) طبقات ابن فهد (ص 24).
(3) طبقات ابن فهد ص 24 وقدمية مارد الطيال.
(4) نظر (زوائد الدارمي 1/ص 1).
(5) طبقات ابن فهد ص 239، والرسالة المستطارة ص 141، وقدمية مارد الطيال.
(6) وقعت على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية عن الأصل الذي في دار الكتاب المصرية في نهاية مجلدات وهي ناقصة
من بعض أجزائها بعض الأرقام من وسطها نقصا كبيرا، ولعوجتها الجزء الأول والثاني والرابع، وسط الجزء
الحادي، وقد كتب الجزء الثالث بعض المؤلف في سنة 822 هـ وعدد أسطره يتجاوز بين 71 فتلا و 879 في 9.
ووقت، وله عناصر في أربعة مجلدات وقعت على صورته في الموضوع المذكور، والنسخة ناقصة أيضا.
وما كان من طريق صاحب واحد لم يخرجه إلا أن يكون الحديث فيه زيادة في أحد المسند، ف inex خرجه بن عامه وعقب عليه بقوله: (روى أو بعضهم باختصار) وهو يذكر الزيادة مع ما يضم إليه من مسند أحمد ومسند البزار. وصحيح ابن حبان، أو مستدرك الحاكم.
وإذا كان للحديث طريقان فأكثر، فان يخرجه بالطريق الذي انفرد بتخريجه أصحاب المسند أو أحدهم، وإن كان المعنى واحدا، وذكر أن الحديث في الكتب السنة أو أحدها من غير الطريق التي أخرجها صاحب المسند.
وإذا كان الحديث في غير الكتب (1) السنة فانه يذكره وذكر من أخرجه من غير الكتب التي اعتمدها للفائدة ويلعب أن الحديث ليس بفرد.
وإذا كان الحديث في مسندين فأكثر من طريق صحابي واحد، يوردته بطرق في موضع واحد ان اختلف استناده، وثبتت طريقة تحمل الحديث في كل رواية يذكرها للتميز بين الروايات المعنوهة وغيرها.
أما أن اتفقت أسانيده، فذكر واحدا منها ثم يحل الباقي عليه.
وإن كان الحديث في مسند طريقين فأكثر، فانه يصرح باسم صاحب المسند في الطريق الأول، ويعطف عليها ببيته السبعة دون ذكر صاحب المسند، فالم يحصل استناء.
وإن اتفقت المسند أو المعاين على لفظ واحد من متين الحديث ساق متنا واحدا ثم أحل ما بعده عليه، وذكر جميع المتون عند اختلافها، وإن اتفق بعضنا واحتفظ البعض الآخر، ذكر موضوع الاختلاف وعقب عليه بقوله: (فذكره)...
وكان يتقب الاحاديث بالحكم عليها صحة أو ضعف، أو بالكلام على رواهن بالجرح أو التعديل، وربما ترك التتقب (2) عليها بالكلية.
ويفتت الهشيمى (3) أحيانا في أطلاع الفاظ الجرح أو التعديل على الرواية، أو تصحيح (4)...

---
(1) بعده أحيانا ابن حبان وابن الحاكم. كما فعل في الحديث (247). وللهدى (177).
(2) انتهى حديث رقم (772) لم يطبعه في موسى بن عبيد وهو ضعيف. وكذلك حديث (317) فيه بني بن علي الحاصبي وهو ضعيف ولم يطبع.
(3) قال الهشيمى في استناد الحديث (247): فيه المارد وهو كاذب. قال البصيري: استناده ضعيف لضعف المارد.
ابن عبد الله الأخرا.
(4) كالحديث (172): صحيح أسانده الهشيمى وضعف البصيري.
الاختلاف أو توضيفها، وذكر(1) معاني الكلمات الغريبة، ووضع بعض الجمل الغامضة، ورتبه على أبواب الفقه بعد أن قدم له بتراجم لأصحاب المسانيد التي اعتمدها.

وقد استفاد البعوضة من كتاب الهنامي فائدة كبيرة لاسمه من كتابه جمع الزوايد في عزوس الأحاديث من أخريها، وتعقيباً لحكم عليها(2) وتبين كلام النقاد على روايتها، ومع هذا قلم يشير إلى استفادته هذا من كتاب الهنامي في مقدمة كتابه ولا في اتنائه مع أنه كان ينقل عبارات الهنامي بألفاظها أحيانا دون زيادة أو نقص(3).

وقد ذكر الشيخ حبيب الرحمن أن البعوضة قد استفادت من كتاب الحافظ ابن حجر لا سيما كتابه المطالب العالية ولم يذكر دليلا على صدق دعاها، ولسُلمنا له بادعائه لجزمنا بأن البعوضة لم يستفد من كتاب ابن حجر إلا عند عزوسه الأحاديث إلى مصادره لاسترخاب مادة البحث بينها.

ولكن ليس هناك دليل على أن ابن حجر كان البسباق في هذا المجال سوى كثافة المعلومات التي حضدها البعوضة في كتابه اتحاف الخيرة وتناول ذكره ابن حجر أمامها، بالنسبة لعزوس الأحاديث والكلام عليها.

ويعرضها إضافة ابن حجر مسند الإمام أحمد إلى مجموع الكتب والكتبات المخطوبة عليه، ويوحي بأنه قد سبق في هذا العمل فاضل البين المثير عن سابقه مع قلة المعلومات التي أوردها والتي تشير إلى أنه اكتفى بما كتب قبله.

أضاف إلى ذلك أن البعوضة كان أسق ولادة وأقيم مونا.

2- الابتداء المنير في زوايد المعجم الكبير.

جمع فيه الهنامي ما زاد من الأحاديث التي في المعجم الكبير للطبراني على الكتاب السنة، وأضاف إليها الأحاديث التي أخرجه أصحاب السنة وفيها اختلاف أو زيادة في

(1) انظر حديث (77).

(2) كالحديث (80) لم يذكر الهنامي في اعلانه سوى على بن زيد بن جدعان ولم يشبه على أنس بن خالد وهو جهول.

(3) لبته عليه البعوضة في وق حديث (81) لم يشبه الهنامي إلا على علي بن زيد ولم يشبه على ميمون هو سترك، ولم يشبه عليه البعوضة أيضا.

(4) انظر الحديث (138، 167، 223، 264، 265) وربما نقل الهنامي عن جامع كلامة بعدها بنغل اليعصيري بالعبارة نفسها. انظر حديث (209).

64
لا يوجد نص واضح يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
السند مقتفيا بذلك أمر شيخه الهشمي في كشف الاستار حيث ذكر مع كل متن سنده.

وأكثف بذكر استناده إلي البزاز في مقدمة الكتاب.

وله تعليقات عقب أكثر الأحاديث عن شيخه الهشمي مع بعض الأضافات والتوضيحات عليها، وربما على أبواب الفقه وبدأ بكتاب الابنا وكتب بعض مابقى من الدنيا. وقد وفقت على نسختين من الكتاب على أن أحدها مختصرة من الأخرى، ونست التامه لابن حجر، والمختصرة واضطراب في نسبتها، فنستابن حجر مروة ولهشيء مرة أخرى.

وقد قابلت بين النسختين فاضمها أنها كتاب واحد، وهو "زواند مسند البزاز لابن حجر".

وخط كل واحدة من النسختين مختلف عن خط الأخرى. فماعلى الاختلاف من حيث الشكل والحجم، فالنسخة الثانية خطها واضح وأجمل وفيها سقط كثير، ونند ذكر في آخرها اسم الناقد وسنة النسخ.

5- "زواند الدارمي على الكتب السنة" (1)

ذكر فيه جامع الأحاديث المرفوعة التي أخرجها الدارمي ولم يخرجها أصحاب الكتب السنة أو أحدهم. ولم يعرض للأحاديث الموقعة أو المرسلة أو المطوعة وشرطه فيه أن يخرج كل حديث مرفوع ورد من طريق صحابي لم يخرجه أصحاب السنة أو أحدهم حتى أن أخرجوه أو بعضهم من حديث غيره. وقد التزم سوق الأحاديث بأساسية الدارمي إليها، وبيان غريبها والترجمة عن رواةها واعتد توثيق النبي وابن حجر، في تعديلها للراوي، وإن كان غير ذلك فإنه بروف إلى كتب الجرح والتعديل الأخرى يتسم فيها مايلد على توثيق الرأوى أو تأيد مافي فيها غير ذلك.

وصرح جامع بأنه ذكر في نهاية كل حديث اسم من أخرجه مع مافي فيها من تصحيح أو توضيح. وتم بذلك رأيه في الجرح من حيث الحكم عليه بالصحة أو الكفر أو اللاضعم.

وقد ذكر منهجه في طريقة استخراج الأحاديث الزيادة من مسند الدارمي (2).

(1) سنة نان وباقينه وهذا يدل على أنها كتب بعد وفاة الهشمي سنة واحدة فقط.
(2) جمع الاستاذ سيف الرحمن مصطفى والي به درجة الماجستير من جامعة الملك عبد العزيز بشرف الدكتور مصطفى.
(3) أنظر الجزء الأول.
6 - غاية المقصد في زوائد المسند

جمع فيه الهشيمى ما اتفده به الإمام أحمد في مسنده عن الكتب السنة من حديث بناءه أو من حديث شاركهم فيه أو بعضهم، وفيه زيادة عنده.

وذكر الزيداها إذا كانت في أول الحديث ثم يشير إلى بقية، أما ان كانت في آخر الحديث فأنه يذكر أول الحديث ويشير إلى بقية ثم يورد الزيدة.

وقد ذكر الحديث كاملاً إذا كان مختصراً ويشبه على الزيدة، وربما ترك التبت عليه لوضوحها.

وقد ذكر في ماروأى الترمدى في النسائي وأبو داوود في الروايل والنسائى في غير السنن الصغرى وربما على أبواب الفقه وذكر في مقدمته استاده إلى أحمد بن حنبل صاحب المسند، وهو أول ماصفه الهشيمى وذلك في سنة سبعة وسبعين وسبعاء.

7 - كشف الأستار عن زوائد البزار

جمع فيه الهشيمى زوائد مسند البزار على الكتب السنة، سواء كانت الزيدة حديثاً بياءه أو حديثاً شاركهم فيه، وفيه زيادة على حديثهم أو حديث أحدهم.

فأذا أخرجوا الحديث أو أخرجهم أحدهم فإنهم يعزوون إليه مع التبت على الزيدة التي انفرد بها البزار.

(1) للكتاب ثلاث نسخ، نسخة القلمية المعجمة بالمدينة المنورة وإلمى أصل صورتها، هي مكتوبة بخط أحمد بن سليمان بن محمد في سنة خمس وعشرين وثنايا في أصل النسخة التي كتبها محمد بن عيسى الهشيمى في سنة سبع وسبعين وسبعاء، ونسخة جامعة القرويين تناولت فيها، وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة صورته منها، ونسخة ثانية لم تنوه إليها وهي في دار الكتب المصرية.

ويتم تحقيق الكتاب أخوه سيف الرحمن لينال به درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالعزيز.

(2) مع زيدان عبد الله على مسنده أيه.

(3) صرح بذلك الهشيمى في مقدمة غاية المقصد، ولقد قصر رحمه الله في ترك التبت عليه بعض الزيداها.

(4) طبع بعض الكتب، وصدر منه جزأ، وربما كمل النقاط، لتحقيق الشيخ جمعة الرحمن الاعظمي. وقعد وصف المحقق النسخة بما فيه الكفاية، وذكر أنها متوفرة على المحافظ الهشيمى نفسه، وأن عليها تعقيبات وتعقيبات للحافظ.

ابن حجر، وبعض الساعات.

67
واختصر ما طال من كلام البزار عقب كل حدث من غير إخلال بمعنى وذكر كلامه كاملاً إذا كان مختصرًا، وأضاف إلى الكتاب ماروه البخاري تعليقًا وأبو داوود في المراسيل والترمذي في النسائي، والنسائي في غير السنن الصغرى.

وأما كان من حديث ذكره المزري وعزال السنائي، ولم يكن في النسخة التي يملكها الهشمى من كتاب المجتى فانه ذكره. وقد ريبه على أبواب الفقه، وبدا به كتاب الإيام، وخطبه بكتاب الزهد، وذكر استاده في البزار في مقدمة الكتاب، واعتمد في روايته على طريقين احدهما أعلى من الثانية بدرجتين (1).

وأورد الأحاديث بأساسين البزار إلى منتهاها مع كل حديث بورد، وقدمه سهاء «كتف الأسندر عن زوائد البزار».

٨ - مجمع البهرين (1)

هو كتاب كبير جمع فيه الهشمي زوائد المعجم الأوسط والمعجم الصغير على الكتب السنتى، وربطه على أبواب الفقه ليسهل على طالب العلم مراجعته فجمع فيه ما انفرد به الطبراني في المعجم الأوسط والصغير من حديث بانه أو حديث شاركه فه أو أحدهم بزيادة (2) عند في المتن أو السند، وأخرج فيه ما رواه الترمذي في النسائي، والنسائي في الكبير، منها على ما جوزه المزري في تحفة الأشراف في معرفة الأطراف إلى النسائي وليس في سنن الصغرى.

(1) انتظى (كتف الاستتر ٧/٧ )
(2) وقفت على صورة الكتاب في مكتبة الجامعة الإسلامية عن الأصل الموجود في مكتبة السلطان أحمد. وهو كتاب كبير في أربعه مجلدات. وقد صفحاته نان وحسن صفحاته، وأوراها من المعجم الأوسط، بنظم، وخط دقيق. وقد نسخ في سنة سبع وخمسين وثلاثيات، وقد ذكر الجهشمي استاده في الطبراني في مقدمة الكتاب، كما ذكر استهله في العزو إلى الكتبين الأوسط والصغير.
(3) وذكر أن يكون له مختصر موجود في المكتبة الظاهرة (تاريخ النص الرفيق ٣٧٨/٧)، وهو يميز البخاري بقوله: أخرج فلان خاذاً، أو يقول: أخرجه لأجل كذا.
9 - مجمع الزوارد، ومنيع الفوائد

وهو من أجمع كتب السنة على الإطلاق، وللصدارة في بابه، وحاز نصب السبق في مجاله، فقد بذل فيه المهتمي غاية جهده، وقصصى مقدرته، وعصرنة فكره، فجمع فيه
باستخدام تشيخ العراقي زاؤد مساعد مع زيات ابنه عليه، ومسند أبي على الموصلي،
ومنذ البزار، وزوارد معاجم الطبرياء الثلاثة الكبيرة والصغرى، على الكتب النسب
بعد أن حذف أسانيدها ورتب أحاديثها وتكلم عليها لبيان درجتها من الصحة أو الضعف.
وقد التزم (1) الكلام على مساعد أحد أن ذكر له حديثاً إلا أن يكون استناد غيره أصح.
فإنه يحكم عليه بقناع ذلك السند (2) دون النظر إلى بقية الأسانيده، إن كانت ضعيفة أو دون
الاستناد الذي اعتمدته في الصحة.

وينبغي على مسائي الطبرياء الذين ترجم لهم في ميزان الاعتدال، ومن لم يذكر منهم في
الحقهم (3) بجملة النقاط، واعتبر حديث الزاوية الذي أخرج له أصحاب الصحيح
صحيحًا، ولم يشترط ذلك في الصحابة لأنهم عدول.

(1) الكتب مطبوع في خمس مجلدات كبير، وللسيف كتب غة الزوارد في النسب على مجم الزوارد، ولم يتم، وقد
ضمت رديدا واستنادات على الهنئي واصدارات لما فادته من ذكر أصوات الشعفاء الذين لم يتبه عليهم الهنئي وقد
ردوا في الاستناد.

(2) والباحث ابن حجر علماً على هذا القائل، وقدمت تعليلاته على فهم الأصل، وطبقت عليه، وقد
تتميز التعليلات أحياناً فنسبة مرة لا بن حجر مرة للسيف، وأثير مشاركته من تلك التعليلات ماجراً في
الجذر الناجم في الصفحات التالية والسنين، ولمااخ حصر الهروب بالائم، وانتظر الصفحات التالية فيها فانج
للتالية التعليلات (1/8) (22) (29) (32) (34) (36) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (57) (63)
(64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (78) (79).

(3) كا صرح بذلك في مقدمة مجمع الزوارد، لكنه يصرح أحياناً باسم أحمد عند الحكم على الهديث، وكان يكفي أن
يتكلم على استناده دون التصريح باسمه لأنه أعلم بذلك. (انظر مجم الزوارد (1/8) (22) (29) (32) (34) (36) (42)
(43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (57) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (78)
(79).

(4) صرح بذلك في مقدمة مجمع الزوارد، لكنه قد يختلف ما بعده كما فعل في حديث ابن عباس في باب
الوسعة، فقد عزز للطبرياء في القصص، وقال: رجالات رجال الصحيح خلا شيخ الطبرياء منصر، وقد نطق به.
ذكر في المقدمة سنده إلى أصحاب الكتب التي أخرج مازاد من أحاديثها على الكتب

الستة

وقد رتبه على أبواب الفقه وبذاء بكتب الآباء، وختمه بباب كفارة المجلس.

وقد نسخ الكتاب بنفسه (1)، وساعدته (2) نحشه العراقي على كتابه، ولا بن حجر نسخة

 منه قابله (3) على أصل المؤلف بقراءته عليه.

10 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (4)

جمع فيه البوصيري زوائد سنن ابن ماجة الفZOيني على الكتب الخمسة الصحيحين.

و سنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي.

و ما كان من الحديث في الكتب الخمسة أو أحادها من طريق صحابي واحد لم يذكره الا

أن يكون فيه زيادة عند ابن ماجة تدل على حكما أو على معنى زائد.

وان كان من طريق صحابيين فأكرر واتفرد ابن ماجة بخرج طريق منها فانه يورد وله

كان المتن واحدا.

وبينه على كل حديث يذكره إذا كان في الكتب الخمسة أو أحدها من غير طريق ابن

ماجة.

ولذا لم يكن الحديث في الأصول الخمسة أو أحادها، وكان في غيرها من المصادر فانه

عليه للفائدة وليعلم أن الحديث ليس بارد، ويتكلم على أساس الأحاديث بما يليق بحالها

= السبتي بقوله: منتصر بن ميم بن المنتصر نسيب الطبراني، روى عنه أيضا محمد بن مخلد وجعاء. وذكره

المطبع فلم ينقل فيه جزء.

(1) انظر جمع الزوائد 8/4، وأزمع بغداد 13/279/1.

(2) انظر مجمع الزوائد 178/7.

(3) المنجم الساين 1/4/10/4.

(4) لايزال الكتاب مخطوطة وقيد عرضه في مكتبة الجامعة الإيمانية على الأصل الموجود في المكتبة الإيمانية.

بعلب.

على الصفحة الأولى منه بعض النماذج، وقد كتبه ابن المصنف محمد بن أحمد البوصيري في سنة ست وخمسين.

 nyaة بخط جيل للغة.

٧٠
حسب اتجهاده من صحة أو حسن أو ضعف وما سكت عليه منها فقد صرح بأن فيه نظر.

وسبق أن ذكرت أنه كان ينقل عن الحافظ الهمذاني عزو الأحاديث إلى مخبرها وكلاهما في الحكم عليها أو على رجال أستادها بالجرح أو التعديل، دون أن يعزز كلامه اليه.

وقد زار كتابه على أبواب الفقه، وبدأ بكتاب اتباع السنة وفضل الصحابة والعلاوة.

وختمه بكتاب صفة الجنة.

11 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية

جع فيه الحافظ ابن حجر ما زاد من أحاديث مسنن أئمة دار الطالبي والحميدي، وأبن أبي عمر، ومسند، وأحمد بن منيع، وأبي بكر بن أبي شيبة، وعبد بن هجيد، والصامت ابن أبي أسامة، على الكتب السنة ومسند أحمد، وأضاف إليه زوائد مسنن ألي بعل الكبير خلافا للهيمشي الذي اعتمد على السنن الصغرى في ذكر زوائد محده، وأضاف إليه ما وقف عليه من زوائد مسند اسمح بن راهوة ولم يقف إلا على نصف مسنده، حتى بلغ ما تتبعه من المسناد العشيرة، وترك أخرى(1) لكونه وقف عليها وهي نافصة فأراد أن يتم بحثه بذكر زوائد المسناد العشيرة المذكورة ثم يضيف إليه زوائد المسانيد التي تركها - عليه - أن يقف عليها كاملة، فيذكرها عند التبييض.

وقد ذكر فيه كل حداث ورد عن صحابي ولم يخرجه أحمد أو أحد من أصحاب الكتب السنة، ولو أخرجوه أو أخرجهم من حداث غيروه مع التنبيه عليه أحيانا.

ولم يلمع التعقب على الأحاديث بالتصحيح أو التضعيف أو الكلام على رجاله، ويفعل ذلك أحيانا وفي مواضع قليلة، وقد رتبه على أبواب الفقه ترتيباً جيداً، وقد استفاد مما كتبه الهيمشي قبله من حيث الترتيب والتقريب على الأحاديث.

---

(1) هذا يخالف مقالة الشيخ حبيب الرحمن حيث قال: "كتبت مقياً البوصيري عن بيان درجة الحديث فانقر إلى ذلك يقول: 'سكت عليه البوصيري'، مهما أنه سكت عن الكلام على إسناد الحديث، وليس لسكته هذا أي اصطلاح خاص.

(2) ترك مسند الحسن بن سفيان، ومحمد بن هشام السدوسي، ومحمد بن هارون الروبياني، والهيثم بن كليب، وغيرها.

المطالب العالية/1 (164)

هناك نسخة مسندة أنتج لطالب العلم.

12 - المقصد العل في زوائد أبي يعلى الموصل

ويتم الكتب الذي أحطه وسيأتي وصفه والكلام عليه بتوسع إن شاء الله تعالى.

13 - موارد الظبان إلى زوائد ابن حبان

فقد جمع فيه المتنى زوائد صحيح ابن حبان على صحيح البخاري وصحيح مسلم لعلم الجدة والبادية من العزو (3) إلى مادم الحديث في الصحيحين أو أحدهما، وقد زيد أحاديثه بذكر أسانيده (4) على أبواب الفقه، وأكثف بذكر استذاته إلى ابن حبان في مقدمة الكتاب.

ثم ساق كل حدث بأخذ ابن حبان إلى منتهاه.

وتعمق مقال هذا الكتاب في ايراد أحاديث صحيح ابن حبان الذي لم تكن في الصحيحين أو أحدهما، فهو بناء نسخة كاملة للصحيح الذي لم نفف إلا على أجزاء منه قليلة (5) متتارة، أو على ترتيب الذي قام به على بن بلبان في كتابه "الحسن في تقرير صحيح ابن حبان" (6).

(1) وكلا الكتابين موجود وقد وقف عند صورة كل منها في مكتبة الجامعة الإسلامية، والنسخة المجردة عن الأسانيد، فقد تم تحقيقها لبيب الرحمن الأعظم في مطبعة مذاولة بين أيدي الناس، وقد ذكر محققها موفقه الكفاية للتصريف بالنسختين.

(2) الكتب مطوية بتحقيق محمد عبد الرؤف حجاز، وهو مشهور مندوب بين أيدي الناس.

(3) ذكر هذا المتنى في مقدمة الكتاب، ولا يسلم له أن الحديث إذا كان في أحد الكتب لا سنا التي النت أصحابها، ذكر الأحاديث الصناعة فإنه يفيد توافق كان في الصحيحين أو أحدهما لا سنة تعارض الأحاديث.

(4) ذكر على الهفاط أبو زراعة العراقي بأن ذكر الأحاديث بأسانيدها لم فيها من الفوائد الكبيرة.

(5) أنظر موارد الطبان ص 28.

(6) انظر تاريخ التراز العربي (ص 23/1)، ويحتوي في تاريخ السنة (ص 24/6).

(7) للكتب نسختين خططيان: الأولى منها في تسع مجلدات وقد فقد منها الجزء السابع والثانية في خمس مجلدات لا يوجد منها إلا الجزء الرابع وهو مكمل للنسخة الأولى لله الحمد، وقد تم نشر ثلاثة أجزاء من الكتب بتحقيق الاستاذ عبد الرحمن محمد عثمان عام 1390 هـ.

72
التعرف بالكتاب ومنهج الهيئي فيه

جمع الهيئي الإحاديث الزائدة وما زاد فيها من مسند أتى يعلو على الكتب السنه على أبواب الغناء ليسهل الكشف عنها وذكر لكل باب ترجمة مستقلة، تدل على محتواه وذكر فيه ما اتفق به أبو böeٍ عن أهل الكتب السنه من حديث بيتهما أو من حديث شاركهم فيه أو بعضهم فيه زيادة، وقد يصرح بذلك بقوله: "لم أره بيتهما عند أحد منهم".

وينبى على الزيدة بقوله: أخرج أبا بنخواره "كذا"، وإذا ذكر أبو böeٍ الحديث مختصرا، وطمعه على ما قبلي بنحو قوله: "فذكره، أو ذكر نحوه" فان الهيئي ينبه عليه بقوله قال: "فذكره، وما كان من ذلك دون قوله: "فال" فهو من نصرهه.

وذكر ما أخرجه البخارى في التعليق والبصري في السنة الكبرى واقتصر فيه على رواية أبي عمرو محمد بن أحمد بن حدان بن علي اللمرى وهي الرواية المختصرة، وأضاف إليه زوائد مسند العشرة من الرواية المطولة التي ساهيه بالمستند الكبير.

وأكفى بذكر استناده فيه إلى أبي يعلى في مقدمته ثم أورد كل حديث باسناد أبي يعلى إلى منهيا وقسمه إلى نسائى وخمسين كتابا، بدأ بكتاب الإيمان، وخممه بكتاب الزهد، وقسم كل كتاب إلى أربعة ترجمة، وذكر تحت كل باب منها أحاديثه التي قد تصل إلى أحد عشر حديثا.

وقد تبلغ أحاديثه مجموعة ما يقارب الفين وأربعين حديثا حققت منها سناتى وخمسة عشر حديثا في ثلاثينى وأربعين بابا في عشرة كتب، واستناد على أحاديث صحيحة، وصحيحة لغيرها، وحسنة وحسبة لغيرها، ووضعية، وفيها المتنكر، والموضوع ومالا أصل له، وفيها المؤكد والمرسل وأغلبها مرفوع.

(1) انظر: باب تزك الوضع، لما است النار، وهو الباب الثاني.
(2) انظر حديث رقم (445).
(3) انظر الإحاديث (1487، 229، 362، 382، 369).

73
القسم الثاني

وهو خاص بدراسة وتحقيق كتاب المعصر العلوي
وصف النسخة ونسبتها للمؤلف

ليس للكتاب سوى نسخة واحدة موجودة في مكتبة "سلمي أغا" بتربكيا وخطها واضح.
وفيها بعض الألفاظ والسطين، وقد وقعت علامات الاعتراف والتشديد من مواضع هي في حاجة
الرومها فيها.

وقد زحفت بعض النقطة عن مواضعها، وقد بقيت بعضها بالكلية حتى تسررت قراءتها.

بسبب ذلك.

وعدد أوراقها (195) مئة وتسعمون ورقة من الهجم المتوسط، وفي كل صفحة منها
خمسة وعشرون سطرًا، وفي كل سطر ست عشرة كلمة تقريب أو تائف كلمة أو كلمتان.
وكتبها تلمايذ (1) المؤلف ولم يذكر اسم كاتبه، وأحسسبها كتيت في حياة المؤلف أو بعده
بقليل.

وبدل على أنها من مؤلفاته ذكر استنادا إليها أبي يعلى ولدوين اسمه عليها على أنه مؤلفها
وشهرة ذلك، وذوبع، وذكر الاموالها ضمن مؤلفاته، كالمؤلف ابن فهد وابن حجر
والبصري، والسخاوي وغيرهم، واعتقد ابن حجر البصيري عليها فيما كتبه من الزوائد، وبدل على أنها من مؤلفاته أيضا مقابلا كلماته فيها مع كلماته في جميع الزوائد حتى
إنه ليتطلب (3) أحيانا قام المطابقة.

ومقابلة الإحاديث الواردة فيها بالإحاديث التي أخرجها أبو يعلى وذكرها الهيشمي في جميع
الزوائد، ومقابلة أحاديثها بما في مسند أبي يعلى.

---

(1) ذكر فؤاد سركان أن عدد أوراقها (187) ورقة وقفر فلم بعد الورقين اللتين كتب فيها المقدمة ولا الوقة التي في آخر
الكتاب، وإن لم يكتب فيها سوى الربع منها.
(تاريخ النزاع العربي 172/2).

(2) يدل عليه ما جاء أخر النسخة، وقوله في آخر حديث أبي سعيد المخدر: «قال: فذكر الحديث في المجم»، وقوله
في آخر حديث أبي سعيد أيضا: «أن السباح 2200 لم يرى أحد منهم.
(انظر حديث 88)، وحديث (134).

(3) انظر حديث (94), 247, 232.
أهمية النسخة

تظهر فائدتها في مقابلة مسنود أبي بكر وفي مجمع الزوائد والمطالب العالية والتحاف المخبرة.

على مادتها في ذلك المصادر اعتيادا عليها وتوضيحها. إن
فيمكن ائتمات الكولات الساقطة من تلك المصدر اعتيادا عليها وتوضيحها.

1- أن يكون الحجة في المحيط بسبب الخطأ في تبديلهم. ومن أهميتهم:

2- أن فيها أحاديث كثيرة لم تذكر في مجمع الزوائد، ولم ترد في المطالب العالية وبعدها لم

3- أن فيها زيدات في بعض مينون الاحادية لم ترد في مجمع الزوائد.

4- فيها توكيد نسبة أحاديثها إلى مسنود أبي بكر لا سيما التي فات (8) الهشامي أن يعزوها إليه

في مجمع الزوائد.

(1) مما سعت في مسنود أبي بكر، اسم (عمر) من بين ابن عم أبي بكر، وهمة (ولا تسركن بالله) من

حدث (441) ومثلا سعت من مجمع الزوائد كلمة (على) بعد قوله أهل، من حديث (45). وكثيرا ما يسقط من أحاديث الهشام.

اسم نسيح أبي بكر، كما حذت في الحديث (127) حيث بدأ الامتنان بالولد بن مسلم نسيح نسيح أبي بكر،

وذلك في الحديث (128) حيث بدأ الامتنان نسيح نسيح أبي بكر وهو يعقب بن إبراهيم وسقط من الحديث

(230) اسم الصحابي جابر بن عبد الله.

(2) بما سعت في كلام أبي بكر، كلمة (اماما) في حديث (441).

(3) بما سعت في مسنود أبي بكر كلمة (حببة) وصوابها خشينا، من حديث (441).

(4) من هذه الأخطاء، مواقف في مجمع الزوائد حيث صحف سماحالي (سفيان) في حديث (114) وصحف (ابن

عقيل) في تحافت الهشامي فوقه البوصري أنه عقيل بن جابر. وصوابه عبد الله بن محمد بن عقيل (انظر الحديث

4) ويقال أيضا أخطاء البوصري في مدرسة نسيح أبي بكر، لجزم به عليه بحقيقة مفسر بن سفيان الفصوى. وليس

ذاك، والصواب أنه أبو يوسف الجبري أحد مشايخ أبي بكر (انظر تحديث 20) في

(5) كالمحدث (145، 137، 132، 130، 127، 126، 125، 124، 123، 122، 435، 436، 437، 368، 438، 439، 440).

(6) كالمحدث (70، 350، 455).

(7) كالمحدث (130، 129، 128).

(8) كالمحدث (110، 109).

78
فيها بيان زيادة عدد الأحاديث الصحيحة عند أبي بكر والتي لم ترد في الكتب السنة أو أخريها. أو كان في أخذها بند ضعيف، وهو عند أبي بكر صحيح (1).

- ذكر فيها مسند (2) عثمان بن عفان وغيره من مسانيد الصحابة الذين لم تذكر مسانديهم في مسند أبي بكر.

- ذكر فيها مسند (3) وأبو ذر العباس. وفي الوقت الذي قد لاتذكر في مجم الزوائد لا يزاله رواية أخرى يعطي عليها رواية أبي بكر بالمعنى بنحو قوله: «أخرجه أبو بكر بنحو نموذج» (4).

- قد يرى تعليق الهمم فيها على تعلقته في مجم الزوائد على الأحاديث (5).

- سهولة الرجوع إليها في تغريج الأحاديث التي يعر تغريجها من مسند أبي بكر وجميع الزوائد (6).

منظمة في التحقيق

يتناقص منهجي في التحقيق في ذلك:

1- مقابلة النص بكتاب مسند أبي بكر، ومجم الزوائد والمطالبة العامة وأصحاب المهمة. وربما أثاباً إلى مقابلته بأحد الكتب السنة أو غيرها، وأنبى ما بينها من الاختلاف، وقد استقصى في تغريج الحديث من كل الكتب التي أوردها. وقد أتبع طرقه لبيانها والحكم عليها.

2- ذكرت معاني الكلمات الصعبة وأوضحت الجمل والعبارات (1) الغامضة التي تحتاج إلى توضيح. وأثبتت الظروف أو الكلمات أو الأسباب التي سقطت من الأصل بين قوسين منها عليها في النشخة (7)، وما كان من أصل النسخة مدوناً في النشخة أثبتت في الأصل منها.

(1) كالدثير (276).
(2) كالدثير (280).
(3) كالدثير (334).
(4) كالدثير (451).
(5) كالدثير (552).
(6) انظر حديث (304).
(7) انظر حديث (33).

79
عليه، وحذفت الجمل والعبارات الزائدة والتي لا أصل لها والتي تتكرر (1). وربما تقلت عن
العليه شرحًا لمحديث أو بياناً ملمعًا (2) ونافشت بعض المسائل الفقهية بما يقتضيه المقام.
3 - نصائح ما وقع من تصحيح أو تحرير معتدماً على الكتب التي أعتمد عليها (3) في
المقابلة وكتب السنة الأخرى ومعاجم اللغة، وربما كان من تلك الأخطاء خطأً نحو المئة.
4 - علق دمت على المسائل التي تحتاج إلى تعليق، ولم أُجرر الهنمي في حكمه على
الاحاديث، بل نظرت في أساساتها ومعانيها وحكمت عليها بما أراه مثالاً فيها، وربما
صرحت بهم أو خطأ في الحكم عليها أن وقع منه ذلك، وقد اقتصر لابن الحكم على
الحديث على توقيع رجاله أو تضعيفهم، وربما نهضت على أخطاء (4) وقع فيها بعض
المعاصرين.
5 - وضعت للكلب والأدب والأحاديث أرقاماً تسلسلية حسب ترتيب الهنمي لها.
6 - عرفت بالإعلام الواردين في السند والمتن، وخاصة من ورد منهم بكتبتي أو نسبيه
فقط أذكر باسمه دون اسم أبيه، وأكتفي بترجمته في موضع واحد وربما كررتها لزيادة فائدة
وإذا أتى جهرها ترجمته فلمناسبة، كترجمة عبد الأعلى بن عمرو، ومن لم يذكر له فلعدم الوقف
عليه.
وربما ترجمت لأنعلام لم يذكرها في السند أو المتن وذلك لاستبعاد أسبائهم بأسباء الذين
يردون في الاستناد (5).
واعتمدت على "تقريب الترجمة" لابن حجر في ترجمة الكثير من الرواة ولم أقتصر
على أشارة ابن حجر إلى سنة وفاة الروايم بل أضافت إليه سنة الوفاة صراحة، وقد أثبتت
بأقوله ابن حجر في الحكم على الرجال في أسلاف الأحباب، ومن لم يترجم له ابن حجر
حاولت تقديمه في جميع أحواله التقديمي والغاردي، زبدة أقولهم يقبل فافاص.
7 - اكتسبت ذكر المصادر التي استقري منها وتركسها، ما إلزامها، ولم أنقل
عنها.

(1) أخرج حديث
(2) أخرج حديث
(3) في كتاب سنده، ومعجم الزوار، وأغغال الفقه، والمفصول، والطلاب،aque (4) أخرج حديث
(5) في كتاب، أخرج على سبيل المثال (حديث) 6
(6) أخرج حديث
(7) كما فعلت في ترجمة سيمان بن داود الناداتكي

80
واعتمدت على طريقة واحدة لكل مصدر في كل ما كتبته إلا النثر الفليل الذي أشرت إليه أثناء النقل عنه.

8 - وضعت فهرسا للموضوعات مرتين بحسب أبوابها، وأخرى لزجاء الرجال مرتين على حروف المعجم مرايا ذلك في أسياهم وأسياهم أبناءهم، ومن كان منهم مشهورا بكتابته أو نسبته.

فانتي استمدي عليها في التصنيف، ونانا للمصادر التي استقيت منها في البحث.

« مقدمة المؤلف واسناده إلى أبي يعلى »

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أسعين

الحمد لله النبى الجواد الهادئ إلى سبيل الرسال، رافع السما، بيغ عداد. وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنزع عن الأنداد، وأنعه أن محمد عبده ورسوله، المؤيد بالملائكة في الجهاد، صلى الله عليه وعلى آل وأصحابه الذين نشروا العلم في البلاد، صلاة دائمة التي يوم القيامة.

وقد نظرت مسنده الإمام أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رضي الله عنه، فرأيت فيه وفائدة غريبة لا يفطن لها كثير من الناس، فعزمت على جمعها على أبوب الفقه الكبي يسهل الكشف عنها لنفسى ولم أريد ذلك، وسميتها «المقدص العلي في زواند أبي يعلى الموصلي»، وأسأل الله أن يفعله به إنه قريب مجيب.

فذكرت فيه ما تفرد به عن أهل الكتب السنة من حديث بندمه، ومن حديث شاركهم فيه أو بعضهم وفيه زيادة، وأنه على الزيداء يقول: «أخرجه فلا فإن كذا»، وأوله أمه بندمه عند أحد منهم.، ولهذا من القول، وربما ذكر الإمام أبو بعين بعضا الحديث أحيانا، ثم يقول: "فذكره أو ذكره نحو" فذا ذكر ذلك أطول: "قال فذكره" أو "قال فذكره". وما كان من ذلك ليس فيه قال، فهو من تقريء، وما كان من ذلك رواه البخاري تعليقة والنسائي في الكبير ذكرته، وما كان في النسائي الصغير المسمى بالجنيث لم ذكره.

وقد سمعته منه على العبد الفقير إلى الله تعالى بدرالدين أبي إسحاق الراهمي بن أحمد ابن عبيش بن عمر بن خالد الخزومي عرف - باب الخشبة 1 من أول قوله في ترجمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.

(1) انظر ترجمته في ذيل ذكارة الحفاظ (ص159).

81
حدثنا أبو خثيمة، ثم يحيى بن معيد القطان، نا عبد الله، حدثني نافع عن ابن عمر، عن
عمر، عن النبي ﷺ قال: "البث يعدد ببكاء أهله عليه" (1) إلى قوله في ترجمة على ابن
أبي طالب رضي الله عنه، حدثنا الغوريري، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا الفرات ابن
سألان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن مjahid، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه قال: "إعتني رسول الله ﷺ إلى الجزار الذي يحر بده، فأمرني أن أصدق
بلحومه، وجلده، وأحله، ولا أعطي من ذلك شيئاً، وقال: "انا تعطيه غير
ذلك" (2).

burya'a هذا النذر على الشيخ ناصر الدين بن أبي الفضل محمد بن عمر بن أبي بكر
ابن ظافر البصري الحنебلي (3) .

وسعت بقيته على الشيخ الصالح الفقيه زين الدين محمد بن محمد بن ابراهيم
الاسكندري الأصل، ثم البليسي، سمعه له على ابن ظافر المذكور، وفات عليه من أول
الكتاب المسنود في طبعة بن عبد الله.

ومن أول (4) مسنود عبد الله بن عباس، إلى حدث مباشر بنت فرعون فيه، ومن حدث
عبدالعزيز بن صهيب عن أنس، "أن النبي ﷺ أدرف عزاب بن جبل" (5) الحديث، إلى أول
استناد حدث يزيد الرافعي عن أنس قال: "قل رسول الله ﷺ: "سأأتي ربي اللاهين من
ذرة البشر" (6).

وفاته أيضاً من حدث أبي موسى الأشعري من حدث سير أبي الحكم عن أبي بكر
عن أبي موسى قال: "قلت: يا رسول الله، إن أهل اليمن يتخذون شراب البجع" (7)
الحديث، إلى حدث أبي عنان عن أبي موسى قال: "كنا مع رسول الله ﷺ في سفر" (8).

---

(1) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 241) .
(2) المرجع السابق (صف 77) .
(3) في الأصل: "طاهر" وهو خطأ بالتصحيح من كتاب الرجال.
(4) أخرج ترجمته في (المدرر الكامل 4/444) .
(5) المرجع السابق (صف 75) .
(6) يبدا مسنود طلحة بن عبد الله رضي الله عنه من ص 78 من مسنده أبي يعلى.
(7) يبدا أول مسنود ابن عباس في ص 335 من مسنده أبي يعلى.
(8) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 322) .
(9) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 374) .
(10) المرجع السابق (صف 667) .
المحديث (1)، وفيه «ألا أذكر على كنز من كنز الجنة» فأجازه ان لم يكن سمعه عليه مرة أخرى.

قال ابن ظاهر، أنا الشيخ شرف الدين يعقوب بن محمد بن الحسن الهمداني، قال: أنا الشيخ أبو الفضل منصور بن علي بن سايعيل المخزومي الطبري، أنا أبو القاسم داهر ابن طاهر بن محمد السحامي، أنا أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن بن محمد الجنزريdzi، أنا أبو عمر محمد بن أحمد بن علي الحرير، أنا أبو علي أحمد بن علي بن المثنى الذين المعاصم.

وما كان فيه من الحديث في أوله «ك» فهو من المسند الكبير لببي، أيضاً ما نظرت منه سوى مسند العشرة، وقد رتبته على كتب أذكراها: كتاب الزيارات، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وفيه كتاب المساجد، كتاب صلاة النوافل، كتاب الجاناز، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب المنجع، كتاب الأذكار، كتاب الصيد والذباح، وفيه العفقة، كتاب البيوع، كتاب اللقمة، كتاب الغضب، كتاب الأوصايا، كتاب الفرائض، كتاب الوصية بالماليك، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الأمان والندوز، كتاب الجنائز، كتاب الديبات، كتاب الحدود، كتاب الخلافة والأمارة، كتاب القضاء، كتاب الجهاد، كتاب المغازى، كتاب قتال أهل البدع، كتاب البر والصلاة، كتاب صدقة التطواف، كتاب الأدب، كتاب عجائب المخلوقات، كتاب التجويد، كتاب التفسير، كتاب فضائل القرآن، كتاب ذكر الأنباء صلوات الله وسلم عليهم، كتاب علامات النبوة، كتاب المناسبات، كتاب الأطماع، كتاب الأجر، كتاب اللباس، كتاب الزينة، كتاب الطب، كتاب الرفيق، كتاب الرضى، كتاب الاستغفار، كتاب الفتن، كتاب البحث، كتاب صفة جهنم، كتاب صفة الجنة، كتاب الورع، كتاب الزهد.

(1) المرجع السابق (ص 167).
الكتاب الأول

كتاب الإيمان

1 - باب: التوحيد

1 - حدثنا الحسن بن شبيب (1) ، نتنا هشيم (2) بن النافع (1) عن نافع (1) ، عن ابن عمر (3) ، عن أبي بكر الصديق (4) قال: قلت: يا رسول الله ، من شهد أن لا إله إلا الله فهو له نجاة (8).

هذا الأمر الذي نحن فيه ؟ قال: نحن في عصر لا إله إلا الله.

(1) شبيب هو آخر من حصحاب الرسول (ص). (2) هشيم بن النافع. (3) هذى كتبه ابن النافع، وهو في الأصل يُسمى ابن حكريمة. (4) مذكر بالحرف الريدي. (5) مدرك الكتاب. (6) مدرك الكتاب. (7) مدرك الكتاب. (8) مدرك الكتاب.
2 - حدثنا سويد بن سعيد (1)، نُنا سويد بن عبد العزيز (2)، عن نايف بن عجلان (3)، عن سليم بن عامر (4)، قال (5): سمع أبا بكر يقول: قال رسول الله ﷺ أخرج فنان في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة (6)، قال عمر ارجع إلى رسول الله ﷺ.


(1) سويد بن سعيد بن سهيل هو مهدي، صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار ينفق مليسا من حديثه، قال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: كان صدوقاً وكان يدنس.
(2) وفاة ابن المنبر: ليس بيته، وقال ابن حبان: يتأيي عن النجوم بالفضلات، توفي سنة مائتين وأربعين.
(3) المرجع: (14) / (2007)، التهذيب 477/4.
(4) سويد بن عبد العزيز السلمي مولاه، فاضي ببلدي، مات سنة أربع وستين ومائة، وله ست وثلاثين سنة، وهو.
(5) الحديث: قال ابن أبي مسعود بثقة، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: عندنا مناكب أنكره أحمد.
(6) وفاة ابن المنبر: في حديثه نظرلا يصلMAIL: كان كبر الحظ، فانكسر الزمن حتى يجيء. في أخبار من المعلومين أنهم تنازلوا إلى من سمعها أنها علقت عديا، وقال: وهو من أطباق الله عز وجل فيه لأنه يقرب من النجوم.
(7) المرجح من الخبر: 145/1، والضفائر الصغير ص 223، والضفائر، والمنروكي ص 292، والخريج الكبير ص 148/4، والتاريخ الكبير ص 276/4، والتاريخ الكبير 32/4، وتأخر حديث رقم 104.
(8) نابي بن عجلان الأنصاري، صدوق من الحكمة.
(9) سليم بن عامر الكلاعي، متة من الثالثة، قال ابن حجر: غفلت من قال: إن أدرك النبي ﷺ، مات سنة ثلاثين.
(10) المرجع: (14) / (2007)، التهذيب 477/4.
(11) قال: ليس في الأخبار.
(12) حكذا في الأصل، وكذلك في مسنود أبي يعلى ص 18.
(13) وفاة في (جمع الزوارق) 15/1، بعد قوله (وفيت له الجنة) زيادة (قال: فخرجت فلقيت عمر بن الخطاب =

89
الله تعالى فنزل أن يبتسموا عليها فرجعها إلى رسول الله ﷺ فقال ما رأك؟ فأجابته
بقول عمر فقال: صدق (1).

3 - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى (1)، تنا بن بدر بن الحبیر (2)، نيزاً زابدة (3)، عن
عبد الله بن محمد بن عقيل (4)، قال: سمعت (5) أبن عمر يحدث عن عمرو رضي الله عنه
أن رسول الله ﷺ أمره أن يؤذن (6) في الناس أنه عنده شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك

فقال: مات الأبا بابكر؟ فقلت: قال لي رسول الله ﷺ: أخرج فنان في الناس من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له
المجنة (12).

والزيدة تابعة في ( الثقافي 14/1) (1)
(1) أخرجه أبو يعلى في سنده ص 18، وذكره الهيثمي في (جمع الزوائد 15/16)، والبوصيري وقال: هذا استاد
ضعف لضعف سويد بن عبد العزيز، ضعف أحمد وابن معين وابن سعد والنسائي وغيرهم.
(التاريخ 14/1) (1)
وفي استاده سويد وكان يلتقي ماليس من حديثه.
(2) محمد بن المثنى المروفي بالزنك، ثقة نبت من الطريقة.
(التاريخ 20/9، والزقة 5/162).
(3) الحافظ النفيذ بن بدر بن الحبیر البغوي، توفي في حدوء سنة خمس عشرة ومتين (الزقاء 282/1).
(4) زائدة بن نادة الثقفي، ثقة نبت صحاب سنة السابعة، مات سنة وعشرين ومتين وتين وثلاثون.
(التاريخ 6/1، والزقة 16/3، والزقة 2/3).
(5) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهمامي، صدوق في حديثه، أين، بقال: لفي أخبره من الرابعة، مات
بعد الأربعين ومتين.
(التاريخ 4/6، والزقة 1/3).
(6) سمعته ليست في (الطني 13/1).
(7) الآلهان هو الإعلام بالشيء، انظر مادة (أدن).)
(لسان 9/13)

(8) يأتم جزاء الله تعالى لعلياً برسالة سيدنا محمد ﷺ، والصلاة بالنهادان يلزم الاعتقاد بالقلب والصديق
بالمجرد والعلياً بكل ماجاً به النبي ﷺ.
(9) لا يلزم في أن من طلق بالنهادان عمل بقصصه مع صدقة اليهود، إذ داخل جنة يمدتي عليه وعد أباها، وقد نبت في
السنة الصحيح أن جامع من العصاة من طلق بالنهادين يدخلون النار ولا يجدون فيها بل تكون السنة.
مرجعهم دار قرطاس برجمة الله تعالى.
(10) أي: يبتسموا على العمل ابتسموا على هذا البشري.
(11) قوله (دعهم) فيه أحوال بمعنى (دعهم فلا يبتسموا) ويعني (دعهم يبتسموا) وكلا المعنى نائب
من الأول حدث معاذ بن جبل رضي الله عنه للفيء: أُخرى أبشر الناس؟ قال: لا أبشرهم فيبتسموا» أخرجه مسلم.

87
4 - حدثنا أبو بكر، قال: قال رسول الله ﷺ: "ناد يأعمر في الناس أنه من مات يعبد الله مخلصاً من قبله أدخله الله الجنة وحرم عليه النار"، قال: فقال عمر، يارسول الله: ألا أبشر الناس؟ فقال: لا، لا يتكلموا.

في الصحيح (شرح النوري) 232/1

1. أبو بكر، قال: فكأنه يعليه هانئين، فمن نزل من وراء هذا الحائط يغيد أن لا

إنه إلا الله مستيقناً به لقيه فصبره بالجنة. (أخرجه مسلم - شرح النووي 337/1)

2. وقد ذكر حدث عمر المتقدم الهنمي وقال: في استاده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف لسوا، حفظه.

3. جمع الزوائد 161/161.

4. وذكره البصري وقال: هذا استاد ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل.

5. اتفاق الخير 14/1.

6. أبو بكر بن أبي نسيب بن حفص بن البدر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم الحافظ.

7. حافظ من العالماً، مات سنة ستين وثلاثة وثمانين.

8. التنزير 2/5/1.

9. هكذا في الأصل، في هذا الموضوع. وفي الحديث (194، 195، 196) والذين في اتفاق الخير (حسين بن هانئ).

10. وهو خطأ.

11. وحسن بن يحيى بن الوليد الجعفي، نقله عابد من التاسعة، مات سنة ثلاث وأربع وثمانية.

12. التنزير 2/57/2.

13. تنذر في حديث (3).

14. عبد الله بن محمد بن عقيل - تنذر في حديث 3. وتصحف في اتفاق الخير، فظنه البصري أنه عقيل بن جابر.

15. فقال: عقيل هو ابن جابر بن عبد الله، أبو عيد الرحمن بن جابر، محمد بن جابر. قال: السبتي: جهلهم. وذكره.

16. ابن حبان في التفاسير، وزناد هو ابن قدامه. وحسن بن هاني. لم أتبق له على ترجمة وأبو بكر هو ابن أبي نسيب.

17. اتفاق الخير 14/1.

18. وقد أخطأ رجله الله تعالى هو ابن عقيل.

19. التنزير 2/77/2.

20. جابر بن عبد الله ابن عمرو الصحابي، ابن الصحابي المروج رضي الله عنه، مات بالمدينة بعد سنة السبعين.

21. التنزير 2/136/1.

22. لأن تكون تعددًا خالصًا لله وحده لا ينسب إلى شيء من أصنام، ولا كان المشركين يعبدونه ويشكون به غيره.

23. ويجب على المسلم أن تكون عبادته وفقاً لما جاء به سيدنا محمد ﷺ.

24. في اتفاق الخير (حريمة على النار).

25. ذكره الهنمي وسكت عنه ولي الله يا عبد الله، وكان محمد بن عقيل ولا ينتج به. انظر (جمع الزوائد 197/1).

26. البصري في اتفاق الخير 14/1.

88
5 - حدثنا محمد بن بشار العبد (1)، نا محمد بن جعفر(2)، نا شعبة(3)، عن أبي
(حمزة بن جحش يحدث) (4)، عن أنس بن مالك(5)، قال: قال (1) رسول الله ﷺ معاذ ابن
جبل(6) أعلم أنه من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة(8).

وما يوجد من الحديث ما أخرجه البخاري واصبح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رافدا النبي ﷺ على حمار إلى قوله - حق الله على العباد أن يبعدوا ولا يشركوا به شيطان - وحق العباد على الله إلا يهدب من لا يشرك به شيطان - فقلت بارسول الله: أنا أبشر الناس؟ قال: لا يبشرهم فيهاكونوا ولا يهدب معاذ روايات متعددة.

انظر: (فتح الباري) 277 / 277، 277 / 278، 277 / 279، شرح الديوين 299.

1. في الأصل محمد بن يسار، والتصويب ما أتيت هو بذلك في (อะتحاف المخبر) 16.

2. محمد بن يسار العبد هو أب غنان العبد بن يسار، سمعه من العامر، وتم سنتين ومائتين.

3. التقرب 2 / 1679.

4. محمد بن يسار المرهف المعرف بن ينده، وتم سنتين ومائتين.

5. التقرب 1 / 1679.

6. محمد بن الوجي بن الورود، وتم سنتين ومائتين.

7. محمد بن الأحمر بن الورود، وتم سنتين.

8. هكذا في مسنده أبي يعلى ومسنده أحمد، واتحاف المخبر، والذين في الأصل عبر ظاهر.

9. أبو حفص هذا اسم عبد الرحمن بن عبدالله المارني، وتم سنتين وتم سنتين.

10. التقرب 1 / 438.

11. التقرب 1 / 439.

12. قال: لا ينكر في مسنده أبي يعلى.

13. معاذ بن جبل بن عمر، ينتمي من أعيان الصحابة رضوان الله عليهم، وتسنن سنة في عشرة.

14. التقرب 1 / 484.

15. التقرب 1 / 484.

16. التقرب 2 / 282.

17. التقرب 2 / 282.

18. أخرجهما البخاري في مسنده 283 / 283، وأبو يعلى في مسنده (ص ص 283).

19. التقرب 1 / 1679.

20. التقرب 1 / 1679.

21. التقرب 1 / 1679.

22. التقرب 1 / 1679.

89

(1) لحظة في الأصل، والذي في سنود أبي يعلى - حدثنا أبو خديجة - (سنود أبي يعلى ص ﻟ) 17 (أبو خديجة هو زعيم بن حرب، النسائي الحافظ الكبير. توفي سنة أربع وثلاثين وثمانين (الذكرى 2/477، والتهذيب 3/42).

(2) جعفر بن عبدالله المضيء الحافظ الحجة. توفي سنة نين وثمانين وثمانين وخمسة، رحمه الله (الذكرى 271/1).

(3) منصور بن المضيء بن عبد الله السلمي، ثقة نبت، وكان يدلل من طبقه الأعظم، مات سنة اثنتين وثلاثين وثمانين، وثاني (طبقات ابن سعد 6/372، والتسارع 2/372، والتهذيب 332/10).

(4) طفق بن سلمة الأسد، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وتم بره، ثقة مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، ولده مات.

(5) سماه، على الفقهاء الدليل على أن أبا وائل لم يسمع الحديث من أبا بكر مباشرة. وقد قال أبو زرعه الرازي رحمه الله: أبا وائل شقيق بن سلمة، عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه. مرسول الله ﷺ.

(6) الذي في سنين ابن ماجعة أن عمر مر بطلعة. انظر (المراسيل ص 89، سنود أبي بكر ص 52، سنين ابن ماجعة 1457/2).

(7) طلقه بن عبد الله بن عثمان، بنيي، أحد العشرة المشيرين بالجماعة، استشهد يوم الجماعة ست وثلاثين، وهو ابن ثلاث وستين.

(8) السارع 1/79.

(9) أتيه، قال ابن الأثير: والواج، الذي أسكنه هام وهذته الكتيبة. (النهائي في غريب الحديث 5/157).

(10) قال ابن الأثير: ورم - بالله، والشم قرب من النزاع. (النهائي في غريب الحديث 2/432/3) (قلت: ومنه قوله تعالى: «زعم الذين كفروا أن لب يدعى» وليس مافي الحديث من هذا وافرا هو مازن الذي يكون حقا، ومهما كله النسائي).

(11) للأسف، لا يوجد مرجع في المراجع السابقة للحديث.

90
المرجع: مسروق بن المرجع الكوفي (1) قال: نتن عبد السلام (2) عن عبد الله بن بكر (3) عن الزهري (4) عن سعيد بن الحارثة (5) عن عنثان بن عفان (6) قال: لما

(1) مسروق بن الازهري، صدوق له أُبداء، من العاشرة مات سنة أربعين ومائتين. (التقرير 243/2.
(2) والتهذيب 116/10، وطبعة ابن سعد 17/6.
(3) عبد السلام بن حرب بن سلمة التهذيب الملاوي، ثقة حافظ له منكن من صحار الثامنة، مات سنة سبع وتلاتين.
(4) والهذيب 5/5 والتهذيب 316/7.
(5) عبد الله بن النجاشي، قال أبوذيرة والناساني: لا أُسب، ولا يذكر أنه وُلد في الزهري خاصة.
(7) والهذيب 1/24/2. وقال ابن حبان: كان يروي عن الشافعي. (الهذيب 124/2).
(8) عبد الله بن سلمة التهذيب والهذيب 1/24/2.
(9) محمد بن سعد بن عبد الله بن عبد الله بن سهيل الزهري، ثقة حافظ على جاهليه وانهاءه من رؤوس الطبقات الراية.
(10) (الهذيب 124/2).
(11) سعيد بن الحارثة، أحد العلماء الرازي، الفقهاء الكبار. من كبار الثانين انتموا على أن مسالمة أصح.
(12) (الهذيب 124/2).
قضى النبى ﷺ وأسوة وسوس ﷺ ناس من أصحابه فكانت فيمن وسوس قال: فقرر عمر على (1) فصل على (2) فلما أرد عليه فسكت إلى أبي بكر قال (فجأة) فقال لي: يسلم (3) على أخوك فلم ترد عليه، قال: قلت: ما علمت تسليمه (4) وإنني عن ذلك في نجعل، قال: ولم (5)؟ قلت بغض رسول الله ﷺ ولي أسلسأه عن نجاة هذا الأمر (6) قال: فقدم سأله، قال: فقدمت إليه فأعتنقته (7) قال: قلت يأب وأمي أنت أحق بذلك، قال: قد سأله فقال: من قبل الكلمة (8) التي عرضتها على ( عمى) (9) فهي له نجاة (10).

(1) نبيع - بضم المناطة وكرس الموحدة - إذا مات الرجل أو أشرف على الموت يقال له قيل، انظر مادة قيض.
(2) اللسان 137/32.
(3) وسوس - بضم الواو وأسكان المهملة، وكرس الواو الثانية - يعني اختلف كلامهم وذهوا بموت الرسول ﷺ.
(4) انظر النهاية في غرب الحديث 187/3.
(5) في الحدث الثاني، فينا أننا جالس في ظل أطم مز على عمر بن الخطاب.
(6) ليست في (مسند أبي يعلى ص 2).
(7) في الأصل (فجأة) والتصحيح من مسند أبي يعلى ص 2.
(8) في مسند أبي يعلى - سلم - بالفعل الماضي.
(9) في مسند أبي يعلى - بالسلم.
(10) السائل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
(11) جاء في رواية محمد بن جعفر، ثم بينينا من هذا الحديث الذي ينتمي النسخة إلى أنس بن المقداد.
(12) في رواية معناه: وعده حديث أبى هريرة الصحيح وفيه: «فما يسمح حتى عائفة»، أخرجه البخاري في الصحيح.
(13) فتح البخاري، 4/339.
(14) يعني قوله: بعده أبا طالب، قال لا إله إلا الله أن يشهد لك بها يوم القيامة. أخرجه مسلم.
(15) صحيح مسلم بشرح النوري 178/1.
(16) ليست في مسند أبي يعلى ولا فتا خرج له في هامش، وهي نسخة.
(17) أخرج الحديث أبو يعلى (مسند ص 2). وذكره الهشمي من طريق محمد بن جعفر التي أشارت إليها.
(18) وسماه في الحديث رقم 29.
(19) وذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ونقل عن محمد بن سعد التسديري قوله في عبادة بن بشر فقال: حدث عن الزهري يحدث نقر به عن سعيد بن المسبح عن عثمان، قال: فضرب النبى صلى الله عليه وسلم...
(20) وسوس ناس.
(21) قال الحافظ ابن حجر: وسماه إلى ذلك البخاري، وفيه هو أبو يعلى، فعده الحساب ماروة معمر.

92
8 حدثنا أبو خيثمة (1)، ننا بعقول بن ابراهيم (2)، ننا أبي (3)، عن صالح (4)، عن
ابن شهاب (5) حدثوني رجل (6) من الأنصار من أهل الفقه غيرهم (7) أنه سمع عثمان ابن
عفان (8) يحدث أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ حين تولى رسول الله ﷺ حزناً عليه
حتى (9) كله بعضهم أن يوقظ، فقال عثمان: فكنتم منهم، فبينا أنا جالس في ظل
أليم (10) مراً على عمر بن الخطاب فسلم على فم أشعر أنه مراً ولا سلم، فانطلق عمر حتى

= (انظر: تهذيب التهذيب 167/5 وسابق حدث عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرواية التي صوبها الحافظ ابن
حرير شمر للبارز) وهو الحديث التالي رقم (8).

(1) زهر بن حرب - تقدم.
(2) يعقوب بن ابراهيم بن عبد الزهري - فئة فاضلة من صغار الساسة، مات سنة ثمانية وخمسين - انظر (تاريخ بغداد
348/14 والتهذيب 374/2).
(3) أبراهيم بن عبد الزهري - فئة حجة، تكلم فيه يلا قادح، توفي سنة خمس وثلاثين وثمانية، من الثامنة - (تاريخ
بغداد 348/1، والتهذيب 374/2).
(4) صالح بن كيسان المدني، فئة ثابت، ففقيه من الراويين، توفي سنة ثلاثين وثمانية، أو بعد الأربعين - (التقرّب
376/1).
(5) محمد بن سلم زهرى - تقدم.
(6) لم أخف عليه، وفي الحديث السابق تقضمت رواية عبد الله بن سهر من طريق الزهري عن عبد الزهري المتبقي ولا يمكن
أن نفسر الراوي المجهول لأنه سعيد معزومي زرني، والراوي المجهول هنا رجاء من الانتشار - وقد تقدم ما نقله
الحافظ ابن حجر عن محمد بن سعيد البصيري، وعن البزار.

حديث رقم (7).

(7) قوله - غير منهم - هذا من قبل العدل من أهلهم، فقد اختالف العلماء فيه على فريقين الأول منها يجبه كألو Zuino.
ثم عدله لأنه معروف - أي المعدل - في الحالين؛ ومنه الفريق الثاني وحبص منتهم السخاوي بقوله: لأنه
لا يجب من تعديله أن يكون عند غيره كذلك فلعله إذا ساء معروف بخلافها، وربما يكون قد انفرد بتوثيقه يل
اطرابة الحديث عن نسبيته رواية توزع توزع في القلب - انظر (فتح الغزية 288/1).

(8) في احترام الخزيمة - 13/1 - رضي الله عنه.
(9) في احترام الخزيمة - 13/1.
(10) غير ظاهرة في الأولين، ونتيجة ماجاه في مسندة أبي يعلى ص 3.
(11) سياتنا في الحديث رقم (29) أن عمرو بن عثمان هو في المسجد، والراوي بالضم: نبأ، مرتفع ومهمه أطم. ومنه
الحديث حتى نثرت بأطم المدينة، وحديث: أنه كان يدق على أطم. انظر (التاريخ في غريب الحديث
54/1).

(12) وقد تسكن الطاء أيضاً - انظر (الغربيين 155/1 وغريب الحديث 286/2).

93

(1) يضم الهزة ورفع العين وتضنيط الجم المكسورة وأسكل الموحدة بينه ألا أعجلك تعجب من نفي (النظر مادة)
- عجب - (2) ، لسان العرب 588/1، مختار الصحاح ص 412 (3)
- في مستند أبي يعلى ص 3: فقيل أبو بكر وعمر
(4) هكذا في مستند أبي يعلى. واعفاف الهجرة 1361، والذي في الأصل غير ظاهرة
- في مستند أبي يعلى: قال أبو بكر.
(5) تقدم في حديث رقم 8، معنى الزعم وأنه يكون هنا كما يكون بأطال .
(6) نفي من عثمان أنه لم يرد على عمر السلام رضي الله عنهما، وسياحي نسبي ذلك من كلام عثمان نفسه.
(7) كان عمر رضي الله عنه فهم من كلام عثمان أنه رد عليه لذلك أكد دعوته .
(8) العبية: الكبر، وتضمن عنها وتكسر وهي فوهة أو فطيل، وتنصرف كما أن وضعت عن عقبة الجاهلية أي
- كبيرها وفوقها. ظاهر (النتيجة في غريب الحديث 169/2، لسان العرب 574/1).
(9) هذا سبب عدم رد عثمان على عمر سلمة.
(10) في مستند أبي يعلى: قد دون اللائم
- (مستند أبي يعلى ص 3)
(11) في مستند أبي يعلى: قال عثمان: قلت.
(12) في مستند أبي يعلى: قلت دون ذكر اللغة.
(13) أي: أ rekl بني أمية، وهي كلمة استعمالها عند العرب انظر (النتيجة في غريب الحديث 2/0).
(14) أما أصلها وأصله، وتعتبر معه ما حضرته الفوهة معرفة حيث قال له: فقل لا فإنه إلا الله أشهد لك بها
- نيتها، فقيل: «الهدية».
(15) انظر (شرح النموذج على صحيح مسلم 216/1).
(16) أخرج الحديث أبو بكر في (مستند ص 3)، وهو في (مستند أبي بكر ص 52)، وقال محقق: اساسه
- نوى 1000 ووصف الزهري الرجل الذي روى عنه بأنه من أهل الفقه وغيرهم يغلى أمره. : (المراجع)}
"بـ 2 - باب في الإسلام واللاذان"

"9 - حدتنا أبو بكر، ثنا زيد بن الحباب، عن علي بن مسعود، ثنا قتادة.

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "الإسلام علانية واللاذان في القلب."

السابق.) ذكره الهمسي من طريق شبيب عن الزهري وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوست بختصص وأبو علي ببعل والبار بن نحو، وفيه رجلك لم بس وبل الأزهري ونفه وأبيه. (مج� الزوائدة 14/6) وأخرجه أحمد من طريق بعقوب بن ابراهيم عن أبيه بالسند المذكور. (المسند 7/1)

وذكر صاحب أذن الموارد ونقل عن الهمسي عليه، وأبي يعلى. وقال رجالة رجال الصحابة. (أذن الموارد 7/1)

وأوردت البصيري في (التحاف المحدثة) 13/1 ولم يبلغ عليه. والصحيح من جميع طرده يدور على راو جهول لم أتف عليه ولم يثبت الاستناز عينه في رأوا الجمهور. يوصف الزهري وان كان في كلام الهمسي. رجالة الله واعينه جميعه. وقد قلنا كلام النافذ في تونق الزهري رمهم فشيهم.

وقد ذكر المحدث ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن بشر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان. 4799/2

ومن أذي زراعة فوره: هذا خطأ في سمي سعيد بن الهمسي. والحديث حديث عقبل ويومن من تأيبه عن الزهري قال: من لا أنهن عن رجل من الأنصار عن عثمان، وإنهم صالح بن كيسان إلا أنه ترك من الاستناز. (المسند 159/2)

وعلى كلام أبي زراعة هذا يكون في الاستناد روايا جهولان.

(1) أبو بكر بن أبي بكر واسمه عبد الله بن محمد - تقدم.
(2) زيد بن الحباب المكللي، صدوق مخطوب في حديث النوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائة. التقريب 773/1
(3) على بن مسعود البكريلي، صدوق له أحادي، من السنة. التكريب 74/4.
(4) تقادة بن دعامة بن تقادة السدس، الثقة، نبي، رأس الطبقة الرابعة. مات سنة عشرين مرة. التكريب 123/2
(5) في مسن أحمد. قال رسول الله ﷺ: "يقول:"
(6) هذا على حد قوله تعالى: "فأذر عبادنا فل مثونا ولكن فيكم أولئك وما يدخل إلا من السادة ونحوه.

والله 14 الهمجوت.

وقد يكون الإسلام مارداً للبشر، كا في قوله تعالى: "فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين". (الاذاريات 35) 37.
تم (1) يشير بيده إلى صفوة (2) التقوى هنا، التقوى هنا (3)، فهو قول بسان واعتقاد بل إياز يزيد بالاطاعة وينقص بالعصياني ليس الإيمان في القلب فقط ولا يظهر على الجوارح.

10 - حدسنا القدمي (4)، عن مبارك (5)، عن عبدالعزيز (6)، عن أنس أن النبي و

ستن عن المؤمن قال: من أمنه جاره ولا يخفى بواته (7)، والمسلم من سلم الناس (8) من

> وفد قبيل: الإيمان والإسلام يجمعان ويزفعان وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا

> النظر (شرح النووي على مسلم 1/487، ولسان العرب مادة سلم)، وأمني البيان

> في مسنده أحمد: "فال ثم نشير" وكذلك في مجمع الزوائد.

> (2) أخرج الحدث أبو الموصفي في (مستند ص 287). ولإمام أحمد من طرق هبز وهو ابن أسد - عن علي

> ابن مسعود (مستند 2/47)، والبارز من طرق أبيه بن خالد عن علي بن مسعود - عن إبادة - عن أبي ناس

> كثير (كتاب الأساتذة 1/19) - صدر البوصيري في (عدد المجلة 44/44) والطابق ابن حجر في (المطاب

> العالمية) 353/6، وعندما قال: رواد أحمد أبو علي بلهاء والبارز باختصار مراد الصحيح ما خلا

> على بين مساعدة وفد وندة ابن حبان وابن عبدالطيب السلايسي وأبو حاتم وابن معين، وضعه أخرون (مجمع

> الزوائد 52/6). فقلت: وقدمها في توجه نول الهاضر ابن حجر: "سبق له آوازه - وهذا يعني أن حدثه يكون حسبا

> لغيره، وذلك أنه في المرة الثانية من المراب الذي تقدمه ابن حجر. وقد قال الأستاذ أحمد ناكار: وما

> كان من الدرجة الرابعة صحيحة من الدرجة الثانية وهو الذي يحظى الترتدي ويسكت عليه أبواواد وما

> بعدها فمن المحدود إلا إذا تعددت طرفا ما كان من الدرجة الحاصلة والسادسة.

> انظر (التواضع المذكور ص 127/7، ورغز التكمل 126/1).

> (4) أبو بلال محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء المقدسي - يضم الميم وفتح الغاء ووالد المهمة نسبة إلى

> معقد - نقصه من الطبري، سبع الناس أبي وأبي وثلاثون، وليثالون.

> انظر (المافية بالوفيات 247/269، واللباب 247/269، وذكرى الملافى 216/4، والتقيير 4/218/40).

> (5) مبارك بن سمح بن جميل بن مصفرة مولى عبد العزيز بن صبح مترك من الثامنة (التقيير 2/227، والتهديب

> 17/1).

> (6) عبد العزيز بن صبح النبي - بعده ونودة - من الرابعة مات سنة ثلاثين وتانية، قام ابن سعد: مولى أنس

> ابن مالك وكان نقصه (طبيعة ابن سعد 17/2، والتقيير 17/50).

> (7) بولاته: شيء هكذا فيها نول الهاضر عن أبي هريرة رضي الله عنه، "فالوا: وما بواطه قال شاءه". 20 أخرجه

> الهاضر وقال: نقل صحيحة على شرط الشيخين ولم يفرجه (المستدرك 10/1.

> (8) في التصريح من طريق عبدالله بن عمر "مسلم من سلم المسلمين" فهذا تخصيص لقوله "الناس" أو يكون

> الهدى بالناس أصلا المسلمين إذ هم الناس بمعاني الكل كنا تقول: أولئك الرجال 100 ويعمل أن يكون الهدى

> على عمومه وهو أول، وحدثت عبدالله هذا أخرجه البخاري في صحيحه 100 (نظر: تلق البخاري 5/2/5)
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في شيء آخر، فأخبرني بذلك.
3 - باب بناء الإسلام على خمس

12 - حدثنا أبو بكر (2)، نُنا معاوية (3)، عن شيبان (4)، عن جابر (5)، عن عامر (6).

(1) أخرج الحديث أبو بكر في (مستندة ص 382) والامام أحمد في (مستندة 15/4) وذكره الهمني وقال: رواه أحمد وأبو بكر والصابر ووجازه رجال الصحيح إلا على بن زيد وقد ساركه صحيج وميسان بن عبيد بن مجموم الزواد (35/8).

(2) أورده البصري وقال: رواه أحمد بن حنبل في مستندة ورواه البخاري في مستندة ورواه ابن حبان في صحيحه (العنوان الكبرى 645/10) وآخره الرازي من طريق الحسن بن موسى الأنس في عن حماد بن موسى الند البصري (المستدرك 171) وذكره الهمني في (موارد النظران ص 37). وأشار إليه الهاشمي ابن حجر وصححه (فتح الباري 545/10).

(3) وسنده الحديث فيه ضعف لأن مداراه على حماد بن سلمة وقد نقل به أخر رواية، ولم يميز محروماً منه عن قبلكما أوتام، ثم بعد ذلك، قلبه وهو مضارف، وحميد بن أبي حمزة وهو مسلم، وقد أجاز عنه إلا أن يقول بن عبيد.

(4) نتائج أن الحديث مما تطعن فيه النسخ لا سبب وأن الهمني قال: رجال صحيح، وأقره أن حجر وصححه، ورواه ابن حبان في صحيحه، أضاف إلى ذلك أن منعه صحيح فله شاهد من حلدين عبد الله بن عمرو ابن العاص، آخره البخاري في الراقية (فتح الباري 53/8).

(5) أولاً أبو حاتم: رواه جامع من أصحاب حماد عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ملصق عن الحسن بن النسي الذي هذا أقوام، هم فليس فيه ما يدل على ضعفه، ولم ييجriz أدعتم بذلك: (انظر: علل الحديث 152/2).

(6) هكذا في الأصل، والذي في سنده أبو بكر معجم الطبراني الكبير »أبو بكر« بدأ بأبي بكر.

(7) معاوية بن هنام الفصادر، وتشديد الصاد المهملة المفتوحة صدبو له اهتمام من صفار التاسعة، مات سنة أربع وثمانين (الترميم 221/20، والتهذيب 10/2).

(8) هكذا في سنده أبو بكر، وفي الأصل غير ظاهرة، ويشير إلى ابن عبد الرحمان الشعبي وعليه النحو. نقله صاحب كتاب هكذا. قال ابن حجر: نقله ابن حجر، فالنحو من »تحية«. طن من الأدلة لا إلى علم النحو. من مقتطفات مات سنة أربع وثمانين وتسعون. هو هم فليس فيه ما يدل على ضعفه، ولم يجييز أدعتم بذلك: (انظر: لائحة اللباب 300/10، والترميم 517/2، والتهذيب 372/4).

(9) جابر بن بني بن الحارث الجعفي، صيد من الجامع، (الترميم 123/1).

(10) عمر بن شرياح السعدي، نكرة مشهورة، فقيه فاضل. من الثلاثة، قال مكحول: ما رأيت أحمد من مات، بعد المائة ونصف سنة (الترميم 287/2، والتهذيب 76/5، وذكره الحفاظ 179/1).
عن جرير (1) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا الله إلا الله (2) وأقاوم الصلاة وياة الزكاة وحج البيت (3) وصوم رمضان (4).

جرب بن عبد الله بن جابر بن عبد الباسط، كان شهير، مات سنة أربعة وخمسين، وقيل بعدها، التاريخ الكبير.

في بعض الروايات، حدث ابن عمر بنى الإسلام على خمس: أي خمسة أركان. أما قوله: خمس، فهو معناه على خمس دعاية. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 49/1.

لم يذكر الآثار بالسراة وهم لا يذكورهم الإمام الشهيد.

قال النووي: رحم الله في مسند عبيد الله بن عمر: أما اقتضاء في الرواية الرابعة على واحد التشهدتين فهو اما تفسير من الرواية في حديث الشهادة الأخرى التي أثبتها غير من المختص، وأما أن يقتضي رواية من أصلها هكذا ويكون من التفسير للتأكيد، يأخذ القربيين ويختاره على الآخر المحدث والله أعلم (شرح النووي) 1797/1.

هكذا ذكر حج البيت في صيام رمضان، وذلك حدث ابن عمر الصحيح، فقدم رواة البخاري ينطوي "المجر" على "الصيام". وقال الحافظ ابن حجر، فهذا نص بإمراء حفظة النبي في البخاري مروية بالمعنى (فتح الباري) 50. وقال النووي فيه: يجميل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرّة واحدة.

شرح النووي على مسلم 178/1.

فلم يزدد قول النووي رحم الله رحمة جرير إذا ذهبنا معناه كي سيأتي بيانه إن شاء الله.

أخرج أبو يعلى في مسنده ص 196. وقال الحنفي، وقال: رواه أحمد وأبو عثيم والطياري في الكبير والصغير والصغير وإسناد أحمد صحيح (مجمع الزوائد) 1/47. وأخرجه أحمد من طريق هاشم بن القاسم عن إسرائيل بن عمر بن جابر 267/1 بالمسند المذكور، وأخرجه الطياري من طريق نفسه وبين أن جابر هو الجعفي (المجم الكبير) 272/1. وسنده الحديث ضعيف تحلف جابر الجعفي، ومدار الروايات عليه، ويشهد له أنه حدث ابن عمر المساند إليه أنهما وردت أخرجه البخاري.

وسلم في صحيحه، وأخرجه الترمذي في جامع ونسائي في سنة 340. فنجزا، فنجزا (الجعفي) 28/1. ونجزا أيضاً (المجم المفهرس) 28/1.

ذكر البصري رحمه الله حديث جرب بن عبد الله المقدم، فسند آخر هو الأثني وقال: هذا حديث ضعيف من طريقين: أما الطريق الأول فإنه داود الأثني وقف ضعفه أحمد وأبو عثيم والطياري وأبو أحمد الحاكم وأبو محمد السخائي وغيرهم.

والطريق الثاني فيها جابر الجعفي، وإن نهج البصري نسبه فئد كذبه الإمام أبو حنيفة والجوججاني، وأبو عثمان ونسبه زائد إلى الرفض وضعفه كبره 300 من إجاب المفسر (الجعفي) 14/1.

99
4 - باب في شطر الإسلام

14 - حدثنا سويد بن سعيد (1) ، نتا حبيب بن حبيب (7) ، أخو حمزة الزيات (8) ، عن

(1) تقف.
(2) ﴿عبد الله بن موسى بن أبي المختار - باذام - العباسي ، نفت كان يشيع من الناسوة ، مات سنة ثلاث عشرة وثلاثين.
(3) الوصية في أذن الخفية " داواد الأيدي " في ( اتخاذ الخفية 14/1691 )
(4) ودارد إذاً أن يكون ابن عبد الله الزعافري ، أبا زيد بن عبد الرحمن الزعافري وكلاهما من السادسة وبروى عن
(5) النسيب لكل الأولى ، والثاني ضعيف وهو الذي ذكره البصيري في قوله : أبا الطريق الأول قبها داواد
(6) الأيدي ، وقد ضعف أحمد وابن عيين إلى آخر كلامه الذي تتلاعنه عند في الحديث السابق.
(7) ومن كلامه اتضح أن المروى اما هو داواد بن زيد وليس داواد بن عبد الله لأن الأخير نفت ولم يضعه أحمد ولا
(8) غيره.
(9) اتخاذ الخفية 1323 ، 1335 ، والتهذيب 1963/2 و 2005 ، والمجروحين من الحديثين 289/2.
(10) عامر بن شرایح.
(11) مخرج الحديث أبو بعل بن أحمد بن عبد الله قال : سميت رسول الله ﴿بُنِي الإسلام على حبس : نشادة أن لا اله إلا الله ، وإسلام الصلاة ، وإكرار الزكاة ، وحص البيت ، وصم رمضان 40 "مسندأبي علي ص 141" » وذكره البصيري في ( اتخاذ الخفية 14/1691 ) ، ولم أقف عليه في
(12) جمع الرواية.
(13) تقف.
(14) غير ظاهرة في الأصل . وحيث - يتشديد الأبي ، الوجهة صغرها هو ابن حبيب - يفتح الباب وكسر الباب الموجه
(15) هناك ضبطه الخففي الذي وابن ماكولا ولم أقف على ترجمته.
(16) اتخاذ منبه 1421/1691/88/2 و الاكاليل 285/2 .
(17) فجمعهم بن حبيب الزيات ، يصعب القراءة 00 اتخاذ ترجمته في ( اللباب 1991/24/1999/7 و اتخاذ الخفية 285/2 .
(18) وقد نسبة ابن سعد إلى جدة عهدة ( طبقات ابن سعد 27/2 ).

1000
أبي اسحاق بن عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبئي، نابه عايد من الثالثة اختيار بآخرين،،، مات سنة سبع وعشرين.

(1) مناسبة عروه بن عبد الله بن عبد الله السبئي، نابه عايد من الثالثة اختيار بآخرين،،،، وتذكر الخلفاء 114/2، والطيب 1/8، والطيب 1/8، وتذكر الخلفاء 114/2، والطيب 1/8، وتذكر الخلفاء 114/2، والطيب 1/8.


(4) في تمرجمها، ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى. وثاني أظهر كبيرة في تمرجمها. ليس بالمثنى في المثنى.

(5) قال ابن الأثير: الحميزة وال-Headers 300 (الкраش في غريب الهادي). 96/2.


(7) هديه بن محيي - هديه بن عبد الله بن عبد الله السبئي، نابه عايد من الثالثة اختيار بآخرين،،،، منغمة من غرام التاسعة. مات سنة بضع ولا إبراهام وابنهين،،، 315/2، وذكره الخلفاء 2/2، وتذكر الخلفاء 2/2، وذكره الخلفاء 2/2.

(8) هديه بن محيي - هديه بن عبد الله بن عبد الله السبئي، نابه عايد من الثالثة اختيار بآخرين،،،، من السبعا مات سنة أربع وأربعين سنة،،، 315/2، وذكره الخلفاء 2/2، وتذكر الخلفاء 2/2.
ظرف (1) عين شيبة الخضرى (2) أنه نشهد عروة (3) يجد عمر بن عبدالله بن عمر بن عبد العزيز (4) عن عائشة (5) عن النبي ﷺ قال: ثلاث أُحلف عليها، لا يجمع الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له، وسهم الإسلام ثلاثة (6)، الصيام والصلاة والصدقة، لا يتولى الله عباده (7) قوله (8) غيره يوم القيامة، ولا يجب (9) رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة، والراغبة (10) لو حلفت عليها لم أخف أن آمن، لا سئر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في

(1) امتحان بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، سنة حجة من الربيع مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة 300 (التغريب)
(2) غير ظاهر في الأصل، وجاو في أنف الخضرى (شيبة الخضرى) وكذلك في مسنجد أحمد وهو خطأ، وقد سكب فيه الاسماد - محمد عمارة - في تفقهه لمسند عمر بن عبد العزيز فقال: شيبة الخضرى، وجاء في مسنود أبو يعلى على الصواب (مسند أبو يعلى 412).
والفن أن شيبة الخضرى كذلك ضربه الحافظ الذهبي وذكره الإمام البخاري والحافظ ابن حجر وهما: تضم المجمع وسكت العجم، مقبول من السادسة 404 التأريخ الكبير 283/1، ونسبه النسبي 707/7، وسنود عمر بن عبد العزيز - هامش - ص 242. والتغريب 378/6، وود ذكر الدكتور محمد عبد المحسن أن عبد الغني ضربه كذلك في مسند النسبي (التاريخ الكبير) - هامش - 242/4.
(3) عروة بن الزبير بن العوام، سنة cứng من السنة، سنة سنة خمس وسبعين وقيل غيرها (التغريب 231/2)
(4) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الخليفة العادل المشهور، في سنة أحد وتميز سنة نظر (226/1)
(5) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين وزوج رسول الله ﷺ ولدت سنة أربع من النبوة ومات سنة سبع وخمسين، على الصحيح 700 التأريخ الكبير 283، والدور المنصور 180، وأعلام النساء 9/7.
(6) في الأصل - ثلاث - دون انتهاك.
(7) هكذا بالنص وذكره في مسنود أبو يعلى وفي مسنود عمر بن عبد العزيز، وسنود أحمد ومحمد الزوايد في التقصيد، كما أشار إليه المحقق ذكر أن الهنمي ضربه حيث مرفوعاً في زوايد السنة 200، وذكرت الأحياء جائز، والرخص أولى لمساكنة جملة «لا سُئر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة»
(8) في نصف الخضرى (فويليه)
(9) في الأصل (تبديل) بالناية.
(10) يعني خصيلة الراحلة وهي - لا سئر الله على عبد في الدنيا إلا ستر عليه في الآخرة.

أما المصالح الثلاث فقد قدمت وهي:
أ - لا يجمع الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له
ب - لا يتولى الله عباده قوله: «لا يجعل رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة»
ج - لا يجب رجل قوما إلا جاء معهم يوم القيامة.
والنحو على المصالح الثلاث تأثر نوعاً من المصالح وتأثر واحداً من الحلقات الراحلة هو مرفوع بن عبد الحليم ابن أهل فئة - ثلاث أو حلفت عليهم لبرث - والراغبة ثم حلفت عليها» الحديث 20 زكره الهنمي 378/6 (مجمع الزوايد)
الأخيرة، فقال عمر بن عبد العزيز: إذا سمحت مثل هذا من مثل عروة (3) فاحفظه، قلت (4): رواه التسائي (4) وأتق كتبه لأنه ذكر بعد ستة إلى ابن مسعود فتنته، وهو هذا (6).

16 - قال اسحاقي (7): وحدثني عبد الله بن عتبة بن مسعود (8)، عن ابن مسعود (9)، عن النبي صلى الله عليه وسلم (10).

(1) في مسند عمر بن عبد العزيز (مثل هذا الحديث) وكذلك في مسند أحمد
(2) قوله: مثل هذا من مثل عروة فاحفظه بقسم الحديث الذي بين أديماً، من باب أولى، لأن الحديث وعروة منبسطة بها، والمنبسط يكون أمراً في صورة من المنبسط، القائل هو هيشم بن معاذ
(3) لم ألف في الحديث في سنين السباني الصغرى، وأخرجه أبو يعلى في مسند ص 156، واستاد أحمد في مسند ص 241، وهو في مسند عمر بن عبد العزيز، وهو البصيري وصالح حديث عائشة رواه أحمد ابن حنبل في مسنده، وبيروني في كتاب الصلاة، وذكره هيشم وصالح حديث رواه أحمد وبرتلاند نافت في المجامع الصغرى، وبيروني في المجامع الكبير.

(5) يعني الحديث الآتي.

(6) هذا ليس من باب التعلق وإذا هو معتكف على سنّ الحديث المقدم، وليس بن عبد الله بن أبي طالحة، وقد روى الحديث من طريق شبة الخضري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عتبة.

(7) عبد الله بن عتبة بن سعد، ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، و_TERMIN النعم، وهو من كبار النافئة، مات بعد النافئة، قال ابن حجر: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه 100 التقرير، والنهب: 311/5، والنهب.

(8) عبد الله بن سعد بن غالب، نافئ، من السباني الأولين، من كبار العلماء من الصحابة، ونافئه.

(9) يعني عمر بن الكوفة، مات سنة أربعين، وابن أبي طالحة، من فتيات ابن سعد، في المدينة.

(10) أبى يعلى من المسند، صلى الله عليه وسلم، وذكره أبو يعلى بهذا الصدد، في كتبه، حديث عائشة المقدم، صلى الله عليه وسلم ص 414.
5 - باب بيعة النساء

17 - حدثنا زهير بن حبيب - تقدم

(1) أبو يوسف زهير بن حبيب - تقدم.

(2) في الأصل (عبدالله بن مرين) هو خطأ وصوابه - عبد الله بن زهير - وكذلك جاء في مسند أبي يعلى وهو.

(3) أبو عبد الرحمن المقرى، أصله من البصرة، ثقة فاضل، من الناسخة، مات سنة ثلاثة عشرة وفاته توفي وفاته قريب المائة وهو من كبار شيوخ البخارى، وفاته أخو القرن لبذاي سنة 90، انظر (التاريخ 427، والصحيح 1371).

(4) وقد ذكر أبو يوسف السموى أنه توفي سنة أثنتي عشرة وفاته ليس فيه خلاف ما تقدم لأبو يوسف قال مات في آخر السنة قيل في ذكرنا 100 أنظار (الغزالة والاريخ 1981).

(5) عبد الرحمن بن زيدان بن عامر بن عثمان بن عفان، وصام في حملة الأكنجي، قضية تلقى في حفظه من السنة، وفاته سنة ست وخمسين سنة مائة وثلاستي، وكان رجلاً صالحاً 100 أنظار (التاريخ 428، والصحيح 1372).

(6) هكذا في مسند أبي يعلى، وفي غير ظاهرة في الأصل، وفي تناول البخارى - ابن - وهو خطأ وصواب ما أبتاه.

(7) وعبد الله هو ابن راشد مولى عثمان بن عفان، كذا ذكر البخارى وقال: مسح أبو سعيد وروى عنه عبد الرحمن الأفريقي، قال الذهبي: ضعف الذهبي، وهو مفيد، 420، انظر (التاريخ الكبير 28، وميزان الاعتدال 420).

(8) الصحابي الأخروف واسمهسعيد بن مالك بن سنان الأنصاري، وله rio صاحبة، استطع بأحاديث، ثم شهدما

(9) روى الكاهيج مولدبة سنة ثلاثة أو أربع أوخمس وستين، وقيل غيرها 289/6 الترجمة.

(10) موفقة الصحفه 271، وعوان النجابة ص 168.

(11) في تناول البخارى - لوحاء دون اللازم المحلة.

(12) في الأصل - ثلاث مائة -

(13) في الأصل - خمسة عشر.

(14) نقل صاحب المسالك: النصرة والنصرة: ما سن الله من الدين وأمر به كالمصالح والصلاة والجماعات وسائر.

(15) أبو عزال البر - 342/8 (اللسان).

(16) أعتزل البر - 342/8 (اللسان).

(17) فلما وضعت من الحديث أن المعنى المذكور ليس مرة وأولاً الظهر من أهل الأمر والتفاهم.

(18) مجتهدة في الأمر الموحد، وقد ذكر الحافظ ابن كثير رجم الله في نفسه ما يدل على هذا، فقس قطع: فهذا اختيار من الأمر المحتاجة الأدبي بعبارة ما بعدها، قبله كرام من الشراحات المحتاجة في الأحكام المحتاجة في التوحيد.

(19) وأما الشراحات المحتاجة في الأحكام المحتاجة، فقد يكون النتيج في هذه الشرحاء حراماً، ثم محل في الشريعة.
يقول الرحمن : وعرزت وجلال لا يأتي (1) عبد من عبادي لا يشرك (2) بي شيئا فيه واحدة.

(3) الا دخل (4) الجنة (5).

وفي حال يكون خلفي في الرواية في هذه دون هذه وذلك لما تعال في ذلك من المحكمة الباقورة والحياة الدائمة 200 ( تفسير ابن كثير 2/887).

وعلى اعتبار أن هذا الحديث صحيح فقد نستبه من الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى : « وما أنتم الرسل فخذوا وما تأخذ عن فائتيهم الآية 7 - المحدد ».

وقوله : " إذا أخذت الله منا التبين لما أتينكم من كتاب وحکمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لعونك به وتذكروا الآية 81 . ألم إن عمان = 00 فقد ندب بعضهم بأن المراد به رسول الله ﷺ، والبعض الآخر على أن المعنى تأكيد على كل شيء أن أدرك رمزي الذي يعد أن يؤمن به ويبعث ، والمغني صحيح على كلا التفسيرين.

انظر ( المختصر الكبير 371/2 ، تفسير القراط 1372/2) ومن السنة قوله ﷺ : " وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وعندت النام خاصاً آخره البخاري في صحيحه ( الفتح 4/37) ».

وأصرح منه قوله ﷺ في حديث بن المطلب : "والذي نفس محمد بدأ لو بدأ لكم موسى فانتعموا« وشركتمو تركتمو لظلمتم عن سوء سبيل ، ولو كان حياً وآدرك نبئي لانت بغت » 371/2. آخره الدارمي في ( السنن 1166/1 ) وانظر : " الآيات ذاتها في كتاب التفسير ص 86 ».

ولما أن يجري الكلام على ظاهره بعبارة أن كل من انبع شريعة من شرائع الله قبل ابن رسل الله ﷺ دخل الجنة. أما بعد مبتعه عليه السلام فلا شريعة إلا ما جاء بها.

(1) هكذا في الأصل. وفي سنة أبي يعلى والذي في اختصار المحرر ( لا يأتي ).

(2) " ما لم يشرك هكذا في اختصار المحرر.

(3) " فتنة هكذا في اختصار المحرر.

(4) " أدخله هكذا في اختصار المحرر.

(5) أخرجه الحديث أبو يعلى في سنة ص 147. وذكره البخاري وقال في استذابة يزيد الله بن راشد وهو ضعيف ( مجموع الروايات 37/1 ).

وذكره البخاري من طريق آخر وقال : حديث أبي سعيد هذا ضعيف لضعف عطية العروق وعبد الرحمن بن زيد الأفريقي.

ولا أذكر أيضًا : رواه عثمان بن محمد عن عبد الله بن يزيد وذكر بقية السنة المذكورة.

وقال أيضًا : رواه الحارث بن محمد بن أبي ساماء وأبو يعلى الموصل نائلاً، نانأ يأبى يأبى الرحم المتب، نانأ عبد الرحمن ابن زيد بن أين عم، نانأ عبد الله بن راشد ( مولى ). عن أبي عفان، الأفريقي ( اختصار المحرر 37/1 ).

والأمر بـ ما يستأنف به لفقه رواه. ولأن عبد الرحمن بن زيد لم يضعه الأنصاري، حفظه، وكذلك عبد الله ابن راشد لم يضعه سوى الدارقطني ولم يذكر سبب ضعفه.

١٠٥
(1) في الأصل حرف الكاف فوق فلؤه (حذامنا) وهو إشارة إلى أن الحديث في مصدح أبي يعلى الكبير، كا بنياه الشهير في مقدمة النسخة وفي رواية 2.

(2) حذامنا منصور بن ه럼 الحافظ الكورش رو هو على البخاري وسالم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

(3) سالم : نف ورثة النمساء : نف في سنة أحدث وحسن ومات.

(4) الأوان البالغين 8256/81، والبهذب في 824/2، والمذابح 133/3. وذكرة الحفاظ 524/1.

(5) الكمال 48/7.

(6) عبد الصمد بن عبد الوهاب بن سعيد الشرعي، صديق، نفت في شعبة من التاسعة، في سنة سبع وثمانين.

(7) التقييد في 826/7، والبهذب في 827/6، وذكره في سنة 827/7.

(8) عبد الواحد بن زيد البصري، شيخ الصوفية وواضعهم، حضرة الحسن البصري وغيره. قال البخاري : عبد الواحد صاحب الحسن تركوه، وقال الجوزان : سيب المذهب ليس من معاذ الصداق. قال النسائي : مروج الحديث.

(9) ضعفاء الصفح من 826/81، والضعفاء، والمرفوعين من 826/81، وميزان الاعتدال 826/81، والجرح والتعديل.

(10) التقدم.

(11) في الأصل بالباء.

(12) خلق - بضم الهاء المجمعة واللام - هكذا في (ميزان الاعتدال 826). 

(13) ذكره الحنفي وقال : رواه أبو عبيدة في المسند الكبير. ورواية أخرى : مانه خلق ونسخة عن حذامنا. وفي سنة الله رحمة بن عبد الواحد وهو ضيف 826/1.

(14) مجموع الزوالان 826/1. وذكره في (ميزان الاعتدال 826).

(15) حيث أن ذكرت أن سو يحفظ يتيان هو السبب الذي ضعف النفاق لأجله، وما يزيد الحديث ضعفا على ضعف أن عبد الواحد بن زيد مروج الحديث.

(16) ولم يلبي اليهبي في مجموع الزوالان هو أحق بالتنبيه عليه من عبد الله بن راشد. ولا أعلم أن أحدا رواه عن عبد الله بن راشد سوي عبد الواحد هذا. والله أعلم.

(17) موسى بن محمد بن حيان - تأتي ترجمته من نواه الله.

(18) ابن عبد الوهاب - تقدم هو الوبي في الحديث السابق.

(19) تقدم الكلام على تخرج الحديث بالمسند المقدم، وذكر منه اليهبي وأسان هذا السند وقال : رواه البزران من طريق عبد الله بن راشد وقال : مانه، ونسخة عن حذامنا.

(20) مجموع الزوالان 826/1.
باب في قواعد الدين

(٦) حددنا أبو يوسف الجزيز (١) ، نا مولى (٢) ، نا جعفر بن سبأ (٣) ، نا عمرو بن مالك النحلي (٤) ، عن أبي الجوهراء (٥) ، عن بن عباس (٦) - قال: جعفر بن سبأ. لولا أعلم أنه إلا قد رفعه إلى النبي ﷺ - قال: عريش (٧) الامام وقواعد الدين ثلاثة على يمين أسم الإسلام من ترك منهن (٨) واحدة فهو بهذا (٩) كافر خلال الليل، شهادة أن لا الله إلا الله، والصلاة.

١٠٧
المكتوبة، وصوم رمضان، ثم قال (3) ابن عباس: نجده (3) كبر المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرًا يجلي دمه (4) ونجده (4) كبر المال لم يجلي فلا يزال بذلك كافرًا (1) ولا يجل دمه (5).

21 - حدثنا عبد الواحد بن غياث (8)، ثنا جاهد بن سلمة (4)، عن بديل بن ميسرة (11)، عن عبدالله بن شقيق (11)، عن رجل من (بلقين) (3) قال: أتبت رسول الله (10) الله، قوله (10) فنزل بذلك كافرًا ولا يجل دمه (4) فيه اشكال، لأن الكفر بعد الإيمان يوجب القتل كله وهو مقرر في الأصول. 

وأولئك من بعض الرواة فيكونون المنهي عن تأكيد المالي كافر ويجل دمه.

أو تكون أن المراد بالكفر هو كفر علمه لا يجلي دم تارك الحج.

أو تكون بأنه كافر في علم الله لا يجلي دمه باعتبار أن الحج حكمه النازح لا يثور على الخلاف المنسوب، والله أعلم.

7 - أخرجه أبو يعلى في (مستند ص 237) وذكره البصيري وقال: هذا استاد فيه مقال (الاحتفال المثير 227/1) وأورده المتنبي وقال: رواه أبو يعلى بهاء ورواه الطرازاني في الكبير يلفظ (بني الإسلام 100) فأنصر على ثلاثة منها لم يذكر كلا ابن عباس الموافق واسندة عنده 60.

(جمع الزواري 38/1) وذكره ابن حجر في الطالب 357.

والحريث بن مساعد تابع لحول والآخر 넷 صدق الهفظ 500 وعمرو النكسي صدوق له.

(الاحتفال المثير 327/1) وذكره البصيري وقال: هذا استاد عليه مقال (الاحتفال المثير 227/1) وأورده المتنبي وقال: رواه أبو يعلى بهاء ورواه الطرازاني في الكبير يلفظ (بني الإسلام 100) فأنصر على ثلاثة منها لم يذكر كلا ابن عباس الموافق واسندة عنده 60.

(جمع الزواري 38/1) وذكره ابن حجر في الطالب 357.

والحريث بن مساعد تابع لحول والآخر نت صدق الهفظ 500 وعمرو النكسي صدوق له.

(الاحتفال المثير 327/1) وذكره البصيري وقال: هذا استاد عليه مقال (الاحتفال المثير 227/1) وأورده المتنبي وقال: رواه أبو يعلى بهاء ورواه الطرازاني في الكبير يلفظ (بني الإسلام 100) فأنصر على ثلاثة منها لم يذكر كلا ابن عباس الموافق واسندة عنده 60.

(جمع الزواري 38/1) وذكره ابن حجر في الطالب 357.

والحريث بن مساعد تابع لحول والآخر نت صدق الهفظ 500 وعمرو النكسي صدوق له.

(الاحتفال المثير 327/1) وذكره البصيري وقال: هذا استاد عليه مقال (الاحتفال المثير 227/1) وأورده المتنبي وقال: رواه أبو يعلى بهاء ورواه الطرازاني في الكبير يلفظ (بني الإسلام 100) فأنصر على ثلاثة منها لم يذكر كلا ابن عباس الموافق واسندة عنده 60.

(جمع الزواري 38/1) وذكره ابن حجر في الطالب 357.

والحريث بن مساعد تابع لحول والآخر نت صدق الهفظ 500 وعمرو النكسي صدوق له.

(الاحتفال المثير 327/1) وذكره البصيري وقال: هذا استاد عليه مقال (الاحتفال المثير 227/1) وأورده المتنبي وقال: رواه أبو يعلى بهاء ورواه الطرازاني في الكبير يلفظ (بني الإسلام 100) فأنصر على ثلاثة منها لم يذكر كلا ابن عباس الموافق واسندة عنده 60.
الله ﷺ هو بوادي القرى (1) فقلت يارسول الله ﷺ أمارأت (2) قال أمرأت (3) أن تعبدو
الله ولا تشركوا به ﴿وَتَوَّبُواْ إِلَى الرَّحْمَٰنِ رَحْمَٰنٌ رَحمٌ﴾ ﴿أَوْلَىٰ مَعِيَّنٍ﴾ ﴿إِنَّ الْمَغْفِرَةَ مِنِ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ ﴿وَلَا تَغْفِرْنَى لِكُلِّ نَفْسٍ إِلَّا مَعَ الْوَعْيِ﴾ ﴿وَلَا تُقُولُنَّ كَمَّكُنَّ أَنَّا لَمَّا تَأْتُوهُ﴾ ﴿وَلَا تَقُولُنَّ كَمَّكُنَّ أَنَّا لَمَّا تَأْتُوهُ﴾ ﴿وَلَا تَقُولُنَّ كَمَّكُنَّ أَنَّا لَمَّا تَأْتُوهُ﴾ 

(2) فقال: اخلصوا على يهود، فقلت: هؤلاء (1) ؛ فقال: لا حتى السم، وأربعة أسماء
قلت فيلم الغم يارسول الله (2) ؛ قال: الله عز وجل سمهم (3) ، وفلؤه (4) ، جنبه (5) 
(9) فليس أحق به من أحد (6) .

(6) 109
7 - باب في حق الله على العباد

22 - حدثنا أبو إبراهيم الترجماني (1)، نتناصل المرى (2)، قال: سمعت الحسن (3)

يجدد عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع خصال واحدة
منهن لواحدة لك، وواحدة فما بيني وبينك، وواحدة فما بين بك وعبد، فما التي ل
فتحيدي لا تشرك بي شئاً (4)، وأمأ التي لك على ما عملت من خير جزيت به (5)، واما
التي بيني وبينك فمتلك الدعاء، وعلى الإجابة (6)، وأمأ التي بيني وبين عبادي فارض لهما ما

ترضى (7) لنفسك (8).

(1) أبو إبراهيم السعيدي بن إبراهيم بن يسامة الترجماني.
(2) صالح بين بسير بن وادع المري - يضم الميم وتدديد الرا، النافذ الزاهد ضعيف من الساكنة، مات سنة عشرين وثانيتين مئتين.
(3) الحسن بن يسار - أبي الحسن البصري، مولى زيد بن ناث الاصصاري، متأثر في فقهه، ماهر، وكان يرسل
(4) عمدة أوله تعالى «في ضيق ربك لا تعدوا إلا أباء» أية 23 من سورة الأسراء.
(5) والاحاديث في هذا المعنى كثيرة منها حديث أبى هريرة ومعاهد وحديثي رضي الله عن الجمع
(6) أنظر (مجمع الزوائد) 15/40.
(7) يؤخذ قوله تعالى «فمن يعمل منزلاً درة خيراً» آية 27؛ سورة الزهراء.
(8) يؤخذ قوله تعالى «إذا سألت عبادي حتى حتى أصيب أوجب دعوة الداع إذا دعا» آية 46؛ سورة البقرة.
(9) يؤخذ الحديث النسائي عليه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
(10) انظر مناه的钱 диагرام 287/1.
(11) أخبار الح hadees Abū Alī في منهذ (سنده ص 376)، وذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره)، 287/1، من طريق
الحديدة بين منهذ عن صالح المري بالسند الذكور، وأورده البصري وقال: صالح ضعيف. (العف الحرة
157/1)، ذكره الهندي أيضاً وقال: هذا نقل أبى يعلى والد البصري واسناده صالح المري وهو ضعيف وتلخيص
(12) ذكره الحافظ ابن حجر في (المطالب الأولية)، 246/2، وأخباره البصرين من طريق الحديدة بين منهذ عن صالح
المري، وتعده يقول: «فرج به صالح المري» كشف الأسئلة 188/1.
(13) وفي استناده صالح المري وهو ضعيف، والحسن بن يسار مدلس، ورد روايتها معنوية عن أنس.

110
باب صريح الآيات

(1) محمد بن جامع البصري العطار قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه، ووضعه أبو إيلى، وقال أبو تمام: كنت

(2) كأنه ضعيف الحديث (ميثاق الاعتدال) 498/3.

(3) لا أعرف عليها، وقد قال الحافظ الهلالي رحمه الله: محمد بن عثمان بن سلطن بن داوود لم أر من ذكرها (مجمع

(4) محمد بن عثمان عن سلطن بن داوود) 498/1.

(5) رجاء بن حيوة: بفتح المهمة وسكون التحتانية وفتح الرا - الكبد تلفظه قفيه من الثانى، مات سنة نفية عشرة

(6) مائة 498/1، والتهذيب 266/4، والتنكير 188/1، وطبقات ابن سعد 454/7، وتاريخ خليفة ابن

(7) خياط 493/5.

(8) فعل الفاضي رحمه الله: صريح الحكم أي خالفه ومنه ذلك صريح الآيات 498/1. (مشارق الأئام)

(9) جمل كلامه 38 على المراح وغير مباح وما فيه إثم لأنه قد نبت عنه أنه كان يجاز أصحابه ولا يقول إلا حقا

(10) والأحاديث التي تدل على مراح صلوات الله وسلامه عليه كثيرة، تأثر النشاط الحمدي للبندري ص

(11) تأثر النشاط الحمدي للبندري ص 118.

(12) نسأل الله أن ي🎉يهم الكتب، ال dankin عن النبي، بخلاف ما هو عليه، سواء، أخبر عنه، أو

(13) سماه 20 وأعلم أن الكتيب يطلق على الخبر المخالف لما أخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلا 498/1. (تهذيب الأئم)

(14) واللغات 176/2.

(15) (المراة هو الجدل)

قل صاحب النساخ: ونقال للمناظرة مما وعده من الصواب ويبرره كم نجعله عين الحلال

(16) النساب 268/15 (النسب) 268/15. وكرم في أن الحذ صد حرام من الاسماء، والاعتي عليه

(17) ظهر الحق دون ارادة الغيلة والتفزيج، ورد عليه على ذلك الرسول 498/1. (صحيح الاسماء)

(18) وعثمان...

وقال نقال تعالى في محض التزوير «وجاءهم بالتي هي أحسن» أيا 125 / البند: ولا تجادلوه أهل

(19) الكتاب إلا بالتي هي أحسن 125; والتفزيج، ونهاك أين تدل على تلف الجدد، بل، وهي من لفظ

(20) بالبندري دون اللمع. ومن تلك الآيات تقول تعالى «وجاءوا بالبندري لبديروا به الحق» 5/ غافر. وقوله

(... Beware those who come to you with the truth, like them. (125) J. al-Nasa'i, Kitab al-Fay', 5/ غافر.

(21) لم أفق على الحديث في مستند أبي يعلى، وهو في مستند الكبير. كما أسأل الله الهيحرم رحمه الله يحفي الكاف في
9 - باب الآيةان بالله ولقائه والجنة والنار

24 - حدثنا أبوخليفة، ثنا إسحاق (1)، عن أبيوب (2) عن محمد (3) عن أنس قال:

أحمد أن الله حكى، ولقاء حكى، وأن الساعة حكى، وأن الجنة حكى والخوارح (4)، اللهم إنني أعوذ بك من فتنة (5) الدجال (6) ومن فتنة الحمي والمات ومن عذاب القبر وعذاب جهنم (7). فئ أبوخليفة: كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم.

أوله: وصار به في مجمع الزوارف بعد ذكر الحديث، فقال: رواه أبوعليل في الكبير وفيه محمد بن عثمان عن سليمان

(1) لم داود لم آر من ذكرها.

(2) مجمع الزوارف 94/6، وذكر الحديث أيضاً البصري، وقال: حديث عمر بن الخطاب راجل نفات 0 (المحف).

(3) وأورد الحافظ ابن حجر في (الطابع العاليم 107/7)، ولم يقصص البصري عن محمد بن عثمان ولا سليمان.

(4) الداود من هنا: ففي الاستاذ محمد بن جامع الطيار وهو ضيف ورواته مربوع.

(5) إسحاق بن إبراهيم بن مقسم الأسد المروف بالله عليهolate، فقط حافظ من الثامنة، مات سنة ثلاث وسبعين ومائة، وقال البخاري رحم الله: أمه عليه 0 (التاريخ الكبير 244/1، والترق 157/6).

(6) أبو بكرا بن كيسان - أبي تميم السختياني - فتح المهمة - فتح جبة من كبار الفقهاء، العباد، من الحاسة، مات سنة أخذ وثلاثين وله خمسة سنة 0 (الترق 89/7، وتذكرة المحف 397/6، وذكره المحف)

(7) 231/1.

(8) محمد بن سيرين الأنصاري - أبو بكر بن أبي عمر - نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ

قلت اللهم أنك حكى في مثل هذا الحديث: وأطلاق اسم الحق على ما ذكر من الأمور، واعن أنه لا إله من كونه وأنا

(9) حسب أن يسبح بها وكرر لفظ حق للملبغة في ذلك. 0 (البخاري 264/3).

(10) وقال الرازي: إن الله حكى أي المحققيات الداود البشري والهبة، بلا شك فيه. (المرجع السابق).

(11) الفتنة: الامتحان والاختبار، وقال ابن الأثير: وقد كثرت استعماله يعني النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الغبر وفتنة الدجال وفتنة الحمي والمات هد (النهاية في غريب الحديث 410/2).

(12) قال القاضي عياض: الدجال في متنا، الكذاب المعمود بطباريسه. 0 (مشارق الأنوار 254/6).

(13) أخرج الحديث أبوعليل في (منده ص 282) وذكر البصري رحم الله في الاحتفال الخير والفاتنة، ولم يعجبه.

(14) الاحتفال الخير 157/6.

(15) وهو حديث صحيح ان شاء الله فروة كله نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ نفّذ

111
10 - باب ما جاء في الوسوسة

25 - حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة (1) ، لنا عبد الله بن الأجلل (2) ، عن هشام ابن عروة (3) ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله ﷺ قال : إن الشيطان يأتي أحدكم فقوله : من خلق السماوات ؟ (4) فقوله : الله . (5) وقوله : من خلق الأرض ؟ (6) فقوله : الله (7) . (8) فقيل : من خلق الله ؟ فذا كان ذلك (9) فقيل : آمنت بالله ورسوله (8) .

= انظر ( فتح الباري / 317/7 وانظر أيضاً ( المجم المفهرس 186/7)

وحدثت ابن عباس رضي الله عنه قال : كان النبي ﷺ إذا قال من الليل ينادي نقل : اللهم لك الحمد ؛ أنتم الحق ووحدك حق ولطاك حق وولك حق وليجة حق والنار حتى (100) الحدث . (11) أخرج البخاري في صحيحه

وذلك أخرججه غيره .

= انظر : فتح الباري / 317/7 )

(1) عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي مولىهم . (2) صدوق من الطبرة . (3) سنة سبع وثلاثين ومانتين ( التقريب

445/7 )

(2) عبد الله بن الأجلل الكذبي - واسم الأجلل تحيي بن عبد الله - صدوق من الناسعة . ( التقريب / 410/4 )

(3) هشام بن عروة بن الزبير الأسدى . (4) بن قفصة . (5) ربيه دل . (6) من الحماسة . (7) أما سنة خمس وأربعين ونافذة . (8) غيروه.

التقريب / 219/7 )

(4) في جمع الزوالان ومصدق أحمد ( أن أحكم يأتيه الشيطان ) .

(5) في جمع الزوالان ومصدق أحمد ( من خلفك؟ ) .

(6) لم يعد الشهادر والجواب في جمع الزوالان ولا في مصدق أحمد.

(7) في جمع الزوالان ( فذا كان أحدكم ذلك ) وفي مصدق أحمد ( فذا وجد ذلك أحدكم ) .

(8) في مصدق أبي يعلى ( ورسيله ) .

أخرح الحديث أبو ولي في ( مسنده ص 267 ) بالنص المذكور والإمام أحمد في ( المسنده / 257/7 ) . (9) أخرججه ابن

حيان من طريق مروان بن معاوية عن هشام بن السند المذكور، ووافق قرب من النقل الذي أخرجه أبو ولي.

( موارد الطالب ص 44 ) (10) ذكره الهيثمي وقال : رواه أحمد وأبو ولي بن البيزاز ورجاله نقول ( جمع الزوالان

32/1 )

(11) ذكره البصري وقال : له شاهد في الصحيح وغيرهم من حديث أبي هريرة ( انتفاح الهيثم 55/7 ) . (12) وانظر

( الصحيح البخاري في بد الواقعة بالصفة الباس ) .

(13) وحدثت شاهد أيضاً من حدث محدث رضي الله عنه ( انظر مجم الزوالان 32/7 ) ، (14) وحدثت أبي هريرة في

الصحيح ، وانظر ( شرح النووي على مسلم / 153/7 ) . (15) وقد وقع الحافظ الهيثمي رجال سنة ولم يشر إلى

113
26 - حديث عبد الأعلى بن عمرو، قال: سمعت ليثا، يحدث عن شهر ابن حوبس، قال: ربنا عبد الله، إن أحدنا يحدث نفسه بشيء، لو تكلم به ذهبتأخيره، ولو ظهر عليه، لقتل قال، فكبرت ثمانية ثم قال: مثل عنها رسول الله ﷺ فكبر بثمانا، ثم قال: القتل بحياة المؤمن.

العنصرين هما: وهو مداس، ولن يصحر بالسما أو التحديث عن أبيه.

وستس أوزة الرأى عن حديث عبد الله بن الأجلج عن هنام فقال: هذا خاتم، وهم فيه عبادة بن الأجلج.

وقيل له: فان ابن أبي فهد روى عن الضحاك بن عبد بن عن هنام عن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ.

وقال ابن أبي حاتم: يعني، وال الصحيح يحدث ابن عبيدة عن هنام عن عروة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

أخرجه الزرقاء طائفة على أبي فهد، عن الضحاك، عن عبد بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بنقل مقالب، زيدة قوله: "فإنما يذهبن" في آخره.

وقال الزرقاء: رواه غير واحد عن هنام، عن أبيه، عن أبي هريرة، وغير واحد عن عائشة منهم أبوبكر.

(كتف السيف/24) 30

1) عبد الأعلى بن حماد بن نصر، لا باس به من كبار العارضة، توقي سنة ست أو سبع وثلاثين ومائتين وثلاثين التقرير.

2) 144/6 317/1 92/6 ونظر الجرح والتعديل.

3) في الأصل ماهر وصوابه محمد هو ابن سالم بن طرخان، من كبار الناس، مات سنة سبع وسبعين ومائتين وثلاثين.

4) 227/2 213/9 107/18 107/10 107/10.

5) ليث بن أبي سلمة، مسعور، ابن زينب، مسعود، صدوق، اختلاف، وأبوبكر، يقل، يقل، يقل.

6) مات سنة ثمان وأربعين ومائتين.

7) التقرير 168/6 82/5.

8) شهر، يختم المثلة، ابن حوبس الفارسي، صدوق، كبير الأرغام والأوهام، من الثلاثة، مات سنة أنتى عشرة.

9) قال ابن النسائي: ليس بالقول، وقال ابن حبان: مات سنة مائتين، ونقل عن ابن عون أن شهرا متراك.

10) أن يقيم القتال كان لابد منه.

11) البخاري، والمروجيين، ص 99، والمجاهدين، سنة 1361، التقرير.

12) 329/4.

13) لم أفلح على تسميت.

14) كان يحدث نفسه عن ذات الله ومبدأه، وهو أمر مدهش عنه.

15) قوله "عليه" ليس في مجمع الزوائد، وعلى أن الكلمة غير موجودة، يكون العنصر له، ثم أنه، وألمع على ما تحدث به نفسه لقت.

16) ليست في مجمع الزوائد.

17) البخاري، في سند أبي بكر.

18) الحديث في مسند أبي بكر/421، وهو المحفوظ ابن حجر في المطالب، تا الحالة، والぶり الذي.

114
27 - حدثنا محمد بن بكار(1)، تنا عباد بن عباد المهلي(2)، عن يزيد الرقاني(3)، عن أنس بن مالك قال: قالوا: يارسول الله أرأيت(4) أحدنا؟ يحدث نفسه بالنبي، الذي لا يكر(5) من السباء فينطغط أحب الله من أن يتكلم به، فقال رسول الله ﷺ: تلك(6) بعض الإيمان(7).

(1) اتفاق الميزرة 37/150 ولهيني وناثل: في استثناء شهر بن حونس (جمع الزوائد 37/150).

onden تزامن الرجال ضعف السند فقهه ليت واقل اختلاف ولم يتميز حديثه بعد الخلاف عا عليه. فترك.

وفيما أيضًا شهر بن حونس وهو كثير الإسال والأوهام ولا يتابع على حديثه. وفد قال الناساي فيه: ليس بالقوي.

وفيما ذلك رجل مجهول لم يسم.

ويشهد العلماء ما أخرجه ابن حبان من طريق ابن عباس أن رجلاً أتى النبي ﷺ وسأله:

(2) مرشد الطالب ص 421.

1) محمد بن بكار، هو أنيب الزبير البصري كأنا متصور به في سنده أبي بأعه، ولأبي يعله سعى خليق توقف اسمها، واسم إيهه. ويا محمد بن بكار بن الزبير، محمد بن بكار بن الرbiz الحافظ، وهو ذكر الحافظ بن حجر أن ابن حبان والجانيات سومب بشؤبها فعملها واحداً، وكلاهما نقد من الغامرة، وكلاهما روى عن عباد بن عباد، ومات الأول سنث سنثين ومائتين، والثاني سنث سنثين ومائتين.

2) انظر التقرب 147/2، والتهذيب 75/9، والواق بالوقت 250/2، ومسند أبي بكر ص 376.

3) ومجم شيوخ أبي بكر.

4) عباد بن عباد بن حبيب بن المهلي، نقداً وهم من السنة، المت فصوص وصين ومالة أو بعداً بسنة.

(5) التقرب 392/1، والتهذيب 95/5.

5) يزيد بن أبان الرقاني - ينفض الحاسة تلمع المجلة - يبشر البصري الفاص بالشيء، زاهد ضعيف من.

(6) التقرب 2/416/4، وانظر غير الاعتدال كتاب الصعب.

6) أرأيت هو الغلابة، والمعنى هل علمت أي انظر (شرح الطحاويه ص 168، وتفسير القرطبي).

7) 2727/8.

8) خلق ضعيف والكسر إذا سطر من علوم.

(9) النهاية في غريب الحديث 27/2.

9) تلك الحلفة.

(7) أخرجه الحديث أبو عبيدة في (مسنده ص 376) وذلك البصيري وقال: روا أحمد بن حبل في سنده: لنا مؤلم.

(10) من حمادي، عن ثابت. عن أنس ذكره (اتفاق الميزرة 5/150).

(11) ونوده البصيري وقال: روا أبو عبيدة رجال الصحابة لا يزيد بن أبي الرقاش (جمع الزوائد 37/150).

(12) واندا ضعيف لمصرح بن أبي الرقاش، وفيه عباد بن عباد المهلي وهو وإن كان نقداً الدهر رداً وهم كما ذكر الحافظ ابن حجر.

115
28 - حدثنا أبو الربيع (1)، نا الحارث بن عبيد (2)، عن نابت (3)، عن أنس قال:
قالوا: يارسول الله ما نكون عندك على حال حتى إذا فارقناك نكون على غيره (4). قال:
كيف أنتم وبيكم؟ قالوا: نحن نتبنا في السر والعلانية (5). قال: ليس ذاك (6) النفاذ (7).

= ويستنجد لمغتعي الحديث من أخرجه الإمام أحمد بن سندي صحيح وسالم بن الحجاج عن أبي هريرة مرفوعاً  انظر (المستند 2/1532 وصحيح مسلم بشرح النووي 2/1532).
ويستنجد أيضاً ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن Spaßن فوق مرفوعاً  انظر (المستند السابق 152/1).
أخرج حديث ابن سعد، المغروه في (شرح السنة 1/199) ونقل عن الخطابي قوله في مenary «صرح الآية» أن صريح الآية هو الذي يتعامل من قبل ما بلغه السياسي في أنسكم، والتصديق به وليس معناه أن الوسيلة نفسها صريح الآية 150.
وذكر المحيي حديث ابن سعد في مجمع الزوارد وقال: رجال الصحيح 145/1 (مجمع الزوارد 145/1).

(1) أبو الربيع سلاني بن داود الزهري البصري سمع حامد بن زيد وقيل حان في البخاري في التاريخ الكبير، ونقل يعقوب الفنوس عن سلاني بن حرب، قوله: صفقة الفاتح - يعني أبا الربيع حين قال: لم أر سلاني عند حامد 150.
وقال الحافظ ابن حجر: سلاني بن داود 200 سنة لم يتكلموا فيه أحد بعجة جماعة سنة أربع وثلاثين سنة، وسنتين 1/184 مابل على أنه يدلشان تعديل النصيري 150/1 انظر (التاريخ الكبير) والعرفة والتأريخ 1/107، والتهذيب 1/20، والكشف 1/1).
(2) الحارث بن عبيد أودعه الإيادي - يكره تأثره بعدها خاتمة التأريخ قال ابن حجر: صدوق يقل عن تأثرك من الثامنة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: كان شيخاً صالحاً عن كثير وهب حتى خرج عن جملة من يتحج بهم إذا أتفروا، وقد طلبه ابن عيين.
(3) الضفائر، والمروج من المحدثين 1/18، والتهذيب 1/142، والنظر 1/249.
(4) نابت بن أسفل البلانة - يضم المهودون وثورة محققان، تفق عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين وتست سنة 1/117 (النظر 1/247).
(5) بوسية الله السياسي فقد صرح بذلك كثير من الصحابة في تقدم من الأحاديث كحداث عشرة وغيرها رضي الله عن الجماعة.
(6) يعني أهل المؤمنون به ولا يسكنون في بعثته، الا ما يختلف نفوسهم من وسياس السياسي لآخرتهم بالبحث عن مبدأ الذات الاعلى.
(7) لأن النفاق عرف هو أبطان الكثير وأظهار الإسلام، والصحابة الذين سألوا الرسول لم يكونوا بذلك بل هم محتاجون في السر والعلانية.
(8) أخرج الحديث أبو يعلى في (مسنده ص 368) وذكره البوصيري في (ألفاح الهيرة 56/1) والهشمي وقال: 116
29 - حدثنا يحيى بن أبي (1) نانا، اسياح بن جعفر (2)، أخبرني عمرو (3) عن أبي الموير (4)، عن محمد بن جعفر (5) أن عمرو مر على عثمان وهو جالس في المسجد (6) فسلم عليه فلم يرد عليه فدخل على أبي بكر فاستذكر ذلك إليه فقال:

= رواه أبو يعلى والسياح، إلا أن البخاري قال: كيف أنتم وريكم؟ قالوا: الله ربي وربكم. (مجلد الزوايد 32/6)

أخرج البخاري بلفظ كلف الله أبا يعلى، لكن وم سؤاله عن حاليمٍ معاوية، يهود بنيهم في السر والعلانية.

وقد قال البخاري: لا تعلموا رواة عن ناثر بن عبد الله بن عبد الله (كتاب الاستخار 27/35).

وقد استاد أبا يعلى: رواة بن عبد الله وهو صدوق بخطي، وقد نفرد بالحديث كذا ذكر البخاري، وليس للمهمري رحمه.

الله حمّد في تصحيحما استاده.

(1) يحيى بن أبي الدافع - ينعّم الميم والقاف تمه من مسيرة - البعثدة العادب، ثقة، من الاعتقاد، مات سنة 188/168/11.

(2) التحديب 256/2، ويعين له خطيب البغدادي في تاريخ بغداد 188/168/14، وذكر سنة 909/2/18.

(3) السياح بن جعفر بن أبي نافع، القراء، ثقة، من الثامنة، مات سنة 102/87.

(4) التحديب 38/5، ويعين له خطيب البغدادي في تاريخ بغداد 189/128/2.

(5) الحافظ صلى الله عليه وسلم، ثقة، من النادرة، مات سنة في إحدى وفاته، وذكر سنة 102/87.

(6) محمد بن عبد الله بن محمد، ثقة، في الفقه، من الثامنة، مات سنة 102/87.

وفى جملة، ليس نسبي.

لا يصح.

(7) أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي تمام، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

(8) حافظ الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

(9) أخبرنا حافظ الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

وقد جرب المحافظ ابن حجر الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

نص على أن حديثه عن سن عام مرتلأ. (التحديب 2/277)

وقد نفذ حديثه ابن حجر الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

وقد جرب المحافظ ابن حجر الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

نص على أن حديثه عن سن عام مرتلأ. (التحديب 2/277)

وقد نفذ حديثه ابن حجر الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

وقد جرب المحافظ ابن حجر الله، ثقة، من النادرة، مات سنة 102/87.

نص على أن حديثه عن سن عام مرتلأ. (التحديب 2/277)

وفي المسجد، وله الذي ذكر في حديث "أن بلال كان يؤمز على أطم".

ويحمل تعد النصاء إذا كان الأطم خارج المسجد.

(أظهر: حدوث رقم 8)
مررت على عثمان فسلمت عليه وسلم في المسجد فأخبرت: فأنى هو؟ قال: هو في المسجد قاعد. قال فانتقل يا له، فقال له أبو بكر: ما منك أن ترد على أخيك حين سلم عليك؟ قال: والله ما شعرت أنه سلم(1)، مرّ به(2)، وأنا أحدث نفس فلم أشعر أنه سلم. فقال أيوب: بماذا تحتم نفسك؟ قال: خلاي الشيطان فعل بلقي في نفس أشياء ما أجب أن تكلمت بها وأني ما على الأرض، قلت في نفس حين ألم الشيطان ذلك في نفس، باللتين سألت رسول الله ﷺ ما الذي ينجينا من هذا الأمر الذي يلقى(3) الشيطان في أنفسنا؟ فقال أيوب: فأنى والله(4) قد استكبت ذلك إلى رسول الله ﷺ وأسأله ما الذي ينجينا من هذا الحدث الذي يلقى الشيطان في أنفسنا(5)؟ فقال رسول الله ﷺ: ينجيكم من ذلك أن تقولوا(6) مثل الذي أمرت به عمّي عند الموت فلم يفعل(7).

(1) في رواية الزهرى المتقدمة: ﷺ و آله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت، انظر (حديث رقم 8).

(2) في رواية أخرى: نفتي عثمان عليه وسلم، وهذه العبارة تبتنت أنها نفسي أن يكون حرف اللفظ ساهم في الكلام: ما شعرت أنه سلم ولا مرّ به أو أن تكون جملة: مرّ به بدلا من جملة: أنه سلم، أو عطف بين عليها.

(3) يعني من الوسومة وحديث النفس.

(4) فيه: فإنه علمنا علي جواز الحلف بالله، فإنك أجزف به، أو أن يكون حرف النفي يتكلم في جملة: أنه سلم.

(5) نفسي من خنجر المدينة، فإنك أجزف به، أو أن يكون حرف النفي يتكلم في جملة: أنه سلم.

(6) تقف الكلام على مثل هذا. وبالأن الكلمة هي كلمة الشهادتين.

(7) ذكر الحديث الهندي، وقال: روا أبو بكر بعد أحمد طرف منه، في استدابة أباالحوبر: عبد الرحمن بن معاوية، ونافع ابن جبان، وأكثره في تضعيفه والله أعلم.

(8) جمع الزوايد 332.

و لم أفهم عليه في مسند أبي يعلى.


وذكر ابن حيان في النافع، وسببه رجل الاستاد على شرط مسلم. (الصفحة 118).

فلما قال النسائي: ليس بثقة، هكذا في كتابه هذا، وقد نقل النقل عنه.

وفي الحديث أيضا ظمرو بن ميسرة وهو والقئة إلا أنه ربما وهو لم ينجز هذا الحديث هل هو وما فيه أيضًا لا؟
11 - باب فيمن يحرم على النار

30 - حذلت ناس فقلن: حذلت مساعدة سوية من رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ ثلاث من كن فيه حر على النار وحرم النار عليه. أيان باباً وجب في الله وله يلقى في النار فينقص أحب الله من أن يرجع في الكفر (4).

31 - حذلت مصعب بن عبد الله الزبير (5) حذلت أبي (6) عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر (7) عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: ألا أخبركم علي من خرج (8) النار

(1) النصب بن الوالي بن نصر النصري - يفتح النون وسكون الراء بعدهما مهمه نسبة إلى آثاره الكوفة، نهجه من العارة. مات سنة ثمان وثلاثين وثلاث سنوات، قال يعود العمار في سنة ثمان وثلاثين وثلاث سنوات. انظر (النصب، القاهر) المبتكراً وفقدانه 1111، والمرح لالزاي 1010lickp, 1010lickp.

(2) في الأصل (النصل) بالعين، بل التفاف، وأنا أنه جايل في (النصل) المبتكراً 1111, 1010lickp.

ويعلم أيضاً أن صاحبها قال: نصف بن مسعود مصعب بن حبان في النافذ والآتي رجلنا نفاذ دقلم كان المرادي يغلي بن سعيد المنصور، نظر إلى ضعف كما بينه ابن حجر في (النصل) 1010lickp، وتأتي في ترميم نصف بن مسعود بن سعيد المنصور، نهجه منقح حافيتهة، توفي سنة ثمان وثلاث الفالتان، نهجه منقح حافيتهة، توفي سنة ثمان وثلاث الفالتان، نهجه منقح حافيتهة (النصل) 1010lickp, 1010lickp.

(3) نصف بن مسعود مصعب، بعدها أنا، بعدها بعدها بعدها (النصل) المبتكراً 1111, 1010lickp.

(4) لا مأثوب على الهذبت في سنة ثمان وثلاث سنوات، فكله يغلي بن سعيد المنصور، نظر إلى ضعف كما بينه ابن حجر في (النصل) 1010lickp، وتأتي في ترميم نصف بن مسعود بن سعيد المنصور، نهجه منقح حافيتهة، توفي سنة ثمان وثلاث الفالتان، نهجه منقح حافيتهة، توفي سنة ثمان وثلاث الفالتان، نهجه منقح حافيتهة (النصل) 1010lickp, 1010lickp.

(5) مصعب بن عبد الله الزبير صبورة، لم أقدم عليه أيضاً في مجمع الزواج، نظر إلى ضعف كما بينه ابن حجر في (النصل) 1010lickp، وتأتي في ترميم نصف بن مسعود بن سعيد المنصور، نهجه منقح حافيتهة، توفي سنة ثمان وثلاث الفالتان، نهجه منقح حافيتهة (النصل) 1010lickp, 1010lickp.

(6) عبد الله بن مصعب بن ناظر الزبير، ضعفه ابن أوبد معين، وديم أنوأب عزم وعصره وأيوب مرة، ولديم نهجه (النصل) المبتكراً 1111, 1010lickp.

(7) محمد بن المقدون بن عبد الله بن الهذبت، الكتاب، نهجه منقح حافيتهة، توفي سنة ثمان وثلاث الفالتان، نهجه منقح حافيتهة (النصل) 1010lickp, 1010lickp.

(8) في مسعود أبو يحيى زيدان (على) بعد قوله (تخمر) وعبداره (ألا أخبركم علي من خرج (النصل) 1010lickp, 1010lickp, 1010lickp.
١٢ - باب أن الله لا ينام

٢٢ - حدثنا اسحاق (١) نُنَى هَسَام بوسَف (٢) عن أمية بن شبل (٣) عن الحكم ابن ابٍان (٤) عن عَكْرَمَة (٦) عن أبي هريرة (٧) قال (٨) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (٩) عن (١٠) موسى عليه السلام على المنبر قال: وَتَعَالُ يَنْبَتَ مَا يَنْبَتُ وَنَزَرَ يَنْزُرُ وَلَنْ يَنَامَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ.

(١) أخرج المهدي أبو بكر في (مسند ص ١٩٩) وذكره البصيري وقال: له شاهد من حديث ابن مسعود وسأى في كتاب البئس ٥٠ في (ال令牌 الهريرة ٦٧٦). وأورددهذه في ميزان الاعتذال ونقل عن أبي زرعة قوله: وهما في استغاثة والد مصعب، رواه الليث وعبدة بن سليمان، عن هشام قال: عن موسى عن عقبة عن عبد الله ابن عمر الأدري، عن ابن مسعود مرفوعا:
وقال (١٠) عينهما في المعجم: هذَا هو الصحيح: ٥٠ (مزيان الاعتذال ٥٠٥٠) وقال استغاثة أبي بكر، عبد الله

١١ - أيام ومتبع الزرقاء، وتقضي ملخصه: (١١) في الميزان الهريرة، أصحبه يوسف بن يوسف بدل هسان بن يوسف وهو خطأ. وهم بن يوسف هو الصناعي، نقد من التاسعة، مات سنة سبع وسبعين سنة (١٠) مازعنا، التدريب ٣٤٦/١، التدريب ٣٤٦/١.

١٢ - أيام بسبيل بن عيسى. قال ابناه: له حدثي منكو رواه عن الحكم ابن ابٍان، ١٠ (مزيان الاعتذال ٢٧٦/١).

١٣ - الحكم ابن أبَن المعدة، صدوق عبيد الله وأحيان من السادسة، مات سنة أربع وخمسين، وكان مولده سنة

١٤ - (التدريب ١٩٠/١)

١٥ - (التدريب ٢٠٣/٢)، ثم ذكر خلافة بن خياط أن وفاته كانت في سنة خمس وثمانية، وذكر الدذهب وفاته في سنة أربع وثمانية، وهناك اختلاف غير هذا في سنة وفاته، انظر (الدليل المفصل في القضايا ٣٦٨ مخطوط). وكذلك تاريخ خليفة ابن خياط ص ٣٣٦، والتشريفي، والمفسرون لكتاب الدولة.

١٦ - أيوب أبن الدحابي المعروف اختفى في اسمه وأبيه، والراجح أنه عبد الرحمن بن صخر، توفي سنة سبع أوتٍ.

١٧ - أو نبى وغضبان من الهجرة.

١٨ - ليست في الميزان الهريرة.

١٩ - مالية الفقيه ليس في الأصل ولا من مسند أبي بكر وأبيه كما جاء في الميزان الهريرة وإجاه الزوارد.

٢٠ - وفِي نسخ موسى عليه السلام - هُكذا في الميزان الهريرة.

٢١ -
أرسل الله سبحانه وتعالى ملكاً قريباً (أ) لأتلاه ثم أعطاه قارئين في كل يد قارئه وأمره أن يحفظ بها، قال فجعل يلم وثبده ثلاقبان ثم (أ) استفطى (أ) فيه (أ) أفادها عن الآخر (أ) حتى نام نومته (أ)، فاصطفقت (أ) يداه فانكسرت القارئتان، قال: فضرب الله له مثله (أ) أن الله عز وجل لو كان ينام لم تستمسم النساء والأرض (أ).

13 - باب في عظمة الله تعالى

23 - حديثنا محمد بن يحيى الزمانى (أ)، لنا مكي بن إبراهيم (أ)، نا موسى ابن

(1) قال ابن الأثير: الأقرى وهو السهر (الannya في غريب الحديث 40/6).
(2) في الأصل (استفطى) والذي أتته جاء في احترام غيره وموضوع الزواند والمطالبة العامة.
(3) هكذا في الأصل وموضوع الزواند،، وله في المطالب العامة (ففي) بالإنسان الوفيق.
* هكذا في المطالب العامة، وقد صحفت في الأصل وموضوع الزواند إلى «على».
(4) في الأصل (بيوم) وما أن تبه جاري في المطالبة العامة وموضوع الزواند.
(5) أصل الصدق: المرض الذي يسمع له صوت ويسكن عادة بطن الكف، وأني يعني الإجاع عليه يكون المعني: اجتمع بدأه.
أمراضة: صفق (في لكن العرب 200/1).
(6) الضمير عام على موسى عليه السلام في قوله (له) وعلى لفظ الجملة في قوله (مثله) يفتح اليم والمنة.
(7) أخرج الحديث أبو بكر في (مسند ص 609).
(8) ذكره البصري في (تذكير المرة 1/15) والهنبئي وقال: رواه أبو بكر فيه أمية بن شبل كثير الذهبي في الميزان ولم ذكر أن أحدكه وإنما ذكر له هذا الحديث وضعمه به والله أعلم.
ثم قال: ذكر ابن حبان في التقات (موضوع الزواند 8/2) وأورده ابن حجر في المطالب العامة (27/10) وقال: النضVelocity in Arabic:
(9) مكي بن إبراهيم بن يشير البلخى، نهف نبات، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة وله تسعة سنة.
(10) التلميذ (277/2)
عميد (1) عن عمر بن الحكم (2) عن عبد الله بن عمرو (3) (و) عن أبي حازم (4) عن سهل بن سعد (5) قال: قال رسول الله ﷺ: "دَعُوَ الله سُبُعْنَ أَفَّ حَجَابٍ، نُورُ وظَالِمةٌ" (6) مات سبعة نِسَانًا من حَبَب تلك الحبَبة إلا زُقَت نفسها (7) 172

(1) أبو حازم الأنصاري ليس بصحابي ولا هو سلامة بن دينار روى عنه سهل بن سعد مشهور. ولم يذكر على رسول الله ﷺ برسوله، ولم يذكره ﷺ عن أبي حازم أو غيره ولا تعرف لعبد الله بن عمرو الصحابي رواية.

(2) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(3) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(4) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(5) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(6) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(7) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(8) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(9) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

(10) عن أبي حازم: كان الصحابي أو غيره.

لا يخرج به مَجْمَعُ الزُّوادِقِ (179/874) 172
باب ١٤

٣٤ ـ حمّتنا عبد الله (١) ، ننا عبادة (٢) ، عن أبي حبان التميمي (٣) عن حبيب بن أبي

(٤) فقل : أنشد حسان بن نابت (٥) النبي ﷺ : أي كنّا فقول الناس: من علٍّ

(٦) شهدت بنزيل الله أن محمدًا رسول اللَّه أعمل في دينه متقبل.

(٧) كلاهما: وإن أياً الأخلاق (٨) أذق فيهم (٩) بقيم بذات الله فيهم وعبدل

(١٠) عبد الله بن سالم - وقيل : ابن محمد بن سالم المعروف بالمفسر، ثقة، ربا خالف، من كبار الـائدة عشرين.

(١١) مات سنة خمس وثلاثين (١٤٨/٧، والتغريب ٤٤٧/٦، التغريب ٥٤٨/٧، والتغريب ٦٩٦/٥، وتغريب ٦٩٦/٦، التغريب ٥٤٨/٧)

(١٢) عبادة بن الأسود بن سعيد الهمدائي - صدوق، ربا دلس، من الثامنة (التغريب ٤٤٧/٦، التغريب ٥٤٨/٧، والتغريب ٥٤٨/٧)

(١٣) أبو حبان التميمي - بن سعيد بن حبان يحيى بن حبان - مجهول وجهانتان ومنتقد تفادى، نهى عابد من السادسة، مات سنة خمس وأربعين وثمانية (التغريب ٥٤٨/٧، والتغريب ٥٤٨/٧، والكافش ٢٤٦/١، والكافش ٢٤٦/١)

(١٤) حبيب بن أبي نابت - قال الإمام البخاري: وهو حبيب بن قيس بن دينار أبو زعيز مولى بني أمية، وذكر أن وفاته كانت سنة تسع عشرة وثمانية (التاريخ الكبير ٢٣٤/١، والدغداري ٢٣٤/١، والتاريخ الكبير ٢٣٤/١، والتاريخ الكبير ٢٣٤/١)

(١٥) حسان بن نابت بن المنذر الأنصاري - شاعر رسول الله ﷺ، مات سنة أربع وخمس وثامنة وعشرون سنة (التغريب ١٦١/٨، التغريب ١٦١/٨)

(١٦) (على) ظرف مكان يعني فوق هو مباني على الأسم في جملة جهر.

(١٧) (ابراهيمي) هم يذكرون عنهم السلام - ملاد يحيى هو ابنه على السلام (شرح ديوان حسان ص ٣٤٩)

(١٨) بعد البتة أو أبى بيطار، وما ها.

(١٩) وأنا الجزر من دينك الله، فإن دينك الله، إن ضل من دينك الله.

(٢٠) الفقيدية موجودة في ديوان حسان بن نابت إضافة إلى أن، عنة.(شرح ديوان حسان بن نابت ص ٣٢٠)

(٢١) أخر الأفчиان هو سيدنا هو عليه السلام، الأفقيان دبار عاد هو أرض يظهر بلاد اليمن، المرجع السابق.

(٢٢) هكذا في الأصل، وكذلك في مجمع الزوائد، والمطابع العالية، الذي في شرح ديوان حسان (اذ معدله) (المرجع السابق).

١٤٣
فقال النبي ﷺ: وأنا وأبى عباس (1) ﷺ. 

15 - باب الدين النصيحة

25 - حديثنا أبو بكر بن أبي شيبة (2)، نا زيد بن المحاب (3)، نا عمرو بن مسلم (4).

عن عمرو بن (6) دينار، عن أبي عباس (7) ﷺ: قال رسول الله ﷺ: الدين...

(1) هكذا في الأصل وفي مجمع الزوائد وفي المطالب العالية. وجاء في ديوان حسان بن ثابت: وأنا أشهد موك.
(2) أخرج الحديث بأبي بعي في مسند عبد الله بن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت عن حسان بن ثابت (5). مسند
أبي بعي ص 277 (2).
(3) ذكره البغدادي. وقال: رواه أبو بعي وهو مسلم. (مجمع الزوائد 248/1). وأوردته الخاظب ابن حجر (المطالب
(4) 270.

ومن ترجمة جمال الحديث نبين أن لايعتبره مفيداً بل يمكن أن يكون شاهداً. فهو عبد الله المفلح وهو إذا كان نقصاً إلا أنه قد يكون تفاصلاً فهماً يمكن هذا ما خالف فيه. وفيه أيضاً عبادة
الهنداسي وهو مفسر وفهد عنده. وزيادة على ذلك أن الحديث مرسلاً علماً حبيب بن أبي ثابت كما هو ظاهر، وله
أعلم.
(5) تقدم في حديث رقم (4)
(6) تقدم في حديث رقم (5).
(7) محمد بن مسلم بن سوس - حنة. سوس الطائي، صدوق يخطي، قال: أي بن حجر: من الثامنة مأذى في
النسمان. ذكر البغدادي. وقال: هوفه سنة ست وسبعين وفهد، وقال: فيه لين وفهد له في مسند حديث واحد. ونقل
الخاظب ابن حجر عن أبي عبد الله الحاكم: أن حديثه في مسند ابن إسماعيل هو ضمن المباحث.
قال: يعقوب الفسيخ: لوى لا يسبر به وإن كان سفيان بن عبيدة ثم منه. انظر (المعرفة والتاريخ 453/1)
واللهجة 444، والتكبير 2/97، والكاسف 96/3.

6 - في الأصل (عمر) بدون الواو وهو خطأ، وصوابه عمر بن دينار. هو المكي أبو محمد. قال ابن حجر: نقصت من
الرابعة، في سنة ست وعشرين وفهد، (التقريب 2/96، والتهذيب 8/28) وانظر أيضاً (التاريخ الكبير
26/3).
(8) عبد الله بن عباس ﷺ: تقدم.
باب الحياة من الآيات

37 - حدثنا أبو ياسر غُفار بن يزيد، تنا أبو المقدم، هشام بن زياد قال: حدثني أبي عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه أن النبي ﷺ قال: الحياة من الآيات.

(1) عمار بن هارون أبو ياسر المستعمى، ضيف من الاعمار.

(2) إنظر: التقرب (227) والتهذيب (167/2). وميزان الارتفاع (167/2) والعلاقة التدريب (227).

(3) هكذا في الأصل وفي مسند أبي بكر ص 360 و banging في المقدم نان هشام هو خطأ ظاهر.

(4) يدل عليه تزعة أبي المقدم وتزعة عمار بن هارون.

(5) في الأصل: و هو خطأ وما أثبت جاء في مسند أبي بكر و اثاث المخبر.

(6) وأبو المقدم هو هشام بن زياد بن أبي بكر، قال الحافظ ابن حجر: متروك من المادة. وقال ابن حبان: كان ممن بروى الموضوعات عن النبات والمحاصب عن الآيات حتى يصدق إلى المتنبي أنه كان علمًا لها لاجوز.

(7) الاختلاف.

(8) المخرجين من المحدثين (88/2) والتقرب (227).

(9) جهنة (قال حدثني أبي) متقطعة من التزعة المجهرة، وهي موجودة في الأصل وفي مسند أبي بكر.

(10) وهو زياد والده حسان، مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو حبان: ليس حديثه بالمضجع.

(11) وقال البخاري: ليس بالمضجع.

(12) ميزان الارتفاع (167/2) وانظر: التقرب (227).

(13) يوسف بن عبد الله بن سلام، صحابي صغير، ذكره العجل في نفقات الناخب.

(14) انظر: التقرب (227) وانظر: التقرب وانظر:

(15) عبد الله بن سلام، بالخبر المبين، قال: كان اسمه الحسن الإمام. النبي ﷺ لما أحدث.

(16) وفضل في المدينة سنة ثلاث وأربعين، هو بن صرف. التقرب (227).

(17) في الأصل: زياد، قال: الصغر والسبيع. بعد قوله: الحياة من الآيات، وفطختها لأنها ليست في مسند أبي.

(18) يبقى ولا في التزعة المجهرة ولا في جميع الزواين. ولا أعرف لها أصلاً، وأسهمها خطأ من الناسخ.

(19) أخرج الحبيب أبو يعلى في مستند (157) وذكره البصيري في: التزعة المغنية (216/6). وهمش 요청 ورواه أبو يعلى في مسنداً نان هشام بن زياد أبو المقدم لاحلال الاختلاف به، ضعفه جامع ولم يتبه إحدى التزعة المغنية.

(20) وفي اسناد أبو يعلى عمار بن هارون، وهشام بن زياد، وزياد بن عثمان بن عفان، والأخيرضعف، والثاني متروك، والثالث في نفقات الناخب.

126
النصية (1) قالوا: لم يرسل الله ؟ قالوا: كتاب الله (2) ونبيه ولأمة المسلمين (3) 

36 - حديثنا إبراهيم بن محمد بن عروة (4) ، محمد بن قتيبة (5) ، تنا المسن بن على 
الهاني (6) عن الأخرج (7) ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: أمير جريل 
عليه السلام بالنصح (8) .

(1) قال الحافظ ابن حجر: (الدين النصية) : يحتل أن يعمل على المبالاة أي معظم الدين النصية كما قبل في 
حديث (النجف جمعة) : يحتل أن يعمل على ظاهرة لأن كل لم يرد به عامله الاخلاص فليس من الدين .
(فتح الباري 1/ 288).

(2) قال الحافظ ابن حجر: (النصية في كتاب الله تعالى وتعاليمه) : ونصية للرسول تعظيمه ونصره حيا ويبتلا ونها .

(3) أخرج الحديث أبو بكر في مصنف ص 555 ، وذكره البصري ونقل : رواه أبو بكر وروجاه رجال الصحيح . (جمع 
الزوائد 1/ 87) ، وأبو أحمد الرازي في (الفقه المجري 4/ 6) ، والحافظ ابن حجر في (المطابع العالية 
2/ 271) ، وأبو أحمد الرازي في (الفقه الباري 1/ 288).

وفي استاد محمد بن مسلم الطائي وهو صدوق يحيى : كأن بينه ونها هذا العناية إلى مثابة .

(4) إبراهيم بن محمد بن عروة الحافظ الصدوق أبو إسحاق البصري ، مات سنة إحدى وثلاثين وثلاثين (د) .


(6) سلم - يتفق السين واسكان اللام - ابن قتيبة بن مسلم بن عمر الجاهلي الأموي ، صدوق شهير : قال الحافظ ابن 
حجر : هم في استاد صحيح وقائ يا القاطرة : ليس من جمال المحرر ، وقال أبو حاتم كثير ليه به أغاس .
وقال أبو داوود أبو زعده نعى .

(7) من السبعة . مات سنة سبع وأربعين وفترة . انظر (التنزيف 4/ 326) ، والترقب 1/ 314/ 6 ، ويزن الاعتدال 
3/ 187/ 2 ، ونظرة نتائج نتائج بالمسلم في (وفيات الأخبار 4/ 87).

(8) الحسن بن علي الهاني - في الأصول القطبي - وغير الموثق ضيف من السبعة : قال ابن حجر . وقال 
البخاري : معتز المجري ، وقال ابنه : ضيف . (انظر : (النظم المفهوم ، الصفصص 36) ، ونتازيف والترقي). 
(829) ، وتذكير 2/ 81 ، والترقب 4/ 138 ، والكاسف 24/ 224/ 1 ، ويزن الاعتدال 5/ 04/ 06 ، ويزن الاعتدال 5/ 08.

(9) الأخرج - عبد الرحمن بن هرمز : نسجت نسجت . مات سنة سبع وثلاثين وفترة . (الترقب 4/ 90).

(10) أخرج الحديث أبو بكر في (مصنف ص 555) ، وذكره البصري ونقل : رواه أبو بكر وفيه الحسن عن علي الهاني وهو ضيف . (جمع 
الزوائد 1/ 87) .
باب بيعة النساء

38 - حديث نصر بن علي (ع) حديثي (2) غيبة أم عمرو عجوز من بني مجاش (2).
حديثي عمي (4) عن جدتي، عن عائشة فالت جائت (5) هتست بنت عتبة بن ربيعة (6) إلى رسول الله ﷺ لنتباجع، فنفت إلى يدها (7) فقال: أذهبي فغيره يدك. فالت: فذهبت فغيتني بها (8) ثم جاءت إلى رسول الله ﷺ فقال: أباعك على أن لا تشرك باللهضينا.
ولا تسرقي، (9)
ثاً ولا ترازي. فالت: أنتوئي الحرة! فقال: ولا تقتلن أولادكم خشية إملاءاً. فالت: وهل تركت لنا أولاداً تقتلهم! فقال (10) فيعثت ثم قالت له وعلى سواران: من ذهب ما

(1) نصر بن علي بن نصر الجهني حفيد نصر بن علي بن صيحان ولفظت حفيده لأن الجد كأمه والده قبل المسمى، وأبو علي وله من سنة عشرين وثمانين، فلم يدركه.
(2) وفد ابن حجر في الحفيد، يطلب للفضاء، فأتممت، من العانيرة، بنت حيدر، سنة خمسين وثمانين، أو بعدها.
(3) نصر塑料 (النبرب 2/10 وانظر (النبرب 2/10)
(4) هكذا في الأصل وهو الصواب، وجاً في الحفيدة، (24/1) حديثي.
(5) أم عمرو غيبة بنت عمرو المجاعةة البصرية، مفقولة من السابعة (النبرب 2/10 وانظر (النبرب 2/10).
(6) يهم الحسن ولا يعرف ولا جدتها، قال الحافظ الذهبي: أم الحسن من جدتها، عن عائشة لا يدنري من هنان.
(7) روى عنها غيبة بنت عمرو.
(8) ي Грيرلي الاعتدال 1/47/4، وتأي كلمه السامي في التصريج وهو يؤيد كلم الذهبي.
(9) في الأصل دون الحمة.
(10) هتست بنت عتبة بن ربيعة زوج أبي سفيان بن حرب أمه معاوية أم المؤمنين رضي الله عن الجم.
(11) انظر ترجهها في (أعلام النساء، لجمال 5/39).
(12) هكذا في الأصل وفي مجمع الزوارد، والذي في الحفيدة (24/1) في غيته الباه.
(13) في القانون دون همز، وكذلك في الحفيدة، والذى في مجمع الزوارد، يمعر.
(14) جاء في الكام بالصيف، ولكن كأن كنت لأصبت من مال أبي سفيان الفتنة وهنئة.
(15) الكام في التاريخ 177/2.
(16) هكذا في الكام، لا تظفال أولادك، فالت: هل ربيهم صفارة ونشابهم بيدم (الكامل في التاريخ 177/2).
(17) هكذا في الأصل، أما الداء الفعلك لضيغم المزكر، وكذلك في مجمع الزوارد، والذى في الحفيدة (فارقات) بأسناد.
(18) ي فتيل للفناء المزن.
(19) في الأصل: سواران، وذلك في الحفيدة، والذى في مجمع الزوارد، وعلى سواران للفناء، وهو الصواب.

127
تقول في هذين السوارين : قال : جم (1) من جريهم (2).

39 - حدثنا أبوبكر بن عبد الرحمن (3) سنة، عن أبي، عن ابن اسحاق (4) قال : حدثني سلط بن أيوب (5) عن أمه (6) عن سلمي (7) وكان في أحاديث خالات (8).

(1) هكذا في الأصل. وجدت في سياق المجردة وجمع الأزوان (قال: جمرين من جريهم) بنصب جمرين، ونصبها خطاً.

(2) يابع الرسول ﷺ النساء على أمرها، منها قوله: (ولا تأين بيهتان تفريحته بين أيديكم وأرجلكم).

(3) احترم الكامل في التاريخ 1372/1.

(4) لم أقف على المدة في مسنون عنترة فإذاء أبي يعمل عنها، ذكره البصيري في (المحررة 256/1) والمشهور وقال : رواه أبو بكر وفيه من لم يعرفه. (جمع الأزوان 76/77) والقصيدة المذكورة في كتاب السيرة.

(5) وذلك في كتاب التاريخ.

(6) والحديث بهذا السند لا يعتبر له في فقه الرواة مجهولان كما تقدم من كلام الذهبي والهشيم.

(7) وشبهه لقاء ما روى عن أمية بن رقدة، وأخرج عن جılan في صحيحه. احترم (مورد الظن آن ص 94).

(8) وأخرج أبو داود من طريق مسلم بن ابراهيم عن عفيت، وسماه بالمقدمة وألفظه تفسير. (سنن أبي داود 76/4).

(9) أوس بن عبيد بن حرب تقدم.

(10) يعقب بن ابراهيم بن سعد السعدي تقدم هو وأبوه في حديث رقم 8.

(11) محمد بن أسحاق بن بسماة المغازي صدوق بعجل وروي بالتشييع والقدر، من صفارات الخامس، مات سنة 45.

(12) العتيبي 445/3، والتكاشف 138/3.

(13) النصري 2/191/4.

(14) النصري 2/193/6.

(15) لم أقف على ترجمتها، والتي يشبهه في كلمة البصيري والمحمدي الآتي في التخريج أنها نيئة والاحتجاج بها قائم.

(16) ليس سليم بن عمر بن Prefix هذه صحة مفهومة.

(17) احترم (فتح الباري 22/96).

(18) في محررة جمع الأزوان (سليم بن سليم) بن عمر المنجاري، أسميت ندينا وصلت إلى القبلتين، وقال:

أم يغنت المهاجفة على البيضي؟

(19) احترم (مجاهفة الأول، في تفع 21/7). وأعلام الناس العامة (لكالثة 2576.

(20) في محررة جمع الأزوان (سليم بن سليم) بن عمر المنجاري، أسميت ندينا وصلت إلى القبلتين، وقال:

أم يغنت المهاجفة على البيضي؟
رسول الله ﷺ قد صلى مع القبلتين وكانت إحدى نساء بنى عدي بن النجار - قالت: 
جئت رسول الله ﷺ في بعثته (1) في نوبة من الأنصار فلم شرط علينا أن لا تشرك بالله شيئا 
ولا نسق ولا تزني ولا تقتحم أولادنا ولا تأتي بيتنا نفتريه (2) بين أيدينا وأرجناها ولا نعصبها في 
معروف. قال: ولا ت نفصدن أزواجنا. فلأت في بعثتنا فقلت لأمها منهن (3) ارجعي (4) فسل رسول الله ﷺ ماغش أزواجنا؟ قالت فسأله. قال: نأخذ ماله 
فتحابي (5) يغبره (6). 
السيرة النبوية لابن هشام 156/1, وروى الذهب للمصري 726/2, ودلال النيابة للبهضوي 146/1. 

(1) كانت يباحنا في نساء من الأنصار بالمدينة لا في أحد العقين. وبلد عليه الحديث الآتي رقم (450) ولأن العجبة 
الأولى لم يلبسها إلا الله عن رجل. وفي الثانية باب ثلاثة وبسمن رجل وأمرتان هما نفسية بنت كعب بن بني 
مزن بن النجار، وأسرية بنت عمرو بن بني سلمة. 
السيرة ابن هشام 544/467. 
(2) في الأصل فتريته بالبيت، والأن، الذي في نساء أبي بكر وسعد أحمد وأتاه له وجعل الزوارد (فتريه) 
 دون النيابة. 
(3) في الأصل، منهن، واللذي في مجموع الزوارد وأتاه له والعلوي والعلامة وسعد أحمد (النهي) كا 
تيره. 
(4) الرواية لأحمد: قالنا إن أتاه للهو، وسعد أحمد يسأله ما أتزوجه؟ قالت: فسأله فسأله. 
السيرة ابن هشام 544/467. 
(5) البيـعة: العطاء، وحبكة كبيرة ونكد إذا أعطاه. قال ابن الأثير - وقال صحابي المتند في اللغة: جاهد كذا وطيبا 
إذا أعطاه إليه بقاء. 

اظطر النهاية في غريب الحديث 336/1, والنداء ص 115 
(6) أخرج الحديث أبو عبيد الوصل في (مسند ص 165) واللابل أحمد من طريق ابن اسحاق عن سليم بن أبي بكر 
واسمه بابسط، ومن طريق محمد بن اسحاق عن رجل من الأنصار، لم يسلم عن أهم سليم بن حسن فاست 
باختيار الألف (مسند أحمد 544/467). وأخرجه أبو عبيد في الحديث من طريق أحمد بن محمد بن عبيد عن اباهة بن عبد بن محمد بن حسن عن محمد بن اسحاق، عن سليم 
ابن أبوب عن الحكم بن سالم عن أمه عن سليم بن بني قيس باللفظ نفسه. 
(حليه الأول 717/2، واظهر أن تصحيح وضع في كلمة (ين) فصار (عن) لأن سليم هو ابن الحكم كما 
تم ترجيحه، وسليم بن بني قيس لا يتبنه بالرواية عنها من السند، إلا أن سليم 
وكذلك يرجح، وقال: سليم بن أبي الأنصاري الذي ذكره ابن حبان في النافع وباقي رجال الاستماع فنت 
ابن اسحاق هو محمد بن يناير بن اسحاق - هكذا يقدم يسر على اسحاق - صاحب الغزاة. وكان مدلسا 
قد صرح بالحديث فئات نهمة تدعه. 

129
40 - حدثنا أبو كريب، ننا وكعب، ننا اسحاق بن عثمان الكلايبي(2)، ننا اسحاق بن عبد الرحمن بن عتبة الأنصاري(1)، قال: حدثني جدتي أم عتبة(0). فقال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة جمع نساء الأنصار في بيت(7) ثم سمع(8) النبي ﷺ قوام فسلم فردنا عليه السلام(9)، فقال: أني رسول الله ﷺ(ال북، فإن النبي ﷺ يقبل، برسول الله ﷺ وبرسول الله ﷺ) (10). فقال: أتتابعني(11) على ألا

= (انحاف المحر) 25/1 )

أبو هندى الهمداني وقال: رواه أحمد وأبو عبيدة والطبراني ورجاله نفقات(0) جمع الروانيد 28/6(0) وذكره ابن كثير في (التفسير 133/6)

وق سلمت أبا يعلى أم سلمة ولم يقف على ترميتها وولدها سليم مقبول.

ولم نقصص البيعة على مأذنها ونما هناك شروط أخرى مذكورة في كتب السيرة ﷺ. انظر مثلا؛ (سيرة ابن هنام 3/1)

(1) أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني الحافظ الناقة، مات سنة تان وأربعين وله سنان سبع وثمانون سنة.

(2) وعم عبد الرحمن بن عتبة الأنصاري فقيهٍ بسن أحمد وله سنان سبع وثمانون سنة.

(3) اسحاق بن عثمان الكلايبي، صدر مقل من السيدة فاطمة الحافظ ابن حجر وفراق الذهبي ناقة.

(4) اسحاق بن عبد الرحمن بن عتبة الأنصاري مقبول من الناحية (التفسير 171/7) وانظر الكسن (التفسير 79/7).

(5) أم معينة نبية - بالنص البالغ، وفراق أثقاله - بن تاني كعب - وفراق بن الحارث الأنصاري، صحابية مشهورة.

(6) اسكن بحرة.

(7) السيدة.

(8) في موارد الطفلي، (أرسل).

(9) في موارد الطفلي، (فيا، أرسل علمائنا)

(10) في موارد الطفلي، (أن قلت: أنا رسول الله ﷺ)

(11) ما بين الاتباع ليس في الأصل وهو في سنين أبو يعلى ومجتم الروانيد وموارد الطفلي، وعلاق الحيرة.

