القدمة

إن الحمد لله نحنده ونستعينه ونستعفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد:

فقد بثت الله محمدًا ، خالقًا للنبيين والمرسلين، وبعثه بالرسالة الشاملة للناس أجمعين، وأنزل عليه القرآن وملحقه له، ليبين لنا ما نُزل عليهم.

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون النصوص التي يبلغها الرسول ﷺ من ضوئية تحت نوعين من أنواع الوحي:

1- الوحي المُثول: وهو القرآن الكريم الذي تعتبر الله بتلاوته.

2- الوحي المروي: وهو ما أصطلح العلماء على تسميته بالسنة أو بالحديث النبوي.

وإذا كان النوع الأول قد نقل إلى الأمة بالتوتر، فإن النوع الثاني قد وصلنا عن طريق الرواية المُحررة؛ ولذلك تنوعت كتبه، فمن صحف إلى مصصافات إلى جوامع إلى مسائيات إلى فوائد...

ومن ضمن هذه الأنواع كتب عُرفت بالأمالي.

قال صاحب كشف الظنون: الأمالي هو جمع الإملاء، وهو أن يُنعد عالم وحوله تلامذته بالمحاير
والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم ويكتب
التلامذة، فيصير كتابًا، ويسمونه الأمالة والأمالي. وكذلك كان السنف من الفقهاء
المحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم، فاندربت لذهاب العلم والعلماء وإلى الله
المصير، وعلماء الشافعية يسمون مثله: التعليق(1)。
وقال الكاتبي(2): الأمالي: جمع إمالة، وهو من وظائف العلماء قديما وخصوصا الحفاظ من أهل
الحديث، في يوم من أيام الأسبوع يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة.

وطريفتهم فيه:
أن يكتب المستملي في أول القائمة: هذا مجلس أمالة شيخنا فلان بجامع كذا
في يوم كذا، وذكر التاريخ، ثم يورد الممالي بأسانيده أحاديث وأثارا، ثم يفسر
غريما، ويورد من الفوائد المتعلقة بها بإسناد أو بدون ما يختاره ويتيسر له(3).

ومن كتب الأمالي كتاب الأمالي للجرجاني أبي عبدالله محمد بن إبراهيم،
المتوفى سنة (802 هـ).

وقد شرعت طالبة من طالبات الدراسات العليا بجامعة الملك سعود، بموجبة قسم
الثقافة الإسلامية وكلية التربية، في تحقيق الثاني عشر مجلسًا الأولي من مجالس هذه
الأمالي، إلى جانب دراسة مضمونها التعريف بالجرجاني وكتابه وبأخلاقات التي
ستستخرجها من متون الأحاديث المحققة وأساسيدها.

فما سيحقق من المخطوط لا يصل إلى ثلثه؛ ولذلك عزمت على أن أسهم في تحقيق

(1) كشف الطنون، حاجي خليفة، (161/1).
(2) هو محمد بن جعفر بن إدريس الكناني، محدث، فقيه، توفي عام (1245 هـ). ترجمته في: معجم
المؤلفين (95/10).
هذا الكتاب؛ وذلك لتحقيق أحاديث ثماني عشر مجلسًا من المجلس الثالث عشر وحتى الرابع والعشرين ليكون موضوعًا أقدمه لاستكمال متطلبات درجة الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

وكانت تطوير البحث على النحو الآتي:

- المقدمة:
- التمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث:
  ١- المبحث الأول: تنوع المصنفات في كتب السنة النبوية، وموقع كتب الأمالي منها.
  ٢- المبحث الثاني: عناية علماء الحديث قديمًا وحديثًا بكتب الأمالي، وما قام به المعاصرون من نشر لبعضها.
  ٣- المبحث الثالث: أسباب اختيار المجالس موضوع الدراسة والتحقيق.
  ٤- المبحث الرابع: المنهج الذي اتبعته في تحقيقي لهذا الكتاب.

القسم الأول: الدراسة.

وتشتمل على ثلاثة فصول:
الفصل الأول: ترجمة الجرانيج، والتعريف بأماليه.
  أولاً: المؤلف (المصنف).
وتنتمي المباحث الآتية:
  ١- عصره وبيئته.
  ٢- اسمه، ونسبه، وكتبه، ولقبه.
ثانياً: دراسة الكتب (المؤلف). وتشمل عليه المباحث الآتية:

المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتاب، واثبات صحة نسبته إلى مؤلفه.

المبحث الثاني: القيمة العلمية لهذا الكتاب.

المبحث الثالث: أماكن وجود المخطوطة في المكتبات العامة.

المبحث الرابع: وصف نسخ المخطوطة.

المبحث الخامس: السماوات المتصلة عليها.

المبحث السادس: وصف محتوى الكتاب.

المبحث السابع: مصادر المؤلف.

المبحث الثامن: منهج المصنف.

الفصل الثاني: التعريف بابن مصوبه - راوي النسخة الثانية - ويتضمن المباحث الآتية:

- اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه.
- مولده.
- رحلاته، وطلبه للعلم.
- منزلته العلمية، وثناة العلماء عليه.
- شيوخه.
- تلاميذه.
- آثاره العلمية.
- وفاته.

- عمل ابن مردوخة في أمالي الجرجاني من خلال النسخة البريطانية.

الفصل الثالث: دراسة أحاديث القسم المحقق، وفيه مباحث:
- البحث الأول: دراسة المتن دراسة موضوعية.
- البحث الثاني: بيان الصناعة الحديثة في الأحاديث المحققة.
- البحث الثالث: دراسة أسانيد الأحاديث المحققة.

القسم الثاني: التحقيق.

الخاتمة، وفيها أهم نتائج الدراسة والتحقيق.

الفهارس: وتشمل على الآتي:
- فهرس الآيات القرآنية بحسب ورود السورة في القرآن الكريم.
- فهرس الأحاديث على حروف المعجم.
- فهرس الآثار على حروف المعجم.
- فهرس الأحاديث والآثار على الموضوعات.
- فهرس النصوص على المسانيد.
- فهرس الأعلام الواردة ذكرهم في متون الأحاديث والآثار.
- فهرس شيوخ المصنف.
- فهرس رجال الأسانيد.
- فهرس الأعلام والرواة الذين تعذر الحصول على تراجمهم.
- فهرس المصطلحات الحديثة.
- فهرس الأشعار مرتبة على حروف المعجم.
- فهرس غريب الحديث والأثر .
- فهرس القبائل والأنساب .
- فهرس الأماكن والبلدان .
- فهرس المصادر والمراجع .
- فهرس الموضوعات .

وفكِي الختام، أحمد الله تعالى - وأشكره على نعمة وألئته الظاهرة والباطنة -،
إذ أعتني على إنجاز هذا البحث . كما أسأله أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، صاحب
ليوم لقائي عليه سمعي مجيب.

ثم إنني أتقدم بالشكر الجزيء لقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية
بجامعة الملك سعود، وإلى كلية الدراسات العليا، لاتاحة الفرصة لي إكمال
الدراسات العليا .

كما أتوجه بالشكر إلى فضيلته الأستاذ الدكتور (محسن محمد عيبي الناظور)
المشرف على هذه الرسالة سابقًا لاهتمامه وتفضيله للمتابعة والتوقيع: فجزا الله خير
جزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما أثنى بالشكر الجزيء لفضيلته الدكتور عبد الله بن مرحول السوالمة المشرف
الخالي على هذه الرسالة، إذ لم يدخَل جهدًا في إبداء توجيهاته القيمة وملاحظاته
dقيقته، وكان لنبيت خلقه ورحابة صدره أثر كبير في إخراج الرسالة على هذا
النحو، فجزاه الله خير الجزاء.

وأتقدم أيضًا بالشكر إلى عضوي المناقشة:
1 - الدكتور: عبد العزيز الجاسم.
2 - الدكتور: إبراهيم الربي.

لتفضيلهما وناقشتي .

كما أتقدم بالشكر والعرفان بالجمل لكل من وقف معي في إنجاز هذه الرسالة .
وأخدم الله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
أجمعين .
التمهيد

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: تنوع المصنفات في كتب السنة النبوية وموقع كتب الأمالي منها.
المبحث الثاني: عناية علماء الحديث قديماً وحديثاً بكتب الأمالي، وما قام به المعاصرون من نشر لبعضها.
المبحث الثالث: أسباب اختيار مجالس من أمالي الجرياني موضوعاً للدراسة والتحقيق.
المبحث الرابع: المنهج الذي اتبعته في تحقيق أمالي الجرياني.

* * * *
البحث الأول

تنوع المصنفات في كتب السنة النبوية

وموقع كتب الأمالي منها
انظر تدريب الراوي (142/1)، والخطة في ذكر الصحاح السنة (ص 163)، والرسالة المستنفرة (ص 60).
(2) تدريب الراوي (142/1)، والرسالة المستنفرة (ص 21)
(1) البقرة 143.
«الجوامع» ١.

وإن ربت على الأبواب مع شرط عدم إدخال غير المرفوع، ففي «السن» ٢.

وإن أدخل الموقف والمقطوع معها، ففي «المصنفات» ٣.

ومنهم من رتبها على حروف المعجم للشيوخ الذين أخذ عنهم، أو على ترتيب أسماء الصحابة، ففي «المعاجم» ٤.

وقد يقتصر بعضهم على جمع مرويات أسانيد حديثًا، أو جمع مرويات الأحاديث الواردة في مسألةٍ، ففي «الأجزاء» ٥.

ومنهم من جمع كتابًا أشرطة في الصحة مثل «الصحيحين»، ومنهم من جمع الأحاديث الصغيرة والموضوعة ليحذرها الناس، وغير ذلك، بما صنفه علماؤنا.

والكتبة الإسلامية تزخر بفضل الله تعالى - بكل هذه الفنون والعلوم - ومن تلك المصنفات: «الأمالي».

فما هي الأمالي؟ وما أهميتها؟ وما فائدتها؟ وما أشهر المصنفات فيها؟

أولاً: تعريف الأمالي:

قال السخاوي٦: «أملتَ الكتاب إملاً، وأملت إملاً، وجاء القرآن بهما جميعًا، قالْ تعالى: \( فَلَمْ يَلِيْهُ وَلَهُ \) ٧، فهذا من أملٌ.

(١) الرسالة المستطورة (ص ٢٣).
(٢) الرسالة المستطورة (ص ٤٠).
(٣) تدريب الواوي (٢٢ - ٢٤٣)، والخطة (ص ١٢)، والرسالة المستطورة (ص ١٣٥).
(٤) تدريب الواوي (٢٤٣ - ٢٤٨)، والخطة (ص ١٣٥)، والرسالة المستطورة (ص ١٣٨).
(٥) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي، الإمام الحافظ، له من المصنفات: «المفاهم في تحرير البداية»، والمقاصد الحسنة في ما اشتهى على الألسنة، توفي سنة ٩٠٢ هـ.

ترجمته في: معجم المؤلفين (١٥٠/١١). 
(٧) البقرة: ٢٨٢.
(٥) القرآن: ٥.
وقال تعالى: "فهي تملأ عليه؟(1) فهذا من أملٍ. فيجوز أن تكون اللغتان
معنى واحد، ويجوز أن يكون أصل أمليت: أمليت، فاستَغْقل الجمع بين حرفين في
لفظ واحد، فأبدلوا أحدهما ياء؟ ... فمعنى أمليت الكتاب على فلان: أطلت قراءة القول عليه، وهي طريقة مسلوكة في
القديم والحديث لا يقوم بها إلا أهل المعرفة؟(2).
وقال السيوطي؟(3): جمع إملاء على غير قياس، وطريقة الإمالة أعلى وظائف
خاناقت الحديث؟(4).
وقال حاجي خليفة؟(5): هو جمع الإمالة، وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته
بالمحابير والقرطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله سبحانه وتعالى على العلم، وعلماء
الشافعية يسمون مثله: التعليق؟(1).
وقال الكتاني: الأمالي جمع إملاء، وهو من وظائف العلماء قديمًا وخصوصًا
الخاناق من أهل الحديث ... وطريقتهم فيه: أن يكتب المستملي في أول القائمة:
هذا مجلس أملاء شيخنا فلان بجامع كذا في يوم كذا، ثم يورد المملو بأسانيده
الأحاديث والآثار، ويفرس غريبه، ويورد من الفوائد المتعلقة بها؟(6).
قلت: من خلال ما تقدم من كلام العلماء يتبين:

(2) فتح المغتث (294-295) باختصار.
(3) السيوطي هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإمام، الحافظ، صاحب التصانيف، من
مصنفاته: طبقات الخاناق، والديياج شرح صحيح مسلم بن الحاجج، توفي سنة (911هـ).
(4) المزهر (213/2).
(5) حاجي خليفة هو: مصطفى بن عبد الله الفلسطيني، الحنفي، مؤرخ، من مصنفاته: كشف الظلال، وحجة
الأخبار، وميزان الحق، توفي سنة (1016هـ). ترجمته في: معجم المؤلفين (216/22).
(6) كشف الظلال (161).
(7) الرسالة المستطرقة (12/12).
(1) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الحنفي المعتزلي، وهو إمام كبير في التفسير.
1- أن الإملاء والإملال لغتان نطق بهما القرآن، كما ذكر الزمخشري(1) في كشافه (٢٣٥/١).

2- أن الإملاء والإملال على الكاتب من طريق تلقي العلم، التي سار عليها سلفنا الصالح في أغلب الفنون وخاصة الحديث.

3- أنها عند المحدثين كتب في الحديث رواية، وممضونها أحاديث يليها الشيخ على تلاميذه من مروياته التي يرويها بأساتذته.

ثانياً: أهمية الأفعال:

قبل المنصورة(1) ؛ هل بقي من ندات الدنيا شيء لم تنله ؟ قال : بقيت خصلة؛ أن أقصد في مصطلحة(٢) وحولي أصحاب الحديث، فقول المستملي : من ذكرت رحمك الله ؛

فغدا عليه الدناء وأبناء الوزراء بالمحاجر والدفائر، فقال : لستم بهم إما هم الدنية ثيابهم، المنشقة أرجلهم، الطويلة شعرهم، برد الأفاق ونجلة الحديث(4).

وقال الخليفة المأمون(٥) : ما أشتته من ندات الدنيا إلا أن يجتمع أصحاب

والنحو واللغة والأدب، من أشهر مصنفاته: (الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التنزيل) توفي سنة (١٢٨١هـ).

(٢) الخليفة أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي العباسي الهادمي المنصور، ضرب في الأفاق وطلب العلم، توفي سنة ثمان وخمسين ومائة.

ترجمته في : تاريخ بغداد (١٠/٦٣٥)، والسير (١٠/٦٣٥)، وصدى الذهب(٤/٢٤٤/٦٢٨).

(٣) المصنفة : شبه دكان قدر ذراع من الأرض يجلس عليه، وهي بالتشديد مجتمع الناس. أنظر : (لسان العرب) ١٢١) مادة صتب.

(٤) أدب الإمام، والاستمالة (١٧١/١).

(٥) الخليفة أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد، بن محمد العباسي، قرأ العلم والأدب، ثم دعا إلى القول بخلق القرآن، توفي سنة ثمانية عشرة ومائتين.

ترجمته في : تاريخ بغداد (١٠/٦٣٦)، والسير (١٠/٦٣٦)، وصدى الذهب (٤/٢٤٤/٦٢٨).

(١) الجامع لأخلاق الزاوي وأدب السامع (ص ٢٦٤).

(٢) يحيى بن آدم بن محمد بن قطن التصحيي المروزي، أبو محمد القاضي المشهور في قصيدة صدوق، إلا أنه
الحديث عندي، ويجب المستتمي فيقول: من ذكرت أصلحك الله؟(1).
وقال يحيى بن أكبـر(2): نلت القضاء أو قضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا، ما سرت بشيء مثل قول المستتمي: من ذكرت رحمك الله؟(3).
وقال الخطيب البغدادي(4): ويستحب عقد المجالس لإملا الحديث، لأن ذلك أعلى مراقبة الرواين، ومن أحسن مذاهب المحدثين، مع ما فيه من جمال الدين والاقتداء بين السلف الصالحين.(5).
وقال العراقي(1) في ما نقله عنه السخاوى: ويستحب للمحدث العارف أن يعقد مجلساً إملاً الحديث، فإنه من أعلى مراقبة الإسماع والتحمل.(6)

ثالثاً: فوائد الإصراع:

للإعارة، فوائد متعددة، أجملها الإمام السخاوى يقوله:

(ومن فوائد): اعتناء الروائي بطرق الحديث وشوهدته ومتابعته وعماضه بحيث بها

(1) ترجمته في: تاريخ بغداد (195/1416)، السير (2/125).
(2) تدريب الرواى (126/132).
(3) أبو بكر الخطبـي أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الحافظ أحد الأئمة الأعلام وصاحب التأليف المتشرـة، توفي سنة ثلاث وستين وأربعامات.
(4) ترجمته في: السير (11/1413)، وتذكرة الخلفاء (2/311)، وشذرات الذهب (3/411).
(5) الجامع لأخلاق الرواى وأداب السباع (2/264).
(6) الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني، المؤلف العراقي الأصل الكردي الشافعي، حافظ العصر. من مصنفاته: ألقابة الحديث، وفتح الميض، والتفصيل والإيضاح، توفي سنة ست وثمانين.
(7) ترجمته في: طبقات الخلفاء (554، 514، 546، 56، 55/2).
(8) ترجمته في: نسيج المليخ (2/288).
(9) ترجمته في: نسيج المليخ (2/295).
(10) ترجمته في: نسيج المليخ (2/295).
(12) ترجمته في: نسيج المليخ (2/295).
(13) ترجمته في: نسيج المليخ (2/295).
بالتقوى، وفيثت لأجلها حكمه بالصحة أو غيرها، ولا ينزعوي، ويترتب عليها إظهار الحكيم من العمل، ويهدب اللظ من الخطا والزلل، ويتنح ما لعله يكون غامضًا في بعض الروايات، ويتضح بتعيين ما أفهم أو أهم أو أدرك فصير من الاجتهاد، وحرصه على ضبط غريب المتن والسند، وفحصه عن المعاني التي فيها تشاط النفس، وبعد السماح فيها عن الخطا والتصحيح الذي قلن أن يعدل عنه لبيب أو حصيف، زيادة التفهم والتلفهم لكل من حضر من أجل تكرر المراجعة في تضاعيف الإملاء، والكتابة والمقابلة على الوجه المعتبر، وحوز فضيلتي التبليغ والكتابة والفرز وغير ذلك من القوائد المستطابية كما قرره الرافعي وبيته ونشره وعينه(1).

قلت:

إذا فائدة الأمل السامع فيا، أن الشيخ يشذده ذهنه، ويقوم بإملاء ما يشعر بحفظه أو فائدته الجليلة، أكثر من أي شيء آخر يعلمه وذلك لعلمه أنه يدوز عليه من قبل تلاميذه.

وإلى آخر الوضوح:

بيب الطلاء، منهج المهم وأدبه إذا أراد حضور مجلس الإملاء على النحو الآتي:

أ – أن يتطهر ويقتحب ويجرح خيته.

ب – أن يجلس متمنئًا بوقار وهمية تعظيمًا لحديث رسول الله ﷺ؛ وقد كان مالك(2) يفعل ذلك، فقيل له، فقلاء: أحب أن أعظم حديث رسول الله ﷺ، ولا أحدث إلا على طهارة متمنئًا(3).

ج – أن يقبل على الحاضرين كلهم، ولا يخص بعيته أحدًا دون أحد.

د – أن يفتح مجلسه ويختمه بالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.

المنتخب وكبير المثنين حتى قال البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك عن ناقد عن ابن عمر من السابعة، مات سنة تسعة وسبعين وثمانية.

ترجمته في: الترتيب (2/ 233).

(2) انظر: أدب الإملاء (4/ 461).

(3) مقدمة ابن لاصح (ص 149)، فتح المغهور (ص 282)، وتدريب الراوي (2/ 121).

(2) الجامع لأخلاق الراوي (ص 262).
هـ - أن يُعني لأصحابه يوم المجلس، لنالاً يُقطعوا عن أشغالهم، وليستعوا لأتيانه، وبعد بعضهم بعضًا به.

و - وإذا عين لهم الموعد، فلا ينبغي له إخالف موعده، إلا أن يقتطع عن ذلك أمر يقوم عذره به(1).

ز - قال الخطيب البغدادي: ويستحب للمحدث أن يجعل تجليه في المسجد،

وألا يخلي يوم الجمعة من الإسلام في المسجد الجامع.

و والاستدلال الخطيب لذلك بأن يوم الجمعة سيد الأيام، وأن المساجد خير البقاع(2).

وقال السيوطي: ولم أظهر لأحد بتعيين يوم الإمام، ولا وقته إلا أن غالب الحفاظ كأبرار عساكر وابن السعاني وأمر الخطيب كانوا يلون يوم الجمعة بعد صلاتهم، فنستعينهم في ذلك(3).


قال الحافظ ابن حجر(5): "وفي هذا الحديث استحب ترك المداومة في الجد في

(3) تدريب الراوي (32/136 - 137).
(4) آخره البخاري في صحيحه (3 - كتاب العلم/ 11 - باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا يغلوا) (ص 32/ رقم 70).
(5) وكره في الكتاب نفسه (12 - باب من جمل لأهل العلم، أبادًا معه) (ص 136/ رقم 411).
(6) وفي (80 - كتاب الدعوات/ 19 - باب الموعظة ساعة بعد ساعة) (ص 131/ رقم 282).
(7) ومسلم في (50 - كتاب فضيلة القياس/ 19 - باب الاقتصاد في الموعظة) (ص 134/ رقم 281).
العمل الصالح خشية الملائ ، وفيه رفق النبي ﷺ بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم لابدّوا عنه بنشاط ، لا عن ضجر ولا ملل ، ويقتدي به في ذلك ؛ فإن التعليم بالتدريس أخفّ مؤنة وأدعى إلى التبادل من أخذه بالكذب والمغالبة»(1) . وقال النووي(2) : "وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لتأمل لقلوب فيفوت مقصودها»(3) .

وروى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال : (حدث الناس كل جمعة مرة ، فإن أثبت فصبرت ، فإن أصرمت ف المسلمين ، لا تثم الناس هذا القرآن ، ولا تأتي القوم وهم في حديث فتبع عليه حديثهم ولكن أنت ، إذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه)»(4) .

خ - أن يتخذ مستقيمًا يبلغ عنه الإملاء إلى من بُعد في الحلقة ، على أن يكون هذا المستقيم متبقّىًا يجلس على مكان مرتفع ، فإن لم يجد استمل قائمًا.

قال العراقي : (يستحب للمحدث العارف أن يعقد مجلسًا لإملاء الحديث ; فإنه

(1) الحافظ ابن حجر هو : أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الكتاني الشافعي المعروف بابن حجر العسقلاني . من مصنفاته : فتح الباري ، وبلغ الباري ، وتهذيب التهذيب ، وتقرير التهذيب ، ونساء الميزان ، والإصلاح في غيّر الصحابة . توفي سنة (852 هـ).

(2) ترجمته في : شذرات الذهب (8/ 270 - 273) .

(3) تفتح الباري (11/ 232) .

(4) صحيح مسلم بشرح النووي (8/ 167) .

(5) النووي هو : محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي الديشتي . من مصنفاته : المنهاج في شرح مسلم ، والاذكار ، ورياض الصالحين ، والمجموع . توفي سنة (476 هـ).

(6) ترجمته في : شذرات الذهب (5/ 256 - 262) .

(7) تأريخ البخاري في صحيحه (8/ 230 - مكتوب الدعوات / 20 - باب ما يكره من السجع في الدعاء) (ص 1352).

(8) رقم 13637.

(9) تدريب الراوي (2/ 136 - 136) .

(10) شعبة بن الحجاج بن الورد العباسي مولاه . أبو بسطام الواصل ، ثقة . الحافظ متنقى كان النوري يقول : هو أبو المؤمنين في الحديث . وهو أول من فش بالعراق عن الرجال ، وذبح عن السنة ، وفوق ظهوره ، من
من أهم مراقبة الإسماع والتحمل، فإن كثر الجمع فليتخذ مستحباً يبلغ عنه، ف فقد فعل ذلك مالك وشعبته، ووكيج (2) ويزيد بن هارون (3) في عدد كبير من الأحاديث، فإن تكاثر الجمع بحيث لا يكتنف المستحباً واحد اتخذ مستحباً فكثر، وليك المستحباً محصناً متيقاً، فهمًا لا كمستحباً يزيد بن هارون حيث سبل يزيد ابن هارون عن الحديث فقال: حدثنا به عدتا، فصاح المستحباً: يا أبا خالد! عدتا ابن
من؟ فقال له: عدتا ابن فقدتاك.
وليك المستحباً على موضع مرتفع من كرسي أو نحوه، وإلا فقائمة على قدميه
ليكون أبلغ للسماعين (4).

ي - أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل الأخذ في الإمالة .
ك - أن يستنصح الناس إن سمع منهم لغطاً؛ ففي الصحيحين من حديث جرير،
أن النبي ﷺ قال: «إذا أنصت الناس بدأ بالبسمة والحمد لله والصلاة على النبي ﷺ .
(5)
ل - أن يقيل المستحباً على الحدث فيقول: من حدثك؟ أو من ذكرت

السابعة. مات سنة سبعين.
ترجمته في : (التقريب) (251/8).
(2) ووكيج بن الجراح بن ملبح الروبي، أبو سفيان الكوفي، ثقة، حافظ عابد، من كبار التاسعة، مات في
آخر سنة ست أو أول سنة سبع وثمانين، ولم يبقون سنة .
ترجمته في : التقريب (231/2).
(3) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة، متقن، عابد، من التاسعة، مات
سنة سبع وثمانين، وقد قارب التسعين .
ترجمته في : التقريب (272/2).
(4) فتح الغرب (ص288).
(5) أخرج البخاري في صحيحه (3 - كتاب العلم / 24 - باب الإنصات للعلماء) (ص442/4).
وفي (ص519/442) في (28 - كتاب المشايخ / 77 - باب حجة الوداع).
وفي (62 - كتاب الفتاوى / 6 - باب قول النبي ﷺ : لا ترجعوا بعدي كفرًا يضرب بعضكم رقاب.
رحمك الله ؛ فإذا قال المستملي ذلك ؛ قال المحدث ؛ حدثنا فلان ؛ ثم نسب شيخه م ؛ يجب على المحدث أن يتبع ما لا يتحتمه عقول الحاضرين أو ما لا يفهموه من الحديث ن ؛ يجب على الملمع أن يختتم بالإمالة بحكايات ونواور لترويج القلوب وطرد السئم ؛

س ؛ إذا قص الحادث عن تخريج ما يليله فاستعان ببعض حفاظ وقته ؛ فخرج له ؛ فلا بأس بذلك ؛ ت وت - وإذا فرغ من الإمالة ؛ فلا غنا عن مقابلته واتقانه وإصلاح ما فسد منه بزيغ القلم وطفياته(1) .

قلت ؛ وهكذا يميل الشيخ في مجلسه مروياته التي سمعها بأسانيده فنالوا بذلك فضل دعاء النبي ﷺ ؛ حيث قال ؛ « نضر الله امرأ سمع مقالتى ، فوعاها فأداها كما سمعها ؛ فرُب حامل فقه ليس بقفيه ، ورُب حامل فقه إلى من هو أفقيه منه»(2) .

وأما أن الاستغلال بالحديث من أفضل القربات إلى الله - تعالى - وأشرف

(1) بعض (ص 143/1 (رقم 1080) .

(2) أخرجه : 

أ - أبو داود في سننه (19 - كتاب العلم/ 10 - باب فضل نشر العلم) (45/45 = رقم 3660).

ب - والترزملي في جامعه :

(2) - كتاب العلم/ 7 - باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع) (23/23/5/ رقم 2657).

ج - وابن ماجه في سننه :

(1) - كتاب المقدمة/ 21 - باب من بَلَغ علمًا) (49/49/1/ رقم 242).
الصناعات، فينبغي على من يشتغل به وينشره بين الناس أن يتحلى بكمارم الأخلاق والمحاسن الشيم، ويعتبر مثالًا صادقًا لما يعلمه للناس منذًا لما يقوله على نفسه قبل أن يأمر به الآخرين.

ومما سبق تبين أن أداب المماليك مثلى أديب المحدثين، وإن أبرز وأهم ما ينبغي أن يتحلى به المحدث ما يلي:

أ - تصحيح النية واخلاصها، وتطهير القلب من أغراض الدنيا: كحب الرئاسة أو الشهرة، أو حب التعالي والتفاخر.

وقد قال سفيان الثوري(1) عند حبيب بن أبي ثابت(2) مقدمة للغة: 

نفي النية.

وقيل لأبي الأحوص سلام بن سليم(3) عند ثابت: 

نفيقولوا:

1 - سفيان الثوري: مقدمة حافظ قطب مادة إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة.

2 - حبيب بن أبي ثابت: مقدمة萬 دينار الأسود مولاه، أبو يحيى الكوفي، مقدمة فقه جليل.

3 - سلم بن سليم الخنفي، مولاه أبو الأحوص الكوفي، مقدمة منطق مادة ثمانية وثمانية سنة تسع وسبعين.

5 - والدارمي في سننه:

(1) كتاب المقدمة/ ٢٤ - باب الاقتداء بالعلماء) (م/ ٢٣١، رقم ٢٣١) .

(2) - أحمد في المسند/ ١٢٦/ رقم (٢٣٦).

(3) - وابن أبي العباس في المسند/ ١٢٦/ رقم (٢٣٦).

(4) - ز - وابن حبان في صحيحه (م/ ٢٣٦، رقم (٢٣٦).

(5) - كله من حديث: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(6) - ولحديث صحيحة الترمذي وقال: "حديث صحيح". والسيوطي في الجامع الصغير (م/ ٥٥٤، رقم (٥٥٤، رقم ٢٣٦).

(7) - والشيخ أحمد شاكر في حاشية المسند (م/ ١٦٢/ رقم (١٦٢/ رقم ٢٣٦، والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (م/ ٧٠٧، رقم (٧٠٧).

(8) - ترجمته في: التقرير (١٨٢، رقم (١٨٢).

(9) - سليم بن سليم الخنفي، مولاه، أبو الأحوص الكوفي، مقدمة منطق مادة ثمانية وثمانية سنة تسع وسبعين.
له: إنك تؤجر، فقال:

(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 149) ، وفتح المغني (ص 127 و 128) ، وتدريب الرواي (1)
(3) لا أخرج النبي عن رسول الله أن قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج، ومن كذب على مثة فليثبتوا مقصده من النار، في 297 - كتاب أحاديث الأنبياء/ 51 - باب ما ذكره عن بني إسرائيل (ص 324 و 325).  
(4) غروة بن الزبير بن العوام : ثقة قديم مشهور من الثانوية.
ترجمته في: التقريب (ص 197).
(5) فتح المغني (ص 215).
(6) إبراهيم بن سويدunn: ثقة من السادسة.
ترجمته في: التقريب (ص 297).
(7) عامر بن شراحيل النخعي أبو عمرو، ثقة مشهور قديم في الثالثة، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.
ترجمته في: التقريب (ص 387).
(8) مقدمة ابن الصلاح (ص 148) ، وفتح المغني (ص 287) ، وتدريب الرواي (ص 297).
(9) مقدمة ابن الصلاح (ص 148) ، ويسر مصطلح الحديث (ص 187).
قال عامر بن راشد الأزدي(1) : كان يقال : إن الرجل ليطلب العلم لغير الله ، فيأتي عليه العلم حتى يكون لله عز وجل(2).

و - أن يعقد مجلسًا لإملاء الحديث وتعليمه إذا كان أهلاً لذلك ؛ فإن ذلك أعلى مراتب الرواية(3).

قال السيوطي : «ويسحب له إذا أراد حضور مجلس التحديث أن يتطهر ويطيب ويسرح خيته ، ويجلس متمكناً بوقار ، فإن رفع أحد صوته زبرة ، ويقبل على الخاضرين كلهما ، ويفتتح مجلسه ويختتمه بتحميد الله - تعالى - والصلاة على النبي ﷺ ، ودعا يليق بالحال ، بعد قراءة قارئ حسن الصوت شيئًا من القرآن العظيم ، ولا يسرد الحديث سردًا يمنع فهم بعضه»(4).

* * *

(1) عامر بن راشد الأزدي ، أبو عروة البصري نزيل اليمن شيخ من كبار السابعة ، مات سنة أربع وخمسين.

(2) مقدمة ابن الصلاح (ص 268/25) 268/25.

(3) مقدمة ابن الصلاح (ص 248/4) ، وفتح المغيث (ص 288/2) ، وتدريب الراوي (ص 127/2).

(4) تدريب الراوي (ص 131 - 132).
المبحث الثاني

عناية علماء الحديث قديماً وحديثًا

بكتب الأمالي

وما قام به المعاصرون من نشر لبعضها
المبحث الثاني

عنابة علماء الحديث قديمًا وحديثًا بكتب الأمالي

وما قام به المعاصرون

من نشر لبعضها

أشهر مجالس الإملاء عند المتقدمين:

لقد اشتهرت مجالس الإملاء عند المتقدمين على اختلاف طبقاتهم وتباعد أوطانهم وتفاوضهم في العلم، منهم:

شعبة بن الحجاج، ومن الطبقة التي تليه: يزيد بن هارون الواسطي، وعاصم ابن علي بن عاصم التيمي (1)، وعمر بن مرزوق الباهلي (2).

ومن الطبقة الثالثة: محمد بن إسماعيل البخاري (3)، وأبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله بن مسلم الكجي البصري (4)، وجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (5).

(1) عاصم بن علي بن عاصم بن جعفر الواسطي، أبو الحسن التيمي، مولاه، صدوق ريا وهم، توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.

ترجمته في: التقريب (288/1).

(2) عمر بن مرزوق الباهلي، أبو عمرو البصري، ثقة فاضل له أوهام توفي سنة أربع وعشرين ومائتين.

ترجمته في: التقريب (78/2).

(3) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبد الله البخاري، جبل الخفظ ومام الدنيا في فقه الحديث، توفي سنة ست وخمسين ومائتين.

ترجمته في: التقريب (144/2).

(4) أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجي، كان من ثقات المحدثين، توفي سنة الثمانين وتسعين ومائتين.

ترجمته في: الأنساب (36/5).

(5) الإمام الحافظ النجاشي شيخ الوقت، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي، أحد الأئمة المشهورين، رحل من الشرق إلى الغرب وأدرك العلماء، توفي في بغداد سنة إحدى وثلاثين.
وقد أورد الخليل الحكيم في تاريخ بغداد (1) ، والذهبي (2) في تذكرة الحفاظ ،
العديد من هذه المجالس ، وهذه أمثلة لبعض منها (3) .
قال الذهبي في ترجمة عاصم بن علي بن عاصم : قال عمر بن حفص
السودوسي (4) .
وجه المعتصم من يحزر مجلس عاصم بن علي بن عاصم في رحبة النخل التي في
جامع الرصافة ، قال : وكان عاصم بن علي يجلس على سطح المستقاثات (5) ، وينتشر
الناس في الرحمة وما يليها في معظم الجمع جداً ، حتى سمعته يوماً يقول : حدثنا الليث
بن سعد (6) ، ويستعد فأعاد ، أربع عشرة مرة والناس لا يسمعون ، قال :
فكان هارون المُستمالي (7) ، يركب نخلة معوجة ويستملي عليها فبلغ المعتصم
كترة الجمع فأمر بحرزهم ، فوجَّه بقطاعة الغنم فحزروا المجالس عشرين ألفًا ومائة
ألف (8) .
وعقد كذلك الإمام البخاري مجلسًا للإسلاِم في بغداد ، أورد ذلك الخليل
البغدادي في تاريخه (9) (2/5) فقال :
« أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الديني (1) ، أخبرنا محمد بن سليمان
الدجاجي في الأنساب (10) (2/376/4) .
(1) الذهبي هو : مسلم الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عنان بن الذهبي ، الإمام ، الحافظ ، من مصنفاته :
تاريخ الإسلام ، سير أعلام النبلاء ، وميزان الاعتاد . توفي سنة (874هـ) .
(2) مربوطه إياها على حسب سن وفاة الأئمة الذين عقدها هذه المجالس .
(3) عمر بن حفص بن صبح الشيباني البصري ، صدوق ، توفي في حدود سنة خمسين وثمانين .
ترجمته في : التوقيبة (2/37/5) .
(4) المستقاثات : المنازل ، القاموس المحيط (2/387/6) مادة ، سقط .
(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهيمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ثبت ، فقيه ، الإمام ، توفي سنة خمس
وسبعين وثمانية .
ترجمته في : التوقيبة (2/138/6) .
(6) هارون بن سفيان بن راشد أبو سفيان المستمالي المعروف بكحلاة ، توفي سنة سبع وأربعين وثمانين .
ترجمته في : الأنساب (2/387/5) .
البخاري) ، أخبرنا أبو نصر أحمد بن أبي حامد الباهلي ، قال:

سمعت إسحاق بن أحمد بن خلف يقول:

سمعت أبا علي صالح بن محمد البغدادي (3) يقول:

كان محمد بن إسماعيل البخاري يجلس ببغداد ، وكانت أستملي له ، ويجتمع

في مجلسه أكثر من عشرين ألفاً (4).

وذكر الذهبي في تذكرته أمثلة لبعض المتقدمين الذين كانوا يعقدون مجالس

الإملاك . فقول في ترجمة الحافظ أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكجى

البهري .

قال أحمد بن جعفر الختالي (5) :

لما قدم الكجى ببغداد ، أملي في رحبة غسان ، فكان في مجلسه سبعة مُستمليين

يبلغ كل واحد منهم الآخر ، ويكتب الناس عنه قيامًا ، ثم مسحت الرحبة وحسب من

حضر بالمحمرة ، فبلغ ذلك نيفًا وأربعين ألف محمرة سوى النظرارة (6).

(7) تذكره الخفاظ (2397/18) ، والسير (263/9).

(1) الشيخ الإمام الحافظ الجواد أبو الوزيد الخمين بن محمد بن علي البلخي الدربندي ، وكان من رجل في

طلب الحديث ، وبالغ في جمعه وأكثر غلبة الإكتار ، توفي سنة ست وخمسين وأربع مائة.

ترجمته في : السير (569/18) ، شذرات الذهب (3/6).

(2) الحديث الحافظ الأدبي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاني ، توفي قبل الأربع مائة.

ترجمته في : السير (144/17).

(3) الإمام الحافظ الكبير الحجة أبو علي صالح بن محمد بن عمرو الأسدي البغدادي توفي سنة ثلاث وتسعين

ومائتين.

ترجمته في : تاريخ بغداد (242/19) ، والسير (33/2) ، وشذرات الذهب (2/216).

(4) تاريخ بغداد (245/4) ، وجامع لأخلاق الرواى (326/1) ، وأدب الإملاك (157/1).

(5) أبو بكير أحمد بن جعفر بن أحمد بن سليم المخاني - يضمن الخا، والثاء المشددة - يروي عن أحمد بن علي

الأبي وأبي مسلم الكجى وأبي خليفة الثاني وغيرهم.

ترجمته في : الأنساب (232/2).
وقال أيضًا في ترجمة جعفر بن محمد بن الحسن الفريري:

 عن أبي حفص الزيات: قال: «لما ورد الفريري إلى بغداد استقبل
(بالطلبات والزيازيب). 

ثم أوعده الناس إلى شارع المنار ليسمعوا منه، فمُخزِّر من حضر مجلسه

لسماعة الحديث فقيل:

وكانوا نحو ثلاثين ألفًا، وكان المسلمون ثلثمائة وستة عشر.

 أشهر مجالس الإملاء عند المتأخرين:
من المتأخرين جماعة حدثوا بالإملاء وعقدوا المجالس، منهم: 

بغداد:

أبو الحسن ابن رزقية البزاز (١)، وأبو الفتح ابن أبي الفواض الحافظ (٥) وأبو

---

١) تذكرة الخلفاء (٢/٦٢٩).

٢) الشيخ الخلفاء الفقية أبو حفص عمر بن علي بن يحيى البغدادي ابن الزيات توفي سنة خمس
وسبع وثلاثمائة.

ترجمته في السير (٣٢/٣)، شذرات الذهب (٢/٨)

٣) كتبنا في الأصل، أما في تاريخ بغداد (٢٠١) والسير (٨٩/١٤)، وأدب الإسلام والاستمتاع،

(٠/١٥٩/١) فلم يذكر: «بالطلبات».

والطببالات والزيازيب: نوعان من السفن، كما أشار إلى ذلك محقق كتاب السير، وحقق كتاب أدب

الإسلام، والأستمتاع.

٤) تذكرة الخلفاء (٢/٦٩٢).

٥) الإمام المحدث الملتقى المعرفي شيخ بغداد، أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد البزاز، المعروف بابن
رزقية، وفاته الخطيب توفي سنة الثنتي عشرة وأربعامائة.

ترجمته في: تاريخ بغداد (٢٥/١)، والسير (٧/٣٥٨/١٤) 

٦) الإمام الحافظ المحقق الرحال، أبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفواض البغدادي,

توفي سنة الثنتي عشرة وأربعامائة.
القاسم عبدالرحمن بن عبيد الله الحربيّ (1).

وينسابور:
أبو طاهر محمد بن محمد بن مُحمَّد الزُّيدَان (2)، والخاكم أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ (3)، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني (4).

وبأصبهان:
أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ (5)، وأبو عبيد الله محمد بن إبراهيم الأجزائي، وأبو نعيم أحمد بن عبدالله الحافظ (6).


(1) الشيخ المندل العالم، أبو القاسم عبدالرحمن بن عبيد الله بن عبدالله الحربي - بضم الها، وسكون الراء، وكسر التاء - توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.

(2) الفقهاء العلامة القدوة شيخ خراسان، أبو طاهر محمد بن محمد بن مُحمَّد الزُّيدَان الشافعي، توفي سنة عشر وأربعمائة.

(3) إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحاكم - المعروف بابن البيع - صاحب المستدرك.

(4) الإمام العلامة الأوَّد الأُسْتاذ: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني الأصولي الشافعي، توفي سنة 541هـ.

(5) الإمام الخااص الجوال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، أحد الأعلام الحافظ المحتاجين من الحديث، طوف البلاد، وله رجاء كانت مكتبته عدة أحمال، قيل: أربعين حمالة، توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة.

(6) الإمام الخاصل للثقافة العلامة شيخ الإسلام، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني صاحب الخُلِبة، توفي سنة ثلاثمائة وأربعمائة.
وبهذين:
أبو طاهر ابن سلمة(١) ، ومحمد بن عيسى بن عبدالعزيز البزار(٢).

وهكذا:
أبو عبدالله الحضري(٣) ، وأبو بكر عبدالله بن أحمد القفال(٤).

المؤلفات التي صنفت في هذا الموضوع:
لقد كثرت المؤلفات في باب الأمالي ، حتى أُغِيِت كثیرًا من أراد إحصاءها ،
وسوف أذكر إن شاء الله - مجموعة منها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر ،
فمنها :

١ - أمالي عبدالرزاق بن همام الصناعي . يوجد جزء منها في الظاهرة بدمشق
تحت عنوان : أمالي الصناعي . ضمنه مجموع ٣/٣ في ٢١ ق (٣٥ - ٥٥) . انظر
الفهرس الشامل (١/١ ٤٩١).

والكتاب طبع ب تحقيق الأستاذ مجيدي فتحي السيد .

١ (١) الشيخ الإمام المحدث شيخ أحمد بن طاهر الخمسين بن علي بن الخمس بن محمد بن سلمة الجهادني ،
توفي سنة ست عشرة وأربعمئة .
ترجمته في : السير (٤٣٥/١٧).

٢ (٢) الإمام المحدث الشيخ الأوحد شيخ أحمد بن طاهر الخمسين بن علي بن الخمس بن محمد بن عبد العزيز الجهادني ،
توفي سنة أربعة وخمسين والثمانمئة . انظر : السير (١٧/٥٤٢).

٣ (٣) الحضري : يفتح الحزا المهملة وسكون الفصاحة المهدمة وفي آخرها الزاو ، نسبة إلى الحضرة مدينة بين دجلة
والفرات .
ترجمته في : الأنساب (٢٣١/٢) .

٤ (٤) الإمام العلامة الكبير شيخ الشافعية ، أبو بكر عبدالله بن أحمد بن عبدالله الهروي الحراساني .
توفي سنة
سبع عشة وأربعمئة .
ترجمته في : الأنساب (٥٣/٤) .
٢- أمالي المحامي. محدث بغداد أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الضبي.

يوجد نسخة منه بالظاهرية ٣٩٠ ضمن مجموع ٥٩٣ (٢٧٤ - ٢٧٨).

انظر الفهرس الشامل (١/١) .

وقد حقيقة إبراهيم طه رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ١٤١٦ ه.

وهو مطبوع عام ١٤١٦ ه . صدر عن المكتبة الإسلامية بالأردن.

٣- أمالي الطرقي.

توجد نسخة في الظاهرية ٣٥٨ ضمن مجموع ٥٤ (١٨٧ - ١٨٨) و ٣٥٨ (١٨٧ - ١٨٨).

( حديث ٣٥٩) المجلس ١٨٦ (٧٥ - ٨٠).

انظر الفهرس الشامل (١/٢) .

٤- أمالي ابن سمعون الواعظ.

توجد له نسخة خطية في الظاهرية، ضمن مجموع ٦١٧/٢/٧٩ (٢٠٥) .

انظر الفهرس الشامل (١/١) والسير (١/٤) ل. (١٩٨ - ١٩٩).

٥- أمالي ابن منده.

توجد له نسخة خطية في الظاهرية ضمن مجموع ٣/٢٥/٧٣ القسم الثالث (٤٢) .

٦- أمالي الجرجاني.

توجد له نسخة خطية في الظاهرية ضمن مجموع ٢/٧٤/٦٥، وهي تشتمل على واحد وأربعين مجلسا من ٦٣ (١٨٧ - ١٩٦) .

وهي الآمالي التي نحن بصدد تحقيقها.

انظر الفهرس الشامل (١/٢) والسير (١٨٧ - ٢٨٧/٢) و تاريخ
التراث العربي (٤٥٩/١).

٧ - أمالي ابن مردوخ.

توجد ثلاثة مجالس منها في الظاهرة مجموع ١٠٨ (١٨٢م - ١٩٢م) وقد طبعت بتحقيق الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي.

انظر الفهرس الشامل (٢٤٦/٢ /١٧/٨)، والسير (٢٦/١٧/٧)، وتاريخ التراث العربي.

٨ - أمالي الباغندي: يوجد في: التيمورية (١٨٦/٢/١٥٠٠، (١/١) (سز ١۷٦/١)؟

انظر الفهرس الشامل (٢٣٧/٢، وتاريخ التراث العربي (٠/١٢٥).

٩ - أمالي ابن بشران.

يوجد في الظاهرة الأجزاء ٢ - ١٥ ضمن مجموع ١/٠١٧.

انظر الفهرس الشامل (٢٣٧/١)، والسير (٥٠/٥/١٥٠٠).

وقد طبع المجلد الأول بتحقيق عادل بن يوسف العزازي، والمجلد الثاني بتحقيق أحمد بن سليمان. وكلاهما صدر عن دار الوطن للنشر في الرياض، الأول عام ١٤١٨، والتاني عام ١٤٢٠.

١٠ - أمالي ابن شاهين.

يوجد له نسخة في الظاهرة ٢٢ ضمن مجموع ١٠٣ - ٣ مجالس (٦٣ - ١٧) ضمن مجموع (سز ٠/٢١).

ونسخة أخرى ٢٢ (مجموع ٤) ٣ مجالس (٨٣ - ٩٢) ضمن مجموع (سز ١٠/٢٤١).

انظر الفهرس الشامل (٢٤٦/١)، وتاريخ التراث العربي.

١١ - الأمالي - لأبي العباس الأصم محمد بن يعقوب.
يوجد في الظاهرة 171 ضمن مجموع مجلسان (255 - 257).

انظر الفهرس الشامل (2/1).

12 - الأمالي الخليلية للحافظ ابن حجر.

يوجد نسخة في البلدية/ الإسكندرية (الشندی الحديث).

5 - 6 (2011) (1/2) قطعة منها 8368.

ودار صدام 61 (8942/1/1) - (22) الص.

ضمن مجموع ق 9 نسخة نفيسة حققها عوّاد الخلف، وصدر عن مؤسسة الريان، بيروت، عام 1416.

انظر الفهرس الشامل (1/25).
المبحث الثالث

أسباب اختيار مجال من
أمالي الجرجاني

موضوعاً للدراسة والتحقيق
المبحث الثالث
أسباب اختيار الموضوع

١ - الرغبة في خدمة الحديث النبوي والسنة المُطهرة والتي هي من أجل العلوم وأشرفها
بعد كتاب الله تعالى.

٢ - المساهمة بجهد المُقل في إحياء السنة النبوية الشريفة وإحياء الكُنوز الثمينة التي خلفها لنا سلف هذه الأمة، وإخراجهما بهذه الحُلّة القَشِيبة ليسهل الانتفاع بها.

٣ - الرغبة في اكتساب الخبرة في تحقيق المخطوطة.

٤ - الكُتابات عن تعريف الأمالي قليلة نسبيا، والمطبع من كتب الأمالي قليل جدًا;
لذا فإن تقديم دراسة عن الأمالي من خلال كتاب لأحد الأخلاق يمكن أن يضيف شيئًا جديدًا للمكتبة الإسلامية.

٥ - إخراج هذا السَّنَّر وخدمته وفق منهج المُحققين كي يرى النور، مساهمة في خدمة تراثنا العلمي العظيم.
المبحث الرابع

المنهج الذي اتبعته في تحقيق

أمالي الجرجاني
المبحث الرابع

المنهج الذي اتبعته في تحقيق أهداف البحوث الجرمانية:

1- قمت بنسخ المخطوط ومتابعته.

حيث حُقِقت النص على النسخ المخطوطة، واعتمدت النسخة الظاهرة أصلاً.

ورمزت إليها بالرمز (أ) - وقابلتها بالنسخة الثانية، ورمزت لها بالرمز (ب).

2- ضبط النص وفق قواعد الإملاء الحديثة، لأن الناسخ أخذ بهذه القواعد في بعض المواضع.

فوجد يكتب (القاسم) هكذا (القسم) و (الحارث) هكذا (الحرث) و (معاوية) هكذا (معوية) ولا يكتب الهمزة في بعض الأحيان، وإذا كان أصلها باء.

أرجعها إلى أصلها، فيكتب (فرانسهما) هكذا (فرانصهما) و (جنب) هكذا (جيت) و (طائفة) هكذا (طائفة).

3- أشترت إلى بداية صفحة المخطوطة بخط مائل هكذا ( / ) بعده رقم الصفحة ثم الوجه أو الظهر.

4- أثمت المجالس الناقصة بشقة خاصة، وكل نقص بشقة عامة من النسخة الثانية (ب) أو من كتب الرواية المتأخرة.

5- كتبت الكلمات والأسماء التي بها تصبح كموجودة في النسخة الأصل، ووضعت فوقها لجنة، وفي الحاشية قمت بتصويب التصحيف، وذكرت المرجع الذي نسبت أو استدكت منه.

6- قمت بترقيم الأحاديث والآثار ترقيماً متسلساً.

7- قمت بالترجمة لرجال الإسناد، واتبعت ما يلي:

أ- أضع رقمًا فوق اسم الراوي الذي سوف أترجم له، ثم أترجم له في الهمش.
ب - أذكر اسم الراوي كاملاً، ونسبه، ولقبه، وكتبه، وبلده - بحسب ما
أجده من ذلك - ثم أذكر عددًا من أشهر شيوخه وتلاميذه - ثم أذكر سنة
وفاته - إن وجدت - وأذكر طبقة الراوي التي ذكرها الحافظ في التقرير.
فقد أذكر في آخر الترجمة (نسب الراوي) وبيانه من كتابة الأنساب
للسمعاني.

حد - قمت بالترجمة لرجال الأسانيد ترجمة مُستوفى في ضوء أقوال علماء
الجرح والتعديل.

١- فإذا كان الراوي مستقلاً على توثيقه أو تضعيفه: فإني أذكر أقوال علماء الجرح
والتعديل دون توسع.

٢- وإذا كان الراوي مُختلفًا فيه:
فأذكر أقوال الموتوقين والمتوسطين والمضفين له - ثم أبين المناصب في حاله من
تلك الأقوال.

٣- وإن كان الراوي مُدلسًا بِينت حكم روايته من حيث القبول والرد - وإن كان
فيها تفصيل بِينتته - مع الاعتماد على تقسيم ابن حجر للمدلسين في كتابه (تعريف
أهل التقدير).

٤- أربِت أقوال العلماء الواردة في الكلام على الراوي حسب الترتيب الزمني -
غالبًا -

٥- أذكر المراجع التي اعتمدتها مرتبة حسب وفاة مُصنفها.
٦- تُرجَمُت للصحابة ترجمة مُوجزة - وغالبًا ما تكون هذه الترجمة المختصرة
من كتاب أسد الغابة لابن الأثير أو الإصابة لابن حجر - وأضيف إليها ما تقرِّب
التهذيب.

٧- ثم أحكم على إسناد الجرجاني (المصنف) - وإذا كان له منابعات أو شواهد
يرتقي بها بينت ذلك.

٨- ثم أذكر حكم الحديث بهذه المتابعات والشواهد إن وجدت.

٩- منهجي في التحريج:

بالنسبة للتوضيح الأحاديث والآثار فقد عملت ما يلي:
أ- خرجت الأحاديث والآثار مبتدًا من حَرْج من طريق المصنف - كل ما تيَسَر
لِي ذلك -، ثم من تابع المصنّف على تجريده متابعة تامة أو قاصرة، إلى أن أنتهي إلى مخرج الحديث.

ب - سلكت في التخريج مسلك التوسع - قدر استطاعتي -، ولو كان الحديث في الصحيحين؛ لأن من أسباب عمل في هذه الرسالة هو التمرّن على فن التخريج.

ج - رثبت مصادر التخريج عند ذكر المتابعات، وكذا الشواهد ترتيبًا زمنيًا، مبتدئًا قبل ذلك بأن حكّب الكتّاب سنة، ومسند الإمام أحمد، وهي على التوالي؛ البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه، ثم أحمد، ولا أنتزم بذلك إن وجدت الحديث من طريق المؤلف، أو شيخه؛ فإنّي أقدم المصدر الذي أخرجه من طريق المؤلف ولو كان متأخرًا.

د - أوردت المتابعات والشواهد لتقوية طريق المؤلف إن كان ضعيفًا أو حسنًا، ولو كان من الحديث صحيحًا.

ه - عند العزو إلى مصادر التخريج أشير إلى رقم الجزء والصفحة، وكذا رقم الحديث إن وجد، مع الإلتزام بذكر اسم الكتّاب والتّابيث فيما يخص الكتّاب سنة دون غيرها، لما في ذلك من فائدة عند أهل العلم، حيث تمّ تلك التراجع خلاصة ما استخرجه هؤلاء الأئمة من معاني من تلك الأحاديث التي بوبوا لها.

و - هنالك بعض الأحاديث - وهي قليلة - لم أقف على تخريجها - فيما بحثت فيه، وكذا بعض الآثار، وقد حكّمت على أساسها وفق حال رواتها، وأشير عند التخريج أنّي لم أقف عليها عند غير المؤلف.

١٠ - قارنت ألفاظ المصنّف بالألغاز بنية الأئمة، وأنبه - غالبًا - إن كان فيه زيادة أو نقص.

١١ - شرحت الألفاظ الغريبة في الحديث.

١٢ - شرحت المصطلحات الحديثة.

١٣ - ذكرت أرقام الآيات الواردة في المتن مع عزوها إلى سورها.

١٤ - ضبطت ألفاظ الحديث والآثار، وضبطت ما يحتاج إلى ضبط من رواة الأنساب.

١٥ - ذهبت البحث بعدة فهرس سابق ذكرها في المقدمة.

١٦ - استمتعت في ترتيب المصادر والمراجع اسم المؤلف (المصنّف) ولم اعتمد
الفصل الأول: ترجمة الجرائجى والتعرف بأنه مصطلح.
الفصل الثاني: تعرفه بأنه مصطلح.
الفصل الثالث: دراسة أحاديث القسم المحقق.
الفصل الأول
ترجمة الجريجاني والتعرف بأعماله

أولاً: المؤلف (المصنف).

وتتضمن المباحث الآتية:

- عصره وبيئته.
- اسمه، ونسبه، وكنيته، وقبه.
- ولادته، ونشأته.
- شيوخه.
- تلاميذه.
- مؤلفاته.
- مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
- وفاته.
المؤلف.

- عصره وبيئته:

عاش أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني الزيدي في الفترة ما بين سنة 319ـ-404 هـ. أي في القرن الرابع الهجري وبداية القرن الخامس تقريبًا.

الحالة السياسية في عصره:

كان عصر أبو عبدالله الجرجاني هو آخر عصور الدولة العباسية، وبئع ضعفها وجورها وقيت هذه الفترة برتب الخلفاء، واحدًا بعد الآخر، واتسم هذا العصر بالضعف والانحطاط السياسي، فقد عاصر أبو عبدالله الجرجاني من الخلفاء:

1 - المقتدر بالله (395 - 430 هـ).
2 - القاهرة بالله (320 - 362 هـ).
3 - الراطي بالله (329 - 369 هـ).
4 - المقتفي لله (333 - 373 هـ).
5 - المستكفي بالله (334 - 376 هـ).
6 - المطع لله (362 - 386 هـ).
7 - الطائع لله (361 - 381 هـ).
8 - القادر بالله (401 - 446 هـ).

وخلال تلك الفترة لم تخل جرگان وما حولها من الانقسامات والحركات السياسية إلا أن تلك الانقسامات لم يكن لها تأثير على الناحية العلمية والدينية (1).
ولد الجرجاني في عصر المقتدر الذي تولى الحكم وهو في الثالثة عشرة من عمره، وكان للنساء تدخل في أمور الدولة لصغر سنهم، مما أدى إلى ضعف الدولة وشيوع الفتنة والإضطرابات. فتم خلعه وتولي الخلافة من بعده أخوه محمد بن المعتضد الملقب بالقاهر بالله الذي انتشرت في عصر الفتنة الداخلية في أرجاء البلاد، واشتهر بالقسوة وقبح السيرة(1).