(12) هكذا في الأصل بالمذكور وكذلك في انحاف الحيرة ونوات الطفلي، والذين في سنين أبو يعلى(فاثل) بالتأتي.

(13) في موارد الطفلي دون همزة الاستفهام.

130
تشير إلى الله (1) ولا تزني ولا تسرق (2) ولا تقتل و لا تأتون (3) بيهتان تغلبه بإيجادك ولا تأتون (4) في معرفة قلنا (5) فعم قالت (6) فمددنا أبدين من داخل البيت (7) ومد يده من خارجه (8) فذكره (9) قلت هو في الصحيح من حديث عمر (10) وروى أبو داود (11) منه قطعة يسيرة من حديثها (12).

(1) سقط من المسند أبو اليكم فوهة (لا تشركن بالله) وزاد على هذه العبارة ابن حبان قوله (لا تشركن بالله شينا).
(2) في موارد الطلائع تقديم وتأخير بين كلمتي (ولا تزني) (ولا تسرق).
(3) هكذا في الأصل بالله وذاك في اتخاذ الحرة والذئ في مسنده معه بالياهي.
(4) هكذا في الأصل، والذئ في مسنده معه (ولا يتعصن) بالياهي.
(5) في موارد الطلائع (قالنا).
(6) في الأصل (قال)، والذئ أبوه هو النجوم، وكذلك جاه في مسنده معه بالياهي.
(7) تكررت عبارة (داخل البيت) في الأصل.
(8) في موارد الطلائع (فمن يده من خارجه البيت، ومددنا أبدين من داخله).
(9) أي فذكر بقية الحديث وهو في مسنده معه بالياهي، وذكو نصبه: (من خارجه وأمرنا أن نخرج الحيض والعوائق في العديد نهاتنا عن اتباع الجنازة ولا جمع علينا، قال: قلت: فلا المعروف الذي نهاتن عنه؟ فدانت: النبالة.
(10) لم أفاد على حديث عمر في أحد الصحيحين.
(11) انظر (سنن أبو داود 3/193).
(13) وأخرج الحديث بطوله أبو عبيد في سنده ص 32، إمام أحمد في السنن 5/ص 404، والباز من طريق اسحاق بن سعيد، عن اسحاق بن عبد الرحمن، ولفظه مقارب للفظ أبو يعي، وقال الباز: عند أبي داود، قال: أهل الصحيح طرف منه (كنف الأثار 54/1) وابن كثير (لفظ لفظ أبو يعي).
(14) وذكر أبو البصيري وقال: هذا استاد فيه قال، ساسيل بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في النفقات وأخرج له هو وابن خزيمة في صحيحه، واساسان قال فيه أبو هانينة: ناهه، وقال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في النفقات، وركوك هو ابن الجراح، وأبو عبيد هو عم بن الحلا، والده الهاشمي الحافظ، ورواه ابن حبان في صحيحه وأبو حفصنا الابن الأحدي الطلمان، نناجاح بن سنيان ثم ذكر الحديث إلى أن قال: هو في الصحيح من حديث عمر وروى أبو داود منه نسخة يسيرة (المجاهد الحنفية 27/1) وذكره الهميم في (مواد الطلائع 34) وفي صحيح الزيدان، وقال: رواه أبو داود بختصيص كبير، ورواه أحمد وأبو عبيد والطبراني ورجاله نسخ (جميع الزواران 28/6).

131
باب الاستراعة عند البيعة

41 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (11) ثنا خالد بن مخلد (3) عن علي بن هاشم (3)

(1) عن أشعث (4) عن محمد بن سيرين (5) عن الجارود العبد (1) قال: أنا النبي 

أبايعه فقلت له: على أني أن تركت دنيتي ودخلت في دينك لا يذبحني (6) الله في الآخرة قال: 

نعم (8).

والحق أن الحدث مما تركن إليه النفس فرضه نفقات ومنهم الصدوق إلا أبايع الالنصاري فهو مقبول، لكن 

حديده له نحو كثيرة في جواب يتساءل فيه (صحيح البخاري 2476/4)

(1) قتلم وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم.

(2) خالد بن مخلد القطان - يفتح القطان والطاب - صدوق بتسهع وله أفراد من كبار العارضة، مات سنة ثلاث عشرة 

ومنترين وقيل بعدها.

(التقريب 2/487).

(3) عن بن هاني بن البريد - يفتح القريب وهو الحويدة واحده ثمانية سباعية - صدوق بتسهع، من صفار الثامنة، مات سنة 

تبنيت وقيلة، وقيل في النتيجة بعدها.

(التقريب 54/2).

(4) أسعد بن عبد الملك العكزي - يضم المهلة، تقف فيه من السادسة، مات سنة تين وأربعين وثانيت، وقيل سنة 

ست وأربعين (التقريب 8/7).

(3) قتلم في حديث رقم (246).

(6) الجارود العبد - اسمه بشر - وخلاف في اسم أبة يقين: العليا، أو العلا، وقيل عمرو، صحابي جليل، 

استشهد سنة إحدى عشرتين.

(التقريب 1146).

(7) كثير من الصحابة رضوان الله عليهم استرعوا حين يمعنهم على ألا يذبحوا مساويا، أو سلوس، وقد ورد ذلك عن 

عمر بن العاص مأجوج سلم في الصحيح، وأخرج البغوي مثله من سند عبد الله بن ممسوم عن رجل 

الحديث.

(8) وهو في الصحابين هكذا تعز البغوي وذكر مختصرا - شرح السنة موضعها في الصحيحين - أظهر الصحيح 

بشرح النووي 13/16، وشرح السنة 58/1.

(9) أخرج الحديث أبو بكر بن أبي شيبة في (سنده ص 111) والبيصيري وقال: هذا استد رجلاء نفقات ونسعت هو ابن عبد الملك 

العكزي، وعلى ابن هاني هو ابن البريد الكوفي، وخلال بن مخلد هو القطان الكوفي أبو الهيثم (1) أنهما المجهر 

43/1 ولم أرفع على الحديث في جمع الزوار، وفي استد النساء، والصدوق.

132
19 - باب : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه
وجالبه ما يجب لنفسه من الخير

42 - حدثنا أبو حمزة (11)، ثنا محمد بن جعفر (1)، ثنا شعبة (3)، قال : سمعت قتادة (4)
يجمل عن أبي سعيد. عن النبي ﷺ. قال : لا يؤمن حب لأخيه (5) وجالبه ما
يجب لنفسه (6).

قلت هو في الصحيح على السك (8) لأخيه أو جالبه.

43 - حدثنا عبد الله (9)، ثنا خالد (11)، ثنا حسين المعلم (11)، قال : سمعت قتادة يحدث

(1) محمد بن النبي المعروف بالزنم. تقدم في حديث رقم 2.
(2) محمد بن جعفر المعروف بعندمر. تقدم في حديث رقم 5.
(3) شعبة بن المهاجر بن الأودر. تقدم في حديث رقم 5.
(4) قتادة بن داود السدوسي. تقدم في حديث رقم 9.
(5) قال الحافظ بن حجر: المراد بالنفي كمال الأبيان (الفتح 57/1).
(6) في صحيح البخاري: لأخاه ما يجب لنفسه (المراجع السابق).
(7) أخرج الحديث أبوبكر في (مستند ص 304) وهو في الصحيحين كأي باب.
(8) أخرج مسلم في الصحيح بالسنده نفسه على النسج كما ذكره المصنف رحمه الله، وهو في صحيح البخاري من طريق
يجمل الفاظن عن شعبة. عن قتادة. ومن طريق حسين المعلم عن قتادة. ولفظ فتنة «لا يؤمن أحدكم حتى يحب
لأخيه وجالبه» أنظر (فتح الباري 57/1). وأخرج البخاري 67/7. وصحح مسلم 57/1. (أخرجه النسائي من طريق بشر عن
شعبة بالسنده المقدود ولفظه مطلق لللفظ البخاري). سنن النسائي 8/115.

وقد عزاء ابن الأبقي إلى جامع الزهراني ولم أفهم عليه نفسه. وإنما الخرج المرتدي حدث عبد الله بن عمرو في باب
ما جاء في حق الجواهر ثم قال: وفي الباب عن عائشة. 001 إلى آخر كلامه. (انظر تهذيب الأخوين
7/72 وجمع الفوائد من جامع الأصول 17/1). ولم أفهم على الحديث في الخلاف الحكمة ولا المطلب الغالبة. وهو
صحح.

(9) في الأصل عبد الله هو خطأ وعبد الله هو ابن معاذ بن معاذ - مكرر - نصري الفنري. (ثقة حافظ. من العاهرة).
(10) مات سنة عائشة وثابتين. (المغرب 8/495. ونظير التهذيب 7/48). 
(11) خالد بن العبود أخبرنا أحمد بن الحافظ المعجمي. قال أحمد بن حنبل: إنه المنتهى في النتيجة بالبصرة. وهو
توقي سنة ست وثابتين. وثابت رحمه الله.
(12) مصري: (نتذكر الحفاظ 39/6. racks أثاره التهذيب 87/3).
(13) حسين بن حذوان المعجمي المعجمي. توفي سنة سبع وأربعين وثابت. وقد جاور السنين وكان كبير الفنر وأفر.
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير.

bab ٢٠ : لا إيان من لا أمانة له

لا يوجد أي براءة في الصحيح، وهو في الصحيحين، وقد قرر العلماء أن حجرة رمي وبه من السنة، مات سنة خمس وأربعين وثمانية.

التأريخ الكبير ٢٨٧، والندارة ١٩٤/١، والقرن ١٧٥/١، والتهذيب ٣٢٨/٢، والدراية ١٩٤/٢.

(١) من فتح الجاحظ في حديث مسلم: «والذي نفى一点点ه لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.

(٢) أحدهم هو حقن الله في باب من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو قال لأخيه ما يحب لنفسه.

(٣) الزيدة: إن كانت ليست في الصحيح فهي تابعة وجدت من طريق سليم. وله عند النساوي والإسالمي كا بينهما.

(٤) التاريخ الكبير ١٦٧/٢، والندارة ١٩٤/٢.

(٥) أبيهيل: محمد بن سلمان الرضي - مجهل له - موجها في صدر - دعوى له - دعوى له.

(٦) ليس في الأصل وفي موجب في مجمع الزواري وآثار الهمزة في مسنود أبي بكر، وكسف الأستاذ.

(٧) ظاهر العلم أنه لا إيان كمالا لـ كاتب هذه الأثر، ولم تظهر كفالة عليه الصلاة وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الحديث المقدم، والقول: "الملح من لسانه"، وله "ليس المؤمن بالطعن ولا الإ участ بن يزيد، ولا الفاحش".

(٨) لا يوجد شيء في الأصل، وله نسخة في مسنود أبي بكر ومجمع الزواري.

(٩) أخرجه الحديث أبوزايد في مسنود ص ٢٨٣، وأخرجه بإزهاء بالفظ نفسه من طريق عمر بن موسى النصمي عن

١٣١
21 - باب: ما جاء في الحياة والكتب

46 - حدثنا المحسن بن الصباح، ثنا مؤمل (2)، عن حماد (3)، عن ثابت (4)، عن

أنيش فذكر نهوا (5)

45 - حدثنا المسند بن الصباح (1)، ثنا ناول (3)، عن علي بن (7) هاشم بن البريد قال: سمعت

أبيه هلال، وقال: لا أنعلم وأيده بهذا اللنم مرفوعا إلا أنس ولا أنعلم له إلا هذا الطريق، وأيده روى عنه

جماعة، وكان غير حافظ. (كشف الآثام 81) وذكره المهني، وقال: أنس أحمد وأبو بكر والزبير

والطياري في الأوفي والمظفر، وأيده، وافق ابن معين وغيره، وضعه النساي وغيره. (جمع الزوايد 96/1) قلت: قال

النسائي فيه: ليس بالقوي، وقدمت الإشارات إلى المصدر.

وأوردت البوزني إلى أيضاً، وقال: أنس عبد بن حميد ورواية أبو النجم الموصل، ورواية أحمد بن حنبل في مسند ورواه

أبي جعفر في صحيح (انظر المحرر 49/1) قلت: أخرجه ابن جعفر هذا السنده وسُمي في التراجم الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي 287/6) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السنده وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السنده وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السنده وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السنده وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السنده وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السنده 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السنده 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السنده 135/1) أبو

أبيه هلال (السندة 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السندة 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السندة 135/1) أبو

أبيه هلال (السندة 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السندة 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السندة 135/1) أبو

أبيه هلال (السندة 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السندة 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السندة 135/1) أبو

أبيه هلال (السندة 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السندة 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السندة 135/1) أبو

أبيه هلال (السندة 135/1) قال: أخرجه أبو جعفر هذا السندة وسيماً أن جاء الله وهو الحديث رقم (54) في (البيهقي)

وقد أخرجه البيهقي من طريق سلعة بن حبيب عن أبي هلال (السندة 251/2) وأخرجه

المنصور من طريق نسيبيان. (نحو الحديث 76/1) وهو في مسند أحمد من طريق بيزك (السندة 135/1) أبو
الله

27 - باب: الشع يحق الإسلام

47 - حديث عمرو بن حصين (5)، نسي على بن أبي سارة (6)، نسي تابع البخاري، عن

(1) الأخضر سلٌسلان بن مهـن أي واعد الكوفي، ثقة حافظ، عرَف بالقراءة، ورع له بدلًا، فئة ناهٌة، مات سنة

(2) نسي بن أبي وفاش، السَّهِيم البحري، ثقة من ثلاثة أرسل عن عَكرَة بن أبي جهل، مات سنة ثلاث

(3) وثائقة 205/1

(4) نسي بن أبي وفاش، السهيم البحري، ثقة من ثلاثة أرسل عن عُكرَة بن أبي جهل، مات سنة ثلاث

(5) الزيداء ليست في الأصل ولا يُلَعِّب في الألف مزيج المدان، وسبيل الكلام، يقتضيها ويمتوبه في النهاية

في غريب الحديث (117) وذكر ابن الأثير عن الحدث فقال: كل الحلال يعطى عليها المؤمن 300 أي

(6) فائق عليها (المرج الساق) (144/13/6)

(7) أخرج الحديث أبي عبيدة بن حذافة، بسندًا ص197 (12) وثائقة 105/1

(8) عروج عن أبي سارة السِّبَبي، ضيق من السيرة (التغريب 2/77)

136
23 - باب ثلاث من كن فيه فهو منافق

48 - حدثنا أبوخيمة، ننا عمر بن يونس (6)، ننا عكرمة (7)، ننا يزيد الرقاني قال:

سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ثلاث من كن (8) فيه فهو منافق (7) فإن صام وصلى وحج واعتمر وقال: إنى مسلم، فإذا حدث كذب وذا وعد أخلف.

وأذا أتمنى خان (8)

(1) أي: ما سمح الإسلام شيءً، ما حق النش، هل، والمفعوم هو النقص والممواجح. قال: وقد ذكر الحديث ابن الأثير نصب نسي، ولائنيه (ما سمح الإسلام شيء، ما حق النش) 230 (النهاية في غريب الحديث). فيكون المعنى أن الإسلام حين كبت من الصفات، لا سما النش، لأنه سما النش، لم يحقق صفة من الصفات ولا المعنى جائز.

(2) قال التعالي: لا يقال للخيل شبجي إلا إذا كان مع جلد حرضها 220 (فقه اللغة ص 18).

(3) أخرج الحديث أبو جعفر في (مسنده ص 234) وذكره البصيري في موضعين: وقال في الموضع الأول: رواه أبو عيسى.

وفيه على أبي سعى وهو ضعيف. وقال في الموضع الثاني: رواه أبو عيسى والأثرا وهي أسرية وفهم عمرو بن الحصن هو مجمع على ضعفه 220 (مجله الزوارات 1/427/10). وأورد أبو حامد في (المطابع العالية 18/3) والمأخوذ عليه في اطلاع المخبر 220 في استعده عمرو بن الحصن، وعلي بن أبي سعى، والذين منروك.

(4) عمر بن يونس بن القاسم اليمامة، نن من الناسبة، مات سنة ست وثمانون (التقريب 2/46).

(5) عكرمة بن غرر العجلي، صدوق يغلط وفي روايته عن عبيد بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب (التقريب 2/2).


(7) قال النروي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بذلك وله كتاب فإنه هذا المخالفة لا يحكم عليه بكفر

ولاه منافق يخلد في النار 234. قال: كان المحققون والأئمة هو الصحيح المختار أن معنا أن هذه المخالفة خصالها نقاخ وصاحبها نبيه من الائفين في هذه المخالفة لا أنه منافق في الإسلام فيظهر وهو يبطل الكفر.

(8) ينصب 234. وذكره البصيري ونن في الموضع كفر 234 وإذا فكر دون فتاق كنا، قال نن: (النروي على صحيح مسلم 4/472).

ووقال البغوي: والنافع ضرحاً: أذهبوا أن يظهر صاحبه الإبان هو ذكر الكافرون على عهد رسول الله ﷺ، والذين تذكر المحافظة على أمور الدين سراً وروباً أتمنى أن يذهب من لفاء والذين كنا، قال نن: (النروي على صحيح مسلم 4/472).

(9) أخرج أبو عيسى في (مسنده 374) وذكره البصيري وقال: رواه أبو عيسى وفيه ضعيف. (مجله الزوارات 1/437/10).

137
24 - باب المؤمن يأكل في معي واحدة

49 - حديثنا قاسم بن أبي شيبة (1)، لنا أبواسامة (2)، عن بريدة (3)، عن أبي موسى (4) عن النبي ﷺ قال: المؤمن (5) يأكل في معي (6) واحد، والكافر يأكل في معي (7) سبعة (8) أمعاء (9).

وملأ وجهه في اتخاذ الميه، وأورده السيوف في الجام الصغير من سنده ماعز رضي الله عنه (الفتح الكبير 48/2).

و، في المثاليات، وعند، والأسقوف، والبطف، والعشاق، وصدو، وسقى.

وهذا الصحيح من سنده أبي هريرة رضي الله عنه. وفي بعض رواياته عند مسلم بزيادة قوله (وان سام وصل وزعيمه حسن) في بعضها دون الزيداء. انظر (صحيح مسلم 77/2) وأخرجه البغدادي وقال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (شرح السنة 273) وأخرجه البخاري في (السنن الكبرى 288) وأخرجه البخاري من سنده عبد الله بن سعد بن بلفظ. آية التنافع ثلاث إذا حدث ولم يذكر قوله (وان صام) 300 سنن 187/3 (1)

السادسة (7)

(1) القاسم بن محمد بن أبي نسيب أخو الحافظين أبي بكر، وعنهم، ضعفه ابن معين (مزيز الاعتدال 277/2).

(2) أبواسامة حماد بن إسماعيل بن زيد القرشي كلاهم، شهور بهذته، تلقته شاعراً، وكان بأمره يبحث عن كتب غيره، من كبار التأسيس، قاله ابن حجر (التقريب 195/1)، وانظر ميزان الاعتدال 88/2 والعهد العربي 2/3.

(3) بريدة - تصغير - ابن عبد الله بن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، تلقى مختصر، قبلنا من السادسة (التقريب 76/1) (8).

(4) أبوبرير بن أبي موسى الأشعري، قبله اسمه عامر، تلقى من الثامنة، مات سنة أربع وثمانية، وقيل غير ذلك، وقيل.

(5) أبوه يبن أبي موسى الأشعري عبد الله بن بكر بن سليم، صاحب شهير، أمره عمر بن عبد الرحمن بن أبها الحذمي بصفين، مات سنة خمسين وقيل بعدها (التقريب 2/441) (9).

(6) قيل: المؤمن كامل إلا الإبل، وقيل: أن الألف واللام فيه عهد، وإن الحديث ورد في شخص بعنه 200 انظر فتح الباجر 599/3 (10).

(7) المعلق: مصنف الطائي وهو مذكر وقد يبتعد 300 المجد في اللغة ص 176.

(8) قال الحافظ: روى الكروماني عن الأفصاشي، في نسبة الأлуш، السبعة أن النام أثلت من ثلاثة موصلة بها، وفيه: الانتا عشري والصائم والمولون، ثم ثلاثة طغوت هو: الفاني - ينصرون وفائف، أو فائفين - والمستقبل والأحمر - هم.

(9) قال: راح الله سلطاً فلست لنا شيئاً إلا وفروا، إلا أن الفرون، الذي عنه الكروماني من العداد، الرقيق، فليس كذلك، فلما هو القول الصغير، والقليل، وهذا صوابه، بقائهم بينهما ألف ومائة، لا، ما ضبطه الحافظ ابن حجر، والصحبة أن التفاعليات، ثلاث، المعاد، الرقيق 100 انظر فتح الباجر 40/2، وكتاب في سبيل موسوعة علمية لأحمد زكي ص 267.

(10) ذكر العلماء: رحمهم الله في مهنة الحديث تانانيا، أوائل نقلها ابن حرج في فتح الباري، والذين يظهر ل في معنا أن =

138
قلت هو في الصحيح (1) وأما ذكرته لأنه ذكر بعد سندا إلى أبي سعيد قال: بئله وهو هذا (2).

5ـ حديثنا قاسم (3)، ننا أبو معاوية (4)، عن مالك (5)، عن أبي الوداد (6)، عن أبي سعيد (7)، عن النبي ﷺ بئله (8).

المؤمن كامل الإيمان لا يتنازل من الطعام إلا ما يسده به رفقة، واما الكافر فلا يتنازل بعده وياكل به حتى يقتلى معدته، وقد وصف الله تعالىهم الذين كفروا بقوله: "والذين كفروا يعتصمون وياكلون كما تأكل الأنام" (9).

(1) لم أفق عليه من سندا أبي موسى في صحيح البخاري، وقد أخرج حمدي في (صحيحه 1/1332)، وأبو يعلى ضمن سندا جابر بن عبدالله (سندا أبو يعلى ص 217).

(2) وأخرج ابن ماجة في (سنن 2/408-409) والertos في الامل الصغير وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبيل استناد.

وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن النبي ﷺ، وأما يقتسم من حديث أبي موسى (العمل آخر كتاب حقة الأحذية 51) وقال الحافظ ابن رجب: "أما حديث أبي موسى هذا فمعنى مسلم عن أبي كريب وقد استشهد في كتاب واحد من هذا الوجه وذكره أن أبا كريب تفرد به منهج الخراط، وأبو الزرعة، وذكر لأبي زرعة من رواه عن أبي إسماعيل أن أبا كريب قrams فكان له أسرار له نحوه منه (شرح الامل ص 378)، وأورد المزري في (حقة الأحذية 1/6) وهو في الصحيحين من سندا أبي هريرة وابن عزيز رضي الله عنهما. انظر (العمالي 176/9). وصحح سالم في سنن 1/136/3/ و矫正ه ابن ماجة من سندها في (سنن 3/1875) وهو أيضا في موافق من سندا أبي هريرة (شرح الزلزلي 29) و矫正ه أبو يعلى من سندة ابن عمر، ومن سندة جابر (سندا أبو يعلى ص 146، 222). ولم أفق عليه من سندا أبي موسى في صحيح الزوايد 300 وفي استناد القاسم.

ابن أبي نعيم وفق ضعفه ابن معين، وفيه عباسة وهو مفصل وقد رواه متعنا (2).

(2) يعني حديث رقم (190).

(3) قام بن محمد بن أبي نعيم - تقدم في الحديث السابق.

(4) أبو معاوية عبد بن خالد - يعمجهم - غيرinterpre وفق أختى الناس لله الأعيان وقد يهم في حديث غيره من كبار الناسوة. مات سنة 12 وسنين وثمانية وثمانية سنة، وقد روى بالارجاع (التقريب 2/157/6، وانظر التهذيب 9/1).

(5) مجاهد - يسم أوله وتخفيف العين - ابن سعيد الهذاني ليس بالقورى وقد تغير في آخر عمره، من صفار السنة.


(7) أبو سعيد الخداري - تقدم في حديث رقم 17.

(8) أي يقل الحديث المقدم، وأخرجه أبو يعلى ولم يذكر نصه وأحواله على الذئب قبله (سندا أبي يعلى ص 217). وذكره ابن معين وقال: رواه أبو يعلى فيه ماجيد بن يزيد وقد ضعفه الجمهور (جمع الزوايد - 139).
باب: لا يكفّر أحد من أهل القبّة

51 - حدثنا ابن ميجرٍ (٤١) ناّب أبيٍّ (٤٠) ثنا الأعشمٍ (٣٩) ثنا أبي سفيانٍ (٣٨) قال: سألت جابرٍ وهو مجاورٍ (٣٧) بِيْكَةً وكان نازلاً في بيتي فهّرٍ، فسألته: هل كنت نذاع أحداً من أهل القبّةٍ (٣٦) مشركاً؟ قال: معاذٌ (٣٥) ففزع لذلك (٣٤) فهـ.

(١) محمد بن عبد الله بن وغيرٍ - مصطفى الهذاني - سكن الميم - نعة حافظ فاضل - من العاشرة - مات سنة أربع وأربعين والثلاثين.
(٢) النذركة ٣٦٨٢٩، والتهذيب٢٨٠/٢ و٣٦٧/١، والتهذيب٧٥/٥، والنهج٢/٤٦.
(٣) النذركة ٣٦٨٠/٢، والنهج٢/٤٦، والتهذيب٢/٤٦، والنهج٦/٥، والتهذيب٧/٥.
(٤) أبو سفيان - طلحة بن نافع الواسطي - الإسكاف - روى عنه الأعشم وهو راوبه، قال ابن حجر: صدق من الزراعة، وقال الذهبي قد افتح به مسلم وأخرج له البخاري معروفاً يبكيه: (مزيان الاعتدال ٤٤٤/٢، والتهميش ٢٩/١، والتهذيب ٢٩/١، والنهج ٢/٤٦).
(٥) جابر بن عبد الله بن عمر الصخابي المعروف - تقدم.
(٦) لأن أصله خزرجي سلني من المدينة، ثم أقام في مكة خمسة من الزمن، جاء في تهذيب أبي سفيان في تهذيب، وهو الحادي عشر من توفي فيها من الصحابة، كما هو مشهور.
(٧) فهـ بن مالك بن النضر بن كاتانة (٦) النذركة ٣٥٨/٢، فهـ.
(٨) فهـ.
(٩) النذركة ٣٥٨/٢، فهـ.
(١٠) أي عبداً لله وهو الاعتدال والنجوم، هو (٦) النذركة ٣٥٨/٢، فهـ.
(١١) فهـ.
(١٢) فهـ.

(١٣) كتابة عن المسلمين الذين ينطلقون بوجههم نحوها.
(١٤) أي عباداً لله وهو الاعتدال والنجوم، هو (٦) النذركة ٣٥٨/٢، فهـ.
(١٥) فهـ.
(١٦) فهـ.
(١٧) فهـ.
(١٨) فهـ.
(١٩) فهـ.
(٢٠) فهـ.
(٢١) فهـ.
(٢٢) فهـ.
(٢٣) فهـ.
(٢٤) فهـ.
(٢٥) فهـ.
(٢٦) فهـ.
(٢٧) فهـ.
(٢٨) فهـ.
(٢٩) فهـ.
(٣٠) فهـ.
(٣١) فهـ.
(٣٢) فهـ.
(٣٣) فهـ.
(٣٤) فهـ.
(٣٥) فهـ.
(٣٦) فهـ.
(٣٧) فهـ.
(٣٨) فهـ.
(٣٩) فهـ.
(٤٠) فهـ.
(٤١) فهـ.
١٤١

القاتل هو جبار الصحباء راوي الحديث الذي ظاهر الوقف. وحكمه الرفع لأن ظاهر السؤال: هل كنتم تدعوون أحداً منهم كافراً؟ قال: لا (١).

٥١ - حدثنا أبو حنيفة، ننا عكرمة (٢)، ننا يزيد الزمغني (٣)، عن أنس بن مالك قال: قلت: يا أبا حنيفة ان ناساً يشهدون علينا (٤) بالكفر والشرك (٥) قال أنس: أولئك من في شر الحلق (٦) والخيلة (٧).

(٦) القاتل هو جبار الصحباء راوي الحديث الذي ظاهر الوقف. وحكمه الرفع لأن ظاهر السؤال: هل كنتم تدعوون أحداً؟ 

معاه في زينك وهو زن النبي ﷺ وهو في حكم المرفوع كما هو مقرر في مصلحة، والله أعلم.

(٧) أخرج الحديث أبو ꜱعد بن وهب (٨) في (مسنده ص ٣٤) وزكره الحنفي وقال: رواه أبو بكر والطبراني في الكبير، وجزاه رجال الصحيح (مجمع الزوايد ١٠٧/٦) وأورد فيه الحافظ ابن حجر وقال: صحيح (المطلة العالية ٩٥/٣) وزكره البصري في (الفتاوى المرة ١٧٩٠) وليس في استناداً جمله ضعيف إلا أن الأعشى رواه معتمداً على أبيب سفيان والأعشى مالك هو معرف.

(٨) ولم أقف عليه في المجم الكبير للطبراني.

(٩) عمر بن يونس البصري، تقدم في حديث رقم (٤٨).

(١٠) عكرمة بن عمار العجلي. تقدم في حديث رقم (٤٨).

(١١) يزيد بن أبي الرقة، تقدم في حديث رقم (٣٧).

(١٢) القاتل هو يزيد الزمغني، أبو حنيدة كتبه أنس بن مالك رضي الله عنه. (الollar ترميمه أس في المهذب (٣٧٨/٦).

(١٣) لم ينسب أحد الشرك أو الكفر ليزيد بن أبي الرقة، ولما أن جماعة من الناس كانوا يشهدون على طائفة من المسلمين بالكفر والشرك.

(١٤) في الكلام المجاز باللهذة وتفديته فقاً حكمهم؟ بدائل إجابة أنس يقول أوثك ١٠٠٠.

(١٥) تبعضية لأن شرار الحلق كثير ومنهم الذين تفهم عليهم الساعة كما في الحديث الصحيح.

(١٦) قال الرازي: والخيلة أيضاً الحديث، يقال لهم خليفة الله وهم خلق الله وهو في الأصل مصدر. (عهداً)

(١٧) الصحاح ص ١٧٨.

(١٨) أخرجه أبو بكر في (مسنده ص ٣٧٤) وزكره الحنفي وقال: رواه أبو بكر، وفيه يزيد الزمغني وله ضعف الأكبر.

ومنه أبو أحمد بن يزيد. وقال عنه أحاديث صالحة عن أنس وأروج أنه لا أساس له (مجمع الزوايد ١٠٧/٦).

(١٩) وأورد الحافظ ابن حجر في (المطلة العالية ٩٥/٣).

(٢٠) وقد ذكر النصيح حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه على المطلب العالٍ أن البصريف ذكر وقال: رواه أبو بكر.

(٢١) وبنى ضعيف لضعف يزيد الزمغني، وله شاهد من حديث أبي سعيد.

(٢٢) المجموع السابق.

(٢٣) قلت: ذكر البصريف ولم أقف على كلامة الذي نقل النصيح حبيب الرحمن قطع البصريف ذكره في موضعين من كتابه، والله أعلم.

(٢٤) تفسير الفتح المزية (٧٠٠/٦).

والحدث لي جانب أنه معروف على أنس في يزيد الزمغني وهو ضعيف وفيه عكبة بن عار وهو صدوق كله.

بغلط.
26 - باب: أن دين الله في يسراً

في 53 - حدثنا وهب بن بقية (1), ثنا (2) عاصم بن هلال (3), عن عاضر بن حمزة (4) الفقيه قال: أخبرني أبي (5) قال: أتى المدينة فدخل المسجد والسلاطين ينتظرون الصلاة فخرج رجل (6) يقف على رأسه من وسط توضأة (7), أو غسل اغتسال فأصل بنا فلما صلحب جعل الناس يقومون إليه ثم يقولون (8): يارضي الله أرايت كذا (9) أرايت كذا؟ يرددها مرتين فقال رسول الله ﷺ: بأيده الناس أن دين الله في يسراً (10). بأيده الناس أن

(1) وهب بن بقية بن عثمان بن محمد, يقال له: ويبان, ناقة من العاشرة, مات سنة تسع وثلاثين ومائتين, ولم شاء أبو

(2) سم وتسعون سنة (التقريب 237/2, وتاريخ 149/117) 0.

(3) صفحة التحويلى غير ظاهرة في الأصل ولا في مسند أبي يعلى, ولكنها يشبه ما أنتبه.

(4) صمام بن هلال البائري, قال مهجر: فيه من السنة (التقريب 238/1, وتاريخ 149/117) 0.

(5) وبيان الاعتدال 358/5, والجرح والتعديل 351/1


(7) التاريخ الكبير 19/1, وبيان الاعتدال 359/2, وانعقاد الهجرة 31/1.

(8) في مسنجد أحمد (أخبرى بابي عزة) وهو من صنعة أحد الأرواح لأن غاضرة بقال أنه ابن عمر أو ابن عروة,

(9) واصني المروى يؤكد أنه ابن عزة (انظر مسنجد أحمد 67/5), وعرف هو الفقيه - يضم القلم وفتح الفاء

(10) روي عنه ابنه غاربة: روي عن ابن أبي يعلى (من وسط توضأً دون ذكر الضمير).

(11) كلمة (لم يقلون) ليست في مسنجد أبي يعلى.

(12) نظر (التاريخ الكبير 67/5, والجبان 67/5).

(13) الزرده بالرسول ﷺ, وظاهر أن عزة أسلم قبل مقومه المدينة وقيل أن يرى رسول الله ﷺ.

(14) في التاريخ الكبير 10/1, ويفضل أن يعلى (من وسط توضأً دون ذكر الضمير).

142
دين الله في يسر (١)

٢٧ - باب: من لم يؤمن بالله لم ينعسه عمل

٥٤ - حدنا أبو خليفة (١)، ننا جرير (٢)، عن منصور (٣)، عن مjahid (٤)، عن أم

= هذه الكلمة في الأصل وكذلك في مسند أبي بكر النجاح المحبة وذكرها الهنعي في جميع الزوايد دون تكرار وقال

بعدها: "ثلاثة يقظة".

أخرج الحديث أبو بكر في (مسنده ص ٢٣٤)، والإمام أحمد في (المسند ١٥١٥). وأخرج البخاري ولم يذكر

فوله: "بودها مرات ١٠٠٠٠ إلى آخر الحديث". (التاريخ الكبير ٤٠٧). وأورد الحديث ابن حجر جزء يسيراً من

هذا الحديث (ان دين الله يسر) وقال: "رواه أحمد الطياري في الكبير، وأبو بكر عليه عاصم بن هلال وفقه

أبو حاتم وأبو الوليد، وعليه النص في وغيره، وتعتبر لم يرو عنه غير عاصم هذين الذري (جمع الزوايد

١٦١/٢) وأذكره البصري وقلت: "رواه أحمد بن حنان في مسنده، نان يزيد بن هارون، ابن عاصم بن هلال

وقال: هذا استفاد فيه مقات، غاضبة عن عمر وقيل عن عروة الفقيح البصري ذكره ابن حيان في النفلات، وقال

ابن المندسي مجوع.

وعاصم بن هلال بالحرفي ضعفه ابن معين وقال أبو الوليد: ليس به، وأبلغه اسمه، محمد الصديق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حيان: كان من يكلب الأسانيد نوها لاعبًا حتى بطل الاحتجاج به.

وبارا: رجال الاستناد نفاث.

(التاريخ الكبير ٣٦١). واسنده ضفيف، فصار بن هلال ابن الحديث وغاضبة بن عروة مجروح الحال، فالحديث لا يصح للاحتجاج

أو الاعتبار، أما من استفца عن الحافظ ابن حجر من تحسينه للحديث فهو مقبول على الجروذ الذي ذكره منه ولاتس核 أن ذلك من نبيل

الصحح لا يسمح باعتبار معناه.

وقد ذكرنا ما يبين في الصحيح، ومثني الحديث عموماً له أصل في الصحيح. ولم أبقي عليه من طريق صحيح من

مسند عروة الفقيح ولا أعرف مايدل على صحة خبره ونصت فيه.

(١) زهير بن حرب (٢) جرير بن عبد الوهاب (٣) منصور بن الحسن (٤) منصور بن العيين (٥) مjahid بن بجر.

٤/١٣٥(٧) وقد أخرج خليفة بن خياب فواته سنة أربع وفئنة.

١٤٣ / تاريخ خليفة ص ٣٠٣.
سورة الرعد (1) قال منها النبي ﷺ: "أن هيفاء بن المغيرة (2) كان يصل الرحم وينفر الضيف، ويفك العناية، ويبعث الطعام، ولد أدرك أسلم (3) هل ذلك نافعه؟ قال: لا! (4) أنت وحدها ولم يقل يوما قط: رب اغفر لي (5) يوم الدين. (6)"

(1) أم سلامة الصحابية المعروفة هندي بن أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، توفي سنة تسع وخمسين، وقيل الانتين.
(2) هيفاء بن المغيرة بن عبيد الله بن عمر بن الخطير.
(3) سورة ابن هشام 217.
(4) انتظر النهاية في غريب الحديث.
(5) نظراً لها لا يفتيان أن الغيب لا يعلم إلا الله، ولكنها بطلاً على ماعرف عن هيفاء من حبه للخير في الجاهلة.
(6) أي هل ينفعه عمل ذلك من عبادة جهيم؟
(7) فاكف في الكافر لا ينفع ما ندمت في حياتنا من الحري، وبدل عليه قول الله تعالى: "ودنا إلى ما امتعتمنا" (217). جدك فكروا برجم أعلمه كرامه استندت به الرحى في يوم عافصه! (8) أسورة إبراهيم 28.

أما أبو طالب فكفر عنه العذاب وهو كافر كارماً للرسول، هو من خصوصياته.

أما بالنسبة فنام بن المغيرة فنظره الحديث بدر على أنه من أهل الفترة، وقد قال تعالى: "من كنت معدنين حتى نبت روسوله؟" (9) أسورة الإسراء 55. وهذا يشمل قولرسله (لا) على أنه لا ينفعه كل الذي عمله لأنه لم رد بذلك وجه الله، وكذلك المسلم الذي يعمل شيئا من الخير ولم يكن قصدت منه وجه الله. فهو أيضاً لا ينفعه بكله ذلك من الدار الآخرة بل يعمد به. كأن يقرأ القرآن لباقاته عهده به. أي يطلب العلم لباقاته

(9) أخرج الحديث أبو بكر بن (مسند ج) 315.

أي أنه كان يعطي لباقاته، فإن كرب جواهر وغيرة ذلك.

(8) هذا اختباس من قوله تعالى حكايته عن إبراهيم الكهيل عليه عليه نبينا أجمل الصلاة والسلام، والذي أظلم أن يغفر لي خطيتي يوم الدين. (9) أسورة الرعد 82.

(7) أخرج الحديث أبو بكر بن (مسند ج) 315.

(6) ذكره الهيثمي وقال: رواه الطراني في الكبير، وأبو بكر بن رجله ورحله الصحيح، (جمع الروايد 188/1) وابن عبد الرؤويح عن قال: هذا انتساب رجالة يقتله وله شاهد من حديث سلمة بن يزيد النخعي وسيأتي في كتاب صفة النار وأهلها (الخليفة الحرية 41/1) 


(6) وحديث الباب ليس فيه فرصة إلا عنتة منصور بن المنذر وهو مولى.
باب: أن الله حرم الجنة على المشركين

55 - حاتمه أبو الأشعث أحمد بن المقدم العجل (١) صدوق صاحب حديث طعن أبو داود في مبتكره في سنة ٢٧١ (التقريب ٣٧).

3(1) ابن سبئان - تقدم.
3(2) حرف التحويل ليس في مبتكره.
3(3) أبو الأشعث أحمد بن المقدم العجل في حديث.(١) صدوق صاحب حديث.
3(4) إمام بن محمد بن النضر الأحول (٢) وسبهان حجر فقال: "أصلح بن النضر - صدوق من العبارة.
3(5) التزيب ٣٨٦/١ والتهذيب ٥٨/١.
3(6) حكماً أبو هلال الحديث عن شتارين كا هو وظاهر وقد صرح أنه نص على النضر، من سببه نبضه عاصم.
3(7) هو سبئان ابن طرخان، ينقل الطابع. لا تقدم من الرابعة، مات سنة ثلاث وأربعين، ونان، وهو ابن سبع، ونسين، التزيب ٣٦٢/١ والتهذيب ٤/٢٠٠.
3(8) ابن داود الفضوي.
3(9) علبة بن عبد الغفور الأردي، ناقة من الرابعة، تقدم الموت، مات سنة ثلاث وثمانين، قتله ابن حجر، وقد أخر.
3(10) رفاته خليفة سنة اثنتين وثامن.
3(11) لزنبيه خليفة سنة اثنتين وثامن.
3(12) نظر: (تاريخ خليفة ٢٢٧، والتقريب ٢٢٧/٢)
3(13) أبو عبد الجليل نظم في حديث رم ١٧.
3(14) في مبتكره، لزياتين. يتون التزيب.
3(15) أي أنه يعبر، قال الرزاز: "قطع النهر عبره.
3(16) ختان الصباح ص ٥٤٢.
3(17) هكذا في الأصل بالله، على المغول، ولن ين אחד بن أبي مل (فئادي).
3(18) يفتح المهمة، لأن - أن - ومن بعدها في محل رفع بالفاعل.
3(19) يفتح المهمة، والجملة المكونة من أن مابعدها بعدل من الجملة السابقة، أو عطف بين عليها.
3(20) يعني: "فيتحول أبوه".
3(21) في رواية الآخرين أن الطهان أنه يفيح ذيغ - والذئب هو ذكر الضبع، نظر (فتح الباري ٨/٥٠٠).

٢٨
فيتكه (1) قال: فكان أصحاب رسول الله ﷺ برون أنه إبراهيم (2) ولم يزدهم (3) رسول الله ﷺ على ذلك (4).

(1) أي فتك الرجل أباه بعد أن تغيرت خلقته.

(2) يعني أنهم كانوا يطلبون أن إبراهيم الخليل هو المراد في القصة وأنه يطلب الله تعالى أن يدخل أباه مع الجنة فيقول: أى رب أبي معي، فكلك وعدتني ألا تعيوني، فيقول الله تعالى: إن الجنة لا يدخلها منشر.

(3) فでしたが جاهان، يصحت البخاري عن النبي ﷺ قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب أتتك وعدنتني ألا تعيوني، يوم يبعثون. فيقول الله ﷺ: إني حرمت الجنة على الكافرين.

(4) جمع البخاري 8/3449.

هكذا في الأصل وفي مسند أبي يعلى وسبط من كشف الأسئلة نقطة الزاي، وعبارة: فلن يزدهم رسول الله ﷺ على ذلك بالراحة المهملة.

والمعنى أنه لم يبين له من هو ذلك الرجل، وقد تقدم حديث البخاري وهو يدل على أن إبراهيم يطلب دخول الجنة لأبه فلا يلبس طليه.

(4) آخر جوهر الحديث أبى يعلى في مسند الله 1/162 ذكره البخاري وقال: رواه أبو يعلى والبيزار ورجال الصحيح، (جميع الروايات 1/1188/4000) وذكر المحقق ابن حجر جزء منه في فتح الباري 8/500 ولم أفهم عليه في اتفاق الخبر.

(4) آخر جوهر البخاري بالاستناد نفسه، ولفظة مقارب للفظ أبى يعلى وقال: لا أعلم رواة إلا البيازي، ولا عنه إلا إنه وهو حديث غريب.

(كتف الاستمرار 1/65).
الكتاب الثاني

كتاب العمام

باب في علم سيدنا رسول الله ﷺ

56 - حدثنا أبوخديجة، ثنا جرير(1)، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة(2)، عن
عبد الله بن سلمة(3) قال: سمعت عبد الله(4) يقول: قد أتى نبيكم محمد(ص) فكان
فيهم(5) إلا(6) مفاتيح(7) الحمص(8) أن الله عنه علم الساعة وينزل الفيت ويعلم ما.

(1) جرير بن عبدالمجيد - تقدم في حديث رقم 6.
(2) عمرو بن مرة بعبد الله الجمل - يفتح الجمع واللم - المراد الأعمى - ثقة عابد كان لا يبدع وربى بالارجاء.
(3) عبد الله بن سلمة بكسر اللام - المراد الكوبي - صدوق تغير حفظه من الثاني - قال الحافظ ابن حجر في تجارة
عبد الله بن سلمة الهذاني - وهم من خلفه بالذي تقبله - يعني المراد - هو ( ميزان الاعتدال
2/430 ) فقد ترجم الذهبي لـ عبد الله بن سلمة - وظنه المرادى والمهذاني فجعلهما واحدا ونقل عن الأثراء
مايفيد ذلك دون تriage بينهما.
(4) وانظر ( التقریب 241/5 )
(5) عدد الله هو ابن معبد كا جاء في مجمع الزوائد وتحف المهرة - وقد تقدم.
(6) ماين الفجرين ليس في الأصل وأينته من مجمع الزوائد 2/363 /8، وأتحاف المهرة 1/90/1، ومكانه في الأصل فرغ.
(7) في مجمع الزوائد ( غير).
(8) في المحبدات في فسفر قوله تعالى « وعندك مفاتيح الغيب » 59 الأكمام: وهو في الأثبات استعاره عن التوصل إلى
الفبب كما توصل في النسخ بالمفتاح للغيب عن الإنسان.
(9) الجمع لأحكام القرآن 2/43/7.
(10) هي الخمس التي استدرك الله تعالى بعلمه عن خلقه وهي كا في قوله " إن الله عنده علم الساعة وينزل الفت"
57 - حديثنا اسحاق بن أبي رضى الهروي (2), ثنا هشيم (3), عن عبدالرحمين بن اسحاق (4), عن أبي بريدة (5) بن (6) أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

"أقصى ما قال الله ﷺ في قلوبنا" لقوله ﷺ:

"يا قلء" (23/33).

(1) أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عبد الله يقول: من كل شيء قد أثني نيفكم إلا مقاطع الحمص.

(2) سمعت عبد الله يقول: من كل شيء قد أثني نيفكم إلا مقاطع الحمص.

(3) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا عبدالرحمين بن أبى رضى الهروي، ثنا هشيم.

(4) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا عبدالرحمين بن أبى رضي الهروي، ثنا هشيم.

(5)くれنر

(6) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا عبدالرحمين بن أبى رضي الهروي، ثنا هشيم.

(7) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا عبدالرحمين بن أبى رضي الهروي، ثنا هشيم.

(8) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا عبدالرحمين بن أبى رضي الهروي، ثنا هشيم.

(9) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا عبدالرحمين بن أبى رضي الهروي، ثنا هشيم.

(10) كتبنا هذا عن هشيم، ثنا Abdul rahman bin Ahsan ibn al 'Abbas, ثنا هشيم.
قال ابن الأثير : هو مايسمى الله مبادئ البلاغة والفصاحة والوصول إلى علوم العربية ومبادئ الحكمة، ومجلس

الأعمال والذائفات التي أطلقت على غيره، وقد مات في مالاته، ضعف هم سلوكه على الوصل إليه.

في مسند أبي علي: "فعلتما الشهيد" بزيادة الشهيد، وليس في الحديث رقم (69) ما يدل على أن الرسول عليه

صلاة وسلم نال عليهم كل ماتبعهم.

أخبر الهمداني: قال: روأه أبو يعلى وغيره ابن الزائر بن اسحاق

الواضتي وهو ضعيف (مجمع الزواتان 273/ 48/4) وآريه الحافظ ابن حجر في المطبعة العابية 17/28.

ودرور سكيتي في (التفصيح الحرة) وفي استماع عبد الرحمن بن اسحاق وهو ضعيف، وحسن بن بشر

هو مدلس وقد رواه معنا.

في الأصل عبد الفاء بن عبد الله بن النجاح وهو خطيبي وما أنتهت جاهد في حديث رقم (71) وحديث

(التفصيح الحرة 173/2). ومعجم أبو يعلى ورقه 24. وعبد الفاء لم آلف على ترجمه. وقد ذكره

أبو يعلى في عداد سيوخه.

على بين المسالم - يحتمس الميم وسكون المهمة وكسر العاء - فاضي الموصل. نطق له غنائم بعدما أضر من الثامنة.

ما سنة تسع وثمانين سنة. (التقرير 44، والتهذيب 782/7).

أبو يعلى: في حديث رقم (75).

خلفية ابن قيس مولى خالد بن عروبة. قال البخاري لم يصح حديثه روأه عبد الرحمن بن اسحاق ونقل

النهاي كلام البخاري هذا ولم يتبعته (التاريخ الكبير 19/2/119). ومعيار الاعتدال 1/235.

(8) خالد بن عروبة. قال النهاي: تابعه كبر لابعر انفرذ عنه فصادة وتقلع عن أبي حنيفة بجهاز. وعن ابن

خيانة توابعه ثم قال: روأه عبر فصادة، وذكر جامعه. ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن جامعه بأن يكون

ذكر جامعه من روأه عنه ثم قال في التقرير: لم خالد بن عروبة إلا وفادا، الذي له صحية (الجرح


(9) تأتي في الحديث رقم (71).

(10) مابين الفوقي ليس في الأصل أنتهى كما جاء مكررة في مجمع الزواتان، وتفاصيل الخمرة.

(11) أخذ قلبه: أخطؤوا به (الخمار الصباح: 116).

وعيدا بدل على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان عليه يؤسف ما سأليته في الحديث رقم (71) وأظهر كلام الصحيح عن

المثير. (وفاء الوفاة 2/388).

(119)
إنى قد أونب جومع الكلم وحواجه واصطر (لا) ، اختصارا ، فذكره (7) 

30 - باب ( فيها بته ) (2) رسول الله ﷺ من العلم 

59 - حدثنا محمد بن أبي بكر (4) ، ناجي (5) ، عن فطر بن خليفة (6) ، عن عطاء (7) قال : أبوالدرداء (8) : لقد تركنا رسول الله ﷺ وما في السياحه طير بجانحه إلا 

(1) الكلمة التي بين الفويسي ليست في الأصل وأيتبها من جميع الزوايد وسياق الكلام ينسدها ، هي ناية في الحديث 

(2) يأتى المحدث بطلولا أن نسأله والله تعالى خرجه في الحديث رقم (61) ، واسنته ضيف ، وفيه عبدالقادر ولم أفف 

على ترجمه ، وفيه على أن مسهر هو وان كان أنه لم يقرأ بعدما علم ولم تتميز روايته ، وفيه عبدالرحمن 

بن اسحاق وهو ضيف وم كان كذلك لا يعتبر بحديده ول خليفة بن نيس قال البخاري عنه : لم يصح حديثه ، 

وابن النعمان وهو ذكر الحديث الباب يعني لما يدل على أن البخاري أراد 

وخاران بن عرفان أحمد أغلبه أنم وذبه بحديده إلى متابتح حتى يصلح حديثه ، وعلى الرغم من كل هذا 

الضيف الذي يحيط بثمة الحديث لا تجد الهنمي رحمه الله يضعه إلا من جهة عبدالمغني بن اسحاق . 

نظير ميزان الاعتدال 765/1 ، 772/1 ، وجمع الزوايد 173/1 ، 182/1 . 

(3) غير ظاهرة في الأصل . 

(4) المقدمي . تقدم في حديث رقم 10 

(5) يحيى بن عبد الغافر . تقدم في حديث رقم 20 . 

(6) في خليفة الخلافة بالهيئة والنون . صدرت في السنة الثانية من الماسة . مات بعد سنة خمسين ومائة . 

(7) النروق 2، 114/2 ونظير التهديد 8/200 . وترتيب خليفة 362 ، وزعم وفاته خليفة بن يحيى سنة 

ثلاث وخمسين ومائة . 

(8) عطاء بن أبي رباح . ينفي الزوايد ، لكنه يفاضل كتبريس الماهر من الثالثة . مات سنة أربع عشرة 

ويجب أن يشير وقيل أنه غير بأخرى ولم يكن ذلك منه ، وله توفي أبي حاتم مرسله عن الصحابة ولم يذكر 

أنه أسلى على أبي الوداد ، وقد تقل الوقف النجيف عن ابن حبان وغيره أن مولدته كان في سنة سبع وعشرين 

وقل : على تفكيك مولدته لا يصح سياحه من أبي الوداد . وفاته الوداد : ولد في خلافة عثمان وقيل في خلافة 

عمر وهو أسيد . وقد ذكر النجيف وغيره أن مولدته كانت سنة أربع عشرة وليست سنة أربع وثمانين ، وأنه عاش بثمانين 

سنة مما يؤيد أن مولدته كان في خلافة عثمان وذلك سنة أربع وثمانين وهذا يفيد أن عدم بذكره هذا الوداد الذي 

توفي سنة أربع وثلاثين مما يؤيد كلام الماهي اب حجر السابع . 

نظير : ( المرافق 154 ، وتذكرة الخلافة 98/1 ، الاكتاف 275/2 ، التهديد 198/7 ، التقرب 262/2 . ) 

(8) أبوالدرداء . عوسر بن زيد الأنصاري . مختلف في اسم أبيه . صاحبي جليل أول مشاهده أحد وكان عابدا . مات في 

آخر خلافة عثمان ( التاريخ الكبير 77/2 و التهديد 175/8 ، التقرب 291/2 . )
باب: لا يعدل عن قول رسول الله ﷺ

لقول أحد من الناس

- حدثنا اسحاق (3)، ثنا حاد (2)، ثنا مقالد (4)، عن الشعبي (5)، عن جابر (6)، فذكره (7) فهذه الترجمة أحاديث (8) يقول فيها: وعن، فمنها وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ.

(1) أخرجه أبو ملجم في (مستند ص 428) وذكره الذهبي وقال: روایة الطبراني وروایة رجال الصحيح (جمع الزوائد 244) وأوردته المافظ ابن حجر ورواة لأحمد بن منيع وقال أن رجاله ليست في الأصل نقاط إلا أنه متخلط ومتفرد في نقله.

وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعشَم: وقد رواه أحد من الحديث أثبات أثر المافظ ابن حجر ورواة لأنه متخلط في نقله (المطالب المالية 128). وأخرجه الباز من طريق ابن عيينة عن خليل بن خليل عن أبي الطفيل عن أبيه ذكر. وقال: روایة بعضها عن خليل عن منذر، ومنذ أن يدركها أبا ذر (كتف الأسئلة 138) وزكره البصيري ولم ينقل عليه (التأذى الخضر 93/8).

وأخرجه الإمام أحمد الحديث من مسنده أي ذكر فيه من رجال السند حيث يقول: عن منذر ننا أصبة لنا. ولم أر روایة من طريق خليل عن جابر إلا كذكره التسجيل الأعظمي. وإنما هناك روایة من طريق خليل عن أبي الطفيل عن أبي ذر أخرجه الحنابلة في صحيحهم.

وقد ذكر الذهبي الحديث من مسنده أي ذكر، وقال: روایة أحمد والطبراني ورواد فقال النبي ﷺ: ما بأعفي، يقرب من الجنة ويأخذ من النار إلا وقيل بين أمرين. ثم قال: رواية الطبراني رواية الصحيح غير محمد بن عبد الله بن بني سعد، ورواه أحمد في مسنده 126، 143، 153، وجمع الزوائد 238، ومواد الطولان ص 47.

(2) اسحاق بن أبي إسحاق.
(3) حداد بن زيد.
(4) مقالد بن سعيد.
(5) عامر بن شراحيل.
(6) جابر بن عبد الله.
(7) يعني أبا علي الموصل.
(8) لم يذكر إلا حدثا واحدا سوته هذا الحديث.

(1) أخرجه مسنده أي ذكر ص 221.
لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء (1) فآتيهم لن (3) يقولوهم وقد ضلوا فانكم أما أن تصدقو بباطل أو تذكروا بحق وأنه والله لو كان موسي حيًا بين أظهركم ما حل له إلا أن يبنغتي (4) 

(1) المراد به وهم الديانة عليهم لنعمة الله، والكتاب اسم جنس.

(2) جعل في كتاب الله ما يخالف ظاهر الحديث، وهو قول تعالى: "فان كنتم في شك مما أ灯笼ا اليك فسل الملك الذين بفروا من الكتاب فنلذك الحق من ريك فلا تكونون من المزعيين" ينس لآية 94 وفاء في صحيح البخاري وغيره "بوقع على ولو آية وồnوا عن بنى إسرائيل ولا حرب" الحديث (فتح البارى 1/128). وعلم هذا في السنة كبيرة وهو تابع لأجل ذلك حاور العلماء التوافق بين تلك الآثار، منها ما تناول الحاكم ابن حجر عن النسائي رحمه الله قائلًا: "فالله حذنوا عن بنى إسرائيل ما لا تعلمون كنها (فتح البارى 1/128). وحدث الباب لو صنع في تحريم سؤال أهل الكتاب ويزيد ماجدا في صحيح البخاري عن إيعاد ابن عباس موفقاً بل مسلي المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب، ١٠٠ وقد حذن الله أن أهل الكتاب بدلاً ما كان الله و꺼وا بأيديهم الكتاب وأفلا يهمكم ما جاءكم من العلم عن مسائلهم (2) (فتح البارى 1/128) والظاهر أن النبي ﷺ لا يسمح على قول بيض بين النبي ﷺ وبينهم عن سؤالهم، وإنهم عن تصدقهم وتكذيبهم شيء آخر، وعلى التالى جمل توقف العلماء بين الدلائل، وله أن أنقى بين النبي ﷺ وبينهم عن سؤالهم، وإنهم عن تصدقهم أو تكييفهم في الحديث بين النبي ﷺ وهم unraveling the terminology that may hinder understanding. Therefore, it is imperative to focus on the core meaning to ensure effective communication. The text discusses the relationship between the Jews and the prophet ﷺ, emphasizing the prohibition against questioning them regarding their scripture. It mentions that the Jews were not questioned in the same manner as the Israelites, and the reason for this prohibition is not specified. The text concludes by saying that there is no indication that the prophet ﷺ intended to question the Jews regarding their scripture.
22 - باب (1)
61 - حديث عبد الغفار بن عبدالله بن الزبير (1), تنا على بن مسهر عن عبدالله بن النعمان.

كشف أبين بلغه. قال الجزار: لا تعلم يروى عن جابر إلا بهذا الأساند وقد ورد سعيد بن زيد عنه.
(كشف الأساند 29/1) وقال: ذكر الحنفي في المقدمة العقلية تارة أخرجته في جموع الزوائد ونصح: وعن جابر.
قال: نسخ عمر كتاباً من التوراة بالعربية فقام به إلى النبي ﷺ فجعل يقرأ ورجع رسول الله ﷺ بتغير، فقال.
رجل من الأنصار: ويلد يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺلا تسألوا أهل.
الكتاب 100 الحديث وقد سحبه الحنفي في جموع الزوائد إلى البخاري، وقال: عند أحمد بعضه وقديم جابر الجعفي وهو.
ضعف إنهم باكلب.

وأما الجماعة - وفيه صحابه سعيد ضغف أحمد وروى ابن سعيد وغيرهم ( مجمع الزوائد 1764/1).
والظاهرة أنه لم يبق على الحديث بالمقدمة المذكورة عند أبي بكر بل سيد جابر الجعفي وإلا هو بالسند المذكور.
هذا، ولفظ الحنفي الذي لم يشبه لأبي بكر بإطار حديث البخاري صلى الله عليه وسلم، بل فيه زيادة في أول الحديث.
انتما على ذكرها أنمو دين أن ذكر بقيمة الحنفي لم يتبينه لما جاء حنا، ويجمل أن يكون الحنفي قد وهم في.
عدد عروض الحديث بالمقدمة الذي فيه الجماعة إليه، مع أنني لم.
أقف على رواية جابر الجعفي التي ذكرها في سند أبي بكر ، وهذا الإحكام هو الرأي أن ساء الله.
ذكر الحنفي أيضاً البصیري وقال: جماعة ضغف ( اخاف الحرية 2/124 ) وهو في موضع سعد أبي بكر.
222 وذكر الحديث بالSink من سيد عبد الله بن سعود رفيع الحنفي في ( مجمع الزوائد 1927/1) ومن مفهوم أيضا.
ما جمع عن أبى عباس في الصحيح وأخرج البخاري مثله عن أبى هريرة مرفوعاً في موضوعين ( أنظر فتح.
البخاري 5/191/5). وأمام داوود عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ حولوا عن بنى إسرائيل ولا ح.
الحديث وليس فيه نهي عن سؤال أهل الكتاب.
وعند الإمام البخاري لم تجتمع أحاديث بقوله: داؤد، ولكن من إسناده، جماعة وهو ضغف.
ولم يذكر أن فيه جابر وإنما ذكر أن جابراً هو سبب ضغف حديث عبدالله بن نايف.
وقد ترجح الإمام البخاري لمجموعة أحاديث بذلك: داؤد، ولكن من إسناده، جماعة وهو ضغف.
وقال الحنفي ابن حجر: واستعمله يعني نقل النبي ﷺ المقدمة في الترجمة لورود ما يشهد بصحته من الحديث.

 Như trên 233/13, 334, 335, 336.

والحاصل ما تقدم أن حديث جابر بهذا السند ضغف لكنه يبرق إلى درجة الحسن لوجود المثبتات والشهادات، والله.
أعلم.
(1) هكذا لم يترجم لله.
(2) تقدم في حديث رقم 58 وكذلك بقية رجال الاستثنام تقدموا هناك.
153
اسحاقي عن خليفة بن قيس، عن خالد بن عروفة قال: كنت جالساً عند عمر أتيت برجل

الاثنين، أو أقرأته أحدا من الناس لأهل الكنيسة، وعقبة ثم قال له إجح (4)
فجلس بين يديه (5) وقال: انطلقت (6) أنا فانسخت (7) كتابًا من أهل (8) الكتاب ثم جئت
به في أديم (9) فقال لي رسول الله ﷺ: ماهذا الذي في يدك بجواري؟ (10) قال: قلت يا رسول
الله كتاب نسخته لنزدبه علما إلى عالمنا (11) فغضب (12) رسول الله ﷺ حتى امرت
وجنتاه (13) ثم نودي بالصلاة جامع، فقالت الأنصار: غضب (14) نبيكم ﷺ السلام
السلاح، ففجأ حتى أخدوه (15) بشر رسول الله ﷺ فقال: يا أنت الناس أني قد
أوتيت جوامع الكلم وخطواته (16) واختصر في اختصار، ولقد أتيتك بها بيضاء (17) نبئه (18)

(1) في الأصل (أ) وما أنت جاه في جمع الزوارد وأحكم الحيرة.
(2) في أحكم الحيرة (من المسلمين).
(3) غير ظاهرة في الأصل وما أنت جاه في جمع الزوارد وأحكم الحيرة.
(4) سبب أن أمره بالجلوس فيجلس والظاهر أنه قام بعد أن ضربه.
(5) أي أمره.
(6) في أحكم الحيرة (فانسخت) والملقب هو سيدنا عمر رضي الله عنه.
(7) في أحكم الحيرة (انسخت) بدون فاء الطيف.
(8) أي من كتبه أهل الكتاب فلاغضب معنوف.
(9) الجهل المدبوغ (النجد ص 6).
(10) ظاهر السؤال على حفظه أن الرسول ﷺ أراد أن يعرف ماهدته.
(11) هذا بدل على حرص الفاروق رضي الله عنه وجبه الدين وهو يدل على إمكان وقوع الخطأ منه وهو صاحب
المواقف.
(12) كان (13) لا يغضب إلا إذا انتهك محارم الله وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله ﷺ
منصرا من ظالما ظلمها فطلم يتشه من محارم الله شيء، فذا انتهك من محارم الله شيء كان من أسههم في
ذلك غضبا 200، أخرج الحمد في النهاية، وذكر حفظه أن البخاري ومسندا وأبا داود أخرجوا الحديث، ونظر
(النتيجة المحمدية ص 185).
(13) تنغية وثبة ومن ما ارتفع من الدين (اختيار الصحاح ص 117).
(14) في جمع الزوارد (أغضب) بضم الهزة وهي كذلك في المدبوغ المقدم رقم 58.
(15) السلاح منصوب بفعل مذود تقدير الزوايا أو حذوة.
(16) أختيارا.
(17) » يا حرف نداء، و« أي » منادي مفرد مبني على الضم والهاء زائدة، والناس صفة لأي مرفوعة.
(18) (شرح ابن عقيل 279).
(19) تقدم معنا في الحديث رقم 57.
(20) هذا من مسائل النزعة الإسلامية السمحاء وضع جاه في حديث العريض بن سارة « قد تركتم على البيضاء
لبلها كثارها 100» أخرجه ابن ماجه في (السنن 161)
(21) صافية.
فلا تنهاوكوا ولا يغزركم المنهوكون. قال عمر: فقعت فقت(9): رضيت بالله ربا
وبالسلام دينا ونكل رسول الله ﷺ. ثم نزل (10) رسول الله ﷺ (11).

٣٣ - باب: اجتناب الرأي

٦٢ - حذرتنا الذئبين ابراهيم الجاهلي (5) ١، نبي عثمان بن عبد الرحمن الزهري (7).
عن الزهري (7)، عن سعيد بن الحبيب (8)، عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: 
تعمل هذه الأمة برهة (4) بكتاب الله ﷺ تم تعمل برهة سنة رسول الله ﷺ ﷺ ثم تعمل بالرأي (11).
فذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا (11).

(1) التهكاك فالنور وهو الوقوع في الأمر غير روي (النهاية في غريب الحديث ٥/٢٨٧٠)
(2) إضافة المرسل واللغاء ونحوه من غضبه.
(3) فياء ثالثة على أن المرسل صعد المنبر وحدث إلى الناس من فتنة وبدل عليه أيضا توله: فجاءوا – النصارى.
(4) ذكره الحديث الحنفي وقال: رواه أبو عبيده وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجعجع (المجموع الزائد ١٨٢)، وأورده البصري في (التماح المبهر ١٢٥/٢). وذكره ابن حجر عقدا في (المطالب العمالية ٣/٢٨٤).
(5) سبعة النهي في ترجمة خليفة بن قيس ولم يذكر قصة الرجل الذي نسخ كتب دانيال (ميزان الاعتدال ٣٦٦، ٦٦١) وقد تقدم الكلام على أسسه في الحديث رقم (٥٨).
(6) المجاهل - يجمع المضموحة وتشديد الميم المفتوبة - هذه النسيلة إلى الجمة وانتهت بها الذئبين ابراهيم كان طويل
الجمة - وهى مجتمع شعر الأرأس - روى عن عثمان بن عبد الرحمن النهاشي، حيث عنه أبو عبيده الموصلي.
(7) Analyzer: لقبه ١٩١، وختار الصحاح ص ١١١.
(8) عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري النهاشي، قال ابن حجر: متروك. وكذبه ابن معيين، من الصحابة، وقال البخاري: تزكره، وقال النسائي: متروك الحديث. (الضعفاء، الصغر ص ٢٧٦،
وكتاب الضعفاء، المروكين ص ٩٩، وميزان الاعتدال ٣٢/٢، والتربيت ١١٦/٢).
(9) محمد بن مسلم الزهري، الإمام المعروف. تقدم في حديث رقم ٧.
(10) تقدم في حديث رقم ٧.
(11) بوخة من الدهر - يضم الباء وفتحها أي مدة طويلة من الزمان.
(12) مختار الصحاح ص ٥٠.
(13) يعني أنه بركان كتاب الله ﷺ سنة رسوله ﷺ وعملون بالرأي والقياس.
(14) أجريه أبو عبيده في (مصنف ص ٥٢٥).
(15) ذكره النهي في (ميزان الاعتدال ٤٤/٣) وأورده الحنفي وقال: رواه أبو عبيده وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري.

١٥٦
ك - حديثنا أبو موسى (1)، نا يوسف (2). يعني ابن عبيد الله أبو عبد الرحمن الترجاني، نا مبارك بن فضالة (3)، نا عبد الله بن عمر (4)، عن نافع (5)، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب (6) رضي الله عنه قال: انهموا الرأي (7) على الدين فلقد رأيتين أراد (8) على أمر رسول الله ﷺ ما أولاً (9) عن الحق وذلك يوم أبي جندل (10)، والكتاب (11) يدي رسول الله ﷺ وأهل مكة (12). فقال اكتبا (13) «سم الله الرحمن الرحيم»، فقالوا: أتارا إذا

= متفق على ضمها (جمع الزوائد/179/1)، والحافظ ابن حجر في (المتكلم بالعالية/3/171/1) ولم أفق عليه في

= اتقان المهرة - وألف الحديث عيان بن عبد الرحمن الزهري فهو متردق ولا يصلى أن يتنز أو يتابع بعضه

= (1) أبو موسى محمد بن المتنى - ناقض في حديثٍ رقم 300.

= (2) يوسف بن عبد بن دينار، يروى عنه أبو بكر بواسطة حماد بن عيينة حديثٍ رقم 111.

= (3) مبارك بن فضالة - بفتح الفاء، وفتحه المجعمة - صدوق بدل وسوق، من الساسة. وتقدم في حديث رقم (86).


= (4) عبد الله بن عمر بن حفص بن عامر بن عمر بن الخطاب، قال ابن حجر: ناقض في حديثٍ رقم 111.

= (5) يوامتهم في حديثٍ رقم 111.

= (6) جاه في الأصل (ع) عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: إنهما (100).

= وهو سبق هل ظاهر.

= (7) أي اتبعت إلى الأزهر ما ذهب به من فضائل القرن.

= انظر مادة (هم) في لسان العرب/247، ومادة (تهم) في نهاية غريب الحديث.

= (8) هكذا في الأصل، والذي في مجمع الزوائد (عن).

= (9) دعا النبي ﷺ، أي ردة عليه (مختار الصحاح/229).

= (10) أي ما أقبل.

= (11) هو أبو جرير بن سهل بن عمر، وهو هو البصري الذي جاء إليه رسول الله ﷺ وهو يفوص في الحديث هارباً من فرض بس صلة الحدبية فرد ذكره في طب سبعة، ونص المرجعي في كتب السيرة، ونجم أبي جندل عبد الله.

= (12) كتب في الأصل (ع) عن.

= (13) طاهر اللطف بدلاً على هيئة لم يكن وحده، ونافد الزمرفي الذي أنه مثل غرناها ومعه جريج بن عبد العزي.

= (14) في كتب السيرة والتاريخ (قد عسما رسول الله ﷺ على بيتي طالب فقال: أكتب (السيرة لابين هنام).
object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object

object
باب: فيمن رد أمر رسول الله ﷺ، أو قوله

65 - حديث عمرو بن مالك (1)، تنا جاءية بن هرم الفقيه (1)، يقول (2) حدثني عبد الله بن داود (3)، تنا عبد الله بن بسر الخزاعي (4) قال: سمعت أبا كيسة (1) الأفارج، وكانت له صحة يحدث عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ من كتب علي

والتخلية. (مجمع الزوائد 1756/7) وأخرجه ابن حبان من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم (مورد

الطابق ص 55) والباب من طريق عمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم وسماه للفظه واستفاده وقال لا تعلم بروي

عليه عمر إلا بهذا الاستناد. (كتف الأسئلة 80/6) وأورددهذه في (مزيان العتانال 84/2) وهما.

والمبصري وقال: رواه البخاري في سنده، تنا عمرو بن مالك - هو الراسى - تنا الوليد بن مسلم فذكره، ورواه

ابن خزيمة في صحيحه عن وليد بن عبد زيده، ورواه ابن حبان في صحيحه وسماه، يعني البصري - استناد ابن

حسن وذكر من الحديث، ولفظ طابق للفظ أبي بكر. ثم قال - البصري - ورواه البصري وغيره عن زهير

ابن محمد فذكره (التخليص المعركة 1697/1) ولم أفق على الحديث في سنده عبد الله تنا عمر، وهو من جميع طرق

يدور على رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد والوليد شامى، وقد ضعف النقاد ماروا الشاميين عنه كما تنقسم

بيانا - والحديث لا يتعلق بالاحتجاج - عنه، شامى من طريق معاوية بن مرة عن أبيه قال: أثبت رسول

الله ﷺ أن دقته لتهجع أو قال زر نفيه طلقWhatsApp Image 2016-04-18 at 10.39.50 PM » أخرجه الترمذي (في النسائ المسجدة (ص 32) وابن ماجه في (السنن 1624/2) وأبو داود في (سنن 55/6) واعترض أيضا (كنز الغالي

77/2) عصر بن فالك الراسى البصري، ضعيف من العاشرة

(2) جارية من هرم أبو بكر الصديق - قال النهاض: بصري هايل، وهم فيه ابن عبد عبد القادر، قال: أبو بكر الهنائي وكان

الناهذ تابعي كبير صدوق اسم خليان، وهو، وقال النسائي: ليس بالقوي - وقال الدارقطني: متروك وابن

عده: أحاديث له لا يتابعها ألفة. (الضعفاء والمشروكون 287، مزيان العتانال 84/2) في

(3) في الأصل وفي الأخلاص المعركة - يقول - «حدثني» ورد وضع عليها رمز التنصيص (ص) وهي زائدة

فدعفتها

(4) لم أفق عليه

(5) عبد الله بن بسر - بضم الوحدة - بضم المهمة - البسكيك الحزاعي - بضم المهمة وسكون الوحدة - أبو عثمان

البصري، ضعيف من العاشرة. (التخليص 85/4)

(6) أبو كيسة - هو سعيد بن عمرو، أو عمرو بن سعيد، وقيل عمر أو عمرو بن سعد، صحابي نزل النام لحديث

عن أبي بكر. (التخليص 85/4، والتهذيب 199/12 20/1)

159
الله

فقال: قال رسول الله ﷺ: "لا سبب من يكذبني رجل وهو متكي على أريكة" يبلغه الحديث

(3) أخرجه أبو يعلى في (معجم نسائغه - رواة 44، وفي سنده ص 19) وأخرجه أحمد بن علي بن الراوي في سنن

أبي مالك من طريق محمد بن أعبد الله السني عن عائشة بن مرارة عن رضي الله عنها، مفهوم

هذا المنهج في الأفكار، وقال: هذا استماع في الآيات، Ubuntu، بسر分布 إلى المفسر، وضعه في

والتدفق، وأبو حامد والدادرقلي، ذكره ابن حبان في النفح فأعاد

(4) احتف الخزيمة 1179

المكان، يكلف به هذا الاستماع، لا يصاب القارئ، فهذا جواب

عليه، وعبد الله الحرازي ضيف

فقد حكم النسيج شغب الأذن وظاهر على استماع الحديث بالضعف، وظاهر. ثم نص على رواية عمرو بن مالك

نقوله: جاء في ماهب الأصل منصه: رواه عمرو بن مالك البصري، وعلى رواية عمرو بن مالك: أبي راند الحرازي، هو-

والظاهر أن النسيج يشيع لمقف عليه لا يصف المفسر، وله وفق عليه لاستدراك على

صاحب التهنيط، في هذا الرواية، لأن أبي راند الحرازي، وهو عبد الله بن عمرو بن مالك

الذكورة، وعلى كل حال فالمكان، لا ينطوي عليه ليبيان، إذ يقول: "الله أعلم، أظن (سنن أبي بكر الصديق

(5) ص 132.

(4) أبو الربيع سلاني بن داوود الزهري - تقدم في حديث رقم (82)

(3) محمد بن عبد الله بن أبي بن عبد الله بن أيوب بن مالك، فقية، في سنن الحديث مانين، دراستهم في (التفاوت 203، وANCES 5, والتراويح 202/4940).

(2) السياق بين مسلم، كان من البصرة، تقدم عليه مكة، قال ابن حجر: كان فقهاً ضعيف الحديث، من

(1) في المنسق (التهنئة 1371/1، والتراويح 76، وأنظر أيضاً ميزان الاعتدال 248/17).

(5) المفسر، خصص الصحاب بالعمل، وفي الحديث رقم (44).

(4) الأركان: السير في المجلة من دون سرر ولا يسمى منفرذا أريكة، وفي كل ما أتى عليه، عليه (التهنئة في

غربي المهدية 40/10)
عن فقوله: مقال (ذا) رسول الله في هذا وهبته في القرآن.
قال اسالم (3) فقد قلت به عمو بن عبيد.
قال: لا (6) حدثنا الحسن عن جابر.
ابن عبد الله.
قال: قلت (7) فانطلقنا إلى الرسول، فأتنا الحسن فسألنا عن الحديث.
قال: حدثنا يزيد الرقاشي، عن محمد بن المتوكل (9).
عن جابر.

36 - باب: فيمن كذب على النبي

67 - حدثنا محمد بن يحيى الزبيدي (8)، نا عبد الصمد بن عبد الوارث (4).

(1) ما بين الغوس وليس في الأصل وهو في مسند أبي يعلى ص 197، وسبق الكلام بقضيته، وقد جاء في أخبار المهرة.
(2) خرج الحديث أبو يعلى في مسنده ص 179، وأورده البصري ونقله: يزيد بن أبي النضال ضعيف (أخبار المهرة 117/2) وذلك الحافظ ابرح في (المطالب العالية 1/34 و 134) ولم يفق عليه في مجمع الزوائد وسنده.
(3) ضعيف في بني إسرائيل وصلى الله عليه وسلم وكلاهما ضعيف.
(4) له طرق أخرى.
(5) أخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق الحسن بن ي屏障 عن محمد بن Redux نس فللدة.
(6) بلغنا أهل عرس رجل.
(7) بلغنا الحديث.
(8) وله متكاً على أريكة في قول: بيننا وبينكم كتاب الله.
(9) فأنا وجدنا فيه بلا استحالة، وما وجدنا فيه حراماً، وإن مأخّر رسول الله: لا حرم الله. فلا يلفظ للمرأة.
(10) والوجه هو: (سنن ابن ماجة 6/1 وفقه الآخرين 426/7).
(11) وأخرجه النداني بلغنا من طريق ابن عبيدة عن محمد بن النبي كوكس وسام أبي النضال عن عبد الله من أبي رافع.
(12) لغزه وغيره برنه ص: 424/7 (فقه الآخرين).
(13) والحديث أيضاً عند أبي داود والدارمي كان أستار إليه أصابة الحجة في (المفسر 571/1).
(14) وأخرجه ابن عبد البر من طريق محمد بن المسروق الفهري عن محمد بن المتنكر.
(15) بلغنا في أخذ الحديث.
(16) لغزه هو مسند، وقد رواه معناه عن حديث.
(17) (جامع بيان العلم وفضائل ص 131/2).
(18) (مسائل).
(19) (معلوم).
(20) (معلوم).
(21) (معلوم).
(22) (معلوم).
(23) (معلوم).
(24) (معلوم).
(25) (معلوم).
(26) (معلوم).
(27) (معلوم).
(28) (معلوم).
(29) (معلوم).
(30) (معلوم).
(31) (معلوم).
(32) (معلوم).
(33) (معلوم).
(34) (معلوم).
(35) (معلوم).
(36) (معلوم).
(37) (معلوم).
(38) (معلوم).
(39) (معلوم).

161
ابن ثابت البرويج (1) قال: دخلت المسجد فذا شيخ إلى بجنب المنبر جالس يقال له سالم أو أسلم (2) قال: كنت أسافر في عصر رضى الله عنه وأرحل (3) له فكان لا يبحث عن رسول الله ﷺ. فقلت: لو (4) حديثنا، فقال: إن شمعته يقول (5): من كذب على متمعداً فلينبوا مقعده من النار (6).

68 - حديثان نصراً على بن نصر (7) ثنا مسلم (8)، عن الدجین (9)، عن أسلم


(2) أسلم العدو ووُلِ مولى عمر رضي الله عنه، فتنة تخمضى. مات سنة ثمانية وليلة بعد سنة ستين وهو ابن أربعة عشرة ومائة سنة (النقب 146). وفيه لقاه دجین عن عبد الرزاق بن مهدي، ما بدأه على أن دجین كان فيدلا على أسلم أحاديث لم يسمعها من قال ابن مهدي: قال لنا دجین: أول مرة - حديثي مولى عمر بن عبد العزيز.

قال: تذكر كهذا زالوا يلقاه حتى قال: أسلم مولى عمر بن الخطاب (الميزان 2/24).

(3) رجل البحر: ندب على ظهر الرجل. (خنجر الصحابة ص 327).

(4) أداة تخصيص أي حدثن.

(5) هذا لابد على تخريم المذهب عن رسول الله ﷺ بل عمر نفسه حدث عنه وكذلك غيره من الصحابة. ولكن المحرم هو الكتب على رسول الله ﷺ كما هو ظاهر من الأحاديث الصحيحة.


وأوردته ابن حجر في (الطبلال الدالة 1/167/2).

(7) والحديث طرق أخرى صحيحة مشهورة للاحتجاج لمذكرونها.

(8) نصر بن علي بن نصر الجهادي. تقدم في حديث (38).

(9) مسلم بن عريج الأذى أبو عروة، نفقة مأمون عن عمبه. من صغار التاسعة. مات سنة سته وعشرين ومائتين وهو أكبر نهي لأبي داود.

(10) التقرب 2، والتهذيب 1، والذكرى 3، التزكية 1.

(11) دجین بن ثابت تقدم في الحديث (28/2).

١٦٢
مول عمر(١) عن عمر، عن النبي ﷺ قال: من كذب على متعمد فلا يتبول مفعلا من النار(٢).

١٩ - حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح(٣)، ثنا أبي(٤)، عن الدجاج(٥).

١٩ - حدثنا موسى(٦)، ثنا أبو بكر الحنفي(٧)، حديثنا عبد الحميد بن جعفر(٨)، عن أبي(٩)، عن محمد بن لبيد(١٠)، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول (١١) من بنى الله مسجدا بني الله له مثله في الجنة، ومن كذب على متعمد فلا يتبول مفعلا من النار(١٢).

(١) عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدم هو وولاه.
(٢) تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (١٧)، وأوردته البوزيري بهذا الاستاد وقال: مدار هذا الحديث على دينين أبى.
(٣) الفصح البصري وهو ضعيف.
(٤) مسجد الجمارح الذي يقع قبالة العصرية، وقد يتكلم في حديث (٤٠).
(٥) تقدم بالمرتبة التي فردها في الأصل وكذلك ليس في أخبار وهمية، وليس في أخبار وهمية، وليس في أخبار وهمية، وليس في أخبار وهمية.
(٦) زكره البوزيري بهذا الاستاد في (أخبار القرن ٩١/١)، وهو ضعيف.
(٧) وحديث سفيان بن وكيع وهو أنداداته لابن أبي فهتم، وقد نصح قال: قد نصح قد نصح.
(٨) رواه محمد بن حبان، يأتي في حديث (١٠٠).
(٩) دين جعفر بن عبد الحميد بن الحكم، صديق معاذ، وربما وهو من السادة، فمات سنة ثلاث.
(١٠) دين جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، نشأ في التقيد، وكان من الفقهاء، وهو ذا الفضل وصاحب صالح.
(١١) دين محمد بن لبيد بن عتبة بن رافع الأنصاري، صاحب صغير، وجل رواياته عن الصحابة، فمات سنة ست وثمانين.
(١٢) دين الخرابير ونسبة، ونسبة، ونسبة، ونسبة، ونسبة.
(١٣) زكره البوزيري وقال: قصة بناء المسجد في الصحيح، (أخبار القرن ٩١/١)، ولم يعلم عليه من الذين أتى يطرق ولا في مجمل الزوارد في استاد عبد الحميد ابن حفظ وله، وكان من أهل بلاد الشام، وموسي بن محمد في عداد الضمناء.
قتلت: من بني مسجد في الصحيح (1).

71- حدثنا يعلى بن الوليد (2)، ثنا عبدالله بن أبي الزناد (3)، عن أبيه (4)، عن
عمر بن سعد (5) أنه سمع عن له رضي الله عنه يقول: ما يمنع أن أحدث عن رسول الله
الله أن لا أكون أوعى أصحابه عنه، ولكن أنشهد (6) لسمعته يقول: من قال على ما لم
أقبل فليتني متعده من النار (7).

72- حدثنا أسحاق بن إسحاق (8)، حدثنا سعيد بن منصور (9)، ثنا عبدالله بن

(1) أخرج حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق أخرج حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(2) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(3) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(4) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(5) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(6) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(7) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(8) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

(9) نسخة من صحيح البخاري من طرق حفص بن منطاق عن بني كثير من طرق الصحيح (مسكر 288/4) أنه طرق.

164
أبي الزناد فذكر نحوه (1):

23 - حديثا الفضل بن سكين (السدي) (1)، نان سلامة بن أيوب (بن) (3)، سلامة بن عيسى بن موسى بن طحية بن عبد الله (4)، حديثي أبي، عن جدي (6)، عن موسى بن طهية (7)، عن طهية بن عبد الله (8) قال: سمعت النبي ﷺ يقول: من كذب على متعدة فليزأ مواضعه من النار (9). قال الفضل (1): كان سلامة هذا كوفي ثقة.

44 - حديثا إبراهيم بن الهجاء السامي (11)، نان عبد الواحد بن زيد (11)، نان صدقة.

(1) أي نحو الحديث المقدم رقم (71)، وسبق أن ذكرت أن الهجاءي أورد في (جميع الروايات) (142/1)، وذكره البصري ونقل: رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من طريق أبي الزناد.

(2) في الأصل (المست) والتصحيح من احكاف الخيرة، وميزان الاعتدال، وسنده أبي يعلى، وسكن غير ظاهرة في الأصل. والفضل هو ابن السكين، يضم السين المستديدة، وفتح الكاف، ابن سقين، يضم السين وفتح الحاء، نسبة) قال الزناد: نسي لأبي يعلى كذبه يحيي بن معين، وضعه الدارقطني، وميزان الاعتدال (327/3).

(3) احكاف الخيرة (112/1).

(4) تلمع في الأصل (أن) والتصحيح من احكاف الخيرة، ونهج البصري، وسنده أبي يعلى.

(5) سلامة بن أيوب بن سكين بن عيسى بن موسى، صدوق يخطي، من التاسعة، مات بعد المائتين.

(6) الهجاءي (471)، والترقب (217/1).

(7) هكذا في الأصل، وفي احكاف الخيرة، والذي في مسنده أبي يعلى (حديثي أبي، فإن موسى بن طهية) دون واسطة جد سلامة بن أيوب.

(8) موسى بن طهية بن عبد الله النجوي أيوبس، نبة جليل، من الثانية، ونقل: أنه ولد في عهد النبي ﷺ مات ستة ثلاثة وثمانين سنة على الصحيح (285) (الترقب 24/2).

(9) تقدمت ترجمته في الحديث رقم (16).

(10) خرج الحديث لأيوب في مسنده ص (28)، وذكره البصري، وسكت عليه، (احكاف الخيرة) (111/1)، وسنده ساطر لا يتنكر به، فظيف الفضل بن سكين وهو منهم بالكتب، وفيه أيضا سلامة بن أيوب وهو صدوق يخطي، ومنه يجعل الحنفية الأنبياء حتى يملي حدته للحسن.

(11) لا يعتقد بتوثيق الفضل، وتعديله لأنه منهم بالكتب هو نفسه.

(12) إبراهيم بن الهجاء بن زيد السامي، بسن المجئ المنددة: (أوباساح البصرى)، نقية، تم قيلًا، من العامرة مات سنة واحدة، ولينت مثل و Außenها (الترقب (327/1)، والترقب (327/1).

(13) عبد الواحد بن زيد الجعدي، وثقه في الحديث عن الأخمع وحده، وقال، من الثانى، مات سنة ستة وسبعين وثمانية وقيل بعدها (الترقب (524/1).
75 - حذينة محمد بن عبد الله بن نصير (7) ، ثنا محمد بن نصير (7) ، حذينة زكريا بن أبي

(1) في الأصل ( أن ) والتصحيح من اتحاف المهرة ؛ وسند أبي يعلى.
(2) صدقة ابن المثنى بن رباح - بكرم الراة ثم التحتانية الحنيفي ، النحوي ، نقة من المادسة 600 ( التهذيب 417/4 ، التقرير 362/1) 0
(3) في سند أبي يعلى " حذينة جد رباح بن الحارث " وهو النحوي الكوفي ، نقة من التنبؤ 0 ( التقرير 254/1 )
(4) المغيرة بن شعبة بن سعد التفقى ؛ صحابي مشهور أسلم قبل الحديبية ولي أمر البصرة ثم الكوفة ، مات سنة 228 للهجرة ، وكان من دهاء الناس ( انظر شرح السنة للبغوي 254/1 ، والتقرير 226/1 ) 0
(5) سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل العدوى ، أحد الصحابة المشررين بالمنطقة ، مات سنة 228 أو بعدا سنتين أو ستين ، قاله الحافظ ابن حجر ، وقد ترجم الباقعي له وذكرته ، وكان سنة 226 أو 253 ( مارد المتنبأ 140/151 ) 0
(6) أخرج أبو يعلى في ( مسنده ص 115 ) وأخرج البزار من طريق آخر أعله عن سعيد بن زيد ، وليس فيه قصة المغيرة ؛ ( كشف الأسئلة 1/161 ) 0 وذكره الحافظ ابن حجر وأشار إلى أن أبا يعلى أخرج ( المطالب الطالبية 132/3 ) ؛ وأوردته البصيري في ( اتحاف المهرة 116/1 ) ، ونقل النسيج حبيب الرحمن الأعظمي عن البصيري قوله : رواه أبو يعلى بسنده صحيح على شرط ابن حبان ( المطالب الطالبية 132/3 ) 0
(7) والحديث صحيح ليس في استناده رجل إلا وهو ناقة ، وإن كان أبا يعلى هما بهما قليلا ، لكن له نتباعات ونواهد كثيرة على أصل الحديث . وأصحه في الصحيحين بلغة ان كذبت على ليس كذبت على أحد من كذب على متعدا فلبيها مفعمة من النظر . سمعت الشيخ ( زعيم ) يقول : " من نحب عليه عذبنا ما نحب عليه " ( فتح الباري 4/169 ) ، وذكر صاحب عام النقواد أن الشيخين اخرجوا ، والترمذي كذلك أخرج جمع الفوائد 3/255/1 0
(8) محمد بن يحيى أحمد بن نصير - تقصد 0
(9) محمد بن يحيى أحمد بن نصير ، نقة حافظ من الناسخة ، مات سنة ثلاث وثلاثين ( التقرير 4/147)
البلاط (1) ، لنا خالد بن سلمة (2) أن مسلم (3) مولى خالد ابن عروفة حدث أن خالد ابن عروفة (4) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من كذب عن متعداً فليشيأ مقدمه من النار (5).

77 - حدثنا وهب بن بقية (6) ، لنا حامد بن زيد (7) قال: "لقت" (8) سلمة ابن علقمة (9) حديثاً، فحدثني به فرجع عنه ثم قال: إذا أردت أن يكتبصاحب فلفته (10).

(1) زكرنا في أبي زائدة - أبو نعيم الهمدائى. قال: يحيى الشمثني: ليس بأَسَم، مات سنة تان وأربعين.
(2) قال الحافظ أبو حجر: تفقه وكان بدلا وساعه من أبي إسحاق بأخره. من السادة (التاريخ الكبير)
(3) ١١٦/٤٩، والترقب (10/11).
(4) خالد بن سلمة، جملة، جملة، جملة، جملة، جملة، جملة، جملة.
(5) مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم.
(6) مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم.
(7) مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم.
(8) مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم.
(9) مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم.
(10) مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم، مسلم.

(11) ذكره الهمدائى وقال: "رواه أبو عبيدة وراجله رضي الله عنه" وراء الزوايد (١٤٩/٦) وأوردته البوصيري في (تاج النخبة) ١٦٧.
باب: فيمن جمع علم الناس إلى علمه

- حديثا عقية (1) ثنا مسعدة بن السهّب (2) ثنا شبل بن عباد (3) عن عمرو ابن دينار (4) عن جابر بن عبد الله أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ وقال: أيا الناس أعلم؟ قال: من يجمع علم الناس إلى علمه، وكيل صاحب علم غزنة (5).

باب: فيمن ينتقص أهل العلم ويدعو نفسه لفسقه

- حديثا أبو بكر بن أبي نعيم (6) ثنا عبد الله بن منير (7) عن موسى ابن

(1) عقية ابن مكرم - يضم الميم وسكون الكاف وفتح الزاء - عن عقبة بن عبد الكريم الهلالي - صدوق من الغاشية - مات سنة.

(2) مسعدة بن الحماس الباالي - يسمع من من أخوة التابعين - قال الذهبي: هالك كذبه أيودار - عن ابن الاعتدال.

(3) شبل بن عبد الكريم - يقرأ بглас - عن الحاشية - نقله سنة - وأبي وأبو - وقيل فقد فاز بابة حديثة - فهامه سنة - نيف وخمس.

(4) تقدم في حديث رقم (32).

(5) لم أنقل نسبته - وجهالة الصحابي لا تضر.

(6) غزارة: جامع - ثنا ابن محمد - سلم له السند - عن أبي الرمامة - غريب الحديث.


(8) عيده الله بن محمد بن ابراهيم - تقدم في حديث رقم (4).

(9) تقدم في حديث رقم (59).
عبادة (1) عن محمد بن إبراهيم (2) عن ابن خالد (3) عن العباس بن عبدالمطلب (4) قال: قال رسول الله ﷺ: يظهر الدين حين يتجاوز البحر (5) وتخوض البحر (6) في سبيل الله ثم يأتي من بعدكم (7) أقوم يا رأون القرآن يقولون قد قرأنا القرآن من أقرأ منا؟ ومن أقرأ منا؟ فمن أقرأ منا؟ ومن أقرأ منا؟ ومن أقرأ منا؟ وقد قرأنا القرآن هل في أولئك من خبر؟ قالوا: لا. قال: أولئك منكم (10) من هذه الأمة وأولئك هم وقيد (11) النار (12).

39 - باب: فيمن لم يتعلم العلم

79 - حدثنا سويد بن سعيد (13) ثنا الويلد (14) عن تور (15) عن خالد ابن

(1) تقدم في حديث رقم (33) وهو ضعيف.
(2) أحسبه محمد بن إبراهيم بن الفرات النجبي، أبا عبد الله، ثنا له أفراد، من الرواية، مات سنة عشرين ومائة على الصحيح 140/2 من التحذيب 5/9.
(3) ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد اللبني، ثنا من الرواية، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة وله تسعة سنين (القربي 1372، والتحذيب 339/11، وميزان الاعتدال 4/130).
(4) تقدم في حديث (33).
(5) هكذا في الأصل وكشف الاست不仅能.
(6) قال ابن الأثير: أصل الهوى المشي في الماء.
(7) النهاية في الغزية 88/2.
(8) في الطالب (بالجبل).
(9) مفهوم الخطأ أن الصحابة هم الذين يعوضون البحر في نصرة الدين واظهاره.
(10) أي الرصاع.
(11) أي منكم بأعصر المسلمين.
(12) نور في ألوى الخط ويبينها الاتقاء، ينصرف عن مختارة الصحيح 331.
(13) أخرجه أبو علي في (مستند ص 313)، وأخرجه البزار في سنده (كشف الاستناد 99/1)، وذكره النجبي.
(14) وقال: رواه أبو علي والبزار والطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربيدي وهو ضعيف.
(15) حديث عمر بن أبي شيبة، والبزار، وأبو عبيد والبزار ضعيف، وقد صححه موسى بن عبيدة، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه الطبراني والبزار.
(16) النطالب العالية 117/11.
(17) سويد بن سعيد الموري، تقدم في حديث رقم (2).
(18) الويلد عن محمد بن القوي، ضم إليه نور الحاصل، والمقدمة، أبو بكر البذاكى مولى من الثامنة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة (التاريخ 232/2).
(19) نور عن يزيد أبو خالد الجعفي، ثنا نسيب عن القدر، من السنة، مات سنة خمسين ومائة وقيل ثلاث أو
معدان (1) ، عن معاوية بن أبي سفيان (2) أن النبي ﷺ قال: "إن الله عز وجل لايغلب ولا يغلب (3) ، ولا ينفث ما لا يعلم ، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، ومن لم يفقهه لم يبله (4)". ﷺ قيلت: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" في الصحيح (5).

40 - باب: فبين سمن من العالم شيئًا فحدث بشره

80 - حدثنا عبد الرؤف (6) ، نا حمد بن سلامة (8) ، عن علي بن زيد (4) ، عن أوس ابن حبان (11) ، عن أبي هريرة ﷺ قال: "قال رسول الله ﷺ: من الذي يسمع ( الحكمة

(1) التهذيب 2/121 والتقريب 232/121
(2) تهذيب 2/121 والتقريب 232/121
(3) خالد بن معدان - يفتح الميم وسكون العين المهملة - الكلاعي أبو عبد الله ﷺ ، ناقة ملك ، يرسل كثيراً. من الثلاثة ، مات سنة ثلاث وفاة قبل ذلك. قال ابن حجر وأخرج خليفة وفاته في سنة ثمانية ( مادة 334 ، والتقريب 218/11 والرسائل ص 56)
(4) معاوية بن أبي سفيان - خبر هو الحليفة. صحابي كاب الوحي أسلم قبل الفتى وفوات سنة ستين وفهد قابر الثاني ( التهذيب 2/592 ، ومجم بن أبي أمية ص 167
(5) الحليفة: الخداع بالنقول الطيف
(6) تهذيب 2/592 ، ومجم بن أبي أمية ص 167
(7) المهاجرة في غريب الحديث 58/2
(8) يعني لم يبق له بلال. وأصل البال: القلب
(9) تهذيب 2/592 ، ومجم بن أبي أمية ص 167
(10) أخرجه أبو مخزوم ( مستند ص 168) ، ويذكره المفسرون وقال: رواه أبو مخزوم - وفي الصحيح منه من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. وقال البخاري بن محمد الموتري وهو ضعيف ( محمد الرؤف 173/183)
(11) الحديث ضعيف ومردود لوجود الدولة بن محمد
(12) أخرج البخاري في الصحيح في موضع
(13) أخرجه البخاري في الصحيح في موضع
(14) في البخاري 1/164 واللفظ الغاري. ص 498 ، والمجم المفسر 5/190
(15) في البخاري 1/164 واللفظ الغاري. ص 498 ، والمجم المفسر 5/190
(16) مهما سلم أيضاً في صحيحه ( صحيح مسلم 3/154/2)
(17) عبد الرؤف بن حبان - تقدم في حديث رقم ( 21 )
(18) حمد بن سلامة بن دينار - تقدم في حديث رقم ( 11 )
(19) علي بن زيد بن عبد الله - الموظف بعلي بن زيد بن جدعان - تقدم في حديث ( 11 )
(20) أبو سفيان بن حبان - أبو مخزوم - الهجازي أبو حبان - قال النجبي: لا يعرف. وقال ابن حجر: جهلون ( ميزان
الاعتدال 237/1 والتقريب 285/8)

160
في الحديث (1) يذكر ما يسمع مثل رجل أني بعثه فلا قال: يارباه أجزرني (1) شاة من غنمك، فقال: إنذهب فخذ بذن خيروها شاة، فذهبه فأخذ بهذن كلب الغنم (2).

٤١ - باب: فيمن سئل عن علم فكتمه

٨١ - نحن اثنين درهم (١)، نحنما ينقص من محمد (٢)، عن عدود الأعلى (٣)، عن سعيد بن جبير (٤)، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من سئل عن علم (٥) فكتمه جاء يوم القيامة ملطخا بدم (٦) من نار، ومن قال في

١٠ - هكذا في سند أبي يعف، ومحمد بن وعلاء الهشتر، والقلبي في الأصل (الحكمة في حدثه).

٢٠ - غير ظاهرة في الأصل، وما أنت فيه في جميع الزوائد، والتأويل في غريب الحديث، والدلالة في سند أبي يعف.

١١ -رحمه» بالله.

١٧ - الملائكة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم (النهائي في الغريب) (٢٢).

٢١ - أخرج أبو يعف بن جعفر في (مسند ص ٤١٩) ذكره الحشتر، قال: رواه أبو يعف وفيه على بني زيد وهو ضعيف.

٣١ - وفيما بينهما غير من دكر، أوس بن خالد الحجازي لم ينه عنه الهشتر ولا البصري وهو جاهل.

٤١ - زاهر بن جعفر الأشمر، تقدم في حديث رقم (٢٦).

٥١ - يصر بن محمد بن محمد بن ابوبكر، نصة نقات من صفارة الناسخ، قال ابن حجر: تانس سنة سبع وثلاثين، وأبى المعلم الشبه، وله تقدير في العالم، وله تقدير في العالم.

٦١ - أبو عواد، وضاي، أبى عواد، ومعناه ثم مهمهم، ابن عبد الرحمن، المشهور بكينه، نرة نبت من الساعة، مات سنة خمس وأربعة وسبعين واثنين، (التاريخ) (٣٣).

٧١ - عثمان بن عبد العزيز، بالمثل، والهشتر، صدوقهم من السادة، وتأتي تزعمهم وفاتها ان شاء الله في

٨١ - الهشتر (١٩٤) سعيد بن جعفر الأشمر، نصة نقات من الثقيلة، ورواه عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بيناقتصاد السنة، وانتم، (المراحل) (٤٧، ومرأة الجينان) (١٩٣)، وأتومل (١١)، والبصري (٢٧).

٩١ - قال ابن الطيبي: المارد بالعلم مايقبله عليه كمن برى رجلا حديث عميد بالإسلام ولا يحسن الصلاة.

١٠٠ - وقد حضرها وأقتلها عثمان، كالف أصل، وكم جاء مستنفا في حلول أو حرام.

١٠١ - (النهائي في الغريب) (٤٣).

١٠٢ - أصل المجاز: مأكد على لفظ الدنيا ليس لها قيادة. انظر مادة (جسم) في اللفظ (٥١)، ونظائر الصحابة.

١٩٣ - ساند
القرآن يغير ما يعلم(1) جاء يوم القيامة ملحا، بلجام من نار(2).

42 - باب: في البكور في طلب العلم

82 - حذتنا خلف بن هشام (3)، ثنا حداد بن زيد (4)، عن جعفر بن ميمون (5)، ثنا
الرقاشي (6) قال: كان أسما يقول لنا إذا حدثنا هذا الحديث (7) أنه والله ما هو بالذي
صنعتم أنت وأصحابكم، يعني يهد أهذكم في جميع مسيحيون (8) حوله في نافذ، لذا، الذين

1(1) هكذا في الأصل، وفي سنده أبي يعلى، في والذي في جميع الزوائدة، وعامة المحيط، بغير علم.
2(2) أخرج أبو يعلى في (سنده ص 255)، ذكره الحنفي وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بختصاً.
3(3) في القرآن، ورواه أبو يعلى وجمال الاصفهاني (التى نقلها رواه نافذ) في الأصل: في
الصحابي، رووا الباري في الكبير والأوسط منه النسائى الأول فقط (تغافل الغير 2/140)، وأخرج
4(4) حبان، وذكر السيوطي في نسائى الأول منه من سنده أبي هريرة (مورد النظائر ص 55).
5(5) وجمال الاصفهاني ص 72، وجمال السفياني (المستدرك 1/117)، وأخرج:
6(6) القسم الثاني منه التزمن عن جعفر بن أبي عفّان، عن سيد بن جبير عن ابن عباس باللفظ نفسه وقال:
7(7) حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه أبو داوود والنسابي (انظر تغافل الغير 1/78).
8(8) وتجزأ الأطراف.
9(9) وأورد السيوطي في (المسلم الصغير ص 177، والسياحي في تسير الوصول ص 103/1)، وله ساهم من
10(10) سنده عبيد الله بن مسعود 2، ذكره السيوطي في (المسلم الصغير ص 180)، والبهائي في السند نقل
11(11) أن عبيد الله بن عامر صدوق به، وقد ذكرنا نسبه من متعايله، وواحد وحكم جميعهم الله عزه والجلد،
12(12) وحكم الحنفي والاصفهاني عليه.
13(13) ومن شواهد القسم الأول أيضا ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبيد الله بن عمر (رسول الله ص)
14(14) ص 55.
15(15) خلف بن هشام بن تغلب الباز المعلمين، ثقة العامة، قال ابن حجر: مات سنة تسع وعشرين، وأخرج
16(16) وثبوت المصدر في سنة سبع وعشرين، وعائتين (التقريب 2/116). والضلايلة ص 106، وانظر التهذيب
17(17) 1/63، وتاريخ بغداد 142/3.
18(18) حداد بن زيد بن داود، تقدم في حديث (20).
19(19) جعفر بن ميمون البصمي، بياني الأفكار، صدق يفتي، من الصدارة (التقريب 13/1، والتهذيب
20(20) 1/68/1، وانظر ميزان الأعيال 18/418.
21(21) مزيد بن أبي الدنيا الزرقاء، تقدم في حديث (27).
22(22) يعني الحديث الأول وهو «فاذ كانا إذا صلا الفدانا».
23(23) هكذا في سنده أبي يعلى وجمال الزوائدة، والذي في الأصل: «جميعهم»، وانظر المصدر "جميعهم".

172
الفداة قعدوا حلقا بقرأون القرآن وتعلمون الفراض والسنن  

43 - باب في الطيب عند التحديث

32 - حدثنا المقدمي عبدالله(1)، ثنا جعفر(2)، عن ثابت(3). قال: كنت اذا أتيت

أنسا دعا بطيب فمسح بيده(5) وعارضيه(6).

44 - باب الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر

32 - حدثنا الأزرق بن علي أبو الجهم(7)، ثنا حسان(8)، ثنا يوسف(9)، عن أبي

(1) أخرجه أبو يعلى في (مستdeque ص 373) . ذكره الذهني وقال: ورد من أبان الرفائي ضعيف (جمع الزوجان

162/1 وأورد به البوصيري وقال: هذا استاد فيه يزيد بن أبان الرفائي وهو ضعيف (اتجاه المهمرة

161/1). فإنه غير من ذكر. جعفر بن ميمون، وهو صدوق محلي.

(2) عبادة بن أبي بكر المقدمي، ضعيف أبو يعلى.

(3) جعفر بن ملائين الخصيبي - يضم الوضاءة المجمحة وفتح المعجمة - أبو سليمان البصري. تأتي ترجيحه أن شاه الله في

الهديث (156/1). 

(4) ثابت بن أسامة البتائي. تقدم في حديث رقم (28).

(5) عارض الدين الباري: صفحات خديبة.

(6) التذكير في الغريب (22/1).

(7) أخرجه أبو يعلى في (مستdeque ص 329). ذكره الذهني وقال: ورد من أبي يعلى ورجالة تقات (جمع الزوجان

169/1). والبوصيري وسكت عليه (اتجاه المرة 113/1). والمحافظ ابن حجر ونسبه إلى أبي بكر

المطلاع العاملي (168/2). والحديث كا هو ظاهر مؤقف على أن ين مالك رضي الله عنه. وفي استلده

عبد الله بن أبي بكر المقدمي هو ضعيف.

(8) الأزرق بن علي المنفي أبو الجهم، صدوق يضرب، من المحادية. عشرة (التهديب 981). والتقريب

151/1.

(9) حسان بن إبراهيم الكريامي الغنيزي، صدوق محلي، من الشام. مات سنة ست وثمانين وثمانية. ولم حالة سنة

وقال الذهبي: قال ابن عدي: حدث بأفراح كثيرة وهم من أهل الصدق إلا أنه يغفل. أرخ الذهبي وقته في

ستة تسع وثمانين وثمانية. وقال الذهبي: ليس بثاني (الضعفاء، والمرتكوب 1181). بإفراز، وييناء

278/1. 1181، وانظر التذهيب 245/2.

(10) يوسف بن طهان بن أبي أسحاك السبسيبي. قد نسب له عدة، ثقة من السابعة. مات سنة سبع وثمانين وثمانية. قال

ابن حجر: روى عن أبيه وجد (التاريخ الكبير 38/2، والتقييم 8 و11/4، والتقييم 279/2).
اسحاق (16)، عن بريد بن أبي مريم (17) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: من ذكرن فليصل على (18).

85 - حددنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي (19)، ثنا إبراهيم بن طهان (20)، عن أبي اسحاق (21)، عن أنس بن مالك قال: أن رسول الله ﷺ قال: من ذكرت عنده فليصل على (22).

(1) تقدم في حديث رقم (14) واسمه عمرو بن عبد الله.
(2) في الأصل ( يزيد ) بالله، وبريد هو ابن أبي مريم مالك بن ربيعة السلولي - يفتح المهمة - نقة من الزاوية - مات سنة أربع وأربعين سنة.
(3) التذيب 1/224، والقرب 1/97.
(4) ذكر الحديث الجمحي وقال: رواه أبو يعلى وفيه الأزرق بن على وثقة ابن حبان وقال: يرغب، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(5) بحث بعض لفظة، ونهى الأثر إلى خالد، فذكرت عنه قال: عندما قيل علي 10000 (تحفة الأحذى 9/830)، وأظهر موارد الآثار ص 148.70.
(6) وأخبره ابن حبان من طرقي أبي يعلى.
(7) الله شاهد أيضا عن مالك بن الحواجر أخبره ابن حبان (المرجع السابق).
(8) لم أخف عليه وهو مذكور في مجمع شيوخ أبي يعلى، وقد روى عن ابن حبان بواسطة الفضل بن الجبير.
(9) الجمحي، يفسر الميم وفقيهها الهاء المهمة - قال ابن الأثير: هذه النسخة إلىبنى جمع وهم بطن من وقريش، (المجريخين من المحدثين) 3/82، واللباس 1/291.
(10) إبراهيم بن طهان - يفتح الطاء - المراحاني، ثقة يرغب، تكلف فيه بالجزاء، ونقل: من يرغب.
(11) مات سنة ثمان وستين سنة (القرب 1/436).
(12) أبو اسحاق السبيعي - تقدم.

174
45 - باب تعظيم العالم وتقبل يده

86 - حديثنا محمد بن مرزوقي (1)  حديثي محمد بن عبد الله الأنصاري (2)  ثنا أبي (3)
عن جهينة (4)  أمولد أنس بن مالك قالت: كان ثابت (5)  إذا أتى أنسا قال: يا جارية هاتى
لى طيبة أسحبح يديّ، ما رأيت أم ثابت إذا جاء كم ترضى حتى يقبل يديّ (6)  

46 - باب: في المذاكهة بالعلم بين الطلبة

87 - حديثنا أبو الربع الزهراني (7)  ثنا نوح بن قيس (8)  ثنا يزيد الرقاشي (9)  عن
أنس قال: كنا نعدنا مع نبي الله ﷺ فعند أن يكون (1)  قال: سنين رجاء فيحدثنا الحديث

1  محمد بن محمد بن مرزوقي، ابن بنت مهدى الباهلي، فقد نسيب له هذه مرزوقي، صدوق له أهله، من المدينة
- عشرين، مت سنة نبان وأربعين وثمانين، (النقيب 349، النزاع 349، النزاع 6/2/2005).
2  تقدم في حديث رقم (26).
3  عبد الله بن المتنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، صدوق كثير الغلط، من السادسة.
4  تقدم في حديث رقم (6).
5  تابث بن أسحاق، تقدم في حديث رقم (18).
6  ذكره الهيشمي بالنظف نفسه إلا أنه قال (فان ابن أم ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي) فجعل فاعل (لا يرضى)
ثابت نفسه لا أمه، ثم قال: رواه أبو يعلى، وذكر أن لم يتفق على ترجية جهينة، كما تقدم، انظر المراجع
السابق.
7  وحدثه موفق، ومردوه له جهينة جهينة، فإن عرفت فتختاج لمنا ثان أنسا بن مرزوقي صدوق له أهله، وعبد الله
ابن المتنى صدوق كثير الغلط، وتقيل، يدق يدق، يدق يدق، يدق يدق، يدق يدق، يدق يدق، يدق يدق.
8  العنوان في كتاب الجامع بين أخلاقي الزاوي وأداب السامع.
9  تابث بن أسحاق.
10  سلانية بن داو تقدم في حديث رقم (4).
11  نوح بن قيس بن بني أبو روح الأذى، صدوق رمي بالشجاعة، من الثامنة.
12  تقدم في حديث رقم (27).
13  يزيد بن أبي الرشيد.
14  هذا في مسنود أبي يعلى، وهو الزواري، في الأصل دون نضج، والذي في اتخاذ الخبرة "تكون" باللون.

175
تم يدخل الحاجة فترجمه(1) بينما هذا ثم هذا فنقم كنها زرع في قلوبنا (2).

47 - باب في حفظ العلم

88 - حدثنا إبراهيم السامي (3) ، ننا يحيى بن ميمون (4) ، ننا علي بن زياد (5) عن
أبي نصرة (6) ، عن أبي سعيد (7) قال : قال رسول الله ﷺ لا ابن عباس : ياغلام
ياغلام (8) أو ياغلام ياغلام. احفظ عنى كلمات (9) وقال (10) فذكر الحديث (11).

(1) في مسند أبى بكر فلتراجعه ويعتند الحديث.
(2) أخرجه أبو يعلى في (مسند أبى سعد) 272. ذكره الهنائي وقال : رأى أبو يعلى ونبي يزيد الزرايدي وهو ضعيف.
(3) من جمع الزرايند 116/1 وأورد البوصيري يتابع الهنائي في تضعيف يزيد الزرايدي (انعاب الميرة 116/1).
(4) والواحد أن الحديث للدرومي ضعيف. وقد ذكر ابن عزام في ألفاظ يزيد الغاف وغناها ما المذكرة من أهمية في تسوية الحفظ وذكرها أهارا كثيرة عن على وابن مسعود وابن سعيد وغنهم وحرصهم رضى الله عن الجمع.
انظر : جامع بيان العلم 216/1. ومقدمة ابن الصلاح ص 228.
(5) إبراهيم بن الهجاج - تقدم في حديث (12).
(6) يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي أبو أيوب البصري كذبه الفلاسي وقال أحمد يرحمه حفظه. وقال النسائي : ليس
بفتح، وقال البخاري وغيره : مرفوق. وقال ابن حجر : مرفوق. من التثنية مات في حدوة الشعيب بماناء (13)
العثمانية 114/1، والتهذيب 179/2، الترجمة 359/2.
(7) علي بن زياد بن جدعان - تقدم في حديث رقم (14).
(8) أبو نصر المصدر بن مالك بن ضعف في نقوش فتح المهملة - العبدة ناقص من النثر، مات سنة ثمان أو سبع
وثلاثة (التهذيب 301/1، الترجمة 276/1).
(9) أبو سعيد المخدر بن مالك رضي الله عنه تقدم في حديث رقم (15).
(10) مصاهر غلام.
(11) هكذا ينقل.
(12) أخرجه أبو يعلى في (مسند أبى سعد) 272. ذكره الهنائي يعتن بألفاظ. وذكره إبراهيم في المعجم. ورواه على بن زياد
وبه التحريف يزيد الزرايدي. (انعاب الميرة 114/1). وأورد البوصيري يتابع الهنائي على تضعيف يزيد الزرايدي
(انعاب الميرة 116/1). وفي أن sócاك على يزيد. وهو ضعيف. وبيحيى بن ميمون متروك ولم ينذبه الهنائي.
(13) أصل حفظ على يزيد، وقاله على ذلك البوصيري.
(14) انظر كتاب معاذ بن شعبة، وذكر في الطبخاء على يزيد، مطهر، وذكر في الطبخاء على يزيد.
(15) في الابلاوي في تخصيص يزيد الزرايدي. (انعاب الميرة 116/1). ورواه على أبي عباس بالغلام، ياغلام، أو ياغلام، ياغلام.
(16) هكذا يذكر في الابلاوي. وهكذا يذكر في الطهارة عن يزيد.
(17) عز الله يرزقك بالمرور، يحفظ العامة على يزيد، أصل حفظ يرزقك بالمرور، يحفظ. على كتاب معاذ بن سماعة الله. يحفظ عينائه للملاء، يحفظ الله يرزقك بالمرور، يحفظ عينائه للملاء.
(18) السند، إذا سألت نفسك الله، إذا استمعت. فاستمع بالله. يحفظ. يحفظ.

176
باب: فیمین ترك الصلاة لطلب العلم

۴۸ - حديث يعقوب (۹)، ثنا عبد الرحمن بن مهید (۲) قال: سمعت شعبة (۱) يقول: إن هذا الحديث يصدكم (۹) عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلة الروح فهل أنتم منتهون (۷) الألف لؤلؤة.

۱۰۴ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "فلا تذر الصلاة في جهلة، إنها الأسرار الأسرار وبيانات المصلحين في النجاة، فإن النبي ﷺ كان يصوم في الشتاء، فما أن قال: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۰۵ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۰۶ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۰۷ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۰۸ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۰۹ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۰ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۱ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۲ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۳ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۴ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۵ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۶ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۷ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۸ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۱۹ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۰ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۱ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۲ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۳ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني أصوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۴ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا أصوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني أصوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۵ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني أصوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۶ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۷ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۸ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۲۹ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۳۰ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۳۱ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۳۲ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۳۳ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، وإني A صوم في العز، فإنه لا ينصرف عن هذه الصلاة في جهلة".

۱۳۴ - الفقه في حديث النبي ﷺ عن النبي ﷺ: "أنا A صوم في الشتاء، وإني A صوم في الحزن، وإني A صوم في الصلاة، إ
باب: النهی عن تعليم العلم للمنافقين

10 - حدثنا عبد الله (1) و (2) اسحاق بن أبي إسحاق (3) قال: (4) : نحن ديمل ابن غزوان العبد (5) ، ثنا ميمون الكردي (6) ، عن أبي عثمان النهدي (7) ، قال : كنت عند مبشر عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فقال في خطبه : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (8) ان أخوف ما أخوف على أمتي كل منافق على علم اللسان (9) واللفظ لعبد الله .

- والحق أن رجاء هذا الأمر كله نقص لا مفعول به وان كان موقعا على شعبة إلا أنه يشهد له عموم التنصيص.
- كقوله تعالى : « حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ».
- وقوله ﷺ : « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلة العصر ، مال الله أنأجوه ويلهم نارا » . أخرجه البخاري وسماه واللفظ له .

انظر : ( فتح الباري 195/437 مسلم 61/437 )

(1) عبد لله بن عمر الفارابي .
(2) حرف العطف غير ظاهر في الأصل .
(3) اسحاق بن أبي إسحاق . تقدم في حديث 22.
(4) هكذا بالتنينا في الأصل . وعلى قوله ( قال ) علامة التضييب .
(5) ديلم بن غزوان العبد ( أ 보면 ) . صدوق وكان يرسل من الثامنة ( الهذيبة 3/114 , والتربت 236/41 , وانظر ميزان الاعتدال 29/29 ) .
(6) ميمون الكردي ( أ ب ير ₯ ) . يفتح الموجزة ، وقيل النون - مقبول من الساةدة ( ميزان الاعتدال 4/236 , والتربت 222/222 ) .
(7) أبو النجاح بن عبد الرحمن بن ملـ بن ضمدة - النهدي . في مساق من كبار النافعين ، ثقة في نبأ عابد . مات سنة حس.
(8) ونفسه في بعدها وعاه مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر . ( التنريب 499/499 ) .
(9) البزيامتين من ( ميزان الاعتدال 4/236 ) .
(10) البزيامتين بنعمة ( ميزان الاعتدال 4/236 ) .
(11) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(12) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(13) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(14) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(15) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(16) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(17) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(18) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(19) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(20) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(21) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(22) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(23) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(24) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(25) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(26) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(27) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(28) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(29) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(30) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(31) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(32) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(33) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(34) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
(35) البزيامتين في ( حذرتنا رسول الله ﷺ كل منافق على علم اللسان ) .
50 - باب: في علم النسب

91 - حدثنا زهير بن حرب (1)، ننا الحسن بن موسى (2)، ننا ابن الريح
ابن سيرة (4)، عن عمرو بن مرة (5)، قال: كنت جالساً عند رسول الله ﷺ فقال: من ها هنا من معد (1) فقيل: قال: أخذت ثوبي لآقوم.
قال: أعددتم قال الثانية (6). فقلت من أنا (8) بارسل الله قا: من حمير (4) (10).

(1) زهير بن حرب: تقدم في حديث رقم (6)
(2) الحسن بن موسى الأنصاري: أبوعلاء البغدادي، فاضل الموصل وغيرها، نت Ergebn دناسم، مات سنة تسع أو عشر
(3) ومنتين: (الهذيب 2/373، والتقريب 17/17)
(4) عدل الله بن ثقة: يفتن الذlabels1... 1ب نعمة المرضم أوعيد الصميم، وفألا النافذ، صوًه من
(5) الساكنة، خلف بعد احترام كتب، قال ابن حجر: ورواية ابن المبارك، ابن وهب عنة عن مالك، ولهم في
(6) ثقة مسلم بعض طويلة، مات سنة أربع وسبعين وثلاثة (13/13)
(7) الريح بن سيرة: يفتن الذين واسكان الباب، ابن معد الله، ثقة من الثالثة، (11/11)
(8) في مسنده أبى يعلى، زيداء (الجهني) وهو عمرو بن مرة، ابن عيس ابن مالك الجهني، أبو طلحة - أوز - أبو بريك،
(9) صحابي مات بالسام في خلافة معاوية، رضي الله عن الجميع، (11/11) (الإضافة 1/2، والتقريب 17/27، ونظائر أيضا
(10) طبقات خليفة ص 126-20 (1)
(11) معد بن عدنان - كبا في حديث آخر ذكره البهذي في (مجمع الزوارد 1/19)
(12) في مجمع الزوارد، زياد، قول: (فلا كأنها الثالثة) هي رواية أحمد بن حنبل في مسنده، وفي الإضافة (فصول ذلك
(13) نظائر ذلك)
(14) في مجمع الزوارد والالصاية (من نحن قال: أنتم مطرفة، نفاذ من حمير)، وفي رواية (أتم من الإبل، الطبيعة
(15) واللغة المهنية)، مجمع الزوارد 1/194، والالصاية 1/163/3.
(16) قال ابن الأثير: حمرب أصل من أصول القبائل التي بالبلد، تفصيل من (الإبل/13/373) وما يؤيد أن
(17) الصحابي رأوها الحديث أنه من حمرب ما جاء في نسبي إلى جهينة، وهي قبيلة من نفاذة، والله مؤهلاً قضاءة من
(18) أصول القبائل اليمنية كجهينة وكلب وبيب وغيرها، وقد ذكر صاحب اللباب الاختلاف في قضاعة وعيل هى من
(19) معد أبى الدم (الإضافة 1/127، والتقريب 17/123)
(20) أخريه أبى أسيف (الإضافة 1/133)، والبارز من طريق سعيد بن شرحبيل عن ابن حملة، وسماه بأسماءه،
(21) وقال: قلت: بارسل الله، ومن نحن قال: من الله، الطبيعة، واللغة المهنية، اليمن، وحمر، قال
(22) البزار: لا تعلمها بروى إلا هذا الأستاذ (كتاب الأندية 1/114)
(23) والذكر، خليفة في خيابه، وخلاله (أتم من قضاءة ابن مالك بن حمير بن يمامة، (الطبقات ص
(24) 120

179
51 - باب: في علم التاريخ

92 - حددنا سفيان بن وكيع (1)، نانا أبي (2)، عن عبد الله (3)، عن أبي ملبع (4)، ثنا جابر (5) قال: أنزل الله صفح (6) إبراهيم في أول ليلة خلت من رمضان، وأنزل النور (7) على موسى لست خلدون من رمضان، وأنزل الزبور (8) على داود في أُيده عشرة (9) ليلة خلت

- وأوردوا في الميعاد: بلغت قريب من هذا اللفظ وقال: رواه أحمد وأبو عبيدة والمزماري في الكبير، والوقف عنه طرق (10)

- وفيه ابن هشيمة (جمع الزوارد (11) 14/2)، ذكره الموصلي وقال: رواه ابن حبان، نانا قضية بن عبد الله (12)

- ثنا حيّرة فية 100 ثم ذكر تهمة الاستمرار، ورواية أحمد وقد أشارت إليها أئمة (13)

- ثنا قال البوصيري: مدار(The book) عمر بن مرة على عبد الله بن هشيمة وهو ضعيف (الاتحاد المثير (14) 16/2/7)

- وقد أوردوه الحافظ ابن حجر عند ترجمة عمرو بن مرة بأنه فتح مستمدة في كتابه (الاصابة (15) 16/2/6)، وفي طرفه ابن

- لهجة وهو يحتاج إلى من يتابع حتى يقوى حديثه لأنه كان صدقا إلا أنه خلط بعد اهتمام كتبه.

(1) سفيان بن الجراح تقدم في حديث 29
(2) وكيع بن الجراح بن ملبع تقدم في حديث 40
(3) أحسبي عبد الله بن سعيد بن أبي هريرة كله من مولاه، صدروا من السادة مات سنة بضع وأربعين
(4) ومتاء القارئة (16) 42/4، ويزن الاعتدال (17) 42/4.
(5) أبي الملحم بن أسامة بن عمر الهذلي - اسمه عامر وقيل زيد. وقيل - ناقث. من الثلاثة مات سنة تنا ونسن.
(6) وقيل نانان وقيل بعد ذلك (18) 14/12، وفتقير (19) 47/2، وفتقير في حديث (4)
(7) جابر بن عبد الله بن عمرو - تقدم في حديث (4)
(8) الصحف جميع صبحية في الكتاب (النهاية في الغريب) 16/2.

(1) ذكر السنن الشافعية البهاء: أن كتبهم النبوة هو أول كتاب نزل من السماء، وقال: إنما كان نزل على إبراهيم

(2) وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام ما كان يسمى كتاباً بل صحفاً

(3) وقال صاحب الفنيد: النبوة في العيني الموسى هي أسفر العهد القدوم الحكمة الأولى وقد يطلق'il mexico اسم

(4) النور على الكتاب المقدس بكلمة (الملل والنحل 22/16) والنهج في الأدب والعلم ص 115، وانظر أيضاً

(5) كتاب الأداب والأفقر 13.

(6) قال القرطبي: الزبور كتاب داود وكان مائة وخمسين سورة ليس فيها حكما ولا حرام وللنا هي حكم

(7) مواصل الزبور الكتاب والزبور بعض المزور أي الكتب. (الجامع لأحكام القرآن (2/12)

(8) في الأصل "أي عشر" والتوصيح من مسند أبي يعلى، وجمع الزوارد، واتخاذ الهيرة.
من رمضان، وأنزل القرآن (1) على محمد ﷺ في أربع ومثل بن حل من رمضان (2).

93 - حذرتنا سفيان بن وكيع، أخذي أبي، عن جدي (4)، عن قيس بن وهب الهدماني (5)، عن أنس (6) تتن أصحاب (7) النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: لا يأتي (8) مائة سنة من الهجرة وفيكم (6) عين تطوف (9).

94 - حذرتنا سفيان بن وكيع بن الجراح، ثنا أبي، عن جدي عن قيس بن وهب الهدماني، عن أنس بن مالك (10) قال: كان أجرًا (11) الناس على مسألة رسول الله ﷺ.

قال الفطرى رحمه الله: القرآن اسم ولكل الله تعالى هو بعض المقار، كالمشرو، يسمى شراباً.

من المتصور عليه نزول القرآن في رمضان، ومن ذلك قوله تعالى: «شهِر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدي للناس» الآية 185 من سورة البقرة.

(3) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص 232) ذكره الشهني وقال: رواه أبوبكر وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف (جمع الزوارد 1/197) وأوردته البصري وقال: هذا استاد ضعيف لضعف سفيان بن وكيع بن الجراح عليه شاهد من حديث واللة بن الأسفين رواه أحمد بن حنبل في مستند (العهف المطهر 148/2) قال: ذكر الفطرى حديث واللة في (المجلة لأحكام القرآن 274/1) والشهني وقال: رواه أحمد والطبان في الكبير والأستوثق عن ابن داود القطان ضعيف يجعله وروته ابن حيان وقال أحمد أرجو أن يكون صالح الحديث، فتغيب رجاه غنطس (جمع الزوارد 1/197) وحدثت والله مرفوع إلى النبي ﷺ بخلاف حديث جابر قاسم موفقًا، وكذلك قام في حديث واللة قوله (والانجيل ثلاث عشرة) فيد قول في حديث جابر وأنزل الزبور على دام في أربع عشرة ليلة.

(4) الجزء بن مليع الزواتي - بضم الزاء بعدها راء - وهم، وهم، من السنة، مئة سنة - وقيل سبعم وسبعين وثمانين (الطيب 1/137/6).

(5) قيس بن وهب الهدماني الكوفي، فئة من الحامدية (الطيب 2/130).

(6) في (جمع الزوارد 1/197) عن أنس قال: حذرتنا.

(7) لا تضر جهالة الصحابي كامومرة في علم المفصل.

(8) هكذا في الأصل بالله، التحنيثة وكذلك في احتف المطرة، أما مجمع الزوازان فيقالاء الفقهية.

(9) هكذا في الأصل بالله، قاله، أما في مجمع الزوازان واقتراح المعيرة للفيلم والثواب.

(10) طرف: حفظ (السند العربي 1/234).

(11) ذكر الحديث المشهور وقال: رواه أبو بكر وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف (جمع الزوارد 1/197) وأوردته البصري وسكت عليه (العهف المطهر 148/2) وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف ورد رواة النقاد حديثه. وجد الحجاج، صنفه موضع يحتوي على نص.

(12) تقدمت تراجحلماحدث.

(13) المرأة: الصيغة (الصحابي 98).
الأعراب (1) ، أتأه (2) أعرابي فقال : يارسول الله منى الساعة ؟ فلم يجيب شيئاً (3) حتى أتى المسجد ففصل فأخف الصلاة ثم أقبل على (4) الأعرابي (5) فقال (6) : أين السائل عن الساعة ؟ وَرَمَّه سعد (7) فقال رسول الله ﷺ : إن (8) هذا عُرَف (9) حتى بأكل (10) عمره لم بيق منكم عين تطرف (11) 

قلت لأسن في الصحيح أن يعش هذا حتى يستكمل (12) عمره لم ينت حتى تقيم الساعة (13) وهذا أبين (14) الحديث رسول الله ﷺ (15) ...

الأعراب : هم ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأشعار ولا يدخلونها إلا حاجة إلى الفجر 2 / 400 
في مجمع الزوانيد (16) بحرف العطف 
هذا في الأصل وافع المخبرة، أما في مجمع الزوانيد (17) بمعنى: زيادة حرف الجر 
ليست في مجمع الزوانيد 
رجح ابن حجر رحمه الله أنه ذو الخويصرة البالي وهو الذي قال في المسجد ( فتح الباري 7 / 499 ، 500 / 10 – 10 / 055 ) 
في مجمع الزوانيد وافع المخبرة (18) بالواو 
روايه البخاري في الصحيح ( فقر غلام للمخبرة ) وأشار المافاظ بن حجر إلى رواية الحسن هذه فيها ( فقر للغلام من دوس يقال له سعد ) ( فتح الباري 5 / 500) / 505 / 120 
إن شرطية والإسارة إلى السعد (19) 
في رواية الصحيح عن البخاري ( أن أخبره هذا فعل يدركه هم حتى تقيم الساعة ) وذكر ابن حجر رحمه الله أقول العلماء، فإنها أمرهم بالساعة الذين كانوا حاضرين عن النبي ﷺ، وأنهم لم ينهم ويعتبر أن يكون المراد نقوله ( حتى تقيم الساعة ) المبالغة في نصبر قيم الساعة لا التحديد ههـ ؛ ينصفر 100 ( فتح الباري 7 / 499 ) 
استعارة مكتبة حيث نسب العصر بالطماع واستفعاه بأكله وحذف المثنى به (20) 
كتابة عن أنف العظام (21) 
غير ظاهرة في الأصل وأنفها كما جاء في مجمع الزوانيد وافع المخبرة، وما نسبه النبوي للصحح لم أซอ عليه وإنما روايات ت знает فيها العبارة المذكورة ولعل الرأد الحديث الصحيح لا ما أخبره النجيم أو أحدها ؛ والله تعالى أعلم (22) 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( أظفر ) ( فتح الباري 7 / 499 ) ، 503 / 126 / 12 / 032 / 034 
( آابر ) ذكره النجيم وقال : رواه أيوب - و- لأسن في الصحيح ( أن يعش هذا حتى يستكمل عمره لم ينت حتى تقيم = 182
95 - حدثنا زهير (1)، ثنا جرير (2)، عن منصور (3)، عن عبد الملك (4)، عن نعيم ابن
دجاجة الأسد (5). قال: كنت (1) عند على يدخل عليه أبو سععود (4) فقال له (5) على:
باب فرج أنت القائل لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين؟ ها (6) نظرت؟ أخطأت
استكم الفجر (7). إما قال (8): لا يأتي على الناس مائة سنة وعلى الأرض عين مما هو حي
اليوم (9) وإما رجاء (10) هذه الأمه وفرحها بعد المائة (11).

(1) زهير بن حرب.
(2) جرير بن عبد المطلب الصبي.
(3) منصور بن المطر.
(4) أحبه عبد الملك بن ميسرة الهلال أبو زيد العماري، ثقة من الزمان.
(5) نعم بن دجاجة الأسد، مقبول من الثانى.
(6) لانظر التهذيب.
(7) التقرير.
(8) في بذلك المرة: كنت بالساء.
(9) أبو سععود عقتة بن عمرو بن علبة الأنصار الذين أقفوا على أنه شهد العقبة واحتفلوا في شهوده بدرا وجمع الصحابي.
(10) يعني لأبي مسعود وكان سيدا على رضي الله عنه أراد المذهبه يناسب أن نعم هو ابن دجاجة نادي أبو سععود، بقوله:
(11) في سنن أحمد.
(12) تعلم ما يدل على حمة القرآن.
(13) جردا بالجيم، هكذا في الأصل.)
(14) أخبر أبو يعلى في (سنن أحمد 
(15) منصور، عن المهمل بن عمرو، عن نعيم بن دجاجة، وذكر الحديث وأخبره أيضا بسند أبى بيع المندفع، إلا أن نصه:
16 - حدثنا أبو بكر (1)، ثنا ابن منصور (2)، ثنا أبو بكر (3)، ثنا أبو جعفر (4)، عن مطرف (5)، عن المنهل (6)، عن نعيم بن دجابة (7)، قال: كنت جالساً عند علي إذ جاءه أبو بكر (8)، قال: قد جاء فروخ، فجلس فقال علي، انك تتفقت (9) الناس، قال: أهل وأخبارهم. (10) قال: فأخبرني هلم سمعت منه شيئاً؟ قال: نعم، سمعته. (11) يقول: لا يأتي علي الناس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف، فقال علي: أخطأت استك هقرة وأخطأت في أول فتى لما إذا، قال ذلك مين حضره يومئذ. هل الرخاء إلا بعد المائة (12)?

16/1

وذكر أبو بكر، وأسار إلى رواية أحمد بن سنده الأول، (التاريخ المذهب 1472). ولا أدرى كيف حكمه الحنبلي على رجالة بأنهم أثنا مذكرات، وهم من أمير ومشارك في الحديث عليه من جميع الطريق، وكذلك نان منصوراً، وإن كان ناقة إلا أنه يدان، وقد عنون في روايته. ولم يصرح بالساعة ودار الحديث عليه أيضاً.

1 - عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الخاذل، تقدم في حدث 4.
2 - ثنا ابن منصور السلولي، ثنا المهلب واللبنين، ثنا مولاه صدوق، ثنا شهاب الدين الرازي، ثنا آن tackled (التاريخ المذهبي 671)، 1472.
3 - يحيى بن المهلب الباجي أبو بكر، ثنا مصعب، ثنا المهلب واللبنين، ثنا مولاه، ثنا ابن أبى حديد، يقد جأين، ثنا آن tackled (التاريخ المذهبي 671)، 1472.
4 - يحيى بن المهلب الباجي أبو بكر، ثنا مصعب، ثنا المهلب واللبنين، ثنا مولاه، ثنا ابن أبى حديد، يقد جأين، ثنا آن tackled (التاريخ المذهبي 671)، 1472.
5 - يحيى بن المهلب الباجي أبو بكر، ثنا مصعب، ثنا المهلب واللبنين، ثنا مولاه، ثنا ابن أبى حديد، يقد جأين، ثنا آن tackled (التاريخ المذهبي 671)، 1472.

16/1 تقدم في حدث رقم (95).
7 - في جمع الزائد دون الضمير.
8 - عقبة بن عمر تقدم في حدث رقم (95)، على هو ابن أبى طلبه رضي الله عنه.
9 - في الأصل (تلقين) بالنون، والنصيح من جمع الزائد.
10 - في جمع الزائد قوله (الساعة) بعد قوله (أخبرهم).
11 - يبني النون.

16/1 هذا من استدرك الصحاح على بعضهم للاهتمام مقربة جزية الله عنهم. وقد كتب الإمام بدر الدين الزركشي كتاباً في استدرك أو المونيا عنوان على الصحاح مقربة الله عن الجمع.
12 - السؤال تنقير المسألة لأن المراد بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن معرفة الإنسان، وليس المراد إثبات العلم بالفناء المائة سنة.
13 - أخرجه أبو بكر في (مصنف ص 59)، وذكره الحنبلي، وواضحه نافطة (جمع الزائد).
14 - وذكره أبو بكر، وواضحه نافطة (جمع الزائد).
188/1
187
حذفنا يوهمش (1)، تنا معذ بن هشام (2)، تنا أبي (3)، عن قنادة (4)، عن
المسلم عن دغلف (5) أن النبي ﷺ توفي وهو ابن خمس سنين (6).
188 - حذفنا هديبة (7)، تنا وهيب (8)، عن يونس بن عبيد (9)، وأنا (10) عباير بن أبي

= على نعم على دجاج وهو مقبول والأخذ على الهامش بتنويق رجاله وفهمهم نعم.
وفي استاد أيضا المهنال بن عمرو وهو صدوق به، وقد تابعه عباد الملك بن قنادة - وهو نعم ابن
دجاجة (11)

(1) أبوهشام محمد بن يزيد بن محمد الزلفي، فاضل بالمدائن ليس بالقوة من صغار العادة، قال النسائي: ضيف، وكان الخطب البنداد والجمهي عن البخاري قوله: رأيتهم جميع على ضمهم وقال الجلبي: لا يسب
به، وقال الواقف: فقه آخر من الدارفصور أن أخرج حديثه في الصحيح - توفي سنة ثمان وأربعين ومائتين
(الضغع، والتمركيص 143، تاريخ نفد 377/6، وبيان الاعتدال 377/6، والتقريب 277/6، والتقريب 277/6).

(2) سعالم بن همام الدستوئي البصري، سكن اليمن، صدوق ريا وهم، من الناسخة، مات سنة مائتين (التقريب
277/6).

(3) همام بن أبي عبد الله سيند - مهلهتم ثم نعى ثم موحدة - أبوبرك الدستوئي - يفنق الدال وسكن السين وفتح
الناثئة - فقه يمي بالقدر من كبار السابة، مات سنة أربع وخمسين وثمانية، ولم ينام وبئسون سنة 10 (التقريب
277/6).

(4) فناده بن دعامة - تقدم في حديث رقم (9)، والهلس هو البصري تقدم في حديث (22).

(5) دقلع - بعجامة، قال: على وزن عجفة - من حنظلة السدسي النابية، مخصّرة وبقال له صحة ولم يصح، غرى
بفارس في نقل الهوارج قبل ست سنين، وجهله الدغج، وقال البخاري: لا يعرف لدغلف ادراك النبي ﷺ،
(التاريخ الكبیر 217/6، والتقريب 217/6).

(6) آخره أبوهشام في (مسندة ص 176)، وذكره المهدفي وقال: رواه أبوهشام وقال رجاء الصحبة (جميع الروا
176/6). وأورد البصري وقال: دقلع مختلف في صحته (ال換え المقدار 176/6)، وأخرجه البخاري في
التاريخ الكبير، وسردار، وقال: لا يتناج - يعني، دغلف - على ولا يعرف سنة 말씀 من دقلع ولا يعرف لدغلف
اندور النبي ﷺ. وقال ابن عباس رعاة وعمارة: توفي النبي ﷺ وهو ابن ثلاث وستين وأما أصح
(التاريخ الكبیر 217/6، والتقريب 217/6).

وفي استاد أبوهشام، وناضج بن همام وكلاهما ينتميان إلى ناسخة، وفيه النفس البصري هو يبسل ويدلله وقد عينه
وبعده البخاري بعدم سبعة من دقلع، وأيضاً، فان دغلف لم تثبت صحته، ودحيت مرسل ابن النبي ﷺ،
وإلى جانب ذلك، فإن الحديث يحفظ الصحبة المشهور في وفاته ﷺ، وأنها كانت في سنة ثلاث وستين، كما تقدمت
الاستعارة بها من كلام البخاري رحمه الله.

(7) هديبة بن خالد التميمي - تقدم في حديث رقم (15).

(8) في الأصل (وجيب) وهو ابن خالد بن عجلان، فقه يمي بالقدر، مات سنة خمس
(التقريب 377/6، والتقريب 377/6).

(9) يونس بن عبد بن دنار، تقدم في حديث رقم (11).

(10) في التحق المقدمة (تنا).

187
99 - حدثنا الحسن بن حداد الكوفي (3), نان مسر بن عبدالله بن سلم (4) أخبرني
أبي (5) قال: قلت لعبد خير (6): كم أتي عليك؟ قال: عشرون ومائتان سنة. قلت: هل

(1) عمر بن أبي عبيدة بن هاشم، صدوق ريا أخالاً، من الثالثة مات بعد العشر سنين (التقريب 400).
(2) ذكر مسلم بن الحجاج رجع الله في صحيحه ثلاث روايات الأولى عن أنس أن رسول الله ﷺ نهى وهو ابن ستين سنة، والثانية عن ابن عباس، وثالثة عن ابن عباس، وثالثة عن ابن عباس. قال أبو سفيان، وهم أبن ستين سنة. قال الدورى: أتى العلاج، على أن أصلها ثلاث سنين، وأن الزواج على رواية سنة أنصهر فيها على العقود وترك الكسر رواية الحسن مسألة أيضاً. (شرح النوري على مسلم 99/14) وانتظر أيضاً صحة الأئمتين.
(3) 185/5، فتح البارى. في حديث النائمة النائمة أن الرأي.
(4) ولم يذكر الدورى رجع الله ولا الحافظ ابن حجر المخرج من رواية خس وستين إلا خرجة واحدة ذكر ابن حجر ولم يضرب والذار، وأمر الله أعلم أن من جعل عمر الله خس وستين سنة، وأنه لا يعود ريماً، وأنه لا يعود ريماً، وأنه لا يعود ريماً.
(5) الأحاديث كثيرة صحيحة، وذكر الدورى أن تعرف أنك على ابن عباس وخس وستين سنة يشبه إلى الغضب، وأنه لم يدرك أهل النبوة ولا كثر صحبته بخلاف الباقين، ثم أوزن الدورى كلامه، فعذب هذا يقوله: إن أن الهام بالحديث بعد العشر سنين وقبل النبوة أربعين سنة وأثنا الخلاف في قدر فتحه فكذلك بعده النبوة.
(6) وقيل الخبر الصحيح أنه ثلاث عشرة (شرح النوري 99/15).
(7) يعني لما فرغ أبو عبيدة عن حديث ابن عباس.
(8) هذا يقال ما رواه عن دغل في الاحتفاء المقدم، وعاش (79).
(9) سبق أن ذكرت أن بعض الروايات عن مسلم في الصحيح فيها أن مات وهو ابن ستين سنة وروى البخارى.
(10) مثله عن عائشة وأبو عباس. (التقريب 160/8).
(11) ذكر مسلم ابنه الحضرمي فقال: رواة أولى في أئمة حديث لابن عمر ورباه مونتون (مهم الزواج 1197/1), وأرديس الوصري، وسجن عليه (اخته الخير 147/4). وحذف ابن عباس ليس من شرط أهلي فهم في الصحيحين، وإذا سافر لذكرنا رواية عقبي عن الحسن، وعذب هو ابن عبدالله الرفاعي ضغف ريا دان وترجم له.
(12) والله تعالى من حديث ابن عباس.
(13) ورحل استاد حديث ابن عباس فيه عثار بن أبي عبيدة صفوف ريا وهم يدخلون إلى منزل، ولم أنهد من يتلبه.
(15) المحسن بن حاد الكوفي، يأتي في حدث (405).
(16) مسهر بن عبدالله بن سلم الهذاني - بسون الميم - الكوفي لين الحضرمي، من كبار النساع.
(17) سيات الإختلاص 137, والتقيب 249/4.
(18) عبدالله بن سلم، صدوق من السادة، والتقيب 1191/1.
(19) عبد خير بن زيد، ووافق ابن عبد عبد بن محمد أبو ي수ة الهذاني الكوفي أدرك الباقية، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابه، فيما أدرك بهم (189) ولم يروه، وقال في التقيب: من مضمر، نقصة من التالفة لم يصح له صحة.
(20) أي كم بلغت من العمر؟ 186.
تذكر من أمر الاجهادية شيئاً؟ قال: نعم كنا بلاداً يمنعون فيها كتاب رسول الله (ص) بدعو الناس إلى خير وسعفكان أبي (1) من خرج وأنا غلام. فلما رجعت أبي قال لأمي: مري بهذا (2) القدر فالبراق للكلاب (3) فانا قد أسلمنا فأسلم (4).

52 - باب: ترجمة المشايخ

100 - سمعت ابراهيم بن محمد بن عرفة (5)، قال: سمعت مسلم بن إبراهيم (6). تنا سلام بن مسكان (7)، قال: ميمون بن سياح (8) سيد القراء (9).

(1) يزيد بن محمد - يضم أوله و uc مسقط المهمة وكتاب الميمنة - الحدائق ذكره ابن حجر في (الأصابة 317)
(2) في مجموع الزوارئ (بيده) على التأثير
(3) في الأصابة (أنذر أن أمي طبخت نفسي ففلت أطمتعاً ففلت: حني بن أبي يزيد، أسوأ أساطين: أنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) (الرجع السابق)
(4) لم أقف على الكذب في هذا، والكتب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، والكتاب، و
32 - باب: الام ما حاك في الصدر وإن أفتاك الناس

1-1- حدثنا علي بن حمة المعول ، طنح صحابي
عبد السلام (3) ، عن أبي بكر بن عبد الله (4) ، عن وابضة الأسد (5) قال: أمين رسول الله
(4) وهذا رأى أن لا (1) أدع شيئاً من البر واللائم الأن سألته عنه ، فأتيته (6) وحوله عصابة من
المسلمين يستفونه (7) فجعلت أخطؤه عليه (8) فقالوا: الديك يا وابضة (11) فقلتهم له (11):
دعوني أدنو عليه (12) فدنوت فجلست بين يديه (14) فقال لي: يا وابضة اسألني أو أخبرني
أو أخبرك (15) قلت: بل (13) أخبرني بالسير يعمل الله - قال: جئت تسألني عن البر واللائم؟

(1) لم أدهد عليه ، وقد ذكر أبو بكر في مجحمه سماحة - وانظر ( ميزان الاعتدال 4 / 277 )
(2) تقدم في حديث رقم 11
(3) الزبير أبو بلال السالم ، قال البخاري: روى عنه سنده بن سلمة مسالص ( التاريخ الكبير 413/2 ) وقد صحف
(4) أبي بكر بن عبد الله بن مكرز - بكسر الميم وأسكن الكاف - قال الذهبي: تابعي كبير 500 يروى عن ابن سعود
(5) وابضة بن عبد الرحمن بن مكرز - بكسر الميم وأسكن الكاف - قال الذهبي: تابعي كبير 500 يروى عن
(6) وزهير بن عبد改正و بن مكرز - بكسر الميم وأسكن الكاف - قال البخاري: رويا صحف
(7) القرآن: إن بعثتم لرجل من الأيمن أو ألين ( ميزان الاعتدال 4 / 277 ، والتهذيب 117/1، 119/1 )
(8) وابضة بن عبد الرحمن بن مكرز - وكسر الميم وأسكن الكاف - قال البخاري: رويا صحف
(9) القرآن: إن بعثتم لرجل من الأيمن أو ألين ( ميزان الاعتدال 4 / 277 ، والتهذيب 117/1، 119/1 )
(10) وابضة بن عبد الرحمن بن مكرز - وكسر الميم وأسكن الكاف - قال البخاري: رويا صحف
(11) في مجمع الزوايد ولا أعفان المجرة ( يابك يا وابضة عن رسول الله )
(12) في مجمع الزوايد ولا أعفان المجرة ( يابك يا وابضة عن رسول الله )
(13) في مجمع الزوايد ولا أعفان المجرة ( يابك يا وابضة عن رسول الله )
(14) في مجمع الزوايد ولا أعفان المجرة ( يابك يا وابضة عن رسول الله )
(15) في مجمع الزوايد ولا أعفان المجرة ( يابك يا وابضة عن رسول الله )
(16) في مجمع الزوايد ( لا يابك يا وابضة عن رسول الله )

188
قلت: نعم، فجعّل_names(1) أنامله ثم جعل ينكت به في صدره ويتقلب، واستفت قلبك واستفت نفسك، البر ما اطمأن(2) اليه النفس والاثام ما حاكي في الصدر(3) وإن أفتاك الناس وأفتوك ثلاث مرات(4) رد، هل كان أبو إبراهيم بن الحجاج السامى، اتحاد بن سلمة، عن أبي(5) عبد السلام عن أبي بكر بن عبد الله بن مكرز، عن رابطة فذكر نحوه(6) .

(1) في مجمع الزوائد ( فجعل أئمة الثلاث ينكت به في صدره ) .
(2) في اتحاف المهرة ( أصابه فجعل ينكت بها ) .
(3) في اتحاف المهرة ( نفسه ) بدون تركر، وفي مجمع الزوائد ( استفت نفسك واستفت نفسك ثلاث مرات ) .
(4) في اتحاف المهرة ( ما أعتاش الله القلب ، واطمأنت الله النفس ) .
(5) في مجمع الزوائد ( في نفسك ورد صدرك ) وكذلك في اتحاف المهرة لكن دون الإضافة في الموضوع وتعريفها بالآلف واللام .
(6) «ثلاث مرات» ليست في مجمع الزوائد ولا اتحاف المهرة.
(7) آخر الجهد أبو بكر بن ( مستند ص 117 ) ، وذكره الهمي ونارد، وقال: «عند أبي بكر بن عبد الله بن مكرز، ولم يسمعه من قال حديث جماعة، وقد أتاه، يعني رابط بين عبد الله، قال على: حديث الشافعي رواه محمد بن يحيى، رواه أحمد وأبو طيب، وفيه: دين أبو بكر بن عبد الله ابن مكرز نال عند، لا يتتابع على حديثه هذه ابن حبان، وهو ( مجمع الزوائد ص 175 ) .
(8) وأورد به البصري في هذا الطريق من طرق أخرى وضعها جميعا لجهاله آبوب عنه كما سأأتي بيانه في الحديث الآتي عن نار الله تعالى .
(9) انظر اتحاف المهرة 2/ 1300 .
(10) هو الزبير أبو غسان، فلدن في الحديث الماضي .
(11) آخر الجهد أبو بكر بن ( مستند ص 117 ) ، وذكره الهمي ونارد: هذا الاستاذ وقال: «مدار هذه الطريق على أبو بكر بن عبد الله هو مجهول» ( اتحاف المهرة 1/ 123 ) . وسبقت الاشارة إلى موضوعه في مجمع الزوائد في الحديث السالف .
(12) واساعد الحديث فيه أبوبهم السامي وهو تفتيك له، يتم قليلا وقد تابه عليه بن جرير في الحديث السابق . ولم أقف على تزجيه كأصفح.
(13) أما الزبير أبو غسان، فلم أقف على من وجه أو ضعفه.
(14) وأبوببا قال الحافظ ابن حجر عنه: مستور في ذلك، وحكي عنه بأنه تابعي كبير وهذا يسهل البصري له على الحال.
(15) وقد أخرج الحديث الامام أحمد رحمه الله من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، وسائده بسند، ولفظه وأخرجه أيضا من طريق أبي عبد الرحمن السامي عن وثابه تابت في هذا الطريق معاوية بن صالح بن صغير بن عبد الرحمن بن مهدي، وهو موصول له أهتمام، والحديث بجميع الطريقين صحيح ما يتبين به أن شاء الله تعالى.
(16) انظر: ( مستند الإمام أحمد 227/ 228 ) .

189
باب: فضل العلامة

١٠٣ - حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثني محمد بن عمر بن عبد الله، الرومي قال: سمعت الخليل بن مرة، يحدث عن مبشر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فضل العالم على العابد سبعين درجة، ما بين كل درجتين كا بين السماء والأرض.

١٠٤ - في الأصل ( عمرو ) بالواو وهو خطاً. وفي مسنده أبي يعلى الصواب.

١٠٥ - هو ابن الزهري البصري، قال الخليل ابن حجر: ابن المحدث، من العارية. ( النهج ٣٦/٩، والتقريب ١٧/٢، ومما يذكر:

104 - حدثنا محمد بن إبراهيم النسائي العبادي (1)، ثنا سويد بن عبد العزيز (2)، عن نوح بن ذكوان (3)، عن أخيه "أيوب (4)" عن "الحسن (5)", عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أخركم عن الأجداد الأُجداد؟ (6) الله الأُجداد (7)، وأنا أجدوه وله أدم وأجدوهكم (8) من بعدي رجل علم علما، فنشر علمه، بعث يوم القيامة أمة وحده (9)، ورعى

(1) محمد بن إبراهيم بن العلاء النسائي - بالجنس المجهول - نقل عبادان، كان من الزهد، قال الدارقطني: كذاب.
(2) سويد بن عبد العزيز السلمي - تقدم في حديث رقم (2).
(3) نوح بن ذكوان النصري، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف، من الساحة، قال ابن حبان منكر الحديث جدا.
(4) في الأصل (أبو سعد).
(5) هو المحسن البصري - تقدم.
(6) في رواية ابن حبان عن مكحول (قالوا: يلي برسول الله ﷺ).
(7) المجرجوين من المحدثين (168/1).
(8) في المجرجوين الأجداد (أجدهم) مكررة، وعند ابن حبان (أجدوه) бил (أجدهم).
(9) هكذا في الأصل، وجاء عند ابن حبان والوصيери (أجدهم) يدل (أجدهم).

ملاحظة:
ال/source هو المصدر المكتوب، ولهذا يمكنني قراءته بشكل طبيعي.
65 - مجالس العلياء غنية

105 - حدثنا أبو كرب (3)، ثنا رشدين (4)، عن عمرو بن الحارث (5)، عن أبي توبة (6)

وكان ابن حبان: هذا مكأر بطلان لا أصل له. يعني هذا الحديث ويحدنا آخر 0. وذكره الحافظ ابن حجر وسكت عليه (المطالب العالية 2/327) وأوردوه البصيري وقال: هذا استناد ضعيف، أي أبو بن ذكوان قال فيه عقب حام بجه لبى 0. وذكره كلام النحات فيه: (الغافل الغاف 1/176). ولحق أن استفاد هالك فيه محمد بن إبراهيم رضي الله عنه في كتابه بسوسن بن عبد العزيز، ابن الحديث، ونوح بن ذكوان ضعيف وأخوه أبو منكر الحديث. وقد جزم الحافظ ابن حبان بأن الحديث بطل، ونقل عنه كلامه نيا تقدم.

وأخرجه أبو الفرج ابن الجزري من طريق ابن حبان عن مكحول وذكر روايته التي أنشرتها التي أشرت إليها تقول: قال أبو حاتم: هذا مكأر بطل لا أصل له. ونوح بن ذكوان يبني التناول عن حديثه لما قاله، ونقله ابن حبان في كتابه، قال ابن حبان: هذه مكأر، أخبره ابن الحارث. ونوح. ونوح ابن حبان عن مكحول، ونقل كلام أبي حبان المقدصم. قال: أخبره أبو على في مسانده 1. هذ (اللؤلؤ المصنوعة في الأحاديث) الموضوعة 2/676.

(3) أبو كرب محمد بن العلاء. تقدم في حديث رقم (40).
(4) رشدين - بكسر الراو، وكسون المفقة - ابن عبد بن مخلل الهواري - يفتح الميم ويسكون الهاء - أبو الحجاج.
(5) عمرو بن الحارث - يغتوب الأسواري - مولاه، ثقة وقع حافظ. من السنة، متفنى قبل الحسين وفترة.
السمح (1) عن أبي الهيثم (2) عن أبي سعيد (3) فقد ذكر بهذا الاستناد حديثاً (4) ثم قال: نما باستناد عن أبي سعيد قال: ( قال ) (5) رسول الله ﷺ: المجلس ثلاثة، سالم وغامد (6) وناجح (7) (8).
وإن دراج أبو السمح
106 - حدثنا زيصر (9) ثنا المالك بن موسى (10) ثنا ابن حميدة (11) ثنا دراج أبو السمح

(1) هكذا في سنده أبي يعلى والذي في الأصل (أبي البصيرة) وهو خطأ ظاهر وأبو السمح هو دراج - يقرأ: مسند مفتوحة
(2) أخبر بهم الله ﷺ وعندما غضب الله ﷺ وrams للعقبان، قال ابن حجر: صدوق في حديثه عن
أبي الهيثم، ضعيف من القيمة، مات سنة ست وعشرين ونائمة. وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم:
ضعفه، ونقل النهيي عن النسائي قوله: ضعف الحديث، وقاله: ليس بالقوي (الضعفاء، والمشروكي
189، واليزيد/24، والتقيب/25)
(3) أبو الهيثم سلال بعمر الله البغدادي، نفثه من القيمة.- النضج (242/1، والتقيب/1)
(4) أبو سعيد الخدرى رضي الله عنه، تقدم في حديث زم (171)
(5) ذكر أبو يعلى بهذا الاستناد حديثاً عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: “النساء، ربع الأئمة”
(6) سنده أبو يعلى ص 143
(7) الزيدية من سنده أبي يعلى
(8) في الأصل كلمة زيادة غير ظاهرة بين كلمة (غامد) وكلمة (شاجب) بهذه هكذا (قائم)
(9) قال ابن الأثير: في حديث: أي أبا سالم من الامام، وما غامد لأجل وما هالك أنبر. ونقل عن أبي
عبيد - ساحب الغزوي - قال: يروى: الناس ثلاثة، السالم الساكن، والغامد على الرحب، وتهيي عن
النذر، والناجح النافذ بالدعا المتين على الظلم - هكذا
(10) النضج (الغزوي 447/1)
(11) أخرج الحديث أبو يعلى في سنده ص 136، ذكره النهيي في (مزيان الاعتدال 25/2) باللهب وتألق: رواه
أحمد وأبو يعلى - ثم ذكر الرواية التي أشار إليها أبو يعلى وذكر أن الطبERR الفتيات أخرجها في الكبير ثم ان لهذه
(12) صحف لم يصح لنغمه - وهو في سنده أحمد
(13) مذموم الزوار 27/1 (المسندر/27)
(14) يذكر الوضوح ووضعه كما سأله ينام في الحديث الثاني - (البصيرة 272/2)
وإن استناده ضعيف لضعف تدريج، وما أبو السمح فهو وان كان ضعيفاً إلا أن ابن حجر صدوق بأنه صدوق في
روايته عن أبي الهيثم، وعلى كل حال فالمหา مبهر، لسنا وأنين الحقائق النهيي ذكره في ترجمة دراج بعد أن ذكر
كلام النقل فيه مثل قول أحمد: أحاديث صغير
(15) المزيان (الاعتدال 24/2، 25)
(16) أبو خصيبى يرطب بن حرب - تقدم
(17) الحسن بن موسى الأشنيب - تقدم في حديث رقم (91)
(18) عبد الله بن طهيئة - تقدم في حديث (91)

193
أن أبا الهيثم (1) حديثه فذكوه (2).

56 - باب: فيمن لم يصدق بفضل الله

107 - حدثنا محمد بن بكار (3)، نا بزيت أبو الخليل (4)، عن نابي (5)، عن أسن ابن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها لم يلها (6).

(1) سليمان بن عمرو - تقدم في الحديث السابق.

(2) لم أحفظ عليه من سنده أبى يعلون هذا الاستاد، والفظ المتقدم في الحديث السابق، وقد أخرج أبو يعلى حديثاً بهذا الاستاد أنه قال: أنا منصبين في الجنة مسيرة أربعين سنة.

(3) سنده أبو يعلى ص 142، 144.

(4) ذكره أبو يعلى وقال: حديث أبي سعيد ضعيف لضعف رسندين وابن عطبة (127/5، 127/6).

(5) وأورد الحافظ الذهبي في (ميزان المعتقد) ص 25/1.

(6) ويقدم الكلام عليه في الحديث السابق، وهو بهذا الاستاد يحتاج إلى متابعة أو شاهد لأن ضعف ابن عطبة ينجز.

(7) وذلك فقد تقدم أن ذهبا إذا روى عن أبي الهيثم فهو صدوق.

(8) ولكن الرواة الأربعة في سندها سنتين مما جعلها لا صالح للمنتبغة.

(9) وقد أخرج ابن حبان من طريق ابن أسلم عن حملة عن ابن وهب عن حملة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي.

(10) سعيد بالفظ المتقدم نفسه.

(11) موارد الطالب ص 44.

(12) تقدم في حديث رقم (14).

(13) يرفع بفتح الباء الموجدة وكسر الزاي الموجدة. ابن حبان - قاله منهم. وقال ابن حبان: يأتي عن

(14) النفلات بأنها موضوعات كأنه المتقدم لها (التاريخ الكبير 131/3، والجرميين من المحدثين 198/1، وميزان المعتقد 1/3)

(15) تابع ابن أسلم - تقدم في حديث رقم (28).

(16) أخرج أبو يعلى في (سنده ص 234)، وذكره الذهبي وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوزع وفيه يرفع

(17) أبو يعلى وهو ضعيف. (جمع الروايتين 149/1). وأورد الحافظ ابن حجر في المطالب العليا وقال: فيه

(18) ضعف جيداً. (المطالب العليا 111/3). وأخرج ابن حبان من طريق يرفع عن محمد بن واسط وابن

(19) البصني، وابن كهف عن أنس عن النبي ﷺ، وفظله «عن النبي ﷺ: قال: من بلغه عن الله غز وجل أم عن

(20) النبي ﷺ فضيلة - كان منى أم لم يكن - فعل بها رجاء، نوابه أعطاؤه الله غز وجل نوابه). (المجريم من

(21) المحدثين 199/1). وفي سنده يرفع وهمونه ويأتي عن النفلات بأنها موضوعات فذكوه مربع، والله أعلم.