واجه بعد ذلك عصر أمراء الأمراء، فلم يكن للخليفة حكم. ولم بيق له إلا الاسم، وكان النفوذ للأمراء، وما كان للخلفاء العباسيين في هذا العصر إلا ما كان من ظهورهم في الخلافات الرسميّة، فضعفت الدولة العباسيّة وظل الحال على ذلك إلى سنة 329 هـ. وفيها مات الخليفة الرازي بالله. وتولى من بعده المنتقى لله(2).

ثم خلف المنتقى لله المستكفي. وكان عهده عهد البربريين الذين استولوا على دار الخلافة وظهور الخماديّين الذين ضيقوا على الخليفة في نفقاته وعلى أهل داره، حتى دب الضعف فيهم، وانتشرت الفتنة والخوادث والحروب الأهليّة(3).

وبعد خلع المستكفي بالله جاء المطيع لله في خلافته شاع الغلاء ببغداد وزادت هجمات الروم(4). ثم استولى بنو بوبه على الأمر في عهد المستكفي والمطيع والعاطف والقادر وأصبحا مطلقين التصرف في العراق(5).

وهكذا نجده أن هذه المرحلة امتازت بسيطرة آل بوبه على الحكم، كما اتسمت بكثرة الفتنة والإضطرابات وظهور كثير من البدع التي أثارها الملاحدة والزنادقة.
وأصحاب المقالات ووسائل التراث المتعلقين(1).

الحالة الاقتصادية:

كانت بداية عصر الملون عصر ثروة ورخاء، فقد اهتم الخلفاء في هذا العصر ببناء القصور وإنشاء المدن، وكان الخليفة أكثر الناس مالًا، فقد كان بيت المال مملوءًا بالجواهر والأموال والآلات والخيل مما يدل على أن الناس كانوا يعيشون في رخاء ورفاهية(1). إلى أن جاء عهد الخدوديين الذي زاد فيه الفقر، وكان الناس يعيشون في بؤس حيث غلت الأسعار غلاءً عظيمًا، ومات الناس جوعًا وعز كل شيء من سائر الأطعمة والملبوسات(2). وقد زادت في هذا العصر الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية والبضائع وغيرها من الضروريات حتى حملت التجار على الهرب من بغداد(3).

كما ظهرت في ذلك العصر أسوأ وأسوأ وسائل التعذيب والحبس.

أما بلدة جرجان وهي بلد عبدالله الجرجاني فقد كانت مدينة تحتضن الحسن والجمال، وبهذا نعم شعب من الفواكه والشمر والحبوب وبها أبرز وأجور كبيرة(4).

الحالة الاجتماعية:

انقسم الناس في ذلك العصر إلى شبع وطوانف فتعرض المجتمع للتفكك والتناحر، وانتشر في ذلك العصر الراقص الذي استخدم في غير أعمال الخدمة كاستخدامهم في الغناء والطرب، وكثير شراء الأداء، وأرتفع ثمنه، وقد أُولِّع الرجال في الدولة باتخاذ الإمام من غير العرب، وكانت الخلافة العباسية في ذلك العصر تمر
بين فترة وأخرى بحالات يسود فيها نوع من الفوضى والسرقة والنهب(1). وكان عهد القاهرة بالله عهد خوف لأنه كان يشيئ ومعه حربة عظيمة ليتتم بها من كل من يسعى
في خلعه، وفي عهد أمراء، عاث المجرمون في الأرض فسادًا، وكدرت المصادرات، وتفاقم شر اللصوص، وانتشارت الفوضى والمنازعات، أما في عهد
الحمدينين فكثر اللصوص بغداد، وخرج الناس هاربين منها، ومتى الناس جوعًا، ووقع الوباء فيهم، وكانوا يبقون على الطريق أيامًا لا يدفنون، وضاعت هيئة
الحكومة، وهذا ما يدل على أن الناس كانوا يعيشون في حالة خوف واضطراب
شديدة(2). أما بلدة جرحان فكان أهلها يأخذون أنفسهم بالتالي والأخلاق المحمودة
لكثرة وجود النعم فيها، وقد خرج منها رجال كثيرون موصوفون بالاستر
والسخاء(3).

الحالة العلمية:

رغم الإضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورغم أن العلوم والمعرف لا
تزال موجودة – غالبًا – إلا في ظل الأمن والسلام والطمانينة، ورغم كل ذلك فإن الحالة
العمرية عند المسلمين كانت مزدهرة في تلك العصور بصفة عامة، حتى أن بعض
المفكرين وصفه بعض ذهب لمعرفة(2). وقد كان عمر المؤلف رحمه الله على وجه
الخصوص من أبرز العصور العلمية والإسلامية، فقد تميز هذا العصر بتدوين الدواوين
والتأليف والتصنيف في العلوم Manual العربية والمادية، ومن الدلالة على الازدهار
العلمي أيضًا التوسع في إنشاء المدارس والمكتبات العلمية، وقيام أسواق الوقف
والمبيع، والتفسير بالكتاب والخطوط، وازدهار المساجد والجامعات، وأهل
الحديث الذين يلمون ويعظون حديث رسول الله ﷺ(4).

-----------------------------------
وقد زخر هذا العصر بالعلماء الأجلاء، والفقهاء والأدباء، واستمرت حركة التأليف مع وجود فتحور نسبي في هذا القرن عما قبله، وكان هناك ضعف في الإجتهاد، وانتشار التقليد والتخصص المذهب، ومع هذا كله، تعذر المراكز العلمية، وذلك نتيجة لاستقلال عدة دول عن الخلافة العباسية، وتشجيع تلك الدول للعلم ونشر المعرفة، فلم تعد بغداد وحدها العاصمة الثقافية، بل صار في هذا العصر عدة مدن كان لها رصيدها العلمي، والدليل على ذلك التوسع في إنشاء المدارس والكتبات العلمية حيث تنافس الخلفاء، والأمراء والوزراء في إنشائها وإيقاف الأوقاف عليها، فلا تكاد تخلو قرية فضلاً عن مدينة من مدرسة ومكتبة وكان في كل مسجد مكتبة، وكانت همدان، وأصفهان، ومرس، والري، وطبرستان، وجريجان لها نصيب كبير من تلك النهضة العلمية في ذلك القرن.

وخلال هذا العصر مر علم الكلام بأهم آداب حياته، وهو دور عظيم من الفقه.
وزاد الإقبال على دراسة القرآن والحديث، كما ظهرت تواريخ المدن، ووضعت الأصول التي يبنى عليها نقد الحديث، وحلت المذاهب الأربعة الفقهية محل غيرها.

وقد نبغ كثير من العلماء في هذا العصر منهم: ابن أبي حاتم (ت 375هـ)، وأبو حاتم بن حبان البصيتي (ت 358هـ)، والراهموري (ت 360هـ)، وأبو القاسم سليمان بن علي الطبراني (ت 366هـ)، وابن عدي الجرجاني (ت 365هـ)، وابن شاهين (ت 385هـ)، والدارقطني (ت 385هـ)، والخطابي (ت 388هـ)، وابن منده (ت 395هـ) وغيرهم من العلماء الذين اشتهروا في فنون شتى.

وهذه أسماء بعض مشاهير العلماء والمحدثين الذين عاصراهم أبو عبدالله الجرجاني رحمه الله، وفيهم المحدث، والفقه، والمؤرخ، والأديب، وهم:
1 - دلائل بن أحمد بن عمل

سمع الحديث ببلاد كثيرة، منها: خراسان، وبغداد، ومكة وغيرها، وحدث
عن عثمان الداري، والحسن بن سفيان، وعبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام، وروى
 عنه ابن حيوية، والدارقطني، وقال: لم أر مشايخنا أثبت منه، وصنف له مسنداً
كبراً. وكان ثقة ثبّتاً مأموناً، مات سنة 351هـ(1)

2 - عبيطان بن قأنم

هو الإمام الخلفاء. سمع الحارث ابن أبي أسامة وأبراهيم الخرافي، وعن
الدارقطني وغيره، وكان من أهل العلم والفهم والثقة غير أنه تغير في آخره، مات
سنة 351هـ(2).

3 - محمّد بن حبان أبو حاتم البستي

هو الإمام حافظ كبير، كان من المصنفين المجتهدين تنقل في أقطار الأرض.
فرحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة، وسمع جماعة من العلماء.
وصنف في ذلك: روضة العقلاء، وحدث عنه: منصور بن عبد الله، والخراكم
غيرهما، وكان من أوعية العلم في الفقه والحديث، عدة فنون وهو أحد المكترين
من التصنيف، ومن أشهرها: المسند الصحيح، وكتاباب: المجروحين، والشقات.
ومات سنة 354هـ(3).

4 - سليمان بن أحمد بن أيوب الطبري، الخالص

هو الإمام الحافظ الكبير، سمع من ألف شيخ، وكان من الحفاظ والأصدقاء
في دين الله تعالى، وله الحفظ القوي، والتصانيف الحسان، ومنها: كتاب السنة.

(1) تاريخ الطبري، علي بن عبد العزيز الشبل، (ص8).
(2) تاريخ الإمام، حسن إبراهيم حسن، (ج2/ص69).
(3) الخضارة الإسلامية، آدم، متن، (32/6).
(4) تاريخ الإمام، حسن إبراهيم حسن، (44/3).
ومسند الشاميين، والمعاجم الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. مات سنة 366 هـ.

5 - محمد بن الحسين بن عبد الله بن بكر الباجي:

سمع جعفر النجاشي، وأبا مسلم الكجي، وأبا شعيب الخراشي، وكان ثقة صدوقاً ديناً، وله تصنيف كثيرة ومفيدة منها الأربعون الأجرية. مات سنة 366 هـ.

6 - عمر بن أحمد بن عثمان:

هو: أبو حفص بن شاهين الإمام المواضع الحافظ الكبير. سمع الكثير وحدث عن الباجي والبغوي، وروى عنه أبو سعد الماليبي وابن بكر البرقاني وغيرهما. وكان ثقة وأميناً، وقته الأزهري والسهمي والعيتيقي والخليبي، وهو صاحب المؤلفات الكبيرة حيث قال: "صنفت ثلاثمائة مصنف وثلاثين" ومنها: المسند، والتفسير الكبير، وتاريخ أسماء الثقات. مات سنة 385 هـ.

7 - علي بن أحمد: أبو الحسن الحارقطني:

هو الإمام الحافظ الكبير، ولد سنة 306 هـ. وسمع البغوي وابن أبي داود وابن صاعد وخلقته. وروى عنه: السهمي والبرقاني، وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم. وقال ابن الجوزي: كان مريد عصره ومام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعروفة بأسماء الرجال، وقد اجتمع له مع الحديث العلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر مع الإمامة والعدالة، وله مؤلفات شهيرة، منها: كتابه السنن، والعلل، والأفراد. مات سنة 385 هـ.

8 - الصاحب إسماعيل بن عباس:

(4) تاريخ الخلفاء، جلال الدين السيوطي، (ص 383).
(5) التاريخ الإسلامي، محمود شاكر، (ص 153).
(6) البدياية والنهاية، ابن كثير، (ص 121/111).
ولد عام 1366 هـ، كان وزير فخر الدولة البويهي في أصبهان والري وهمدان.

من أشهر رجال الأدب في عصره، وقد وصفه التهامي فقال:

"هو صدر الشرق وتاريخ المجد، وغرة الزمان، ويبنوع العدل والإحسان".

صنف الكثير من الكتب منها:

المحيط، والكافي في الرسائل، والإمامة، والوزراء.

وجمعت حضرته الصاحب بأصبهان وجرجان العديد من العلماء منهم:

الخوارزمي، وأبو الحسن عبد العزيز الجرجاني، وأبو محمد الخانز، وغيرهم كثيرون.

كانت مكتبته تزخر بالكتب والمصنفات، وعندما استدعاه نوح الساماني كان من جملة أعداءه أنه يحتاج إلى ۴۰۰ جمل لنقل كتابه. توفي عام ۱۳۸۵ هـ.

۹ - أبو الوفاء محمد بن محمد بن إسماعيل الديباسي:

ولد في نيسابور عام ۱۳۲۸ هـ. وفد إلى العراق وتعلم الحساب، ومن مؤلفاته:

كتاب محتاج إليه العمالة والكتاب من صناعة الحساب، وكتاب الخوارزمي في الجبر والمقابلة. وكتابي: استخراج فضائل المكتب، ومعرفة الدائرة من الفلك.

۱۰ - أبو الحسن علي بن السعودية:

يتنسب إلى الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كبار الرجالين، زار أرجاء العالم. ويعتبر كتابه:

"مروج الذهب ومعادن الجوهر" من أهم المصادر التاريخية، ومن كتبه:

"التنبيه والإشراف"، من الكتب الهامة في تاريخ القراءة، توفي عام ۱۳۴۵ هـ.

(۱) المنتظم، ابن الجوزي، (۱۳۲/۱)۔
(۲) تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، (۲۲/۱)۔
(۳) الخضارة الإسلامية، آدم منز، (۲۰/۱)۔
(۴) معجم البلدان، شهاب الدين الحموي، (۱۳۵/۲)۔
وأما بلدة جرجان، فهي بلدة تاريخية، كان لها شأن كبير في التاريخ العلمي الإسلامي. نبغ فيها طواقيف من أهل العلم، ففي الحديث أمثال أبي نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي، والإمام أبي أحمد بن عدي، والإمام الإسماعيلي، والسهمي وغيرهم، وكذلك نبغ منها علماء في فقه الحديث مثل الكسائي، وفقه الخلافة مثل ابن جعفر، وفقة الشافعية مثل إبراهيم ابن هاني، وفي الأدب مثل الزجاجي وعبد القاهر الجرجاني، وغيرهم كثيرين (1).

(5) الكامل في التاريخ، ابن الأثير (١٠٢٨).
اسمه، ونسبه، وكتبه، ولقبه:

هو الشيخ الفقية العالم مسنذ أصيبان (٨٢) أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم بن
جعفر الزيدي (٤) الجرجاني (٤) صاحب تلك الأمالي الأربعين (٥).

١) فمن أطلق عليه هذا الوصف:

الإمام الذهبي في السير (٢٨٦/١٧) ، وتاريخ الإسلام (وفيات ٢٠١ - ٥٠٠ هـ) (١٧٩) (٨٦٧) (٨٦٧) (٨٦٧).
وميزيز الاعتدال (٢٧/٥) ، والعبر (٢٦/٢) ، وابن حجر في لبنان الميزيز (٣) ، ابن العماد في
شديد الذهب (٣/٨٧) ، وزاكين في تاريخ النزاع العربي (٤٦٥/١) وكحة في معجم المؤلفين
(١٨٥/٨).

٢) أصيبان : بكر الأذن أو تجها ، مدينة عظيمة مشهورة ، قد خرج منها العلماء والأئمة في كل فن وعلى
الخصوص علم الإنسان ، فيها من الحفاظ خلق لا يحصون ، ولها عدة توازيع ، فتحت أصيبان في خلافة
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما بين سنتي ٢٣ و٢٤ هـ.

٣) اليزيدي : يفتح أليا، المتنان من تحت وسكون الزاي ودال مهمة نسبة إلى مدينة يزيد من كور استخر فارس
بين أصيبان وكرمان.

٤) الجرجاني ، يضم الجمر نسبة إلى بلدة جرجان . انظر : الأنساب للسعفاني (٤٥٩/٤) ، والباب
(٢٧٠/٢).

٥) وقد ذكر السهيمي في كتابه تاريخ جرجان (٤٤٤) بأنها سميت بهذا الاسم لأنه بها جرجان ابن لاذ
بن سام بن نوح على السلام . قال : وفتح جرجان في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله
عنـه بعد فتح تهامة ، لما قتل التماني بن منفر ولي خلافته أخوه سويد بن منفر فهاج إلى الري وفتحها
ثم عسكر إلى قومه وفتحها ثم فتح جرجان.

٦) وقال ياقوو الحميدي في كتابه معجم البلدان (٢/٦) : وهي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان
وخراسان ، وأول من أخذها يزيد بن الهلبة (٢٩٠%) أيام سليمان بن عبد الملك (٤٩٩).

وخرج منها جماعة من العلماء ، فهنيئاً ، وقد جمع تاريخها الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف
ولادة ونشأته:

ولد الجرجاني - رحمه الله - بمدينة جرجان سنة تسع عشيرة وثلاثمئة للهجرة (1) ونشأ بنيسابور (2) واستوطنتها مدة، ثم جح وقدم أصبهان بعد عام أربعين وثلاثمئة للهجرة (3) .

شيوخه:

تخرج الجرجاني على كثير من الشيوخ، وأخذ منهم وأفاد منهم، وكان حريصًا

أشد الخرس على السماح منهم مباشرة .

ومن أشهر شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم (4):

١ - أحمد بن إسحق بن أبيوب الفقيه الصبغي (ت ٣٢٤ه) .

السهمي .

(5) سير أعلام البلاط (٥٨٦/١٧). (١) الأنساب (٤٨٩/٥).

(2) اقتقت المصادر على أن ولادة الجرجاني كانت في مدينة جرجان سنة ٣٦٩ه.

السهر، السير، تاريخ الإسلام (٤٦٧)، وتاريخ الإسلام (٤٦٧) (٤٣)، وميزان الاعتدال (٣/٤) ،

والمعين في طبقات المحدثين (١٢) ، ونسان الميزان (٥/٤) ، وتاريخ التراتب العربي (٤٥/١) ،

ومعجم المؤلفين (١٨٩/٨) .

(٣) بنيسابور: يفتح الطرق ويسكون اليا، المتنا من تحت وفتح السين المحملة، وبعد الألف باء موحدة.

قال السمعاني: «وهي أحسن مدينة وأجدها للخبرات ياهران». .

انظر: الأنساب (٥/٥٥).

وقال ياقوت الحموي: «إذا طلعت له نيسابور؛ لأنسابور مر بها، وفيها قصص كبير، فقال: يصلح أن يكون هنا مدينة: قبل لها نيسابور، والتي هو القصص، وكان فتحها زمن الخليفة عثمان بن عفان .

- رضي الله عنه . على يد ابن خالته: عبد الله بن عامر بن كريز في سنة ثمان وعشرين للهجرة .

وقال ياقوت أيضاً: «هي مدينة عظيمة، ذات فضائل جميمة معدن الفضلاء، ومنبع العلماء لم أر فيها .

- طوافت من البلاد مدينة كانت مثلها، وقد خرج منها من أئمة العلم من لا يحصى» . انظر: معجم البلدان (٢٨٣/٥).

(٣)
٢ - حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي (٢٣٦هـ).
٣ - الحسن بن يعقوب البخاري (ت٣٤٠هـ).
٤ - الحسين بن علي بن الحسين الوراق الكروجي.
٥ - العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري (٢٣٢هـ).
٦ - محمد بن الحسن المحمد أباذي النيسابوري (ت٣٣٦هـ).
٧ - محمد بن الحسين بن الحسن القطان (ت٢٣٢هـ).
٨ - محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار الأصبهاني (ت٣٢٩هـ).
٩ - محمد بن عبدالله بن سعيد العسكري.
١٠ - محمد بن محمد بن عبيد الله بن حمزة البغدادي (ت٣٤٦هـ).
١١ - محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني (ت٣٦٠هـ).
١٢ - محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (٣٢٤هـ).

تاليمه:
تخريج عليه العديد من العلماء، فذكر عددًا منهم: أبو بكر محمد بن الحسن بن سليم القاضي، وعبد الرزاق بن عبدالكريم الخسنازي، وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الخافي، وأبو عمرو عبدالوهاب بن منه، وسهل بن عبدالله بن علي الغازي، ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن روا، ومحمود بن جعفر الكوسيج، وأحمد بن عبدالرحمن الذكاني، وأبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي، وأبو نصر عبدالرحمن بن محمد السمسار، ورجاء بن عبدالواحد بن قولويه ... وغيرهم(١).

(٤) تاريخ الإسلام (وفيات ٤٠٠هـ)، ص (١٧٩) رقم (٢٥٧).
(٥) لم تذكر مصادر التي تعرضت لتترجمه أكثر من ذلك عن حياته ونشأته.
(٦) لقد ترجمت لشوكه ترجمة مختصرة في أثناء دراسة الأساليب.
(١) السير (٢٨٧/١٧٩)، تاريخ الإسلام (وفيات ٤٠٠-٤٢١هـ)، ص (١٧٩/١٧٩) رقم (٢٥٧).
هذه ترجمة لبعض تلاميذه:

1- أحمد بن عبد الوهاب بن الشيخ أحمد بكر محمد بن أبي علي
الههمانى، الحكموى، أبو الحسين الصبية.

روى عن:
محمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبي بكر بن مردوى، وابن ميلة، والماليى،
وعثمان البريجى، وخلق.

روى عنه:
أبو مسعود عبد الجليل بن محمد، وإسماعيل التيمي، وأبي سعد بن البغدادى،
وأبو نصر الغازى، وغيرهم.

وفاته: توفي - رحمة الله - سنة (484هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال السمعاني: "كان من ثقات الحديثين ومشاهيرهم، وكان مكررا صاحب
أصول، صدوقا في الروايات ثقة".

- وقال الذهبي: "كان صدوقا جليلًا نبيلا".

مصادر ترجمته:
الأنساب (3/10)، والسير (16/103-140)، العبر (2/347-371)، شذرات
الذهب (2/371).

2- محمود بن جعفر الكيسى، يفتح الكاف والسين - أبو المظفر
الصبية.

روى عن:
عم أبيه حسين بن أحمد، والحسين بن علي البغدادى، ومحمد بن إبراهيم
الجرجاني.
وروي عنه : إسماعيل بن محمد الحافظ.

وفاته : توفي - رحمة الله - سنة (3۷۳هـ).

أقوال العلماء فيه :

قال الذهبي : "عدل مرضى".

مصادر ترجمته :

الأنساب (۵/۸۷), السير (۸/۴۴۹). 

٣ - أبو نصر عبد الرحمن بن محمد السمسار:

وروى عن :

أبي عبدالله بن إبراهيم الجرجاني، وأبي بكر بن أبي علي، وعلي بن ميلة 
المرضي.

وروى عنه :

إسماعيل بن محمد الحافظ، وأبو طاهر السلمي.

توفي رحمة الله سنة (۹۰۰هـ).

أقوال العلماء فيه :

قال الذهبي : "الشيخ الممجر . . . سُلّ عنه إسماعيل بن محمد الحافظ ،

 وقال : "شيخ لا يسأله يهو".

مصادر ترجمته :

السير (۳۴/۲۵), العبر (۲/۲۶۳), الشذرات (۳/۲۹�).

مؤلفات الجرجاني:

لم أعثر بعد البحث والتنقيب إلا على هذه "الأمالي" من مؤلفاته. ولم تذكر

مصادر ترجمته أن له مؤلفات أخرى.
وسوف تهتم الدراسة بكتاب الأمالي في فصل خاص.

ثناء العلماء عليه:

لقد أثني العلماء على الجرجاني وبيّنوا فضله، وعلمه، وعلو قدره، وثقته،

وضيقة للرواية:

قال الذهبي: «هو صدوق مقبول عالي الأساند، وحديثه من أعلى شيء في التقليات(1) ووافتنا من روايته، واحد وأربعون مجلسًا من أماليه»(2).

وقال ابن حجر: «مسنن أصحابه في وقته»(3).

وكذا قال فؤاد سركن(4).

وقال ابن العماد الخنيلي: «محذف أصحابه»(5).

وفاته:

مات - رحمه الله تعالى - بأصبهان في شهر رجب سنة ثمانية وأربعمئة عن تسع

وثمانين سنة(6).

* * * *
ثانياً
دراسة الكتاب
(المؤلف)

وتشتمل على المباحث الآتية:

- المبحث الأول: التحقيق في اسم الكتائب.
- المبحث الثاني: القيمة العلمية للحاج
- الكتائب.
- المبحث الثالث: أماكن وجود المخطوطة في المكتبات العالمية.
- المبحث الرابع: وصف نسخ المخطوطة.
- المبحث الخامس: السماوات المثبتة عليها.
- المبحث السادس: وصف محتوى الكتب.
- المبحث السابع: مصادر المؤلف.
- المبحث الثامن: منهج المصنف.
المبحث الأول

التحقيق في اسم الكتاب، وإثبات صحة نسبته إلى مؤلفه
المبحث الأول
الفحص في اسم الكتاب، وإثبات صحة نسبته إلى مؤلفه

(1) لقد كتب في (ص 30) من النسخة البريطانية - نسخة ابن مردوية:

"الجزء الثالث: من أمالي أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن جعفر اليدزي المشهور بالجرجاني رحمه الله، تخريج الخالق أبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية رحمة الله عليه".

فهذا يدل على أنه من كتب الأمالي.

(2) ووجاء في السماوات الموجودة في آخر الكتاب:

"سمع جميع الأمالي وتشتمل على أحد وأربعين مجلسًا من أمالي الجرجاني على الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ جم الدين أبي نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبدالله بن يحيى اليماني الحضرمي ..."

(3) وذكره سركين في تاريخ التراث العربي(1) باسم: "الأمالي".

(4) ذكر هذا الكتاب في الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوب باسم:

"أمالي اليدزي"(2).

إثبات صحة نسبية الكتاب إلى مؤلفه:

(1) التقنيات: هي الأجزاء التقنيات، وهي عشرة أجزاء لأبي عبدالله القاسم بن الفضل بن أحمد التقني.

(2) الصحف المئوية سنة (989هـ): انظر: الرسالة المنشورة (ص 91).
الكتاب لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم الجرجاني: ويدل على ذلك أمور منها:

1) السماوات الموجودة في آخر الكتاب التي لها دور هام في نسبة الكتاب للمؤلف، وسيأتي ذكرها - إن شاء الله - في ص. 88، وما ورد منها:

"سمع جميع الأمالي وتشتمل على أحد وأربعين مجلسًا من أمالي الجرجاني على الشيخ الفقيه الإمام العالم الخالص فهم الدين أبي نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبدالله بن يحيى اليماني الخزاعي ..."

(2) سلسلة الإسناد المتصل بين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم الجرجاني وبين رواة النسخة الأصل (الظهورية) وعددهم أربعة، وهذه تراجم رواة هذه النسخة:

أ. أبو مسعود: سليمان بن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المقرئ

الوراق الدمشقسي الأصبهاني اللطفي - بكسر اليمين، وفتح اللام، وسكون اللون، وبدعها جم، نسبة إلى قرية ملجة وهي من قرى أصبهان.

روى عن:

محمد بن إبراهيم الجرجاني وأبي بكر بن مردوих ومحمد بن علي النقاش وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم.

روى عنه:

أبو بكر الخطيب، وسماعيل بن محمد التيمي، وأحمد بن عمر الغازى، ومحمد بن طاهر، ورجاء بن حامد المعداني، ومصعود بن الحسن الثقفي، وآخرون.

وفاته:

توفي سنة (684هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال السمعاني:

"جمع وصنف وخرج على الصححين ... وتكلم فيه ابن منده، وهو مقبول"
لأنه قد قبله عدة».

- وقال أيضًا:

سأثل أبا سعد البغدادي عنه؟

فقال: «لا يجلس».

ونقل الذهبي عن أبا سعد البغدادي أنه قال:

«سليمان الحافظ له الرحلة والكثرة، ووالده إبراهيم يعرف بالفهم والحفظ.

وهما من أصحاب أبي نعيم، تكلم في إتقان سليمان، والحفظ هو الإتقان، لا الكثرة».

و قال الذهبي:

«الرجل في نفسه صدوقي، وقد يهم، أو يترخص في الرواية، بحكم النبت».

و قال أيضًا: «ضعفه يحيى بن منده وقبله غيره».

و قال ابن حجر:

«وهو من الحفاظ الأثبات، لا ينبغي أن يُلتفت إلى مثل يحيى بن منده فيه،
فإن بين الطائفين - أصحاب أبي نعيم - وأصحاب أبي عبدالله بن منده - إحدًا وعدوة
ظاهرة».

مصادر ترجمته:

الأنساب (5/181-182) ، السير (21/30)، العبر (3/51)
تذكرة الحفاظ (2/1197) ، ميزان اعتقاد (2/195) ، لسان الميزان
(3/76-77) ، طبقات الحفاظ (3/443) ، شرارات الذهب (3/77) ، الرسالة
المستطوفة (3/3).

ب - أبو الفتح عبدالرزاق بن عبدالكريم بن عبدال الواحد الخصباذي. يفتح الجا
المهملة وسكون السين وبعدها التون المفتولة والباء المقطعة بواحدة بين الألفين وفي
آخرها الدال المعجمة، نسبة إلى حسناباذ وهي قرية من قرى أصبهان.

روى عن:
محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني، وأبي بكر أحمد بن موسى بن مردوية، وعلي بن محمد بن بشران السكري، ومحمد بن محمد بن مخلد البزار، وغيرهم.

روى عنه:
إسماعيل بن محمد بن الفضل، وأحمد بن نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الوزير، وهبة الله بن أحمد بن طاوس المقرئ، وغيرهم.

وفاته:
توفي سنة (984 هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال السمعاني: "عبدالرزاق بن عبدالكريم من بيت التصوف والحديث".

مصادر ترجمته:
الأنساب (2/219).

ج - عز الدين رجاء بن حامد بن رجاء بن عمر المعداني أبو القاسم الأصبهاني.

المعداني: بفتح الميم، وسكون العين المهملة، وفتح الدال المهملة، وفي آخرها
النون، نسبة إلى معدان، وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه.

روى عن:
برق اللة النوري، وسليمان الحافظ، ومكي بن غيلان، وغيرهم.

روى عنه:
عبد القادر الرهاوي، أبو نزار ربيعة اليمني، وسليمان بن داود بن ما شاذه، ومحمود بن محمد الوركاني، ومحمد بن محمد بن أبي العاقلي، ومحمد بن عمر بن أبي الفضائل، وغيرهم.

وفاته:

قال الذهبي في السير (545/202) :

«لم أظهر له بوفاة، توفي سنة نيف وستين وخمس مئة».

أقوال العلماء فيه (1):

قال الذهبي: «الشيخ الثقة المُعَمِّر».

مصادر ترجمته : السير (545-544). د فهم الدين ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله بن يحيى، أبو نزار الخضرمي اليمني الصنعاني.

روى عن:

راجع بن حامد، ومحمد بن سهل المقرني، ومعمر بن الفاخر، والقاسم بن الفضل الصيدلاني، وسماعيل بن شهيرار، وآخرين.

روى عنه:

الضياء، وابن خليل، والبرزالي، والمنذري، والشهاب القوصي، ومحمد بن علي النشيبي، وغيرهم.

وفاته:

توفي سنة (908هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال الذهبي: «الإمام الفقيه الأوحد المُحدث الرَّحَال الثقة».

ونقل الذهبي عن عمر بن الحاجب أنه قال:
كان أبو نزار إمامًا عامًا حافظًا ثقةًً أديبًا شاعرًا حسن الخط ذا دين وورع.

مصادر ترجمته:

السيرة (22/14-16، 1392/4) تذكرة الحفاظ (4/1394-1396) شذرات الذهب (5/127).

(3) ذكره ابن حجر في كتابه المجمع المؤسس (4/491) في ترجمة:

محمد بن أحمد بن أبي الحسن المهدوي الأصل، المعروف بابن المطرز، وقال في مسموعاته:

"جزء فيه أربعة مجالس من أمالي الجراني، سمعها على الخاتفي، بسماعه من صالح بن شجاع بإجازته من السلفي، قال: أخبرنا التقي، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن جعفر به.

وأول الجزء، حديث أنس في الشرب، وفي آخره: الأيمن فالأيمن، مخرج من حديث حاجب وآخره: ثم يروح نهار.

والمجالس بخط ناصر الدين الفارطي في سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

وأيضًا في كتابه المعجم المنقح في موضعين:

الأول: (ص: 255، رقم 106) باسم: مجالس الجراني، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر المقدسي في كتابه، عن سليمان بن حمرة، أنبأنا أبو الوفاء محمد بن إبراهيم بن منده في كتابه، أنبأنا الحسن بن العباس الرستم، ومسعود بن الحسن الثقفي قال: أنبأنا أبو الحسن سهيل بن عبد الله بن علي الغازى، أنبأنا محمد بن إبراهيم الجراني بها، وأخبرنا بخمسة مجالس منها المسند.

الثاني: (ص: 255، رقم 106) باسم: جزء فيه: أمالي الجراني، قال: أنبأنا به أبو علي محمد بن أحمد المهدوي، إذًا مشافهة، أنبأنا يوسف بن
عمر الحسيني الحنثي ، قراءة عليه وأنا أسمع ، أنبأنا صالح بن شجاع المدجلي ، أنبأنا السلفي إجازة ، أنبأنا التقني ، حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الجرجاني ، به ».

وأوله : حدث في الشرب الأيمن فالأيمن .

لـ سلسلة الإسناد المتصل بين أبي بكر بن مردوية الحافظ وبين رواة النسخة الأخرى (البريطانية) وعددهم أربعة ، وهم :

أ- الحافظ أبو مسعود :

سليمان بن أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن سليمان المقرئ الوراق الدمشقي

الأصبهاني المنجني (1).

ب - القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمود ، أبو عبدالله الثقفي الأصبهاني .

روى عن :

محمد بن إبراهيم الجرجاني ، وابن محمود ، وعلي بن محمد بن خلف ، وأبي عبد الرحمن السلمي ، وعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن حبيب ، وأبي بكر بن مردوية ، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان ، وغيرهم .

روى عنه :

ابن طاهر ، وإسماعيل التيمي ، وأبو جعفر محمد بن الحسن الصيدلاني ، وأبو سعيد البغدادي ، وآخرون .

وفاته : توفي سنة (684هـ).

أقوال العلماء فيه :

قال السمعاني :

« كان ذا رأي وكفاءة وشبةة ، وكان أسدن أهل عصره ، وكان من رجال الدنيا ، عمر ، ورحلت إليه الطلبة من الأنصار ، وكان صحيح السماع ».

وقال الذهبي : « كان رئيس أصبهان ومسندها ».
وقال يحيى بن منده:

«لم يُحدث في وقت أبي عبد الله الرئيسي أوثِق منه في الحديث وأكثر سماعًا، وأعلى إسنادًا».

مصادر ترجمته:

- السير (98/1680، العبر (2/602-261)، الشذرات (3/293).

- عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر، أبو رشيد الأصبهاني.

روى عن:

القاسم بن الفضل الثقفي، وأحمد بن أشعث، وغيرهما.

روى عنه:

ابن نظيف محمد بن محمود الهذائي، والحسن بن الحسن الكوسج، ومحمد بن أبي سعيد الأديب الأصبهاني، ومحمد بن أبي الحسن القصّار، وآخرون.

وفاته: توفي سنة (574هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال الذهبي:

«الشيخ الكبير المُعَنِّر».

مصادر ترجمته:


دـ الإمام جمال الدين أبي الفتح محمد بن عبد المؤمن بن هبة الله بن شفروه.

لم أقف على ترجمته.
5 - ذُكر هذا الكتاب في كل من المفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط،
وكذا في تاريخ التراث العربي لفؤاد سركين مع نسبته للمؤلف(1).
6 - قال الذهبي في التثناء على الجرجاني:
"هو صدوق مقبول عالي الإسناد، وحديثه من أعلى شيء في التقنيات، وما
وقع لنا من روايته، واحد وأربعون مجلسًا من أماليه"(2).
7 - وجود عدد من أحاديث الكتاب أخرجهما بعض المصنفين المتأخرين في
مصنفاتهم من طريق المصنف مثل: الحاكم في المستدرك، والخطيب البغدادي في
تاريخ بغداد، والبيهقي في السنن الكبرى، وشعبة الإمام ودلائل النبوة، والبعث
والنشر.
والبغوي في شرح السنة، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وابن
عساق في تاريخ دمشق، والذهبي في سير أعلام النبلاء، وسبيّتى ذكر ذلك تحت
بحث القيمة العلمية لهذا الكتاب.
المبحث السابع

مصادر المؤلف
المبحث السابع
مصادر المؤلف

المصادر التي اعتمدت عليها الحافظ الجرجاني في الأمالي على قسمين:

القسم الأول:
الكتب المدونة المتداولة بالسماع بين علماء الأمة. وقد أخذها الجرجاني بالسماع المتصل من مصنفها.

والذي يتطلب دراسة أساليب هذه الكتب المتداولة من كتب العلماء في عصر الجرجاني، والتي بروهنها بالإسناد المتصل إلى مصنفها.
ولا استقصى هذا الصنف من المصادر، ولكن أذكر ما وقفت عليه واستطعت توثيقه.

القسم الثاني:
تلقى الحافظ الجرجاني مشافهة من أفواه مشاريعه بالسماع المتصل، وقد يكون لشيخه مجلس إملاج، أو مصنف، يأخذها منه مباشرة بالسماع.
وسوف أذكر هؤلاء المصنعين الذين روى عنهم في الأصلي، وأذكر ما وقفت عليه من مصنفاتهم، أو الإلقاء، على قدر الطاقة والاستطاعة لا الاستقصاء.
القسم الأول
الكتب المدونة المتداولة
بالسماع بين علماء الأمة

وفي أحضان الجراح.. بالسماع البصري من مصدرها.
أ - جزء محمد بن هشام بن مالك(1).

صاحب هذا الجزء هو محمد بن هشام بن مالك، أبو جعفر المنصورى
الدمشقي.

حدث عن: مروان بن معاوية الفزاري، وحورام بن عبد العزيز، وإسماعيل بن
عبد الله السكري، وموتى بن موسى وغيرهم.

حدث عنه: الحافظ أبو عوانة الإسفرائي، وحيى بن صاعد، وحفيده محمد
ابن جعفر، وأبو العباس الأصم، وجماعة.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حاتم: «صدوق»(2).

- وذكره ابن حبان في التقات(3).

- وقال الذهبي: «الشيخ المحدث الصدوق»(4).

وفاته: توفي سنة (370هـ).

جزء محمد بن هشام بن مالك جزء حديثي عالٍ جداً تتتابع الرواية عليه بالعلو
الفريد.

قال الذهبي: (له جزء عالٍ سمعنه من أصحاب أبي القاسم بن رواحة)(5).

قلت: وهو عبارة عن أحاديث لأنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ.

حيث توفي أنس سنة ثلاث وتسعين بعد أن جاوز السنة وهو من آخر الصحابة موتًا.

وعنه حميد الطويل وهو من أخر أصحابه الثقات وفاة حيث توفي سنة ثلاث

(1) سوف يأتي ترجمته في حديث رقم (219).
(2) الجرح والتعديل (8/116).
(3) التقات لابن حبان (6/123).
(4) السير (352/123).
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (6/352).
وبرعين ومئة عن خمس وسبعين سنة.
وعنه مروان بن معاوية الفزاري وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومئة.
وعنه محمد بن هشام النميري صاحب الجزء توفي سنة سبعين ومئتين عن سبع وتسعين سنة.
وعنه أبو العباس الأصم توفي سنة ست وأربعين ومئة وثلاثة مئة سنة.
وقد روى الحافظ الجرجاني من هذا الجزء عن شيخه أبو العباس الأصم حديثًا واحدًا وهو حديث حارثة (رقم 219).
وهو موجود في الجزء المطبوع بقرة (65).
ولذلك يعتبر هذا الحديث في الأمالي من أعلى الأسانيد حيث بين الحفاظ وبين النبي ﷺ خمسة من الرواة فقط، رغم أن الجرجاني توفي سنة أربع مئات وثمان.
بـ الجامع الكبير لعبيده بن وهمـ (1):
هو الإمام الفقيه المحدث الثقة الحافظ أبو محمد عبد الله بن وهم بن مسلم القرشي الفهري صاحب الإمام مالك. ولد بمصر سنة خمس وعشرين ومائتان من الهجرة. سمع نحوًا من أربعمائة شيخ من المفسرين والخوارج والحاويين منهم: إبراهيم بن سعد، وأسامة بن زيد، وألف بن حميد، وجرير بن حازم البصري، وابن مرضر، وأنس بن عياش، وأبو ضمرة، وغيرهم.
وروى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن صالح المصري، وحمرة بن يحيى، وأصغ بن الفرج، وبحر بن نصر الحولاني، والحارث بن مسكي، وغيرهم.

(1) سوف تأتي ترجمته في حديث رقم (175).
كان رحمة الله من أووعية العلم والجبال الرواية في الحفظ، وبحرًا من بحور العلم.

أقوال العلماء فيه:

- قال الإمام أحمد: «صحيح الحديث، يفصل السماع من العرض، والحديث من الحديث، ما أصح حديثه وأثبتته»(1).
- وقال العجلي: «مصري ثقة، صاحب سنة، رجل صالح، صاحب آثار»(2).
- وذكره ابن حبان في الثقاب، وقال: «جمع ابن وهب وصنف وهو حفظ على أهل الحجاز ومصر حديثهم، وعنى بجمع ما رواها من المسانيد والمقاطع، وكان من العباب»(3).
- وقال الخليلي: «ثقة متفق عليه»(4).
- وقال الذهبي:

كيف لا يكون من بحور العلم وقد ضم إلى علمه علم مالك، واللبيث، ويحيى بن أبيوب، وعمرو بن الحارث، وغيرهم»(5).
- وقال ابن حجر: «ثقة حافظ عابد»(6).
- وفاته، توفي ابن وهب سنة سبع وتسعين ومائة من الهجرة.
- وله من العمر اثنتان وسبعون سنة(7).

(1) تهذيب الكمال (317/4).
(2) المرجع السابق (317/4).
(3) الثقاب لابن حبان (346/8).
(4) تهذيب الكمال (317/5).
(5) سير أعلام النبلاء (325/8).
(6) التقرير (460).
(7) السير (229/8).
مصنفاته:

صنف ابن وهب العديد من الكتب التي ظلت متداولة بين أئمة العلماء يروونها

بالأساس المتصلة منها:

- الجامع الكبير (1).
- الموطأ الكبير.
- الموطأ الصغير.
- كتاب القدر.
- المغازي.
- أبو الراق
- أهواء يوم القيامة.

وغيرها من الكتب المسندة النافعة (2).

قلت: وقد سلّق الحافظ الجرجاني عدة روايات من كتب ابن وهب عن شيخه أبي العباس الأصم الذي دخل مصر، وحمل كتب ابن وهب وأحاديثه من تلاميذ الله بن وهب مثل محمد بن عبد الحكم، وبحر بن نصر الحولاني وغيرهم (3).

وأما أودعه في الأمالي حديث (رقم 287) وهو موجود في كتاب الجامع لاين وهب برقم (622).

م- موطأ الإمام مالك (4):

---

(1) طبع جزء منه رسالة الدكتوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر بتحقيق الدكتور مصطفى حسن أبو الخير ونشرته دار ابن الجوزي.
(2) انظر: مقدمة الجامع لاين وهب (27/196) مصطفى حسن أبو الخير، ط. 1996م.
(3) انظر الأحاديث رقم (1675، 276، 488، 256، 287).
(4) سوف نأتي ترجمته في حديث رقم (190).
وهو الإمام الفقيه المحدث الثقة الشبّت مالك بن أنس بن هريرة مالك بن أبي عامر بن
عمر الأنصاري، أبو عبد الله المدني أحد أعلام الإسلام وإمام دار الهجرة.
ولد بالمدينة سنة ثمانين وتسعة وتسعين، وتوفي سنة تسع وسبعين وثمانية، وله ست
وثمانين سنة.
روى عن: نافع مولى بن عمر، ومحمد بن شهاب الزهري، وزيد بن أسلم،
وعامر بن عبد الله، وحميد الطويل، وسعيد القبري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن،
وغيرهم.
وروى عنه: شعبة، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، والشافعي،
والأوزاعي، والثابت بن سعد، وسفيان بن عيينة، وحيى بن سعيد القطان،
وأبوالوليد الطيالسي، وإسماعيل بن أبي أوس، وخلق كثير.
قال الإمام البخاري: (أصح الأسانيد مالك، عن نافع، عن ابن عمر).
مالك والبيوطأ:
ألف عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كتابًا قيّمًا اجتمع عليه أهل
المدينة. ولما أطلع عليه مالك بن أنس رضي الله عنه استحسن صنبعه إلا أنه أخذ عليه
إغفاله ذكر الأحاديث والأحاديث المرفوعة عن النبي ﷺ، والصحابة، والآثار في
الأبواب، حتى قرر أن يقوم هو بنفسه بجمع كتاب تحتوي أحاديث صحاح الأبواب،
وعمل أهل المدينة في أبواب الفقه، وكان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور بلغه شيء
ما عزم عليه مالك، فاجتمع معه في حجته الأخيرة، فقوى عزُنه، ونصبه بأن يتجمب
رخص ابن عباس، وشداً ابن عمر، وسواً ابن مسعود رضي الله عنه، فصنف
رحمه الله الموطأ لنفسه، وأخذ يلقيه على تلاميذه، فكان يزيد فيه وينقص حسب ما
يتراءى له من الأيام والميل إلى الاختصار، ولذلك اختلفت النسخ حسب الرواة،

(1) تهذيب التهذيب (٧/١٠٧٤).

فخمنهم من سمع الموطأ سبع عشرة مرة، ومنهم من سمعه منه في ثلاث سنوات، ومنهم في ثمانية أشهر، ومنهم في أربعين يومًا مثل الإمام الشافعي رحمه الله، حتى صارت روايات الموطأ أكثر من ثلاثين رواية.

لكن المشهور منها أربع عشرة رواية فقط.

وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، ورواية محمد بن الحسن الشيباني، وأبي مصعب الزهرى.

ويوجد في بعضها مالا يوجد في غيرها، ويزيد البعض، وينقص عن الآخر.

حتى أصبح الخلاف بين الموطأ في ما يقرب من مائة حديث.

ولقد صنف الإمام الدارقطني وغيره في اختلاف الموطأ(1).

1 - رواية معن بن عيسى القزاز(2) للموطأ:

هو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاه، القزاز أبو يحيى المدني.

راوي الموطأ عن مالك، وكان يطلق له عكاز مالك.

روى عن: مالك بن أنس، وإبراهيم بن طهمان، وهشام بن سعد، وغيرهم.

روى عنه: يحيى بن معين، وعلي بن المدني، ومحمد بن عبد الله بن ثور، وغيرهم.

(1) ينظر كتاب (أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك ومتفرقاتها منها زيادة ونقصًا)، تصنيف الإمام، أبي الحسن الدارقطني وهو مطبوع، تحقيق وتقديم: محمد زاهد بن الحسن الكوثرى، بدون سنة طبع، نشر:

السيد عزت الطيار مدير مكتب نشر الثقافة الإسلامية.

(2) سوف نأتي ترجمته في حديث رقم (247).

(3) تهذيب الكمال (7/188 - 189).
وفاته: توفي سنة (۹۸۱ هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث ثغثاً مأموناً»(۲).

وقال أبو حاتم: «أثبت أصحاب مالك وأثنىهم»(۱).

وذكره ابن حبان في الشقات، وقال: «كان هو الذي يتولى القراءة على مالك»(۳).

قلت: صحاب الإمام مالك عشرين سنة وروى عنه المطايا.

وقد روى الحافظ الجرجاني حديثًا برقم (۲۴۳)، من موطأ مالك، برواية معن ابن عيسى البخاري.

قال الدارقطني: (ذكره معن في المطايا دون غيره)(۱).

رواية سعيد بن كثير بن عفيف(۴) للموطأ:

۲ - وهي رواية مشهورة ذكرها الدارقطني والأئمة من ذكرها الرواة عن مالك.

وذكرها الدارقطني في أحاديث المطايا(۵).

وهي نسخة وفق عليها الحافظ ابن حجر كما في المعجم المفهرس(۶).

وسعيد بن كثير هو: سعيد بن كثير بن عفيف الأنصاري، مولاه، أبو عثمان المصري.

(۱) الجرح والتعديل (۲۷۷/۸) (۸/۱۸۱۹).
(۲) الثقات لإبن حبان (۹/۱۸۱۹).
(۳) أنظر: أحاديث المطايا، للدارقطني، ص۱۵.
(۴) سوف تأتي ترجمته في حديث رقم (۱۸۰).
(۵) أنظر: أحاديث المطايا، للدارقطني، ص۹، وغيرها.
(۶) أنظر: المعجم المفهرس (۳۸۲)، تأليف: الحافظ ابن حجر، تحقيق: محمد شكر محمود، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط ۱۹۸۸ م.
روى عن: مالك بن أنس، وعبد الله بن لهيعة، وسليمان بن بلال، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، ومسلم، ويحيى بن معين، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٣٦هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال يحيى بن معين:
"رأيت بصر ثلاث عجائب: النيل، والأهرام، وسعيد بن عفيف" (١).

قال أبو حاتم:
"صدوق ليس بالثبت، وكان يقرأ من كتب الناس" (٢).

وقال النساني: "صالح" (٣).

وقال ابن عدي: "ثقة مستقيم صالح" (٤).

وقال ابن حجر: "صدوق عالم بالأنساب وغيرها" (٥).

وقد روى الحافظ الجرجاني حديثًا من رواية سعيد بن عفير وهو حديث رقم (١٥٠) من الأمالي.

قال القرطي في التذكرة (٢٤/١): (أخرجه مالك) (٦).

٥ - مستند: (٧) "غزوة الغفارية".

(١) تهذيب الكمال (١٩٦/٣).
(٢) الجرح والتعديل (٥٦/٤).
(٣) تهذيب الكمال (١٩٢/٣).
(٤) الكامل لابن عدي (٤٧١/٤).
(٥) التقرب (٣/٤).
(٦) انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. للقرطي. تحقيق: أبو سفيان محمود مصروب البسطوسي ، نشر دار البحاري ، ط ١٤١٧ـ.
(٧) سوف تأتي ترجمته في حديث رقم (٢٠٨).
هو الخالق أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن قيس بن أبي غزرة، أبو عمرو بن الغناري الكوفي.

ولد سنة بضع وثمانين ومائتي وتوifié سنة ست وسبعين ومائتين.

سمع من: جعفر بن عون، وبعث بن عبيد، وعبد الله بن موسى وأحمد بن يونس، وعدة.

حدث عن: مطيع، واين دحيم الشيباني، وأبو العباس بن عائدة، وخلق كثير.

أقوال العلماء فيه:

ذكره ابن حبان في التقات وقال (كان متقناً) (1) .

و قال الصفدي: (أحد الأثبات الموجودين، وله مسند مشهور) (2).

و قال الجهني: (له مسند كبير، وقع لنا منه جزء) (3).

ذكره الخالق ابن حجر في المجمع المؤسس (2/327/47 رقمه) (1)

وذكره في المجمع المشهور من مسند أبي سعيد الخدري (رقمه 530، ص 146) (2).

ويوجد في فهرس الظاهرية جزء بعنوان مسند عابس الغناري وجماعة من الصحابة لأحمد بن حازم بن أبي غزرة.

 ضمن مجموع 14/167 في (161 -171).

وذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين (5/5).

---

(1) التقات لابن حبان (8/44).
(2) نهاية بالوفيات (2/298).
(3) سير أعلام النبلاء (13/240 -243).
وقد روى الحافظ الجرجاني في ألماليه حديث رقم (208)، من طريق مشايخه
بالإسناد إلى مسنداً ابن أبي غزرة.

هـ - أبو عبيد الله نفطوية النحوي (١)
هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان، أبو عبد الله العتكي المعروف
بنفطويه النحوي. سكن بغداد وحدث بها.
روى عن: إسحاق بن وهب العلافي، ومحمد بن عبد الملك الدقيق، وعباس
ابن محمد الدouri، وعبد الله بن محمد بن شاكر، والعطاري، وغيرهم.
حدث عنه: أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، أبو عمر بن حيويه،
والمعافي ابن زكريا، وغيرهم (٢).
وفاته: توفي سنة (٣٢٣ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال الدارقطني: "لا بأس به". وقال مرة أخرى: "ليس بالقوي في
الحديث" (٣).
- وقال الخطيب البغدادي: "كان صدوقًا" (٤).
- وقال الزهبي: "مشهور، له تصانيف" (٥).

(١) سوف تأتي تترجمته في (١٦٦).
(٢) تاريخ بغداد (١٥٨/٦٣).
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) السيب (٧٥/٧٦).
مستنفاته:

كانت ثقافته متنوعة فهو يجمع بين علم القراءات والحديث والفقه والتاريخ واللغة والنحو والأدب الشعر.

وصنف العديد من المصنفات. ذكرها ابن التحدي في الفهرست (ص 90، 11) وباقوات الحموي في معجم الأدباء (254)، منها:

كتاب التاريخ، كتاب الاقتصاد، كتاب غريب القرآن، كتاب المقنع في النحو، كتاب الاستثناء والشروط في القراءات، كتاب الحج، كتاب الأمثال، كتاب الشهادات، كتاب المصادر، كتاب القراءات والرد على من زعم أن العرب تشتق الكلام بعضه من بعض، كتاب الرد على من قال بخلق القرآن، كتاب الرد على المفضل في نقضه على الحليل، كتاب في أن العرب تنكمل طبعا لا تعلم.

وقد ذكر الجراني لي أثرين رقم (167)، من طريق شيخه محمد بن محمد الجراني عن نفظيه به.

و - أبو بكر محمد بن يحيى الصولي.

هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي، أبو بكر البغدادي.

الأديب الكاتب الإخباري، نديم الخلفاء، ولد بغداد، ونشأ بها.

قال عنه الخطيب البغدادي:

(1) أخذ العلماء بفقرة الأدب. حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء وما أنف الأشراف وطباق الشعراء، وكان واسع الرواية حسن الحفظ للأدب حاذقاً بتصنيف الكتب ووضع الأشياء منها في مواضعها، نسبي عدد من الخلفاء وصنف أخبارهم وسيرهم، وجمع أشعارهم، ودون أن يغفر من تقدم وتأخر من الشعراء.

1. سوف تأتي ترجمته في (252).
2. تاريخ بغداد (2073/14).
3. السير (115/1202).
والوزراء والكتّاب والرؤساء، وكان حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، مقبول
القول» (2).

وقال الذهبي: «نادم جماعة من الخلفاء، وكان حلو الإيرادات، مقبول القول،
حسن المعتقل» (2).

روى عن: أبي داود السجستاني، وثعلبة، والمرد، وأبي العيناء، ومعاذ بن
المثنى، وجماعة.

حدث عنه: أبو الحسن الدراقطني، وأبو بكر بن شاذان، وابن حيويه، وعلي
ابن القاسم، وغيرهم.

وفاته، توفي سنة (٣٢٠ه).

وكانت عنه مكتبة واسعة منظمة فيها كتب من مسموعاته. وقد صنف الصولي
كتبًا كثيرة، فقد ذكر له ابن النديم في الفهرست (ص ١٨٤: ١٨٥)، ويقوت
الحموي في معجم الأدباء (٧/١٣٦)، ما ينفي على الثلاثين مصنفًا منها:
كتاب الأوراق في أخبار الخلفاء والشعراء، وكتاب الوزراء، وكتاب العبادة،
وكتاب أدب الكاتب على الحقيقة، وكتاب رمضان، وكتاب شامل في علم القرآن.

* وقد روى الجرجانى له أثراً واحدًا رقم (٤٣٢).
المبحث الثاني

القيمة العلمية

لذا الكتاب
المبحث الثاني

القيمة العلمية لهذا الكتاب

- تبرز القيمة العلمية لهذا الكتاب من وجوه، منها:

1 - العلم الذي ينتمى إليه هذا الكتاب وهو علم الحديث وبوجه أخص ينسب الكتاب إلى ما يعرف بالأموي.

وتقدم في المبحث الأول من المقدمة التعريف بالأموي.

2 - استعمال الكتاب على نصوص لا توجد عند غيره - حسب بحثي - أو قل أن توجد في مصادر أخرى.

ومن الأمثلة على ذلك:

النصوص ذات الأرقام:

202 - 227 - 165 - 164

- أن المؤلف يروي بأسانيد خمسية متجصلة وهي قليلة جدًا، ويروي كذلك بأسانيد سداسية وسباعية، وتعد هذه من الأسانيد العالية بالنظر إلى زمن وفاته.

الاحادية ذات الأسانيد الخمسية: حديثان فحسب، وهي ذات الأرقام 219، 228، وأولهما ضعيف، والآخر حسن.

الأحاديث ذات الأسانيد السداسية 13 حديثًا، وهي ذات الأرقام: 143، 141، 142، 144، 147، 150، 154، 153، 152، 150، 155.

والصحيح منها: 171، 170، 165، 164، 163، 161، 160.

والحسن: 142، 168، 160.
والضعيف : 144، 142، 169.
والضعيف جداً : 141.
- والأحاديث ذات الأسانيد السبعة : 88 أحاديث، وهي ذات الأرقام :
 139، 138، 152، 143، 157، 156، 158.
والصحيح منها : 152.
والحسن : 173، 138.
والضعيف : 139، 157.
والضعيف جداً : 158.
4 - كذلك السماعات التي عليه فقد بلغت ستة سماعات ما يدل على اعتناء العلماء به.
5 - أنه روى عن طريق المؤلف عدد من الأئمة المشهورين من أمثال : الحاكم، والبيهقي، والخطيب البغدادي، والبغوي، وابن عساكر، والذهبي، وغيرهم.
فإن رواية العلماء نصوصًا من هذا الكتاب له دلالته الواضحة في اعتمادهم عليه بما يكسبه أهمية بالغة فضلاً عن ثباته لمؤلفه. أذكر بعضها هنا ويراجع البعض الآخر في حواشي التحرير لنصوص الكتاب :
- أخرج الحاكم في «المستدرك» نص (194) :
«أن النبي ﷺ أمر قالوا بالله الحجج. »
- أخرج الخطيب البغدادي في «تاريخه» نص (274) :
«العلي عليه السلام خالق من...»
من طريق المصنف.

- أخرج البيهقي في «السن الكبرى» نص (۲۰۲) :
  
كَسَفَتَ الشَّمَسُ فِي زَمِّ النَّبِيِّ ﷺ ﻟِلَّذِينَ يَرْجُونَ ﺍِلْدُوْلَ ﺍِلْخَيْمَةَ

من طريق المصنف.

- أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» نص (۲۲۲) :
  
عَجَبَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﺍِلْأَعْطَىً

من طريق المصنف.

- أخرج البيهقي في «البعث والندى» نص (۱۱۹) :
  
أَصْحَبَ حَجَّرَةٌ إِلَىٰ يَوْمٍ بَدْرٍ

من طريق المصنف.

- أخرج اليعقوبي في «شرح السنة» نص (۲۱۲) :
  
أَخْتَبَلَ كَلِبٌ إِلَّاٰ كَلِبٌ صَفِيعٌ

من طريق المصنف.

- أخرج قوام السنة الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» نص (۱۴۶) :
  
المَؤْمِنُ ﺍِلْمَؤْمِنُ ﺍِلْمَؤْمِنُ ﺍِلْمَوْجُ ﺍِلْبَرَاءُ ﺍِلْدُوْلَ ﺍِلْخَيْمَةَ

من طريق المصنف.
المبحث الثالث
أماكن وجود المخطوطة
في المكتبات العالمية
المبحث الثالث
أماكن وجود المخطوطة في المكتبات العالمية

للأمالي نسختان:
أ - النسخة الأولى: (نسخة الظاهرية):

يوحَد أصلها بالظاهرية في دمشق برقم ۴۳۰ (مجمع/۱۷۴) و (۱۸۷۱ / ۲۷۲) ضمن مجموع (۱):

وأيضًا: ۴۲۴ (عام ۹۶۶) - (۱) ۱۶ - قطعة منها.

وليها صور في:
۱ - جامعة أم القرى - المكتبة المركزية برقم (۸۲۳ / ۱۳).

۱) الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط (۲۴۹/۱)، وتاريخ التراث العربي (۴۵/۹۸۱).
۲) الفهرس الشامل للتراث الإسلامي المخطوط (۲۴۹/۱)، وتاريخ التراث العربي (۴۵/۹۸۱).
المبحث الرابع
وصف نسخ المخطوطة
المبحث الرابع
وصف نسخ المخطوطة

أ - نسخة الظاهرة:

يوجد أصلها بالظاهرة في دمشق برقم 34 (مجموع/74) ولها صور في:
1- جامعة أم القرى - المكتبة المركزية برقم (1683/13).
2- مكتبة المخطوطة بجامعة الكويت برقم (237) ، وآخر برقم (709 م)

وتضم نسخة الظاهرة واحدًا وأربعين مجلسًا تشمل على الأحاديث والأثار،
وأعني بالأثر الحديث الموقف على الصحابي أو المنسوب للتابعي ومن دونهم.
ويقص هذه النسخة - الظاهرة - خمسة مجالس هي: مجلس الثامن - العشرون - الحادي والعشرون - الثاني والعشرون - الثالث والعشرون.

(1) انظر: الفهرس الشامل (249/1) ، وتاريخ التراث العربي (1596/1).
وتوقع هذه المخطوطة في (١٩٩٠) لوحة، ولكن لوحة وجهان أو صفحتان (أ) و(ب) عدد السطور في الصفحة الواحدة منها تسع عشر سطراً.

وقد كُتبت بخط واضح، إلا أن الصفحات الأولى غير واضحة، والصفحتان الأخيرة (١٩٨٠ - ١٩٨١) غير واضحة تمامًا، وهمة تضمن سماعات النسخة.

وقد تم الحصول على نسخة مصوراً عن المخطوطة من المكتبة الظهرانية بدمشق وميكرو فيلم من المكتبة نفسها.

النص:

بلغ عدد النصوص لتلك النسخة (٥٨) ما بين حديث وأثر ونص شعري.

وزعت بين ثلاث طلابات، وكان نصيبي من هذه الأمالي: (١٣٥) حديثًا، و(١٤) أثرًا، و (١٢) نصًا شعريًا.

ناسح المخطوطة، وتاريخ النسخ:

جاً في نهاية المخطوطة (ص ١٩٩٠) في السماع الأخير رقم (٦) من النسخة الأصلية.

قرأت على الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله اليماني الخاضوي من أول هذه الأمالي إلى آخر المجلس الخامس عشر، ومن أول المجلس الثاني والعشرين إلى آخر المجلس الخامس والعشرين بسماعه المذكور فيها مجلسين: في سبتمبر من سنة إحدى وستمائة و١٠٠ هـ.

وصحح وكتب يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي.

والحمد لله وحده وصلى الله عليه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل.

فهذا يفيد أن السماع وكاتب السماع هو يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، وكان ذلك سنة (١٠٠٠ هـ)؛ فهذا هو تاريخ السماع لا تاريخ النسخ.
وأيضًا جاء في (النافع رقم ۳۹۸) من النسخة الأصلية:

"وسعد من أول مجلس السادس عشر إلى آخر الحادي والعشرين، ومن أول التاسع والعشرين إلى آخر المجالس؛ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي.

صحح ذلك وكتب وسمع أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله اليماني بخطه يتلوه وسمع في تاريخه.

فهذا يفيد أن السامع هو؛ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي. وكاتب السامع هو؛ أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبد الله اليماني الخضرمي.

والأخير هو الذي قرأ عليه كاتب السامع السادس، وهذا يبين التسلسل؛ فأبو نزار كتب السامع الثالث، وسمع منه شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي.

وكان ذلك سنة (۱۰۶۱) هـ.

فالسامعان لا يفيدان أن النسخة التي بين أيديتنا هي من نسخ أبي نزار أو من نسخ يوسف بن الخليل.

وإذا فما يفيدان فقط أن بعض المجالس كانت مكتوبة وقررت سنة (۱۰۶۱) هـ على أبي نزار، والبعض الآخر كتبها أبو نزار.

إذا فكاتب النسخة التي بين أيديتنا لا يعرف.

أما تاريخ النسخة:

فلم أجد تاريخ النسخ على المخطوطة، إلا أن عليه سماعة بتاريخ ۱۶۱ هـ.

طريقة النسخ في مكتبة المخطوطة:

۱ - يكتب الحارث - معاوية - القاسم هكذا.
الحرب معوية - القسم.

2 - يحتمل التهمة فلا يكتبها في:

جنت - فرانغهما - طانية - منه - يؤمن.

3 - يكتب الكلمة التي سقطت منه أثناء النسخ في الحاشية ويكتب بجانبها صح.

4 - إنه يفصل بين كل حديث وآخر بدائرة هكذا

5 - إنه يكتب في بداية كل حديث كلمة حدثنا أو أخبرنا كاملة. وفيها هذا طولاً، هكذا حديثا - أخبرنا، أما في بقية إسناد الحديث.

فإنه يكتبها مختصرة هكذا: حدثنا ( 195 أخبرنا ( 1).

ب - نسخة المتحف البريطاني:

كانت في المتحف البريطاني قائمة 16 (324201) ق 667.

(1) انظر: الفهرس الشامل للمكتبة الإسلامية المخطوطة (24917) وتاريخ التراث العربي (459/1).

(2) جاء عنوان النسخة البريطانية: (مختارات لأبي بكر بن موسى بن مردوخية) ولكن لما تأملت فيها وقابلتها بالنسخة الأصل (ظ) تبين لدي أنها تتطابق معها. كما أنها تتسم المسالمة الناقصة في النسخة الأصل

وهي: (المجلس الشورى، والأخضر والأخضر، والثاني والأخضر، والثالث والعشرون، والثاني والعشرون) لا أدرى كيف

بجاء عنوان الكتاب باسم المختارات، لأن مصطلح اختيار يفيد أن يكون الملف اختيار لنفسه بعض

المروءيات الموجودة لدى الجرائد. ولكن عند المقابلة تبين لدي أنها لا تختلف عن النسخة الأصل (ظ).

نلم أنها أكملت بعض المجالس التي سقطت من النسخة الظاهرة.


وانعكاس المتناهية: المختار يُنتزع منه، والعنوان: هو ما يختاره الحديث وينتهيه، أي يبتزه من أحاديث

تهيج له؛ مما يُظن أنه فوائد معينة من الحديث، أو ذو موضوع معين، أو تكون أحاديث عرائب

عالية الأسانيق. ونحوه. والله أعلم.

انظر: لسان العرب (1/1 752 1752)، معجم علوم الحديث النبوي، 5، عبد الرحمن بن إبراهيم

الخميني (ص53).
(١٤٤٨هـ) ، انتخبها ٣ من أمالي أبي عبدالله محمد بن إبراهيم الهرجاني
(٩٨٠هـ) ، كما في تاريخ التراث العربي (١٨٤٧ /١٤٦٢) ، وينقص هذه النسخة
المجلس الأثنية :
المجلس الأول - الثاني - الخامس - السابع - الثامن - السادس و الثلاثون - التاسع
والثلاثون - الأربعون - الخادى والأربعون .
كما أن هناك نقصاً من نصف المجلس الثلاثين ، والثالث والعشرين ، والثامن
والثلاثين .
هناك اختلاف كلي في الأحاديث من نصف المجلس الثامن والعشرين إلى نهاية
المجلس نفسه .
وتبدأ المخطوطة بلوحة رقم ٣ - وتشوه بلوحة رقم ١٧٤ - ، وعدد السطور
في الصفحة عشرة أسطر (١٠٠) ، وقد كتب بخط واضح ، إلا أن الصفحات الأولى
ليست واضحة ، وهناك صفحات أخرى بعض أجزائها غير واضحة .
وإذ أن وجود تخريج مختصر لبعض الأحاديث ، وجود تعليقات وتصحيحات
لهذه الأحاديث على جوانب المخطوطة .
الفرق بين النسختين (ظل) و (ب)

في الجزء المحقق

من أول المجلس الثالث عشر حتى نهاية المجلس الرابع والعشرين:

لا حظت أن (ظل) جاءت ناقصة بالنسبة إلى (ب).

* بعض المجالس سقطت من (ظل) وهى:
المجلس العشرون، والحادي والعشرون، والثاني والعشرون، والثالث والعشرون.

* وفي المجلس العشرين في (ب) حديث رقم (247) فيه إسناد:
- الإسناد الأول ناقص، ولم يرد متى بعده؛ حيث سقط المتين وبقية الإسناد.
- أما الإسناد الثاني فجاء كاملاً، والمتن كاملاً.

* وفي المجلس الثاني والعشرين في (ب) حديث رقم (286)
سقط بعنوانه وأحاديته من (ظل)، في حين سقط عنوانه في (ب)، وجاء ضمنه
حديث واحد وأثران.

* * *
المبحث الخامس

السماعات المثبتة عليها
المبحث الخامس
السماعات المثبتة عليها

دراسة ما على النسخة من سماعات(1)؛
إن السماعات الموجودة في آخر الكتاب من الأدلة على إثبات نسبته لمؤلفه;
حيث تبين لنا هذه السماعات من هو القارئ، ومن هو كاتب السماع، ومن سمع الكتاب من الشيخ إلى غير ذلك.

ونظرًا لعدم وضوح السماعات في النسخة، فقد أرفقت صورة منها.
وسوف أقتصر على ذكر السماع الثلاث، والسماع السادس لوضوح الخط بها نوعًا ما مقارنة السماعات الأخرى.

السماع الثالث:
سمع جميع الأئمة وتشمل على أحد وأربعين مجلسًا من أمالي الشيخ على
الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ بحمد الله أيمن الحسن بن علي بن
عبد الله بن يحيى بن الكحلازي - رضي الله عنه -، مع العرض إلى أصل سماعه من
المعدان بقراءة صاحب المولى الأجل السيد العالم العام الراشد الحافظ الملك المحسن
محبي الدين بحر الإسلام والمسلمين أبي العباس أحمد بن الملك الناصر صلاح الدين
أبي المظفر يوسف بن أيوب أباد الله أيامه وقد ترأس روح والده. . . بدر الدين بن
عبد الله الشيعي الأرمني. . .، والوجيه أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم
السخاوي، والمؤرخ أبو إسحاق إبراهيم بن محاسن بن شادي البغدادي، وأبو الفتح
زين الدين علي بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرشيد، وأبى عثمان أبو الحسين
عبد الرحمن بن أبي أحمد بن الحسن ابن أحمد بن . . .

(1) السماع: هو أحد طرق تعلم الحديث الثمانية، وأعلاها عند الجمهور، والمقصود به سماع لفظ الشيخ
من إملا، وغيره، ومن خلفه، أو من كتاب.
انظر: معجم علوم الحديث النبوي، ع. عبد الرحمن بن إبراهيم الحمسي، (127).
وأبوه كاتب السماع... 

وسمع من أول المجلس السادس عشر إلى آخر المجلس الحادي والعشرين.

ومن أول التاسع والعشرين إلى آخر المجالس: شمس الدين أبو الحجاج يوسف ابن خليل بن عبدالله الدمشقي.

صحح ذلك وكتب وسمع أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي بن عبدالله اليمني بخطه بليوه وسمع في تاريخه (1).

(1) لعدم وضوح التصوير لم أتمكن من قراءة السماع بتمامه.
صورة السباع الثالث
السماع السادس (1)

قرأت على الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي تzar ربيعة بن الحسن بن علي بن عبدالله اليمني الخضرمي.

من أول هذه الأمالي إلى آخر المجلس الخامس عشر.

ومن أول المجلس الثاني والعشرين إلى آخر المجلس الخامس والعشرين بسماعه المذكور فيها في مجلسين:

في شوال من سنة إحدى وستمائة 1866 هـ.

وصحح وكتب يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي.

واحمد الله وحده وصلواته على سيدنا محمد وسلامه عليه وحسينا الله ونعم الوكيل.

*   *   *   *

(1) وباقى السماعات مصورة في قسم "فلاذ من صور المخطوطة" ؛ لأن بعضها غير مقرور.
المبحث السادس

وصف محتوى الكتاب
المبحث السادس
وصف محتوى الكتاب
-
عبارة عن مجموعة من الأحاديث المسندة التي أُمَلَى المصنف مسندًا إلى النبي ﷺ، وكذا بعض الآثار والنصوص الشعرية.
والمضمون هذه الأحاديث والأثر مختلف؛ فليست الأحاديث مرتبة ولا مقصورة
على جانب واحد؛ ففيها ما يتعلق بالأبواب الفقهية من الصلاة والصيام والزكاة والحج
.... الخ. وفيها ما يتعلق بالفضائل والمناقب وفيها ما يتعلق بالرقائق.
- وتشتمل هذا الجزء الذي أقوم بتحقيقه (من المجلس 13 - 24) على مائة
واحد وستين نصًا (١۶١).
الأحاديث: عددها مائة وخمسة وثلاثون حديثًا (١٣۵).
والآثار: عددها أربعة عشر أثرًا (١٤).
والنصوص الشعرية: عددها اثنا عشر نصًا شعريًا (١٢).
- هذه النصوص مقسمة على مجالس، ويبلغ عدد المجالس في المخطوطة واحدًا
وأربعين مجالسًا.
وقد بينت أن بحثي يهتم باثني عشر مجلسًا من المجلس الثالث عشر إلى الرابع
والعشرين.
وعدد الأحاديث والأثر والنصوص الشعرية في كل واحد منها هو على النحو
الآتي:
- وهكذا يتضح أن
- عدد المجالس موضوع التحقيق والدراسة: اثنا عشر مجالسًا.
- وعدد الأحاديث فيها: مائة وخمسة وثلاثون حديثًا.
- وأربعة عشر أثراً.
- واثني عشر نصًا شعريًا.
- ومجموع الرواة (27) راوياً بدون عد الصحابة - رضي الله عنهم -.
- وبلغ عدد الصحابة رواة الأحاديث في هذا الجزء (45) صحابيًا منهم:
- أم سلمة، وجويرية، وحفصة، وعائشة، وأمهات المؤمنين وزوجات النبي، وأم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها -.
- وأم مبشر الأنصارية - رضي الله عنها -.
- والصحابة هم: المستورد بن شداد الفهري، زيد بن خالد الجهني، معاوية ابن الحكم، عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، أبو هريرة، أبو موسى الأشعري، عبد الله
بن عمر بن علي بن أبي طالب، أبو أمامة، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو ذر الغفاري، كعب بن عجرة، أبو الدرداء، شداد بن أوس، جبر بن عبد الله البجلي، جابر بن عبد الله، جبير بن مطعم، قتادة بن النعمان، أبو سعيد الخدري، المقدام بن معدي كرب، سعد بن أبي وقاص، معاوية بن أبي سفيان، أبو قتادة الأنصاري، واثلة بن الأسقع، عبد الله بن مسعود، عدي بن حاتم، معاذ بن جبل، أسامة بن زيد، عائشة بنت عمرو، بريدة بن الحصيب الأسلمي، النعمان بن بشير، يزيد بن الأسود الخزاعي، أبي بن كعب، حذيفة بن اليمان، البراء بن عازب، شريك بن طارق، وفروة بن نوفل رضي الله عنهن أجمعين.

وأما أحاديث كل واحد من الصحابة في هذا الجزء فهي على النحو الآتي، مرتبة على أكثرهم رواية:

أبو هريرة روى في هذا الجزء (24) حديثًا.

عبد الله بن عمر روى في هذا الجزء (17) حديثًا.

أبو موسي الأشعري روى في هذا الجزء (12) حديثًا.

عبد الله بن عباس روى في هذا الجزء (11) حديثًا.

أنس بن مالك روى في هذا الجزء (10) أحاديث.

عائشة روت في هذا الجزء (10) أحاديث.

عبد الله بن مسعود روى في هذا الجزء (7) أحاديث.

جابر بن عبد الله روى في هذا الجزء (4) أحاديث.

أبو أمامة روى في هذا الجزء حديثين.

البراء بن عازب روى في هذا الجزء حديثين.

سعد بن أبي وقاص روى في هذا الجزء حديثين.

عبادة بن الصامت روى في هذا الجزء حديثين.
عبدالله بن عمرو بن العاص روى في هذا الجزء حديثين.

وبقية من تقدم ذكرهم من الصحابة روى كل واحد منهم حديثًا واحدًا في هذا الجزء.

وقدت بترتيب أحاديث الكتب على الكتب الفقهية فبلغت تلك الكتب (38) كتابًا أُصححها مبنِّطة بأكثرها حسناً.

كتاب الصلاة ، عدد أحاديثه (17) حديثًا .
كتاب الأدب ، عدد أحاديثه (14) حديثًا.
كتاب الحج ، عدد أحاديثه (10) أحاديث.
كتاب الفضائل ، عدد أحاديثه (9) أحاديث.
كتاب الجهاد ، عدد أحاديثه (7) أحاديث.
كتاب الزكاة ، عدد أحاديثه (7) أحاديث.
كتاب التفسير ، عدد أحاديثه (6) أحاديث.
كتاب الرقاق ، عدد أحاديثه (6) أحاديث.
كتاب الزهد ، عدد أحاديثه (6) أحاديث.
كتاب الطهارة ، عدد أحاديثه (6) أحاديث.
كتاب الإمارة ، عدد أحاديثه (4) أحاديث.
كتاب الإيمان ، عدد أحاديثه (4) أحاديث.
كتاب البيع ، عدد أحاديثه (4) أحاديث.
كتاب الجنائز ، عدد أحاديثه (4) أحاديث.
كتاب الخوذ ، عدد أحاديثه (4) أحاديث.
كتاب العلم ، عدد أحاديثه (4) أحاديث.
كتاب اللباس والزينة ، عدد أحاديثه (٤) أحاديث.
كتاب الدعوات ، عدد أحاديثه (٣) أحاديث.
كتاب الفتن ، عدد أحاديثه (٣) أحاديث.
كتاب الأشربة ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب البر والصلاة ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب التوبة ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب الصيام ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب الصيد والذبائح ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب الطب ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب النكاح ، عدد أحاديثه (٧) حديثان.
كتاب الاستئذان ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الأضاحي ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الأطعمة ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الأقضية ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الأيمان والنذور ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الديات ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الطلاق ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الطيرة ولفائف ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب القدر ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الكسوف ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.
كتاب الهيئة ، عدد أحاديثه (١) حديث واحد.

عدد الأحاديث التي أخرجها الجمعف وتнесен من حيث طرحها: بلغ عدد الأحاديث والأثر والنصوص الشعرية ، مائة وواحدًا وستين نصًا.
الأحاديث: بلغ عددها: مائة وخمسة وثلاثين حديثًا (١٣٥).
بعضها صحيح، وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، وبعضها ضعيف جدًا.
وبعضها موضوع.
وفي ما يلي ذكر لأرقام الأحاديث موزعة على التقسيم السابق:
أولاً: الصحيح: بلغ عددها (٣٣) حديثًا وهي:
١٣٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦، ١٦٠، ١٦١، ١٦٧، ١٧٥، ١٧٦، ٢٠٤.
ثانيًا: الحسن: بلغ عددها (٢٤) حديثًا وهي:
٩٨، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٥.
ثالثًا: الصحيح: بلغ عددها (٦٣) حديثًا وهي:
٩، ١٣٩، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠.
رابعاً: الصحيح: حديثًا؛ بلغ عددها (١٤) حديثًا، وهي:
١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥.
خامساً: الموضوع: بلغ عددها (حديثًا واحدًا)، وهو: (٢٠٨).
والآثاث: بلغ عددها: أربعة عشر أثرًا (١٤) منها:
٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١.
و (2) أثران حسنان، وهما: (166، 226).
و (8) آثار ضعيفة، وهي: (150، 165، 168، 212، 242، 266، 279).

و (1) أثر واحد موضوع، وهو: (283).
و (1) أثر واحد متوقف في الحكم عليه، وهو: (196).
والنصوص الشهرية: بلغ عدها (12) نصًا شعريًا، وهي:
(151، 167، 187، 187، 203، 242، 227، 267، 270، 276).

الصحيح منها: (284).
والحسن: (167، 182، 197، 252).
والضعيف: (213، 243، 267، 276، 279).
والموضوع: (270).
والمتوقف في الحكم عليها: (197، 277، 279).

- وبلغ عصد الأحاديث المنقطعة: حديثان، وهما: (162، 194).
- وبلغ عصد الأحاديث القاسية: حديثًا واحدًا، وهو الحديث: (254).
- وبلغ عصد الأحاديث الموقفة التي لها حكم الرفع: حديثًا واحدًا،
وهو الحديث: (156).
- وبلغ عصد الأحاديث الشاذة: حديثًا واحدًا، وهو الحديث: (187).
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>المقدمة</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>تهديد</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>المبحث الأول: تنوع المصنفات في كتب السنة النبوية ، ووقع كتب الأمالي منها</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>البحوث الثانية: عناية علماء الحديث قديمًا وحديثيًا بكتاب الأمالي ، وما قام به المعاصرُ من نشر لبعضها</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>البحوث الثالثة: أسباب اختيار المجالس موضوع دراسة والتحقيق</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>البحوث الرابع: المنهج الذي اتبعته في تحقيق لهذا الكتاب</td>
</tr>
</tbody>
</table>

القسم الأول

الدراسة

الفصل الأول: ترجمة المصنف

أولًا: المصنف (المصنف)

عصره وبيئته

اسمه ، ونسبه ، وكتبه ، ولقبه

ولادته ونشأته

شيوخه

تلاميذه

مؤلفاته

مكاتبه العلمية ، وثناء العلماء عليه

وفاته

ثانيًا: دراسة الكتاب (المصنف)

المبحث الأول: التحقق في اسم الكتاب ، واثبات صحة نسبته إلى
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>57</td>
<td>مولفه.</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>المبحث الثاني: القيمة العلمية لهذا الكتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>71</td>
<td>المبحث الثالث: أماكن وجود المخطوطة في المكتبات العالمية</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>المبحث الرابع: وصف نسخ المخطوطة</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>المبحث الخامس: السمات المتبقية عليها</td>
</tr>
<tr>
<td>86</td>
<td>المبحث السادس: وصف محتوى الكتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>المبحث السابع: مصادر المؤلف</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>المبحث الثامن: منهج المصنف</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>الفصل الثاني: التعريف بأنموذجه - راوي النسخة الثانية</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>اسمه ونسبه، وكتبه، ولقبه</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>مولده</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>رحلاته، وطلب العلم</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>منزلته العلمية، وثناء العلماء عليه</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>شيوخه</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>تلاميذه</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>أثره العلمي</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>وفاته</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>عمله في هذه النسخة</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>الفصل الثالث: دراسة أحاديث الجزء المحقق</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>المبحث الأول: دراسة المتون دراسة موضوعية</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>المبحث الثاني: بيان الصناعة الحديثة في الأحاديث المحققة</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>المبحث الثالث: دراسة أسانيد الأحاديث المحققة</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>نماذج من صور النسخة المعتمدة في التحقيق مع بعض السماعات</td>
</tr>
<tr>
<td>الصفحة</td>
<td>الموضوع</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>القسم الثاني</td>
</tr>
<tr>
<td>917</td>
<td>الخاتمة</td>
</tr>
<tr>
<td>931</td>
<td>الفهرس:</td>
</tr>
<tr>
<td>922</td>
<td>1 - فهرس الآيات القرآنية بحسب ورود السورة في القرآن الكريم</td>
</tr>
<tr>
<td>923</td>
<td>2 - فهرس الأحاديث النبوية مربطة على حروف الهجاء</td>
</tr>
<tr>
<td>929</td>
<td>3 - فهرس الآثار مربطة على حروف الهجاء</td>
</tr>
<tr>
<td>930</td>
<td>4 - فهرس الأحاديث والأثار على الموضوعات</td>
</tr>
<tr>
<td>938</td>
<td>5 - فهرس النصوص على المسانيد</td>
</tr>
<tr>
<td>941</td>
<td>6 - فهرس الأعلام الواردين في النص</td>
</tr>
<tr>
<td>942</td>
<td>7 - فهرس شيوخ المصنف</td>
</tr>
<tr>
<td>944</td>
<td>8 - فهرس رجال الأسائيد</td>
</tr>
<tr>
<td>963</td>
<td>9 - فهرس الأعلام الذين تعذر الحصول على ترجمتهم</td>
</tr>
<tr>
<td>964</td>
<td>10 - فهرس المصطلحات الحديثة</td>
</tr>
<tr>
<td>966</td>
<td>11 - فهرس الأشعار مربطة على حروف الهجاء</td>
</tr>
<tr>
<td>967</td>
<td>12 - فهرس غريب الحديث والأثر</td>
</tr>
<tr>
<td>975</td>
<td>13 - فهرس الأنساب والقبائل</td>
</tr>
<tr>
<td>982</td>
<td>14 - فهرس البلدان والأماكن</td>
</tr>
<tr>
<td>983</td>
<td>15 - فهرس المصادر والمراجع</td>
</tr>
<tr>
<td>1015</td>
<td>16 - فهرس الموضوعات</td>
</tr>
</tbody>
</table>
القسم الثاني
ما تلقاه من أفواه مشايخه
رحمه الله
القسم الثاني
ما تلقىه من أقواف مشايخه رحمة الله
بلغ عدد النصوص في هذا الجزء الذي حققته مائة وواحدًا وستين نصًا (161).
وهذه النصوص تدور على (12) شيخًا للإمام الجرجاني.
وهؤلاء المشايخ هم:
1- أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه الصبغي (ت 242هـ).
2- حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي (ت 326هـ).
3- الحسن بن يعقوب البحاري (ت 426هـ).
4- الحسين بن علي بن الحسين الوراق الكرجي.
5- العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري (ت 326هـ).
6- محمد بن الحسن المحمد أبادي النيسابوري (ت 326هـ).
7- محمد بن الحسين بن الحسن القطان (ت 326هـ).
8- محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني (ت 326هـ).
9- محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري.
10- محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي (ت 326هـ).
11- محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني (ت 326هـ).
12- محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (ت 342هـ).
وهذه ترجم لبعض مشايخه.
(أ) أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد الصباغي، أبو بكر الساسابوري (١).

روى عن: الحارث بن أبي أسامة، وعلي بن عبد العزيز البغوي، وإسماعيل القاضي، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبو علي الحافظ، وأبو أحمد الحاكم، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو بكر الإسماعيلي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٣٤٢ه).

أقوال البحتاء فيه:

قال السمعاني: "أحد العلماء المشهورين بالفضل والعلم الواسع".

وقال الحاكم: "وكان يضرب بعقله مثل، وبرأيه، وما رأيته في جميع مشايخنا، أحسن صلاة منه، وكان لا يدع أحدًا ينثب في مجلسه".

وقال الحاكم أيضًا: ومن تصنيفه:

كتاب الأسماء والصفات، وكتاب الإيمان، وكتاب القدر، وكتاب الخلفاء الأربعة، وكتاب الرؤية، وكتاب الأحكام، وكتاب الإمامة".

وقال أيضًا:

وله الكتب المبسوطة مثل الطهارة والصلاة والزكاة، ثم إلى آخر كتاب المبسوط".

 وقال السمكي: "أحد الأئمة الجامعين بين الفقه والحديث".

وقال الذهبي: "جمع وصنف، وبرع في الفقه، وتبان في علم الحديث".

وقال أيضًا: "العلامة، شيخ الشافعية بنيسابور، برع في الحديث، وأتقى نبأ، وخمسين سنة، وصنف الكتب الكبار في الفقه والحديث".

مصدر توجيهاته: الأنساب (٣/٢٣١)، السير (١٥/٤٨٣-٤٨٤).