194
57 - باب: ذهاب العلم

108 - حدثنا محمد بن أبي بكر (1) عن المتنى بن بكر (2) ثنا عوف (3) ثنا سليمان (4) عن أبي الأحوص (5) عن عبدالله (6) قال: قال رسول الله سُمِّي: "تعلموا القرآن وعلموه الناس" (7) وتعلموا العلم (8) وعلمو الشرائط وعلموا الناس (9) وتعلموا العلم (10) وعلمو الناس (11) الناس قاني أمرؤ

(1) في الأصل محمد بن المتنى بن بكر هو خطأ وصوابه ما كتبته وهو الذي في مسند أبي بكر. وقد جاء في سنن البخاري (محمد بن أبي بكر) (السنن الكبرى 6/208). وهذا هو من أى بكر المقدسي. تقدم في حديث رقم (10).

(2) المتنى بن بكر هو العطار، كما ذكره البهتاي في سنن البخاري، المحدث، أبو حامد، وقال البخاري، أبو جابر، قال: المطلب: لا يتابع على حديثه. وقال الدارفني، مترود، وذكر الدهني أنه مجهول وتابعه الحافظ ابن حجر.


(4) صرح الحاكمة أبو عبد الله بأنه عرف بن أبي جهل، وهو الأقرئي العبدى. قال الحافظ ابن حجر: نعه رمي بالقدر، وبالشعي، من السادسة، مات سنة ست وأربعين وأربعين وسنة وثلاثون سنة. (التقرير 2/89، وانظر المستدرك 2/237).

(5) في السنن الكبرى (4) وفيها رواية أخرى بصفة (7) عن عوف عن حديثه عن سليمان.

(6) صرح الحاكمة أبو عبد الله وبالهتي، بأنه سليمان بن جابر الزجاج، فتح الأناة، والجهيم المتمه، قال الحافظ ابن حجر: مجهول من الحاصلة. (التقرير 2/237، وانظر الكافر 1/37).

(7) عوف بن مالك بن نضالة، فتح النرو، وسكون المعجم، مشهور بكتبه عدة من الثقات، فلالة اللجاح على العراق.

(8) التهذيب 8/169، والتقرير 2/90.

(9) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تقدم.

(10) قوله (وعلموا الناس) ليس في مسند أبي بكر.

(11) قوله (وعلموا العلم وعلمو الناس) ليس في المستدرك.
مقضي وإن العلم سيقبض (1) حتى يتخلف الرجلان في الفريضة لا (1) يجدان من (3)

يَغْيُرِهَا ۖ (4) وَاللَّهُ أَعْلَمُ (5)

(1) في رواية في المستدرك بعد قوله ( فإن العلم سيقبض ) قوله ( ونظير الفتن ) ۔

(2) في المستدرك والسند الكبیر ( فلا ) بزيادة القاء ۔ ونقال في المستدرك ( فلا يجدان أحداً يفصل بينهما ) ۔

(3) في السند الكبیر ( يغیرها بها ) ۔

(4) أخرج العبد أبو يعلى في ( مستند ص ۴۷۰ ) ۔ والحاکم من طریق النضر بين شمل عن عوف بن أبي جهل بالسند المقدم وقال : صحیح الأُسْنَادُ ولم يخرجوا له علة عن أبي بكر بن أبهاح عن بشر بن موسى عن هودا ابن خليفة عن عوف ۔ ثم ذكره بأسناد هودة عن عوف وعله أن في أسناد هودة جهوداً فعوفر بروبه عن رجل عن سليان بن جابر ۔ قال الحاکم ۔ وإذا اختلقا فالحاکم للنضر بين شمل ۔ ( المستدرك ۴/۳۳۷ ) ۔ وأخرج بها البيهقي بن سند أبي بكر وفظه كلفظه ۔ وأخرج أيضاً من طریق أبي اسامة بن عوف وفيه جهوده ( السند الكبیر ۸/۲۰۸ ) ۔ وأوردده البصیري وقال ۔ رواه أبو ذاود الطلابي وابن أبي عمر والساهي في الكبري والحاکم في المستدرك صححته والبههبيي وسأیف بن بطله في فصائل القرآن ۔ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه النرمذى وابن ماجة والدارقطنی والحاکم والبههبيي ۔ ورواه أبو ذاود في سنده من حديث عبد الله بن عمر ۔

( اتفاق المذهب ۴/۱۴۱ ) ۔

ووالله أن مدار الحديث على مبانيهم المتنا من بكر ۔ وسلمان بن جابر ۔ فمیت بجمحة الین أيضاً وهو ماجان في بعض طرنه عن رجل كما بنيآ أنهما فالنضر من هذا الاستناد ۔ والشاهد الذي ذكره البصیرى عن أبي هريرة هو م أجله الطریدى والبههبيي وفظه ( قال رسول الله ﷺ : علموا القرآن وعلموا الناس فأسى ۔ مقضی ) ۔ انظر : ( السند الكبیر ۲/۲۰۹/۶ ۔ وتيسير الوصول ۲/۲۰۳ ) ۔

وأما حديث عبد الله بن عمرو ۔ إنعاله اخره أبو ذاود والحاکم والبههبيي ۔ وقد ذكرت لهفظه وتخرجیه في هامش ( ۲ ) بالصفحة السابقة ۔

(5) قوله ( والله أعلم ) ليس في مستند أبي يعلى ولا في غيره ۔
الكتاب الثالث

كتاب الطبيعة

58 - باب: الآلية

109 - حددنا حفصة بن عبد الله أبو عمار (1) الموالي (1) ، تابنا درست بن زياد (3) ، عن يزيد الزقاني ، عن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال (4) : يا ي بن ادع لي من هذه الدار بوضوء ، فقال رضوان الله عليه طلب وضوءا فقال: أخبره أن دلنا جلد مبنة .

فقال (5) : سليم هل دعوته (1) ؟ قالوا: نعم . قال: فان دباغ طهور (7) .

(1) في الأصل ( ابن ) وكذلك في مسند أبي بكر ، والصواب من كتب الرجال واتجاه المعرفة
(2) حفصة بن عبد الله الموالي . قال المعتوق ابن حجر: صدوق من العارضة ، مات سنة ست وتسعين ومائتين .
(3) النهديب 143/412 . وال써يبة 188/1 (1)
(4) درست ـ يضيف أوله إلزامه ويكون المميزة ـ آن زياد العبدي ، قال ابن حجر: ضعيف من الثامنة . وقال ابن معين: لا ، وقال ابن أحمد: أرجو أن لا يرأس به . وقال ابن حيان: منذر المحدث جدا . ( المروجيين )
(5) 32/1431 . والمران 3/36/176/2 . والسرية (1)
(6) في مجموع الزوائد . (4) في المبطل الماليه ( قال ) بدون اللفاء
(7) في مجموع الزوائد . (14) في المختصر (1) وذكره الهنمي وقال: روا أبو بكر بن زياد عن يزيد الزقاني وذكرها مختلف في الاحتجاج به (5) ( مجموع الزوائد 177/1 ) . أورد الحافظ ابن حجر في المطلوب الماليه 12/7 (1) ، والبوصير ( قال: يزيد بن أبي الرقاش ضعيف ( المختصر 15/2 (1) ) . واستفاد ضعيف لضعف
(8) درست بن زياد ، يزيد بن أبي الرقاش ، وإن كان معنا في طهارة الجلد المدبوغ صحيحًا وقد قال صاحب نيل الأطرار: روى في تطهير الدباغ للأدب بسبب خمسة عشر حديثًا ( نيل الأطرار 55/1 ) . ولاشك أن هناك أحاديث

كثيرية في هذا الموضع ذكر بعضها صاحب نيل الأطرار .

197
باب: الأبعاد عند قضية الحاجة

110 - حدثني أبو بكر الرمادي في كتابه: "البخاري" أنه قال: "يا أيها النبي، قال: "إن نبأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح لحاجته إلى المغمس (1) قال نافع: "نحو ميلين من مكة (2)

111 - حدثنا محمد بن بكار، ثنا يوسف بن عطية، عن عطاء بن أبي ميمونة (3)...

(1) أبو بكر أحمد بن منصور بن سيف الرمادي البغدادي، نقل حاكم من المقدمة عشرة، مات سنة خمس وستين وثمانين

(2) زيد بن أبي بكر بن عثمان بن بكر بن سفيان بن عثمان بن عثمان بن سفيان بن عثمان بن عثمان بن عثمان بن محمد بن سفيان بن سفيان بن عثمان بن عثمان بن محمد بن السعد، والचef في الآخر ص 67/8

(3) معيون بن أحمد بن محمد الجدي في ورقته، نقل ثبت فتية من كبار العلماء، مات سنة أربع وعشرين وثمانين وله

(4) نافع بن عمر بن عبد الله الجدفي، نقل ثبت من كبار العلماء، مات سنة تسعة وستين وثمانية

(5) نقل في الحديث رغم (35)

(6) المغمس - بضم الميم وفتح الفين المعجمة وتشديد اليم المفتتحة - موضوع بين مكة والطائف به فربأي رغال (7)

(7) المباني، موروق طوله (34) مترا، (8) أو.figure 109/10. أخبرني أن السويح كان بعد عند قضاء حاجته عن البلد ويؤده ما

(8) أخبرني أبو بكر بن مسعود ص 675، ذكره الهندي وقال: رواه أبو بكر، والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله

(9) نقت من أهل الصحابة (7)

(10) نقل من الزوار: (5)

(11) واردوه الحافظ ابن حجر في (المطالب المقالية)، والبصيري، وسكت عليه (المحفوظات)...

(12) يوسف بن عطية الصفار، مروك، من الثانى، وهو البصري السعدي، قال البخاري، "منكر الحديث، وقال

(13) الذهبي: "جمع على ضعف" (التاريخ الكبير) ص 387/6، والتاريخ الصغير ص 243/2، وميّاز الأعتدال ص 448/4، 441/2

(14) والتهذيب ص 391/2

(15) عطاء بن أبي ميمونة، نقله بإنسان الفرقة، مات سنة إحدى وثلاثين وثمانية، قال الذهبي، روايته عن

(16) عمران بن حسان منقوطة لم يذكر وقال: "نفت عن أبي حاتم قوله: لا أنتج به". بناصيف: ميّاز الأعتدال ص 363/3، والتهذيب ص 23/2

198
عن أسن بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا انطلق لحاجته تباعد حتى لا يراك.

٦٠ - باب: الاستنجاء (١) بالحجر

١١٢ - حدثنا الأختي (٢) أحمد بن عمران (٣)، ثنا محمد بن فضيل (٤) وسمعته (٥)

يقول: ثنا إبراهيم الهجري (٦)، عن أبي الأحوص (٧)، عن عبد الله (٨)، عن رسول الله ﷺ

(١) الاستنجاء، هو إراقة النجوع من البدن بالفعل والمعنى.
(٢) النهاية في غريب الحديث ٤/٧٥.
(٣) في الأصل ( حدثنا الأختنى - وهي غير ظاهرة - حدثنا أحمد بن عمران ) وهو خطأ والتصحيح من ( المعرفة والتاريخ ٢٧٤/٢ )، وكذلك سياه الهنمي كيا سياح.
(٤) أحمد بن عمران الأختنى، قال البخائري:كان يعبد بتكمل فيه منكر الحديث، وقال أبو الزهراء: تركوه. ونقل
الشيخ حبيب الرحمن الاعظم عن ابن عدي، ابن حبان توفيته. ( الجرح والتعديل ٢٦/١٨، وتاريخ بغداد ٤٤٣/٤، والطابع المالي ١٩٦٧).
(٥) محمد بن فضيل بن غزوان - يفتح المجاورة وسكون الزاي - الضبي مولاه، صدوق عرف ربي بالتشريع، من
النافعة، مات سنة خمس وثمانين ونائمة (التعرف ٢/٢٠٥).
(٦) في مسنود أي بعلة ( فسمعته ) بالغاء.
(٧) إبراهيم بن مسلم العدي أبو سحاق الهجري - يفتح الها، والنجم - يذكر كتبته، لين الهندي، رفع مواقفات، من
الحالة قال أبو حيان: ليس بقوي، وقال ابن عدي: لما أدركنا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله.
واعتناسته مستفيدة.
(٨) والنسائي: ضعف.
(٩) الضعا، والتركذي ص ٢٨٣، وميزان الاعتدال ٥٥/١، والتعرف ٤٣/٤.
(١٠) أبو الأحوص: عوف بن مالك - تقدم في حديث (١٠٨).
(١١) عبد الله بن سعود رضي الله عنه - تقدم.
٦٦ - باب: ما ي الفل من التجاسات

١١٣ - حدثنا محمد بن أبي بكر (١) ، ثنا ثابت بن حماد أبو زيد (١) ، ثنا علي بن زيد (٦) ، عن سعيد بن المسبح (٨) ، عن عمار (٦) ، قال: حسن (٦) رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستنى ناقة (١١) لبي بيدٍ فتبتخت ، فأصابت نخامي (١١) ثوبى ، فأقبلت أغسل ثوبى من

النهاية في الغريب ١٤٧٥

الاستجبار: التصريح بالجار وهي الأحجار الصغراء

المراجع السابق ٢٣٩١

٢١ - فاؤر: قال ابن الأثير: أي أصل المجارة التي تستني بها فردًا ، أما واحدة أو ثلاثة أو خمسة

النهاية في الغريب ١٤٧٥

قلت: وقد حدثت السمحة الشرفة عند المسح فالتلقات فما فوقها وذلك في الميقات التاني عين سلاب رضي الله عنه.
وعلى هذا النزيف سار جامعة من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله وأهله الظاهر (٢) انظر بداية المجرد ٢٨٨/١.
أخرج الحديث أبو يعلى في (٠) مسلم (٤٨٤) وذكره الهمشري وقال: فيه أحمد بن عمر الأنصاري متروك.
(٤) مجمع الزواران ١١٧١ ، ٢١٢/٠ وآوده الحافظ ابن حجر وزعاء لأبي يعلى (٠) المطلوب العالياً ١٩٢/٦.
(١١) والصري وقاؤ: هذا استناد ضعيف لضعف الهجري (٠) اختام الاتفاق ١٥٩/٢ وسنناء ضعيف لضعف الهجري فهو لين لحديث فلا يتابع عليه.

(٣) انقباءها التفات وهي مذكرة في ميزان الاعتدال ١٣١/٣٢.
(٢) ابن جدان، تقدم
(٤) تقدم في حدث رقم (٢).
(١٢) عبر بن ياسر أبو الوليد الصحابي المهم، من السابقين الأربعة، بدري، فب علي بصفين سنة سبع

٣٠١ - في ميزان الاعتدال (٦) ٣٠١ - في ميزان الاعتدال (٦) ٣٠١ - في ميزان الاعتدال (٦) ٣٠١ - في ميزان الاعتدال (٦)
الروك (1) التي بين يدي (2) فقال النبي (ص): يا عمار ما نخامتك ودموع (3) عينيك الا بمنزلة الماء الذي في ركتك. أنت تفسل (4) تويبك من البول والغافظ والمنى من الماء الأعظم (5) والقبي (6) والدم (7).

62 - باب (8)

١١٤ - حدثنا أبو هشام الرفاعي (1)، لنا أبو بكر بن عباس (11)، لنا سمعان بن مالك.

(1) الروك: انا صغير من جلد يشرب فيه الماء، والجمع ركاء.
(2) النهاية في غرب الحديث: ٢٩١٢.
(3) بين يدي: يعني أمائي.
(4) في مسند أبي بكر (ولا دوموع).
(5) في المطالب العامة (ففصل بالباء).
(6) يعني الغليظ.
(7) في مسند أبي بكر ومعجم الزوايد والمطالب العامة (والدم، والقبي) بتقديم وتأخير.
(8) أخرج أبو بكر (مسند ص ١٨٠) وأخرج البزار من طريق إبراهيم بن زكريا، عن نابي بن حماد، ونسبه
باسناده ولنقو مقابر للغطاي أبى بكر، وقال: تفرد به إبراهيم بن زكريا ولم يتولى عليه ونابي بن حماد لا تعلم روؤ
الا هذا.
(1361/1361)
(9) أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي وقال: باطل لا أصل له، وعلى زيد غير محتم به ونابي بن حماد منهم
بالوضع. ولهذا تغلب كلام البيهقي الفاصل علا الدين التركاني فقال: أما كونه منها - يعني نابي - بالوضع فإن
رأتب أحدا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقي (السن الكبري ١٤/١٥) وذكره الدهفي في (ميران)
الاعتدال ٣١٦/١٣ وله الفحص، وقال: مدار طرفه عند الجمع على نابي بن حماد وهو ضعيف جدا (مجمع الزوايد
٢٢٨/١) والمحافظ ابن حجر وزعزع لأبي بكر (المطالب العامة ١٢/١٢) والبصري ونقل عن البيهقي
كلمه السالف في تضعيف الحديث وأقصيه عليه (الجواب المرة ٢١٦٨/٢) وستد ضعيف لضعف علي بن زيد
وأبى بن حماد وفنا نظم من كلام النضال كالبيهقي والدهفي ما يكفي لرده، والله أعلم.
(10) عنون البصيري وغيره، هذا النبأ يقول: باب ازالة النجاسة.
(11) أبو بكر محمد بن يزيد الرفاعي، تقدم في حديث (٩١).
(12) أبو بكر بن عباس الأنصاري، مشهور بكتيه، وألصق أصبه اسمه، وقيل في اسمه عشرة أقوال، تقصعما
ما كير
(13) حفظه وكتابه مصبر، من السبعاء، مات سنة أربع وثمانين وثمانية وقيل نقل ذلك وقد فارق المائة، و
يشير (التقدير) ٣٩٩/٢، ٣٩٩/٢.

٢٠١
المالكي (1) ، عن أبي وائل (2) ، عن عبدالله (3) قال : جاء أعرابي (4) فبال في المسجد فأمر النبي ﷺ بمكانه فاحتمف (5) وصب عليه دلو من ماء (1) قال الأعرابي : يارسول الله المرء يحب الفرم ولا يعمل بعملهم . فقال رسول الله ﷺ : المرء مع من أحب (6) ．

(1) سمعان بن مالك . قال أبو زوعة : ليس بالقوي . وقال ابن خراس : مجهول . وكذلك جهل الدارقطني في السنن . نظر ( السنن الدارقطني 1327/1 ، وميزان الاعتدال 227/2 ) ．

(2) أبو وائل شقيق بن سلمة . تقدم في حديث رقم (7) ．

(3) ابن مسعود . تقدم ．

(4) ذي القصور الجاهلي . وقد تقدمت الارةية به في الحديث الرابع والخمسين . وانظر فتح الباري 226/1 ．

(5) أخرج أبو داود من طريق عبدالله بن مقبل وهو نابع حديثا مرسلا بللفظ » خذوا ما بال عليه من التراب فأفلحو وأهروا على مكانه ماء . قال أبو داود : مرسل . له تصرف .

( سنن أبي داود 1014/1 ) ．

(6) لم يذكر الحافظ ابن حجر بن المحدث الاقتصر على قوله ( دلو من ماء ) الطالب العاملي ．

(7) أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ص 340 ) والدارقطني وقال : سمعان مجهول . ( سنن الدارقطني 1327/1 ) ．

وذكره الهيثمي وقال : فيه سمعان بن مالك وهو ضعيف . وقال في ومض آخر : فيه فيبان وهو خطأه .

سمعان بن مالك . قال أبو زوعة : ليس بالقوي . وقال ابن خراس : مجهول . وشبه رجاله رجال الصحيح .

( مجمع الزوائد 286/4 ، والحافظ بن حجر في المطالب وعذاب لأبي يعلى ( الطالب العاملي 117/2 ) ． وذكره ابن أبي حاتم ونقل عن أبي زوعة في قوله : هذا حديث ليس بقوي . ( العلل 24/1 ) ．

وحدث الأخراطي هذا له أصل في الصحيحين وغيرهما من طريق أحمد بن مالك وأبي هريرة وجماعة . وليس فيه الخفر مكانه البول . لا قوله : المرء مع من أحب ．

وينشهد لله الحرف ما ذكره الحافظ ابن حجر قال : ورد أنه أمر بملؤه - يعني التراب - من حديث أنس باسناد رجالة

وفي النهي احتراف مكانه ثم صوبوا عليه ذ/dbا من ماء - ثم قال : وأعله الدارقطني بأن عبادة الجبار روى به . وروى الصواب أن الرواية مرسلا ．

ثم قال ابن حجر : لا أن هذه الألف مرسلا . وروى الاحتراف بالفص اذ ضمت إلى أحاديث الباب أخذت فقة . ثم ذكر شاهد للتم اثمن . منها ما أخرجه أبو داود عن عبدالله بن مقبل وقد أشترته فيه في حديث رقم (8) . وانظر ( تيسير الوصول 37/28 ، وتلخيص المحرر 137/2 ) ．

أما قوله : المرء مع من أحب . فشبه له ما أخرجه مسلم وغيره عن عبدالله بن مسعود وغيره قبله : جاء زجل الل رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب فما ولي بلحق بهم . قال رسول الله ﷺ : المرء مع من أحب ( مسند مسلم 4/204 ) ．

( مسلم 632 ) ．

202
١٨٦ - حديثنا أبوهشام (١) ، ثنا أبوبركرا (٢) ، ثنا منصور (٣) ، عن سالم بن أبي بكر الجعد (٤) ، عن أنس بن النبهان (٥) قال: مثله.

٢٣ - باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور

١٨٦ - حديثنا أبوهشام بن أبي شيبة (٦) ، ثنا يونس (٧) ، عن ليث (٨) ، عن زيد (٩) ، ابن أبي حبيب عن ابن سنان (١٠) ، عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: لا يقبل
الله صدة من غلول(1)، ولا صلاة بغير طهور(2).

٤٤ - باب: الماء لا ينجمه شيء

١١٧ - حدثنا أبو عامر(3)، ثنا أبو الأحوص(4)، عن ساك(5)، عن عكورة(6)، عن

(1) الفصل: هو الحبكة في المقتل والحرفة من الفننة قبل القسمة (الهياة في الغريب) ٣٨٠، وناظر غريب
(2) الحديث لا قبلي ٢٣٢٧/٦٧، والفتات المكتشرى ٣٣٢٣/٧٣٠.
(3) أخرجنا ابن ماجة من طريق محمد بن اسحاق عن يزيد بن أبي حبيب باللفظ نفسه، لكن بتدبير، وقد أخبر فيه.
(4) سنن ابن ماجة ٢٠٥١/١، وذكره فيدل بلددها، رواه أبو عبيد فيه.
(5) حبيب ولم أنى ذكره (معجم الرواية) ٢٣٧٠/١، وقد ذكر ورد عدالة له.
(6) حديث ابن عون أنفض لضعف النابع، وقد فقر يزيد بالرواية عنه في صحيحه.
(7) سنن ابن ماجة ١٠٠١/١، ١٠٠٠، أوقف على كلامه.
(8) أشار إلى المهتدي البصري وقال: رواه ابن ماجة (الباحة في المنيا) ٢٨٩٨/٢.
(9) ذكر المزي في (تحفة الأشراف) ٢٨٩٨/٣.
(10) والسنن لى رواية سنن ذكر الصفة ٢٠٥٢/١، وناظر ميزان الاعتدال ٢٣٥٠/٦.
(11) الذي ذكر، وبالنفس، أن الحديث حسن بهذا الاستدامة، وصحح يشيده، فقد روى الحديث عن كثير من الصحبة، بلطاطس للفظ، حيث أن حديث أس نماذج من رواية أبي هريرة الذي أخرج ابن خزيمة، وأبو داود، والإمام مسلم.
(12) سنن ابن ماجة ٢٠٥١/٦، وحدثه أبو المليع، أخرجه أبو داود والنسائي، وأبو حبان، وأبو سنن، وأبو ماجة، والبصري، في السنن الكبرى، وغيره.
(13) سنن ابن ماجة ٢٠٥١/٦، وحدثه الحديث المحسوب، بعد ذلك رواية أبي داود وسنن ابن ماجة ٢٠٥١/٦، وحدثه أبو عبيد.
(14) والسنن ١٧٥٠/٦، ورواية الظفل ١٨٤١/٧، ورواية الظفل ١٨٤١/٧، وأخرج أيضا من سنن ابن عمر روى الله عنها (المراجع السابق) ٢١٠ وأخرج عن ابن عمر أيضا ابن خزيمة، والبهتري.
(15) صحيح ابن خزيمة ٢٨٠/١، والسنن الكبرى ٢٨٠/١.
(16) إسناد بن إبراهيم بن عمر الهلال، فقه مأمون، من العادرة، مات سنة ست وثلاثين (التعليبة) ١٠/٦.
(17) وقال اللائي في الماضي، فقه مأمون، من العادرة، مات سنة ست وثلاثين (التعليبة) ١٠/٦.
(18) والتقدرب ٢٣٤٨/٦، والتقدرب ٢٣٤٨/٦، والتقدرب ٢٣٤٨/٦.
(19) سماي بن حرب الفجلي، فقتل أبو الحامد، فروغ، وهو ابن حجر، صدوق، ورواية عن عكرمة، ورواة عن محمد، وناظر مازان مطر، وناظر مازان مطر، وقد نظر بأخر، فكان.
(20) بما في من السنة جمع، سنة ثلاث وعشرين وثانية (المجلد والتعديل) ٢٧٩/٤، ورواية الاعتدال ٢٣٣/٦، والتقدرب ٢٣٣/٦.
(21) عكرمة بن عبداللله مولى ابن عباس تقدم في حديث (٣٢) ٢٠٤.
ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الماء لا ينجمه شيء (1).

118 - حدثنا الحاكم (2)، ننا شريك (3)، عن المقدام بن شريح (4)، عن أبيه (5)، عن عائشة (6) قال: الماء لا ينجمه شيء (7).

(1) أخرجه أبو يعلى في (مصنف ص ١٤٥) . وأخرجه النسائي من طريق سفيان عن سهك وذكر له قصة ١٠٠ (السنن ٦٢/١) . وأخرجه ابن حبان عن أبي يعلى الوصلي بسنده المذكور هنا (مورد الألبان ص ٦٠) . وأوردته الهشمي وقال: رواه أبو يعلى وجلال بن منجوبن (جمع الزوائد ٢٤٤/١) .

(2) وهو البصيري وعذاء لا حبان ولم يسمع عليه (البخاري ٢/١٥٠) . وليست في استماع قادح إلا رواية سهك عن عكرمة نفسي من سيطرة. لكنه شوهد كثيراً جداً على أبي معين الدحول وعائشة وغيرها وهو مفيد حديث ابن عمر في الفقه، وحديث أبي آمنة الباهلي عن رسول الله ﷺ: الماء لا ينجمه شيء إلا ما علم عليه طعمه أو ريحه، أخرجه البهذي وغيره. فكان فيه ضعف (السنن الكبرى ٢٥٧/٢، وجمع الفوائد ١٧٦) .

اما حديث الفقه في أخرج جمعهم أحمد وأبو داود، والنسائي والنرمذي وابن أبي بكر شيبة، والحاكم وصحبه على سيرتهما - نظر (مصنف ص ١٦٣) . وتعرفه الأحذى ١١٨/١، والمجهر ١١٧/١، وصف ابن أبي بكر شيبة ١١٤/١، والمستدرك ١٣٧/١) .

(3) في المسألة كلام يحسن مراجه في مصنفاته.

(4) صاحب المسند يحيى بن عبد الرحمن بن عبدالرحمن الحايم - بكر المهلة، وتسديد الميم - قال الحافظ ابن حجر: حافظه أنه انها نصية جريدة الحديث، من صفار التاسعة، من سنة ثمان وعشرين ومائتين. ونقل الجهي به كلام البهاизма في واجب ابن عدي في قوله: لم أر في السنط، وأحاديثه في مكار، وأبراهيم لا يسأل به. ثم قال: النهي - أنه شيء يغيض من (مصنف ص ٢٥٤/٨) .

(5) شريك ابن عبد الله التهميش الفاضل - قال ابن حجر: صدقه يحيى كثيراً، لغرض مهنة وolini الفضاء بالكونية. وكان عدلاً فاضلاً عابداً شديدًا على أهل اليوم من الثامنة. من سنة ستة وأربعين ومائتين، و (النراقص ٣٧٧/٤) .

(6) الغلام بن شريح - بضم المعجم - بقع هاني الحايم - نظرة من السيدة (النراقص ٣٧٧/٣) .

(7) شريك ابن عبد الله التهميش - قال ابن حجر: عرضوه كان من أمراء حبيب بن عبد الغافر، عن عائشة وعلي بن أبي طالب، وصفه بالشجاعة. في سنة ثلاث وسبعين ومائتين، وروى له الجامع على البخاري (تذكره النفاظ ٨٩/٦، وتاريخ خليفة ٧٧٠) .

(8) أم المؤمنين رضي الله عنها تقدمت.

(9) أخرجه البخاري من طريق عمر بن علي بن أبي أحمد، عن شريك وسماه بالنظرة، وقال: لا تعلموا إلا شريك - (البخاري ١٣٢/٣) .

(10) وأوردته الهشمي وقال: رواه البخاري وأبو يعلى والطبري في الأنساب، ورواه نفاث (جمع الزوائد ٢٤٤/١) . وذكره الحافظ ابن حجر وعنده استفاده ونقل عن البخاري كلامه المتقدم - (٠) .

٢٠٥
65 - باب: التسمية عند الوصوٌء

119 - حدثنا أبو كريب (1)، نا تاب أبو زائدة (2)، عن حارئة بن محمد (3)، عن عمرة (4)، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ حين يقوم (5) للوضوء يكفو (6) الإناة في اسم الله (7) ثم يسبح (8) الوضوء (9).

(المطلب العالٌ 6/1) ﴿رساء الوصوٌء وذكر كلام البراز السالف تعني بقوله: قوله لا تعلمه رواه الا شريك يعني موفق و لا نفد رواه أحمد بن حنبل في مستند من موقعة (التحفة الخفيرة 2/ 160). واكتفي بتحسين المواقع.

ابن حجر للفتح من أنراؤذ الصمدة من المطلب العالٌ: أن البشائر لم يلقي به: وهو صحيح لأن البراز رواه عن عمرو بن عل عن أبي أحمد بن شريك (10) (انظر المطلب العالٌ 6/1) وأصحابه.

اما الصدف الذي من قبل شريك فينجر برواية أحمد الموقعة المثال بها أمانة. لايضاً وأن الحديث مما لا عمال للرأي فيه. والله أعلم.

1) محمد بن العلاء تقدم.

2) يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الهذاني: يسكن الميم. ظن متمن من كبار الناس. سنة ثلاث وأربعين.

3) حارئة بن أبي الرجل - بكر الزر - تيم حجيم - محمد بن عبد الرحمن، ضعيف، من السادسة. سنة نان.

4) وأربعين ومائة (التحفة 2/ 158) و المجرونين من المحدثين 268/1 و ينبرم الامثال. 465/1.

5) عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زارة الأنصارية أدرك عن عائشة، ناقة. من الثالثة. مات قبل المائة وقيل بعداً 200 (التحفة 2/ 160).

6) صنعته في مستند أبي يعلى ص 432.، على: «قول».

7) كاتب النا، وأكثرك؛ إذا كنت إذا ألمته (التهاب في غرب الحديث 183/4)، وقد نبت عن عبد الله ابن.

8) زيد الأنصاري رضي الله عنه اكفاء الالام في وضوئه، وهو يصف وضوئ رسول الله ﷺ.

9) (انظر صحيح مسلم 210/1). ونفتي ابن الجارود ص 35.0.

10) شرعت التسمية في موضوع كثيرة ويؤيد مشروعيها عند إضاءة الوضوء حديث أبي هريرة. «لا وضوء، من لم يذكر اسم الله عليه» أخرجه أحمد في (مسنده 448/2) والحاكم وقال: صحيح الاستناد وقد أجمع علماء يعفوب ابن أبي سلمة الماجيي، وأمها سلمة دينار ولم يخرجاه. (المستدرك 416/1). وباب ماجة في (سننه 460/8) والذهبي القاضي والألب الشافعي استحب التسمية. وانظر (الأم 3/761) والمجموع شرح المذهب 367/1.

(8) إسباغ الوضوء: إمام (2) تدخل الصحيح ص 400). وأسباغ الوضوء، صحك فيه كجا في الصحيحين ودغها.

(9) والله في عام السباح بالانفاء. انظر (فتح النار 23/9). ورد في باب (2/ 160).

(1) أخرجه البخاري من طريق سفيان عن حارئة بن محمد، سامه بلفظه إذا بدأ بالوضوء فمثّي: مقال: حارئة لين.
66 - باب: السواك

(1) حدثنا سركج بن يونس (1) ثنا أبو حفص الأبار (2) عن منصور ابن المعتمر (3) عن أبي علي (4) عن جعفر بن تمام (5) عن أبيه (6) عن العباس (7) قال: كانوا يدخلون على النبي ﷺ ولا يستهلكون (8). فقال: تدخلون على فلحا (9) ولا تستهلكوا (10)؟ لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم

(1) سركج بن يونس البغدادي أبي اللحارت، مروزي الأصل، نفقة عابد بن عامر، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين 500 (التقريب 515/1179) وتاريخ بغداد 272/655 ونسطورة.
(2) عمر بن عبدالرحمن بن خفيف الأبار - يتشيد الوحدة - الحافظ، قال ابن حجر: صدوق وكان يحفظ وقد عمي.
(3) من صغر الثامنة (الكاسب 346/568، والتقريب 592/705).
(4) أبو علي الصقلي - يفتح الصاد الممتدة وسكون الياء - قال الهشمي، مجهول، وقال أبو حاتم: روي عنه منصور، والترمي.
(5) جعفر بن تمام بن العباس بن عبد الملك 500 قال أبو زرعة: مدني نفقة (الدرر والتهذيب 271/461).
(6) تمام بن عباس بن عبد الملك تولى امر المدينة، وعده خليفة في الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدثين في المدينة بعد أصحاب النبي ﷺ. الطبقات خليفة ص 240، وتاريخ خليفة ص 201، والنفسي الكبير 157/266، 167/277.
(7) عم النبي ﷺ، أبو الفضل رضى الله عنه توفي سنة الثمانين وثلاثين (صفوة الصفراء 186/557).
(8) في أنغام الخيرة (تستاكون) في الموضوع.
(9) الفتح - يفتح الفتح واللام - صفة في الاستثناء ويسكنهما لطول الامع السواك (الفقه 212/240).
(10) في الأصل (تستاكون) وكذلك في مسن أبى يعلى، وقد صرح بالأمر بالاستباق في مسن أبى يعلى فقال: (تستاكون) بين قول (تستاكون) وقوله (لولا أن أشق) 207.
الوضوء (1) وقالت عائشة: مازال النبي ﷺ يذكر السواك حتى خشيت أن ينزل فيه.
قرآن (2).

167 - حفظنا محمد بن عبدالله بن ماهر (3)، نا حميد بن عبد الرحمن (1) عن السياق، ابن ابراهيم (4)، عن داود بن الحضين (5)، عن القاسم بن محمد (6)، عن عائشة قالت:

(1) نهاية حدث العباس رضي الله عنه.
(2) هكذا ذكره معلقاً، وكذلك هو في مسند أبي نعيم.
(3) ورجوه.
(4) آخره أبو يحيى (مسنده ص 660)، وأورده الهندي وقال: رواه أبو يحيى والبارز، والطياران في الكبير. وفيه أبو علي.
(5) السيف وهو شجاع. (مجاهد ص 217/1)، وذكر أيضًا في موضوع آخر. (مجاهد ص 27/2). فيه زيادة كلام عائشة رضي الله عنها. وقد بين الهندي أنه في رواية أبي على فقط، يعني الزيات، وأخرجه الإمام أحمد من طريق سفيان عن أبي على التصقيل عن قَمَّةً بن تأم. وأوما بن قينقاع عن أبيه وذكره لفلق مقارب للفظ أبي.
(6) يعلى في (المسنده 248/4).

وأورد أبو يحيى وزعيا لإمام أحمد أحمد من طريق سفيان عن أبيه علي دون قول عائشة. (الصف المثير)

167/2 - وذكر الإمام البخاري رحم الله في ترجمة مما يعكس عنه. وذكر أنه يشير إلى اضطراب فيه.

فأوضح يروى عن منصور عن أبي علي، عن جعفر بن تأم، عن أبيه، عن ابن يحيى، عن النبي ﷺ، وتعارف معروف عن منصور عن أبي علي، عن قيم بن يحيى، عن ابن يحيى، عن النبي ﷺ. يعني أنه ليس في رواية التأريخ ذكر جعفر بن تأم. وأما جرير فروي عن منصور عن أبي علي، عن جعفر بن تأم، عن يحيى، عن النبي ﷺ. يعني مرسلاً، (التاريخ الكبير 157/2)، وإضافة إلى ما نقلنا فأنار يعلى لما ذكر رواية أبي.

حفظ الآثار جمل الحديث من مسند العباس لابن عباس كما ذكره البخاري في الرواية نفسها.

وأبو علي التصقيل مجول المال، وأطلق عليه الهندي الجاهلة. وقد بين ابنه روى عنه أكثر من واحد. ولم يبال...

(1) تقدم في حديث (176).
(2) حميد بن عبد الرحمن بن عبد الرؤوس - بضم الراء، بعدة هزة خفيفة، نسبة إلى الثمانية. مات سنة ثمانية.
(3) وفيه تسنيم وانتماء (النقب 13).
(4) أبو يحيى إسماعيل بن ابراهيم بن أبي حبيبة. قال ابن حجر: فيه ضعف. من السبعة. (النقب 187/2).
(5) والجر والتعديل 3/38، وقد روى هو وابنه ابراهيم عن داود بن الحضين. (النهذيب 104/1).
(6) 187/3.
(7) داود بن الحضين هو عمرو بن عبد بن عثمان، قال ابن حجر: نسبة إلى عِربة، وفي برابي الموارج. من السبعة. مات سنة ثمانية وثلاثين، وفاته في عقدة. (النقب 187/6، والنهذيب 187/3، والجر والعدل 4/20).
(8) الفضل بن محمد بن أبي بكر الصديق الإمام السفيه. تقول خليفة بن خياط، مات في آخر سنة سبع وثمانية.
(9) ونقل اللدبي عن أن رواه كان آخر سنة سنة وثمانية. (تاريخ خليفة 6/9، والذكرى 138).

208
قال رسول الله ﷺ، السواك مطهرة (1)، للغم، مرضاة (2)، لرب (3)
124 - حدثنا محمد بن الصباح (4)، ثنا أس麂 (5)، عن محمد بن اسحاق (6)، عن

(1) بكر الميم الآلئة التي يظهر بها أن ف (لسان العرب مادة - تهير)
(2) أما أن تكون اسم مفعول، أو تكون على وزن الآلئة يعني اسم الفاعل أى موضوع للرب
(3) أخرج الحديث أبوبكر في (مسند ص 416)، وأورده الهيمشي وقال: رجال الصحيح (4) (جمع الزوائد
(123)، وأخرجه الدارمي من طريق خالد بن محمد الفطتري عن ابراهيم بن أس麂 بن أبي حبيبة (7)
(سنن الدارمي 174/ 200)
(4) وأورد البوزي وسكت عليه، فوجد وجهه مضروبًا عليه بموزع من أهل إلى أهل عامة، (أظهر أن الفهرسة
(112)، ولعل طرق أخرى منها ما يأتي في الحديث رقم (7113).
(5) أخرجه النسائي من طريق عبد بن عبد الأعلى عن زيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه، عن
(6) عائشة، عن النبي ﷺ، باللفظ المقدم (سنن النسائي 116/ 144)
(7) وأخرج ابن حبان من طريق الحسن بن سفيان عن

(1) السبئي، عن روح بن عبدالمونفر، عن زيد بن زريع بالسند واللفظ الذي ذكره النسائي (8) (مؤذن
(125) (أورده صاحب تسير الوصول وزع إنسائي (تسير الوصول 304/ 182)
(2) وأخرج أحمد عن عفان
(126) (السنند 14)
(3) وأخرج البهتفي من طريق التألف عن أبي عتيق عن محمد بن اسحاق، عن
(4) ابن أبي عتيق باللفظ المقدم، وقال البهتفي: ابن أبي عتيق هو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر
(5) الصديق رضي الله عنه، ومحمد بن أبي عتيق، وقد رواه عبد الرحمن بن عبدالله عن أبيه كذلك.
(6) أبيه (سنن البكري 341/ 147)

(1) ونسد النبي ﷺ فيام ساقي بن ابراهيم بن أبي حبيبة وهو ضحيف، ولا أعرف كيف وقع رجله الهيمشي رحمه الله
(2) وهو فيهم: وصانعي الحديث رقم (123) عن أبي بكر الصديق، ولفظه مطهر حديث عائشة وهو حديث صحيح كما
(3) سنبهان ذلك إن شاء الله

(4) أبو جعفر الباز محمد بن الصباح السلمي، بالله، المحدثة وفي النصري (السنن)، بلال بن وهب، وهو خطأ:
(5) قال الحافظ

(1) ابن حجر: يقف حافظ، من العابرة: مات سنة ستين وعشرين وأثامين (تاريخ بغداد 358/ 147)
(2) والتهذيب

(1) 329/ 171، والالإعتراف

(5) يروي محمد بن الصباح عن سمايل بن جعفر، وسمايل بن زكي الهفاف - يpcmها وأياسك اللام - الأول
(6) وفقًا نتائج التحقيق، وقد تقدمت ترجمته في حديث (245)، والأخير صدر بعثي، ثم، من التحقيق وهو
(7) المرفوع بـ: (شفا) مات سنة أربع وثمانين ومائتين، وقد تفليله: (المجرب والتصدير 170/ 160)، وبيان
(8) الالإعتراف 329/ 171، والتهذيب

(6) صاحب السير، تقدم في حديث (39)
عبد الله بن محمد بن أبي عنك (1) قال: سمعت عائشة تقول: فذكره (2) (3)
173 — حدثنا أبو كثیر، ثنا يونس بن محمد (4)، ثنا حماد بن سلمة، عن ابن أبي عنك (5)، عن أبيه (6)، عن أبي بكر (7) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: السماك مطهرة للقم، مرضة للرب (8).

(1) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، صدوق فيه مزاح، المعروف بابن أبي عنك، من الثالثة.
(2) يعنى الحديث السابق.
(3) أخرج أبو يعلى بن الفضل الحديث المقدم (1) (448/1) وذكره الهمني وقال: رواه أبو يعلى بساندين — يعني هذا والذى قلبه رقم (121) — في أحاديث ابن السهيل وهو نسخة مسلسة (جمع الروايات 170/1)، وأخرجه أبو وائل سكت عليه (اتخاذ المخبرة 147/2)، وأخرجه ابن خزيمة من طريق عبد ابن عمر عن عائشة (صحح ابن خزيمة 70/7)، وفيه محمد بن السهيل وهو مسند وقد رد عليه.
(4) يعنى الحديث السابق.
(5) إذا كان ذلك ففالذي يحتاج إلى جمعه من ضعف اساسيل، وقد ذكر المسند أن محمد بن السهيل الذي روى الحديث مسند.
(6) وأخرج أيضاً المعمدي من طريق سفيان عن محمد بن السهيل، (مسند المعمدي 68/1) وأخرج أبو جعفر من طريق النجاشي عن ابن عبيتا (شرح السنن 74/174)، وقد ذكر معيق شرح السنة جامع من أخرجه فارج.
(7) المرجع السابق.
(8) المؤدب يقتضي في حديث (681)
(9) عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن — يقتضي في حديث (121).
(10) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عمه الفالخ ابن حجر في الصحابة، وقال الصدف: أعرق الناس في صحبة النبي ﷺ.
(11) أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي حذافة — عن ابن، رضي الله عنهما، وقد في السنة الثانية أو الثالثة من عام الفيل.
(12) مدة سنة عشرة عشرة (الترم 1424/10) وذكره الهمني.
(13) أخرج أبو يعلى في (مسند ص 18) وأحمد في مسند من طريق أبي كامل بن حماد (مسند أحمد 278/1) وذكره الهمني وقال: رواه أحمد أبو يعلى ورجاله، فإن التأليف بل من عبد بن محمد لم يسمع من أبي بكر (جمع الروايات 140/10) وذكر الهمني سكت عليه (اتخاذ المخبرة 167/3) وذكر الهمني وروى مسند أبي بكر الصديق الذي صنف أبو يعلى المروزي.
(14) وقد قال محقق الشيخ شرب الأرئاذ: رجال ثناك يتأمل من يقتضي، ووافق ابن أبي عنك — وهو عبد بن محمد لم يسمع من أبي بكر (مسند أبو بكر ص 174)، وقد ناب الهمني في الحكم على الحديث بالالف.bat، ولم يصح.
(15) وألحق أن الحديث استفاد صحح أن ناء الله وليس مقطعاً وما أدعا الهمني وتابع عليه الأرئاذ مركى لأنه.
124 - حديث عبد الأعلى (11)، ثانًا - قال (12)، وسألته (3) عنه، فقال (4): هذا خطأ، ثم
حديثه نه تحدث ثانيا - حديث بن سلامة (5) فذكر (6)، ثانًا - قال (7)، وسألته (3) عنه، فقال (4): هذا خطأ، ثم
حديثه نه تحدث ثانيا - حديث بن الوليد (8)، ثانًا - شريك (9)، عن أبي اسحاق (10)، عن
التيك، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أثرت بالسوال حتى ظننت أنه
يُنزل عليه القرآن أو وحي (11).

125 - حديث بن الوليد (8)، ثانًا - شريك (9)، عن أبي اسحاق (10)، عن
التيك، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أثرت بالسوال حتى ظننت أنه
يُنزل عليه القرآن أو وحي (11).

المشهور ابن أبي عبيقة هو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، كما ذكره البيهقي في السنة وبيناء في الحديث رقم
121، وذلك أيضاً من الصحابة في النهي، ونقله في ترتيب عبدالله وهو ما صرح به البيهقي في
(شرح السنة) 394/1.

1) عبد الأعلى بن حجام النمري - هكذا في سند أبي بكر - وفد ندم.
2) يعني أبي بكر الموصلي.
3) سأل عبد الأعلى عن الحديث المقدم رقم (122).
4) عبد الأعلى.
5) بن حجام بن سلامة، عن ابن أبي عبيقة، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6) استاذ الحديث في سند أبي بكر الموصلي.
7) ذكر الحديث في سند أبي بكر قبل الحديث المقدم رقم 122، وهو ذكور بن يزه نور فارياً.
8) أخرجه أبو يعبيبة من سناه ص 18، وقد ندم تجبره في الحديث السابق، وذكرنا أن البرهاني أخرجه في سند
أبي بكر، وقد رواه عن أبي بكر عن عبد الأعلى (سند أبي بكر ص 174) وأورده الحافظ ابن حجر وذهب لأبي
بكر، وقد زعم الشيخ رحمه الله أن البصيرة وفق رجاء ولم يذكره بل ذكرت في الحديث المقدم
أنه سكت عليه فعلي في التمساح اختلافاً، وأن البصيرة رواه في موضوعين وقتت على أحدها وألف اقرأه
(المقالة العلمية) 33/1.
9) وقد ذكر الشيخ الأعظم أن الإمام أحمد أخرجه من سند أبي بكر وابن عمر وأخرجه أيضاً ابن أبي نبهان من
حديث عائشة.
10) المرجح السابق.
11) بشر بن الوليد الكندي - ندم في حتيدت رقم (71).
12) شريك بن عبادة النخعي - ندم.
13) أبو سهيل السبتي المداني - ندم.
14) أربعة - سكن الزاو عدياً موضعية مكونة - التميمي المفسر.
15) قال ابن حجر في الترويب: صدوق، ونام الذهبي، ما روى عنه هو أبي اسحاق، وتابعه الحافظ ابن حجر
ثم أورد رواية من طريق المتنزل بن عمر عنه وتعينه بكلام الدنيا عليها وأنا منكرة.
16) الميزان 17/81، والتمهذب 197/197، والتقويم 50/1.
17) أخرجه أبو يعبيبة من سند ص 123.
18) يقول البيهقي من طريق نعمة عن أبي اسحاق عن التميمي قال:
19) سألت ابن عباس عن السوائك فقال: ما ذال النبي صلى الله عليه وسلم بأمرنا به حتى خننا أن ينزل عليه فيه.

211
127 - حدثنا موسى بن أبي ظهير، نحن عبد الله بن عبد الرحمن بن سفيان (3)، عن أبي سفيان (4).

128 - حدثنا موسى بن محمد بن حيان (8)، نحن وحاب بن عبد الله بن عبد المجيد (9)

129 - حدثنا موسى بن أحمد بن حيان، نحن حسان بن مسك (11)، نحن عطاء بن أبي رباح (11)، عن أبي عمر (11)، عن رسول الله ﷺ.

الكبر (35/1) وأورده البصري وسكت عليه (ال再现 الحكими 2/120). ولم أفق عليه في مجمع الزوائد ولا في المطالي العالى، وأخرج أحمد من طريق زيد بن هارون عن شريك (المستند 327/1 20/7). واسناده الذي أورده أوبيطلي فيه ضعيف، ويجتن إلى مناهج لأن بشر بن الوليد خريف وشريك بن عبدالله يكتب. وأبا ساحق البصري اختلط بأخر، وقد ذكر في مختصر الترميز والترميم (ص 315).

(1) موسى بن محمد بن حيان - تقدم في حديث (103).
(2) ابن مهدي - عقم في حديث (89).
(3) سفيان - يحتمل أن يكون النوري أو ابن عبيدة فكلاهما روى عليه عبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما روى عن السبكي وهو فيه حجة قوية، وأنه نعتبر حفظه ورثه دلالة على التقات أو تنوي سنة تان.
(4) السبكي - نعمه ومتناه.
(5) أربعة - تقدم.
(6) فقه (أربعة) - موقف على أتي جيملة بخلاف المذهب (155). فإن الأمر.
(7) أخرج أبو عقیل في (المستند 270). وأورده البوصيري وقال: رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. نا.

أما الثوري فهو أيضاً ريا دلس، مات سنة أدم وستين سنة وثاني، تنويه (التاريخ 311/12).

(9) السبكي - نعمه ومتناه.
(10) أربعة - تقدم.
(11) فقه (أربعة) - موقف على أتي جيملة بخلاف المذهب (155). فإن الأمر.
(12) أخرج أبو عقیل في (المستند 270). وأورده البوصيري وقال: رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. نا.

132 - عبد الله بن عمر - تقدم.
كان (1) لا يتعلم (2) من الليل ساعة إلا أجري السواك على فيه (3) 128 - حديث أبي عبيدة بن الدورقي (4). وحديث أبي داود (5)، وحديث محمد بن مهران الفروعي (6)، وحديث جد (7)، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان لا ينام إلا والسواك عند فإذا استيقظ بدأ بالسواك (8). 300

(1) في الأصل (كان لا يتعلم) وهو سبب فلم ضرب عليه كاتبه.
(2) لا يستقيظ. (النهاية في غريب الحديث) 304/3.
(3) أخرج أبو أيوب الأنصاري في (مسند أحمد بن عمر) ص 26 وهو في مسند أبو يعلى ص 518. وذكره الهيثمي وقال استصحاب ضجر، وفي بعض طرهه من لم يسم في بعضها حسان بن مسلم وغير ذلك. (مجام الزوائد 229/2). وأورد البصري ويقال: هذا استصحاب، لضعف حسان بن مسلم. (البخاري 162/2، 147/2).
(4) لا شك في مختص السواك، حسان بن مسلم، والاطعمة بين عظام، وبك بن عمير.
(5) في الحديث المرفوع عن حذيفة: (كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يبتسم فه السواك.) يتضح ذلك. (البخاري 162/2، 147/2).
(6) صحيح ابن خزيمة 279/1. وشرح السنة 305/2. وتيسير الوصول 312/2.
(7) مثل حدث حذيفة حديث عائشة رضي الله عن الجمع (كان لا ينام إلا السواك) ﷺ. يحيى آل جرب قيل أن يتوؤم: (أخبر مسلم وأبو داود بالمضطه للنسائي وأحمد، وابن أبي نعيم، والبخاري.
(8) في الحدث المذكور، من السنة 392/1. وتيسير الوصول 392/1. وجمع الفوائد 392/1.

(4) أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي - نسبة إلى دورق. يفتح الدال والراء بينها واسكنة. وقيل غير ذلك. قال ابن حجر: نقل حافظ الناصرة. مات سنة ست وأربعين ومائتين. (البخاري 136/1، والبخاري 296/2، والمجلد 10/1، والشرح والمقدم 296/2).
(5) سلسلة بن داود بن الجراح أبو داود الطالسي، نقل حافظ غاف في حديث. من السنة. مات سنة أربع وثمانين.
(6) النهض 182/1، والتنرم 321/2.
(7) محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المتنى الفروعي. قال ابن حجر: صدوق حفيظ، من السنة 60. (التهذيب 14/3، والتنرم 216/2).
(8) مسلم بن المتنى - وقال ابن مهران: مسلم بن المتنى - نسبة من الرابعة. (التنرم 20/4).
(9) أخرجه أبو عبيد في (مسند أحمد) ص 27. وآخذه العالم أحمد بن أبي داود الطالسي - سلسلة. داود - بالمشد المتقدم. سند أحمد 142/2. وأشار إليه الخصائص. أن حيى في تلخيص الحب وعزة لأحمد. وقد ذكر محقق من أخرجه سوي الآب أحمد. وهم أبو يعلى، والطيار في الكبير، وقال: الآب محمد - المشق - استصحاب، الضعف، وفي بعضه من ثم لم يسم، وفي بعضه حسان بن مسلم. (تلخيص الحب) 16/2.
(10) أورد البصري ويقال: هذا الآب أحمد، وسكت عليه: (ذكره المفسر) 162/2. واستصحاب يأتي من مستوى أو مهاد. وقد تقدم في الحديث رقم (162/2). ذكر بعض شواهد من حديث حذيفة وعائشة. رضي الله عن الجمع. 2113.
باب فصل الوضوء

129 - حذفتنا إبراهيم بن الحجاج السامي، ثنا بشير بن الحكم (1) ثنا نابي (2) عن أنس عن النبي ﷺ قال: إن الخضرة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله (3)، وظهور الرجل لصلاةه يذكر الله بظهوره ( ذنوبه ) (4)، وتبقى صلاته له نافلة (4).

130 - حذفتنا محمد بن أبي بكر المقدسي، ثنا مبارك (5) مولى عبد العزيز بن صهيب، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: مثل أمتي (6) مثل نه يغسل منه خمس مرات فهي على أن يبقى (7) عليه من دربه (8) فقوم إلى الوضوء فيجعل يدبه نبتائز.

(1) في الأصل ( سير بن الحكم )، وفي اتفاق المحرر ( الحجاج بين الحكم ) والتصور من منديل أبي يعلى بن مخرج والمعدل / 247 و 248، والمرجعيين من المحدثين 194/1 194/1، وبراءة يعلى بن أيوب.

(2) بشير بن الحكم أبو يزيد القيسي، قال أبو زرعه: منكر الحديث، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، ينفرد عن نابي أبي، ليس من حديثه كأنه نابي آخر، قال ابن عدي: أرجأ أنه لا بد له بن المراجعين السابقين، وبيزان بال核实 / 194/1، ويعتبره في الأصل ولا سندي أبي يعلى وأوبيه الهذفي وابن حجر والبصيري.

(3) أخرجه أبو يعلى في ( سنده ص 321 )، وأخرجه النجار من طريق معي بن عبد أعاب بن صهيب، عن بشير، وساه ناسده:

(4) وفظاه وقال، للاعتناء رواه عن نابي غير بشير / 194/1، وأوبيه الهذفي وقال رواه أبو يعلى والنسائي والبصيري في الأبيض، وفيه بشير بن الحكم، ضعفه أبو زرعه وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجأ أنه لا بد له في مجموع الروايات / 194/1، وساهه ابن حبان في ترجمة بشير بن الحكم.

(5) المرجعيين من المحدثين 194/1، وذكره الهذفي أن حجر بن الطالب الهاشمي وعزه لأبي يعلى على المطالب.

(6) والهذفي ويعرفا للطبراني في الأبيض يفهم أيضا، ويعتبره في الأصل ويعتبره أيضا، بشير ( اتفاق المحرر / 194/1، ساهمه صبيح لمعرفة بشير بن الحكم، وله لواء كثير جدا، تابع عليه منها حديث عبد الله الصنايعي الذي رواه مالك بن أنس وغيره مروفا، وفيه ذكر خروج المطلبين بالضوء، وبيان أن المثنى إلى المسجد والصلاة نافلة له.

(7) شرح الزقاني على الموطأ / 276، وإخبار السنن الكبرى / 281، ويفتح السنن.

(8) مبارك بن السفي. تقدم هو ويلاه، والمقدسي في حدث رقم / 100.

(9) أيا مثل المأله والصلاة، ويرى ما جاء في حدث أبى هريرة وغيره الذي رواه البخاري وغيره، وفيه ( فذكر مثل الصواعد المسمية بحجة الله الخطيبة ) / فتح البخاري 162/1، والذي في كنز العمال / مثل المرة / 28 ج.(10)

(10) الدوران: النجاة ( في غريب الحديث / 211/2).

314
كل خطيئة مس (1) يا بديه (2) ويضمض فيتنات كل خطيئة تكلم بها لسانه (3). ثم يفعل وجه فيتنات كل خطيئة نظرت بها عيناه، ثم يمسح رأسه فيتنات كل خطيئة سمعت بها
أذناه (4)، ثم يفسل قدميه فيتنات كل خطيئة مشت بها قدماه (5)
131- حدثنا عبيد الله (6)، ثنا زيد بن زريع (7)، ثنا سعيد (8)، ثنا قادة (9)، عن
مسلم بن سوار (10)، عن حمزة (11) عن عثمان (12) دعا يوضوء (13) فمضمض واستنشق ثم غسل

في اتخاذ المحرف (pletت بها يده) بنصيب اليدين، والذي في كنز المال (فقلها بيده)
(1) هكذا في الأصل، ومضن أنه يقل، والظاهر أنها «مست بها يد».
(2) لم يذكر الاستناد، وقد جاء في رواية عبد الله الصنايعي عند مالك والسناي فيه: (فاذنا استنثر خراج الخطايا من أجله).
(3) تهيئة الوصول 38/42.
(4) مسح الذئبين داخل في مسح الرأس.
(5) أخرج أبو على في (مسند ص 259)، وأوردته الهنبخي وتزعة لأبي على وقال: فيه مبارك بن سحيم وقد أجمعا على ضمفة (جمع الزوار 251/245)، وذكر الحافظ ابن حجر وتزعة لأبي على (المطلب الواعي 17/27/9)، وأورده البصبري وسماه بإسناد أبي على وباستخدام آخر من طريق مسدد.
(6) اعتقاد المرة 189/48.
(7) واسمه ضعيف مبارك بن سحيم لكن معاذ صحح فله شواهد كثيرة صحيحه عن عبد الله الصنايعي عند مالك والسناي وعلي عمرو عن عيسى السلمي عند مسلم، وعلي أبي هريرة عند مسلم ومالك والترمذي.
(8) تهيئة الوصول 32/48.
(9) عليه أيضاً في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي روى في (مسند النجاشي 339/8، والأم 22/1).
(10) كتاب اختلاف الأحاديث ص 488.
(11) عبيد الله بن معاذ: تفغم في حديث.
(12) زرع (غير ظاهرة في الأصل، أبو معمرية، نسق ثابت، مات سنة الثمانين وثمانين وثمانية) (التهذيب 25/11).
(13) والترمذي 324/.
(14) معاذ بن أبي عروبة - مهار - العدو السكيري، نسق حافظ، كثير التدليس، محافظ، وكان من أنبت الناس.
(15) في فينان، وأثبت الناس عليه زيد بن زريع، مات سنة ست وخمسين وثانيما، وقيل غيرها. (التهذيب 26/4 (الترمذي 201/6). وانظر طبقات خليلة ص 240، وقد ذكر أن اسم أبي عروبة دينار، ثم قال: وقال مهار، وقد جرح له البخاري في تاريخ الكبير، الصغير. وكذلك جرح له، (طبقات ابن سعد 37/6 طرقاً ابن سعد).
(16) والاريخ الكبير 3/60، والاريخ الصغير 2/123، والجزائر 2/151/2 (الترمذي 263/7).
(17) ابن دعامة السدوي: تقدم في حديث.
(18) مسلم بن بضيار البصري، نسق عابد، من الرواة. مات سنة مائة أو بعدها بقليل.(الترمذي 400/1).
(19) مختار من أول من أبان وعلى عثمان بن عفان، نسق من الثانية، مات سنة خمس وسبعين، وقيل غير ذلك.
(20) الترمذي 198/1.
(21) عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(22) النجاشي.
(23) في مجم الزوار (بناء) وكذلك في مسن أحمد.

215
وجهه ثلاثان وذراعيه ثلاثان، وسمح برأسه وظهر قدميه (1) ثم ضحك وقال: أندري(2) ما أضحكني قال(3): فلنا ما أضحكك بأمير المؤمنين؟ قال: أن(4) رسول الله ﷺ دعا بوضوء في هذه(5) البعقة فتوضا نحو ماتوضًأ، ثم ضحك فقال: ألا تسألوني ما أضحكك(6) قلنا(7): ما أضحكك بابن الله ﷺ قال: أن الرجل(8) إذا توضأ فشل وجهه، حط الله ﷺ عليه(9) خطبة أصابها بوجهه، وإذا غسل ذراعيه فكذلك(10).
68 - باب : فيه كره الاستعانتة في طهوره

132 - حددنا أبو هشام (1) ، ننا النضر - يعني - ابن منصور (2) ، ننا أبو الجنوب (3) قال : رأيت علي يستقي (4) ماء لوضوته فبادرته (5) أستقيت له . فقال : مهما (6) يا أبا الجنوب فاني رأيت عمر يستقي ماء لوضوته ، فبادرته أستقيت له . فقال : مهما يا أبا الحسن ، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوته ، فبادرته أستقيت له . فقال : مهما يا عمر ، فاني أدرك أن يشتركني في طهوري أحد (7).

69 - باب : صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

133 - حددنا غسان (8) ، عن الليث بن سعد (9) ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي

---

(1) الرفاعى .
(2) الذهي ، ضعيف من الناسبة . (التقريب 2/230).
(3) عقبة بن علقة - قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، لا ينبغي إسناده .
(4) وضعه الدارقطني - (الحرج والتعديل 6/312) ، ويزن الاعتتدال 47/2.
(5) طلاب ماء - (انظر مادة - سقي - مختار الصحاح ص 3/28).
(6) أسرعت .
(7) اسم فعل أمر يعني كشف .
(8) أخبره أبو يعلى - (مسند ص 340) ، والبازر من طريق عبد الله ابن سيدي الخندي ، عن النضر ، والله .
(9) باستناد ونظيف قرب من لفظ أبي يعلى ، وقال : لا يجوز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر .(الاستناد 137/1) ، وأوردته الهميسي وعراة لأبي يعلى والبازر ، وقال : أبو الجنوب ضعيف . (جميع الزوائد 227) ، وذكره البصري و قال : هذا استناد ضعيف لضعف أبي الجنوب . (الاختلاف المخبرة 2/185).
(10) غسان بن الحريب الموصل - قال الدهش : كان صالحا ورعا ، ليس بحجة في الحديث . مات سنة ست وعشرين . (11) ويأتي .
(11) ميران الاعتددال 3/345.
(9) تقدم وهو وصيته في حديث رقم (116/2).
النضر (١)، أن عثمان (٢) رضي الله عنه دعا بالوضوء وعنده الزبير (٣) وطه (٤) وعلى (٥) وسعد (٦) رضي الله عنهم، فتوضأ وهم ينظرون، ففضل وجهه ثلاث مرات ثم أفرغ على بيمته ثلاث مرات، وعلى شهال (٧) ثلاث مرات (٨) ثم رض (٩) على رجله اليمنى ثلاث مرات ثم غسلها، ثم رض على رجله اليمنى ثلاث مرات، ثم قال للذين حضروا أساندمكم الله عز وجل أتعلمون أن رسول الله ﷺ كان يتوضأ كما توضأوا الآن؟ قالوا: نعم، وذلك لشيء بلغه عن وضوء (١٠) فوم (١١).

قلت (١١): أخرجته لأجل (١٢)، ناهدم فشهدوا...

---

(١) سالم بن أبي أمية، ثبت وكان برسول من الهنفي: لم يسمع من أحد من العصرة - مات سنة...

(٢) على وسعرين ومانع.

(٣) المرассив ص ٧٩، واللهذب ٣١٣/٢، والترقب ٢٧٩/١.

(٤) ابن عفان رضي الله عنه.

(٥) ابن العدوي حواري رسول الله ﷺ.

(٦) نجيز أسماء الصحابة ١٨٨/٦، صفه الصوفي ٣٤/١.

(٧) طهية بن عبد الله أحد العصرة المشيرين بالجنة.

(٨) المرجعين السابقين ١٣٧/١، ٢٧٧/١.

(٩) أمير المونين على بن أبي طالب رضي الله عنه - تقدم.

(١٠) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - تقدم في حديث (٤٧).

(١١) في أنف الخيرة ( تم أفرغ على سراري).

(١٢) في جمع الزواري داما ( نصي برئيه).

(١٣) في جمع الزواري (ورس) يبا الوعلم.

(١٤) في أنف الخيرة (رجال)، وقوله (عن وضوء فوم) لس في جمع الزواري.

(١٥) أوردته الهنفي وقال: رأى أبو بكر، وأبو النضر لم يسمع من أحد من العصرة، وفيه أيضاً غسان بن الربع، ضعفه الدارقطني مرة وقال مرة: صالح، وقال ابن حبان في التفات: (جمع الزواري ٢٨٩/١)، وذكر الهنفي ابن حجر وعزة للحراح - يعني ابن أبي اسماء - وقد أشار الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي إلى أن البصيري عزاء لأحمد بن منيع وكأنه لم يقف على السناد الذي ساءه البصيري من طريق أبي بكر، انظر: (المطلع العالمية ١/٢٠)، وأورد البصيري أعله بالانقطاع بين أبي النضر وعثمان.

(١٦) في أنف الخيرة (١٩٠/٠).

(١٧) يعني الهنفي.

(١٨) ذكر الهنفي لزيادة قوله (أنا تشديكم ١٠٠٠٠٠٠٠٠) عما جاء في الكتب السابقة.

وقد تقدم الحديث عن عثمان يذكر هذا اللطف وأشير إلى بعض من أخرجه فيه الوضوء، ناهيم ثلاثاً (انظر الحديث رقم ١٣٧).

---

٢١٨
حدثنا غسان بن الربيع، ثنا ليث بن سعد، فذكر نحواً (١)

الآية ١٣٥: حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم (٩)، ثنا (٨) حسين بن زيد (٧)، عن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه (٦)، عن الحسين بن علي أن النبي ﷺ كان يتوضأ ففصل موضع سجوده بالماء حتى سبله (٨) على موضع (٧) السجود.

الآية ١٣٦: حدثنا مسروق بن المزبان أبو سعيد (١١)، ثنا ابن أبي زائدة (١١)، عن

(١) المطلوب: تتقدم في حديث رقم (٢٤)
(٢) صيغة التحمل ليست في مسند أبي يعلى.
(٣) الخصين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، صدرقه رباً أخطأه من النامة. مات في حدود التسعين.
(٤) يقال: (القربي 176/١). والجرح والتعديل ٥٣/٣.
(٥) الحسن بن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، صدرقه يلم وكان فاضلا ومرة المدينة للمنصور. من السنة، مات سنة تانين وستين. (طبعة خليفة ص ٢٧٢، وتاريخ خليفة ص ٤٢٥، والتهذيب ٢٧٩/٢، والقربي ١٦٦/١).
(٦) في اعتقظ الخبير في كتاب الحسين بن علي (دون ذكر أبيه). وهو خطأ لأن الحسن بن زيد كانت ولاده سنة ثلاث ربيئان. وكانت رفات الحسين بن علي بن أبي طالب سنة إحدى وستين، وهو سبب رسول الله ﷺ (القربي ١٧٧/١، والجرح والتعديل ٥٣/٣).
(٧) أما والده الحسن. فهو زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثقة جليل من الرافعة. مات سنة عشرين وثمانية.
(القربي ٢٧٤/٨).
(٨) يعني وجهه.
(٩) يعني على موضع سجوده من الأرض.
(١٠) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص ٢١١) وأوردوه في وعازة لأبي يعلى وقال: أسناده حسن. (مجمع الزوائد ٣٤٨/٦). وذكره البوصيري وسكت عليه. (القربي ٢١٩/٢).
(١١) الكتيب. تقدم.
(١٢) يميز: تتقدم في حديث (١١٩).
باب: في الوضع الثلاثة والتشهد بعد الشروع من غير أن يتكلم

137 - حدنتنا عبِɪدة الله بن عمر الزواري (4)، نتأ محمد بن الحارث (5) حديثي محمد ابن عبد الرحمن بن البيلياني (6)، عن أبيه (8) قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه جالسا بالمقداد (5) يتوضأ، قال: فمر به رجل (4) فسلم عليه، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوته ثم دخل المسجد فوقه على الرجل، فقال: لم يمعنى أن أرد عليك إلا أيقنت

رسول الله ﷺ يقول: من توضأ(1) فغسل يديه ثم تمضى ثلاثا واستنشق(2) ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين(3)، وسما برأسه ثم غسل رجليه ثم لم يتكلم حتى يقول(4): أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عيده ورسوله غفر له ما بين الوضؤين(5).

71 - باب: اسباغ الوضوء

١٢٨ - حدثنا محمد بن بكار(6)، ثنا أبو عمر(7)، عن سعيد(8)، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل(9) إلى النبي ﷺ فقال: ما اسباغ(10) الوضوء؟ فسكت عنه رسول الله ﷺ.
حسنت الوضوء، قال: فدعا رسول الله ﷺ ماء، فغسل يديه ثم استنثر وممضى.
وغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، وسما برأسه، وغسل رجليه ثلاثا، ثلاثا(11) ثم نضح.

(1) أي من أرد أن يتوضأ.
(2) تقدم عني المضمونة والاستنثاق.
(3) واحد مرفق وهو موصل الذراع في الخفاض (اختار الصحاب ص. ٢٥).
(4) في الصحيح ما يدل على فضل الوضوء، وعظيم أمره إذا خطى المتوضئ، بالنهادتين وقد أخرج مسلم وغيره حديث.
(5) عقبة بن عامر وفية نقل عمر مرفوعاً (ما منكم من أحد يوضأ فيلم أو يسبغ الوضوء). ثم يقول: أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عيده ورسوله غفر له ما بين الوضؤين.
(6) أورده الفهني وثنا، وده عبد الرحمن الباهلي وهو مجمع على ضمته (مجموع الزوائد ٢٣٩/١)، وذكره الخليل ابن حجر في المطالب وعزة لأبي يعلى (المطالب العالية ٢٨٧) وسماه البصري وقال: وثنا الدارقطني، وده عبد الرحمن صيف (المحفظة ١٩١/٢).
(7) وفي أسندة مقال تلوي ثلاث ضعف من رواه محمد بن الحارث، محمد بن عبد الرحمن الباهلي والده.
(8) محمد بن بكار بن الربان. تقدم في حديث (٢٧).
(9) نجيب بن عبد الرحمن السعد النجدي، صاحب من السادة، اختلط، مات سنة سبعين وثمانية.
(10) التهذيب ٤١٩، والتمديد ٢٩٨/٢.
(11) ابن السبیل. تقدم.
(12) لم أذكر عليه.
(13) التسأل الامام، وقد تقدم معناه.
(14) نجيب الباهلي، والده.
(15) النضع: الايام (التاريخ في غريب الحديث ٢٩/٥).

٢٢١
تحت توبه، فقال: هذا اسباغ الوضوء
قلت: لأخي هزير، أنه دفع ثمناًثنائياً، وليس فيه السؤال عن اسباغ الوضوء، ولا يصح ما تحت التوب (1) والله أعلم.

77 - باب: في من كان على طهارة وشيك في الحدث

139 - حدثنا زهير (3)، نن حبان بن هلال (2)، نن حبان بن سلمة، عن علي ابن زيد (1)، عن سعيد بن المسبح، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: إن الشيطان يأتي أحدهم في صلاته، فبده (4) شعرة (5) من دبرها (6)، فيرى أنه قد أحدث، فلا ينصف حتى يسمع صوتاً أو يجد رجلاً (7).

(1) أخرج أبو يعلى في (مستند ص 461) وأخرج البزار من طريق جابر بن اسحاق عن أبي متصر، وساهه بالسند.
(2) ولفظ قريب من لفظ أبي يعلى (كشف الأسئلة 1/184) وأخرج الهارثي في جمع الزوال ونال: رواه أبو يعلى والبزار، وأبو متصر، يكتب من حديث الرقاق والفراز وفضائل الأجليل. ونبد كلما رجاء الصريح (7) جمع الزوال (2/147)، وذكر الحافظ ابن حجر وزعاز لأبي يعلى. وقد نقل الشيخ حبيب الرحمين عن البصري وتعليم رجاء (المطالبة العامة 1/36)
(3) وقد أوردته البصري ونقل كلام الهارثي من قوله (قلت لأبي هزير 106 إلى آخره)، ولم يبين أنه من كلام الهارثي مما يقول أنه قاله. ولم يقف عليه توبته لرجال الحدث (العفاف الخفية 1/183). وفي استمده مقال لضعيف أبي متصر.
(4) أخرج حدث أبي هزير، ابن ماجه في (مستند ص 149).
(5) جاء في رواية عن ابن ماجه عن أبي هزير، مرفوعاً (إذا توضأ فانضب) وكذلك جاءت أحاديث كبيرة بهذا المعنى. والرائد من النضج أن يدفع الإنسان ما قد يパスره، لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: انظر (سنن ابن ماجة 1/152).
(6) ابن حبيب، تقدم.
(7) حبان بن هلال، ثقة نبت من التاسعة. مات سنة ست عشرة وثمانين. (البصري 1/146).
(8) ابن جدعان، تقدم في حدث.
(9) سعد بن مالك، تقدم.
(10) ليست في الإغفال المذكر، والذئ في جمع الزوال، وهو في صلاته.
(11) في الإغفال المذكور (فأُخْبَرَ).
(12) أخرج أبو يعلى في (مستند ص 141). وله أصل في بعض الكتب، السنة بإلفظ قريب وسائد مختلف، فقد أخرجه.

222
73 - باب: دواوين الطهارة فضيلة وليس سنة.

140 - حدثنا أبوسعيد القواريري (1)، نا أبو بكر بن أبي مالك (2)، عن أبيه (3).

- ابن ماجة من طريق الزهري عن سنيد أحمد بن المبيب. عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وفه: "لا يصرح حتى بسمع صوته أو يجد نصاً". وفي سنادة مقال. (أنظر سنن ابن ماجة، 3/177). وأخرج ابن حبان في صحيحه عن معاذ بن راشد، وهما، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عباد بن هلال. عن أبي سعيد مرفوعاً بلغه قريب من نظر أبي بكر (4).


- وسئل فيه ضعف لضعف على بن يزيد بن جدعان. وله نظر في أوله. أخرجه ابناء روض عليه وغيرهم. (انظر السنن، 2/458).

- (1) أي الناسخ.
- (2) يعني قول الرسول (صلى الله عليه وسلم).
- (3) يعني الهنعي رحمه الله.
- (4) من أصحاب الكتب السنية.

- وهو صحيح ولم نقف على الرواية التي ذكرها أبو بكر حتى أحد منهم. والله أعلم.

- (5) عبيد الله بن عمر.

- (6) في الأصل (اليم) هو عبيد الله بن حمزة بن سفيان بن عامر (6) بن منى مفتوحة وسكون الواو. بعدها هزة مفتوحة - وقيل في اسمه كما ذكره ابن ماجة: صناعي، مفتوحة ابن منى. (ميزان الاعتدال 2/425). (7) ترجح الاحتفاظ ابن أبي حاتم لعبد الله بن أبي مالك، وقال اسم أبي ملكة زهير لكن الحفاظ ابن حجر لم يذكر من استنهر ابن أبي ملكة سوى عبيد الله بن زهير، يعني مقداحة أبي ملكة وقد أخرج ابن أبي حاتم بأن من أنبياء زهير عبيد الله، ولم أخذنا برجعة ابن حجر. لكان عبيد الله منسوباً إليه، وبروي الحديث عن أبيه عبد الله ابن زهير. ولم أبلغ أن عبيد الله هذا، وأما عبد الله فهنأته من الثالثة (الجرح والتعديل، 2/587). (8) يعني أن يكون عبيد الله زهير. وقد أشار إلى أنه لم يخرج له. ويعتبر أن يكون زهير بن عبد الله بن جدعان أبمه، وهو صحابي كذا ذكره الذهبي وغيره. (درر الأسد، الصحابة 122/1). وانظر الجرح والتعديل، 2/587). (9) إذاً يجعل فيه الماء.
فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء توضأ (1) برسول الله (2). فقال رسول الله (3) ما أمرت كليا بلت (4) أن توضأ، ولو فعلت (5) لكتبت (6) سنة (7).

BAB 74 - الوضوء من النوم

141 - حدثنا إبراهيم بن الحسن الانتاكي (8)، ثنا بقية بن الوليد (9) عن أبي بكر بن أبي مريم (10)، عن عطية بن قيس (11)، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان (12) يقول: سمعت

(1) الزيداء من سنن أحمد. وسنن أبي يعلى. وجميع الزوائد.
(2) من بال ببول.
(3) في سنن أحمد (ولوقعت ذلك).
(4) في الأصل باللام وكذلك في سنن أبى يعلى. أما سنن أحمد وجميع الزوائد فدنتها.
(5) أخرج الحديث الامام أحمد من طريق حيي الغفري. عن عبد الله بن أبي مليك عن بن عمه (المسندة 95/6).
(6) وأخرج أبو عيذ في (المسندة ص 437.)، وفي المعجم المفهرس ما يدل على أن أبا داو أخرج رم أفق عليه منه.
(7) المعجم المفهرس 221).، وأورد الهيثمي وقال: رواه أحمد من روایة ابن أبي مليكة عن أبيه ولم أر من تجاهها.
(8) ورواه أبو يعلى عن أبي ملكلة عن أبيه عن عائشة، (جميع الزوائد 241/2).
(9) وفي استحضه رضف لضعف عبادة بن أبي العوام، وزيد ضنفا ان كان المشهور بابن أبي مليكة هو عبادة ابن.
(10) عبادة ابن زهر. لهجاء عبادة ابن زهر والده.
(11) أما عبادة فقهاء كأبو الحافظ بن حجر وغيره.
(12) لم أفق عليه. وكذب أبو عيذ في معجم شبيهة.

(1) بقية بن الوليد الكلاعي، صدرؤ كبير الدليلا عن الوصف، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومائة.
(2) التقرب 1/10، والتهذيب 473/2.
(3) أبو بكر - يقال اسمه بكر - وليهم غير ذلك، ابن أبي مريمphan. قال الدهلي: ضعيف عندهم. وكان من العباد. وقال ابن حبان: من خبر أهل السنة وله كان رد. الحفظ جيد بالشئ، وهم فيه، لم يفقض ذلك.
(4) من استحب الترك. ولا سلك سنن الشافعية. حتى صار يبطه، فهم عندي ساطع الاحتجاج به إذا افزع.
(5) المجروبين 2/147، وتاريخ الكبير 9/497.
(6) عطية بن قيس الكلاعي - ولي - الكلاعي، نسخ مغرية، من ثلاثية، وساتنة. مات سنة أربع وعشرين ومائة مئة وفج. جد.
(7) المئات 228/7، والتهذيب 2/428.
(8) التقرب 1/21، والتهذيب 2/4.
(9) تقلد.
(10) تقلد.

224
رسول الله ﷺ يقول : العين وكأن الله ﷺ فذا نامت العين استطلق الوكاء.

۷۵ - باب: فيمن نام ساجدا

۱۴۲ - حديثنا أبو بكر (۴)، ثنا عبد السلام بن حرب (۶)، عن يزيد بن عبدالرحمن (۱)
عن فتاة (۷)، عن أبي العالية (۸)، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: ليس على من نام

(۱) الوكاء: مابنذبه وقال الشوكاني: هو الحيط الذي يربطه بالحيطة. (مختار الصحاح ص۳۲۵). وقيل الأطرار ۱۸۴/۷

(۲) بيشميش السين، حلقة الغدير، (الهيئة في غرب الأبدية ۲۹۹/۷)

(۳) آخره أبو بكر (۴) في (صنعاء) ۲۷۹/۷، والامام أحمد من طريق بكر بني يزيد عن ابن أبي مريم (المسند ۱۸۵/۷)

(۴) آخره الدامري في محمد بن المبارك عن بقية بن يزيد (۱۸۵/۷). والدارقطني، عن (۱۸۵/۷)

(۵) آخره البهذي في طريق بكر عن عبد القادر عن كعبة باللغة والسمت المقدمين مرفوعًا

(۶) وآخره أيضًا من طريق الوليد بن مسلم عن مروان بن يزيد عن عطية بن قيس عن معاوية موفقًا. تم قال:

قل مروان بن يزيد بن مسلم: مروان أثبت أن أبي بكر بن أبي مريم (السنكر الكبرى ۱۸۶/۷). وذكره السبتي في

الجامع الصغير، وزهاء للبعض (۱۸۶/۷) وآورده صاحب كنز العمال وزهاء لجامعة من الأئمة (۱۸۶/۷)

(۷) كنز العمال ۱۸۶/۷، وذكره ابن تيمي في مجمع الزوارد وقيل: رواه أحمد وأبو بكر والطريبي في الكبير. وله

أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلافه. (مجمع الزوارد ۱۸۶/۷)

(۸) أورده ابن أبي حاتم في عصره.

علل الحديث ۱۸۶/۷، وذكره الزيلعي في نسخ الزاوية وزهاء للطريبي في مجمع زيادة (فن نام فائقًا)

وعلى الحديث باب أعبيد مريم، وبخلافة مروان بن يزيد. (۱۸۶/۷)

(۹) وهو يزيد استدعاً ضعفه عن بقية أبى يزيد. وهو محسن بالتدليس. وقد اختفى الناسم في نفس

الطهارة بالنفخ على نفخة أبى ذكرها الحام النورعد وتقليده العتسوكاني لكل وهمه يسند به. (شرح

النورعد على مسلم ۲۳۲/۷، وقيل الأطرار ۲۳۲/۷) وورود على رضي الله عنه مروة ما يؤيد يعني حديث

معاوية، وأخرجه جامع من الأئمة منهم أحمد وأبو بكر، والطبيبي. (انظر تفسير الوصول ۱۳۷/۷، وقيل الأطرار

۱۸۶/۷، والسنكر الكبرى ۱۸۶/۷)

۱۸۶/۷، وقيل الأطرار ۱۸۶/۷

(۴) أبو بكر بن أبي شيبة تقدم.

(۵) تقدم في الحديث.

(۶) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي خالد الداملي. قال الحافظ ابن حجر: صدوق حافظ، كنون، وكان في اصله، من الساحة.

(۷) وقد أخر فئاته خليفة بن خياط في سنة سبع وخمس مئات.

(۸) طبقات خليفة ۳۲۷، والتقرير ۴۱۸/۷.

۱۷۸/۷، تقدم.

(۹) ابن دعاة تقدم.

(۱۰) أبو العالية رفع - بالتصغير - ابن مرفن، ثقة كثير الأرسل، من الثانية. مات سنة سبعين، وقيل غير ذلك. وكان

۲۴۵/۷، والتقرير ۴۱۸/۷.
ساجداً وضوءٍ (1) حتى يضططجع (2)، فانه إذا اضططجع استرخت مفصلها (3)

باب (6)

162 - حدثنا عبيد الله (7)، ثنا خالد (8)، ثنا سعيد (9)، عن قطرة، عن أنس،

(1) في الأصل بنص وضوء وهو خطأ ظاهر.
(2) الاضطجع: النام، والمارد هنا الاسترخاء، وعدم التاسك. (أنظر النهاية في الغريب 54/2).
(3) جع مفصل، وهو كل ملقى عظمين من الجسد.
(4) لسان العرب - مادة فصل.
(5) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 2/47، وأبو يعلى من طريقه (مسند أبي يعلى ص 2/47).
(6) واللام أحمد من طرقه أيضاً (مسند أحمد 557/1) وللحديث أصل في سنين أبي داو وجامع الترمذي
(7) ويامره. فقد أخرجه أبو صديق من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بالمسند المتقدم، ولفظه: "أن رسول الله
(8) كان يسجد وينام ويتفنّم، ثم يفرح، قومه فيصل ولا يتوضأ" إلى "إنا الوضوء على مام مضططجع" قال
أبو داو: قوله "الوضوء على مام مضططجع" هو الحديث منكر لم يرو إلا يزيد أيوب خالد الدالاني عن قطرة.
(9) ورواه أبوه جامع عن ابن عباس ولم يذكره شبايا من هذا.
(10) وأخرجه الباهلي من طريق جامع عن عبد السلام، وللفظ قرب من لفظ أبي داو (تحققة الأخوذي 252/1)
(11) باللفظ الذي عند الترمذي أخرجه الدارقطني من طريق أبي هشام الزغبي عن عبد السلام، وقال الدارقطني:
(12) تفرد به أبو يعلى عن قطرة ولا يصح، (مسنن 159/160). و وكذلك أخرجه الباهلي ولفظة من الأئمة ما
(13) يدل على ضعف الحديث. (السنن الكبرى 113/1)، وأورد الحافظ الزينبي وذكر عليه بيروت الكويت، (نص الرأية 54/1).
(14) وله جهل نوعاً من نساء الله منها:
(15) فلما أخذ الدالاني لعبد العزيز بن أبي عروبة، فقد رواه الآخر عن قطرة عن ابن عباس دون واسطة أبي العالية،
(16) وقد قال ابن حبان: يزيد الدالاني كثر المطاف فاحتشم النحو ليخراج الاختلاف، إلا وافق النفايا فكيف إذا تفرد
(17) عينهم بالمضلات، وسق أن تنفق عن أبي داو أن الدالاني خالف النفايا، فزيد في لفظ الحديث.
(18) وقد سأل الترمذي الإمام البخاري عن فعال الله، ليس به، وذكر محاولة يزيد لأبي عروبة، ولكن لا يزيد
(19) سبع من نقاء، منها أيضًا ما نقل أبو يعلى من شبكة قائل: "أنما سمع قطرة عن أبي العالية أربعة أحاديث
(20) وذكرهم لم يكن حديث الدالاني منها فكان يشير إلى إبطاع في الحديث، والله أعلم.
(21) أنظر (سنن أبي داو 55، والسنن الكبرى 151/1 ونص الرأية 45/1).
(22) وفيه أيضاً عنصبة يزيد بن عبد الرحمن وهو مدلس كثير التدنيس.
(23) هكذا لم يترجم له.
(24) في الأصل عبدالله، والتصحيح من مسند أبي يعلى، وهو عبد الله بن معاذ العثير - تقدم في حديث (43).
(25) خالد بن الحارث الهجيمي.
(26) ابن أبي عروبة، تقدم هو وسنبه قطرة بن دعامة.

226
بabo : الضوء من البان الأبل ولغومها

۱۴۴ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن عروة، ثنا معنمار بن سلمان، عن ليه (4)، عن مولي (5)، لمبي بن طلحة (أو عن ابن موسى بن طلحة) (1)، عن أبيه (7)، عن جده

(1) هكذا في الأصل وسنده أبي يعلى، وكذلك في المطالب العالية واتحاف المخبرة، وقد فرغ القاضي رحمه الله بين الروايتين، فرّي المحتوى عن أنفس مرة، وعن أنفس وعن أنفس بطرف أنفس، عن أنفس مرة أخرى، وعزى الأول للبارز، والثاني لأبي يعلى واللغز واحد (مجمع الزوائد ۲۴۸/۱).
(2) فقال أمير المؤمنين أن الحقيقة من فلمل. وأصل الكلام : عن أنفس وعن أنفس.
(3) الزادة ليست في سنده أبي يعلى والذي في الأصل بياض، وقد أشار في بيانه في مجمع الزوائد، و كذلك فإن البصيرة ترك بياض على تقرير هذا الموضوع في اتحاف المخبرة، والازادة بن تنفيذ البصيرة في بيانه في مجمع الزوائد، والطلب العالية لم يكن سوى حقبة حقنة عليها، وعدل الهافظ ابن حجر وقف على الكلمة في نسخه.
(4) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص ۳۰۵) والبارز من طريق ابن عدن عن سعيد، وساهه باستاده، ولفظ تربيع من لغة أبي يعلى (كتف الأستار ۱۴۷/۱) .
(5) وأورد الهفيفي في مجمع الزوائد، وسنده الذي أثبر إليه أن للحديث طريقة حكم بصبعته.
(6) مجمع الزوائد ۲۴۸/۲، وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب وتغزا لأبي يعلى (المطالب العالية ۴۴/۴) .
(7) والبصيرة وعزاء للبارز وذكره استاده، ثم قال: وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي عن أنفس قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون ثم يصليون ولا ينامون (اتحاف المخبرة ۲۰۱/۲). واستاده صحيح إلا أن
(8) سعدا مدان وأخفظ. وقد رواه معنمار.
(9) لين بن أبي سلمي تقدم في حديث (۲۶/۱) .
(10) لم أهف عليه.
(11) الزادة من سنده أبي يعلى، والطلب العالية، ومجمع الزوائد واتحاف الحيرة.
(12) ولم أهف عليه ذكر في النسخ، بل أهف عليه ولم أهف عليه في هذا (۷۳). ما يفيد أن عيسى هو من أبناء
(13) موسى بن طلحة، لكن ليس فيه ما يدل على أنه روى عنه (۱۰/۷۵۰).
(14) موسى بن طلحة بن عبد الله، تقدم في حديث رقم (۷۳).

۲۲۷
قال: كان رسول الله ﷺ يتوضأ من ألبان الأبل ولموهها، ولا يصل في أعطائها (1). ولا يتوضأ من ألبان الفنف ولموهها، ويصل في مرابطها (2). (3)

78 - باب: في مس الذكر

145 - حديث أخر الجراح بن خلدة (4)، نا عمرو بن يونسBinary language processing error in the input. Please provide a valid Arabic text.
79 - باب: ترك الوضوء مما مست النار

١٤٦ - ك حدثنا الجراح بن مخلد، نا موسى بن داود، نا حسان بن مصك، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أن النبي ﷺ نهى ﷺ عن كنف ثم صلى ولم يتواء.

١٤٧ - ك حدثنا أبو موسى محمد بن المتنى، نا عبد الله بن بكر السهيمي، عن شيخ (١) من نقيف ذكره بسلاج، ذكر أن عمه أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه.

١( موسى بن داود الضبي الخلقاني - بضم المعجمة وسكون اللام - صدوق قفيه زاهد) | (تاريخ بغداد ٢٣٣٣/١٣٢٣، والتذهيب ٢٤٧/٢ والتقريب ٢٦٢/٢)

٢ بتقدم في حديث (١٧٧)

٣(أخيره أبو علي في (مستند ص ٥)، وأخيره البزار من طريق أبي كرب من موسى، وسائبه بعثده، ولفظ قريب)

٤ من لفظ أبي يعلى وقال: رواه هنام وأشعت عن ابن سيرين عن ابن عباس ولم يذكر أيبـا بكر وفناه حسان وهو ليس بالقوى. ولم يسمع ابن سيرين عن ابن عباس. (كتف الاستدار ١٥٨/١). وهو في مسن أبي علٍ الكبير كا أفاد حرف الكاف في أول الحديث، وهو في مسن أبي بكر الذي صنف أحمد بن علي المروزي (١ ص ١٤٧) وأوردته الهشمي وقال: رواه أبو علي والبزار. وفيه حسان بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه. (جمع الزوالد ٢٨٥/٢، ذكره الحافظ ابن حجر وزعّه لأبي يعلى (المطالعات العامة ٤٠٥/٤، وسكط عليه (٢٠٠٢). ( أسبوع المجلة ٢٣٦)

٥ وأشار إليه المتنى وقال: لا يصح حدث أبي بكر في هذا اللباب من قبل استمده، إنما رواه حسان بن مصك، عن ابن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر الصديق، عن النبي ﷺ، والصحيح أنه هو عن ابن عباس عن النبي ﷺ.

٦ واستنصر لرأيه برواية الغفاظ، وما رويا من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس دون ذكر أيبـا بكر، ويا رواه جامع عن ابن عباس أيضاً دون وسطة أيبـا بكر. (تحفة الأخوين ٢٥٩/١). وفي استمده حسان وهو ضعيف وموسى ابن داوود هو صدوق له أهيم، والبلا، من حسان بن مصك، وعمड بن سيرين لم يسمع من ابن عباس.

٧( أظهر المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٨٦)

٨( الزين) | (بتقدم)

٩(عبد الله بن بكر السهيمي، نزال بغداد، ثقة حافز من التاسعة (التقريب ٢٤٤/٢)

١٠ لم أفق عليه ولا على عمه. (بتقدم)
على الباب الثاني (١) من مسجد رسول الله ﷺ فدعا بكتف فتغفه (٢)، ثم قال فصل
وقال: جلس مجلس النبي ﷺ وأكملت بما أكل النبي ﷺ وصنع كثي قصص (٣)
النبي ﷺ (٥)...

١٤٨ - حدثنا أسحاق بن أساسيل (٧)، ثنا مالك بن أساسيل (٨)، ثنا عبد السلام ابن حرب (٧)، عن أسحاق بن عبدالله (٦)، عن محمد بن أبي أمامة (١)، عن أبان بن عثمان (١).

(١) وهو المعروف بباب النبي ﷺ. ولم يكن معرفا بذلك لكون النبي عليه السلام كان يدخل منه وما كونه مقابل.
(٢) حجرة عائشة التي فيها غير ﷺ. (رده، اليوهاب، ٢٨٨، ٦٠٨، ١٨٩، ٢٢٢).
(٣) أخذ لهما بأسمائه. (النهاية في الغرب)١٢/٧٠.
(٤) أي أنه لم يفعل دون أن يبِّوض من أكل ماسته لنار.
(٥) أخرج أحمد من طريق حمد الطويل عن سنين من نفي ذكره صبح وسقته ولفظه إلا أنه قال: «فم
فصل ولم يبِّوض» وقال: «أكل ما أكل» (سند أحمد ١٢/٢٥١). وأخرج البزار أحاديث في معناه بأسانيد
أخري عن عثمان.
(٦) كثيف الاستوار (١/٢٢٢، ٢٣٥، ١٥٣، ١٦٠). وذكره بهمني وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ولعباس عند البزار أنه
رأى رسول الله ﷺ أكل خنزير وليما ثم صلى ولم يبِّوض»، وضعف: «عني البزار... استفاد وراح أحمد نفات»
(جمع الزاويدة) ١٢/٥١٧، ١٢/٥١٧.
(٧) أوردته البصيري وستك عليه.
(٨) اثني عشر.
وفي استاده مهجولان فلا يصح الاحتجاج به عن أعلى.
(٩) الطالقاني. تقدم.
(١٠) مالك بن أساسيل النهدي، ثقة من فقه الكتاب، عابد من صغار التاسعة، مات سنة سبع عشرة
(تدهد) ١٠/٢٣٣، والتحديث ٣/٢٣٢، واتحاد الكاسف ٣/١١٧.
(١١) تقدم في الحديث (١/٧).
(١٢) أسحاق بن عبدالله بن أبي فروة. قال البخاري: تركه.
(١٣) قال النسائي: مروك الحديث. وقال الهاشمي ابن حجر: مروك. مات سنة أربع وأربعين.
(١٤) الضعفاء الصغير ص ٢٩٢، والضعفاء والمروكين ص ٢٩٢، والتحديث ١٢/٥١٧، والتحديث ١٢/٥١٧.
(١٥) محمد بن أبي أمامة بن سهل. قال ابن ماجه: ثقة، وذكره ابن حبان في النكات.
(١٦) التحديث ١٨/٣٧.
(١٧) أبان بن عثمان بن عثمان الأموي. ثقة من الثقات. مات سنة خمس وثمان.
(١٨) التحديث ٢٣/٧.

٢٣٠
أنا أكل خبرًا ولم، ثم صل ولم ينضأ، فقال: أكلك كأكل رسول الله (ص) فعل رسول الله (ص) 149 - ك حدثنا ابراهيم بن سعيد (1) عن إسحاق (2) عن عبد الأعلى (4) عن محمد بن علي بن علي (7) قال: كان رسول الله (ص) بأكل الترديد (8) وشرب اللين، وبصلا ولا ينضأ (6).

(1) أخرج البزار من طريق محمد بن عبد الرحمن عن مالك بن عيسى رضي الله عنه بأنه أنه أن يدفع عنه عن عثناء عن النبي (ص) . ولهذه قرب من لفظ أبي يعلى وقالي البزار: عن عثمان بن عبادة (7) كشف الأسئلة 167/8.

(2) ولم أفوع الحديث في مسند أبي يعلى ولا في المطال العامة، وعزا الهذينة إبراهيم بن سعد عن عثمان يرفعه للنبي (ص) (مجم الزوارد 251/8) . وذكره يوسيعي لم يذكر عليه. (العهد المحرر 267/8) فقاسته الهذينة إبراهيم بن أبي ثريا وهو مدرك. وقد أرسله أبو إسحاق بن عثمان عن رسول الله (ص) . لأن إسحاق نابع. ولم يذكر له التأليف، بل لم يسمع من أبيه إلا في كتاب المريد ص 16.

(3) المجهري، نبيل بغداد، نقد حافظ. تكلم فيه بلا حجة من العادرة، مات في حديد المحسنين 23/38، والتزجيبي (1323/39).

(4) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن دهر الأحسى، نقد ردان الأدعنة في حديث النور، من الناسخة، سنة ثلاث ومائتين (التزجيبي 1767/8).

(5) عبد الأعلى علي أحمد العلوي، ضعفه أحد أبو زرعة. وقال أحد رواه عن ابن الهذينة ناهي الزيادة. لأنه لم يصححه. ذكره الدغجوي وقال: ضعفه أيضاً سفيان الثوري. مات سنة ثمانية وعشرين ومائتين (الميزان 430/8). وانتهت الهذينة 84/1، والتزجيبي 192/8.

(6) محمد بن الهذينة، نقد عالم. من التأليف، مات بعد التأليفين (التزجيبي 192/8).

(7) علق علي أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه - تقدم في حديث رقم (133) 1/2.

(8) نود الميز: كسره. والمدرد نوع من العلم.

(9) أخرج الحديث أبو يعلى في (مسند ص 67) وأورد له الهذينة وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الأعلى بن عامر، ضعفه أحمد أبو زرعة وقال إسحاق: جمعه العوقلة، ورواه إسحاق. ذكره بالΖايد 515/8، وذكره الجزار بن حجر وزعاء لأبي يعلى (العهد المحرر 267/8)، والوزعي في وقلم له: قد شهد من حديث أبي، رواه أبو بكر في سنن وغيره (العهد المحرر 267/8) . وفي استماع عبد الأعلى بن عامر، وهو صدوقهم، وحدثه لابقية البيت.

(10) نصوحة حديث أبو الحنبل الذي أشار إلى يوسيعي وأخرجه أبو بكر. وفي استماع مطيع بن راشد، وهو مقبول. (الميزان ص 186/8).
160 - حاتمي أبو بكر (١)، نانة حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد العزيز (٢)، عن ابن أبي مليكة (٣)، عن عائشة (٤)، عن النبى (٥)، عن عائشة (٦)، نانة عبد العزيز بن محمد (٧)، عن عمرو بن أبي عمرو (٨).

161 - حاتمي اسحاق (١١)، نانة عبد العزيز بن محمد (١٢)، عن عمرو بن أبي عمرو (١٣).

(١) أبو بكر بن أبي نبيه، نانة هو ونبيه ونبيه نبيه.

(٢) عبد العزيز بن رفيق، بضم الراء، وفتح الفا، مصري الأسد، نانة، من الرابعة، مات سنة ثلاثين وثمانية، وقيل بعدها.

(٣) التقرب ١٩٨٦/٢ وقلمه (٤) ١٠٣.

(٤) تقدم في حديث (١٠٠)، وقلمه وقلمه سنة (١٨٨).

(٥) مولى ابن عباس.

(٦) في مصحف ابن أبي نبي، وعن عائشة بعطف عكرمة على ابن أبي مليكة، وكذلك في كشف الأسئلة.

(٧) في جمع الزوالد (فأخذ)، وليس فيه قوله (ص، اللهم).

(٨) في جمع الزوالد (ولم ينص وما).

(٩) في جمع الزوالد.

(١٠) أخرجه أبو بكر بن أبي نبيه، وفيه زيادة: "ولم يمس ماء" في آخر الحديث (١٠٠، مصنف ابن أبي نبيه (١٠٠)، وأخرجه أبو بكر في مصنف ص، (٤)، وأخرجه البزار من طريق عميق بن يحيى، عن زائدة، وسماه باسدا، ولفظ قرير من لفظ أبو بكر، (٦) كشف الأسئلة (١٦٤)، وأخرجه أحمد من طريق حسين ابن علي (٦) المستند، (١٦٦)، وذكره هشام وعزة للأنام أحمد وابن أبي بكر والبزار، وقال: رجله رجل الصحيح (٦) جمع الزوالد (٢٥٣)، وأورد له الفاظ ابن حجر وعزة لأبي بكر بن أبي نبيه (٦) المطالب (المطالب) (٦٧)، والبصري وعزة لأحمد وساق استاذ الذي في مصنف ثم قال: رواه نافع (٦) احتف المخبرة (٢٠٨)، وعنة هذا صحيح، ورجال نافع يتحمهم، وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة في معاينة منها: حديث ابن عباس، الذي أخرجه الباري وغيره، وله تصريح تفيد لما مسته الثائر من التحري، وفي المسألة خلاف في وجوب الوضوء، مما مسته التأثري، فمنهم من أطلق ومنهم من يد قصر بوجوب الوضوء من مجموع الآبل (٦) احتف المخبرة (٢٠٨).

(١١) اسحاق بن أبي أسرائل، تقدم في حديث (٣٢).

(١٢) عبد العزيز بن محمد الدواردي، صدوق، كان يحدث من كتب غيره، فيه، قال النسائي: حدثه عن عبيد الله العبدي، من أئمة، مات سنة ستة وأربعين وثمانية، وثالث (٦) التهذيب (٥٥)، والتقريب (٥) تقدم في حديث (٣٣).
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (1)، عن ابن مسعود (2) قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل اللحم، ثم يقوم إلى الصلاة فيا بيس قترة ماء (3).

152 - حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير (4)، ثنا على بن مسهر، عن محمد بن عمرو (5)، عن أبي سلمة (1)، عن أبي هريرة. فذكر (6) هذه النكرة أحاديث يقول فيها وعن، فمنها. وعن أبي هريرة قال: نسلت (7) لرسول الله ﷺ كنفًا من قدر العباس فأكلها، ثم قام فصل (8) ولم يوضأ (9).

1) عبد الله بن عبد الله بن عتبة (2). فال الذيه: كان من بحور العلم، مات سنة ثمان وسبعين (الكاسف 228/2).
2) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (56). تقدم في حديث (76).
3) آخره أبو بكر في (مسند ص 485).ذكره المهيمن في جمع الزوار وHasColumnType: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله.
4) موضع لأنه كان في ورقة (الزوار 25/1). والحافظ ابن حجر وزعزع (المقالة العامة 545). والوصي يبيع وراء لابن الحارث بن أحمد زكية بن سعيد. وأدى سلمه للاهيم عن عبد الغزير بن محمد (المستورة 196/4). ومن طريق سليمان بن داوود العلمي عن سمعي عن عمرو بن أبي عمرو (المستورة 403/1).
5) تقدم هو ونسخه في حديث (28).
6) محمد بن عمرو بن عقبة بن نافع الباي، صدوقه له أهله، من السادسة، فرحته، سنة خمس وأربعين ومائة (المتنبّ 9/372). والتربة (196/2).
7) أبو سلمة بن يحيى رحمه (7). تقدم في حديث (103).
8) يعني أبا بكر.
9) في الأصل (شنت) وتصحيح من مسلم أبا بيض وجمع الزوارات والمقالة العامة وحلف الخيرة، و (الشبل).
10) آخره الحدثي (أبو بكر) في (مسند ص 556). وأوداده الهادي ووزعة لأبي يعلى وقال: فيه محمد بن عمرو عن أبا سلمة، وهو حدث حسن (جمع الزوارات 4/18) والحدث انسحاب بن حجر وزعزع لأبي يعلي (المقالة العامة 47/1).، وذكره المهيمن في أصفاء الخيلة، ونسب النسخ، حسب الرحمن الأعظمي إلى إعازة، وهو في (الشبل).
11) أخرجه البصري في الحلف الخيرة (153/6)، وذكره البصري في الحلف الخيرة (208/2).

وفي استئناف محمد بن عمرو وهو صدوق له أهله، وحدثه يحيى، من السادسة، وألذهم (البصري 153/6).

٢٣٣
153 - حديثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، ثنا حماد بن أمية (1), عن محمد بن عمرو بن إسحاق، عن
أبيهُ (2), عن الحسن بن أبي الحسن (3), عن فاطمة (4), بنت رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ
أكل في بنيها عفراء (5), فجاءه بلال فاؤده (6), بالصلاة، فقام ليصلى فأخذت ثوبه
فقلت: يا أبا ي (7), ألا تتوضأ? فقال: لما أوضأ! (8), بنية.
فقلت: ممّا ستة النار. فقال رسول الله ﷺ: أوليس أظهر طعامك ما مسّته النار (9).

154 - حديثنا أبو ربيع الزهراوي (10), ثنا جعفر بن سليمان (11), عن داود بن أبي
هندي) 1 - عن أسحاق الهانسكي (2 - حديث في صفيه (3) - قالت: دخل علينا رسول الله ﷺ.
فقرت إليه كنفأ باردة، فكنت أسحاقاً (4) - فأكلها ثم قام فصلى (5).
- 55 - حديثاً همزة بين خالد (6) - تنا هام، ننا قنادة (7) - عن أسحاق بن عبد الله ابن
الحارث (8) أن جدته أم الحكم (9) حديثه عن أنها ضاحية (11) - بنت الزيبر أنها رفعت (11) إلى
النبي ﷺ حثاً، فانتهت منه تم صلوا ولم يتوضاً (12).

(1) داو بن أبي هند - واسمه دينار - نائب متنق، وكان به بالبعوضة من الحانسية. مات ستة أربعين وفترة وفترة.
(2) التهذيب 235/1، والقرآن 682/1، والقرآن 279/1، والقرآن 1/1.
(3) صفيه بنت حبي بن أخطب الأردنية أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ بعد خبر، مات سنة ستة وثلاثين، وقيل
في خلافة معاوية - وإلى القول الأخير مال ابن حجر - (القرآن 2/137).
(4) أي: تكتب عنها الصلاة.
(5) أخرج أبو هلال في (مسنده ص 49) - ضمن مسنده ميمون، ولم يذكر في مسنده صفيه سوى حديث واحد لها غير
هذا. وذكر الهانسكي وعزة أبو عيث، والطبري في الكبير. ثم قال: لم يذكر منها (المطابع العامة 41/1) - وذكر
الحارث ابن حجر في المطالع وعزة أبو عيث - (المطابع العامة 41/1) - وأورد أبو عمر رواية سنة (عنة).
(6) تقدم وهو وشيعه في حديث (15) - وهم هو ابن حفي.
(7) تقدم هي دعامة - تقدم.
(8) الهانسكي - تقدم في الحديث السابق.
(10) يقال الهانسكي أن حجر، بنت أم الحكم، التي بروى عنها أسحاق بن عبد الله، ليست الهانسكي التي تقدم لها،
وذكر الخلاف حول بنت الزيبر، بنت عبد الله، أم الحكم، وضاحية، وقد تزوج لكل واحدة منها ترجة مستقلة في
العاصفة والطاهر أنها أختان.
(12) ضاحية بنت الزيبر، بنت عبد الطلب، بنت عم النبي ﷺ، وروج المقداد بن الأسدي - وقد أخر أبو عمر رواية سمية
ابن خلف، فترجم لها على أنها ضاحية بنت الهانسكي ذات الأصالة.
(13) الأصالة (2/35).
(14) هكذا في الأصل - وفي مسنده أبي عيث - والذي في مسنده الزوارد - (وضعت).
(15) أخرج الحديث أبو عيث في (مسنده ص 226) - وأخرج أبو بهجة أحمد من طريق عبد الصمد وعثمان، عن هام، وسماه
باستخدامها، واظن أنه قال: «فعت» - (المستند 419/1) - وأورد أبوه الهانسكي وعزة لأبي عيث، ولامام أحمد.
(16) وقال: رجاء نفت (مسنده الزوارد 2/45).
80 - باب: في المسح على الحفين

157 - حذتنا أبو كرب محمد بن العلاء (4), ثنا زيد بن الحباب (11), ثنا خالد بن أبي بكر

= ولم أقف عليه في المطالب العالية. وقد أورد أبو البصيري سكت عليه.
(1) اتفاق المتمة 2/400.
(2) واسناد صحيح.
(3) حذتنا سليمان بن عبد الجبار (1) أبو أيوب, ثنا أبو عاصم (2) عن ابن جريج (3) عن محمد بن المنذر (4) عن رجل (5) عن معاوية (6) أنه رأى رسول الله ﷺ أكل لياٌ (7) ثم صلى ولم يتوضأ (8).

بتقدم في حديث (71).
ابن عبيد الله (1) العمرى قال: حدثني سالم (2) عن أبيه (3) أن سعد بن أبي وقاص (4) سأل عمر (5) عن المسح فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ يأمَّر بالمسح (1) على ظهر الخفين إذا لبسبها وهي طاهرتان (6) (7).

قلت: لعمر في قصة سعد ذكر غير هذا وليس مثل هذا.

(1) في الأصل (عيدابة) والتصريف من كتب الرجال. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة خالد: فيه ابن من السنة.
(2) سالم بن عبد الله بن عمر بن المغافر، أحد الفقهاء العصبة، وكان نبا عابداً فاضلاً. من كبار الثانة، مات في آخر سنة ست ومائة (التقرير 280/1).
(3) عبد الله بن عمر بن المغافر الصباحي المشهور رضي الله عنه. وقد تقدم.
(4) تقدم في حديث (341).
(5) عمر بن المغافر - تقدم في حدث (1).
(6) لم يذكر في مدة المسح. وقد جاء ذلك صريحاً في حدث على ابن أبي طالب، وخبره أن مدة المسح للممسك ثلاثة أيام وليلتين، ولهما رقية للقمع، وقد أخرج حديث على هذا الإمام مسلم في صحيحه، وأنساني وابن ماجة وأبو داود وأبي حبان. (شرح النووي 175/3، وسنن النسائي 184/1، وسنن النسائي 184/1، وسنن النسائي 184/1، وسنن النسائي 184/1).
(7) نبت استبزاط الطهارة للمسح على الخفين في أحاديث كثيرة، منها حدث المغافر بن شعبة، الذي أخرجه البخاري، وأبو داود وذكر له قصة. والنسائي ولم يذكر استبزاط الطهارة وابن ماجة بدليل رواية النسائي وليس فيه قصص عليه. (فتح الباري 109/1، وسنن البخاري 109/1، وسنن البخاري 109/1، وسنن البخاري 109/1).
(8) ومنها حدث صوفان بن عائشة الذي أخرج ابن حزم في صحيحه، وردت الردود وقال: حسن صحيح ولم يصرح فيه باستبزاط الطهارة. وكتب رواية الترمذي أخرجه النسائي وأبي حبان. (صحح ابن خزيمة 96/1، وحقائق الأخوند).
١٥٨ - حديثنا موسى (١) طنثا عبد الله (٢) بن يعمر (٣) سهل بن أيوب بن أبي سهل (٤) موسي بن محمد بن حيان - تقدم في حديث (١٠٣) في الأصل (عبد الله ) وقد تقدم ترحجه في حديث (١٢٧) ، وليس في اتفاق المية في قوله (المنفي) (٥) محمد بن أيوب - جرير الأنصاري الزرقي - ضيف من السنة (٥) (التاريخ ١٣٧٩) والترقيب (١٥٢) في اتفاق المية (والف) بالواو ، وذلك في مجموع الزوائد (٦) هكذا في الأصل ، اتفاق المية ، والذى في مجموع الزوائد ، (٨) ثم خرج (٨) - في اتفاق المية في مجموع الزوائد (٢٥٥/١) ، والترقيب (ضيوف محمد بن أيوب - اتفاق المية ٢٣٨) ، وفي استاده أيضاً موسى بن محمد ، وهو من لا يصلح الاحتفال بهم ، وقد ضمه أبو زرعة (٩) موسى بن النسيم - تقدم (٩) في الأصل (عاصم) بين أبي موسى ، وأبي عمار ، وقد ضرب عليها ، وكذلك في اتفاق المية مضروب عليها (١٠) - أبو عامر عبد الله بن عمرو الفقيهي العقدي - يفتح المهمة والتفاق - فتح من السنة (مات سنة أربع أو خمس) ، ومنتين (التاريخ ١٤٩/٦) والترقيب (١٧٢/٦) (١٢) يعني من طريق العقدي ، عبد الله بن أيوب - الميتي (١٣) - جرير الأنصاري نضيف محمد بن أيوب ، والله أعلم (١٤) ابن حبيب - تقدم (١٥) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي - قلعة متنف ، من السنة (مات سنة ست وثلاثين) (١٦) - إسرائيل بن يونس الحمداني - تقدم في حديث (١٣٦)
التعليمي (1)، عن عبدالله بن أبي ليلى (2)، قال: كنت (3)، مع عمر رضي الله عنه (ثم قام إلى عص (4) فيه (5)، ماء فتوأ منه، وسحس على خفيف، فقال رجل (1)، والله يا أمير المؤمنين ما أنت ك (7) لأسألك عن هذا (8)، أقرأتي غريب فعله؟ قال: نعم، خيرا (9) منى، خير الأمة، رأيت أبا القاسم فعل الذي فعله، وعلى جهة شامية ضيقة الكمين (10)، فأخرج (11)، يده من تحت الجبهة، ثم صلى عمر المغرب (12).

(1) عبد الأعلي بن عامر.

(2) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، قال ابن حجر: نص من الثانوية اختفت في سياقه من عمر، مات بونعة.

(3) الجامعprinted missing, ياء, 1468,

(4) والتذكير 167, والمراسيل ص 125, وطبقات خليفة (150), وتاريخ خليفة (183).

(5) لم تثبت سياح ابن أبي ليلى من عمر رضي الله عنه كذا ذهب إليه الحفاظ، وقد أنكر بعض أهل العلم بينهم البراء.

(6) ابن عابد، ودوخ الديمار الأكبر بن عجلة (التهذيب، والمراسيل)، وعلى الهديد لابن أبي حاتم.

(7) الاسم هو: الفتح الكبير، (الهناية في الغرب 37).

(8) الزرابدة من مسند أحمد، وفي الأصل فوق بقدر ثلاث كلمات، وقد جعل البصري ممكان كلمات غريب واضحة، ورسماها تشبه الجملة التي أثبتها.

(9) لم أثبت عليه.

(10) في الأصل (الأسانس)، والزرابدة من مسند أحمد.

(11) يعني السمغ على الخفين.

(12) مقال له فلعل محذوف تقديره (رأيت؟) بيدل عليه قوله (أقرأته؟) قوله (رأيتك أبا القاسم).

(13) نبت عن الغيرة بن شعبة في الصحابة وغيرهم، أن النبي نسب خيبة تامة ضيقة الكمين، وقد جاء في سنن.

(14) أي دأبه أنها كانت من سلاح جلالة الرحمن، وفي رواية النوردي من طريق الغيرة: أنه نسب خيبة روبية ضيقة الكمين (داخلي) 77/1087, والسنن المحمدية ص 279.

(15) في أفتعاط الغيرة (فأدخل) وكذلك في مسند أحمد، والذي في حديث الغيرة بن شعبة بواطع ما جاء هنا. وكلا الكليتين صحيح.

(16) بعد أن أم طهارت بلمس على الخفين، وبعد أن نبت له شوال فقد جاء عن ابن شهاب مسقال فل: السنة ليلة بمنزلة إلى هلال رمضان للفضائل أو الفطر، يؤذن لصلاة الغرب فلو تم يؤذن إلاكفا حتى برر هلال أو يبأس.

(17) مثلك في المقالية ابن حجر في المطالب وزعاء للحارث بن أبي أسامة (الطالب المطلق 146/127).

(18) لم أثبت عليه في مسند أبي يعلى. ذكره الميني باختصار شديد، وزعاء لأبي البازار، فلم قال: وفيه عبد الأعلى.

(19) التعليمة، ذكر تجييف الأناية له، (بعض الزوارئة 146/127)، وسواه (البوصيرى بالسنين) وقال: سنن سدده.

(20) في المجاهد ابن أطهار، وأبو يعلى في سنن عبد الأعلى التعليمة، فيها ضيفان ( выбира من الحرة 246).

(21) الحديث موجود في مسند أحمد فيه زيادة في أوله. وهو قوله: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع عمر رضي الله عنه فأ فأنا رجل فقال: أن رأيت الهلال، للذال شوال فقال عمر رضي الله عنه: يا أبا الناس انطروا (1).

239
81 - باب: التوقيت فيه

161 - حدثنا أبو كريب (1) ، تنازد. عن خالد بن أبي بكر (3) ، ثنا سالم ، عن ابن عمر. عن عمر قال: سمعت (1) النبي صلى الله عليه وسلم يأمر (5) بالمسلم على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقم (9) يوم وليلة (7).

82 - باب: منه

162 - حدثنا أحمد بن إبراهيم (4) ، ثنا أبو بكر الحنفي (6) ، ثنا عمر (11) ، بن أسحاق

قاوم إلى عيسى (مسند أحمد 288/44 44)

واسناده صحيح ولا أدع الأغلب التعلمي فهود صدق يهم. أما كون عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر

الخطاب رضي الله عنه فقد علمنا الواسطة بينهما وها صاحبان مشهوران.

والحديث يحتاج إلى منايب ليبلغ درجة الحسن.

1. في الساح على الخفين.
2. محمد بن العلاء.
3. تسخدم هو وشبيبه زيد بن الهباب.
4. محمد بن سالم بن عبد الله في حدث (157 )
5. في اعتق الحيرة (سماه)
6. في سنده أبي جع (يأتمرنا)
7. في سنده أبي بلع (توبة)

أخرج الحديث أبو يعلى في (سنده ص 77) ، ولم أقف عليه في مجمع الزوائد ولا المطالب العليا ، وقد ذكر

الهيني حديثاً منه عن ابن عمر يرفعه دون واسطة أبيه في (جمع الزوائد 288/44 44)

وذكر البوصيري وقال: له تشهده من حديث خزيمة بن ثابت رواه الترمذي في الجامع. ثم ساق كلام اثنازى الذي

فند فيه أرائي عليه في تحديد التوقيت في السح (أعتق الحيرة 247/44 44)

ومن أساند الحديث . زيد بن الهباب وهو صدوق يخطئ. وفيه أيضًا خالد بن أبي بكر. وهل له الحديث لا يصلح

الاحتجاج به. وقد ذكروا في حايت حديث (167) مما يؤيد معي الحديث في تحديد مدة السح.

ذكر تحت هذا الباب حديثاً واحداً فيه دلالة على عدم التوقيت في السح على الخفين.

أبو عبيدة الدورى: تقدم في حديث (128)

عبد الكعبة بن عبدالمجيد: تقدم في حديث (203)

(11) في الأصل (عمر) ، كما يذكر في سنده أبي يعلى ، وصباحه (عمر) دون الورد رغم كتاب الرجال.

وعمر هو أحمد بن أسحاق كا صرح به ابن أبي حاتم ، وقال الدارقطني في ترهجته: ليس يقوى (المرج.

والتعديل 1/96 ، وبيزان الاعتدال 182/44).

450
ابن يسار قال: قرأت لعطا (1) كتاباً معه، فإذا فيه حدثت ميمنة (2) زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "أينما إلى أن قالت: يارسول الله أن يخلع الرجل خفيف كل ساعة؟ قال: لا ولكن يمسحها ما بدأ له (3).

باب: فيمن لم يجد ماء ووجد نبيذا غير مسكر

163 - حديتا أبو بخيل (4)، ننا الواليد بن مسلم، ننا الأزراعي (5)، ننا يحيى بن أبي كثير (6)، عن عكرمة (7). قال: النبي (8) وضعاً لمن (9) لم يجد غيره (10).

(1) عطاء بن يسار الفلال، مولى ميمنة، تلقى فاضل، من صفار الثالثة، وقد قلل له رؤية، وجمع المحافظ ابن حجر، بأن وفاته كانت سنة ثمانية وألف، وكذلك أثر وفاته خفيف بين خبائط (174). طبقات خليفة ص ٢٤٧، والتنبيه ٢٦٧/٧، والتقرير ٢٣/٢.

(2) ميمنة بن الهارثة الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاء الله عنها توفيت سنة تسعة وأربعين. (المعرفة والتاريخ ٤٥٣/٣، والتقرير ٢٦٩/٣).

(3) أخرج الحدitsu البكعي في (مسند ص ٢٦٧)، والهشمي وقال: فيه عمر بن اسحاق بن يسار، قال الدارقطني: ليس بالقوي. ذكره ابن حبان في النسخ ٢٥٨/١، وأورد الحافظ ابن حجر في الطالب ٣٥٧/٢.

(4) وقد أخرج الحدitsu الإمام أحمد أحمد من طريق أبي بكر الحنفي بالأساند المقدم في (المستدرك ٣٣٣/٦). وأخرج أيضاً الدارقطني من طريق الإمام أحمد جعفر بن مكرم، كلاهما يرويه عن أبي بكر الحنفي، (السنن ١٩٩/١).

(5) وأورد الحنفي في نصب الراية ولم يذكر من النصات، لأنه عليه جامع العلماء، هو: تنويه للمقفع بوقيلة، والمسافر ثلاثة أيام باليابانيين.

(6) وهو الذي ذكره الشوكاني في نيل الأطرار وقال: فانفنت نومي. (ليل الأطرار ٢٢٩/٣، =

(7) والأحوص أن يكون انسان بالأنتف

(8) نام في بحر. تقدم هو نسيم، ولم يرد ذكر أبو خنيفة في ت;++. وجها رواه عن الوليد مباشرة.

(9) عبد الرحمن بن عمرو، الفقيه، نفقة جليل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين وسنة (التنبيه ٤٩٣/٦).

(10) الطالب، نفاد، يدنر ويرسل من الحاصلة، مات سنة ثمانين وثلاثين وسنة (التنبيه ٣٥٦/٢).

(11) صلى الله عليه وسلم، وبعثه عليه جامع العلماء، وهو: تنويه للمقفع بوقيلة، والمسافر ثلاثة أيام باليابانيين.

(12) ذكره الحنفي وأوردته يقول الأزراعي، وذلك كل من أورد، وقال الهميني: رجال نفاته.

= ٢٤١
قال الأوزعى: إذا كان مسكتنا فلا يرضاً به.

44 - باب (1)

164 - حدثنا يحيى بن يزيد (9)، ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصيدلاني (3)، ثنا عبيد المنفري (4) عن علي بن زيد (6) عن سعید بن المسبب، عن أسس بن مالك، قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وأنا ابن ثمان سنين، فأخذت أمي (1) بادئ، فانطلقت بي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: بارسل الله ما بيق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا أن حفز ببحفة، وإنى لا أقدر على ما أحفف به إلا ابنى هذا (7)، فلله رئيدهم ما بدالك، فخدمت رسول الله ﷺ ثمان سنين، فها ضرعي ضربة، ولا سنين سبة ولا انتهري (8)، ولا عبس (9) في

(1) موفقًا رواه ابن عباس ومروعا أخرى إلى النبي ﷺ. (2) وثقته بقوله: هم فيه المسبب بن واضح في موضعين. (3) ذكر ابن عباس، وفي ذكر النبي ﷺ، وقد اختفى فيه المسبب -(4) والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع إلى النبي ﷺ، ولا ابن عباس (سنن الدارقطني 5/1) وأخرجه البهتفي من طريق المسبب بن واضح - (5) عن مبشر بن اسحاق - (6) عن الأوزعى باللفظ المقدم - (7) وقد عليه البهتفي رحم الله تعالى أبا الحسن الدارقطني على نقده (سنن الكبرى 1/21) وذكرو الرزق - (8) وفق عن الدارقطني وعن البهتفي تقدمها لمير نبيا (نصب الرزق 148/1) - (9) وفي استدلاله وهو مدلس إلا أنه صرح بالتحديث، وفيه يحيى بن أبي كير وهو يدلس ويرسل، وفي روى الهيثمي عن هـ. (10) هكذا لم تهرج للباب، وفد ذكره الهيثمي في جمع الزوارق في باب السلم من الجليبة - (11) تقدم في حدث (292) - (12) ردوداً من التاسعة (التربة 2/154)، أنظر التاريخ الكبير (187/2، تاريخ بغداد) - (13) عبادة بن مبشرة، ابن الحديث، عباد، من السابعة (التربة 34/1، والتهذيب 107، واللباب 343/2) - (14) ابن جعدان - (15) تقدم هو ونسبة - (16) أم سلم بن ملحن الجزيرة، فلما أسمعها سلة، ورميله، وربته، وغير ذلك (تجريد آسية الصحابة - (17) تعرف (صفية الصوفة 2/710) - (18) أي: ولا زجرني (خطار الصحابة 2/82) - (19) العابس: الكريه الملقى، الجهم المحب، (النهاية في الغرب 3/171)

442
وجهي، وكان أول ما أوصاني به أن قال: يابني: أكبم سرى نكن مؤمناً فكان أمي وأزواجه رسول الله ﷺ يسألني عن سر رسول الله ﷺ، فلا أخبرهم به ولا تحبب. (1) سر رسول الله ﷺ أحدًا أبداً، وقال: يابني عليك بسباع الوضع يفجع حافظك ويراد (2) في عمرك، ويا أنس بن بغل (3) في الغنام من البنية فانخرج من مغسلك وليس عليك ذهب (4) ولا خطيئة. قالت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: تلب (5) أصول الشعر، وتنصب (6) البشارة، ويا بني إن استطعت أن ترتفع عن ضوئك، فأنه من يأتيه الموت وهو على ضوء بعيده الشهادة، ويا بني إن استطعت أن ترتفع عن ضوئك فأنه من يأتيه الموت وهو على ضوء بعيده الشهادة، ويا بني إن استطعت أن ترتفع عن ضوئك فأنه من يأتيه الموت وهو على ضوء بعيده الشهادة. (7)

يابني إذا ركبت فتمكنت كفبك من ركبتك وفرج بين أصابعك وأرفع مرفقك عن جنوبك، ويا بني إذا ركبت فأمسك العلول فأمسك كل عضل منك موضعها، (8) فإن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من لاقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، ويا بني إذا سجدت فأمسك جهنتك (9) وكفبك من الأرض ولا تنفر نقر الديك، ولا تفع اعفاء الكلب (10)، و قال:

(1) في مجمع الزوانيد (أخير).
(2) يعني بابك له في عمؤم.
(3) المبالغة في الفعل كالسائر في الوضع، هي يعني اقتهاماً، وسأله تفسيرها في الحديث.
(4) أي: من الصغار، ومنه قوله تعالى: "أن تجنبوا كبار ما تنمون عنه لتكفر عنكم سياتكم" الآية 39 من النساء، وما أخبره سلم عن أبي هريرة مرفوعً قال: قال رسول الله ﷺ: "الأصول الخمس، والجمعة إلى الجمعة.
(5) ورعبان إلى رمضان مكفرات ما بينه إذا أجريت الكبان.
(6) هذا تفصل لغى المبالغة في الغنام.
(7) أصل كل شيء، أسلف، والمراد مناسبة الشعر.
(8) أثر في (الnelsa مادة فنا (8)
(9) المرفق: موصل الضرع في العلم. (عنгар السماح ص 251)
(10) أي: فاتحت اتنا.

(11) جاء في محدث أبي عمرو الساعدية أن النبي ﷺ كان إذا سجد أنف الله وجهته الأرض، ونحو يديه عن جنبه، ووضع كفه متكب. أخبره المرمدي وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه، فقال قوم من أهل العلم: يلهمه، وقال غيرهم: لا يلهم حتى يسجد على الجبهة بالألف (2) مذقنة الأحزاء (1420)

(12) ألقى الكلب والسعب 100 جلس على استم: وقد أمر الفقهاء الأفغاني بأن يضع أثرك على عقبه بين السجدين).
(13) اليسن (162/162)، وقد روى المرمدي عن ابن عباس ما يدل على جواز الاستم، وقد حسن دارمدي وقال:
قد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث - حدث ابن عباس - من أصحاب النهي ﷺ لا يرون بالاستم = 243
التبول ، واياك والاتهامات في الصلاة ، فإن الاتهامات في الصلاة هكذا (1) فإن كان لا بد فعلي النافلة ، لا في الفريضة ، وابن أبي حريرة إذا خرجت من بيتك فلا تقن عينك على أحد من أهل (2) القبلة إلا سلمت عليه ، فإنك ترجع معقوفاً لك . وابن أبي حنبل إذا (3) دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك ، وابن أبي حنبل : إن (4) استطعت أن تصح ونجسي وليس في قلبك غضب لأحد فانه أهون عليك في الحساب ، وابن أبي حنبل : إن ابتعت ونصبت فلا يكن (5) شيء أحب اليك من الموت (6) .

قلت : روى الترمذي قطعة منه في الصلاة وأخرى في العلم (7) ، ولم أره بطوله (8) والله أعلم .

165 - حدثنا ابن أبي سيماء البصري (9) ، تنا منثني بن سليان ، عن حيد الطويل ، عن أنس أن وقد نطق قاباً : يارسول الله ان أرضنا أرض باردة فما يكفيها من غسل الجنابة ؟ قال : أما أنا فأقيض على رأس ثلاثان (10) .

(1) الهلال : (الجوابي ص 297 )
(2) كتابي عن المسلمين .
(3) هكذا في جامع الزوائد ، والذي في الأصل ، وابن أبي حنبل : إذا (4) بواء الطف في الموضوع .
(4) هكذا في الأصل ، والذي في جامع الزوائد ( فنان ) .
(5) في جامع الزوائد بانثأ هكذا ( تك في شيء ) .
(6) أخرجه أبو بلة في ( مصنف ص 240 ) ، يذكر البصري : فيه محمد بن الحسن بن أبي زيد وهو ضيف .
(7) جامع الزوائد 2/272ؤ في استذان من الفضاعة ، سواء محمد بن الحسن ، إثران ، فإنها عهد النقي في لين .
(8) وعلى بن زيد بن جدعان ضيف ، فهاجنب لا يحصل للاحتجاج ولا للمتابعة ، والله أعلم .
(9) أنظر ( تغفي الأحاديث / 787 )
(10) في الكتب .
(11) يُعنى في الكتب .
(12) يُعنى في الكتب .
(13) محمد بن إسحاق بن أبي سفيان - يفتح المهمة - نظرة من العانية ، مات سنة ثلاثين ومائتين ( النقراب )
(14) 272 / 165 .
(15) في ( مصنف ص 248 ) أخرجه أبو بلة في .
(16) يذكر البصري ، ورواه أبو بلة ، ورحله حكماً في الصحيم .
(17) جامع الزوائد 3/271 ، والحاكم ابن حجر .
(18) يذكر البصري ، ورواه أبو بلة ، ورحله حكماً في الصحيم .
(19) عدد للأتي بصري في الجملة ، وقد ذكر الشيخ جلبي الشخ الأعظم نحن ابن حجر عزاء لأبي يعل
(20) صح في المنسية ( المطلق العالية / 211 ) ، وأبو داود البصري وقال : هذا استاذ رئال نفت . ( انعقا
(21) المقدمة / 216 .

244
166 - حدثنا أبوخليفة، ثنا عبد الله بن جعفر (1) الرقي، ثنا عبد الله بن عمرو (2)。

عن زياد بن أبي أنسية (3) عن أبي أسحاق (4) عن عاصم بن عمرو (5) عن عمیر
مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهم:
بأذن جتمك (7) قالوا: نعم! قال ما جاء بكم؟ قالوا: جنнак سألك عن نبات (8) قال: وما هن؟ قال: صلِّ الرجل في بيئة ماهي،
وما يفعل الرجل لمرأته (9) وهي حائض، وعن الفسول من الجناية؟ فقال: أسرة (10)
أنتم؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحر (11). قال: لقد سألتموني عن نبات
ما سأأتي عنه أحد من سألت عنه (12) رسول الله ﷺ فأتكم (13). أما صلِّ الرجل في

= وفي استناد حيد الطويل وهو مدلس، وقد روى الحديث معناه:

له سامح من حدث جابر بن عبد الله، وله مقارب للغزغ حدثت أنس وأخرجه جماعة منهم ابن ماجة في (سنة
996/1978).

(1) عبد الله بن جعفر بن غيلان، ثقة له تءير بأخرة، فلم يفسح اختلاطه من العائرة، مات سنة عشرين
(2) ماتين (200/1675)، والتهذيب 177/816.
(3) في الأصل: عمر (عمر) دون الواو، وعبد الله بن عمرو هو ابن أبي الوليد الراقي، ففهم ص: مات سنة
التارخ 232/1052، والتهذيب 62/231، وطبقات خليفة ص: 537/162.
(4) وأوشاء الجزي فأخيره بن أبي أنسية، قال ابن حجر: 200 سنة له أفراد من السادسة، مات سنة تسع عشرة
(5) محاسن بن عمرو الباجي، صدوقه زمن السهبة، مات النثلة، وقال أبو الزترا: عاصم ابن
عمرو بن عمرو، مات سنة 180/1552، والتهذيب 62/231.
(6) عمره مولى عمر بن الخطاب، قال ابن حجر: مقبول. وقد ترمج له الكباري في التاريخ الكبير. (التاريخ
الكبر 544/1572، والتهذيب 62/231، والتهذيب 62/231.
(7) ماكناه: هل جتمك بذل؟
(8) يعني: خصال أو جمل ثلاثة.
(9) يعني: من مببلتها.
(10) جمب من كرازهم سألك للنبي ﷺ.
(11) في مجمع الزوائد (أقواسه أنت؟) قالوا: لا! بعد قولهم: ما نحن بسحرة.
(12) ليس في مجمع الزوائد.
(13) نبأ سألك لهم.

245
فيه تطوع (فترة) (1) فين بيتنا ما استطعت (أ) وأما الحائض فلك ما فوق الأزار (2) وليس لك ما تحته شي، (أ) وأما الغسل من الجنية، فتنفرغم بشاكك (3) على يبنك فتغسلها، ثم تدخل بيك في الآلهة، فتنفرغم فرغك (4) وما أصابهك (5) ثم توضحك ووضوء للصلاة (6) ثم تفرح على رأسك ثلاث مرات ندركك كل مرة، ثم تفصل سائر (7) جسدك (8).

قلت: روى ابن ماجة (9) قصة الصلاة في البيت.

(1) الزبيدة من جميع الزوارق، وسنن ابن ماجة.

(2) هذا ما دلت عليه السنة الصحيحة المفرغة، وهو الذي عليه جامع العلماء، وسений في الحديث (172) ما بدل عليه أن نسأل الله، وقد ذهب جمعه إلى جوامع مساحات الحائض والاستمتاع بها ماعداً موضع الماء (3) أنظر بداية المجهيد (586)

(3) ليست في جميع الزوارق.

(4) هكذا في الأصل، وذلك في احتف المجرة، والذي في جميع الزوارق عكسه وهو قوله (فترنت ببنك على شاكك)

(5) ويؤيد ما أجزه المجرة في صحيح عن ميمونه (الصحيح 8/6).

(6) ومن الأول ما أجزه ابن ماجة عن ميمونه زوج النبي عليه السلام (أئزر ابن ماجة 196/106).

(7) في الأصل (وجبهم) وذلك في احتف المجرة، وهو خطاً ظاهراً، والتصوب من جميع الزوارق.

(8) ما أصاب الجسم من الماء.

(9) روى جمعه من الأئمة كفية الفضل من الجنية، منهم الإمام الشافعي في كتاب (الأم 4/6).

(10) أي بابية (النهائي في غريب الحديث 2/377).

(11) لم أفبر عليه في سندي أبي بكر، وذلك الهيني في جميع الزوارق يصفونه، وتعبن الأول بقوله: روى ابن ماجة من قصة الصلاة في البيت، ثم قال: وراء أحمد هكذا عن بجل لم يسمعه عن عمرو.

(12) و трубن الثالث بقوله: وراء أيوسيل من هذه الطريق، ورجال أبي بكر مقات، وكذلك رجال أحمد إلا أن فيه لم يسمعهم.

(13) يسم فهيم المهول (جميع الزوارق 27/206).

(14) وذكره البصاري وقال: وراء محمد بن يحيى بن أبي عمر، وسديد، وسني في حديثها في صلاة الطواف.

(15) قال: وراء ابن ماجة في سنده بأخصار، وسند استاد ابن ماجة (الاحتف المجرة 22/210)، وفي أساطير عمر مول عتم وهو مقبول، وحده محدداً، إلا أن ينجب عموم مولأ.

(16) رواه ابن ماجة عن ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص، عن طارق، عن عاصم بن عمرو، وأرسله عن عمر ولم يذكره

(سنن ابن ماجة 1/437، وانظر: المرسائل ص 153).

446
65 - باب: لا يقرأ الجنب من القرآن ولا آية

167 - حديثنا أبو خيامة، لنا عائذ بن حبيب، لنا عامر بن السمان(9) عن
(أبو) (3) الغريف قال: أيه علي بالوضوء فذكروه(4) إلى أن قال: ثم قال: هكذا رأيت
رسول الله ﷺ ثم توضأ ثم قرأ علينا من القرآن، ثم قال: هكذا لم يسبق(5)، فأما
الجبنة فلا ولا(7) آية(6).

66 - باب: في المرأة ترى في منامها ما يري الرجل

168 - حديثنا أبو خيامة، لنا عبدالقادر بن يزيد المقرى(8)، لنا عبدالجبار الأبل(9)

(1) في الأصل: دون المزرة ودون الخطوط، قال الحافظ ابن حجر: صدوق رمى بالتشييع ونقل النذهب عن جماع.
(2) تونيه. قال الحجاجي: صال زاغه. وقال ابن عدي: روى أحاديث أكره عليه، وسائر أحاديثه مستضيفة.
(3) الميلان/333، والتهذيب/88، والغريب/300/2.
(4) في الأصل (عبد بن السمان) والصواب مألوفه، والسماط بكم المهمة وسكون الميم. قال ابن حجر: نقة.
(5) من السنة. (التغرب/287).
(6) الزبيدة: من كتب الرجال، وأبو الغريف هو عبدالقادر بن خليفة، وله يعقوب بن سفيان، وقال الحافظ ابن حجر:
أبو الغريف بقى المعمجة، وأين قرأ. الهفصل صدوق رمى بالتشييع، من السنة. (المعرفة والتاريخ/199/3).
(7) 200، والتهذيب/6، والغريب/332/1.
(8) ذكر الحديث في صفوة على رضي الله عنه.
(9) قال البيهي: وذكر عن ابن عباس أنه قال: لا أبصار أن يقرأ الجنب الآية وحدها، وروى عنه أنه قال: الآية.
(10) والأنبياء، وتحايله أكثر ويفهمهم أمامهم وهم ظاهرون الحبار.
(11) السنة الكبرى/98.
(12) في الأصل: على المزنة، وما أتيته جاء. في مجموع الزوائد وتحايل المزنة.
(13) لم يُفوَّط على سنن أبي بكر، وذكره الهشمي وقال: رجله موثوق. (مجمع الزوائد/276/1).
(14) وأوردته الوصيدير من طريق أبي بكر، وذكر أن البيهي أي راجعه.
(15) (تحايل المزنة/2).
(16) وأخرج البهذي من طريق حسن بن حي عن عمر بن السمان بالسند المتقدم. ولفظ أبى بكر.
(17) السنة الكبرى/90.
(18) واستاذ حسن بن عباس، وليست فيه مضمور.
(19) بالمغريب، وبرم المعمجة، وسنون التحنيط - ضعيف من السنة، مات بعد السنة. (الزوائد/466).

247
قال: حدثني يزيد بن أبي سمية عن عبدالله بن عمر أنه قال: سألت أم سليم رسول الله ﷺ عن المرأة ترى في المنام مأري الرجل فقال لها رسول الله ﷺ: إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتفسّل.

87 - باب: الماء من الماء

129 - حدثنا أبو كريب، نا يونس بن بكير، نا زيد بن سعد عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: انتظر رسول الله ﷺ في طلب رجل من الأنصار.

(1) في الأصل (سمينة) والتصويب من كتب الرجل، وسمية بضم السين وفتح الميم مصغراً أبو صخر الأيل.

200 - مقبول من الرباعة.

201 - (الجر والنديب/27/9، والتصرف/26/5).

202 - في انتحاف الجزيرة عن ابن عمر. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد نددت نيته.

203 - بنت ملحان الخزرجية تنتقد، فهي أم إسحاق بن مالك. كلاً دكرهم في مجمع الزوال.

204 - في مجمع الزوال (قات: بارسول الله، المرأة ترى 330).

205 - كذلك الحكم بالنسبة للرجل، فلا عبره بما يرى الرجل في منامه دون أن يقل.


207 - البصري حرام عن أم سليم بغير هذا الاستثناء، وروى من طريق أم سلمه عن أم سليم، وأنس عنها أيضاً. أخرجها ابن ماجة (سنن ابن ماجة/157). وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بطرق متعددة عن أم سلمه.

(صحيح البخاري/157/6).

208 - يحيى البصري، أبو بكر الجيلب، يخطي من الناسخة، سنة تسع وتسعة وثمانية (الميزان/477/4، والبطل).

209 - لم يترجم له أحد. وقد قال الهيمني: لم أجد من ترجمه.

210 - (مجمع الزوال/27/2).

211 - (مجمع الزوال/27/2).

212 - (انتحاف الجزيرة/219).

(صحيح البخاري/219/6، والتصرف/2/3).

248
فدعاه فخرج الأنصارى (1) وأرسه ينظر ماء، فقال رسول الله ﷺ: مالرأسك (6)؟ قال دعوتي وأنا مع أهل (3) فخفت أن أختص عليك، فجعلت (4) فقامت وصبت (5) على الماء، ثم خرجت، فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا. قال: إذا (3) فعله ذلك فلا تغتسل (7)، غسل مائة المرأة مكان (8) وتوضأ وضوء للصلاة، فإن الماء من الماء (9).}

(1) في سنده أبو يعلى (من بينه إلى رسول الله ﷺ)
(2) في الطالب المعادة (مارا يبك)
(3) كتابة عن الجواب
(4) الزبادة من سنده أبو يعلى ومجمع الزوائد والمطالب العالية
(5) في الأصل أبا الطفيل، وكذلك في مجمع الزوائد، والذين في سنده أبو يعلى والمطالب العالية بالفداء
(6) في الطالب العالية (فادا)
(7) في سنده أبو يعلى ومجمع الزوائد (فلا تغتسل)
(8) المدح به الذكر وما حوله، وبدل عليه حديث عن بن عفان وفيه التصريح بوجب غسل الذكر، وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان كما سيأتي بيانه إن شاء الله
(9) أخرج الحديث أبو يعلى في (سنده ص 200) وأورده الهيثمي ونزة لأبي يعلى والبزاز، وتعقب قال: أبو سلمة لم يسمع من أبيه، وزيد لم يتردد من تره. (مجمع الزوائد 275) وكذب الحافظ ابن حجر في المطالب ونزة لأبي يعلى (المطالب العالية 56) وأورده البصيري وقال: هذه الأحاديث وما في متاعها في هذا الباب منشومة بما في الصحيحين وغيرهما. ان هذا كان رخصة لم أمر بالفصل كما سيأتي في الباب بعده.

(الخاف العتيق 276)

(وقد أخرج الحديث بالقصة نفسها من سنده أبي يعلى المهدي) الامام مسلم وغيره بالأخذ قريب من لغة حديث عبد الرحمن بن عوف الفاظر (صحيح مسلم 276/1)

ورد في أحاديث صغيرة كثيرة معا، منها حديث عن بن عفان، وأبي بن كعب. أخرج حديثها البخاري ومسلم. وأخرج مسلم منه أيضا من سنده أبي أوبيب (صحيح البخاري 61/271، وصحيح مسلم 276/1) وأخرج حديث أبي أوبيب أيضا النص في (جامع الأصول 46/2)

(والأحاديث المقدمة كلها منشومة بأحاديث أخرى صحيحة كما صح بذيلها المعاوي، ونقلها عن أبي بكر ابن المذر)

(وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: الفضل أحرى. ذلك الآخر ونافتا بينا لاختلافهم) (صحيح البخاري 127/3) 

(ولاة المذهب المعاوي. حديث أي هو. وأبي موسى، وعائشة. أخرج لأسماء مسلم وغيره. أخرج حديث أي هو تاركي على صحيح مسلم 39/4) (وأينما في (السنن 200/1) وأبو داود (بذل الجهود 176) (وابهيففي السنن الكبرى 137/1)

(وحدث أي هو موسى صحيح أيضا في (الصحيح 276/1) وأخرج ابن خزيمة في (صحيحه 114/1) (وابهيففي السنن الكبرى 137/1)
170 - حدثنا عبد الله بن عمر بن أيوب، تناطله بن سنان (2) عن أبي سعد (3) عن عكرمة (4).


فقال: ما كان عليك أن لا تستسلم في النزل، قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك (1).

قلت: هذا اللباب منسوخ (5) بما في الصحيح وغيره أن هذا كان رخصة ثم أمر بالفصل.

(1) في الأصل (عبد الله) (2) في التأليف الجلي (عبد الله) (3) هو عبد الله بن عمر بن عبد بن أيوب، قال الحافظ ابن حجر: صدوقي فيه تنبه في السنة، تناوله بإيمان وتمامين.

(2) التعرفت 32/5، وأظهر الريح والتمبل 111/5، وربما الشعراء 267/5، والتمبل 332/5.

(3) في الأصل هكذا (سا) غير بعثة، وطلحة هو ابن سنان بن الحارث الأبدامي، قال أبو حتامه: نسي معلمه.

(4) منصف.

(5) الجمع والتمبل 4/584.

(6) عبد بن المرزبان المبقال، ضغث مدنس، مات بعد الأربعين وثاني من المائة (التعرفت 30/5، والتمبل 75/6).

(7) مولى ابن عباس، تلق.

(8) يعني في حالة الإجابة.

(9) أخرجه أبو عبيدة (مسند ص 372)، وأخرجه البزار من طريق سعيد بن طلحة بن سنان عن أبي سعد - في الأصل - عن عكرمة، وسماحه بإسرا، وطائفة قريب من نفظ أبي عبيدة، وقال: لعله سرو عن شهد - في الأصل - عن علي بن أبي طالب، وهو سمعه من ابن الربيع.

(10) ظهر الحليشي وقال: رواه أبو عبيدة، والبزار، وهو أبو عبيدة المبقال وهو ضغث (مجمع الأروان 26/5) وأورد الحافز بن حجر في الطالب ورفع الله (المطالبة المائة 5/6) والرسوالي ونقل كلام الهشمي الذي يدل على نسي الحديث ولم يعبر له (التعرفت الحنفية 112/2).

وفي استاده أبو سعد المبقال، وهو ضغث وبدلة وقد تعلمه.

(5) تلق علم الكلام على سأله النسخ في الحديث (119).
باب: في أكثر الهيض

171 - حدنا أبو هرام (1)، لنا عبد اللَّه بن أبي بكر بن عبد الرَّحْمن بن أبي نعيم بن معاوية بن قرة (2)، عن أنس بن مالك قال: نظر (3) إلى الحائض خمساً، سبعاً، ثم قام، ثم صارت عشره، إذا مضت العشره (4) فهي (5) مستحاضة.

(1) الوَلَيد بن سهَكَ، نَجَّاه من الغاية، نَجَّاه من الطاعة، من سنة ثلاثة وأربعين وثمانين عاماً على الصحيح.
(2) أَحْبَسُ عَبْدَ اللَّه بن عَبْدَ اللَّه بن الشَّرَفِي السامي، نَجَّاه من الثامنة مات سنة ثمان وثمانين وثمانون.
(3) في الأصل (خالد) وذكر ذلك في اختالف الخبر إلا أن البصري الضبي عليه من الصحبة كانه (الجلد) وهو الصواب، وكذلك جاء في مجمع الزوايد والمطالب العالية، والجلد ضعف أحمد والدادرخ: متروك. (مقرر في الإعداد 13/4).
(4) في الأصل، نَجَّاه من الثالثة، نَجَّاه من الثلاثة، من سنة عشرة، ونَجَّاه من سنين ست وسبعين.
(5) هكذا في الأصل، والمطالب العالية، اختلاف الخبر، الذي في مجمع الزوايد، تنتظر بلال الأمر.
(6) بدلاً بعضها من بعض.
(7) إنه: عُرِض لبِبَش وهي أَكْرَمْدَهُ من الهيض عند عَشْينَ التوْري وجمعة وقد ذهب مالك والسافعي وأحمد وجماعة إلى أن أُكْرِهَ في رَبِيع الأولى، وقيل: اليوم في جامعه (نَتُوبُ وَرَجَعُوا إِلى الأَحْدَاث). (تعداد الأحذى 8/4).
(8) الاستحسانة أن يسمى بالآلة خروج الدمع بعد أيام حيضها المعتادة (التأجيل في الغريب 768).
(9) خَرَجَ أبو بكر في (مَسْتَنِد ص 379)، وزكى البصري وعزز لأبي بكر بن، في الجلد بن أبو بكر وهو ضعيف.
(10) في مجمع الزوايد 768، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب وعزز لأبي بكر بن (المطالب العالية 61/1).
(11) البصري وسكت عليه. (تعداد الميزرة 1/245/3).
(12) وفي اسماء الجلد بن أبو بكر هو ضعيف كما تقدم بيانه.
(13) ويقال: حديث بنت بني عبد الحكيم الذي خرجه الزمردي وقال: حسن صحيح. وفيه تعدد أيام الهيض بسنة أو

(تعداد الأحذى 768/5).
(14) وأخرجه أيضاً أبو بكر. (بِذْل المجهود 768/5)، وأحد في (المستدرك 768)، والدارفني في (المستدرك 768).

(المستدرك 77/2).
89 - باب: ما للرجل من الحائض

172 - حدثنا أبوخميسة (1)، نا عباد الله (2)، عن مالك بن مغول (3)، عن عاصم ابن عمر (4)، أن عمر بن الخطاب قَالَ: سألت رسول الله ﷺ ما يحل للرجل من أمرته، وهي حائض؟ قال: ما فوق (5) إلا الزار (6).

90 - باب: التيمم

173 - حدثنا كامل بن طلحة (7)، نا ابن حمادة (8)، نا عمرو بن شعيب (9)، عن

---
(1) زهير بن حرب
(2) ابن ثابت
(3) مالك بن مغول
(4) علي بن أبي طالب
(5) الزيادة من جميع الزوانى، واتخاذ الهجرة، ومسح مكانة في الأصل
(6) تقدم في الجهد (1164)، أن جامع من العلماء أجازوا مباشرة الحائض دون وضع النم
(7) عاصم بن عمر بن الخطاب
(8) حذيفة بن المغيرة
(9) عمرو بن شعيب
سعيد بن المسبب، عن أبي هريرة، أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقالوا: أنا أناسٌ نكون بالويل فقصصنا簡ية (وفيها) الخائسة، والنفساء، ولا نجد الماء أربعة أشهر، أو خمسة أشهر (3)، فقال النبي ﷺ عليكم بالأرض (6) .

174 - حديث مشابه لنفسه (7)، تنا سعيد بن راشد (8)، عن عطاء (9)، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان في سفر له (11)، فلما حضرت الصلاة نزل القوم، فبصر (12) بم رأى فتيل (13) راعي بهد الصعيد قتيم تم أذن (14)، قال: الله أكبر، الله أكبر، قال نبي الله ﷺ على الفطرة (15) .

(1) هكذا في الأصل وسنجد أبي يعلى بهيمة، والذي في المطالب (ناس) دون همة.
(2) الزادة من المطالب العالية.
(3) ليس على الهائض والفساء طهارة إلا بعد انفاس، وقت الحيض أو النفاس.
(4) قوله (أو خمسة أشهر) ليس في المطالب العالية.
(5) أي النجم.
(6) أخرجه أبو عبيدة في (مسنده ص 537ـ)، وذكره الهنفي بلفظ مقارب وزعاء لأحمد، وأبي عقيل، والطراني في الأبوط ثم قال: وفيه النبي بن الصباح والأكثر على تضعيف. (المجموع الزوائد 261/16)، وأوردته المحقق ابن حجر في المطالب وقال: منه ضعيف. (المطالب العالية 46/47)، وأخرجه أحمد في مسند من طريق النبي بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمر بن شبيب بلفظ مقارب لللفظ أبي يعلى (مسنده أحمد 268/2).

وقد أورد البصبراني من طريق أبي يعلى المتقدم وقال: هذا استناد ضعيف لضعف ابن طهبة. (الجاحظ اليمامة).

(7) مازن، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك، (الضعفاء الصغير ص 266). والضعفاء.


(9) ابن أبي رباح، تقدم.

150) قوله (لن) ليس في المطالب العالية.

111) يفتح اللفاء والباء الوحدة، وضم الصاد المهملة.

121) فتيل (ليس) ليس في المطالب العالية.

14) في مجموع الزوائد (بيض).

144) الحديث إلى هنا في المطالب العالية ولم يكمل بقية.

155) نوع من الجلبة والطبع المهني: للفيل الدحم، فترك عليها لا يستمر على لزومها.
قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار (1) (1)

91 - باب: الغسل من أصلم

175 - حدثنا بشر بن سيبان (2)، ثنا عمرو بن محمد الوصي، قال (3): وما رأيت مثله بعيني فقل، ثنا سفيان البضوي، عن رجل (4)، عن سعيد بن أبي سعيد المقيري (5)، عن أبيه (6)، عن أبي هريرة قال: لما أسلم تامة (7)، أمر رسول الله ﷺ أن

وقيل في معاذ: كل مولود بولد عن معرفة الله والاقرار ب أن أظهر النهاية في غريب الحديث (257/3) (8). ويدل على هذا المغني حدث النروء بن عازب، وفقه: «ان من في ليلتك نت على القطرة» (9).

( صحيح البخاري 3/495)

(1) تقدم في حانسية الحديث رقم (1) مايبدو من الأحاديث في معاذ (2) أخرج أبو عبيده في ( مسنده ص 518 )، وذكره الهنفي وزعاه لأبي يعلى وقال: فيه سعيد بن راشد المزت وهو مترك (3) مجموع الزواري 1/217 (4)، وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في المطالب العالمية وزعاه لأبي يعلى، وقال: فيه ضسف ( المطالب العالمية 1/478 ) (5).

واردوه البصيري وسكت عليه. ( اتحاف المهرة 2/237) (6).

وفي استبان سعيد بن راشد المزت وهو مترك الحديث، فيه نبين بن فروخ، وهو صدوقه (7) الاسم غير ظاهر في الأصل، وجاء في اتحاف المهرة ( بسر بن سيبان )، والذين في مسند أبي يعلى ( بسر ابن سيبان ) (8) الموفق ( الموفق للحديث في سيبان ).

وصواب سير سيبان ( بالاية التحية - التنقي، قال أبو عبيده: ما بهأس كان من العباد. وسهل أبوزرعه عنه) (358/2) (9).

(10) الوصي: هكذا في مسند أبي يعلى، يعني ظاهر في الأصل ولم يفهم على من ترهج، والنسخة أحسنها ال ".jpeg" يجمع الوار وأسكن الزي قريب من قرى بخارة ( انتظر اللباب 1/316/37) (10).

(11) وفي استبان سيبان، وكلامه يجري الأخرى، والله أعلم.

(12) لم أعرف عليه.

(13) شخصية من الثلاثة، تغير قبل ميتة بأربع سنين، مات في رحيل الدين ومكان.

(التاريخ 197/1) (14)

(15) كيسان بن سعيد المقيري، نفثت نفث، من القام، مات سنة مة.

(التاريخ 237/2) (16)

(16) في سعيد أبو يعلى ( تامة أبو عامه )، وهو نفثة تابع أفرار بن الحبان، الصحابي المشهور الذي ربطه رسول الله ﷺ في سيرة من سواري المسجد قبل أن يسلم، وقصة أسلمها مناهج رواه البخاري وسماً وغيرها.

(17) الامام، والاستطاعت في حائسه (16/2) (18)

254
92 - باب: الفسخ للعبيد وعرفة

176 - ( حديثا زكري بن يحيى الواسطي ) ( حديثا هشيم ) ، عن يزيد بن أبي سفيان، يقبس.

(1) خرج أبو إبوبكر في ( سنة ص 889 )، وأخرجه البزار من طريق عبيد الرازيق عن عبيدة بن عمر عن معبد المقرب، عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفضل بالله، والسد في ذكر الصلاة - قال البزار - لا تعلم رواه عن عبيدة البزار إلا ( كشف الامام 1668 / 1687 ) تواته المهني في مجم الزوايد برواية، وقال - في سنن أحمد والبزار عبد الله بن عمر المعمري، وثقة ابن معين، وأبو أحمد بن عبد الله، وضعه غيره من غير نسبة إلى الكتب - ثم قال - قال أبو طفيل عن رجل عن معبد المقرب - قال - كان هو المربى فالمذهب حسن

(2) وأورد البوصيري وزراء لاحمد من طريق عبد الله بن عمر عن معبد المقرب وعذاء أيضا إلى الشرعي في سننه

الكبرة من طريق عبيد الله وعبد الله ابن عمر عن معبد المقرب، ولم يحكم عليه البوصيري

(3) ( التناف المخبر 219 / 220 )، والسنن الكبرى 176 / 177

وفي استاد المهدية مجهول، ولم يترجم لمرور بن محمد الوجيني وله أصل في الصححيين وغيره، وقد غزا

السعوديين من آخره.

وقال - أصله في الصححيين وليس فيها الأمر بالاغتسال، وإلا فيهم أنه اغتسل - قال الأموات ( ثل العوام 1388 / 1389 )، وانظر

صحيح البخاري 192 / 194 ، وفتح الباري 1 / 550 ، صحيح سنن الإسلام 1386 / 1388 ، صحيح أبي خزيمة 125 / 126، والحدث نظرت من سند فيس بن عاصم، أخرج أبو عبيد والصمعي والصناي، والصحيح 738 / 737، وأخرج أحمد في ( المسند 166 ) ، ابن حبان 584 ، في كتاب صحيح، والبحور: قال - هذا حدث حسن 200 وعمل على هذا عند أهل العلم، ينصحون للرجل إذا أسلم أن يغسل

ويسر نبيه، والآثراني على أنه غير وأجاب إذا لم يكن له غسل في حال الشرك، وذهب بعضهم إلى وجوب

الاغتسال، على بعد الإسلام وهو قول مالك أحمد وأبي نور

( شرح السنة 172 / 173 )،

(2) مسند من الأصل شيخ أبي بكر، والشامداري من سنة، وزمكيه هو المثل بـ "رحميه" - قال المحافظ ابن حجر

(3) ( ابن بشر - تقدم في حدث 475 )

455
زيد (1)، عن عبدالرحمن بن أبي ليل (2)، عن البراء بن عازب (3)، فذكر (4) حدثنا (5) بهذا
الاستاد، فلما فرغ منه قال: هشيم قلت لزيد: هل من غسل غير يوم الجمعة؟ قال: نعم يوم عرفة (6) عبد، يوم قطر، يوم أضحى، يوم عرفة، يوم الجمعة. قال فيه:

(7) عبد الرحمن.

(1) الفرعي مولاه، الكوفي، قال أبوحنان: ليس بالقوي. وقال أبووزرة: كوب في كتب حديثه ولا ينتج به.
(2) وقال ابن حجر: ضعفه، كتب في صدر النقل، وكان ضعيفاً، من الحاسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
(3) (المجمع والпередوى، 279/11، والتهذيب 235/11، والتقريب 235/11، والتدقيق 235/11)
(4) تقدم في حديث (167)
(5) الأنصاري، الأول، استعرض وهو وابن عمر في غزوة بدر، أول مشاهده أحد، وقيل المندق، توق في وضاءة مقصود بين الزبير بن العوام، وارضها ابن حبان في سنة أنتان وسبعين.
(6) طبقات حلف بن سutches، 235، وتاريخ أحياء الصحابة 23/4، والاصابة 14/41 ودير الصحبة 14/1.
(7) يعني أبا بكر الموصلي.

ذكر حدثين ل حدثين واحداً وواهاً: "عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلوة رفع يده حتى حاز 390". والحديث الثاني هو: "إن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنح أحمد يوم الجمعة، وأيضاً من طيب 990، وذكر الحديث الأول بتقيب بن سفيان بلفظ قريب من هذا النحو من طريق هشيم وغيره عن زيد بن أبي زيد (المفسر والتأريخ 2/10)

(1) هذاك في الأصل ومجمع الزوارد، والذي في مسندة أبي بكر: (يوم عبد الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة، ويوم الجماعة). وهو أشهر.
(2) أي أن يزيد بن أبي زيد تلقى الحديث عن شيخه عبد الرحمن بصيغة التقدم لا معناها كما جاء هنا.
(3) أخرج هذا الحديث في مولى الموصلي في مسنده ص 184، وذكره الهندي وقال: رواه أبوه، وثبته وزيد كانا

من أهل الصحيح (مجمع الزوارد 2/184)، لم أقم عليه في الطالب العالي، ولا في الحفظ الحفظ، وفي

استناده هشيم وهو كثير التدليس والإسقاط المفتي، وقد تراجع الحديث.