(ب) حلب بن أحمد بن سفيان الطوسي (١)
روى عن: محمد بن رافع القشري، ومحمد بن يحيى الذهلي، وعبد الله بن
هاشم الطوسي، وغيرهم.

روى عنه: ابن منده، وأبو علي الحافظ، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني،
وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (626هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال الخليلي: «شيخ معمر ثقة».

 وقال الذهبي: «وثقة ابن منده».

 وقال ابن حجر: «وقد رأيت ابن طاهر روى حديثًا من طريقه. وقال عقبه:
رواته أثبات ثقات».

مروياته: روى:

كتاب الاستندان لابن المبارك (1).

مص.nnفاته: له حديث حاجب بن أحمد الطوسي، الجزء الأول، والجزء
الثاني (2).

مصادر ترجمته:

الإرشاد (3/2)، السير (15/336، 337)، والسان (146/2).

(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان، أبو بكر السيبويه.
(2) محمد بن يوسف السلمي، ومحمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن
منصور المروزي، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبو علي الحسين بن علي الحافظ,
وأبو طاهر محمد بن محمد بن محمض الزيادي، وغيرهم.

وفاته：توفى سنة (332هـ).

أقوال العلماء فيه：

قال الخليلي：«ثقة».

وقال الحاكم：«الشيخ الصالح، أسند أهل نيسابور في مشايخ النيسابوريين في عصره».

مروياته：

روى صحيفة همام بن منه(2).

رواها عنه: أبي القاسم النضر بن محمد المحمي، وعنهم: محمد بن محمد بن أحمد، أبو بكر الشحام الشروطي، المقري.

مصادر ترجمته: الإرشاد (2/839)، الأنساب (519/4)، العبر (2/43).

(1)

(1) محمض بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصفهاني.

روى عن: أحمد بن مهران بن خالد الزيدي، وأحمد بن عسام، وأحمد بن مهدي، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبو عبد الله الحاكم، وأبين منه.
وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (326ه).

أقوال العلماء فيه:

قال أبو نعيم: «أحد العباد».

وقال السمعاني: «كان زاهداً حسن السيرة».

وقال الحاكم: «هو محدث عصره».

وقال الذهبي: «صاحب العباد، وكان من أكثر الخفاظ حديثًا».

مصنفاته:

- ل.HE عدة تصنيف في الزهد (٢).

- وجزء في الحديث (٢).

مصادر ترجمته:

ذكر أخبار أصبهان (٢/٧٩)، الأنساب (١٣٥/٧٠)، السير (٤٣٨/١٥).

- محمد بن يعقوب بن يوسف، أبو العباس الأحمد (١).

روى عن: أحمد بن عبد الحميد الحرثي، وأحمد بن يوسف السلمي، وبهر بن نصر الحولاني وغيرهم.

(١) سوف تأتي ترجمته في حديث رقم (١٦٣).
روى عنه: محمد بن إبراهيم الجرجاني، وأبو عبد الله بن منده، وأبو عبد الله الحاكم، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (١٢٧٦).

أقوال العلماء فيه:

قال ابن أبي حاتم: "ما بقي للكتاب المبسوط راوٍ غير أبي العباس الوراق، وبلغنا أنه ثقة صدوق".

وقال الحاكم: "كان محدث عصره، ولم يختلف أحد في صدقه وصحة سماعه".

وقال السمعاني: "كان أحد الثقات المكلفين".

وقال الذهبي:

"سمع منه الآباء والأبناء والأحفاد، وقد حدث في الإسلام ستة وسبعين سنة".

وقال الذهبي أيضًا:

"سمع المغازي من لفظ الغطاري، وسمع مصنفات عبد الوهاب بن عطاء من يحيى بن أبي طالب، وسمع مصنفات زائدة والسنن لأبي إسحاق الفزاري من أبي بكر الصلاحي، وسمع العلل لعلي بن المدني من حنبل بن إسحاق، وسمع معاني القرآن من محمد بن الجهم السماري، وسمع التاريخ من عباس الدورى".

مصادر توجيهه:

- الأنساب (١٧٨/١)، السير (١٥/٤٥٢—that) (٤٥٢)، السير (١٧٨٨/١)، السير (١٥/٤٥٢—that) (٤٥٢)

قلت: له من المخطوطات في المكتبة الظاهرة(1):

(1) سوف تأتي ترجمته في حديث رقم (١٣٨).
أ - الأمالي: منها مجلسين مجموع 89 (و 255 - 257).

ب - أحاديث أبي العباس الأصم:

- الجزء الثاني: مجموع 64 (و 141 - 154).

نسخة أخرى بخط الشيخ موفق الدين ابن قدامة وسماعه سنة (561 هـ).

- الجزء الثاني والثالث: مجموع 31 (و 149 - 159).


- جزء من الفوائد المنتقاة من حديث أبي العباس الأصم مجموع 28 (و 84 - 94).

(2) انظر: المعجم المؤسس لابن حجر (6/4).
المبحث الثامن

منهج المصنف
المبحث الثامن
منهج المصنف في رواية أحاديث الأمالي

لم يقدم المصنف للأمالي مقدمة يوضح فيها منهجه الذي سار عليه أو طريقة إبراده للأحاديث أو ترتيبًا لقوانينه ولكن سرد الأحاديث سردًا.

ومن خلال دراستي لهذه المجلس يمكن وضع نقاط توضح بعض الأمور التي سار عليها المصنف في مجاله سواء كانت متن الأحاديث أو الأسانيد.

أولاً، عمد الجرجاني إلى الاختصار فجمع أسانيده الحديث الواحد وذلك بإحدى الطرقتين:

أ - الطريقة بين الشيوخ.

وذلك بأن يروي الجرجاني الحديث الواحد عن شيخين ويكونا متحدين في المتن والإسناد فحينئذ يعطف بين شيخيه بحرف العطف ويذكر الإسناد والمتن.

ومثال ذلك: ما قاله رحمه الله:

أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن ومحمد بن الحسن أبو طاهر. قال:

حدثنا إبراهيم بن طهمان. حدثني منصور بن العتتمر عن هلال بن يساف. عن أبي حازم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (....)

(1) الحديث.

أما إذا كان حديث الشيوخ الذين يروي عنهما مختلفين في اللفظ، فإنه رحمه الله يُبين ويقول: "واللفظ لفلان".

ومثاله: قال رحمه الله:

(1) بنظر حديث رقم (236)، وكذلك حديث رقم (260).
أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي، حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي العوام الواسطي. ح.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، واللفظ له، حدثنا أحمد بن عمام قال:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: أخبرني حسين بن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه: «يا عم أوصني . . . . الحديث(1).»

ففيين أن لفظ الحديث هنا هو لفظ محمد بن عبد الله الصفار.

ب - التحويل بين الأسانيدين;

إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر وكانت هذه الأسانيدين تتلتتي عند رواي من الرواة تم تتحدث إلى منتهى السند في جميع الرواة، فإن الإمام الجرجاني يجمع بين هذه الأسانيدين. إذ إذا ذكر الإسناد الأول إلى نقطة الإلتقاء، ثم يضع حرف الخاء المهمل «ح» ويتحول إلى الإسناد الآخر فيذكره إلى نقطة الالتقاء، وبعد ذلك يتلم الإسناد من الرواي الذي يلتقي فيه الإسنادان إلى منتهى السند.

وذلك طلبًا للاختصار وبعدًا عن التكرار.

ومثاله ما ذكره حيث قال :

حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمود أباذي النيسابوري قال، حدثنا أبوالخختري عبد الله بن محمد بن شاكر. ح.

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن الأصم قال، حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد الخوارثي قالا: 

(1) ينظر حديث رقم «264».
حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حدثنا بريك بن عبد الله بن أبي بردة، عن أبي بردة. عن أبي موسى الأشعري قال: »د. . .« الحديث (1).

ففي هذا المثال نجد أن الإسناد متحدد عند حماد بن أسامة إلى آخر السند.

لذلك جمع بينهما الجرجاني مستخدمًا التحويل بين الأسانيد.

وذلك طلباً للاختصار وعدم تكرار المتين.

ثانياً: لم يرتقي الحافظ الجرجاني أمالقه على الرواة من الصحابة كهما هو شأن المسنين، أو حسب الأبواب الفقهية والموضوعات كما هو شأن السنين والجوامع والمصنفات، ولكنه سردًا من غير مراعاة لها.

ثالثاً: سار الحافظ الجرجاني على منهج المحدثين الذين سبقوه في مجال

الإملاء والتبع القواعد والآداب التي وضعوها والفوائد التي يوردونها (2).

فمن ذلك:

أ - تنوع أحاديث المجلس بين الفقه والأدب والمعاملات والزهد والرقائق والتفصير وغيرها.

ب - يخلو المجلس بأبيات من الشعر في الزهد والرقائق والفروع المروحة على النفس حتى لا يدخل الملل على السامعين (3).

ج - يخلو المجلس بأقوال الزهد وبعض الآثار لتزكية النفس وإيضاح بعض الآداب إلى سامعه (4).

(1) ينظر الحديث رقم (137) ، وكذلك (155 - 171 - 253 - 244).


(4) ينظر الأحاديث (226 - 226 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238) وغيرها.
د - يخرج بعض الأحاديث ويذكر رتبتها من الصحة أحيانًا (1).
هـ - يوضح أحيانًا معنى الحديث ويذكر ما خفي فيه من معنى (2).
و - يروي عدة أحاديث بسند واحد في مجال متعادلة (3).

(1) ينظر في الأحاديث (156، 140).
(2) ينظر الحديث رقم (191).
(3) ينظر الأحاديث (137، 155، 156، 171، 184، 199، 263، 264، 265، 266، 273).
الفصل الثاني

التعرف بابن مردویه

- راوي النسخة الثانية.

ويتضمن المباحث الآتية:
- اسمه ونسبه وكنيته ولقبه.
- مولىه.
- رحلاته وطلبه للعلم.
- منزلته العلمية وثناء العلماء عليه.
- شيوخه.
- تلاميذه.
- آثاره العلمية.
- وفاته.

- عمل ابن مردویه في أمالي الجرجانی من خلال النسخة البريطانية.
الفصل الثاني
التعريف بابن مردويس

اسمه، ونسبه، وكونيته، ولقبه:

هو العلامة الخايف الكبير والعالم الجليل والمحدث العالم النجم الإمام الحبيب الجزء البحر
الحجة التبت المؤرخ أبو بكر أحمد بن موسي بن مردويس - يفتح الحميم وكسره
وسكن الراة وفتح الدال المهملة والواو وسكون الونا وفي آخره هاء - ابن فوك - يضم
الناف ، وعدها الواو، وفتح الراة، وفي آخره الكاف - الأصبهاني ، يكتب بأبي بكر
وقد ذكره السيوطي في الطبقة الثالثة عشرة من طبقات المحدثين(1).

ولايته:

اتفق مصادر ترجمته على أن ولادته سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة
للمهجة(2).

رحلته وطهيه للعلم:

تجول في الأفكار طلبًا للعلم، ولقي كبار المفسرين والمحتمدين في زمانه، وجمع

(1) ترجمته في: أخبار أصبهان ( ١٦٨/١)، الأنساب (٤٤٦/٤، المنظم (٢٨٧) الكامل في
التاريخ (١٧)، التنقيب (١٧٨/١)، السير (٢٠/١)، تاريخ الإسلام (وفيات (١)،
ص(٢/١)، تذكرة الحفاظ (٣/١)، المغنم في طبقات المحدثين (١/١)، (٢/١)،
العمر (٢/٧)، المواقيت (٥/١)، المغنم في طبقات المحدثين (١/١)، (٢/١)،
طبقات المفسرين للداوي (٦/١)، طبقات الحفاظ (٤/١)، كشف الطيون (٤/١)، صدرات
الدرويش (١/١)، طبقات المفسرين للأدبي (١/٢)، (١/٢)، (١/٢)، (١/٢)، (١/٢)،
٥٣/١، الأعلام (١/١)، ديوان الإسلام (٤/١)، هدية المعارف (١/١)، تاريخ النثر
العربي (١/١)، معجم المؤلفين (٢/٨٠)، معجم طبقات الحفاظ والمفسرين (٩/٦).

(2) انظر: التنقيب (١/٦).

(1) ابن نقطة هو: أبو بكر محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر البغدادي الخنلي. من
وألف وصنف أنواعًا من الكتب تدل على متمكنه من العلم والمعرفة.

قال ابن نتالة\(^1\) : «ابن مروي محافظ طاف البلاد ، وسمع بالبصرة والكوفة

وبغداد وغيرها من خلق كثير»\(^2\).

وقال الذهبي : «ابن مروي سمع الكثير أصبهان والعراق»\(^3\).

منزلته العلمية وثناء العلماء عليه:

قال الحافظ أبو نعيم\(^4\) : «جمع حديث الأنثمة والشبهوخ والتفسير» . وله

المصنفات\(^5\) .

وقال الذهبي: «وكان من فرسان الحديث فهذا يقظًا متقنًا كثير الحديث جداً .

ومن نظر في تواليفه عرف مجهز من الخلفين»\(^6\).

وقال أبو بكر بن أبي علي : «وهو أكبر من أن ندل عليه وعلى فضله وعلمه

وسيره ، وأشهر بالكترة والثقة من أن يوصف حديثه»\(^7\).

وقال ابن تغري بريدي\(^8\) : «كان إمامًا حافظًا ثقةً . سمع الكثير ، وروى عن

مصنفاته ، التقييد في معرفة رواة الكتب والمسانيد . توفي سنة (629هـ) .

ترجمته في : السير (247/249) .

(2) التقييد .

(3) تاريخ الإسلام (وفيات 410-645هـ) - (203) رقم (240) ، العبر (257/2) .

(4) أبو نعيم هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد المحافظ الإصبهاني الشافعي . من مصنفاته : حلبة الأولية . توفي سنة (440هـ) .

ترجمته في غزرات الذهب (65/4) .

(5) أخبار أصبهان (178/1) .

(6) السير (9/7) .

(7) المرجع السابق .

(8) جمال الدين أبو المحاسن بوسين بن تغري بريدي الأثريكي الظاهري المحني . مؤرخ ، توفي عام (878) .

من مصنفاته : النجوم الزاهرة من ملك مصر والقاهرة .

ترجمته في : شذرات الذهب (71/328) .

(9) النجوم الزاهرة (6/152) .
قال السيوطي: «وكان فهماً بالحديث، بصيرًا بالرجال، طويل البذع، مليح التصنيف»(١).

وقال الزيزكي(٢): «حافظ مورخ فقه من أهل أصبهان»(٣).

قالت: إن مثل هذه النقوالات تتضمن لنا علو المنزلة التي وصل إليها الإمام بجهاده وحرصه، وملازمته لجهاد العلماء.

شيوعه:

كان الحافظ ابن مردوخ - رحمه الله - من العلماء المجتهدين الذين لم يدخلوا جهداً في سبيل طلب العلم وحمل المشاق لذلك، وكان من بلغ السعي في سماع الحديث، فطاف أرجاء البلاد، وارتحل إلى أئمة عصره ومشايخ دهره، ومن أشهر شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم:

إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الأصبهاني أبو إسحاق، وأحمد بن بندار الشقّار، وأحمد بن سليمان بن الحسن أبو بكر الجاهد، وأحمد بن عثمان بن يحيى ابن عمرو بن بيان أبو الحسين البغدادي العطاشي، وإسماعيل بن علي بن إسماعيل ابن يحيى الخفيجي البغدادي أبو محمد، وسليمان بن أحمد بن أوبوب الطبرياني أبو القاسم، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد العزيز أبو محمد الخراساني، ومحمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد العسال، ومحمد بن الحسن أبو بكر المقرئ وغيرهم.

(١) طبقات الحنافين (ص ٢٤١ - رقم ٩٣٠).
(٢) خبر الدين الزيزكي الدمشقي، ولد عام (١٣١٠ هـ) في بيروت، وتوفي عام (١٣٩٦ هـ) بالقاهرة، له مؤلفات أشهرها: كتاب الأعلام.
(٣) انظر: ترجمته في آخر كتابه الأعلام حيث ترجم لنفسه (٢٦٧/٢٧١).
(٤) الأعلام (٢٢٦/١).
هذه ترجمة لبعض شيوخه:

أ - إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة الأصفهاني. أبو إسحاق.
روى عن: محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله الخضرمي،
وبوسف بن يعقوب القاضي.
روى عنه أبو عبد الله بن منده، وأبو سعيد النقاش، وأبو بكر بن مردويه،
وآخرون.

وفاته: توفي في عهده الله سنة (533هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال أبو نعيم: «كان أوحد زمانه في الخفض، لم يز بعد ابن مظاهر مثله في
الخفض، جمع الشيوخ وصنف المصند».
وقال الخفاظ ابن منده: «لم أر أحداً أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة».
وقال الذهبي: «الإمام الحجة البارع، محدث أصفهان».

مصادر ترجمته:
أخبار أصفهان (196/1)، السير (16/84)، تذكرة الخفض (2/910).
العبر (2/91)، طبقات الخفض (271)، شذرات الذهب (3/12).

ب - أحمد بن بناه بن إسحاق أبو عبد الله الأصفهاني الشهير
الطاهري.
روى عن:
إبراهيم بن سعدان، وعبيد بن الحسن الغزالي، ومحمد بن زكريا، وعمير بن
مرداد.
روى عنه:
أبو بكر بن مردويه، وعلي بن عبد كويه، وأبو سعيد النقاش، وأبو نعيم.
الحافظ.

وفاته: توفى - رحمه الله - سنة (958هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال أبو نعيم: "كان ثقة ظاهري المذهب".

وقال الذهبي: "الإمام الفقيه البارع المحدث".

مصادر ترجمته:

ذكر أخبار أصبغ (1/511)، السير (1/61)، العبر (3/164)،

الشذرات (2/28).

جـ. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيئ الكرمي، أبو القاسم الطبراني -

يفتح الطاعة المهمولة، والباع المنقوطة باحتحة، والكفاء، وفي آخرها الثانيون -

نسبة إلى طبرية محلفة في الأرواح بناحية الغور.

روى عن:

إسحاق بن إبراهيم الداري الصناعي، وأبي زراعة الدمختي، وإدريس بن جعفر

الطيار.

روى عنه:

أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، وأبو نعيم الأصفهاني، وابن منده، وأبن

مردوه.

وفاته: توفى - رحمه الله - سنة (636هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال السمعاني: "حافظ عصره وصاحب الرحلة . . وأدرك الشيوخ وذاكر

الحفاظ وصفه التصنيف".
وقال الذهبي: "هو الإمام الحافظ الثقة الرؤساء الجوال محدث الإسلام علم
المعمرين صاحب المعجم الثلاثة ... الحافظ العلم مسنود العصر، كان ثقة صدوقًا.
واسع الحفظ، بيصرًا بالعمل والرجال والأبواب، كثير التصانيف".

وقال الكثاني: "مسنود الدنيا الحافظ الكثير صاحب التصانيف الكثيرة".

مصادر ترجمته:
الأنساب (4/2) ، السير (116/119 ، 121) ، البر (3/2) ، الرسالة المستفيفة (383).

تلاميذه:
نظرًا منزلة ابن مردوخه وزمانته العلمية وشهرته واتقانه، فقد حرص الطلاب
على ارتياد مجلسه ولامزته والرواية عنه، وبذلك كثر طلابه وتلامذته الذين لا زموا
وفرحوا على حضور مجالس العلمية والسماح منه، ومن ثم الرواية عنه.
ومن رووا عنه: أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار، وأبو عمرو
عبد الوهاب بن منده، وأبو القاسم عبد الرحمن بن منده، ابن الحافظ، وأبو سعو سليمان بن إبراهيم الحافظ، وأحمد بن عبد الرحمن الجوهري، وأبومطاع
محمد بن عبد الواحد الصحاف، وخلق كثير.

وهذه ترجمة لبعض تلاميذه:
أ – أبو عمرو عبد الوهاب بن الحافظ أبيك. عبد الله محمد بن إسحاق بن
محمد بن بحبح بن منصور الغصيبي، الأطبائي.

روى عن: أبيه، وأبي عمر بن عبد الوهاب السلمي، وجعفر بن محمد
القفيه، ومحمد ابن إبراهيم الجرجاني، وأبو بكر بن مردوخه، وغيرهم.
وروى عنه: المؤمن الساجي، وأبيه يحيى بن عبد الوهاب الحافظ، وإسماعيل
ابن محمد بن الفضل التيمي، وغيرهم.

وفاته: توفي - رحمة الله - سنة (765 هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال السمعاني: «رأيتهم أصحابهم مجتمعين على الفتنة، على أبي عمرو والمحده».

وقال sensible: «الشيخ المحدث الثقة المسند الكبير . . . محدث أصحابه ومسندها الثقة المكرّر».

وقال المؤتمّن الساحلي: «لم أظ شيخًا أقعد ولا أثبت من عبد الوهاب في الحديث، وقرأ عليه حتى فاتَ نفسه، وفجعت له».

مصادر ترجمته:

السير (118/440)، الغرب (2/263/2)، الشذرات (2/2488).

بـ - أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد أبن يحيى ابن منحه.

روى عن أبيه، وأبي جعفر بن المرزبان، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني، وابن مردوه.

وروى عنه أبو سعد بن البغدادي الحافظ، وأبو بكر البغبان، وبالإجازة مسعود الثقفي.

وفاته: توفي - رحمة الله - سنة (765 هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال sensitive: «الشيخ الإمام المحدث المفيد الكبير المصنَّف».

وقال في موضع آخر: «كان ذا سمته ووقار، وله أصحاب وأتباع، وفيه تسنن...»
مفرط).

مصادر ترجمته:

السير (188/503)، العبر (2/682)، الشذرات (3/337).

ج - أبو الحسين أحمد بن عبيد الرحمن بن محمد بن أبي علي

الحكاية.

روى عن:

ابن مردوخ، والملائي، وجده أبي بكر بن أبي علي، وابن ميلة، وخلق.

وروى عنه:

أبو سعد عبد الجليل بن محمد، والحافظ إسماعيل التيمي، وأبو نصر أحمد

الغازي، وغيرهم.

وفاته:

توفي - رحمه الله - سنة (484ه).

أقوال العلماء فيه:

قال السمعاني: "كان من ثقات المحدثين ومشاهيرهم وكان مكثرًا صاحب

أصول، صدوقًا في الروايات".

وقال الذهبي: "الصدوق المكثر صاحب أصول، واسع الرواية . . . وكان

صدوقًا جليلًا نبليًا . . . وكان ثقة".

مصادر ترجمته:

الأنساب (3/101)، السير (16/310، 104-105، 3/347-348)، الشذرات

آثار ابن مردوخ العلمية:
للإمام الحافظ ابن مردوية مؤلفات مفيدة ورائعة في فنون عديدة، منها:

١- المستخرج على صحيح البخاري:
قال الذهبي: «بعلو في كثير من أحاديث الكتاب، حتى كأنه لقي البخاري».
انظر: التقسيم (١٩٦/١)، تاريخ الإسلام (وفيات ٤٠٤هـ).
(ص ٣٠٠) (رقم ٣).

٢- تاريخ أصبان:
كذا سماء ابن نقطة في التقييد (١٩٦/١)، ويسامعيل باشا في هديته العارفين
وهم من سماء باسم كتاب في التاريخ.
قال عنه الذهبي في السير (١٧٠/٣): «في مجلد صغير».
انظر: السير (١٧٠/٣)، تاريخ الإسلام (ص ٣٠٠) (رقم ٣)، تذكرة
الحفاظ (٣/٥)، العبر (٢/١٧٧)، طباقات الحفاظ (ص ٣١٤).

٣- تفسير القرآن العظيم:
قال الذهبي: «في سبع مجلدات» انظر: السير (١٧٠/٣)، وقال الدكتور
محمد ضياء الرحمن الأعظمي محقق كتاب ثلاثة مجالس من أمالي ابن مردوية
(ص ٣٠٠): «وقد استفاد من هذا التفسير الحافظ السيوطي في كتابه الدر المنثور في
التفسير بالمأثور. ولم أعتر على نسخة خطية لهذا التفسير».

٤- الأمالي الثلاثمائة مجلس:
انظر: السير (١٧٠/٣)
قال الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي: «الأمالي الثلاثمائة مجلس، ذكره
الذهبي في السير، ويسري أن أحقق ثلاثة مجالس من هذه الأمالي، ولا أدرى هل
أملى ابن مردوية ثلاثمائة مجلس كما قال الذهبي أو أنه هو ثلاثة مجالس فقط.
وأشهر بين الناس بثلاثمائة ؛ فإن أحدها من المترجمين له لم يذكر هذا العدد الكبير من مجالسه ، والله تعالى - أعلم » .

انظر : ثلاثة مجالس من أمالي ابن مرديه (ص. 3) .

قلت : وقد ذكر فؤاد سزكي أن ثلاثة مجالس فقط توجد في مكتبة الظاهرة ; حيث قال : (أمالي ابن مرديه - الظاهرة - مجموع 108/8 (ثلاثة مجالس فقط ، من 194 أ 194 أ في القرن السادس الهجري) .

كما توجد في الهفرون الشامل . الظاهرة 110 (مجموع 108) 3 مجالس (182 - 193) (ضمن مجموع - (س6/125)).

5 - مختارات من أمالي أبي عبد الله بن إبراهيم بن جعفر الجرجاني المتوفي سنة 1084 هـ (774) وهي مخطوطة موجودة في المتحف البريطاني - مخطوطات شرقية (774).

(173) ورقة، في القرن السابع الهجري ، وهو ناقص).

انظر : الأعلام (196/1) ، تاريخ التراث العربي (1/462/59/11) - (1454) .

6 - جزء فيه انتقاء من حديث أهل البصرة :

انظر : تاريخ التراث العربي (1463) ، وهو مخطوطة موجودة في الظاهرة - مجموع (85) (من 160/160 - 166/1) في القرن السابع الهجري . انظر : تاريخ التراث العربي (1463/1) .

وقد طبع بعنوان : (ما انتهى ابن مرديه ، على أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطيباني ، من حديثه لأهل البصرة) تحقيق : بدر بن عبد الله البدر . عام 1420 هـ ، وهو من إصدارات مكتبة أضواء السلف بالرياض .

7 - الأمثال . انظر : التقييد (196/1) .

8 - العلم . انظر : المرجع السابق .
9. المستخرج على كتاب العلم. انظر: المرجع السابق.
10. المستخرج على صحيح مسلم. انظر: المرجع السابق.
11. كتب الأبواب. انظر: تاريخ الإسلام (ص. 200) – الوافي بالوفيات (201/8).
12. كتاب الشيوخ. انظر: تاريخ الإسلام (ص. 200) – الوافي بالوفيات (201/8).

لعله: مصطفى الشعراوي، ذكره ابن حجر في المعجم المفسر (ص. 3) رقم 1297.

وفاته:
مات - رحمه الله تعالى - لست بقين من رمضان سنة عشر وأربعون (1046ه)
عن سبع وثمانين سنة(1).

(1) أخبار أصبهان (1168/1)، الكامل في التاريخ (37/7)، والسيبر (16/8)، وتاريخ الإسلام (ص. 200) (رقم 3) تذكر الخلفاء (3/150)، والعمر في طبقات المتقدمين (ص. 121) (رقم 135) (4/153)، والعبر (217)، والوفيات بالوفيات (2/217)، والبداية والنهائي (6/218)، والنجوم المشرقة (4/245)، وطبقات الفرسين للداودي (65/7)، وطبقات الخلفاء (3/124)، وكشف الظنون (6/243)، وشجارات الفرسين (3/160)، وطبقات الفرسين للداودي (4/237/7)، والرسالة المستنصرة (26/3)، الأعلام (1/268/1)، ديوان الإسلام (4/271)، وطبقات الخلفاء العارفين (1/717/7)، وتاريخ النزاع العربي (2/462/6)، ومعجم المؤلفين (2/190)، ومعجم طبقات الخلفاء والفرس (16).

(2) التقييد (198/1)، والسيبر (16/8/17)، وتاريخ الإسلام (ص. 200) (رقم 3) تذكر الخلفاء (3/150)، والعمر في طبقات المتقدمين (ص. 121) (رقم 135) (4/153)، والعبر (217)، والوفيات بالوفيات (2/217)، والبداية والنهائي (6/218)، والنجوم المشرقة (4/245)، وطبقات الفرسين للداودي (65/7)، وطبقات الخلفاء (3/124)، وكشف الظنون (6/243)، وشجارات الفرسين (3/160)، وطبقات الفرسين للداودي (4/237/7)، والرسالة المستنصرة (26/3)، الأعلام (1/268/1)، ديوان الإسلام (4/271)، وطبقات الخلفاء العارفين (1/717/7)، وتاريخ النزاع العربي (2/462/6)، ومعجم المؤلفين (2/190)، ومعجم طبقات الخلفاء والفرس (16).
عمل ابن مردوخ في أمالي الجرجاني من خلال النسخة البريطانية
عمل ابن مردوخ في أمالي الجرجاني من خلال النسخة البريطانية

تسبب النسخة البريطانية من مخطوط الأمالي للجرجاني بوجود تحرير وتعليق مقتضب للأحاديث الواردة في مجالس الجرجاني على هامش المخطوط، وهي من عمل الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوخ، وما يدل على أن هذه التحرير من عمل ابن مردوخ وما جاء مكتوباً على ظهر الورقة (۱۲۰) من الجزء الثالث من النسخة البريطانية ما نصه: (من أمالي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر البزدي المشهور بالجرجاني رحمه الله، تحرير الحافظ grande بكر أحمد بن موسى بن مردوخ رحمه الله عليه).