أما جمعه، وله كثير التدليس والإسقاط المفتي، وقد تراجع الحديث.

(4) قال: كان بيكه لترت مقتضى بني يزيد في الكوفة. قالوا ل: اهان، قد تغير حفظه.
(5) وقال بتقيب بن سفيان: لأن يزيد بن أبي زيد وكان قد تكلم الناس فيه لغيره في آخر عمره، فهو على العيد وانته. ولم يكن مثل منصور والحكم والأُعْمَض فهم مفصول الفول قولة (المفسر والتأريخ 87/3).

والحدث يحتاج إلى مناصب أو مشاهد بقية. والله أعلم.

256
93 - باب في الحمام

٢٧٧ - حديثنا أبوخليفة، ننا الحسن بن موسى، ننا ابن طهية، ننا دراج.

عن السائب (م) مولى أم سلمة أن نسواً دخلت على أم سلمة (م) من أهل حمص، فسألتهن:
من أنتن؟ فقالن: من أهل حمص. فقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما امرأة نزعت نياًها في غير بيتها نزع الله عنها سنراً.

(١) المارد بالحمام موضوع عام للاغتيال فيه، وبدل عليه حدث عبد الله بن عمر في العاص أن رسول الله ﷺ قال:

سنفحت لكم أرض الحمام، وستجدون فيها بيتاً يقال له: الحمامات. (٢) نأخير أبوداود. وغيره. وضعف استفاده

النصيغ عند النافذة الأربواف. (٣) جامع الأصول ٤٤٠، والمجم المفسر ٥٠٧/٨.

(١) الأئمة، تقدم في حديث (٩١).

(٢) عبد الله.

(٣) عبد الله.

(٤) أبوب السمع دراج بن سمعان، تقدم في حديث (١٠٥).

(٥) مدني - سكت عنه أبوحانان، وقال ابن خزيمة: لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعذالة ولا جرح. وقال

البوصيري: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم صحيح الاستاد. (٦) الجرح والتعديل ٤٣٦/٤، والمجهود

المرهجة ٣٣٩/٣.

(٦) هند بن أبي أمية، رضوان الله عليها، تقدم في حديث (٥٤).

(٧) في احتفال الهجرة زيادة، من أصحاب الحمامات.

(٨) sinon.

(٩) أخر الجرد أبو بليعة: (١) من أصحاب ص ٤٤٦، وذكره البصيري وزعى لأحمد والطياري في الكبير، وأيبي يعلي

وقال: فيه ابن بليعة هو صعيب. (٢) جمجم الزواريد ٢٢٧/٢٣، والبوصيري يتابع البصيري عوض عنه. وعذبه

المن ذكر ورد عزوته إلى الحاكم. (٣) قال بك تَسْأَبَيْتِي في كتاب المواعظ في باب جامع المواعظ أن عمر بن الخطاب

 قال: يا أمير أن تندوا نساءكم يدخلن الحمامات فإن ذلك لأجل ١٢٠ الحاكم. (٤) أنف الحيرة ١٧١/٣، وفي

استاذة: أولاً شحفه جزء وهو ضعيف ولا يشبه على ضعف البصيري، ولا البصيري. وأكمل كل منها ما فيهما

للتحقيق الحديث، وللتحديث نظائر عن عائشة، وجابر وخبرها. (٥) بص的方式来 حديث (٦) ١٢٤/٣، وسنن

أحمد ٣٤٢/٣، ومواد الألفاظ ٣٣٩/٣، وجامع الأصول ٣٣٩/٣، وفيه: حديث جابر بعد هذا الحديث ان

نشأ الله تعالى.

وقد عرض محمد بن أحمد السرخسي للحاديث الواردة في هذا المنهج وقال: أما عندها فلا أرى للمرأة أن تدخل

ماما إذا خرجت متعطفة، وانزرت حين دخلت الحمام ٣٠، وأن أوحى الحديث أنه اتفرك كرو للمرأة المروج يغدر أن

زوجه فقد أمره بالقرار في البيوت.

(١) سرح كتاب السير الكبير لسرخسي ١٣٥/٦.

٢٥٧
178 - حدثنا عبد الأعلى (1)، ثنا حماد بن شعبة (2)، عن أبي الزبير (3)، عن جابر (4) قال: نهى رسول الله ﷺ أن يدخل الماء (6) إلا بازار (7)، قلت (7): جابر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بازار (8)، والله أعلم بالصواب.

(1) ابن حماد بن نصر - تقدم في حديث (26).
(2) التمييم الحمائي، قال ابن حبان:云集 الدراويش، وإتقان الألفاظ على غير جهته، وقال الذهبي: ضعفه ابن معين وغيره، وقال البخاري: فيه نظر، وقال النسائي: ضعيف، (المجريح من المحدثين) 251/1، ويزان الاعتدال 896/1.
(3) محمد بن مسلم بن بدرش - يفتح النافذة، وسكون النداء الممهد وضم الراء - الأمر المكي صدوق إلا أنه يدله من الزيد، مات سنة ست وعشرين. (التقرير 2/79).
(4) ابن عبد الله بن عمرو - تقدم.
(5) هكذا في الأصل، وعند ابن حبان، وأحس بها مصحف وصوابها ماجاء في المطالب العالية وهو "المهام".
(6) أخرج أبو عبيدة في (مسنده ص 199) وأورد الحافظ ابن حجر في المطالب وعزا لأبي بكر، وكتب عليه.
(7) وقال الشافعي الإشعامي: أهلبه الهمشي 200 (الطالب العامية) 150/1، ولم يقت عليه في مجمع الرواية.
(8) وقال إن حماد بن شعبة من طريق أبي بن عيل، وذكره الحافظ الذهبي في ترجمة حماد أيضا وقال من مكانه، ما رواه جماعة عنه عن أبي الزبير، وصافه باللفظ المتقدم، وقال في المختصر من هو دونه أو منه. (الميزان 96/1)
(9) وقد أخرج ابن خزيمة من طريق الحسن بن بشر، عن زهير، عن أبى الزبير باللفظ المتقدم، إلا أنه قال (بغير): ورواه ابن خزيمة ومنه أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، والي حفصة، ورواه لفظه على صحيح وقال: على شرط مسلم. (المختصر 171) صحيح ابن خزيمة 167/1، ونقلvolt الدكتور، مصطفى الإشعامي عن الشافعي ناصر الألباني تصححه ولا عنونة أبي الزبير.
(10) المرجع السابق.
(11) يعني الهمشي.
(12) أخرج ابن هذين في زيدة (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حمالة الماء إلا من عذر 28) وأخرجه النسائي أيضا بنفظ قريب من نظرة الزمخلي.
(13) انظر (جامع الأصول) 250/7.

258
الكتاب الرابع

كتاب الصلاة

باب: فرض الصلاة

179 - حدثنا أبو الربع الزهراني (1)، ثنا جامد (3)، ثنا يزيد (4) الرقاشي، عن أنس
قال: قال رسول الله ﷺ: إن أول ما أفترض الله على الناس من دينهم الصلاة (5)، وأخرَّ ما
تبقي الصلاة (6)، وأول ما يحاسبون به الصلاة (7)، يقول الله عز وجل: انظروا في صلاة
عبد فان كانت نامة (8)، كتبها نامة، وإن وجدت ناقصة قال: انظروا هل من نطموع؟

(1) هذا هو الكتاب الرابع من الكتب التي ذكرها المصنف رحمه الله
(2) سلابان بن داوود تقدم في حديث (28)
(3) ابن زيد تقدم في حديث (20)
(4) ابن ابان
(5) وذلك ليلة أحد بالله ﷺ، وقد ذكر ابن سعد أنها كانت ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول، في الهجرة
(6) بسيلة، وقد أمر ﷺ في مبدأ الأمر أن يجعل يصليها ولا يجاوزها، وأن يتخذ بليل ذلك سبلاً، وكان أول
فرض أداء هو صلاة الغداء كما ذكره ابن إبلاج العسكري.
(7) أنظر طبقات ابن سعد (616/227)، وتفسير الفراهيدي (985/39، والأواخر ص 38) وصحيح البخاري
(8) 295/4

(6) لم أكف على ما يؤبد معني الجملة
(7) أول ما يحاسبون به من أعمال الخوارج الصلاة، لأن الإياينة هو أول ما يحاسب عليه العبد، فإن نهي بالنهاية
حتى على صلاة، ثم على نية أعهاله، وهذا لا يتقدم في حديث حسب عليه العبد، فإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في
النداء، لأنه يحمل على النظام كلاً من الأحياء.
(8) من حيث العدد والأداة.

259
فان وجد له تطوع أثت (1) الفريضة من التطور.

ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فان وجدت زكاته تامة، كتبته له تامة، وإن وجدت ناقصة، قال: انظروا هل له صدقة؟ فان كان له صدقة، أثت (2) له زكاته من الصدقة (3).

180 - حدتنا عبيد الله (4) بن معاذ بن معاذ الغفري، نا، أبي (5)، نانا عمران ابن...

(1) في الأصل دون الهمزة، وكذلك في مجموع الزوايد واتخاذ المحبة دوابها.

(2) في الأصل دون الهمزة، وكذلك في مجموع الزوايد واتخاذ المحبة دوابها.

(3) أخرج به أبو يعلى في (مسنده ص (37)، وذكره المعيتي و стало له عبد الله بالله، وقيل: في زيد الزوايد 288/1، ولم يذكر عليه في الطالب العلمي، وأوردته البصيري.

وفعله ابن معين، وابن عدي. (4) مجموع الزوايد 288/1، ولم يذكر عليه في الطالب العلمي.

وقال: مارد حدث أن ابن مالك على يزيد بن أبي الريمي وهو ضعيف، لكنه شاهد من حديث أبي هريرة.

(5) رواه النسائي والترمذي وصحه. (6) اخذه الحيرة 244/6، وذكره المذردي ورواه لأبي يعلى (الترغيب والنور) 244/1، وفي استاده زيد الزوايد وهو ضعيف، ضعفه التقاط، ولا يحتج به.

وقد جاء من حديث أبي هريرة، ويجيء الداريا مابين على معنى الحديث من قوله: (أول ما يحاسبون به الصلاة) إلى آخر الحديث.

(7) وأخرج حديث أبي هريرة جماعة منهم النسائي، والترمذي من طريق المحسن عن حديث بن قيبطه، وله قصة.

أبي هريرة، وسماه مروعاً إثناً النبي.

قال الترمذي: حدث أن أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب المحسن عن المحسن عن قصة بن ضيوف، غير هذا الحديث، والمنهور هو قصة بن حرب. (8) جامع الترمذي بشرح النفح 245/6، وسنن النسائي 245/1.

(9) وقد اضح من كلم الترمذي أن البصيري أكرح بتحسين الترمذي ولم يذكر فيه كلامه، وهو كلام مهم. وأخرج أيضًا أبو داود، في حديث السنن 129/1، وسنن أبي داود أيضًا من حديث تيم الداريا (المرج الساق) 0.

(10) وأخرجه الداريا من حديث تيم أيضًا.

(سنن الداريا 1291/1).

(4) في الأصل (عبد الله) والتصويب من كتب الرجال، وعبد الله تقدم تزوجه في الحديث (44).

(5) معاذ بن معاذ الغفري، قال لابن حجر: ناة مفتون من كبار الناس، مات سنة ست وسنين وفاته. وكان مولده في سنة تسعة عشرة وفاته (الترغيب 2/194/10، والترغيب 2/195/10).
حمد الله، عن عبدالله بن عبيد (1) رجل منهم (2) عن حرام بن أبان (3) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: وكان (4) في الحديث عن رسول الله ﷺ قال: من علم أن الصلاة حق مكتوب واجب دخل (5) الجنة (6).

(1) عمر بن عبد المطلب، مصارخ السدوسي، نسخة من السادسة، مات سنة نسخ وأربعين ومائة (التقريب 58/2 و التهذيب 125/4).
(2) في الأصل: عمرو، و التصحيح من كتب الرجال، وعبدالملك بن عبيد مجهول الحال، قال: ابن حجر.
(4) أي من سدوسي، ألا عمرو بن حدر، وعبدالملك بن عبيد كلاهما سدوسي، يفنون نفس ومضن الدل وسكن الواية، هي سبعة سдовس بن شيبان بن ذهل بن عبلة منبني بك بن وائل (الباب 109/2).
(5) مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، تقدم في الحديث (131).
(6) يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه.
(7) العلم بذلك لا يكشف واحد، وقد جاء مرفوعا من حديث بيعة بن الصامت قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(8) خمس صلات كتبه الله على العباد، وتم جاء به برضاعته من يراقبها وسواها، كان له عند الله سلام.
(9) عهد أن يدخله الجنة، ومثبته بغير فليس له عند الله عفون، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة».
(10) ذكر المندى وزعى الإسلام مالك واي دار، والناس، واي حبان، (التقريب والتهذيب 1/247).
(11) أخرجه البزار باساند وساهما بنسخ قريب، من نسخ أبي بكر، وقال البزار: لا نعلم رواية مرفوعا إلا عثمان.
(12) الأول الاستكر 1/699، ذكره الهيثمي وقال: رواه عبدالله بن أحمد في زيداته، وأبو إسحاق إلا أنه قال: حق مكتوب واجب، يعني بدل قوله: حق وجاء، ثم قال الهيثمي: والبزار بحبوه، ورجاله موثوقون. (مجدد الزوائد 1/388).
(13) وأخرج البوزاري ورواه لعبد الله بن أحمد في زيداته على المستند وساهما باستحلاه، وفيه عثمان بن حدر، وهو خطأ كبير.
(14) التبثم من تجربة عمران بن حدر.
(15) فوقع أيضا لمحمد في المسند وقائل: صححه الحاكم، وتعالج الحاكم، وعند عبد الله لفظه: مكتوب، (ال核ن والخبرة 3/237، والبزار استفاد نفسه، إلا عبد المطلب بن عبيد فهو مجهول الحال، ففصوله مخزود لجهانته، والبطال معتادًا كايتين، ألا يذكر.
(16) ويعتبر أن يكون على مذهب أن ينال تأكيد الصلاة العقوبة على تركها ثم يدخل الجنة، وأو علم.

261
95 - باب: فضل الصلاة

۱٨١ـ «ك» (١) - حديثنا عبيد(٢) الله، قال: نانا عبدا الله بن يزيد المقرئ (٣)، ننا
حيوة بن شريح (٤)، أبا أيوب، (٥) أنه سمع الحارث (٦) مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه
يقول: جلس عثمان بن عفان رضي الله عنه يومًا، وجلسنا معه، فجاءه الوزن. فدعنا
عبان بعده أظهرا بكتاب مذا (٧). فوضواً ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ قد توضأ (٨) ثم قال: من توضأ
وضوء هذا (٩) ثم قام فصل صلاة الظهر غفرله ما كان بينها وبين صلاة (١١) الصبح، ثم
صل صلاة (١١) العصر، انصرف له ما كان بينها وبين صلاة الظهر، ثم صلى المغرب، انصرف له ما
كان بينها وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء، انصرف له ما (١١) بينها وبين المغرب (١٣). ثم
لعله (١٤) بيت التمرع (٥) ليله ثم ان قام فصل الصبح غفرله ما بينها وبين صلاة العشاء.

١) الحديث في المسند الكبير لأبي بكر كتب عليه حرف الكاف.
٢) في المصل (عبدالله) والتصحيح من النحو المهرى، كتب الرجال، وعبدالله هو ابن عمر بن مبشر المغإوري.
٣) أبو عبد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن بحر بن عبد الله بن أبى سفيان.
٤) حديث يفتح أوله وسكون الحاء بتسمية زكر في مسمى، من السابعة، نوع فقه زائد.
٥) مات سنة ربع، وقيل من سنة ٦٩. والتذيب ١٠٧١ (التذيب) ١٩٨، والتذيب ٢٠٠ (التذيب).
٦) مست نه مزة، بين من معاذ بن منيب. محمد بن عبد السعدي، وفلك جمعة.
٧) ابن عبد الله بن حفص بن حفص بن مسعود.
٨) في الأول: «أظهر مكة»، والذي في مسند أحمد، وفي التزهيد، وفي الصلاة.
٩) في من نماح، وبأي حام، وسكت عليه، وانتهى منهما.
١٠) في التزهيد، وبناء، (التذيب) ١٩٩٧، والتذيب ٢٠٠ (التذيب).
١١) في المصل (ؤول) في مسمى، وذلك في التزهيد، وفي الصلاة، وفي التزهيد، وفي التزهيد، وفي مسند أحمد، وفي مسند أحمد، (التذيب).
١٢) في التزهيد، وفي المصل (ؤول) في مسند أحمد، (التذيب).
١٣) في التزهيد، وفي مسند أحمد، (التذيب).
١٤) في التزهيد، وفي مسند أحمد، (التذيب).
١٥) أصل التمرع: التقلب في التزهيد.
١٦) النهاية في المجل، (التذيب) ٢٠٠ (التذيب).

٣٦٦
وهن المسرات يذهب السينات (1) قالوا: هذه المسرات فلا الباقيات (2) قال: هي (3) لا
الله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله (4).
قلت: ليس هو في شيء منها (5) بهذا السياق، والله أعلم.

182 - حديثنا زكريا بن يحيى (6)، ننا داود بن الزبير (7)، ننا علي بن زيد (8)، عن
أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: مثل (9) الصولات العشر كمثل نهر عذب جار، أو
غمير (10) على باب أحدكم يغسل منه كل يوم خمس مرات ما تبقى عليه (من) (11) ذكره.

(1) اقتباس من قوله تعالى: "أم الصلاة طرق النهار وشمس من الليل أن المسرات يذهب السينات ذلك ذكرى للذكور فبأية 114 سورة هو.

(2) في الكتايب (9) الباقيات الصولات)، وفي مجمع الزوايا والترغيب والترهيب (باقيات الباقيات بأعثمان).

(3) في مسند أحمد، ومجمع الزوايا (هن)، وأما الإبادات المذكرة بعد.

(4) أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي عبد الرحمن بن يزيد المغيرة (المستدرك.

(5) أورده المذكور وعزا له محمد وقال استاده حسن، وأمتي على الزبير: (الترغيب والترهيب)
وأورد المفتي وقال: قلت في السحاح بعضهم ثم عزا له أحمد بن أبي وليد الزبير، ثم قال: رجال الصاحب غير
الباري بن عبد الرحمن بن عثمان بن عفان وهو ناقة (مجمع الزوايا 1297/7196، وذكره البصري وائل وقال: قلت
ليس هو في شيء من الكتب تلك بهذا السياق، وقد تم يтики في كتاب الطهارة في باب فضلي الوضع.

(6) اقتباس الكهف 240/3.

(7) وأورد مستدرك وعزا له محمد وقال استاده حسن، وأمتي على الزبير: (الترغيب والترهيب)
وأورد المفتي وقال: قلت في السحاح بعضهم ثم عزا له أحمد بن أبي وليد الزبير، ثم قال: رجال الصاحب غير
الباري بن عبد الرحمن بن عثمان بن عفان وهو ناقة (مجمع الزوايا 1297/7196، وذكره البصري وائل وقال: قلت
ليس هو في شيء من الكتب تلك بهذا السياق، وقد تم يكي في كتاب الطهارة في باب فضلي الوضع.

(8) أخرجه الإسماعيلي وعزا له محمد وقال استاده حسن، وأمتي على الزبير: (الترغيب والترهيب)
وأورد المفتي وقال: قلت في السحاح بعضهم ثم عزا له أحمد بن أبي وليد الزبير، ثم قال: رجال الصاحب غير
الباري بن عبد الرحمن بن عثمان بن عفان وهو ناقة (مجمع الزوايا 1297/7196، وذكره البصري وائل وقال: قلت
ليس هو في شيء من الكتب تلك بهذا السياق، وقد تم يكي في كتاب الطهارة في باب فضلي الوضع.

(9) بشرح الزمراني 1297/7196، وشرح النور.: 8/116، وشرح النور.: 9/82، وشرح البخاري
8/247.

(10) ورجال استدابة نافذ وفظة صحيح، وبناء في الصحيح، وغيرهم من الكتب بأفاظ كبيرة ومتعددة.

(11) بشرح الزمراني 1297/7196، وشرح النور.: 8/116، وشرح النور.: 9/82، وشرح البخاري
8/247.

(12) وفي الجهد مدفوع، بشرط منها: اسموضوضاء، ورساملاً ورافقاً وأداهناها، واتهاجناها في جمعية، واجتثاء
وكنانها، وروايات صحيح، بعض البخاري، وصولها وغيره، وذكرنا المذكور في (الترغيب والترهيب)
1297/7196.

(13) يعني الكتب السنة، ودنا نافذ البخاري، وهم في كلما كنا قد قمنا به وهو صحيح أسان الله.

(14) الواسطاء نافذ في حديث (176).

(15) في إضافة الجلالة (المروزي)، والصواب ما أتنه، ودنا نافذ ناز نزيل وكدنها جامع، وقال الحافظ ابن حجر:

(16) متوك من الثامنة، مات بعد الثامن وثمانية (تاريخ بغداد 257/8، والتاريخ 231/8).

(17) ابن جعدان، نافذ.

(18) الجوامع في جمع الزوايا وأضف الجمع (مثل).

(19) يفتقد الثمن، وسكون الميم: أي الكبير، وهو الذي يفقر من دخله، وتفابه (النهاية في الفهم 3/823).

(20) في إضافة الجمع من مجمع الزوايا وأضف الجمع.

(21) التكوين: الموضع، والهشيم أخرجه أبو بكر في (مسند ص 373)، والنذر على طريق آخر، وقال: زادة بن أبي
القادر ضيف، وزيد السمحري ليس به باس 320، ولو عرفنا هذا عند غيره، لنحن به عنه (كتف الاستخار، 263).
96 - باب: موانع الصلاة

183 - حدثنا أحمد بن حاتم (1), ثنا معتمر بن سهيان (2), قال: حدثني رجل يقال له
بيان (3), قال: قلت لأناس (4), حدثني وقت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الصلاة, قال: كان يصلي
الظهر عند دلوك (6) الشمس, ويصلي العصر بين صلاتان الأولى (1) والعصر (6), وكان
يصلي المغرب عند غروب الشمس ويصلي العشاء عند غروب الشمس (7), ويصلي الفداحة (8).

لقد ذكرنا المعجزة وعذر لناً على الياء والبتر. وقال: فيه طبيب الزرقان وهو ضعيف (9) (جميع الروايات
166/1). وأوردته البصري ويقال: علي بن زيد بن جدعان ضعيف, لكن المنتغنيشاهد من حديث جابر (166/2).
عبد الله, رواه مسلم وغيره, رواه النصيري في الصغرى من حديث أبي هريرة (12). انتم الخير (2).
والحديث فيه ضعيف. وافقنا له في تضعيف عل ذكر داوين بن الزرقان, كما انتم البصري على ذكر
علي ابن زيد, والحديث لا يصلح للاحتجاج أو المتاعبة لكن منتهى له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري
وسلمان العشري والسناطي. قال المذرفي: رواه ابن ماجة من حديث عثمان (صحيح البخاري 166/12)
الترمذي والنسائي وسني نفس يقوله. قال المذرفي: رواه ابن ماجة من حديث عثمان (صحيح البخاري 166/12)
والمذرفي والنسائي وسني نفس يقوله. قال المذرفي: رواه ابن ماجة من حديث عثمان (صحيح البخاري 166/12)
والترمذي والسناطين (السماك) 166/12). وله شاهد أيضاً من حديث جابر, قال المذرفي: أخرجه مسلم (المرجع
السابق) 166/12).

وأخرج ابن خزيمة حديثاً من يسنن معد بن أبي واقع في معنى حديث أنس وذكر له قصة
(صحيح ابن خزيمة 166/1). في انتخاب الخير: أحمد بن حاتم الطويل, قال النجاشي: مات سنة سبع وعشرين مائتين (التذكرة
166/2). (1)
166/2. (2)
166/2. (3)
166/2. (4)
166/2. (5)
166/2. (6)
166/2. (7)
166/2. (8)
166/2. (9)

166/2
عند طوله الفجر حين يفتح (1) البصر كل ما بين ذلك وقت (2) أو قال : صلاة (3).

184 - حدثت عن ابن أبي شيبة (4) ، أن أمه حميدة (5) ، أن ابن أبي ليلى (6) ، عن حفصة بنت عائشة (7) ، عن البراء بن عازب (8) قال : جاء رجل (9) إلى النبي (10) سألته عن مواقيت الصلاة (11) ، فقال وأخر (11) ، وقال : الوقت ما بينها (11).

كُتابة عن نسبة، والمراد بها حين يستبقي الإنسان من نوَم.

أي وقت للصلاة، ويبدئ عليه حدث عبادة بن عمر بن النبي (7) قال : "إذا صلتم الفجر كان وقت الآن يُطلِع فرن النمس الأول، ثم إذا صلتم الظهر كان وقت أن يصبح الصفر (6) آخره مسلم وغيره. (نظرة صحيح مسلم) 428/1.

2 أخرجت أبوبكر بن (مستند ص 327) ، ذكره هاني ومروة لأبي يعلى، وحسن إسناده. (جمع الزوايد 304/2) ، ذكره البصيري عن أبي يعلى من هذه الطريق من طريق أحمد بن رجاء عن المنذر بن سهيل، ثم قال : هذا حدث راجلاً شاباً. (الصحابي 23/650) ، وسنده ومهنته صحيح، وله نظائر في الصحاح وغيرها.

عثابي بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة، قال الحافظ ابن حجر: نص حافظ شهر الله أوبه، ويقول لا يحفظ القرآن، من العصر، مات سنة تسع وثلاثين وثمانية، ولله ثلاث مهاتم سنة 1497، والتبري.

محمد بن حاسو - تقدم في حدث (6) 50/5.

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الاتصاري، صدوقه سيسي الحفظ جدا، من السادة، مات سنة تسع وأربعين.

 سنة 143/2، وسندها صحيح، وله نظائر في الصحاح.

لم أقرأ علىه، وقال الهشيمي: لم أجد من ذكرها.

(جمع الزوايد 324/1).

(الصحابي المعروف تقدم).

لم أقرأ عليه. (وجهالة الصحابي لانضمار).

هذا في الأصل، وفي التحاف الصالح، والطالب بالمعرفة. أما في سنده أي يعلى، وجمع الزوايد فيزيادة (فأُم البلا). بين نوته (الصلاة) ونوله (فقدم وأخر).

11) يعني أنه صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخره.

12) أخرج الحديث أبوبكر بن (مستند ص 187) ، ذكره هاني ومروة لأبي يعلى.

كناه ذكرهم (جمع الزوايد 324/2).

4 ورواه الحافظ ابن حجر في المطالب والزويج لأبي يعلى.

(المطالب بالغة 71/6).

4 وسأله البصيري وعثمان محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (التخاف الصالح) 250/6.

4 ومن كلمات الهشيمي البصيري، يوضح أن الحديث لايشمل أن يجتنب به أو أن يكون مثابا

226
١٨٥ - حدثنا سريج بن يونس (١)، نا بشر بن المفضل (٢)، عن غالب (٣)، عن بكر
ابن عبد الله (٤)، عن أنس (٥)، قال: كنا نصل مع رسول الله ﷺ في شدة الحر (٦)، فأخذ
أحدنا الحصى في يده، فإذا بد وضعته فسجد عليه (٧).

١٨٦ - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (٨)، نا أصمع بن حونس (٩)، عن زيد ابن

(١) تقدم في حديث (١٢٠).
(٢) الرقابي - ثقة نبت عابد، من الثامنة، مات ست أو سبع وثمانين سنة، المتنب (التقرير ١٠٦/١).
(٣) غالب بن خطاف - يلمي المعمجة وقيل بفتحها - الفطان، صدوق من السادة، ترجح له البخاري وغيره.
(٤) المزني، ثقة نبت جليل، من الثامنة، مات ست وثمانين سنة، المتنب (التقرير ١٠٦/١، التهذيب ٢٤٨/٢).
(٥) ابن مالك، رضي الله عنه.
(٦) المراد أنهم كانوا لا يبردون بصلاة الظهر، ويؤديون أحاديث صحيحه كثيرة أخرجها البخاري وسلم وغيرها من سند
أنس وخيبر، ونص حدث أنس كذا جاء عند سلم قال: كنا نصل مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم
يمكن أحدنا أن يكلم جبهة من الأرض، بسطت نوبه، فسجد عليه، ولكن مسلما رجح نصر ذات حدث أنس
ويحاب في باب: "استحبب تقدم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر". على رغم ذكر نصر ذات حدث في
الاحاديث، وقد تكلم الحافظ ابن حجر على الفقه حدث أنس الذي رواه سلم وذكر أراء العلماء في مسألة الاجتماع أو
التقديم في أول الوقت (صحيح البخاري ٩٦/٢، وفتح الباري ٤٣٣/١، ومسلم ١٤٨/١، صحيح البخاري ١٣٤/١).
(٧) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص ٣٨٨)، ذكره الهيثمي ونزاء لأبي يعلى وقال: رجال رجال الصحاب (مجمع
الروايات ١٠٦/٣)، وأورده البوسيري وسكت عليه (الإجابة المبكرة ٢٥٧/٣)، والمحدث ساعد صحيح.
وأقبل الحافظ ابن حجر من هؤلاء في شدة الله، ولاعترض بينه وبين أحاديث الابراد التي أخرجها البخاري وغيره، و قد
قال الحافظ ابن حجر: "والله لا يبرد أمر استحباب.
(٨) تقدم في حدث (١٤٩).
(٩) قال البخاري: مثرد الحديث، وتابع البخاري على قوله، مسلم ونسائي، وقال ابن معين: كذاب خبيث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على النافذ، وقال الذهبي: هالك (الضبعاء الصغير ٢٥٤)
والضبعاء والمشرقيين ٢٨٦، والمجروحين من المحدثين ١٨١/١، والميزان ٢٧١/١.

٨٧
187 - حسن بن علي بن أبي الحسن المخزومي،
أخبرني أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(1) الفراتسي، تثنى النبي، قال: ابن عمه، كان أثبت أصحاب الزهرى، من السادة. ونفوذه بفوق بن سفيان.
(2) المعرفة والتاريخ، 268/1، والتقويم 268/1.
(3) محمد بن مسلم بن سهيلة.
(4) ابن عبد الله بن عمر، تنقص يأويه.
(5) مسجد الزوار من الظل (من كتاب الصحاب ص 56).
(6) النذر: ما بين المرفق إلى طرف الأصل الأدنى.
(7) النجاح في اللغة ص 343.

إتفق العلماء على أن أول وقت الظهر هو بعد الزوال، وانه تقول في آخر وقته المجموع فقال مالك والناصري وعجابة.
(8) أن يكون ظل كل شيء منه. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت الذي يكون ظل كل شيء منه. (بداية المجتهد ص 49/1).
(9) أورده الحديث المشهور، وزعاه لأبي بعل وقال: فيه أصصم بن حنين وهو كذاب. (جمع الزوايد 326/1).
(10) وسنه الخلفاء بن حجر وزعاه أيضا لأبي سفيان. (المنهج الادبي 28/1).
(11) وذكره البوصيري وقال: هذا استاد لضعف أصصم.
(12) اتفاق الفقهاء 217. أورده الذهبي في الميزان في ترجمة أصصم. (الميزان 377/1).
(13) أصصم هو هلال وحديث مروي.
(14) أي بصلة الظهر.

98 - الابراد بها في شدة الحر

(1) المزيني، تثنى النبي، قال: ابنه، كان أثبت أصحاب الزهرى، من السادة. ونفوذه بفوق بن سفيان.
(2) المعرفة والتاريخ 268/1، والتقويم 268/1.
(3) محمد بن مسلم بن سهيلة.
(4) ابن عبد الله بن عمر، تنقص يأويه.
(5) مسجد الزوار من الظل (من كتاب الصحاب ص 56).
(6) النذر: ما بين المرفق إلى طرف الأصل الأدنى.
(7) النجاح في اللغة ص 343.

إتفق العلماء على أن أول وقت الظهر هو بعد الزوال، وانه تقول في آخر وقته المجموع فقال مالك والناصري وعجابة.
(8) أن يكون ظل كل شيء منه. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت الذي يكون ظل كل شيء منه. (بداية المجتهد ص 49/1).
(9) أورده الحديث المشهور، وزعاه لأبي بعل وقال: فيه أصصم بن حنين وهو كذاب. (جمع الزوايد 326/1).
(10) وسنه الخلفاء بن حجر وزعاه أيضا لأبي سفيان. (المنهج الادبي 28/1).
(11) وذكره البوصيري وقال: هذا استاد لضعف أصصم.
(12) اتفاق الفقهاء 217. أورده الذهبي في الميزان في ترجمة أصصم. (الميزان 377/1).
(13) أصصم هو هلال وحديث مروي.
(14) أي بصلة الظهر.

98 - الابراد بها في شدة الحر

(1) المزيني، تثنى النبي، قال: ابنه، كان أثبت أصحاب الزهرى، من السادة. ونفوذه بفوق بن سفيان.
(2) المعرفة والتاريخ 268/1، والتقويم 268/1.
(3) محمد بن مسلم بن سهيلة.
(4) ابن عبد الله بن عمر، تنقص يأويه.
(5) مسجد الزوار من الظل (من كتاب الصحاب ص 56).
(6) النذر: ما بين المرفق إلى طرف الأصل الأدنى.
(7) النجاح في اللغة ص 343.

إتفق العلماء على أن أول وقت الظهر هو بعد الزوال، وانه تقول في آخر وقته المجموع فقال مالك والناصري وعجابة.
(8) أن يكون ظل كل شيء منه. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت الذي يكون ظل كل شيء منه. (بداية المجتهد ص 49/1).
(9) أورده الحديث المشهور، وزعاه لأبي بعل وقال: فيه أصصم بن حنين وهو كذاب. (جمع الزوايد 326/1).
(10) وسنه الخلفاء بن حجر وزعاه أيضا لأبي سفيان. (المنهج الادبي 28/1).
(11) وذكره البوصيري وقال: هذا استاد لضعف أصصم.
(12) اتفاق الفقهاء 217. أورده الذهبي في الميزان في ترجمة أصصم. (الميزان 377/1).
(13) أصصم هو هلال وحديث مروي.
(14) أي بصلة الظهر.

98 - الابراد بها في شدة الحر

(1) المزيني، تثنى النبي، قال: ابنه، كان أثبت أصحاب الزهرى، من السادة. ونفوذه بفوق بن سفيان.
(2) المعرفة والتاريخ 268/1، والتقويم 268/1.
(3) محمد بن مسلم بن سهيلة.
(4) ابن عبد الله بن عمر، تنقص يأويه.
(5) مسجد الزوار من الظل (من كتاب الصحاب ص 56).
(6) النذر: ما بين المرفق إلى طرف الأصل الأدنى.
(7) النجاح في اللغة ص 343.
لا يمكنني قراءة النص العربي الذي تم توفيره.
أبهي، عن عائشةٍ «إن شاء الله» (1) أن النبي ﷺ قال: نبأ به بعبدالعالٍ على الشك (2) قلت: وأعاده (3) بسنده إلا أنه قال في سنة (5) الحرم 189 - حدثنا محمد بن أبي بكر (4)، ثنا خالد بن الحارث (5)، ثنا شعبة (6)، عن الهجاج (7)، عن أبيه (7)، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أراه عبدئ الله (11) عن النبي ﷺ قال: إذا استد للحر فأبروا بالصلاة أو عن (11) الصلاة (12).

(1) في الأصل غير ظاهرة، وفي ومضنها سواء، وأنها كما جاءت في سند أبي يعلى.
(2) أخرج الحديث أبو اليعلى في (سندته ص 449)، والبزار من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن داود وسائه بسندها، ولفظه: إن شهد الحرم من فجع فآمروا بالصلاة. قال البزار: لا تعلم عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب (كشف الاستار 189/1)، وذكره المحقق وعزاء للبزار ولأبي يعلى، وقال رجاله موتون.
(3) مجموع الرواية 727/2، وأورد له الحافظ ابن حجر في المطالب عزاء للبزار وساهه بسنده من طريق القاسم بن محمد، باللفظ نفسه، ونقل عنه كلمته المقدمة (اتباع الحيرة 3/245)، وأوستاده حسن لولا عائشة همام وهو مدلس.
(4) انظر: سند أبي يعلى 449، والبزار بالشنيع يبني في قوله (عن عائشة إن شاء الله) وذلك قال البزار: لا تعلم عن عائشة 434، كما تقدم بناه. وقد ذكر رواية البزار الحافظ ابن حجر في المطالب عزاء للبزار.
(5) أخرج أبو اليعلى في (سندته ص 453).
(6) الفرق ظاهر بين الروايتين في المعنى.
(7) المقدمة.
(8) السنة.
(9) المتقدم.
(10) الهجاج، نقل الدهلي عن أبيه حاتم أنه قال فيه: مجهول. ولم ألق على مجهول أي حاتم.
(11) نقل الباز من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن داود، وسائه بسندها، ولفظه: إن شهد الحرم من فجع فآمروا بالصلاة. قال الباز: لا تعلم عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب (كشف الاستار 189/1)، وذكره المحقق وعزاء للبزار ولأبي يعلى، وقال رجاله موتون.
(12) مجمع الرواية 727/2، وأورد له الحافظ ابن حجر في المطالب عزاء للبزار وساهه بسنده من طريق القاسم بن محمد، باللفظ نفسه، ونقل عنه كلمته المقدمة (اتباع الحيرة 3/245)، وأوستاده حسن لولا عائشة همام وهو مدلس.
(13) انظر: سند أبي يعلى 449، والبزار بالشنيع يبني في قوله (عن عائشة إن شاء الله) وذلك قال البزار: لا تعلم عن عائشة 434، كما تقدم بناه. وقد ذكر رواية البزار الحافظ ابن حجر في المطالب عزاء للبزار.
(14) أخرج أبو اليعلى في (سندته ص 453).
(15) الفرق ظاهر بين الروايتين في المعنى.
(16) المقدمة.
(17) السيدة.
(18) ابن الحجاج.
(19) نقل الباز من طريق القاسم بن محمد بن عبد الله بن داود، وسائه بسندها، ولفظه: إن شهد الحرم من فجع فآمروا بالصلاة. قال الباز: لا تعلم عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب (كشف الاستار 189/1)، وذكره المحقق وعزاء للبزار ولأبي يعلى، وقال رجاله موتون.
(20) مجمع الرواية 727/2، وأورد له الحافظ ابن حجر في المطالب عزاء للبزار وساهه بسنده من طريق القاسم بن محمد، باللفظ نفسه، ونقل عنه كلمته المقدمة (اتباع الحيرة 3/245).
(21) انظر: سند أبي يعلى 449، والبزار بالشنيع يبني في قوله (عن عائشة إن شاء الله) وذلك قال البزار: لا تعلم عن عائشة 434، كما تقدم بناه. وقد ذكر رواية البزار الحافظ ابن حجر في المطالب عزاء للبزار.
(22) أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده من طريق محمد بن حجر عن عائشة بالسند المذكور، واللفظ فيه زيادة.

269
99 - باب: وقت العصر

190 - حدثنا عبد الله بن عمر القواريري، نسأ فضيل بن عياض (1)، عن منصور (2)، عن ربيعة بن حراش (3)، عن أبي الأبيض (4) عن أناس بن مالك قال: كنا نصروا العصر، فأتم غبرة (5) فأجذبوا جلوسا فأتقوا فصولا 

فقد صلى رسول الله ﷺ (6) قلت: اختصر النسائي (7).

(1) مسنود أحمد 318/5، وأوردته الهنامي بنفظ أحمد وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجاله.

(2) ناقش (مجمع الزوايد 320، 321، وأخرجه الإمام البخاري في (التاريخ الكبير 322، ونراه).

(3) البصري وقانون: اسم رجاء نفاط، المحجج بن الحجاج صاحب له الرمizi من روايته عن أبيه، وذكر ابن حبان في النفائس، وبيت رجاء نفاط.

أوحَب أن الهنامي والبصيري ظنا أن الحجاج إذا هو الباهلي فقد تقدم أن ابن حجر ذكره في الإصلاح والذهبي في التجريد ونسبه كل منها إلى الباهلي. وعليك ابن حجر في عد الحجاج الباهلي والمحجج بن الحجاج في الصحابة على رواية الإمام أحمد التي تقدمت الأئمة الباهلي وله فيهما مايلد في نسبه الحاجج إلى الباهلي وإليه إلى أسلم، مما يفيد أن توثيق الهنامي والبصيري لرجال الاستماع لم يكون نافقا لنا وأن كل من ترجم عن الحاجج بن الحجاج الآخري صرح برواية منعه وأفاد بأنه مجاهل.

والتي تبين لي أن الحاجج اسمه هو الأسلمي المجاهل والحديث مزود بهجاته.

(1) التمييز، ناقش عابد الإمام، من النافية، في مائة سنة وبئابين ومائة وف일 فنها (التهميش 298، والتقريب 228، وزخرفة الصغرى 232).

(2) ابن المعلم: تقدم في حديث (، 6).

(3) حراس بكسر المهمة، وأخبر مجمع، العلوي، ناقش عابد عيسى، من النائية، في مائة سنة ويما في ذلك:

وقال خليفة مات بعد الحاجج: طبقات خليفة ص 154، والتهذيب 241، والتقريب 226/1.

(4) المعني، قال ابن حجر: هم من سياق عيسى، ناقش من النائية، في مائة سنة ويما في ذلك:

وقال خليفة مات بعد الحاجج: طبقات خليفة ص 154، والتهذيب 241، والتقريب 226/1.

(5) هم يتوعدون النجار، وكانت منازع غربى المسجد النبوي، وقد حذدها السموده، وأدخل التيسير العباسي في حلولة التي كانت قبل النسيرة الأخيرة للمسجد، وهي في الجزء الجموشي للمائات التي في مائات، المتواجدة الآن.

(6) ذكر لطيلي الجهل ونافع لأبي يعلى والباهلي، وقال: ناقش نافع (مجمع الزؤيد 320/1، وفازه البصيري بإلزام الهنامي وقال: رواه صاحب الصحيح بإحصار، (الفنين لله 256، وذكر صاحب كل قالب).

(7) ونافع لأبي سهيل وسعيد بن منصور: (كنف العقال 42).

(8) أخرجه الناسي عن أصحاب بن إبراهيم عن أجر أو منصور وسالم بقية الاستماع، ولهما: "كان رسول الله ﷺ (م. 10، وصحب مسلم 434/1) ".

270
191 - حدثنا أبو حنيفة، ثنا يونس بن محمد، ثنا فليح (3)، عن عثمان ابن عبدالرحمن (4). أن (5) أنس بن مالك أخبره أن رسول الله ﷺ كان يصلى العصر بقدِّر ما يذهب الرجل إلى بني (1) حارة بن الحارث ثم يرجع قبل غروب الشمس. وينحر الرجل الجزر ويقضى عليها (6) لغروب الشمس (8). قلت: قوله: ويرجع، وينحر الجزر (4)، لم آخر والله أعلم.

فصل 1: (1) ربيع بحر، تنم، (2) الصبح، يقع في مئة (81)، (3) ابن سلمان بن أبي الفهرة المهازي، اسمه عبدالملك، وقال: فلقي الله، صدوق كثير الخطا، من السنة، مات سنة ثمان وستين وثمانية، (4) التّتت 314/2، والترم 7/14، (5) التّتت 324/2، والترم 7/15، والترم 7/14، (6) التّتت 333/2، والترم 7/16، والترم 7/15.

فصل 2: (1) حدد السمانيدي جبهة منزل بني حارثة - وهو علامة من الأوصى - وبين عدائنا التسيب العقلي، وهي تند من العريض في سحر المدينة، إلى المكان المعروف بجبل حارة الجسر في شام غرب المدينة، ينفرد الملاة بينها وبين مسجد رسول الله ﷺ بربع كيلومترات، ومسجد بني حارثة هو المسجد الثاني على طريق سيد الشهاد، ونحن ابن عبد الله بجاب الجسر، وقد جاء في بعض الأحاديث ما بدل على أن منزل بني حارثة من أبعد المنازل عن مسجد رسول الله ﷺ.

 règle 3: (1) مدينة ينبع فالماضي ص 325 - 190، (2) في الأصل غير ظاهرة، وجاء في مسنود أحمد (بعضها)، وغرضها أن يفتحها ويفصل أعدادها (9) النهاية في الغرب 2/632)، (3) أخرج أبو علي في (3) مسنود ص 324، وأخرج أحمد في مسنود وفيه زيدة (2/262/3). وقد اقتصر البخاري على ذكر تلك الزادة ولم يذكر من الحديث ما ذكر أبو علي، (4) صحيح البخاري 266/1، وذكره الذهبي، وذكره أبو علي وواجهة رجاء الصحيح (5) مجموع الزنود 370/3) وأورده البخاري، وذكره هو في الصحيح دون قوله: ويرجع، إلى آخر (6) الجامع المهرج 3/255، (7) في استماع فليح بن سلمان وهو كابدور الخطأ ولحجيج إلى منابع (8) أخرج مسلم حديث أنس باستمان آخر، وفيه: ففهرت ثم قطعت، ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس، (9) صحيح مسلم 2/573).
192 - حدثنا محمد بن الخطاب (1)، تنا مؤلف (2)، تنا سفيان (3)، تنا عبد الله بن محمد ابن عقيل (4). قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنت أصلح مع رسول الله ﷺ المغرب ثم أرجح إلى أهل في بنى سلمة (5)، وهو على ميل من المدينة. أو قال: من المسجد، وأنا أرى مواقع (6) النبل (7).

(1) البلدي - هكذا وفت على استناد ساقه ابن جبان من طريق أبي بعث عن محمد بن الخطاب البلد. ذكره أبويحيى في مجموع شيوخه ولم يبيه، وهو ضعيف كأنه يأتي من كلام الهنائي في الحديث (282) 1190 (المجرين من المحدثين 2/500).

(2) ابن اساعل - تقدم في حديث (20) 1190.

(3) يحتمل أن يكون أبوثرى، كأنه يحتمل أن يكون ابن عيينة، وكلاهما تقدم.

(4) تقدم هو والصحابي راوي الحديث.

(5) كان بتوسلة في موضوع سمي اليوم الفيليين، وهو على بعد خمسة كيلومترات من المسجد النبوي، ثم تحولوا إلى موضوع آخر في الجبهة الشمالية الغربية من جبل سلم. ومكانه اليوم أهل بالسكان وشبكة خطナー ينتهي غربا جبل سلم، وهو الخط المؤدي إلى منطقة المساجد السبع. وربته بين المسجد النبوي كيلومتر ونصف الكيلومتر غربا وهو المراذ في الحديث (63 - كتاب المدينة في الماضي والحاضر لمعرفة منازل بنى سلامة) ص 47 - 49.

(6) المراد أنهم بعد غفرونه إلى منازلهم يرموون بالنبل وبرون مواقع سهامهم. وفد جاء ذلك صربحا في حديث رواه النسائي في سنادة (691) 1181.

(7) أخرج الحنفية أبو يعلى فيه زادة (9) قال: الظهر كامهما ظهرها، والعصر والتمام بساء ناقة، والغرب كامهما، والشاء، كان النبي ﷺ يؤخرها أحيانا ويعجبها أحيانا. بعد قوله ( مواقع النبل) 20 (سناد أبي بعث 219). وأخرجه أحمد من طريق عبدالرزاق عن سبكان وساهه بسنادة وتمت إلا أنه قال (أنا أخبر مواقع النبل) 239 - 239.

ولأخرجه البزار من طريق محمد بن يهار عن أبي أحمد عن سبكان وساهه بلفظ قريب من لفظ أبي بعث وقال: لا تعلم له من جابر طرقا غير هذا (10) كشف الأسئلة 190/1). ويذكر البصري وعازه لأحمد وأبي بعث والزرار، وقال: عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتياج به. وقد وردت النحو، واحتجه به أحمد وغيره. (مجمع الزواري 361/3). وأورده البصري وعازه لأحمد وساهه برواية أحمد وسنادة. ذكر أن ابن حبان أخرجه في صحيحه 1190 (انتف الهجرة 258/2). ومواد الظلال 90.

والمثبت ينتمي إلى مناقض مؤلف، وعبد الله بن محمد. والأول سبأ، الحنفية والثاني فيه لـ محمد بن الخطاب تابعه أحمد بن حنبل عن عبدالرزاق عن سبكان 312. كما تقدم تقرير من مسنده. وتابعه أيضًا محمد بن يهار عن أبي أحمد عن سبكان 414.

727
101 - باب: وقت صلالة العشاء الآخرة

193 - حدثنا أبوخيمة (1)، لنا محمد بن خازم (2)، لنا داود بن أبي هند (3)، عن أبي نصر بن الثمانية (4)، عن جابر قال: خرج رسول الله ﷺ على أصحابه ذات ليلة، وهو ينتظران العشاء. فقال: صلى الناس ورقدا، وأنتم تنتظرنها، أما إنكم في صلالة ما أنتظروها. ثم قال: لولا ضعف الضعيف، وكبر الكبري لأخيرت هذه الصلاة إلى شرط الليل (5).

- وما بدأ على معنا ما أخرجه البخاري وسماه عن رافع بن خديج، وما أخرجه أبوودو عن أنس (1) أنظر صحيح البخاري 1/477، وعن أبي داود 1/387/16 (الردة).

1) نصر بن حدب (2) وفقه.
2) أبو صالح.
3) أبو العباس.
4) نحوه بحديث (155).
5) المذكور من الملاح تقدم في حدث (88).


وإسناد الحديث فيه محمد بن خازم وهو ثقة بيم. ورودا بن أبي هند وهو ثقة بأخرة، وسيأتي بسنده رجالة نفات في حديث رقم (194). وأخرج الاستماع ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند من حديث أبي سعيد المخزني. (السن عثمان 52). وأخرج أبوودو حدث أبي سعيد هذا من طريق نصر بن المفضل عن داود، عن ابن أبي هند: (سنده 114/16)، وأخرج ابن ماجة أيضا من حديث أبي سعيد من طريق عبد الله بنت ابن سعد، عن داود بن أبي هند: (سنده 242). وروى الحديث أيضا من سنده ابن تيمية. أخذ رضي الله عنه عن علي نجم بن جبل. لكن بغير الاستمداد الصحيح. وأخرج حدث André ماجة. وحديث عبد الله بن عمر، ومعاذ بن جبل. أبودؤ (المرجع السابقين 4)

272
194 - حديث أبوكير (1) ، وننا حسن بن علي (2) ، عن زائدة (3) ، عن سليمان (4) ، عن أبي سفيان (5) ، عن جابر قال: جهز رسول الله ﷺ جيشاً حتى انتصف الليل أو بلغ ذلك، ثم خرج الدنيا فقال: قد صلى الناس وردوا، فذرّن نحوه (6) بخصوص (7).

195 - حديث إبراهيم بن الحجاج السامي (8) ، ثنا الفرات بن أبي الفرات القرشي (9) قال: سمعت عطاء بن أبي رباح (10) يحدث عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ﷺ فلم يتوقف ، ثم مات ،ثم استيقظ ، ثم طلعت ، ثم استيقظ ، ثم رجاء (11) من المسلمين.

(1) ابن أبي شيبة - تقدم (2) المعيقلي - تقدم في حديث (3) ابن قدامة - تقدم في حديث (4) ابن طهران - تقدم في حديث (5) 

(5) طلحة بن نافع الواسطي - تقدم في حديث (61) ، وروى عن ابن عبيدة وعبيدا أن قالا: حديث أبي سفيان عن جابر لما هي صحيحة - ورد أن بن المدني - أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربع أحاديث - وقال الهاشمي: لجسر البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر (1200000) حدثان في الأسرية قرنه بأبي صالح. وفي الفضل جمع حديث (1300) والرابع في تفسير سورة المجادلة فسن فسال بن أبي الجعد (14) المراسيل ص 100 - 101 ، والتهذيب 26/27 والتقريب 280/21 وتقديم في الحديث (51) أن طلحة قال: سألت جابر - وهو ليس من الأحاديث التي ذكر ابن حجر أن طلحة سمعها من جابر ، والله أعلم.

(6) نحو الحديث (13) ، فقد ذكر أبو يعلى ناين ، وثبت أنه أتم تفسير هذه الصلاة ، أما انكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرواها (7) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص 26) ، وأبوكير بن أبي شيبة في (مصنف ص 2074) ، وذكره البصيري بهذا الاستناد (15) انفخ الخالدة 260/5 ، وجمال دكشة نختان ، وقد تقدم الكلام على طرح وتجليته وواهده في الحديث (193) (8) تقدم .

(8) نقل أبو حاتم: صدوق لا يبالا بيه - وقلت يحيى بن مبين: ليس بنى ، وقال ابن عبد الضعيف يبني على روايته ، ونقل الذهبي كلام النفاذ فيه وأنه اثمان لكلام أبي حامد (16) الجرح والمطحوب 27/80 ، والميض (9) 243/3 (9) تقدم في حديث (63) ، (10) تقدم في حديث (69) ، (11) جاء في الصحيح أن الرسول ﷺ كان يجبر صلالة الغدنة إذا كزر الناس ، وإذا لم يذكر أن ظل للغاية الحديث في صحيح البخاري 100 (12) هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ورد على ذلك حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ، وقد جاء في رواية سلمان من حديث غائبة قوله عليه السلام: "ما كان لكم أن تذروا رسول الله ﷺ للصلاة " الحديث في صحيح سلمان 47/1 (13) 274
قال: الصلاة (1)، الصلاة، قال: فخرج الينا (2) رسول الله ﷺ، وأرست بقطر (3).
فصل بينا، ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن يصلوا هذه (4) الصلاة هذه (5).
الساعة (6).
قال الفرات: أطهرها العشاء.

196 - حدثنا أبو خيشة، نتناهان بن القاسم (7)، نتناش بن شيبان (8)، عن عاصم (9)، عن زر (10)، عن عبد الله (11)، فذكر (12) هذه الترجمة سبنا يقول فيه: وعن.. فنحن: وعن ابن

(1) جاء في حديث عائشة (أعمد رسول الله ﷺ بالعشاء حتى ناداه عمر، الصلاة نام النساء والصابان 100000.
(2) الحديث أخرجه البخاري في الصحيح 102/8 ويسلم. وقد تقدم عزيه إليه.
(3) المهدي في اللغة: خرج عليه. ومنه قوله تعالى في سورة مريم: "فخرج على قومه من المحراب" آية 11، وتقول: جابر في الحديث (130) "خرج رسول الله ﷺ على أصحابه ذات ليلة.
(4) ينظر ما. وله من آخر غيره. ولله مال ابن حجر. (فتح الباري) 512.
(5) هي صلاة العشاء. فكما بناه في التفريج وذلك من حديث ابن عمر. وابن عباس.
(6) أي هذه الساعة المتأخرة من الليل.
(7) أخرجه أبو بكر في (مستدرك ص 153)، وذكره البخاري. وعذر: لأبي يعلى، وقال: فيه الفروج بين أبي الفرات.
(8) فزعه ابن مرين، وابن عدي، ووزعه أبو حامد، (جموع الرواد 312/8). وذكره البصيري، ونقل كلم
النفاد في الفرات، وما قاله في إبراهيم السامي. ثم قال: ويأتي رجال الاستادقات، (المهاجرة 262/7).
(9) وأورده المفصح النبطي مختصراً في ترجمة الفرات (3) (ميزان الاعتدال 353/4).
(10) الرجاء عن يهود الفرات. فلم أن إبراهيم بهم فليل، والفرات دون زينة الصدوع. ونظف المهدب، وعينه، صاحب
الفراج من حديث ابن عباس. وابن عمر. وأبي موسى. وعائشة. وسوى قول جابر: "كما مع رسول الله ﷺ،
فان المشهور من حديث ابن عمر وغيرها: "أن رسول الله ﷺ شغل عنها ليلة أخرى 12000.
(11) صحيح البخاري 441/644، وفتح الباري 492.
(12) أبو النصر الليثي المرجاني، نهتيب، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين، ولله ثلاث وسبعون سنة. (تاريخ
(13) عبد الرحمن التميمي. تقدم في حديث (12).
(14) ابن هلال، وهو ابن الجوهر، صدوق له أهله. وديثي في الصحيحين مفروض، وقد تقدم عليه ابن حجر رحمه
الله. ومن سبقة في ذكر أبي خيشمة فين روأ عنه. لأن يلاجع أبي خيشمة كانت في سنة ستة وثمانين، وكانت فئة
عاصم في سنة سابعة وعشرين مات. أو سبع وعشرين. (طبقات خليفة 315، واللسان 92/4، والتصحيح
(15) البخاري 388/1، والترميز 283/1.
(16) زر: خسر الزور، وذبح الأرز. ابن حبيب. نهتيب، على حضيض، مات سنة أربعون، وله ابن مات وسبع
(17) وثاني سنة. وكان مات سنة تشترين وثاني، وقبل غيره. (الترميز 249/1).
(18) ابن سعد.
(19) يعني أن أبا علي ذكر أحاديث متعددة بعد أن ساء استاد الأول منها ونزع البالي عليه.
مسعود قال: أخبر رسول الله ﷺ ليلة 1 صلاة العشاء، ثم خرج إلى المسجد. فإذا الناس
يرتئون الصلاة فقال: إنه ليس من أهل الأديان 2 أحد يذكر الله في هذه الساعة
غيركم، قال: وأنزلت 4 هؤلاء الآيات: ليسوا سواء 5 من أهل الكتب أمة قائمة
- إلى 6 - والله عليم بالمقين 7.

1) هذا يدل على أن التأخير لم يكن عن عادته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الصحيح ما يلي:

(2) (انظر غريب الحديث السابق)

(3) في مجمع الزواردات (أما أنت؟)

(4) كالصادرية، والهودية

(5) قبل أن نزلت لما قال أحبار بهد واهل الكفر منهم: ما أمن يحب وملا تعب إلا شاربا

(6) نفسي الفريقي

(7) 147/2

(8) يعنون أن يكون المعنى: ليس أهل الكتب سواء، فعنهم أمة كافرة وأخرى مؤمنة، ويدل على هذا الاختلاف سبب

النذر الذي ذكروه أثنا، وفيه: »من أهل الكتاب أمة«، و»قد تشير صنف هو: وأمة أخرى غير قائمة«. كما

يمتثل أن يكون المعنى أن أمّة محمد ﷺ - وهي أمة كتاب - ليست كالأمم الأخرى من أهل الكتب، ويدل عليه

قوله تعالى في سورة آل عمران، آية 117: »كنتم خير أمة جلّ وجلٍّ«، seize松弛 أو أثر

وأللّ كلاً: لكون خيراً فهي.

(9) الآية 116: ليسوا سواء من أهل الكتب أمة قائمة يتلون آيات الله. فإذا الليل، ويبددون، يأملون بالله، واليوم الآخر

وينامون بالعرف، ينهون عن المكر ويسارعون في الحيرات وأوكز، من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن

يُقْرِه، والله عليم بالمقين.« من آية 116 إلى آية 117 من سورة آل عمران.

(10) أخرج البخاري نحوه من طريق عبد الله بن موسى عن سهيب بن قاسو، عن الإمام الشافعي

(11) كشف الأسئلة 197/199: ذكروه الهجسي، وراوا لأحمد، وأبي يعلى، والجراح، والمطيري في الكبير، ولم يتكلم

علي سنده ولا ابتدائه. (مجمع الزواردات 214/8)

(12) وصلأ البصيرة من طريق أبى يعلى، وراوا لأبي بكر بن أبي نسيبة، والجراح، وأبو يعلى، وراوا لأبي سهيم.

(13) كباره، وأرحب بحروفه، وراوا أنسبهم وداراه على عاصم، من بثرة (البصيرة 217/2).

(14) أورد القرطبي عن نفس قوله تعالى: »ليسوا سواء«، من طريق أبى خمينه (تفصيل القرطبي 147/2).

(15) أخرجبه ابن بحرة في الصحيح 217/2.

(16) وراجاسئلة سابعة، لكن عاصم بن بهدة صدوق له أهلام، والحديث يصلى للمنتخبة، وقد قال القرطبي: ووري ابن وهب مثله.

(17) وقدم في الحديث 150 مأبل عليه سوية ذكر الآية، والله، أعلم.

276
وقت صلاة الصحح

197 - حدثني سعيد بن يحيى بن سعد الأموي (1)، قال: حدثني أبي (2)، ثنا ابن جريح (3)، عن كثير بن كثير (4)، عن (علي) (5) بن عبدالله، عن زيد بن حارثة (6) قال: سأل رسول الله ﷺ عن وقت صلاة الصحح فقال: صليها معي اليوم وغدا، (7) فإذا كان يفاع مرة (8) بالحجفة صلاها حين طلع الفجر، حتى إذا كان يبذء طوي (9) أخرى حتى قال الناس: أغضب (10) رسول الله ﷺ، فقالوا: لو صلينا، فخرج النبي (11) ﷺ.

(1) قال ابن حجر: نسأ ربا أخذه، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين (التذيب 4/197، والتقريب).
(2) صودق يديم، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومائتين (التقريب 2/48).
(3) عبيد الملك بن عبدالمجيد، توفي في حديث (156)。
(4) بالنصير في الإسناد، السهيمي المكي، نسأ من السنة (التذيب 8/247/2، والتقريب 1/32/2، والجرح والتعديل 156/2).
(5) في الأصل (عبد الله بن عبد الله) وذلك في مسند أبي يعلى ص 661، والنصبوب من كتب الرجال، وجهاء، على الصواب في أنغام الخبر، وذكر الهشمي أيضاً على الصواب في مجمع الزوائد.
(6) وعلي بن عبد الله هو ابن عباس الهناني، ثنا ابن حجر: نسأ عدد من الثلاثة، مات سنة تسع عشرة نسأ.
(7) ذكر أنه لم يلق زيد بن حارثة. وفق رجح الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي أن بر على عبد الله البخاري ورد على الهشمي قوله ولم يذكر دبلياً على دعاو، ولهن نجده هذا المذهب لما ذكر ابن حجر في التذيب في رجح كبير ابن كبير، وود عين نسأ على عبد الله البخاري، وهذا انسحب ليست إسناد أن ابن حجر نفسه ذكر أن عليه عبد الله عن عباس أرسل عن زيد، وذلك فإن الهشمي ذكر أنه الهناني، انظر (المصنف لعبد الرحيم) 57/1.
(8) مولى رسول الله ﷺ، استشهد يوم سأرة، سنة من الهجرة (التذيب 2/61)
(9) في بالمطاوع العليا، وفي غد (ي). (التذيب 3/4).
(10) ووضع بديء في طريق المدينة مكة، وليس المراد باسمه الموضع الذي بين عرفات ومن هو مرجع الهجر (أيار 962/703 في أخبار مكة)
(11) طريق يسلكه أهل النجم وأهل مصر، ومن أراد العراق على طريق المدينة وهو مرجع الهجر بالزهر غربة مكة.
(12) أنظر (المرجع السابق 2/3).
(13) في الأصل غير ضارة، والذي في مسند أبي يعلى وجمع الزوائد ومحفوظ المحيط (أبواب) له محتوى الاستفهام، والذي في المطالع دون المفرزة.
(14) في بالمطاوع الماليز (فخرج وصلتها) دون ذكر النبي ﷺ.

277
صلالونا(1) أمام الشمس ثم أقبل على الناس فقال : ماذا قلت؟ قالوا : قلنا : لوصلينا
قال : لوفعلتم أصابكم عذاب، ثم دعا السائل فقال : الصلاة مابين هاين(2)
الصلاين (4).

163 - باب : كراهة تسمية العشاء العتامة

198 - حدثنا أبو خيشة، ناما عثمان بن عمر(5)، عن عبدالعزيز بن أبي رواذ(6)، نا
رجل(7) من أهل الطائف، عن غيلان بن شرحيل(8)، عن عبدالرحمن بن غرفان أن رسول
الله ﷺ قال : لنُضِلِّغِنَّكم (9) الأعراض على اسم صلاتكم، فإن الله قال » ومن بعد صلاة

(1) في مسند أبي يعلى ومجموع الزواردات وأخاف الحبرة (فصلة) بالغا،
(2) في مجموع الزواردات ( مكتبة )
(3) في المطالب ( حذيفة )
(4) في مجموع الزواردات ( الوثنيين ) قدل ( الصلاين )

وفي آخر الحديث أبو يعلى في ( مسند ص 251 671 )، وعبدالرزاق في المصنف عن ابن حرج ( المصنف
178/5)، والطبري في طرق اسحاق بن ابراهيم عن عبد الرزاق ( المجم الكبير 975/70 )
ذكره الطريفي في تجميع الزواردات لابن بيل والطبري في الكبير من رواية على ابن عبد الله بن عباس، ثم قال : وعليه لم يدرك زيد بن حارعة ( تجميع الزواردات 977/19 )، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب وعزة لأبي يعلى
وكت عليه ( المطالب العالية 717/10 )، وسماه البصيري من طريق أبي يعلى وكت عليه ( اخاف
الحبرة 2/726).

والحديث مرسل من حدث على بن عبدالله عن زيد بن حارنة ولم بلغه كما تقدم بيانه، وفيه يحيى بن سعيد الأموي

(5) في القدح، قال ابن حجر: نبأ، فإن كان يحيى بن سعيد لابضاءاً، من الناسحة، مات سنة تسعين، ومات
( التهذيب 7 14/732 والتقريب 57/36 )
(6) عبدالعزيز بن أبي رواذ، يفعل الزار، وتشديد الواو، صدوق عابد رواه، وهو بالارجاء، من السابة، مات
سنة تسع وخمسين، ومات ( التقريب 18/950 )
(7) لم أقف عليه.
(8) لم أقف عليه، وقال الطيبي: لم أعرفه : قدم الزواردات ( 314/7 )
(9) يعني لانظر في تسميتكم للغاة بالمعتنة، وقال ابن الاحمدي: قبل ارداد لايفتركم فعلهم هذا نفوذرا صلاتكم
( النهاية في غريب الحديبية 30/180).

278
العشاء ثلاث عورات لكم (1)، والإعراب تسميها العنتمة (2)، وإن العنتمة الإبل (3).
الحلاب (4).

104 ـ باب: في السماء بعد العشاء

199 ـ حدثنا أبو خيثمة، ثنا جبريل بن عبدالله بن منصور (5)، عن خيثمة (6).

(1) آية (58) من سورة النور.
(2) المظهر من المعنى الكراهية لأن الله تعالى ساهم صلاة العنتمة، وكان قد غلب عليها اسم العنتمة، وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ وأصحابه قد سموا العنتمة، وربت النسائي بابا بقوله: الرخصة في أن يقال للعناء العنتمة. وثورة على أن اسم العنتمة كان غالبا حديثا أين عمر رضي الله عنه في صلاة العنتمة، وهي يدعو الناس العنتمة 200 أخرج البخاري، وأخرج سلمان عن عائشة (صحح البخاري 17/40، وصحح مسلم 441/4، وسنن النسائي 219/2).
(3) هذا من المجاز وعلاقته زمانية، قال لي محمد بن النعمان أن هذا اسم على له للعلاقة بينها، والله أعلم.
(4) وأخرج الحديث أبي يعلى في (مستند ص 104)، وأخرج البخاري من طريق محمد بن المتنى عن عن ابن عمر، وسماه بإنسانه وقواب للنفاذ إبن يعلى. وقال البخاري: لاعلمه برؤية عن عبدالله بن عوف إلا هذا الاستناد: (كتاب الاستناد 1972/1)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ البخاري وقال: رواه البخاري وابن يعلى، وفيه له بسم، وفيه بن شريح لم يرفعه. ويبن بإسمه نافذ (مجمع الزوائد 318/2)، وذكره الحافظ ابن حجر في الطالب وعزن للسند، ولفظ طاقة للفظ البخاري وكأنه إلى الهيثمي في مجمع الزوائد 10 (المطالب العالية 71/2).
(5) وأخرج عبد الرزاق من طريق ابن جرير قال: أخبرت عن عمري بن غيلان التفت، عن عبدالله بن عوف وسماه بلغة ترب مع الفاظي إبن يعلى (مكاسب عبد الرحمن في 566/5)، ودأر رجلج، ولا ينصح به. ونقل السفيج حسبي الرحمن الأعظم عن البصري قوله: "رواة أبو يعلى بسن ضربه لهجة بعض رواه" (المطالب العالية 71/2).
(6) وذكر أحمد البخاري عن ابن عمر مابينه على مناه، وأخرج أيضا النسائي وغيرهم.

(صحح مسلم 455/4، وسنن النسائي 270/2).

(5) منصور بن المتنى.
(6) خيثمة يظهره في الأصل، وهو ابن عبدالله بن محمد بن منصور. وقال ابن حجر: نصه وكونه برسل من الثالثة، مات بعد سنة نانين ونامن (الجرح والتعديل 303/2، والتهذيب 188/2، والتقريب 215/1).
عن رجل من قومه (11) عند عبد الله (1) قالت: قال رسول الله ﷺ لا سماء إلا لأخد رجلين.
مصعل (2) وأوسراف (4).

٢٠٠٠ - حدثنا هارون بن معروف (5) ثنا ابن وهب (6) ثنا معاوية بن صالح (7).
حدثني أبو حذافة (8) عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: ملأيت رسول الله ﷺ نانيا قبل
(1) لم أقف عليه، وفي السنن الكبرى خصمه عن رجل من جماعة (السنن ٤٥٢/١). وقال البهلاوي: رواه
(2) ابن مسعود.
(3) للدل من قوله: لأحد رجلين.
(4) أخرج أبو بكر (مسنن ص ٤٩٦) ذكره البليمي باللفظ الذي رواه الإمام أحمد، وهو لا سير بعد الصلة
(6) يعني عشبة الأخراء إلا لأحد رجلين، مصل أو سافر. وروى أحمد وأبي يعلى والأرضا في الكبير والأوسط
ونقل: فأما أحمد وأبو بكر فقالا عن خصمه عن رجل عن ابن مسعود، وروى الطبراني عن خصمه عن زيد بن
(5) حذري، وترجم المجيتي قات، وعتقد أحمد في رواية عن خصمه عن عبد الله بن سفيان بالسياق الرجل (جميع
(7) الخوارزم)
٣١٤/٦٣٥، (8) أخرجت عبد الرزاق من طريق خصمه قال: أخبرني من سمع عبد الله سمه (المصنف
٥٦١/١). وأنصح الإمام أحمد بواسطة المجهول، وروى عن خصمه عن ابن مسعود، وهو من مهبله.
(6) وقد قال أحمد بن كلاب وابن حبان: خصمه لم يسم عن عبد الله ابن مسعود (السنن ٤٤٤/١٠،
(8) والمراصد ص ٥٥). ورواه الترمذي عن عائشة وسكت عليه. وقد نقل النسخ المباركة عن ابن حجر ما
(7) يدل على ضعف الحديث وأن فيه رواية مجهولة. (تحفة الأخوين ١٥٩/١،) أخرج البهلاوي، وفي روايته أيضا
(9) المروزي ونزيز بغداد. (لغة متعددة) في سنة عاشرة، مات سنة وثلاثين، وتوفي في
٣٣٦/٢
(1) عبد الله المصري. (لغة متعددة) في سنة مئتين، وأمضى بينه وثلاثين، ونسحب
(٤٦٠/١) (٤٦٠/١)
(٢) فاضل الاندلس، فلابن حجر: صدوق له أوهام. (ذكر الذهبي كلام النذير فيه، وأخرج وفاته في
(٤) المسلم وثابته (اليزاز/٦) ٢٠١٩/٨/٢٠، (التقرير ٢٦٩/٢).
٨) في السنن الكبرى: (أبو حذافة) بالله المجهول والرافي المجهول بنيه ميم. وقد في الأصل باللحرم المعمصة، وازداد
المعمصة بنيه مم. والصواب مأله، (أبو حذافة) هو عيب يلبس ويمسح بسما رستمي، يفتح الراة والمنشأ بينه مهمته
(5) ساكنة. وأخبر نون قال الحافظ ابن حجر: صدوق له أوهام، من السنة.
٢٨٠
العشاء، ولا لاغياً (10) بعداها اما ذاكرا فيغم، وما أنا في سلام (9).

211ـ قال معاوية (10)، وحدثني أبو عبد الله الأنصارى (10)، عن عائشة زوج النبي

قلت: السمر لثلاثة، لرسول، أو مسنور، أو مهدي بالليل (10).

قلت: من قولها «ولا لاغيا بعدها» (10) إلى آخره (10) لا أرى عند أحد منهم (8) والله أعلم

بالصواب.

= (التحرير 89، وانظر التهذيب 2108/8، وتهذيب الكال 7239/9، وجمع «ب»، وفتح الباء في الكلى

واللغة لابن منهد ص 95 وجه (أ) »)

(1) في الأصل دون النطق، واللفظهما لا خبريه من الكلام، وله سواه من الكتاب والسنة بهذا المعنى، أما حديث

عائشة فيحمل اللفظ عليه في الكلام المتعلق بشؤون الدنيا لأن الرسول رضي الله عنه من اللعوم بالكلية، ولا أن حمل

اللفظ على معناه حقيقية فلا يكون للعديد بالوقت معنى (انظر مادة - لفظ - من اللسان، والنهائي في الديار،

وختيار الصحاح).

(2) أخرج أبو بكر في (مسند ص 440)، وذكره البهت في (مجمع الزوائدة 319/8)، وأخرجه البهت في

م طرق، بن نصر عن ابن وهب في (السنين الكبرى 458/1)، وسماه الخاطف ابن حجر بن النافذ ذو القدر

هنا، ولم يرده بالحديث أخر كفا فُل الهندي، بل أورد الثاني مستقبل وعزى الأنتين لأبي يعلى (المطالب

العالية 480)، وأخرج أبو داود الزائدة من طريق آخر فيه مجهول (الصنف 627/2)، وفي استدامة معاوية ابن

صالح وأبو حرة وعائيه صدر له أهانة وشددها ينعي إلى النماذج.

(3) ابن صالح. تقدم في الحديث السابق، والحديث ليس معناه، وامتد أبي يعلى إلى معاوية تقدم في الحديث السابق

أيضاً.

(4) أصحه مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري، أول أمه، بنت يزيد، مقبول من الثلاثة (التحرير 278/2،

والتهذيب 298/2، والكاسف 178/2).

(5) أخرج أبو بكر في (مسته 368/1)، وسمع عن أبي يعلى (440)، وذكره الأشاطير بأن

الهندى أدىه عن الحديث الذي قبله، وقد ذكره الخاطف ابن حجر مستولا وتقدمت الإشارة إليه أيضا في الحديث

السابق.

(6) يعني في الحديث الذي قبل هذا.

(7) يعني إلى قوله: «ومنهذ بالليل» في هذا الحديث.

(8) لأن الحديث عائشة أصل أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة بلغة م ما نام

رسول الله محمد صل الله عليه وسلم يعنها، لا سمر بعدا» (سنن ابن ماجه 330/2) وهو يسند أحمد بهذا الطريق، والمن

نفسه، إلا أنه قال: «لا سمر» (المسلم 464/1)، وأخرج البهت في (السنين الكبرى 452/1).

(9) في صاحب معاوية، وسماه مستقبل، وقدمت الإشارة إليه أيضا في الحديث.

ابن أبي عبد الله الأنصاري، وهم مقبول، وحديثه مردي، والله أعلم.

281
105 - باب: فيمن نام عن صلاة أو نسيها

252 - حدثنا أبوخيمة، ثنا عبدالرحمن (1)، ثنا المسعودي (2)، عن جامع ابن شداد (3)، عن عبدالرحمن بن أبي علبقة (4)، عن عبدالرضا (5)، قال: لما رجع رسول الله ﷺ من المدينة (6)، نزل متلا فرس (7)، فيها، فقال: م إدارة؟ ثنا عبد الله ﷺ: فقلت: أنا رسول الله ﷺ: إنك نام، يقول ذلك مرتين أو ثلاث، ثم قال: أنت إذا، فحرصتهم حتى إذا كان في وجه (8) الصحيح أخذني ما (9)، قال رسول الله ﷺ: فلم أستيقظ إلا بحر الشمس في ظهرنا، فقام رسول الله ﷺ، فصنع كما كان يصنع (10)، ثم صل الصحيح ثم قال: إن الله لوصو لم نتناو عنها، ولكن أراد أن تكونوا (11) مل بعدكم فهكذا لمن نام أو نسي (12).

(1) ابن مهدي، تفقد.
(2) عبدالرحمن بن عبد الله بن عتبة، قال ابن حجر: صدوق اختلط قبل موه، وضابطه: أن من سمي منه ببغداد بعد الاختلاط، من السابعة، مات سنة ستين وثمان، فقيل: سنة شمس وستين وثمان.
(3) ذكر ابن أبي حاتم يسمى، عن ابن غير ما يدل على أن سأى عبدالرحمن بن مهدي، عن المسعودي كان بعد اختلاطه (الجرح والتعديل 5/251، والتربية 148/332).
(4) المحاربي، بضم الميم - نقت من الخاسرة، مات سنة سبع وعشرين وثاني من {. الترتيب}. 1/124/4976.
(5) نقت من الرابعة (التربية)، 497.
(6) ابن مسعود.
(7) بضم الحاء، وتفحيظ الياين، الأولى ساكنة، والثانية مفتوحة، بينها بألف. قال الفاضل عباس ثم قال: والمحدثون يقولونه بتشديد الياء الأخيرة، (يتنصرف من مشارق الأنوار 2/420)، والهندية موضع معروف إلى بونه هذا بالاسم نفسه، وبعد عن مكة بخمس والعشر ين وفترة خمسة.
(8) عرس الفهم: نزلوا في السفر من آخر الليل للاستراحة ثم معاودة السفر (مختار الصحاح ص 424).
(9) وجه الصحيح: يعني أنه.
(10) يعني التم.
(11) من الوضع، والسواك، وصلاة النافلة، والأذان ولا الإقامة، وبدأ عليه ما ذكره عبدالرحمن في (مصنفه 588/1، 589، وناسبة في ستين 2/299).
(12) هكذا في (مسند أحمد 391/1)، الذي في الأصل (ولكن أن كان ين)، وجه في مجمع الزوائد (أراد أن يكون)، والمعلل: أراد الله أن تكونو قدوة لمن بعدكم، والله أعلم.
(13) ابن نام عن صلاة أو نسيها.
(14) آخرجه أبو بكر في (مسند ص 486)، والإمام أحمد من طريق يزيد عن المسعودي بلفظ فيه زيادة عن لفظ أبي.

282
نقلت: لابن مسعود حديثة في النوم عن الصلاة غير هذا اختصرًا.

203 - حدثنا أبو خيشمة، ثنا الفضل بن دكين، ثنا عبد الجبار بن العباس الهمداني، وعند ابن أبي جعفرة عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت النجم، فقال: اكن كنتم أمانوتاً، فرد الله ليكم أرواحكم فعن نام عن صلاة فليكملها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر.

= بعث، وأخرجني من طريق شعبه عن جامع ابن شداد مختصراً في موضعين من سنده 2381، في مسلم 291.

أبو بعل مختصراً.

تم قال: وفيه عبادة بن عبد الله البصري وقد اختلط في آخر عمرو 2391 (مجمع الزوائد).

وفي استماع السنده قد اختلط، وقدم أن رواية ابن مهدي عنه كانت بعد اختلاطه. وليس له منابع أوضحه، يؤيد، والأحداث الصحيحة تدل على أن بلال هو صاحب القصة، ومال ابن حجر في الفتح إلى تعد الفقهاء، والمجهور أنها كانت عند قبوله من غزوة بدر كما جاء في حدث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وأبو داوود وغيرهم. (صحيح مسلم 276، وسنن أبي داود 281/4، وسنن النسائي 298/1، ووضع الباري 327/4).

(1) الذي أخرجه أحمد مختصراً وضبط الاستفادة إليه.

(2) في الأصل دون ألف النصب.

(3) أبو بكر الملاكي - بعض المم - قال ابن حجر: نقل بنيث، من الناس، مات سنة تبث عشرة وثلاثين، وكان مولده سنة ثلاثمائة، فيigmلا 372/3، والتغريب 2/111.

(4) الشافعي - يدرك المعيج ثم موجهة خفيفة - نسبي إلى الين ببيمن، قال ابن حبان: كان ممن ينرف بالمعلومات عن النسبة وقال ابن حجر: صدوقه ينتسب من السنة، (التهذيب 6/124، والتنقيب 6/145/8، والجرجج من الحديدين 192/1).

(5) السكولس - يذكر المجهول المنطدة - ثنا ابن معين والنسائي وأبو حاتم، وذكر ابن حبان: مات سنة الله عشرة ومائتين، (طبقات خفيفة ص 159، والتهذيب 8/176/17، والتغريب 2/190).


(7) نقلت الكلام عليه في الحديث السابق، وأنه يحمل أن يكون عند رجوعه من خبر أو غيره.

(8) المولى الصغير.

(9) أخرجه أبو يعلى (سنده ص 261) وورد له النبي ﷺ وقاله أبو بكر والطبراني في الكبيرة، ووجاه نفاذ.

(مجمع الزوائد 2741/1، واستماع، حسن).
204 - حدثنا زهير (1)، حدثنا معاذ (2)، بن هشام، حدثنا أبي (3)، عن عامر (4). قال:
أبوخيلمة: (الائحون عن) (5)، الحسن (6)، عن أبي سعيد (7)، عن النبي ﷺ فيمن نهى
صلاة، قال: يصلحها إذا ذكرها (8).

205 - حدثنا أبوخيلمة، ثنا وكيك (9)، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (10)، عن
أبيه (11)، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ ياسأ نام عن
الوتر، أو نسبه فليوتر إذا ذكر أو استيقظ (12).

206 - حدثنا أبو بكر (13)، ثنا عبيدة بن حمزة (14)، عن يزيد بن أبي زياد (15)، عن
تميم

_____________________

(1) أبوخيلمة

في الأصل معاوية، والصواب ما أنبه، ويؤيد ما جاء في مسنن أبي يعلى وتقدمت ترجمة معاوية بن هشام، معاذ
ابن هشام، (أنظر حديث (11)، (97)، (2)).

(2) هشام بن سبئان الدستفي - تقدم.

(3) ابن عبيدالحود الأحول، قال ابن حجر: صدق بالخطأ (التقريب 289/2).

(4) نسيب أبي يعلى، زعير بن حرب.

(5) ما بين القواسم من مسنن أبي يعلى، وهو نسبه لامرأة ابن عبيدالحود وصيغة التحمل، وصحيح في الأصل على نحو
(هو الحسن) وهو خطا ظاهر.

(6) أحاسيس البصري، وقدم.

(7) النسخة.

(8) الخدري:

(9) أخرجه أبو يعلى في (مسنن ص 135)، وذكره الهنئي وعازه لأبي يعلى والطبراني في الأبوسط، وقال: رجل زمن
الصحاب يوهو في السنين بلفظ من نام عن الوتر، أو نسبه (مجمع الزوائد 222/1).

وفي استماع معاوية بن هشام، وعمر الآخر، والأول، يهم، والثاني، يخطي، وحديثها يحتاج إلى مناقع.

(10) ابن الجزاغ - تقدم.

(11) المذكور، قال ابن حجر: ضيف من النامه، مات سنة انتين وثمانين ومائة.

(التقريب 177، والتقريب 8/48).

(12) زيد بن أسلم، تقدم في حديث (46).

(13) أخرجه الحدبي أبو يعلى في (مسنن ص 128).

(14) ذكره الهنئي في مجمع الزوائد بلفظ الحديث المقدم، وعازه لأبي يعلى وغيره، ثم قال: وهو في السنين بلفظ من نام
عن الوتر، أو نسبه (مجمع الزوائد 322/1).

وفي استماع عبد الرحمن بن زيد، وهو ضيف ولا يجيح به.

(15) عبيدة - يفتح العين - المعروف بالمهاجر، صدري ربا أخطأ، من النامه، مات سنة ثمانين ومائة، وقد جاور
التليان (التقريب 547/1).

(16) الغرشي - تقدم في حديث (177).

284
ابن سمرة (1) عن مسروق (2) عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ﷺ فأعرس (3) من الليل فلم يستيقظ إلا بالشمس، فأمر رسول الله ﷺ بلالاً فأذن، ثم صلى ركعتين (4).
قال ابن عباس: فما يسرني به الدنيا وما فيها، يعني الرخصة.

106 - باب: فيمن يخرج الصلاة عن وقتها

207 - حدثنا أبوالريع (5)، ثنا جامع (6)، عن عاصم (7)، عن مصعب بن سعد (8).
قال: فقلت لأبي: يا أبا، أرايت قوله: "الذين هم عن صلاتهم ساهون" (9)، أيننا لا يسهو؟ أيننا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذلك (10)، ما هو أضاعة الوقت، يلهو حتى يضيع الوقت (11).

---

(1) السلمى: قال ابن حجر: نتية من الثالثة 500 سنة مائة.
(2) التقرير 116/1، ونظر الكافر 168/1، والجرح والتعديل 444/2.
(3) نزول ليلاً والاستراحة تم معاودة السير، أنظر الحديث (202).
(4) أخرجه أبوعليل (225) وأبوكر بن أبي شيبة ولم يذكر نصه، وأحاله علي حدوث فئة من رواية مسروق عن رسول الله ﷺ مرسلاً، ولتلقاه أطول من نبض أبي بكر (مصنف ابن أبي شيبة 22/2) وأخرجه الزهراوي عن مسروق عن أبي بكر (الزهراوي 22/2).
(5) كشف الاستنا 2016/2.
(6) ذكره الباجي وقال: رواه أحمد بن يزيد بن أبي زيد، عن رجل عن ابن عباس، ورواه أبوعليل والبيزار، والطياري، عن يزيد بن أبي زيد، عن قيم بن سمرة، عن مسروق عن ابن عباس، ورواه أبو عقيل نفاث.
(7) مجمع الزواران 2021/2.
(8) وفق استناد يزيد بن أبي زيد وهو ضعيف، وفيه أيضاً عبد الله بن عبد الله بن عثمان، وهو صدوق يخفيه، والمحدث لا يصح الاختبار به.
(9) سلسلة بن داود الزهراوي.
(10) ابن زيد.
(11) ابن حذافة.
(12) ابن معاني، تقدم.
(13) أخرج في مسند ص 278.
(14) مجموع الزواران.

285
208 - حدثنا زكريا بن يحيى الوسطي (1)، ننا صالح بن عمر (2)، ننا حاتم (3)، عن ساك (4)، عن مصعب (5)، قال: سألت أبي سعدا، فقلت: يا آبإ «الذين هم عن صالحهم ساهون» أسوأ أهدا في صلاته حديث (6) نفسه؟ قال سعد: أوليس كلنا نفعل ذلك؟ ولكن الساهي (7) فذكر نجوى.

209 - حدثنا سيبان بن فروخ (8)، ننا عكمة بن إبراهيم الأزدي (9)، عن عبيد الملك ابن عمر (10)، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، أنه سأل النبي ﷺ عن «الذين هم عن صالحهم ساهون» قال: هم الذين يخرجون الصلاة عن وقتها (11).}

(225/1) وأورد البصري وحسن استاده (الفتح المحيط 3، 264 - 265) وفيه يحيى بن بديل وهو صدوق

(1) أوره.
(2) تقدم.
(3) الوسطي، حاولد حنذة، نه翻开 الفتح المحيط 3، 264 - 265.
(4) حاتم بن أبي صفيرة، مسلم، نه翻开 الفتح المحيط 3، 264 - 265.
(5) ابن حرب.
(6) ابن سعد.
(7) وافاص.
(8) حذفا في سند أبي يعلى، والذي في الأصل، نه翻开 الفتح المحيط 3، 264 - 265.

(7) أخرج أبو بكر الحنفية، وفيه زيادة «ولكن الساهي عن صالحهم الذي يصحون أهدا وفتها فأما الساهي منها».

(9) في سند أبي يعلى (1)، وذكره الهنمي وحسن استاده، وفصري ومسك، وفيه مجمع الزواق.

(321/1) وأفرد المحيط 3، 265 - 265.

(9) قال ابن حبان: عكمة 30 كان من يقلب الأخبار، ويرفع المراسلين، لايجوز الاحتفال به.

(10) حفظه الله، النج في فقه، ودعا دلك، نه翻开 الفتح المحيط 3، 264 - 265.

(11) أخرج أبو بكر في (الনهج 1/38)، وأخرجه البصري من طريق يحيى بن حسان عن عكمة، وسماه بلفظ غريب جدا من لغة أبي يعلى، وقال: لا عمل أحداً أسدده، إلا عكمة هو الوحيد، فرد رواه النج في فقه، عن Geography، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، نه翻开 النهج 1/38.

(12) وذكره الهنمي، وفيه مجمع الزواق.

(13) رواه البصري، وفيه يحيى بن إبراهيم ضعيفه ابن حبان، ويدخل البصري، ويدخل مجمع الزواق.

(14) نه翻开 فقه، ودعا دلك، نه翻开 المحيط 3، 264 - 265.

286
211 - حدثنا ابن كثير، ثنا محمد بن بشير البصري (7), ثنا محمد بن بشر الحرّي (8)، عن هلال بن يزيد (8)، عن أبي زيد (7)، عن زيد بن زينب (7)، عن داود بن بكر (7)، عن عمر بن الخطاب (6)، عن عبد الله بن نافع (6).

فِصلَوا الصلاة لوقتها، واجعلوا الصلاة معهم نافلة.

107 - باب: الأذان في الصلاة

211 - حدثنا أبو عمرو الهروي (7)، ثنا محمد بن بشر البصري (8)، ثنا محمد بن بشير الحرّي (9)، ثنا سعيد بن أبي عمرو، ثنا

- (أغاف الفهرسة، 25/2) وذكره الذهبي في الميزان وتعقبه يقوله: رواه سفيان وعماد بن زياد وأبووقلعة، عن
- عاصم بن هديل، عن مصعب بن حنبل، عن أبي قلعة، ورواه الأعمش عن مصعب كذلك (مżyان الاعتدال، 69/2)
- وفي اسمه الامام، هو ضعيف، فيه عثمان بن عمرو، وقد تغير، وهو محسن ورواه معيتن، فيه أيضاً سبب
- ابن رافع وهو صدق، يهم

- نسبة إلى المسيب بن عبيد المخزواني، قال ابن حجر: صدوق من عامة. مات سنة ست وثلاثين ومائتين.

- (التقريب، 1442/2).

- (الصحاب، المخزواني، مؤلفه. نفه صحيح الكتاب، في حفظ له. مات سنة ست وثلاثين.
- وقبله، (التقريب، 1456/1، وأئمته النهيبي، 51/6، والتاريخ الكبير، 316/5، وفيه: "الصحيح" بالصاد.
- المهملة بعده ألف ثم فون وهو خطأ، وذكر أيضاً ميزان الاعتدال، 316/2)

- (ألف ألف ألف)

- (ابن أبي الفرات، مولى انصار، ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وسكت عليه، وقال ابن حجر: صدوق من
- السنة، (التاريخ الكبير، 325/2، والتقريب، 277/1).

- (الجنس) - ضعيف من المفسرين.

- (أخرجه أبو عبيد في: مصنف، ص 354)، وذكره الذهبي وعارضه للطبراني في الأفاظر، وأبي يعلى، ثم قال: وفي
- اسمه من لاحقة، (مżyان الزوال، 340/1)، وأوردته البصري وسكت عليه، (الصحاب، المخزواني، 340/3).
- وسماه الامام البخاري في ترجيه داوود بن بكر، (التاريخ الكبير، 343/2).
- وفي اسمه، عمر بن ذكوان، وذكره أنه مجهول، فيه أيضاً زيد الجعفر وهو ضعيف، فالحديث لا يصح به.

- الإسناد لا يصل لنعتة، والله أعلم.

- (نسجع بن إبراهيم، تنق.)

- (تفضل في حديث، 17/5).

- (ألف ألف ألف)

- (ابن أبي يعلى)

- (الاصفاري، قال ابن حجر: الأولوك، وذكر ابن حبان ما يدل على أنه حديث من حديثه عن
- أهل الكوفة، وقال البخاري: مذكر الحديث (النظر في الحديث، 319).
تُقَادَةِ (١) عن أبي الأحوصٍ (٢) عن عبد الله (٣) قال: بينا نحن مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، إذ سمعا (٤) مندياً يناديّ الله أكبر، الله أكبر» فقال النبي ﷺ: على الفطرة، فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله، أسهد أن لا إله إلا الله» (٥) فقال النبي ﷺ: خرج من النار، فابتدأنا (٦) فإذا هو صاحب لماشية أدركه الصلاة فنادى بها (٧).

١٠٨ - باب: فيمن قال مثل ما يقول المذن

٢١٢ - حدثنا أبو البربيع الزهراني، ثنا إسحاق، عن زيد العساف (١٠) عن أبي مالك أن رسول الله ﷺ جمع (١١) دفعت ليلة، فأذن باللال، فقال رسول الله ﷺ: من قال مثل مقالته (١٢)، وشهد مثل شهادته (١٣) فله الجنة (١٤).

(١) ابن دعامة السدوسي، تقدم في حديث (٩).
(٢) عوف بن مالك بن نضلة، تقدم.
(٣) ابن سعد.
(٤) هكذا في الأصل، والذي في صحيح محبود، والجبير بن الجراح.
(٥) هكذا في الأصل، كرر كلمة الشهادة، أما في صحيح أحمد، والسعد بن أبي وقاص.
(٦) في صحيح الزؤان، قال الله ﷺ: «فأذن باللال»، والذي في صحيح المني، فنادى فرقان الله.
(٧) في صحيح محمد بن يحيى بن عبد الله، في صحيح أحمد (١٦) في الأصل.
(٨) أخبره الإمام أحمد بن العباس بن الحارث، تابعه الم Ана، تابعه محمد بن عبد الله، تابعه محمد بن جعفر، تابعه الحسن بن الحنّاف، تابعه الحسن بن عليّ، تابعه أبي مالك، تابعه أبو طالب، تابعه أبي بكر، تابعه عبد الله بن الزبير، تابعه عثمان بن عفان، تابعه عبد الله بن سفيان، تابعه سفيان بن عبد الله بن الزبير، تابعه أبو سفيان، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه محمد بن عبد الله، تابعه أحمد بن عبد الله.
(٩) محمد بن سليم الطويل، قال: ابن حجر: متروك من السنة، مات سنة مئتين وخمسين، ونشأته (٨) التقرير.
(١٠) زيد بن الحواري المعي، يفتح الغين، وتضيق الميم، فنادى: يا منصوب اللباب، أنا قيل له ذلك لأنه كان كلاً مثل عن أبي عمرو: حسن بن الموسى حدثنا، حسن بن الموسى، حسن بن الموسى.
(١١) نزل لمحاولة يتعارض المسير، وتقدير معناه.
(١٢) يعني الترجيح، خلد المؤمن الأدنى.
(١٣) شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (١٤) أخبره أبو بكر في صحيح أحمد، تابعه أبو سفيان، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله.
(١٥) زيد العساف، تابعه أبو بكر، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله.
(١٦) زيد العساف، تابعه أبو بكر، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله، تابعه سفيان بن عبد الله.
باب : الدعاوين بين الأذان والإقامة

213 - حديث عبد العزيز (1) ، عن عثمان بن عمر (2) ، عن أبي اسحاق (3) ، عن يزيد بن أبي مرير (4) ، عن أبي بكر من بلال أن رسول الله ﷺ قال : "إلا أن الدعاوين ليست بين الأذان والإقامة ، فادعوا ".

قلت : رواه أبو داوود (5) ، وغيره خلا قوله : فادعوا.

214 - حديث محمد بن المنهل (6) ، قال : "ننا يزيد بن زريع (7) ، ننا إسرائيل ابن بونس (8) ، عن أبي اسحاق الهدمانى ، عن يزيد (9) ، فذكره (10) ، إلا أنه قال :

"يستجاب" (11) .

________________________

(1) ابن حداد النخبي.
(2) المبكي . تقدم في حديث (198 )
(3) ابن يونس بن أبي اسحاق السبيعي . تقدم .
(4) عمرو بن عبد الله . تقدم .
(5) تقدم في حديث ( 84 )
(6) ذكره المهني في مجمع الزوائد وقال : رواه أبو داوود وغيره خلا قوله "فادعوا " ، ورواه أبو يعلى ، وفي بعض طرقة
"مستجاب " ، وفيه يزيد الرقائي أيضا : " مجمع الزوائد 324/1 " ، وأورد أبو البصيري وقال : رواه أبو داوود
غيره خلا قوله "فادعوا " ( 286/3 ) ، وandatory الحديث صحيح ، وقد أخرجه بالزيادة أبو بكر
ابن خزيمة في صحيحه 224/1 .
(7) رواه أبو داوود من طريق زيد العمي عن أبي إسحاق عن ناثر دون قوله "فادعوا " وروى أبو داوود أخرجه
 التابعة في السنن الكبرى وزيد العمي صحيحة كما هو معرف وسند أبي يعمل صحيح كما تقدم .
(8) من الطويل ، مقترح سنة حرام ، بلايين ، والثاني ، من النجاح 2/710.
(9) تقدم في الحديث ( 176 )
(10) تقدم زرارة وترجمة جد أبي اسحاق .
(11) في الأصل ( يزيد ) والصواب ( يزيد ) بالله ، المعونة نظر راء مهمة ، وهو ابن أبي مريم ، وقد تقدمت ترجمته .
(12) يقال أنه ذكر الحديث السابق ، وهو رقم ( 222 ) .
(13) سببت الاستناد إلى هذه الرواية من كلام المهني في الحديث السابق ، وقد روى حنة الله في قوله ( فيه يزيد الرقائي ) والصواب أن يزيد بن أبي مريم وكذلك أخرجه ابن حبان ، ابن خزيمة من طريقه ( صحيح ابن
خزيمة 1/224 ، ورواه البصيري 47 ) .
(14) ذكره البصيري وقال : رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وحسن به اختصار ، وروى ابن خزيمة وابن حبان في
216 - حديثاً زهير بن حرب، نا وکعب (9)، نا أبوالعميس جدته بن عبد الله (7)، عن
زيزد الرقانى، عن نسأ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أذن المؤذن فتحت أبواب
السماكة (8).

110 - باب: من فاته صلاة أذن لكل صلاة

216 - قرى (6) على بن (8)، أخبركم أبو يوسف (6)، عن يحيى بن أبي آنيسة (7).

= صحيحه كرواية أبو يعلى. ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، سنةه بسناده، وأوردته أيضاً من طريق سلم ابن
قبيعة عن يوسي بن أبي السحايق عن يزيد، وأخرجه من هذه الطريق أيضاً أبو بكير بن خزيمة (11. المرجع السابق،
والاعتقاد المميز 287/2860).

(1) ابن الجراح، وقد تكرر في الأصل هكذا (ننا وکعب، حديثنا وکعب نا أبوالعميس) وهو خطاً.

(2) ابن عنبة عن عبد الله بن مسعود، سنة من السنة (الترمذ: 374/4).

(3) أخرجه أبو يعلى في (سنده ص 375)، ذكره المحقق وقال: رواه أبو يعلى، فيه يزيد الرقانى وهو مختلف في
الاحتجاج به (جمع الرواية 334/1). وأورده البصري بزيادة (واستجب الدعاء) ثم قال: قال يزيد:

وكان يقال: الدعاء بين الأذان والأفام لا يرد.

(4) اتحاد المؤذن 286/270.

(5) القراءة على السخين من أقوى صيغ التحمل.

(6) ابن الوليد الكذى: تقدم في حدث (27).

(7) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الانصارى النافع صاحب أبي حنيفة رحمه الله قال البخارى: تركه يحيى وابن
مهدي وغيرهما. وقال أبو مخاطر: كتب حديثه. وقال عرو النافع: كان صاحب سنة. وقال يحيى بن معين:
ليس في أصحاب الأئمة أكتر منهم ولا أنت من أبي يوسف. (الضفة الصغير ص 260. والجرح والتعديل
201/14، ودياره 242/14، والميزان 447/4).

وقد كتب محمد مطلوب عن أبي يوسف حياته وأناقده كتاباً مستندلاً بلغت صفحاته (447) صفحة. ومن أثار أبي
يוסף المطبوع كتاب "اختلاف أبي حنيفة، واين أبي أمية" وهو في (227) صفحة.

(8) "أنيسة" مصغراً قال يعقوب بن سفيان: متروك الحديث. وقال ابن حجر: ضعيف من السنة، مات سنة ست
أربعين وثمانية (المراعي والتأريخ 432/4، والترمذ: 245/5).

290
عن زيد العاملي (1)، عن أبي عبدالله بن معاذ، عن يزيد بن معاذ: نقل: شغل
المشركين رسول الله ﷺ عن الصلاة (3)، الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء حتى ذهب
ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله ﷺ بلال فاذن وأقام ثم صلى الظهر، ثم أمر فاذن
وأقام ثم صلى العصر، ثم أمر فاذن وأقام ثم صلى المغرب، ثم أمر فاذن وأقام ثم صلى
(4) العشاء (5). قلت: لم أراه بهذا القياس عند أحد منهم (6).

217 - حدثنا أبو الربع الزهري (7)، نا حماد (8)، عن الجعفر بن أبي عثمان (9) قال: مر

(1) في الأصل «العاملي»، ولم أقف على من اسمه زيد ونسبه العاملي ولكن الحفاظ ترجعوا لزيد بن الحارث العاملي.
ونسبه ابن مكاء فقال «العاملي»، وقد تزوج له البخاري وغيره، وقال الحافيز ابن حجر: نقله نسيت من
السادة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة أو بعدها (التقرب 257، والتاريخ الكبير 453/3، والأكاليل
447/7).
(2) عبد الله بن حبيب، سنة من الثانية، مات بعد السبعين.
(3) التقرب 498/2.
(4) في مجموع الزوارد (المصطلحات).
(5) في مجموع الزوارد (فصل).
(6) ذكره الحنبلي وزرارة لأبي بن حذافة قال: فيه يحيى بن أبي آنس وهو ضعيف عند أهل الحديث، إلا أن ابن عدي
قال: هو مع ضعف يكتب حديثه (مجمع الزوارد 2/4/9).
(7) وأود أن أضيف أن الحفاظ يورد في (المحفظة في 192/2) في سنة (279/18) م. وذكر مكي في مجمع
الحديث أنه لا وصف بالرسول ﷺ بين المحدثين وصلاة الصلاة بالرسول ﷺ، ولم يذكر غيرها ويعزو ما أخرجSlave
عن النبي ﷺ بالحج، ويدعو بالمؤكد على الصحيح، وهو الذي في الصحيح من سنده جابر بن
عبد الله銀، ومنه فعلى مجموع النسائي ﷺ، قال: شكلنا على الصلاة الوسطى وصلاة الصلاة ﷺ، ووقع في الوطأ أن الذي
فاته الظهر والعصر، وقد رجع ابن حجر رحمه الله تعداد الوافع وأن المشركون شكلوا رسول الله ﷺ، ومنه عن
(8) الصلاة مرازة. 
(9) صحيح البخاري 114/1، ورفع البخاري 269/2.
(10) من أصحاب الكتب النسائية: وهو أن كان أخري النبي ﷺ والترمذي كما تقدم الكلام عليه إلا أنه لا يُذكر هذا
القياس.
(11) سهل بن داود الزهري. تقدم.
(12) ابن زيد. تقدم.
(13) الجعفر بن يTEGER البشري، نقله من الربيع (التقرب 2/128).

291
بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة (1) فقال: أصلتهم! قال: فلنا (2) نعم وذاك (3).
صلاة الصحح، فلربنا فأذن وأقام ثم صلى أصحابه (4).
الكتاب الخامس

باب : الصلاة في مسجد رسول الله ﷺ


يقول : الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في أربعاء المساكين (3) .

(1) ابن حرب .
(2) ابن داود ، نهى من العائدة ، مات سنة تسع عشرة ، وقيل بعدها ( التقرب / 223 ) .
(3) عبدالمرحمن بن أبي الزناد - وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان صدوق ، وقدمت ترجمته في الحديث ( 71 ) .
(4) أمام المغازي نقص قيبه من المساحة ، مات سنة أربعة وأربعين رميثا ( التقرب / 278 ) .
(5) غير ظاهرة في الأصل ولا في سنده أبو يعلى ، واسم أبي عبدالله دينار القرط وصفه في بعده الفرط كذا ذكره البخاري - والفروض نوع من النجس يستعمل ورقة في دباغة الجوهر . وقدم للحافظ ابن حجر في تовичه : نقص برسل من الثلاثة . وقال أبو حاتم : روى عن عبد بن أبي وقار ، ولد سام منه مأ (278) .
(6) التاريخ الكبير 244/327 ، والتهذيب 217/278 ، والتقرب / 347 .
(7) أخرج أبو إيبال ( سنده ص 94 ) ، وأخرجه البيزار من طريق عمر بن الحكم عن عبد بن أبي وقار ، وذكره بلفظ اللات إلا أنه قال : « أفضل » بدلاً من خير رواية البيزار : تفرغ به موسى بن عبيد ، وقد تقدم ذكرنا له ( كشف الاستете / 218/4 ) .

ذكروه الهجري وعزالله لأحمد وأبي فيلال والبزار . وقال : نهى عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضيف (3) . جمع الزناد 5/4 وأبو عبد الفاتصي وعزالله لأحمد وأبي داود - وهو الطياري - وأبي يعلى ( انغام العمرة / 301/1 ) .
وفي سنده ابن أبي الزناد وقد تغير حفظه مما قدم بغداد ، ولم تتم رواية سنان عنه هل كانت قبل الاختلاف أم بعده ، لكن الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرها . فقد روى عن أبي هريرة مثله وأخرجه البيزار ، والنسائي وإبن ماجة والدارمي ( صحيح البخاري مع فتح الباري / 326/23 ، سنن النسائي / 35/21 ، إبن ماجة / 350/1 ، والدارمي / 330/1 ) .

299
219 - حدثنا زهير (1) ثنا جرير (3) عن مغفرة (3) عن إبراهيم (4) عن سهم ابن منجاب (5) عن قرعة (1) عن أبي سعيد قال: ودع رسول الله ﷺ رجلا فقال له(7): أين تريد؟ فقال: أريد بيت المقدس. فقال رسول الله ﷺ صلاة في مسجد هذا (8) أفضل من مائة صلاة (8) في غيره (9) إلا المسجد الحرام (10).

220 - حدثنا أبو كرب (11) ثنا مصعب بن المقدم (11) عن إسرائيل (12) عن إبراهيم (1)

= وكذلك روى عن ابن عمر. وسميون نزل النبي ﷺ وأخرج حديث ابن عمر. ابن ماجة والدارمي، وغيره.

حدثت ميعونة أخرجه النسائي (9) (المراجع السابقة) (3) (1) ابن حرب (2)

(1) ابن عبدالمهد، تقدم في حديث (6) (0)
(2) مغفرة بن مسمم - بكر الميم - النبي، نقل من أن قال: كان يدنس ولا سبا عن إبراهيم، من السادسة. مات ستة وتلاتين مائة على الصحيح (التقرير 37370) واعتبر الزائرين 1350، والتهذيب 1377/1 واعتبر جام التحصيل 138ص، وطلبات خفيفة 137/1 (3) ابن يزيد النخلي، نقل: إنه يرسل كيما، من الحاسة. مات ستة وثمانين (التقرير 47/1)
(4) والتهذيب 1377/1. والتهذيب 1377/4، والتحرير 1377/5، والتحرير 1377/4، والتحرير 1377/5.
(5) سهم بن منجاب - بكر الميم، وأسكن اللون - النبي، نقل: من السادسة. (التقرير 0) 1377/1
(6) في جميع الزائرين (قال: ابن 10000) (0)
(7) في جميع الزائرين (فيا سواه) (0)
(8) قوله: (هذا) ليس في سنة أبي يعلى، وكذلك قوله (صلاة) (0)
(9) في جميع الزائرين (فيا سواه) (0)
(10) أخرجه أبو يعلى في (منسدة ص 132) 1377/1.، وذكره الهذيبي وقال: رواه أبو يعلى والبزاز بن نحوه إلا أن قال: «أفضل من ألف صلاة» وأنجال أبو يعلى رجال الصحيح (ج琮 الزائرين 1377/11). وأخرجه البزاز من طريق ابن عمر عن أبي سعيد، ونظف مختصر على (صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة، فإن سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) قال البزاز: لا تعلم ابن عمر عن أبي سعيد إلا هذا الاستناد، وساحق لا تعلم (1377/11)

وفي إسحاق المعمر بن مسمم وهو مفسد وقد عين روايته عن إبراهيم النخلي، وإبراهيم كنير الإرئال، ويدل شبه: ورواه معتمد (0)
(11) عماد بن العلاء: تقدم (0)
(12) المحتمع مولاه، صدق له أهله، من الناسخة، مات ستة ثلاث وثمانين (التقرير 257/2) (2)
(13) ابن يونس بن أبي اسحاق - تقدم في حديث (1377/11)

794
ابن المهاجر(1)، عن جابر الصفر(1)، عن عامر بن الزبير(1)، عن عائشة بنت قيس(1)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"صلاة في مسجد الحرم مكية صلاة في مسجد الكوفة صلاة في مسجد البصرة صلاة في مسجد حمص صلاة في مسجد حمص." (1)

241ـ حدثنا زهير، تنا عفان(5)، حدثنا عبد العزيز بن مسلم(1)، تنا حسين(7)، عن محمد بن طالحة(8)، عن جبير بن مطعم(1)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"صلاة في مسجد الحرم." (1)

هذا أفضل من ألف صلاة في سواه من المساجد ليس المسجد الحرم(1).

(1) أبو داود: الباهلي الصفار، شرحه زياد بن مربة، سنة 2/92، وتاريخ بغداد 229/1661.
(2) ابن جرير: التاريخ الكبير، 1/5، ترجمة جبريل بن مطعم.
(3) ذكره البخاري، صحاحي المحدثين، أبو حاتم.
(4) حديثان:
(5) ابن ماجه، صحيح.
(6) ابن جرير، التاريخ الكبير، 2/137.
(7) جمع:
(8) البخاري: السنة، 2/861.

التعليم - يفتح القاف وسكون المهمة وفتح الميم - نكرة عبدهم، من السنة، سنة 241/160، النقل والتهذيب 240/160.
(1) ابن()}
باب: الصلاة في بيت المقدس

في الأصل "سليمان"، والذي في مسند أبي يعلى "سليمان الناذكري" هو الصواب، وهو ابن داود المنفري. ترجم له النحاسي، وتعلم من مجموع مانقله عن الأئمة أنه ساعد وحدثه مرود (الميزان 205/3).

(1) الزبيدة من مسند أبي يعلى، سليمان الناذكري لم يدرك همها.
(2) ابن عبدالله بن تقدم في الحديث السابق.
(3) الزبيدة من مسند أبي يعلى، والذي في الأصل "حصين عن زيد بن ركابه" وهو خطأ.
(4) انتظار تجربة محمد بن طلحة في التهذيب 239/9.
(5) أخرجه أبو يعلى سيف بن لهف من طريق عثمان بن أبي نسيبة.
(6) وقرأ في الحديث السابق ذكر الهنعي له في مجمع الروايات، وقد ساقه البصيري وكتب في أول استاده دون أن يرجع.
(7) انتظار المراحل 239/2.
(8) تقدم في التهذيب 57/2.
(9) ابن أبي أحمد البصعي، أخو سليمان، نقص مأمون، من الثامنة مات سنة سبع وتين، وقيل أخر وسمع.
(10) ابن أبي أحمد البصعي، تقدم في حديث 57/2.
(11) في الطالب العامري "محوب عن قتال البيت الحارث؟ زوج النبي مريم"، وله، وله، وله، وله.
(12) يعني فائتت عن الصلاة فيه.
(13) يعني الحمير والشهر بم القيام.

296
فان صلاة فيه كأنف صلاة (1)، قلنا (2) يارسول الله فلن لم يستطع أن يتحمل (3) اليه؟ قال: من لم يستطع أن يأخذه في يده إليه زيتا يسرع فيه، فإن من أهدى إليه زيتا كان كمن قد آمن (4).

قلت: روى أبو داود قطعة منه عن ميمونة مولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أبو علي في

مسند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

١١٣ - باب: في مسجد الفضيل

٢٤٤ - حدثنا زهير (5)، ثنا وكيع (6)، أخبرني عبد الله بن نافع (7) عن أبيه (8)، عن

(1) في الطالب العامية (فيا سوء) (قائمة).
(2) في الطالب العامية (فمن لم يستطع مهلا اليه؟).
(3) أخرجه أبو عبيدة في (مسند صحيح) (١٤٦)، وذكره البصيري وقال: هذا استدات ضعيف لضعف عمر بحسن نسيب أبي بكر، وروى أبو داود بعضه من طريق زيد بن أبي سعد، عن ميمونة، وروى أبو سعد معاوية بن أبي سعد عن نسيب عمرو بن أبي سعد.
(4) أخرجه أبو عبيدة في (مسند صحيح) (١٤٦)، وذكره البصيري وقال: هذا استدات ضعيف لضعف عمر بحسن نسيب أبي بكر، وروى أبو داود بعضه من طريق زيد بن أبي سعد، عن ميمونة، وروى أبو سعد معاوية بن أبي سعد عن نسيب عمرو بن أبي سعد.
(5) عثمان بن عفان.
(6) أبو حاتب.
(7) نافع مولى ابن عم.
(8) تقدم في الحديث (١).
ابن عمر أن النبي ﷺ أطى بجر (1) فضخ بسر (2) وهو في مسجد (3) الفضخ فشله، 
فلذلك سمى مسجد الفضخ (4).

١١٤ ـ باب: الزيداء في المسجد إذا ضاقت

٢٢٥ ـ حدّتنا موسى بن محمد بن حيان (5)، لنا سلم (6) بن قتيبة، لنا عبد الله ابن عمر (7)، عن نافع (8)، عن ابن عمر نسي الله عنه قال: قال عمر (9) رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أني أريد أن أزيد في فيتننا (10) مازدة (11).

(1) نواع من أوائل المحفوظ، والفضخ شرائب ينخذ من البسرب وحده غر أن يقم النار. (لسان العرب 131/4)

(2) وبسر: محلة من مراحل فضخ، تغمر البسرب وهي كالتالية: ظلم فخلا رفعت الهواء واللام، فجيل. ثم بسر ثم

(3) رطب ثم تمر، والبسرب أحسه ما يسمى البسرب سعبانا، وزهوا. انظر (ختار الصحاح، ص 51)

(4) هو مسجد يعرف البسرب بهذا الاسم، ويقع سوريا جنوب في، ويعد عن المسجد النبوي ثلاثة كيلومترات.

(5) تقرير (انظر المقام المطاط، ص 408)

(6) أخرون أبى يعلى في (مستند، ص 65). وأخرج أبو حجج من طريق وقعين لفظ قريب من لفظ أبو يعلى. (المستند)

(7) ٢٠/٦ (١/٢)، وأورد الهندي عزالله وأبى يعلى، وساهه لفظ أحمد، وأدرنه لفظ أبو يعلى، ثم قال: في، عبد الله بن نافع ضعفه الجمهور، وقيل يكتبه حديثه: (مجاهد الزوائد، ٢٠/٦، ١٢/٤)، وذكره البخاري

(8) وسكت عليه (الاختلاف المحرر، ٢٠/٤)

وفي استاده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، وقد ورد في سبب نسخ مسجد الفضخ بهذا الاسم غير هذا السبب،

(9) والله تعالى أعلم.

(10) انظر وفاء المؤلف (٨٢٦/٣)

(11) فقدم في حديث (١٣/٣)

(12) في الأصل (سالم)، وهو خطأ. وسالم بن قتيبة هو الباهلي. ندمت ترجيه في الحديث (٣٣)

(13) العميري، تقدم.

(14) مولى ابن عمر.

(15) في الأصل (قال ابن عمر) وهو خطأ، ظاهر.

(16) يأتي في الحديث رقم (٢٢٢) تحديد الزيداء ان شاء الله.

(17) ذكره الهندي عزالله وأبى يعلى، ونافع، ثم قال: في، عبد الله المرأة وقله أحمد وغيرها، واختلف في الاحتياج.

(18) وساتان أحمد جملة بين نافع وأبى يعلى، (مجاهد الزوائد، ١٢/٢، ١٦/٤)، وساهه المحقق ابن حجر في الطالب وعزة

(19) يعلى، (المطالبة، ١٣٥/١)، وأوردوه البخاري، وضعه لضعف المرأة. (الاختلاف المحرر، ٢٠/٣)

٢٩٨
115 - باب: منع أكل النوم والبصل من المسجد

226 - حدثنا أبو خيشة (1)، لنا عبد الله بن مسلامة بن قنعب (2)، لنا عبد الله ابن عمر (3)، عن ناهج، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه، قال: لولا أنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا نريد أن نزيد في قبلتنا مازدة (4).

قال العمرى: فزاد (5) ما بين المثير إلى موضع المقصورة (6).

وفي استاد عمر هو ضعيف، وفيه موسى بن محمد بن شيخ أبو يعلى نكلم فيه، وأعلل بهم نقله للاختلاف بين
تلقع عمر ليس بقبح لتهفة الواسطة وهو عفاد الله بن عمر رضي الله عن الجمع.

(1) التبعي، النافع، غريب على، من صحاح الناسخ، مات سنة أدنى عشرة، وصديقه يشتركون في (الترقب 451/1).
(2) السجري، نقيم
(3) الصحي، نقيم
(4) الحذري، الهنفي، وزاء لأبي يعلى. وقد تقدم كلامه في الحديث الذي فيه (جمع الزواريد 11/2). وأورد الحافظ ابن حجر في المطلوب وزاء لأبي يعلى (المطلوب العام 1/135). وسماه البصيري وقال: عفاد الله بن عمر.
(5) عمرى ضعيف. ثم وزاء لأحمد بن أحمد بن سكينة. وفيه عمرى. أظهر (الثمرية 2/299).
(6) زاد عمر رضي الله عنه في المسجد نعوضة أمنة من ناحية الجمعية، وعشرة أمنة من الناحية الفرعية، وخمسة عشرة. من الناحية التسليمة (５). أنا عبد الله، ولدالنور الامبراري ص 104. ونظرنا فيه.
(7) مقصورة المبلغين هي المغرب.
(8) نافع، غريب.
(9) المقدمة ص 95.
(11) سلام بن أبي خيزة: يضرب الخراج، وسكت الناقة، والبخاري، قال البخاري: ضعفه قليلاً جدًا. ولم يرد عنه.
(12) الضعيف الصغير ص 233.
(13) هو السدوي، اختلف في اسم أبيه. قال ابن جعفر: اختلاف بأي شئ كان لا يدرك ما أعدته فاختلط حديثه.
(14) القスキ بعد حديثه، ركز على النبط، ووضعه المحقق ابن حجر (المجرجح من المحدودين 127/1, والميزان 1/267. والتبرير 21/1).
(15) ففي مجمع الزواريد (من هذتين).
116 - باب: البزاق في المسجد

228 - حديثنا زهير (4) ثنا يعقوب بن إبراهيم (6) ثنا أبي، عن ابن إسحاق (1)
حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي عتيق (7) عن عامر بن سعد بن أبي وافض (8) عن أبيه
قال: سمعت رسول الله ﷺ (4) يقول (1) إذا تدمج (11) أحدكم وهو في المسجد فليغيب
نخاطته لنتعمم جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه (13)

229 - حديثنا محمد بن عبد الله بن ثمر (12) ثنا أبي، ثنا محمد بن إسحاق (14)
فذكره (15)

(1) في مجمع الزوارد (يليتي) 0
(2) هكذا في الأصل وسندها أبي يعلى وقلم الزوارد، ولم أفق على معتاة
(3) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 291) 0، وذكره الهميشي وعذاب لأبي يعلى وقال: فيه سلام بن أبي خزيمة وهو
ضعف جداً (مجمع الزوارد/2/167) 0، وسقط الحديث من أحاديث الفقهاء ضمن أحاديث أخرى معه 0
(4) الميجرة 2/397
(5) وفي أسانيد أبي خزيمة وحظيلة وكلاهما ضعيف، وفيه أيضا صالح بن حرب وحديثه عن غير النافذ لا يعتبر
(6) به، ولههاء
(7) سقط من أحاديث الفقهاء
(8) الزهرى: تقدم هو أبيه في حديث (5)
(9) محمد بن إسحاق بن يسارية: تقدم في حديث (39) 0
(10) تقدم في حديث (222) 0
(11) الثقة من الثقات، مات سنة أربع وثمانية (التقريب/1879) 0
(12) الزادة من سندها أبي يعلى، وقلم الزوارد، وأحاديث الفقهاء
(13) تبه نعمة خلقه، والبخال والتكاثرة يعنِّي واحد (أظهر مختارات الصحاح ص 261) 0
(14) أي: ثلا (11)

أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 27) 0، وذكره الهميشي وعذاب لأبي يعلى، وقال: رجاله مؤمنون 0
(مجمع الزوارد/2/18) 0، وسماه الاصبي وكتب عليه 0
(العجاف الفقهاء/2/315) 0، وأخرجوا الإمام أحمد من طريق
ابن أبي عدي عن ابن إسحاق، ومن طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق، وسماه باللغز المقدم
(المستند/179) 0، وسنده حسن 0
(13) تقدم هو وأبوه
(14) محمد بن إسحاق بن يسارية: تقدم
(15) يعنِّي المهيد الذي فيه، وذكره الاصبي ونقل: رواه أحمد بن حنبل عن ابن عدي على ابن إسحاق فذكره
(العجاف الفقهاء/2/315) 0

300
۱۱۷ - باب: إجبار المسجد يوم الجمعة

۱۲۰ - حدثنا (۱) عبد الله، ثنا عبدالله بن مهدي، عن عبدالله بن عمر (۲)، عن
نافع (۳)، عن ابن عمر، أن عمر كان يجهر مسجد رسول الله ﷺ كل جمعة (۴).

۱۱۸ - باب: تطهير المسجد

۱۲۱ - حدثنا زهير، ثنا إسحاق بن أبي وأبي (۵)، عن نور بن
يزيد (۶)، عن عكرمة (۷)، عن ابن عباس أنه قال: أثني النبي ﷺ أعرابى (۸)، فبايعه في المسجد، ثم انصرف، فقام فنشق فعال، فهم الناس به، فقال النبي ﷺ لا تقطعوا على الرجل بوله، ثم دعا به (۹)، فقال: الست يسلم (۱۰)? قال: بلى، فها حملك على أن بلت

---

(۱) في اختلف الحيرة ( حدثنا زهير، ثنا عبد الله) وهو غلظ ظاهر، لأن في الأصل ( عبد الله) وهو ابن عمر
(۲) مسيرة الغفوري هو من شيوخ أبي بكر وتلامذة ابن مهدي، وقد نقدته ترجمة كل منها.
(۳) العمري، تقدم.
(۴) مولى ابن عمر.
(۵) ذكره الهميشي وعزاء لأبي بكر، وقال: فيه عبد الله بن عمر العمري، وله أحمد وغيره، وافتقى في الاحتجاج
(۶) وهو جمع الزوائد (۱۱). وذلك الزهري وضعه لضعف العمري ( اختلف الحيرة (۱۲۸)).
(۷) وليس فيه علة الضعف العمري، وقد أخرج أبو عبيدة في ( سنده ص (۳۹۲)).
(۸) إسحاق بن عبدالله بن عبد الله بن أوس الأصحي، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، من العاشرة، مات
(۹) سنة ست وعشرين ومائة ( التقييم (۱۹۱)، والتتذيب (۳۵۲۰)).
(۱۰) عبد الله بن عبدالله بن أوس، قريب مالك، صدوق يهم، من السبعة، مات سنة سبع وسنين ومائة ( التقييم (۴۲۷۱))
(۱۱) أبوخالد الحمصي، تقدم في حديث (۷۸).
(۱۲) ابن عبد الله، مولى ابن عباس، تقدم.
(۱۳) هو دوو الموصصة الباني، وسعت الإشارة إليه في حاسة حديث (۹۴)، (۱۱۴).
(۱۴) أي أمر من بدعو الله.
(۱۵) السؤال للتقرير، لأنه يعلم أنه مسلم.
في المسجد؟ فقال: وألقاها في الجح المطلق ما ظننت إلا أنه صعيدٌ من الصعدات، فلما
فيه، فأمر النبي ﷺ بذونب من ماءٍ، فصب على بوله.
222 - حدثنا أبو حمّام الرفاعي، ونا أبو بكر بن عباس، ونا سمعان بن مالك المالكي،
عن أبي وائل، عن عبد الله قلت: جاء أعراقي في المسجد فأمر النبي ﷺ بذونب في مكانه فاحترق
وصب عليه دلو من ماء، فذكره.}

119 - باب: كراهية اللغو في المسجد

في الصعيد: الزراب، وقبل وجه الأرض.
(1) حذر الذي يقول: لأن الدلالة ليس ذنوبا إلا ما كان منطقا ما
(2) أخرج أبو عبيذ في (مسند ص 259)، وأخرج البراز من طريق عبد الله بن نجيب، وروى بن العلاء، كلاهما عن
(3) عمار بن أبي أوس، وسماه بسانده، ولعله قريب من فتى أبو يعلى (كتف الأسئلة 167).
(4) وذكره المصنف وعذر لأبي نبيل والبراز والطبائي في الكبيرة، وقال: راجل النصيحة (مجمع الزوانيد
(5) رسالة البصري، وعذر للبراز وكتف الأسئلة، وسماه عمار بن أبي أوس. ثم قال: هذا حدث ضعيف
لضعف أبي نبيل، وصاحب عبد الله بن عبد الله بن أبي، ون أخرج له سلم فقاه روى له متابعة.
(6) اتفقد الهجرة 1/234.

والمؤرخ أن الله أن الحديث يصلح للمتابعة وليس ضعيفا، كما حكم عليه البصري.
(7) قال الهجري: «رجل راجل النصيحة» غير صحيح لأن الآب السامع، وأبا عبد الله كلاهما يحتاج إلى متابع.
(8) وسبق أن ذكرت أن الحديث الأعرابي ووافق في المسجد، فألحنا وراها، في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة
(9) وغيرها، وهي قصة واحدة، والله أعلم.
(10) أخبار 만ان المنهج الرابع عشر ومات.
(11) تقدم الحديauses بالسن، والله، والله، في المنهج الرابع عشر ومات، إلا أن هناك زيادة (الأعرابي: يا رسول الله،
(12) أحب القوم ولا يعمل بعملهم، فقال رسول الله ﷺ: «المره من أنب».
(13) وقد تقدم الحكم على الحديث وهو ضعيف لضعف سمعان بن مالك.
(14) عمرو بن محمد بن بكر الكنانة، والبضائع زوج الرقة، فلن حافظ، وهم في حديث رواه عن ابن عيينة عن ابن أبي
(15) نجيح: مات سنة اثنين وثلاثين، من الغزوة. 365/188، النجيبة.
(16) في الأصل (سيئان)، وكذلك في اتفاق المجهز، والتصحيح من كتب الرجال والرقم سكت عنه البخاري، وقال
(17) أبو أحمد: شيخ ليس بالمشهور وأرخ وفاته الذهي في سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقال ابن حجر: مقبول من كبار
(18) المجهز. 4/671/2، والتكشف 8/253/2، والنهج 16/1.

307
سعد(1) عن عقيل(2) بن خالد، عن الزهري(3) عن أبي سلمة(4)، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله ﷺ: إن لكل شه فتى، وقيامة المسجد لا والله، و بكل الله(5).

120 - باب: في الذين يتباهون بالمساجد ولا يعمرونها

234- حديثنا عقبة بن مكرم(6)، نا يونس بن بكر(7)، ثنا صالح بن رستم(8)، عن
أبي قلابة(9)، عن أنس بن مالك قال: خرجنا معا(10) إلى الحرث، فحضرت الصلاة،
فقال: أنت من نزلت فصل، فقلت(11): لقتلت إلى هذا المسجد، فقال: أي مسجد؟، فقيل
مسجد بن فلان، ففزع وقال: سمعته(12) يقول: يأتي علي أمتي رمان يتباهون
بالمسجد، ولا يعمرونها(13) إلا قليلاً(11).

________________________
(1) تقدم في حديث 105 (2) عقيل - مصنقا - ابن خالد - عن عقيل الأولي، ناقة نبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة على الصحيح
(3) الترتيب 2/99 (4) محمد بن سلم - تقدم.
(5) أبو سلمة بن عبدالله - بن موفق - تقدم.
(6) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 546) ، وذكره الهندي وعزاء للطبراني في الأوسط، وأبي يعلى، وقال: فيه
رستين بن سعد ويحيى كلام ونهاه بعضهم، (مجمع الرواند 22/4)، وسانه البصري وقائلا: رستين ضيف.
(7) وهما نبات من حديث أبي فضله وراء الطبراني في الكفره، (كتاب الغزاة 314)، وفيه من الضعاف أيضاً
عبد الله بن سلم الرقي، وقد ذكر الهندي حديث أبي فضله وراء، (سنده مهمل).
(8) مجموع الرواند 22/4.
(9) عقبة بن مكرم - يضم المهم على صيغة اسم الفعل - ابن عقبة الكوفي، تقدم في حديث (77).
(10) في الأصل ( بكير) والصواب ( بكير ) مصنقا، وقدمت ترجمته في حديث (169).
(11) المزح، صدوق كبار الحظ، من السادسة، مات سنة التسعين وخمسين ومائة، (التذيزح 391/4، الترتيب
308).
(12) عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي - يفتح الجم، وسكان الراء، ناقة فاضل كثير الأرسل، من الثالثة، مات بالناسم
سنة أربع ومائتا، (الترتيب 217/1، وجامع التحصيل ص 257).
(13) أي مع أنس بن مالك.
(14) الفائز هو أبولة.
(15) في الأصل (سمعته يقول: لا يقلون)
(16) أي لا يعمرونها بالصلاة والذكر والدعاء وغيرها من العبادات.
(17) أخرج ابن هزيمة في صحيحه من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي قلابة بلفظ مقارب للفظ أبى يعلى (صحح ابن
اليرموك 1253).
قُلْتُ: روي أبى داود وغيره من هذا كله «لا تقم الساعة حتى يتباهى الناس في المسجد»

باب: لا تفعوا أمة الله المسجد

235 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النمري، ثنا بن منصور (1)، ثنا عبد الله ابن عمر (2)، عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: قال رسول الله ﷺ: لا تفعوا أمة الله مسجد الله (3).

 indef 287/2. ولم أقف عليه في مجمع الزوائد ولا الطالب العالي بهذا الإسناد ولا في أثاث المخبرة. وقد ذكره الملفاظ ابن حجر في التفتح. وأخرجه النسائي والابن بن منصور. والدارمي والإمام أحمد في موضع من مسنده، كلهما من طريق أبى من أبى قلابة عن أبى داود. (فتح الباري 529/1. وسنده ابن ماجة 244/1. ومفرد الطلان ص 98. وسنده أبى داود 172/1. وأخرجه أيضا من طريق قنادة عن أبى، وابن ماجة 272/1. وسنده الدارمي 172/1. ومفرد الطالب العالي 237/1. 238/1. 154/1. 155/1. 320/1. 322/1. 99/1. انتهى.) وقد علقت الإمام البخاري في صحيحه (فتح الباري 529/1).

وفي إسناد يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ، وصالح بن رستم كبير الخطأ، وحدثه يحتج إلى متابع، ونافع ما أخرجه الألباني من طريق أبى وقد نقلت عليه.

(1) وقد أخرجه بهذا الفتح فقط ابن حجر ابن حماد ابن سمعه عن أبى قلابة عن أبى داود. (صحيح ابن حجر 287/2. 322/1).

(2) السلمي - يقطع المجلة المقدسة - صدوق عابد - من الثامنة مات سنة ثمانية - (التقرير 101/1).

(3) النبي ﷺ: أي عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم.

(4) ذكره الميني وقال: روي أبو بكر، ورجاله الصحيح. (مجمع الزوائد 237/2). وأبو الدوسري وقال:

هذا إسناد رجله نافع، وأصله في الصحيحين وخبره من حديث ابن عمر. (انفال المحرر 237/2).

(5) وأخرجه البخاري من طريق أبى أسامة عن عبد الله ﷺ. وذكر له قصة. (صحيح البخاري 162/1).

(6) وأخرجه مسلم من طريق عبد الله بن نمير، ابن أبي د帡و عن عبد الله ﷺ. (صحیح مسلم 327/1).

(7) وأخرج أيضا الإمام مالك في المواضيع، وأبى داود، وأبى ماجه، والدارمي. (المفهرس 123/1). وسنده أبى يعلى رجله نافع، وحدثه الصحيح، ولا أعلم لههشي سببا لذلك. أبى القراقش. وذكره في مجمع الزوائد إلا أن أبى يعلى رواه من طريق ابن منصور عن عبد الله ﷺ. ورواهم غيره من غير هذه الطريق، والله أعلم.

304
622 - باب: خير صلاة المرأة في قعر بيتها


623 - باب: في عقار المساجد

627 - حديثنا إبراهيم البنيلي، نا صالح يعني المري، نا نام، عن ناس.

(1) الأنبياء: تقدم
(2) عبد الله بن لهيعة: تقدم
(3) أبو السمح: تقدم في حديث (165).
(4) تقدم في حديث (177).
(5) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية: تقدمت في حديث (54).
(7) لم يذكر طرقه معرفة من طرقه، فلدى طرق أحمد، رسنديه أبو السمح، وكلاهما ضعيف، وفي طرق الطيارين ابن لهيعة، لا يجتمع به كا هو معرف، وأما طرق ابن خزيمة، والحاكم في المستدرك، ففيها دارج.
(8) أبو السمح.
(9) وددار الروايات كلاهما في السبب مولى أم سلمة وقد سكت عنه أبو حامد، ولم يعرفه ابن خزيمة، وإن كان وقته ابن حيان طويله راعيد به، والله أعظم.
(10) غير ظاهرة في الأصل، وهو إبراهيم، بن الحاج بن البنيلي: نسبي إلى النيل هي بلدة على النيل في بلدة غرب جزيرة السياج، تقع من العاهرة. مات سنة ثمانين وثلاثين وتاين وثلاثين (التاريخ 24/11، والتهذيب 114/1).
(11) في مجمع الزوارد (المرزو) بالرضا، وصادب بالرضا. وصالح هو ابن نصير الناصري: ضعيف. وقد تقدمت.
(12) تزوج في حديث (2449)، من نافاطين خليفة ص 223، والمخرجين من الحديث 1270/27.
(13) البنك في نافاط هو والصحابي.
قال: قال رسول الله ﷺ: عлер بيوت الله هم أهل (١) الله (١٧).

١٦٤ - باب: في المساجد

٢٣٨ - حدثنا اسحاك (٨)، لنا عبد الصمد (٨)، لنا عبد الله الفاضل (١) حديث أبى الصديق الناجي (١)، عن أبي سعيد (١) قال: قال رسول الله ﷺ: بشر المسئين (١) في الظالم (١) المساجد بالثور النائم يوم القيامة (١) .

(١) المراد بأهل الله ﷺ. أي: أهل الله، والنصائج المعروض: "أن الله يأبى أن ينتشر الله ؛ انهم هم من الناس" قالوا: يارسل الله ﷺ: من هم؟ قال: "هنر القرآن، أهل الله، وعاصمه". انظر: (السن)، المجلد ٧٦، (١٣٨٤)، (١٣٨٦)، أو (الدراوي، المجم المفهوم ١٣٨١).

(٢) أخرجه أبى حنيف في (المصنف ص ١٣١). وأخرجه البزار من طريق عبد الواحد بن غياث، عن صاحبه، ولفظه وقال: "لا تعلمني، وذكوره، وعزاء للطيارين في الأرض. وأبي حنيف، البزار، وقال: فيه صاحب المرة، وهو ضعيف، (جميع الروايات ٢٣٢).

وقد ساقه البصيري، وعزاء لجامعة فيهم، الهيثمي من طريق هاسم بن القاسم، عن صاحب المرة. ثم قال: صاحب المرة غير نديم (الإجابة على الخبر ٣١٧).

(٣) ابن مجذوب الكشميري. تقدم هو وصيفه في حديث (١٨).

(٤) ابن عبد اللوات.

(٥) هو الفاسل. نسبة للنفسية، وهي تصلة من الأدز. قال البخاري: منكر الحديث وقال ابن حجر: ضعيف من الحاكمة (التاريخ الكبير ١٦٩، والباب ٣٧، والتقريب ٤٧٦/٢، وانظر: الميزان ٣٦٢، والمجروحين من الحديث ٢٤/٢).

(٦) بكري بن عمرو، وقيل ابن بني الراجي. قالت البني المفروض بعدها جهم: قال ابن حجر: تفقه من الثالثة، مات سنة

١٨٧/١ (التقريب).

(٧) مقدمة على الصحف羊毛غة.

(٨) في اعتماد الخبرة (في ظلم الليل) .

(٩) أخرجه أبو بكر في (المصنف ص ١٢٨)، وذكره الهيثمي وعزاء لأبي بكر، وقال: فيه عبد الله بن عبد الله وهو ضعيف، (جميع الروايات ٣٠٢)، وأورد البصيري وقال: له شاهد من حديث بردة بن الخضيب، رواه أبو داود، والرمذي، ورواه ابن يزيد من حديث أنص بن مالك، (الإجابة على الخبر ٣١٧).

وفي إسناد عبد الله وحده، مرفوع، فيقول أن يكون متابعا أو مساهدا، وأورد المحافظ ابن خزيمة حديثا مثل حديث أبا سعيد هذا في صحيحه من مسنده بن سعد الساعدي.

(صحيح ابن خزيمة ٣٧٣).

٣٠٦
239 - حدثنا (أبو عبدالله الدورقي (1))، تنا أبو عباد الرحمن (2)، تنا ابن لهيعة (3).
قال: حدثني أبو قبيل المعاوери (4)، عن أبي عثمان المعاويري (5)، عن عقبة بن عامر الجهني (6)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له بكل خروج
يمطرها عشر حسنات، والفقاد في المسجد ينتظر الصلاة كال европ، وكتب من المصلين حتى
يرجع إلى بيتهم (7).

(1) ما بين القويين سقط من الأصل وهو موجود في مسننة أبي يعلى، واتحاد المهراء، وأبو عبدالله هو أحمد بن إبراهيم ابن
كثير - تقدمت ترجمته في حدث (128/0).
(2) عبيد الله بن يزيد المكي، تقدم في حدث (17/0).
(3) عبيد الله، تقدم.
(4) حيى - بعض المهله بعده ياتين - ابن عبيد الله بن شريح، قال ابن حجر: صدوق يهم، من السادة، مات سنة
ناب وإبراهيم ونائبة (التقرير 2/209).
(5) أبو عثمان - بعض المهله وتشديد النين المحجة - حيى - يفتح ألوه، وتشديد الباء التحتانية - ابن يوم -
بضم التحتانية وكون الوار كسر الميم - المقرى، قال ابن حجر: ناقة من الثالثة مات سنة ناب عشرة ونائبة (التقرير 1/180).
(6) (التقرير 8/2).
(7) الصاحبي المعروف، ولأمرة مصر لمحاربة ثلاث سنين، وكان أحد من جمع القرآن وأثر وفاته خليفة في سنة
ناب وخمسين (تاريخ من جمع القرآن، وأثر وفاته خليفة في سنة ناب وخمسين) (تاريخ خليفة ص 225).
(8) بالاصابة (التقرير 8/23).
(9) أخرجه أبو يعلى في (مسننة ص 191)، وساتيه المهم في من المسننة، ولفص الأماج للغزاب أبى يعلى
لكنه استنار المتلا، قبل الذهاب للمسجد، وقد عازه الإمام أحمد بن أبي يعلى والطبري في الكبير والأوسط.
ثم قال: في بعض طرف بني يهود، وبعضها صحيح، وصحبه الحاكيم (المجمع الزوائد 292/0)، وأوردته
البصيري من طريق أحمد بن المنصور، على ابن يهود، عن أبي عثمان - دون ذكر كأبى يعلى - وهكذا وجدته في
مسننة أحمد يفعل أن يكون ابن يهود سمعه من أبي عثمان، والمتأخر. وواستثناء، ولا مانع من ذلك لأن ابن يهود
عازر أبى عثمان وأدركه، فقد كانت ولاية الأولى سنة وخمسين، ووفاة الثاني ناب عشرة ونائبة، أظهر
(مسننة أحمد ص 157/0)، واتحاد المهراء (التقرير 3/209).
(10) وأخرجه ابن طهية في السجذ.
والحدث بهذا الاستاد يحتاج إلى مراجعة سقية ابن يهود، وتفه، لأن أبو قبيل المعاويري يهيم أيضاً
أجزاء الحديث مناه تابع في الصحابة وغيرهم، من حدث أبي يهود.
تم خروج إلى المسجد من احرجه الإصلاح، لم يحفظ خطوة إلا رفعته، وله درجة 1500000 ولا يزال أdesktop في
صلاح ما انظر الصلح، وأخرجه السادة، والفقاد في الخبراء، وذكر ذكر صاحب جامع الأصول، وقوله
تعت صاحب تشير الوصول، وذكر حدث للباب أيضاً حدث مضاعفة المسئات (السنة يعبر أثناها) والله
(انظر تشير الوصول 319/0).

307
241 - حذتنا صاحب بن مالك (1)، نا عبد الأعلى بن أبي المساور (2) بنا محمد بن عمر بن عبد عطاء (3)، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم يتوضأ فيهسون الوضوء ثم يمشي إلى بيت من بيوت الله صلى فيه صلاة مكية إلا كتب له بكل خطوة حسنة (4)، وييح عنه بالآخرى سنة، ويرفع له بالآخرى درجة (5).

125 - يقال: ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه

(1) الخوارزمي، قال الخطب البغدادي، سكن بغداد وحدث بها عن عبد العزيز بن عبد الله الماجنون، عبد الأعلى

236/9

(2) قال البخاري: نكر الحديث (الضعفاء الصغير ص 238)

(3) الفرعي العامري، قال ابن حجر: نفت من الثانيرة، مات في حدوت العشرين وفترة (التقريب 1972)

(4) لا اختلف بين قوله هنا (حابرة) وقوله في الحديث المقدم (عشر حسنات)، وذلك بحول اللطف في البدع الأول

(5) أخبره أبو يعلى في المستند ص 596، وزكوه الهيثمي وعزال لأبي يعلى وقال: فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو ضعيف (مجمع الزوائد 2/249)، وسماه الحافظ ابن حجر وعزال لأبي يعلى ولم يتكلم عليه (المطالب العلمية 1331/1)، وأورد البصري ووضع استذاء لضعف عبد الأعلى بن أبي المساور

(6) اتفاق المحرر 2/304/9، وقد تقدمت الانسارة التي نبوت معها في الصحيح

(7) أظهر حاشية الحديث 239

(8) سود بن عبد المدائني، تقدم في حديث (2)

(9) قال ابن حجر، متروك من الثانيات: (التقريب 313/8)، وجاء فيه عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، نفت جيلين الفدر، من الحامدية، مات في أوائل سنة خمس وأربعين (التقريب 186/4) و (التقريب 681/4) و (التقريب 692/4) والراهب (الراي 621/4) و (التقريب 135/4)

(10) نباته بن المحسن بن علي بن أبي طالب، نفت من الرابعة، مات بعد المائة (التقريب 660/5)

(11) علال بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، تقدم في حديث (133/4)

308
النبي ﷺ كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمةك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك.

126 - باب: انتظر الصلاة على طهارة

242 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (رضي الله عنه)، ناس زيد بن البهاب (رضي الله عنه)، عن عباس الحضرمي (راوته: الخير بن ميمون)، فأخبره، قال: "حدثي سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: من انتظر الصلاة فهو في صلاة مال يجدت".

قلت: أخرجه لقوله: "ما لم يحدث".

243 - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، ناس صفوان بن عيسى الزهري، ناس الحارث.

---

(1) أخرجه أبو ابعمري في (مسند، ص 26)، وذكر له الهمام وعزة لابي بعلاء، وقال: فيه صالح بن موسي وهو متروك.

(2) مجموع الزوار (229)، وذكر للحاخام ابن حجر وعزة لابی بعلاء، والطابل العمارية (106).

(3) وسائط البصيرثي، سبند أبی بعلاء، وذكر أن له تناحاً عن أبی أسد الساعد وعزة لابی بعلاء، وذكر من أخرجه.

(4) وقالا: أن حديث البهاب لا يقتب، لأن صالح بن موسي متدرك وهو أحد رواه، وقد تقر به، وفي استغاثة أيضاً 솔يد.

(5) ابن سعد وهو من لا يتجه به.

(6-7) ومعناه رد، فقد أخرج مسلم والسانيان حدثنا يعلى بن معين بن منسده أبی حميد، وأبی أسيد، وأخرج الزمخشي.

(8) وابن ماجة، وذكر فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة، فانفست فاطمة فاطمة بعد البهاب.

(9) صحيح مسلم (491)، وكتاب التناسبي (2/146)، وكتاب العمر (2/1)

(10) الحاخام عبد الله بن إبراهيم.

---

(1) الفلك: تقدم.

(2) في الأصل (عباس) بالله، المحدثة بعدها سين مهمة - التصحيح من موارد الطائفة، وعباس هو ابن عفت.

(3) الخضرم، قال ابن حجر، صدوق من الساحة مات سنة ستين وثمانية (التقريب 92).

(4) مجموع البهاب، قال أبو حيان: صالح الحديث، وقال الساني ليس له بذلك، وقال ابن حجر: صدوق عليه.

(5) من ينظر بالقصص، من الحماية، مات سنة أربع عشرة وثمانية (الثلاثة 291، وكتاب 2/2).

(6) أخرجه أبو سنده (269)، وأبو بكر بن أبي بكر في (مصنف 2/140)، وابن ماجة في صحيحه.

(7) مجموع الأثاث (130)، ولم أفع عليه في مجموع الزوار ولا أعرف المصدر، وفي استغاثة زيد بن البهاب وهو صدوق.

(8) أورد به المفتش لزيادة قوله (المال يحدث)، وأخرجه النسائي دون الزيادة، وفي سنة كذا ذكر المرْق في (الصحاب).

(9) ثقة من السادة، مات سنة مائتين (التقريب 1/38).

309
ابن عبارة الرحمن ﴿11﴾، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﴿7﴾ قال: إسباع الوضوء في المكرة، وأعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلوة يفصل الخطابا غضلاً ﴿4﴾.

١٢٧ - باب: الصلاة في الجماعة

٤٤٤ - حدثنا أبو الربيع ﴿5﴾، نان يعقوب ﴿6﴾، أنا عيسى بن جارية ﴿7﴾، عن جابر ﴿8﴾ قال: جاء ابن أم مكتوم ﴿٢﴾ إلى النبي ﴿٢﴾ فقال: يارسول الله ﴿٢﴾ مكفوف البصر، شاسع

(١) ابن أبي ذبه - بضم المعجمة ويوجيهن - الدومي - قال أبو زرعة: لا ينسأه - وقال أبو حنيفة: يروي عنه
(٢) الدراويدي أحاديث متكررة وليس بذلك الفوائد، كتب حديثه. وقال ابن معين: مشهور. وقال ابن حجر:
صدق به ﴿٢﴾ (الجرح والتعديل ٢٦٧، والتهذيب ٢١٤/٣، والترقيب ١٤٤/١) ﴿٢﴾
(٣) الإعلان: الحن على السير ﴿٢﴾ (التلاوة في الغريب ٣٠٢/٢) ﴿٢﴾
(٤) أخرجه أبو يعلى ﴿٢﴾ (سنده ص ٢٠) ﴿٢﴾، وأخرجه البزار من طريق محمد بن الشطي ﴿٢﴾، ومروي بن علي ﴿٢﴾، كلاهما عن
صفوان ﴿٢﴾، وسماه بإسناده، ولفظه فيه زادة وقال: هكذا رواه صفوان عن الحارث بن عبيد ﴿٢﴾، وقال أبي ﴿٢﴾ ابن
عياض وهو عن الحارث بن عبد الرحمن ﴿٢﴾ أبو العباس ﴿٢﴾، وأبو العباس ﴿٢﴾ مجهول ﴿٢﴾ كشف الاستيار
٢١٧/٤، وأخرجه أيضاً من طريق عبد الرحمن ﴿٢﴾ ابن أبي الزناد ﴿٢﴾، عن الحارث ﴿٢﴾، عن أبي ﴿٢﴾ العباس ﴿٢﴾، وذكره
في مجموع الزوائد ﴿٢﴾ وأبي ﴿٢﴾ البزار ﴿٢﴾، وقال: رجال رجاء الصحيح، وذكر أن في رواية البزار زيادة ﴿٢﴾ في أول
الحديث، لأن في أحد طرفة عروج ﴿٢﴾ (مجموع الزوائد ٣٠٧/٣، وسماه البوصيري وصحيح استئناده وづائه
للهذا). ونقل عنه صاحب في شرط سماه ﴿٢﴾ (الأخبار المختارة ٣٠٩/٣) ﴿٢﴾
وفي إسناد الحارث بن عبد الرحمن وهو صدوق به وروايته متحاج إلى منابعه.
(٥) الإعرابي - تقدير
(٦) يعقوب بن عبد الله بن سعد اللفي - بضم الفاقي - بعض القارئ وتشديد الميم - صدوق به ﴿٢﴾ من الثامنة ﴿٢﴾، سنة أربع وسبعين
٢٠/٢، والتهذيب ٢٨/٣، والترقيب ٢٧/٣) ﴿٢﴾
(٧) الأخصاري - في لين - من الرابع - ﴿٢﴾، والترقيب ٢٧/٣) ﴿٢﴾
(٨) ابن عبد الله ﴿٠﴾
(٩) عمر بن قيس بن زائدة العامري ﴿٠﴾، استخلصه النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة على المدينة ﴿٠﴾، وكان مؤذنه مع يبال
(٠) رضي الله عنها ﴿٠﴾ (ترجم أسماء الصحابة ٤٦٧/١) ﴿٠﴾
المنزل، فكلمه في الصلاة أن يحرص له أن يصل في منزله، فقال: آنتم الأذان؟ قال:
نعم. قال: أيتها ولو حبوا (1).

245 - حدثنا جعفر بن حمزة (2)، لنا يعقوب، عن عيسى، عن جابر، قال: نحن حديث (3)، أبي الربيع في قصة ابن أم مكتوم، قال: أجب، ولو حبوا أو زهقا (4).

246 - (أ) حدثنا عثمان (5)، نا أبو خالد (6)، نا زيد (8)، عن معاوية ابن

1) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 196)، والأمام أحمد من طريق اسياجل بن أبي الوراق، عن يعقوب، عن عيسى بن جارية، وفيه تقديم وتأخير في الفاظ، وليس فيه سؤال النبي قل لابن أم مكتوم من سباعه للأذان (السنن 3/473). أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي بيلب يعلى ص 311. ذكره الهنفي وعزاء لأحمد في أحمد. وأبي بيلب والطبري في الأدبي، ثم قال: رجال الطبري موقول كلهما (مجموع الزواري 427). واردوه البصريون ونقل عن الخطابي وغيره الاستدلال بالحديث على وجوب حضور الجامعة (الختام المجزرة 32/2).

2) في استمداد عقوبة الفعل وهو صدوق به، وعيسى بن جارية فيه.

3) وحدثنا جابر هذا له شاهد في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما عن أبي هريرة، وابن أم مكتوم (اظهر صحيح مسلم 452). وشرح النور على مسلم 5/100، وتبصر الورؤون 210/2.

4) وأخرجه النقاشي حديث ابن أم مكتوم من طريق ابن أبي ليلى (السنن 2/110).، ذكره التمبيري في (المشكا 388/1).

8) العيسى، فتح من العيناء، مات سنة أربعين ومائتين.

1) التهذيب 17/87، والترقية 170/1 (16).

3) الامام أحمد من طريق اسياجل بن أبي الوراق، عن يعقوب، وعن عيسى بن جارية.

2) وأخرجه أبو داود في (مسنده ص 202)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق اسياجل بن أبي الوراق، عن يعقوب، وعن عيسى بن جارية.

5) وذكره البصريون والتابعين: رواه أحمد بن حنبل والطبري في الأدبي، وأبو حبان في صحيحه، وله شاهد في صحيح مسلم، وغيره من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد وأبو داود وأبي ماكح عن حديث عمر بن أبى مكحم، والطبري عن حديث أبي ماسمة (الختام المجزرة 32/2). وقد تم تفسيره في الحديث رقم (244).

6) إشارة إلى أن الحديث في مسند أبي يعلى الكبير.

7) ابن أبي نضيرة. تقدم.

8) سلخان بن حبان الأعم. قال أبو حبان: صحيح، ووصفه ابن معين، وابن المدني. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير.

9) الحديث توق بالكتوبة في سوال سنة ثم وبانيا ومانه (طبقات ابن سعد 2/391، والتعديب 187/4، وخلاصة الخريجي ص 151).

8) زياد بن أبي زياد المجماص تقدم في حديث (21).
قل: حديث الثلاثة الرهط (1) الذين سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة (2) في المسجد يعني النطوع، فقال عمر رضي الله عنه: سألتموني عما سألت عنه رسول الله ﷺ: قال: الفريضة في المسجد أو المساجد، والطعن في البيت (3).

128 - باب: فضل الصلاة في الجماعة

247 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن فضيل (4)، عن عطاء بن السائب (5)، عن أبي الأحوص (6)، عن عبيدة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده، بضع (7) وعشرين درجة (8).

(1) تقدم في حديث (161)
(2) جاء في سنن ابن ماجة «خرج نفر من أهل العراق إلى عمر 900 (سنن 437/1)
(3) يعني سأله عن صلاة النطوع، عن أي مكان يكون أداها فيه أفضل؟
(4) لم أفهم على الحديث في جميع الزوارق، وذكره ابن جحير في المطالب، وبراء لأبي يعلى، وقال: أخرجه ابن ماجة من وجه آخر عن عمر (المطالب العامة 1467/1)، وسماه البصري ووعي العلام أحمد، والطبراني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه. ولم أفهم عليه في موارد الطبان (انظر اختلاف المخير 37712)
(5) وفي استماع ضعيف فهو زائد، فيه أيضاً من لم أفهم عليه رسم الثلاثة الرهط، وقد أخرجه ابن ماجة من حديث عمر بن سعد، سند أبو يعلى وفية الثالثة على الصلاة في البيت.
(6) انظر: سنن ابن ماجة 438/1
(7) تقدم في حديث (111)
(8) التفقي، صدق اختلط، من الهامش. مات سنة ست وتلاتين ومانة (التمديد 24)
(9) أخرجه أبو يعلى في مسند ص 458، وذكره أبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه 279/2)، وذكره الهنمي وعياً لأحمد بن يعلى وابن فياز، والطبراني في الكبير والأوسط 1000 وقال: رجاء أخذ نطقه. (جمع الزوارق)
(10) صدقة اختلط، وهو أخرجه الأمام البخاري وملوك المطاف والترمذي.
(11) وفق استماع عطاء، بن السائب، وهو صدقة اختلط، وقد أخرجه الأمام البخاري وملوك المطاف والترمذي.
(12) وفق نظر مسلم وملوك، وهو أخرجه البخاري 1317/3، والترمذي على مسلم 151/5، وذكره الزركشي 237/1، وكوفه الآخرين 129/1، وأخرجه من حديث الامام البخاري 1317/3، وفق نظر مسلم وملوك، وهو أخرجه البخاري 1317/3، وفق نظر مسلم وملوك. (سنن ابن ماجة 258، وشرح السنة للخويفي 273/3).

312
٢٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن تهير (١) ، نا ابن فضيل (٢) عن عطاء (٣) فذكر
نحو (٤).

٢٤٩ - حدثنا هديهر (٥) ، نا همام بن محيى (٦) ، نا قنادة (٧) ، عن مورق العجل (٨)
عن أبي الأحوص (٩) ، فذكر نحو (١٠) ، إلا أنه قال : جزاء (١١).

١٢٩ - باب : إذا حضر (١٢) العشاء وحضرت الصلاة

٢٥٠ - حدثنا أبو خيشمة (١٣) ، نا أسامة بن إبراهيم (١٤) ، عن محمد بن أسحاق (١٥).

(١) الحافظ - تقدم في حديث (٢٥٠).
(٢) محمد بن فضيل - تقدم آنفاً.
(٣) ابن السائب - تقدم.
(٤) نحو حديث أبي بكر بن أبي شيبة المتقدم . وقد تقدم تخرجه والكلام عليه ، وسيأتي أيضاً له مزيد بيان.
(٥) ابن حلاول الفسي - تقدم في حديث (١٥٠).
(٦) الأثري - تقدم أيضاً في حديث (١٥٠).
(٧) ابن دعامة السدوسى - تقدم.
(٨) مورق - بضم الميم وتشديد الزا المكسورة - العجل ، ثقة عابد ، من كبار الثانة ، مات بعد المائة ( التربيب
٢/٢٦٠ ، والمذهب ٣٣٧/١).
(٩) عوف بن مالك - تقدم.
(١٠) نحو حديث أبي بكر بن أبي شيبة .
(١١) أخرجه أبو يعلى من طريق أبي الأحوص عن عبد الله ، وقال : "أن رسول الله ﷺ قال : " تفضل صلاة الجمع
على صلاة الرجل وحده وبعض نزلة جزاء " (مشدود أبى يعلى ص ٤٨٤) ، وأخرجه البزار من طريق أبي
داؤد عن همام ، وصاحب باسما ، وله "صلاة الجمع تفضل على صلاة الرجل وحده أربعا وعشرين ضغفاً ،
هي النسخة كلها مثل صلاته " (كتاب الاستنبار ٢٧٧/١).
(١٢) وقال البوزري : اسناد حديث عبد الله بن مسعد رجله ثلاثة : ورواه البزار والطبراني واين خزيمة في صحيحه .
(١٣) ورواه أحمد بن حنبل ١٠٠٠٠ ، وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة .
(١٤) ورواه البخاري في صحيحه وغيره من حديث أبي سنيد الخدري .
(١٥) (الخليفة ٣٧٩/٤).

(١) في الأصل ( حضرت ) ، والذي في مجمع الزواري ( حضر ) .
(٢) زهير بن حرب .
(٣) ابن عبيدة - تقدم في حديث (٢٤٠).
(٤) (٤) ابن عبيدة - تقدم.
(٥) (٥) إمام المافري - تقدم .
130 - باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

۲۵۱ - حديثاً زهير(۱) ، فإنا وصيًّ بني المجز (۲) ، فإنا صالح بن رستم (۳) ، عن ابن أبي مليكة(۴) ، عن ابن عباس قال : أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين ، فرأيت(۵) وأنا أصلتها (۶) فجذبني(۷) ، وقال : أتريد أن تصل الصبح أربعًا ؟ فقال لابن عباس النبي ﷺ(۸) قال : نعم(۹).

۱- المخزومي مولى أم سلمة ، قال الذبيهي : وقعت في هلال ابن حجر : ثقة من الثالثة ( الكافش ۸۴/۸۴ ) والتهذيب ۲۰۶/۵.
۲- أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها : تقدمت.
۳- هكذا في مسند أبي بكر في مجمع الزوار، والذي في الأصول والأخبار المخبرة ( حضرت )
۴- ظاهر الحديث المعجم ويدل عليه أحاديث أخرى صحبت، وأورد الحدث صاحب لسان العرب في مادة ( عنا ) بلغته إذا حضر العشاء والعشاء ، فابدا، بالضياء ، وقال : أرد بالضياء ، صلاة العرب ، ( اللسان ۶۶/۱۵).
۵- أخرج الحدث أبو بكر في ( مسنده ص ۳۷۸ ، ۳۷۸ ) ، وذكره الهيبي وزعه لأحمد وأبي بكر والطلب في الكبير ، وقئ : رجاله نفقات بعضهم من بعض ( مجمع الزوار ۶۲/۴ ) ، وسافر البصري ووضع رواه ( أحاديث الحيدر ۲۷۴/۴) ، وليس في سماط مطمن لكن محمد بن إسحاق مماس ودق عنده في رواته عن عبد الله ابن رفيع ، وهو نابي في الصبح ويدل على معنا حديث عائشة عن النبي ﷺ ، قال : إذا حضرت الصلاة ، ووضع العشاء ، فابدا، بالضياء ، ( اثنا مسنده أبي بكر ص ۴۲۴ ) ، وحديث أثنا أخرجه الحكيم في ( مسنده ۴۹۲/۸ )
۶- ابن حرب .
۷- تقدم في حدث ( ۴۰ )
۸- مرين .
۹- تقدم في حدث ( ۳۷۴ )
۱۰- إبن عبد الله بن زهير : تقدم في حدث ( ۱۴۰ )
۱۱- يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأي بأنظر في نهاية الحديث.
۱۲- يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأي بأنظر في نهاية الحديث.
۱۳- أخرجه أبو بكر في ( مسنده ص ۲۵۴ ) . وأخرج البزار من طريق يحيى بن سعيد النطاش عن أبي عامر المزاز ، عن أبي يزيد عن عكمة عن ابن عباس ، وسماه وليس فيه تنبيه المصله ، ولا قوله : جذبني » . وقال : سموه .

۳۱۴
131 - باب : السواك للصلاة

252 - حدثنا أبو وهام الرفاعي (1), ثنا أبو إسحاق (2), ثنا معاوية (3), عن الزهري,
عن عروة (4), عن عائشة فلت : كان النبي (5) يفضل الصلاة التي يستك فيها (6)
على الصلاة التي لا يستك (7) فيها سبعون ضعفاً (8).

بعضهم عن ابن أبي مل벽ة عن ابن عباس ، ولا تعلم رواه بهذا الاستناد الا حكيم عن أبي عامر (9) . (كتف الأستار 10)
(1) مأذن بن يزيد . تقدم في حديث (11) .
(1) لم أميزه ، وهو في طبقة أبو إسحاق ابрагيم بن اسحاق بن عبيس الطالقاني فلعل أن يكون هو ، والله أعلم .
(2) معاوية بن يحيى الصدفي ، ضعيف ، وتأتي في حديث (12) .
(3) ابن الزبير . تقدم .
(4) في اتباع المحرمة (رسول الله) .
(5) في اتباع المحرمة (هذا) وكذلك في المستدرك .
(6) في اتباع المحرمة (لاسوق لها) وكذلك في المستدرك .
(7) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص 428) . أخرجه البارز عن طريق محمد بن اسحاق عن الزهري والساه من معاوية بن يحيى (كتف الأستار 144/1) . وذكره الهيثمي برواية الإمام أحمد .
(8) أخرجه الهيثمي وقال : رواه البارز عن طريق أبي يعلى ، وقال : لا تعلم أحا من赌场 هذا اللفظ إلا ابن اسحاق ، ولا عنه إلا إبراهيم . وقد روى فرقة منه معاوية بن يحيى (كتف الأستار 144/1) . أخرجه البارز عن طريق محمد بن يحيى (كتف الأستار 144/1) . أخرجه الهيثمي برواية الإمام أحمد .
(9) ابن عمر الواقدي وجهه ، وعده أيضاً لأحمد وزهري وابن خزيمة والهاكم (كتف الحيرة 4) .
(10) أخرجه الحاكم عن طريق أحمد بن حنبل ، ومحمد بن يحيى عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه . عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن مسلم الزهري وساك باللفظ الذكور ، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يجره (المستدرك 146/1) . أخرجه ابن خزيمة عن طريق محمد بن يحيى بالسند واللفظ الذكور ، وقال : أنا استنادت صحة هذا الخبر، لأنني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلله عنه (صحيح ابن خزيمة 7/1).
(11) وفي استناد أبي يعلى من لم أميزه ، وأبو وهام الرفاعي ليس بالقوي ، ومعاوية بن يحيى ضعيف .
253 - حدثنا أبوخيسرة، ننا يعقوب بن إبراهيم، ننا أبي (1) عن ابن اسحاق (2).

قال حدثنى محمد بن طلحة (3)، عن سالم بن عبد الله (4)، عن أبي الجراح (5)، وعلي أم حبيبة (6)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لولا أشع على أمتي لأمرتهم بالصلاة كل صلاة كا يتوضأون (7).

254 - حدثنا روح بن عبدالله، ننا يعقوب (8)، ننا زهير بن محمد (9)، ننا يعقوب بن إبراهيم (10)، ننا أبي بكر (11)، ننا زهير بن محمد (12)، عن عبدالله ﷺ.

أعلم.

132 - باب: في إقامة الصوف وخيرها وشرها

255 - حدثنا زهير (13)، ننا يحيى بن أبي بكر (14)، ننا زهير بن محمد (15)، عن عبدالله ﷺ.

الزهري - تقند في حديث (8).

(9) إبراهيم بن سعد - تقند أيضاً في الحديث (8).

(10) الإمام الغزاري - تقند.

(11) المطلبي - تقند في حديث (221).

(12) سالم بن عبد الله - عمر بن الخطاب - تقند في حديث (157).

(13) اسمه الزهير، قال ابن حجر: مقبول من الثلاثة.

(14) الثلث (8) 589/7.

(15) أปรากฏ ص 144، وجرد أسماء الصحابة 216/8، والتقريب 458/3.

(16) أخرجه أبو عبيدة في ( المسند ص 240)، وأعمده في ( المسند 219)، وفي استاد أبو الجراح: وذكره الهنفي دون قوله: كا يتوضأون، عزله لأحمد وأبي بكر، قال: رجاء نفاث (جميع الزوائدة 197)، وسماه البصيري، ولم يقبل عليه، (الانف الحصرة 379).

(17) ورجال استاده نفاث سوى أبي الجراح وهو مقبول ودينه يحتاج لتأتيه.

(18) قال الحافظ ابن حجر: صدوق من العالمة، مات سنة ثلاث وتلاتين وثلاثين، وقيل غير ذلك، (التقريب 178/1).

(19) ابن إبراهيم الزهري - تقند.

(20) أخرجه أبو عبيدة في ( المسند ص 241)، وقال البصيري: رواه أحمد بن حنبل، عن يعقوب بن إبراهيم، فذكره.

(21) نحن قد تقند هذا الحديث مع جملة أحاديث من هذا النوع في كتاب الطهارة في باب السواك.

(22) الحنفية (4).

(23) الكروماتي، قال ابن حجر: تلقى من الناسمة، مات سنة نهان، أو تسعم وثلاثين، (التقريب 244/2)، وتاريخ بغداد 155/190، والمتنبي 101/161.

(24) التميمي - تقند في الحديث (14).

316
ابن محمد بن عقيل (1) عن سعید بن النسب (2)، عن أبي سعید الهجري (3)، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ألا أدرككم على شيء يكفر الله به الخطيئة ويزيد في الحسنات؟ قالوا: بلى بإسناده ﷺ. قال: أسئ بوضوح في الكراه، وكبيرة المغتفي إلى المساجد، وانتظار الصلاة يعد الصلاة (4) ما منك من رجل يخرج من بيته (5) منظرين فيصل مع المسلمين الصلاة الجامعة ثم جلس (6) في المسجد ينظر الصلاة الأخرى إلا الملك (7) يقول: اللهم إغفر له، اللهم إرحبه، فإذا رجع إلى الصلاة فاعداً صفوكم (أقيموا) (8)، وسددوا الفرج، فإنه أركم من وراء ظهره (9). فإذا قال امامكم الله أكبر، فقالوا: الله أكبر، وإذا ركع فاركوا، وإذا قال سمع الله من حيث، فقالوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإن خير الصفوف المقدم، وشرها المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم، يامعشر النساء، أجا سجد الرجال فافضضن أبصارك، لاترين عورات الرجال من ضيق الأذز (10).

(1) نقل في حديث (3).

(2) اقترب.

(3) نقل في الحديث (142) مأخوذ على أن الخصال الثلاث المذكورة تمحو الخطيئة، وقد أسرت إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه سلمان وهو يؤدي معاذا.

(4) اقتصر الحديث (139) فيه بيان عظم أجر المنى إلى الصلاة وانتظارها في المساجد.

(5) في مسنود أبي بكر ( يقع).

(6) اسم جنس، والمراد الملاكية ويدل عليه الحديث الذي ذكره الهشمي في جمع الزوائد وحديث أبي هريرة عند الدارمي.

(7) نقل في مسنود أبي بكر وذكره في الأصل غير ظاهرة، وفي رواية الأمام أحمد، وجمع الزوائد (وأقيموا) وسواه.

(8) في مسنود أبي بكر (من خلفي وراء ظهره).

(9) كان أكثر الصحابة لايملك أحدهم سوى نوب واحد يؤدى في صلاة، وربما كان ذلك النوب ضيقا أو قد يشترل، تبدوه معرفة، ولكن فتح الله على المسلمين ورزقهم من حيث لم يحتسبوا.

(10) أخرج أبو حنيفة في مسنود ص (152) فذكره الهشمي وعده للامعة أحمد، وأبي جعفر ورشته زيداً قولاً: ما منك من رجل في 100 الجامع، ثم قال الزوائد: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفي الاحتاج إلى خلاف، ونقد ونقد وهو واحد (انظر صوائد 72/2). أخرج ابن أبي زرارة من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن أبي زرارة، وسأله بأعتبار وقال: هذا المبره لا يوجد عن سفيان غير أبي عاصم، فإن كان أبو عاصم قد حفظ هذا اسناد غريب وهذا خير طويل قد خرجتني في أعوام نوات عدد، والمنهور في هذا المتن عبد الله بن محمد بن أبي عقيل بن سعيد بن السيب، عن أبي سعيد (صحيح ابن هذى الأوز/9).}

من طريق أبي عاصم عن سفيان آخر، وهما في صحيحه وذكره الهشمي في موارد الأفلاط في موضع الأول. = 317
فلت: روى ابن ماجة(1) عن مالك، الحسن بن علي(2) من قول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقام الصلاة إقامة الصلاة

الصف

133 - باب: من تقام الصلاة إقامة الصلاة

256 - حدثنا أبو بكر بن زنجويح(3) ثنا عبد الرزاق(4) أنا معمر(5) عن عبد الله ابن محمد بن عقيل(6) عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تقام الصلاة إقامة الصلاة

الصف

= والثاني: حسب ما استناد إليه: (مورد الماظن ص38،118،116).

وعن سفيان الندري، عن عبد الله بن أبي بكر، وسفيان بطولة، ثم عزه لاين ماجة وأحمد والدارمي وابن خزيمة وأبن حبان.

= التحقيق المحرر: 40.

وفي استناد أبي يعلى، عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ابن وحده، يجيئ لنا، ورواية عبد الله بن أبي بكر ترتيد روائيه لولا ما تقدم مسلم ابن خزيمة، رجحه، واتباعه على رواية أبي عامر بن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر.

عن سعيد بن المسيب، وستاني، رواية أبي عامر أنشأ الله في الحديث (ق28).

1. أخرجه ابن ماجة في (سنن): 148/1 (2).


3. ابن هما الصناعي، شافعي حافظ، وهو صاحب المصنف، قال ابن حجر: عمي في آخر عمر، فغيره، وكان يشيع.

4. من النسابة، مات سنة أربع عشرة وثمانين، له خمس وثمانون سنة. التحقيق 500/1.

5. ابن راهين الآزدي، قال ابن حجر: تفقه لا أزيد في روايته عن ثابت بالأعشش وعثمان بن عروة بن شيبان، وقد فعاً في حديثه بالبصيرة، من كبار السادة، مات سنة أربع وثمانين ومائتين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة. التهذيب 6/372، والتهذيب 6/472، والتهذيب 6/547.

6. تقدم. وجابر ابن عبد الله الصخري المروفي.

7. أخرجه أبو بكر في (سنن): 314، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه، والامام أحمد من طريق عبد الرزاق في مصنفه، والطريقي في الكبير، من طريق سمعان الفذر عن عبد الرزاق، وذكره الحنفي وقال: فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل، وقد اختلف في الاحتجاج به، وذكره البصري، ولم يعث عليه وهو موجود في كنز العمال وفي رواياتهم.

8. التوقيع: باب: لا رواية البصري، إلا كأنه مخرج في الأصل، ورواية البصري يعمل في (كما) من تقام الصلاة (100) مصنف عبد الرزاق 444، ومجمع الطريقي الكبير 189/2، وسنده أحمد 322/2، وجميع الزوائد 89، وكنز المال 244/4، والتحقيق: 437.

318
134 - باب: من لم يجد من يصف معه
( يحيى ) رجل من الصف الذي أمامه

257 - حدتنا أبو بعبدا بن الفضيل بن عياش (1), ثنا مالك بن سير (2), ثنا السري
ابن سهيل (4), عن الشعبي (5), عن وأبي بن معبد (6) قال: انصرف رسول الله
وخرج، وجلجل خلفه القوم، فقال: يا أبا (7) المصل وحده، أنا تكون وصليت (8) صفا
فدخلت معهم، أو اجتررت رجلاً، ان ضاق بكم المكان، أعد صلاتكم، فلأنه لا صلعة
(9) قلت: لواصقة حديث في هذا المنعى رواه الثلاثة، وليس له طريق مثل هذه، والله
أعلم.

(1) غير ظاهرة في الأصل.

(2) قال ابن الجزري: ضعيف، وقال الذهبي: فيه ابن، ووهب الدارقطني، فلا يلتفت إلى كلام ابن الجزري.

(3) ميزان الاعتدال 4/449.

(4) سعيد. غير ظاهرة في الأصل ولا في مسنود أبى يعلى، والتحقيق من كتب الرجال، ومسير بالتصغير، قال ابن
حجر: لا أساس له من التاسعة، مات على رأس المائين. (التقرير 2/242).

(5) قال محمود القطان: استبان له كذب في مجلس واحد، وقال النسائي متروك وقال أحمد: ترك الناس حديثه. (ميزان
الاعتدال 2/176).

(6) عامر بن شراحيل. تقدم في حديث (14).

(7) تقدم في حديث (10/16).

(8) هكذا في الأصل وفي مجمع الزوائد، والذي في مسنود أبى يعلى "أبى" دون حرف النداء.

(9) هكذا في مجمع الزوائد، وفي الأصل غير ظاهرة، والذي في مسنود أبى يعلى "وصلته".

(10) الزيدية عن مسنود أبى يعلى، ومجتع الزوائد، وقد أخرجه أبو الطفيل في مسنود ص 176، وذكره فيلمي وعزة لأبي
يعلى وقال: في السري بن اباعة وهو ضعيف (مجمع الزوائد 2/67). وسماه البصري وقت رواة أبادود
والرميي، وابن ماجه وغيره هذه السباقه، وليس له طريق مثل هذه، والله أعلم، رواه ابن حبان في صحيحه
(التقارير 4/432).

وفي استناد أبى يعلى السري بن اباعة وهو متروك، وابعبدا بن الفضيل لينه الذهبي، ومالك بن سير ويثنجر
لمناج.

وقد أخرج جماعة من الأئمة بطرق متعددة، فأيابود من طرق سليمان بن حرب، ويعقوب بن عمر، عن ثعبان
وأيابود من طرق سليمان بن حرب، ويعقوب بن عمر، عن ثعبان، عن سهم بن هلال بن سهاب عن "نمير بن راشد عن
واعتبرت هذه أقرب من نظم أبى يعلى وotts، رواية أبى داود أخرجه ابن حبان من طريق الحجاج بن محمد عن سهم وثعبان، وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن

319
135 - باب: في صفوف الرجال والنساء

258 - حدثنا عمرو بن الضحاك بن مخلد (1)، ثنا أيوب (2) عن سفيان التواري (3)، عن عبدالله بن أيوب بكر (4)، عن سعيد بن المسبح، عن أبي سعيد (5) قال: قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر، خير صفوف النساء المقدم، وشرها المؤخر».

136 - باب: تراصوا في الصفوف

259 - حدثنا عبدالله بن عمر بن أبي بكر (6)، ثنا محمد بن فضيل، عن الوليد بن جحش (7)، عن علي بن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "تراصوا في الصفوف«.

علي بن أبي طالب، عن حنبل، عن ج добав، عن حمزة بن عبد الرحمن، عن حارثة بن حبشي، عن صفوان بن يحيى عن ابن عمر. ( البخاري 2/203)

(1) جاء في التقرير أنه ورد أبي أيوب عاصم النبيل وهو خطأ ظاهر وعلينا أنه وما وقع في التقرير أصله صحيح، وقد ترجم له ابن حجر في التهذيب على الصواب وقال في التقرير: نصه من الهادية عشرة، مات سنة اثنين وأربعين وثلاثة وثلاثين وثلاثين وثلاثين.

(2) أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد. تقدم في حديث (161).

(3) تقدم. في حديث (162).

(4) عبد الله بن أيوب بن محمد بن عمرو بن حزم. ثنا ابن حجر، ثنا ممنه. ( البخاري 2/203)

(5) المدريدي رضي الله عنه.

(6) أخرج أبو عبيدة في (مسندة ص 167). وأخرجه ابن حمام وابن حبان وغيرهما، وقد تقدم تغريمه في حاشية الحديث (250).

(7) تقدم. في حديث (250). وكذلك تغريمه في الحديث (247)

(8) الوليد بن عبد الله بن جحش - بضم الجيم واسكان الياء - صدقوه ومروي بالتشبي من المفسر. ( البخاري 2/237)

(9) لم أفق عليه.

320
فانى رأيت الشبان الذين تخللوهم كأنها أولادٍ (5) الخذف (4)

٦٣٧ - باب: ما جاء في القبلة

٢٦٠ - حديث بن أبي جعفر، عن عراب بن أبي سفيان، وكان قد صلى القبلة جمعًا قال: أمي لقي منزل ،

باجمود (7) ينادي على الباب أن النبي وقتح داخل القبلة، فشهد (8) على امامنا (11)

(1) قال ابن الدري: هم الفتى الصغار الحجازية (النهاية في الغريب ٩٥٦/٦).

(2) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص ٢٥٦/٢) ، وذكره الهيثم وعاز لابي بن أبي يعج ، وقال: فيه رجل لم يسم ( مجمل الزوايد ٢/٩٦١ ) وأوردوه البصري ذكر أن له شاهد من سنده البار بن غازب، أخرجه أبو يعلى في أبي نسية، والهاكم والبهذي في السنن الكبير، وناه تلفظ البهيتي، وفيه تفسير أولاد الخذف بأنهم جان جرد سود تكون برض البيضاء (النهاية في الغريب ٢/٣٧٤).

وق في استاد: ابن أبي محمد، والحديث مردوخ لذلك، وفيه أيضًا الوثيد وهو صدوق تهم وحديثه يحتاج لمتابع.

(3) كما ذكر البصري في سنده الأسرى على أنه شاهد مجدب من عباس فليس ببي، لجهلته السختي، لكن لم يذكر البالغ من سنده عمر بن الخطاب أن خرجه عبد الرزاق في ( minValue: ٤٤٧/٢) .

(4) الأسرى، ضعفه ابن حجر في الإصابة وقال في التقرب صدوق غير لما كبير، أدخل عليه ابن مالك من حديثه.

فحبت به: من السنة، مائة سنين وستين وثمانية، وأربع وفترة خليفة في سنة في وستين وثمانية، وقد ذكره بعينه بن عفان، في باب من يرغب عن الرواية عليهم: (طبقات خليفة ص ١٦٩، والمعرفة والتاريخ ٣٣/٣)، والبصري ٣٩٢/٢، والاسبدي ٥١٢/٢، والتشذيب ٣٩٢/٢، والتلميذ ٣٩٢/٢، وفائد ٥١٢/٢، والإصابة ٥١٢/٢، والتشذيب ٣٩٢/٢، والاسبدي ٥١٢/٢، والإصابة ٥١٢/٢، والتشذيب ٣٩٢/٢، والاسبدي ٥١٢/٢، والإصابة ٥١٢/٢، والتشذيب ٣٩٢/٢، والاسبدي ٥١٢/٢، والإصابة ٥١٢/٢، والتشذيب ٣٩٢/٢، والاسبدي ٥١٢/٢، والإصابة ٥١٢/٢، والتشذيب ٣٩٢/٢.

(5) علاقة بكر الصغير المهمة - المجلة، تقرأ بمنصب، من السنة، فتلاه وثمانية، وقد جاور

(6) الأنصاري الحزامي - ذكر الذي في تجريد أسماء الصحابة، وابن حجر في الإصابة ونقل عن البخاري، وإن

بيان مفيد أن له صحبة ( تجريد أسماء الصحابة ٣٤٩/٢، والإصابة ٥١٢/٢).

(7) هكذا في الأصل وفي جماعة الزوايد، والمطلب العام، والذين في سنده أبي بن ( متأخر ) في البخاري، من

(8) الذي في المطلب العام ( فقد تحول إلى القبلة).

(9) في المطلب العام ( فأمضى ) يفتح الباب، ومن الدم، وبينه رواية الطبراني في الكبير، فأمضى على امامنا أنه حول

(10) غير ظاهرة في سنده أبي بن .

٣٢١
والرجال والنساء والصبيان لقد صلى إلى ها هنا - يعني بيت (1) المقدس - وإلا هنا - يعني الكعبة (2).

138 - باب: أرهقوا القبلة

311 - حدثنا مصعب (3)، قال: حدثني بشر بن السري (4)، عن مصعب ابن ثابت (5)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأرهقوا (6) القبلة (7).

(1) هكذا في مسنده أبي يعلى وجمع الزوائد، والمطالب العالية، والذين في الأصل (ليبیتة)، بزيادة اللام.

(2) خرج الحديث أبو علي في (مسنده خليفة 96/2)، ذكره الهنفي في الزوائد وقال: فيه قيس بن أبي بكر وزعم شعبة والثوري وخالف في الاحتجاج به (جمع الزوائد 12/154، 146).، ذكر ابن حجر في المطالب وزعم لأبي بكر.

(3) الطالب العاملي (89/1)، وسافر ابن خزيمة في صحيحه مقلعا (صحيح ابن خزيمة 22/1)، وفي استاده، فليس بن أبي بكر وهو دربي، وحديثه صحيح لما جاء، وذكر ابن حجر أنه تفرد به على زيد بن سعيد بن عمار بالإسناد. لكن تجوز تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة تابعًا على الكتاب المumenة بطرق صحيحه لا مجال للنقاش فيها، وقد نزل القرآن بذلك في مواطن منها قوله تعالى: فقد ترى قلوبنا وجعلنا الهدية التي كنت عليها لا تعلم من يبنا الرحمن وهو ذلك من الآيات - أية 144. 143، من سورة البقرة.

(4) وعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنت في المدينة سنة عشر شهرا، وهم نحن نحو بيت المقدس ثم توجه إلى المسجد الحرام.

(5) ابن عبد الله الزبيري، تقدم في حديث (21/1).

(6) الأقوال، نسبة من فتح، عن ابن جهير، ثم اعتمدت وثاب، من التاسعة، مات سنة خمسة وأربعون وثمانية وثمانية.

(7) وله ثلاث وستون سنة. (الترقب 96/1، وانظر طبقات خليفة ص 248).

(8) مصعب بن ثابت بن عبد الله، فلzig البرمة، فلزعم ابن حجر: ابن الحديث وكان عابدا، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين وثمانية، (الترقب 2).

(9) أرهقوا - بالتقكة - في أقاربها، وقال ابن الأثير: أي أذنانا منها، (التهامة في الغرب 282).

(10) خرج أبو علي في (مسنده ص 299)، ذكره الهنفي وزعاه في بيت عيل والزبير، ورجل جال (جمع الزوائد 96/2)، ذكر أبو علي وضحه لضعف مصعب بن ثابت (1) (الترقب 2).

ويقال أن يكون منى الحديث «أرهقوا الديلة» أي اجتهاداً في تحديدها، وقد أخرج ابن خزيمة في هذا المعنى (صحيح ابن خزيمة 225/1)، كما يقال أن يكون منى هو الأمر بالثوب من ستةمصلى حتى لا يبتدأ مجال للمرور بينه وثوابه في هذا المعنى وردت أحاديث (انظر مجموع الزوائد 59/2).

322
169 - باب: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة

272 - حديثنا هارون بن معروف (10) نا بشر بن السرى، فذكر نحوه (10)...

273 - حديثنا أسدال بن أبي اسحاق (10) نا محمد بن جابر (10) عن حماد (10) عن
ابراهيم (1) عن عقيله (10) عن عبد الله (8) قال: نسبت مع رسول الله س لأخيه بكر
وأبي بكر وعمر، فلم رفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة، وقد قال (1): فلم رفعوا أيديهم بعد
التكية الأولى (10).

قلت: الذي في السنين من حديثه: "ألا أصل بكم صلاة رسول الله س في رفع
يديه إلا عند التكية الأولى: (10)"

(1) المروري: تقدم في الحديث (200).
(2) في نحو حديث مصوب: "أي حديث ومعين عن بشر بن السرى وهو الحديث (221).
(3) وقال أبو بكر من طريق أبو يعلى عن هارون بن معروف عن بشر، ووضعه أيضا لأنه من طريق مصوب ابن
نابت (10) (تتابع الحديث (211).
(4) تقدم في الحديث (221).
(6) ذهب كتب فسخ حفظه وخلط كثيرا، ومنه فصار ينظر، من السنة: مات بعد السبعين ومائة (الجرح
والتفاهم) (197/6). وقال: (10) (تتابع الحديث (221).
(7) ابن مسعود: "أي سني هجري: فله صدوق له أوهام من الحاسة، رمي بالرجل، مت سنين عشرين
ومنه تقبل قبله: ويهم خليفة بأن وقته كان سنين عشرين ومائتين (طبقات خليفة ص (126).
(8) 197/6.
(9) التحفيظ: تقدم في الحديث (221).
(10) ابن قيس: التحفيظ تقبل فيه عابد، من الثانية. مات بعد السبعين. وقيل: بعد السبعين (التقرբ
(37/2).
(11) ابن حزم: تقدم.
(12) في مجمع الزوائد (وقد قال مرة: (10)
(13) أخرجه أبو رويس في (مسنده ص (126)، وقال: هو المهمم، وورع الله لأبي يعلى، وقال: محمد بن جابر المهمم التَميم.
(14) وقد اختلط عليه حديثه، وكان، بلال بنفةيفن (10) (مجمع الزوائد (201/6). وقال: (ثرة: (10)
(15) فنقل كلامه المهمم الذي في المنصف الليل، عقب الحديث (10) (تتابع الحديث (221).
(16) وذكر صاحب جمع السنين حديث ابن مسعود باللغز الذي أشار إليه المهمم وورع لأصحاب السنين (جمع الغواد.

323
160 - باب: رفع اليدين

أيا رفع رأسه من الركوع (1). 

قلت: رواه ابن ماجة خلا قوله: "وأيا رفع رأسه من الركوع".

(1) ابن أبي نعيم.

(2) نقله في الصحيح بثلاث سنين، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومائتان، وله نحو نهرين سنة. (التهذيب).

(3) الطويل: تقدم في حديث (11).

(4) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص 31)، وأبو يعلى بن أبي نعيم بلفظ الحديث الأدنى في (مصنفه 235/6).

وأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن بشار (بندار) عن النتقلي وفيه زيدان الرغب عند المجود، وقد قال الدارقطني: لم يرو عن حيد مرفوف غير عبد الوهاب، والصواب من فعل أنس. (سنن الدارقطني).

(5) وذكره الهنعي في مجمع الزوارنة وقال بعد عزوه لأبي يعلى: رواه ابن ماجة خلا قوله: "وأيا رفع رأسه من الركوع".

وقال: رجالة رجال الصحيح: (مجمع الزوارنة 20/2). وسافه البصيري وذكر كلام الهنعي عليه وعزاه لنفسه.

قلت: وسافه بلغت آخر وعزوه لأبي يعلى بن أبي نعيم، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن ماجة. (التحفة المحيطة 400/4).

والحديث أصله عند ابن ماجة من طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب النتهفي وليس فيه قوله: "وأيا رفع رأسه من الركوع". (سنن ابن ماجة 288/1).

وقد تقدم أعلام الدارقطني للمحدثة بالوقف في النتقلي قدر صحته مرفوعًا عن حيد، والله أعلم.

(6) 264
266 - حددنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الالوه التقعي، عن حميد، عن أنس أن النبي ﷺ كان يرفع يديه في الركوع والسجود (1) قلت: أخرجته لقوله: والسجود.

141 - باب: القراءة في الصلاة

267 - حددنا إبراهيم بن الحجاج السامي (1)، ثنا سكين (3)، ثنا المتنى القطان (4)، حددنا عبد الالوه (6) يعني - أبا (1) سكين قال: أني أسس بن مالك فقدت أخبرني عن صلاة رسول الله ﷺ، فأما أهل بيته فصل بن (3) الظهر والعصر، فقرأ بنا (8) قراءة همساً، فقرأ بالمرسلات والتلاوات، وعم يتساءلون، ونحوها من السور (9).

(1) أخرج أبو بكر في (مسند ص 249)، وأبو بكر بن أبي شيبة وقلمه علیه.
(2) وذكره لهيمني وزعه لأبي بعث وقال: رجال رجال الصحيح (جمع الزوائد 1/117) وذكره البوصيري في (الصون الفارسي) 400.
(3) وقد تقدم الكلام عليه في الحديث السابق.
(4) تقدم في حديث (42) سكين بن عبد الالوه بن قيس العبد العطار، وهو ابن أبي الفرات، قال ابن حجر: صدوق بريو عن الضغطات من السنة (التفهذب 1/166، والبطرس) 316.
(5) في الأصل «العطار» والصواب ما ذكره، وهو ابن دينار الأحمر، قال ابن حجر: ابن الهذيل، من السادة.
(6) ابن نسق العبد، والد سكين، قال أبو حامان مجهول، وذكره ابن حبان في النققات وقال ابن حجر: مقبول من الرأية (التفهذب 6/356، والبطرس) 512.
(7) في المطالب الوعائية (والد السكين).
(8) ليست في المطالب الوعائية.
(9) أخرج أبو بكر في (مسند ص 386)، وذكره لهيمني وزعه لأبي بعث، وذكره ابن زكريا في الأبوس، وقال: فيه سكين.
(10) ابن عبد الالوه ضعفه أبو داود، ونسائي، وردنه وقع وابن معي وأبو حمان وأبو حبان (جمع الزوائد 2/116).
(11) وذكر ابن حجر وقرأ لأبي بعث (المطالب الوعائية) 1/126.
(12) أبو جعفر البصيري لم يذكره (الصون الفارسي) 394/4، وذكره المتنى وهو ابن الحديث، وعبد الالوه وهو مقبول.
(13) تقدم في حديث (77).
142 - باب : قراءة الأمام بفتحة الكتاب

268 - حدثنا محمد بن أبي زميل (ن)، نحن عبد الله بن عمر الوحشي (ن)، عن أبي (ن)،
عن أبي قلابة (ن)، عن أنس بن مالك (ن)، أن رسول الله علّي أصل أحبابه، فلما قضى صلاة أقبل
عليهم بوجه فقال: أتفرعون في صلاتكم خلف الإمام. إلَّا أن يقرأ في سكتا، ففالوا (ن،)
ثلاث مرات، فقال قائلًا: أو قال (ف): نفلع، قال: فلا تفعلوا، ليقرأ أحدكم
فتحة الكتاب في نفسه (ن،).

(1) السباعي الهذاني - تقدم
(2) ابن عازب - تقدم في حديث (176)
(3) يغبورة السجدة
(4) أخرج الحديث أبو نعيم في (سنده ص 185) ذكره الهذاني وعزا لأبي يعلى، وقال: فيه يحيى بن عبيد بن أبي (ن)،
الفرز وهو منكر الحديث. (ن) يجمع الزائد 116/2 (ن)، وأورد البصري وقال: استد رجل نفاث، وأيالفرز
هو عمر بن عمرو (ن) (انه الفتحة في الحراء 4/326) (ن)، وقد قام البصري رحمه الله في توثيق رجالة فيه يحيى بن عقية
(ن)، وهو وضاعة إذا ذكر أبوعام ونور، ولا يجوز الاحتجاج به بالاهال من الحالات، والله أعلم.
(5) في الفتحة المحسنة (ن)، وهو خطأ، والصواب: محمد بن الحسن بن أبي داين - مصرا - نزل بغداد - لأليس به
في الفتحة. وقال: أتفرعون: صدوق. (ن) (الجراح والتعديل 127/8، وتاريخ بغداد 175/12، والتفصيل
2/34).

(6) في التقرب "عبد الله بن عمر" بدون البا وهم خطأ والصواب ما أنبأه من كتب الرجال، وعبد الله تقدم في
حديث (ن،).
(7) ابن كيسان السخني - تقدم في حديث (ن،).
(8) عبد الله بن زيد الجريري - تقدم في حديث (ن،).
(9) في مجمع الزائد (ن،) (فأثرة) دون القان.
(10) ليس في الفتحة.
(11) أخرج أبو نعيم في (سنده ص 279) ذكره الهذياني وعزا لأبي يعلى والطبراني في الأوسط، وقال: رجالة
كتاب (ن) (مجمع الزائد 116/2) (ن)، ذكره البصري وعزا لأبي نبية في مصنف من طريق ويبع عن سعير.
 عن نعيم، وعن عبد الله بن غالب (ن) في صحيح عن طريق، حسن رواة. عن عبد الله بن عمرو (ن) (الفتحة

326
279 - حدثنا اسحاق بن إبراهيم أبو موسى الهموي، نانا التنشر بن شميل (1)، نانا يونس بن أبي اسحاق (2)، عن أبيه (3)، عن أبي الأحوص (4)، عن عبدالله (6): قال: كان الناس يجهرون بالقراءة خلف رسول الله رضي الله عنه، فقال لهم رسول الله ﷺ: خلقتم على القرآن (7).

270 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مير (8)، ننا محمد بن عبد الله بن الزبير (9)، عن يونس بن أبي اسحاق، فذكر نحوه (8).

أبو سفيان السبيعي - تقدم (1)
أنذرني، النحو، ناقة نبي، من كبار الناسعة، مات سنة أربع ومائتين وله اثنان وثمانون سنة، وتقدم، 278/376

(2) السبعمي الهذلي، أبو سراغيل، قال ابن حجر: صدق يهم تلياً، من الحسن، مات سنة أربع ومائتين، وله اثنان وثمانية، تقدم، 278/376

(3) غواث بن مالك - تقدم في حديث (8)

(4) ابن مسعود رضي الله عنه

(5) أخرجه أبو يعلى في (مسند ص 45)، وأخرجه البزار من طريق محمد بن يسار، وخلان بن أسمر، عن النبي ﷺ، عن شميل، وسالمه بن يسار، وله تلقي القرآن، 279/376، وأخرجه الأندلسي من طريق أبي أحمد الزبيدي، عن يونس بن أبي اسحاق، 279/376، ومات سنة أربع ومائتين، وله اثنان وثمانية، تقدم.

(6) وقال البخاري: عن عبد الله قال: كانوا يقرؤون خلف النبي ﷺ فقال: خلقتم على القرآن، 279/376، والبخاري، 279/376.

(7) و⋀ذكوه اليهودي—they ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكوه اليهودي في الآيات ذكرت المكان على الذي قبله.

277
ما يكون من القراءة في الصلاة

271 ـ حدثنا زهير (1)، ثنا القاسم بن مالك المزني (2)، عن حنظلة بن عبد الله السدوسي (3)، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ صلى ركعتين فقرأ فيهما بأيام الكتاب (5) لم يذكر عنها شيئا (6).

(1) أبوخيمرة، زهير بن حرب، تقدم في حديث (6).
(2) في الأصل (المزني)، وقد ترجح له ابن أبي حاتم والذهبي وغيرهما وقال ابن حجر: صدوق فيه لين. من صفار التاسعة. مات بعد السبعين وامرأته 332/121، وأدرج الحنفية والجهال 333/122، والكنك 333/122.
(3) تقدم في حديث (24) وشيئها شهر في حديث (26).
(4) في النوع المحرر (قارآ) دون القاء.
(5) في النوع المحرر (بأي القرآن).

وهذه الأحاديث وغيرها من المصنفة بتوجيه القراءة بفتحة الكتاب في الصلاة نفس حدث أبى هريرة في الميّة صلاته فيه. (ثم أقرأ ما تيسر من القرآن). أخرجها جامعهم البخاري في (الصحيح 139/1).

278
باب: مثل من لم يؤمن خلف الامام

272 - حدثنا أبو يعيش، ناس جرير (1)، عن ليث (2)، عن كعب (3)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قالت الامام "غير الغضب عليهم ولا الضالين" (و) قال الذين خلفه: آمين. النكت (4) من أهل الساء وأهل الأرض أمن غفر الله (5) للعبد ما تقدم من ذمه. قال: مثيل الذي لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فاقتصروا (6) فخرج (8) سههم، ولم يخرج سمه، فقال: ماله قبضه لهم. قال: إنك لم تقل آمين (9)."

---

(1) جرير بن عبدالمجيد البضي، تقدم هو وشيخه في الحديث (6).
(2) ابن أبي سليم، تقدم في الحديث (7).
(3) المدنى. قال أبو يعيش: "لا يعرف مجهول", لا أعلم روى عنه غير ليث، وترجم له الذهبي. ولم يعرفه بجرح ولا تعديل. لم يذكر من روى عنه غير ليث. ونقل ابن حجر عن الترمذي أنه قال: "كم ليس يعرف، لا نعلم أحداً روى عنه غير ليث. ابن أبي سليم وقال المزى: "كبذ المدنى أحد المجاهيل. وقال ابن حجر: مجهول من الراوية (135/2)."
(4) الزيادة ينقضي السباق.
(5) جواب إذا.
(6) جواب تاني إذا.
(7) مأخوذ من الفرقة، وهي السهمة تضرب بين القوم. (7) لسان العرب، 266/8. وختار الصحاح، ص 230.
(8) هكذا في الأصل وفي أنف الحبيرة، والذي في مجمع الزوائد. (صخرج) بالتأنث.
(10) تقدم في قراءة السببلة (الحبيرة، 4/288).

وفي استاد أبي يعيش، المدنى وهو مجهول. ولم يعرف له ليث البصري، وفيه ليث بن أبي سليم. وقد وثقه البصري، رحم الله، فلم يذكر الصواب لأن ليث اختلف وثاني. ولم تميز رواية فثرك لذلك. وقد ضعفه البصري، كما تقدم في النقل عنه.

329
١٤٥ - باب : ما يقول في ركوعه وسجوده

٢٧٣ - حدثنا ( سفيان بن ) (١)، وكعب ، نانا أباى ، عن ( أبي ) (١)، اسحاق ، عن أبي عبيدة (٣). عن عبد الله (٤) : قال : لما نزلت " اذا جاء نصر الله والفتح " كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول : " سبحانك اللهم وبحمدمك ، اللهم اغفر لي انا أنت النواب الرحم " (٥).

٢٧٤ - حدثنا عبد الرحمن بن سلام (٦)، نانا إبراهيم بن طهان ، عن أبي اسحاق (٧)، فذكر نحوه (٨)، ولم يذكر الركوع (٩).

٢٧٥ - حدثنا عبد الأعلى (١٠)، نانا معمر بن سلطن ، قال : سمعت محمد بن عثمان (١١)

(١) الزيداء أنا بنيه لأن أباي يعي لم يدرك وكعبا ، لكنه روى عن أنه سفيان ، سفيان روى عن أبيه وكعب ، والسقط حصل في سنده أباي يعي ، وكذلك في زواجته . سفيان تقدم نزمه في الحديث (٢٤٠). وكعب في الحديث (٢٤١).

(٢) في الأصل ( أين ) والتاريخ من سنده أباي يعي ، والأضف المفردة ، وأبوسحاق هو السبيعي الهذاني . تقدم .

(٣) أبو بعيدة بن عبد الله بن مسعود ، قال أباى حجر : مشهور بكثيرة ، والأشهر أن لا اسم له غيرها . يقال : اسمه عامر . كوفي ظن كبار الثلاثة ، والراجح أنه لا يصح سماه من أبيه ، مات بعد سنة ثمانية ( التهذيب ٤٦٠ / ٢٧٠ / ٢٧٠ / ٤٤٨ / ٢٨٠).

(٤) ابن مسعود رضي الله عنه ( أخرجه أبو يعلى في ( مسنده ص ٤٨ ) . و أخرجه الزرارة من طريق عمرو بن ثابت عن أبي اسحاق ، وساخته . في ذاته ، ونظيره قريب من نظف أبي يعلى ( كشف الاستربا ٢٦٤/٢ ) ، وذكره الهذاني وزعزع أحمد . وأبي يعلى والزراء والطرابلسي في الأوضاع ، وقال : في استاد الثلاثة أوعيدة ، عن أبيه ولم يسمع منه ، ورجال الطبراني رحال الصحيح خلا حجاج بن سلطن ، وهو جمعه لكنه اختلط ( مجموع الزواري ٢٢٧ / ٢٩٣ )، وأنوش البوصيري ولم يتحقق ( اثنا عشر المفردة ٣٠٤/٤). وفي الاستهاد انقطاع بن أبي عبيدة وأبي عبد الله بن مسعود ( أخرجه أبو يعلى في حديث) (٢٥) .

(٥) تقدم وهو وشيه في حديث (٢٥).

(٦) السبيعي تقدم .

(٧) نحو حدث وكعب عن أبا اسحاق الذي تقدم أنفا .

(٨) تقدم الكلام على الحديث في الذي قبله . وقد ذكر يالوبصيري بهذا الاستهاد ولم يتبعه في ( اثنا عشر المفردة ٣٠٤/٤.

(٩) ابن حماد النمري . تقدم هو وشيه في الحديث (٣٢).
أبا (1) في الأصل: "أبا" هو خطأ.桃花の上の文字が誤りです。正しいのは「أبا」です。
 عن عيان بن عطاء الحرامي (2). عن أبيه (3) عن عائشة كانت ليلى من رسول الله ﷺ، قال (4) فنستؤت لENA (1) قالت: 
 بعض نسائنا، فخرجت غيرها، فإذا أنا به ساجدة كالهبة الطريح، فسمعته يقول: سجد 
 لك سوايا وخيال، آمن بك فؤادى رب هذه نبي، وما جنبت على نفس، باعثت يرجى 
 لكل علمتم فاعز إذن ز منعم، قالت: فرفع رأسه فقال: ما أخرجك؟ 
 قالت: أظنا أنفه (6) قال: إن بعض الظلمين، فاستغفرى الله، إن جبريل (7) 
 أتألم أن أقول هذه الكلمات التي سمعت، فقوليها في سجودك، فإنه من قاعلا لم يرفع 
 رأسه حتى يغفر أظنه قال: له (11)

(1) في الأصل: "أبا" هو خطأ.桃花の上の文字が誤りです。正しいのは「أبا」です。
(2) عن عيان بن عطاء الحرامي، قال: ابن حجر: "جهل (التقرير 16) 1/16.
(3) أبو محمد المقدسي، ضعيف من السبعة، مات سنة خمس ومائتي سنة (التقرير 2).
(4) عطاء بن أبي سفيان: "جدولهم بئس البرج، وبئس البرج، من المفسرين: مات سنة 
 خمس وثلاثين ومائتين، وأربع وفاتهخارف في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (طبقات خليفية ص 136)، ونحوه 
(5) في اخاف الخمرة: (عند) بالاود.
(6) هكذا في الأصل، والذي في جمع الزوارد (أنا أسل)، وفي اخاف الخمرة (أنا اسأل).
(7) في جمع الزوارد (تغري) بالاود الفوقية.
(8) هكذا في جمع الزوارد واتخاف الخمرة، والذي في الأصل غير ظاهرة.
(9) في اخاف الخمرة (عله السلام).
(10) أخرجه أبو مسلم في (مسندين ص 242)، وذكره الهيثمي وعزاء لأبي يعلى، وقال: فيه عيان بن عطاء الحرامي.
(11) ورقة دجيم، وضعفه البخاري ومسلم ابن ممن وغيرهم. (جمع الزوارد 2/168/4، وأوردته البصري وتعقبه 
 بكلاً غير ظاهر بسبب طمس في النسخة التي وقفت عليها من (اتخاف الخمرة 4/416)، وحديث مرفوع فيه 
 جامع مشهور للاعتقد بحديثهم، فهم محمد بن عثمان، أبو عثمان الحرامي، الأول الذي ابن محمد وهو مروك 
 والاثنان جهم، والثاني ضعيف، وفيه أيضاً عطاء الفراء هو مسند ويرسل كثيراً وقد عتن الهند.
(12) ورودي عن ابن ممن غيره، لمس من أحد من الصحابة. (اظهر جامع التحصيل ص 29).
(13) وحديث عائشة هذا له أصل في الصحاح أخرجه مسلم وغيره، ينطلق من (ابتدأت النفيان) ذات ليلة، فظنت أن 
 ذهب إلى بعض نسائنا، فتحمست ثم رجعت. فإذا هو راكب وعابور: «سبحانك وحديك، لا الله إلا 
 أنت» فقلت: «أبى أنت وأمي. ان يلقي شأن، وان يلقي آخر». (اظهر صحح مسلم 357/1).
276 - حديثنا عبد الله (1) بن عم، ثنا عبدال واحد بن زياد (2) ثنا عبدالله بن اسحاق (3)، عن النعيم بن سعد (4) عن علي بن أبي طالب أنه نهى أن يقرأ الرجل القرآن وهو راكع، وقال: إذا ركعت فعظموا الله، وإذا سجدت، فاذعوا الله فقمن أن يستجاب لكم (5).

قلت: رواه موفقاً كما ترى وهو في الصحيح مرفوع خلا قوله "فذا ركعت" إلى آخره.

277 - حديثنا مسروق بن المرزبان (1)، ثنا يحيى بن زكريا (2)، عن عبدالله بن اسحاق، فذكره نحوه (3).

(1) في الأصل (عبد الله) والصحيح من مسند أبي بكر بإحاث المهرة، وهو الغواريبري وقد تقدمت ترجمته في الحديث (4).
(2) تقدم في الحديث (5).
(3) أبو النacre، وهو ابن أخت النعيم بن سعد، وقد تقدم في حديث (6).
(4) النعيم بن سعد بن حبتة - يفتح المهملة وسكون الموحدة ثم متنئا - قال ابن حجر: مقبول من الثالثة (7).

وحدثني على رضي الله عنه أصله في الصحيح مرفوعاً، وليس فيه "وذا ركعت". أخرجه مسلم (صحيح مسلم 248/1). ويشهد للزيادة حدث ابن عباس وفيه: "لا وان نهى أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.

أخرجه مسلم، والمطلب له، ابن خزيمة وغيره. (صحيح مسلم 248/1. صحيح ابن خزيمة 346/8). وتنظم الرب في الركوع ونسبة وعلومه في السجود تثبت بطرق صحية كثيرة لا مجال لذكرها.

(1) تقدم في حديث (2).
(2) ابن أبي زائدة الهمداني تقدم في حديث (3).
(3) أي نحو حديث عبدال الواحد بن زياد عن عبدالله بن اسحاق، وقد تقدم ذكره.
(4) وأورده البصيري أيضاً بهذا الاستدامة.
(5) (الإنساء الميزة 4/420).

372
146 - باب: فين لا يتم ركوعه ولا سجوده

278 - حدثنا عبيد الله بن عمر (1) ، لنا أساطين بن محمد (2) ، لنا موسى بن عبيدة الربيدي (3) ، عن عبد الرحمن بن جعفر (4) ، عن أبيه (5) - وكان أبوه من كتاب على - عن قال هناء رسول الله ﷺ أن أعرف وأنا راكع ، وقال يا على « مثل الذي لا يقيم صلبه » في صلاته كمثل حبل حملت ، فلما دنا نفاسها أسقطت ، فلا هي ذات حمل ، ولا هي ذات ولد (6) .

279 - حدثنا داوود بن رشيد (7) ، لنا الوليد بن مسلم (7) ، عن شيبة بن الأحشاف (8) ، في الأصل ( عبد الله بن عمرو ) وهو خطاً ، والصواب ما أنباه من مسند أبي يعلى ، وعبد الله هو القواريري .

(1) في القرنى ، وقال أبوه: صاحب ، وقال ابن مرين: نقة ، وكذلك وقته ابن حجر وقال: ضعف في النورى .
(2) تقدم في هذا ( 320 ) .
(3) في مسند أبي يعلى ( حنفى ) ، وأحسبه عبد الرحمن بن جعفر - مصخرًا - الحضري ، قال ابن حجر: نقة من المراة . مات سنة يمن عشرة ومائة ( التقرب 2475/200 ) .
(4) قال أبو زرعة روايته عن أبي يعلى مرسلاً - وقال ابن حجر: نقة من الثانوية - م🌿ه وأبيه صحيحة . مات سنة يمنين ، وقيل بعدها . ( الماسيلص 36 والتقرب 127/6 ) .
(5) أنا لا أعتقد تاغنا بعد ركوعه .
(6) أخرجه أبو يعلى في ( مسند ص 54 ) ، ذكره الهشمي وعزا لأبي يعلى وقال: في الصحيح منه التهدي عن الفراءة في الركوع ، وفي موسى بن عبيدة الربيدي وهو ضعيف . ( مجمع الزوايد 122/2 ) ، وأورد الوصيري وقال: مدار هذا الحديث على موسى بن عبيدة وهو ضعيف .
(7) تقدم في حديث ( 48 ) .
(8) إنسان مي: تقدم في هذا ( 48 ) .
(9) تقدم في هذا ( 64 ) .
(10) في المقدمة ( عن الأحشاف هو شيبة الأحشاف ) ، وقال ابن حجر: شيبة بن الأحشاف الأزاعي ، مقبول من النسابة . ( التذهب 4/375 ، والتقرب 125/6 ) .

332
سمع أبا سلام الآشور (1) يقول: أخبرني أبوصالح الآشورى (1) أن أبا عبد الله
الأشورى (2) حذره أن رسول الله ﷺ بصره (1) برجل لا ينتمي ركوع ولا سجوده، فقال: لو
مات هذا على ما هو عليه مات على غير ملة محمد ﷺ وأتباعه، فكان الزكوة والصدقات، كان مثل
الذي لا ينتمي ركوع ولا سجوده مثل الجائع لا يأكل إلا التمرة والتميرتين (3) لا يغنيان عنه
شيئاً.
قال أبوصالح: فلقيت (4) أبا عبد الله، وقلت: من حذرك هذا أنه سمعه من رسول الله
(5) ﷺ. قال: حذرك أمه والأجداد (6) خالد بن الوليد، وشرحيل بن حسنة، وعمرو بن
العاص سمعه من النبي ﷺ.

(1) مطرود الآشورى. قال أبا حجر وجماعة أنه حشي. وقال جماعة آخرون بأن أصله عربي من حمير. وهو نصف بيرسل.
(2) من الثالثة. (المراحل ص 265، والتاريخ 2، والتمارين 2). 1296/106، والتاريخ 2.
(3) قال أبو زرعة: لا يعرف اسمه. وقال أبو حنبل: لا ينطق به وله ذمته. وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة.
وليس له وجه الله دلّ عليه. (الجمهور والمجلة 327/9، والمجلة البشرة 4، والتمارين 2).
(4) يقال ابن حجر: جمعه الله. (التاريخ 4، والتاريخ 2).
(5) كأنما في الأصل وبصره به: يعني علمه به. وقد جاء في الترغيب والتميرتين للذين (أي أهل الجاهلية). كذا في
جميع الزوايد. أما الذي في كتاب الجزيرة فإنها (مر ببرجل). (أظهر مختار الصحابي ص 53).
(6) في جميع الزوايد (يا لكل التمرة والتميرتين) وهو خطأ في التزامهم لأنها مشروعة بالله والإنسان، لا أن يكون هناك مخالفة
مقدار تكون الجملة كهذا (يا لكل التمرة والتميرتين، والتميرتين لتقنينه عن النبي ﷺ) على الاستثناء.
(7) كأنما ينص على أنه لم يسمع الهديت من أبي عبد الله مباشرة، بل ينقل صحة منه. وكان أبا عبد الله أخاه أبا صالح
بالهديت مرسلًا. اسأله بعد سؤاله.
(8) كأنما في مقدار يجدر به، وهي المدينة، وخصوصاً أ البعيدة بين النهرين، وهي المراة في الحديث، وكانت النسج مكونه من
خمسم جزء. (الجمع الزوايد ص 166، ومختصر، وفاطمة، وفاطمة، وفاطمة، ولسان العرب، 3، مادةzh 5، مادةzh 5.
(9) أخرى أبولبكي في (مسند ص 358)، والطفياني من طريق سلاب بن عبد الرحمن الدمشقي، عن أهل البصرة
بصل، ووصفه بالمتنزه وقد تفرغ من نفقة أبي بكر (المجمع الكبير 373/4)، وذكره أهلبي بلفظ الطفياني
وعز له. (الجمع الزوايد 276/9، وأورده الوضيبي ونزل للطفياني، وأين خزيمة
في صحبة، وحسن استاده 434/4).
(10) في استاده الوليد بن حردود هو مدلس دلモンي القدر، وهو عندهما، فيه أيضاً شبيهة باب الآخرين وهو مقبول.
وذكره المذكور في كتاب الترغيب ونزاء الطفياني، وأبي بكر. وحسن استاده ولا ينتمي خزيمة في صحبة.
(11) للرغيب والتميرتين 376/1.
والآثار الصحاح تدل على صحة معناه.

246

281 - حدثنا أبو بريك بن سليم، نا سلام بن سلمة، عن أبا نصرة عن ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد استوى فلو صبه على ظهره ماء لأمسكة.

(1) ابن حبيب - تقدم.
(2) ابن مسلم الباهلي - تقدم في حديث (221).
(3) ابن سلمة بن دينار، هكذا في اتحاف المخبر.
(4) ابن جعدان.
(5) المخبر: ليست في اتحاف المخبر.
(6) في اتحاف المخبر ( يسرق صلات).
(7) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 147).
(8) سلمان بن داود الأزهري - تقدم.
(9) الطويل - تقدم هو نسخة في الغدبة (212).
(10) المذر بن مالك - تقدم في حديث (88).
(11) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 244) وذكره اليمي وعزاء للطباني في الكبير، وأبو يعلى، وقال: رجلاه.
(12) موثوقون (جمع الأزواد 123/2). ودروي بن خزيمة وغيره أحاديث تفيد وجوب الاستواء في السجود، منها حديث جابر، وابن عمر. ورضي الله عنها، وحديث المسنن صلاته. (صحح ابن خزيمة 244/1) ولا أعتاد على حديث أبي يعلى هذا لأن سلام ابن سليم متروك، وزيد العلمي ضعيف.
147 - باب: ما ورد من الأعمال في الصلاة

282 - حديث عن محمد بن الخطاب (1)، ناهي مؤلف، لنا شعبة، حدثنا حصن (7)، عن
عبد الملك بن عمر (3)، عن عمرو بن حرث (4)، قال: (كان) (6) النبي ﷺ (رضا) (6)
مس لحيته في الصلاة (7).

283 - حديث عن أبو عمران (8)، ناهي عبد السلام (9)، عن يزيد الدلاني (11)، عن الحسن
قال (11): كان رسول الله ﷺ يمس لحيته في الصلاة (11).

(1) تقدم هو وشيخه في الحديث (192).
(2) أبو بكر بن عبد الرحمن تقدم في حديث (213).
(3) اللحدي تقدم في حديث (209).
(4) المخزومي قال ابن حجر صالحي صغير، مات سنة 57، وثبت (التقريب 27/).
(5) الزيدأ من مسند أبي بكر، وال الصحية.
(6) الزيدأ من مسند أبي بكر، وقد سقطت من الأصل، ومن مسند أبي بكر، وسقط من مسند أبي بكر قوله
"مس".
(7) أخرجه أبو بكر في (مسندة ص 162)، وذكره البصري في مجموع الزوائد وزعيم لأبي بكر، وقال: فيه عبد ابن
المخطاب وهو ضعيف، وقد ذكر ابن حبان في التقات (مجمع الزوائد 828).
(8) وساقه البصري من هذه الطريق، وطريق عمرو بن مروز على شعبة، وعرفة للحاكم، والصحابي في السنة
الكبري، وقال البصري: له شاهد من حدث ابن عمر رواه البصري في سنة (الصحابي)
(448/4) أخرجه البصري من طريق هشام بن يحيى عن حسن، وفيه زيداء: "كان رسول الله ﷺ يمض
اليمين على البصرة في الصلاة، ورواية مسود، ورواية أيضا من طريق شعبة بروايتين ليمس في أحدثها
الصحابي، وصح به في الأخرى، وهو عمرو بن حرب (السني الكبير 236/).
وفي استاد أبي بكر محمد بن الخطاب وهو ضعيف، وفيه مولى، وحصن، وعبد الملك وكلهم ساء حظه، وكذلك
فإن عبد الملك عنص الرواية وهو مدلس.
(9) صالح بن حرب تقدم في حديث (248).
(10) ابن حرب النهدي تقدم في حديث (7).
(11) تقدم في حديث (214).
(12) ابن ساير تقدم في حديث (220).
(13) أخرجه أبو بكر من مسند أبي عباس (مسندة أبي بكر ص 279)، وذكره البصري وعزاء لأبي بكر مرسلا.
(14) مجمع الزوائد 85/1، وذكره البصري بنطل (كان ابن راءف وفيه)، ولم يمتنع.
وفي استاده عبد السلام بن حرب وهو متأكد له مناكر، وفيه يزيد الدلاني وهو ضعيف، كثير، ويدل وقد عنص
149 - باب : قتل العقرب في الصلاة

284 - حديثنا أبو هشام الرفاعي (1)، لنا اسحاق بن سليان الرازي (2)، عن معاوية ابن يحيى الصديق (3)، عن الزهري (4)، عن عروة، عن عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يصلى في بني فأقبل على بن أبي طالب ، فقام إلى جنبه عن بيتته فأقبل عقرب نحو النبي ﷺ، فلم يدته صدمه عليه، ثم أقبل نحو عليه، فأخذ المعلق قتله وله يصلى، فلم يقض صلاته، قال : قالت الله ﻷ. أقبلت نحو النبي ﷺ ثم صدمه عليه، ثم أقبلت إلى ترددته، فلم ير رسول الله ﷺ بقتلها في الصلاة بأسًا (5).

(1) محمد بن زيد، تقدم في حديث (97).
(2) قال ابن حجر : نقله فاضل من الناسخة، مات سنة مائتين (التقرير 58/1).
(3) قال البخاري : روى عنه عيسى بن يونس، وإسحاق بن سليان منا كبر، ونقل الجزء عن البخاري ذلك، وغيره.
(4) وقال أبو الزعارة أحدثه كلها مئوية، وضعفه الدارقطني وجماعة. وقال ابن حيان : كان يسرق الكتاب ويدبت بها، ثم خبر حفظه (التاريخ القصري 17, والتاريخ الكبير 237, البحار 38/4, والتقرير 276/2).
(5) محمد بن مسلم.

وفي استان أبا يعلى، أبو هشام الرفاعي قال البخاري : رأيتهم مجمعين على ضعفه وهم معاوية الصداق، وهما ضعيف، وأحسب أن الهفني والزعارة رجعلاً قد فشلا في تعلمه عن البخاري قوله أن أحاديث عن الزهري مستقيمة لأن عبارة البخاري في التاريخ الكبير هو "معاوية بن محيي الصداق، المستقيم وكان على يث البالغ، عن الزهري، روى عنهقل بن زيد، أحاديث مستقيمة". وكذلك علمت عنه نسخة الصغرى قوله "روى عنه عيسى بن يونس، واسحاق بن سليان مناكم" وهذه العبارة لا تستفيق مع الأولى بل تفقها، والله أعلم، بالصواب.

327
149 - باب: مس الخصي في الصلاة

485 - حدثنا العباس بن الوليد التربى (1)، ناس يوسف بن خالد (2)، عن الأعشى (3)، عن ابن مالك أن رسول الله ﷺ رأى رجل يحرك (4) الخصى وهو في الصلاة فلما انصرف، قال للرجل: هو حظك (5) من صلاتك (6).

150 - باب: النهي عن الالتفات والاقعف وئرة الديك (7)

286 - قريء على بشر بن الوليد، أخبركم أبو يوسف (8)، عن محمد بن عبدالله (9).

-------

(1) تقدم في حديث (46).

(2) السمنى. قال ابن حبان: كان مرجعاً من عامة أهل زمانه بالشروط. وكان يضع الخصى على النسيم، وقرأ عليهم ثم يرويه عليهم، لا تمل الراوي عنه بحيلة، ولا الاحتجاج به حال. ونقل عن ابن معيين تذكه.

(3) كذلك نقل عن ابن حجر، وقال: تراك و كان من فتاه، الخفية من التاسعة. مات سنة تسع وثمانين ومائة (التاريخ الكبير 888، المعرفة والتاريخ 23، المجروحين من المحدثين 136/2، ويزيان الاعتدال 4/247، والتهذيب 441/11، والتقريب 2/38).

(4) سلiban بن مهرا. تقدم في حديث (46).

(5) في الأصل غير ظاهرة، وسماها نزيف من "محل". وهكذا في كشف الآستانة وما أنبهت جاه في سند أبي بكر.

(6) الليث بن الزوائد.

(7) المخط: هو النصب. وهذا شيء يشبه قوله على السلام: "أمين مس الخصى فقد لغنا، ومن لنا فلا جمع له".

(8) أخرجه بيران في (مسنده ص 318) والباز من طريق خالد بن يوسف عن أبيه، وسافه باستاده واقف مزج نظف أبي بن (كشف الآستانة 275/2). وذكره الهشمي وزاد لأبي بكر، والباز، وقال: فيه يوسف بن خالد السمنى وهو ضعيف (جمع الزوائد 28/6).

(9) وفي استاد يوسف بن خالد، وقد كذبه ابن معين وغيره. وفين الأعشى وهو مدلس وفقد عنص الراوي ولم يثبت له سياج من أسس كما صرح بذلك ابن حجر في (التقريب 224/2).

(10) في الأصل كرجمه البال (١٤٩) السابق وأضاف إليه هذه الترجمة. ثم بدأ الخديث (٢٨٦) بقوله: حدثنا العباس بن الوليد، وهو سهر رفع من الكاتب.

(11) يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة تقدم في حديث (٢١٦).

(12) الزهري - بسنت مفتوحة ثم رأى مهملة سكنه بسعة رأس - قال ابن حبان: كان صدقاً لا أن كتبه نهبت وكان نظم الخصى فيجعل محتفظ به ثم نظر إلى العناصر التي عندها. ترك ابن المبارك، ويعين الحفلين وابن هذى ويعين ابن معين، وقال ابن حجر: ترك من السياق. مات سنة تسع وخمسين ومائة. وذكر ابن حبان، وذكر ابن حبان، وفاته سنة خمس وخمسين ومائة (المجريح من المحدثين 242/2، والتقريب 478/2).
عن عطاء (1)، عن أبي هريرة - قال: «نهائي خليل عن ثلاث وأمرني بثلاث، نهائي أن أتقر نظر» (2) الدلك، وأن أنفشت النفاثة النطب، أو أقنع افتع (3) السمع. فذكروه (4).

151 - باب: الضحك في الصلاة

287 - حدثنا زهير (5)، نا وکع، عن الأعمش، عن أبي سفيان (6)، عن جابر - قال:
(7) وفد (7) سنن عن الرجل يضحك في الصلاة، فإن قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد.

(8) الوضع.

1. ابن أبي رباح: 00 تقنية في حدث (59).
3. الافتع: أن ينصب الرجل النتهاء بالرضى، وينصب ساقه ونفده ويبذل عليه عل الأرض كما يغمى الكلب - وقيل.
4. غير ذلك (المراجع السابق 49/).
5. أخرجه أبو ذئبل - ضمن مسنود عبد الله بن عباس، وساعده مطولا، وفيه: وأمرت بالوتر قبل النوم. وصم ثلاثمائة أيام من كل شهر، وركعت الضحى، قال: «نهائي عن النفات، وأقنع كافعلا الفرد»، ونفر.
   كنفر الدين.
6. وفي سنن مجاهد، فهو من طريق زيد بن أبي زياد - قال: حدثني من سمع أسعد أبو هريرة - (ممدد أحمد) 2/266.
7. وذكره الفراء وعاهد أبي يعلى الطياري في الاربع، وقال: استاذ أحمد حسن (جمل الزواردة) 2/268.
8. ولعله استناد في تحقيق استناده على مجموعة طرقها، فلا نقل بيننا أنه لم يوجد كمالاً إلا في موضوع واحد من مسنده.
9. وان في سنن مجاهد، وأخرج في مواقف أخرى من معتصرا على الواصيا الثلاث دون المهناثة، في استضاب أي: يعلى محمد بن عبد الله هو من ترك ورواه لا يصلي في للتعاب أو الاحتفاظ.
11. ابن حرب: 00 تقنية، هو وشخجه وكي الفرج، ونبع شيخه.
12. طرطبة: بين نافع الوسطي 00 تقنية في حدث 51.
13. الزيادة: يقتضيها السباق.
14. ذكر الهذلي، وعاهد له، وقيل: راجل رجل الصحيح - (جمل الزواردة) 2/268، وأخرج عبد الرازق من طريق شبيع عن جابر، موفقًا بلفظ: قال إذا ضحك الرجل في الصلاة، فانه يعيد الصلاة، لا يعيد.

339
البكاء في الصلاة

288 - حدثنا داوود بن عمرو بن زهير (1)، ثنا صالح بن عمر (2)، عن مطرف (3)، عن قتادة عن النبي محمد (ص) بسورة الله بنتين ميسرة بلال بالاذان، فيفتح، فافتن، فاغتفل لأحى الماء ينجرع على جلده، وشعره، ثم يخرج فيصل بفم يكاء (5)، فذكره.

...الوضوء (6) وكذلك أخرجه من طريق الشعبي (مصنف عبد الرزاق 772/2)، وأخرجه البيهظي من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع، عن الأعشش، عن أبي سفيان قال: سئل جابر وسماه باللفظ المقدم، وأخرجه أيضا من طريق التهري، وأي معاوية عن الأعشش، ومن طريق زيد بن حذافة عن أبي سفيان عن جابر. كلهما يرويه موفق، إلا أبا شيبة إبراهيم بن غنام فقد رواه عن زيد بن حذافة مرفوعا.

وقال البيهظي: أي شيء ضعيف، والصحيح أنه موفق، ورواه حبيب العلم عن عطاء عن جابر من قوله (السنن الكبرى 144/165). 00

وأبلغ أبي على نفعت وفهم الوضوء إلا أن الأشعش من بدل، وقد رووا الحديث معنا، وتابعاه في الرواية، ذا سفيان، فحدث جابر موفق حسن أن لم يكن صحيحاً.

وهذا الحديث يدل ما ذهب إليه أبو حنيفة إلا أن الضاحك بن أبي الضحاك يرفض الوضوء. كما يبطل الصلاة، ويوهده القياس الصحيح، وليس للفائنين يرفض الوضوء. حجة على الآية الذي أخرجها عبد الرزاق وغيره، وما روى عن إبراهيم النخعي أيضاً، والله أعلم.

(1) الوضوء، ثقة من العاشرة، مات سنة نباه وعشرين وثمانين (تاريخ بغداد 23/326/8، والتنزير 233/1).

(2) الوصلي 900 تقدير في حديث 280.

(3) ابن طفيل - تقدير في حديث 99 وتقدير شيخه أيضا في الحديث 127.

(4) ابن الأجداد للحدث 900 تقدير في حديث 280.

(5) هكذا في الأصل ومسند أبي يعلى، والذي في الزوائد: خدمة.

(6) أخرجه أبو يعلى في سنة كاملاً، وفيه: ثم يظل صانعاً، قال: قال للنعيبي: لرمضان، قال، سواه. (مسند)

(7) أبي يعلى: 327 وذكرني المنشري وعزه لأبي يعلى وقال: رجال الرجال الصحيح (مجمع الزوائد 132/2).

(8) وأورده البصيري، ولم يطبقه (المحفوظ 440/4).

ووجعله لسانه، ووجعله ما جاء في حديث عائشة التي أخرجها البخاري وغيره، وفيه: إن أبا يكرا إذا قال في مقاله لم يسعى الناس من البكاء. أخرجه البخاري في (المحفوش 132/1)، وقد ألقى البخاري أيضا في صحيحه عن عمر رضي الله عنه: أنه كان يسعى نسيجه من آخر السجد وهو يقرأ: ألا أشكر بنى ورحمن اللهم (السجدة 132/1). 00
153 - باب: أعضاء السجود

289 - حدثنا موسى بن محمد بن حبان (1)، ثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف (2)، عن
عبد الله بن جعفر (3)، عن أسايل بن محمد (4)، عن عامر بن سعد (5)، عن أبيه قال: أمر
العبد أن يسجد على سبع آراب (6) منه، ووجه (7)، وكفية، وركبتها، وقدميه، أبا لم تضع
فقد انRails (8).

وقد أخرج أبو يزيد، والسائلي، وابن خزيمة، وابن حبان، عن مطروق عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ﷺ يقبل في صدره أزرق كأزرق الرحي من الكبد 300 ذكر الحافظ المنذري، وعزا لم تقدم من الأئمة (9) والترحيب (10).

(1) تقدم في حديث 13/1 0.
(2) محمد بن عمر بن مطروق البصري، قال ابن حجر: نغمة من العامر (الترحيب 194/2، والترحيب 392/9).
(3) المخري - يسكون الحاج المعجمه وفتح الزاء - ليس به بإس، من الثانمة، ستة سنة، سبعين، والثمانية، والمائة (الترحيب 171/5، والترحيب 172/6، والترحيب 173/2، والترحيب 174/2).
(4) أسايل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، صفة حجة من الآية، ثلاث سنة، أربع وثلاثين، والثمانية، والمائة (الترحيب 172/2).
(5) ابن أبي وقاص. 100 تقدم في حديث 228/9.
(6) الآثار واحدها أبى، وهي الأعضاء (النهائية في الفريد 37/2).
(7) جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره مرفوعاً "أمر النبي ﷺ أن يسجد على سبع آراب". 1000 ذكر البهاء بحمد الله. وفي حديث أخر عنه أخرجه البخاري ومسلم وغيره قال: قال: النبى ﷺ "أمرت أن أسجد على سبعة أصابع، على سبعة أصابع، وسليهم على سبعة أصابع، وسليهم على سبعة أصابع، وسليهم على سبعة أصابع". 1000 ذكر البهاء بحمد الله. وفي حديث آخرين مالك، في البراءات على النحر 148/1، والصحيح مسلم 54/1، وبداية المجهدة 141/1.
(8) أخرجه أبو يزيد في (مستند ص 82)، وذكره المفسري، وعزاء لأبي بعث، وقال: فيه موسى بن محمد بن حبان، ضعفه أبو زعده (مصنف الزواريد 144/2)، وأوده البصري، وقال: شاهد من حديث ابن عباس رواه
الترمذي، وصحبه 100 ذكر المفردة 410/4. وسمي أن ذكرت حديث ابن عباس، ولقد كان في الصحيحين
وغيره 1000 ذكره مسلم والشبهي، بل حظ حذر من لفظ أبي بعث، من مين عبد الله بن سعد عن العباس، ابن
عبدالطلب، ولا عن أبيه سعد بن أبي وقاص، فجعل أن يكون عام قد سمعه من أبيه، ومن العباس، (10) 
الصحيح مسلم 77/1، والسنن الكبرى 77/1. 1000 وفي استناد أبي يزيد، عليه تعود، وأحد تركه
أبوزبعه.
290 - حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي سمية (1)، نا مبشر بن إسحاق (2)، نا أبو بكر الفصاني (3)، عن حكيم بن عمر (4)، عن جابر أن النبي ﷺ كان يسجد عل
جهته مع فصاع (5) الشعر (6).

154 - باب: تأخير فعل الأموم عن الإمام

291 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد (7)، نا معتمر، قال سمعت أبي (8)، أن رجلا حدثه عن أسد بن مالك أنه قال: أن (9) كان ليقيم صلته في الصلاة خلف النبي ﷺ حتى
يتمكن النبي ﷺ من السجود، أو قال: من الأرض تم يسجد عند ذلك (10).

(1) تقدم في حديث (165).
(2) الكاشف مولاه، الحلي، قال ابن حجر صدوق، وأرغ وفتة سنة مائتين وست كلمه خليفة في طفنه.
(3) طبقات خليفة ص 327، والتقريب 228/2.
(4) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: اختفى في اسمه، وقال ابن حبان: هو ساقط الاحتفال به إذا أنفرد وقال
الذهبي: ضعفه أحمد وغيره كثرة ما خلط. وكان أحد أوعية العلم، وقال الجوزiani: هو مستك، وقال ابن
على: أحاديثه صالحة ولا ينتج به. وقد ضعفه ابن حجر وقال: من السبعة مات سنة ست وخمسين ومائة.
(5) عده خليفة في الطبقة الرابعة من أهل النام بعد الصحابة (طبقات خليفة ص 316، المجرين من المحدثين
3/147 - 147، ميزان العدل 147/1، والتقريب 2/348).
(6) أبا الأحوض قال ابن حجر: صدوق يهم من الثالثة (التقريب 164/1).
(7) قال ابن الأثير: هو الباقعي والكر، منتهى نحو الرأس حيث يؤخذ بالقصص. وأرجله منتهى منه من منتهى
(التناهي في القصص 174/2).
(8) أخرجه أبو عبيدة في (منهجه ص 245)، وهو المشيرب وعزة لا يعلى عليه، والطبري في الأسرة، وقال:
أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلافه 200، (مجمع الزوائد 175/2)، وأورده البوصيري،
وضعه النسائي (الفتح المبهر 497/4) 0 0 0 0، وبقية ابن حبان من طريق أبي بعثي في كتاب (المجرين من
المحدثين 2/147)، وذكر ابن الأثير منه فقط من سند جابر في (التناهي في القصص 174/2) وفي استدلال
أبي بعثي أبو بكر الفصاني، وجعيم بن عمر ومليونما يحجج لناجح بعده. والله أعلم.
(9) تقدم هو وشبيه في حديث (26).
(10) سلتان بن طرطوس 0 تقدم في حديث (55).
(11) إن: يعني: (ما التناهي).
(12) أخرجه أبو عبيدة في (منهجه ص 243)، وهو المنشري وعزة لا يعلى عليه، وقال: فيه جل لبسم (مجمع الزوائد
2/177)، وسلاطين البوصيري من طريق أبي بعثي، وطريق مسدد وكلا الطريدين فيها مجهول، وقال: هذا استدلال
ضعف إلى جهة اتحادي (التناهي المبهر 332/3).

342
292 - حديثاً نصر بن علي بن نصر، ثنا عائشة بن علي (1) عن الأعشى، قال: قال:
أنس بن مالك والبراء بن عازب، كنا لا نحنى ظهورنا حتى ننظر إلى رسول الله ﷺ.
(ساعدة) 1.
قلت: حديث البراء في الصحيح 3.

155 - باب: الأشارة في الشهيد

293 - حديثاً هارون بن معروف، حدثنا به ابن وهب (4) قال: وأخبرني يزيد ابن عياض (5)، عن عمران (6) بن أبي أنس، عن (أبي) 6) الفقهاء مولى بن ربيعة، عن

الآتي ان شاء الله.

كلاً في مجيء، ثنا ابن حجر: صدوق من كبار الناس عامة 171 وأخرج وفاته خلفية في سنة 170 وثعالب وظائف
خليفة ص 170 171. والتغريب 2/27.

(1) أخرج أبو منيع في (مستند ص 368)، وأشار الهيثمي إلى رواية أبي يعلى بقوله، بعد ذكر رواية البراء: رواه
أبو منيع بن نحوه. وفي حديث البراء معيت بن المفضل نصبه أبوروح، ووافقه غيره، وحدث أبي يعلى منقطع.
(2) الأعشى وأنس (7) (جمع الزوائد 2/77)، وأخرج البراء من طريق سعيد بن المفضل عن حيد عن أنس.
(3) ونظف مقارب للغزب، قال: لا تعلم رواه عن حيد عن أنس إلا سعيد وقد رواه الغزب عن أبيه عن رجل
عن أنس (كتاب الاسترار 1/224)، وذكر أبو البصيري، وذكر أن حديث البراء في الصحيح (حليف الميثر
33/2).

وفي اقتصاد أبَي يعلى، الأعشى وهو م하실 ولم يصرح بالحديث وقد جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه لم يثبت
له ساوا من أنس، ونقم من كلام الهيثمي ما يفيد ذلك (اظطر التهذيب 4/222).

(3) أخرج حديث البراء الامام البخاري والبيهقي وعزاللبيهري وعمله في صحيحه ( صحيح البخاري
126/1. والسنن الكبرى 2/94).

(4) عبد الله بن بهل المصري 200، نقم هو والراوي عنه في حديث (200).

(5) قال البخاري: منكر الحديث، وكذبه مالك، وياب معين، نوق في خلافة المهدى (ميان الاعتدال 376/4).

(6) والطغري 239/2.

(7) في الأصل، عمرو والصواب من مندأ أبي يعلى، وعمرو الذي كبير في الطريقة من السنن الكبرى، وكتب الرجل.

وعمر هو الفقيه الماهر، وثقه ابن حجر، وقال: من الحام، مات سنة تسع عشرة ومائة، بالهيئة (التغريب
82/6).

(8) الزيداية ليست في الأصل، وقال الهيثمي في صحيح الزوائد عن أبي القاسم مفسر، وكذلك رواه الطبري عن عمران
243.

١ - عن مقسم، وقال البهذي في استماد المديت عن مقسم أبي القاسم ٢٠٠ (المجهر الكبير ٢٥٧/٥، والسنن الكبرى ١٣٣/٢). وضعت الهدف ابن حجري، مقسم بكرس أوله، وهو ابن بجرة، صدوق كان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى وفترة (التقريب ٢٢٧/٢) ٠.

٢ - قال الهيثمي: لم أجد من ترهج، ولم يسمه أحمد (المجهر الزوائد ١٦٧/٤) ٠.

٣ - ذكر الدفهي في تجديد أسماء الصحابة، وقال: في أبي وجد صمحة، وهو من شهد الهديبية (مجرد أسماء الصحابة ١٦٠/١) ٠.

٤ - هكذا في الأصل، وسناد أبي يعلى، والمجهر الكبير للطرابز، وجمع الزوائد، والذي في السنن الكبرى، «إذا بسحرنا» ووضع آخر منها «إذا بيضن ذلك ليسحر».

(٤) أخرج المديت أبو علي في (مستند ص ١٠٩) ٠، وذكر الهيثمي في موضعين، مطولا وزعازًا لأحمد وأبي يعلى، ونحضا وزعازًا للطرابز، وذكر أن رجال الطربان نفف، وذكر أيضا أن أبا يعلى سميهم وأفاد أنه لم يقف على ترجهم (المجهر الزوائد ١٣٧/١) ٠.

ويتحمل أن يكون المحارث الذي ساء أبو علي هو المحارث ابن خلاف لأنه روى عن أبيه، ويذيع ما قاله ابن حجر في ترحيم خلاف، قال: عنيه المحارث ومقسم والصحيح أن بينها رجلا (التنزيل ١٤٧/٣) ٠، وقد روى الحديبية أيضا الطربان في الكبير من طريق محمد بن استحلاع عن عمرو عن مقسم عن خلاف دون ذكر واسطة (المجهر الكبير ٢٥٧/٤) ٠.

وأخرج الهيثمي من طريق ابن استحلاع في استماد رجل من أهل المدينة منهم مقسم وخلاف ١٠٠ (السن الكبرى ١٣٣/٢) ٠، والحاصل أن في استماد أبي يعلى ضعف من جهة يزيد بين عياض تهو منهم بالكتاب، وفيه يجهول هو المحارث.

اما استماد الطربان ففي انتقاط بين مقسم وخلاف، ولذلك افاده ابن حجر فإنا نقتنا عنه آنفا.

٢٤٤
156 - باب: الصلاة

294 - حدثنا الحسن (3)، نا عمار بن محمد (3)، عن ليث بن أبي سليم (4)، عن كعب (5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أكروا الصلاة على الله صلى الله عليه وسلم على زكاة لكم". 

157 - باب: الانصراف من الصلاة

295 - حدثنا زهير (6)، نا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد (7)، عن محمد بن يحيى

(1) الحديث على عموه، وصحبه الصغر يبتدأ على أنه أراد به الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة. \(\text{مصنف عبد الرزاق} 244/5\).
(2) في الأصل "الحسن بن سلمان" وضرب على سلمان وليس في صحيح شيوخ أبي بن من اسمه الحسن بن سلمان.
(3) والذين في حسن أبي بن "الحسن بن عقبة" وهو العبد قال ابن حجر: صدوق من العemporaryات مات سنة سبع وخمسون ومائتين وفجورماهز (التقريب 168/1). واريخ بن غضاب 324/7، ومعجم شيوخ أبي بكر ورقية 5.
(4) النورى، ابن أخت سفيان النوري، كوفي، سكنه بغداد، قال ابن حجر: صدوق صغير، وكان عابدا من الثامنة.
(5) مات سنة 378 وأتي النوايين وفجورماحز (التقريب 272/7).
(6) تقدم في حديث (272).
(7) المذكور وقدم أنه مجهول في حدث (272).
(8) أخرج الحديث أبو عبيد في مسنده. فهو يزيده "رسول الله ﷺ في الوعضة، فقيل يارسول الله وما الوعضة؟ قال: علي درجة في الجنة. ليس يهلفون الأرت واليرة من الناس. وإن أبى أن يكون أن هو). (مستوى أبي بكر ص.)
(9) وأخرج العمار بن نجوم راوية أبي بكر، من طريق ليث عن ماهده عن أبي هريرة (كتف الأسار 184/1). وذكره الهيثمي وعزاز لأبي بكر، وقال: فيه ابن أبي بكر، وله نسخة مدرسية 00، وذكره بنظم آخر.
(10) في موضع آخر، وعزاز للنورى، وذكره في موضع آخر، من رواية (مجاهد الزواجات 1/373/7، والمذكور عليه عند ابن حجر في المطبوعة، إلا أنه يبدي في المطبوعة.
(11) وأخرج عبد الرزاق من طريق النوري، عن ليث، عن كعب، عن أبي هريرة مرفوعا، ولقتهم: إذا صلتم على فسول الوعضة 900. (الصنف 272).
(12) وفي استاد، كتب محمد وهو مجهول لم يعرف له الهيثمي، وفيه ليث وهو متوفر، كتب، "لأ تثير عبده ولا غيبة بثيني. الهيثمي رجع الله له.
(13) ابن حرب 000. تقعد هو وشيكة.
(14) الكاتبه 248/2، وقدمها في سنة ثلاث وأربعين وفجورماحز، وقال ابن حجر من الحاصل.
(15) سنة أربع وأربعين وفجورماحز، أو بعدها (الكاشف 256/7، والتقريب 248/2).
 ابن حبان (١٥٠)، أن عمه واسع بن حبان (٥٠)، أخبره أنه كان نائباً يصلي في المسجد، وابن عمر مستقبله، مسندٌ (٣) ظهره إلى قبة المسجد، فلا انصرف واسع انصرف عن يساره (٤) إلى ابن عمر، فجلس إليه، فقال له ابن عمر: ما يمكنك أن تنصرف عن يمينك؟ فقال: لا (٥).

إلا (٦) أن رأيت فانصرفت اليك، قال: فقال ابن عمر: انك قد حسمت أن ناسا يقولون: إذا كنت تصل فانصرفت فانصرف عن يمينك.

قال ابن عمر: إذا كنت تصل فانصرفت، فانصرف أن شئت (٧) عن يمينك، وان شئت عن يسارك (٨).

---

١) في الأصل «خابان» والصواب ما أثبتته من مسند أبي بكر وأحاديث المهرة، وكتاب الرجال، وهومئة من الرابعة مات سنة أُحدى وعشرين ومائة (التقويم ٢٣٨/٢).

٢) في الأصل «خاز» والصواب ما أثبتته من مسند أبي بكر يجمع الزوائد، وأحاديث المهرة، وكتاب الرجال. وواسع صحابي ابن صاحبي، قاله ابن حجر، وقيل: بل نصف من الثانية (التقويم ٢٣٨/٢).

٣) في الأصل دون أليف النصب، وكذلك في مجمع الزوائد، وأحاديث المهرة، والرفع جائز على أن يكون خبر ناتجاً والتصرف على الحلال.

٤) نبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول ﷺ كان أقدر ما ينصرف من صلاته، ينصرف إلى يساره ويفصل عن يمينه، وكذلك أن بيته كانت في شرق المسجد، لا أن ذلك سنة من سنن الصلاة ولا ذلك تصرف على السلام إلى يمينه ما علمنا من حبة اللذائبه في كل شيء حتى في تعلته وترجله، وقد قال الشافعي رحمه الله: فان لم يكن له حاجة في ناحية وكان لا ينصرف ما شاء، أحببت أن يكون توجهه عن يمينه لما كان النبي ﷺ يحب من اللذائبه غير مضيق عليه.

٥) ألم ينصرف عن يمي نبيه؟

٦) «الآ» أداء الاستثناء ليست في أحاديث المهرة.

٧) كأنهم يريدون بذلك الوجوب، ولا قلبيان مطلب في كل شيء سنة كأنهم يفدعوا.

٨) قوله: «ان شئت ليس في أحاديث المهرة».

٩) أخرج أبو بكر في (مسند ص ٥٣٦) وذكره المحتشم وهو لأبي بكر. وقال: رجال نبات، وكذلك أورده النصوص في وفاة الهيشم على Tribunal رجاله (مجمع الزوائد ١٤٥/٢، وأحاديث المهرة ٢٢٩/٤).

وأسند أبي بكر رجاله نبات من أوله إلى النهاية، ودند ذكرنا أن الانصراف إلى البيج الأول وأن البيج (٨) كان آخر انتصافه إلى شيء، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم، لكن يعارض ظاهره حدث أن نبيه ﷺ أخرجه سلم في الصحيح وهو أن النبي ﷺ أكثرما كان تنصرف إلى يمينه.

وقد حمل العلماء جمع ما ظهره التعارض لا سيا من الأحاديث كله صحيح، فذكر النوري رحمه الله: أن كل واحد بما اعتنق أنهم أكثر، وقال ابن حجر: يعمل حدث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجة النبي ﷺ كانت من جهة يساره، ويعمل حدث أن نبيه ﷺ على ما سوى ذلك كحال السور، وأراه رحمه الله في ذلك حتى قال: «إذا تعارض اعتنق ابن مسعود وأسندوه، ورحج ابن مسعود لأنه أعظم وأصل وأجل وأكبر ملازمتة».

٣٤٦
158 - باب: ما يقول إذا انصرف من الصلاة

296 - حدثنا اسحاق (1)، حدثنا حماد (2)، عن أبي هارون (3)، قال: فلنا لأبي سعيد (4): هل حفظت عن رسول الله ﷺ شيئاً كان يقوله بعد ما يسلم؟ قال: نعم، كان يقول: "صحب ربك ربك العزة وما يصفون، وسلام على المسلمين، والحمد لله رب العالمين" (5).

159 - باب: القنوت

297 - حدثنا محمد (6)، ثنا يوسف بن يزيد يعني أباعمشر (7)، ثنا أبوخمرة (8)، عن

للنبي ﷺ وأقرب إلى موقعه في الصلاة من أئمة: (1) فتح البازار 527، 538، وشرح النووي 5/22، والسنة الكبرى 295/7، 7.

(1) ابن أبي إسحاق، تقدم هو وشيخه حماد بن زيد.
(2) في مجمع الزوائد الأبهر، وهو خطاً، وأبو حارون هو: عبارة عن جويع العبدي، روى عن حماد بن زيد وجامعة تكذيبه، ووضعه أئهات وابن معين وقول: لا يصدق في حديثه. وقال اللصان متروك، وقال ابن جبان: راجعيا يروى من أبي سعيد ما ليس من حديثه إلا على جهة النجاح. وقال ابن حجر: متروك ثنيه من الرابعة سنة 142 وثلاثين وفاته (المحرر والتدقيق 6/323، والمجموع من المحدثين 177، وميزان الاعتزل 177/2، التقرير 442/2).

300 - الفادي رضي الله عنه.

(3) أخرج الحديث أبو بكر الصديق، وأخرجه أبو بكر بن أبي نعمة، عن هشيم عن أبي هارون وسماه بالغفريب من ناظر أبي بعل (المنصف 303/2)، ثم ذكره الهشمي وقال: رواه أبو بكر ورجاله نفائس.

(1) مجمع الزوائد (142، 147، 148)، وسناه البصري من طريق أبي بكر بن أبي نعمة، واللائي بن محمد، ثم عزاء لأبي بعل من طريق أبي هارون، فقال: فذكر نحوه (المحرر 44/4). وفي اسناد أبي بعل.

 أبوهارون ولا جائز الرواة عنه، وقد روى الهشيمي رجاء الله وفق رجاله.

(4) ابن أبي بكر المقدسي.

(5) الإمام بهذين الراء، قال ابن حجر: صدوق ريا أخطأ من السادسة (التنوير 283/2، والتهذيب 229/11).

(6) في الأول: "أبوهارون" باللغة الهندية بعدها راء، وكذلك في التحفيظ الكبير، والتصحيح من سند أبي بعل، وكتب الرجال ومجمع الزوائد، وأبوخمرة هو جميع الأعرق القصاب، قال: ينقص بين سقين ليس بتروك ولا هو حجة.

وقال ابن حجر: ضعيف من السادسة (المعرفة والتاريخ 15/1، والتهذيب 329/2، التقرير 242/2).
ابراهيم (11) عن علامة (12) عن عبد الله (13) قال: قانت (14) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شهرا يدعو على
عصبة (15) دوكان، فما ظهر (16) عليهم ترك القنوت (17).

298 - حدثنا بش (18) عن زيد (19) أبو حكيم (20) عن ابراهيم (21) عن
علامة، فذكر نحوا (22).

299 - حدثنا اسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا حامد بن زيد، عن حنظلة بن عبد الله (23).

(1) ابن يزيد النخعي تقدم في حديث (219)
(2) ابن قيس النخعي
(3) ابن مسيب بن عبد الله
(4) قال ابن الأثير: القنوت: يوم بيان ممتد كالتذكاء، والمشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة، والقيام (النهاية
في الغريب 1174)
(5) علامة، دوكان، قا در بطن بن أبي سليم، وها في بعض الروايات أنه دعا على رجل دوكان، وعاصية
ولبان (تلق البازرة 1179)
(6) ظهر: يعني لنصر.
(7) أخرجه أبو عبيد في (مستند 464) ومجهدهم وعاز بن أبي بكر والزُرار والطبراني في الكبير، وقال في
أبو حنيفة الاعتقاد وهو ضعيف. (مجمع الزوار 8/137) ، وقد كهف بن حجر بن طرق أبي بكر عن
بشر بن الوليد، وهو الحديث الآتي: (المطابع العامة 115/1) وسماه البصري ونبيه لأبي بكر بن الوليد
والبيهقي. ولم يعتقد: (اعتقاف المبرهنة 87/4).
وفي سياق أبو بكر، أبو حنيفة وهو ضعيف، وفيه أبراهيم النخعي وهو محدث وقد عنده الرواية، وفيه أيضاً أبوبكر
وهو صدق بطيء، وسياق من طريق بشر عن شريك، لكن فيه أبو حنيفة أيضاً، وبشر وشريك كلاهما خيبر
وثبت.
(8) بشر بن الوليد. تقدم في حديث (171)
(9) شريك بن عبد الله
(10) أبو حنيفة الأعتر. تقدم في الحديث السابق.
(11) أبوبكر. وعلامة النخعي.
(12) أخرجه أبو عبيدة في (مستند 53) ولم يذكر فيه أسماء الأحبار.
(13) كاوا عصية عصراً رسول الله ورسول الله ثم لم يثبت بعد ذلك » (مستند أبي بكر ص 243).
(14) أخرجه البازر من طريق مالك بن أسعد بن شريك وسنده باستهاد، وظاهر منحة، ولم يذكر فيه أسماء الأحبار،
التي قنت éxito على رسول الله.
(15) فقد قال البازر: هذا روو عن حامد عن أبوبكر عن علامة، رواه عنه محمد بن جابر، ولا تعلم روو هذا الكلام
عن أبي حنيفة الاعتقاد (كنف الاستناد 1 28/2 339) تقدم الكلام على الهاء في الذي تلبب.
(16) هكذا في الأصل ومستند أبوبكر بن العلوي في جمع الزوار: » حنظلة بن عبد الله » بالنصب، وهو خطأ وعظمة هو
السندوسي وقد تقدم أنه مختلف في اسم الإبهي، ظهر حديث (227).
عن أسس أن النبي ﷺ قلت في صلاة الصبح بعد الركوع قال: فسمعته يقول (1): بدعو
في قونته على الكفرة، قال: وسعته يقول: واجعل قلوبهم كقلوب نساء كافر (2)

160 - باب: تخفيض الإمام الفريضة

(3) حديثنا أبو بكر (3)، ذننا عبد الوهاب التفقي (4)، عن عبادة بن عثمان (5)، عن تائف بن سركس أبي (6) مسجد أنه سمع أبا واقف الليثي (7) صاحب رسول الله ﷺ وذكرت
الصلاة عنه، فقال: كان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة على الناس، وأدمه (8) على
نفسه (9).

(1) هكذا في الأصل، وألف العدد، والذي في مسند أبي بكر ومعجم الزوائدة، فسمعته يقول، دون قوله
"بقوله".

(2) أخرجه أبو بكر في (مسند ص 391)، وذكره البصري وعده لأبي يزيد ومساجد، وقال فيه حديث
السيدة سهيلة ابنة النبي، وجاءة، وهم ابنه ابن عثمان (1) (مسند الزوائدة 137/2)، وأورد البصري ولم
ييعقبه (إحاف الحدث) 137/2.

(3) وقد تبت عنه كتابة الدعاء على الكفار في الصلاة، وغيرها، وذلك في حديث كثير منها، حديث
على أبو طالب مروى يدعوه على الأحزاب بقوله: "ما الله فيهم، وربيتهم نارا"، وقوله: "لهم عليك نبأ جهل"، وقول
أبو طالب على أنه "أن تهي الله ﷺ قلت شهرا في صلاة الصبح، بدعت على أحياء العرب على رعلم
ذلك وعصفرون ونبي النبي، أخرجه البخاري وغيره (طروض، ص 196/7، 385/11، 116/2، 49/7).

(4) مسند أبي بكر.

(5) عبد الوهاب بن عبد الجليل التفقي، تقدم في حديث (24).

(6) مسند أبي بكر، ومجامع وملخص صغير قال ابن حجر: صدوق من المعتزل، مات سنة اثنتين وثلاثين
 бюджет (القرآن 37/36).

(7) في الأصل: "عن تائف بن سركس، عن أبي سعيد، ونافذ، وإبراهيم بن عبد الرازي، ولم يعرف منه إلا
وهم ابنه ابن عثمان، ولم يعرف له بجزء يس، وقد سأل أحد
نحن عن حديثه، فقال: لا أعلم إلا خبرته (التاريخ الكبير 8/48، والبحت، والتدبر 504/2).

(8) قبل اسمه مهدي بن طالب، وكذلك، ساء ابن أبي حانين، وسماه، خليفة المهاجرين، وعُرف، ويتبعه مهدي، وقال ابن
حجر: قبل اسمه مع ابن الرازي، وهو صاحب مات سنة ثمانين وستين (جب، البحت، والتدبر 487/2).

(9) مسند أبي بكر في (161) وأبو بكر أبو أبي بكر في (المصنف 58) وأخرجه البخاري في
349
اً 301 - حدثنا القواريري (1) ، ثنا عفان بن مسلم (2) ، ثنا وهب (3) ، ثنا عبد الله ابن عثمان بن خثيم (4) ، عن نافع بن سرجس ، عن أبي واقع ، فذكر نحوه (5) 
( 302 - حدثنا المحسن بن حماد الوراق (6) ، حدثنا حسان الجعفي (7) ، ثنا زائدة (8) ، عن ابن خثيم المكي (9) ، عن نافع بن سرجس ، قال دخلت على أبي واقع الليثي في مرضه الذي مات فيه بكة (10) - فسماه يقول (11) - فذكره (12) .

الكبر باللغز المقطف من طرية زائدة عن عبد الله بن عثمان ، واخرج به ألفاظ أخرى وطرق متعددة مدارها على 

عبد الله بن عثمان ، ( المجلة الكبرى 284/3 ) 0 . 

ذكره المحيط بن هلال المارد البيروق آنذاك ، وزعه له ، ولا يبلغ ، وللمتنبي في الكبير ، وقال : رجله 

مطهون ، ( المجلة الكبرى 278/6 ) 0 . وليس في استاد أبي يعلى سوى النطق وهو نطق غير قليل منه . 

ذكره الوصيري وسيأتي كلامه عليه في الحديث الآتي أن ندى الله 

والحديث له طرق كثيرة منها ما يأتي في الحديثين ( 2021-2020 ) وعبيدها صحيح .

1 - عبد الله بن عمر ، تقدم .
2 - ال bä، تقدم في حديث ( 221 ) .
3 - وهب بن خالد بن عبان ، تقدم في حديث 98 ، والذي في سنده أبي يعلى ورب« .
4 - تقدم هو في الحديث السابق .
5 - ونحو الحديث عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان الذي تقدم آنفاً .

وقد ذكره الوصيري بهذا الاستاد والذي قال له ، وزعه للعام أحمد بن سالمان أيضاً بعدة روافات وتعجبها بقوله : اقتاد 

رجاله نفثاً عليه شرط ابن حبان ، ( انفاح الهيرة 337/5 ) . وأخرجه أبو يعلى بهذا السنن ولفظه : » إن رسول 

الله (صلى الله عليه وسلم) كان أخف الناس صلاة وأدومة على نفسه « 0 . ( سنن أبي يعلى ص 116 ) 0 

الذي في الأصل « حديث حسن الجعفي » وهو خطأ ، وما أتيت جاء في سنن أبي يعلى ، وحسن الوراق تقدم في 

حديث 99 .

6 - في الأصل و حسن . وذلك في سنن أبي يعلى وهو خطأ ، وصوابه ما أتيت ، وقد تقدم تجليته في 

الحديث رقم ( 4 ) 0 .
7 - سنن أعامة الثقفي ، تقدم في حديث ( 3 ) 0 .
8 - عبد الله بن عثمان بن خثيم . تقدم هو وشيخه نافع في حديث ( 400 ) 0 .
9 - في سنن أبي يعلى « دخلت على أبي واقع الليثي بكة في مرضه .» ( سنن أبي يعلى ص 111 ) .
10 - في سنن أبي يعلى « سمحته يقول ، أو قال لي : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخف الناس صلاة وأدومة على نفسه » 0 .
11 - ( سنن أبي يعلى ص 341 ) 0 .
12 - أخرج الحديث أبو يعلى في سنن ، وقد ذكره في للغز آنذاك ، وأخرج عليه أيضاً الطبراني من طريق معاوية بن عمرو ، عن 

زايدان ، ولم يذكر فيه قوله » بكة « ( المجلة الكبرى 278/6 ) 0 . ( المجلة الكبرى 278/6 ) 0 .

وأخرج الوصيري بهذا الاستاذ ولم يذكر منه واتبعته فذكره » وقد تقدم كلامه عليه في الحديث السابق .

انظر ( انفاح الهيرة 337/5 ) 0 .

وهذا استاد صحيح أن شاهد الله وتويد الطرق الأخرى .

٣٥٠
3- حديثنا أبو الريحان(1)، ثنا يعقوب(2)، أنا عيسى بن جارية، عن جابر(3) قال:
كان أبا بني يصلي بأعلى قباء(4)، فاستطاعت صورة طويلة، ودخل معه علم من الامام(5)، فليا، سمعه استطاعت صورة طويلة انتقلت من الصلاة(6)، وكان يريد أن يعالج ناضحا له(7)، يستغي عليه، فليا انتقل(8) أبا بن كعب(9) قال، قال له النعم: ان فلنا انتقل من الصلاة(10) فغضب أبا بن كعب، يخضو الغلام، فتأتى الغلام يلجم، فغضب الغلام، حتى رؤى الغضب في وجهه ثم قال، ان منكم منفردين، فذا صلتم فأوجزا، فان خلفكم الضعيف والكبير والمريض، لا حاجة(11).
4- حديثنا عبد الأعلى(12)، ثنا يعقوب بن عبد الله(13)، أنا عيسى(14)، فذكر نحوه(15).

(1) الزهراوي، تقدم.
(2) يعقوب بن عبد الله الفمي - تقدم هو وسياحه في الحديث (244).
(3) ابن عبد الله، مطلب الله عنه، تقدم.
(4) وقد سفط من الأسفان عند النصري.
(5) الموضع المثير بالله من الحجة مركب الذي أسس على التقوى.
(6) هكذا في الأصل، وليت في جمع الزواجات، وفتح المية لمدة، وكذلك في مسند أبي يعلى بالزيادة.
(7) في الأصل، والصمالة، وكذلك في المنفورة، في مسند أبي يعلى مجوع الزواجات من صلاة للله ليس في مجموع الزواجات.
(8) قوله، يعنى في مجموع الزواجات.
(9) انتقل، أين انصرف، أظفر، لسان العرب.
(10) الأنصاري، سيد القراء، ومن فضلا، الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن حجر، اختفت في سنة موتة اختلافا.
(11) كتب: (تجريد أسماء الصحابة: 248، والتاريخ: 481، والإصلاح: 19/1).
(12) أخرجه الحديث أبي بكر في (مدنص ص 165)، وذكره الفيسي في مجموع الزواجات، وذكر الحديث المذكور بعده ويزاهيا لأبي يعلى، وقال فيه عبد بن جارية، ضعفه ابن ميم، وأبو نواس، ويعنوه أبو زرارة وابن حبان.
(13) مجموع الزواجات 1772.
(14) يعقوب الفمي.
(15) وليا هذه الفصة من مسند أبو بكر بن عبد الله عن معاذ بن جبل، ونص الله عنها. أخرجه البخاري في الصحيح، كا أخرجه غيره.
(16) أظفر، فتح البأع (12/67، والطالب، العالية (117).)

(17) ابن حجر الترميمي.
(18) الفمي، تقدم.
(19) ابن جارية، تقدم.
(20) ليسد نحو رواية أبا الريح الزهراوي التي تقدم.
لا أنه قال: فلما ابتدأ أخبار ذلك، قال: فعرف أبا أن الغلام يشكر إلى رسول الله ﷺ، وقربه الغلام يشكره، فقال رسول الله ﷺ: إن منكم منفرين، فإذا صلتم فأرجوا (٣)، أو فارجوا. شك أبو بكر (٣)، أو قال، فذكر نحواً (٤).

٣٠٥ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن ادريس (٥)، عن إسحاق (٦)، عن أبيه (٧)، قال: كان أبا (٨) يصلي خلف أبي هريرة بالمدينة، قال: فكانت صلاته نحواً من صلاته فليس (٩)، يرمى الزروع والسجاد، فقيل لأبي هريرة: هكذا كانت صلاة رسول الله ﷺ؟ قال: نعم واجد (١٠) (١١٠١/٢١٤).

١) هكذا في مسندة أبي يعلى باب المؤذن في الأصل غير ظاهر.

٢) في البخاري: لم يذكره. ولكل ما نصب ما أردوه. قد رتب له.

٣) هو عبد الأعلى بن حمزة الزبير أبي يعلى.

٤) تقدم الكلام على الحديث في النّيّقب، وأخرج أبو بكر بإسناد يدل على المتن (١٩٥) (١)، وأخرجه أبو بكر بن عبد الرحمن بن سعد والمنق (١٩٥) (٢)، وذكره الفهيم بن النافع في (بعض المتن) (٢)، وابن وهب أيضاً.

٥) عبادة بن ادريس بن يزيد الأوزي، قال ابن حجر: نقله شفيعي، من الثامنة، مات سنة وثلث وخمسين، ولما بضع وسبعين سنة (١٤٤/٥، والتهرذب)، وأخرجه بن أبي خالد الأمحى، وهي طائفة من بعثة، وفاء ابن حجر، رواه في سنّة وأربعين وثمانية.

٦) وقال غريب، في سنّة خمس وأربعين وثمانية: أطلقت خليلة ص (١٦٧) (١٤٤/٥، والتهرذب)، وأخرجه أبو حيان البزل، وقال عبد الله، بعده: ما روي عنه سوى ولده عن أبي هريرة، وقد صمّح له الترمذي، وقال ابن حجر: مقبول من الثلاثة (١٠) (١٤٤/٥، والفسايني)، والتهرذب (١٤٤/٥).

٧) هكذا في الأصل، ولم يذكر أبا يعلى، والذي في مصنف ابن أبي شيبة، «كان يصلى والردة أن أبا خالد هو الذي كان يصلى خلف أبي هريرة».

٨) هكذا في الأصل، ولم يذكر أبا يعلى، والذي في مصنف ابن أبي شيبة، «كان يصلى»، والردة أن أبا خالد هو الذي كان يصلى خلف أبي هريرة.

٩) هكذا في الأصل، ولم يذكر أبا يعلى، والذي في مصنف ابن أبي شيبة، «كان يصلى»، والذي في مصنف ابن أبي يعلى، وصنف ابن أبي شيبة.

١٠) هذا في الأصل، والذين في المتن: «وجوز»، والذين في مصنف: أبا يعلى، وصنف ابن أبي شيبة.

١١) أخرج أبو بكر في (مسندة: ٥٨٠) (١)، وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في (مسندة ٦٤٧) (١). وذكره عليه في جميع الزوايا، وسائر البصري في المتن، وصنفه (٣٣٦/٣).

وهي أبو بكر البزلاج، وهو يجهل لم يرو عنه سوى ابنه، وأثناء قتاله، فمقبول، كا قال ابن حجر فروايه مردودة، حتى يأتي ما يرضدها.
باب: إمامة الأعيان

307 - حدثنا أمية بن بسطم، (1) لنا يزيد بن زريع، (2) لنا حبيب المعلم، (3) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جدته أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم على المدينة صلى بالناس. (4)

باب: صلاة الرجل بالنساء

القرآن، فنصب جملة (1) قال (2) : فصلت بين ثمان ركعات، ثم (3) أوترت. قال : فكان (4) سنة الرضا ولم يقل شيئا (5).

باب: سورة المصلٍ

٢٠٨ - حدثنا زهير (6)، ثنا يعقوب بن إبراهيم (7)، حدثنا عبد الملك (8)، بن الرباع (9)
ابن سيرة (10)، عن أبيه، عن جده، فذكر حدثنا (11) بهذه الترجمة، فلفظ منه قال: وعن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ بسر الرجل في الصلاة السهم، وإذا صلى أحادكم فليستره ولو بسهم (12).

١٦٣ - في صلاة الجنازة

(1) قوله: «قال» ليس في اتحاف المبرة.
(2) في مجمع الزوارد: وأوترت.
(3) في الأصل: «فكان» وكذلك في اتحاف المبرة، وما أنهى جاء في مجمع الزوارد، والذي في مسن أبي يعلى: فكان شبه الرضا.
(4) أخرج أبو الطفيل في (مصنف ص ١٩٦،) وذكره الهندي وعزالله لأبي يعلى، والطبرياني في الأوسط بنحو رواية أبي يعلى وقال: استاده حسن (مجمع الزوارد ٢٤٢/٢،) وسماه البصيري ولم يتققه، وذكر أنه أخرجه في كتاب النواقل من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل (إتحاف المبرة ٢٤٢/٣،)

وفي استاده عمرو بن جارية وفيه ابن، يعقوب بن عبد الله صدوق يهم، فالهدية يحتاج إلى مايويده.

(5) أبو بنيه زهير بن حرب. 
(6) الزهري. 
(7) بهذين في حديث (٨) 
(8) نقل ابن حجر: ونفق المجلد، من السنة. (التقريب ٥١٩/١،) 
(9) تقديم في حديث (١٩٦،) }

٨/٨/٢٠٨، (الاصلاح) 

(10) سيرة ابن عبد الجهني. صحابي، شهد المخنث وما بعدها، ومات في خلافة معاوية. (تبرير أسماء الصحابة) 

(11) نظر الحديث، أن رسول الله ﷺ تكلم أن يصلي في أطعان الأأم وأرخص أن يصل في مراح الفقمة» (مسند أبي يعلى ص ١١٢،) وأخرج أيضا الإمام أحمد في (المسند) ٤/٢،

(12) أخرج الحديث أبو الطفيل في مسنده، وذكره عقب حديث النهى عن الصلاة في أطعان الأأم، وأخرجه الإمام أحمد في المسنده باقلغ، «سورة الرجل في الصلاة السهم»، وإذا صلى أحادكم فليستره بسهم،» وذكره الهندي في مجمع الزوارد.

 çocukların (مستند أبى يعلى ص ١١٢،) ومعم الزوارد ٢٤٢/٥٨،) وسماه البصيري من طريق أبى يعلى، وعزالله.
باب: صلاة الإمام إلى غير سنة

370 - حنطنا على بن الجعد(1) أنا شعبة، عن عمرو بن مزة(9) قال: سمعت يحيى
ابن الجزار(7) عن ابن عباس قال: جئت أنا وغلام من بنى هامش على حمار فدرنا بين
يدي(9) النبي ﷺ وهو يصل، فنزلنا عنه، وتركتا المزار يأكل من بقل(6) الأرض، أو
قال: نبات الأرض، فدخلنا معه في الصلاة، فقال رجل: أكان بين يدي عزنة؟(16)
قال: لا(9)
قلت: أخرجته لقوله «أكان بين يدي عزنة» قال: لا.

الحاكم: من طريق حرمته ابن عبدالله العزيز، عن عبدالله بن Rib وعزة للبيهقي من طريق المهاكم عن حرمته، وقال البصري: أصله في الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال: «كان بين مصل النبي ﷺ وبين المدار
آخرة النية». (مغفرة المبرة: 349/4) 133/7
وأخرجه الطبراني بطرق متعددة، مداراً على عبدالله بن Rib، وأنشأها مختلفباً (المجمع الكبير 133/7) وحدث أبو يحيى رجاء نعات وهو صحيح أن نعل الله ﷺ، وما ذكر البصري عن حديث سهل بن سعد
وأنت أصل الحديث سورة فليس صحيح وقال أن المزار يحدث بين سهل هو باب المقداد الذي ينبغي أن يكون بين
المعل ومثمره و يؤديه جناز الخيار له بقوله «باب قدرك ينبغي أن يكون بين المصل والمسترة».
وأما الحديث سورة فلما بباب ما يصنع أن يكون سورة للمصل والله أعلم.
(1) أظهر حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، مع شرح ابن حجر في (فتح الباري: 574/6)
(1) الجوهرى الجدلي، تفقه نبي بالمثمر، من صفار الناسبة وقد أكثر عن شعبة بن الحجاج، ومائة سنة ثلاثين
والتسعين.
(1) التقرير: 372/3. تواريخ بغداد: 36/11. (التقرير: 340/4)
(2) المجلة المؤداة، تقدم في حديث.
(3) الجوهرى الجدلي، تفقه نبي بالمثمر، من صفار الناسبة وقد أكثر عن شعبة بن الحجاج، ومائة سنة ثلاثين
والتسعين.
(4) في رواية عن سلمان، سلمان: «فمررت بين يدي الفات» ( الصحيح: مسلم: 367/1)
(5) في الأصل غير ظاهرة، والنقل: كل ما يثبت في زاهى، ولا يثبت في أزمة ثابتة وقيل غير ذلك. (أظهر- مادة بقل
(6) قال ابن الأثير: العزنة مثل نصف الشم أو أكثر شيئاً، وفيها سنان مثل سنان السهم (تهيئة في الغريب
38/10. (التقرير: 344/2).
(7) أخرج أبو يحيى (مستند ص: 244) وذكره الهيثمي في صحيح الزوائد وقال: نقل هو في الصحيح خلا فوله:
أكان بين يدي عزنة قال: لا، ورواه أبو يحيى ورجاله رجل الصحيح ( صحيح الزوائد: 367/2)، وذكرو
البصري ولم يقعه.

355
165 - باب: مال يقطع الصلاة

311 - حدثنا زهير (1) - نانا أبو معاوية (2) - عن الحجاج (3) - عن الحكم (4) - عن يحيى ابن الجزري - عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ في فضاء ليس بين يديه شيء (5).

(1) صحح سلم 376/1
(2) محمد بن حامد - تقدم في حديث
(3) الحجاج بن أرطاة - نوح التثقيف - صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة - مات سنة خمس وأربعين ومائة
(4) التهذيب 196/2، والترميمي
(5) الحكم بن أبي العدائي - تقدم في حديث
(6) أخرجه أبو يعلى في (مصنف ص 259) - وذكره البصري ويورد للأمام أحمد - وأبي الயالي - وقال: فيバッグ الحجاج ابن أرطاة - وفيه ضعف - (جميع الزوائد 2/26) - وأورده البصري وقال: رواه أبو يعلى في سنينه باختصار من طريق kiş حجي ابن الجزري - (الطهري 256/4).

وأما أهل هذا اللفظ في سنين أبي داود - ولفت فيه حجي ابن الجزري عن ابن عباس - لأن النبي ﷺ كان يعطي هذه في الحجاج وهو كثير الخطأ بمثابة وإن عنوان روايته - وفيه الحكم بن أبي عبد وهم صدقه له أهالي - فالحمد يتحيّز إلى ما يقوله.

(1) خالد بن مهان المهاذ - قبل له ذلك لأن كان يقبل عندهم - وقبل غير ذلك وهو ناقة يرسل - من المهاضة، وقد أشار جاحظ بن زيد إلى أن حفظه كثير لما قدم من الناس - وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان.
(2) الترميمي 219/1، والمراسيل ص 45، وجامع التحصيل ص 206/1.
قلت: كان مفروض حيال (1) مصل
 يعني (2) ، رسول الله ﷺ ، فكان يصلى وأنا حياله (3) .
 قلت: أخرجته لقوله "فكان يصلى وأنا حياله".

372 - حذتنا أبو خيشمة ثنا عبدالرحمن (4) ثنا وهب (5) عن خالد (6) ، فذكر
 نحوه (7).

373 - حذتنا عبدالرحمن بن عمر (1) ثنا عبدالرحمن بن سليمان (2) عن أشعث ابن

(1) عبدالرحمن بن زيد الجرمي - تقدم.
(2) ربيبة رسول الله ﷺ مات سنة ثلاث وسبعين (التاريخ 1002).
(3) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية - تقدمت في حديث (54).
(4) أي: ناقة ووجه (التاريخ في القرن 7).
(5) قوله "عن رسول الله ﷺ على الله عليه وسلم" ليس في متن أي بعث وهو من كلام الهمشري رحمه الله.
(6) أخرجه أبو عبيدة في متنه بهذا النقل، ولعل آخر من طريق أبي خيشمة، عن عبدالرحمن، عن وهب، عن خالد
 الحذاء، وساق عليه" كان فيأتي عند مصل رسول الله ﷺ 500 (متن أبي بعث ص 136، 137)، وذكره
 الهمشري وقلا: رواه أبو داوود، وأبو ماجة، وثبت فيهما "وكان يصلى وأنا حياله"، وقال أيضاً: رواه أحمد وأبو عبيدة
 والرجل محمد الصديق (المروزي الوارث 2/12)، وأورد البصري من طريق أبي بعث وقال: رواه محمد ابن
 يحيى بن أبي عمرو، عن الثقيف، وعن يحيى بني داود، وأبو ماجة عدا قوله "فكان يصلى وأنا حياله" (النافع
 الحبشي 2/512)، ولم أفق على الحديث عند أبي داود، وأخرجه ابن ماجة بلغ عن أم سلمة قالت: "كان
 فرمانها بحيله مسجد رسول الله ﷺ (سنن ابن ماجة 2/67). وحديث أبي بعث في استصحاب سنابين، و
 وجدته سافقة لما كان يدخله عليه كتابه، ولم طريق آخر يؤيده فقد أشارت اليه في التخرج، وأيده في
 الحديث الثاني وهو طريق حسن، وقد استخرج حديث عائثة رضي الله عنها بهذا المعنى، وأورد أيضاً في متعة
 المروزي في ذلك على تكرار الوصف في بعض بيوت النبي ﷺ، وقد أخرج حديث عائشة السنة الاية الترمي (4)
 (السنن الحبشي 2/512)، وحديث سنن أبو ماجة ابن ماجة في (سنن أبي 2/67).

(7) عبدالرحمن بن مهدي - تقدم.
(8) ابن خالد بن عمeya - تقدم في حديث (98).
(9) الحذاء - تقدم في الحديث السابق.
(10) تقدم في الحديث السابق الاستمارة إلى هذه الرواية وهي "عن أم سلمة قالت: كان مفروض حيال مصل، وكان يصلى
 وأنا حياله" هناك دون ذكر "عن رسول الله ﷺ"، أخرجه أبو عبيدة في (سننه ص 137)، وتقدم الكلام
 عليه في الذي فيه.
(11) عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن أبي، تقدم في حديث (170).
(12) في الأصل "عبد الرحمن بن سليمان، وفي اختفاء الخبرة "عبد الرحمن بن سليمان"، والصواب ما أتيه من كتب
 الرجال (المروزي الوارث 2/5، والتهذيب 32/5). قال ابن حجر في ترجيحه: أبو علي
 المروزي، نقل له تفصيل من صغار التاحمة، سنة سبع وثمانين وثمانية (التاريخ 4/5).

357
سوار (10)، عن سلامة بن كهلان (11)، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس، قال: مرت شأة
بين النبي ﷺ وهو في الصلاة عليه (12) وبين القبلة، فلم يقطع صلاته (13).

166 - باب: صلاة المريض

314 - حدتنا أبو الربع (8)، ننا حفص بن أبي داوود (9)، عن محمد ابن
عبد الرحمن (7)، عن عطاء (9)، عن جابر بن عبد الله، قال: عاد رسول الله ﷺ مريضاً وأنا
معه فرأى يصلي وسجد على وسادة فنهاء، وقال: أن استطعت أن تسجد على الأرض
فاسجد، ولا أقوم أيها، وأجعل السجود أخفض من الركوع (7).

(1) التوابين، قال ابن حبان: فنحت المخطأ كثر اليوم. وقال ابن حجر: ضعيف من الصحابة، مات سنة
179/179، والتقريب 79/79، والنهيبي 357/357.
(2) المحرري، ثقة من الرابع، (التقريب 287/287).
(3) في الأصل غير ظاهرة، وما أتبناه جاء في سنن أبي يعلى وجميع الزوائدي. واعتقا المحرر.
(4) آخره أبو بكر في (سنن ص 277)، وذكره الهيليني في جميع الزوائد وعزة لأبي يعلى وقال: فيه أثبت ابن
سوار ضعف جامعه، وروته ابن معين، (جميع الزوائد 167/167).
وسبق له 부صرة ولم يذكره وأين ذكر من أحد من سنن مات سابعه. قال: ابنه يعلى وفقه
وامتدت نجاة له. وقد تقدم في حديثة الهندية (379) يابال على منعه من طريق بحري الجزار، وفيه: «جدي
بعل ي سواء».
(5) الزهراوي، ثقة.
(6) قال ابن عدي: كذا يسمي الربيع الزهراوي لضعفه وهو الأمسن الفارق، صاحب عاصم، قال البخاري
نركو، وقال ابن حبان: كان يقبل الأسانيد، ويرفع المرسلات. وكان يأخذ كتاب الناس في خصائصه ويرؤوه من
غير سباع. وقال ابن حجر: استردا الحديث مع امامته في القراءة من الطائفة، مات سنة تاين وثمانية، وله تسعون
سنة، (الم suf ص 357، وجميع الرجالين من المحرير 357/357، والتقريب 400/400).
(7) ابن أبي ليل، تقدم في حديث (184).
(8) ابن أبي رباح، تقدم في حديث (59).
(9) ذكره الهميني بهذا النظف وعزة لبصار، وأبي يعلى بن يحيى، وسماق لنظف آخر وعزة لأبي يعلى، وقال: رجال البصار
رجال الصحيح، (جميع الزوائد 140/140)، والحق أن أبي يعلى أخرج به النظف المذكور هنا في (سنن
ص 140)، وبيزار بالنظف الآخر، (كتف الاستعارة 1274/1274)، وسماق البصير من طريق أبي يعلى، وعزة
للبهيقي والبيزار من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر. (المفعول المحرر 416/416).

358
315 - حدثنا محمد بن بكار (١)، ننا حفص بن عمر فاضي حلب (٢)، ننا يخدر ابن حمزة (٣)، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صلى على الأرض في المكتوبة قاعداً، وقد في التسبيح (٤)، في الأرض قاعداً أينما (٥).

316 - حدثنا عمرو بن محمد النافذ (٦)، تنا أبو معاوية محمد بن خازم (٧)، ننا اسياح بن أبي حاسد (٨)، عن قيس (٩)، قال: صلي بنا سعدناً، فنحن في الركعتين فسحنا بئنا، فاستلم قانتم، قال: فمضى في قيامه حتى فرغ فقال: أكثرم تروي (١٠) أن أجلس؟ أتنا.

وفي استاد أبي بن حفص بن أبي داود هو مترجم الهذب، وفيه محمد بن إدريس بن أبي ليلى هو سبب الهذب.

ورد (١) محمد بن بكار بن الزبير، تقدم في حدث (١٢)١.

(٢) قال ابن حبان: برى عن هشام بن حسان، والدف الضياءة، لا يجل الاحتجاج به، وقال النهدي: ضعف أبو حاتم، وقال أبو زرعة: منكسر الحديث. (النحو أو النحوين من المحدثين ١٩٣/٥، والميزان ٣٦٣/٥).

(٣) حذف من قاله، بضم القافين، وحسن الكلام، قال: ابن حسن: صدق له وأهلم من الحاسمة، وتمنى الذي في الكاشف، سكت عنه في ميزان الاعتدال، وعهد أهل الفضل السلماني في رواة المناكير عن أنس (الكاشف ٢٢٩/٥، والميزان ٢٠/٨، والتلفظ ٢٢٧/٣).

(٤) يعني وقت السجود.

(٥) ذكر الهذب في جميع الزوائد، وعازل لذي يعل، وقال: فيه حفص بن عمر فاضي حلب وهو ضعيف (المجم ١٤٩/٤، وسائفة البصري، لم يمنعه، (النحو المبرهنة) ١٤٩/٤).

(٦) الحديث ضعيف لأن حفص بن عمر منكر الحديث، وفيه أيضاً يخدر ابن حمزة، وهو صدوق له وأهلم وهو صدوق له وأهلم.

(٧) الزبيدية يغيبها السياق.

(٨) في الأصل عبد بن عمرو النافذ، وهو خطأ، والصواب ما أنهب، وكذلك جل في مسنود أبي بعل.

(٩) تقدم في حدث (٥٠/٤).

(١٠) فيس بن أبي حاتم الجلي. نظرة من الفتاة محتمم، وقال له رؤية، وقيل: هو الذي جاءت له أن يروي عن العشيرة). تقدم في النحو (٤٢٧/٥).

(١١) في مسنود أبي بعل: "سعد بن أبي رافع"، وكذلك في جميع الزوائد.

(١٢) هكذا في الأصل، وكذلك في مسنود أبي بعل، والذي في جميع الزوائد "فسحنا له".

(١٣) هكذا في الأصل، ومسند أبي بعل، والذي في جميع الزوائد "ترون" دون باء المتكلم.

359
قال أبو عنان (1) عمرو بن محمد النافذ: لم نسمع أحدا يرفع هذا الحديث غير أبي معاوية.

761 ـ حدثنا عمرو (3) نا وكعب بن الجراح، نا سهيل بن أبي خالد، عن قيس (4) بن أبي حامد قال: صلى بنا سعد بن مالك، قال: فذكر (5) نحوا من حديث أبي معاوية، ولم يذكر النبي ﷺ (6).

768 ـ حدثنا عمرو بن محمد (7) نا العلاء بن هلال الرقي (8)، نا عبيد الله ابن

(1) آخر الحديث أبو عنان في (مسنده ص 99)، وذكره الهيثمي في جميع الزوائد وعزة لأبي بكر والبيزار، وقال:
رجال رجل الصحح (جمع الزوائد 156/4) وأوردته البصيري، ولم يتقلب (إغاف البصيرة 448/4) وأخرجه البهتفي من طريق أحمد بن عبدالبار عن أبي معاوية ومن طريق يحيى بن جيحي عنه أيضا (السنن الكبرى 2444/2) وأخرجه عبد الرزاق من طريق الثوري عن سهيل بن أبي خالد (المصنف 310/2) وأخرجه البزار من طريق أبي كريب عن أبي معاوية، وسماه بالفظ قريب من أفعال أبي بكر، وقال:
رواه غير واحد عن سهيل عن قيس عن سعد موطفا، ورواه الغفران بن شبل عن قيس عن المغيرة بن شعبة.
(2) كشف الأسئلة 277/1
(3) مسنده ص 99.
(4) عمرو بن محمد النافذ.
(5) في الأصل: عبيس، وهو خطأ ظاهر.
(6) قال أبو عنان: فذكرـ يعني وكعب بن الجراحـ نحوا من حديث أبي معاوية.
(7) آخر الحديث أبو عنان في (مسنده ص 99)، وذكره الهيثمي وعزة لأبي بكر، وقال: رجال رجل الصحح.
(8) مسنده ص 156/4 وأوردته البصيري ولم يتقلب (إغاف البصيرة 448/4) واستنا صحح أن نا عبدالله قد قدم الكلام عليه في الحديث السابق.
(9) النافذ.
أعمال (1)، عن زيد بن (2) أبو أنيسة، عن أبي الأقمشة (3)، عن معاوية بن أبي السلمي (4)

قال: صلى بنا معاوية بن أبي سفيان المغراب ثلاثا، فقلت في ركعتين فسبحوا به، فأمر أباهم
أن قوموا، فلما قضى صلاته وسلم انصرف فخططهم، قال (5): رأيت رسول الله ﷺ فعل
كلاذى رأيته فعلته، ولولا أني رأيته فعله لم أعفله (6).

169 - باب: ما جاء في العورة

379 - حديثاً المسن عبد المهدية (8) ثنا عباس بن
الفضل الأنصاري (9)، عن ابن سانان (10)، يعني بعد أن شاء الله عن عبّة (11) ابن

(1) الرفعتي: تقدم في حديث (166)
(2) هكذا في مسنده أبيب يعلى، والذي في الأصل غير ظاهر. وزيد تقدم في حديث (166)
(3) موسى بن أبي المعيط، قال ابن حجر: نسخة من الرواة (التقريب 2/ 281)
(4) لم ألف عليه
(5) في مسنده أبيب يعلى: ثم قال:
(6) أخرج الحديث أبو معيت في مسنده ص (181) ولم ألف عليه في موضع آخر من مسنده معاوية بن أبي سفيان،
وفي استبان، واللهمه ولاز يجوز الاحتجاج به وكذلك فان معاوية السلمي لم ألف عليه، وثبت نفيه
(7) ما يؤيد المعنى المراد منه.
(8) أخرج البهذيفي عن عبد الله بن بني ناف، صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلاة، ثم قال لم يجلس
فقال الناس: »» وقال البهذيفي: رواه سلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، ورواه البخاري عن ابن يوسف
عن مالك
(9) السنن الكبرى 343/ 2
(10) البزار: تقدم في حديث (45)
(11) البخاري: تقدم في حديث (45)
(12) البخاري: تقدم في حديث (45)
(13) البخاري: تقدم في حديث (45)
(14) البخاري: تقدم في حديث (45)
(15) البخاري: تقدم في حديث (45)
(16) البخاري: تقدم في حديث (45)
(17) البخاري: تقدم في حديث (45)
(18) البخاري: تقدم في حديث (45)
(19) البخاري: تقدم في حديث (45)
(20) البخاري: تقدم في حديث (45)
(21) البخاري: تقدم في حديث (45)
(22) البخاري: تقدم في حديث (45)
(23) البخاري: تقدم في حديث (45)
(24) البخاري: تقدم في حديث (45)
(25) البخاري: تقدم في حديث (45)
(26) البخاري: تقدم في حديث (45)
(27) البخاري: تقدم في حديث (45)
(28) البخاري: تقدم في حديث (45)
(29) البخاري: تقدم في حديث (45)
(30) البخاري: تقدم في حديث (45)
(31) البخاري: تقدم في حديث (45)
(32) البخاري: تقدم في حديث (45)
(33) البخاري: تقدم في حديث (45)
(34) البخاري: تقدم في حديث (45)
(35) البخاري: تقدم في حديث (45)
(36) البخاري: تقدم في حديث (45)
(37) البخاري: تقدم في حديث (45)
(38) البخاري: تقدم في حديث (45)
(39) البخاري: تقدم في حديث (45)
(40) البخاري: تقدم في حديث (45)
(41) البخاري: تقدم في حديث (45)
(42) البخاري: تقدم في حديث (45)
(43) البخاري: تقدم في حديث (45)
(44) البخاري: تقدم في حديث (45)
(45) البخاري: تقدم في حديث (45)
(46) البخاري: تقدم في حديث (45)
(47) البخاري: تقدم في حديث (45)
(48) البخاري: تقدم في حديث (45)
(49) البخاري: تقدم في حديث (45)
(50) البخاري: تقدم في حديث (45)
(51) البخاري: تقدم في حديث (45)
(52) البخاري: تقدم في حديث (45)
(53) البخاري: تقدم في حديث (45)
(54) البخاري: تقدم في حديث (45)
(55) البخاري: تقدم في حديث (45)
(56) البخاري: تقدم في حديث (45)
(57) البخاري: تقدم في حديث (45)
(58) البخاري: تقدم في حديث (45)
(59) البخاري: تقدم في حديث (45)
(60) البخاري: تقدم في حديث (45)
(61) البخاري: تقدم في حديث (45)
(62) البخاري: تقدم في حديث (45)
(63) البخاري: تقدم في حديث (45)
(64) البخاري: تقدم في حديث (45)
(65) البخاري: تقدم في حديث (45)
(66) البخاري: تقدم في حديث (45)
(67) البخاري: تقدم في حديث (45)
(68) البخاري: تقدم في حديث (45)
(69) البخاري: تقدم في حديث (45)
(70) البخاري: تقدم في حديث (45)
(71) البخاري: تقدم في حديث (45)
(72) البخاري: تقدم في حديث (45)
(73) البخاري: تقدم في حديث (45)
(74) البخاري: تقدم في حديث (45)
(75) البخاري: تقدم في حديث (45)
(76) البخاري: تقدم في حديث (45)
(77) البخاري: تقدم في حديث (45)
(78) البخاري: تقدم في حديث (45)
(79) البخاري: تقدم في حديث (45)
(80) البخاري: تقدم في حديث (45)
(81) البخاري: تقدم في حديث (45)
(82) البخاري: تقدم في حديث (45)
(83) البخاري: تقدم في حديث (45)
(84) البخاري: تقدم في حديث (45)
(85) البخاري: تقدم في حديث (45)
(86) البخاري: تقدم في حديث (45)
(87) البخاري: تقدم في حديث (45)
(88) البخاري: تقدم في حديث (45)
(89) البخاري: تقدم في حديث (45)
(90) البخاري: تقدم في حديث (45)
(91) البخاري: تقدم في حديث (45)
(92) البخاري: تقدم في حديث (45)
(93) البخاري: تقدم في حديث (45)
(94) البخاري: تقدم في حديث (45)
(95) البخاري: تقدم في حديث (45)
(96) البخاري: تقدم في حديث (45)
(97) البخاري: تقدم في حديث (45)
(98) البخاري: تقدم في حديث (45)
(99) البخاري: تقدم في حديث (45)
(100) البخاري: تقدم في حديث (45)
(101) البخاري: تقدم في حديث (45)
(102) البخاري: تقدم في حديث (45)
(103) البخاري: تقدم في حديث (45)
(104) البخاري: تقدم في حديث (45)
(105) البخاري: تقدم في حديث (45)
(106) البخاري: تقدم في حديث (45)
(107) البخاري: تقدم في حديث (45)
(108) البخاري: تقدم في حديث (45)
(109) البخاري: تقدم في حديث (45)
(110) البخاري: تقدم في حديث (45)
(111) البخاري: تقدم في حديث (45)
(112) البخاري: تقدم في حديث (45)
(113) البخاري: تقدم في حديث (45)
(114) البخاري: تقدم في حديث (45)
(115) البخاري: تقدم في حديث (45)
(116) البخاري: تقدم في حديث (45)
(117) البخاري: تقدم في حديث (45)
(118) البخاري: تقدم في حديث (45)
(119) البخاري: تقدم في حديث (45)
(120) البخاري: تقدم في حديث (45)
(121) البخاري: تقدم في حديث (45)
(122) البخاري: تقدم في حديث (45)
(123) البخاري: تقدم في حديث (45)
(124) البخاري: تقدم في حديث (45)
(125) البخاري: تقدم في حديث (45)
(126) البخاري: تقدم في حديث (45)
(127) البخاري: تقدم في حديث (45)
(128) البخاري: تقدم في حديث (45)
(129) البخاري: تقدم في حديث (45)
(130) البخاري: تقدم في حديث (45)
(131) البخاري: تقدم في حديث (45)
(132) البخاري: تقدم في حديث (45)
(133) البخاري: تـ }
علي، عن يحيى (عن أبي أنيسة)، عن أبي ليث (خالد: خرج رسول الله وخرجنا معه، فقرأ رجل من بني عدي (كما) عن فخذ، فقال رسول الله: غز فخذك يا مصير فان الفخذ عورة الرجل (5).

(6) 1 حمدنا زهير (7) (ن)، يحيى بن أبي بكير (8)، ننا سرائل (8). عن أبي يحيى (9).

عن مجاهد (10) عن ابن عباس قال، رأي رسول الله زى، فخذ رجل (11) خارحة فقال: غز فخذك، فان الفخذ عورة الرجل (12).

1) في الأصل "يحيى بن أبي أنيسة"، وفي سنده أبى يحيى بن زيد عن أنيسة، وانتقلت ترجمة يحيى بن زيد إلى أنيسة.

2) السماز، ولم أفق على ترجمته، وهو والد يحيى، وزيد بن أبي أنيسة. والترجم في الكتب المعاو هو زيد بن أبي أنيسة.

3) لأنه يحيى على "الي من البهائم، والبدارة، وال بدري، واجتهاد في اسمه، شهد في وما يعده ويدعو إلى الخلافة على الأموي.

4) فالج ماهي الصحبة، والثورة، والثورة في الفتحات، وطبقات سنة، وطبقات خليفة ص 85. والتاريخ الكبير 1/279، وبإلغاء الأمر.

5) أخرجه أبو يعلى في "سنده ص 111"، وهو الوصقيق، وقال: له ناهي من حديث زيد، رواه أبو ذاود، والتمتيري.

6) الباهت (ال значительно) 35/4.

7) في الأصل "يحيى بن أبي أنيسة"، فان الفخذ عورة الرجل (1).

8) في الأصل "يحيى بن أبي أنيسة"، فان الفخذ عورة الرجل (1).

9) يحيى بن أبي أنيسة (مختلفة). وناقل في "الكوفي"، وناقل في اسمه، وهو زيد بن حجر.

10) يحيى بن أبي أنيسة (مختلفة) في الأصل "يحيى بن أبي أنيسة"، فان الفخذ عورة الرجل (1).

11) يحيى بن أبي أنيسة (مختلفة). وناقل في "الكوفي"، وناقل في اسمه، وهو زيد بن حجر.

12) يحيى بن أبي أنيسة (مختلفة). وناقل في "الكوفي"، وناقل في اسمه، وهو زيد بن حجر.
179 - باب (1)

321 - حديثنا أبو عمر بن أسد بن عقيل بن إبراهيم (2)، نحن حكيم بن نافع (3)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: سجدنا السهو تجزيzan من كل زيادة ونقص (4).

322 - حديثنا أبو كريب (5)، نحن حفص بن بشر الأنصاري (6)، قال: نحن حكيم ابن نافع، فذكره (7).

---


1) هكذا لم يترفع هذا الباب، ولكن أن يترفع له يقولنا: "باب سجدينا السهو".

2) الفلالح: تقدم في حديد (1/17).


4) أخرجره أبو عقيل في (مسند ص 416)، والبزار من طريق محمد بن بكار، عن حكيم بن نافع، ولفظه: "سجدينا السهو تجزيzan من كل زيادة ونقص".

5) محمد بن العلاء. تقدم.

6) سكت عنه ابن أبي حامد. (الجرح والتعديل 7/170).

7) أخرج أبو عقيل بالبخاري، ولفظه عائشة: قال رسول الله ﷺ: "سجدينا السهو تجزيzan من كل زيادة ونقص".

(مسند أبي بكر ص 244)
باب: الصلاة في الثوب الواحد

٢٣٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تنا محمد بن عمر الأسلمي (١) تنا الضحاء بن عثمان (٢)، عن حبيب (٣) مولى عروة قال: سمعت أبواء بن أبي بكر (٤) قالت: رأيت أبي (٥) يصل في ثوب واحد، فقلت: يا أبا تصل في ثوب واحد وثيابك موضوعة (٦)؟ فقل: يا أبتني إن آخر صلاة صلاها رسول الله صل الله وسلفه خلفه في ثوب واحد (٧).

٢٣٤ - حدثنا أبي الحارث المحاربي (٨)، تنا يعلى بن الهارث المحاربي (٩)، عن غيلان ابن جامع (١٠)، عن ياسين بن سلمة (١١)، عن ابن عامر (١٢)، عن عمار (١٣)، أن النبي صلى الله عليه وسلم

١) الوافئي، قال ابن حجر: مترك مع سعة علمه، من التاسعة (التقريب ١٩٤/٢).

٢) في الأصل: ضحاء بن عثمان، والذي أتته هو الذي في مسنده أبي يعلى، وقد تجم مذهبه وغيره وقال ابن حجر: صدوقهم من السبعة، وقال لتشبيه صدوقم، ونقل عن الأئمة مافي فيه من جرح وتعديل، وندم جمع بنيه حكم ابن حجر رحمه الله (الميزان ٣٢٤/٢، والتقريب ٣٣٣، ونظرة إلى الفيدي ٤١٨/٤).

٣) حبيب بن الأعرج، مقبول من الثانى (التقريب ١٥٦/١).

٤) ذات الطلاقين، رضي الله عنها، عانت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث أو أربع وسبعين (التقريب ٥٨٩/٢).

٥) أبو بكر الصديق، رضي الله عنه.

٦) نبت عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وثيابه موضوعة، أخرجه مسلم في صحيحه ٣٧٩/١.

٧) أخرج الحديث أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ص ٨، وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه بنظيف قريب من نظف أبي يعلى ٣١/١٤١ (التصنيف)، وذكره الهميم وزع نابل يعلى.

٨) وقال: نبات الوافئي وهو ضعيف (المجموع النذرائ ٤٨ /٤). في أسنده غصير الوافئي، حيث مولى عروة، وهو مقبول، وفيه الضحاء وهو صدوق مقبول.

٩) ويلع على معاً ما أخرجه ابن حبان عن أن قال: آخر صلاة صلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متنوعا

١٠) بيدهما فاحشاً خلف أبي بكر.

١١) موارد الأثيل ص ١٠ (١).

١٢) يحيى بن عبدالمجيد الهنائي، تقديم في حديث (١١٨).

١٣) ثقة من الثانى (التقريب ٢٧٣٧/١).

١٤) المحراري، وله الحريص بن حجر وقال: من السادسة (التقريب ٣٧٧/٢، والتصنيف ١٠١/٢).

١٥) ياياس بن سلمة بن أبي الأكر، ثقة من الثانى، وله خليفة في الطيقة النبأة من نفه، ونحن المدينة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (طبيعة خلف ص ٢٤٩، والتقريب ١٨٧/٧، والمؤذن ٥٨٨). (١٦)

١٧) لم أفط عليه، ومن روأ عن عمر، ابن محمد بن عمر، انظر التهذيب ٧/٤. (١٨)

١٨) ابن بارز، رضي الله عنه، تقديم في حديث (١١٣).

٢٦٤
في ثوب واحد متوتسحا به

٢٢٥ - حديث موسى (١) ، نبأ عبد الرحمن بن مهدي (٢) ، عن يعلى بن الهرث (٣) ، فذكر

٢٢٦ - حديث أبا البرع (٤) ، نبأ شريك بن عبد الله (٥) ، عن حسين بن عبد الله (٦) ، عن عكرمة (٧) ، عن ابن عباس قال : صلى رسل الله ﷺ في ثوب قد فحافط (٨) في ثوبه

١١، أخرج الحديث أبو예على في (مسنود ص ١٨٣) ، أبوؤثيد بن أبي شيبة من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس عن يعلى بن الهرث باللغط الأدنى (٢) ، وسماه ابن حجر بهذا اللغط وعمر الساهم ، ولكن رواه ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وجاء ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به ، وعمر ﷺ في ثوب واحد متوتسحا به
منشأة به، ينتمي بفضول البضور حر الأرض وبردها (1).

٢٢٧ - حنينا محرز (١٠)، ننا شريك (١١)، فذكره (١٢).

٢٢٨ - حنينا زهير (١٠)، حنينا وكيع (١٠)، ننا شريك (١١)، فذكره الا أنه قال: صل في

كساء (١٢).

٢٢٩ - حنينا أوبكير بن أبي بنيا، وننا (١١) ابن أبي إسرائيل، ننا شريك (١١)، عن

(١) أخرجته أبو يعلى في (مسند ص ٢٤٤)، وذكره الهيثمي وعزاء لأحمد بن يعلى WAL ٢٤٤، وذكره المذهبي ابن حجر في مقاله المعجم المفصل الذي

وقال: رجل أحد رجال الصحابة (مزج الزوال ٢/ ١٤)، وذكره الحافظ ابن حجر في المقال المفصل الذي

لا ينوي وفظه ختان على قوله: أنت رسول الله ﷺ سجد على نوبه (المقال المفصل ٩٥/ ١).

(٢) وأخرجه الإمام أحمد في ثلاثة مواضع من مسنده، من طريق عبدالله بن محمد، عن شريك، وطريق أسد، ودعوت.

شريك، وطريق ابن النضر عن شريك، ومدار رواية كانا على حسين بن عبد الله الهاني، وهو ضعيف.

(مسند أحمد ٢٥٧/ ٢٣٠، ٣٠، ١٣٠، ١٣٠).

(٣) وأرده البوصيري ومضمه كسائر بياناته في الحديث (٢٣٨).

(٤) روى أبو يعلى عن حمزة عن عزله، وذكره ابن الأعرج وابن مسعود، وعن عزر بن عزر بن الهلال الأبدال،

وكلاهما مصنف من الغشيرة، والداني نص سنة أبرع ولا يлан ومانين، والداني نص سنة أبرع ولا يلان ومانين، والداني

(تاريخ بغداد ٢٦/ ١١٢، والصحيح ٢٣٦، والتهذيب ١٥٦/ ١٠).

(٥) ابن عبد الله النخعي، نقل.

(٦) أخرجته أبو يعلى لبغلة » قال: صلى الله ﷺ على نوبه في نوب، ينتمي بفضول حر

الأرض وبردها» (مسند أبي بني عم ٢٣٩)، وأخرج أبو يعلى بعني نبيرة في مصنفه من طريق شريك

(بسطه باسطه)، ورقوه مقرب للحفظ أبي بني (المصنف ٣١٦/ ٩).

(٧) ابن حرب.

(٨) ابن الجرخ.

(٩) ابن عبد الله النخعي، نقل.

(١٠) أخرجته أبو يعلى لبغلة » أن صلى الله ﷺ في كساء ينتمي بفضول حر الأرض وبردها» (مسند أبي بني عم ٢٣٩)، وذكره البوصيري من طريق أبي بني عم، بلغه: ينتمي بفضول حر الأرض وبردها»، وذكره

أيضاً من طريق محمد بن محمد بن عمر. وعن كمال باللظ المذكور، ووضعه لضعف حسين بن عبد الله (عائشه

الغيرة ٣٦/ ٤).

(١١) وقدم الكلام عليه في الحديث (٢٣٨).

(١٢) حروف الطالب ينتمي بصدر الأسنان، وذكره في مناهج الغرفة » وننا إسرائيل، دون ذكره، اثنان أبى»، وابت

إسرائيل تقدم تزوجته وهو من شيخ أبي بني (١٠).

(١٠) هو ابن عبدالله، وقدم من الحروف الغيرة (١٠).
عاصم (1)، عن أسس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نوب واحد خالف بين طرفين (2).

320 - حدثنا يحيى بن أبي داود (3)، ننا اشتياق بن عباس (4)، قال: أخبرني عمارة
المراساني (5)، عن معاوية (6)، قال: دخلت على أم حبيبة (7) زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نوب واحد، فقلت: يا أم حبيبة أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نوب واحد?
قالت: نعم وهو النوب الذي كان فيه ما كان - يعني: الجماع (8).

1) ابن سلسل الأحول، ثقة من الرايحة، مات بعد سنة أربع ومائتين (التقرب 384/4، والتهذيب 5/6).
2) لم يتقدم على الحديث في مسن أبي بيل، وذكره الهيثمي وعزا به أبي بيل، ولما بنحوه، ووقع رجل البزاز.
(جمع الزوارى 49/14)، وذكره ابن حجر بنطَّل ثلاثة وأربعين، وعزا لله للحاتم من أبي أساسة (المطالب العالية 491).
3) وسفارة الوصي لا تقدمه (الإقبال البخارى 49/2)
4) وأخرجه أبو بكر بن أبي نسيب عن عبدالله بن الراجح ( النف concede في نوب واحد).
5) قال البزار: لا تعلم رواه عن عاصم عن أسس إلا إبراهيم بن الراجح (كتاب الاستخار 281/6).
6) وليس في اسناد أبي بيل سوى شريك فه هو خطأ، كثيراً وقد تغير حفظه، وعذده يحتاج لمتابعة بعضه.
7) المقارنة - تقدم في حديث (79) وجماع في القياس المصرف بالحية، حديثه انساق بن يحيى بن أبي داود وهو خطاً.
8) العدوى - يفتح على بيضن النور - الحمص، قال ابن حجر: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخاطبه في غيرهم.
9) من التأب (التقرب 71/7).
10) تقدم في حديث (77).
11) ابن أبي سفيان، وأخذ معاوية رضي الله عنه، تقدم في حديث (79).
12) بنت أبي سفيان، وأخذ معاوية رضي الله عنه، تقدم في حديث (253).
13) في مسن أبي بيل في فقه طرفين، وكذلك في المطالب العالية.
14) أخرج الحديث أبو بكر في (سنده ص 51)، وأخرجه أبو بكر بن أبي نسيب عن أسس يحيى بن أبي بيل بنطَّل خمسة.
15) مصنف ابن أبي شكیبة 316/1 (جمع الزوارى 49/2)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوارى، وعزا لابي يحيى، وحسن اسناده.
16) وعزا للطياري في الكبير والأوسط (جمع الزواری 49/2)، وسبارة المهاضب أبي بن طلحة بنطَّل من فقه أبي يحيى بن أبي بكر(3) بن أبي شكیبة (المطالب العالية 931)، وأخرجه الوصي بهذا الأسناد، وبسنده أخر.
17) رجح جالان وسمع كلامه في الحديث الأول أن نساء الله. (الإقبال البخاري 50/6).
19) وتهذيب التهذيب 71/7.
20) وعده، بلباس وقد روى الحفيظ عنهم.
21) وأخرجه الطحاوي غير هذا الطريق من معاوية أنه سأل أخه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فتى، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فتى.
326 - حديثنا إبراهيم بن الحسين الاثنين (1) نما مشير (2) يعني - ابن اسحاق
الخملي الخليل، والخليفة عبد العزيز (3) وابن (4) كبير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن الوليد
عن معاوية فذكر نحوه (5).

327 - حديثنا أبو الوليد (6) نما يحيى (8) قال: حديثي إسحاق (9) عن قيس (10)
قال: رأيت خالد بن الوليد (11) يوم الناس في الجيش في ثوب واحد (12).

بص في النوب الذي يضاحك فيه؟ فقالت: "نعم، إذا لم يبيع أني".
(شرح معاني الأنام 99/1)

(1) تقدم في حديث (141/2)
(2) في الأصل "قبيس" مشير على وزن اسم الفاعل - صدوق. وقد تقدمت ترجمته في الحديث (90/2).
(3) سكت عنه ابن أبي حاتم. فهو مجهول حال عنه، وقال الليثي: نجا زاهد. وقال ابن حجر: صدوقهم.
(4) الجرح والتعديل 65/2، والكوفة 1961، والتهذيب 150/1، والترقب 142/1.
(5) في الأصل دعوة، ودل على مسنده أول على يحيى، والتحفة هكذا "عمر بن كبير" وهو التطفئ.
(6) نزل المصصة قال ابن حجر: صدوق كبير الخلق. (الترقب 323/2).
(7) هكذا في مسنده أبو يعلى، والذين في الأصل "محص" ويعني هو ابن الوليد بن هنام القرني. سكت عنه ابن
أبي حاتم.
(8) الجرح والتعديل 96/9، والترقب 379/1.
(9) أخرج أبو يعلى باسناده، وقال: "دخلت على حبيبة زوجتي بنت رسول الله ﷺ بعثي في نوب واحد،
فقلت: "مسنده أول على ص 379"، وذكره البصعيري بهذا الأسناد. وقال: حديث معاوية رجاله.
(10) اتحاف المئة (59/4)
(11) سرجر بن الفيسي. تقدم في حديث (120).
(12) يحيى بن عبد الفطان. تقدم. ويعتقد أن يكون يحيى بن الزبير بن أبي زايد. تقدم في حديث (119).
(13) إسحاق بن أبي خالد الأحمي. تقدم في حديث (90).
(14) مسنده أبو حاتم البجلي. تقدم في حديث (376).
(15) سفي الله، كان أسلاماً بين المهديه والفتح. مات سنة إحدى وعشرين (الترقب 279/1).
(16) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 158) وذكره البصعيري، وعده لأبي يعلى والطبري في الكبير. وقال اسناده صحي.
(17) مجمع الزوارد (75/2) وأورد الخلف في حجر وزعى لمسد (الخطاب العلمي 1948). وأخرجه الطبري في
الكبر من طريق يحيى بن عامر البجلي عن قيس بن أبي حاتم. ولفظه: "أم الناس خالد بن الوليد متسحا
بئوب". (المعجم الكبير 144/4). وأخرج الطحاوي من طريق الحكم عن قيس بن أبي حاتم بلفظ "أما
خالد بن الوليد يفتركل في نوب واحد قد خالف بين طرفين. وخلفه أصحاب محمد (شرح معاني
الآثار 73/1). ولله فضل أخرى من طريق سفيان عن إسحاق.
(18) ورجال أبو يعلى كلامه. نبات فالبديج صحيح. أن شاء الله.
٣٧٣ - حدثنا إبراهيمٌ (١) ننا حضَّنا، عن أبي حمزةٌ (٢)، عن إبراهيمٌ (٣)، عن الأسود (٤)، عن عائشةٌ说什么، أن رسول الله ﷺ كان يصلى فوجد الغرٌ، فقال: يا عائشة أرحي على مرتكبٍ (٥) قال: أي حائضٍ؟ قال: علةٌ (٦)، ونحلاً (٧)، أن حيضتك ليست في يديك (٨).

١) هكذا لم يترجح له الهيمنة، وقد ذكر في بحث الزوارد تحت باب الصلاة في التب الواحد وأكثر منه (١) جمع الزوارد ٤٨/١.

٢) يعني أن يكون إبراهيم بن الحجاج السامي، وأن يكون إبراهيم بن الحجاج النبط وكلاهما نثرة إلا أن الأول يُخطى، فهلاك، وقد تحدث ترميهم في الحديث (٢٧) والحديث (٢٧) وذلك فإن حمداً يجعل أن يكون ابن زيد، وأن يكون ابن سلمة.

٣) ميمون الأعرق الفصيح، تقدم في حديث (٢٧).

٤) ابن يزيد التنجي تقدم.

٥) ابن قيس ينفى.

٦) يضم الغاف. وهو البرد وشده (النهائية في الغريب ٢٧/١)

٧) الكساح يكون من الصوف؛ وربما كان من الغز وغيره (المرج الساين ٣٦٩/٤).

٨) يعني: مرض. (اختصار الصحاح ٤٥١).

٩) هكذا في الأصل وسنده أبي يعلى، دون شك، وكذلك ذكره المعلق على بحث الزوارد ونسهبه إلى نسخ غير التي علق عليها وقال: لعل الأصل، وسخر، وليس كذلك بل هي على رسمها وعمها الضعيف والمرعى، وهو المعنى.

١٠) أخرج أبو عبيد في (مسندة ص ٤٧٤)، وذكره الهيمني وتعاز لأبي يعلى، وحسن استناده (جمع الزوارد ٤٩/٢).

١١) وفي استناد أبي يعلى وهو ضيف، وفيه إبراهيم النبطي وهو مدنس، وقد روه بالتنكيم.

١٢) وأخرج أبو عبيد من طريق أبي صالح عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم في نوب واحد بضعه على كل دينتين.
ب: الصلاة في الخف

-o 234 - حدثنا إبراهيمٌ (11) ، تنا سلم بن قتيبة (1) ، تنا عمر بن نبهان (3) ، عن قتادة ،

- عن أنس أن رسول الله ﷺ كان يصل في خفيه (4) .

ب: الصلاة في التعلين

- 235 - حدثنا يحيى بن أبي بكر (7) ، تنا محمد بن الحجاج الخميسي (9) ، تنا عبدالمالك ابن عمير (6) ، عن الزمان بن سمرة (4) ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي ﷺ قال : زين (8)

الصلاة الحذاء (9) .

- 236 - حدثنا عمرو بن مالك (10) ، تنا عبد الرحمن بن غسان أبو بكر البكرى (11) ، تنا

(1) ابن محمد بن عرفة ، نقله في حديث (366) 0
(2) نقل
(3) العبد - قال ابن حجر : ضيف من السابعة - (التقرير / 264) 0
(4) أعمر إليه الهندي وعزاء لأبي يعلى ، وذكره يلغظين أخرين ، وعزاء الأطراف ، والثاني للطرائر في الأوسط .
(5) وقال : مدار الحدثين على عمر بن نبهان وهو ضيف - (جمع الزوائد / 545) 0
(6) وأصرح الزوار عن طريق عقبة بن مكح الميعي ، عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة ، سواه باستاده ، ولظه « خلفنا الهوين » ، وصولا في خلفهم وتفاكلوهم ، فأنى لا يصلى من هذا الوجه ، ولا حدث به عن عمر إلا أوقات ، وعمر مشهور - (كتف الأستار / 378) 0
(7) وعابر على عمر بن نبهان وهو ضيف - (8)
(8) كلذك يحيى بن معين ، وأبو حامد الزراي ، (الجرح والتعديل / 234/7) 0
(9) الخميسي ، نقله في حديث (209) 0
(10) الهلال - نطقة من الثانوية ، وقيل له صحة - (التقرير / 298) 0
(11) وكذا في من借り أبو يعلى ، وهي غير ظاهرة في الأصل .
(12) أخرج الحديث أبو بكر في (مستند ص 18) 0 ، وذكره الهندي وعزاء لأبي يعلى . وقيل : فيه محمد بن الحجاج الخميسي وهو كاذب - (جمع الزوائد / 545) ، وأخر الحديث محمد بن الحجاج ، وفيه عبدالمالك بن عمر ، وقد غيـر وهو موضع - ، ورواه بالطعنة .
(13) الروايء - نقله في حديث (165) 0
(14) ضيع - من الناسخة ، مات سنة خمس وتسعة وثمانية - (التقرير / 490) ، والمجروحين من المحدثين (30) .
(15) والميزان / 578/2 0
بغر بن مرار (1)، عن جده عبدالله بن أبي بكر (2)، عن أبيه (3) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في نعيمه (4).

174 - باب: الصلاة على وقاية

327 - حدثنا أبوخيمة، ثنا وهب بن جربير (5)، ثنا شعبة، عن أبي حصين (6)، عن يحيى بن وثابر (7)، عن أبي عبدالله بن (8)، عن أم حبيبة (9) زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى على الخمرة (10).

(1) في الأصل «يحيى بن وثابر» وهو خطأ دلت عليه كتب التراجم ومجموع الزوارئ، والصواب ما أوتيته. وبحر صدوق.

(2) اختلط (التنزير) 97/41، والتهذيب 148/6.

(3) تقه من الثانوية ( التنزير 744/1، والتهذيب 148/6)

(4) تفق بن الماز، الصحابي المصور، قال الذهبي: من فضلاء الصحابة. (ينيرب أسماء الصحابة 1/112/2).

(5) أخرجه البخاري من طريق بحر بن مرار عن أبي بكر بن عبد ابي بكر، وقال: لا تعلموني يروي عن أبي بكر إلا هذا الامام (كتاب الاستراح 88/187) وذكره السلف وعزا لأبي بكر بن مزار وقال: فيه بحر بن مرار أحد من اختلط، وقد وقع ابن معين، وفي استراح أبى بكر، وعثمان بن عثيم بن عثمان يرى فيه، وحدث عنه.

(6) مجمع الزوارئ 2/54.

(7) وفي الاستراح ضعيف جداً مسروبت مالك. وعبد الرحمن بن عثمان. وفيه صدوق اختلط وهو بحر بن مزار.

(8) الأئذى، قراءة مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم 67/2، والتنزير 48/1.

(9) عن ثابت بن عاصم بن حصين الأندلسي، قراءة مكتوب، ورواية سديس، من الرسالة، مكتوب، 137/126، والتهذيب.

(10) طبقات خليفة ص 159، والتنزير 1/107، والتهذيب 1/112.

(11) صحيح. نقل في حديث (111).

(12) رمة ينبط، أبو سفيان رضي الله عنهما. (تقدمة في حديث 253).

(13) أخرج أبو عبيد الهذبي باللغظ المتقدم لكنه قال: «خرج» على الجمع بلغة خميزة. مسنده أبي يعلى ص 361) وذكره البخاري وعزا لأبي يعلى وقال رجله رجل الصحيح (مجمع الزوارئ 2/57) وأخرج من طريق زكريا بن الحكم، عن عبد بن جربير، وسماه بالاسلام، والفظاظ المذكور (سهر الطالب ص 110).

(14) وليس في إسنادي يعلى مطول سوى أن أبي الحسين يدلس وقد روى الحديث بالوضعية. فالحديث يحتاج لمتيام بعضه.

371
328 - حدثنا العباس بن الوليد النزمي، نانا وهيب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن زينب، بنت أم سلمة، عن أمها، أم سلامة، أن النبي ﷺ كان يصلى على الحمرة.

329 - حدثنا أبو حنيفة، ننا عفان، ننا وهيب، ننا خالد، عن أبي قلابة، عن بعض ولد، بسما سلمة فذكره.

330 - حدثنا عبد الله، ننا وهيب، ننا أبو بكر، عن أبي قلابة، عن ناس قال: كان رسول الله ﷺ يأتى أم سلمة، فيقيل عنها فذكره.

وكان يصلى على الحمرة (15).

(1) ابن خالد - تقدم في حديث (28).
(2) الهذاء - تقدم في حديث (311).
(3) تقدمت في حديث (311).
(4) تقدمت في حديث (59).
(5) أخرج الحديث أبو بكر في (مسنة ص 272)، والامام أحمد من طريق نافع عن وهيب عن خالد عن أبي قلابة، عن بعض ولد، بسما سلمة، عن أم سلمة، وسماه بلغطه. (مسنة 3907)، وأورده الهذاء، وعزاء لأحمد، والطبراني في الكبير، وأورده بعل، وقال: رجل أحمد رجل الصحيح. (مجمع الزوائد 5767)، وليس في استاد أبو بكر يعطى ضمير وراجله نفاة، وإن كان وهيب يخبر بآخرين.

أما رجل أحمد فهي، من لم يسمع أيماها زينب، بنت أم سلمة كما جاءت مصريا بها في استاد أبي بكر.

(6) عفان بن سلم الباهلي - تقدم في حديث (221).
(7) لم أخرج عنه، ولعله زينب المتقدمة في الحديث السابق، وقد نبهت عليها.
(8) أخرج الحديث أبو بكر في مسند باللغط المتقدمة في الحديث السابق، (مسند أبو بكر للصحيح 240)، وأخرجه أحمد في مسند، وتقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
(9) النوري - تقدم.
(10) ابن خالد - تقدم.
(11) أبي بكر - أخرج باب «أبور» والصواب ما أنتهى من (مسند أبو بكر للصحيح 279)، وأبو بكر هو ابن كيسان، وقد تقدمت.
(12) توجه.
(13) أخرج من سعد بن زيد الجرمي - تقدم.
(14) أخرج الحديث أبو بكر في MITON (مسند أبو بكر للصحيح 279).
(15) أخرج الإمام أحمد في مسند من طريق عفان، عن وهيب، عن أبو بكر، باللغط المذكور، (مسند أحمد 371-6).

وإلى الله مصون إن شاء الله وآصله في الصحيح، فقد أخرجنا البخاري رحمه الله من طريق تهامة عن ناس أن أم سلمة كانت تسب لبنتها علما، فيقيل عنها على ذلك النظم (صحيح البخاري 497/4).

372
175 - باب

342 - حدتنا أبو الربيع (1)، نتنا سلام بن سليم (2)، عن زيد العمى (3)، عن
 mjahid (4)، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ يسجد على ثوبه (5).

343 - حدتنا أبو بكر (6)، نتنا يزيد بن المقداد (8)، عن المقداد بن شريج (9)، عن أبيه
 أنه سأل عائشة أكان رسول الله ﷺ يصلى على الحصير (10)؟، فانه سمعتها في كتاب الله
 وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً (11). فالتى: لم يكن يصلى عليه.

(1) الزهراني
(2) الطويل: تقدم في حديث (212) (6).
(3) تقدم في حديث (214) (6).
(4) ابن جبر: تقدم في حديث (54).
(5) أخرجه أبو طالب في (مسند ص 244)، ولم أقف عليه هذا اللفظ في مجموع الزوائد، وتقدم بلغة وسندهما أخرجه في
 حديث (236)، وقد ذكره هناك، وذلك من أورده، وفي استاد أبي يعلى هذا سلام بن سليم، وزيد العمى.
(6) الأول المرحلة والثانية ضعيف.
(7) لم يترجم هذا الباب، ولم يترجم له في مجموع الزوائد أيضاً، وذلك الحافظ ابن حجر تحت باب: ما يصل عليه
 فيه.
(8) ابن أبي سهيلة.
(9) ابن شريج: قال ابن حجر: صدوق، أخطأ عبد المحسن في تضعيفه، من الناسبة (التهذيب 371/11، والتقريب 371/10).
(10) تقدم هو أبو بكر في حديث (118).
(11) قال القرطبي: العقبة تسمى البساط الصغير حصير، وقال في معنى الآية: أبي: محببا وسجنا (تفسير
 القرطبي 5/284)، فالتى: الحصير هو المحفز المعمول من سبع النخل.
(12) أخرجه أبو طالب في (مسند ص 244)، وذكره الهيثمي وعزالله يعلى والطرازي في الكبير، وقال: رجال أبي
 يعلى رجال الصحيح (مجم الزوائد 57/2)، وسائره الحافظ ابن حجر وعزالله يعلى يذكر بين أبي سهيلة، وذكر
 الشيخ حبيب الرحمن أنه عزالله يعلى في المسند، وقال: قال الهيثمي: رجال متوهوجين، ووافقه البوزيري.
(13) المطالب بالعالية 95/10، وليس في استاد أبي يعلى مضر، ورجاله نفث، وفهمهم الصدوق.
176 - باب: الأوقات التي يكره فيها الصلاة

343 - حديثنا زهير بن الكلب عن أبيه (رضي الله عنه) عن إبراهيم بن سعد (رضي الله عنه) قال: سمعت سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي ﷺ يقول: "صلاتنا لا صلاة بعدها، الصبح حتى تطلع الشمس والعصر حتى تغرب الشمس".