وأما ما جاء على ظهر الورقة (۵۹) من الجزء الثاني من النسخة البريطانية من أن هذه المجالس (أنقلها أبو بكر بن مردوخ الحافظ)، فيحتاج إلى وقفة؛ لأن الاختيار هو ما يختاره المحدث ويثبته من مرويات شيخه الذي لا زل، ما يظن أنه له فوائد ونكتة إسنادية أو منطقية؛ كالعلو والغرابة ونحوهما۱).

وعند مقارنة مرويات النسخة البريطانية بمواريث النسخة الظاهرة تبين لي أنها لا تختلف عن بعض، سوى ما أضافته النسخة البريطانية حيث أكملت بعض المجالس التي سقطت من النسخة الظاهرة.

وعلى كل حال فالذي يهمنا في هذا البحث هو تحرير ابن مردوخ المثبت بهامش المخطوط وهو ما تمت به النسخة البريطانية ومنهجه فيه، والكتب التي التزم بالتخير منها، والاصطلاحات التي استخدمها في تحريره، وحكمه على

۱) انظر: أخلاق الرواي وآداب الساعي الملتزم (۱۵۵/۲ - ۱۵۷ - ۱۵۳).
الأحاديث ونحو ذلك ، مما سأبينه في النقاط الآتية ، وذلك من خلال فرز جميع التعلقات الواردة في هامش المخطوطة (القسم الذي قمت بتحقيقه).

وقبل الخوض في ذلك ، لا بد من الإشارة إلى أن ابن ممندويه من الحقوق الكبير الذين طافوا البلاد ، وأكشروا من السمعاء ، وهو من الآراء المبرزتين في الإملاء والتحديث ، حيث أُلقي ثلاثة مائات مئة كما جاء في "سير أعلام النبلاء" للذهبي(1) ، هذا بالإضافة إلى علمه بالرجال وفهمه للحديث ، وطول باعه في هذا الفن ، كما وصفه بذلك السيوطي في طبقات الحقوق(2).

 وهذه الأمور كلها تكسب تصوره وتغليفه على هذه الأحاديث قيمة علمية مميزة.

وقبل البدء في بيان منهج ابن ممندويه في تخريجه ، يجدر لي أن أعرَّف بالتاريخ في اللغة والإصطلاب.

تعريف التخريج:

1 - في اللغة:

التخريج من الخروج ، وهو في أصل اللغة ضد الدخول(3) ، والتاريخ والإخراج معني واحد ، ويراد به الإبراز والإظهار(4) ، ومنه قوله تعالى : { كُررَ أَخْرَجَ شَيْطَانَ } (5) أي : أبرز وأظهر فراحه.

ومنه قول المحدثين عن حديث ما : أخرج البخاري ، معني أبرزه للناس وأظهره لهم ببيان مخرجه ، وهم رجال إسناده الذين خرج الحديث عن طريقهم(6).

(1) (محرر/ 1708/117) ، (ص 344 / رقم 940) .
(2) (محرر/ 1708/117) ، (ص 344 / رقم 940) .
(3) انظر : تهديب اللغة للأزهر (11/ 50) ، لسان العرب (249/2) (مادة : خرج) .
(4) انظر : المجمع الوسيط (ص 244) .
(5) سورة الفتح ، الآية : (29) .
(6) انظر : علم تخريج الأحاديث ، محمد محمود بكار (ص 11) .
2- في الأصطلاح:

يطلق التخريج عند المحدثين على معنيين رئيسين:

الأول : رواية المحدث للحديث بإسناده إلى رسول الله ﷺ إن كان مرفوعًا، أو إلى الصحابي إن كان موقوفًا. 

والثاني: عزو الأحاديث التي تذكر في المصنفات معلقة غير مسندة ولا معروفة إلى كتاب أو كتب مسندة، إما مع الكلام عليها تصحيحًا وتضييقًا، وردًا وقبولًا. 

ويندرج تحت هذا المعنى عدة معان أخرى ليس هذا محل بسطها.

وقد يتوسعون فيه فيخرجون بعض الكتب التي وقعت فيها الأحاديث مسندة في مصنفات أصحابها تكميلًا للفائدة. وهذه على نوعين:

أ - أن يكون التخريج بأسانيد المخرج نفسه، وهذا هو الاستخراج المعروف في أصطلاح المحدثين، كالمستخرج على صحيح مسلم لأبي عونه، وغيره من المستخرجان.

ب - أن يكون بالعزو إلى الأصول دون ذكر أسانيد المخرج نفسه، إردادًا لبيان من وافق صاحب الكتب على إخراج أحاديثه من أصحاب الأصول المشهورة، مع أنه في نفسه أصل مسند: كتخريج أحاديث «الأربعين في التصوف» لأبي عبد الرحمن السلمي، وتخريج السخاوي، وتخريج «الأربعين في الولادة العادلين» لأبي نعيم، وتخريج السخاوي أيضًا، وكثيرهما(1).

أقول: تخريج ابن مروية يدخل في هذا النوع.

---

(1) انظر: حصول التخريج بأصول التخريج لأحمد بن الصديق الغماري (ص 14).

(2) انظر: التخريج عند المحدثين 5 - دخيل الحكما (ص 26 - 27).

(3) انظر: حصول التخريج بأصول التخريج (ص 13).

(4) حصول التخريج (ص 32 - 36 ، 48) بصرف واختصار.
وبعد هذا التمهيد الموجز، أشر الرأي الآن في بيان منهج ابن مردوخ في تجريبه
لأحاديث أمالي الجرجاني من خلال النقاط التالية (1):

١- مصادره في التخريج:
لم بخرج ابن مردوخ في عزوه للأحاديث عن الكتب الستة - وهي: صحيحا
البخاري ومسلم، وسنن: أبي داود، والترمذي والنسائي، وابن ماجه (2) - إلا في
موضوعين:
الأول: حديث أسامة بن زيد: «من حلف على يمين صبر كذبًا . . .» (3) حيث
قال: "رواه أبو عبد الله بن منده . . ." ثم ساق طريقه ونقل حكمه على الحديث،
ولم يحدد في أي كتاب رواه ابن منده؟ ولعله في كتابه "معرفة الصحابة" - وهو
مخطوطة - لأن له أحدهما في كتبه المطبوعة التي بين أيدينا كتاب التوحيد، وكتاب
الإيمن، وكتاب الألقاب.

الثاني: حديث عائشة: «أقيموا ذوي الهدى في عشائرهم» (4)، حيث قال:
رواه أبو بكر بن أبي عاصم . . ." ثم ساق طريقه. ولم يحدد الكاتب الذي روى
فيه ابن أبي عاصم هذا الحديث، ولم ألجأ في كتبه المطبوعة، كتاب السنة،
وكتاب الأخوة والمثنائي، وكتاب الديانات، وغيرهما. فلعله في بعض كتبه التي لا تزال
مخطوطة، أو هي في عدد المفقود من كتب التراث.

ولكن التزام ابن مردوخ بالعزو للكتب الستة دون غيرها، هو لشهرته، ولبيان
من واقع الجرجاني على إخراج أحاديثه من أصحاب هذه الأصول في طريق بعينه.

(1) لم يحدد ابن مردوخ منهجه في التخريج، وهذا جعل المجموعة ككل تعليقاته المثبتة بهامش المخطوطات
القسم الخاص، ودرستها دراسة علمية وفق تواضع علم المصطلح، للوصول إلى منهجه على وجه التقدير.
(2) انظر. مثلاً: Q.84, Q.95, Q.60, Q.59, Q.86, Q.410, Q.340, Q.541.
(3) انظر: ١٢/٢٢٥، وقارن بالمطبوع رقم ١٦٤، وأحدث لا يوجد في الكتب الستة من طريق
أسامة ابن زيد.
(4) انظر: ١٢/٢٩٠، وقارن بالمطبوع رقم ١١٦، وأحدث عند أبي داود، والأولى العزو إليه.
كما يتضح من خلال تنصيص ابن مردوخ على الراوي الذي يلتقي فيه الجرجاني مع أصحاب الكتب السنة أو بعضهم.

وعددها (46) نصًا تقريباً، أثر من البرع بقليل من جملة الأحاديث التي قمتت بتخريجها - وعددها 135 حديثًا - موزعة على أكثر المجالس تقريباً، على أن هناك بعض المواظن من هامش المخطوط، فيها بياض أو طمس من الصاب الجزم بأن ابن مردوخ ترك التخريج فيها، وهذه النصوص التي أغلبها كثير منها ليس موجودًا في الكتب السنة أصلًا، أو أنها في بعض الكتب السنة، لكن من طريق لا يلتقي فيه الجرجاني مع رواية هذه الكتب إلا في راو أبعد هو الصحابي أو التابعي (1).

وثالث جملة من النصوص هي عبارة عن آثار وأشعار لم يعرف ابن مردوخ على تخريجها أيضًا، وعددها: أربعة عشر (14) أثراً، واثنا عشر (12) نصًا شعريًا (2).

---

(1) انظر: ح/ج/م 16/17 (67) وقارن بالمطبوع رقم 187، وهو في الصحيحين من طريق عبد الله بن عمر نفسه.

(2) انظر: ح/ج/م 16/16 (66) وقارن بالمطبوع رقم 186، وهو عند مسلم والترمذي.

(3) انظر: ح/ج/م 16/17 (67) وقارن بالمطبوع رقم 188، وهو عند أبي داود والترمذي، ابن ماجه من نفس طريق على بن الحسن بن شقيق.

(4) انظر: مسماً، ق 1894، ق 151، ق 51، ق 16. ق 76، ق 287، ق 89,

(5) انظر: مسماً، ق 237، ق 51، ق 186، ق 171، ق 171، ق 172، ق 172، ق 193، وغيرها.
والذي يظهر لي من خلال تتبني لتخريج ابن مردوية أن الأحاديث التي ليست في الكتب الستة لا يكرّج على تخريجها، مما يؤكد ما ذكرته سابقًا من أن مراة ابن مردوية من هذا التخريج هو بيان من وافق الجراحى من أصحاب الكتب الستة في تخريجه لهذه الأحاديث، وليس مراة استيعاب التخريج والتوسع فيه، إلا وهو من الأئمة الحفاظ القادرين على ذلك دون تكلفة.

٣- طريقة فه التخريج:

طريقة من حيث الإجمال:

يحكم ابن مردوية على الحديث أولاً، ثم ينصح على علّوّه إن كان عاليًا، ثم يذكر من خُلّه من أصحاب الكتب الستة مع التنصيص على ملتقى الأسند، كقوله - مثالاً: (صحيح عالم، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن غير، عن أبيه ومحمد بن بشر، وأخرجه أبو عيسى عن محمد بن بشار بنداز، عن يحيى بن سعيد القطان، جميعًا عن إسماعيل بن أبي خالد(١)).

وأما من حيث التفصيل، ففي النقاط التالية:

* يستخدم غالبًا عند الوزو للكتاب الستة أو بعضها كلمة (أخرجه) و(رواه). وأحيانًا يستخدم كلمة (أوردته) (٢)، وهي علدة عنى: أخرجه.

* وعبارة (أوردته) عند المتأخرين، كالحافظ ابن حجر وغيره، إذا اتفقت عند الإحالة على المصادر غير المسندة، ولا مشااحة في الاصطلاح إذا اتضحت المعاني.

* لم يلزم بذكر اسم الكتاب والباب من المصدر الذي يعزو إليه، ونادرًا ما

(١) ق.٥٩ ب. وقال: برق (١٧٠) من المطبوع.

(٢) انظر مثالًا: ق.٣٥٤، ق.٣٩٧، ق.٢٨٦، ق.٩١، ق.٩١، ق.٩١، ق.٨١، ق.٩١، ق.٩١، ق.٩١.

(٣) ق.٥٩ب، وقال (١٦٩) من المطبوع، وانظر أيضًا: ق.٢٤١، ق.٨٥، ق.٩١.
يذكر اسم الكتاب فقط، كقوله: (رواه مسلم في البيعة) (1).

* ينص كثيرًا على العلو بالنسبة لإسناد الجراني باعتباره من المتأخرن، وذلك لأن العلو له مكانة خاصة لدى المحدثين، فهو بعد أن يصدر التخريج بالحكم على الحديث، يعقب مباشرة بذكر العلو، فيقول - مثال - : (صحيح، عال. أخرجه البخاري) (2)، ويقول أيضًا: (صحيح، عال. متفق على صحته) (3)، وغيرها من العبارات.

* استخدم ابن مردوخ التخريج بطريقة المدار، أي الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيق، وذلك عند تعدد طرق الحديث - كما فعل المزي في "تحفة الأشراف" - كقوله عند تخريج حديث عدي بن حاتم: "انقطع النار ولو بشق مرة..." قال: (صحيح ثابت متفق عليه، أخرجه البخاري عن أبي الوليد وسليمان بن حرب، وأورد مسلم عن أبي موسى ونادر عن جنر، ورواه النسائي عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث، كلهم عن شعبة، عن عمرو بن مرة) (4).

* يستعمل أحيانًا الألفاظ الدالة على المتن عند عزوه للكتب السنت، وأكثر ما يستعمل كلمة (بنحوه) (5)، وأما عبارة (بمثله) أو (بتمامه) أو نحوهم من العبارات الدالة على المطابقة بين المتن، فلم أره استعملها في تخريجه، وأما استخدم عبارة (كذلك) (6) بدلاً عنها.

* ينص أحيانًا على انفراد أحد أئمة الكتب السنت بطريقة بعينه، لا سيما

(1) ق. 107 ب.
(2) ق. 178.
(3) انظر مثلا: ق. 55، 159، 173، 178.
(4) ق. 111، وقارن برقم 174 من المطبوع، وانظر أيضًا: ق. 15، ق. 45، ق. 156، ق. 71، ق. 58.
(5) انظر مثلا: ق. 69، ق. 146، ق. 274، ق. 276، ق. 58، ق. 158.
(6) ق. 168.
الإمام مسلم، فيقول مثالاً عن حديث جابر: «تسلموا بسمعى ....» (صحيح عالم
متفق عليه من حديث سليمان الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، من حديث أبي
معاوية عنه، انفراد به مسلم فروا في كتابه عن أبي كريب، عن أبي معاوية)1.
أو كقوله عن حديث ابن عمر: «نهي رسول الله عن بيع الفطر حتى يبدو
صلاحة ....» (صحيح عالم، رواه مسلم وحده في البيعة، عن محمد بن عبد الله
ابن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر)2.
فهو بقوله: (انفراد به)، أو (رواه وحده) يقصد به تفردًا خاصًا3.
وقد يستخدم عبارة (انفراد به) أحيانًا ويقصد بها مطلق التنفرد بالحديث، كقوله: (انفرد به مسلم دون البخاري)4، وهو كما قال، فقد انفرد مسلم بتخريج هذا الحديث،
دون بقية أصحاب الكتب الستة، وإما يتضح ذلك من خلال تخريج الحديث وبيان
طروقه.
كلامه على الرواة:
إعتنى ابن مردوخة بشكل خاص ببيان أسماء الرواة الورديين بالكنية في سند
الجرجاني، لما في ذلك من أهمية في تمييز الرواة بعضهم عن بعض، لأسباب، وأو
الكتبة الواحدة قد يشترك فيها أكثر من راو في الطبقة الواحدة، من ذلك قوله: (اسم
أبي سهيل: دافع بن مالك المدني)5، وقاله: (واسم أبي عبد الرحمن السلمي:

1) ق. 53 أ، وقارن برقم 152 من المطبوع.
2) ق. 595 ب، وقارن برقم 119 من المطبوع.
3) وهمذا جا: استعماله لسائر العبارتين في أكثر تخرجه، وانظر مثالاً: ق. 53 أ، ق. 595 ب، ق. 178 أ،
   ق. 185 أ.
4) ق. 480، وقارن برقم 215 من المطبوع.
5) ق. 488 أ، وقارن برقم 180 من المطبوع.
6) ق. 599، وقارن برقم 314 من المطبوع.
عبد الله بن حبيب(6) ، وهكذا .

كما اهتم ببيان الأسماء المهملة ، كقوله : (إسرائيل : هو ابن يونس بن أبي إسحاق ، أبو يوسف السبيعي ، كوفي ، واسم أبي حصين : عثمان بن عاصم الأسري ، كوفي أيضًا)، وقوله : (عوف : هو ابن أبي جميلة ، أبو سهل الأعرابي) (1) ، وهكذا (2) .

كما تترجم لجملة من الرواة ترجمة موجزة (3) ، وقد يتوسع أحيانًا في الترجمة إذا كان الراوي غير مشهور لاسيما في الصحابة ، كقوله : (اسم أبي قتادة : الخرث ابن ربيعة الأنصارى السلمى، من بني سلمة، مدني ، له صحبة ، ويقال له : النعمان ابن ربيعة الخزرجي ، كان فارس رسول الله (5) .

واعتنى أيضًا ببيان حال بعض الرواة البارزين في سند الجرحاني جرحًا وتدليلاً ، وعددهم قليل ، وهم سبعة رواة ، وأغلبهم ثقات ، وكانت عباراته في الكلام عنهم كالتالي :

1 - عوف بن أبي جميلة ، بصري ، ثقة (6) .

2 - اسم أبي عبد الرحمن السلمى : عبد الله بن حبيب ، وهو كوفي ، ثقة (7) .

---

(1) ترجم ، وقال ، برقم ١٥٦ من المطبوع .
(2) ترجم ، وقال ، برقم ١٤٢ من المطبوع .
(3) انظر أيضًا : ق. ٥٥، ق. ٠٨٠ .
(4) انظر مثلاً : ق. ٥٥، ق. ٠٨٠، ق. ٥٨، ق. ٠٨٠ .
(5) ترجم ، وانظر ترجمته في الإسابة (٢٠٠٣/١١) .
(6) ترجم ، وقال ، برقم ١٤٢ من المطبوع .
(7) ترجم ، وقال ، برقم ٢١٤ من المطبوع .
(8) ترجم ، وقال ، برقم ٢١٦ من المطبوع .
(9) ترجم ، وقال ، برقم ٢١٥ من المطبوع .
(10) ترجم ، وقال ، برقم ٢٢٠ من المطبوع .
3 - عبد الملك بن زيد بن سعيد بن عمرو بن نفيل ... قال الخفاظ: هو ضعيف (8).

4 - عباد هذا هو ابن إسحاق ... وثقه يحيى بن معين (9).

5 - سالم هذا هو ابن أبي الجعد، كوفي، ثقة (10).

6 - أبو حنين، اسمه: عثمان بن عاصم الأصدي، كوفي، ثقة (1).

7 - حاج بن نصير، ويعتبر له: النساطير، وهو بصري ضعيف الحديث (2).

وكلامه في هؤلاء الرواة سواء كان اجتهاداً منه أو نقلًا عن غيره، فهو غالبًا موافق لأحكام أئمة الجرح والتعديل، كما يضح ذلك من خلال ترجم هؤلاء الرواة عند دراستي لأسانيد الجرجاني (3).

وتخبئه مع هذا لا يخلو من بعض النكت واللطائف المتعلقة بالرواية، كقوله عن حديث عدي بن عميرو الكندى: (وليس لعدي بن عمرو، يعني صحيح مسلم - غير هذا الحديث) (4)، وهو كما قال (5).

وقوله: (لا يعرف في رواة الحديث من كنيته أبو مجلز إلا هذا، واسمه: لاحق ابن حميد الهاشمي) (6)، وهو كما قال (7).

كلامه في العلل:

ابن مردوخ من الخفاظ الكبار الذين لهم الباع الطويل في علم الحديث، كما

(1) ق 78ب، وقارن برقم 260 من المطبوع.
(2) ق 101أ، وقارن برقم 281 من المطبوع.
(3) وطابعه كلامه على الرواة بأحكام الأئمة راجع - إن شئت - الأقرام التي ألحت عليها في الهواشم السابقة.
(4) ق 163ب، وقارن برقم 183 من المطبوع.
(5) انظر: تهذيب التهذيب - طبعة مؤسسة الرشادة - (12/87).
(6) ق 188، وقارن برقم 237 من المطبوع.
(7) انظر: المشتري في سرد الكني dé(3) (15/2).
سبق بيان ذلك مفصلاً عند ترجمته، ولذا فإن تخريجه هذا لم يخل من الكلام على اختلاف الرواية، وإنما المحفوظ من الشاذ من الأسانيدين مع الإشارة إلى ما وقع في أسانيدر الجرخاني من أهام، أو ما يخالف الأصول السنة أو بعضها، وتعمقاته وإن كانت قليلة، فإنها دليل على متمكنه في نقد الأسانيدين، ودرايته بالعمل الواقعة فيها.

ومن كلامه في اختلاف الرواية - مثلاً - في الترجيح: حديث بريدة الأسلمي:

«بكرنا بالصلاة في يوم الغيم. فإنه من فاتته صالة العصر حبب عمله»(1) حيث رواه الجرخاني من طريق وكيع، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة به.

فقال ابن مردوخ: (هذا حديث عال، وهو من شرط محمد بن ماجه)

الترويتي، أخرجه في الصلاة في كتابه، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الضباع، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي نحوه. كذا رواه الأوزاعي فقال: عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، ورواه هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن أبي المليج عامر بن أسامة الهذلي البصري، عن بريدة بن الحنفي أبو سهل، ويتناول: أبو عبد الله الأسلمي، وهو المشهور.

الصحيح.

وهياج他对 على ما في بعض أسانيدر الجرخاني من مخالفة لبعض الكتب

السنة. كحديث جبير بن مطمع، عن أبيه يرفعه: (من يفعل هذا فليس مقه شيء
من الكبير) (2) حيث رواه الجرخاني من طريق شيبة بن سوار، عن ابن أبي ذنب،

عن القاسم بن عباس، عن نافع بن جبير بن مطمع، عن أبيه به.

(1) الحديث رقم (159) وهو الحديث الثامن من المجلس الرابع عشر.

(2) 555.

(3) الحديث رقم (176).

(4) 161.

(5) الحديث رقم (189).
فقال ابن مربويه: (رواء الترمذي في جامعه عن علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، عن شيبة بن سوار هذا: عن القاسم بن عباس ولم يذكر فيه ابن أبي ذنب).

وقال: هذا الحديث حسن غريب\(^1\).

وقوله عن حديث رواه الجزراوي من طريق جابر، عن أم ميشار، عن حفصة.

ترفعه: "إني أرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد من سله! بدردا...

الحديث\(^2\)."

فقال ابن مربويه: (كذا في هذه الرواية، ورواه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم ميشار، عن النبي ﷺ من غير ذكر)

حلفة\(^3\).

وقوله عن حديث رواه الجزراوي من طريق يحيى بن أبي بكر، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن هلال بن يساف، عن أبي حازم، عن أبو هريرة يرفعه: "من أتى هذا البيت، يعني الكعبة، فلم يوفق.

الحديث\(^2\)."

فقال ابن مربويه: (كذا رواه يحيى بن أبي بكر، عن إبراهيم بن طهمان.

والحديث صحيح متفق عليه من حديث منصور، عن أبي حازم سليمان الأشجعي، من غير ذكر هلال بن يساف\(^2\).

حكمه على الأحاديث:

حكم ابن مربويه على جملة من الأحاديث ليست بالقليلة (قراءة الربع من القسم الذي قمت بتجزئته)، وهو يصدر الحكم على الحديث في أول التخريج، وقد تتنوعت

\(^{(1)}\) ق 77ب.

\(^{(2)}\) الحديث رقم (326).

\(^{(3)}\) ق 77ب.

\(^{(4)}\) ق 23ب، وقارن بق 152 من المطبوع.

\(^{(5)}\) ق 29ب، وقارن بق 170 من المطبوع.
عباراته في الحكم على الأحاديث، ولم تخرج أحكامه عن الصحيح في الغالب، وهي
على النحو التالي:

* يحكم على الحديث وهو كان في الصحيحين أو في أحدهما، وهذا الغالب على
أحكامه: كتوله:

- صحيح عال، انتفرد به مسلم(1).
- صحيح عال، أخرجه مسلم(2).
- صحيح بالإتفاق، أخرجاه جميعاً في صحيحهما(3).
- صحيح ثابت، متفق عليه(4).
- صحيح عال، متفق على صحته(5).
- صحيح عال، متفق عليه(6).

ويلاحظ أيضًا أنه يقيّد حكمه على الأحاديث من خلال الرواة الذين ينتقى
فيهم الجزائي مع الشيوخ في صحيحهما، كتوله:

- متفق على صحته من حديث منصور بن المعتمر(7).
- متفق عليه من حديث صالح بن صالح، عن الشعبي(8).

---

(1) ق61 ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب
(2) ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب
(3) ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب
(4) ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب
(5) ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب ، ق61ب
- متفق عليه من حديث شعبة، عن قتادة، عن ابن(7).

- صحيح متفق عليه من حديث الزهري، عن أنس، من حديث سفيان بن عيينة، عن(8).

- مجمع على صحته من حديث الزهري، من هذا الطريق (أي الطريق الذي ساقه الجرجاني عن الزهري فما فوق)(9).

* وقد ينصَّ أحياناً على أن الحديث على شرط أحد أصحاب السنن، دون الحكم عليه، كقوله:

- هذا الحديث من رسم الترمذي(1).

- هذا حديث عال، وهو من شرط محمد بن ماجه التزويتي(2).

- ترجمة الصحاب بن محمد الأحماسي، عن مرة بن شراحيل الكوفي، الهذاني، عن ابن مسعود، من رسم الترمذي(3).

- حديث من شرط النسائي(4).

* وقد يكتمل أحياناً مجرد وصف السنن دون الحكم عليه، كقوله:

- هذا حديث مشهور واضح الإسناد(5).

- رواته مشاهير كبار(6).

---

(1) ق 548، وقارن برقم 157 من المطبوع.
(2) ق 550، وقارن برقم 158 من المطبوع.
(3) ق 787، وقارن برقم 223 من المطبوع.
(4) ق 888، وقارن برقم 327 من المطبوع.
(5) ق 787، وقارن برقم 207 من المطبوع.
(6) ق 597، وقارن برقم 266 من المطبوع.
(7) الحديث رقم (218).
(8) ق 88.
* ومن أقوى العبارات التي وقفت عليها في تصحيحه، قوله عن حديث عبد الله
ابن عمر بن العاص يرفعه: "إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعًا يَنتَزَعُه من الناس..."، قال: (اتفق أئمة الدين يجميعها على قوته وصحته من رواية أبي
المدنر هشام بن عروة بن الزبير الأسد، ابن بنت أبي بكر الصديق، عن عبد الله بن
عمرو بن العاص).

وينص أحيانًا على الغرابة والتفرد في السند، كقوله:
- غريب بهذا الإسناد، تفرده به العباسي بن الوليد... (1) ثم يذكر الطريق
المحفوظ.

- غريب من حديث عبد الملك بن زيد بن سعيد بن عمرو بن نفيق القرشي
العديوي، قال الحفاظ: هو ضعيف (2).

* إذا كان الحديث من طريق الجرجاني فيه ضعف، وهو صحيح من غير هذا
الطريق، أشار إلى ذلك، كقوله عن حديث رواه الجرجاني من طريق عبيد بن معتب
- وهو ضعيف - عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان، عن النبي
: "أنه بال على سبأ قوم ثم توضأ ومسح على خفية" (3).
قال ابن مردوية: (صحيح من حديث أبي وائل عن حذيفة) (4).

كلامه على غريب الألفاظ:

لم أجد ابن مردوية تكلّم على الغريب إلا في موضع واحد (5)، حيث شرح كلمة
"السببان" فقال: "السببان: أي الجانع".

---
(1) ق 787. (2) ق 788. (3) ق 789. (4) Q 428. (5) ق 882. (6) الحديث رقم (139).
الفصل الثالث
دراسة أحاديث الجزء المحقق

وفي مباحث:
المبحث الأول: دراسة المتون دراسة موضوعية.
المبحث الثاني: بيان الصناعة الحديثة في الأحاديث المحققة.
المبحث الثالث: دراسة أساليب الأحاديث المحققة.
المبحث الأول
دراسة المتون دراسة موضوعية
المبحث الأول
دراسة المثون دراسة موضوعية

(1) تقسيم المثون إلى موضوعات فقهية

قامت بترتيب أحاديث الكتاب على الكتب الفقهية، فبلغت تلك الكتب (38) كتابًا أذكرها مبتدئة بأكثرها حديثًا:

<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم الكتب</th>
<th>عدد الأحاديث</th>
<th>أرقام الأحاديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>كتاب الصلاة</td>
<td>(17) حديثًا</td>
<td>159، 175، 176</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>204، 207، 224، 235</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>239، 240، 244، 245</td>
</tr>
<tr>
<td>كتاب الأدب</td>
<td>(14) حديثًا</td>
<td>137، 144، 146، 147</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>153، 205، 172، 171</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>201، 214، 216</td>
</tr>
<tr>
<td>كتاب الحج</td>
<td>(10) أحاديث</td>
<td>141، 143، 145، 163، 162</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>192، 271</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الكتاب الفضائل
(9) أحاديث
140
(245, 241, 196, 189, 209).