344 - حديثنا هارون بن معروف (رضي الله عنه) عن عبد الله بن وهب، فقال: أنا خبرته، عن أبيه (رضي الله عنه) عن سعيد بن نافع (رضي الله عنه) عن رأى أبو هبراء (الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ) وأنا أصلضحي حين طلعت الشمس، فعفل ذلك على يدها ثم قال: إن رسول الله ﷺ يكره فيها الصلاة.

(1) أبو خجالة بن حرب
(2) ابن نجيح البدادي، صدوق من الناسع، مات سنة أربع عشرة، وقيل بعدها 1/136، الترقم 2/245، الترقم 6/1332
(3) تقدم في حيث (8)
(4) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى، عن أبيه صدوق، عن الشام، مات سنة خمس وعشرين، وقيل بعدها 1/136، الترقم 6/1332
(5) معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي، لأبيه صدقة، وهو صدوق من الثائرة، وقيل له صحبة أيضاً 1/136، الترقم 2/252, 2/269
(6) أخرج الحديث أبو يعلى في (منة ص 94)، وأخرجه الإمام أحمد باسناده وفتحه (المتن 171/1), وذكره الهنفي وعمره لأحمد، وقيل: رأى رجل السحاب (مجمع الزوائد 2/245), وليس في استماد أبيه، وقيل: في إسناده نافع وفيم الصدوق.
(7) تقدم هو ونبيته في الحديث (200)
(8) أبو سومر محمد بن بكر بن عبد الله، فول إبن حجر: صدقة وقيل عن أحمد وابن أبي الوليد: وقيل عن أبيه وردته من كتابه، وقيل عن ابن المديني أنه قال: سمع من أبيه قلباً 1/136، الترقم 2/244, وطبقات خفيفة ص 274.
(9) بكر بن عبد الله بن الأنصار، نزل مصير، منه من القاسية، مات سنة عشرين، وقيل بعدها 1/136, الترقم 2/239.
(10) الأنصاري - سكت عنه ابن أبي حاتم، وكذلك البخاري، وقال: روى عن أبيه بشار الأنصاري (التاريخ الكبير 3/516، والجرح والتعديل 19/4, الترقم 2/204)
(11) ذكره ابن حجر في الإسماع، وقال: غير منسوب أورد أبو يعلى في متن 131/4, الترقم 1/184
(12) المراة وفط طولها. أما إذا طلعت فلها خلاف في جواز النافلة بعده، وتواتب ما يأتي في نهاية الحديث.

374
قال: لا تصلوا حتى ترتفع الشمس، فإنها إذا تطل في قرن(5) شيطان(4).

345 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ثور، ثنا روح(6)، ثنا أسامه بن زيد(4)، عن حفص بن عبد الله(6)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا تصلوا عند طول الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع وغرب على قرن شيطان، ووصلنا بين ذلك ما شتم(7).

346 - حدثنا كمال(5)، ثنا ابن لهبة، ثنا أبو الأسود(8)، عن عروة، عن عائشة، فالتقت: كان رسول الله ﷺ نبيه عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع فيقول: إنها تطلع فلقرن شيطان، وينهي عن الصلاة تقارب الغروب، حتى تغرب(9).

347 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو بكر بن عباس(11)، عن عاصم(11).

---

(1) في سنده أبي يعلى، "قرن النجوم" و"المطالب العالية" في المطلب العالية. قرئ شيطان بنينة قرن فيها.
(2) أخرجه أبو يعلى في (سننه ص 174)، وسنده أبي يعلى باقيه وغيره من اللفظ أحمد هو كله لفظ أبي يعلى عمداً خلافه عامر بن الأسود.
(3) يقال: الحفاظ أن حجر في المطلب وأقرأ لابن يعلى: (المطلب العالية 676) وأورده في الأصابة في ترجمة
(4) باب هيئة الأنصاري (المطلب العالية 676). أو ردته في الأصابة في ترجمة.
(5) رحه بن عبة الفضي، فإنه فاضل من الناسمة: (المطلب العالية 676).
(6) تعتم في حديث (167) و(168).
(7) حفص بن عبد الله بن أم كلثوم، صدوق من الثالثة (المطلب العالية 676). 
(8) أخرجه أبو يعلى في (سننه ص 185)، ولم أعثر عليه في المطلب. وقد أورد الحفاظ أن حجر ورواه لابن
(9) تزوير، وصححه الشيخ رحمه الله يعلى لم يقر، وذكر أن عروة لابن نمير وهم (المطلب العالية 676).
(10) وليس في سنده أبي يعلى مفعول سوى أن اسماء بن زيد قد ضعف من قبل حفظه.
(11) ومعناه تابث في الصحول وغيرها عن ابن عمر وغيره انتظار (السنن الكبرى 542).
(12) ابن طلحة الباجي - من حديث (77).
(13) مسلم بن حرب، الباجي - من حديث (162).
(14) أخرج أبو يعلى في (سننه ص 427)، ولم أعثر عليه في سواء وفي سنده ابن لهبة وقد اختلط بعد احترام
(15) كتب.
(16) الهندية - من حديث (114).
(17) ابن يهودة - من حديث (116).
زر، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرنين شيطان، 500، فقال كنا نهى عن الصلاة عند طول الشمس، وعند غروبها، ونصف النهار.

348 - حدثنا محمد بن يشارة، ثنا محمد بن نعمة، عن الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن رباح، عن رجل، من أصحاب رسول الله ﷺ، أن النبي ﷺ صلى صلى الله عليه وسلم العصر، فقام رجل يصلي فرأى عمر فقال له: اجلس، فإذا هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلواتهم فصل، فقال رسول الله ﷺ: أحسن ابن الخطاب.

177 - باب: قصر الصلاة في السفر

349 - حدثنا محمد بن عباد المكي، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد.

(1) ابن مسعود، رضي الله عنه.
(2) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 564)، ولم أفر على هذا اللفظ والسند عند غيره، وقد ذكرهمي حديثاً عن ابن مسعود، بلفظ قال: تهيمني عن الصلاة عند طول الشمس، وعند غروبها، وعزاء للطوارئ في الكبير، وقال: فيه ضرار بن صرد أبو قوم، وهو ضعيف جداً. (جمع الزوائد 2/277).
(3) وفي استاد أبي يعلى عاصم بن بلقعة، وهو صدوق له أهل العلم، وأبو بكر بن عباس، ناقة ساء، حفظه ما كبر، فالتقيت.

(4) يندر العبد، فتجمعت عنه عند محمد بن جعفر في حدث رقم (1547).
(5) الاحترام، ناقة من الثالثة، مات بعد الضر بين مائة، (التقرب 1/50).
(7) لا أففر عليه، وجهالة الصحابة لا تضر.
(8) لم أفر عليه، وأبو بكر بن عثمان، وأبو بكر بن أحمد الصحابي.
(9) أخرج عبد الرزاق في (242)، وأخرج عبد الرزاق من طريق عبد الله بن سعد عن الأزرق بن قيس، بلفظ: إن النبي صلى صلى الله عليه وسلم العصر، فقام رجل يصلي بعداً، فأخف عمر بن الخطاب برائه أو بتهمه وقال: اجلس فاكه، فإذا هلك أهل الكتاب، فلم يكن لصلواتهم فصل، فقال النبي صلى صلى الله عليه وسلم: صدق ابن الخطاب. (مصنف عبد الرزاق 2/4326) وسناد أبي يعلى، رجالة ناقة.

(10) قال ابن حجر: صدوق، م من العاهلة، مات سنة أربع وثلاثين، (التقرب 2/174، وناريخت بدادة).

276
أبوسعيد (1)، مولى بني هاشم، عن حبيب بن أبي حبيب (2)، عن عمرو بن هم (3)، عن جابر بن زيد (4)، قال: كان أبوهريرة يقول: "سافرت مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومع أبي بكر وعمر كلهما صلى الله عليهما وسلم وخرجوا من مكة إلى المدينة، إلى أن يرجع إليها ركعتين، ركعتين في المسير، والمقام (5) بِكَّة (6).

(1) صدوق ربا أخض، من الناسمة، موافق سنة 377 وتسعين، وماثل (التقريب 148/1).
(2) الخريج- يفتح الجم وأسكان الراء- اسم أبيه يزيد ترجع له ابن أبي حاتم والذهبي وغيرهما. وقال ابن حجر: صدوق يخطى، من السنة، مات سنة 98 وستين (الجرح والتعديل 99/3، والميزان 453/1، والتقريب).
(3) ترجم البخاري له ونص على أنه عمرو بن هم بن حبان الأزدي، وتعجب الحافظ ابن حجر بقوله: وليس بابن هم ابن حبان صاحب أوس، ذلك عبدى، وهذا أزدي. ونقل عن ابن أبي حاتم في ترجمة هم بن حبان أنه قال: الأزدي، وقال الوعدي، هه، وعمر وثناها جماعة منهم أبوها بات، وقال الذهبي: وقتله وقال ابن حجر: تقع في الصحيفة.
(4) أباالزهاب، الأزدي، وصح، من السنة (التقريب 142/1).
(5) لا وجه لتحديد المروج من أي مكان، ولا كان الأول أن يقول: "حين يخرج من المدينة" لأن مفهومه بالدينة.
(6) يعني في حبل سفه، ويوعد برسول عذبة عند عبدالرزاق، وقد أقام عليه السلام بكيكة زم الفتح نان عشرة ليلة.
(7) مصنف عبد الرزاق (447/4).
(8) أخرج أبوه في مسنده عشرين، وذكره الهميم، وعده لأبي بكر، بالطبراني في الأوسط، وقال: رجال أبي بكر رجل الصحيح (تجميع الزوائد 157/3).
(9) لم أحلف عليه عند غيره، وله ثلاثة من لا يجعلهم، وهم محمد بن عبيد، وعبد الرحمن بن عبد الله، وحبيب أبي حبيب وديثهم يجادل مناب.
178 - ياب : اقام لم تأهل بلد

٣٥٠ - (ك) حدثنا عبد الله (١) ، ثنا حرمي بن عمارة (٢) ، ثنا عكرمة بن إبراهيم (٣) ،
 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن الهارث بن أبي ذيب (٤) ، من أهل المدينة ، حدثنا أبي
 عبد الرحمن أن غناء صلى بأهل مني (٥) أربع ركعات ، فلما انصرف إليهم قال : إنى صلت
 بك أربعا ، إنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : إذا أتاه (٦) المسافر في بلدته فهو من
 أهلها ، يصلى صلاة المقيم أربعا ، وإنى تأهلت بها منذ قدمتها ، فلذلك صلت بك
 أربعا (٧) .

(١) هكذا في الأصل ، وأحسنت عبد الله بن عمر القواري ، وذلك أنه لم أخف على من اسمه عبد الله وربو عن
 حرمي بن عمارة إلا عبد الله بن محمد بن أبي الأسود ، وعبد الله بن محمد المسند ، وكلاهما لم يكن من مشاه أبا
 يعلى ، وكذلك فإن من عادة أبا يعلى أن يطلق اسم «عبد الله» فقط دون أن ينسب وتبين من خلال البحوث
 السابقة أنه عبد الله بن عم ، وذلك لأنه لم يرو عن اسمه عبد الله إلا عن عبد الله بن عمر القواري . أظهر

(٢) معجم شبوب أبا يعلى وردته (١) .

(٣) الآخذ - سكت عنه البخاري ، وقال أبوحاتم : صدوق ، ليس في عدد بحري بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ،
 وفندره ، وقال أحدهم بن معينين ، صدوق ، وقال ابن حجر : صدوق ، من الناسخة ، وذكر في تهذيب النهذب عن
 أحمد فردوس : «صفدوق فيه غفالة» (١) (التاريخ الكبير ٢٧٢/٢ ، والجرح والتعديل ١٩٧/٢ ، والتهذيب ٢٣٣/٢) ،
 والترقب ١٥٩/١ ، ونظر أيضا تهذيب الكمال ٤٧٦/٢ ) .

(٤) وقع بحري بن معين (١) (الجرح والتعديل ٥٩/٥) ، ونظر (التاريخ الكبير ٣٣٧/٦) ، والترقب ٤٨١/٤ ،
 (٥) نبت في الصحيح عن طريق عبد الرحمن بن زياد وغيره عن عبان أن صلى بين أربع ركعات وكان ذلك بعد أن
 صلى ركعتين فيما في صدر خلافة ) ( أظهر فين الباري ٥٣٥/٢ ، وشرح ماتى الآثار ١٧٨/١ ) ، وشرح السنة
 ٤٨/٢ ) .

(٦) أي : إذا تزوج ، كما سيأتي في الرواية التالية .

(٧) أخرج البهذة الامام أحمد من طريق أبي سعيد مولى بن هاشم عن عكرمة بن إبراهيم وفي نظره اختلاف
 (سناد أحمد ٢٧/٦) ، وذكره المتنبي ، وقسمه متنوع وسفي ، وموقف عزاء لأحمد ، أما الموقف فذكره بلغ أبا
 يعلى المكور هنالك وعزل لأحمد أيضا ، وقال : فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف (بمجمع الزوائد ١٥٧٢/٢) .
 وفي استاده حرمي وهو صدوق ، وعكرمة بن إبراهيم لايجوز الاحتاجج به ، وعبد الرحمن بن الهارث لم أخف
 عليه .

٣٧٨
179 - باب: الجمع بين الصلاتين في السفر

253 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا بكر بن عبد الرحمن (1)، ثنا عيسى (2)، عن ابن أبي ليلى (3). عن أبي قيس الأولي (4). عن هزيل (5). عن ابن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ مجمع بين الصلاتين في السفر (6).

160 - باب: الجمع

252 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيم، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، عن...

---

(1) موسى بن محمد بن حيان - همد
(2) قال ابن حجر: صدوق من التاسعة. مات سنة نبان ومانين.
(3) المخرج في التهذيب 1/376/4، ونهاية الكيل 2/167.
(4) في استمداد عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف. موسى بن محمد بن حيان وقد تكره أبو الزرع.
(5) ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أمي لي لي الاصطارية ثقة من التاسعة. مات سنة احدى أو أنتي عشرة.
(6) ماتين - التهذيب 1/107/1، والتاريخ 485/1.
(7) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال النهي: تقوى (الكاسف 2/386).
(8) عبد الرحمن بن سهيل، قال النهي: ثقة. توفي سنة عشرين ومتانة. (الموقع السابق 3/158/2، والتاريخ 1/156/9).
(9) الزيدية من كشف الأسئلة، ومن كتب الرجال.
(10) وهو ابن شراحيل. قال ابن سعد: كان ثقة. وقد عده في الطبقا الأول من الكوفيين بعد أصحاب النبي ﷺ.
(11) أخرج الحديث أبو يعلى في سنده ص 500). وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله بن سعد بن بنظف "أنت الكري.
(12) جمع بين الصلاتين السفر. (مصنف ابن أبي شيبة 485/2).
(14) ورجال الاستبان كلهم ثقات. والحديث صحيح أن نساب الله، وقوله في السفر ظاهر الأطلاق.

279
أنس قال: قال رسول الله ﷺ: جابني جبريل ورآة بيضاء، فيها نكتة سوداء، قال:
قلت: ما هذا؟ ( قال هذه ) (1) الجعمة وفيها (2) ساعة.

181 - باب: وقت الجعمة

(254) - حدتنا أبو الخير، ثنا زيد بن هارون (4)، أنا ابن أبي ذئب (5)، عن مسلم ابن جندب (6)، عن الزبير بن العوام قال: كنا نصل مع رسول الله ﷺ ثم نبتدأ في الآكم (7)، فما نجد إلا موقف (8) أقدامنا (9).

قلت: وأعاذا في الكبير (11) بسمه إلى الزبير قال: كنا نصل مع رسول الله ﷺ في الجعمة (11) فذكره.

---

(1) الزيداء من مسنن أبي بكر، ومصنف ابن أبي شيبة.
(2) في الأصل بتكرار فيها.
(3) أخرج أبو بكر في (مسنن ص 373)، وأبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش وسماحه باستاذ.
(4) وأخرج ابن أبي شيبة (15/2)، وذكروا الهشمي بن ذك، وهو هشمي بن ذك، وهو هشمي بن ذك.
(5) ووالله، ثنا هلته، ثنا من الثلاثة، توفي سنة ست وثمانية (1267هـ)، وذكروا الهشمي بن ذك.
(6) وأخرج أبو بكر في (مسنن ص 184/1)، وذكروا الهشمي بن ذك، وهو هشمي بن ذك.
(7) هكذا في مسنن أبي بكر، وفي جمع الزوايد (الاجم)، وفي الأصل غير ظاهرة، والآكم: مفرد: الأكم، وهي الزاهية.
(8) النهاية في القرن 69.
(9) هكذا في الأصل، وذكروا الهشمي بن ذك.
(10) وأخرج أبو بكر في (مسنن ص 184/1)، وذكروا الهشمي بن ذك، وهو هشمي بن ذك، وهو هشمي بن ذك.
(11) والأضل: الأضل.
(12) هكذا رواية الإمام أحمد.
(13) هكذا رواية الإمام أحمد.
(14) هكذا مسنن أبي بكر.
(15) لمأرب في مسنن أبي بكر الكبير.
(16) هكذا رواية الإمام أحمد.

380
باب: فيا يعتق الله من النار في يوم الجماعة وليلته

۱۸۲

۱۳۵۵ - حدتنا عبد الله بن عبدالضمد، نا، أبي عبدالضمد بن علي، عن عوام البصري، عن عبدالواحد بن زيد، عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إن يوم الجماعة وليلة الجمعة أربعة وعشرة، وساعة ليس فيها ساعة إلا الله فيها سبعة عشراً.

من النار، قال: فخرجنا، من عينه، فدخلنا على الحسن فذكرنا له حدث ثابت، فقال: سمعته وزاد فيه «كلهم قد استوجب النار».

۱۸۳

۱۳۵۶ - حدنا أحمد بن عسي، نا، ابن وهب، أخبرني ابن طهية، عن يزيد بن

(1) ابن أبي خداس - بكسر الهاء وفتح الدال - الموصل، صدق من الهادبة عشرة، مات سنة خمس وخمسين، وتوفي في ۲۳۹ هـ.

(2) لم فأف عليه.

(3) لم أبلغ عليه، بلعه عوام بن المقطع، وهو أبو مهولان.

(4) هكذا في مسند أبي بكر، والذي في الأصل (زبيد)، وقدع ترجحه في حديث (۱۸).

(5) في مسند أبو بكر (وعشرين)، وهو خطأ ظاهر.

(6) في مسند أبي بكر (تم خرجة).

(7) أخرج أبو عبيدة في (مسنده ص ۲۲۸)، وذكره الهشمي وقال: رواه أبو عبيدة من طريق عبد الصمد بن أبي خداس، عن أومياء البصري، ولم أجد من ترجحه (جمع الزوائد ۱۶۵/۲، وورد الحافظ ابن حجر بروايات متعددة وعزوا لأبي بكر، ونقل الشيخ حبيب الرحمن بن البصري غزوه لأبي بكر، وليه، تضعيفه).

(8) هكذا لم يترجم له هنا، وترجم له في مسند الزوائد، بقوله (باب: ما ينقل من الحريج يوم الجمعة).

(9) السنтри، قال: ابن حجر: صدق، تكلم في بعض مساعاته قال الخطيب بلا حجة، من العاصرة، مات سنة ثلاث، وأربعون ومائتين، (التذهيب ۲۳۷/۲ والتحريب ۱۶۴/۲، والتحريب ۱۶۴/۲، والتحريب ۱۶۴/۲، والتحريب ۱۶۴/۲، التحريب ۱۶۴/۲).

(10) عبد الله: تقدم.

۳۸۱
أبى حبيب، عن الوليد بن قيس، أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "بوقل من وافق صاحبه يوم الجماعة، وعاد مريضا، وشهد جنازة، وتصدق، وأعقم وجبت له الجنة".

357 - حدثنا أحمد بن عيسى، ثنا عبيد الله بن وهب، وأخبرني حيوة بن شريح عن بشر ؛ الخوارج. أن الوليد بن قيس حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه سمع النبي ﷺ يقول: "حسن من عملهم في يوم كتب الله من أهل الجنة، من صام يوم الجمعة، وراح (1) إلى الجماعة، وشهد جنازة، وأعقم رقبة".

184 - باب: غسل يوم الجمعة

358 - حدثنا شيبان، ثنا جرير بن حازم، ثنا الحسن عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليل الله وسلمة بنات لا أدعهن أبداً، الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثي أيام من كل شهر، والفسل يوم الجمعة.

(1) تقدم في حديث (116).

(2) التجبير، مقول من المفسر، مات على رأس المائة (التذاني 14/6/11، والترقب 335/2).

(3) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 121)، وأوردله الهيثمي وعزاء لأبي يعلى وقال في ابن هبة وفته كلام:

الزرائد 2 (1267).

وفي استاد الوليد بن قيس وهو مقبول، والبيرة خلف، بعد احتراق كتبه، فالجدب يحمل لمناجع يعوضه ومن أياً 237 (39).

(4) التجبير، تقدم.

(5) هكذا في مسنده أبي يعلى، والذي في الأصل (بشر) دون الراية، والصواب ما أنبهه، وبشير هو ابن أبى عمرو.

ترجم له جماعة وقال ابن حجر: نفخة من السنة (الترقب 107/1).

(6) أي: بكر البنيا.

(7) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 121)، وذكره الهيثمي وقال: نفخة وعاد مريضاً في أحسب، ورواه أبو يعلى، ورجالة نافذ (جمع الزرائد 2/1619).

ورجالة نافذ ابن الوليد بن قيس فهو مقبول، ومدار الرؤبات عليه.

(8) ابن فروخ، تقدم في حديث (44).

(9) أبا خالد الخالد، قال ابن حجر: نفخة لكن حديثه عن حديثه عن قناعة ضعيف، ولأمهما إذا حدث من حفظه وهو من السادة، مات سنة سبعين ومائة (طباب خليفة ص 227، والترقب 2/29، والترقب 117/1).

(10) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 575) وأبو يعلى بن أبي نبيبة من طريق هشيم عن يونس، عن الحسن مختصر.

382
فلت: أخرجته للفصل يوم الجمعة.

185 - باب: ما جاء في المنبر.

659 - حدثنا مسروق بن المرزبان، نا محيي بن زكريا، عن مهدي، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: كان النبي ﷺ يخرج إلى خنشلة ينوكاً عليها يخطب كل جمعة حتى أتاه رجل من القوم، فقال: إن شئت جعلت لك شيئاً إذا قمت عليه كنت كأنك قامل، قال: نعم. قال فجعل له المنبر، فلما خلص عليه جمعة الفتيان، على ولدها حناء، نزل النبي ﷺ فوضع يده عليها، فلما كان من الغد رأيتها قد حولت.

ففلنا: ماذا؟ قالوا: جاء النبي ﷺ البارحة وأبو بكر وعمر فحولوها.

= (2) مصنف ابن أبي ن verbessرة 92/2.

ولم أعرف عليه في صحيح الزواءان، وأخرجه الإمام أحمد من طريق أيوب بن عامر عن جرير وساهه باللفظ المقدم.

(1) وأخرجه أيضاً من طريق يوسف عن الحسن باللفظ نفسه. (المستند 2542، واظر أيضاً 222/229).

(2) وأوردت الحافظ ابن حجر في المطلق محتراحاً على قوله: أوصاني خليلي وشاعر باللفظ يوم الجمعة وعزي لأبي بكر ابني أبي نبيّة. وقال الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: ذكره البوسري تاماً، وعزي لأحمد بن منيع، والحارث وأبي بكر.

(3) وأحمد بن صحح (المطالع المقابل 165/1).

وفي استاد أبي بكر، حسب بس نحاً له أوهام، إذا حنفت من حنظ، ففيه الحسن البصري وهو مدلس، وقد روى الحديث منهما، وهو يبره أيضاً، والخلاف قائم في سباعه من أبي هريرة. (اظر المراسيم ص 24).

(4) والحديث له أصل في الصحيحين لكن دون ذكر لفظ الجمعة وأخرجه جمعة من الأئمة كذلك. (اظر صحح البخاري من فتح النوري 57/3. وصحح مسلم 429/1. والمجموع الماهر 275/7).

(1) البخاري، تقف في حديث (119).
(2) ابن سعد قد قال هو وسيعمه أبوالواداك جبر بن نف في حدث، يوم (50).
(3) قبل هو تم أذان، وبذل غيره. ورجاه ابن حجر أنه ميمون. (فتح البارية 298/2. ووفاء الوذا.
(4) وهو عبارة عن درجتين عدا المعقد، مصنوع من طرفة الغابة (المراجع السابق).
(5) أي أن أن أنيا سمع في أرجاء المسجد، وقصته معرفة مشهورة.
(6) هكذا في الأصل، وفي المستند أبي بكر، والذي في صحيح الزوايد (حين).
(7) أخرجه أبو عفيف في (المستند ص 124،できますه حيث وراء لأبي بكر، قال: في مجالد بن معين وقد وقعت.

جمعه وضعه آخر، (جمع الزوايد ص 181/2). وأورد ابن حجر بالفظ آخر وعزي لأبي بكر بن أبي شيبة.

= 383
186 - باب: الخطيئة قانع

۳۲۱ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحراري(۷)، عن المهجج(۶)، عن الحكم(۴)، عن مقسم(۱)، عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يخطب يوم

ـ وقال: رواه أبو عبيدة عن مسروق بن المزيربان عن يحيى بن أبي زائدة، عن يحيى بن كثير، فذكر رواية أبي بكر مختصراً.

ـ وقيل: فيه: اقتبسه. (المطالب العالمية ۱۷/۴۷)

ـ وعلى قوله: "فلا كان في حديثها". (المجالع ۱۷/۴۷) وهو دليل على أنه نافذ.

ـ وفي السند: أبو بكر، مسروق، وهو صدوق له، وفه، وهما مطابقان، وهو ليس بالمقر. (المجالع ۱۷/۴۷)

ـ وهما من يثبت وفهما.

ـ وحديثه: لا يثبت له تزنيت الإحتجاج به.

(۱) يحيى. تقدم.

(۲) السبيع.

(۳) أحمد بن حجر: يحيى بن محمد بن جعفر عن يحيى بن أبي زائدة.

(۴) قال ابن حجر: يحيى بن محمد بن جعفر عن يحيى بن أبي زائدة. (فتح الباري ۲/۳۹۶)

(۵) اخرج أبو عبيدة في (مسند ص ۲۴۲)، وذكره الذهبي.

(۶) يحيى بن أبي بكر.

(۷) يحيى بن أبي زائدة.

(۸) يحيى بن محمد بن جعفر.

(۹) يحيى بن المبارك.

۳۸۴
الجمعة قلنا ثم يقعد، ثم يقيم يخطب

362 - قري، على بشر، أجلكرم أبو يوسف (3)، عن ابن أبي ليلى (4)، عن الحجاج
ابن أرطاة، عن الحكم (5)، فذكر نحوه، ثم قال: زاد ابن أبي ليلى حرفًا، قال: «فجلس
جلوسًا خفيفًا» (6).

187 - باب: الانصات واللامام يخطب

363 - حدثنا أبو هشام (7)، ثنا أبو أسامة (8)، عن مجادل (9)، عن عامر (10)، عن
جابر (11)، قال: قال سعد بن أبي وقاص لرجل: لاجمآع نل، فقال النبي (ص): لم

(1) آخره أبو يعلى في (مسنده ص 484)، وأبو بكر بن أبي شيبة باستاداه ولغته (المصنف 113/2)، وذكره
الهنيتي وعزاز للائم أحمد، وآلى يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط، وقال: رجال الطبراني تقات (جمع
الروايات 187/4) . وأورد أيضًا في كشف الأسئلة عن طريق أبي معاوية عن الحجاج ينكر أن النبي (ص) كان
يخطب ميم الجماعة خطابين يفصل بينهما جلسة، ويتجه بقول الزرقاء: لا تعلمهم عن ابن عباس إلا من هذا الوجه
(كشف الأسئلة 167/4)، وسافه ابن حجر ينكر فرض أبا يعلى وعزاز لأبي بكر بن أبي شيبة (المطالب العالمية
168/1).

وفي استماع جماعة من المسلمين لم يصبروا بالتحديث أو الساع، وهم عبد الرحمن المباركى، والحجاج بن أرطاة،
وهو كبار اللحظة أيضًا، وفيه الحكم بن أبي وأحم.

(2) ابن الوليد الكخذي، هكذا في المطالب العالمية، وتقدم ترجمته.

(3) صاحب أبا حنيفة، تقدم في حديث (216).

(4) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الراقي، في حديث رقم (184).

(5) ابن أبان.

(6) آخره أبو يعلى في مسنده، باستاده، ولفظه: «أن رسول الله (ص) كان يخطب بمجموعة قلنا ثم يجلس، ثم يخم
في خطب»، ثنا ابن أبي ليلى حرفًا، قال: «فجلس جلوسًا خفيفًا» (مسند أبي يعلى ص 314)، وذكره
الحاجين ابن حجر، ينكر في المطالب العالمية عن طريق أبي يعلى (المطالب العالمية 168/1)، وقد تقدم الكلام
عليه، وفي هذا الاستاد أبو يوسف، محمد بن أبي ليلى، وكلاهما لايفتح به.

(7) محمد بن يزيد الرفاعي، تقدم.

(8) حماد بن أسامة الغرشي، تقدم في حديث (49).

(9) ابن سعيد، تقدم.

(10) التجميع، تقدم في حديث (61).

(11) ابن عبد الله الأنصاري.
375 - قريى على بشر (7) ، أخبركم أبو يوسف (8) ، عن الهيغال (9) عن الزهري ، عن

(1) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 68) ، ذكره الهفري وعزاء لأبي يعلى والبزار ، وقال : فيه جمال بن سعود ، وقد ضعف الناس ، ووقع الناس في رواية (مجاهد الزوالد 168/2) ، وذكر أيضا في كشف الأسئلة من طريق حوتة بن محمد ، عن أبي أسامة باللغة المقدمة ، ونقل عن البزار قوله : لا تغمس عن جابر إلا بهذا الاستناد .

(2) كشف الاستناد 198/2) ، وأورد الحديث ابن حجر في المطالب باللغة المقدمة وعزاء لأبي يعلى بن أبي نبيه .

وقال الشيخ حبيب الزهري الأعظمي في عرضا البصري لعبد بن حميد وأبي يعلى وابن حبان ، كلهم من طريق جمال بن

(3) وهو ضعيف (المطالب العامة 172/1) .

وتم أفغ عليه في دار الصحابي ، فأبو هشام وليس بالقوى وأبو أسامة ناقة ريا داس وقد رواه معننا ، وجمال ليس

(4) بالقوى أيضا وثقة أخرجه .

(5) ابن حاد النمر .

(6) ابن عبد الله الفقي . تقدم هو وسجده في الحديث (244)

(7) جابر بن عبد الله .

(8) أي غضب ) ، النهاية في الغرب 155/5 .

(9) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 199) ، ذكره الهفري وعزاء لأبي يعلى والبزار في الأطراف نحنو . وذكره

(10) باختصارية وقاية : يابل أبي يعلى نفات (مجاهد الزوالد 182/2) ، وسماه ابن حجر في المطالب دون قوله .

(11) طلع أبيا) وعزاء لأبي يعلى (المطالب العامة 172/1 .

(12) وفي استغاثة عبى بن جارية وثبه ابن ويعطبه بن عبد الله صدويهم .

(13) ابن الويل .

(14) صحاب أبي حفيفة .

(15) ابن أرطاة .

386
سعيد بن المسبب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة صلى الله عليه وسلم

189 - باب: من أين تؤتي الجمعة

366 - حدثنا سفيان، ننا أبى، عن سعيد بن عبد الأرنؤف، ننا الفضل الرقاني، عن حمد بن المنكدر، عن جابر قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً يلم الجماعة فقال: "عَن رجل تحضره الجماعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة" قال: ثم قال في الثانية: "عَن رجل تحضره الجماعة وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها" وقال: في الثالثة: "عَن يَكْفَن" على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة، ويطبع الله يَرَى".

(1) قوله " صلى " وما يرد في محل بغض خبر لقوله " من "، وعند الأيام كا جاء في بعض روايات الحديث عند البزار، وغيره من مسندة أبي حرب وابن عمر فيها " فليس بالله ألا" يبله الأمر". انظر (كشاف الإستار13/176/1).

(2) أخرجه أبو يعلى في (مستند ص 326)، وذكره المحمدي ويزة لأبي يعلى وقال: فيه الحجاج بن أرطاة، وفيه " كلام " (جمع الزوائد2/165/1)، وأرده المناظر ابن حجر باللغة نفسه، وساند استاد أبي يعلى حتى الزهري، وقال: " يَهِ ". يعني بقية استاد الحديث المقدم عليه وهو من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة". (المطالب العلوية176/1 ). وقال الشيخ حبيب الرحمن بعد كلام الهئمي على الحديث: "ومنه في الاحتفا " (المجمع سابقا). و أخرجه البزار من طريق الزبدي عن الزهري عن سالم عن أبيه باللغة المقدم إلا أنه قال: " فليس بالله ". وقيل: " صلى "، وقال البزار خلافه الزيدي المفضل في هذا لأن الزهري يرويه عن أبي سلمة، عن أبي هريرة " (كشاف الاستار13/176/1).

وفي استاده أبو يوسف، والحجاج وكلاهما يحتاج لمناقشة.

(3) هكذا في مسنده أبي يعلى، وفي الأصل غير ظاهرة، وهو تفاسير بن وكيج بن الجراح، وقادم هو وأبيه.

(4) لم أقف عليه.

(5) الفضل بن عبيس بن أبي الرقائي، ترجم له النبي وقبره أبو حجة، منكراً للحديث، وربما بالقدر، من الصادم. (مروج الاعتدال3/1162) .

(6) هكذا في مسنده أبي يعلى، وفي الأصل غير ظاهرة.

(7) جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليتهن أقوم عن ودعهم الجماعات أو ليهمن الله عليهم ثم ليكون من الطائفيين". (صحح مسلم14/916/2).


387
377 - حديثنا محمد بن الخطاب (1)، نتنا الجعفي (2)، أنا شعبة، عن سعيد بن
ابراهيم (3)، عن محمد بن عبدالله (4). قال: سمعت عمتي (5) تحدث عن النبي ﷺ:
قال: من سمع النداء يسمع الجمعاً فلم يأت ولم يحب ثم سمع النداء فلم يأت ولم يحب. ثم
سمع النداء فلم يأت ولم يحب طع الله عز وجل على قلبه، فجعل قلب منافق (6).

378 - حديثنا حيدر بن سعدة (7)، ونا سفيان بن حبيب (8)، عن عوف (9)، عن سعيد
(1) تقدم في حديث (١٩٩).
(2) ينص الجمكر وتشديد الدال المهملة نسبة إلى «جدة» المدينة المعلومة. قال ابن حجر: عبدالملك بن ابراهيم
صدوقي من التاسعة (اللباب ٢٢٤/٦ والتقرير ٥١٧/٦).
(3) لم أقف عليه. وقد صرح الهشمي بأن الراوي للحديث عن محمد بن عبدالله، إما هو شعبة، فجعل ذكر
"سعيد بن ابراهيم سبق فلمن ".
(4) محمد بن عبدالله بن سعد بن زرارة الأنصاري. قال ابن حجر: ناقة من السادسة، مات سنة أربع وعشرين
وبعده (الكلاش ٢٨/٣ والتقرير ١٨٣/٢).
(5) هكذا في الأصل، والذي في صحيح الزوائد والطليخ المطلية. (عمري) وأتيته هو الصواب. أن شاهد الله لأني لم أقف
على أحد يروي عنه محمد بن عبدالله، وهو عمه، وإنما يروي عن عمته. فتنت مضت ستة أفراد من مدفوع
الحديث (١١٩).
(6) ذكره الهشمي وعزة لأبي يعلى. وقال: اختلف عليه - يعني شعبة - فيه. فروا عليه عبدملك بن ابراهيم الجدي،
والضمر بن شميل. عن شعبة عن محمد بن عبدالله عن عمه، ورواه أبو إسحاق القزاري عن شعبة، عن
محمد بن عبدالله عن ابن أبي أوقى - كما سيأتي - وبنيه ركاب بنات. هو (مجمع الزوائد ١٩٣/٢).
(7) وأرده الهشمي ابن حجر في المئات وعزة لمدد، ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البصيرة غزوة لسند
الصحيح (المئات المطلية ١٦٣ - ١٧٤).
(8) والحديث مرسل ورجاله المترجم له نفات وهم الصدوق، سوى من لم أقف عليه منهم فينظر.
(9) تقدم في حديث (١٠٨).
٣٨٨
ابن أبي الحسن (1) عن ابن عباس قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره (2).

191 - باب: منه

379 - حدتنا أحمد (3)، ثنا أبو عبدالله (4)، ثنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو قبيل حبي بن هاني المغافري (5) قال: سمعت عقبة بن عامر (6) يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: هلاءك أمتى في الكتاب واللبن؟ قالوا: ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولون على غير تأويلة ويجبون اللبن فيدون الجماعات والجمع (7) ويبدون (8).

(1) أخوه ابن أبي الحسن البصري، نصف من الثمانية (70) طبقات خليفة (71) والتمديد (72) والتقريب (73).
(2) أخرجه أبو بكر بن الفرات (74) في مصنف ابن أبي يعلى (75) بمصنف ابن أبي يعلى (76).
(3) أخرجه أبو يعلى في (77) في مصنف ابن أبي يعلى (78).
(4) أخرجه أبو يعلى في مصنف ابن أبي يعلى (79).
(5) أخرجه أبو يعلى في مصنف ابن أبي يعلى (80).
(6) أخرجه أبو يعلى في مصنف ابن أبي يعلى (81).
(7) أخرجه أبو يعلى في مصنف ابن أبي يعلى (82).
192 - باب: الخطبة يوم العيد

370 - حدثنا أبو خيثة، ثنا وكعب، ثنا داود بن قيس القراء، عن عياض ابن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحله

193 - باب: الأكل يوم عيد الفطر قبل الخروج

371 - حدثنا زهير، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبد الله بن عمرو، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج

(1) نفقة من الجاحظ (التقريب 1/4/220).
(2) سكت عنه البخاري، وقال ابن حجر: نفقة من الثالثة (التاريخ الكبير 36/1171، والتقريب 2/196).
(3) الحنفية رضي الله عنه.
(4) أخرجه أبو بكر في (مسند ص 135) ورواه أبو بكر بن أبي نعيم عن وكيع وساهة بن سهاداء ولفظه (مصنف ابن أبي نفيع 2/162/9/20) وذكره الهيثمي وعاذ بن أبي بكر قال: رجال رجال الصحيح (مجمع الزوائد 2/20)
(5) ابن حبيب.
(6) أبو بكر النسيم، ترجم له الخطيب البغدادي وغيره، وقال ابن حجر: نفقة جليل من كبار العاشرة (التاريخ بغداد 8/454، والتقريب 3/216/1)
(7) الزاهي: تقدم في حديث (2/46) (8) تقدم هو ويشبه
(9) أن أنه كان يتناول شينا من الطعام قبل خروجه إلى صلاة العيد.
(10) أخرجه أبو بكر في (مسند ص 150) وذكره الهيثمي وزعه لأبي بكر بن أحمد البصري والطبراني في الأوسط بلفظ مقرب للفظ أبى بكر، وذكر أن في استاد الطبرياني الواضح، وفي استاد غلبه، عبد الله بن محمد بن عقيل، وكلاهما فيه كلام (مجمع الزوائد 199/192) وأخرجه البزار من طريق محمد بن عمر بن أبي الزيت، عن
194 - باب: من صل قبل العيد ومن لم يصل

272 - حديثنا أبو الربع (1), ننا حداد (2), ننا أبوب (3), قال: رأيت أحمد بن مالك
والحسن (4) يصلان إليه العيد قبل أن يخرج الإمام. قال: رأيت محمد بن سيرين جاء
فجلس ولم يصل (5).

195 - باب: خروج النساء

273 - حديثنا محمد بن أبي بكر المقدمي (6), ننا يحيى (7), عن شعبة قال: حديثي محمد
ابن النهان (8), عن طلحة بن مسروق (9), عن امرأة من عبد (10) الفيس, عن اخت

عبد الله بن عمرو. وسافاه باللغط المتقدم ثم قال: لا أعلم إلا على أبي سعيد إلا هذا الاستاذ (11) كشف الأسئلة.

1) الزهراني.
2) ابن زيد.
3) ابن كيسان السختياني.
4) البصري.
5) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 282), وأبو بكر بن أبي ثني نبكة من طريق اسماعيل بن عليه, عن أبيه وسماه
باسماء, ولفظه مختلف (12). مصنف ابن أبي ثني (13). ذكره البصري وزعاء لأبي يعلى, وقال: رواه
الطبراني في الكبير أن أنسا كان يعلوه أربع ركعات, وقال: رجل أبي يعلى رجل الصحيح (14). مجموع الروايد
202/2, وأوردنه الحافظ ابن حجر في المطابق وزعاء لأبي يعلى, وقال التسمية حبيب الرحمن الأخذمي بعد عزوه
لاين أبي ثني: استاد ثامن, ومضت عليه البصرى (الملاءات العامية 189/1).

1) واستاد الرجال نافع.
2) في مسند أبي يعلى (محمد بن أبي المقدمي), دون ذكر «بكر» وتقدمت ترجمة محمد.
3) ابن سعيد القطان - تقدم في حديث (14).
4) قال أبو حاتم: شيخ (المجلد والتعديل 8/8).
5) يندم الوارد المكسة - الباحث - قال ابن حجر: تفت قاري, فاضل من الحاسة - التقرير 1, 779/1.
6) والتهديب 250.
7) في مسند أحمد (من بني عبدالفيس). وتم أسف عليها.

391
عبد الله بن رواحة (1) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وجب الخروج على كل ذات نطق - يعني في العيدين (1). 0

196 - باب (3)

374 - حدثنا أبو عبد الله الدورقي (4) الطالقاني أباهيم بن اسحاق (5)، قال: حدثني المنكدر بن محمد بن المنكدر (6) عن أبيه (7)، عن عبدالله بن عثمان النعيمي (8) قال: رأيت النبي ﷺ يبيع قانيًا في السوق ينظر إلى الناس (9).

(1) لم أقف عليها. وانظر ترجمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنها في (صفوة الصفو 481/6) والإسبابة 4/2/87.

(2) أخرج أبو يعلى في (مستند ص 752) وأخرج الإمام أحمد من هذه الطريق إلا أنه لم يذكر قوله: يعني في العيدين 6/7 ومن طريق محمد بن جعفر عن شبعة، عن محمد بن الطهان، عن طلحة الأinemي (المستند 207/6) وأورد له الشمثي وزعزع لأحمد وأيبي يعلى والطبراني في الكبير، ثم قال: فيه إمرة تعمية لم يذكر اسمها 300/2/200.

وتجعل نفقات وفهمه شيخ، ويقعد في الحداثة جهالة التالية.

(3) هكذا لم يترجم له، وذكره الشمثي في مجمع الزوارق تحت باب النظر إلى الناس.

(4) الزيدية من مسنده بأي يعلى وسط من الأصل صفة التحديد فاختلط اسم شيخ أبى يعلى بشيخ شيخه هكذا.

(5) حدثنا أبو عبد الله الدورقي الطالقاني أباهيم بن اسحاق.

(6) قال ابن حجر: صحف يغريب، من الناسك (1) التهذيب 397/10، والتبريغ 377/1.

(7) قال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: من خيام عبادة الله 1141.00 يأتى بالابن، الذي لا أصل له عن أبيه نهوا، وقال ابن حجر: لن الحديث 0، الضمغة، والمرتكز 384، والمجرمون من المحدثين 32/3، والميزان 149، والتبريغ 377/2.

(8) تقدم في حداث (31).

(9) ترجم له ابن حجر في الأصل (4/410).

(10) أخرج أبو يعلى في (مستند ص 712)، وأخرج الإمام أحمد من مسنده عن طريق أباهيم بن اسحاق باللغز المقدم نفسه إلا أن فيه تقديم وتأخير (1) مسنده 189/3، وذكره الشمثي وزعزع لأحمد وأيبي يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط ونظير مقابله للغز المقدم.

وقال الشمثي: رجال الطبراني مؤتمنين، وأن كان فيهم المنكدر بن محمد بن المنكدر فقد وقع أحمد وأيبي ي على وابن معين في روابة وضعه غيرهم (0، مجمع الزوارق 297/2) وفي استناد أبي يعلى المنكدر وهو في، والطبراني وهو صدوق يغريب.

396
صدأ أبو خيشمة، ثنا يعقوب بن إسحاق (1)، ثنا أبي، عن محمد ابن
بهم بن إسحاق (2)، ثنا الحارث بن فضيل الأنصاري ثم الخطمي (3)، عن سفيان بن أبي
الوعازة (4)، عن أبي شريح الزراعي (5)، قال: كسفت النمس في عهد عثمان بن عفان،
وبالمدينة عثمان بن مسعود، فخرج عثمان فصل بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في
ن검ة (1)، ثم انصرف عثمان ودخل داره وجلس عثمان بن مسعود إلى حجارة عائشة وجلس
عليه فقال: إن رسول الله ﷺ كان يأمَّن بالصلاة عند كسوف الشمس أو القمر، فذا
أبي الفتح (6) قد أصابها فافزعوا إلى الصلاة، فإنها أن كانت الذين تلذرون كانت وأنتم على
غير غفلة (8)، وكنت (7) قد أصبت خيرًا أو كسيتموه (7).

(1) الزهري، (2) إمام المغازي، (3) الطبري (1/134)، (4) ترجع له الدوسي وجماعة وقال ابن حجر: ضيف (5) الميزان (1/126)، (6) الطبري (1/234). (7) خُصِّف في اسمه فقيل: خويلد بن عمر، وقيل غيره، وهو صاحب نزل المدينة (الطبري 2/344). (8) هو المشهور المستقيم عن رسول الله ﷺ، وقد جمع الترمي بين ما ظاهر العناصر من الأحاديث الثانية، ونقلته عنه في التعليق على كتاب البهي (بيان خطأ من أخطأ على الشافعي)، ونقل عن البخاري قوله: أصح
الروايات عنده في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجادات (10) بيان خطأ من أخطأ على الشافعي (ص 349) وليس النجفي (299/3) وصحيح مسلم (1/679)، (9) يعني - الكسوف. (10) أخريج أبو بكر في (مسيح ص 498) وزكره الهميسي ونهاه لأحد أبي بكر (9) الطبري في الكبير، ونقله ويلتيله ونهاه حتى (ص 270) وأخريج الزواري في (ص 327/1) والمسلم (ص 327/2) في استدلال ابن أبي العوجا، وهو ضيف.
377 - حدثنا أبو قيس، تنا الحسن بن موسى (1)، لنا ابن طهية، لنا يزيد بن أبي حبيب (2). عن عكرمة (3)، عن ابن عباس قال: صليت خلف رسول الله ﷺ صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفاً (4).

قلت (5): لم أر الأسرار فيها من حديث ابن عباس.

(1) الأئشبي: تقدم في حديث 91 (677).
(2) تقدم في حديث 161 (677).
(3) مولى ابن عباس رضي الله عنه تقدم في حديث 123 (676).
(4) أخرج أبو بكر في (مسند) ص 275 (676). ذكره الفياني باللغظ المتقن إلا أنه قال "صلاة الكسوف" بل توله "صلاة الكسوف" وعازر أحمد وأبي بكر والطراني في الأوسط. ذكر أن في استاده ابن لهجة وفه كلام (676).
(5) الزوايد 2/427.
(6) وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب وعازر لأبي بكر، وذكره السني في الأفخاري 183/1 (676). وأخرجه البهتري من طريق زيد بن الحباب عن ابن لهجة وسماه باللغظ والباهي.
(7) السند: (المتن الكبرى) 235/3 (676).
(8) قال الفياني في مجمع الزوايد: له يعني ابن عباس - حديث في الصحيح خاليا عن قوله "فلم أسمع منه حرفاً".
(9) الزوايد 2/427.
(10) وما ذكره صحيح فقد أخرج البخاري حديث ابن عباس دون الأسرار بالقراءة - وكذلك أخرج جماعة من الأئمة مثل سلمان وغيره، بل قد تبت المجرم بالقراءة في صلاة الكسوف من طريق عائشة وغيرها. (676) (أظهر صحيح البخاري 186/189 ، ومسلم 2/620 ، وصحح سلمان 676).
كتاب (1) صلاة النوافل (2)

198 - باب: تطوع الليل والنهار

377 - حددنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا سعيد بن خثيم، ثنا فضيل بن مرووق، عن أبي اسحاق، عن عاصم بن صفرة، عن علي (3) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من الليل التطوع ثمان ركعات، والنهار تئتي عشرة ركعات (4).

(1) هذا الكتاب السادس من الكتب التي ذكرها المصنف رحمه الله.
(2) في الأصل "عن" والصواب ما أتيته من سنن أبي داود، والسنن الكبرى، وكتب الرجال، وعاصم بن ضمرة هو السنوسي، صدوق من الثانى (التقدير 10، التقدير 98)، الأشهر.
(3) لم أعرف على الحديث في سنن أبي يعلى. وذكره البيهقي، وراء لأبي يعلى، وقال: رجاء رجل الصحيح خلا عاصم ابن حزم وهو نفقة ثابتة (جمع الزوالد 2372). ولم أعرف على من أسمه عاصم بن حزم، وهو محرّف عن ضمرة. وأخرجته أباداً من طريق شعبة عن أبي اسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي بن مطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. 100 سنن أبي داود (2272). وأخرجه البيهقي، من طريق زهر عن أبي اسحاق، قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا علياً رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر من صوانه قبل الظهر أربعاً، أربع ركعتين، بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر. (السننة الكبرى 4272). وأخرجه = 379
بتاب: الصلاة قبل العصر

378 - حدثنا هارون بن معروف (1)، ننا فيبنى بن سليم (2) قال: سمعت محمد ابن سعيد المؤذن (3)، عن عبد الله بن عباسة (4) يقول: سمعت أم حبيبة (5) بنت أبي سفيان تقول: قال رسول الله ﷺ: من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بني الله عز وجل له بيتاً في الجنة (6).

379 - حدثنا داود بن رشيد (7)، ننا عباس بن العوام (8)، ننا حنظلة السدوسى (9).

=difference
(1) المروزي: تقدم.
(3) قتل الهندي: لم أعَرفه، وهو محمد بن سعيد الطالب: المؤذن. قالت ابن حجر: صدوق من السادسة: التّقرب 2/165.
(4) في الأصل (عبيدة) والتصحيح من مسنّد أبي بكر وكتاب الرجال، وقال ابن حجر في ترجمته: مقبول من الثالثة: التّقرب 1/129.
(5) رملة بن أبي سفيان، تقدمت في حديث (253).
(6) أخرج أبو أيوب في (مسنن ص 359)، وذكر الهندي وعازر لأبي يعلى وعبطبه يقول: فيه ابن سعد المؤذن، ولم أعَرفه (جمع الرواية 2/227).
(7) وأودعه المخاطر ابن حجر في المطالب، وعازر لأبي يعلى، وقال: رواه أبو داود من طريق أخبره عن أم حبيبة بلفظ: قبل الظهر، وقال الشيخ حبيب الرحمن عن البصري نهله، وقال إلى: ابن سعد المؤذن، البهتبي، وباني: رجله نتائج من المطالب (الساعة 151/1).
(9) تقدم في حديث 46.
(10) الكلاسيك، تما من الثامنة: التّقرب 1/393.
(11) تقدم في حديث 227.
قال: سمعت عبد الله بن الحارث بن نوقل:(1) يحدث أن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ
 يصل (2) قبل العصر. قالت:(3) وكان إذا صلى صلاة أخذ أن يدام عليها.(4)

380 - حدثنا أبوخنيمة، ثنا سعيد بن سهيان(5)، ثنا عباد(6) فذكر(7) بسنده أن النبي ﷺ
 كان يصل قبل العصر ركعتين.(8)

200 - باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر.

381 - حدثنا محمد بن المنهال، أختو حجاج، ثنا عبد الواحد، يحيى بن زياد، عن
 ليث(11) قال حدثني أبو بكر(12) قال: رمته ابن عمر شهراً فسمعته في الركعتين قبل صلاة
 الصبح يقرأ «قل يا أمتى الكافرون» «قل هو الله أحد» 200 قال: فذكر له ذلك، فقال:
 أتيت رسول الله ﷺ شهراً أو خمسة وعشرين يوماً يقرأ في الركعتين قبل صلاة الصبح «قل
 يا أمتى الكافرون» «قل هو الله أحد» وقال: «إن إحداهما أعدّا، تعلّم ثلاث القرآن، والأخرى

(1) المسعودي. قال ابن حجر: له ردية، وقال ابن عبد الله: أجده علواً وتنبعته وترجم له خليفة وذكر وفاته بعده
(2) بالثناين. (طبقات خليفة ص 111، والتقيب 408/1)
(3) في سند أبي يعلى «يصل ركعتين قبل العصر» وفي جميع الزوائد يصل قبل العصر ركعتين.
(4) قوله: «قالت» وما بعده ليس في جميع الزوائد.
(5) أخبره أبو بكر في (مسند ص 242)، وذكره الحنفي وتزاه لأبي العمل والطبراني في الكبير والأوسط. وقال فيه
 حنظلة السدوسى ضعف أحمد، وابن معين، وونهجه ابن حبان (مسند الزوائد 221/2) وفي استمده حنظلة
 السدوسى وهو ضعيف.
(6) الوفي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من كبار العلماء. (التتحدث 434، والتقيب 198/1)
(7) ابن العلاج. تقدم.
(8)節: أبا يعلى. وتقدم سندته في المهدية السابق عن عبيد عن حنظلة عن عبد الله بن الحارث عن ميمونة.
(9) تقدم أخرجه، وأخبره أبو بكر من هذه الطريق في (مسند ص 248)، وليس فيه قول ميمونة، وكان إذا صلى
 صلاة أحد أن يدام عليها. وفيه حنظلة السدوسى، وتقدم الكلام عليه.
(10) يراد بالباب، القراءة في ركعتي السنة قبل صلاة الفجر، كما هو واضح من نص المهدية، وكما جاء في جامع
 الترمذي وغيره.
(11) ابن عبد. تقدم.
(12) أخبره عطاء بن أبي رباح روى عن ابن عمر وروى عنه الليث بن سعد كما في تهذيب التقيب والمغرفة
 والتاريخ.

397
ريع القرآن: «قل هو الله أحد» تعبد نزل القرآن. «قل يا أيها الكافرون» تعبد ربع
القرآن.

قلت: لم أهذا السياق عند أحد منهم، والله أعلم.

282 - حدثنا أبو عمرو ابن عبيد بن بنيه (1)، ثنا عبد السلام بن حرب، عن بديل
ابن ميسرة (2)، عن أبي الجزاء (3)، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ كان لا يزيد في
الركتين على التشهد» (4).

(1) أخرجهج أبي حنيفة في (مسنده ص 345) وأخرجه المهني بن فيض الطرفي في الكبير وهو قريب من لغة أبو بكر.
(2) وقال راجل أبي بكر تقات: يجمد الزوارق (2/218)، وأخرجوجه جماعة من طريق مجموع مع ابن عمر، وليس
فيه ذكر لفضل السوريين.
(3) وهكذا أخرج الترمذي، والنسائي، ابن ماجه، ابن حبان، ومحمد بن عبد الرزاق.
(4) وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، ولا يعرفه من حديث الثورى عن أبي اسحاق إلا من حديث ابن
أحمد، والمخرجه عند الناس حديث إسرائيل عن أبي اسحاق.
(5) وقد رفعت الترمذي (3) في تفسير الأشراق 259، وجامع الترمذي 216/1 وصفن عبد الرزاق 167.
(6) ومحمد بن عبد الرحمن بن سهل (5).
(7) واستاد أبي بكر راجل تقات، لكن أبا محمد الراوي عن ابن عمر لم يتعن عندي على سبيل المجمع، فإن كان
عظاما كأخصب فيه تقات.
(8) ونقول في حديث (116)، ونقول شيخه عبد السلام.
(9) العقيل: يقال في حديث (21).
(10) وذكرنا في سنده أبو بكر، والرشيدي الاصغر، أما أبو جهم، فأخرجوه تقات وهو تقات، دمر ركوه، وقيل ابن حجر
بعد أن نقل عن ابن عبيلي أنه لم يسمع من عائشة: حديثه عن عائشة في الافتتاح بالتكبير عند مسلم.
(11) التهذيب 362، والتهذيب (88).
(12) وأخرجه أبو بكر في (مسنده ص 369)، ولم أعد عليه في مجمع الزوارق، ولا غيره، ولم يذكره وسنده غريب.
وسائر أبي الجزاء، عن عائشة فيه اختلاف ان كان هو الراوي عن عائشة، أما أن كان أبي الهولون هو الراوي،
فإذا ما يكون الزئري أو يكون غيره، وأبرزهم لم يذكر الصحابة لأنه من الطريقة السائدة وقد تقدمت ترجيحه في
حديث (249) ونقول هنا، فقل ابن حجر: مجهول.
(13) وفي السنده أيضًا عبد السلام بن حرب، وهو تقات، له ممارك.
2076 - باب : ما يقرأ في الوتر

286 - حدثنا سعيد بن الأشعث (1)، أخبرني عبد الملك بن الوليد بن معاذ (2)، نتا عاصم (3)، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر في الركعة الأولى "سبح اسم ربك الأعلى"، وفي الثانية "قل يا أيا الكافرون"، وفي الثالثة "قل هو الله أحد" (4).

2072 - باب : في الوتر بركة

284 - حدثنا نصر بن علي (5)، أنا ابن داود (6)، عن المغيرة بن زياد (7)، عن

(1) في زواري البازار، سعيد بن الأشعث بن مسكين، وكذلك ذكره ابن أبي حاتم. لكنه سمي جده "سعدا" ونقل
عن الإمام أحمد قوله: "أما أرأوا الأصوصا، (البازار والتعديل) 5/ 10."
(2) ضعفه أبوハンم والجماعة، وكذلك ضعفه ابن حجر، من الساهمة (أظهر ميزان الاعتذال 266/10 وتشريب
5/4).
(3) ابن أبي الجدر تقدم هو وشخبه زر بن حبيش في المهدي رقم 196.
(4) آخره أبوعلاء في (مجمع شيخه) ص 71، وفي مسند ص 124، ذكره الحيثي وعزالله بن أبي يعلى البازار
والطلاب في الكبير والأوسط، وذكر خلاف النقاد في توثيق عبد الملك (مجمع الرواية 24/12، وأخرجه البازار
من طريق البلاء بن أبي طالب، عن سعيد بن الأشعث باسناء، ولفظه "أن النبي ﷺ كان يوتر بسجع اسم
ريك الأعلى، وقل يا أيا الكافرون، وقل هو الله أحد". كتب الاستخار 1/3. أورده الحافظ ابن
حجر في المطالب وعزاء لأبي بعي، (المطالب العالية 1/105). وفي استاد عبد الملك بن الوليد وهو ضعيف.
(5) ابن أبي الجدر صدوق له أهله.
(6) ممناد صحيح ورد من طريق كثيرة، عن عمران بن حصين وابن عباس وأبي بن كعب وعائشة وعبد الرحمن ابن
أبي بكر. (البازار ج 2، وإسناد الدارمي 272، ومتانة أبا طالب ص 175، ومصنف عبدالرزاق 3/3، والمطالب
العالية 1/154).
(7) عبد الله بن داود المخبري - نسبه إلى محلة بالبصرة - تقدم في حديث 188.
(8) الباجي، المواصل، صدوق له أهله، من الساهمة (البازار 1/12، التشرب 2/12).

399
علاء (1)، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة (2).

٢٠٣ - باب: القنوت في الزهر

٣٨٥ - حدتنا خلف بن هشام (3)، عن أبي الأحوص (4)، عن أبي إسحاق، عن بیرد
ابن أبي مريم (5)، عن أبي الجوزاء (6)، قال: قال الحسين بن علي (7): علمى رسول الله ﷺ
كلات أثرى بـ القنوت الزهر: رب اهدنى فيمن هديت، وعافي فيمن عفايت، وتولنى
فيمن تولى، وبارك لي فيما أعطيت، وفني شر ما قضيت، انك تقضى ولا يقضى عليك،
وانت (8) لا ينبط من واليتي تبارك ربي وتعالى (9).

قلت: هو من حديث أخي (10) معروف، والله أعلم.

(1) ابن يسار. تقدم.
(2) أخرجه أبو عبيدة في (مسند ص ٤٢٩). ولم أقف عليه في مجموع الزاوين ولا غيره في استناده المذكور بن زياد وهو
صحيح له أنجام.
(3) وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عروة عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بركة، وكان يتكلم
بكلمة الزهراء والزهجة (مصنف ابن أبي شيبة ٢/١٩١).
(4) البزاز. تقدم في حديث (٢٨٢).
(5) سلام بن سليم. تقدم. وأبو أسحاق هو السباعي.
(6) تقدم.
(7) أوس بن عبد الله. تقدم.
(8) سبط رسول الله ﷺ. تقدم.
(9) هكذا في الأصل، وفي مجموع الزاوين، والذي في مسنده أبي بيل (أنك لا تزل).
(10) أخرجه أبو عبيدة في (مسند ص ٩١١)، وذكره البصري وعزا لي بن عين، وقال: روى أحمد بن هشام، كلهم من
 طريق الحسين. كما تراه، ورجاء الثاني (مجم الزاوين ٢٤/٢٤). وأخرجه عبد الرزاق من طريق النورى عن
أبي أسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن الحسن بن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القنوت: هذا النقطة
لم يد على. ورجاء الثاني.
(11) يعني أن الحديث معروف من مسنده الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجمع.

٤٠٠
286 - حدتنا عن ابن عباس (1)، ثنا هشام بن عبد الملك (2)، حدتنا شعبة (3)، عن أبي اسحاق (1)، عن عاصم بن ضمرة (4)، عن علي أن رسول الله ﷺ كان يصلي الضحى (5).

287 - حدتنا زهير، ثنا يزيد بن هارون (6)، أنا أبان بن يزيد (8)، عن قتادة (6)، عن نعيم بن هارون (10)، عن عقبة بن عامر (11)، قال: قال رسول الله ﷺ: أبعذ إبني آدم أن يصل أربع ركعات من أول النهار؟ أكفك (12) آخر يومك (13).

---

(1) الفوقياري.
(2) الباهل، ثنا ثابت من التاسعة (الكاسف 242/2، والقترب 2/38).
(3) في الأصل، "السبيع" والحيح من سعد أبي يعلي.
(4) السامع.
(5) السلم.
(6) السهل.
(7) أخرجه أبو بكر بن محمد بن حمزة.
(8) أخرجه الألباني (المواد ص 12)، وذكره الهيثمي بلغة الإمام أحمد وعزاء الله.
(9) وإلى أبي يعلي بالنطق المتقدم، وقال: رجال أحمد نفاثة (في مجموع الزوائد 2/35).
(10) ورجال أبي يعلي نفاثة، وفيهم عاصم بن ضمرة وهو صدوق.
(11) السلمي، نفاثة.
(12) الطارط، ثنا له أفراد، من السنة (القترب 31).
(13) السدعي، نفاثة.
(14) في الأصل، ونعيم بن هارون (10)، وسعودي نفاثة، ولا يظهره في التصحيح.
(15) نفاثة.
(16) نفاثة.

---

(17) نفاثة.
(18) نفاثة.

---

(19) نفاثة.
(20) نفاثة.

---

(21) نفاثة.
(22) نفاثة.

---

(23) نفاثة.
288 - حديثنا أبو قيس، ننا عبد الله بن يزيد(1)، ننا حبيبة(2)، ننا ابن(3) عقيل،
عن ابن عمه(4)، عن عقبة بن عامر، أنه خرج مع رسول الله ﷺ في غزوة بوك، فجلس
رسول الله ﷺ يوما يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقبلته الشمس فتوعد فأحسن
وضوءه، ثم قام فصل ركعتين، غفر له خطاءه، وكان كنا ولدته أمه(5).

289 - حديثنا أحمد بن حام(1)، ننا يوسف بن الماجشون(6)، أخبرني أبي(8)، عن
عاصم بن عمر بن قتادة(9)، عن جده رميمة(11)قالت: أصيبت عند عائشة فلما أصيبنا
قامت فاغتسلت ثم دخلت بيتها وأجافت(11)الباب دوني، فقلت: يا أم المؤمنين ما
أصبحت عندك إلا من أجل هذه الساعة. قالت: فأدخل، فدخلت فشكلت ثمان ركعات لا
أدري أليمهم أو طول، أم ركعهم. أم سجودهن، ثم التفت إلى فضت فخذى، ثم
قالت: يا أم المؤمنين رأيت رسول الله ﷺ يصليهن، ولو نصر لي(11) نبي على تركهن ما
تركهن(12).

(1) المقرئ - قدم
(2) التجهيز - قدم
(3) هكذا في الأصل وفي مسند أبي بكر، والصواب (ابوعقيل) - وهو زعيم بن معبد النعيمي، وقد تقدمت ترجمته في
حديث 181
(4) قال ابن حجر في ترجمة أبي عقيل: روى عن ابن عمه ولم يسمه، وقال الهيثمي تعقبا على الحديث: فيه من لم
أعربه. (اظهر تهذيب التهذيب 346/3)
(5) آخره أبو عقيل في (مسند ص 174)، ذكره الهيثمي وعزه لأبي بكر، وقال: فيه من لم أعرفه. (مجاميز
الزواين)
(6) الطويل - قدم، وقد وقعين الإمام أحمد، والدارفشن، وغيرهم من معين. (تاريخ بغداد 1124/4)، والواق
بالوفيات 295/2
(7) يوسف بن يعقوب، نقة من الثامنة. (الترقب 2/382)
(8) يعقوب بن أبي سلمة الماجشون، صدوق من الرايحة. (الترقب 2/375، وأظفار طبقات خليفة ص 268)
(9) الأوصي. ناقة من الرايحة. (الترقب 1/385، والتهذيب 6/32)
(10) رميتة بن عمرو بن هشام بن عبد المطلب، ذكرها النجبي، وابن حجر في الصحابات. (تحرير أسماء الصحابة
2/98)
(11) أي: وردت. (ليسان العرب 259)
(12) في الأصل: بشرني أبي، وفي موطك مالك: "لا تشرني لأباي" بالتنبيه.
(13) آخره أبو عقيل في (مسند ص 417)، وأخرجه الإمام مالك في موطك مختصرا. (الوطأ ص 1108)، وأبوكر
ابن أبي نعيم من طريق ابن المتمكر عن ابن رميدة، وسماه مختصرا. (مصايف ابن أبي نعيم 2/948)، ولم
أقف عليه في مجاهد الزواين.
390 - حدثنا شيبان بن فروخ، نا طيب بن سليمان قال: قالن عمرو (1) بن سليمان قال: قالت عمرو (1) سمعت
أمة المؤمنين (2) فقال: كان رسول الله ﷺ بصل الوضحي أربع ركعات لا يفصل بينهن
بكلام (3).

قلت: أخرجنا لقولها «لا يفصل بينهن بكلام» وباطئ في الصحيح (4).

391 - حدثنا أبو بكر (2) نا حاتم (3) عن حبيب بن صخر (4) عن المغيرة (5) عن
أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ ينشىء تعنا فأعظموه الفنية، وأسرعوا العلم، فقال رجل
يأرسو الله ما أريننا تعنا قط أسرع كرزة، ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا
أخبركم بأسرع كرزة منه وأعظم غنيمة، رجل توضأ في بيئة فأنحن ووضوء ثم عمد (6) إلى
المسجد، فصل في الفجر ثم عقب بصلاة الصبحة، فقد أسرع الكرزة، وأعظم الغنية (7).

1) في الأصول (1) وفي ميزان الاعتدال (طبيب بن سليمان) وما أثبته هو الصواب كا جاء في الجرح والتعديل،
وستكون ابن أبي حاتم، ونقل النهدي عن الدار قطع أنه ضعفه (4) في الجرح والتعديل 467/6، والميزان
627/6.

2) ابن عبد الرحمن - ندمت.

3) عائشة رضي الله عنها.

4) أخرج أبو يعلى في (مستند ص 398)، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق شيبان بن فروخ، عن
عبدالواهر، عن زيده بن نسيك، عن معاذ أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله ﷺ يصل صلاة
الضحي.

5) قالن أربع ركعات وزيد ما نشاء. (صحيح مسلم 467/6) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول باللغز مسلم.
رواه إليه وحدثه. (جامع الأصول 712/6).

وفي استاد أبي يعلى، طبيب بن سليمان وهو ضيف، وشيبان بن فروخ صدقه له، وحدثه عند مسلم.

6) قدم عزه لصحيح مسلم.

7) ابن أبي شيبة.

8) حاتم بن أسماعيل الحارثي مولاه، قال ابن حجر: صحيح الكتاب، صدوق يهم، من التأامة (التدريب
17/2، والتاريخ 137/6)

9) جماد بن زيد الأحراط، صاحب المعاء، وقال: جماد بن صخر، قال ابن حجر: صدوق يهم، من السادة (التاريخ
24/6، والتاريخ 204/6، وتاريخ خليفة ص 295).

10) سعيد بن أبي سعيد - ندمت في حديث (175).

11) غير ظاهر في مسلم. يه يعلى.

12) أخرج أبو يعلى في (مستند ص 59)، وأواده المنشاوي وعثث لأبي يعلى، وقال: رجال رجال الصحيح.
(قيمة الزوال 225/6)، وفي استاد حاتم بن أسماعيل، جماد بن زيد، وكلاهما صدوق يهم.

603
باب: الاستخارة

392 - حديثاً زهراء، يعقوب بن إبراهيم (1) نعه أبي (2) عن ابن إسحاق (3).

حديثي عيسى بن عبد الله بن مالك (4) عن محمد بن عمرو بن عطاء (5) عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخدهر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل اللهم اني أستخيرك بعلمي واستدرك بقدرتي وأسألك من فضلك فأتلك تقدر ولا أقدر، وعلم ولا أعلم، وأنت علم الغيب، اللهم إن كننا كذا وكذا عن أمر تريده لي خيراً في ديني وعيشتي وعاقبة أخرى ولا فأفرصة عن تم تقدر لي المير أبًا (6) كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله (7).

393 - حديثاً موسى بن محمد بن حبان (8) نعه عمر بن عفان بن عطاء بن مقدم (9) عن عبدالرحمان بن أبي بكر بن عبد الله (10) عن أسعد بن محمد (11) عن أبيه (12).

---

(1) إبراهيم بن سعد الزهرى
(2) تقدم في حديث (8)
(3) في الأصل «أبي إسحاق» والصواب من سنده أبو يحيى، وكتب الرجال، وابن إسحاق، تقدمت ترجمته.
(4) العباد مولاه، مقبول من السنة. (편دبة 8 217/81، والتراجم 99).
(5) تقدم في حديث (240).
(6) في الأصل غير ظاهرة، وأنبئها كبار في سنده أبو يحيى، وجميع الزوارن.
(7) أخرجه أبو طالب في (سنده، ص. 150) وزكره عمري، واعرف له من أبي يحيى، وقال رجاله موثوقين، وعفاد أيضاً للطبري في الأصل بنحو رواية أبي يحيى (جمعة الزوارن 281/2).
(8) في استاده عيسى بن عبد الله بن مالك، وهو مقبول، تقدم.
(9) قال المذهب: نعه شهر لهن رجل مدليس، وقال ابن حجر: وكان يدلس شديداً. (الميزان 614/2، والتراجم 267).
(10) في الأصل (عبد الله) والتصحيح من كتب الرجال، وقال ابن حبان في ترجمته: وجب تركه. وقال أحمد: منكر الحديث، وقال البخاري: ذهب الحديث، ووضعه ابن حجر. (المجريصمن المحدثين 165/2، والميزان 50/2، والتراجم 741/6).
(11) أسعد بن محمد بن سعد بن أبي واقف، تقدم.
(12) محمد بن سعد بن أبي واقف، نعه من الثالثة. (التراجم 164/2).
ج) أن رسول الله ﷺ قال: إن من سعادة المرء استخارته لربه 

394 - حدثنا محمد بن أساييل بن أبي سفيان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا أيان
ابن خالد (1)، عن عبد الله بن رواحة (2) عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ لا
يصل للضحي إلا أن يقدم من سفر أو يخرج

(1) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
(2) أخرج أبو عبلغ بهذا الاستناد ولفظه: أن رسول الله ﷺ قال: إن من سعادة المرء استخارته لربه، ورضي عنه.
فظى، وأن شئاً من العيد ترك الاستخارجة، وسفراً عنة فظى. (سنن أبي يعلى س 86) وأخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن أبي حمزة، عن أساييل بن محمد سعد بن صادق، وفي لفظ زيد بن أنيس بعده، وفي لفظ أبي علي بن الزبير
ذكروه من سنده (سنن أحمد 168/1).

وأخبره الترمذي عن طريق محمد بن أبي حمزة، عن أبي حمزة، عن النبي ﷺ، قال: إذا ظهر الفلك في نصف الوقت، فاصبر، فإن الصبر مأمون، وله من الفوز ما لا يكلمه. (جامع الترمذي 2/399) من طريق محمد بن أبي حمزة، عن الزبير بن رقية أحمد بن أحمد. وعن فيه
يقول: لا تعلم به هذا اللفظ إلا عن سعد، ولا رواه عنه أحمد.

وأخبره أيضاً عن طريق محمد بن المثنى عن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن أبي بكر بسنده، ولم يسق لفظه بل
قال: نحن يعني بنحو رواية محمد بن أبي حمزة، عن أساييل، (سنن البخاري 59/1).


وأخبره أبو يعلى في كتابه: لا يأخذ به. (الجرح والتعديل 2/498).

(3) السمتي، قال أبو حاتم: لا يأخذ به. (الجرح والتعديل 2/498).

(4) في الأصل (عبد الله بن رواحة)، وفي سنن أبي يعلى (عبد الله بن رواحة) والصواب ما أتيته من كتب الرجال.

(5) وسنن أحمد، وجميع الزوار.

وكمل الله بن رواحة سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 48/6).

(6) أخرج أبو يعلى في سننه (ص 393)، وأخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي بكر بن خالد.

وأخبره أبو يعلى عن سمعه عن أبي سعيد، ولم ير رسول الله ﷺ صلى الله ﷺ الصلاة على ضحيته، إلا يخرج في سنة أو يقف
من سفره، وأخرج بهذا اللفظ في موضعين من سننه (3/161، 165)، وذكره البخاري، وإعطاه للإمام أحمد، 

405
باب : قيام الليل والزوال عليه

قال رسول الله ﷺ: ما من مسلم ولا مسلمة ذكر ولا أثنا ينام بالليل إلا على رأسه حريص عليه صاحب مسجد.

وأصبح يوم أصل صُرِحَ خيراً، إن أنتَ نام لا يذكر الله أصح عليه صلى الله عليه وسلم.

296 - حدثنا هارون بن معروف، وناة ابن وهب، حديث غرمة بن بكر، عن أبيه، عن ابن عباس قال: تذكرت في الليل، فقال بعضهم أن رسول الله ﷺ قالت: نصفه، ثلثه ربعه، فوافق حلب ناقة، فوافق حلب شاة.

محمد بن عبد الله بن تيمير، وهو أبوه، والأخير وأبوه، وأبوه، وأبوه، وهو طالب بن نافع الوافت. (لا أعرف)

51

في الأصل غير ظاهرة، أثبتها من سنة أبي يعلى، ونسب أحمد، ومحمد الزوارق.

أخيره أوبيليل في (مسند ص 273). وآخره الأزم أحمد من طرقيشي معاوية عن الأعظم. ونص على نص من نصيحة أوبيليل (مسند أحمد 315/2). وذكره الهندي في نصيحة أحمد كرمته. وأذن به في النص.

وقال: رجالة رجل الصحاب، ورجال الطبراني في الأبوه، ورجال الصحابة في الأبوه، وناثر الله عليه الذين لا يسبحون. فيعدهن النسوة عليه الأعراف، أن نعم الله عليه الأعراف. (مسند الزوارق 371/2). ورجاله نفاذ، وفيهم أبوسيفان وهو صدوق.

4

أوبيليل تقدم في حديث (344).

5

أبوالاسور تقدم في حديث (344).

6

في الأصل، ونسب أوبيليل، زوارق أحمد، ونسب أوبيليل، زوارق أحمد، ونسب أوبيليل، زوارق أحمد، ونسب أوبيليل، زوارق أحمد.

7

لست في المطال السيف.

8

فوافق حلب الناقة، (2) على الخليل من الثقات. (2) في الغرب (344).

9

أخيره أوبيليل في (مسند ص 279). وذكره الهندي في نصيحة أبي يعلى وناثر الشاكر. (مسند الزوارق).

10

وزعم ابن حجر في المطال السيف، وفيهم: نفاذ، وفيهم، فارعون وهو صدوق.
397 - حدثنا موسى بن محمد بن حيان، نايب أبو بكر المعتقفي (1)، نايب عبد الله ابن نافع (2)، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن (3) قال:
وصلوا عن وسلموا، فان صلاتكم وسلامكم تبلغني أبيا كتمن (4).

208 - باب: فيمن صلى ركعتين يريد بها وجه الله

398 - حدثنا العباس بن الوليد النمري، نايب عمر بن علي (1)، نايب عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم (2)، قال: سمعت مالك بن قيس (3) يحدث قال: قدم عقبة بن عامر (4) على معاوية وهو بالبيضاء (5)، فلم يلبث أن خرج فطلبه فلم يجد، أو قال: طلبوا فلم نجد، فأتيناه فإذا هو يصلب فيزرا (6) من الأرض قال: فقلنا: ما جاء بكم قالوا: جئتنا للتحت بك عهدنا أو نقضن من حقك قال: فعندي جاتكم (7)، كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، وكان على كل رجل من رعاية الأبل يوما، فكان يومي الذي أرعي فيه قال: فروحة (8) الأبل.

---

(1) تقدم في حديث (70).
(2) مولى ابن عمر. تقدم.
(3) مولى الحرة، قال الذهبي: صدوق مشهور. (ميزان الاختلاف 3/302/3، واختار الجرح والتعديل 2/579).
(4) في الأصل فراغ هكذا بقدر خمس كتات.
(5) لم أقف على الحديث، وفي استماع عبد الله بن نافع وهو ضعيف.
(6) وقد ذكر فيهم الجرذانية حديثًا بهذا الاختلاف من طريق أبي بيل في منده عن موسى بن محمد بن حيان، عن أبي بكر المعتقفي، عن عبد الله بن نافع، عن العلاء بن عبد الرحمن قال: سمعت الحسن بن علي أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: "صلوا في بيوتك ولا تخذلوها قبرًا ولا تخذلوها بيني عديا، وصلوا عن وسلموا، فإن صلاتكم وسلامكم بلغني أي ما كنتم" (جرد الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص 51 - 44).
(7) عمر بن علي بن عطاء. تقدم في حديث (393).
(8) أبو عمرة - ترجه له البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حجر في الإصابة. (التاريخ الكبير 36/7، والجرح والتعديل 8، والاصابة 4/318).
(9) الجهمي رضي الله عنه. تقدم في حديث (279).
(10) اسم مدينة بيت المقدس. (معجم البلدان 2/242/1).
(11) في الأصل غير ظاهرة، وما أشبه فهو من مصدق أبي بيل والبراز: الفضيد الواحد المال من الشجر.
(12) وكذا في مصدق أبي بيل وفي الأصل غير ظاهرة.
قلت: لا يخفى على محدث أن هذا غير النهى في الصحيح (2)، وفي هذا أبو بكر وفي ذلك عمر.

٢٠٩ - باب: السواك عند كل شفع من الصلاة

٢٩٩ - حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض (4)، ثنا مالك بن سعير بن الحميس، ثنا السري بن اساعيل، عن الشعبي عن مسروق (5)، عن عاشقة قالت: كنت نضع سواك رسول الله ﷺ مع طهوره. قالت: قلت: يارسول الله. ما تدع السواك؟ قال: أجل لو أتي أقدر على أن يكون ذلك مني عند كل شفع من صلاتي لفعلت (6).

(1) الزبيدة من مستن أبى يعلى.
(2) أخرجه أبو عبيد في (مستند ص ١٦٥)، ولم أفد عليه في مجمع الزوائد ولا غيره، وفيه عبد الرحمن بن زيد ابن
أعم وهو ضعيف الحفظ.
(3) حدث عنه عكرمة بن عامر، ونصمه مشهورة مع عمر بن الخطاب رضى الله عنهما، وهو كذلك مدون في كتب السنة، وقد
عَّزَا ابن الدَّعِي بِالرَّوَايَة الشَّهِيَّة إلى أصحاب الكتب المشهورة من دون البخاري (انظر تسنير الوصول (٨٧)/٣)
(4) تقدم هو من قبله من رجال الاستناد في الحديث (٢٥)/١.
(5) مسروق بن الأجداع البصري، تقدم في تسميته (٢)/٢.
(6) أخرجه أبو عبيدة في (مستند ص ٤٤٤)، وذكره الحنفي وعُزِّز لج بن طلاب: فيه السري بن اساعيل وهو
ضعيف، (مجمع الزوائد (٩٨)/٣).
وهي أيضا أبو عبيدة بن فضيل وهو ليس الحديث.

٤٠٨
باب: فيمن يقوم من فراشة إلى صلاته

400 - حدثنا عبد الواحد بن غياث (1)، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء ابن السائب (2)، عن مرة الهمداني (3)، عن عبد الله (4) أن رسول الله ﷺ قال: عجب ربا من رجلين، رجل نار من وطنة (5) ولهما من بين حبه (6) وأهله إلى صلاته رغبة فيها عندي وشفقة لما عندي (7).

401 - حدثنا أبو خيشمة، ثنا عفان (8)، ثنا حماد (9)، أنا عطاء (10)، فذكر نحوه (11).

(1) المريدي: تقدم
(2) تقدم في حديث (147)
(3) مرة بن شراحيل الهمداني - يسكون الميم - نقص عابد، من التانية (التقرير 238/2)
(4) ابن مسعود رضي الله عنه
(5) الفراغ الوظيف: هو الذي لا يؤدى جنب النائم (بنصير النهاية في القرن 5/1965)
(6) هكذا في مجمع الزواران، وفي الأصل غير ظاهرة، وذلك في مسند أبي يعلى (حيث) بالياهم
(7) أخرجه أبو يعلى في مسنده بزيادة ذكر رضي الله عنه، وجر غزاة في سبيل الله فقتم فعلم ما عليه في الامام، والماء في الرجوع رجوع حتى يجري دمه، يقول الله ﷺ: اني هبطت الى عادتي رجوع فتى عندي وشفقة لما عندي حتى أهريق دمه (مسند أبي يعلى ص 485)
(8) وأخرج أبو يعلى في مسنده بزيادة ذكر رضي الله عنه، وجر حزاة في سبيل الله فقتم فعلم ما عليه في الامام، والماء في الرجوع رجوع حتى يجري دمه، يقول الله ﷺ: اني هبطت الى عادتي رجوع فتى عندي وشفقة لما عندي حتى أهريق دمه (مسند أبي يعلى ص 485)
(9) وقسنن belonging to the subject of the narrator
(10) ابن السائب
(11) نأي نحو حدث عبد الواحد بن غياث المتمقدم

وقد ذكر أبو يعلى في مسنده بهذا الامان: ولله تعالى "عن النبي ﷺ قال: عجب ربا من رجلين، وطنة (5) رجل نار من وطنة (5) من بين حبه وأهله إلى صلاته، يقول الله ﷺ: اني هبطت إلى عادتي الرجوع رجوع فتى عندي وشفقة لما عندي، وجر حزاة في سبيل الله في أرض الله، وعلم ما عليه في القرآن والما في الرجوع رجوع حتى يجري دمه، يقول الله ﷺ: اني هبطت إلى عادتي الرجوع رجوع فتى عندي وشفقة لما عندي

(1) مسنود أبي يعلى ص 494
211 - باب: صلاة رسول الله ﷺ

200 - حدثنا عبد الواحد بن عتاب، وإبراهيم بن الهجاء (1) قال: نما حماد ابن سلامة، فذكر نحوه (2).

201 - حدثنا عبد الله بن عون (3) الحراز، تنا محمد بن شرير (4) عن مسهر بن كدام (5) عن قتادة (6)، عن أسس قال: قام رسول الله ﷺ حتى تورمت قدميه، أو ساقاه، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلأ أكون عدا شكورة (7).

204 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تنا يزيد بن المقدم، بن شريح (8) عن المقدم ابن السامي.

(1) السامي - تقدم في حدث (74).
(2) وأخرج أبو عبيدة في سنده بسنده، ولفظه عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: عجب رينا نيارك وتعال من رجلي، من رجل نار من لهافه، وفرائه، من بين حبه وأتهله إلى صلاته، رغبة، فإنني عندي وشفقة، وما عندي، ورجل غزا في سبيل الله ففر أصحابه، وعلم ما عليه في الغزاة، وله في الروجع رجوع، حتى أهريق دمه، فيقول الله ﷺ: لمن لائكته انظره إلى عبيدي هذا، رجح طغية، فإنني عني، وشفقة، لما عندي.
(3) مسنده أبو يعلى ص 449.
(4) ودار روايته على عطاء بن السائب، وهو صدوق ند اختلاف.
(5) » عون « في الأصل غير ظاهرة، والتصحيف من معجم شيخ أبو يعلى (ورقة 16)، وأبي عون، وله أحمد، ومجيئ بن معين، وقال المطيري البغدادي: كان نفا، وبعده ابن حجر (التاريخ بغداد 240/10)، والتقريب 439/1.
(6) المبدي - تقدم.
(7) المبدي - تقدم.
(8) المبدي - تقدم.
(9) الهلال، ناقة من السنة (التقريب 2243/2).
(10) ابن دعامة - تقدم.
(11) أخرج أبو عبيدة في (مسنده ص 285)، وذكره الهيثمي وعذراء لأبي يعلى والزار والطراني في الأخرس، ثم قال: رجاحه رجال الصحيح (مجمع الزوانيد 22761/2)، وأدله الحافظ ابن حجر في المطالب وزعاء لا يرى، ثم نقل عن البخاري قوله: هو معلوم، والمفسر مسهر، عن زياد بن علامة، عن زياد بن علامة، عن المفسر بن شعبة (المطالب بالعالية 144/1).
(12) واستاده رجال نفاث.
(13) تقدم في حديث (342).
شرح (1)، عن أبيه أنه ذكر أن عائشة حديثه أنها كانت إذا عركت (2) قال لها رسول الله ﷺ: "فذكر حديث (3) المباشرة، وزادت وقت ما كان ينام من الليل. كُلّا قالت: "فم الليل إلا قليلاً" (4).

405 - حدثنا الحسن بن حماد سجادة (5)، نا حفص بن غيلان (6)، عن هشام بن عروة (7)، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قسم سورة البقرة في ركعتين (8).

406 - حدثنا الحسن بن الصباح البزار (9)، نا مؤل من اسامة بن سلیان (10)، ابن المغيرة، عن ناثن عن أنس قال: وجد رسول الله ﷺ، نسأله شيئاً (11)، فلما أصح قيل:

(1) يقسم هو وأبوه في حديث (118).
(2) أي: حاضر (3) النهاية في غريب الحديث 277/3.
(3) ونصه، يثبت أن أبي بكير صنادل على سلك، وكان يباشرها من الليل مائدة الله، وكان يكتب لصلاته. وقت ما كان ينام:
(4) أخرجه أبو يعلى في (سنده ص 452)، وأخرجه البهذبي بنفاظ تربت من نفاذ أبي بكر بن طريق الإسراء عن مقدام الحرات، وليست فيه قول (وقل ما كان ينام من الليل) 200. وفيه زيادة قول (فلت أكن أكل مكاني، وأكت ذ Hubb).
(5) أخرجه أبو يعلى في (سنده ص 376/3).
(6) وقد تبنت عين النبي ﷺ من طريق عائشة، وميونة ومأمون سلمة أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر إحداهما، وهي محتاجها أن تنذر. وقد تختلف القوافل في جزاء مباشرة المائدة في غير وقوع الله كما هو معلوم (انظر صحيح البخاري 1/69، صحح مسلم 247/6، بداية المجتهد 558/6، المهيب في فقه الإمام الشافعي).
(7) هو الملف بـ "سجادة" وقه المخطوب البغدادي، وقال ابن حجر: صدف من العناية (12).
(8) تارخ بغداد 516/4، والتربث 176/7.
(9) التهذيب 46/4.
(10) التهذيب 169/1.
(11) أخرجه أبو يعلى في (سنده ص 444).
(12) أي: لا يقبلوا. وقت: جعج نفاذ (جمع الزوايد).
(13) أخرجه أبو يعلى في (سنده ص 274 / 2).
(14) أبوه الحافظ ابن حجر في المطلب وعذاب لأبي بكر (المطلب الامامية 141/1).
(15) وفي السناء تهذب عن عروة وهو مفتاح، وروايتها بالعناد. وقد تقل السجح حسب الرحمن الأعظم عن البصري.
(16) تغلي نفاذ (المرجع السابق).
(17) تقسيم هو وشقيقه.
(18) في الأصل (سلام) والصحب عن سنده أبي بكر، ورسول بن المغيرة، هو الفقيه. قال ابن حجر: فنفاه، من السنة (التهذيب 22/76، والتربث 300/1).
(19) هكذا في سنده أبي بكر، وجمع الزوايد، والمطلب الامامية، والذي في الأصل غير ظاهرة.

411
يا رسول الله: إن أثر التوجه عليك لين، قال: نمى على ماترون فإن قرأت البارحة المسعد الطول.

۴۰۷ - حدثنا أبو خيشمة، قال: نرى بن هارون (۱) أن يحيى بن سعيد أن شريح بن سعد (۲) أخبره عن جابر قال: أقبلنا زمن المهدية فنزلنا بالسيفية (۳) ذكره (۴) إلى أن قال: فقام رسول الله ﷺ وشق الغزاة وأجبرنا في ذكرى جنوب، ثم صلى بعد الغزاة ثلاث عشرة ركعة.

۴۰۸ - حدثنا الحارث بن يزيد (۵) عن زيد بن نعيم، ثم عن مسلم بن خفيج (۶) قال: قلت لعائشة أن المؤمنين أن ناسا

(۱) ذكره أبو يعلى في (مسنده ص ۴۲۴۲) وذكره ابن منتبه وذكره لسان بن عيينة.
(۲) وذكره الحاكم.
(۳) وأورد هو الخالب بن حجر في الطالب وزعاء لأبي بكر.
(۴) في التذكرة.
(۵) مولى قتلت من قال للذين في أصبعي، وتولى من خلقها، وذكروا نعيم بن أبي السعد.
(۶) في الطالب.
(۷) في الهجر.
(۸) قال يافوت: السفكة، فيهم جمع من علم الفرق.
(۹) مجمور السفن.
(۱۰) والفقر: قربة معرفة بهذا الاسم إلى اليم وواحة على دين المسفر من المدينة إلى مكة.
(۱۱) فيه بعينة بالسما، وقال معاذ بن جبل: من يسري أن أعيني، فكلت: أنا، فخرجت في فتنة معي حتى أتيت للماء الذي بآتي، وذهبت به، ثم اقتربت، وذكرهاнапримерة، وذكرها في السفينة كله، غير ظاهرة، وذكرها في السفينة، حتى إذا كان بعد عنده، إذا أنا مرجع نازعه به، إلا الأموات.
(۱۲) فادعوه في إسائح، فقدم رضوان الله ﷺ، فأخذ راحلته، فقدم.
(۱۳) فسند أحمد بن عراة.
(۱۴) فيه شريح بن سعد.
(۱۵) وذكره الحاكم.
(۱۶) لج ميّة، وقال ابن حجر: نس نيت، من الراعب.
(۱۷) المحمدي: تقدمت، وقد جاء في مسند أحمد بن علماء.(محارق).

۴۱۲
يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثا، قالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا (1) ، كان رسول الله ﷺ يقرأ في الليل (2) ، يقرأ سورة البقرة، وأول عمران، والناس، لا يمر بأيّة فيها إستباح إلا دعاء (3) ،

410 - حدثنا وهب بن بقية (4) ، عن حيدر (5) ، عن حيدر (6) ، عن جعفر بن أبي حدرية (7) ، عن ابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مالك .

411 - حدثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن هارون، ثنا أحمد الطويل، عن أحمد بن مالك .

(1) يعني أنه ليس لهم أجر القراءة .

(2) هكذا في الأصل. وفي مسلم أن يأبى عليه، والذي في مجمع الزوائد ( ليلة الهمان ) ، وفي المطبوعات الأخرى، في الليل الهمان ) ، والمطلوب حسب رواية أبي بكر، والمطلوب؛ أنه كان يقرأ في الليلة التامة ساعتين، أما على رواية الزوائد ، فكان يقرأ الليلة العاشرة من الشهر dalle أنار .

(3) أخرجه أبو يعلى في ( مسلم ص 217 ) . وأخرجه أحمد من طريق ثابت بن سعد عن ابن طفيل، وسماه بسماه، وفظ مقارب للغة أبي بكر ( المنسد ص 67 ) . وذكرهASI رواية الإمام أحمد وزاده إليه، وأبى عليه، وقال: فيه ابن ضوئر، وثابت في الزوائد ( 97/277 ) . وأورده الحافظ ابن حجر في المتنب من رواية أحمد بن منى ثم أردته تبس من رواية أبي بن منى، منها على ذكر ابنطيعة فيBERS ( المطلب الهمان ) 142/1 . وفي رواية أحمد ابن حنبل، وأحمد بن منى زيدة: فلا ير بأيّة فيها تحريف إلا دعا الله عز وجل واستغفر ( المنسد 142 ) .

(4) وهب بن بقية .

(5) خالد بن الحارث هكذا في كشف الاستعار، وهو الهجيمي وقد تقدمت تجده في حدث (410) .

(6) الطويل .

(7) يعني أباهيل .

(8) كلام الهجيمي يعني أن أبى به لم يكرّر استغفره، بل اكتفى بذلك صحابه وعطفه مع صحة المتنب عليه الاستماع الأول، وليس الأمر كذلك، بل ذكر أبو يعلى بعد أن سأله استغفره، أخرجه أبو يعلى في ( مسلم ص 217 ) ، وذكره الهجيمي وزاده إليه، وأبى عليه، وقال: جمال رجل الصحيح .

(9) من المتنب .
أن رسول الله ﷺ صل الله علیه وآله وسلم في حجرته في ليلة في أن يسمع الناس صوته، فلذا كانت الليلة الثانية جاء ناس فصلوا بصلاته، فخفف أنبياء الله ﷺ فذكر نحوه

باب : عد آيات القرآن في التطور

411 - حديثنا الحسن بن حمد، ثنا أبو يحيى الكوفي (4)، عن أبي سعيد الشاملي (4)، عن مكحول (5)، عن ولياة بن الأسمر، عن النبي ﷺ قال: عد الأيت في التطور، ولا تعدد في الفريضة (6).

باب : وداع المنزل برعمتٍ وت骊تٍ

412 - حديثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيل، عن عنان بن سعد (4)، قال: سمعت أسس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ إذا نزل منزله لم يرتحل منه حتى يودعه برعمتٍ وت骊تٍ.

(1) بقية الحديث كما في سنده أي بعث، فخفف رسول الله ﷺ ثم انصرف، فلا أصله، قالوا: وارسل الله صلنا ملك الليلة ونحن نحب أن نمد في قراءتك، فقد علمت يكانتكم وعمدا فعلت ذلك (مسند أي بعث 1237/3).

(2) أي نحو الحديث المتقدم رقم (1419/40).

(3) وقد قفدها كثير الأرسلان، وذكر ابن أي بن حامد عن أبيه أنه لم يسمع من ولية شيباً (المراسيل ص216 - 217).


(5) أخرجه أبو يحيى في (مسند ص 294)، وذكر له النسبي وعزة لأبي بعث، والمسالك في الأوساط، وقال: فيه عنان ابن سعد، وثق أبو أيحان وأيحان وضعه جماعة (جمجم الزوائدة 2/283)
414 - حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح، ننا أبى، عن عثمان بن سعد، فذكر
 نحوه (1) إلا أنه قال: كان إذا سافر(2).

414 - حدثنا الجراح بن مخلد(3)، ننا اليان بن نصر صاحب الدقيق(1)، ننا عبيد الله
 ابن سعد المرى (5) قال: حدثني محمد بن المنكدر، حدثني محمد بن عبدالله بن عوف(1)
 قال سمعت أبا سعيد(6) يقول: رأيت قتلى برئ النائم كأنه تحت شجرة، وكان الشجرة تقرأ
 ص(7) فلما أتى على السجدة، سجدت فقالت في سجودها: اللهم إعفري لي بها
 وزر(8)، وأحدث لي بها شكرًا وتقبلاً مني كما تقبلت من عبدي داود سجدها. فغدت على
 رسول الله ﷺ فأخبرته فقال: سجدت أنت بأبا سعيد؟ قلت: لا. قال: فانت أحق
 بالسجود من الشجرة، ثم قرأ رسول الله ﷺ سورة «ص» ثم أتي في السجدة
 فسجد(9)، وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها(11).

(1) وأخرج من البخاري عن عمرو بن yolob عن عثمان بن عفان عن أنس بن سعد يبلغ «كان الله ﷺ إذا سافر
 فنزل منزل دعى المنزل بركتين أو بصلاة».

(2) قال البخاري: أحاديث عثمان بن سعد خلاف النبي ﷺ، وقيل عن أنس (كتف الأسئلة 256/7).

(3) وفي استناد عثمان بن سعد وهو ضعيف.

(4) أي نحو رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع(1).

(5) لم أتفضل على الحديث بهذا الاستناد في سند أبي بكر، وقد تقدم الكلام عليه.

(6) الجراح بن مخلد، تقدم في حديث (145).

(7) قال أبو عثمان: جbrief داود، وتابع الشجاعة، على ذلك (الجرح والتعديل 467/9، وزراة الاستبدال 467).

(8) هكذا في الأصل، والذي في سند أبي بكر (المزني) وفي الجرح والتعديل(المنفي) ولم تفأل عليه.

(9) سكت عنه ابن أبي حامد (الجرح والتعديل 316/7).

(10) المدري.

(11) أي سورة «ص».

(12) في سند أبي بكر (الله ﷺ يعدني بها). اللهم حظي بها وزرا) وذلك في جمع الزوارد.

(13) قوله (فسح) ليس في سند أبي بكر، ولا في جمع الزوارد.

(14) أخرج أبو بكر في (سند صب 146) وذكره المخالي وعزاء لأبي بكر بن الطبري في الأوسط، وذكر أن في استناد
 ابن نصر، وأن الشجاعة جهيل ( جمع الزوارد 236/8، 285) وسماه الخافذ ابن حجر وزعاء لأبي

(15) يعل (الطابع العالي 149/1).
416 - حدثنا أبو كريب ، لنا حفص (1) ، عن محمد بن عمر (2) ، عن أبي سلمة (3) ،
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ سجد في « ص » (4) (5).

215 - باب (1) : السجود في « إذا السيا انشقت »

416 - حدثنا أبو كريب بن أبي شيبة ، لنا بكري (6) بن عبد الرحمن ( عن ) (8) ابن أبي
ليل ، عن محمد بن أبي (9) عبادة ، عن أبي سلمة (10) ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ قال :
رأيته يسجد في « إذا السيا انشقت » (11).

وخرج ابن أبي حاتم حدثنا من طريق عمرو بن عل الصقفي ، عن عل بن نصر ، عن عبادة الله المدني ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا سعد المهردي قال : « فذكر حديث سجدة النبي ﷺ ، ثم سأله
آخر من طريق عمرو بن أبي عمرو ، عن عبد الواحد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي ﷺ ، ثم
قال : حدث أبي سعيد محمد بن عبد الرحمن بن عوف ( العل 196/1 ) ، الجرح والتعديل
و فيه مسند أحمد بن محمد (677/4) ، وفي أنساب أحمد بن محمد (1) ، ابن غزالة - تقدم في حديث (2) (40).
(2) ابن علقمة بن وقاص - تقدم في حديث (162) (40).
(3) أبو سأله بن عبد الرحمن بن عوف - تقدم .
(4) أي : في سورة « ص » .

(5) أخرجه أبو عبيدي في ( مسنده صحيح 542 ) ، وذكره الهشيمي وعزاء للطبراني في الأوسط ، وأبي بكر ، وقال : فيه محمد ابن
عمرو فيه كلام وحديثه حسن ( مسند الزوائد 285/2 ) ، وحمد بن عمرو صدوق له وأوله وحديثه لا يقوى
على الاحتجاج به .

(6) ترجم الهشيمي لهذا الحديث ولم يذكر فيه كلمة « باب » كما فعل في الايواب فيه .
(7) بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله - ابن أبي ليله - تقدم في حديث (352) (40).
(8) الزيدان من مسند أبي يعلى ، وكتف الاستثناء ، ومن كلام الهشيمي في مسند الزوائد - ابن أبي ليله هو محمد وقد
تقدم في حديث (184) (40).

(9) هكذا في الإصل وفي مسند أبي يعلى ، والذي في كتب الاستثناء ( حيدر بن عبد الله ) دون ذكر ( أبي ) ،
وقد ترجم له اللغة في الميزان وسقط عليه بعد أن تلقى عن ابن عدنان قوله : أنظر عليه حديثه عن سلسلة المشهور ،
ولا أعلم له غيره . ( ميزان الاعتدال 617/11627/17).

(10) ابن عبد الرحمن بن عوف - تقدم .

(11) أخرجه أبو عبيدي في ( مسنده ص 746 ) ، وزيدان قوله ( عشرين مرات ) ، وذكره الهشيمي في مسند الزوائد وعزاء لأبي
يülü ، وذكره الباز قال : هكذا رواه ابن أبي ليله ، ورواه النوري عن عبد ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة

416
باب : لاحسد الا في اثنتين

417 - حديثنا عثمان (1) ، نما بني بن آدم (2) ، نما يزيد بن عبد العزير (3) ، عن الأعمش ، عن أبي صالح (4) ، عن أبي سعيد (5) قال : قال رسول الله ﷺ : لاحسد الا في اثنتين ، رجل آنف الله القرآن فهو يتشوه لأنه الليل ، رجل النبي فهو يقول : لا أتميت مثل ما آتي هذا فعل ، ورجل آنف الله مالا فهو يتفقه في حق ، فهو يقول : لا أتميت مثل ما آتي هذا فعل (6) .

باب : فيمن قرأ ألف آية في سبيل الله

418 - حديثنا حمز بن عون (7) ، نما رشدين بن سعد (8) ، عن زبان (9) بن فائد ، عن

________________________

= (كنف الأصان) 417

واسطاء المحقق ابن حجر في المتالب بالزيادة وعزة لأبي بكر بن أبي شيبة ، ونقل السير حبيب الرحمن عن البصري قوله : رواه أبو يعلى بن قيس بن عبد الله بن محمد بن عبد الحفيظ بن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سفيان وهو البصرى . وليس في استناد أبي يعلى إبجيل ، وأبو بكر بن صديق بن سفيان الحفظ ، وأبو سهل لم يستن من أبيه كما تقدم بيانه في حديث (10) .

(1) ابن أبي شيبة .
(2) مولى بن أبي أمية ، نظفة عاشرة من بكر الناسمة ، التناقض (11) .
(3) الأندلسي ، المتأرجح ، النظفة من السنة (12) ، (الناظم) 6/419 ، والتقرير (13) .
(4) ذكاء السمان ، نظفة من الثالثة (14) ، (الناظم) 6/328 ، والتقرير (15) .
(5) المقدسي رضي الله عنه .
(6) أخرجه أبو الطفيل في (مسنده ص 127) ، وأورده القيسي وتعاز لأبي يعلى وناقل ، ناجي بن الصحيح .
(7) مجموع الزوايد (16) .
(8) نقله نفاح فيهم الأعمش وروايته منتغة وهو مدلس .
(9) مجموع اللحال ، التناقض (17) .
(10) نقل في حديث (18) .
(11) في الأصل (زيادة) ، وفي سنده أبي يعلى (زبان) ، والتصحيح من كتاب المجريجل من المحدثين ، وهو زبان ابن فائد ، نقل ابن حبان : منكر الحديث جدا ، ينفرد عن سهل بن معاذ بن باسفة كأنها موضوعة ، لاجتهاد به ، وترجم له النهي في الميزان (19) ، وأظهر المجريجل في المحدثين (20) .

417
سهر بن معاذ(1)، عن أبيه (2)، عن النبي ﷺ رضي الله عنه قال: من فرأى ألف آية في سبيل الله كتب

يتم القيادة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيعاً (3).

باب : من لم يغتن بالقرآن فليس لنا

419 - حدثنا نصر بن عل(4)، ثنا الحارث بن مرة الهنفي (5)، عن عثمان بن
سفيان (6)، عن ابن أبي مليكة (7)، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : من لم يغتن
بالمقرآن فليس لنا (6).

(1) ابن أنس الجهني : قال ابن حجر : لا أباه بالله في روايات زبان عنهم من الرأيـة.( التقرب/6/337).
(2) معاذ بن أنس الجهني الاتصاري ، صحابي نزل مصر . وبني إلى خلافة عثمان بن عفان ( التقرب 2/250).
(3) أخرجه أبي يعرب بن زرارة (UserName) بعد قوله (هوس ابنه الهنفي (7).) مسنداً أبي بكر بن ص165.
(4) وأخرجه الامام أحمد بالزديقية المذكورة ( المسندة 3/427) . وأورد المهلسي وعزا للامام أحمد . وقال : فيه زبان ابن
فائد هو ضيف (مجمع الزوائد 2/162) . وأخرجه أبو بكر بن السني في عمل البيت والليلة من طريق أبي بكر
عن مخر خلق باللغة والنسيد (عمل البيت والليلة لابن السني ص 285).
(5) وفي استاد رشدي وهو غير معتمد وزيان ضيف ، وماريور عن سهل من طريق زبان غير معين.
(6) المهلسي : تقدم.
(7) أبو عبد الله بن أبي مليكة : تقدم في حديث (140).
(8) أخرجه أبو يعرب في ( مسندة ص 43) وذكره المهلسي في مجمع الزوائد بلغة : ليس منا من لم يغتن بالمقرآن وعزا
للفزار . وقال : فيه لأبيه بن عل وهو ضيف ( مجمع الزوائد 2/162) . وذكره بلغة أبي بكر في موضع أخرى
وعزا له وقال : فيه عم ابن سفيان ونجله ابن حيان وقال : مطط ومخالفة وضعه جهور الأمة ( مجمع
الزوائد 2/162) . وسماه الذي في تجربة عمل في ميزان الاعتدال من طريق معاذ بن معاذ وروح ، عن ضعبة
( ميزان الاعتدا/673)
(9) وفي استاده عم وهو ضيف لأبيه.

418
219 - باب: النهي عن رفع الصوت بالقراءة

بحضرة من يصل أو يقرأ

420 - حدثنا وهب بن بقية الواسطي، نينا خالد (1)، عن مطرف (2) عن أبي
اسحاق (3)، عن الحارث (4)، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرفع الرجل صوته
بقرآن قبل العمرة (5) وبعدما يغط صاحب، والقyum يصلون (6).

421 - حدثنا هدية بن خالد (7)، نينا أيبان (8)، نينا يحيى بن أبي كثير (9) حدثنا

(1) ابن عبد الله الواسطي، ثقة نبت من الثامنة (النور) 245/1.
(2) ابن مطهر. تقدم في حديث (96) 245/1.
(3) السبكي.
(4) الأعور. تقدم في حديث (14).
(5) يعني صلاة العشاء.) كما جاء مسقا بها في مسنده أحد.
(6) أخرج أبو معاذ في (مسنده ص 164) وأخرج الإمام أحمد من طريق خلف بن خالد، عن مطرف باللفظ المقدم إلا
أنه قال: (قبل العمرة )، وهم يصلون،) تدل عليهم ( المسند أحمد 248/1). أورد له البيهقي وعمر Technician (7)
لا ينبغي، وقال: فيه الحاصل وهو ضعيف (جمع الزوايد 2/165).
وفي أسماء الحارة الأعور وهو ضعيف.

(7) هكذا لم يترجم له، وترجم له في جمع الزوايد يقول: «باب اقرأ القرآن ولا تقولوا فيه ولا تخفوا عنه».
(8) القليسي. تقدم في حديث (14).
(9) ابن زيد المطار. تقدم في حديث (387).
(10) الطالبي. تقدم في حديث (163).
زيد بن سلام - مطور - نكهة من السادسة ر)

( التقرب 2/41

1) مطور الأسود - نقيف في حدث (279).

2) في الأصل غير ظاهرة، وهو أورانس الهرزلي نكهة من الثلاثة (القرب 2/41).

3) الأصلي - ذكر ابن حجر في الإضافة. ونقل عن البخاري قوله له صحبه (الإضافة 2/41).

4) آخره أبو طالب في (مسند أحمد 168). وأخرجه أحمد من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كبير عن أبي راشد. ومن طريق الدستوائي عن يحيى بن أبي كبير بلغ فيه زيادة. ومن طريق مظهر بن يحيى بن أبي كبير بلغ فيه زيادة. (مسند أحمد 2/4284).

وذكره المهني بلغ فيه زيادة في موضوع، وعزا في الموضع الأول لأبي أبي بكر عن جعفر بن أبي طالب. وعن أبي أحمد.

(جمع الزوارد 5/95، 167/7)

وليس في استناد أبي بكر مطعن، والله أعلم.

420
كتاب الجنائز

221 - باب: تلقين الميت «لا إله إلا الله»


(1) هذا الكتاب السابع من الكتب التي بوبها المصنف.
(2) القوامير - تقدم.
(3) في الأصل (الزائدة) والتصحح من كشف الأستار وجمع الزوائد، زائدة والباهلي، قال ابن حجر: منكر الحديث.
(4) ابن عبد الله، قال ابن حبان: منكر الحديث، بروي عن أنس أنبأه لائشه، لائشه، فهاجور الأحتجاج به، وقال ابن حجر: ضعيف من المصدر. (المرجعين من المحدثين 37/6. والنجران 759/6)
(5) أنس بن مالك، وأبو بك، وهو الصديق رضي الله عن الجمع.
(6) أي يجوز بنفسه، يزيد النزوع. (النهج في الغريب 266/4)
(7) لم أقف عليه في مسند أبي يعلى، ذكره الفهني وعزاء لأبي يعلى البازر، وقال: فيه زائدة بن أبي الرقاد، وآلهة.
(8) زائدة في الزوائد. وضعه البخاري وغيره. (جمع الزوائد 233/2)
(9) وأخرجه البازار من طريق أحمد بن مالك التهري، عن زائدة بن أبي الرقاد بالنذر المقدم. (كشف الأستار 373/6)

421
422 - حدثنا زهير (1) ، ثنا عفان (2) ، ثنا حماد بن سلمة ، أنا ثابت (3) ، عن أنس أن رسول الله ﷺ عاد رجلاً من الأنصار (4) فقال : يا خال (5) ، قل : لا إله إلا الله » فقال : خال أم عم ؟ فقال : لا بل خال. قال : وخير لي أن أقولها ؟ قال : نعم (6) .

424 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا عبد الله بن ثكنان (7) ، ثنا مالك بن شهاب (8) ، عن الشعبي ، عن جابر (9) ، قال : سمعت عمر يقول لطلحة بن عبيد الله : مال أرك شهاب (10) ، لعله اما بن (11) ، أمارة ابن عمك فقال : معاذ الله ، ورأيته سمعته (12) ، يقول : إني لأعلم كلمة لا يقولها رجل يحضره الموت (13) . ورواه لله (14) ، حتى تتخرج من جسده ، وكانت له نوراً في القيامة ، فلم أسأل رسول الله ﷺ.

= أوردته ابن حجر في المطالب وعزة لأبي بكر ، وقال العيني حبيب الرحمن : ضعفه البصري لضعف زائدة (15) المطالب العامة (16) (99/190)

وفي استاد زائدة ، وزيد الأسماع ، الأول منكرة الحديث ، والثاني ضعيف ، وكلاهما لا يعتبر به.

(2) ابن حرب.

(2) ابن مسلم الباهلي تقدم.

(3) الباني.

(4) في كشف الأسئلة ( عاد رجلاً من بنى التجار).

(5) قال الرسول ﷺ لرجل : « يا خال » باعتبار أنه من بنى عدي بن النجار وهم أخوال جده ، وأخوال أب الرجل.

أقواله ( انظر عيون الأثر 23/173).

(6) أخرجه أبو مسلم في (مسند ص 331) ، وذكره الهنفي وعزة لأبي بكر ، و البازر ، وقال : رجال رجاء الرجال الصحيح.

(7) مجموع الزوايد 2/255 ، وأخرجه البازر من طريق المهجاج بن المهاد عن حماد ، وسافه باللفظ المقدم.

(8) كشف الأسئلة 1/373.

ورجاء نبات ، فإن كان عقفاً لهم قبله إلا أنه نقة ونابة المهجاج بن المهاد وهو نقة.

(7) مجمَّع في حديث (51).

(8) ابن سعيد تقدم.

(9) ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه.

(10) في مسند أحمد ( مال أرك قد ضعفت ولينبرت).

(11) رواه في الأصل ، والذي في مجموع الزوايد ( لعله أعداء الأمة).

(12) وأخرجه البازر من طريق المهجاج بن المهاد عن حماد ، وسافه باللفظ المقدم.

(13) مجموع الزوايد 2/256.

(14) مجموع الزوايد 1/253.

(15) في مسند أحمد ( روحا).
عنها، ولم يخبرني بها، فذاك(1) الذي دخلت قال عمر: فانيا(2) أعلمنا، قال: فلله
الحمد، فما هي؟ قال: الكلمة(3) التي قالتها لمه. قال: صدقت(4).

قلت: رواه ابن ماجة(5) باختصار.

425 - حدثنا أبوخيسرة، ثنا معي بن منصور(6)، ثنا أبوزيد عبد بن القاسم(7)، ثنا
مطران(8) عن عامر، عن يحيى بن طلحة(9) قال: رأى عمر طلحة بن عبد الله حزينا فقال:
ما عليك? قال: إنما سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنَّ الله يعلم كل حالات لا يقبلون
الله نفسه(10) عن أرضي له وليمة. وأرنا ما سرهم، فما ينبغي(11). أن آساهنها إلا القدرة
عليها، فقال عمر: ما لي، فأعلم باعث، قال طلحة: ماذا قال: هل تعلم كلمة هي أفضل
من كلمة دعاء الله ﷺ: عمة عند الموت؟ قال طلحة: هو في حكايته، قال عمر:
لا الله إلا الله(12).

---

(1) في سنده أحمد (فلاذك)
(2) في سنده الزوائد (فاني)
(3) في سنده أحمد (الكلمة التي قالتها لمه: لا الله إلا الله) قال طلحة: صدقت.
(4) أخرج أبو عروي في (سنده ص 79).ذكره الميني وقال: رواه ابن ماجة بعضا، رواه أبو عروي، وروجه رجال
ال الصحيح (جميع الزوائد 324/2). وأخرج الامام أحمد من طريق عبد الله بن نير، عن مجاهد، عن عامر
- الشعبي، وساهه باللفظ المتقن (سنده أحمد 1/28).

وليس في استنادنا مايقطع سوأ أن يجادلوا ليس بالقول، وقد اختلط في آخر عمل:
(5) لم أفق عليه عند ابن ماجة، ذكره المزق في مجمع الأشراف. وعازف النقاد في عمل المينا والمائدة.
(مجمع الأشراف 1878/10-288/10).
(6) التراز، قال ابن حجر: ثقة 1000 أخاً، فازهم من زعم أن أحد رمان بالكلب، من العارضة. التهذيب 2/485/23.
(التقريب 2).
(7) الزبدي، ثقة من الثامنة، قال ابن حجر، وقال يعوب في القصوى: تغيير ثقة، وقال في وضع آخر كوفي ثقة
(المعرفة والتأريخ 1227/165، والتقرير 1/400).
(8) ابن طريف، وغيره التشييع، وكلاهما تقيد.
(9) التنسيم، ثقة من الثامنة. ورواه عن عمرHttpResponse: 283/8، والمراقب لابن أبي حاتم ص
11/10 تهذيب 250/2، والتقرير 2).
(10) لفظ الفالحة ليس في سنده أحمد.
(11) هناك في الأصل، وعم_fit|الزوائد الذي في سنده أحمد (فلاذك) بالمعنى:
(12) أخرجه أبو عروي من طريق يحيى بن طلحة مرسلاً، ومطران سلسله بني أبي خالد عن الشعبي، عن يحيى ابن
طلحة، عن أمّ سعدية المريя قالت: Мне عمر (سنده أحمد 284/2-88)،ذكره الميني وعازف لأبي
بعل، وقال: رجال رجال الصحابة (جميع الزوائد 324/2).
۲۲۲ - باب : فيمن أحب لقاء الله

۴۴۲ - حديثاً زهير بن عبد الله بن بكر، تنا حيدر، عن أنس - قال أبو (۷).
وهب: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي ﷺ - قال: من أحب لقاء الله (أحب الله) (۴).
لقاءه، ومن كره للقاءه كره الله لقاءه، قالوا: يارسول الله ﷺ كننا يكره الموت، قال: ليس ذاك كراهية (۸) الموت، ولكن المؤمن إذا جاءه البشير من الله بما هو صرائر إليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر والفاجر إذا حضر (۹) جاءه ماهوَلاً، فكره لقاء الله، وكره الله لقاءه (۷).

۲۱۳ - باب : الثناء الحسن على الميت

۴۴۷ - حديثاً أحمد بن عمر الوكيعي (۶)، تنا مؤمن بن إسحاق (۹)، تنا حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس - قال: رأس الله ﷺ: ما من مسلم يوت فشلده له أربعة

- ورجال أبي بكر ثقات، ولهدت وان كان مرسلًا إلا أنه قد نبت من طريق آخر موصولاً، فرُوا بهي عن أنهم

سعد بن أبي وقاص كان ذكره أبو حجر في (التقريب ۶/۷/۱۷۷).

۱) (السهمي تقدم في حديث (۱۴۷).
۲) (الطويل).
۳) (في الأصل: ابن وهب) وهو خطأ التصحيح من مسنده أبي بكر، ويعود كتبه عبد الله بن بكر.
۴) (الزيادة من مسنده أبي بكر) وجمع الزواران وسنده أحمد.
۵) (هذا في الأصل في مسنده أبي بكر، والذي في مجمع الزواران ليس ذلك كراهية للموت).
۶) (بضم الماء - أي حضرته الفالح).
۷) (أخرجه أبو طالب في (مسند ص۴۴۷ والامام أحمد من طريق ابن أبي عدي عن حميد. (المسنده ۷/۱۷۷).
۸) (أخرجه البزار من طريق خالد بن المبارك، عن حميد وسماه ثم قال: نفذ به حميد عن أنس.) (كتف الأسفار)
۹) (۳۰/۷/۱۸)
۱۰) (وذكره الهيثمي وذكاء لأبي بكر ونبراز وقال: رجاء أحمد رجل الصحيح. (مجمع الزوايد ۳۲/۲) وليس في

استناداً مطلعاً سواء أن حديثاً مدنس ومن رواه معننا.

۸) (ثقة من المشايخ. (التقريب ۲۱/۸).
۹) (تقدم وهو من فوهه، وقد قال الشيخ حبيب الرحمن: مؤمن بن عبد الرحمن وهو خطأ. (المطالب كلية ۱۱/۱۱).
أهل أبيات (1) من جيروالد الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرًا إلا قال الله قد قبلك علّمكم وغفرت له مالا تعلمون (2).

244 - باب: فيمن مات يوم الجماعة

428 - حدثنا أبو عمر أسحاق بن إبراهيم، ثنا عبدالله بن جعفر (3)، عن وافد ابن سلامة (4)، عن يزيد الرقافي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ من مات يوم الجماعة وتقي عذاب القبر (5).

245 - باب: عذاب الميت ببكاها المحيث

429 - حدثنا أبو يحيى، ثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسن المخزومي (6)، ثنا سلامة (7).

(1) هكذا في الأصل. وسنده أبوى بعى وسنده الإمام أحمد، والذي في مجمع الزوائد (أبه أربعة أبيات).
(4) ابن زيادة: تقدم في حديث (187).
ابن بلال (۱)، عن عبدالله بن أبي جربة (۲)، عن يعقوب بن عتبة (۳)، عن عروة بن الزبير (۴)، عن عائشة بنت أبي بكر في كتاب الرجال.

فقال: إن الله يحفظ عليه الحرم بكم الهوى (۵).

۶۴۰ - حديثنا إبراهيم بن عروة (۶)، تنا عن عيسى (۷)، تنا ابن أبي ذئب (۸).

عن عائشة بن عمرو (۹)، وعن ابن عباس عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن الميت يعنب بكم الهوى (۱۰).

۷۲۷۱ - التبري، ناقة من التوبة (۱) التبري (۲) 

(۱) في الأصل (عبداللحمين)، والذي في سنده أبي بكر (عبداللحمين بن عبد الله بن أبي جربة) وكذلك في كشف الأسوار، ويبقى صاحب كتاب الذي، وقال الدارقطني: فلم يحسبه، لم يكن عنه (۲). 

(۲) هكذا في سنده أبي بكر، وكشف الأسوار، والذي في الأصل (عبيدة) ويبقى هو الثقتي، ناقة من السنة (۳).

(۳) التبري (۴) 

(۴) هكذا في الأصل، والذي في سنده أبي بكر (حديد)، والذي في مجمع الزواري وسنده الزواري (حديد) (۵).

(۵) أخرج به في سنده بصر (۶) وذلك المهم في مجمع الزواري وعزاء الزواري وأبي بكر، وقال: فيه عبد الله بن جربة، وهو ضعفه (۷).

(۶) أخرج به في سنده بصر (۸) وذلك المهم في مجمع الزواري وعزاء الزواري وأبي بكر، وقال: فيه عبد الله بن جربة، وهو ضعفه (۹).

(۷) مهلك، عن محمد بن الحسن، وسلاطه بالله ولقد، وقال: لإعفكون عن أبي بكر إلا من هذا الوجه.

(۸) عبد اللحمين مذهب صاحب的手 (۹)، ويبقى وهو ناقة (۱۰)، ويبقى هو ناقة (۱۱).

(۹) أحرجه، بل أكثره من هذا الوجه.

(۱۰) وأحرجه في الأصل (عمر)، وبيده (۱۱) ويده颦 (۱۲) من عباس فيه أن تكون أو عمرو أو أوان (۱۳).

(۱۱) بنت أبي هريرة وابن عمر، وعن يحيى بن عباس في منيع أن تكون أو عمرو أو أوان (۱۲).

(۱۲) بنت أبي هريرة وابن عمر، وعن يحيى بن عباس في منيع أن تكون أو عمرو أو أوان (۱۳).

(۱۳) مجمعة (۱۴).

(۱۴) في استحلاه عبد اللحمين هو صريح، ومعروف بن محمد بن كيذب (۱۵).

(۱۵) إبراهيم بن محمد بن عروة - تقدم في حديث (۱۶).

(۱۶) الأستانا، ناقة من كبار الأشعراء (۱۷).

(۱۷) محمد بن عبدالله بن عمر، تقدم في حديث (۱۸).

(۱۸) في الأصل (عمر)، وبيده (۱۹) فيده تريجأ (۲۰) من عباس فيه أن تكون أو عمرو أو أوان (۲۱).

(۱۹) تقدم في حديث (۲۲).

(۲۰) ويبقى وهو صريح (۲۱).

(۲۱) ويبقى وهو صريح (۲۲).

(۲۲) وفي استحلاه عنه بين عمر هو مسكون عنه، ويبقى رجاءه فقال: فيه من لم آجد (۲۳).

۴۶۶
431- حديثنا زمخشير (1) عن بكر بن عبد الله (5) فذلما كرا أمر البيت يعن بيكاء المحي. فقدنتنا بكر قال حديثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة خالفيه في ذلك. فقال: قال أبو هريرة: والله رأيت في الجحيم مال لأرمته سهفنا أو جهله فبكله عليه، ليذني هذا الشهيد بيكاء هذه السفينة عليه. فقال رجل: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذب (7) أبو هريرة. صدق والله. وكذب أبو هريرة (8).

قلت: حاح من بكر، وبكر لم يسمع من أبو هريرة، والحكاية مسلمة.

432- حديثنا ساحق (9) عن حادث (10) عن سلمان (11) عن عامر (12) عن جابر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سل (13) ولا حلق (14) ولا خرق (15).

(1) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (176).
(2) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (208).
(3) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (120).
(4) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (120).
(5) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (120).
(6) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (120).
(7) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (120).
(8) أخرجه أبو بكر في (السيّد ص 177). وهو له في جمع الزوار (16). أخرجه أبو بكر في (السيّد ص 177).
(9) أبو بكر في (السيّد ص 177).
(10) أبو بكر في (السيّد ص 177).
(11) أبو بكر في (السيّد ص 177).
(12) أبو بكر في (السيّد ص 177).
(13) أبيه متي عن أبي سفيان.  
(14) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (176).
(15) حاذر بن بن يحيى الواسطي. تقدم في حديث (176).
226 - باب (1)


227 - النوح

435 - حدثنا (أبو) (6) إبراهيم الترجاني، ثنا عيسى بن ميمون (7) ثنا يحيى بن أبي قتادة.

(1) ديوان، وأوردته الهنفي وعزّه لابن أبي عبيدة وقال: رجال الزوارقاط (جمع الزوارقاط) /105/، وسُناه ابن حجر في المطالي وعزّه لابن أبي عبيدة، والمطالب /225/، وفيه تقرير أخبره بن ميجيد وغيره ليس بقوى وقد تغير أخبره.

(2) الهوارمي: تقدم في حديث (240).

(3) لا يفهم له، وقد أورد في مجمع الزوارقاط تحت باب: في الصبر ونسبة يونس سيدنا رسول الله ﷺ.

(4) هذين لم يترجم له، فكتبه أبو جعفر، وذكره الحنفي، وعزّه لابن أبي عبيدة، وظلّ عليه.

(5) فوّنت، وقد أوردته الهنفي في مسنده (355) والمجاري وعزّه لابن أبي عبيدة، وفيه بكر ابن الأسود أبو عبيدة الناجي وهو ضعيف.

(6) نسج، وذكره النجاشي، وعزّه لابن أبي عبيدة، وفيه بكر ابن الأسود أبو عبيدة الناجي.

(7) لا أعرف من سنجد لأبي عبيدة، وترك ترجيحه في حديث (242).

(8) في الأصل (ابراهيم) والصواب ما أنباه من سنجد لأبي عبيدة، وترك ترجيحه في حديث (327/3).

428
479
268 - باب: جواز البكاء على الميت من غير نوح

(1) ابن عبد الرحمن (4), نا أحمد بن عبد الله بن يونس (5), نا اسرائيل (1), عن محمد
(2) عند عطاء (1), عن جابر (4), عن عبد الرحمن بن عوف (11), قال: أخذ
النبي بيده, فانطلقته معه إلى ابنه إبراهيم وهو يجرود (11) نفسه - فقال (14) - فأخذه
النبي ووضعه في حجره حتى خرجته نفسه - قال - فوضعه ثم بكى, فقلت: تبكي
يارسول الله - وأنت تنهى على البكاء. قال: إنني لم أنه عن البكاء ولكن تهيت عن صوتي
أعمقين فأجرين, صوت عند نامة. هو ولعب وزمان شيطان, وصوت عند مصمية. لطم
وجه وشقة يعذب وواده. نحن لايجرح، ونسألا إنا فرح، يا إبراهيم لا ود صادق، وقول
حق. فأنا أرسل بسيبتأأرها نزنا عليك حزنا أشد (12) من هذا، وانا بك (14) يا إبراهيم
لمحرونون, تبكي العين, ويجزى القلب, ولا نقول ما يضحك الرض عز وجل (15).

(1) المهفسي تقدم.
(2) ابن بحي الإنصاري. انتظر حاشية رقم (11) ص 429.
(3) ذكر في سنده أبي بيلب Очень الستاد من طريق نصر بن علي، واختصر اللفظ على قوله: "ثلاثة لا يزالون في أعينه".
(4) سنده أبي بيلب ص 360.
(5) ابن حرب.
(6) ابن يحيى بن أبي العافية. التقرب (12/1)
(7) ابن يونس. تقدم في حديث (176).
(8) ابن أبي ليلى. تقدم.
(9) ابن أبي رباح. تقدم.
(10) ابن عبد الله الصباحي المعروف رضي الله عنه.
(11) الزاهري. رضي الله عنه. تقدم في حديث (10/3).
(12) أي أنه يتحضر.
(13) هكذا في الأصل, والذي في مجموع الزوائد " قال " وهي من كلام جابر.
(14) في الأصل " أسلم " والتصحيح من مجموع الزوائد, وكشف الأسنان والطوابع العالية.
(15) هكذا في الأصل. في كتب الأسنان, والذي في مجموع الزوائد " عليك ".
(16) لم أقف على الحديث في سنده أبي بيلب, ولعله في سنده الكبير, وقد أورد المفصلي في مجموع الزوائد وزعاء لأبي
439 - حدثنا العباسي بن الوليد المتنبي، ثنا وهيب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخلت على أبي بكر، فأذن به الموت، فقلت: هيج، من لازال دمه مقنعاً. فأنى؟ مرفوع.
فقال: لا تقول ذلك، ولكن قولوا: وفاجعة سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه.
تُعيد (49).

فإن طريق النضير بن اسماعيل عن ابن أبي ليلى وسماه باستاد مع اختلاف يسير في الفقه. وقال الباز: لا أعلمه عن عبد الرحمن إلا هذا الاستاد، وروى عنه بعضه باسم آخر. (كشف الاستار 80/1381.)
ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب من مسند جابر بن عبدالله وعزالدين، فأذن ابن أبي بكر بن أبي شيبة، وقدمه بين حديث.
وقيل ابن حجر: أخرج الترمذي أصله. ورواه أبو وايليد الطالبي عن أبي عوانة عن ابن أبي ليلى.
وخلقتهم أبو الطوره النضر بن اسماعيل، وتابعه إبراهيم بن عروة عن ابن أبي ليلى. عن عثمان، عن جابر، عن
عبد الرحمن بن عوف جاءه من مسند ابن عوف، فكان يحفظه فكان جابر أخذ عنه.
ثم قال: أنا أبي ليلى سيِّبَ الهنج، والاضطراب فيه منه، والله أعلم.

المطالب العامة (82/10)
(1) تقدم هو من فوتق.
(2) وفي الأصل: دخل والتصحيح من مسند أبي بكر ويصح الزوانيد.
(3) الصديق رضي الله عنه.
(4) الأظهر أنها أراد أن تبت فيها بالبكاء. (اظهار مادة: هيج من اللسان).
(5) في مجمع الزوانيد: مدرسون بالنون. وفي المطالب: مرفوع بالفاعف. وذكر البيت على عدة روايات منها ماذكره.

ابن الأثير هو قريب من هذا:
من لازال قمعه مقنعاً
لابد يوماً أنه مهراق.
والمفتي: المحبوب، (تنهاية في الغريب 154/4، واعتراف تفسير الغزالي 182/7). (6)
(6) ليس في الأصل: "تحيي"، اتفرع الآية 19 من سورة "الصدر".
(8) 405)، وأصله في الموطن، بلفظ قريب من لفظ أبي بكر. (الموقت 139) وذكره الهبيح منحنى في مجمع الزوانيد، وعزالدين، أبو ليلى. وقال: استفاد رجل صالح الصحح. (مجمع الزوانيد 20/2) والزناد ابن حجر في المطالب عزالدين. (المطالب العامة 198/1).
ومن استفاده هم بن عروة وهو مدرس وقد رواه منعنا.

436
440 - حدثنا قاسم بن أبي شيبة (1)، لنا حفص (2)، عن عبد الرحمن ابن اسحاق (3)، عن يزيد بن الحكيم (4)، عن عثمان بن أبي العاص (5) قال: قال رسول الله ﷺ: لقد استجن جنة حشينة (6) من سلف له ثلاثة أولاد في الإسلام (7).

(1) القاسم بن محمد بن أبي شيبة أحد المهاجرين، أبو بكر وعثمان. تقدم في حديث (440).
(2) ابن غياث. تقدم في حديث (45).
(3) أحمد بن سنن.
(4) ذكره ابن مسير في تجريد وأبي العباس التنقى. فقال: أولده أشرف أيضاً، منهم يزيد ابن الحكيم.
(5) قال ابن حجر: صحابي شهير استعمله رسول الله ﷺ على الطائف. مات في خلقه معاوية. (التميرب، 70/2).
(6) هكذا في الأصل وفي جمع الزوار، والذي في كشف الأسئلة، كتبة. إلا أن قال: بجنة كشفه. هكذا. والمعنى واحد.
(7) سلف يشيد الأماكن كا في كشف الأسئلة والمطالب العالمية. وله نافذ على الحديث ولا على مسندر عن أبي العاص، عن أبي بكر، وقد ذكره الحساني وعمر بن أبي يعلى. والبيضاء، والطياري في الكبير، قال: فيه عبد الرحمن بن اسحاق أبو ضيف. (جمع الزواردي، 6/2). وأجرجج الباريز من طريق إبراهيم بن الجديد عن عمر بن حفص بن يحيى، عن عبد الرحمن بن اسحاق. وساهمه باستعماله ونظرة وقال: لا يفهم عن النبي ﷺ هذا الإجابة. عبد الرحمن كليف يقال له أبو ضيف. (التميرب، 70/2).
(8) ليس حديث حافظ. (كشف الأسئلة، 6/4).
(9) لم أخرج على ما يوجد أن عمر بن حفص يروى عن عبد الرحمن ولهما رواية عن أبيه عن عبد الرحمن وكذلك أورد الحديث بعقب الفسوى. (المعرفة والأخبار، 5/1). و חודשים أحسن حجر في المطالب، وإذا رواه لأبي يعلى، وقال الشافعي حبيب الرحمن: سكت عليه البصري. (المطالب العالمية، 176/1).
(10) وفي استحاقات أبي شيبة، وعبد الرحمن بن اسحاق وأثقاله ضيف. ومنه صاحب أن فشل الله ﷺ بهم ما الموفق وغيرهم عن أبي هريرة وأبي النضر. (اظهر المطلب، 157).
باب: فيمن مات له ولدان

441 ـ حددت صاحب بن حاتم بن وردن (١)، ثنا يزيد بن زريع (٢)، ثنا داود بن أبي هند، عن عبد الله بن قيس (٣)، عن الحارث بن وقش (٤)، قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلمين يموت بينها أربعة أولادٍ (٥) إلا أدخلها الله الجنة بفضل رحمته. قال رجل: يارسول الله: وثلثة؟ قال: وثلاثة. قال: واثنان؟ قال: واثنان، فذكره (٦).

442 ـ حددت أبو وهام الرقادي (٧)، ثنا الوليد بن عقبة السبائي (٨)، ثنا زائدة (٩)، عن عاصم عن أبي وائل (١٠)، عن عبد الله قال خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد فذا في نسوة من الأنصار، فأتأهِن فوعظهن، فقال: ما من مكة تموت لها ثلاثة من الولد إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة: من أجله نارسول الله؟ أرأيت ذات الاثنين؟ فقال: ما من مكة تموت لها اثنتان إلا دخلت الجنة (١١).

(١) البصري، صدوق من العشراء (التقرب ١/٤٥٨) (٢) تقدم في حديث (١٤٤)، وقرأ شيخه في حديث (١٥٤). (٣) التهذيب، كوف يجهول من الثالثة (التقرب ١/٣٨٥، والتقرب ١/٤٤١). (٤) قال ابن حجر: الحارث بن أبي قيس - بالقاف المفعمة مصرفًا - وقد نقله حزم وناو، العكلي، خليفة الأنصار. (٥) صحابي مقتل (التقرب ١/٢٣٩). (٦) تقدم في حديث (١٣/٢) (٧) أخرجه المجلد أبو يعلى طهير عليه وفاته. رأى من أشياء من يدخل بشفاعته: الجنة أثكر من مضرُ (مسند أبو يعلى ص ١٧٥، وما من الشرطين من مجمع الزوائد) وهو في مسن أحمد (١٤١/٤)، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق المثل بن مهدي، عن زيد بن زريع، ومن طريق أخرى، وألفاظه متناقية (الجهم الكبير ٣/٢٠٠). وأخرجه الحاكم من طريق أبي معاوية، ومن طريق نعمة كلامها عن داود بن أبي هند، وقال الحاكم: صحيح. الاستدلال على شرط مسلم (المستدرك ٧٧/٧)، وذكره الهنافي وعذاء لعبد الله بن أحمد، والطبراني، وأبي يعلى، وقال: رجال ثقات (مجمع الزوائد ١/٨)، وفضار روايتاه على عبد الله بن قيس وهو يجهول، وليس للهند وجه في توثيق رجاله. (٨) تقدم في حديث (٩٧). (٩) صحابى، من التاسعة (التقرب ٢/٣٣٤). (١٠) ابن قتادة - تقدم في حديث (٣) - وضعه عاصم بن يبلدة - تقدم أيضاً في حديث (١٩٦). (١٢) شقيق بن سلمة - تقدم، وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. (١١) أخرجه أبو يعلى في (مسند ص ٤٦٦)، ولم أظهر عليه في مجمع الزوائد.
قلت: له عند النرمذى وابن ماجة حديث أحسن من هذا وابن، وليس فيه غزوة النساء.
ولا سؤالين (1).

236 - باب: فيمن قدم فرطا

443 - حديثنا صالح بن مالك (1) من أبو عبيدة الناجي (3)، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، يقول: فيها: وقنت ذلك، وعن أبي هريرة أن أمرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنها مريض، فقالت: بارسل الله ﷺ هل لكت فرط؟ فقال: نعم بارسل الله ﷺ هل لكت فرط؟ قال: ﷺ في الجاهلية أو في الإسلام؟ أتت: يل في الإسلام. قال: حضنة حضنة (8).
قلت: لأبي هريرة في الصحيح (1) فمن احتسب ثلاثة.

(1) أخرج البخاري من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ من قدم ثلاثات لم يبلغوا الثمن كانوا له حضنة حضنة. قال أبو بكر قدمت اثنان. قال: واتين. قال أبو بكر بن كعب سيد القراء. قدمت واحدا. وقال: وأنا. ولكن إذا ذكره عند الصدارة الأول. قال أبو عبيدة: هذا حديث غريب.
(2) وأخرج البخاري من طريق أبي عبيدة بلفظ نفسه. (جامع الترمذي) 267 وسنن ابن ماجة (517/1)
(3) وفي أساند أبي عبيدة نفيه الزعاقه وليس بالقوي، وعاصم صدوق له وأهاليه.
(4) الحواري. - تقدم في حديث (240)
(5) بكر بن الأسود. - تقدم في حديث (432)
(6) غير ظاهر في الأصل.
(7) قوله: «لي» ليس في مسند أبي بكر، ولا جمع الزوايد. ولا المطلب العالمية.
(8)いっぱい المطلب العالمية.
(9) في مسندر أبي بكر «حجة حضنة، حضنة حضنة، حضنة حضنة».
(10) أخرج البخاري في (مسندر ص. 55) وذكره الهشمي في مسندر الزوايد. وعزاه بأبي بكر، وقال: فيه أبوعبيدة الناجي.
(11) وهو ضيف (جمع الزوايد) 3، وأورد الحافظ ابن حجر في المطلبية وزعه لأبي بكر، وقال: هذا أشبه وحسن. فإن أبوعبيدة وإن كان فيه مما كان جامع من وجه صحيح عن أبي زرعة عن أبي هريرة نحوه. وقال الشيخ حبيب الرحمن: سكت عليه البصري. (المطلب العالمية) 177/197، وأخرجه النسائي بالقول قريب من لفظ أبي بكر عن طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. (السنن) 2/274.
(12) وفي أساند أبي بكر، أبو عبيدة وهو راه.
(13) أظهر ( الصحيح البخاري) 217/1، والمجمع الفهري 144/1. 434
باب: فيمن لم يقدم فرطاً

444 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبوخالد الأنصاري (1)، عن هشام بن سيرين (2)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما تعدون الرقب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: لا، بل الذي لا فرط له. (3)

445 - حدثنا أبو هشام الرفاعي (4)، عن هشام، فذكر نحوه (5).

446 - حدثنا سعيد بن أبي الزبير السقان (6)، بن الحسين بن أبي عبيد الله (7)، نايب (8)، عن أبو سعيد بن حذافة بن الزبير (9)، عن أسس بن مالك قال: وقف رسول الله ﷺ على مجلس من بنى سلمة، فقال: بنى سلمة، ما الرقب فيكم؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: بل هو الذي لا فرط له. قال: من المعلم فيكم؟ قالوا: الذي لا مال له. قال: بن الذي يقدم (10) وليس له عند الله خيره (11).

(1) سُلَيْمَان بن جَيْحَان: تقدم في حديث (247).
(2) هشام بن حسان الأنصاري، قال ابن حجر: ناقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، من السادسة، (التهديب 378/2 و 346/12).
(3) الزيادة من سنده أبو بكر: هشام بن سيرين.
(4) أخرج أبو مgün في (مسنده ص 548) و ذكره الذهبيي و عزاء. لأبي على وقال: رجل بالصحيح.
(5) أبو عبد الرحمن بن حذافة بن الزبير بن بكر بن أبي عبيد الله من بنى سلمة.
(6) أبو سعيد بن حذافة بن الزبير.
(7) أبو عبيد بن أبي سعيد بن حذافة.
(8) أبو سعيد بن حذافة.
(9) أبو سعيد بن حذافة.
(11) البخاري، البخاري، (283).
(12) رواية سعد بن أبي وقاص، (المطالب العالية 196/1).
(13) أخرج أبو مgün في (مسنده ص 331) و ذكره الذهبيي و عزاء.
(14) أخرج البراء بن رباح في (مجمع الزوايد 117) و أدرك الحافظ بن حذافة بن الزبير.
(15) أدرك البراء بن رباح.
(16) أدرك الحافظ بن حذافة بن الزبير.

435
باب : النهى عن اتباع النساء الجنائز

447 - حدثنا أحمد بن المقدام العجل (١)، ثنا محمد بن حران (٢)، ثنا الهمار ابً زيد (٣)، عن أسن بن مالك قال : خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة، فرأي نسوة : فقل أنحمنه؟ قل : لا قال : فارجمن مازورات غير مأجورات (٤).

448 - حدثنا أبو الأشعث العجل (٥)، ثنا محمد بن حران، ثنا الهمار بن زيد، فذكر

449 - حدثنا عبد الأعلى بن حداد، ثنا المفضل بن ضالة (٦)، قال : حدثني ربيعة

---

(١) من مئذن مطرف بن عبد الله بن السخیر، ثم أرده يحدث أنس بن المنذر، وقال : فذكر مثله,
(٢) في المطال الماليّة ١٩٥/١-١٩٦/٠
(٣) في أثر أبي بكر مجهول وهو رضي الله عنه,
(٤) أبو الأشعث - تقدم في حدث (٥٥)/٠
(٥) في القبSI، صدوق من الناسبة، (القرآن ١٥/٢-١٥/٤)
(٦) قال الذهبي: ضعيف مجهول، وثابره ابن حجر عليه كلامة، (ميزان الاعتدال ٤٣٣/١)، وسياز الميزان,
(٧) ١٤٩/٢
(٨) مخزون في الأصل، وفي مسند أبي بكر، وفي جمع الزوائد، والذي في المطال المالي، (أحدثه؟)
(٩) أخرج أبو عمرو في (مسندة سابة ٣٩٦)، وذكره اليماني وعذام لأبي يعلى، وقال : فيه الهمار بن زيد، قال الذهبي: ضعيف، (جمع الزوائد ٢٨/٢)، وسماه ابن حجر في المطال، وعذام لأبي يعلى (تقال النسخ حسب الرحم عن البصيري قوله: ضعيف لجهالة التأسي، (المطال المالي ٤٣٣/١)، وفيه الهمار بن زيد،

(١) أحمد بن المقدام - تقدم في الحديث الذي قبله,
(٢) تقدم تخریج الحديث في القياس,
(٣) في الأصل (الفضل) والتصحيح من كتبIni، وهو الشافعي المصري، سكت عنه البخاري، وقال ابن سعد: منكر الحديث، ورواه جاهد، وقال ابن حجر: نثة أخذت ابن سعد في تضعیفه، من الثامن (التاريخ الكبير ٥/٨٠، وطبقات ابن سعد ٥٨/٢، وميزان الاعتدال ٤٣/٢، والقرآن ٢٧/٢).

٤٣٦

٢٣٤ - باب: لا يتبث الميت صوت أو نار

٤٥٠ - قرى على بشر (٧) أخبركم أبو يوسف (٨) عن عبد الله بن المحروق (٩) عن يحيى

(١) ابن سبأ، تزوج له الذة وجبالة، وقال ابن حجر: صدوق له مناكير، من الراحلة (١) ميزان الاعتدال ٤٣٢/٩٢، والتشهيب ٢٥٥/٢، والتقرير ٢٤١/٢، والتقرير ٢٣٩/٢، والتشهيب ٢٥٥/٢.

(٢) روى أبو نعيم الهمداني من طريق ربيعة عن الملهل بن عمرو، وفيه: نحن نصارع عن زيارة الكدا - المقابل - (مستند أبي يعلى ص ٢٩٩) .

(٣) الزراعة من مسند أبي يعلى وقد سقطت من الأصل، وسعت من مجمع الزوائد من قوله: فأخبرته» إلى قوله: «قال يزيد بن أبي حبيب».

(٤) تقدم في حديث (١٦٧) وقد ورد في ابن سعد وفجاعة، وذكره أيضا في (طبقة ابن سعد ٥١٧/٧، والديار الكبير ٣٣٧/٨، وطبقات خليفة ص ٢٩٤) .

(٥) أم سلمة بنت ملحان، (أم سلمة بن مالك - تقمت).

(٦) أخرج الحديث أبو يعلى في (مسند ص ٧٠٩) . أخرجه الإمام أحمد من طريق ربيعة، عن أبي عبد الرحمن الملهل، عن عبد الله بن عمرو، والحديث ثنا الناس عن زيارة الكدا - المقابل - (مستند أحمد ١٦٨/٢، ١٦٩) . وذكره الحنفي مختصرا كما أوردته هنا، وقد عزا للنبي يعلى بقوله: رواه أبو يعلى في آخر حدث ذكره، ورجاله نفقات، وذكره منقطع النظام (مجمع الزوائد ٢٨٢/٢،)

٤٤٨/٣ - في اسناد الهمداني ربيعة بن سبأ وهو صدوق له مناكير، والهديت الثاني من مارسلي يزيد بن أبي حبيب.

(٧) ابن الوليد - تقدم.

(٨) صاحب أبي حنيفة - تقدم.

(٩) في الأصل: المحرر و항حيه من كتب الرجال، والمحروق هو الجزري، قال، ابن حجر: متروك من السابة (المتقررة ٤٤٨/١، وأظهر طبقات خليفة ص ٣٣٢، وخلاصة المفروضي ص ٠٧٢، وكتاب "أبو يوسف حياة وأناه" لمحمد مطليوب).
235 - باب: إذا كان الكفن صغيراً

451 - حديثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نا عبد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد
عن الزهري، عن أنس قال: لما كان يهم أحد مر رسول الله ﷺ بجماهير، وقد جدع أنه
ومنزل به، فقال: نبي أن تجد صفة في نفسها ترتكه حتى يحسه بسم الله من بطن السماع
والطير. فكفن في مثرة، فإذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدأ رأسه، فخمروا
رأسه، فذكروا.

الطائي، تقدم.
(1) أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف. تقدم.
(2) أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف. تقدم.
(3) لم يقف على الحديث في مصنف أبي يعلى، ولا في مصنف ابن أبي نسيبة. (مصنف 272/2), ذكره المتنبي.
وعزاز لأبي يعلى وقال: فيه عبد الله بن الحدر، ولم أجد من ذكره (مجمع الزوائد 24/2), وأوردته المحقق ابن
حجر في المطالع وعزاء لأبي يعلى: قال: فقد بتهمه حبيب الرحمن وقال في المتنبي: قال أبو بكر، ولكن الاستاد
الذي سأله هو لأبي يعلى، فقل قوله: قال أبو بكر، فهو من الناس 10، وأخرجه البوصيري عن أبي يعلى
وضعه. (المطالع العالمية 2/207).
وفي استاد أبي يعلى، عبد الله بن الحدر، وهو متروك، وفيه بنصر بن الويلد وهو صدوق قد خريف، وفيه يحيى ابن
أبي كثير وهو مدرس ورد رواه معيناً.
(4) أبو المختار، تقدم في حديث (13).
(5) في الأصل: "أيها، اذهب بزيد" والتصحيح من مصنف أبي يعلى وصنف أبي يعلى ومن كتب الرجال، وأسامة هو الليتي
مولاهم صدى يهم من السنة. (الجرح والتعديل 324/2، والتشريح 56/1).
(6) هكذا في مصنف أبي يعلى، والذي في الأصل: (حذرة) دون الباء.
(7) أي ذكر الحديث بابه، وهو ولم يصل على أحد من النسيب، وقال: أنا شهد عليه، الباء، وكان يجمع الثلاثة
في قبر والانثرين في قبر، ونسل: أنه كان أكثر فرائأ، تقابلته في الحج، ويكفه الرجال الثلاثة في نوب واحد.
(مصنف 272/2), وأخرج أبو بكر بن أبي نسيبة مختصراً في (مصنف 272/2), ذكره المتنبي.
وعزاز لأبي يعلى، وقال: روى أبو داود بعضه من غير ذكر الكفن، ورعى الرجال الصلاة (مجمع الزوائد
24/2), وسماه المحقق ابن حجر مختصراً، وعزاز لأبي يعلى، بن أبي يعلى، ثم قال: وقال أبو بكر، حديثنا أبو بكر
ابن أبي نسيبة بهذا، ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري، ثم قابل: في استاد أبي يعلى.
وفي استاد أسامة بن زيد وهو صدوقهم.

428
قلت: روى أبوداود منه قطعة ولم يعرض للكفيف.

باب في مرض سيدنا رسول الله  وفاته

باب (١): أخبره بالتعزية به

٤٥٢ - حديثنا أبو بكر بن أبي شيبة، تنا خالد بن مخليد (٢)، عن موسى بن يعقوب الزعيمي (٣)، قال: حدثني أبوحاشم (٤)، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله  سيغري الناس بعضهم بعضاً من بعد تبعه تبعاً، وكان الناس يقولون: ماذا؟ فلم يقض رسول الله  (لقي) (٥) بعضنا بعضاً، يعزي (بعضهم) (٦) بعضنا بعضاً، يعزي (بعضهم) (٧) رسول الله 

١ أخرجه أبوداود من طريق صفوان المرواني عن سامه وفيه "وقلت النبي وكsetter التفتي فكان الرجل والرجلان والمثنية يلقبون في النوبة الواحد".

٢ سنن أبي داود ١٩٧/٣.

٣ هكذا كرم البركة في الأصل.

٤ النطعياني. تقدم في حديث.

٥ صدقة سيئ الحديث من السنة (النبر ٢٨٩/٢).

٦ سلامة بن دينار. تقدم في حديث.

٧ هكذا في مسنن أبي بكر، وكذلك في مجمع الزوارد، والذى في الأصل يباض.

٨ الزيدا من مسنن أبي بكر، ومن مجمع الزوارد.

٩ اللباد ليست في الآله، وهي في مسنن أبي بكر، ويفتقدهما السياق.

١٠ أخرجه أبوبكر في (مسنن ٣٩٧) وزكره الهنمي في مجمع الزوارد، وتعازى لأبي بكر، والطبراني، وقال: رجلاً، جارياً، صحيح غير موسى بن يعقوب الزعيمي، وتبعته جامع (مجمع الزوارد ٣٨/٩)، وأخرج الطبراني في البكر من طريق عبد بن غلمان عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومن طريق حميه بن اسحاق النستري عن عثمان بن أبي شيبة، وكلاهما عن خالد بن مخليد، وسماه باسانده، ولفظه قريب من لفظ أبي بكر "النجم الكبير ١٩٧/٣".

٤٣٩
453 - حدثنا موسى بن محمد (9)، ننا عبده الله بن رجاء (11)، ننا قيس بن الربع (11)، عن ابن أبي السفر (8)، عن ابن شرحبيل (9)، عن ابن عباس، عن العباس قال: دخلت على رسول الله ﷺ وعنه نسله، فاسترقت مني الا ميومه فقد (8)، فقلت: فقال: لأنبيت غنيون (10) في البيت أحد إلا لدا الإعباس فإنه لم يعجبه مني. ثم قال: مروا أبا بكر يصل بالناس، فقالت عائشة: لمحقق غنيه لى. إن أبا بكر إذا قام ذلك المقام يكي. فقالت له، فقال: مروا أبا بكر يصل بالناس، فصل أبو بكر. ثم وجد رسول الله ﷺ خفية (11) فخرج، فرأى أبو بكر أخبر، فأما اللي يبهده، أن (12) مكانه فجهل فناله إلى جنّه، فقرأ رسول الله ﷺ من حيث انهى أبو بكر (12).

(1) هكذا لم يترجم. له، وقد ذكره في مجموع الزواج، في كتاب الخلافة الأربعة.
(2) ابن حبان، تنمّ. (3) يحيل أن يكون المنصور، أو المكي، أو الأول صدروهم قليلاً، ونأتي في حين يفسّر، فقيل: وفد جرير الدور، أعبر مصر به المبهر. فيدل عليه بالجبل، (4) المرجح والتعديل 5/45، والتهذيب 5/45، والتفسير 414/1، والمعرفة ونقياسه.
(5) في حديث (260).
(6) في سيرته 4/240، والتفسير 414/1.
(7) أحمد بن شرحبيل الأدي، نقة من الثالثة، والتفسير 414/1.
(8) من قوله: لئنى لم يعجبهم. (9) من قوله: لم يعجبهم.
(10) السيوط: مأجول من الدومات في الأصل. (11) النهاية في الفصل 3/38.
(13) قال ابن الأثير: فعل ذلك عقوبة له لأنه أخذه فهو، غادره، فامتنع (مرجع السابق).
(14) أي أنه نطق.
(15) هكذا في الأصل، والذي في مسند أبي يعلى، (أي مكانه).
(16) (أخبره أبوعلي في مسند ص 184)، وأورد له فينهاي بن غزية أبى ين، وعزم للاهام أحمد والطيب، والمراد باختصار، ولأي ين، وذكر أن رواية أم، ثم قال: وفيه فيس بن الريج، ونفق نعبه والثوري، ورقبة جرجاله. (17) مجمع الزواج 8/181، (18)أمره البغل من طريق محمد بن الصلب عن فيض، عن عبده الله، ابن أبي السفر، وسائه بسانده، ولطفه مختصر، وقال البغل: للعلم هذا، إلا من هذا الوجه بهذا الاستاذ (كتف الاستاذ 2/223)، (19) أخبر خلفية بن خيابن، فلم يبلغ من لجود أبى يعلى (المعرفة ونقياسه 44/45).
454 - حدثنا كمال (1)، تنا ابن طهية. حدثني أبو الأسود (2) عن اعلانة
قال: مات رسول الله ﷺ من ذات الجنب (3).
قلت: هذا حديث مكر، فقد نبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: ذاك داء ما كان
الله ليغفني به. (4)

455 - حدثنا عبيد بن جناد (5)، تنا عطاء بن مسلم (6)، عن جعفر بن برقان (7)، عن

وفي استاده قيس بن الربع وهو صدوق تغير لما كبر وضعه جامعه، وموسى بن محمد سهيل الحافظ، وعبد الله ابن
رجه ان كان البصري فهو يهم قليلاً.
(1) لم يترجم للباب هذا، ولم يترجم له في مجم الزوائد أيضاً.
(2) ابن طهية - تقدير.
(3) تقدم في حدث (246-9).
(4) أخرجه أبو يعلى في (مستنده ص 360)، وذكره الحنفي دون قوله: ذلك داء، ما كان الله
ليغفني به، وعزا للطيراني في الأوسط، وأخبر يعلى بن نحوه، وقال: فهذا ابن طهية فيه ضعف، ونفية
رجال نفاثات. (مجم الزوائد 246-9).

وليس في استاده سوى ابن طهية وقد اختلط بعد استمرار كتبه.
(5) ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يقول في موضع النوى مات فيه:
باعائشة يا أسلم أعلم الطعام الذي أكلته في خيرٍ، (الحديث 323)، وقد ذكر العقبي حديث أسابة بنت عمس، فيه: كنا نتعم بك ذات الجنب بارسول الله، قال: إن ذلك نداء ما
كان الله عز وجل ليغفني به، لأتينا في البيت أحد لا بد إلا عم رسول الله ﷺ.
(مجم الزوائد 9/323).

(6) لم يترجم له، وكذلك لم يترجم له في مجم الزوائد.
(7) الهلبي، قال أبو حامد: صدق لم أكبت عنه. (الجرح والمطعوم 454).
(8) المغافر، نزل حلب، صدد يقول كثباً، من الناقة. (التهذيب 2/276، والتقارب 1/276، والتقارب 1/276).
(9) الزقى، صدق يقول في حديث الزهري، من السجادة. (التقارب 129/1).

441
طقا (1)، عن الفضل بن عباس (2) قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وعند رأسه، عنصابة حراء - أو قال - صفراء، فقال: ابن عمي! هذا العصابة فاشد بها رأسي، فشددت بها رأسه. قال: ثم توكأ على حتي دخلنا المسجد فقال: يا أهل الناس: إنا أنا بشر مثلكم، ولعلكم أن يكون قرب مني حقوق (3) بين أظهركم فمكتشوفكم كنت أصيبت من عرضه أو من شعوره أو من بشره، أو من ماله عليه، هذا عرض محمد وشعره وبشره وماله، فليقل لي فمن يزعم إن لن ينفعه هذه العصابة فاشد بها رأسه. قال: فشددت بها رأسه. كان ذلك في الأمس. قال: مثل مقاتله بالأمس، ثم قال: ان أحبكم البدا من اقتصر قيل: فقلتم رجل فقال: يارسل الله! أرأيت بيت من تلك السائل فسألك ذلك من مه شئ يقرضنا، فأقرضت لنا ثلاثة درهم، فقال: فقلم: فناظر، أعطه (4) عليه شيء، فليسناEXPECTED Expected of EXPECTED (6) 8 أحبس صلاةً (7).

---

(1) ابن أبي رباح. تقدم.
(2) ابن عم رسول الله ﷺ. استشهد في خلافة عمر رضي الله عن الجمع. (التقريب 1120).
(3) في فصل الزوايا «حقوق من بين أظهركم».
(4) حرف النداء محدود، أي: يا ابن عمي.
(5) في الأصل غير ظاهرة، والسياق يقتضيها.
(6) في الأصل غير ظاهرة، ويعود قوله: «من غلب عليه شيء، فليسنا» وسائر.
(7) هذا في الأصل، وكذلك في مجمع الزوايا. وكان الاستناد تحول.
(8) لم أخف على الحديث في مجمع الفضل بن اليسا. ولا مسند عنائصة عند أبي يعلى. وقد ذكره الهيمني في مجمع الزوايا بغير هذا السياق وعزة للطيارين في الكبير. وفي الأوسط. ثم ذكر أن بني يتلى أخر نحوه، وسابق له زيادة قوله: «فإن رجل فقال: يارسل الله! إني رجل جبان، يطأ رجل بن زمان» إلى آخر حدث أبو يعلى. ثم قال: في استناد أبي يعلى طعام بعلم، وله ابن حبان وغيره، وضعه جمعة، وبقية رجال أبي يعلى في نفقات، وفي استناد الزوايا. 25/9، 22.

وفي استناد أبي يعلى طعام بعلم وهو صدوق يخلط كلاً. 442
باب ۲۴۰

۴۶۰ - حديثنا القواريري (۱)، تنا حماد بن زيد، تنا ثابت البناني، عن أنس قال:
( لما ) نقل رسول الله ﷺ جعل يبسط رحلا ويسقط أخرى ويبسط يدا ويتقبض أخرى. قالت فاطمة: «وأكرهك يا أبتاه».
قلت: في الصحيح (۴) من طريق أنس قالت فاطمة: «وأكرهك»، فلما ضبطه بالفتح نبته عليه.

باب (۵)

۴۶۱ - حديثنا أبو هائم (۶)، تنا عوند (۷)، عن أبيه (۸)، عن ابن بابنوس (۹)، قال:

۴۶۷ - حديثنا أبو هائم (۶)، تنا عوند (۷)، عن أبيه (۸)، عن ابن بابنوس (۹).

(۱) عبيد الله بن عمر - تقدم وهو من فقه.
(۲) الزبيبة من مسند أبي بكر سيباني بخصمه.
(۳) أخرجه الترمذي في نسائى من طريق عبد الله بن الزبير، عن ثابت البناني، ولفظه قريب من لفظ أبي بكر إلا أنه قال: «كرهك» باسكل القرآن، (النسائى ص ۲۱۱)، وذكر صاحب تفسير الوصوف وزراة البخاري والسني، وفيه زبيدة: «قال له: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، فإنها ماتت قالت: يا أبتاه، أحبب ربي دعاء، يا أبتاه من جنة الفرة»، فأبو ثابت قال: يا أبو بكر أنت ما أنت فيCPF كف طابك أنفسك أن تحوا على رسول الله ﷺ الزراب؟، ويا زبيدة أخبره أبي بكر في (مسنده ص ۳۸۹)، ولم أظهر عليه في مجم الزوائد ولا المطالب العالية، ورجاء أبي بكر تفاه.
(۴) وكذلك هو في (سنن ابن ماجه ۵۲۴۱).
(۵) هكذا لم يترجم له، وكذلك لم يترجم له في مجم الزوائد.
(۶) الوليل بن شجاع السكيني، تقدم في حديث (۱۷۹).
(۷) فيه هبج بمجوعين من الحديثين: "عبيد" بالله، وفي ميزان الاعتاد بالله الوحدة، وهو ابن أبي عمران الجونى، قال ابن حبان: كان من ينفرد عن أبى يا ليس من حديثه كحاله على مقدبه، فيبطل الاعتدال بحقيقة. وقال البطانى متكرر الحديث، وقال النسائي متكرر (المجريون من المحدثين ۱۹۲/۲، وميزان الاعتدال ۳۲۱/۳). (۸) عبيد الملك بن حبيب أبو عمران الجوتي، ثقة من السبعة (الترقب ۱۸۱/۵).
(۹) يزيد بن بابنوس، مقبول من الثالثة (الترقب ۲۶۴/۲، والتهذيب ۳۱۶/۱۱).

(1) هكذا في الأصل، والذي في منديل أبي يعلى (فذكر). 
(2) هكذا في الأصل، الصلاة مكررة، وكذلك في منديل أبي يعلى. 
(3) في الأصل، «دخل علينا»، والتصحيح من منديل أبي يعلى. 
(4) أي انكشاط (النهاية في الغريب 5/19). 
(5) في الأصل غير ظاهرة، وكذلك في منديل أبي يعلى غير ظاهرة أيضا. 
(6) والملك هو المضخ (النهاية في الغريب 4/287). 
(7) التفسير: نظر النمر، وهي الأزمة التي بين التوراة، (لبان العبد 104/4). 
(8) هكذا في الأصل، ومنديل أبي يعلى، وكذلك في منديل الزوارد، وأحسبها "ما يكون"، ويجيد قوله "عرف المون".

٤٤٤
يدع على صدقته، ووضع فاه على جبهته(1) فبكي حتى سالت دموعه على وجه النبي محمد(2).
ثم غطى وجهه وخرج إلى الناس وهو بكى، قال: 'يامعوض المسلمين: هل عند أحد منكم عهد بوفاة رسول الله ﷺ؟ قالوا: لا. ثم أقبل على عمر. فقال: ياعمر! أعتدي عليه؟ فالله أن لا الله غيره، فقد ذاق طعم(3) الموت.
وقد قالهم: اني ميت، وأنكم ميتون، فضج الناس، و بكوا بكاء شديدًا، ثم خلوا بيتهم، وبين أهل بيته، ففصله على بن أبي طالب، وأسامة بن زياد يصب عليه الماء. فقال على:
ما نسبت منه شيئا لم أغسله إلا قلب لي حتى أراه(4) عليه فأغسله من غير أن أرى أحداً حتى فرغت منه، ثم كنت ببره يمنى أحم(5) وريبطين(6). قد نقل منها ثم غسلا، ثم أضطحلع على السرير، ثم أذنوا للناس فدخلوا عليه فوجا يصلون عليه بغير أمل، حتى لم بيق أحد بالمنزل حز، ولا عبد إلا صلى عليه، ثم تشباحوا في دفته، أين يدفن، فقال بعضهم: عند العبد الذي كان يمسك بيه، وتحت نبره، وقال بعضهم: في البقع حيث كان يدفن موتة(8) ( فقالوا: لانفع ذال ذي أبداً(9)، إذا لا يزال عبد أحمدك ولبدته قد غضب عليه مولاه(9) فيزو بقبره ستون سنة. فاستقام رأهم على أن يدفن في بيتته تحت غرائه حيث قبض روحه فلما مات أبو بكر دفنه معه، فلما حضر عمر بن الخطاب الموت أوصى، قال: إذا يأتي(10) فتقولن على باب بيت عائشة فقولوا لها: هذا عمر بن الخطاب يقرئك السلام ويقول: أدخل أو أخرج، قال: فسكنت ساعة، ثم قالت: أدخلوه فافتشوه(11)، أبو بكر.

---

(1) في مسند أبي يعلى غير ظاهرة.
(2) في مسند أبي يعلى 'ذات الموت'.
(3) في مسند أبي يعلى 'ولد' (4) في مسند أبي يعلى 'حتى أرى أبداً'، فأغسله من غير أن أرى أحداً، وكذلك في مجمع الزوائد.
(5) في صحيح البخاري من مسند عائشة رضي الله عنها 'أن رسول الله ﷺ كفن في ثلاثة أنابيب بئانية بيض سحولية من كسوف ليس فيها قصير ولا عامة'. ( صحيح البخاري (1/19/24).
(6) الربيعة: مدة - أ نوع من البب - ( النهاية في الغرب ) 1892.
(7) هكذا في الأصل، ومجمع الزوائد، والذي في مسند أبي يعلى 'ذال ذي أبداً'.
(8) مأين الفووس سفط من الأصل، وأنبه كما جاء في مسند أبي يعلى، ومجمع الزوائد.
(9) ليست في مسند أبي يعلى.
(10) هكذا في الأصل، ومجمع الزوائد، والذي في مسند أبي يعلى 'ذا مام'.
(11) هكذا في الأصل، ومجمع الزوائد، والذي في مسند أبي يعلى 'فافتشوه معه أبو بكر عن يبهنه وعمه عن يساره'.

445
عن يبنه، وعمر عن يسراه. قالت: فلما دفنت عمر أخذت الجلباب فتجليبت. قال: فقيل
لها: مالك ولجلباب؟ قالت: كان هذا زوجي، وهذا أبي. فلما دفنت عمر تجلبت (1).

242 - باب: فيمن نزل في قبره

458 - حدثنا سعيد بن ميحي (2)، قال: حدثتني أبي، عن اسماعيل بن أبي خالد (3)
عن الشعبي، قال: أخبرني ابن عباس أنه دخل قبر النبي ﷺ على الفضل
وأسماء (4).

(1) أخرجه أبو يعلى في (مستوى ص 453 - 454)، وذكره الهيتمي في غير هذا النص، وعنة للامام أحمد. وقال: لأبي
يعل强劲، وزارد: فدخل أيوب بن قحال: كيف ترين؟ وسائحة در익 أبي يعلى من قوله: فدخل أيوب بن قحال حتى
نهية الحديث. ثم قال: وفي استاد أبي يعلى، غزوة بن أبي عمران، وله ابن حبان، وضعفه الجمهور، وقام
بعضهم: متروك (مجمع الزوارات 379 - 382).
وفي استاد أبي يعلى، عفد وهو متروك، وقدم عن ابن حبان أنه قال: بطل الاحتجاج به.
وفيغ أيضًا ابن بابونس، وهو مقبول.

(2) ياإلوما. تقدم هو وأبوه في الحديث (197).

(3) تقدم في الحديث (340).

(4) أخرجه أبو يعلى في مستوى وفيه زيادة: قال: وأخبرني مرحب أنها أدخلوا عبد الرحمن بن عوف. فكاني انظر الهم
في الفقرة أربعة. قال: زار النبي، وقيل: أنا عبد الرحمن بن عوف. فقال: أنذره الهيتمي في
مجمع الزوارات عن ابن عباس قال: دخل قبر النبي ﷺ، والعباس، وعلى الفضل، وثبت له عدد من
الأنصار وهو الذي نص فور السنهد، بين أحد. قال الهيتمي: رواه ماجة أطول من هذا، وليس فيه ذكر
العباس.ولا الذي نص له نصه، وقال: رواه البزار عن شيخه أيوب بن منصور، وقد هو في حديث رواه له
أبو داود، وبيقه رجال الصحيح. (مجمع الزوارات 379). وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن ابن
عباس كما ذكره الهيتمي في مجمع الزوارات عنه. وقد قال الهيتمي في كشف الأسئلة: رواه ابن ماجة مطولاً، وليس
 فيه ذكر للباس.ولا الذي نص لهنه (كشف الاستخار 5/40).

وأخرجه ابن ماجة من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفيه أبا طالب هو الذي له رسول الله ﷺ، وعل
مهيمن رحمه الله لم يقف على هذه النسخة، (سنن ابن ماجة 545). وفي استاد أبي يعلى يحيى الإمام وهو صدوق يخطي.
باب: في المشي مع الجنزة

459 - حدثنا سهيل (1)، تنا يزيد بن هارون (2) أنا هام (3) عن قتادة (4)، عن أبي عبيدة (5)، عن أبي سعيد (6)، عن النبي (7) - قال: عدووا المريض وامشوا مع الجنزة.

تذكروكم الآخرة (8).

460 - حدثنا زهير (9)، تنا يزيد بن هارون (10)، فذكره (11).

461 - حدثنا زهير، تنا عفان (12)، تنا هام (13)، فذكره (14).

1) سهيل - تقدم في حديث (160).
2) ابن يحيى بن دينار - تقدم.
3) ابن دعامة - تقدم.
4) الأموارى - مقبول، من الرابعة (195/196، وال yakın ب 488/9).
5) الجهني رضي الله عنه.
6) ذكره الجهني، وهو من سيناء (129).
7) أخرجه أبو يعلى في (550)، وقال: جمع الزواردين (29).
8) أخرجه البزار من طريق المتنى بن سعيد عن قتادة، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هام عن قتادة، وسماه لفظ كلفت أبي يعلى، ثم قال: أبي عبيدة يعبرى مشهور، (كتف الاستناد).
9) في استناد أبي يعلى، أبو بكر، الأموارى وهو مقبول.
10) تقدم في حديث، وأخرجه أبو يعلى من طريق زهير بن حرب في سيناء باللفظ المقدم في الحديث (459).
11) ابن سلم الباهر الصفار - تقدم في الحديث (221).
12) ابن يحيى بن دينار - تقدم.
13) تقدم في حديث، وهو في مسنود أبي يعلى هذا الاستناد، ولفظ كلفت أبي يعلى (459)، ومداد الرواية كلها.

على أبي عبيدة الأموارى وهو مقبول كا تقدم في تجئته (550).
464 - باب: الصلاة على أهل «لا إله إلا الله»


قلت: قوله «صلوا على صاحبكم لم أرها عند أحد منهم» (5) والله أعلم.

465 - باب: التكبير على الجنازة

463 - حدثنا عقبة بن مكرم (6)، ثنا يونس بن بكر، ثنا محمد بن عبد الله

(1) ابن عبد الله التخعي. تقدم في حديث (118).
(2) ابن أبي ليلى الأنصاري. تفقه فيه تش klik (التقريب 423/5 و التهذيب 352/5، والمجرب والتعديل 126/5، وطبقات ابن مسلم 352/6.
(3) هكذا في سنده أبى عبيد وسنده أحمد، والذي في الأصل «مرجح» وأخصب عبد الله بن جبر بن عبيد الأنصاري. قال ابن حجر: مقبول من الرواة (التقريب 126/5، والتهذيب 257/6، وطبقات ابن مسلم 352/6). وأخرج أبو يعلى في (سنده ص 349)، والإمام أحمد من طريق أسد بن عامر عن شريك، وسماه باستنا suo ونظره (سنده أحمد 3/210)
(4) ذكره المفسر وعذر لابن عبيد، وقال: رجال الصحيح (جميع الزوائد 427/6، وسماه الحافظ ابن حجر في المقام وعذر لابن بكر بن أبي شيبة، ولابن أبي بكر ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البصيري توثيق رجاله (المطالع المالي 7/17/5).
(5) وفي استماع شريك وهو خطيب كثيرا، وكذلك فان عبد الله إذا كان ابن جبر فهو مقبول.
(6) أي من أصحاب الكتب السنية، والمحدث أصله في صحيح البخاري من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، دون قوله «صلوا على صاحبكم» (7).
(7) تقدم في حديث (134)، وهذه الشيخة في حديث (139).

العربية
الغزراوي (١)، عن عطاء (٢)، عن أسن أن النبي ﷺ صلى عليه إبراهيم فكر عليه
أربعا (٣).

٢٤٦ - باب: ما يقول في الصلاة على الميت

٤٤٤ - حدثنا زكريا بن يحيى (٤) بن عبد الله بن أبي سعيد الرقاشي بصرى، ثنا ابن
هلال أبو النضر (٥) ثنا أبو السختيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول في الصلاة على الميت: اللهم اغفر له، وصل عليه،
وأورده حوض رسولك (٦).

(١) العزيمي - تقدم في حدث (٢٨٦).
(٢) ابن أبي رباح - تقدم.
(٣) أخرجه أبو يعلى في (مصنف ص ٢٤٤) وذكره الهفري وعذاء لأبي يعلى، وقال: فيه محمد بن عبد الله
العزيمي، وهو ضيف (جمع الزوارد/٢٤٥) وسماه ابن حجر في المطالب وعذاء لأبي يعلى، وقال: استناده راه (المطالب العالية ١٦٧/١) ونقل التسليح
جريب الرحمن عن البوسري تضييفه (المرج المباني) وأخرج البزار من مصنف أبي سعيد أن رسول
الله ﷺ صلى عليه إبراهيم فكر عليه أربعا (كتف الأنصار/٣٧٧).
(٤) في استناد أبي يعلى، العزيمي وهو مركوك، ويونس وهو يخط، كثيرا.
(٥) هكذا في الأصل، وسماه أبي يعلى، معجم شيخه، وقد ترمي له المحافظ ابن حجر في عرض الميزان وسماه زكريا
ابن عبد الله بن أبي سعيد، وقال عن ابن حبان قوله: يضرب ويخطى (معجم شيخ أبي يعلى - ورقه ١٠،
والسان الميزان ٢٨٩/٢).
(٦) عاصم بن هلال القارئي - تقدم في حدث (٣٣).
(٧) أخرجه أبو يعلى في (مصنف ص ٤٣٤) وفي معجم شيخه ورقه ١٠، وذكره الهفري وعذاء لأبي يعلى
والطلابي في الأفراز، وذكره جابر فيه. قال الهفري: فيه عاصم بن هلال، وفيه أبو حامد وصففه، غيره.}

٤٤٩
247 - باب: فيمن شهد جنازة أو انظروا

427 - حدثنا وهيب (1)، عن بقية، عن جريان، عن عبد الرحمن بن أسحاق المدني (2).

1. عن سعيد بن أبي سعيد (3)، عن أبي هريرة، فقال (4): أحدثت بهذا الاسم يقول فيها:

وباستادها، فمنها وباستادها عن النبي ﷺ أنه كان إذا صلى على الجنازة قال: اللهم عبدك وابن عبدك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدك ورسولك، وأن أعلم به. إن كان مسيئاً فذر هما، وإن كان مسيئاً فافغره، لاتخرجنا أجره، ولا تفتنت بعده.

قلت: له أحاديث فيما يقال في الصلاة على النبي ﷺ.

في الأصل «زغبر بن بقية» وهو خطأ، والتصحيح من سعيد أبي بكر. وهو صحيح في حدث (400)، وهو حادي بن بقي اللامي.

1. عن عبد الرحمن بن أسحاق بن عبد الله، صدق ربي، بالقدر، من السنة، (التهديب 1/377، والتفريق 2/272).

2. المغاري (3).

3. المقرب.

4. ذكر ستة أحاديث قبل هذا الحديث.

5. أخرجه أبو يعلى في (سيصد ص 155)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاء لأبي بكر، وقال: رجال رجل الصحيح (1)، وذكره ابن حبان من طريق أبي بكر، وسماه بلغته واسناده. وورد الماظان (ص 192)، وذكره المفسر ابن حجر في المطالب وعزاء لأبي بكر، وسماه وابن حبان من طريق أبي بكر. ورد، وصححه اسمه. (المطالب العالية 1/315).

6. ورحله اسمه نافع، وفهم عبد الرحمن بن أسحاق هم صدوق.

7. المج交通枢纽، منهم في المعرفة (تاريخ بغداد 1/34/2)، والتفريق 2/110).

8. عباد بن عبد الرحمن، قال: الحسن بن أحمد بن الفقيه، فقال: تلقيت في الأزد بغير حجة، من السنة، (التهديب 6/440، والتمم 1/237).


450
مسلم إلا كان له قيراط من الأجر، فإن فقد حتى (1) يسروا (5) على ما كان له قيراط من الأجر. كل قيراط مثل أحد (2).

467 - حديثنا عمر بن شيبة (4)، ننا أبو بكر بن مروان بن الحكم بن يزيد بن عمر الأنصاري (6)، ننا عبد الوارث بن سعيد (7) عن شبيب بن المحبوب (9)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة كتاب له قيراط فذكر (8) نحوه.

468 - باب: الصلاة على الغائب

468 - حديثنا محمد بن إبراهيم الشامي بعدان (9)، ننا ثنا بن الهيثم مذده مسجد

(1) هكذا في الأصل، وقد سقطت من مسند أبي يعلى.
(2) هكذا في الأصل، ومسند أبي يعلى، وجمع الزوانيد. والذي في المطالب العالية «حتى صوا عليها».
(3) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 373)، وذكره الهميسي ورعاه لأبي يعلى، وطلابه في الأوسط برواية أخرى، وقال في استفادته نحب. وفي الآخر صح بن عطاء، وكلهاء ضعيف.(جمع الزوانيد 400/3)، وأوردته ابن حجر في المطالب ورعاه لأبي يعلى، وحسن استفاده الشيخ بدر الدين. ونقل عن البوصيري قوله: في مسند زيد الرقاني، لكن لم يذكر به، فقد تابع عليه شبيب بن المحبوب عن أنس. (المطالب العالية 404/1).

وإسناد أبي يعلى فيه وهم من جهة الرقاني، ومحسن وكلهاء ضعيف وأياني في الحديث الذي يأتي مايلد على معاي وأسناد حسن.
(4) السعيري، تزيل بغداد، صدوق من كبار الهادية عشرة.
(التقريب 67).
(5) قال أبو حامد: ليس به أس، (الجرح والتعديل 345/9).
(6) الصغير، قال ابن حجر: نقل تبتي، مي الذكر، ولم يثبت عنه من الثامنة. (التقريب 441/6، والتقريب 527/1).
(7) الأزرعي، نقله من الراي. (التقريب 324/1).
(8) تقدم تخرج الحديث في الذي قبله. وأخرجه أبو يعلى بابه في مسند ونصه: قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة كتاب له قيراط فانظر حتى ينفرها، كتاب له قيراطان. (مسند أبي يعلى ص 380).
(9) هكذا في مسند أبي يعلى، والذين في الأصل غير ظاهر. وهم تقدم تزعمه.
الجامع بالبصرة عبدي (1)، عن محمد بن عبدالله (2)، عن عطاء بن أبي ميمونة (3)، عن
أنس بن مالك، قال: نزل جبريل على النبي ﷺ قال: (مات) (4) معاوية بن معاوية
الليثي، فتحب أن تصل عنده، قال: نعم. قال: فضرب بحنانه الأرض فلم يبق شجرة
ولا أكمة (5) إلا تسعة. قال: فرفع سريحا فنظر إليه فكبر عليه وخلقه صفح من
الملاك في كل صف سبعون ألف ملك. فقال النبي ﷺ: يا جبريل: بين نزل هذه المنزلة من
الله؟ قال: بحبوه: قل هو الله أحد» وقراءته اياها، ذاهبا وجائيا، وقائيا وفاعدا، وعلى كل
حال (6).

419 - حدثنا الحنái المحيي (7)، نا خديج بن معاوية (8)، عن أبي أسحاق (9)، عن
عمر (10)، عن سعيد بن يزيد (11) أن النبي ﷺ صلى على التجاشي (12).

(1) نسبة إلى عبدالنور بن أفصح، من ربيعة بن نزار. قال ابن حجر: نفت. غير فصائر يتلقف، من كبار العاشرة.
(2) الهذيب القديم 167/2، وتقرير 15/20، والجرح والمقدم 172/2، وميزان الاعتتد 59/2، واللباب
314/2.
(3) لم أطغ فيه.
(4) البصري. تقدم.
(5) الزادة من مسند أبي يعلى، وجمع الزوائد.
(6) هي المكان المشرف (الهندة في الغرب 4/201).
(7) أي: لا تبدي (المراجع السابق 32/3).
(8) أخرج أبو يعلى في (مسند ص 390). وأخرج البيهقي من طريق حيوب بن هلال عن عطاء. (السن
الكبرى 24/5). وذكره البهيمي في مجمع الزوائد، وعزاء لأبي يعلى، والأثر في: النبي ﷺ في
commission أبغر يعلى، وهو ضحيف جداً. (مجمع الزوائد 37/38) وحديث غير محمد ابن
ابراهيم، عن ابن الهيثم، وصار يتلقف، وحمد بن عبد الله لم أقل عليه.
(9) ابن عبدالمحمد. تقدم في حديث (118).
(10) قال ابن حجر عن ابن حزم أنه جهله. وقال الهيثمي: ونحن أحمد ونبربر، وفيه كلام، لسان الميزان 37/2،
وجمع الزوائد 174/2.
(11) السبكي. تقدم.
(12) ابن سراجيل. تقدم.
(13) مكذا في الأصل. وفي مجمع الزوائد سعيد بن زيد، وكذلك في المطالب العالية لم أقرأ دخلي، وجدت أن يكون سعيد
ابن زيد الاصطاري، أو سعيد بن زيد وغيره. متحوني صاحب رضي الله عنه. وقد
تقدمت نزعة الفلانتي في الحديث (74).
(14) لم أطغ فيه. وفي مسند أبي يعلى، وعله مما سقط منه. ذكره البهيمي في مجمع الزوائد، وعزاء لأبي يعلى، وقال:
فيه خديج بن معاوية، وفيه كلام (مجمع الزوائد 37/39). وأورد ابن حجر في المطالب وعزاء لأبي يعلى.}

452
ابن النهى عن الصلاة على المناققين

470 - حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي (1) ، لنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن ماكائ أن رسول الله ﷺ أراد (2) أن يصل على عبدالله بن أبي ، فأخذ جبريل ، بتوه فقال: «لا تصل (3) على أحد منهم ، ولا تقم على قبره» (4).

471 - حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العبد (5) - ليس بالزهراء - ، لنا بقية ابن الوليد ، عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم (6) ، عن الفهيم بن مالك الطائفي (7) ، عن

التاليف: حبيب الرحمن عن البعريفي تضييق استاده (المطالب العالية 214/2). 
وفي استاد أبي بطلي الحنائي وهوهم بسرقة الحنافي، وأبو أسواق اختلط، و الخديس بين معاوية قبل فيه يجهول.

(1) تقدم في حديث (74).

(2) الاحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم عن آية رأس المناققين، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخذ بينه رسول الله ﷺ لشبهه عن ذلك قبل يختبئ (3) أن تفسير ابن كثير فقد عزى منعه للخير، وسلسل (4) تفسير ابن كثير (424/2).

(3) «لا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقيم على قبره لهم كفرنا بالله ورسوله ونمونا وهم فاسقون» آية 44 من سورة التوبة.

(4) أخرجه أبو بكر (مسند ص 376) ، وذكره الحافظ ابن كثير، وعزاء لأنبي ، وقال: يزيد الرقاشي ضعيف (5) تفسير ابن كثير (424/2) ، وذكره الهميمي وعزاء لأبي بيني ، وقال: في يزيد الرقاشي فيه كلام وقد وقع (6) مجمع الزوارد (24/2).

وفي استاد أبي بكر يزيد ابن أبان الرقاشي وهو ضعيف ، وقد خالف برؤيته هذه الأحاديث الصحيحة التي تعل على أن النبي ﷺ صلى الله عليه بن أبي.

(5) هكذا في الإصل ، وفي مسنده أبي بكر التبعدي (424/2) , وذلك نسبة في مجمع الشافعي ، وهو الخليفة ، وفقه جامع.

(6) البخاري - تقدم في حديث (240).

(7) البخاري - تقدم في حديث (327/2).

453
عبد الرحمن بن عائشة (1)، عن أبي الهيجاج النهيلي (2)، قال: قال رسول الله ﷺ يقول القبر المكي حين يوضع فيه: وَهُجِّكَ بَيْنَ أَنَّ أَمَّ، مَغْرَكَ بِعُلَمٍ (3) تَعْمَلُ أَنْ تِبَّتَ الطُّفْقَةُ وَبِتِّ الطَّلْمُةُ، مَغْرَكَ أَنْ كَانَ ثَمَرُ بِيَ فَدَا (4) فَكَانَ مَصِلَّحاً أَجَابَ عَنْهُ جَبِيعُ الْقِبْرِ، أَوْرَتَ بِإِنْ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمَنْكُرِ، قَالَ: فَيَقُولُ الْقِبْرُ: إِنِّي أَأُؤْدُو عَلَيْهِ خَضْرَةً وَيَعْرُجُ جَسَدُهُ نُورًا (5)، وَيَصَدُّ (6) رَوْحَةَ الْرَّبِّ الْعَالِمِ. قَالَ لِهِ ابْنُ عَائِشَةُ: يَا أَبَا الْمَجَالِحِ: مَا الْفَدَا؟ قَالَ: الَّذِي يَقُدِّمُ رَجْلاً وَيَؤْخِرُ أَخَرًى كَمَشِيَّتُكَ يَا ابْنُ أَخِي أَحْيَانَا. قَالَ: وَهُوَ يُبْنِدُ يَلِيسَ وَيَنْهَىُ (7).

256 - باب: راحة المؤمن في قبره، وعذاب الكافر فيه

472 - حديثنا أحمد بن عبيسي (8)، ثنا ابن وهب (9)، ثنا عمرو بن الحارث (10)، أن أبا السمح (11)، حدثنا ابن حجرة (12)، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: المؤمن

(1) البخاري: نسخة من القاهرة (المجلد السابع 487/4).
(2) في سنن أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عامر، وقيل عبد بن عبد، وقال معاذ بن عبد (تجميع أحاديث الصحابة 188/1، والإصابة 42/4).
(3) هكذا في سنن أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عامر، وقيل عبد بن عبد، وقال معاذ بن عبد (تجميع أحاديث الصحابة 188/1، والإصابة 42/4).
(4) أي عانتان متكافئتان. النهاية في القرب 42/3.
(5) هكذا في سنن أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عامر، وقيل عبد بن عبد، وقال معاذ بن عبد (تجميع أحاديث الصحابة 188/1، والإصابة 42/4).
(6) في سنن أبي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عامر، وقيل عبد بن عبد، وقال معاذ بن عبد (تجميع أحاديث الصحابة 188/1، والإصابة 42/4).
(7) آخره أبو بكر في (سنن أحمد ص 272)، وذكره البيهقي وعزاء لأبي بكر وعليه في الكبير، وقال: فيه أبو بكر.
(8) في استاده أبو بكر بن عبد الله وهو ضعيف، وروى عنه بقية بن الوليد وهو كبير التدليس عن الضعفاء، وروايته مصنفة.
(9) البخاري: تلق опы حديث (257).
(10) البخاري: تلق опы حديث (272).
(11) البخاري: تلق опы حديث (105).
(12) البخاري: تلق опы حديث (النجمي).
في قبرة في روضة، ويرحب له قبره سبعونٍ(1) ذراعاً وبنور له، كالفقر ليلة القدر، أتدركون قيم أنزلت هذه الآية 00 (قان له معيشة ضنك واشترى يم القيامة أعنى) (2) قالوا: الله ورسوله أعظم، قال: عذاب الكافر في قبرة، والى نفس بيده أنه ليس علىهم تسع وتسعون تنينا، أتدركون ما التنين؟ قال: تسع (3) وتسعون حياة، لكل حياة سبعة رؤوس ينفخون في جسمه ويلسعونه وتخدشوئه إلى يوم القيامة (4).

463 - حدثنا زهير (5)، نن_abd الله بن يزيد (6)، نن سعيد بن أبي أيوب (7)، قال: سمعت دراجاً أبا السمح يقول: سمعت أبا الحليم يقول: سمعت أبا سعيد الهذري يقول: يسلط على الكافر في قبرة تسع وتسعون تنينا تنتسه وتدغى حتى تقم الساعة، فلو أن تنينا منها نفخت في الأرض ما أثبت خضاراً (8).

(1) هكذا في الأصل وسند أبى يعلى، والذي هو جمع الزوارئ «سبعين» هو الأحسن.
(2) آية 24 من سورة غافر، والضنك: مائدة الضيق.
(3) هكذا في الأصل، وسند أبى يعلى، وتقدير ابن كبر، والذي هو جمع الزوارئ: تسع، «التنين»: ضرب من الهيلات (تعتبر الصحاح ص 79).
(4) أخرج أبو يعلى في (مسنود ص 598)، وذكر ابن كبر من طريق ابن لهيعة عن أبي السمح، وقال: تفاعل منكر جداً (تقدير ابن كبر 4/444)، وذكر لهيئة وعاز لابي يعلى وقال: فيه دراج وحذته حصن واختلف فيه.
(5) جمع الزوارئ 3/55.
(6) في استاد أبى يعلى دراج وهو ضعيف في رواية عن غير أبى الهليم.
(7) ابن حرب.
(8) المغرى، فيث من السنة 00 (التقريب 1/294).
(9) المفسرين، من السنة 000 (التقريب 1/294).
٢٥٢ - باب: زيارة القبور

٤٧٤ - حدثنا أبخيشة، ثنا يزيد بن هارون(١)، ثنا حداد بن سلمة، عن علي بن زيد(٢) عن ربيعة بن النابغة(٣)، عن أبيه(٤)، عن علي أن رسول الله ﷺ نهي عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن يحبس لحم الأضاحي بعد ثلاث، قال: إنني كنت نهيكم عن زيارة القبور، فزوروها، فنها ذكرت الآخرة، ونهيكم عن الأوعية، فاسروا بها واجتنبا ما أمسك. ونهيكم عن لحم الأضاحي أن تجسوهما فوق ثلاث، فاحسوسا ما بدأ لكم(٥).

قلت: لم أره بجناة في شيء منها(٦).

٢٥٣ - باب: كراهة القعود على القبور

٤٧٥ - حدثنا العباس بن الوليد النصري(٧)، ثنا وهيب(٨)، ثنا عبد الرحمن بن يزيد(٩).

(١) السلمي - تقدم في حدث (١٦٠).
(٢) ابن جدعان - تقدم.
(٣) سكت عنه البخاري، وابن أيهاتين، وقال ابن حجر: لا أعرف حاله. (التاريخ الكبير ٣٨٩، والجرح والتعديل ٣٧٣، ونساء الميزان ١٤٣/١).
(٤) نابغة بن فخرا بن سليمان - قال ابن حجر: مختلف في صحيحه. (نساء الميزان ١٤٣/٦).
(٥) أخرجه أبو يعلى في (مسندة ص ٣٩)، وأخرج من طريق يزيد بن هارون وسماه باللغز والاستناد. (مسند أحمد ١٤٥/١)، وذكره الهنفي وعزاء لأبي بلال وأحمد، وقال: في الصحيح طرف منه، وفيه ربيعة بن النابغة، قال.
(٦) البخاري: لم يضع حدثه عن علي في الأضحى. (عموم الزوائد ٨٨).
(٧) وفي استاذه ثنا يزيد بن حذافة وهو عضيف، وقد أطل البخاري بحديث ابن شهاب عن أبي عبد الله سما عليا يقول: نهي رسول الله ﷺ أن يأكلوا من نسكيم فلا تأكلوا ١٠٠ مرفوعاً، ومن طريق ابن عيينة وأبي حضين، عن أبي عبد الرحمن عن علي مؤكداً.
(٨) وقول البخاري: روى أبو سعيد وغيره عن النبي ﷺ أن النبي ﷺ رخص فيه بعد (التاريخ الكبير ٣٨٩/٣).
(٩) عنما نأب في الصحيح بالغالب أخرى .
(٧) تقدم.
(٨) ابن خالد بن عجلان - تقدم في حدث (٨).
(٩) في الأصل "زيد" وكذلك في مسند أبي يعلى، والتصحيح من كتب الرجال، وعبد الرحمن هو الأثر، ثقة من السنة. (التمايز ١٠٧/٢).

٤٥٦
ابن جابر، عن القاسم بن خيَّرٍ، عن أبي سعيد قال: نهى النبي ﷺ أن يبني على القبر أو يقعد عليها، أو يصل عليها.

قلت: روى ابن ماجة عن النبي ﷺ نهى عن البناء عليها فقط، والله أعلم.

(1) لمعاني، نقة، من الثالثة. (التهذيب 337/8 والتقرب 1/600).
(2) أخرجه أبو يعلى في (مسنده 169) وذكره الهيثمي وعزا لأبي يعلى وقال: رجاه نفتات، وقال: روى ابن ماجة نهى عن البناء عليها فقط. (مجمع الزوائد 2/66) وسافه ابن حجر في المطالب دون قوله: نهى على القبر، ولم يجز لأحد، وذكر الشيخ حبيب الرحمن أن البصيري سكت عليه. (المطالب العالية 2/248) واسعاد أبى يعلى رجاه نفتات، لكنه وعياً وإن كان نفتا فقد قهر أخراً.
(3) أخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن عبدالله الأفغاني عن وهب عن عبد الرحمن بن يزيد، وسافه، ولفظه: مختص على قوله: أن النبي ﷺ نهى أن يبني على القبر. وقد صحف وهب إليه: وهب عندنا. (سنن ابن ماجة 498/6).
الكتاب الثامن

كتاب الزكاة

٢٥٤ - باب: فرائض الصدقة

۴٧٦ - حدثنا أيوب بن الربيع (١١) ، ونا حداد ، قال: سمعت أبيب (٦) ، وعبيد الله بن عمر (٨) ، يحدثون عن نافع (١٤) ، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيه عن خمسة من الليل شيء ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة إلى نصف ، فإذا بلغت عشرة فشتانان إلى أربعة عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت العشرين أربعاء ، إلى أربع وأربعين ، فإذا بلغت خمسة وأربعين ففيها بنت خضار (١١) الامام الشافعي ، إلى أربع وأربعين ، فإذا بلغت خمسة وأربعين ، فإذا زادت ففيها حصة (٦) إلى الستين ، فإذا زادت ، ففيها إبنتابون . إلى السبعين ، فإذا زادت ، ففيها حفتان ، إلى العشرين وفترة ، فإذا زادت ، ففي كل خمسة حضة ، وفي كل أربعين إبنة لبون .

(١) هذا الكتاب الثامن من الكتب التي ذكروها المصنف.
(٢) الزهراي: ونا حداد هو ابن زيد وكلاه تقدم.
(٣) السخناني: تقدم.
(٤) لم أفهم عليه.
(٥) عبيد الله بن عمر: تقدم.
(٦) مولى ابن عمر: تقدم.
(٧) أي التي تمت لها سنة من ولادها ، وسميت بذلك لأن الجنين خاض في بطن أمها . (انظر صحيح ابن خزيمة ٨/١٥٤).
(٨) ما لم تمت لها سنة من ولادها ، وسميت بذلك لأن أمها أصبحت من ذوات اللين.
(٩) ما تمت لها ثلاث سنوات ، ودخلت في السنة الرابعة ، وسميت بذلك لأنها استحققت أن يعمل الفعل عليها . وتحمل.

٤٥٩
وليس في الفنم شيء فيها دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففهي شاة، إلى العشرين ومائة. فإذا زادت فسانتاً إلى المئتين، فإذا زادت على المئتين ثلاث شياه إلى الثلاثيائة، فإذا زادت على الثلاثيائة فهي كل مائة شاة ١٠.

٢٥٥ ـ باب: الركاز

٤٧٧ ـ حدثنا داود بن عمرو ١، ثنا حبان بن علي ٢، عن عبد الله بن سعيد ٣، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الركاز الذهب الذي يثبت من الأرض» ٤.

٢٥٦ ـ باب: ما لا زكاة فيه

٤٧٨ ـ حدثنا أبو يحيى، ثنا عبد الرحمن ٥، ثنا سفيان ٦، عن أبي اسحاق ٧، عن

(١) لم أفق على الهتفي في سنن أبي بكر، وذكر الهتفي وقال: رواه أبو يعلى وجاهد كا تراث. ورجاله نفات.
(٢) بجمع الزوائد ٣/٤٧٦.
(٣) وذكر المهاجرين بن حجر الهتفي مختصرا وقال: مثل كتاب أبي بكربانس، وعزاء لأبي يعلى، ونقل النسخ حسب الرحمن عن البصيري تونيق رجله (المطلب المالي ٢٣٧) ٠.
(٤) ورجاله أبي يعلى كلهم نفات، والحديث مروري بالوجدة، والخلاف على جزاء العمل بها معرف، والله أعلم.
(٥) في الأصل: عمر، والتصحيح من سنن أبي بكر، ورواه بن عمر، هو الصبفي ٠٠ تقدم.
(٦) التنتري، ضعيف من الثامنة. وكان له فقه وفضل: (التذبيث ٢/١٧٣، والقرب ١/٤٧، والقرب ١/٤٧) ٠.
(٧) ابن أبي سعيد المغبري، متروك من السنة. (القرب ١/٤٧) ٠.
(٨) أخرجه أبو يعلى في (مسنن ٣٥) ٠. وذكر الهتفي وعزاء لأبي يعلى وقال: في عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (بجمع الزوائد ٣/٦٨) ٠.
(١) ابن مهدي.
(٢) ابن عبيدة.
(٣) السبع.
(٤) إبن مهدي.
حارة(1) بن مغرب(2) قال: جاء ناس من أهل النام(3) إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا، خيلا ورفقة. نحن أن يكون لنا فيها زكاة وظهور. قال(4): ما فعله صحابي قبل(5) فأفعاله، فاستشار أصحاب(6) رسول الله ﷺ وفيهم على رضى الله عنه، فقال:
على: هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذ(7) بها من بعد راتبة(8)

257 - باب: تججيل الصدقة

٥٧٩ - حدثنا حميد بن مسعدة(9)، ثنا يوسف بن خالد(1٠)، ثنا الحسن بن عهارة(١١)، عن الحكم بن عتيقة(١٢)، وحبيب بن أبي ثابت (١٣)، عن موسى بن طلحة عن أبيه(١٤): أن

(١) في الأصل: جارية، والتصحيح من مجوع الزوائد، ومن كتب الرجال.
(٢) العبدي، نفق من الثانية، قال ابن حجر: غلظ من نقل عن ابن المديني إنه تركه (التهديب 166/10، والتحرير 145/2).
(٣) قوله من أهل النام ليس في مجوع الزوائد.
(٤) في مجوع الزوائد: قوله.
(٥) ليست في مجوع الزوائد.
(٦) في مجوع الزوائد: أصحاب. محمد.
(٧) في الأصل: هو حسن أن يكون جزية، وهو خطأ. والتصحيح من مجوع الزوائد وصنف عبدالرزاق.
(٨) أخرج أبو بطليس في السند الكبير، كما أشار إليه الهيبي، وأخرج البهيلي من طريق محمد بن المثنى عن عبدالرحمن.
(٩) مهدي وهانميه بسنده، وله مقارب للغز أن يدل إلى 열 (السن الكبرى 118/30). وأخرجه عبدالرزاق من طريق ميعجم عن أبي أسحاق، بلغه أخرى زيارة. ، (الصنف 30). له أصل في (موطأ مالك ص 187).
(١٠) ذكره الهيبي وعزاز للامام أحمد، والطبراني في الكبير، وقال: رجال نفاث (مجوع الزوائد 196/2).
(١١) وإناس أبى بني نفاث ووياوسه السباني، اختلقت أخوة، وروى عنه ابن عبيدة بعد اختلاطه.
(١٢) السامي، تقدم في حديث (138).
(١٣) هو السمني، تقدم في حديث (186).
(١٤) في الجلي والمواد، متكرك من السنة. (تاريخ بغداد 129/6، والتحرير 226/10).
(١٥) الكنتي، نفق بما دلس، من المنسية. (التهديب 230، والتحرير 191/6).
(١٦) تقدم في الحديث (124)، وتقدم نسخه في الحديث (123).
(١٧) طلحة بن عمرو الله النبي رضي الله عنه 10، تقدم.
رسول الله ﷺ كان يعطي صدقة العباس بن عبد المطلب سنين 

258 ـ باب: التعبد في الصدقة

480 ـ حدثنا القواريري (1)، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن اسحاق (3)، ثنا سالم أبوالنضر (4)، عن شيخ (5) من بنى تميم قال: جلس إلى أنا وأنا في مسجد البصرة في زمن الهجاج بن يوسف (6)، وفي يده عصا وصحيفة يحملها في يده، فقال: يا عبد الله: ترى هذا الكتاب؟ فأجابه، قال: هذا الكتاب؟ قال: كتاب كتبه لنا رسول الله ﷺ. قلت: كيف كتبه لك؟ قال: قدمت المدينة بأبي وأنا غلام شاب في إيبل جبنها إلى المدينة لبيعها، قال: وكان طالحة بن عبد الله (8) صديقا لأبي فنزلنا عليه، فقال أبوه: يا أبا محمد أخرج معنا فنع لنا الظهر فانعنا، قال: أما أن أبيع لك فلا، ان رسول الله ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك إلى السوق، فان ضئيت لك رجلا من يباعيكم، أمرنا ببيعه، قال: فخرج معنا فجلس في السوق...

---

(1) أخرجه أبو طالب في (مسنده ص 79)، وذكره الهمشي وأبي بكر بن أبي بكر ونقل: في الهحسن بن عوانة، وفيه كلام (مجاهد الززائدة 79)، وأخرجه البزار من طريق حيدر بن حرام، عن الهحسن، عن الحكم، ورساه باستماع، وله أنه لم يتأكد أنه من روابة الهحسن عن الحكم، قال البزار: لا علم رواه الهحسن الباجي، وهو الهحسن بن عوانة. وقد سكت أهل العلم عن حدته. (كتاب الأسئلة 2444)، ذكره المفتي ابن حجر في المتنب ونعه لأبي بكر، وقال يوسف تائف، لكنه توج 100 ونقل عن البزار كلامه المقدم 100 (المطلب الباجي).

وفي استماع أبط يحيى، يوسف بن خالد، والمحسن بن عوانة وكلاهم شروك، وحكم عنده وهو مدرس، ويوسف ابن خالد تابع حيدر بن حران، ثم أعنته، وله تكهنة لأبي بكر، ثم توجه 1000 وظف البزار...

الذي من جهة الهحسن بن عوانة، وقد تفرد به كما ذكر البزار.

(2) عبد الله بن عمر 100، تقدم هو وشبيه.

(3) أصل الغزالي.

(4) أبى أمية 100، تقدم في حديث 133.

(5) لم أفهم عليه.

(6) كتاب.

(7) يعني الهجاج.

(8) الصحابي المرحوم أحد العشرة البشرين بالجنة وقد تقدمت ترجمه.
ناحية(1) السوق، وسأوصي الرجال بظهورنا(2) حتى إذا أعطاناكما رجل ما يرضينا أنيهم
فاستناروا في بيعه، فقال: نعم فباعوه، فقد قضيت لكما وقائة وملاء(3)، قال: فباعناه
أخذنا الذي لئنا ـ فقال له أبي: خذ لنا كتابا من رسول الله ﷺ ءالا يتعبد علينا في
صدقتنا، قال: ذاك لكل مسلم ـ فقالنا: وإن كان، قال: فمشى بنا، فقال: يارسول
الله: إن هذين يختارا(4) أن نكتب لهما ءالا يتعبد عليها في صدقتنا ـ قال: ذاك لكل
مسلم ـ قال: يارسول الله: إنما يختارا(5) أن يكون عنهما من الكتاب ـ قال: فكتب
لنا(6) هذا الكتاب، فتراهما ما نعي عند صاحبكم هذا؟ فقد والله تعود علينا في صدقتنا
قال: قلت: لا أظن والله(7).

259 ـ باب: العمال وأرزاقهم

481 ـ حدثنا عبد الرحمن بن صالح(7)، حدثني يحيى(8) بن عمرو بن يحيى بن سلمة

(1) في سنده أبي بكر بن عائشة من السوق.
(2) أى في إبلهم، وتعلم ما يدل على معناء، وانظر (النهاية في الغرب) 16/7.
(3) في الأصل غير ظاهرة، وكذلك في سنده أبي بكر، والصواب ما أنبى ما والماء، بفتح الميم واللمس والهمزة، معناء
الخلق ( المرج السابق ) 25/4.
(4) في سنده أبي بكر بن يحيى بن الموضي.
(5) هكذا في الأصل، والذي في سنده أبي بكر بن يحيى بن طلب لها.
(6) أخرجه أبو عبيدة في (مستوى ص 208)، وذكره الهنائي بفتح الاسماء وهو نفي ترسب من نقش أبي بكر، وعزة له
ولأبي بكر، وقال: رجال رجل الصحح.
(7) وقال أيضاً: روى أبو داود منه أنه في النهاية عن بيع الحاضر للبلاد عن طلحة فقط (جميع الرواية 82/25 83). وذكره
الحافظ ابن حجر بفتح أبي بكر عزة عليه إلا أنه اختصره من وسطه فألزم دخول النسخ التميمي إلى
المدينة لوارقه ببطوله رضي الله عنه (المطابع العالية 1738/30). وأخرجه أبو داود من طريق حماد، عن ابن
اسحاق، سماه بن سماه، ولفظه مختصر جداً (سنن أبي داود 270/271).
(8) واستاد أبي بكر رجله نفقات، فيه بهجول لم أفثق عليه.
(9) الأزدي، صدوق بني، من العائرة (التقريب 489/1). والنهذيب 177/5، تاريخ بغداد 212/10.
(10) لم أفثق عليه، ولا على جمهور بن سلمة.
الحمدلله، عن أبيه(1)، عن جده، عن أبيه(2) أن رسول الله ﷺ كتب إلى قيس بن مالك الأرحامي(3) باسم الله من محمد رسول الله ﷺ إلى قيس بن مالك، سلام علىكم ورحمة الله وبركاته وغفرتنه. أما بعد 200 سنة، فإن استعملنك على قولكم عزرا(4) جهرهم وموالهم وحاشيتهم(5)، وأعطيتك من ذرة يسار(6) مائتي صاع، و(7) من زيب خيران(8) مائتي صاع، جارية ذلك لك ولعقلك من بعدك أبدا(9) (قال) (10): أحبت إلى أن لأرجوان في عني أبدا، قال يحيى: عريض أهل البادية، وجهورهم أهل القرى(11).

260 - باب(11)

482 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبدالله بن نمير، عن أبيه بن عبدالله(12)

(1) قال يحيى بن مين: ليس حدثني بشيء، قد رأيته 200 وقال ابن عون: ليس له كبر شيء، (لسان الميزان 978/4)

(2) سمعت بن أبي سلمة الهمداني، ذكر ذهني في تجريد أسماء الصحابة، وترجم له ابن حجر في الإصابة 262/4، والأصابة 262/4

(3) قال الله تعالى: كتاب الله رسول الله ﷺ ثم أسلم وقدم عليه بك، (تجريد أسماء الصحابة 2/42)

(4) في الوثائق السياسية، غزير وأحمرهم

(5) أي من كان يجاهرا لهم، (النهاية في المشرق 396/1) ينصرف.

(6) هكذا في الأصل، وسند أبي يعلي، وجمع الزوايز، والذي في الوثائق السياسية، نصارا بالون، وهو خطأ لأن نصارا ماء لبني عمار بن صعصعة، وقيل جبل ناحية حي خضرة. أما يسار فهو جبل في بلاد اليمن. كما ذكره ياقوت وغيره (مجمع البلدان 2/376)

(7) الزيداء من الوثائق السياسية، ويفضها السياق.

(8) هكذا في الأصل، وسند أبي يعلي، وجمع الزوايز. والذي في الوثائق السياسية، خيران، وهي مدينة بالميم، أما خيران فهو قسم بالميم من أهل صنعاء. (مجمع البلدان 2/416)

(9) الزيداء يفسحها السياق.

(10) أخرجه أبو حنيفة في (مستدرك ص 109). وذكره الهيثمي وعза لأبي يعلي وقال: فيه عمر بن يحيى بن سلمة وهو ضعيف (مجمع الزوايز 84/4).

(11) هكذا لم يتمترجم له، وقد ذكره ابن حجر تحت باب: تعفن الأمام عن متناول الصدقة.

464
البجلي(1) قال : حدثني عمرو بن أخى (2) علیبا عن علیبه (3) عن علي قال (4) : مرت على رسول الله ﷺ إیب الصدقة ، فأخذ وبرة (5) من ظهر بعیر فقال : ما أنا بآخذ به هذه الوبرة من رجل من المسلمين (6) .

باب فيمن غل شينا من الصدقة وغيرها

٤٨٣ - ك . حدثنا زهير (7) ، لنا يونس بن محمد (8) ، لنا يعقوب بن عبد الله الأشعري (9) ، حدثنا حفص بن حمید (10) عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : إن مسك بحجزكم (11) عند النار ، هلم عن النار ، هلم عن النار ، وقبلوني (12) ، تناهون (13) فيها تفاحم الفراش والجنادب ، فأوشك أن أرسل بحجزكم ، وأنا فرط (14) لکم على الموض ، فتردون على معا وأشتنا ، فأعلقم

---

(1) صدوقة في حفظه لیب عن السابانة ( التقریب ١٣٧١ ) .
(2) في الأصل : أي ، ومتسببة من ابن أبي يعی ، والمطالب العالية ، وكتب الرجل وعمر وهو ابن غزی ، قال
(3) المنعي : ما روى عنه غير أبان بن عبد الله البجلي . ( منز الاعتدال ٣٢٢ ) .
(4) علیبة - بكر الصنعاني - ابن أنهار السکری . صدوقة من الزاوية ( التقریب ٢ ) .
(5) في الأصل : عن علي قال : قال علي ، وكذلك في ابن أبي يعی .
(6) واحدة الیبر وهو سوى الیبر وقيل أیها . ( الویس ) .
(7) أخبره أبو بكر في ( مسند ص ٥٩ ) ، ذكره المهندس في مجمع الزواج ولم يجبر يا بابا كما لم يفعله هنا ، وقد عزاه
(8) لأبي يعی ، وقال : فيه عمر بن غزی ولم يرو عنه غير أبان ، وبقية رجله نفاث . ( مجمع الزواج ٣٩ / ٨٤ ) .
(9) وأورد المهاجرين ابن حجر وزعاء لأبي بكر بن أبي شيبة وقال : رواه أبو بكر عن أبي بكر ، هـ ، وقال الشيخ حبيب
(10) الرحمي : سكت عليه الیبری ( المطالب العالية ٢٤٢ / ١ ) .
(11) ابن حرب .
(12) المؤلم : تقت في حديث ٨١.
(13) الفقيه : تقت في حديث ٢٤٤.
(14) الفقیه . لا يأمر به من السابانة ( التحریب ٢ // ٣٩٩ و التقریب ٦٠ / ١٨٧ ) .
(15) الفقيه . لا يأمر به من السابانة ( التحریب ٢ // ٣٩٩ و التقریب ٦٠ / ١٨٧ ) .
(16) الفقيه . لا يأمر به من السابانة ( التحریب ٢ // ٣٩٩ و التقریب ٦٠ / ١٨٧ ) .
(17) يقتربهم .
(18) أی تقنون فيها . وأصل اللفظ : هو بروي النفس في الأمر عن رویة وتثبت ( المرجع السابق ١٨ / ١٨٧ ) .
(19) أی : سابیكم (chunkصحاح ص ٤٩٩).
بسأكم وأسلامكم، كلا يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إب، ويذهب بكم ذات الشمال وآناشد فيكم رجولة العاليم، فأقول: أعلم أنى من الأنبياء، أعلم أنى فيقول: محمد أنك لا تدرى ما أحدثنا بعدك، لنعمك، Mutual أنك حاء الفهمى (1) على أعقايبهم، فلا أعفرن أحدكم فيم القيامة يجعل شاها لها شواها (2)، فإن يشأ، محمد يحيد; فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك ولا أعفرن أحدكم، يتأتي بين يم القيامة يجعل فرسا لها حمله (3)، فإن يشأ، محمد يحيد.; فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك (4).

２２６ ـ باب: في العرفاء

４８４ ـ حدثنا محمد (5)، عن مبارك (6)، عن عبد العزيز (7)، عن أنس بن المخيم: "مرت به جنزة، فقال: طويلا، إن لم يكن عريفا" (8).

(1) أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير. وأشار إليه الخصمي في أول الحديث. ولم يأخذ عليه في جميع الزوائد. وساقه المفتاح ابن حجر في المزائل وزاده لأبي بيلى. ونقل الشيخ تقي الجرب من البصيري قوله: "رواه أبى يعلى باسناد حسن، وأصله في الصحيحين" (المطالعatal: １１２ －１１２) .

(2) لم أعرف عليه في شيء من الكتب المرتبة. ومعنا صاحب مذكور في الصحيحين وغيرها، عن أبي هريرة وغيره.

(3) اقتضى جامع الأصول ２７６/２.

(4) واستاداً أني يعلى بالنقات، سوّي يعقوب بن عبد الله، فهو صدوق يرم.

(5) يعني أن يكون محمد بن أبي بكر المقدسي. أو محمد بن يحيى بن أبي سفيان. وكلاهما نقد.

(6) ابن حمزة البخاري، وعلي عبد العزيز بن صعب. نقد في الحديث (10). (7) ابن صعب. نقد.

(8) أخرجه أبو يعلى في (المطالعة ３３２)، وذكره الهامشي وقال: "رواه أبى يعلى". عن محمد، ولم ينسبه، فلم أعرفه.

وبقية رجال نقات: (جمع الزوائد ２３/２) (8).

ورجاء أبي يعلى نقات. وله مبارك بن سحيم وهو من الروك، وقال أبو بكر الرزعة: ما أعرف له حديثا صحيحا (8). (advisor.

ميران العناد ３/２ (43). (9)
263 - باب : في العشور

485 - حدثنا عبيد الله (1)، حمذ بن عبد الله بن الزبير (2)، ثنا اسرائيل (3)، عن ابراهيم بن مهاجر (4)، عن رجل (5)، عن عمر بن حريث (6)، سمعت سعد ابن زيد (7)، يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : يامعشر العرب احمدوا ربيكم الذي رفع عنكم العشور (8)، قال : (9).

264 - باب : أخذ الجزية من المجوس

486 - حدثنا عبد الله (1)، ثنا سفيان (11)، عن أبي سعد (12)، عن نصر ابن

______________________________
(1) ابن عمر الطوارئ.
(2) الأصلي - تقدم في حديث (149).
(3) ابن يونس السبيعي.
(4) البغلي - تقدم.
(5) لم أفق عليه.
(6) المخزومي، صحابي رضي الله عنه - تقدم.
(7) في الأصل : "سعيد بن يزيد"، وهو خطأ، والتصحيح من كتاب الرجال، من مجمع الزوائد، وكتاب الأسئلة.
(8) و严شة : جمع عشر، والمعنى : أنه لا تؤخذ من المسلم ضريبة لأنها تصر كمالية. (詹姆 الأصول 222/2، 239).
(9) ونظر النهاية في الفقه 227/7.
(10) لم أفق عليه في مسنده أبوي رشيد، وأخرجه الامام أحمد من طريق الفضل بن دكين عن اسرائيل، وسأله باستدامة.
(11) وذكره اليمي، وراوته لأحمد، وأبي يعلى، والبازار، وقال : فيه رجل لم يسبق، وهذه رواية موثقة من مجمع الزوائد 272/2، وأخرج البازار من طريق محمد بن المتنى، عن اسرائيل، وسأله باستدامة، ولفظه : "يَا أُيُّها الناس أحمدوا الله الذي رفع عنكم العشور"، قال البازار : لا نعلم عن سعد بن يزيد إلا من هذا الوجه، (كتف). 
(12) الاستمابر 227/7.

وقد ورد بطريق أخرى بلفظ "لا الفضير على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور" اظهر (سنن أبي داود 169/3، وغيره).

100 - عبيد الله بن عمر الطوارئ.
111 - ابن عبيدة.
112 - البقال - تقدم في حديث (170).

467
باب: لا تحصل الصدقة لأصحاب رسول الله ﷺ ولا موالاهم

487 - حدثنا زهير، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (الف) ثنا سفيان (ال)، عن ابن أبي ليل (9) عن الحكم (8)، عن مск (7)، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله ﷺ أرم (6) أرقم الزهراء على بعض الصدقة، فمر بي رافع (5) فاستبعه (4)، فأتي]

(1) البيني، عمه خليفة في الطبقة الثانية من حفظ عنه الحديث من أهل البصرة، وأرخ وفاته بعد النهاين.
(2) وقال ابن حجر، روي كأبو الهوارج وصح رجوع عنه (طبقات خليفة ص 204.3، والتحديب 427، والتقريب 299/2).
(3) نبت ذلك عن رسول الله ﷺ وأنه أخذها من مجلس فارس (جامع الأصول 659/2).
(4) روى عن عمر بن عبد الباري أنه أخذتها من مجلس فارس (المراجع السابق).
(5) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 514.4)، وذكره هشام وزعزع لأبي يعلى، وقال: فهي أبو بكر يقال وهو متوقف.
(6) جمع الزوالدات 6/121.
(7) وصحة أربعه وهو ضعيف يدل على رواية معتنا.
(8) تقدم في حديث (149).
(9) النوري.
(10) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل.
(11) ابن أبان العدني، تقدم.
(12) ابن بكر، تقدم في حديث 293.
(13) الزيدية من سنده أبى يعلى، وصحايته جمع الزوالدات وأرقم صحيبي وهو غير أرم (الآراء المخزومي 68/2).
(14) النصاري المشهور، (أظهر الآراء المخزومي 68/2).
(15) يحمل أن يكون القطب على غيرهم، وكلاهما مولى مهيب لرسول الله ﷺ (المراجع السابق 67/4).
(16) في الأصابة فاستبعه أبا رافع 68.
النبي ﷺ فذكر ذلك له فقال: يا أبا رافع: إن الصدقة حراس على محمد وعلى آل محمد، وإن مولي الله ﷺ منهم، أو من أنفسهم (1).

488 - حدثنا موسى بن محمد (3)، نا عبدالله بن عمرو (4)، لنا شعبة، عن بريد ابن أبي مريم (5): قال: سمعت أبا الجؤراء السعدي (1)، قال: سألت الهسن (6): ما سمعت من رسول الله ﷺ؟ قال: وجدت مرة من مر الصدقة فأغلقتها في. فأخذها رسول الله ﷺ من في بلاغها (7)، فأنتها في التمر. فقيل: يا رسول الله، لم أخذتها؟ قال: لأن الصدقة لا تُغلَّ لأي محمد (1).

(1) المراد به الموت الرقيق.
(2) أخرج أبو يعلى في (مسنده ص 272)، ذكروا الهجيمى وزعى لأبي بعل وزعيم الطرائني في الكبير، وقال: فيه محمد ابن أبي ليل وفوه كلام (مجمع الزوائد 3/601). وفي استاده محمد الأندس وهو يخطى، في حديث النوري وفيه ابن أبي ليل وهو نص رآه، الحفظ جدا، والحكم صدوق له أجل.
(3) ابن حبان.
(4) أبو عامر المعددي. تقديم في حديث (159).
(5) تقديم في حديث (28).
(6) أبو سعد عبد الله الربيعى. تقديم.
(7) ابن عاى، سبط النبى.
(8) الزرقاء بفضيحي السيد.
(9) ما يسيل من النص من الرقم (5، امتاز راهود - عين خيات الصلاح).
(11) وآخره أبو يعلى من طريقه مؤلف عن شعبة، لكنه لم ينص على لفظ الدعاء (مسنده أبي بعل ص 271).
(12) وتذكر الهجيمى باللفظ الذي رواه الإمام أحمد من طريق العلاج بن صالح عن بريد وزعى له وآبى به، والطرائني في الكبير، وقال: رجال أحمد نافذ (مجمع الزوائد 3/601).
(13) واستاد أبي بعل رجال نافذ، ونيمه في حفظه مقال، وقد تولى.

1279
فتح الله عليه باب فقر

489 - حدثنا بشر بن الوليد (1) نا، محمد بن عبد الرحمن (2) عن العلاء (3)، عن أبيه (4)، عن أبي هريرة، وهل (5) عن أبيه (6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر (7).

267 - باب: التعقف

490 - حدثنا محمد بن أبي بكر (8)، ثنا محمد بن دينار (9)، عن إبراهيم الهجري (10)، عن أبي الأحوص (11)، عن عبدالله فذكر بهذا الترتيب: احذروا! يقول فيها: «وعن» فنها، عن عبدالله، عن النبي ﷺ قال: الأولثناء قال: indexOf الله العلياء، ويبعث الله اللى تليها، ويبعث الله السائل السفلي إلى يوم القيامة، فاستعن عن السؤال وعن المسألة ما استطعت، فإن

(1) الكذب، تقدم.
(2) أحببه ابن البيلاني، تقدم.
(3) ابن عبد الرحمن الحربي. تقدم في حديث (317).
(4) عبد الرحمن بن بعثواجه، مولى الحرة، ثقة من الثابت.
(5) التهذب (302)، والترقب (127).
(6) ابن أبي صالح - ذكوان他说: صدوق تقير حفظه بأخبره من السادة. (التقريب 38/1).
(7) ذكوان他说: تقدم في حدث (417).
(8) أخرجه أبو عبيدة في (مسنده ص 302) ذكره الهذمي وقال: رواه أبو عبيدة من روایة محمد بن عبد الرحمن. عن
(9) سهيل والعلا، ولم يعرفه. (مجمع الزوائد 95/3).
(10) في استاد أبي عبيدة محمد بن عبد الرحمن، فكان البيلاني فهو ضعيف. وفيه بشر بن الوليد وقد خر، وسهيل تقير حفظه، وتابعه العلا، وهو صدوق.
(11) المتنبي.
(12) الأزدي، صدوق سيق: المفظ، تقير قبل موهب. من الثامنة. (التهذب 95/160، والترقب 2).
(13) ابن سلم المعيدي. تقدم في حديث (111).
(14) عفون بن مالك. تقدم.

479
أعطيت شيئاً أو قال: خيراً، فليفر عليك، وأبداً بين نطول، وأرضي (1)، من الفضل، ولا تلام على العفاف (2).

باب: فيمن سأل مالايطل له

491، كُـ- حديث داود بن رشيد، نبي مهر بن سلَيْم (3)، عن عبد الله بن بشر (4).

عن الأعشُم، عن أبي سفيان (5)، عن جابر، عن عمر رضي الله عنه قال: دخل رجلان على رسول الله ﷺ بإخملتهما في شيء، فأتبعاً ببدارين فخرجما فذاءها يشيّدان خيراً، فدخلت عليهما فقلت: يا رسول الله: رأيت فلاناً وفلاناً خرجاً من عندك يشيّدان خيراً، قال: لكم فلاناً ما يقول داود (6)، وقد أعطيهما ما بين عشرة أو مائة، فما يقول ذلك، وأن أهذكم ليخرج بصدقته من عندي ما بسطه (7)، وإذاً هي له نار. قلت: يارسل الله: كيف

(1) الرَّضَع: الطبيعة القليلة. (التهاية في العرب 2/ 238).
(2) أخرج أبو يعلى في (مستوى ص 470)، وذكره البيهي بلفظ أبي يعلى ولفظ الامام أحمد، وزعزع لها، وقال: رجلان موثوتوان (جمع الزوائد 3/ 97) وذكره ابن حجر في المطالب بلفظ مقارب، وزعزع لاسحاق بن راهوم. وقال النسيب: الحبيب الرحمان: عزا اليوسف في شهد وإبن منعم، وغيرهما أيضا، وقال: مدار أسناهم على إبراهيم الهجري وهو ضعيف (المطالب العالية 244/ 2).
(3) وأخرج البيهي من طريق أبي الزغع، عن أبي الأحوص عن أبيه عن رسول الله ﷺ ولفظه كلف أبى يعلى ومن طريق علي بن عاصم، عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وقال البيهي: رواه إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً وموفقاً. ثم قال: نابغة إبن عاصم. إبراهيم بن طهان، عن الهجري مرفوعاً، ورواه جعفر بن عنون، عن إبراهيم الهجري موفقاً (السند الكبیر 199/ 4).
(4) وفي استاد الهجري وهو ابن الحديث، وابن دينار صدوقاً سبيًّه، الحافظ.
(5) الرقي، وله عجب بن سفيان (المرفعة والتاريخ 2/ 457).
(6) الرقي، تنقل في حديث (7).
(7) طلحة بن نافع الواسطي. تنقل في حديث (51)، وأبا بكر بن عبد الله رضي الله عنه.
(8) هكذا في الأصل، وقد تم التصحيح، وقوبله ما جاء في مستند أحمد. وتعمّر الزوائد، وهو ما هو كذلك.
(9) وتقدم أن تكون العبارة كما أنثها يعني: ما يقول ذاك يحق.
(7) نائب الثني. وضعه تحت إبطه.
تعظيمي وقد علمت أنها له نار؟ قال: فلما أصمت، يقول: "يأبي الله عز وجل لى البخل".

قلت: بعضه في الصحيح.

492 - دخلت سهيل بن عبد الجبار، حديثاً ضرب عن صد الطحان. نأوكر بن عياش، عن الأعشى، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن عمر.

فذكر نحوه.

493 - دخلت زهير، نا جربير، نا الأعشى، عن عطية، عن أبي سعيد المهردي قال: دخل رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجهما من عنه، فلقاهما ( عمر 111) فقالا: وأنتِي معرفة وشكراً ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بما قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لين فلانا أطيعيه ما بين العشرة إلى المائة فلما يقل ذلك أن أحدهم يسأل من نطاقه فتأتيه بما ترابعه وما

(1) ذكره الهيشمي من مسند أبي سعيد المهردي بلغت مقابر و وقال: رواه أحمد وأبو حنيفة والوسر بن نحوه. و رجل أحمد.

(2) أخرج مسلم من طريق عطان بن يزيد الليثي عن أبي سعيد المهردي حديثاً غير هذا اللفظ، في باب: فضل التخفيف والصارب. ( صحيح مسلم 279/2). و عدى المزاي حديث مسلم يلي الบาย的积极性 و وصل وأبي داود.

(3) وليس في أسانيد أبي بكر إلا رواية الأعشى المعتمدة وهو مدرس.

(4) المهاجوت. تقدم في حديث 161.

(5) صدوق له أهلم. ( الترقب 1749).

(6) تقدم.

(7) ذكوان السكان. تقدم.

(8) تقدم في حديث 491.

(9) ابن عبد الله المعيضي. تقدم في حديث 6.

(10) ابن سعد بن جناد، الإعراب. صدوق برهة. كبار، كان شيخاً مدرساً، من الثالثة. ( التهذيب 224/7).

(11) والترقب 24/2.

(12) الأزابدة من مسند أبي بكر. ومن كشف الأسئلة.

472
279 - باب: خير للمرء أن لا يسأل شيئاً

495 - حدثنا ابن كثير(41)، نقل أبو هشام بن سعد(111)، عن زيد بن أسلم(17)

4) ابن عمرو بن مسعود بن الماعز الأنصاري، نقل ابن حجر: صدوق من السنة. (مجلة الاعتدال 7/70، والتقريب 38/6)
5) كيسان بن مسعود المقبري 300 عنهم في الحديث 175
6) لم أفهم عليه.
7) جاء في سنن حكيم بن حزام: "أن هذا المال خضرة جللة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه
الكعبي 176/4.
8) قال ابن كثير: "أي بثمنصر في مال الله تعالى يلا يرضيه الله. (النهي في الغريب 88/2)
9) أخرج أبو ع邺 في (مسنده ص 595)، وذكره الطباشيري، وزعزع لأبي بعث، وقال: فيه داود المال وليه كلام
جمع الزوايد 93/39.
10) وجمال أبو بن طلحة، وفيهم الصدوق، ودعا المال لا تأس بيه.
11) محمد بن عبد الله بن نفر.
12) مولى عمر رضي الله عنه: تقدم هو وأبوه.
عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله: قد (1) قلت لي: إن خيراً لك أن لا تسأل (أحدا من) الناس شيئاً: قال: إنما ذلك أن تسأل وما أتاك الله من غير مسألة فائتاك رزقي رزقه الله (2).

قال: حديث عمر في الصحيح، وليس هو بهذا السياق.

496 - حديثنا أبوخثمة، ننا محمد بن عبد الله الأسودي، ننا هشام بن سعد، فذكر

نحوه (2).

270 - باب: من جاءه معرف من غير مسألة ولا إسراف فلا يرده

497 - حديثنا أحمد بن إبراهيم (3)، ننا أبو بكر الرحمن (4)، ننا سعيد (5). حديثي
أبو الأسود (6)، عن بكر بن عبد الله (7)، عن بكر بن عبد الله، عن سعيد، عن خالد بن عبد
الجهني (8) قال: سمعت رسول الله والقول: "من يبلغه معرف من أخوه من غير مسألة ولا
إسراف (9) نفس، فليقله ولا يرده، فائتاك رزقي رزقه الله إليه" (10).

---

(1) في مسند أبي يعلى: "ألبس قد قلت؟".
(2) الزيدة من مسند أبي يعلى، وجمع الزوايد.
(3) أخرجه أبو يعلى في (مسند ص 27)، ذكره الهيثمي وعزا لأبي يعلى، وقال: رجله موثوق، وهو في الصحيح
باختصار (جمع الزائد 3/10).
(4) في استاد أبي يعلى، هشام بن سعد وهو صدوق له أوهام، وبقية رجائه نفت.
(5) تقدم مخرج الحديث، ولم أفز عليه في مسند أبي يعلى به هذا الاستاد، ولهناء سعد وهو صدوق له أوهام
(6) الدورفي، تقدم.
(7) عبد الله بن يزيد المقرئ، تقدم.
(8) ابن أبي آس الخراي، تقدم في حديث 473.
(9) مسلم بن عوف بن العبد، تقدم.
(10) الأنسج، تقدم.
(11) بالله، الموجه المضمون، والسين المهملة، المدنى، نقوة من الثمانية (التقرب 97/1).
(12) ذكر به في (تحرير أثر الصحبة 156/1).
(13) قال ابن الامير: "أي غير مظلم الله، لا طاعين فيه (النهاية في الغرب 4/127)".
(14) أخرجه أبو يعلى في (مسند ص 111)، وأخرجه أحمد في مسند بهذه الطريق (المسند 226/220).

474
271 - باب: عرض الصدق على أهلها

498 - حدثنا العوامري (1)، ثنا كثير بن هشام (2)، ثنا جعفر بن برقان (3)، ثنا أبو سكينة الحمصي (4)، عن عبد الله بن عبد الرحمن (5) أن عمر قدم الجبابة (6)، جابية دمشق، فقام خطيباً فذكر (7) الحديث إلى أن قال: ألا أذا انصرفت عن مقامي هذا فلا يبقني أحد له حق في الصدقية إلا أتابى، فلما يأتيه من حضره الا رجلان فأمرهما فأعطيا، فقام رجل فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، ما هذا الفناء المنعقد بأحق بالصدقية من هذا الفناء المنعقد. قال عمر: ويلك، وكيف لنا بأولئك؟ (8)

(1) عبد الله بن عمر: تقدم.
(2) الكلابي، نبيل بن داود، ثقة من السنة.
(3) الزرقي، نظم في حديث (450).
(4) ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل السنة، بعد أصحاب رسول الله ﷺ.
(5) حجر: شيخ مسنور ما رأى ولا ضغف فهو جائز الحديث.
(6) طبقات خليفة:
(7) الكنص:
(8) أحسان الفارز: المدهدف، وذكره ابن أبي حاتم، وقال ابن حجر: شيخ مسنور ما رأى ولا ضغف فهو جائز الحديث.
(9) سالم الميزان:
(10) أحسان الفارز.
(11) أحسان الفارز: المدهدف.
(12) مجمع البلدان: (49).
(13) فلم أنهف على الحديث هذا الاستاذ في مسندر أبي بكر، وذكره من طريق جابر السواحلي قال: (خطيباً عمر ابن الخطاب، جابية، فقال: أنا الناس قام فينا رسول الله ﷺ، فما مقامي فيكم اليوم، فقال أحسنا اللأخ ص: 24.
(14) مسندر أبي بكر: (25).
(15) ذكره الهيثمي، وقال: رواه أبو يعلى في أئمة حديث الجبابة وناق أبو سكينة الحمصي، ولم أمد من ترجمه:
(16) مجمع الزواري: (21).
(17) أورد ابن جهر في المطلب، وعازه لأبي بكر بعل ص: (المطلب: 25).
(18) وفي أئمة أبي بكر، أبو سكينة، عبد الله بن عبد الرحمن، وأولئك مسنور.
(19) مجمع البلدان: (49).
272 - باب: تأليف الناس بالعطية

499 - حدتنا عبد الله بن عمر، ثنا يزيد بن زريع (1)، ثنا حميد (2)، عن أنس قال:

إن كان الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم له فذكر (3) نحوه.

1) تقدم.
2) الطويل.
3) لم يتقدمه حديث بعهد حتى يقول "فذكر نحوه" لكنه ذكر في مجمع الزوائد حديثا عن أنس بن فيظ "أن كان الرجل ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، لا الإسلام إلا له، فلا يسأله حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها" ثم قال الهندي: وفي رواية "أن كان الرجل ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم له" ثم قال: والبابي بعهد ورواه أبو عبيظ ورواه رجال الصحيح (مجمع الزوائد 104/81).

وقد أخرج أبو عبيظ باللفظ الأول في (مستند ص 349)، ولم أقف عليه باللفظ الآخر، ورواه نفاث، وهبيد.

مدان وفق عنده.
الكتاب التاسع

كتاب الصوم

باب: في رؤية الهلال

۲٧۳ - مضاءة

۵٠٠ ـ حديثنا أبو خيشمة، نحن روح (۳)، نتنا زكريا بن اسحاق (۳)، نتنا أبوالزبير (۴) أنه مرض عامر يقول: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيت الهلال فصوموا وإذا رأيت العوامة فمنعهم فان غم عليهم فبعث ثلاثين يوماً (۵).


۱ ـ مرض عامر (۱۴۵).
۲ ـ الكوفي، نقله رفيقد (۱۴۸) والمعرفة والمختصر (۱۴۸).
۳ ـ محمد بن مسلم بن نورس، نقله في البخاري (۱۴۸).
۴ ـ أخرجه أبي عبيدة في (مصنف ص ۳۳۰)، وأحمد عن روح، بإسناده وفظه (مصنف أحمد ۳۵۹/۳)، ذكره البخاري.
۵ ـ عزاء أحمد ولأبي بيل، والطريقي في الأوسط، وقال: رجل أحمد رجال الصحيح (مصنف الزوائد ۳/۱۴۵).
۶ ـ ورجال أحمد بيل نفاق، وهم رجال أحمد إلا شيخ أبي بيل فهو في طبقة أحمد، وقد تابع عن روح، وأبوالزبير.
۷ ـ كان مذل ما قد صرح بالساعة.
۸ ـ النبياني، نقل من صغر الناسعة (التقريب ۲/۱۵۷).
۹ ـ نقله في البخاري (۱۵۷).
۱۰ ـ ابن عامر العلي، نقله.
۱۱ ـ الأخباري، نقله في البخاري (۱۵۷).

۱ ـ هكذا على الرغم في الأصل، وفي مجمع الزوائد، وله في رواية وراء، بن عمر عن عبد الأعلى العليمي: إذا كان في

۱ ـ المسلمين الرجل.

۴۷۷
فتوپنا وسمع على خفيه، فلما انصرف سأله رجل فقال: أرأيك أم رأي غيرك؟ قال: بل
رأي من هو خير مني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصدها فصنع كا
رأيت صنعت وسمع وصل(1).

274 - باب: فضل شهر رمضان

ثواب صيامه

502 - حذفنا محمد بن يحيى بن أبي سعيدة(1)، نحن عبد الله بن رجاء(3)، نحن جرير ابن
أبي(4)، عن الشعبي، عن نافع بن عبيد(5)، عن أبي(1) مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه و
سلم يقول: وقد أهل رمضان: «لأعلم العباد ما في رمضان لتمت أن تكون السَّنة كلها
رمضان».

فقال رجل من خزاعة: حذفنا به. قال: إن الجنة تزين لرخص من رأس
الحول إلى الهول، حتى إذا كان أول يم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فسفقت
ورق الجنة في ظنن المور العين إلى ذلك فيقال يارب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر
أزوجا تقرؤعينا بهم، وقرأ عليهم نحن. فإنا من عبد يصم رمضان إلا زوجة من المور

(1) لم أقف عليه في مسند أبي بكر، وذكره البهذي، وعذر لأبي بكر وطاع: نحن جرير بن أبي البجل وهو ضعيف.
(2) مجمع الزوائد 146/2، وخرج له البيهي من طريق وردل بن عمر عن عبدالعلين بطرابلس، وفي منه.
(3) وفظا كلاماه عنه، وفقه مقارب للنظر في أبي بكر. (السنن الكبرى 248، 249).
(4) في استفاده الابن الثاني وهو صدوق به. وفي سابع ابن أبي ليل من عمر خلاف.
(5) أبو حجر البستر، صدوق من العاشرة، (ال평가 2/377).
(6) تقدم في حديثي، (43).
(7) قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: مدرك الحديث. (الضعفاء، الصغير ص 257، والضعفاء، والمتروك.
(8) ص 287.
(9) هكذا في مسند أبي بكر، وصحح ابن خزيمة. وهو السور، والذي في الصلح: نافع بن أبي بكر (نافع هو
ابن بردية المهدي). سكت عنه البخاري. وابن أبي حاتم، ونقل البهذي عن البخاري قوله: ليس حديثه.
(10) بصحح: (التاريخ الكبير 858) والجرح والتعديل 258، وميزان الاعتدال 4469.
(11) في الأصل: ابن مسعود. وفيم مجمع الزوائد (مسعود) دون ابن (ابن) والتصحيح من صحح ابن خزيمة. وابن
مسعود هو الفارز ذكره خليفة يمين نزل الكوفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(12) طبقات خليفة ص 128، وصحح.
(13) ابن خزيمة 120/2.
(14) في مسند أبي بكر وكذ الزوائد (ان يكون رمضان السنة).

478
العين في خيمة من درة موجبة مما نعت الله "حور مقصورات في الحيام" (1) على كل امرأة منهن
سبعون حلة، ليس منها (2) حلة على لون الأخرى ويعطي سبعون لونا من الطيب، ليس
منها (3) لون على ريح الأخرى (4) لكل ( امرأة منهن ) (5) سبعون سريرا من يافوته حمراء
موشحة بالذدر، على كل سرير سبعون فراشة بطلقاتها من استبرق، فوق السبعين فراشة
سبعون أريكة، لكل امرأة منهن سبعون ألف وصيف (6) لهاجاتها، وسبعون ألف وصيف،
مع كل وصيف صحبة (7) من ذهب فيها لون طعام يجد لآخر لفظة منها لذة لا يجد لأولها،
ويعطي زوجها مثل ذلك على سرير من يافوته حمراء (8) عليه سواران من ذهب موسيج بياقوت
أحمر، هذا لكل (9) يبيع صام من رمضان، سواء ما عمل من المسناة (10).

275 ـ باب : فيمن صام رمضان فعرف حدوده

503 ـ حديثنا عبد الله بن عمر بن أبي (11)، تنا عبد الله بن المبارك (12)، عن يحيى ابن

(1) (آية 72 من سورة الرحمن).
(2) (في مسنده أبو يعلى (ليس فيها).
(3) (في كنز العمال (منه).
(4) (في كنز العمال (الآخر).
(5) الزبدة من مسنده أبو يعلى، وكنز العمال.
(6) (في مسنده أبو يعلى (وصيفه).
(7) (في الأصل ( صفحة )، والتصحيح من مسنده أبي يعلى، ومجمع الزوائد.
(8) (في مسنده أبي يعلى (باقوت أحر).
(9) (في مسنده أبي يعلى (بكل).
(10) (أخبره أبو يعلى في (مسنده ص 85) (، وأبن خزيمة في ( الصحيحه 190/3)، وذكره اليميني ونقله: رواه
أبو يعلى، وجود جرير بن أبي، وهو ضيفه ( مجمع الزوائد 148/3)، وأورد الفاخري اب حجر في المطالب
وجزاء لأبي يعلى، وقال: فقد فيه جرير بن أبي، وهو ضيفه جدا ( المطالب العالية 1/272، 274،) وذكره
صاحب كنز العمال وقال: أورد ابن الجوزي في الموضوعات فلما يصب (كنز العمال 8/48).
وفي اسمه جرير بن أبي، وهو متروك، ونافع ابن يزيد سكت عنه البخاري، وأبو يعلى حام، وعبد الله بن رجا،
صدوقهم قليلا.
(11) تقدم في المحيط (67).
(12) (المروزي، ثقة، من الثانة (التقريب 445/1).
بپ (1) عن عبد الله بن فضيل (2) عن عم، بن سر، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: من صم رمضان فعرف حدوه، وحفظ ما ينبغي له أن يحفظ منه كفر ما قبله.

276 - باب: تعجيل الافطار وتأخير السحور

504 - حديثنا أبو بكر بن أبي شيبة (4) نص حسن الجعفي، عن رائد، عن حميد، عن أنس قال: ما رأيت النبي ﷺ ينفظ صلاة الغزوة حتى يفطر، ولو كان على شربة.

من ماء (5).

505 - حديثنا شيبان بن بروخ (6) نص طيب بن سلمان قال: سمعت عمرة (7).

(1) يحيى بن أيوب المصري. صدوق ربا أخطأ، من السنة. (التقرير 442/2).
(2) ذكر ابن أبي حاتم وسكت عليه. (الجرح والتعديل 14/2).
(3) أخرجه أبو عبيد في (مسنده ص 144)، والامام أحمد من طريق على ابن اسحاق عن ابن المبارك، باساند ولفظه.
(4) المسند 2/143. وأورداه البهذي في مجمع الزوائد وزعاه لأحمد. وباب مثله يقول: فيه عبد الله ابن أبي عبيد.
(5) فريق، ذكر ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. (مجمع الزوائد 14/2).
(6) وأخرجه ابن حبان من طريق حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك وسماه باساند ولفظه.
(7) مورد البخاري.

وفي اسناط يحيى بن أيوب، وهو صدوق يعنيه. وعبد الله بن فيريسي سكت عنه ابن أبي حاتم.

(4) تقدم هووبانيق رجال الاستاد.
(5) أخرجه أبو عبيد في (مسنده ص 145). وباب حبان من طريق أبي بكر بن بني يحيى. رفعه، أخرجه أبو يحيى بن أبي شيبة، وسماه باساند ولفظه.
(6) مورد البخاري، صحيح.
(7) وأخرجه البهذي من طريق حبان بن ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي عروبة وسماه باساند ولفظه.

من طريق نفاذ عن أنس (صحيح ابن خزيمة 2/278 /10).
(8) تقدم في مسنده (444). وتم قبليه في مسنده (710).
(9) عمرة بن عبد الرحمن. تقدم.
قالت: (1) وسمعت عائشة تقول: أن رسول الله ﷺ كان ينهى عن الوصال (2)، وأمر
بحث الافظر وتأخير السحور (3).

506 – حدثنا مصعب بن عبيد الله (4)، حدثني ابن الدراويش (5) عن هشام بن عروة،
عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: كلا وآشر باحتي يؤذن بالل (6).

507 – حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر الصبدي (7)، عن سعيد (8)، عن
قتادة (9)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتعنكم أذان بالل من السحور فإن في
بصري شيبان (10).

(1) هكذا في الأصل، ويجمع الزوائد، والطلب العليا، والذي في مسند أبي يعلى بزيادة (في الصيام) بعد قوله
«الوصل».

(2) أخرجه أبو بكر (مسند ص 298)، وزكره الهيثمي في جمع الزوائد، وعازد لأبي يعلى وقال: فيه الطب ابن
صلان وهو ضيف في جمع الزوائد (154/2)، وأبوه الهاشمي ابن حجر في المطلب وعازد لأبي يعلى، ونقل
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي عن البصيري قوله: رواه أبو بكر بن بحسة (المطلب العليا)
278/1.

وفي استناده، طبع ابن سهيل وهو ضيف، ونسبان بن فرج صدوقهم.

(3) الزهري - تقدم في حديث (31).

(4) عبد الرزاز بن إسماعيل الدراويش - تقدم في حديث (151).

(5) أخرجه أبو بكر في (مسند ص 299)، وابن حبان من طريق ابن وهب بن عبيد الله بن المدراري، وسماه بعسانه
ولبطة أن النبي ﷺ قال: إن إبان أم مكتوم يؤذن ليلًا، فكلوا وأشربوا حتى يؤذن بالل، وكان بالل لا يؤذن
حتى بيrzy الفجر” (مولد المطلب ص 224).

(6) وذكره الهيثمي وقال: رواه أبو بكر بن بحسة نافذ (جمع الزوائد 154/3).

(7) ورجاله نافذ وفهم الصدق، وهما بن عروة مدر، وقد رواه معنا.

(8) سعيد بن أبي عروبة - تقدم في حديث (131).

(9) ابن دعاية.

(10) أخرجه أبو بكر في (مسند ص 285)، وأبو بكر بن أبي شيبة في (مصنفه 3/2)، والبيزنزي من طريق عبد
الله، وسماه بن يحيى، وسماه بن بشر، وسماه BASADE، وقضى أن بالل يؤذن ليلًا، فأذنوا وأشربوا حتى
يؤذن إبان أم مكتوم، قال الزهري: لانعمه عن أنس، هذا الانساب، تفرد به محمد بن يحيى في الأصل بحبرى
عن سعيد، (كتف الأسئلة 477)، وذكره الهيثمي وعازد أبى يعلى، وقال: رجل أحمد رجاه
الصحيح (جمع الزوائد 153/2)، وأبو حمزة صاحب كنز العمال في (93).

(11) وليس في استناد الأندلس، سعد بن أبي عروبة، ومما نسبه ناب في الصحيح من مسند عائشة وابن مسعود
وغيرهم (أظهر صحيح البخاري مع فتح الباري 1/2).
باب : على أي شيء ينطوي الصائم

508 - حدثنا إبراهيم بن الهجاج السامي ، لنا أبونا عبد الواحد بن نابت (1) ، لنا
نابت عن أنس قال : كان النبي ﷺ يحض أن ينطوي على ثلاث مرات أو شيء، لم يصبه
النار (2).

باب : استحباب السحور

509 - حدثنا أبو بكر (3) ، لنا أبو أحمد (4) ، عن شريك (5) ، عن ابن عقيل (6) ، عن
جابر أن النبي ﷺ قال : من أراد أن يصوم فليستنجر ولو بشيء (7).

(1) الباهلي - ذكره ابن حجر في (مسنده ص 213) ، ذكره الهيثمي وعزة لأبي بكر ، وقال : فيه عبد الواحد بن نابت وهو
ضعف ( مجموع الزوائد 3/155) ، وذكرنا المحقق أبو حجر في المطالب وعزة لأبي بكر ، وذكر الشيخ حبيب
الرحمن أن البغدادي وثق راجه ( المطالب العالية 1/278) ، وأوردده ابن حجر أيضا في مساند الميزان ونقل
عن العقبه اخباره بانفرد عبد الواحد بن نابت بن ( مساند الميزان 4/78) ، وأخرج البهذي من طريق جعفر
ابن سلطن ، عن نابت بن سلطن أن رسول الله ﷺ كان ينطوي على رطب ، فكان لما تمكن فحارات ،
فبئن لم تكن ثنا حبات من ماء» . ذكره له الظاهر أحيى بساند مختلفة ، وأخرج أبو داود عن أحمد بن حنبل
عن عبد الرزاق ، عن جعفر بن سلطن ، وسماه بالاسناد واللغط المتفق الا أنه قال ( حكما حسوات ) 139 ( سنن
أبي داود 1/62. والسند الكبري 4/239).

وهي استnad أبي بكر ، أبونا وهو ضعيف (3).

(2) أخرجه أبو بكر في (مسنده ص 214) ، وذكره ابن أبي شيبة في (مستنده 8) ، والازر من طريق موسى ابن
دأود ، عن شريك ، وسماه بالاسناد ولفظ . وقال : رأيته في كتابه «تمع السحور في التحرير » (كتف الأسنان
4/456/1) ، وذكره الهيثمي وزعه لأحمد وأبي بكر والزوار ، والطبري في الاصطـ تقول فيه عبده الله بن محمد بن
 عقيل رحليته حسن وفيه كلام ( مجموع الزوائد 2/150).

482
279  - باب: الصوم في السفر

512 - حدثنا أبوبكيسة, ننا روح بن عبادة, ننا شعبة, عن عبدالله بن الحسن.
حماد (1) ، عن ابراهيم (2) ، عن علقمة ، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر.

ويفطر ويصلي الركعتين لا يبدعها ، يقول : لا يزيد عليها يعنى الفريضة (3).

53 - حدثنا عبد الألغ (4) ، نحن حامد (5) ، عن أبي الزبير (1) عن جابر (7) أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهم به تحت ظلال النشجر ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره فأطهر ، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه على يده فلم رأى الناس شرب فشربوا (8).

قلت لجابرا (9) حديث في الفطر في السفر غير هذا .

= من النabama
  22/1/2005 ، والتمييز 0
  3/2/2005
  0

(1) حامد بن أبي سفيان - تقدم في حديث (162)
(2) النهاية
(3) أخرجه أبو يعلى في ( سنن أبي حنيفة 489 ) ، والله أعلم بد عن روح عن سعيد بن عمرو ، وسادة بالله عليه وسلم - ( السنن 46/417 ) ، وذكره الهميني وعزاء لأحمد ، ولا يعلى بالله عليه وسلم - ( رجال أحمد 158/2 )
(4) ورد على عبد الله بن عباس بن أبي بكر وهو ضعيف أو مجهول ، وليس له وصية من طريق روح عن سعيد بن عمرو ، وفيه - ( مسند أبن أبي عبيدة 110/1 )
(5) عبد الألغ بن حامد بن نصر - تقدم
(6) حامد بن شبيب المعمري - تقدم في حديث (178)
(7) محمد بن مسلم بن ينس - تقدم في حديث (178)
(8) جابر بن عبد الله رضي الله عنه
(9) أخرجه أبو يعلى في ( سنن أبي حنيفة 294 ) ، ونفرد ابن خزيمة عن طريق سعيد بن يسار عن جابر ، وفيه - ( صحيح ابن خزيمة 3/254 ) ، وذكره الهميني في صحيح الزوارئ وقال : جابر حديث في الصحيح غير هذا ، ثم عا حديث الله لا يعلى ، وقال : رجاله رجال الصحيح - ( صحيح الزوارئ 1/120 ، 192 )
(10) وفي استادان ، حامد بن شبيب وقد ضعفه ابن مين ، وقال البخاري : فيهم - ( أوفي القدير مديلا وقد رواه معتم)
(11) لجاز حديثان في الفطر في السفر ، أحدهما في صحيح البخاري ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رأى زجاجا وجلاء ثم أكله » ، وقال : ما هذا ؟ قالوا : صائم ، فقال : ليس من الصوم في السفر » ، أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له . وسمه في الصحيح أيضا ( صحيح البخاري 733/1 ، صحيح مسلم 782/2 )

484
باب: فيه يضعف عن الصوم

514 - حديثنا عبد الله بن معاذ العتبري (1) ، ثنا أبي (2) ، ثنا عمران (3) ، عن أيوب بن أبي قيمه (4) قال : ضعف أنس عن الصوم فصنع جفنة من تزيد فدعا للقين مسكيناً فأطمهم (5) .

باب: النهي عن الحجامة للصائم

515 - حديثنا أبو بلال ربيع (1) ، ثنا حفص بن أبي داود (7) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (8) ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : احتجز رسول الله ﷺ وهو

الحديث الآخر أخرجه مسلم وغيره بلغه أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصنع حتى بلغ كراع الفهم فقام الناس ، ثم دعا يقين من ماء فوقع حتى ظهر الناس إليه تم شرب . فقال له بعد ذلك : أن بعض الناس نقد صام ؛ فقال ( أنتك العصاة ، أنتك العصاة ) ﴿ صحح مسلم ﴾ (285/2) .

(1) تقدم في حديث (43)
(2) معاذ بن معاذ العتبري . تقدم في حديث (180)
(3) عمران بن أبي السدوسة . تقدم في حديث (180)
(4) السخنیانی . تقدم في حديث (24)
(5) أخرجه أبو عمران ( مسند المصدر 382) ، وذكره الهنیني باللغة المتقدم إلا أنه قال : ( ضعف أبيوب ) وهو صحيح . فرد عزاء لأبي بعي ، وقال : جنجل الصبيح . وقد أورد رواية أخرى من طريق عائدة عن أنس وعزاها للطلاب في الكبير ولفظها ( عن فنادق أن أناس ضعف عن الصوم قبل مئته عاماً أظهر وأطنع عن كل يوم مسكيتة ) ؛ قال الهنیني : جنجل الرجال الصحيح . ( مجمع الزوائد 164/3 ) ، وأورد الحافظ ابن حجر عزاء لأبي بعي ، وقال التسخج جنجل الرحم : سكت عليه البيهقي ﴿ الطالب العالية ﴾ (683/1) ، وأخرج خطساطي من طريق فنادق باللغة الذي ذكر الهنیني وعزاء البهي ﴿ البهتیف ﴾ وساق أحاديث أخرى في مماثل ( المجم الكبیر 214/5) ، والسنین الكبیر 277/4) .

وعله لأبي بعي كلهم نفقات .

(6) الزهراوي . تقدم في حديث (18)
(7) صحيح عاصم . تقدم في حديث (174)
(8) تقدم في حديث (184)
صام معنا، فغشي عليه، فنهي الناس بان يحتجم الصائم كراهة الضعف (1).

قلت: أخرجته لأجل (2) النهي.

516- حدثنا محمد بن عبد الله بن عمار (3)، نا عباس بن عمار (4)، نا مثنى (5) ابن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، وعن عروة بن الزبير عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: أفترى الحاجم والمتحجم (6).

قلت: أخرجته لمدفوع عائشة.

٢٨٢ - باب: جواز الحجامة للصائم

5١٧- حدثنا محمد بن الصباح (7)، أنا شريك (8)، عن لثيم (9) عن

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده زيدا (عليه) بعد قوله: "كراهة الضعف". (ب) مسنده أبي يعلى (٤٤٤). (أ) أخرجه الامام أحمد بن نصير بن باب، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقتوم، عن ابن عباس، وسماه بلفظ قريب من لفظ أبي يعلى (٥٠٨/١). (ب) أخرجه البخاري من طريق داوود بن علي عن أبيه عن ابن عباس، بلفظ "أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم بالفاحة ف NSF عن غشي عليه". (ك) كشف الأستار (٥٤٨/١). (ذ) فذهب القيمي بلفظ الامام أحمد بن نصير بن أبي يعلى بالصائرين والطيارين في الكبير، وقال: في نصير بن باب وفيه كلام كثير. وقد وضعه أحمد (١٠: مجمع الزوايد ١٦٩/٢). (١٠) دارة. (٢) حديث صاحب تبييض الوصول مختصراً وعزة بالخمسة الآنسية، (تبييض الوصول) (٢٨٨/٢).

(٣) الحزاعي، نسخة من الكمبرة، (التربيب) (١٧٩/٢).

(٤) المتفق. (٥) المتفق. (٦) المتفق. (٧) المتفق.

(١) في الأصل غير ظاهرة ولا في مسنده أبي يعلى، وهو منبج من الصباح الباني الأبوابية، ضعيف اختلط أخر، وكان عابا من كبار السادة. (التربيب) (٢٢٨/٤). (٢) أخرجه أبو يعلى بالسند من مسنده ص (٥٣٥). (د) كشف الأستار (١٧٩/٢). (ذ) فذهب القيمي بلفظ الامام أحمد بن نصير بن أبي يعلى، وجزئ حديث عائشة وجهد البخاري والطيارين في الأسوط، ولم يطلب (١٠: مجمع الزوايد ١٦٩/٢). (ب) أخرج القيمي حديث عائشة، من طريق عطاء، عن عروة بن أبي عبيدة، عن كشف الأستار (٢٧٣/٩).

وفي أسناه، منبج من الصباح وهو ضعيف.

(٧) الدوبلاء. (٨) ترمي في حديث (١٢٣).

(٩) ابن عبد الله. (٩) ترمي في حديث (٧٦).

٤٨٦
عبدالواحت (١) عن أسن قاد: مثّنا أبوطبية (٢) في رمضان، فقلنا من أين جئت؟ قال:

حجمت رسول الله نهض (٣).

٢٨٣ - باب: الفطر ما داخل، وجواز القبلة للصائم,

٥١٨ - حدثنا أحمد بن منيع (٤)، نتنا مروان (٥)، عن رزين البكري (٦) قال: حدثنا
مولى لنا يقال له سلمي (٧) من بكر بن وايل أنها سمعت عائشة تقول: دخل رسول الله
(الرضوان) فقال: يا عائشة: هل من كسرة (٨)؟ فأتتته بقرص فوضعه على فمه، وقال: يا عائشة:
هل دخل بطني منه شيء؟ فذالك قيلة الصائم، أما الانتظار ما داخل وليس ما خرج (٨).

١) مولى أنس بن مالك، قال أبوهايم: شيخ، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعه الدارقطني (الجرب
والتمدبل) ٢٤/١، ويسان الميزان ٤٨/٤ ،
٢) مولىبني حارثة، حجم رسول الله نهض (١٨٨/٣) (بجء أسماء الصحابة ٢٩). (٩)
٣) آخره أبو بيل في (مسند ص ٣٨) (١٠) ذكره البخاري في مجمع الزوادن وعراء للطبراني في الكبير، ولم أعرف عليه
في مسنده عنه، وعزا لأبي بيل أيضًا وقال: فيه لبت ابن أبي سلمة وهو نفقة لخته مدس (١١) مجمع الزوادن
١٩/١٧٦.

وفي استناد له، وهو مرتوك الحديث، وعبدالواحت ضعيف (١٢).
٤) البغوي، صاحب المسنده، مات في سنة أربع وأربعين وثمانين (١٣) (ذكارة الهفاظ ٢٨٤، والتزيد ٢٨٤، والتقيب ٢٧٦) (١٤)
٥) مروان بن شجاع البكري، صلى الله عليه وساحر (١٥) التقرب ٢٩/٢ (١٦)
٦) رزين - بفه أوله ورك الزالي - ابن حبيب البكري بن يعاز الألفاظ، وفه أحمد بن معين (التقرب
٢٩/٢٥).

قال ابن حجر: للاعرش في (المراجع السابق) (١٧).
٧) أي: هل عندك شيء من خبر (١٨).
٨) في الكلام إجاز بالخفف.
٩) آخره أبو بيل في (مسند ص ١٧٤) (١٠) ذكره البخاري في مجمع الزوادن وعزا لأبي بيل، وقال: فيه من لم
آخره (١١) مجمع الزوادن ١٧٦، (١٢) ذكره ابن حجر في المطالب وعزا لأحمد بن منيع، وفه ابن حجر
ويجب ولم يعنيه (١٣).

وقال الشيخ حبيب الرحمن: نكت عليه البصري، (المطالب العالية ٢٨٩/١) (١٤).

وفي استناد سلمي، وهو مجهول، وروى من نجاة صدوق له أوهام (١٥).

٤٨٧
باب : في الصائم يأكل البرد

519 - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرخاني(1) ، ثنا عبد الصمد بن عبدالوارث(2) ، حدثني أبي(3) ، عن علي بن زيد(4) عن أسن بن مالك قال : مطرت السنة بردا فقال لنا أبو طلحة ونحن غلابان : ناوئني بالنس من ذاك البرد ، فتناوله فجعل يأكل وهو صائم ، فقلت : أمست صانعا ؟ قال : بلى ، أنا هذا بيض ولم شراب ، وإنما هو تركه من السماء تظهر به بطننا ، قال أنس : فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : خذ عن عمق(5) .

باب : فيمن أفتر يوما من رمضان من غير عذر

520 - حدثنا سهل بن زنجلة الرازي(6) ، ثنا الصباح بن محارب(7) ، عن هارون ابن...

(1) صدوق من الهادية عشرة ، التقرير 172/176 ، ومعجم نبوخ أبي بكر - ورقة 6 .
(2) تقدم في حديث (18).
(3) عبدعالوارث بن معيد الصريفي ، تقدم في حديث (467) .
(4) ابن جدعان .
(5) ذكره الهيثمي وعزة لأبي بكر ، وقال : فيه على بن زيد ، فيه كلام رد وثيق وجاهه رجال الصحيح . (جميع الزوائد 172/7) .
(6) وذكره ابن حجر في المطالب وعزة لأبي بكر ، وضعه ، وأورد به بورجة الزائر مفوفا ورفوعا . (المطالب العالية 477/1) ، وأخرجه الزبير من طريق محمد بن عمرو ، عن عبد الصمد بن ساين بن ياسين . وكلفه قريب من لفظ أبي بكر ، وقال الزبير : خالف عادة على بين زيد جد في روايته ، ثم سان رواية عادة وهي مفوفة ، وفيها ذكر ذلك لهم سعد بن المصيب بكفره وقال : « إنه يقظ الأظلة » . وتفقه الزبير يقده : لا تعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة . (كتاب الأساتذة 467/4) .
(7) وفي استاد عليه بن زيد بن جدعان هو ضعيف .
وليس المارد بأكل الرد أن يضعه تحت أسقه ثم يملؤه لأن هذا الفعل مفتوح دون شك . وإنما المارد أن يضعه حتى يذهب في فيه ثم يملؤه عليه على الأرض نحو المضيفة في الوصو، وآمر لا يجر منه مع ماتية من الكراهية.

(1) هكذا في مسند أبي بكر ، والذي في الأصل (الداري) ، وهو الأمير الحافظ ، صدوق من المتأثر.
(2) البغدادي ، ربا خالف ، من الثامنة (التقرير 174/5) .

488
عنترة(1)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمار قال: جاء رجل(2) إلى النبي ﷺ فقال:


286 - ياب: القيبة للصائم

541 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد(5)، ثنا حداد بن سلمة، عن سهوان النبي (6)، عن

(1) في الأصل «هارون بن عميره» والتصحيح من سنده أبو بكر، وهو الشافعي: قال يعقوب بن سفيان:

لا أبال له. وقال ابن حبان: منكر الحديث إذا 920 رقاطا الذهبي مفسا على كلما ابن حبان: الظاهر أن الكارة

من الزاوي عنه. وقال الدارقطني: يجمع به. وقال ابن الحجر: لا يأس به. (المعرفة والتاريخ 100/2)،


(2) لم ينص على اسمه في الحديث، وقد اختلف الأقوال في تسميته (أطراف فقه الباري) 116/4.

(3) في الأصل من غير ظاهرة، ولا في سنده أبو بكر، واللاراد باللاروشين، في محلة التي في غربها، وقدم في صحيح البخاري: ماني لا يبتهج» وصررها باللاروشين، ومنه في من물을 أن الله غلب على اسم

القرأة وما وضمنها في أنقى الكتب، فألفَة في أقصاءها من ناحية الشمائل، واللائحة من جهة الجنب، وكلا الموضعين

خارج عن الحرم.

(4) أخرجه أبو بكر في (سنده ص 542)، وقد كتب هو في صحيح الزواران، عزر الله له بلطبراني في الكبير

والاستيعاب وقال: جبلة ثلاثين (جمع الزواران: 1176/1)، وأورد ابن حجر، وأعز الله له بلتبراني ولم يتوقف

وقد سلم جبلة حيب الرحمن، وقتل جبلة الوداعي (الطيب الولاعي 1168/4).

(5) ليس في استماع مطلق، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من سنده أبو بكر، وعائشة، وغيرهما، وقصته معروفة

مشهورة (صحيح البخاري: 321/1، وصحيح مسلم: 681/2).

(6) التسويق، تقديم.

(7) سهوان بن بلاء. تقدم في حدث (116).
(عبدمولى) النبى ﷺ قال: إن المرأتين كانتا صائمتين٦، فكانتا تكتبان الناس، فدعا رسول الله ﷺ بقلح فقال لهما: قينتا فقهنا فيهما ولهما عيبطات٤، ثم قال إن هاتين صامتين عن الخلال وأفترضا على الحرام٦.

باب: ليلة القدر

522 - حدثنا أبوخيثة، ثنا معاوية٤، ثنا زائدة٦، عن عاصم بن كلب٦، عن أبيه٧، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: النمسوا في العشر الأواخر وتراء٨.

(1) في الأصل فرغ في تقرير كلمة واحدة، والزيادة من الأصابة يجمع الزواند، وعبيد هو رسل الله ﷺ ترجع له.

(2) ابن حجر في (الاصابة ٢٤٨/٧).

(3) اللحم البيض: أي الطري (الرغيب والترهيب ١٤٩/٢)

(4) لم أذهب عليه في مسند أبي بيل، وأخرجه الامام أحمد بن تركه أطول في (المسند ٤٣٢٥)، ذكره المذرب بلفظ الامام أحمد بن تركه، وذكر أن أخرج عن رجل لم يسم (الرغيب والترهيب ١٤٨/١)، ذكره الهلالي بلفظ الامام أحمد، وعزة الهلالي وقال: روى أبو علي نحوه، وفيه رجل لم يسم.

(5) أحمد في حديثه ١٧٦، وأشار إليه المحقق ابن حجر في الإصابة ونقل عن ابن عبد البر إلالله بالانقطاع بين سلسلة النبي وعبيد مسند الله، وذكره العريق وعزة لأحمد بجهالة بعض رواته (افياء، علم الدين).

(6) أصحاه نفاذ جهول.

(7) معاوية بن عمر بن المهلهل الأنصاري، ثنا من صفار الناسخة. (التحطيب ٢٥٥/١، والتقرب ٢٦٠/٢).

(8) ابن قدمه تقدم في حديث٣.

(9) ذكره النور بن تربة، صدف مي بالزائدة، من الماسمة (التقرب ٢٤٨/٧).

(10) عاصم ابن حسن بن شهاب، صدف مي بالزائدة، من الماسمة.

(11) قال ابن حسن، من الرتبة، له من ذكره في الصحابة. (المراجع السابق ١٣٧/٢).

(12) لم أذهب عليه في مسند أبي بيل، وأخرجه اليوم بن طرق الله بن دربن يعني عاصم بن كلب، وسماه بإسناده.

(13) والهلاك النافع في وجوهه. (في وجوهها) ١٩٣٣/١، ذكره الهلالي وعزة لأبي بيل، ولحوزة ووقت.

(14) رجاء أبو بيل (جمع الزواند ١٧٤/٠).

(15) وليس في استدخال ما مقدّم ورجاله بين صدور واقع.
543- حدثنا أبو الوليد الفentieth (1)، ثنا الويلد (2)، قال: أبو سلام (3) أنه سمع محمد بن عمرو بن عثمان يحدث عن أن بس مالك (أن) "الجهن" قال: يرسل الله نحن بحيث قد علمت، ولا تستطيع أن تحضر هذا الشهر فاخرنا ليلة القدر. قال: أحسن السماوات والأرض، قال: لا أستطيع ذلك. قال: النسمة ليلة سابعة تبقى وهي هذه (4) الليلة. قال: قلت: يرسل الله هذه ليلة ثلاث وأربعين، وهي ليلان بقين.

قال: كذا هذا الشهر ينقص، وهي تسع بقين (5).

544- حدثنا محمد بن بكار (6)، ثنا خديج بن معاوية (8)، عن أبي اسحاق (1)، عن أبي حذيفة (11)، عن علي، عن النبي، قال: رأيت القمر ليلة القدر كأنه شق جفتة (12).

545- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري (13)، ثنا أبو أسامة (14)، أنا الأعشش قال:

_________________________

(1) لم أخف عليه.
(2) الويلد بن مسلم.
(3) لم أخف عليه، ولا على شيخه.
(4) الزراعة من مستند أبي بكر.
(5) يعني ليلة الثلاث والعشرين من الشهر.
(6) أخرجه أبو عبيدة في (مسندة ص 347)، وذكره الحنفي وقال: رواه أبو عبيدة وفيه من لم أعرفه. (جمع الزرائد، ج 3:773، وأورد الحافظ ابن حجر في التطالب وعزة لأبي بكر، وقال الشيخ حبيب الرحمن: سكت عليه البصري.) (المطالب العالية 9-10).
(7) محتل أن يكون البلدان، أو البصري، وكلاهما تقدم.
(8) تقدم في حديث (4:19).
(9) السبئي.
(10) سلمة بن صعب الأرغي، ثقة من الثالثة، (التقرير 3176)
(11) الجماعة: أنزله في الطهارة لتناوله. (انظر النهاية في غريب الحديث 670).
(12) أخرجه أبو عبيدة (مسندة ص 27)، وذكره الحنفي، وقال: رواه أبو عبيدة، وفيه شيخ معاوية، وله أحمد وغيره، وفيه كل عام.) (جمع الزرائد ج 3:174).
(13) تقدم في حديث (14).
(14) جماد بن أسامة، تقدم في حديث (49).

491
أخبرت عن أسئل قال: خرج رسول الله ﷺ ذات ليلة وهو يريد أن يخبرنا بليلة القدر، وقد
أخبرنا به. فسمع للناظر في المسجد فاختلط) (2) (منه (3)
527 - حديث أبو خيثمة، ثنا شجاع بن الوليد بن قيس (4) ثنا أبو الخالد الداناني (5)
عن طلق بن حبيب (6) عن أبي عقبة الأسود (7) قال: أتيت عبد الله بن مسعود وهو على
أجار (8) فقال عليه، وهو يقول: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، قال: إن رسول
الله ﷺ نبأنا أن ليلة القدر في نصف من السبع الأخر، وأن الشمس ( تطلع في (9)
صبيحتها ليس لها شعاع، فصمدت فرأيتها كذلك، فقلت صدق الله ورسوله (10)
527 - حديث أبو خيثمة، ثنا شجاع بن الوليد بن قيس (4) ثنا أبو الخالد الداناني (5)
عن سعيد ابن

1 (صحيح مسلم من سنده أبو سعيد الدخري (فجهة، رجلان يحتلاان معهما الشيطان) وفي رواية عمه (فهبان) ﷺ
(صحيح مسلم 2/278) (3)
2 (صحيح مسلم من سنده أبي سعيد (فهبان) (المرج الساقي) ﷺﷺ
(3) ذكره الطيبي وزعى لأبي يعلى، ولطران في الأبد، وقال: سقط منه الطبي، وروجاه نعات (صحيح الزوايدة ﷺ
177/2) ﷺ ولألف عليه في سنده أبي يعلى ولا غيره، وفي استراح انقطاع سنده وألف الأصم ﷺ
وعنده ثابت في الصحاح من سنده أبو مرحمة، وأبي سعيد المخزري، وعبيدة بن الصامت وغيرهم ﷺ
(صحيح البخاري 24/2، صحيح مسلم 2/272، الرد 27، وكذب المنزل 53/8 ﷺ)
3 (السنوي، صدر له أباه من التاسعة (التقريب 37/2) ﷺ
4 (تقديم في حدث (397) ﷺ (4)
5 (طقس يسكن اللام - ابن حبيب المزني - صدور رمي بالاريخ من الثلاثة (التقريب 280/6) ﷺ
6 (سكت عنه ابن أبي حامد (المرج والتدليل 408/9) ﷺ (5)
7 (الأجر، هو السلم الذي ليس حواله مارد الساطيس من جدار ونحوه. يتصرف (النهيلة في الغريب ﷺ
37/1) ﷺ (6)
8 (الزيداء من سنده أبي يعلى، ويكن أن برم بلكم دينها.
(9) أخرجه أبو عبد الله (495) ﷺ، وإمام أحمد من طريق أبى العبود عن أبي عكر، وسماه بنامه فنادب
للنفح: أبى يعلى (السناد 71/4) ﷺ وأبو عبد الله الهناني بن عثمان، وعبيدة بن أبي يعلى، وقال: أبى عكر لم
أبلغه نعمه، وبيه بنو الفتوح (صحيح الزوايدة 174/2) ﷺ
وفي استراح نسبه وهو صدرك له أباه، وأبو الخالد الداناني صدوق، نقلت، كثير وبدد، وقد رواه معاوية ﷺ
أبو غريب سكت عنه ابن أبي حامد ﷺ، والإيجاز برتب ليلة القدر في السبع الأخر، ثابت في الصحاح ﷺ (6)
(أثر صحيح البخاري 24/1، صحيح مسلم 2/272) ﷺ (7)
11 (الكرماني، تقدم في حديث (255) ﷺ (8)
12 (عبد الرحمن ابن عبد الله (عند) ﷺ، تقدم في حديث (202) ﷺ (9)
493
عمرو بن جعدة (1)، عن أبي عبيدة (2)، عن عبدالله (3) قال: سئل رسول الله ﷺ عن ليلة الفجر. فقال: يذكر ليلة الصهbwات، قال: فقيل: عبد الله: أنا بأبي أنت وأمي يارسول الله، وبدين تمرات انكسية، بين أنك مستمر عن الفجر حين (1)، طويل الفجر.
فذكره (4) (8).  

288 - باب: رفع المنزور وأحياء العشر

528 - حدثنا أبو واسحاق (11) عن أبي عبيدة بن عياش (9) وحدثنا أبو بكر بن المتنى (10) عن هيريرة بن برير (11) عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يوطئ أهله في العشر الأول ويدفع المنزور.

قلت: رواه الترمذي خلا قوله «ويرفع المنزور».

- المنزوري، نقل ابن حجر عن ابن حبان توزيعه (تعجيل المنفعة ص 154).
- أبو بفيدة بن يحيى بن مسعود، تقدم في حديث (722).
- ابن مسعود رضي الله عنه.
- في مسنود أحمد (استحبحون).
- في مسنود أحمد ( مسترية رئة من الفجر، وذلك حين طلع الفجر).
- في مسنود أحمد (حتي).
- يعني أبا يعلى: وقد سألته جيهان، وفيه (والذي يسمى وعتران) إن شاء الله.
- أخرج أبي لهب في (مسنود ص 498) وأخرج أن أهله من طريق عمرو بن الهيثم، من السعوبات، بإساند، ولفظه نابع من لفظ أبي يعلى (المسنود 776/1) ذكره النبي ﷺ ولفظ الإمام أحمد وله اختلاف.
- يسير، وتزاع إليه، وليأتي يعلم، يطرأني في الكوير، وقال: أبو بفيدة لم يسمع من أبيه (جمع الرواية). 194/3، في اسناد السعوبات وهو صدوره، وأبو بفيدة لم يسمع من أبيه.
- الأنسبي: تقدم في حديث (114).
- السبئي.
- بنيامين.
- بريق فلا يظهره في الأصل ولا في مسنود أبي يعلى، والتصحيح من جامع الترمذي، وهبيرة هو الشيباني، قال: ابن حجر: لا أساند به وقد عب به التسنج (الترقيم 2) (3).
- أخرج أبوي لهب في (مسنود ص 494)، والترمذي من طريق تسنج عن أبي اسحاق، وسانده بسنادة، ولفظه: أن النبي ﷺ كان يوطئ أهله في العشر الأول، عن رضوان، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 367/4، وأخرج البهثي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي، ولفظه: كان النبي ﷺ إذا.
باب: 289

529 - حدثنا أبو الربيع، ثنا يعقوب، ثنا عيسى، عن جابر بن عبدالله قالت:
صل بنا رسول الله ﷺ في شهر رمضان نحن ركعتنا وأوترنا لما كانت الليلة الفاتحة اجتمعنا في المسجد، ورجعنا أن يخرج لنا قلم نزل نراقيه حتى أصيحنا ثم دخلنا فقلمنا يارسل الله اجتمعنا في المسجد ورجعنا أن تصل لنا، فقال: أي خشيت أو كرهت أن تكتب عليكم (6).

باب: 290 - فضل صوم التطوع

530 - حدثنا بشر بن هلال الصواب، ثنا عبداللهوارة، عن ليث (7)، عن
مجاهد (8)، عن أبي هريرة قالت: قال رسول الله ﷺ: لو أن رجلاً صام يوماً تطوعاً ثم أعطى

كان الغبر الآخر من رمضان شمر المزر واعزال النساء { السنن الكبرى 346/4 }، وذكر بهبشي بنphones ١٧٦/٣
وعزاء للطيارين في الأرض، وأتى يعلى وقال: في استاد الطيارين عبدالله بن القاسم وهو ضيف، واسناد أبي
عيسى بن جارية، وقدم.

(1) يعقوب بن عبدالله بن سعد الفغمي. 
(2) ي lateinit بجارية. 
(3) أخبره أبو يعلى في (مسند ص ١٨٦) ، وذكر بهبشي في مجمع الزوائد، وعزة لأبي يعلى، والطيارين في الصغير.
(4) وأبو محمد المغيرة، نعمة من العاشرة. 
(5) عبيدالوارة بن سعيد الفنعري. 
(6) ليث بن أبي سليم. 
(7) يطلق جبر. 

(6) مجمع الزوائد ١٧٦/٣ وبيعته.
(7) مجمع الزوائد ١٧٦/٣ وبيعته.
(8) مجمع الزوائد ١٧٦/٣ وبيعته.
(9) مجمع الزوائد ١٧٦/٣ وبيعته.

494
الأرض ذهبا لم يستوف نواهه دون يوم الحساب

باب: فيمن صام يوما ابتدأ وجه الله

1. حديثنا أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، حدثني ابن عبيدة عن زبان ابن مغافر عن ربيعة: عن سلمة، عن قيس بن نافع: أن لهجة بن عمرو بن ربيعة. قال: فنحور، وقد صام يوما ابتدأ وجه الله، بعده الله من جههم كحرب غراب طار وهو فرح حتى مات همرة.

(1) أخرج أبو يعلى في سنده ص 556. وفي معجم نسيمته، ورقية. وذكره الباحثون في لغة ورقية والرازي.

(2) في معجم الكثير، والرازي، للرازي، للرازي، للرازي.

(3) في معجم الكثير، والرازي، للرازي.

(4) أخرجه أبو يعلى في سنده ص 556. وفي معجم نسيمته، ورقية. وذكره الباحثون في لغة ورقية والرازي.

(5) في معجم الكثير، والرازي، للرازي.

(6) في معجم الكثير، والرازي، للرازي.

(7) في معجم الكثير، والرازي، للرازي.

(8) في معجم الكثير، والرازي، للرازي.
باب: فيمن صام يومًا في سبيل الله

(1) نتنا أبوب بن عبد الله بن سعد بن أبي زيد بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المطلب.
(2) نتنا أبوب بن عبد الله بن صالح بن عبد الله بن عبد المطلب.
(3) نتنا أبوب بن عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
(4) نتنا أبوب بن عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
(5) نتنا أبوب بن عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
(6) نتنا أبوب بن عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
(7) نتنا أبوب بن عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
(8) نتنا أبوب بن عبد الله بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب.
(9) أخبار أبوب بن عبد الله بن سعد بن أبي زيد بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد المطلب.
(10) وذكره نتنا أبوب بن عبد الله بن سعد بن أبي زيد بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد المطلب.
(11) وذكره نتنا أبوب بن عبد الله بن سعد بن أبي زيد بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد المطلب.
(12) وذكره نتنا أبوب بن عبد الله بن سعد بن أبي زيد بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد المطلب.

باب: في صوم عاشوراء

(1) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(2) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(3) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(4) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(5) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(6) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(7) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(8) نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(9) وأخبار أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(10) وذكره نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(11) وذكره نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.
(12) وذكره نتنا أبوب بن عبد الله بن عمر المغيرة بن عبد الله بن عبد المطلب.

496
ذكر صم عاشورة، قال: نعم، وكان يعظمه حتى يدعو برضعاته (1)، وعرضاء إبنه.

فاطمة فيتفل في أفواههم، ويقول للأمثات لا ترضعون إلى الليل (2).

534 - حدثنا عبد الأعلى بن حداد (3)، نحن حداد (4)، عن أبي هارون العبدي (5)، عن

أبي سعيد النخعي أن رسول الله ﷺ أمر بصمه عاشوراء، وكان لا يصومه (6).

535 - حدثنا أبو الربيع الزهراني، نحن سلام بن سليم (7)، عن زيد العمي (8)، عن

يزيد الرفاعي، عن نسيم، عن النبي ﷺ، قال: فلقت البحر لبني إسرائيل يوم

عاشوراء (9).

294 - باب: صوم يوم عرفة

536 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نحن خالد بن خالد (10)، عن محمد بن جعفر ابن

(1) في رواية الطبراني، وأبي نعم، ( أبدعوا كبانه وصبيان فاطمة المحترم )

(2) لم أدفعت عليه في مسند أبي بيل، وذكره الهممي وزعاز لأبي بيل، وزعاز للطبراني بلغت قريب من لغظ أبى بيل.

(3) وقال: ومن فقهه لم يذهب من ترميم، ( مجمع الزوران 3/ 187 ). وأورده المافاظ ابن حجر في الاصابة

(4) وعن حنبل بن قاسم، وابن منه، وأمر السلمي الكحش، وأبي نعم، ( الاصابة 2/402 ). وذكر في

المطال وتعاز لأبي بيل وللحاشين بن أبي أسامه. ( المطال العام 1/ 194/1 ).

(5) وفي استاده علامة، ولم أذف على من ترميم عنها.

(6) النبرس. - تقديم.

(7) خادم بن زيد. - تقديم.

(8) عابرة بن جوين. - تقديم في حديث ( 296 ).

(9) أخرجنا أبو بيل في ( مسند ص 130 ). وذكره الهمجي في مجمع الزوران وزعاز لأبي بيل، وقال: فيه أبو هارون

العبدي، وهو ضيف. ( مجمع الزوران 3/ 187 ). وأورده المافاظ ابن حجر في المطال وتعاز لأبي بيل، ونقل

(10) التميمي حبيب الرحمن عن البوصيري ت言いته.

(11) المطال العام 1/ 194/1.

(12) وفيه أبو هارون ولا يعلم الرواة عنه.

(13) الطويل. - تقديم في حديث ( 214 ).

(14) زيد بن الحواري العميم. - تقديم في حديث ( 216 ).

(15) أخرجنا أبو بيل في ( مسند ص 333 ). وذكره الهممي وزعاز لأبي بيل وقال، فيه يزيد الرفاعي وهم كلام وقد

(16) وق. ( مجمع الزوران 3/ 188 ).

(17) وضع في إسناة، سلام بن سليم، وزيد العمي، والرأفاني، والدكتات، والثاني، والثالث، ضيف. ( مجمع الزوران 3/ 188 ).

(18) الطويل. - تقديم في حديث ( 431 ).

497
أبي كثير (1) قال: حدثني أبو حان١ عن سهل بن سعد (2) قال: قال رسول الله ﷺ:
من صام يوم عرفة غفر له ستين متتابعين.

296 - باب: في من صام الأبرع، وألف خمس

527 - حدثنا سويد بن عبيد (3)، حدثنا بقية بن الويلد (4)، عن أبي بكر (5)، قال:
حدثني محمد بن زيد (6)، عن حنش الصنعاني (7)، عن ابن عباس قال: قال رسول

الانصار، تغلب من السنة (التقريب 370/2).

(2) سلمة بن دينار الغار. تقدم في الحديث (33/1).

(3) الساعدي. تقدم.

(4) آخره أبو بكر بن أبي نبيه عن معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطلاقي، عن أبي حامد عن سهل بن سعد.

(5) مصنف ابن أبي نبيه (37/2). وأخرجه أبو بكر بن أبي نبيه عن معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطلاقي، عن أبي حامد عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ﷺ: "من صام يوم عرفة غفر له ستين متتابعين".

(6) ابن السد الذي أورد وهليبي هنا وأعقبه بن حديث آخر. مصنف أبي بكر بن محمد بن عبد الله صهيب (296/1)، وأخرجه الطبراني من طريق أبي بكر، وعثمان، ابن أبي نبيه، عن أبي حفص الطلاقي، وسماه بالسادة. ومنه (العجوم الكبير 3/2020). أورد وهليبي في مجمع الزوائد وعازه لأبي بكر بن عمرو بن الهجائي في الكبي. وقال: "رجل أبو بكر بن علي رجل الصحيح. (مجمع الزوائد 189/3)"، ذكر ابن حجر في المطالب وعازه لأبي بكر بن أبي نبيه (النظر في المطالب 296/1).

والأنصار الذي ذكره وهليبي رجالات نفقات وفهم الصدوقي، وقد ورد فيه وهليبي رجع الله.

أما استاده الصحيح ففيه معروفة بن هشام الفصار وهو صدوق له أوهام. وأبو حفص عبدالسلام بن حفص فقد وتبث ابن معين وискوت عنه أبو حامد.

(1) تقدم في الحديث (46/6).

(2) تقدم في الحديث (141/6).

(3) أبو بكر بن أبي مريم الفساقي. تقدم في الحديث (141/6).

(4) لم أ الإمام صاحب.

(5) حنش بن عبد الله الصنعاني. وتبث أبو زرعة. وقال أبو حامد: صالح. وискوت عنه البخاري. وقال ابن حجر:

(6) من السنة (المصرح والتعديل 291/3، والتاريخ الكبير 99/1، والتقريب 357/6).

498
الله ﷺ: من صم الأربعة والخميس كتب له براءة من النار (1).

539 - حدثنا سويد بن سعيد، تنا بقية بن الوليد، عن أبي بكر، عن زيد ابن أسلم (2) عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: مثله (3).

296 - باب: في صيام يوم الجمعة

540 - حدثنا ابن مثير (4)، تنا حفص (5)، عن ليث (6)، عن عمر بن أبي عمر (7).

عن ابن عمر قال: مارأيت رسول الله ﷺ مغطرا في يوم جمعة (8).

(1) أخرج أبو بكر في (مسنده ص 516)، وقال: فيه أبو بكر ابن أبي مرم وهو ضعيف (بجمع الزوارئد)، وعزا له أبو بكر على ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس حديثاً موفقاً عليه بلغة «أنه كان يستحب أن يصمت الأربعة والخميس والجمعة»، ويعتبر أن رسول الله ﷺ كان يأمر بصومه في نذر. فكان هذا الفضل الكبير. ووضعه البهتفي (السنن الكبرى/795) في استناده أبو مريم ولا يفتح به، ودريقي بن الوليد، يسلم عن الضعفاء، وروايتهم منسقة، وسويق بن سعيد لابن المقدص، وعيمد بن يزيد لعله منافق.

(2) المعاويا: تقدم في حدث (14).

(3) تقدم الكلام على استناده في الحديث الذي فيه، وقد ذكر أبو بكر عن استناده عقب حديث ابن عباس المقدص، ولم يذكر منه، وعده عليه يقول: «مثله».

(4) مسنده أبو بكر ص 616.

(5) محمد بن عبد الله بن محب. تقدم.

(6) حفص بن أبي داود، صاحب عاصم. تقدم في حدث (214).

(7) أبي بكر السلمي. تقدم.

(8) ليث بن أبي سلمي. تقدم.

(9) قالت ابن معين: لا أعرفه. (المحرر والتعديل 377).


وفي استناده عمر بن أبي عمر وهو غير معروف، وليث بن أبي سلمى متروك الحديث، وحفص بن أبي داود متروك

أيضاً.

499
297 - باب: في صيام شعبان

540 - حدثنا سويد بن سعيد (1)، نانا مسلم بن خالد (2)، عن ابن طريف (3)، عن
حبه بن أبي كثير (4)، عن أبي سلمة (5)، عن أبي هريرة، عن عائشة حديثهم أن رسول
الله ﷺ كان يصوم شعبان كله، فالت: مرت: برسل الله ﷺ أحب الشهر اليك أن تصومه
شعبان؟ قال: إن الله يكتب على كل نفس ميزة تلك السنة، فأحب أن يأتيي أجل وأنا
صلم (6).

قلت: هو في الصحيح (7) وغيره بغير هذا السياق.

298 - باب: الشتاء Рبيع المؤمن

541 - حدثنا أبو كريب (8)، ناما رشدين (9)، عن عمرو بن المختار (10)، عن أبي

(1) الأروى - تقدم في حديث (2).
(2) الزيج - صندوق كتب الآلهام من النافعة (التقرب 2/45).
(3) هكذا في الأصل، وسند أبو يعلى، وقد ترمج له الدهشاني فتواته طريق بن الدفاع، وكذلك ساء ابن أبي حاتم.
(4) وسكت عليه، وقال الدهشاني: لينه المثل، (الجري والتجدلي 494، ومرناز الاعتدال 4/37).
(5) الطائي - تقدم.
(6) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - تقدم.
(7) آخره أبو يعلى في (سنده ص 442) وذكره المذهري وعذراء لأبي يعلى، وقال: هو غريب وسنده حسن.
(8) الرزق في (التزويق والترهيب 2/117)، وأوردته الهجيمي وعذراء لأبي يعلى، وقال: فيه مسلم بن خالد الزهبي، وفيه كلام.
(9) وفد وفق (جمع الزوائد 2/192).
(10) وفي استفاده سويد بن سعيد لا يفتح به، مسلم بن خالد صندوق كتب الآلهام، وطريف بن الدفاع لينه المثل.
(11) وحبه بن أبي كثير يدلي، وقد رواه ممننا.
(12) الرزق في (التزويق والترهيب 2/167).
(13) محمد بن العلاء - تقدم في حديث (40).
(14) رشدين بن سعد - تقدم في حديث (15).
(15) الاتناري مؤآهم - تقدم في حديث (15).

500
السح (1) ، عن أبي الهيثم (2) ، عن أبي سعيد ، عن النبي ﷺ قال : الشتاء ربيع
المؤمن (3) ．

542 - حديثنا زهير (4) ، ثنا الحسن بن موسى (5) ، ثنا ابن لهيعة (1) ، ثنا دراج أبو
السح ، فذكروه (7) ．

299 - باب : ما نهى عن صيامه من الأيام

543 - حديثنا محمد بن خالد بن عبد الله الطحان (8) ، ثنا أبو (9) ثنا سعيد (11) ، عن
فتائد (11) ، عن أنس أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام خمسة أيام من السنة ، بيض الفطر ،
وبين النهر ، وتلائمة أيام من (11) التشريق (12) ．

(1) دراج بن سمعان - تقدم ．
(2) سَلَاح بن عمرو الليثي - تقدم ．
(3) أخرجه أبو يعلى في (مسندة صح 123) ، والإمام أحمد من طريق الحسن بن موسى الأشمي عن ابن لهيعة ، عن
دراج وأساند بإسناده على (المسندة 272) ، وذكره المحمدي وعزة لأحمد ، وأبو يعلى بخط الكتاب ، وبسن أحمد
(العمري) وأنه في الحفاظ ، بل هو الشاهد ، ربيع الأضحى ، طال له فقده ،
وذكره نعمر بن جعفر. وعزاء للصيغي بن يحيى ، وأبو يعلى وأحمد وأبي نعيم باختصار، ورواه علي ووجود أبي الهيثم في
استاده ، وقال : على أن هذا الحديث نسأله في حديثه نفسه ، ويرصد بن عبد مسعود الخطاب هو الحسن بـ موسى عن ابن
لهيعة عن دراج ، فأفاده حسن لأنه باعتبار الطرفيين ، إلا أنه حسن الله كما ذكر العجلوني فأورد نسأله له من
مسنده وأخبره ．
(4) زهير بن حرب - تقدم ．
(5) الأشمي - تقدم في حديث (191) ．
(6) عبد الله بن نضير ．
(7) تقدم مخرجه والكلام عليه ．
(8) ضعف من الماسة ، (النزير 167/2) ．
(9) نسأله من함ان ، (الم_STACKED 121/1) ．
(10) سعيد بن أبي عمرو - تقدم في حديث (131) ．
(11) ابن دعامة ．
(12) هكذا في الأصل بزيادة " من " وليس موجودا في مسنده أبي يعلى ولا غيره وأيام التشريق : هي ثلاثة أيام على عيد
النحر سبب ذلك من تشريج اللحم وهو تفديه وسبطه في النحس ليزفع ． انظر النهاية في القردج (424/ 2/3) ، وزيادة " من " هنا لها وجه باعتبار أنها للإبادة ．
(13) أخرجه أبو يعلى في (مسندة صح 73) ، وذكره المحمدي وعزة لأبي يعلى ، وقال : هو ضعف من طريقه كلها ．

501 ．
446 - حدثنا موسى بن محمد بن حبان (1)، تنا كهمس بن المنهل (2) تنا سعيد بن أبي عروبة، عن يزيد الرفاشي (3)، عن آنس بن ذكر نحوه (4).
445 - حدثنا أبو خيمة، تنا روح (5)، تنا الأربين بن صبيح (6)، وسرقو أبو عبد الله السامى، قال: تنا يزيد الرفاشي، عن آنس بن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ عن صم أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر (7).

= = =

(1) تقدم في حديث (٢٠/١٢٣)。
(2) السموى، صدوق رمى بالقدم، من الناسية (التقريب ٢/١٧٣).
(3) يزيد بن آبان الرفاشي، تقدم.
(4) أخرجه أبو يعلى بهذا الاستدلال، ولفظه: "أن رسول الله ﷺ نهى عن صم خمسة أيام من السنة، يوم الفطر يوم النحر، وأガイド التشريق" (السند: يعلى ص ٨٧٤)، وذكره سعد بن أبي داود، وصقر من بعده.
(5) تناك السامى، حبيب الرحمن، قال: "أسلم إلى أبا يعلى (المطلب العالية ٢٩/١)".
(6) وتفصيل: يزيد بن آبان وهو ضيف، وسعود مولى ورائه مقعده، ومسى سعيد سبي: الحفظ.
(7) روح بن عبادة القبيسي، تقدم.
(8) السعدي، صدوق سبي: الحفظ، من الناسية (التقريب ٢/١٤٠).
(9) أخرجه أبو يعلى (المستمد ص ٨٧٥)، وذكره ابن حجر في المطلب، وعذو لأحمد بن منيب، وللحاصر بن أبي ناساء وقال السامى، حبيب الرحمن، أسماه، وذكره سعد بن أبي داود (المطلب العالية ٢٩/١)، وسريع أن نقلت كلام الهيمي في
تذمته (نقطة حديث رقم ١٨٣).

وفي استانا الأربين بن صبيح، ووصدق سبي: الحفظ، وسروق أبو عبد الله، لم أعرف عليه.
كتاب "المهج"

باب: المغفرة لأهل عفقة

546 - حدثنا ابراهيم بن الحاج السامي، ثنا صالح عن زيد الرقاشي، عن
أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله تعالى ﷺ يقول
على أهل عفقات يباهيهم الملائكة، يقول: ياملائكتي انظروا إلى عبادي شمتهما غيرا أقبلوا يضربون إلى من كل فج
عميق، فأشهدكم أن أحد أُجِبَت دعاهم، وشفعت (4) رغبتهم، وهب الله مسماهم لحسنهم،
وأعطيت محسنهم جميع مسألوني غير النبوات التي بينهم، فإذا أفاض الغم على جمع
ووقفوا فعادوا في الرغبة والطلب إلى الله، فقلت: ياملائكتي: عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة
والطلب فأشهدكم أن أحد أُجِبَت دعاهم، وشفعت رغبتهم، وهب الله مسماهم لحسنهم
وأعطيت محسنهم جميع مسألوني، وقلت عنهم النبوات التي بينهم (6).

____________________
(1) تقدم في حديث (74).
(2) صالح بن بشير المرمي. تقدم في حديث (22).
(3) أي: تفضل (المهاية في غرب الحديث) 145/3.
(4) شفعت: من النصف وهو الزوج (المخرج السابق 2/485) بالمعنى: أنه ضعاف هم العساكر.
(5) أخرجته أبو بكر بن (السنده ص 374)، ذكره الهيثم وعزة ابن أبيعال. وقال: فيه صالح المربي وهو ضعيف.
(6) مجمع الزوال 257/3، وأورده المهايئ ابن حجر بن المفتظ آخر وعزة لإحدهم، ثم أشار إلى رواية أبي بكر.
ذكر منها عن زيادة على رواية ابن منج (المطلع العالية) 249/1.
وفي استناده يزيد بن أبي قالها ضعيف، وابراهيم بن الحاج نعمهم قليلا.

503
301 - باب: فيمن مات في طلب الحج أو العمره

547 - حدثنا المسن بن حماد، ثنا حسن بن معيقلي، عن ابن السباك.

عن عائذ، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "من مات في هذا الوجه بحج أو عمرة فأتاه الله لم يعذب ولم يحاسب، وقيل: أدخل الجنة." قالت:

وقال رسول الله ﷺ: "إن الله يباهي بالطائفين".

302 - باب: التواضع في الحج

548 - ثنا محمد بن عبد الله بن نصير، حدثنا يونس بن بكير، عن سعيد بن ميسر.

1 - المعروف بسجادة تقدم في حديث (441) (1)

2 - حسن بن علي المعيقلي تقدم في حديث (641) (2)

3 - محمد بن صبيح بن السباك الكوفي، قال ابن نمير: ليس حديثه بئي، (المجرم والمعدل 190/7) والمرفة (767/2) وتحجيل المنفعة ص 315.

4 - عائذ بن نسير، ضعفه بعشي بن معي، وقد رأى ابن عني مناكير، وقال ابن حبان: كتب الضح conqu الاحتجاج بما أنفق لم غلب على صحيح حديثه ضعيف (مجرميون من المتضمنين 194/1) وزن الأعتدال 123/2.

5 - ابن سير.

6 - يعني في هذا السبيل، حالة كونه متفاوتًا بحج أو عمرة.

7 - أي: لم يعذب على الحساب.

8 - أخرج أبو بعلي في (مسند الشافعي) (641) (ب)، وذكره في الوعر، وعزه لأبي يعلى والطبرئي في الأبلسط، وقال: في استاد الطبرئي محمد بن صالح العدوي، ولم أجد من ذكره، وبعدها رجاء ولد الصحيح، وأسناد أبي يعلى فيه عائذ ابن سير في أصل صحيح الزوارئ. (1) (ب)، وعدها الناشر فقال: "ليس ضعيف" ولم يصب وهو ضعيف (مجمع الزوارئ 200/2) (ب)، وذكر ابن حبان وعذبته في ترجمة عائذ (مجرميون من المتضمنين 194/1) وزن الأعتدال 123/2. (أو رد ابن حجر في المطالب بخصراً، وعذب وعزه لأبي يعلى (مطالب المقالية 388/1) (ب).

وفي استاد ابن السباك وحديثه ليس بئي، وعذب كثير المطاف ولا يجمع به.

1 - السيباني تقدم في حديث (169) (ب).

2 - السيباني، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات، وقال النهبه: كذبه يحيى.

3 - منازل الأعتدال 126/2 (ب).
عن أسس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: لقد مر بالصخرة من الروحاء (1) سبعون نبياً، حفاة عليهم العباءة (2) يومون (3) بيت العتيق، منهم موسى نبي الله ﷺ (4).

549- حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأومر (5)، ثنا أبي، ثنا يزيد بن سنان (6)، عن زيد بن أبي أنفسة (7)، عن عاصم بن بهدة (8)، عن زر بن حبش (9)، عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «كأنى أنظر إلى موسى بن عمرو في هذا الوادي عمرو بين قطانتين» (10).

550- حدثنا عقبة بن مكرم (11)، ثنا يونس (12)، ثنا إبراهيم بن اسماعيل (13)، عن يزيد الرقاشي، عن أبيه (14)، عن أبي موسى (15) قال: قال رسول الله ﷺ: لقد مر بالصخرة من

(1) موضوع معروف حتى اليوم بهذا الأاسم في طريق المسافرين في المدينة إلى جدة، وقال له بتر الراحة أيضًا.
(2) ضرب من الأكاسية، وواحد عبدا، وعبارة، (النهاية في غريب الحديث 175/2).
(3) أي: ثمانون.
(4) أخرجه أبو بكر في (مسنده ص 349)، وذكره الهيثمي، وعزاء لأبي يعلى، وقال: فيه سعيد بن مسيرة وهو ضعيف.
(5) مجمع الزوارد 240/20.
(6) وفي استاده سعيد بن مسيرة وهم هايل، ويوسف بن بكر مخطيط.
(7) تقدم هو وأبو في في حديث (197).
(8) يزيد بن سنان بن يزيد الرهادي، ضعيف من كبار السابعة، (النهاية في غريب الحديث 375/11 والترقية 327/2).
(9) تقدم في حديث (195).
(10) النقطة: عبادة، بضعة، قصرة، الفعل، والون، وراءة، (النهاية في الغريب 85/4).
(11) أخرجه أبو بكر في (مسنده ص 466)، وذكره الهيثمي، وعزاء لأبي يعلى، وطلعتي في الأوسط، وحسن
(12) استاده: معجم الزوارد 228/1.
(13) وفي استاده يحيى بن سعيد وهو صدوق يضرب، ويزيد بن سنان ضعيف، وعاصم بن بدرة صدوق له أهبار.
(14) تقدم في حديث (77).
(15) يونس بن بكر الشيباني، تقدم.
(16) ابن أبي حبيبة، ونتف أحمد، ووضعه النسائي، وقال البخاري: عند منناكر، وقال ابن مين بن صلاح الحديث.
(17) وقال مرة أخرى ليس بي إلا، وقال أبو حاتم: ليس بي سوى، يكتب الحديث ولا يخجل به، منكر الحديث دون
(18) الاياملين بن اسماعيل بن مجمع: (الحجر والعميد 387/2، ونشر الاعتدال 199).
(19) أبان بن عبد الله الرقاشي، ضعيف ابن معين، ودارقطن، وقال الذهبي: (له الحديث واحد عند ابنه، ونقل عن
(20) ابن مين قولة: حدث عني ابنه أحاديث غفيرة، والتقية في (6/179).
(21) الأشعرى، ورضي الله عنه، تقدم في حديث (49).
الروحاء سبعون نبي ، منهم نبي الله موسى حفاء عليهم العبايا يؤمن بيت الله العتيق (١).

٥٥١ - حديثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا عبيد الله بن موسى (٢) نا إبراهيم بن
أسايل (٣) ، حديثنا صالح بن كيسان (٤)، عن يزيد الرقاشي ، فذكر نحواً (٥).

٣٣٣ - باب: فيمن مضت عليه خمسة أعوام لا يفد إلى بيت الله

٥٥٢ - حديثنا أبو بكر (٦) ، نا خلف بن خليفة (٧) ، عن العلاء بن السيب (٨) ، عن
أبيه (٩) ، عن أبي سعيد (١٠) رفعه أن الله يقول: "إن عدي أصححت له جسمه وأوسطت
عليه في المعينة يمضي (١١) عليه خمسة أعوام لا يفد إلى الا (١٢) عرم" (١٣).

(١) لم أفد عليه في مسند أبي يعلى ، ذكره حنيفة ، وتزامن لأبي يعلى ، والطياري في الكبير ، وقال: فيه يزيد الرقاشي
وق سبعة (٢) مجمع الزوايد ٢٣٠ /٢٢٠ ،
وفي استناده أبوان الرقاشي وابنه يزيد وكلاهما ضعيف ، وأبراهيم بن أسايل لا ياجبي له وانده منكرة ، ووجه
صدوق بن خزيمة.

(٢) عبد الله بن موسى بن أبي الحارثة ، تقدم في حديث (٣).
(٣) ابن أبي حبيبة : تقدم .
(٤) تقدم في حديث (٥).

(٥) لم أفد عليه في مسند أبي يعلى ولا في النسخ المطبوعة من مصنف ابن أبي شيبة ، وتقدم الكلام على استناد في
المقدمة السابقة.

(٦) أبو بكر بن أبي شيبة : تقدم .

(٧) الأئمة ، صدوق اختلاف في الآخر ، من الثامنة ( أربعة ٢٥٠ /٢٢٠ ،
(٨) الكاهلي ، وقال: العامي ، ثقة ربا颜 ( المرجع السابق ٢٩٤ /٩٤ ،
(٩) المسبح بن رافع ، ثقة من الراية ، ( المرجع السابق ٢٥٠ /٢٠٥ ،
(١٠) أبو سعيد المخري - رضه الله عنه.

(١١) هكذا في الأصل ، وفي المطالب العالية ، والذي في مسند أبي يعلى ، ووداد الطائفة « نقص »، بالتالي .
(١٢) هكذا في الأصل ومسند أبي يعلى ، والذي في موارد الطائفة « لمحرم ».
(١٣) أخرجه أبو بكر في ( مسند ص ٢٣٠ ) ، وأخرج ابن حبان في صحيحه ( موارد الطائفة ص ٣٣٩ ) ، وذكره
الهنبسي في مجمع الزوايد بلفظ: "إن عدي أصححت له جسمه وأوسطت عليه في الرزق لم يفد إلا في كل أربعة أعوام
لمحرم " وغزاء للطياري في الأسرة ، ولأبي يعلى ونبي عليه في اختلاف بين لفظهما ، وقال: رجال الجمع رجال
الصحح ( مجمع الزوايد ٣٣٠ /٢٣٠ ، وأورده الحواري ابن حجر وعده لأبي بكر بن أبي شيبة ، ولأبي يعلى من
طريقه ( المطالب العالية ص ٣٦٨ /٣٨٠ ، وفي استناده خلف بن خليفة ، وقد اختلاف ،

٥٠٦
4 - باب: حج الألف

553 - حديثنا أبو بكر (1)، ثنا أحمد بن عبد الله (2)، عن أم الأسود (3)، عن منية (4)، عن حديث أبي بزة (5) قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل ألف (6) أي حجب بيت الله؟ قال: لا، نهاني الله عن ذلك حتى يختن (7).

4 - باب: أي الحج أفضل

554 - حديثنا أبو هشام الرفاعي (8)، قال: ثنا أبو أسامة (9)، ثنا أبو حنيفة (10)، عن

(1) ابن أبي شببه
(2) البروسي - تقدم في حديث 438
(3) أم الأسود المزاعة، وقيل: الأسلمية مولاة أبي بزة، ثقة من الثابتة (التقريب 2/119، والتهذيب 459/2).
(4) منية بن عبد بن أبي بزة، قال: ابن حجر: لا يعرف حلها (التقريب 2/114، وتفسير المنبه 132/4).
(5) أبو بزة الأسدي، قال: النهي، نضلة بن عبد على الصحح توفي سنة 250، (تحرير أسماء الصحابة 128/2).
(6) الألف: هو الذي لم يختن (مختار الصحيح ص 548).
(7) أخرجه أبو طالب وقال: فيه منية بن عبد بن أبي بزة، ولم يرو عنها غير أم الأسود، (جميع الزوائد 217/3).
(8) محمد بن يزيد - تقدم.
(9) حماد بن أسامة بن زيد القرني - تقدم في حديث 45.
(10) التهانين بن ثابت الأسلم، المروي فقه العراق، قال: ابن حجر: فقه مشهور (التقريب 2/32، وآثار المجربين من المحدثين 26/3، والكافخ 2/305).
فسس بن مسلم (١) عن طارق بن شهاب (٢) عن عبد الله (٣) قال: رسول الله (٤) قال:

أفضل الملح والنج، فأنا الملح فالتبيلة، وأنا النج فنحر(٥) البدين.

٣٦٦ - باب: الملح عن الغير

٥٥٥٥٥٥ - حدثنا أحمد بن حاتم الطويل، ثنا هشيم(٦)، عن أبي يحيى ليلى(٧)، عن
عطاء(٨)، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً ليلى عن شربة، قال: «وما
شربة!» فذكر قرآناً، فقال: «أحتجت عن نفسك؟» قال: لا. قال:
» فاحمج عن نفسك ثم احجج عن شربة»(٩).

(١) أخرج أبو يونس في (مستدرك ص ٢٤٤) بسنده ص حيدر بن أبي يحيى بن عبيد بن جحش.
(٢) طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول:
(٣) ابن مجاهد.
(٤) ليس الماراد البدين بعينه، وفاء الماراد ارتفاع النماء من البدين وغيرها من البحر.
(٥) أخرج أبو يونس في (مستدرك ص ٢٤٤) بسنده: هشيم، وعذاء لأبي يحيى، وقال: فيه رجاع ضعيف.
(٦) المزاحم ٣٥٥/١، وابن وهب ليس به، وبقية رجاع النقاط، إلا أنه اختلف على أبي حنيفة رجع الله، وهو ما أراده.
(٧) الهشيم بقوله: «فنا مرح ضعيف» وهو تأدب منه رجع الله كما فعل ابن حجر في ترجع أبي حنيفة في التقرب،
(٨) فإنه لم يطلق عليه حكماً كفا فتاً في بقية النزاع وكتفنا بقوله: «فنا مشهور»، وقد أخطأ النجح بوجب الرحمن
(٩) حين كتب الرجل الذي عانه الهشيم بقوله: «فنا مرح ضعيف» بأبي حنيفة، وربما أنه أراد أبا حنيفة فتصحفت
(١٠) الكلمة.
(١١) هشيم بن يحيى، تقدم في حدث.
(١٢) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، تقدم.
(١٣) عطاء بن أبي رباح، تقدم.
(١٤) هذاك في الأصل، وسنده أبى يحيى، والذي في مجموع الزوارد (قرهته)، وهو مفعول، وجاء في المطالب العالية.
(١٥) قرآناً، وفي بعض روايات حديث ابن عباس، فذكر أبا حمزة وzxه المطاعم، ملصق من الأصل.
(١٦) أخرج أبو يونس في (مستدرك ص ٢٤٤) في مرسلاً، وابن المطاعم، وبقية للأب يحيى، وقال: فيه أبى ليلى، وله كلام.
(١٧) مجموع الزوارد ٣٢٧، ٢٨٣، ٣٨٣، ٣٨٣، وذكره الحافظ ابن حجر وعذاء لأبي يحيى، وقال: حديث ابن عباس هو
(١٨) المخطوطة.
(١٩) مخطوطة.
(٢٠) أخرج المطاعم في (مستدرك ص ٢٧٢) من طريق ابن جرير عن عطاء مرسلاً، ومن طريق شريك عن
(٢١) ابن أبي ليلى، وعن عطاء عن ابن عباس، ومن طريق هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة وقال.

٥٠٨
307 - باب: التلبية

557 - حدثنا أبو خيشمة، نا تيحي (1) عن ابن عجلان (2) قال: حدثني عبد الله ابن أبي سلمة (3) أن سعد (4) بن مالك سمع رجلا يقول: لببذا (5) المعارج. قال: إن الله ذو المعارج، ولكن لم تكن نقل (6) ذلك مع نينان (7).

558 - حدثنا محمد بن عبدالله بن غير، نا أبي أيوب، نا اساعيل (8) عن الحسن (9).

--

(1) معاذ بن عمرو المقدسي
(2) محمد بن عجلان المتذي صوص، اختلق عليه أحاديث أبى داود، من النمسة، التهذيب 461/9، والتقريب 196/4.
(3) الماجيشن - يفتح الجميل وضم اللين - نقة من الثالثة. (التقريب 1/46).
(4) سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه - تقدم في حديث 46.
(5) لم أفهم فهل يجب أن يكون صاحب، أو نابعًا.
(6) منصورة بحرف النزاع المعروف، ومعنى المعارج: المصاعد والدرج التي ترقى عليها الملائكة، وقيل غير ذلك.
(7) نظر المقص النهاية في الباب 2/404.
(8) قال ابن خزيمة: «أن سعد بن أبي وقاص مع مكانة من الإسلام والعلم، غير أنهم لم يروا: إذا المعارج مع النبي، واجرى ابن عبد الله دونه في السن 120 قد أعلم أنهم كانوا يزعمون» إذا المعارج نحوه، واليب (8) أيضًا يمنع لا.
(9) يقول شناب (حيح ابن خزيمة 4/172).
(10) أخرج أبو بكر (سمي ص 38)، وأخرج الامام أحمد عن عمرو بن عبيدة، وسماه بإسناكم، وربطه بإسناكم ونفظه. (كتف الأسألت 2/151)، وأوردوه الحنفي وخالف لأحمد، وأبي بكر، والبصري، وقال: رجال المعارج إلا أن عبد الله لم يسمع من سعد بن أبي وقاص. (جمع الزوارد 22/7، 220 رجاءه نفاق)، وفيه انشقاق بين سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن أبي سلمة. (انظر المراشي لاين أبي حاتم ص 112).
(11) اساعيل بن مسلم المكي، تقدم في حديث 26.
(12) ابن بطار. تقدم.
وقناتي (1)، عن أنس أن النبي ﷺ كان يقول: "لبك الله لبيق، لا شريك لك بليك")
إن الحمد والنعمه لك ولملك، لا شريك لك (2).

308 - باب: متي تقطع التلبية

568 - حدثنا عبد الله بن عمر (4)، ثنا زيد بن زريق (5)، عن محمد بن إسحاق (1) حديث أبان بن صالح (7)، عن عكرمة (8)، قال: دفعت مع المسنن بن علي (9) من المزدقة فلم أزل أسمعه يقول: "لبك الله لبيق، حتى انتهى إلى الجميرة، وقيل: ما هذا الأهل، يا أبا عبد الله? قال: سمعت أبي، علي بن أبي طالب، في؟ حتى انتهى إلى الجميرة، وحدثني أن رسول الله ﷺ أهل حتى انتهى إليها. قال: فرجعت إلى أبي عباس، وأخبره بقوله، فقيل: صدق (10).

(1) ابن دعامة، تقدم.
(2) ليس في مجمع الزوائد.
(3) أخرجه أبو حنيفة في (مسنده) بسنده، فقال: نحن محمد بن عبد الله بن علي، أن أبو بكر، عن إسحاق بن محمد بن إسحاق (ت 335)، أن أبا بكر، عن المسنن بن علي (ت 336)، عن عبد الله بن مسعود، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله ﷺ كان يقول: "لبك الله لبيق، لا شريك لك بليك".
(4) أخرجه أبو يعلى في (مسنده) ورواه من رواية عبد الله بن ثابت، عن إسحاق بن محمد، عن الزوائد، وقيل: رواه أبو يعلى من رواية عبد الله بن ثابت، عن إسحاق بن محمد، عن الزوائد.
(5) فهمه من جمال الصحابة، وإن كان أبا بكر، بن إبراهيم، بن مهار، فابن إبراهيم، بن مهار، فابن إبراهيم، بن مهار، فابن إبراهيم، بن مهار.
(6) ٢٢٣، وأورد ابن حجر في المطالب وعزاء لأبي بكر، في (المطالب النبوي) (ت 500)، وفي مجمع الزوائد (223).
(7) اصدار ابن حجر في المطالب وعزاء لأبي بكر، في (المطالب النبوي) (ت 500).
(8) الشافعي، في (التبري)، (ت 32).
(9) مولى ابن عباس، في (التبري)، (ت 32).
(10) سبب الرسول ﷺ - تقدم في حديث ١٣٠.
(11) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص ٢٤٤)، وأخرجه الإمام أحمد من طريق محمد بن سعد بن سعدة عن أبي إسحاق عن أبي بكر، عن إسحاق بن محمد، عن إسحاق بن محمد، عن إسحاق بن محمد، في (كتاب الأسفار) (١٥/٢٣٦)، وأخرجه البزار من طريق محمد بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، في (كتاب الأسفار) (١٥/٢٣٦).

510
309 - باب: ركوب البدن

قلت: أخرجت لقوله حافياً.

(1) ابن أبي شيبة .
(2) عبد الأعلى بن عبد الله بن التǀشير . تقدم في حديث 171.
(3) أخرجه أبو يحيى في سنده عن أبي بكر قال: أنا عبد الأعلى بن عبد الله بن التǀشير. تقدم في حديث 171.
(4) اسحاق بن مسلم المكي . تقدم .
(5) الحسن بن يسأر .
(6) أخرجه أبو يحيى في سنده ص 247 . وذكره الهاشمي، وعزاء لأبي بكر . قال: هو في الصحيح خلاً قوله "حافياً" فيه اسحاق بن مسلم المكي وهو مع ضعف يكتب حديثه .
(7) مجمع الزوائد 2/277 . وأورد الحافظ ابن حجر في المطالب وزعى لأبي بكر . وقال: هو في الصحيح من حديث أن سود قائلة: "حافياً" 200 ( المطالب العامة 1/368 ).
(8) وفي اسناده أسحاق بن مسلم المكي وهو ضعيف . وسود بن معبد لا يصح به . والحسن البصري يدلس وقد رواه متعناً.

لأن الحديث أخرجه البخاري وسماح والنسائي والترمذي . انظر ( الصحيح مسلم 2/962 ، وجامع الترمذي 3/769/187/2 ، وتيسير الوصول 3/267/187/2) .
310 - باب: في جزء الصيد

511 - حدثنا أبو بعيلة بن الصقيل بن عياض (1)، ثنا مالك بن سعیر، عن الأجلج (2)، عن أبي الزبير (3)، عن جابر (4)، عن عمر بن الخطاب. قال: فلا ارها إلا
قد رفعه حكم في الضباع يصيبه المحرم شاة، وفي الأرزب عنان (5)، وفي البريوع (6) جفيرة، وفي الظهر كيش (7)

311 - باب: لم الصيد للمحرم

512 - حدثنا عبد الله (8)، ثنا حماد بن زيد، ثنا على بن زيد (9) عن عبد الله بن
المهريث (10)، أن أبا صنع لثبان بالنزل (11) بزديد (فاصطاد أهل الماء حجلا) (12). فجريه

__________________________

(1) تقدم هو وتبينه في حديث 528
(2) ألم بن عبد الله الكندى، صدوق شيعى من السابعة (التقرير 49/1)
(3) محمد بن مسلم بن ثارس، تقدم في حديث 178
(4) ابن عبد الله رضي الله عنه
(5) العناية: الأثنى من أولاد العمر لما يتم لها سنة (النهيية في القرن 318/2)
(6) واحد البريوع، وهو الجليان المرجع، فقيل هو نوع من الفئار (النهيية في القرن 5/2). وختار الصحاح
(7) 236 والجفيرة ما بلغ أربعأشهر من تلك العمر.
(8) لم أبقي على الحديث في مسند أبي يعلى، وذكره الفشنبي وعزة بن أبي يعلى، وقال: في الأجلج الكندى. وثني كلام
(9) وقفت (جمعت الزواريد 373/3). وساؤه ابن حجر بلغ أن عمر نفي في البريوع جفيرة. وفي الضبع
(10) كيشا، وفي الظهر نما، وفي الأرزب عنان، وعزة لمسد (الطارب الاله 358/1). وأخرجه الإمام
(11) مالك وهو، بلغ أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكيس، وفي الغزال يتعن، وفي الأرزب عنان، وفي
(12) البريوع جفيرة (الوطى ص 285)، وذكره صاحب تفسير الوصول وعزة لمسد 100 (تيسير الوصول 1/ص
(13) 229)
(14) وفي استاد أبو بعيلة. فيه له، وأبو زاير يذكروا وقفت رواه بالعون.
(15) عبد الله بن عمر الغواريري. تقدم.
(16) ابن جدعان. تقدم.
(17) عبد الله بن المهريث بن نويل الكاشم. تقدم في حديث 379.
(18) في الأصل غير ظاهر، ولا في مسند أبي يعلى. وأثنى كا جاهد في مسند أحمد. وجمعت الزواريد والظاهر أنه اسم
(19) مكان تقدمه - ونقد على قرب مكة معرفة إلى بني تا هذا الاسم.
(20) الزيادة من مسند أحمد. ومجموع الزواريد، والبيان يبضعها

512
ببريد عليه ذلك الحجل (1)، فقال للقيم كلوا. فاتها أصيبت من أجل. قال: فقال القيم:

هذا على يهان عن أكله، فأرسل إلى عليه، فجاء على رأته يمس الحبل (2) عن يده، فقال له عثمان كله. فقال: فكِرْكُ (3) إلى أن قال، فعلى أعبى على بن أبي طالب - أنشد الله - أو أذكَرَ الله شهد رسول الله ﷺ حين جاءه الأعرابي ببيضات نعم، فقال رسول الله ﷺ: اذهب به إلى أهل الحدل، فانتم حرم، فقل: قمن فشدوها، فقل: (4) عثمان.

وركَ (5) دخل منزله، وقام القوم عن الطعام فاجأ أهل الحدل فأكلوه (6).

562 - حداثًا هدية بن خالد (7)، نما همام بن يحيى (8)، نما على بن زيد ( عن عبدالله ابن الحارث) (9) أن أباه ولي طعام عثمان، فذكري نحوه (10).

(1) نوع من أنواع الطور ( النهاية في العرب 246/1)
(2) الحبل بالتحرك، هو ما سئف من ورق النجي فأعطه عفا للشواب ( انظر النهاية في العرب 2/76)
(3) لم يذكره الهمني كاملاً. وفيه ( فقال - يعني علب - عبادة الله شهد رسول الله ﷺ حين جاءه الأعرابي برجل حدار عرض، فرد الله ﷺ: انتم إلى أهل الحدل، فانتم حرم، أو كام تل، قلتم ناس وشهدوا، ثم قال (.
(4) أعبى: إلى كفا حسن رواية الإمام أحمد.
(5) الرك: ما فوق الؤد ( النهاية في العرب 1/171)
(6) خبره أبو علي في (مسند ص 47. وذكره ابن يزيد، وسائل بإنساده)
(7) الطارق متقا للفصيح أعي بن بلال (المستند 1/216) وذكره البازار من طريق سبئ بن المغيرة عن أبي عبد بن زيد، وسماه بإنساده. وذكره كلفظ الإمام أحمد، وقال: هذا من أحسن ما بروى عن علي في هذا البلد.
(8) كشف الأستار 2/76، وذكره الهمني بلغة الإمام أحمد، وقال: رواه أحمد وأبو علي بن نحو البلار. وفيه على أبي زيد، وفيه كلام كثير.
(9) فيه ( مجموع الروايات 229/2)
(10) في إنساده على أبي بن زيد بن بجاد عن هو ضابط.
(11) هبدهي بن خالد الأسود، تقدم في حديث 157.
(12) يحيى بن بني بن دينار. تقدم في حديث 167.
(13) سقط من الأصل. ومن مسند أبي يعلى وسياق الكلام يقضيها.
(14) خبره أبو علي بهذا الاستناد، وسطعه على (عبد الله بن الحارث)، فقال: ننا على بن زيد أن أباه ولي طعام عبان.
(15) قال أه: كأذكَرَ أخى أتى إلى الحبل حول الجتان، فجاء به، قال قوذي، قال عتان: ان علياً يكره هذا، فبعث إلى عليه. فجاء وزواجه متخلقين، من الخبل. فقال: انك لك الخلاف - بينا - فقال علي: أذكَرَ الله شهد رسول الله ﷺ أهديك يا جابر (وني)، فقال: انتم حرم، فشدوها، قال: » أهديكم فأطمموه أهل الحدل«، فقام رجال فشدوها، قال: » أهديكم فأطمموه أهل الحدل«، فقام رجال فشدوها، فقتل عثمان بن النعمان وغيره. ثم تذكر الماء لأهل الماء. 200 مسند يحيى
(16) به على أبي بن زيد، وقد تقدم الكلام على استناده.

513
564 - حدثنا هارون أبو قمص المخال (1)، ثنا سفيان (2)، عن عبده الكرم (3)، عن
قيس بن مسلم الجبدل (4)، عن الحسن بن محمد بن علي (5)، عن عائشة بنت النبي ﷺ.
أعدا له وشقيقته (6) طبي وهو محرم فردها (7).
565 - حدثنا أبو قمص (8)، هارون البزاز، ثنا محمد بن بكر البرساني (9)، ثنا ابن
جريج (10)، عن عبده الكرم (11)، فذكر نحوه (12).

(1) هارون بن عبد الله بن مروان المخال، ثقة من العارمة 316/2 (التقريب)
(2) سفيان بن عبيدة، ثقة في حدث 132/0.
(3) عبده الكرم بن أبي الخوارج، بعض الممّ – العلم، ضيف من السادسة 516/1 (التقريب) والاريخ الكبير 87/6.
(4) ثقة في حدث 554/0.
(5) الحسن بن محمد بن المتقية، ثقة في ثلة 300/0 (التقريب) 171/0 (التقريب) 316/2.
(6) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 448 والامام أحمد عن سفيان، وسماه باسماء له)، ولفظه أهدي للنبي ﷺ.
(7) وفيته طبي، وهو محرم فردها. قال سفيان: الوثيقة لما طبق فقد 316/2 (المسند 4/0) وذكره الهذام بن قمر
الأمام أحمد، وقال: روآ أحمد و أبو يعلى وصد الله عن أبيا - قال سفيان: الوثيقة لم يطبع ثم بيس، ورجال
أحمد رجال الصحيح (جمع الزوائدة 233/0).
(8) وفي استاده عبدالكرم بن أبي الخوارج وهو ضعيف ومصدر الروايات كله على، ولا فائدة من تخصيص رجال أحمد
بأنهم رجال الصحيح لأن رجال أبي يعلى هم رجاله ماعدا شيخ أبي يعلى وهو نحق.
(9) وذكره الهذام بن قمر في ترتيب رجالهم ابن أبي الخوارج، ولهه بهي عليه كا النبي عليه عليه عليه عليه.
(10) نقل ابن حجر في ترجمة ابن المخال: وقد شارك البزاز - يعنى عبدالله كا بني ود نهته - في بعض
المنائف، فربما النبي ﷺ.
(11) في الأصل (عبيد الله بن هارون البزاز) وهو خطاً وأبو قمص هو المخال - ثقة.
(12) في الأصل (محمد بن أبي بكر) وهو خطاً والتصحيح من كتب الرجال، والبرساني - بعض الموحدة وسكون
الراء - صدوق يخطيء، من التاسعة (التقريب) 316/2.
(13) عبده الملک بن عبد العزيز، ثقة في 516/0.
(14) ابن أبي الخوارج، ثقة في الهذام الساق.
(15) أخرجه أبو يعلى في مسانده، قال: ثنا أبو قمص، ثنا سفيان في الموم على رؤوس أبداً، وثنا أبو قمص هارون البزاز،
ثنا محمد بن بكر البرساني، ثنا ابن جريج، عن عبدالله كا بني ود نهته - في الحسن بن محمد بن علي.
(16) عن عائشة بنت النبي ﷺ.
(17) ثم نقل كلام سفيان عن هارون كا ذكره الهذام (مسند أبي يعلى ص 418).
(18) في استاده محمد بن بكر البرساني. وهو صدوق يخطيء، وثقات垮الكلام على بقية الرجال.

514
قال هارون: وسمعت سفيان يقول: الوشيقة: حتم يطخ ثم يببس

66 - حدثنا محمد بن عباد (1)، نانا سفيان، عن عبدالله الكبير فذكره نحوه (2)، وزاد: و

"لم يأكله"

---

باب: لم المصيوع للمحرم

567 - نحنما موسى بن محمد (3)، ننا يزيد بن هارون (4)، أنا الهجاج (5)، عن حسين ابن عبدالله بن عباس (6)، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

لا تأكل أن يحرم الرجل في نوبة مصيوع بمغفران قد غسل فليس له نفخ (7) ولا ردع (8).

---

(1) المكي - تقدم في حديث 249
(2) أخرج أبو اليزيد بهذا الاستاد، وقد أفصح بأن عبد الكريم هو ابن أبي المخرب، فلفظه: "أحمد لرسول الله وشيقة على، وهو فهد ولم يأكله" (مسند أبي البصق 436، 437) 00 وفي استذاه محمد بن علي، وهو صدوق بصق، تقدم الكلام على قصة رجالة
(3) موسى بن محمد بن حيان - تقدم في حديث (163)
(4) السلمي - تقدم في حديث (11)
(5) الهجاج بن أرطاة الخنخي - تقدم في حديث (32)
(6) الفهادي - تقدم في حديث (23)

الفضع: إزالة ما على التواب من الصياغ، والرذل صباغه بالزعفران. (انظر النهاية في الغريب 214/2).
(7) النفخ: البتة ما على الوافق من الصياغ، والرذل صباغه بالزعفران.
(8) أخرج أبو اليزيد في (مسند ص 77)، وأخرجه البازار عن محمد بن مرووق، عن يزيد بن هارون، عن الهجاج، عن عائلة موسى قال: "لا تأكل أن يحرم الرجل في نوبة مصيوع بمغفران قد غسل". وأخرج عن محمد بن مرووق أيضا عن يزيد بن هارون، عن الهجاج عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، Morse, ولم يستخدمه وعله على مرسيل عطا، فقال: "نحن" ثم قال: "لا تأكل". فهذا النطق إلا إذا الاستاد (كتاب الأسئلة 17) وذكره البازار، وأيابي عيل، والبازار، وقيل: فيه حسين بن عبد الله ابن

عبد الله وهو ضيف (119) مجم علي الزيادات 3/191.

وقه حسين بن عبدالله وهو ضيف، والهجاج بن أرطة كلا النقطة والتفاسير، وقد رواه معني، ونيه أبي في

صدوق سبب: المنظور

515
ابن حرب · نفتم ·
(1) نفتم في حديث (51) ·
(2) أخرجه أبو علي في سنده هذا الاسماء، بلغه أن النبي ﷺ رخص في النوب المصبوغ ما لم يكن نفض أو ودع للمحترم (3) ·
(3) نفتم الكلام على اسمائه، أما زهير بن حرب، وعبد الله بن تمر فكلاهما نفتمهما كانا معروفين ·
(4) السبعي ·
(5) زهير بن محمد التنسيمي ·
(6) السبعي ·
(7) هكذا في سنده أبي يعلى، وسنده أحمد، وكب الرجل، وأبو زهير، الضياف، ترجع له ابن حجر وقال: مجهول من المفسر (التقرب 297) ·
(8) هكذا في الأصل، وسنده أحمد، وفي مجمع الزوائد، (نصر المير مصباحا) والذين في سنده أبي يعلى ·
(9) نفتم ·
(10) أخرجه أبو علي في (سنده ص 398)، والامام أحمد عن أسد بن عمر أو حسن بن موسى، عن زهير، وسالمه
بمسنده ولطفيه، إلا أن بعضه يشير إلى السنة، في السنن 148/3، وذكره النيطاني وعزرا لأحمد،
والطبرانى في الأستسط، وقال فيه أبو زهير، الضياف، ولم أجده من روئي عنه غير أبي اسحاق، (مجمع الزوائد 3/235) ·
(11) وفيه أبو زهير، وهو جهول، ورواية زهير بن محمد النجبي، لكونه حسن بن موسى بن يعجادي، ولا يضعف زهير بسبب
رواية التناسي عليه ·
570 - حدثنا أبوخضمة، نان عبد الله بن يزيد المن衲 (1)، نان حضرة (2)، وابت لهيبة (3)
قالا سمعنا يزيد بن أبي حبيب (4) يقول: حدثني أبو عمران (5) أنه حج مع مواليه فأتيت
أم سلمة أم المومنين، فقلت: يا أم المومنين: أنت لم أحج قط فبأيها أبداً، بالعمرة أم بالحج؟
قلت: أبداً، يا أم سلمة، فقلت: يا أنت إنك صفاء (6) أم المومنين فسألتني فقالت لي مثل
ما سألتني أم سلمة، قلت: يا أنت إنك صفاء، فسألتني أم سلمة سمعت رسول الله ﷺ يقول: يا آلل محمد من حج منكم فهله بعمرة في حجه أو في
حجته (8).

314 - باب: طوفان القران

571 - حدثنا محمد بن عبد الله بن يعثير، نن جبع بن يعلى بن المارد (9)، عن أبيه (10).

________________________
(1) تقدم في حديث 17
(2) حديث ابن شريف التجبي، تقدم في حديث 181
(3) عبد الله بن لببة
(4) تقدم
(5) أبو عمران الجوتي
(6) حجر: تبلغ من الثلاثاء 100 (القرآن 164/5)
(7) في أصول الطفوت
(8) أم المومنين يزيد حبي بن أخطى، رضي الله عنها، تقدمت في حديث (165)
(9) أخرجه أبو ذر في (مسند ص 239)، واللام أحمد من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، وسماه
باستاده ولفظه قرب من لفظ أبي يعلى 347 (المسند 297)، وأخرج أبو جمان من طريق أحمد بن النتشي عن
عبد الله بن يزيد، وسماه، ولفظه قرب من لفظ أبي يعلى، ثم سأل استادا آخر له عن أبي يعلى عن أبي
خديجة، في المغر، ولم يذكر لفظه، وعطفه على الحديث الذي قبله 345 (مفرد الطالب ص 445)، وأورد
هناك في مجموع الزوايد، بمقتدي الاستاد أحمد بن زوايد، البكاء، وعليه، والطبراني في الأوسط، وقال: رجال أحمد
نغاه (مجموع الزوايد 235/2)، وقال أبو جمان في (المثلب الشهير 331)، ورجال أبو يعلى نفت
سواء أبو يعلى الأول الاستاد، وهو نفت الذي لا اختلاف، وقد تابع حبته وهو فائدة ولا فائدة من حب رجال أحمد بل يتبين، نفت لأن رجالهم
رجال أبي يعلى نفت، نفت أول الاستاد، وهو نفت الذي لا اختلاف، وهو نفت الذي لا اختلاف.
(10) المحاربي، تغليف من صفار الناصية (القرآن 2/620)، 317/10، 324/10.
عن خليفة بن جمجم (11)، عن ليث (10)، عن عطاء (9)، وطاسوس (8)، ومجاهد (6)، عن جابر (7) وابن عمر وأبى عباس أن النبي ﷺ لم يطبه وأصحابه لعمرته وحجتهم الا طوافا واحدا (7).

وحدثنا أبو بكر (8)، ثنا يحيى بن يعلى (9)، ثنا أبي فذكر نحوه (11).

۵۷۲ - أخرج أبو يعلى في (مسنده ص ۵۱۹) وزكوه الهميسي وعزة لأبى بكر، وقال: فيه ليث بن أبي سليم وهوفئة، وهو مسائل (جمع الزوائد ۲۴۶/۷)، وأورد ihn الملاف في حجر وعزة لأبى بكر بن أبي شيبة. ولأبى بكر، وقال: ليث ضيف وحدث جابر عن عثمان من وجه آخر، وحدث ابن عمر في السنن (المطالب الظاهرة ۳۸۹/۱).

فسخ الحج إلى العمر

723 - حديثنا محمد بن بكار (7) ، نا أبو بكير بن عياش (10) ، نا أبواسحاق (9) ، عن
البراء (8) ، قال : خرج رسول الله ﷺ وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما أن قدمنا مكة قال :
اجعلوا حجكم عمرة 0 قال الناس : يارسول الله قد (1) أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة ؟
قال : انظروا ما أمرتمكم (7) به فافعلوا 0 قال : فدوروا عليه القول ، فغضب ثم انطلق حتى
دخل على عائشة غضبان (7) ، قال : فعرفت الفضب في وجهه فقالت : من أغضبك ؟
أغضبه الله (8) 0 فقال : مالى لا أغضب وأنا أمر بالمر فلا ينتج (9) .

ผลกระทบ في الطواف

724 - حديثنا عبد الله بن عمر بن أبان (1) ، نا عبد الله بن المبارك (11) ، أخبرني عبيد

---

(1) محمد بن بكار بن الزوير - تقدم في حديث (277).
(2) الأسدى - تقدم في حديث (116).
(3) السبيسي - تقدم.
(4) البراء بن عابث - رضي الله عنه - تقدم في حديث (171).
(5) ليست في جمع الزوارد.
(6) في جمع الزوارد « ما أكرم ».
(7) هكذا في جمع الزوارد وهو الصواب ، والذي في الأصل يسنذ أبي بكر « غضبانا ».
(8) في جمع الزوارد دون لفظ البلاء ، والذي في مسنذ أبي بكر « أغضبه الله تعالى ».
(9) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص185) ، وذكره الهيثمي وعذراء لأبي يعلى ، وقال : رجال الصحيح (جمع
الزوارد 2726).
(10) تقدم في حديث (176).
(11) تقدم في حديث (300).

وفي استذاء أبو بكير بن عياش ساء حظه لم كبر.

519
الله بن أبي زياد (1)، عن أبي الطفيل (2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم (3)، الحجر إلى المهرج (4).

باب: ما يستلم من الأركان في الطواف

(5) عبد الله بن أبي زياد الفندل، ليس بالقوي، من الحاسة. الترتيب 6/653.
(6) عمر بن وائل، ولد عام أحد، وكان شاعراً حسناً فصيحاً تجسيداً (تفرد أسماه الصحابة 180/2). وأظهر الملائمة لابن أبي حاتم ص. 159.
(7) الزيد بن سعد، وسنده أحمد، ومجمع الزوارد والزوال، من المناه السمي والاسرار. النهاية في الغريب 2/652.
(8) أخرجه أبو الطفيل في مسند ص. 1/177، وأخرجه أحمد من بن علي بن أحمد بن المبارك، وسماه باباس، وجده:
(9) المسنود 550/5، وذكر له اسم وائل: رواه أحمد وأبو الطفيل، وفيه عبد الله بن أبي زياد الفندل، وثنا أحمد والنسائي، ويعقوب بن عبد الله، ومجمع الزوارد 13/32، وليس في استاد أحمد عبد الله الدفاح؟
(10) ليس بالقوي، وحده من نبات أو شاهد.

(11) وحدثت أبا الطفيلة أصله في الصحيح في هذا السياق، ولله سواه كثيرة من مسنده وأبو الطفيلة، وثناه: 69/122. وصحيح ابن حزين 4/114، ويعقوب بن عبد الله، وبعده أن يسعى الإنسان وسرع في طوافه.

والكل في الثلاثة الأسواق الأولى فقط.

(12) الغوربى، وثناه.
(13) يحيى بن سعيد الغروبي، وثناه في حديث 320.
(14) عبد المطلب بن عبد العزيز، وثناه في حديث 156.
(15) الذي، ص svensk من أراغ. الترتيب 3/328.
(16) المكى - نفاء من الزواج. الترتيب 1/524، والترتب 4/32.
(18) هاذله في الأصل وسنده أبي به، والده في مسنده أحمد، ومجمع الزوارد (كتاب) 3.
(19) في مسنده أحمد، ومجمع الزوارد. عند الركن الذي يلبب باباً، بما يلبب المجر (1/520).
بEOFئ لأسلم ، فقال: أما طفت مع رسول الله ﷺ؟ قلت: بل. قال: فعله رأيته مستلمه ؟ قلت : لا. قال: فابعد عنك (1) ، فإن لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة (2).

576 - حذنا أبا بخيمة، ننا روح بن عبادة (3) ، ننا ابن جريج، أخبرني سليمان ابن عطين (4) ، عن عبد الله بن بابا (5) ، عن بعض (6) بنى يعلى ، عن يعلى فذكر نحوه (7).

368 - باب: تقبل الحجر والسجود عليه وضعف الحد.

577 - حذنا زكريا بن يحيى، رجوعه الواسطي (8) ، ننا عمر بن هارون (9) ، عن حنظلة بن أبي سفيان (10) ، عن سالم بن عبد الله (11) ، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب فقبل الحجر وسجد عليه ، ثم عاد فقبله وسجد عليه ، ثم قال: هكذا رآيت رسول الله ﷺ.

(1) في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد. وقد أخطأ أنه قيل في غيرهما.
(2) في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد. وقد أخطأ أنه قيل في غيرها.
(3) أخرج أبو يعلى في منصه ص 28 ، واللاميم أحمد بن يحيى وسماه بإسناة ، وعن روح عن ابن جريج وعده بعده. ولفظ الرواة متناقية. ولفظ أبي بكر بن مرين بن سالم من ص 1/37 ، 45 ، وذكره المهني بنفظ أحمد. وذكر: رواه أحمد ورواه رجاء الصحيح ، ورواه من طريق آخر ورواه رجاء نفسهم. ورواه الطياري في الألسط : مجمع الزوائد 1/340 .
(4) رجاء بن نفاس في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد.
(5) في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد.
(6) في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد.
(7) في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد.
(8) في كتاب في الأصول والمسند أبى بكر بن محمد بن أحمد راكان ، وفي أصل جميع الزوائد.
(9) عمر بن هارون بن يزيد الفاسي مؤلفات البخاري ، قال: نأب نأب. كان من أوعية العلم على ضغط وكرنت متاعبه، وما له من تعصب الباطل. وذكر ابن جريج: مترك وكان حافظاً من كبار التلامذة. (المجرح والتعديل 160/140 ، ميزان الاعتلال 238/123 ، والترغيب 2/143 ، والترحيب 5/143 ، والترغيب 2/143 ، المجرح والتعليم 206/141 ، ورواه البخاري ص 323 ).
(10) حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صوان الجمحي ، نا من السامرة. (الترويج 1/306 ، والترغيب 2/146).
(11) سالم بن عبد الله بن رضي الله عنه ، تقدم.
(12) أخرج أبو يعلى في منصه ص 33 ، وأخرجه البزار من طريق جعفر بن محمد المهرومي، قال: رأيت محمد ابن عباد بن جعفر فقبل الحجر سجد عليه. وسألي بكامله في الحديث التالي أن سنة الله. قال البزار: لا تعلمه.
574 - حددنا محمد بن بشار (1) ، هناء أبو داوود صاحب الطالب (2) ، عن جعفر بن محمد المخزوسي (3) ، قال : رأيت محمد بن عباس بن جعفر (4) ، قبل الحجر وسجد عليه وقال : رأيت خالاب بن عباس يقبل الحجر وسجد عليه وقال : رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر وسجد عليه ، وقال : رأيت رسول الله ﷺ يفعله (5)

575 - حددنا زهير (6) ، هناء أبي بكر (7) ، نانا السالمي (8) ، عن عبد الله بن مسلم (9) ، عن سعيد بن جبير (10) ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يفعله ، يقبل الركن (11) ، ويضع خده عليه (12)

عن عمر بن الخطاب ﷺ (كليف الاستار 22/2) ، وأخرجوه ابن خزيمة من طريق أبي عاصم عن جعفرا بن عفان ﷺ ، وسماه باباً وأماه ولفظه ، (صحيح ابن خزيمة 216 و 4/226) ، وذكره البيهقي وقال : رواه أبي العيني بسنديم وقيد أنماطه ، يقال : هو بن عبد المزري وهو ظهره في كلام ، وفيه جملة مسند عن الطابع (المجمع الزوائد 217/3) ، وذكره الخائرج ابن حجر وقال : جعفر بن عبيد الله بن عثمان القرشي من حملة رايت محمد بن عباس بن جعفر ، وسماه بلطف للفصيح والمفرد ، وعذب لأبي داود الطالبي (المطالب العالية 214/1) ،

1. بنداج ، تقدم في حديث (5) .
2. سلنان بن داوود الطالب ، تقدم في حديث (128) .
3. جعفر بن محمد بن عباس المخزوسي ، وته أبادا و قال المسائي : ليس بالقوى ، وقال ابن عبيبة : لم يكن صالحا في هذه الحديث (التقريب 114/1) .
4. محمد بن عبد المزري بن رجاء المخزوسي المكي ، ناقة من الثالثة ، (المراجع السابق 217/4) .
5. أخرج أبو عبيط في (مسند ص 33) ، و تقدم فيهج والكلام عليه في هذا الحديث ، وفيه حديث جعفر بن محمد المخزوسي وليس بالقوى .
6. ابن حرب ، تقدم .
7. الكمالمي ، تقدم في حديث (255) .
8. السالمي بن يونس السعيسي ، تقدم في حديث (126) .
9. عبد الله بن مسلم بن هرمز ، ضعيف ابن عيينة والساتي وابن المندبي ، وقال أحمد : صالح الحديث .
10. ليس بل فقي (ميزان الاعتدال 5/10) .
11. تقدم في حديث (8) .
12. أي الكرن الإيني ، (أقرص صحيح ابن خزيمة 4/227) .
13. أخرج أبو عبيط في (مسند ص 250) ، وابن خزيمة من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بن يحيى ، عن السالمي ، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن مجاهد ، عن ابن عباس بلطف »أن رسول الله ﷺ قبل الكرن الإيني وضع خده عليه« (صحيح ابن خزيمة 4/227) .
14. وأخرج البيهقي من طريق إبراهيم المذبوع عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن مجاهد ، عن ابن عباس بلطف »كان رسول الله ﷺ إذا استلم الكرن الإيني فعله ووضع خده الأدنئ عليه« .

576
باب 319

580 - حدثنا أبو يوسف (1) ثنا سفيان (2) عن أبي يعفور (3) قال: سمعت رجلاً منصرف الحجاج (4) عن مكة يقول: إن عمر كان يزاحم على الركن، فقال النبي ﷺ يا أبا حفص، إنك رجل قوي (5) تواضع الصغيرو، أن رأيت (6) خلوة فاستلمه ولا فكر وامض (7).

في تقبل المجهر الأسود والسجود عليه إلا أن يكون أراد بالركن النائي المحرج الأسود، فانه أيضا يمسى بذلك فيكون موافقا لفمه (6) في السنة الكبرى (7) ، وفيه المهني وعذرة لأبي بني قلء فيه عبد الله بن مسلم ابن هرمز وهو ضيوف في مجاهد الزوار (8) في إسماعلي بن مسلم وأكثر الناس على تفضيله، وقد تدر به وخالف الناس في لفظه، وقد اضطر برفه مره.

1 - عميد الله بن عمر بن مسرة النوىري تقدم.
2 - سفيان بن عمرو.
3 - في الأصل يعفون، والتصحيح من مجاهد الزوار، وكتب الرحالة وأبو المجاهد هو الكبير واسمه وفداً عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد بن سلطان الفارسي وهو من جمالية.
4 - وافق نجاً من الراحلة، أما أبو يعفون الصغير فهو عبد الرحمن بن عبد بن نظرة من الخمسة (6) المعرفة والتاريخ 177، والتهذيب 122/11، والقوي 490/2، والقوي 36/2.
5 - في المصادر التاريخية (7) في خزاعة، وهو عبد الرحمن بن نافع بن الحارث الهزاعي، كا بينه يعفون بن سفيان.
6 - نقل عن سون سفيان بن عبودة أبي يعفون، جواب أبي يعفون عليه، وقد ترجح له الحافظ ابن حجر فقال: من أولاد الصحابة.
7 - في رواية يعفون بن سفيان منصرف الحجاج من مكة حين قتل ابن الزبير.
8 - في رواية أحمد (8) أن وجدت خلوة فاستلمه، ولا فيسقيه فهلك وكرب.
9 - لم أتفرع عليه في سنده أبي بني، وأخرج أحمد عن وقوع سفيان قال: سمعنا سبعا وسافه باللغة قرب من
10 - من أطلق أبه، وقد ذكر الألغاز بين لغبتهما (6) المسك (8) في أخرج أبو يعفون بن سفيان باللغةoltet، (المعرفة والتاريخ 177/2، وأخرج المهني برواية عساف لأحمد، وقال في تفعه على الرواة الأول: "فيه رأى لم يسمه). وعلى اللهان القريش، قال أي ما جرى عليه يعفون بن سفيان وما رواية أحمد فيها تبين أبه.
11 - يعفون بن عبد المطلب، وهو من الطبقات الرابعة، وقد أدركه الصحابة، ولذلك فإن الراحلة مشينة وإيضام بين أبي يعفون الكبير وليص الصغير، بالله الفحير.
12 - وهو عبد الرحمن بن نافع غير صحابي، ورحالة إسماعلي كلهم نافع. أما قوله في رواه لم يسمه فيقول لأنه قد سمى في رواية يعفون بن سفيان وهو أن لم يك صحابيا فهو ابن صاحبه ولي الصحبة.

522
581 - حدثنا أبوخيمة، ثنا روح بن عبادة (1)، ثنا موسى بن عبيدة (2)، ثنا عبدالله (3) بن عبيد، عن ابن عمر قال: "فد رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم راحله بي فتح مكة، يسلم الأركان يحجون كان معه (4)

582 - حدثنا مخرز بن عون (5)، ثنا قران بن تميم (6)، على أني بن نابل (7) الملكي، عن قدامة بن عبدالله (8) قال: "رأت رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم ناقية يسلم الحجر يحجته (9)

(1) القبيسي، ترقُم
(2) ترقُم في حديث (٣٣)
(3) في الأصل (موسى بن عبدالله بن عبيدة) وهو خطأ، والتصحيح من مسند أبي يعلى وهو عبدالله بن عبيدة
(4) أخرجه أبو يعلى (مسند ص ٥٢٨)، وذكره الهفيمي وعضاة لأبي يعلى، وقال: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وقد وقع فيه رواة عن غير عبدالله بن دينار، هذا منها (جمع الزوائد ٢٤٣/٧)
(5) في استاده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وقد روى عن ابن عمر نحوه وليس فيه ذكر للمحتجن أخرجه ابن خزيمة في
(6) صحيح بخاري ٢٨٦/٤
(7) الهلال. ترقُم في حديث (٢٧٧)
(8) قال ابن بليون - بن وعده، الهفيمي: "صدقهم من الحماسة (التصبح ١٨٨)
(9) قدامة بن عبد الله بن غار، الكلابي، العامري، صاحب روى عن النبي ﷺ (الاصابة ٤٧/٣، والتهذيب ٦١/٣)
(10) أخرجه أبو يعلى (مسند ص ١١١)، والأسم أحمد عن سراج بن يونس وحمر بن عون كلاهما عن قران، وصاغه بإسناده وفظه هو مسند ٤١٣/٧، وذكره الهفيمي وعضاة لأبي يعلى، والتبريزي في الكبير والأوسط. وفي لفظ زيادة: قال الهفيمي: "رجاله مونفون، وفي بعضهم كلام لا يضر (جمع الزوائد ٢٤٣/٧)
(11) في استاده قران وهو صدوق رواه أخرجه أني بن نابل صدوق بهم، وقال شوكة كثيره من مسند ابن عباس، وجابر، وعائشة، ولم سلمة وأحدهم في الصحيح، وطوله ﷺ، واستلامه الحجر يحجته تابية بلغت درجة النور (أظهر صحيح مسلم ٦٢٦/٣)
باب: الطواف في الحفاف

583 - حدثنا يحيى بن عبدالمجيد الهاني (1)، نانا شريك (2)، عن عاصم ابن عبيد الله (3)، عن عبد الله بن عامر بن (4) ربيعة قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف (5) يطوف بالبيت وهو يجدو عليه خفاف، فقال له عمر: ما أدرى أن يأبه حذاؤك حول البيت؟ أو طوافك في خفاف؟ قال: قد فعلت هذا على عهد من هو خير منك رسول الله ﷺ، فلم يبعت ذلك على (6).

584 - حدثنا سويد بن سعيد (7)، نانا شريك (8)، فذكر نحوه (9).

(1) تقدم في حديث (118) 0.
(2) شريك بن عبد الله 0.
(3) عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعيف من الرابعة 0. التهذيب 475، والتقرير 384/6.
(4) في الأخبار (عن 0، والتصحيح من جمع الأرواف.
(5) من مسنده أبي يعلى، وأبوداً بن عامر بن ربيعة هو العجاز فلان ابن حجر: ولد على عهد النبي ﷺ، ولولاه
صحبة مشرفة (التقرير 145/6) 0.
(6) تقدم في حديث (103) 0.
(7) أخرجه أبو عبيفة في (مستند ص 111) 0، وأوردته الهكيم وعزا لأبي يعلى، وقال فيه عاصم بن عبد الله وهو
مضيف 0. (جمع الأرواف 444) 0.
(8) في استاده الهكيم ووزنهم بسرقة الحفاف، وشريك مخاطب كثيرة، وعاصم بن عبد الله ضيف.
(9) أخرجه أبو يعلى عن سويد بن سعيد، نانا شريك، عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن (4) ربيعة أن عمر
ابن الخطاب مَرَّ على عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت وهو يجدو عليه خفاف، فقال: والله ما أدرى أطفالك في
خفافك! أأذهب أم حذاؤك حول البيت؟ 0 قال: قد فعلت ذلك على عهد من هو خير منك رسول الله ﷺ.
(مسند أبي يعلى ص 119) 0.
(10) تقدم الكلام في استاده، وفيه أيضا سويد بن سعيد ولا يحتمبه.
323 - باب: الطواف في التعليق

585 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي (1)، وسحاق (2) قالا: ثنا عمرو بن علي (3)

ثنا عمرو مولى آل منصور بن سبأ (4)، عن عاصم بن أبي عبد الله (5)، عن عبد الله بن عمار
ابن ربيعة، عن أبيه أ بي بني النبي، كان يطوف بالبيت فانقطع شبهه (6) فأخرج رجل شعما
من نعله فدُعى يذهبه في نعل النبي ﷺ فانتزعها وقال: هذه أثرها ولا أحب الأثرة (7).

323 - باب: الحجر من البيت

586 - حدثنا زهير (8)، ثنا بشر بن السري (9)، ثنا سيف بن سليان (10)، عن عبد الله
ابن يسار (11)، عن ابن عباس قال: ما طاف رسول الله ﷺ بشيء إلا وهو من البيت (12).

______________________________

(1) تقصد في حديث (100)
(2) ابن أبي إسحاق - تقصد
(3) عمرو بن علي الفلاسي. ناقة من العائرة (التوجريب 275، والجرح والتعديل 245/9)
(4) لم أعرف عليه
(5) تقصد في حديث (583)
(6) التسجع: أحد سبور التطه وهي الذي يدخل بين الأصمرين (التأهيل في التوجريب 427)
(7) أخرجه أبو عبيدة في (مسند ص 660). وذكره القيسي في جمجم الزوانيد وتعز مع أبي بكر بن الطياري في الكبي
والابيض وقل: فيه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف (جمع الزوانيد 3/244). وذكره ابن حجر في المقابل
بروايتين، وتعز الأولى لأبي داود الطالباني والثانية لأبي بكر بن الطياري.
(8) تقصد (المقابلية 379/6).

في استاده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، وعمرو مولى آل منصور لم أعرف عليه.

(9) ابن حجر.
(10) سيف بن سليان المخزومي، ولهه بسج بن سعيد، وأحمد بن حنبل وجامع، وقال أبو حامد لا يأس به. وقال ابن

حجر: ناقة من السادة (الجرح والتعديل 378/4، والتوجريب 244/2)
(11) الجهني، ناقة من كبار الثلاثة (التوجريب 240/1).
(12) تدفف عليه في سند أبي بكر، ولعله ما طمس، وذكره القيسي في جمجم الزوانيد وتعز لأبي بكر بن الطياري.

526
587 - حدثنا عبد الأعلى (1)، عن مالك (2)، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة
أنها قالت: ما أبال صلتي في الهجرة أو في البيت (3).

324 - باب: فيمن جمع ثلاثة أسابيع

588 - حدثنا محمد بن جامع الطيار (4)، ثنا محمد بن عبان (5)، ثنا عبد السلام بن أبي
الجنوب (6)، عن أبي سلمة (7)، عن أبي هريرة قال: طاف (8) رسول الله ﷺ قبل
الفجر (9) ثم قرأ (10) ست ركعات، بلتفت في كل ركعتين بيننا وشالاً، فظننا أنه لكل سبوع
ركعتين ولم يسلم (11).

---

(1) عبد الأعلى بن حماد التبري.
(2) مالك بن أسس إمام داراللغة، من الباهرة. قال البخاري: أصح الأسانيد كلها، مالك، عن نافع، عن ابن
عمرو. (التربت 232/3).
(3) أخرج أبو بكر في (مسنده ص 298) وذلك لهيمني وعزة لأبي بكر، قال: رجالة رجال الصحابة. (جمع
الرواية 247/3) ورجالة نفتان، وفيهم هشام بن عروة وهو مولى. وقد رواه ممننا. وقد ذكر البيهفي ما بدل
على مناه في السنن الكبرى من مسن عائشة، (السنن الكبرى 158/5).
(4) ولا أعرف خلافًا في أن بعض المبهر من البيت، والله أعلم، (أظهر صحح ابن خزيمة 4/233).
(5) تقم في حديث (12).
(6) في الأصل (محمد بن عبان) وال الصحيح من مسن أي بن بكر، وهو محمد بن عبان بن سيبان، قال الدارقطني:
بجحول، وقال ابن حجر: مقبول من الثامنة (التهذيب 336/9، والتربت 2/160).
(7) تقم في حديث (512).
(8) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقم.
(9) هكذا في الأصل والطابع الخالص، والذي في مسن أي بن بكر، وجمع الرواية (قرأ) بدل (طف).
(10) في المطابع الخالصة، (قلت النور).
(11) أي الطابع الخاص، (صل).

---

(12) أخرج أبو بكر في (مسنده ص 444) وذلك لهيمني من طريق عبي بن يونس عن عبد السلام بن أبي
الجنوب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ "طاف اللب" بالبيت ثلاثة أسابيع. جمعنا ثم نأي
المقام فصل حلفه ست ركعات سلم في كل ركعتين بيننا وشالاً، وسماه ثم ذكره استاد آخر من بطرق عبد
الرحمن بن أحمد بن جناب، عن عبي بن يونس، عن عبد السلام بن أبي ذر، عن الزهري، عن سالم
ابن عبيد الله عن أبيه عن عمر، وسماه بلفظ آخر، وقال: ليس هذا بالقوية. وقد رخص في ذلك المسور بن محمرة
وعائشة وكره ذلك ابن عمر. (السنن الكبرى 111/5)، وذكر البيهفي وعزة لأبي بكر، وقال: فيه

527
باب: في يقال ليلة عرفة

589 - حدثنا أبو القيس، ثنا عزاء بن قيس، قال: حدثتني أم الضيف، قالت: سمعت ابن مسعود يقول: "عن النبي * : "من قال ليلة عرفة هذه العشر كلما أتى فما يسأل الله شيئا الا أعطاهها الأقطيعة رحم أو مأتم، سبحان الذي من في السماء عرشه، سبحانه الذي في الأرض موطنه". سبحان الذي في البحر سبيله، سبحانه الذي في النار سلطانه، سبحانه الذي في الجنة رحمة، سبحانه الذي في القبور قضاء، سبحانه الذي في الهواء روحه، سبحانه الذي رفع السماء، سبحانه الذي وضع الأرض، سبحانه الذي لا منتجا منه الا الله."

باب: في يوم عرفة

590 - حدثنا عمرو بن الضحاك، ثنا أبي، ثنا طالب بن سلمى، بن عاصم

= عبدالله بن أبي الجنب وهو مترك. (جمع الزوائد 246/3). وأورد المهاضين ابن حجر وعزاء لأبي بكر،
وضعه في المطالب العامة 238/1. في أسانيد محمد بن جاعم وهو ضعيف. وحمد بن عثمان مقبول. وأبناء
ابي الجنب ضعيف أيضا وقد أشارت روايته للدار على
(1) البحتري، ضعف ابن ميعان والذهبي. وقال البخاري: لا ينتج عن حديث ( ميزان الاعتدال 3/35).
(2) في المطالب العامة (أم الفضل) وهو خطاً. ولم أُفتح على ترجيحها.
(3) من ليست في مسند أبي بكر.
(4) في المطالب العامة (موضع).
(5) في المطالب العامة (لمع).
(6) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 487). وذكره الهمامي وعزاء لأبي بكر والطبراني في الكبير. وفيه عزة ابن
قيس، ضعف ابن سعد. (جمع الزوائد 237/254). والمهاضين ابن حجر وعزاء لأبي بكر. (المطالب العامة
246/1 و357). وأورد المهاضين في ترجيح عزاء (ميزان الاعتدال 3/35).
(7) تقدم في حديث (248).
(8) أبو عاصم النبال، تقدم في حديث (156).
(9) هكذا في الأصل ومسند أبي بكر. والذي في المطالب العامة (طالب بن سلمى). وفي التاريخ الكبير. والجرح
والتعديل (طالب بن سلمى). وقد سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم (التاريخ الكبير 371/4. والجرح
والتعديل 495/4).

528
ابن الحكم، قال: حدثني بعض أهلنا أنه سمع جدته (1) قال: قال رسول الله ﷺ يوم من عش وانتظر إلى هذا الجمع قليل من محسنهم، وشفع محسنهم في مسيتهم فتجاوز عنهم.

جعيا (2).

591 - حدثنا محمد بن عمرو بن جيلة (3)، ثنا محمد بن مروان (4)، عن هشام (5).

عن أبي الزبير (6)، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ "ما من أمين أفضل عند الله من أيام عش نقية، " فقال رجل: بارسول الله هي أفضل أم عدنهم، جهاداً في سبيل الله (7)، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عفء ينزل الله إلى السماوات فباهت بأهل الأرض أهل السماء، فقيل: انتظرى إلى عباد الله صفا، غبار ضاحية (8) جاءوا من كل فج عميق، ولم يروهم ولم يروا عذابًا، فلم أر يوماً أكثر طيفاً من النار من يوم عفء" (9).

(1) ترجم له النجيفي فقال: له رواية في الوهدان لأبي ظايح وأبي بكر (تَحْرِير أنساء الصحابة 286/1).

(2) لم أقف على مسند أبي بكر، وذلك النفذه وعده لأبي بنع، وقال: في استماعهم من لم أعرفهم (جمع الزوانيد 253/2)، وذلك على أن حجر في الطالب وعده لأبي بنع، وقال الشهاب جريب الرحمن ضعفه البصيرة.

(3) صدوق (المطال الغالية 247/1).

(4) على أن حجر كان مسند على ذلك، وقال: أقومة: صدوق.

(5) وليه أحمد. وقال ابن حجر: صدوق له أهذه من الثانية (مزيان الاعتدال 236/3، والتبري 206/2).

(6) هنالك بن أبي عبد الله البصري، فقد في حدث (79).

(7) أبو الأوزي والمحمد بن مسلم المكي. تقدم، وقال: جرب هو ابن عبد الله رضي الله عنه.

(8) في جمع الزوانيد والطالب الغالية (لا عفء إلا يعبر وجهه في التراب)، والمعنى أنه لا تواب مثل تواب تلك الأيام.

(9) للمجاهد الذي يقتل في سبيل الله.

(10) أبو بكر بن عثمان. من السياح، ع.

(11) فأخبر أبو بكر في (منصده 217)، ثنا حبان، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن عمرو بن جيلة.

(12) وسأله بذلك، ولقد مقال للطيب أبي بكر (موارد الطائفة ص 248)، وأخبره أن حاشيم بن أبي عبيدة أبو جرير، وأن حسان بن أبي الزبير، ومن طريق علامة أبي الزبير عن جابر. وله أن رواية عصام كروة، يقول: وتاب، بما أن تعلم عن عبد الله搭乘 عن أبي الزبير، فلا تعلم رواة عن أبي من عصام (28/2)، وذلك أن جريب عن حرب.

(13) نحن ابن حبان، وجهه بعض الكلام، وقبيه راجل، جزاء الصحيح (جمع الزوانيد 253/2)، وذلك على أن حجر.

(14) وفتحه لأبي بكر، وصدقة عليه البصيرة (المطال الغالية 247/1).

(15) فيه محمد بن مروان وهو صدوق له أوهام، وأبو الأوزي يدلي وقت رواه معروفا.

529
327 - باب: الفطر يوم عرفة

592 - حدثنا سليان بن أيوب الشاذوني أبا أيوب (١)، ثنا حفص بن غياث (٩)، عن ابن جريج (٣)، عن عطاء (٤)، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس (٦) أن النبي ﷺ أطعر بعرفة (٧).

593 - حدثنا أبو بكر (٨)، ثنا حفص، عن ابن جريج فذكر نحوه (٨).

328 - باب:

594 - حدثنا ابراهيم بن المهاجر (٩)، ثنا سكين (١٠)، ثنا أبي (١١)، عن ابن عباس

قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عن النبي ﷺ من عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر...

(١) صدوق، من العارض (١١٧/١) (التقريب ٣٢١/١).
(٢) التخريج، تقدم في حديث (٥٠٥).
(٣) عبد الملك بن عبيد العريز، تقدم في حديث (١٥٩).
(٤) ابن أبي رباح.
(٥) تقدم في حديث (٤٥٠).
(٦) أخرجه أبو عقيل في (مسنود ص ٦٠٥) وذكره البهنسي في مجمع الزوائد بلفظ: "رأيت رسول الله ﷺ شرب من شرب بيم عرفة" وقال: رواه الطبراني في الكبير ورحله رجال الصحيح، ورواه أبو عقيل بن نحو (١ مجمع الزوائد ١٨٧/٣).
(٧) رجاله نفاث، وفيهم الصدوق.
(٨) أبو بكر بن أبي شيبة.
(٩) أخرجه أبو عقيل في مسنود بهذا الاستاد، ولقيقة أن النبي ﷺ شرب بيم عرفة (مسنود أبي بكر ص ٦٩).
(١٠) تقدم الكلام على استاده، وأبو بكر بن أبي شيبة نفه معرف.
(١١) السامع، تقدم في حديث (٧٤).
(١٢) سكين بن عبيد العريز، تقدم في حديث (١٦٧).
(١٣) عبد العزيز بن فس العبد، تقدم في حديث (١٦٧).
اليهن، وجعل النبي ﷺ يصرف وجهه بيده من خلفه، وجعل الفتى يلاحظ اليهن، فقال
له النبي ﷺ: "إن هذا يبن من ملك فيه سممه وبصره ولسانه غفر له".

329 - باب: فیمن رمي يوم النحر ثم حلق

595 - حدثتنا أبو بكر بن أبي شيبة: لنا، أبومعاوية (1)، عن حجاج (2) عن عطاء (3)
أن النبي ﷺ كان إذا رمي الرمة ودحح وحلق فقد حلّ له كل شيء إلا النساء (4).

596 - حدثنا أبو بكر (1) بن أبومعاوية، عن حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله ابن
أبي الجمّ (7) عن عمرة (8) عن عائشة فاتمته (9).

(1) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 244) وذكره الهشمي عن عبدالعزى بن نسيب المبهذي قال: سمعت ابن عباس
يقول: كان فلان رفع رسول الله ﷺ، فسافر رياضة أبي بكر، وعزاء لأحمد وابي بكر ولأبي عامر في
الكبر وفسر اسم رفع رسول الله ﷺ، وقال: رجالة أحمد نفاث (جمع الزوايد 3/ 2518/2) وفي
استغاثة عبدالعزى بن قيس وهو مقبول، ورواية تعافٍ ما جاء في الصحیح بأن الرسائل ﷺ رفض أسامة بن

(2) محمد بن خالد - تقلت في حديث (300).

(3) حجاج بن أرطاة - تقلت.

(4) عطاء بن أبي رباح - تقلت.

(5) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 604) وذكره الهشمي وعزة لأبي بكر، وقال: فيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام
هو مسند (جمع الزوايد 3/2181) وحدث أمره وفي استغاثة حجاج وهو صدوق كثير المظلوم والتدليس. وقد
رواه معتنا ومعنا صحيح نبات لا خلاف فيه. وعليه الحجاج ني من النسخة. السجل طاويف الإفاضة.

(6) ابن أبي ناس.

(7) الأندوبي، نقية من الرابعة (التقریب 2/ 379).

(8) عطاء بن عبد الرحمن - تقدمت في حديث (119).

(9) أخرجه أبو يعلى بهذا الاستغاثة، ولم يذكر له نظام، وعذبنا على مسند عطاء بتقوله، مبنته. (مسند أبي بكر
ص 6/24) ولم يذكر الهشمي في مسند الزوايد بهذا الاستغاثة.

وفي حجاج بن أرطاة.
330 331 332 597 598

باب : فضيل الحلق على التقصير

597 حديثنا أبوخصينة ، نن يزيد بن هارون (1) ، أنا هشام الدستواني (2) ، عن يحيى ابن أبى كثير (3) ، عن أبي إبراهيم الانصارى (4) ، عن أبي سعيد الخدروى أن النبي ﷺ حلق بيم الخديبية وأصحابه إلا أبا (5) خنادة (6) وعثمان ، فقال رسول الله ﷺ : « برح الله الملحقين » ، فقالوا : المقصرين يارسول الله ، قال : « برح الله الملحقين » ، قالوا : يارسول الله والمقصرين ، فقال رسول الله ﷺ : « والمقصرين » في الثالثة (7) .

باب : وقت طوارف الأفاضلة

598 حديثنا أبوخصينة ، نن محمد بن خالد (8) ، نن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن

(1) السلمي : تقدم في حديث (160)
(2) تقدم في حديث (161)
(3) الطائي : تقدم
(4) قال أبوهانان : لا يدري من هو ولا أبوه ، ولم يعرف البخارى . وقال ابن حجر : مقبول : ( الجرح والتعديل
(5) 232/9 ، والتهذيب 12/2 ، والتقريب 288/5)
(6) في الأصل ( أبو ) وكذلك في سنن أبي يعلى وجم الزوائد وما أنت هو الصواب .
(7) أبو قتادة الأنصارى ، وأمه الهارث بن ربيى ، وقيل غير ذلك . وترجم له الذهبي وغيره . وعثمان هو ابن عفان كا

(1) جاهد في سنن أحمد (3) ، مورجج أسماء الصحابة 2/244/2
(2) أخرجه أبو يعلى في ( سنن أحمد 142/160 ) ، وأعيد عن يزيد عن هشام وعن روح وعبدالصادق وأبي علي ، عن هشام .
(3) لفظه ابن سهيل ( المسند 200/3 ) ، وذكره المحقق وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وفيه أبو برمان المنسى جحيل أبوهانان ، وفهه رواه رجل الصحيح .
(4) المحقق ( سنن أحمد 262/3 )
(5) يهودة بن أبي كثير وهو مدلس وقد رواه ممننا ، وأبو برمان المنسى أوتر مأمون فيه أنه مقبول .
(6) ومعناه صحيح نابى عن رسول الله ﷺ
(7) أبو يعلى : تقدم
(8) أبو يعلى : تقدم
332 - باب: الخطة يوم النهر

599 - حديث أحمد بن إبراهيم (1)، نما حفص (2)، عن الأعشى (3)، عن أبي سفيان (4)، عن أبي صالح (5)، وأودها عن جابر (6) قال: خطبتنا رسول الله ﷺ في النهر بنى بنحو (7) من حديث أبي بكر (8).

(1) تقدمت في حديث (311) 
(2) تقدمت في حديث (54) 
(3) أخرجه أبو يعلى في (مسنده ص 128). 
(4) ذكره الهيثمي وقال: رواه أبو يعلى ورجاله الصحابي. وهو مشكل مستبعد لأن النبي ﷺ أمر من فقد من ضعفة أهله أن يروا الحجة حتى تعلم النمس ولم يقدم النبي ﷺ مكة حتى رأى وجلب ذهب فكفيه ورواه علاجه بهذا بعد. (مجموع الزوارد 2/346).

استناد رجال نافث، وفهم هشام بن عروة وهو موال معه. 
والحديث ليس نصا في أن الرسول ﷺ أعدهم سلمة في مكة للفتح، وكما نبت أن الرسول ﷺ أمر بأمرفة أهله بأن يروا بعد طلوع الفجر، كذلك أنل للفتح. وبعض النساك أن يريهم فلما، وحديث آدم بن أيتي بكر يبدل عليه وهو في الصحابي متقن عليه، وقد أجاز ذلك قوم منهم، عطاء، رضوان والنسائي.

(4) أظهر صحاب الجعفري مع فتح الباري 2/376، 529.
(5) الدورفي، تقدم في حديث (128).
(6) حفص بن غياط، تقدم في حديث (450).
(7) سفيان بن مهان.
(8) طلحة بن نافع الواسطي، تقدم في حديث (51).
(9) ذكوان السهاني، تقدم في حديث (417).
(10) جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(11) في مجموع الزوارد ( قال بنحو) والقاتل هو أبو يعلى، وقد أخرج بهذا لسناد من جابر في (مسنده ص 219).
(12) في الأصل (بكر) والتصحيح من سناد أبي يعلى، وأبو بكر هو نفيه بن الخطاب. تقدمت ترميته في حديث (337). وقد أخرج أبو يعلى حدثه هذا في (مسنده ص 219). 
(13) ذكره الهيثمي من سناد جابر، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله الصحابي (مجموع الزوارد 2/368).

واستناده نافث، وفهم الصدوق، والأعشى موال واشدد منعنا.
٢٣٣ - باب: طواف الوداع

٦٠٠ - حدثنا عقبة بن مكرم (١)، ثنا يونس بن بكير (٢)، ثنا محمد بن اسحاق (٣).

عن نافع (٤)، عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب بني يقال: أيها الناس ان الناس أن الناس أن الناس أن الناس أن الناس أن الناس نفر هام (٥).

غاذا فلا ينفرن (٦)، أحد حتى يطوف بالبيت، فإن آخر الناس الطواف (٧).

٢٣٤ - باب: العمرة

٦٠١ - حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي (٨)، ثنا اسحاق الأزرق (٩)، ثنا زكريا (٩)، عن

__________________________
(١) تقدم في حديث (٧٧)
(٢) السبباني - تقدم في حديث (٦٩)
(٣) أهل المغازي - تقدم.
(٤) مولى ابن عمر - تقدم.
(٥) هكذا في مجموع الزواين، وعند غير ظاهرة في الأصل، وناهذ في الموطأ (١٢٠).
(٦) لم أعرف عليه في مسنده أبو يعلى، وأخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، عن عمر، بلفظ: "لا يصدرون أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فأن أخر الناس الطواف بالبيت " (الموطأ ص ٢٥٤، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/٣٠٩)، وذكره البخاري وقال: رواه أبو يعلى، وأخرج ابن اسحاق وهو نسخ ولكنه مدليس، وواصفه رجل الصحابة "مجمع الزواين ٣/٢٨١٢)، وأورد صاحب كنز العمال وزرع مالك وتباعي.
(٧) كنز العمال ١٨٤، (٨) نسخة الأثر في مجمل الأثر، (٩) إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن نافع.

وفي سنة أرtem بعلي، ونسخته بن بكير وهو صدوق نفخ، وأن اسحاق بيدلس ونروى منهما، وأوصده صحيح، بل استاده بالسلاسة الذهبية عند الحنابلة. وقد قال الإمام مالك عليه: إن ذلك - يعني قول عمر- فإنه نرى والله أعلم قوله تعالى: "ومن يعظم شعائر الله فعليه من تقؤ الغلوب"، وقال: "ثم سمحوا إلى البيت العتيق". فجعل الشعائر كلها وأنقضها إلى البيت العتيق. و参考 the explanatory text.

٦٠٢ - هكذا في الأصل، والذي في مسنده أبو يعلى (", حدثنا عبد الرحمن ثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي (٩)، وما أنبيه هو الصواب. وأبو عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن محمد بن اسحاق الأذرمي - يفتحهم على بعضهم البعض، وسكون المعجمة - نسبة إلى أديم، وهي قرينة عند نصين من الجزيرة - الموصل. قال ابن حجر: نسخ من الماعارة (التمир ٣/٤٧، وتهذيب ٣٦/٧، والباب ٦٠/٧، ومجم الشيوخ أبو يعلى ورواية ٦٧، ووالجة والتعليل ٦٦/٩)، (٨) اسحاق بن يوسف بن مراد المخومري، نسخ من الناسخ (التمир ٣/٦٣)، (٩) ذكره ابن أبي زائدة. تقدم في حديث (٢٥).

٥٣٥
أبي اسحاق (١)، عن البراء (٢)، قال: اعتمر رسول الله ﷺ بقل الجرب (٣).

٢٠٢ - حدتنا أبو بكر (٤)، ثنا محمد بن الحسن (٥)، ثنا إبراهيم بن طهان (٦)، عن أبي الزبير (٧)، عن عتبة (٨) مولى ابنا عباس، عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ﷺ من الطائف نزل الجعارة فقسم بها الفتائم، ثم اعتمر منها، وذلك للبلتيين بقيتا من شوال (٩).

٣٣٥ - باب: لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرضها

٢٠٣ - حدتنا محمد بن إسحاق بن أبي سمية البصري١٠، ثنا محمد بن خالد

(١) السبيسي.

(٢) البراء بن عابر رضي الله عنه. تقدم.

(٣) أخرج أبو يعلى في (مستنقع١٨٤)، ذكروا الهشمي وتعز لأبي بعل. وقال: رجاءه نفقات (مجمع الزوائد ١٧٩/٣، وأخرجه النون ممن طريق إسرائيل، عن أبي اسحاق، عن البراء أن النبي ﷺ اعتمد في ذي الفعدة. قال أبو عبيدة: هذا حديث صحيح (جامع النون ٢/٢٠٨).

(٤) رجاءه نفقات. وفيهم زكريا وهو مدلس وقد رواه ممنونا. ومنه نابي في الصحيحين من مسندر البراء وغيره. وقد اعتمد رسول الله ﷺ في أربع عمر، عمرة الحديبة، عمرة القضاء من العام القابل، عمرة الجرارة، وعمرة مع حجته. وكلها قبل الحج، والثلاث الأولى في ذي الفعدة. وهو أبلغ في مخالفة المشركين الذين كانوا يرون أن العمرة في أشهر المحرم من أفرفت النجر (انظر صحيح البخاري ٢٠٥/٢٠٥، وكانت مسلم ٢/٩٩). ثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

(٥) محمد بن الحسن بن الزبير الأشمي، لهه التل - يفتح المناقشة، وتشديد اللام - صدق فيه ابن من الناسجة.

(٦) الترب (٢/١٥٤).

(٧) ثنا محمد بن مسلم بن البدار. تقدم.

(٨) هكذا في الأصل يجمع الزوائد، والذي في مسندر أبي بعل (عنبة)، ولم أفق عليه.

(٩) الجرارة هو الموضع الذي أحرم منه النبي ﷺ لما رجع من الطائف بعد نفت مكة، ولا يزال يعرف بهذا الاسم لأن بنيه هذا وهو قريب من مكان جدة. انظر كتاب المنتمي في أخبار أم القرى / لأبي عبد الله محمد بن إسحاق.

(١٠) أخرج أبو يعلى في (مستنقع١٣٩)، وأخرج الهشمي وقال: أبو يعلى من رواية عتبة مولى ابن عباس. ولم أفق عليه.

(١١) ثنا محمد بن مسلم في حديث (١٦٥).
الحنفي (1) 

(1) محمد بن خالد بن عثمان الحنفي، صدوق بجليط، من العاصرة (التقريب 2/157)
(2) تقدم في حديث (89)
(3) عثمان بن محمد بن الفقيرة بن الأخشى، صدوق له أبا عمرو، من السداسة (التقريب 1/9)
(4) في الأصل (سعد) وهو خصي صدوق صديق، هو الفقيرة، ثقة من الثمانية (التقريب 1/927، وطبقات خليفة 247)
(5) أخرجه أبو قुة في (مسند ص 122) وذكره الهشمي وقال: رواه أبو قلعة، والطبري في الكبير بنحوه، وعجايل أن يعلى تغلب (جمع الزايد) 247
(6) في استاد محمد بن خالد وهو صدوق بجليط، وعثمان الأخشي صدوق له أبا عمرو
(7) يعني: عبد الرحمن ابن أبي سعيد لا سعدا كيا هو مذكور
(8) حارون بن الله الحيا (645)
(9) محمد بن عبد الرحمن بن الفقيرة تقدم في حديث (23)
(10) صلح بن تهان المدني، ضعف النساوي، وقال ابن حجر: صدوق اختلق أبخرة، من الرابعة (وتقال عن ابن) 
(11) على قوله لا تمس بربرية الفناء، عنه كابن أبي ذنب وابن جريج (طبقات خليفة ص 263، والضبعاء)
(12)毛孔، والضبعاء ص 264، والتقريب 1/336)
(13) في مجمع الزايد (اذ سمعنا ذلك)
(14) لم أقف عليه في مسندها أبي مق Quảng، وأخرجه الزرب من تراث كبير، عن فضائل عن صالح مولى التواصل عن أبي

الهجري، وفتحه مخبر، وأخرج أيضا من طريق قبضة، عن فضائل عن صالح مولى التواصل عن أبي عشرة، في هذا قال: أحسن في فضائل، عن ابن أبي ذناب يروي عن مولى التواصل عن أبي عشرة، وقد رواه جإحة

(15) في صالحة ابن أبي ذناب وصالح بن كيسن (كتف الاستدلال 2/6) وذكره الهشمي وعزاء لأحمد وأبي

بلي، وردت، ونقل: فصالح مولى التواصل، وهو رواية ابن أبي ذناب عنه، وابن أبي ذناب سمع منه قبل

الجلس، وهو الحديث صحيح (جمع الزايد 247)

في استناد صالحة مولى التواصل، ولا أجلس إلا برواية ابن أبي ذناب عنه، فهي صالحة

536
٦٠٥ - حدثنا أبو خيشمة، تنا سهاب بن سهاب الرأسي، قال: سمعت ابن أبي ذكر، عن سهاب، عن أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ لنسائه: هذين الهجاءين، ثم ظهر الحصر، فلكل من يحتج عليهما، وسدة قالتا: لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله ﷺ تعني - هذين ثم ظهر الحصر (١).

٦٠٦ - حدثنا عبد الله بن عبد الصمد (٣)، وأبو صالخ بن عبد الصمد أخو، تنا قاسم (٧)، عن سفيان (١)، عن عاصم (٧)، عن سالم (٨)، عن ابن عمر، قال: جاء عمر إلى رسول الله ﷺ وسألاً في الخبر، فقال: يا أخوي ادع الله ولا تنساى في صاحب الدعاء (٩).

قلت: رواه أبو ذر وغيره من حديث ابن عمر، عن عمر.

٦٠٧ - حدثنا أبو خيشمة، تنا وعم (٢)، تنا سفيان (١١)، ذكر نحوه (١٢).

---

(١) تقدم في حديث (٨٤).
(٢) تقدم تجريبه والكلام عليه في الحديث الذي قبله، وأبو خيشمة وسهاب كلاهما نكرة.
(٣) في الأصل (أبو) وهو خطاً والتصحيح من مسندة أبي بكر، ومن (معجمه - ورقة ٢٤).
(٤) أسسه القاسم بن سالم الامام الشهير، قال ابن حجر: نقل نافع مصنف من الصحابة (١٧٧/٢).
(٥) ابن عبيدة، تقدم.
(٦) عاصم بن عبد الله بن عاصم، تقدم.
(٧) سالم بن عبد الله بن عمر، تقدم في حديث (١٥٤).
(٨) أخرجه أبو عييل في (مسندة ص ٤٦٢) وأخرجه الامام أحمد في مسنده من طريق شعبة عن عاصم، وسماه.
(٩) باستاده وللغزب من لغزب أبى بكر (المسند ٢٩/١)، وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن وكيع عن أبى بكر.
(١٠) عن سفيان، وله: حسن صحيح (جامع الترمذي ٢٢٩٥)، وله ماجه عن أبى بكر بن أبى سفيان، وله: حسن صحيح.
(١١) عبد الله بن عاصم، وفيه كلام كثير لفظته وقد ورد في (معجم الزوائد ٣/١١١).
(١٢) وفيه عاصم وهو ضيَف، وله الترمذي، صحيح وحسن لطيف أخرى، والله أعلم.
(١٣) وكعب بن لام، تقدم في حديث (٤٠٠).
(١٤) ابن عبيدة.
(١٥) أخرجه أبو عييل في هذا الاستناد، فروا: سفيان، عن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر، دون ذكر عمر - استاذ.
باب: في مكة وفضلها

6:8 - حديثنا محمد بن خداش (1)، نانا محمد بن عبيدة (2)، عن طلحة (3)، عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله ﷺ من مكة قال: أبا وأبا لأخرج منك وآتي لأعلم أنك أحب بلاد الله ﷺ. وأكرمه على الله ﷺ، ولولا أن أهلك بأخرون ما خرجت. يبنيه عبديمناف. أين كنتم ولاة هذا الأمر من بعدي فلا تنمثا طائفا ببنت الله ﷺ ساعة من ليل ولا نهار، ولولا أن تطمع فريق لأخيرة مالها عند الله ﷺ، الله ﷺ مكن أذقته أولم، وبلا فاذق أخرين نوالاً (1).

(1) الطالقاني، صدوق من العارية (التقرير 2/326).
(2) لم أقف عليه.
(3) لحظة بن عبد الله بن عوف الزهري، ابن أبي عبد الرحمن، ناقة من الثالثة (التقرير 279/1).

وأخرج أبي عبيد بن فلحة من مسند على حدنا طلبا في فضل فريق فيه. ولولا أن تبطر فريق لخيبرها بياها عند الله ﷺ. (الملية 9/14) وأخرج البهذي جدي بلوظ من نفظ الحاكم. (مناهج النافع ص 22/2). وأخرج ابن حبان من مسند عبد الله بن حمزة الزهري قال: "رأيت رسول الله ﷺ على راحله بالجزيرة، اسم سوقي كان مكة. يقول: "والله ﷺ لعيون أرض الله وأحب أرض الله ﷺ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت". وأخرج عن ابن عباس بن نحوه. (مورد من علماص 254). وأخرج البخاري من مسند أبي هريرة نحوه. (كتاب الاستاذ 2/460).

538
باب: في السقاية والحجابة

109 - حدثنا عبيد اللهٍ (١) ، النبي محمد بن عبيد الله بن الزبيرٍ (٢) لنا سفيانٍ (٣) ، عن موسى ابن أبى عائشةٍ (٤) ، عن عبيد الله بن أبي رزينٍ (٥) قال: قال عليه السلام قول للنبي ﷺ:

«يطهرك الحزاءة، فسأل его العباس، فقال له النبي ﷺ: أعطيكم ما هو خير لكم من ذلك ما ترزؤكم، ولا ترزؤهن فأقطاه السقاية» (٦).

339 - باب: خروج أهل مكة منها

610 - حدثنا زهيرٍ (٧) ، لنا يحيى بن اسحاقٍ (٨) ، لنا ابن عصفورٍ (٩) وأبو الزبيرٍ (١٠) ، عن

(١) عبيد الله بن عمر بن ميسرة الغزوريّ - تقديم
(٢) أبو أحمد الزبير - تقديم
(٣) النوري - تقديم في حديث (١٢٦)
(٤) الإدماني - يسكون الميم - مولاه - نص من الخصمة وكان يرسل - التقرّب (٢/٣٨٥)
(٥) في الأصل غير ظاهرة، وعبد الله هو ابن أبي رزين بن مسعود بن مالك الأسدى مقبول من السادة - المرجع: السابق (٤٩٥)، والنهائي (٤٩٤/٣)
(٦) أرزوؤا: أي نفس حقه - في نهاية القرن (٢/١٨) .
(٧) آخرج أبو بكر في (مستند ص ٤٢) . وأرزوؤا من الزبير من طريق فرصة عن سفيان عن موسى عن عبد الله بن أبى رزين، عن أبى، عن عليّ، وسفيان بثقة قريب من نفي أبى بن يعلى، وفيه زيادات، وقال الزبير: لم يعلمه
(٨) من ساق أساين الهراري، وهو الله ﷺ، والإمام بن أبي زرين.
(٩) من عليه، من أبى رزين: قال: فلت ٣٠ وسأله بثقة قرب من، وفق رجائه - محمد الزوارٍ (٢/٣٨٦) ، وذكره ابن حجر وطاء لأصحابه وحسن استاده. ثم عزا لأحمد بن منج وأبي بكر بن أبي هبعة، والإمام وأبى بكر، والزبير وأبى بكر، للمطالب العالية (١/٣٧) في استاد عبد الله بن أبي رزين وهو مقبول. أبو أحمد الزبير يعطيه في حدث
(١٠) النوري
(١١) زهير بن حرب - تقديم
(١٢) أبو بكر يحيى بن اسحاق السبزواري - بحثه مالاً وقد نُسِح من أئمة واكتسبه، فوقع الالام وكسر المهمة، نسبة للسياح وهي فرقة في سجاد على الوليد بن عبد الملك، والصبيعة (٢/٣٨٤) .
(١٣) عبيد الله
(١٤) محمد بن مسلم

539
باب: النهى عن تسميتها يشرب

111 - حذتنا أحمد بن إبراهيم الموصل (1) ، نا أبو علي صالح بن عيسى (2) ، عن يزيد ابن أبي زيد (3) ، عن عبدالله بن أبي ليلي (4) ، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ «من قال للمدينة يشرب فليسغفر الله». (5)
342 - باب: تطهيرها من الشرك

112 - حدثنا أبو كريب (1)، نا الحسن بن عطية (2)، ثنا قيس (3) عن يونس ابن عبد عبيد (4)، عن الحسن (5)، عن الأحنف بن قيس (6)، عن العباس بن عبد المطلب قال: خرجت مع رسول الله ﷺ من المدينة فاتلقفت إليها، فقال: إن الله قد برأ هذه الجزيرة من الشرك، فذكره (7).

113 - حدثنا موسى بن محمد بن حيان (8)، ثنا عبد الصمد (9)، ثنا عمر ابن ابراهيم (10)، عن قناد (11)، عن الحسن (12)، عن العباس بن عبد المطلب أن رسول الله ﷺ

---

(1) محمد بن العلاء
(2) الحسن بن عطية بن نجح القرشي، الباز، صدوق من التاسعة (التهذيب 2/446، والتقريب 168/1)
(3) قيس بن الرياح الأنصاري - تقدم في حديث (220)
(4) البصري - تقدم في حديث (111)
(5) البصري - مأخوذة من نص (التقريب 446)
(6) أخرجه أبو يعلى من مسنده بطهول، وفيه بعد قوله: من الشرك، ولكن أن تضلهم النجوم، قالوا: يارسول الله ﷺ كيف تضلهم النجوم؟ قال: «ينزل الفتى فيقولون مطرنا بنو كذا وكذا» (مسند أبي بكر ص6 5/6)، ثنا الحسن بن عطية بن نجح القرشي، الباز، صدوق من التاسعة (التهذيب 2/446، والتقريب 168/1)
(7) البصري - تقدم في حديث (111)
(8) عبد الصمد بن عبيد الله - تقدم في حديث (18)
(9) البصري - تقدم في حديث (111)
(10) البصري - مأخوذة من نص (التقريب 456/2، والتهذيب 2/16)
(11) ابن دعامة - تقدم في حديث (9)
(12) البصري - مأخوذة من نص (التقريب 456/2، والتهذيب 2/16)
قال: «إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك أن لم تضِّلما النجم» (1)

342 - باب: الأدب عند زيارة سيدنا رسول الله ﷺ

614 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نُنا زيد بن المُباَب (2)، نُنا جعفر بن ابْراهِيم (3). من وَلَد ذَي الجَمِانَيْن - قَالَ: نُنا علَى بن عمر (4)، عن أبيه (5)، عن علي بن حسِين (6)، أنه رأى رجلاً يَبيِّن إلى أفرجٍ كانت عند قبر رسول الله ﷺ، فدخل فيها، فلقياه (7). فقال: لا أُحَدِّنكم حدثًا، دعِن بأبي عن جدٍّ، عن رسول الله ﷺ. قال: لا نتَخَذَنَا فِبرًا عَيْدًا، ولا بيوثًا قبولاً. فان تسليمنا، يلَعِنَنَا أيَّا كُتُم» (8).

(1) أخرج أبو بكر في (مسندة ص 506)، وتقدم تجريفه والكلام عليه في الحديث الذي قبله، وفي هذه الطريق موسى بن محمد بن الحفص، رممر بن إبْراهِيم في حديثه عن فتنة ضعف.
(2) الجماني، سكت عنه ابن أبي حاتم، وقال ابن حجر: عن علي ابن عمر عن أبيه عن علي بن الحسن.
(3) نسخه: المرجح والعدل 647/2، وسنن البزار 2/107.
(4) على علي بن عمر عن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قال ابن حبان: يعتبر حديثه من غروة ألا لأنه.
(5) وقال ابن حجر: صدد فاضل من السنة (التذيب 7/377 والتقرير 481/2).
(6) قال ابن حجر: صدق فاضل من السنة (التذيب 2/6/167).
(7) زين العابدين، نسخه من التأليف: المرجح السابق 32/203.
(8) الباز: نسخة من سنن أبي يعلى.

(9) وعله صحف ووصاية جحفر، وكذلك ساء ابن أبي حاتم. (المراجع والعدل 647/2).
(10) وذكر الحافظ ابن حجر في المطالب وزعاء لأبي يعلى، ذكره ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، وقبل عنه، وقال النسخ حبيب الرحمن لا يأتينبجاه، ونكت عليه البصري. (المطالب العالية 2/377). ذكره ابن حجر أيضاً في سنن البزار 9/167.
(11) فقال: أخرجه سمايل بن اسحاق الفاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ. وقد أخرج المتن ابن أبي عاصم في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ. (سنن البزار 9/167).
(12) وذكره صاحب تيسير الفزع الحميد وزعاء هو وغيره للحفاظ الذهبية المندى في المحتاج. (تيسير الفزع الحميد).
(13) نسخه سرياني بن عبد الله ص 355. وذكره السخازري في القول البديع وزعاء لاسعاع الفاضي. وقال: في
(14) استناده من لم يسبّ. وعزاء لأبي عاصم أيضاً. حصن استناده، وذكر له شاهدة. (القول البديع في الصلاة)

542
۶۵ - حذفنا اسحاق بن أبي اسرائيل (۴)، ثنا سفيان (۵)، عن حمزة بن المغيرة (۶)
عن سهيل بن أبي صالح (۷)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجعلن قبرينا وتنا، لعل الله قوماً انغزوا قبر أبنائهم مساجد" (۸).

۱ - تقدم في حديث (۱۲۱) 
۲ - ابن عبيلة 
۳ - حمزة بن المغيرة بن نسيب بن عبط - يرفع النون وكسر الهمزة - الخزومي، لا يباس به من السنة. 
۴ - السماج، تقدم في حديث (۳۸۹)، وتقدم أبوه في حديث رقم (۴۱۷) 
۵ - أخرجه أبو يعلى في (مسند ص ۲۶۰) وذكره الطحاوي وقال: رواه أبو يعلى، وفيه اسحاق بن أبي اسرائيل، وفيه
کلام لوقفه في القرآن، وبقية رجاله نفات. (جمع الرواية ۲/۳۷)
۶ - في استناد سهيل بن أبي صالح وهو صدوق تغير حفظه فلذا، وبقية رجاله نفات، وفيهم الصدوق.
إن لكتب الزواين أهمية تتمثل في ربط سلسلة الاستناد بين السباقين والتأخررين من العلماء، وفي نبتيتها عن بعض الكتب التي فقدت لطعه ثروة حديثية كبيرة لم تكون موجودة في أحد الكتب السابقة.

والهشمي أجزد بالترجمة عنه من غيره من كتب صنف في فن الزواين لعدة اعتبارات:
منها اعتداد كثير من الباحثين وطلاب العلم تجاهها وحديثا على مؤلفاته، لا سوا كتابه «مجمع الزواين» الذي يعتبر أجم وأبدع كتاب في هذا المجال.

ولم تكن هناك دراسة وافية أو شبهها عن حياة الهشمي، ومنهجه واصطلاحه تمكنا من معرفة مصدره النفيقي في الحكم على الأحاديث أو في معرفة الرجال وقبيلهم، وهو أمر هام في استقصاء المفاهيم وتبنيها لمعرفتها على الوجه الصحيح، ووفق المنهج السليم.

ولما اختر لتنفيذ كتاب «المقدمة العلى في زواين أبي بكر الموصلي» أرمسته على أن أترجم عن الهشمي بالقدر الذي يتناسب مع عمل في تحقيقه.

ولو كنت قد استقبلت من أمر ما استندرت لفرغت جهدي وافتقزت به على دراسة الهشمي وجدته، ولفعلت هذه الدراسة صلب الموضوع.

وبهذا لا يعني أنني أقول عن قيمة عمله الذي وقفت عليه بل لاتقي في كثير من طلاب العلم ومقدرهم على أعداء مثله، ولوجي بأنني من فوق يكتب عن الهشمي ويرى الناهيك به، intimel بالله، لا سوا بعد أن عرفته بيضاشتني له أثناء بحثي حولين كامليين.

ولما لم يكن الأمر ينتمي فانتي أهيب بطلاب العلم والباحثين أن ينظروا للمسألة نظرية دقيقة وأن يحلولوا مشا من إهتمامهم، وأن يتفاغ بعضهم للفاييم بهذه المهمة على الوجه المطلوب، وأن يكون عملهم جامعا، أن أمكن.

وكم كنت أثق أن تكون من بين القائمين بهذا العمل، فيمنعني حرفي على اتمام تحقيق هذا الكتاب لتكمل الفائدة، ولحم الخير به أن شاء الله وهو حسبى ونعم الوكل.
اللغة الأندية
فهرس الإضافات

(1) الكامل - دار الكتاب العربي - بيروت 1387 هـ الثانية
(2) اللباب - دار صادر - بيروت - دون ذكر سنة الطبع
(3) ابن الأثير - المبارك بن محمد الجزري (ت 136 هـ)
(4) جامع الأصول - مطبعة الملاح 1389 هـ، تحقيق الشيخ عبدالفادر الأرنوتوط
(5) النهاية في غريب الحديث والأثر - المكتبة الإسلامية - دون ذكر سنة الطبع
(6) أحمد بن حنبل - أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241 هـ)
(7) المندس - المكتب الإسلامي ودار صادر - بيروت - دون ذكر سنة الطبع
(8) أحمد زكي - الدكتور
(9) في سبيل موسوعة علمية - دار الشروق - بيروت 1397 هـ الثانية
(10) أساعيل باشا
(7) هديه العارفين - مكتبة المنتى - بغداد، إعادة طبعة وكالة المعارف
(10) باستانبول 1951 م
(11) أكرم العميري - الدكتور
(8) بحث في تاريخ السنة - مؤسسة الرسالة - بيروت 1395 هـ، الثالثة
(9) موارد الخطيب - دار القلم - دمشق، بيروت 1395 هـ الأولى
(10) الأباني - ناصر الدين
(11) فهرس مخطوطات الظاهرة - جمع اللغة العربية - دمشق سنة 1390 هـ
(12) الباغندي محمد بن محمد بن سليمان (ت 312 هـ)
(11) مسند عمر بن عبدالعزيز دار الدعوة حلب 1397 ه. الأولى،
تعليق محمد عوامه.

- البيماري محمد بن سمايل (ت 256 ه).

(12) التاريخ الصغير - إدارة أحياء السنة - توجرا نواله - دون ذكر سنة.

- الطبع.

(13) التاريخ الكبير - جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد الدكن.

1382 ه.

- الضفاء الصغير - إدارة ترجمة السنة، لاهور 1397 ه.

- البزاز أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد المقدق (ت 292 ه).

(14) مسند البزاز - مصورة في مكتبة الدراسات الإسلامية عن الأصل الموجود.

- أبو بكر المروزي أحمد بن علي بن سعيد الأموي (ت 292 ه).

- أبو بكر الصديق المكتب الإسلامي بيروت، دون ذكر سنة.

- الطبع، تحقيق شيشان الأرنؤوط.

- ابن بلبان أبو الحسن علي بن بلبان الفابي الإمبراطورية 1390 ه. الأولى.

- البصيري أحمد بن أبي بكر (ت 840 ه).

- الاحتفال المجلة المهجة بزوان المقالات العشرة - مخطوطة وقعت على صورته.

- مصباح الزجاجة في زوان ابن ماجة - مخطوطة وقعت على صورته.

- الجامعة الإسلامية عن الأصل الموجود في المكتبة الأحمدية حلب.

- البهيجي أحمد بن المحسن (ت 458 ه).

- دلائل النبوة دار النصر للطباعة، القاهرة 1389 ه. أولى.

- السنن الكبرى - دار المعارف الهند 1344 ه. أولى.

- التبريزي محمد بن عبد الله الخطب - (ت بعد سنة 737 ه).

- تحقيق محمد ناصر الدين الألباني.
- الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة (ت 279 هـ)

(23) العلل الصغير - مطبوع آخر كتاب تفقة الأحوزة
(24) جامع الترمذي - مطبوع مع كتاب تفقة الأحوزة
- ابن قريبردي - جمال الدين أبو الحسن يوسف بن قريبردي الأثناكي (ت 874 هـ)

(25) النجم الزاهرة - نسخة مصورة عن طباعة دار الكتب - وزارة الثقافة
والارشاد القومي
- تلم ياز (ت 414 هـ)

(26) فوائد تلم - مخطوط وقفت على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية
- العالمي - أبو منصور أسحاق التيسابوري (ت 429 هـ)
(27) فقه اللغة - دار الكتب العلمية - بيروت، دون ذكر سنة الطبعة
- ابن الجارود - عبد الله بن علي (ت 307 هـ)
(28) المتنى من السنن المتصلة - الفجالة - القاهرة 1383 هـ
- ابن الجوزي - شمس الدين أبو الفضل محمد بن محمد (ت 832 هـ)
(29) غاية النهاية في طبقات الفقراء - دار الكتب العلمية - بيروت
1400 هـ، الثانية
- ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي (ت 597 هـ)

(30) الموضوعات - المكتبة السلفية - المدينة المنورة، 1386 هـ الأول
- ابن أبي حاتم - عبد الرحمن بن محمد بن أدريس (ت 327 هـ)
(31) الجرح والتعديل - دار الكتب العلمية - بيروت، مصورة عن طباعة دائرة
المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، 1276 هـ، الأول
(32) علل الحديث - السلفية، القاهرة، 1344 هـ، أول
(33) المراسيل - مؤسسة الرسالة، سورية، 1397 هـ، الأول وبداية شكر
الله ابن نعمة الله
- حاجي خليفة (ت 1067 هـ)

(34) كشف الظُنون - مكتبة المثنى، بغداد، الثانية
- الحاكم - أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت 405 هـ)
(35) المستدرك - النصر، الرياض، دون ذكر سنة الطبعة

551
- ابن حبان - محمد بن حبان بن أحمد (ت 354 هـ).

(36) النفات - مخطوطة، وقعت على صورته في مكتبة الشيخ عبدالرحيم صديق بمكة.

(37) المجروحين من المحدثين والضعفاء والشروحين. دار الوعي، حلب 1396 هـ، أول، تحقيق محمد إبراهيم زائد.

- ابن حجر - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ).

(38) الاصابة - المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 1358 هـ، مطبعة السعادة، مصر 1328 هـ، الأول.

(39) أبناء العمر بأبناء العمر - دائرة المعارف العلمية، حيدر أباد الدكن.

1387 هـ، الأول، بتحفيظ الدكتور محمد عبدالله خان.

(40) تسديد القوس - مخطوطة وقعت على صورته في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

(41) تعبير المصممة - دار الكتب العربي، بيروت، دون ذكر السنة، الطب.

(42) تقريب التهذيب - دار المعرفة، بيروت 1395 هـ، الثانية.

(43) تلخيص الديوان- شركة الطباعة الفنية، القاهرة 1284 هـ.

(44) تهذيب التهذيب - صورة عن الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف.

الهند 1325 هـ.

(45) زوال مسنات البزر - مصور بمكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

(46) فتح البارى - السلفية، القاهرة 1380 هـ.

(47) لسان الميزان - مؤسسة الأعلامي، بيروت 1390 هـ، الثانية.

(48) المجمع المؤسس للمجمع المفهوم - مخطوطة وقعت على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية.

(49) خصص زوال مسنات البزر - مخطوطة وقعت على صورتها في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

(50) المطلب المهم - مسند مخطوطة وقعت على صورتها في مكتبة الجامعة الإسلامية.

052
مجردة مطبوعة - تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي

- حسن إبراهيم حسن - الدكتور

(51) تاريخ الإسلام - النهضة، القاهرة، 1964م، السابقة
- الحموي - شهاب الدين أبو عبدالله، بقية ابن عبد الله (ت 236 هـ)
- (52) معجم البلدان - دار صادر، ودار بيروت، بيروت 1374 هـ
- الحموي - أبو بكر بدالله بن البيري (ت 219 هـ)
- (53) مسند الحموي - عام الكتب، ومكتبة المنتهى، بيروت، والقاهرة دون ذكر سنة العلم - تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي
- المزرجي - صفي الدين أحمد بن عبد الله (ت 933 هـ)

(54) خلاصة تذهب الكمال - مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب،
1391 هـ، الثانية
- ابن خزيمة - محمد بن اسحاق (ت 311 هـ)
- (55) صحيح ابن خزيمة - المكتبة الإسلامية، 1390 هـ، تحقيق الدكتور
محمد مصطفى الأعظمي
- الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت (ت 423 هـ)
- (56) تاريخ بغداد - السعادة، مصر 1349 هـ، الأولى
- (57) الجامع بين أخلاق الرأى وأداب السامع - مخطوطة وقعت على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية
- الخالفي - أبو الحسن علي بن الحسن (ت 492 هـ)
- (58) الخلاصات - مخطوطة وقعت على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية
- الدار القلبي - علي بن عمر (ت 825 هـ)

(59) العلل - صورة محفوظة في مكتبة الشيخ جماد الأنصاري عن الأصل الموجود في المكتبة الناصرية بلينوس
- (60) السنن - دار المحسن، القاهرة 2386 هـ
- الدارمي - عبد الله بن عبد الرحمن (ت 255 هـ)
- (61) السنن - دار المحسن، القاهرة 2386 هـ
- أبو داود - سليمان بن الأشعث (ت 275 هـ)
- (62) سنن أبي داود مع بذل الجهود

052
وسخة دار احياء السنة النبوية، دون ذكر سنة الطبع، تحقيق محمد محي الدين

عبدالمجيد

الذهبية - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (768 هـ).

(73) تذكرة الخفاظ - دار احياء التراث العربي، بيروت، دون ذكر سنة

الطبع.

(74) تجريد أسماء الصحابة - دار المعرفة، بيروت، دون ذكر سنة الطبع.

(75) دول الإسلام - الهيئة المصرية العامة، القاهرة 1974م تحقيق فهيم

شلتوت، محمد مصطفى.

(76) سير أعلام النبلاء - صورة محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية عن

الأصل الموجود في المكتبة الظاهرة بدمشق.

(77) العبر - دائرة المطبوعات والنشر، الكويت 1960.

(78) الكاشف - دار التنصر، القاهرة 1392 هـ، الأول.

(79) المشتبه في الرجال - دار احياء الكتب العربية، القاهرة 1962م

الأول.

(80) ميزان الاعتدال - دار المعرفة، بيروت 1382 هـ، الأول.

- ابن رجب (ت 795 هـ).

(81) شرح الفضل - الغاني، بغداد 1396 هـ، تحقيق صبحي جاسم

المقام.

- ابن رشد - محمد بن أحمد القرطبي (ت 599 هـ).

(82) بداية المجتهد - مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1389 هـ.

- أبو زرعة الرازي (ت 264 هـ).

(83) الضعفاء - خطوط وقفت على صورته في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري.

- الزرقاني - محمد بن عباد الباجي (ت 1142 هـ).

(84) شرح الزرقاني على الوطأ - المكتبة التجارية، 1355 هـ.

- الزركلي - خير الدين.

(85) الأعلام - بيروت 1389 هـ، الثالثة.

- الزهري - جاهد محمد بن عمر (ت 583 هـ).

(86) الفائق في غريب الحديث - دار احياء الكتب العربية، القاهرة،

التانية.

554
0 - الزبيدي - عبد الله بن يوسف (ت 722 هـ) - نصب الرأية - المكتب الإسلامي، 1393 هـ، التانية
- السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 902 هـ)
- الضوء اللام - دار مكتبة الحياة، بيروت، دون ذكر سنة الطبع
- فتح الميقت - العاصمة، القاهرة، 1388 هـ، التانية
- سركين - فؤاد

80 - تاريخ التراتب العربي - الهيئة المصرية العامة، القاهرة 1977 م
- ابن سعد - محمد بن سعد بن منيع البصري (ت 230 هـ)
- طبقات ابن سعد - دار صادر، بيروت 1380 هـ
- السمودي - علي بن أحمد المصري (ت 911 هـ)
- وفاء الوقا - دار أحياء التراتب العربي، بيروت 1374 هـ
- ابن السنى - أبو بكر أحمد بن محمد بن أحماد (ت 364 هـ)
- عل إلى والليلة - دار المعرفة، بيروت، 1399 هـ، تحقيق عبد القادر أحمد عطا
- السنناني - خليل أحمد (ت 1446 هـ)
- بئل المجهود - ندوة العلماء، الهند، 1392 هـ
- السوادي - أبو الفوز محمد أمين
- سبان الذهب في معرفة قبائل العرب - دار أحياء العلم، بيروت
- سيف الرمان مصفوف
- زوائد الدارمي على الكتب السنة - رسالة ماجستير مقدمة في عام 1397 هـ
- السيفي - عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911 هـ)
- يɒscape - دار المعرفة، بيروت، دون ذكر سنة الطبع
- جامع الصغير - دار الكتب العلمية، الرابعة

88 - بقية الوعاء - طبقات اللغويين والنحواء - دار المعرفة، بيروت، دون ذكر
(900) حسن المعاصرة في تاريخ مصر والقاهرة، دار احياء الكتب العربية،
القاهرة 1387 هـ، الأولى، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم.
(911) الذيل على تذكرة الحفاظ- دار احياء التراث العربي، دون ذكر سنة
الطبع.
(92) طبقات الحفاظ- الاستقلال، القاهرة 1393 هـ، الأولى،
- الشافعي- محمد بن ادريس (ت 204 هـ).
(93) اختلاف الأحاديث - طبع ضمن كتاب الأم.
(94) الأم - دار المعرفة، بيروت 1393 هـ، الثانية.
(95) منسق الشافعي - طبع ضمن كتاب الأم.
- الشهستاني - أبوالقفوح محمد بن عبدالكريم (ت 585 هـ).
(96) المل والنحل - مصطفى البابي الخليلي، مصر 1387 هـ، تحقيق محمد
سيد كيلاني.
- الشوكانى- محمد بن علي بن محمد (ت 1255 هـ).
(97) البدر الطالب - دار المعرفة، بيروت، مصورة عن الطبعة الأولى بطبعة
الساعة 1348 هـ.
(98) نيل الأوطار - دار الجيل، بيروت 1973 م.
- الشيباني- محمد بن الحسن (ت 189 هـ).
(99) شرح السير الكبير - شركة الإعلانات الشرقية، 1971 م.
- ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد بن إبراهيم (ت 435 هـ).
(100) المصنف في الأحاديث والآثار- العلوم الشرعية، حيدر أباد الدكن،
1386 هـ.
- صدقي البيك.
(101) المرشد إلى أحاديث- الترمنى- الفجر، حمص 1389 هـ.
- الصفدي- خليل بن أبيك (ت 764 هـ).
(102) الوقى بالوفيات- فرانز ستانير، براينس بادن، 1381 هـ، الثانية،
باعتماد/س. هدیرینغ.
- ابن الصلاح- عثمان بن عبدالله بن الشهيرورى (ت 643 هـ).
556
(133) علم الحديث الأصيل - حلب 1286 هـ تحقـيـق الدكتور نور الدين عـتر.

- الصنعاني - محمد بن إسـاـيـل الكحلاني الأـمير (ت 1182 هـ).
(104) سـيـل السلام - المكتبة التجارية الكبرى - مصر، دون ذكر سنة الطبع.
- الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلام (ت 231 هـ).
(105) شرح معاني الآثام - مطبعة الأزهر المحمدية - القاهرة 1386 هـ.
- الطروسي - أبو أمية محمد بن إبراهيم (ت 272 هـ).
- الطروسي - أبو أمية محمد بن إبراهيم (ت 272 هـ).
(106) مـسند عبد الله بن عمر - دار النفاث، بيروت 1393 هـ، الأولى.
- ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله (ت 473 هـ).
(107) الاستعاب - مطبوع بحاشية الإصابة.
- عبد الرزاق بن هام الصنعاني (ت 211 هـ).
(108) المصـنف - المكتب الإسلامي - بيروت 1390 هـ، الأولى.
- عبد القادر بدران (ت 1346 هـ).
(109) تهذيب تاريخ دمشق الكبير - دار المسيرة، بيروت 1399 هـ،
التانية.
- عـبـدالقدوس الأنصاري.
(110) آثار المدينة المنورة - السلفية - المدينة المنورة 1393 هـ.
- الجلوني - إسـاـيـل بن محمد (ت 1132 هـ).
(111) كشف المفهـم وعـزـيل الألباس - دار احـياء التراث عـربي - بيروت 1351 هـ، الثالثة.
- ابن عدن - عبد الله (ت 365 هـ).
(112) الكامل في ضعفاء الرجال - صورة محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية.
- ابن أصل المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد بتركيا.
- ابن عقيل - عبد الله العقيل المهدئ (ت 769 هـ).
(113) شرح ابن عقيل على الألفية - المكتبة التجارية ومطبعة السعادة مصر.
(1384 هـ، الرابع عشرة.)
العقلية - محمد بن عمرو بن موسى بن حماد (ت 722 هـ).
(114) الضفة - صورة محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية عن الأصل المحفوظ في المكتبة الظاهرة بدمشق.
- الفياني - صلاح الدين خليل بن كيكلدي (ت 711 هـ).
(115) جامع التحصيل في أحكام المراسيل - الدار العربية للطباعة في بغداد 1398 هـ، الأولى، تحقيق حمدي عبدالجديد السليفي.
- علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي (ت 792 هـ).
(116) شرح الظهور في العقيدة السلفية - مكتبة الرياض، دون ذكر سنة الطبع، تحقيق أحمد أحمد شاكر.
- ابن العاد - عبدالله الحنفي (ت 1089 هـ).
(117) شذرات الذهب - المكتبة التجارية، بيروت، دون ذكر سنة الطبع.
- العباس - إبراهيم بن علي.
(118) المدينة بين الماضي والحاضر - المكتبة العلمية، المدينة المنورة 1392 هـ.
- ابن غيلان (ت 440 هـ).
(119) الغيلانيات - مخطوطة وفعت على صورته في مكتبة الجامعة الإسلامية.
- ابن فهد - محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله (ت 871 هـ).
(120) المظهر الأحاديث بذي طبقات المحفوظ - دار أحياء التراث العربي، دون ذكر سنة الطبع.
- الفي点儿 - محمد بن يعقوب (ت 823 هـ).
(121) المعانى المطابة - دار الإيمان، الرياض 1389 هـ، الأولى، تحقيق محمد الجاسر.
- ابن قطرة - عبد الله بن مسلم (ت 776 هـ).
(122) غريب الحديث - العاني، بغداد 1397 هـ.
- القرطبي - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري.
(122) الجامع لأحكام القرآن - دار الشعب، القاهرة، دون ذكر سنة الطبع.
- القرطبي - يوسف بن عبداللathers (ت تقدم في ابن عبدالإبر).
(123) جامع بيان العلم وفضله - القاهرة 1388 هـ، الثانية
- القزويني - زكريا بن محمد
(124) آثار البلاد وأخبار العباد - دار صادر، بيروت، دون ذكر سنة الطبع
- الكاتب - محمد بن جعفر (ت 1345 هـ)
(125) الرسالة المسترفة - كارخانة نجار كتب، أرامي باغ 1379 هـ
- ابن كثير - أسهل بن كثير القرشي (ت 774 هـ)
(126) البداية والنهاية - السعادة، القاهرة (1351 - 1358 هـ)
(127) تفسير القرآن - دار الفكر، بيروت 1389 هـ، الثانية
(128) شائل الرسول
- كحالة - عمر رضا
(129) أعلام النساء - مؤسسة الرسالة، بيروت 1397 هـ، الثالثة
(130) معجم المؤلفين - الترقم، دمشق 1376 هـ، الأولى
- لفيف من المستشرقين
(131) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، برلendir 1943 م
- الكؤوياي - عبدالمقي (ت 1304 هـ)
(132) الرفع والتكمل في المجرح والتعديل - مكتب المطبوعات الإسلامية
حبل 1388 هـ، الثانية، تحقيق عبدالفتاح أبوغودة
- لويس معلوم
(133) المهج في اللغة والأدب والعلوم - المطبعة الكاثوليكية، بيروت،
التاسع عشرة
- ابن ماجة - محمد بن يزيد القزويني (ت 775 هـ)
(134) سنن ابن ماجة - عيسى بن أبي الحلبى - القاهرة، دون ذكر سنة
الطبع
- ابن مكولا - علي بن هبة الله بن علي (ت 475 هـ)
(135) الأكل والشراب - دار الأبحاث، بيروت، دون ذكر السنة
- المباركوري - عبد الرحمن بن عبدالرحيم (ت 1353 هـ)
(136) تغية الأخونى - المدينة، القاهرة 1383 هـ

- محمد الأمين الشرقي.

(137) أضواء البين - المدينة، القاهرة، الأولى.

- محمد بن الحسين العراقي الحسيني.

(138) مقدمة على كتاب التبصرة والتذكرة للعراقى - المطبعة الجديدة فاس 1354 هـ.

- محمد السيد الله.

1389 هـ، الثالثة.

- محمد بن محمد بن سليمان (ت 194 هـ).

(140) جمع الغوامد من جامع الأصول ومجموع الزوائد - مكتب الطب مؤسسة عبدالله حامد البحري، المدينة المنورة 1381 هـ، الأول.

- المرزوقي - أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد الأموي (ت 292 هـ).

(141) مسند أبي بكر الصديق - المكتب الإسلامي، بيروت دون ذكر سنة الطبع، تحقيق شعب الأرناؤوط.

- المزي - يوسف بن الزكي عبد الرحمن (ت 742 هـ).

(142) تغية الأشراف - الدار القيمة، الهند 1384 هـ، تحقيق عبدالصمد شرف الدين.

(143) تهذيب الكمال - مخطوطة وقعت على صورتها في مكتبة الجامعة الإسلامية.

- المصدري - علي بن الحسين (ت 346 هـ).

(144) مروج الذهب - دار الفكر، 1393 هـ، الحادية.

- مسلم بن الحجاج (ت 261 هـ).

(145) التمييز - الرياض، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي.

(146) صحيح مسلم - دار الفكر بيروت 1398 هـ، الثانية، تحقيق محمد نواد عبدالباقي.

- المقدسي الجاعلي (ت 600 هـ).

560
(167) الكمال في معرفة الرجال - صورة في مكتبة الجامعة الإسلامية عن الأصل الموجود في المكتبة الظاهرية.
- المندرى - أبو محمد زكى الدين عبد العظيم بن عبدالقوي (ت 656 هـ).
(168) الترغيب والترهيب - دار إحياء التراث العربي، بيروت 1388 هـ.
- الثالثة، باعتناء مصطفى محمد عارة.
- ابن مظفر محمد بن مكرم (ت 711 هـ).
(169) لسان العرب - دار بيروت 1388 هـ.
- النسابي - أحمد بن شعيب بن علي (ت 303 هـ).
(150) السنن - دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون ذكر سنة التفع.
(151) الضعفاء والمتروكين - دار ترجمان السنة، لاهاو 1397 هـ.
- أبو نعيم الأصبهاني - أحمد بن عبد الله (ت 420 هـ).
(152) حلية الأولياء - دار الكتاب العربي، بيروت 1387 هـ، الثانية.
(153) الضعفاء - صورة مخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية عن الأصل الموجود في المكتبة الظاهرية بدمشق.
- النوروي - يحيى بن شرف (ت 676 هـ).
(154) تهذيب الأسباء واللغات - دار الكتب العلمية، بيروت، دون ذكر سنة التفع.
(155) شرح صحيح مسلم - دار الفكر، بيروت 1392 هـ، الثانية.
(156) المجموع شرح المهذب - العاصمة، القاهرة، دون ذكر سنة التفع.
- ابن هشام - عبد الملك العبدي (ت 218 هـ).
(157) السيرة النبوية - مصطفى الباني الحلب، القاهرة 1376 هـ، الثانية.
- تحقيق مصطفى السقا، وأبراهيم الأذربي، وعبد الحفيظ شلبي.
- الهندي - على المتقن بن حسام الدين (ت 975 هـ).
(158) كنز العمال - البلاغة، حلب 1391 هـ، الأولى.
- الهنري.
(159) بغية الباحث عن زوايد مسند الحارث - مصورة في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عن الأصل الموجود في دار الكتب المصرية.
(160) ترتيب التفقات ابن حبان - مخطوطة وقعت في صورته الموجودة في مكتبة
الشيخ عبد الرحمن صديق عن الأصل الموجود في مكتبة شهيد على تركيا
(161) ترتيب نفقات العدل - مخطوطة وقعت على صورته في مكتبة الشهيد حماد
الأنصاري عن الأصل الموجود في مكتبة شهيد على تركيا
(162) تقريب اللغة في تدريج أحاديث الحليمة - مخطوطة وقعت على صورته في
مكتبة الشهيد عبد الرحمن صديق عن الأصل الموجود في دار الكتب المصرية
(163) غابة المقصد في زوايد السنيد - مصورة في مكتبة عن الأصل الموجود
في المكتبة المتحدثة بالمدينة المنورة
(164) كشف الأسئلة
(165) مجمع البحرين - مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية عن الأصل
ال الموجود في مكتبة السلطان أحمد تركيا
(166) مجمع الروايات - دار الكتاب بيروت 1967 م، الثانية
(167) موارد التأثير - دار الكتب العلمية، دون ذكر السنة الطبع، بتحقيق
محمد عبد الرزاق حمزة
- البابلي - أبو محمد عبد الله بن أسعد (ت 718 هـ)
(168) مراسلة الجنان، وعمرة الوقفان، مؤسسة الأئمة، بيروت
(1390 هـ، الثانية
- الباحثي القاضي عياض بن موسى (ت 544 هـ)
(169) مشارق الأنوار على صحاح الآثار - دار التراث - دون ذكر سنة
الطبع
- يحيى ابن معين (ت 123 هـ)
(170) التاريخ - الهيئة المصرية العامة - مصر، 1399 هـ الأولي
- يعقوب بن سيفان النسوى (ت 777 هـ)
(171) المعرفة والتاريخ - الارشاد، بغداد 1394 هـ، تحقيق الدكتور كريم
العمري
- أبو بكر - أحمد بن علي بن المتشد الملائي (ت 107 هـ)
(172) مسند أبي يعلى - صورة في مكتبة عن الأصل الموجود في مكتبة
الفاتح تركيا
(173) معجم شيوخ أبي يعلى - صورة في مكتبة عن الأصل الموجود في
مكتبة تنستريتي بابولندا
562
صورة أخرى عن الأصل الموجود في مكتبة دار الكتب المصرية
- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (ت 182 هـ)
(174) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل - الواقي، حيدر آباد الدكن
1357 هـ، اعتنى بتصحيح أبو الوفاء الأفغاني

تابع فهرس المصادر

- البغوي - الحسن بن مسعود الفراء (ت 516 هـ)
(175) شرح السنة - المكتب الإسلامي 1391 هـ، تحقيق شعب
الأرنولد، وزهير السواوي
- الترمذي - محمد بن سورة (ت 279 هـ)
- ابن الجوزي - عبدالرحمن بن علي (ت 597 هـ)
136 (السائل المحمدية - مؤسسة الزعبي حص 1396 هـ، الثانية)
177 (صفوة النفوذ - دار الوعي، حلب 1389 هـ، الأولى، تحقيق محمود
فاخوري)
- حسن بن ثابت
168 (ديوان حسان بن ثابت - دار بيروت، بيروت 1398 هـ،
- الدكتور الذهبي - محمد حسين
179 (التفسير والمفسرون - السعادة، القاهرة 1396 هـ، الثانية)
- ابن الدبيش الشيباني - عبدالرحمن بن علي (ت 944 هـ)
180 (تمضير الوصول - مؤسسة الحلب، القاهرة 1388 هـ)
- الذهبي - شمس الدين أبو عبد الله (ت 748 هـ)
181 (معرفة القراء الكبار - دار الكتب الحديثة، القاهرة، الأولى)

(1) جعلت هذا الفهرس تابعًا لفهرس المصادر بسبب سقوط بعض البطاقات المسجل عليها أسئلة.

المراجع

562
۱۷۰۰هـ، تاریخ خلافة - دار الفلم، مؤسسة الرسالة، دمشق وبيروت
۱۳۹۷هـ، الثانية، تحقيق الدكتور أكرم العمري
۱۸۲۲هـ، طبقة خلافة - العلامة، بغداد ۱۳۸۷هـ، الأولى تحقيق الدكتور أكرم العمري
۱۷۰۲هـ، الحضري - محمد بن أبي بكر (ت ۱۷۷۷هـ)
۱۸۴۲هـ، مختار الصحاح - دار الكتاب العربي، بيروت ۱۹۷۷م، الأولى
۱۸۵۲هـ، السبئي - جلال الدين عبدالرحمن (ت ۹۱۱هـ)
۱۸۷۲هـ، الخصائص الكبرى، المدني، مصر، دون ذكر سنة الطبع، تحقيق الدكتور محمد خليل هراس
۱۸۸۲هـ، صبحي السالح - الدكتور
۱۹۷۷هـ، المنزلolvianين شرح رياض الصالحين - دار العلم، بيروت
۱۸۷۷هـ، الرابعة
۱۷۰۳هـ، صفى الدين عبدال مؤمن بن عبد محلق (ت ۷۳۹هـ)
۱۸۷۷هـ، مراصد الاطلاعات - دار أحياء الكتب العربية ۱۳۷۴هـ، الأولى
۱۸۸۷هـ، الطبراني - سليان بن أحمد (ت ۳۸۲هـ)
۱۸۸۸هـ، المعجم الكبير - الوطن العربي، العراق ۱۴۰۰هـ، الأولى
۱۸۸۸هـ، أبو بكر أحمد بن محمد الحروي (ت ۴۰۷هـ)
۱۸۸۸هـ، العربين - المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية ۱۳۹۰هـ، تحقيق محمود الطهاني
۱۸۹۰هـ، الغنيان - عبد الله بن محمد
۱۸۹۰هـ، دليل القاريء الى مواضيع الحديث في صحيح البخاري - دار الأصفهاني، جدة
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>665</td>
</tr>
<tr>
<td>405</td>
</tr>
<tr>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>425</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>392</td>
</tr>
<tr>
<td>506</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>305</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>512</td>
</tr>
<tr>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>713</td>
</tr>
<tr>
<td>600-616</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عياض بن صالح العجل</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عياض بن يونس البرعي</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عمر الوكعي</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عيسى النستري</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن قاسم الخزاعي</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن محمد بن أبي بكر الهيمني</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن منصور (أبو بكر الرمادي)</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن منيع (صاحب المسند)</td>
</tr>
<tr>
<td>الأخفف بن قيس النسيم السعدي</td>
</tr>
<tr>
<td>الأخفف - أحمد بن عمران</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>أربعة النسيم</td>
</tr>
<tr>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>أربعة بن أبي أفرود الزهري</td>
</tr>
<tr>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>أربعة بن شربيل الأدري</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>الأربعة بن علي الخنفي</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>الأربعة بن قيس الخزاعي</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>أسامة بن زيد بن أسمل</td>
</tr>
<tr>
<td>438</td>
</tr>
<tr>
<td>أسامة بن زيد الليثي</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>أساطين بن محمد القرشي</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن إبراهيم المرودي</td>
</tr>
<tr>
<td>534</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي الأزرق - هو اسحاقي بن يوسف المغرومي</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن أبو إسحاق - هو اسحاقي بن إبراهيم بن كايجرا</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن سهيل (أبو يعقوب الطاقاني)</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن شهيان الأزرق</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن عبد الله بن الحارث - الهشمي</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن عبد الله بن أبي طهوة</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو اسحاقي بن عبد الله بن عبد الله السبيعي</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن عبد الله بن أبي فروة</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن عثمان الكلابي</td>
</tr>
<tr>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن عيسى بن نجيح</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن منصور بن يهام</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن منصور السلوان</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن يسار - والد محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>534</td>
</tr>
<tr>
<td>اسحاقي بن يوسف بن مرداس - هو اسحاقي الأزرق</td>
</tr>
<tr>
<td>صفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>أسامة العدوري - مول عمر -</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن إبراهيم (أبو يحيى الأحول)</td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن إبراهيم بن سماه النجاني</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن إبراهيم - أبو عمر -</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن إبراهيم بن مقيم - هو ابن علية -</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن أمية بن عمر بن سعيد بن العاص الأموي</td>
</tr>
<tr>
<td>473</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن أبي أوس</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن عمرو بن أبي كثير الأنصاري</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن خالد الأحسى البجلي</td>
</tr>
<tr>
<td>352</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن زكريا الخلافاني</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن عياش العتسي</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي رقاص</td>
</tr>
<tr>
<td>341</td>
</tr>
<tr>
<td>اسماعيل بن مسلم المكي</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>أشعث بن سوار التوابي</td>
</tr>
<tr>
<td>358</td>
</tr>
<tr>
<td>أشعث بن عبد الملك الحرازي</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>أشعث بن حورثب</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
</tr>
<tr>
<td>الأخطر - عبد الرحمن بن هرمز</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>الأمش - سلطن بن مهران</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td>أمية بن بيطام العثي</td>
</tr>
<tr>
<td>353</td>
</tr>
<tr>
<td>أمية بن شبل الياني</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>أس س بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>الأزراعي - عبد الرحمن بن عمرو</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
</tr>
<tr>
<td>أس س بن خالد المهازي</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>أس س بن عبد الله الربيعي - أبو الجزاء</td>
</tr>
<tr>
<td>398</td>
</tr>
<tr>
<td>أياض بن سلامة بن الأكوع</td>
</tr>
<tr>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>أين بن نابل المكي الحشى</td>
</tr>
<tr>
<td>544</td>
</tr>
<tr>
<td>أيوب بن ذكوان</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>أيوب بن عبد الله بن مكرز</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>أيوب بن كيسان السختياني</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>بحر بن مرار</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الصفحة

87
108
456
311
138
174
194
474
322
356
266
213
316
244
428
488
88
85
379
478
276
406
374
39
264
287
80
74
116
200
86
254
الصفحة

169
جابر بن زيد - أبو الشهداء الأزدي -
177
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام
195
جابر المخلاف
98
جابر بن زيد بن الحارث الجملي
132
الجراح العبد
169
جارية بن هرم الفقيهي
282
جاج بن شداد المخاربي
295
جبير بن مطعم
332
جبير بن نفير
388
الجدي - عبد الملك بن ابراهيم -
488
الجراح بن عقيلة
181
الجراح بن مليح الرؤاسي - والد وكيع -
478
جبير بن أبيب
262
جبير بن حازم الأزدي
90
جبير بن عبد الحميد الضبي
99
جبير بن عبد الله بن جابر الجيلي
491
الجذب بن دينار الشكرى
542
جعفر بن ابراهيم الجعفرى - من ولد ذي الجناحين -
441
جعفر بن بروان الرقي
207
جعفر بن ثامر بن العباس
311
جعفر بن عبد العبسي
274
جعفر بن سبان الخزاعي الضبي
173
جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري
522
جعفر بن محمد بن عباذ المخومري
172
جعفر بن ميمون التميمي
261
جلد بن أبيب...
156
الجاهلي - المذييل بن ابراهيم -
402
خاتم بن ساسيل المخالتي
286
خاتم بن أبي صفرة - سلم -
427
حاجب بن عمر الثقفي - أبو خشبة -
342
الحارث - عن خفاف، وعن متقن -
471
الحارث بن زياد
الحارث بن عبدالله بن أبي ذياب
الحارث بن عبدالله الأثور الأشناط
الحارث بن عبدالله مولى عثمان
الحارث بن عبدالله - مولى عثمان بن عفان -
الحارث بن عبيد - أبو قدامة -
الحارث بن عطية -
الحارث بن فضيل الأنصاري ثم الخطمي -
الحارث بن مرة الخلفي -
الحارث بن وقيش - أو أفيش - العكلي -
الحارث بن يزيد الحضرمي -
حارث بن أبي الرجال -
حارث بن محمد هو ابن أبي الرجال -
حارث بن مضر FAILD العبد -
حيان بن علي المنزاي -
حيان بن هلال -
الحيران - أبو راشد -
حبوب بن أبي ثابت -
حبوب بن أبي حبيب الجوسي -
حبوب مولى عروة -
حبوب المعلم -
حبوب بن حبيب أخر جزء الزيات -
الحجاج بن أرطاة بن ثور التميمي -
الحجاج الباهلي -
الحجاج بن الحجاج الأسلمي -
ابن حجر -
حرمي بن عارة الأزدي -
خسائج بن مصلك -
حسان بن إبراهيم الكرماني -
حسان بن ثابت الأنصاري -
الحسن بن حامد الكوفي -
الحسن بن حامد سعادة -
الحسن بن أبي الريح الجراني -
الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب -

570
الحسن بن الصباح البازر
الحسن بن علي بن شبيب المغربي
الحسن بن عرفة العبد
الحسن بن غطية بن نجيب الفلكي البازر
الحسن بن علي التزير الهامشي
الحسن بن عبارة الباجي
الحسن بن محمد بن الحنفي - بن علي -
الحسن بن موسى الأثيب
الحسن بن بشار البصري
حسن بن ذكوان المعلم
حسن بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب
حسن بن عبد الله بن عبد الله الهامشي
حسن بن علي بن أبي طالب
حسن بن علي بن الوليد الجهني
حسن بن فاطم
حسن بن عبد الرحمن السلمي
حسن بن يش الرصد
حسن بن عبد الله بن عبد الله
حسن بن شبيب
حسن بن أبي داود - صاحب عاصم -
حسن بن عبد الله الحلاني - أبو عمر -
حسن بن عبد الله ابن أنس بن مالك
حسن بن عمر - قضي حلب -
حسن بن غياث البني
حسن بن أبي عبد الله بن السبع بن الأعرج
الحكم بن أبي عبد الله بن أبي عبد الله
الحكم بن عبد الله بن سبأ بن الأعرج
الحكم بن عبد الله بن عبد الله الكعبي
الحكم بن عمر - أبو الأحمر -
الحكم بن نافع الرقي
عزل بن أبي هب - مولى عثمان -
أبو زكريا جربانيه
حجة بن المغيرة بن تشي له شرم
حاج بن زيد بن دهيم
حاج بن سلامة بن دينار

571
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
<th>المحتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>322</td>
<td>جهاد بن أبي سفيان الجفني</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>جهاد بن شبيب الحمامي  - الحماني</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
<td>الحماني  - هيي بن عبدالمجيد</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>حميد بن أبي عبد الزهرة  - نور أوتيل</td>
</tr>
<tr>
<td>403</td>
<td>حميد بن الصقخلوط - ورود بن زيد</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>حميد بن عبدالرحمن بن حميد الرؤيسي</td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
<td>حميد بن عبد الله الخصي الشامي</td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
<td>حميد بن مسعدة السامي</td>
</tr>
<tr>
<td>498</td>
<td>حشيش بن عبد الله الصعيدي</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>حنظلة السمى</td>
</tr>
<tr>
<td>517</td>
<td>حنظلة بن أبي سفيان</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>حبي بن شريح بن صفوان التحيبي</td>
</tr>
<tr>
<td>307</td>
<td>حبي بن عبد الله بن شريح  - أبو قيس المغافر</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>حبي بن يحيى  - أبو عشتان</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>خالد بن أبي بكر بن عبد الله العمري</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>خالد بن الحرث الهجيمي</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>خالد بن سلمة بن العاص  - مولى خالد بن عرفطة</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
<td>خالد بن عبد الله بن عبدالرحمن الطحان</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>خالد بن عبيد الله الواسطي</td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td>خالد بن عدي الجهني</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>خالد بن عرفطة بن أرطه  - صحبي</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>خالد بن عرفطة  - غير الصحابي</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>خالد بن فلكل القططاني</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>خالد بن معدان</td>
</tr>
<tr>
<td>367</td>
<td>خالد بن مهراجن الهذاء</td>
</tr>
<tr>
<td>368</td>
<td>خالد بن الوليد</td>
</tr>
<tr>
<td>474</td>
<td>خديج بن ملاكا  - معاوية</td>
</tr>
<tr>
<td>344</td>
<td>خفاف بن أبي الفقاري</td>
</tr>
<tr>
<td>506</td>
<td>خفاف بن خليفة الأشجعي</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>خفاف بن هشام البزار</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>خليفة بن قيس  - مولى خالد بن عرفطة</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>الخليل بن مسرد</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
<td>أبو خليفة بن حرب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

572
الصفحة

421
راشد بن عبد الله البصري
321
زياد بن علاء الغزالي
412
زياد بن نعيم المضردي
122
زياد بن هشام مولى عثمان بن عفان
108
زياد بن أسلم العدو - مولى عمر
245
زياد بن أبي أمية - آخر يحيى
322
زياد بن أبي أمية - والد يحيى وزيد
777
زياد بن حارثة - مولى رسول الله ﷺ
19
زياد بن الحضري الكك
119
زياد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
288
زياد بن الحارث الغمني
248
زياد بن سعد
420
زياد بن حسain بن أبي سلام - عطور
257
سلاط - مولى أبي سلمة
188
سلاط بن أبي أمية - أبو النضر
402
سلاط بن أبي الجعد الغفاثي
437
سلاط بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
491
سلاط - عن محمد بن عمر بن عثمان
358
سورة ابن معبد الجهني
319
السري بن اسحاق
207
سريج بن يونس - أبو الخالث،
374
سعد بن أبى وهبه بن عبد الرحمن بن عوف
202
سعد بن سوار
311
سعد بن عبد الحميد
131
سعد بن أبي رقاد - مالك بن ربيع
388
سعد بن أبى وهبه
339
سعد بن الأشعث السباني
555
سعد بن أبي أورب الهزاعي
171
سعد بن جعفر الأسود
388
سعد بن أبي الحسن - يسار
114
أبو سعيد الغفر
395
سعد بن خليفة الهلال
203
سعد بن راشد المازني

576
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سلیمان بن آووب بن سلیمان بن عسیس</td>
</tr>
<tr>
<td>426</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن بلال النعیمی</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن جابر الہجری</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن حبان الامیر - ابو خالد</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن داوود بن الجارود الطبیعی - ابو داوود</td>
</tr>
<tr>
<td>453</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن داوود بن رشید البدگدی - ابو الربع - غیر الزهرانی</td>
</tr>
<tr>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن داوود</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن داوود - ابو الربع الزهرانی</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن داوود المنقور الشاذکونی</td>
</tr>
<tr>
<td>293</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن داوود الهامشی</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن طرخان النعیمی</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن عبدال cioèبارة الخیاط</td>
</tr>
<tr>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن عتبج المنونی</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن عمر الکنی - ابو الهیثم</td>
</tr>
<tr>
<td>411</td>
</tr>
<tr>
<td>سلیمان بن الغوث الکبیر</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>سیاک بن حرب الفذل</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>سمعان بن ماکل المالکی</td>
</tr>
<tr>
<td>288</td>
</tr>
<tr>
<td>سهیل بن زنجلة الزراوی</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>سهیل بن سعد الساعیدی</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
</tr>
<tr>
<td>سهیل بن معاذ بن آس</td>
</tr>
<tr>
<td>294</td>
</tr>
<tr>
<td>سهم بن منجبا بالضی</td>
</tr>
<tr>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>سهیل بن آیبی صالح - ذکران السیان</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>سعود بن مسعود بن سهیل الجروی</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>سعود بن عبدالله السلمی</td>
</tr>
<tr>
<td>526</td>
</tr>
<tr>
<td>سیف بن سلیمان المخزومی</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>سیف بن عبدالله الحدییری</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>شبل بن عبیدة المکی</td>
</tr>
<tr>
<td>492</td>
</tr>
<tr>
<td>شجاع بن الولید بن حسین السکوی</td>
</tr>
<tr>
<td>412</td>
</tr>
<tr>
<td>شریح بن سعد - مولی بی بي خَلْطَة</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>شریح بن هنات - ابو المقدام</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>شریک بن عبدالله الثعیبی</td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>شبیعة بن الحجاج بن الورد</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>الشعیبی - عمار بن شریحی</td>
</tr>
<tr>
<td>087</td>
</tr>
</tbody>
</table>
شعبة بن الميهب الأردي
شقيق بن سلمة الإدري - أبو واثل -
شهر بن حويش -
شبيب بن عبد الرحمن التيمعي
شبيان بن فروخ الهيلبي
شببة بن الأخف الأوزاعي
شببة الخضرى
شيخ من يبني قيم -
شيخ من ثيف -
صالح بن بشير بن راعي المري
صالح بن حاتم بن وردان
صالح بن حرب - أبو معره -
صالح بن رستم المزني
صالح بن عبد الصمد بن أبي خداس
صالح بن عمر الواسطي
صالح بن كيسان المداني
صالح بن مالك الهوارمزي
صالح بن سموي بن اسحاق بن طلحة القرشي
صالح بن نهان - مؤلا الشوامة - المداني
الصالح بن عمر البنتي
صدقة بن المثنى المحمي -
صعوان بن جعفر العري -
صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلد
الضحاك بن عثمان -
الضحاك بن خلدل -
ضرار بن صرد الطحان
طارق بن شهاب -
طالب بن سلمي بن عاصم بن الحكم -
الطاقفي - هو اسحاق بن اسحاقي -
طاووس بن كيسان الباني -
طرف بن الدفعان -
طلحة بن سنان الإيامي -
طلحة بن عبد الله بن عوف الزيرى -
578
الصفحة

268 طلحة بن عبيد الله

90 طلحة بن عبيد الله بن عثمان

391 طلحة بن مصرف

140 طلحة بن نافع - أبو سفيان -

492 طلحة بن حبيب العزى

403 طبب بن سلaman

247 عاذن بن حبيب

504 عاذن بن نسيب

275 عاصم بن هذلة - ابن أبي النجرو

528 عاصم بن الحكم

377 عاصم بن سلaman الأحول

395 عاصم بن ضمرة السلم

525 عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب

252 عاصم بن عمر بن الخطاب

402 عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري

245 عاصم بن عمر بن الجلي

490 عاصم بن كليب بن شهاب

145 عاصم بن محمد بن التضر الأحول

142 عاصم بن هلال البازرق.

300 عامر بن سعد بن أبي وقاص

164 عامر بن سعد الجلي

247 عامر بن السط

98 عامر بن شراحيل - الشعبي

220 عامر بن شقيق بن جمزة

330 عامر بن عبادة بن مسعود - أبو عبيدة

284 عامر بن عباد الواحد الأحول

115 عباد بن عياد بن حبيب المهلي

396 عباد بن العواء الكلابي

242 عباد بن مسرة المنتز

207 العباس بن عبدالمطلب - عم النبي

368-287 العباس بن الفضل الأنصاري

119 العباس بن الوليد النبري

423 عبر بن القاسم الزبيدي
عبدلاالعسج بن حماد بن نصر ........................................ ١١٤
عبدلاالعسج بن عامر التميمي .................................. ٢٣٦-١٧١
عبدلاالعسج بن عبدالدعاع الفرشي ............................... ٢٠١
عبدلاالعسج بن أبي سفار .......................................... ٢٠٨
عبدلاالعسج بن العباس الهنادي .................................. ٢٨٣
عبدلاالعسج بن عمر الأبليل .......................... ٢٤٧
عبدلاالعسج بن عبد الله القسام - القاضي ..................... ٣٠٦
عبدلاالعسج بن عبد الله بن أبي فروة ......................... ٤٤٥
عبدلاالعسج بن جعفر بن عبد الله بن الحكم ............... ١٦٣
عبدلاالعسج بن زيد بن الهنادي ................................ ١٨٦
عبدلاالعسج بن أسحق بن الحارب - أبو شيبة ............... ١٤٨
عبدلاالعسج بن أسحق بن عبد الله المدني ...................... ٤٠٠
عبدلاالعسج بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله ....... ٢٦٠
عبدلاالعسج بن أبي بكرة .......................................... ٢٧٠
عبدلاالعسج بن البيلاني .......................................... ٢٠٠
عبدلاالعسج بن جيبر بن ثغير .................................. ٣٣٣
عبدلاالعسج بن الحارب بن أبي ذياب - أو (ذياب) ............ ٣٦٠
عبدلاالعسج بن أبي الزاد ........................................ ١٦٤
عبدلاالعسج بن زيد بن أنعم الفرIFI .......................... ١٨٤
عبدلاالعسج بن زيد بن أسلم .................................... ٢٨٦
عبدلاالعسج بن السراج ............................................ ٤٥٩
عبدلاالعسج بن سعيد بن يروع المرومي ........... ٥٣٦
عبدلاالعسج بن سلام الجمحي ..................................... ١٧٤
عبدلاالعسج بن شيل الأوسي .................................... ٤٥٠
عبدلاالعسج بن صالح الأزدي ..................................... ٤٦٢
عبدلاالعسج بن عائذ الثعال .................................... ٥٠٤
عبدلاالعسج بن عيدالحيد بن محمد - ابن عبدالهادي - .... ٣٣
عبدلاالعسج بن عبد الله بن عبد الله - أبو سعيد مولى بنى هاشم - ... ٣٧٦
عبدلاالعسج بن عبد الله بن عبد الله السعدي ............... ٢٨٢
عبدلاالعسج بن علي بن حسان - أبو بكر الكواري - ....... ٣٧٠
عبدلاالعسج بن علي بن عمانى ................................... ٣٩٩
عبدلاالعسج بن أبي علقمة .................................... ٢٨٢
عبدلاالعسج بن عمرو - الأوزاعي - ....................... ٢٤١

٥٨٠
عبد الرحمن بن عوف الزهري
111
عبد الرحمن بن عامر
239
عبد الرحمن بن أبي ليلى الاصاري
386
عبد الرحمن بن محمد المحاربي
177
عبد الرحمن بن مهدي الصباغي
522
عبد الرحمن بن نافع بن الحارث الخزاعي
456
عبد الرحمن بن زيد بن جابر الأزدي
472
عبد الرحمن بن يعقوب الجهني - مولى الحرفة
357
عبد الرحمن بن سليمان المروزي
39
عبد الرحمن بن محمد الفهري
318
عبد الرحمن بن همام المصري
482
عبد السلام بن أبي الجندب
91
عبد السلام بن حرب بن سلمة الملاطي
106
عبد الصمد بن عبد الوهاب السقيري
381
عبد الصمد بن علي
322
عبد العزيز بن زرع الأسد
278
عبد العزيز بن أبي رواج
66
عبد العزيز بن صهيب الباني
265
عبد العزيز بن قيس العبدي
39
عبد العزيز بن محمد بن أبي بكر الهشمي
232
عبد العزيز بن محمد الدراويدي
295
عبد العزيز بن مسلم القسام
149
عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير
132
عبد الكريم بن عبد المجد - أبو بكر
514
عبد الكريم بن مالك الجزري
514
عبد الكريم بن أبي المخارج
112
عبد الله بن الأستاذ الكذبي
365
عبد الله بن أبي عبد الله - ابن ادريس
500
عبد الله بن بابه السلمي - ابن يابا
109
عبد الله بن بكر الجزيري
91
عبد الله بن بكر السهمي
299
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
320
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد، الفارسي 475
عبد الله بن عبد السلام بن أبي خاش الموصلي 381
عبد الله بن عبد الله بن أوس 301
عبد الله بن عبد الله بن زهير - أبو مليكة 243
عبد الله بن عبيد بن عمر الكعبي 544
عبد الله بن عتبة بن مساعد 103
عبد الله بن عثمان بن خليفة 349
عبد الله بن عمر بن أيوب 230
عبد الله بن عمر بن الخطاب 85
عبد الله بن عمر بن العاص 122
عبد الله بن عيسى 342
عبد الله بن عيسى 410
عبد الله بن عيسى 488
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 480
عبد الله بن فريج 432
عبد الله بن فيض المصلي 179
عبد الله بن المبارك الروزوي 479
عبد الله بن المنصور بن عبد الله الانصاري 115
عبد الله بن الحرجر 437
عبد الله بن محمد بن إبراهيم - ابن، قيم الضايوي 32
عبد الله بن محمد بن أحمد المطرى 36
عبد الله بن محمد بن أسحاق الموصلي - أبو عبد الرحمن الأذري 534
عبد الله بن محمد بن أبي بكر البصيبي 40
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - ابن أبي عتيق 209
عبد الله بن محمد بن عبد الله طالب 87
عبد الله بن مساعد 103
عبد الله بن مسلم بن هرمز 542
عبد الله بن مسلمة بن قعبن القطي 299
عبد الله بن مصعب بن ثابت الزبير 119
عبد الله بن أبي مليكة 243
عبد الله بن نافع - مولى ابن عمر 497
عبد الله بن نافع الصاغ 287
عبد الله بن نير 140

583
عبدلاة بن وهب المصري
عبدلاة بن جمعة بن سليم - أبو يعقوب التوأم
عبدلاة بن زيد الفرعي
عبدلاة بن يسار الجهني
عبدالملك بن ابراهيم الجدي
عبدالملك بن حبيب - أبو عمران الجروني
عبدالملك بن الربيع بن سيرة
عبدالملك بن سلم الهمداني
عبدالملك بن عبد العزيز - ابن جريج
عبدالملك بن عبد السديس
عبدالملك بن عمرو - أبو عامر العفدي
عبدالملك بن عمرو السهيمي
عبدالملك بن ممرة الفلال
عبدالملك بن الوالي بن معدان
عبدالواحد بن ثابت الباهلي - أبو ثابت
عبدالواحد بن يزيد العبد
عبدالواحد بن غيات
عبدالواحد بن واس السدسي - أبو عبيدة
عبدالواحد - مولى أس س مالك
عبدالواحد بن سعيد العتيري
عبدالواحد بن عبد المجيد الثقفي
عبد الله بن خليفة - أبو الغريف
عبد الله بن رواحة
عبد الله بن أبي زياد الفنداح
عبد الله بن عبد المجيد الخنفسي
عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
عبد الله بن عمر بن خلف بن عاصم
عبد الله بن عمر بن مسيرة - الفواري
عبد الله بن عمرو الرقفي
عبد الله بن معاذ العثأري
عبد الله بن موسى بن أبي الخنادق
عبد بن جناد الحلبي

584
الصفحة

عبيد - مولى رسول الله ﷺ ٤٩٠
عبيدة بن الأسود ١٣٣
عبيدة بن حميد الخادم ٢٨٤
عبيدة بن م알ل الأنصاري ٢٤٨
عبيدة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود - أبو العمس - ٢٩٠
عبيدة بن علي ٣١٦
عبيدة بن عمر بن عباس المدني ٤٢٦
عبيدة بن علي الكلابي ٤٣٣
عثمان بن سعد الكاتب البصري ٤١٤
عثمان بن أبي سودة ٢٧٦
عثمان بن أبي شيبة - وهو عثمان بن محمد بن أبى أحمد - ٢٧٥
عثمان بن أبي عاصم بن حصين الأسدى - أبو حصن - ٣٧١
عثمان بن أبي العاص ٤٣٢
عثمان بن عبيد الرحمن الثاني ٢٧١
عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي وقاص الزهري ١٥٦
عثمان بن عطاء الخراساني ٣٣١
عثمان بن عفان بن أبي العاص ٩١
عثمان بن عمر العبدى ١٥٨
عثمان الأنصى - هو عثمان بن محمد - ٥٣٦
عثمان بن محمد بن الغيرة - ابن الأنصى - ٥٣٦
عثمان بن هشام - مؤذن مسجد الجامع بالبصرة - العبدى - ٤٥١
عثمان بن كثير الحضرمي ٣٣١
المجلى - أجد بن عبد الله بن صالح ٥٠
عروة بن الزبير بن العوام ١٠٢
عروة الفقيهى ١٤٥
عزة بن فيض اليمهى ٥٢٨
عزة بن سفيان ٤١٨
عزة بن أبي رباح ٣١٢-١٥٠
عزة بن السائب الثقفي ٣١٢
عزة بن أبي مسلم الخراساني ٢٤١
عزة بن مسلم المغافر ٤٤١
عزة بن أبي ميمونة ١٩٨
عزة بن بسار الهلال - مولى ميمونة - ٢٤١

٥٨٥
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>395</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
</tr>
<tr>
<td>527</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>457</td>
</tr>
<tr>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>544</td>
</tr>
<tr>
<td>524</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
</tr>
<tr>
<td>309</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>508</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>262</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
</tr>
<tr>
<td>475</td>
</tr>
<tr>
<td>349</td>
</tr>
<tr>
<td>490</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
</tr>
<tr>
<td>495</td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
</tr>
<tr>
<td>547</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>407</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الصفحة
الصفحة

مبارك بن سحيم الباني - مولى عبد العزيز بن صهيب - 96
مبارك بن فضالة
364
مشر بن اسحاق
190
مشر بن عبيد الخصي
195
المتنى بن بكر العطار
245
المتنى بن دينار القطان
886
المتنى بن الصباح البياني الأنباري
139
مجادل بن سعيد الحداني
143
مجادل بن جبر
450
محيسن بن عبد الرحمن
376
حرز بن سلمة العدنى
376
حرز بن عون الهلال
169
محمد بن إبراهيم بن الحارث النيمي
190
محمد بن إبراهيم بن العلاء الناصري العباداني
213
محمد بن آدم بن مسلم بن مهاران - هو محمد بن مهاران - 287
محمد بن أسحاق المسبي
128
محمد بن أسحاق بن ديار
37
محمد بن أسياط الفزاز
244
محمد بن أسياط بن أبي سمعه - هو ابن أبي سمعه - 536
محمد بن أسياط بن مسلم - ابن أبي نفديك - 320
محمد بن أبي أمامة بن سهل
169
محمد بن بشر العدل
89
محمد بن بشير العدل
516
محمد بن بكر البرساني
91
محمد بن أبي بكر بن علي عثمان المقدسي
115
محمد بن بكار بن الزبير البصري
115
محمد بن جابر الخنيء البصري
323
محمد بن جامع العطار
111
محمد بن جبرين بن مطصم
17
محمد بن جعفر بن أبي كبير
497
محمد بن جعفر غنيد - غنيد - 89
محمد بن الحارث بن زياد الهاشمي
220

590
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>535</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>404</td>
</tr>
<tr>
<td>396</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>522</td>
</tr>
<tr>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>388</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
</tr>
<tr>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>538</td>
</tr>
</tbody>
</table>
阿富汗

محمد بن عثمان

547

محمد بن عثمان بن سحِر

520

محمد بن عثمان الخضرمي

509

محمد بن عثمان الدين

471

محمد بن علي بن أبي طالب - ابن الخفيفة

346

محمد بن عمر الإمام الواقعي

190

محمد بن عمر بن عبد الله الرومي

439

محمد بن عمر بن جلالة

491

محمد بن عمرو بن عثمان

208

محمد بن عمرو بن عطاء

233

محمد بن عمرو بن عطاء بن وقاص

199

محمد بن فضل بن غزوان

368

محمد بن كثير الثقفي

37

محمد بن المتنى - أبو موسى الزمان

170

محمد بن محمد بن مرووق

37

محمد بن محمد بن يحيى العطار

279

محمد بن مروان الغفيلي

258

محمد بن مسلم بن تدريس - أبو الزبير

144

محمد بن مسلم بن سوس الطائفي

91

محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله الزهري

119

محمد بن المتنى

189

محمد بن المهتال الشرير

214

محمد بن مهران القرشى - هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران -

291

محمد بن الحناف

361

محمد بن أبي الوزير

350

محمد بن يحيى بن حيان

478

محمد بن يحيى بن أبي سمينة

121

محمد بن يحيى بن فضائل الزمان

463

محمد بن يزيد بن أحمد الزفاف - أبو هشام

180

محمد بن خداس الطالقاني

538

محمد بن عبد الله

452

محمد بن لبيد بن عقبة الأوس

113

592
الصفحة

Surname بن يعقوب الزعيمي
مولي موسى بن طلحة
مولى موسى بن طلحة
عوف بن إسحاق البصري
ميمون بن سياح
ميمون الفصاب الأغور - أبو حزرة
ميمون الكري - أبو بصر
النافع بن مخالق بن سليم
نافع بن بدرة الهذاني
نافع بن سرحان - أبو سعيد
نافع بن عمر بن عبد الله الجمعي
نافع مولى ابن عمر
نرجح بن عبارة بن السبتي - أبو مهشر
النزال بن سيرة الهلال
أبو نصر الباز - عبد الملك بن عبد العزيز
نصر بن عاصم الليثي
نصر بن علي الجهني - الخفيف
النضر بن شميل المازني
النضر بن مصصورة الذعلي
النعمان بن سعد بن حجة
نعم بن دجاجة الأنصار
نعم بن هارث - صعبي
نفع بن المخرثة - أبو بكر
نوح بن ذكوان البصري
نوح بن قيس بن رياح الأردي
نوفل بن عمر بن معيبدة - مدین
هارون بن عبد الله بن مروان حال ، البازاز
هارون بن عبد الله بن مروان المروزي
هارون بن معروف المروزي
هارون بن القاسم - أبو النضر
هارون بن بريم الشباني
هديٓد بن خالد بن الأسود
الهذيل بن إبراهيم الجاني
هزيل بن شراحيل
الصفحة

435
437
485
401
113
144
120
148
85
111
453
90
188
341
420
130
320
261
320
433
382
179
158
142
371
283
185
417
543
290
480
117
316

596
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
<th>اسم الشخص المذكور</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>305</td>
<td>يحيى بن الجزار العربي</td>
</tr>
<tr>
<td>477</td>
<td>يحيى بن حاد الشيباني</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>يحيى بن زكريا بن أبي زائدة</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>يحيى بن مسعود بن أبان الأموي</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>يحيى بن سعيد الطيار</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>يحيى بن سعيد القطان</td>
</tr>
<tr>
<td>380</td>
<td>يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري</td>
</tr>
<tr>
<td>396</td>
<td>يحيى بن سليم الطافلي</td>
</tr>
<tr>
<td>422</td>
<td>يحيى بن طلحة النجمي</td>
</tr>
<tr>
<td>490</td>
<td>يحيى بن عبدالمجيد بن عبدالرحمن الحناني</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>يحيى بن عبدالمجيد بن أبي العيذار</td>
</tr>
<tr>
<td>493</td>
<td>يحيى بن عمرو بن يحيى بن سلمة الهذائي</td>
</tr>
<tr>
<td>424-2461</td>
<td>يحيى بن أبي كثير الطافلي</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>يحيى بن المهلب - أبو كتيبة</td>
</tr>
<tr>
<td>390</td>
<td>يحيى بن ميمون - خاض مصر</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي</td>
</tr>
<tr>
<td>371</td>
<td>يحيى بن وثاب</td>
</tr>
<tr>
<td>517</td>
<td>يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>يزيد بن أبان القرشي</td>
</tr>
<tr>
<td>443</td>
<td>يزيد بن بنيانوس</td>
</tr>
<tr>
<td>472-203</td>
<td>يزيد بن أبي حبيب - سويد</td>
</tr>
<tr>
<td>452</td>
<td>يزيد بن الحكم بن أبي العاص</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>يزيد بن زريع</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>يزيد بن أبي زيد القرشي - مولاهم - الكوفي</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>يزيد بن أبي سمعة</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
<td>يزيد بن سنان بن يزيد الرهاوي</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>يزيد بن سويد</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>يزيد بن عبدالرحمن - أبو خالد الدالاني</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>يزيد بن عبد العزيز الأدسدى</td>
</tr>
<tr>
<td>343</td>
<td>يزيد بن عياض</td>
</tr>
<tr>
<td>377</td>
<td>يزيد بن المقدام بن شريف بن هانى</td>
</tr>
<tr>
<td>338</td>
<td>يزيد بن هارون بن زبان السلمي</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>يزيد بن محمد الهذائي - والد عبد خير</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الصفحة

١٦٤...
٤٤٠...
٥٠٤...
٤٤٤...
٢٠٣...
٥١٧...
٢٠٩...
٥٩...
٨٧...
٢٢٧...
٣٦٤...
٥٣٧...
٣٨٦...
٣٧٢...
٢٢٩...
١٨٦...
٢٦٥...
٩٨٨...
١٠١...
٤٤٣...
٤٤٣...
٨٧٨...
١٦٠...
٢٧٥...
٥٦٠...
٢٨٠...
٢٤١...
٥٣٢...
١٠١...
٣٧٠...
٣٣٠...
٥٩٩
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو الأحوص - سلام بن سليم.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الأحوص - عوف بن مالك.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أسامة - حمد بن أسامة بن زيد القرشي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أسحاق - ابراهيم بن أسحاق بن عبيض الطالقاني.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أسحاق السبيعي - عمر بن عبد الله.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أسحاق الصقلي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أسود - سلم بن شرف العبد.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الأشعث - أحمد بن المقدام العجل.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو نيسة - زيد، وهو والد زيد بن يحيى.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أيوب الشاذلوني - سلسل بن أيوب.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بردة بن أبي موسى الأشجفي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بردة الأشجفي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الخفيف - عبدالكريم بن عبدالمجيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الدمادي - أحمد بن منصور.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن زنجره - محمد بن عبدالملك بن زنجره.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن أبي شيبة.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن عياس الأسدي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن مروان بن الحكيم بن زيد بن عمر الأسدي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن أبي مريم الغفالي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن تقي بن الناصري - أبوبكر بن عبد الله بن أبي مريم.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن ثampil - تقي بن النصر.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن عثمان بن ثampil.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو جعفر بن جعفر، عبد الله بن سهيل بن عمر.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو جعفر النبط - عقبة بن عثمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الجوزاه - أسس بن عبد الله الرحي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الحارث - سرور بن يونس.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حذيفة - سلمة بن دينار.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حذيفة - مسلم بن صهيب الأرخي.</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حذيفة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
أبو حصين - عثمان بن عاصم بن حصين الأسود
أبو خلف الآبار - عمر بن عبد الرحمن بن فيض
أبو حمزة الأعور
أبو حمزة - جار شعبة
أبو حمزة - عن عائشة - هو عيسى بن سليم
أبو حنيفة - إمام المذهب
أبو الحوبير - عبد الرحمن بن معاوية
أبو حيان - يحيى بن سعيد النمي
أبو خالد الأخر - سليم بن حيان
أبو خالد الأحصي البجلي
أبو خالد الدالاني - زيد بن عبد الرحمن
أبو خليفة - زهير بن حرب
أبو داود الطالسي - سليم بن داود
أبو الدراة
أبو راشد الخماعي
أبو رافع - مولى رسول الله ﷺ
أبو الربيع البغدادي - سليم بن داود
أبو الربيع الزهري - سليم بن داود
أبو الزبير - محمد بن مسلم
أبو الزناد - عبد الله بن ذكوان
أبو زيد - ثابت بن حداد
أبو سعد البقال - سعيد بن المرزبان
أبو سعيد الخضر
أبو سعيد الناشي
أبو سعيد القواري - عبد الله بن عمر بن ميسرة
أبو سعيد - مصروق بن المرزبان
أبو سعيد مولى بني هاشم
أبو سعيد نافع بن سرجس
أبو سفيان - طلحة بن نافع
أبو سكينة المصيي
أبو سلام الأسود - عطار
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
أبو السمح - دراج بن سمعان
صفحة

393
334
617
301
510
326
275
373
911
526
104
438
213
281
293
428
330
270
450
378
188
307
494
262
207
197
517
443
290
171
487
247
311
أبو القاسم موي بني ربيعة - مقسم بن بجرة -
أبو قبيل المعاقري - حي بن عباد الله بن شريح -
أبو قتادة الأنصاري -
أبو قلابة - عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي -
أبو قيس الأؤدي - عبد الرحمن بن ثوران -
أبو كيشة الأفاري -
أبو كنيسة - يحيى بن الهلاب -
أبو كريم - محمد بن العلاء -
أبو ليلى الأنصاري - واد عبد الرحمن -
أبو معدورة -
أبو محمد - عن ابن عمر - لعله عطاء بن أبي رباح -
أبو محمد السماري - بشر بن هلال الصواب -
أبو مراة -
أبو مصطفى الطيفي -
أبو مصطفى - عن ابن عمر - بن ثعلبة -
أبو مصطفى - محمد بن بكر -
أبو مطاف - ابن أبي الوزير -
أبو معاوية - محمد بن حازم -
أبو معمر - نجيح بن عبد الرحمن السندى -
أبو مهدي - يوسف بن يزيد -
أبو مهدي - أسياج بن إبراهيم -
أبو مهدي - صالح بن حرب -
أبو المقدام - هشام بن زيد -
أبو المليح - أسامة بن عمر الهاشل -
أبو مليكة - زهير بن عبد الله بن جدعان -
أبو موسي المروي - أسحاك بن إبراهيم -
أبو موسي الأشعري - عبد الله بن قيس -
أبو موسي - محمد بن المثنى -
أبو نصر النمر - عبد الملك بن عبد العزيز -
أبو النضر - سالم بن أبي أمية -
أبو النضر - هاشم بن القاسم -
أبو نصر - النذر بن مالك بن قطعة -
أبو نعيم الملاةي - الفضل بن دكين -
الأبو هارون - عبارة بن جوين العبدى - 
أبو هريرة 
أبو هشام - محمد بن زياد بن محمد الرفاعى - 
أبو هلال - محمد بن سليم الراسى - 
أبو هام - الوليد بن شجاع السكينى - 
أبو هيثم - سليمان بن عمر الليثى - 
أبو والى - شقيق بن سلمى - 
أبو واقف الليثى - 
أبو الوادى - جبر بن نوف - 
أبى الوليد القرشي - 
أبى ياسر عمار بن هارون - 
أبى يحيى القرط - 
أبى يحيى الكوkie - اساقيل بن إبراهيم الأحول - 
أبى يعقوب السخيف - عبد الرحمن بن عبد العمير - 
أبى يعقوب الكبرى - وقان العبدى - 
أبى يعقوب الإبرج - عبد الله بن يحيى بن سليمان - 
أبى يوسف الأنصارى - يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة - 
أبى يوسف - يعقوب بن أسحاق الجوزى - 
أخت عبدالله بن رواحة - عن رسول الله ﷺ - 
أساء بن أبي بكر - 
أم الله بنى رزينة - 
أم جرارة من بنى عبد القيس - عن أخت عبدالله بن رواحة - 
أمية - 
جعيلة - أم ولد أس بن مالك - 
حفصة بنى عازب - 
رزينة - صحابية - 
رملة بنى أبي سفيان - أم حبيبة - 
رميمة بنى عمر بن هشام بن عبد المطلب - 
زينب بنى أم سلمة - صاحبة رسول الله ﷺ - 
سنت الثقات، ابنة أحمد بن محمد بن العباس - 
سلمى اليمامة - 
سلمى بنى قيس البخارى - 
604
الصفحة

صفية بنت حبي بن أخطب - أم المؤمنين...
ضياءة بنت الزبير بن عبادطلب...
عاشتة بنت أبي بكر الصديق...
عيلة بنت الكثم العنكية...
عمرو بنت عبد الرحمن...
غزوة بنت عمر...
غيظة عن عمتها عن جدتها...
فاطمة بنت الحسن بن علي بن أبي طالب...
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم...
منية بنت عبد بن أبي بزة...
ميمونة بنت الحارث الهلالية - أم المؤمنين...
ميمونة بنت سعد - خادمة الرسول...
هند بنت عبه...
أم الأسود مولاة أبي بزة...
أم حبيبة - زرقة بنت أبي سفيان...
أم الحسن عن جدتها، وعنها غيظة...
أم الحكم الهندي...
أم سلمة - هند بنت أبي أمية أم المؤمنين...
أم سليم بن عمر بن فيس...
أم سليم بنت ملحان الخزرجية...
أم عطية - نسيبة بنت كعب...
أم الفيض - عن ابن مسعود...

600
دراس الموضوعات

المقدمة: ................................................................. 11

القسم الأول: ............................................................ 12

الفصل الأول: ترجمة أبي بكر الهميسي: ..................... 15

نسره ونشأته وعصره ............................................. 17

تؤديه وكلام الفرد فيه ........................................... 19

ملاك العلمية ......................................................... 20

مؤلفاته وكتلاه في الرواية واعتدال العلماء عليه ... 21

رحلاته ومشاتها وأهم موارده ............................... 22

أشهر تلاميذه ....................................................... 23

مؤلفاته ومنهجه في المسند ................................ 25

الفصل الثاني: ترجمة أبي بكر الهميسي: ..................... 29

نشأته ................................................................. 29

حياته العلمية ....................................................... 30

الهميسي المائم .................................................... 31

أخلاقه ................................................................. 32

رحلاته ................................................................. 33

شيوعه ................................................................. 34

تلاميذه ............................................................... 35

منهجه ................................................................. 36

استقلاله برأيه واعتدال العلماء بقوله ............... 40

منهجه في المصطلح .................................................. 42

أوهاه وترسالته .................................................... 43

غائه من أوهاه ........................................................ 44

موارده ................................................................. 45

بين العراقي والهسي ............................................ 46

مؤلفاته ............................................................... 47

607
القسم الثاني:

- وهو خاص بدراسة وتحقيق كتاب المقصد العل: وصف النسخة وترتيب نسبيها للهيمى
- أهمية النسخة
- منهجي في التحقيق
- مقدمة المؤلف وإسناده إلى أبي بكر. ومنهجه في الكتاب حسب وصفه مع ذكر ترتيب للأبواب.

الكتاب الأول: (كتاب الإيام):

- 1 - باب في التوحيد
- 2 - باب في الإسلام والإيام
- 3 - باب في الإسلام على خمس
- 4 - باب في شطر الإسلام
- 5 - باب: بيعة النساء
- 6 - باب: في قرواد الدين
- 7 - باب: في حق الله على العباد
- 8 - باب: صريح الآيات
- 9 - باب: الآيات الله ولقانه والجنة والتarnation
- 10 - باب: ما جاء في الوسوسة
- 11 - باب: فيمن يحرم على النار
- 12 - باب: أن الله لا ينام
- 13 - باب: في عظمة الله تعالى
- 14 - باب: ...
- 15 - باب: الدين النصيحة
- 16 - باب: الحياة من الآيات
- 17 - باب: بيعة النساء
الصفحة

18 - باب: الاشتراط عند البيعة
19 - باب : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه وغالب ما يحب لنفسه من الخير
20 - باب: لا إيان من لا أمانة له
21 - باب: ما جاء في الحياء والكذب
22 - باب: النصر يحمي الإسلام
23 - باب: ثلاث من كن فيه فهو منافق
24 - باب: المؤمن باكر في معي واحدة
25 - باب: لا ينكر أحد من أهل القيمة
26 - باب: أن دين الله في يسر
27 - باب: من لم يؤمن الله لمنفعه عمل
28 - باب: أن الله جرح الجنة على المشركين

الكتاب الثاني: (كتاب العلم):
29 - باب: في علم سيدنا رسول الله ﷺ
30 - باب: في آية رسول الله ﷺ من العلم
31 - باب: لا يعدل عن قول رسول الله ﷺ لقول أحد من الناس
32 - باب: ...
33 - باب: اجتناب الرأى
34 - باب: اتباعه في كل شيء
35 - باب: فيما رد أمر رسول الله ﷺ أو قوله
36 - باب: فيما كتب على النبي ﷺ
37 - باب: فيما جمع علم الناس عن علمه
38 - باب: فيما ينقص أهل العلم ويديعه لنفسه
39 - باب: فيما لم يتعلم العلم
40 - باب: فيما من العلم شيئاً فحدث بي
41 - باب: فيما سنو عن علم فكتمه
42 - باب: في البكر في طلب العلم
43 - باب: في الطيب عند التحدث
44 - باب: في الصلاة على النبي ﷺ إذا ذكر
45 - باب: تعظيم العلم وتقيل بده
46 - باب: في المذاكر بالعلم بين العلماء
47 - باب: في حفظ العلم
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
<th>رابط</th>
<th>번역 결과</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>610</td>
<td>48</td>
<td>فيمن ترك الصلاة لطلب العلم</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>49</td>
<td>فيمن ترك الصلاة للعلم للمنافقين</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>50</td>
<td>في علم النسب</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>51</td>
<td>في علم التاريخ</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>52</td>
<td>في علم الخلاف</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>53</td>
<td>في آية ما حاكى في الصدر وإن أتاك الناس</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>54</td>
<td>في علم العلياء</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>55</td>
<td>في علم العلياء غيبة</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>56</td>
<td>في علم العليا</td>
</tr>
<tr>
<td>610</td>
<td>57</td>
<td>ذو علم</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الكتاب الثالث: (كتاب الطهارة): |
| 610   | 58   | فين تقيل الله صلاته بغير طهور |
| 610   | 59   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 60   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 61   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 62   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 63   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 64   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 65   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 66   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 67   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 68   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 69   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 70   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 71   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 72   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 73   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 74   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 75   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 76   | فين ينعي نفسه |
| 610   | 77   | فين ينعي نفسه |
الأقسام

الكتاب الرابع: (كتاب الصلاة)

259 - باب: فرض الصلاة
260 - باب: فضل الصلاة
261 - باب: مواقيت الصلاة
262 - باب: وقت صلاة الفجر
263 - باب: الابداب بما في شدة الحضر
264 - باب: وقت العصر
265 - باب: وقت المغرب
266 - باب: وقت صلاة العشاء، الآخرة
267 - باب: وقت صلاة الصح
268 - باب: رؤية تسمية الصلاة العبتة
269 - باب: في الصلاة بعد العشاء
270 - باب: في صلاة نهار نسبيها
271 - باب: في خروج الصلاة عن وقتها
272 - باب: الأذان في الصلاة

611
الصفحة

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>محتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>108</td>
<td>باب قوم قال مثل ما يقول الموطن</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>باب الدعاء بين الأذان والأقامة</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>باب من فاتته صلاة أذن لكل صلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>الكتاب الخامس (كتاب السجادة)</td>
</tr>
<tr>
<td>293</td>
<td>باب الصلاة في مسجد رسول الله ﷺ</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>باب الصلاة في بيت المقدس</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>باب في مسجد الفضیغ</td>
</tr>
<tr>
<td>298</td>
<td>باب الزیادة في المسجد إذا ضاقت</td>
</tr>
<tr>
<td>299</td>
<td>باب من كل نوم وصلب من المسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>300</td>
<td>باب الیراق في المسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>301</td>
<td>باب اجار المسجد يوم الجمعة</td>
</tr>
<tr>
<td>302</td>
<td>باب تحریر المساجد</td>
</tr>
<tr>
<td>303</td>
<td>باب کریمه اللطف في المسجد</td>
</tr>
<tr>
<td>304</td>
<td>باب في الذين يتابون بمساجد ولا يعرونها</td>
</tr>
<tr>
<td>305</td>
<td>باب لا تدعوا إمام الله المساجد</td>
</tr>
<tr>
<td>306</td>
<td>باب خیر صلاة المرأة في قعر بيئتها</td>
</tr>
<tr>
<td>307</td>
<td>باب في عابر المساجد</td>
</tr>
<tr>
<td>308</td>
<td>باب في المشی الراجل</td>
</tr>
<tr>
<td>309</td>
<td>باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>باب انتظار الصلاة على طهارة</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>باب الصلاة في جامع</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>باب فضل الصلاة في الجامع</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>باب إذا حضر العشاء حضرت الصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة</td>
</tr>
<tr>
<td>315</td>
<td>باب السواق للصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>316</td>
<td>باب في اقامة الصفوف وخبرها ونحوها</td>
</tr>
<tr>
<td>317</td>
<td>باب من تأم الصلاة اقامة الصف</td>
</tr>
<tr>
<td>318</td>
<td>باب من لم يجد من يصف معه بیر رجلا من الصف الذي أمامه</td>
</tr>
<tr>
<td>319</td>
<td>باب في صفوف الرجال والنساء</td>
</tr>
<tr>
<td>320</td>
<td>باب تراصوا في الصفوف</td>
</tr>
<tr>
<td>321</td>
<td>باب ما جاء في الفقه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

612
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>متى</th>
<th>محتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>128</td>
<td>باب</td>
<td>ارتحوا القبلة.</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>باب</td>
<td>رفع اليدين عند افتتاح الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>باب</td>
<td>رفع اليدين.</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>باب</td>
<td>القراءة في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>باب</td>
<td>قراءة الآموم بالفتحة الكتب.</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>باب</td>
<td>ما يكون من القراءة في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>باب</td>
<td>مثل من لم يؤمن خلف الإمام.</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>باب</td>
<td>ما يقول في ركوعه وسجوده.</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>باب</td>
<td>فيمن لا يركن ولا سجوده.</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>باب</td>
<td>ما ورد من الأفعال في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>باب</td>
<td>قتل الغرب في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>باب</td>
<td>من الخصى في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>باب</td>
<td>النهي عن الألفات والأقعا، ونقض الدبك.</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>باب</td>
<td>الضحك في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>باب</td>
<td>اللبك في الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>باب</td>
<td>أعضاء السجود.</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>باب</td>
<td>تأخير فعل الآموم عن الإمام.</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>باب</td>
<td>الإشارة في الشهد.</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>باب</td>
<td>الصلاة على النبي ﷺ.</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>باب</td>
<td>الانصراف من الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>باب</td>
<td>ما يقول إذا انصرف من الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>باب</td>
<td>القوت.</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>باب</td>
<td>تخفيض الإمام الفريضة.</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>باب</td>
<td>إمامة الأعمى.</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>باب</td>
<td>صلاة الرجل بالنساء.</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>باب</td>
<td>سترة المصل.</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>باب</td>
<td>صلاة الإمام غير سترة.</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>باب</td>
<td>ما لا يقطع الصلاة.</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>باب</td>
<td>صلاة المرض.</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>باب</td>
<td>السهور وما جاء فيما قام من ركعتين.</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>باب</td>
<td>ما جاء في العمرة.</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>باب</td>
<td>1/3.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الصفحة

364 - باب: الصلاة في الثوب الواحد
369 - باب: الصلاة في الخف
370 - باب: الصلاة في الطان
371 - باب: الصلاة على وقية
372 - باب: الصلاة في الأوقات التي يكره فيها الصلاة
376 - باب: صيام الصلاة في السفر
378 - باب: نذور القضاء في البقاء
379 - باب: الجمع بين الصلاة في السفر
380 - باب: الجمع
381 - باب: وقت الجمعة
382 - باب: يوم الجمعة قائم
383 - باب: غسل يوم الجمعة
384 - باب: الآيات واللاجع يخطب
385 - باب: من أين تأتي الجمعة
386 - باب: من أين تأتي الجمعة
387 - باب: من أين تأتي الجمعة
388 - باب: من أين تأتي الجمعة
389 - باب: منه
390 - باب: الخطبة يوم العيد
391 - باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج
392 - باب: من صل قبل العيد ومن لصل
393 - باب: خروج النساء
394 - باب: يدخل
395 - باب: يدخل
396 - باب: يدخل
397 - باب: صلاة الكسوف
398 - باب: تطوع الليل والنهار
399 - باب: الصلاة قبل العصر
400 - باب: صلاة النافذ

الكتاب السادس: كتاب صلاة النافذ
<table>
<thead>
<tr>
<th>الآية</th>
<th>صفة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>397</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>399</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>399</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>400</td>
<td>203</td>
</tr>
<tr>
<td>401</td>
<td>204</td>
</tr>
<tr>
<td>404</td>
<td>205</td>
</tr>
<tr>
<td>405</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>406</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>409</td>
<td>208</td>
</tr>
<tr>
<td>408</td>
<td>209</td>
</tr>
<tr>
<td>420</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>421</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>413</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>415</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>416</td>
<td>215</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>417</td>
<td>217</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>418</td>
<td>219</td>
</tr>
<tr>
<td>419</td>
<td>220</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الكتاب السابع: (كتاب الجنازات) |
| 421  | 221  | باب: تلقين الليل "لا هو الا الله" |
| 424  | 222  | باب: فيمن أحب لقاء الله |
| 424  | 223  | باب: الثناء الحسن على الليل |
| 425  | 224  | باب: فيمن مات يوم الجمعة |
| 425  | 225  | باب: عذاب الليل ببكاء الحي |
| 426  | 226  | باب: |
| 428  | 227  | باب: النوح |
| 430  | 228  | باب: جزاء البكاء على الليل من غير نوح |
| 432  | 229  | باب: فيمن مات له ثلاثة من ولده |

615
259 - باب: العمال وأرَّاقهم
260 - باب:...
261 - باب: فيمن غُلِّيشا من الصدقة وغيرها
262 - باب: في العرافة
263 - باب: في العشور
264 - باب: أغْلَبُ الجزيرة من المجوس
265 - باب: لا تحلم الصدقة للرسول ﷺ ولا لماليهم
266 - باب: فمن فتح على نفسه باب مسألة، فتح الله عليه باب فقر
267 - باب: التغف
268 - باب: فيمن سأَّلَ ما لم يحل له
269 - باب: غير المرء أن لا يسأل شيئا
270 - باب: من جاء معروف من غير مسألة ولا إسراف فلا يرده
271 - باب: عرض الصدقة على أهلها
272 - باب: تألف الناس بالعطية
273 - باب: (كتاب الصوم)
274 - باب: في زاوية الأهل
275 - باب: فضل شهر رمضان وثواب صيامه
276 - باب: فيمن صام رمضان فعرف حدوده
277 - باب: تجميل الانتهار وتأخير السحور
278 - باب: على أي شيء يفتر الصائم
279 - باب: استجاب السحور
280 - باب: الصوم في السفر
281 - باب: فيمن يضعف عن الصوم
282 - باب: النهي عن الحجامة للصائم
283 - باب: جواز الحجامة للصائم
284 - باب: الفطر مما دخل، وجواز القبلة للصائم
285 - باب: في الصائم يأكل البرد
286 - باب: فيمن أفطر يوما من رمضان من غير عذر
287 - باب: الغيبة للصائم
288 - باب: ليلة القدر
289 - باب: دفع المخرج وإحياء العشر
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>495</td>
</tr>
<tr>
<td>496</td>
</tr>
<tr>
<td>497</td>
</tr>
<tr>
<td>498</td>
</tr>
<tr>
<td>499</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>500</td>
</tr>
<tr>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td>502</td>
</tr>
<tr>
<td>503</td>
</tr>
<tr>
<td>504</td>
</tr>
<tr>
<td>505</td>
</tr>
<tr>
<td>506</td>
</tr>
<tr>
<td>507</td>
</tr>
<tr>
<td>508</td>
</tr>
<tr>
<td>509</td>
</tr>
<tr>
<td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>511</td>
</tr>
<tr>
<td>512</td>
</tr>
<tr>
<td>513</td>
</tr>
<tr>
<td>514</td>
</tr>
<tr>
<td>515</td>
</tr>
<tr>
<td>516</td>
</tr>
<tr>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>518</td>
</tr>
<tr>
<td>519</td>
</tr>
<tr>
<td>520</td>
</tr>
<tr>
<td>521</td>
</tr>
</tbody>
</table>

التلكب العلائم: (كتاب المحج) ..

300 - باب: المفهمة لأهل عرفة
301 - باب: فهم مات في طلب الحج أو العمرة
302 - باب: التوامض في الحج
303 - باب: فهم مثبت عليه خمسة أعوام لا يتفاوت
304 - باب: حج الألف
305 - باب: أي الحج أفضل
306 - باب: الحج عن الغير
307 - باب: التلبية
308 - باب: بتني تقطع التلبية
309 - باب: تركيب البدين
310 - باب: في جزء الصيد
311 - باب: لغم الصيد للمحرم
312 - باب: ليس الصيغ للمحرم
313 - باب: في القرآن
314 - باب: طوفان القرآن
315 - باب: فنخ الحج إلى العمرة
316 - باب: الزمل في الطوار
317 - باب: ما يستلم من الأركان في الطوار
318 - باب: تقبل الحجر والسجد عليه ووضع الحذاء

618
الصفحة

543 - باب: الطرواف راكباً
544 - باب: الطرواف في الخفاف
545 - باب: الطرواف في التعليم
546 - باب: الحجر من البيت
547 - باب: فين سبع عشرة
548 - باب: في يوم عرض
549 - باب: في يوم عرفة
550 - باب: في يوم عرفة
551 - باب: في يوم عرفة
552 - باب: في يوم عرفة
553 - باب: في يوم عرفة
554 - باب: باللحاء
555 - باب: يرمي يوم النحر ثم حلق
556 - باب: فضل الحلق على التقصير
557 - باب: وقت طواب الاقامة
558 - باب: الخطة يوم النحر
559 - باب: طواب الوداع
560 - باب: الحجة
561 - باب: لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرضها
562 - باب: طلب الدعاء من يقدم مكة
563 - باب: في مكة وفضلها
564 - باب: في السقاية والبخابة
565 - باب: خروج أهل مكة منها
566 - باب: في مدينة سيدنا رسول الله ﷺ
567 - باب: النهى عن تسنيمها يشرب
568 - باب: تطهيرها من الشرك
569 - باب: الأدب عند زيارته سيدنا رسول الله ﷺ
570 - المقدمة

الفهرس:
569 - فهرس المصادر
570 - فهرس التأريج
571 - فهرس الموضوعات
119