الكتب الجهاد
(7) أحاديث
255
(291).

الكتاب الزكاة
(7) أحاديث
274
(174)
(198, 215, 244, 230).

كتاب التفسير
(6) أحاديث
156
(194, 191, 161, 254, 293).

كتاب الرقاق
(6) أحاديث
165
(176, 166, 257, 226, 196).

كتاب الصدقة
(6) أحاديث
173
(266, 242, 179, 223).

كتاب الظهارة
(6) أحاديث
139
(289, 278, 249, 187, 154, 139).

كتاب الإمارة
(4) أحاديث
183
(286, 282, 231, 286).

كتاب الإيمان
(4) أحاديث
200
(224, 212, 200).

كتاب البيعة
(4) أحاديث
169
(185, 208, 206).

كتاب الجند
(4) أحاديث
158
(240, 166, 206).

كتاب الحدود
(4) أحاديث
184
(279, 238, 216).

كتاب العلم
(4) أحاديث
155
(250, 218, 294).
| كتاب الطب | (6) حديث (157، 162، 166، 272) |
| كتاب النكاح | (2) حديث (138، 261) |
| كتاب الاستئذان | (1) حديث واحد (210) |
| كتاب الأضاحي | (1) حديث واحد (180) |
| كتاب الأطعمة | (1) حديث واحد (268) |
| كتاب الأقضية | (1) حديث واحد (233) |
| كتاب الأعيان والندور | (1) حديث واحد (164) |
| كتاب الديبات | (1) حديث واحد (188) |

كتاب اللباس | (4) أحاديث (149، 260، 246، 247) |
كتاب الدعوات | (3) حديث (150، 181، 281) |
كتاب الفتن | (3) أحاديث (248، 210، 196) |
كتاب الأشربة | (2) حديثان (238، 195) |
كتاب البر والصلة | (2) حديثان (176، 235) |
كتاب التوبة | (2) حديثان (260، 196) |
كتاب الصيام | (2) حديثان (233، 231) |
كتاب الصيد | (2) حديثان (286، 142) |
والذبائح |


تحقيقات المكتون إلى أحاديث قولية وفعلية

(2) تقسيم المكتون إلى أحاديث قولية وفعلية

قمت بتقسيم (المكتون) (٧) إلى :

أحاديث قولية، وأحاديث فعلية، على النحو الآتي :

(أ) الأحاديث القولية :

بلغ عدد الأحاديث القولية : (١٦٩) حديثًا، وهي :

١٣٧ - ١٣٨ - ١٤٠ - ١٤١ - ١٤٢ - ١٤٣ - ١٤٧ - ١٤٨ - ١٤٩ - ١٥٢
المبحث الثاني
بيان الصناعة الحديثة
في الأحاديث المحققة
الاحصائيات الفعلية:

وبلغ عدد الأحاديث الفعلية (19) حديثًا وهي:


الصناعة الحديثية

عند الإمام الجرجاني رحمة الله

تعني بالصناعة الحديثية: «تتبع أسئلة الحديث وطريقه واستقصاؤها، وي بيان قيمتها النقدية في الإخراج وما يتبع ذلك من علوم الجرح والتعديل، وأسماء الرواة وكتابهم وضبطهم وما إلى ذلك من الفوائد الحديثية الفنية»(1).

لقد انتهج الإمام الجرجاني منهج من سلفه من المحدثين في إخراج مؤلفاته مصحوبة بالإسناد، واستخدام كافة المصطلحات والصناعات الحديثية، ولم ينقل عنه مصطلحات خاصة انفرد بها عن سائر المحدثين والمؤلفين في هذا الفن.

ويمكن حصرها من خلال الأحاديث التي تمت دراستها في هذه الرسالة في نوعين:
اء ما يتعلق بالرواية.
ب - ما يتعلق بالإسناد.
أ - فأنا الصناعة الحسيثية التي استخدمت في الرواية فإنها تتمثل في:
جواب - كثيرة منها:

1 - يميز الرواية بالألقاب:
من مظاهر اهتمام الجرجاني برواية الحديث، وتمام معرفته بهم، تبيانه للألقاب
الواردة في أسانيده، ولا يخفى أهمية معرفة هؤلاء الرواة المذكورين في الإسناد بهذه
الصفة؛ إذ كيف يمكن للناقد إصدار حكمه على الحديث قبل أن يعرف أسماء روائه
وأحوالهم:
ومن شواهد ذلك:
قال الجرجاني في إسناد حديث (١٦٤)؛ ( . . . حديث أن حمد بن محمد بن رزبق
الصنعاني - المعروف بأب الإعجم . . .).

2 - تميز الراوي المهم:
إن الكشف عن أهم في الإسناد ليس من الأمور الميسورة، بل يتطلب اطلاعا
واسعاً، ومعرفة بالرواية وشيوخهم وتعاريفهم وطبقاتهم، وإذا توافرت هذه الوسائل لدى
المحدث أمكن أنه يحدد الراوي المهم عن طريق النظرية المثلى في الإسناد.
ومن شواهد ذلك:
قال الجرجاني في حديث (١٧٠)؛ ( . . . سمعت المستورد - أخا بني فهر
. . .).
وقال أيضًا في حديث (١٦٤)؛ ( . . . حديث أن الأطربي - ابن عم عبد الله بن عون
. . .).

3 - تحسين موطن رواية الحصيني:
إن تحديد موطن رواية الحديث وتوضيح البلد الذي حدث به الرواى هذا الحديث له أهمية بالغة؛ إذ يسهل معرفة حال الرواة الذين اتهموا في روايتهم في بلد معين.

ومن شواهد ذلك:
قال الجرجاني في حديث (١٦٩): ( . . . حدثنا أبو عتية أحمد بن الفرج الحجازي - بحاص - . . .).
وقال أيضًا: في حديث (١٧٠): ( . . . حدثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري - بغداد - . . .).

ب – وأما الصناعة الحديثية في – الإسناد:
فمالم تنوع طريقته في إخراج أحاديثه، فإنه يمكن حصرها فيما يلي:
أ – أن يخرج كل إسناد مع منه عليه أفراد فيه – الرواية:
القيم المعمري للرواية. تأتي المحدث لنا مثل ما سمعها، وهذه الطرقية ليس فيها مزيد جهد، ولا تتطلب كبر عنا، وتمثل هذا النوع كثيرة جدا.
ب – أن يخرج الحديث الواحظ الصريح، تحدثت أسانيده في قالب إسناد واحد، فإبالي الحديث بين الرواية أو بتحويل السنن، أو بهما معا.

١ - المطلق - بين الرواية:
إن صور العطف بين الرواية في أسانيد الجرجاني يمكن حصرها في نوعين، وهذان النوعان إما أن يتفق في المتن المروي أو يختلفوا.
أ – عطفه بين الرواية عند التفاوت:
ويكثف الجرجاني بإبراد روايتهم، ومشأل ذلك: قال الجرجاني في حديث (١٧٥): ( . . . حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن الخارث، وابن جريج، عن ابن...
المنكدر...

- عطلته بين الرواة عند اختلافهم:

وينبئ فيه على ما انفرد به أحدهم دون سواه، ومنها ذلك: قال الجرجاني في

حديث (١٧٣) :

- أخبرنا حاجب بن أحمد، حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع، حدثنا
عبد الله بن غير، ومحافظ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان

ضائع النبي ﷺ.

وقال محاضر - فراش رسول الله ﷺ.

مثال آخر: قال الجرجاني في حديث (٢٢٤) :

أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي، حدثنا محمد بن أحمد
بن أبي العوام الواسط، ح، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني -

واللفظ له - حدثنا أحمد بن عاصم...

٢ - التحويلة بين الإسناد:

طريقة الجرجاني أن يخرج الحديث الواحد الذي تعدد أسانيده في قالب حديث
واحد، باستعمال الرمز (ح) وهو مختصر التحويل من إسناد إلى آخر، ويكون العطف
فيه على نقطة بين هذه الأسانيد.

وعلل عنده أشكالًا عديدة في هذه الطريقة، لكنني لم أجد في الأحاديث التي تحتوي

هذه الرسالة إلا شكلًا واحدًا، وهو :

التحويلة الواحدة في الإسناد، ومنها ذلك: قال الجرجاني في حديث (١٥٥) :

أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري، حدثنا أبو البختري عبد الله بن
محمد بن شاكر، ح، وحدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، حدثنا أبو جعفر
أحمد بن عبد الحميد الخرثي الكوفي، قالا: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة...

١٥٩
ج - التنبيه على غرائب الأحاديث وأفرادها:

إذا ترحج لدى الجر gái غرابة حديث ما، وأن ليس له إلا طريق واحد، فإنه ينح
القارئ كذلك إلى هذه الفائدة، ومستعمل لذلك أسلوبًا علميًا فيه الدقة والاحتياط.

مثال ذلك:

قال الجرائي بعد أن ساق إسائ الحديث (204):
قال أبو أحمد: لم يرو جعفر عن هذا الشيخ إلا حديثًا واحدًا، يعني هذا الحديث.

4 - التنبيه بالنكارة على الثقة إذا روى الحديث منفرقاً، أو مخالفاً.

عن شيخه بعينه:

لعل السر يكمن وراء إشارة الجرائي للنكارة والقيام بكشفها خوفاً من التباصه
على غير أولي الشأن من الفقهاء وغيرهم، فيظنون حديثًا سويًا، بينما هو في واقعه
حديث منكر: لأن من تفرد به لم يبلغ من القوة ما يوجب للتفرد، ومثال ذلك:
حديث رقم (185) بعد أن ساق إسائ الحديث وتمت، وقال عن زيادة في آخر
الحديث: «وإنه من يخالط الربيه يوشك أن يجس».
قال: فلا أدرى أشيء كان في الحديث، أم أنه شيء قاله الشعبي.

مثال آخر:

أشار في الحديث رقم (263) بعد أن ساق إسائ الحديث وتمت، إلى زيادة في
الحديث فقال:

وكان ابن أبي ليلى يزيد فيها: «وعليها معهم».

ه - التنبيه على عدم وجود علة قاطعية في الحديث:

وصمة التدليس تلتصق براوي الحديث، حتى ولو دلس مرة، وذلك من باب
الحقيقة: حدث رسول الله ﷺ، فيحيي بن أبي كثير ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل،
ولأجل ذلك نه عليه في هذا الإسناد، لرفع توه التدليس أو الإرسال، ومثال ذلك:
المبحث الثالث
دراسة أسانيد الأحاديث المحققة
ما قاله الجرجاني في إستاد حديث (146) :
أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصهاري. حديثا أحمد بن مهران ابن خالد اليزيدي. حديثا علي بن قادم، أخبرنا سفيان البخورى. عن الحجاج بن فرسطة،
عن يحيى بن أبي كثير. رفعه إلى أبي سلمة. 
و التنبيه على تفاوت طرق التحول وصيغها من شيخ إلخ آخر.

و تصريحه ببطلان عنده الأصحاب. وشاهد ذلك، قال الجرجاني في الحديث 149) :
أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي بانتخاب أبي علي الحافظ.

وقال أيضا في الحديث (223) :
أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف بانتخاب ابن مطر.

المبحث الثالث
دراسة أسانيد الأحاديث المحققة

استقراء أسانيدي الأحاديث المحققة يؤد إلى النتائج الآتية:
(1) للإمام الجرجاني أحاديث مستخرجة على البخاري ومسلم يلتقي فيها سنده
بأسانيد الشيخين (1) أو أخذهما (2).
(2) ليس له طريقة محددة في ذكر أسماء الرواة.

(*) هذا التقسيم خاص بالأحاديث المرفوعة فقط.
إحصائية لبيان عدد الأحاديث التي أخرجها المصنف

وتقسيمها من حيث درجتها

- بلغ عدد الأحاديث والأثر والنصوص الشعرية مائتي وواحداً وستين نصًا (١٦١).

في القسم المحقق.

- الأحاديث المرفوعة:

بلغ عدد الأحاديث المرفوعة مائتي وخمسة وثلاثين حديثًا (١٢٥) بعضها صحيح.

وبعضها حسن، وبعضها ضعيف، وبعضها ضعيف جدًا، وبعضها موضوع.

وفيما يلي ذكر لأرقام الأحاديث موزعة على التقسيم السابق:

أولاً: الصحيح، بلغ (٣٣) حديثًا وهي:

يَا: المسن، بلغ (24) حديثًا، وهي:
(138)، 148، 142، 147، 145، 144، 168، 186، 184، 182، 181، 180، 178، 176،
173، 169، 174، 175، 161، 157، 147، 145، 143، 139، 136، 132، 119،
377، 375، 376، 373، 372، 367، 359، 354، 350، 340، 332، 330، 325، 319، 316، 310، 291، 290، 287، 288، 285، 282، 281، 280، 278، 276، 273، 268، 265، 262، 256، 251، 249
240، 239، 237، 236، 234، 228، 226، 225، 223، 221، 214، 216، 215، 210، 201،
202، 203، 204، 205، 206، 25، 198، 194، 192، 190، 180، 176، 180، 182، 183، 187، 188، 163، 162، 161، 157، 156، 143، 145، 140، 139،
(7) حديثات صحيحة، وهي:
(141)، 149، 150، 158، 157، 172، 176، 191، 195، 211، 244، 231، 232، 230، 229، 227، 225، 223، 221، 219، 217، 215، 210، 205، 203، 201، 200،
(18) حديثًا، وأحدًا، وهي:
(218)، 203، 201، 200، 199، 198، 196، 194، 192، 190، 180، 176، 174، 172، 168، 165، 163، 161، 157، 156، 154، 152، 150، 148، 147، 145، 143،
(4) أحاديث، منها:
(2) حديثان صحيحان، وهما: (156، 221).
(1) حديث واحد ضعيف، وهو: (240).
(2) حديث واحد موقف في الحكم عليه، وهو (196).
(10) عشرة أحاديث، منها:
(2) حديثان حسنان، وهما: (166، 226).
و(٧) أحاديث ضعيفة، وهي: (١٥٠، ١٦٥، ١٧١، ١٨١، ٢١٢، ٢٦٦، ٢٧٩، ٣١٢).

و(١) حديث واحد موضوع، وهو (٢٨٣).

٦ وعصف النحوس الشهيرة (١٢) نصا شعريًا، وهي: (١٥١، ١٦٧، ١٨٢، ١٩٣، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٧٠).

٧ الصحيح منها: (٢٨٤).

٨ الحسن: (١٦٧، ١٨٢، ٢٥٢).

٩ الضعيف: (٣١٣، ٢٣٩، ٢٦٧).

١٠ الموضع: (٢٧٠).

١١ الموقف في الحكم عليه: (١٦٧، ٢٣٧).

١٢ وبلغ عصف الأحاديث المنقطعة حديثان، وهما: (١٦٢) (١٦٤).

١٣ وبلغ عصف الأحاديث القصيرة حديثًا واحدًا، وهو الحديث: (١٥٤).

١٤ وبلغ عصف الأحاديث الموقوفة التي لها حكم الرفع، حديثًا واحدًا، وهو الحديث: (١٥٦).

١٥ وبلغ عصف الأحاديث الشاذة: حديثًا واحدًا، وهو الحديث: (١٨٧).

* * *
نماذج
من صور المخطوطة
الورقة الأولى من المخطوط - النسخة الظاهرة
الورقة الثانية من المخطوط - النسخة الظاهرة
الورقة الأولى من المجلس الثالث عشر - النسخة الظاهرة
الورقة الأولى من المجلس الثالث عشر - النسخة البريطانية
السماوات ـ ص 198
القسم الثاني

تحقيق النص
المجلس الثالث عشر

١٣٧ - (حدثنا أبو عبدالله الجرجاحي إبلاة) قال (َّ): حدثنا (َّ) أبو طاهر (٢٣٠/٨٠)
محمد بن الحسن المحمد أبازادي النيسابوري (١). (قال) (َّ) حدثنا أبو البختري
عبد الله بن محمد بن شاكر (٢). ح

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (٣) قال (َّ): حدثنا
أبو جعفر أحمد بن يزيد أحمد الحارثي (٤) قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة (٥)
حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بكر(٦) عن أبي بكر (٧) عن أبي موسى
الأشعري (٨) (٨). قال:

احترق بيته َّ عليه بالحبشة من الليل، فلم َّ حُكَّم رسول الله ﷺ
بشتأنهم قال: إن َّ هَذَا النار إنا هُنَا كُنْنَا لَهُمْ ﴿فَإِذَا نَمَتَ فَأَطْفَأْنَاهَا عَن نَّكُور﴾

(١) ما بين التقوس سقطت من (ب).
(٢) في (ب) ; أخبرنا.
(٣) في (ب) ; أخبرنا.
(٤) في (ب) ; أخبرنا.
(٥) في (ب) ; أخبرنا.
(٦) في (ب) ; رضي الله عنه.

ترجم الرواة:
(١) محمد بن الحسن بن محمد الحسن أبو طاهر النيسابوري، ومحمد أبازادي ؛ مسلم
الأولى، وفتح الثانية، بينهما الجبهة الممتلئة، وبعدها الدال الممتلئة، ثم الباء المقطورة بواحدة بين الاثنين.
وفي آخرها الدال الممتلئة، نسبة إلى محمد أبازادي، وهي محلة خارج النيسابور.
روى عن: أحمد بن يوسف السلمي، وعلي بن الحسن الهلالي، وعيسى الدورلي، وحامد بن محمود.
وغيرهم.
روى عنه: ابن مسند، ومحمد بن إبراهيم الجرجاحي، ومحمد بن محمد بن محمص، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (٢٣٦ه).

أقوال العلماء فيه:
قال أبو عبد الله الحاكم: «اختفت إليه لسماح أكثر من سنة، ولم أصل إلى حرف من سماني منه، وقد
سمعت منه الكثير».

- وقال السماعي: «كان من أكبر المشايخ الثقاف، وكان مقدما في معرفة الأدب ومعناي القرآن».
- وقال الزهري: «كان من أعيان الثقاف العلمين بعاني التدريب، وبالأدب، يقع حديثه في التفاصيل».
- وقال أيضاً: «يقع لنا حدثه عالي، وقد أكثر عنه أبو عبد الله بن منده وغيره».
- وقال ابن العماد الجندلي: «كان إمام الأئمة ابن خزيمة إذا شك في لغة ساله».

الحكم: محمد بن الحسن المحمد أباذى تمت.

مصادر توجهت:


(2) عبد الله بن محمد بن ناصر الغنبري، أبو النجاح، البغدادي.

والغزيري: يفتح العين المهملة، وسكون النون، وفتح البا، الموحدة، والرء، نسبة إلى بني العتيق، وهم
جماعة من تميم.

روى عن: أبي أسامة حماد بن أسامة، ومحمد بن بشر العبد، وحسين بن علي الجعفر، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن الحسن المحمد أباذى، واسماعيل الصفار، وعبد الرحمن بن أبي حامد، والقاضي
المحمدي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (620هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامد: "شيخ" (***).

(*) (التفصيلات: الأجزاء الثقافية، وهي عشرة أجزاء لأبي عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي
الأصبهاني. المنهاج سنة 789هـ) انظر الرسالة المستفادة (ص 98).

(**) شيخ: قال قاسم على سعد: "هذه الفجوة من الأخطاء التي يَكتب حديث أهلها للاعتبار. وهذه العبارة
منزلتها على وجه الدقة من أذن مراتب التدريس ومراتب التجرب، مع ميل يسير إلى التحديد.

والالتباس، يتبين لنا:

- أن هذه الفجوة بطلّ نوعها على الرجل إذا لم يكن معرفًنا بالرواية بعين أخذ، أو أخذ عنه، وإنما وقعت له
رواية الحديث أو أحاديث فهو بوربه. وقد لا يكون من هذه صفة من أهل العلم.
- وقد يقولون لها للرجل باعتبار قلة ما يرويه عن شخص مخصوص.
- كما أن فجوة شيخ تستعمل في الغالب على من هو ليس من الآثات بل فيه ريب خفيف.
- كما يستخدم فجوة الشيوخ مثلاً الكبار في السن والقدامى.
- كما قد يطلق العلماء لفظة الشيوخ على النقاد الذين هم دون الأئمة الحفاظ.

- اقتبس في علم الجرح والتعديل (ص 100).

- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي وهو صدوق  

- وقال ابن حبان: مستعين الحديث.

- وقال الدارقطني: ثقة صدوق.

الحكم: أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر. صدوق.

محاضر ترجمته:

اجرح والتعديل (10/126، النقات لابن حبان (266/8، تاريخ بغداد (168/4، السير (267/8، العبر (168/4، الشدارات (267/8، القرآن، محمد بن يوسف، أبو الخياصر.

والأصم: يفتح الألف والصاد المهملة وتشديد الميم في آخر الكلمة وهذه صفة من كان لا يسمع من الصم.

رواية أحمد بن عياض الحارثي، وآخرون بن يوسف السلمي، وعباس الودوي، وبحر بن نصر الخولاني، وأحمد بن الأزهر، وغيرهم.

رواية: محمد بن إبراهيم بن جعفر الجرخاني، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي الإسفإرياني، وأبو عبد الله بن مسعود، وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد، وأبو عبد الله الخاكم، وأبو طاهر بن محمد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة 326ه.

أعمال العلماء فيه:

- قال ابن أبي حاتم: لما بقي لكتاب المبسوط راو غير أبي العباس الورقاء، وبلغنا أنه ثقة صدوق.

- وقال الحاكم: ما رأيت الرحالة في بلد أكثر منهم إليهم، رأيت جماعة من الأندلس ومن أهل فارس.

على بابه.

وقال أيضًا: حدث في الإسلام سنين وسبعين سنة، وكان محدث عصره ولم يختلف في صدقة وصحة.

- وقال السمعاني: لم يختلف في صدقة وصحة، وضابط أبيه يعقوب الورقاء لها، وقال أيضًا:

كان أحد النقاد المكترين.

- وقال المدخلي: سئل إمام الأئمة ابن خزيمة عن كتاب المبسوط للشافعي، فقال:

(1) صدوق: قال السخاوي: صدوق وصف بالصدق على طريقة المُبالغة، وهو دون الناقة.

انظر: اقتباس المغتث (1365/276 - 1366).

(*) صدوق: قال السخاوي: صدوق وصف بالصدق على طريقة المبالغة، وهو دون الناقة.

انظر: اقتباس المغتث (1365/276 - 1366).
قال قاسم علي سعد : «الصدوق من كان عدلاً ضابطاً . إلا أن ضبطه أقل من ضبط الثقة . فليقع خطاً في بعض حديثه».

انظر : مباحث في علم الجرح والتعديل (ص 36).

«سمعوم من أبي العباس الأنصار فإنه ثقة (3) . وقد رأيت جمعه من أبيه مصر ، وأبوه يضبط سماعه».

المحكم : محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم : ثقة .

ملاحظات ترجمته :

الأنساب (178/1 - 179/5) ، السير (15/2) ، السير (15/4) ، تذكرة الخلافات (2/8) , العبر (2/7) , الشذرات (2/37) .

(4) أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي . أبو جعفر الفرشي الكوفي.

والحارثي : هذه النسبة إلى قبائل منها : إلى بني حارثة من الحمير ، وإلى بني الحارث بن الحارث ، وإلى بني الحارث بن كعب .

روى عن : أبي أسامة حماد بن أسامة ، وحسن الجعفي ، وجعفر بن عون ، وغيرهم .

روى عنه : محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم ، وأبو عوانة ، وأبي عبدة ، وابن الأعراوي ، وغيرهم .

وقاله : توفي سنة 226ه .

أقوال العلماء فيه :

- ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الذهبي : "المحدث (2) الصدوق" .

المحكم : أحمد بن عبد الحميد الحارثي : صدوق .

ملاحظات ترجمته :

الثقات لابن حبان (8/5) , الأنساب (2/15) , السير (2/9) .

(*) النتائج :

قال الذهبي : «وإذا الثقة في عرف أنتم النقد كانت تقع على العدل في نفسه ، اقتتن لما حمله ، الضابط لما

نقول : ولهم معرفة بالفن» .

انظر : السير (1/16) .


(**) المحدث :

نقل السيوطي عن ابن سيد الناس أنه قال : «المحدث في عصرنا من استغل بالحديث رواية ودرابرة ، وجمع

رواية ، وأطلع على كثير من الرواية والروايات في عصره ، وتذب في ذلك حتى عرف فيه خطأ واشتهير فيه

ضبطه» .
ويقل السبوعي عن العراقي أنه قال: "أنه من عرف المحدثين من يكون له كتاب وقراء، وسمع ووعي ورحل إلى المدن والقرى، وحصل أصولاً من منطون الأحاديث، وفروعاً من كتب المسابق والعلل والتواريخ التي تقرب من ألف تصنيف".

انظر: تدريب الراوي (١٨/١).

(٥) حماد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكوفي.

روى عن: يزيد بن عبد الله، وحماد بن زيد، وسفيان الثوري.

وروى عنه: أحمد بن عبد الحميد، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي نعيم.

وفاته: توفي سنة (١٠١ ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة مأموناً كثير الحديث يدرس ويبين تدليسه، وكان صاحب سنة وجماعة".

- وقال أحمد بن حنبل: "كان ثقة، ما كان أثبته لا يكاد يختفي".

- وقال العجمي: "كان ثقة، وكان يعده من حكمة، أصحاب الحديث".

- وقال ابن حجر: "ثقة ثابت ريا دلس (١٠)، وكان بأخره يعده من كتب غيره، من كبار السادة".

- وقد ذكره ابن حجر في تعرف أهل التقديس (ص ١٠، رقم ٤٤) في المرتبة الثانية من مراتب المحدثين، وهي: من اجتماع الأئمة تدليسه، وخرجوا له في الصحيح لإمامه، وقلت تدليسه في جنب ما روى.

- قلت، هو ثقة، ولا يضير تدليسه، لأنه كما قال ابن سعد، يبين تدليسه.

مصادر ترجمته: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥٨/٦)، الجرح والتعديل (٣/٢٩)، ترتيب الثقات للعجمي (١٩٥/٧)، تهذيب الكمال (١٦٧/٨)، التقويم (١٨٥/١).

(٦) يزيد بن عبد الله بن أبي، بوساطة بن أبي، موسى الأشعري، أبو بوساطة الكوفي.

والآشوري، يفتح الألف، وسكون الشين، وفتح العين، وكسر الرا، نسبة إلى قبيلة أشعر، وهي قبيلة مشهورة في اليمن.

روى عن: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ووجه أبو بردة بن أبي موسى.

وروى عنه: حماد بن أسامة، وسفيان الثوري، وابن المبارك.

وفاته: توفي سنة (١٠١ ه).

أقوال العلماء فيه:

- وثقه ابن مييم، والعملي، وأبو داود.

- وقال أحمد: "يرى بيوي أحاديث منكير".

- وقال ابن حبان: "كان بيوي خطي".

- وقال ابن عدي: "روى عنه الأئمة الثقات، ولم يرو عنه أحد أكثر مما رواه أبو أسامة، وأحاديده عنه مستقيمة، وهو صدوق، وقد أدخله أصحاب الصحابة فيها، وأرجو أن لا يكون به باسر".
قال ابن حجر: "ثقة يخطى قليلاً من السادسة".

(*) التدليس: "هو إخفاء عيب في الإسناد، وحسين لظاهره". انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 589).

تدريب الراوي (1/223).

قيلت: وتم تقسيم، وقال ابن حجر في اليهدي: "احتج به الأئمة كلهم، وأحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة".

وقال أبو زرعة العراقي: "وأما قول أحمد فلا يندخ لأن رواية المناكير لا تتحد في الثقة".

محتويات توجيهات:

تاريخ ابن معيج رواية الدؤوري (2/56)، ترتيب الثقات للعجلي (ص 87)، الثقات لابن حبان (118/6)، الكامل في الشعفاء (2/95)، تهذيب الكمال (5/60)، الببان والتحقيق لأبي زرعة (56)، التقريب (6/1)، هدي الساري (ص 241).

(7) أبو بريدة، وابن عبد الله بن قيس الأنصاري.

روى عن: أبيه عبد الله بن قيس الأنصاري، وأبي هريرة، وحديثة، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب، وعائشة، رضي الله عنهم.

روى عنه: بنو: عبد الله، وبلال بن سعيد، وبيد بن عبد الله، وغيرها.

السفيحي، وحفيده: بريدة بن عبد الله، وغيرهم.

وقتته: توفي سنة (600).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث"، وقال العجلي: "كوفي تابعي ثقة"، وذكره ابن حبان في ترجمته.

- وقال الذهبي: "كان من نبلاء العلماء".

- وقال ابن حجر: "ثقة من الثلاثة".

الحمص: أبو بريدة "ثقة".

ملاحظات توجيهات:

الثقات لابن حبان (5/187)، السير (5/327)، الكافش (2/297)، تهذيب التهذيب (12/81).

التقريب (2/384)، الخلاصة (ص 43).

(8) أبو موسى الأشتر، عبيد الله بن قيس بن سليم بن خطأ، يفتح المهملة وتشديد الفصاد المجمعة - صحابي مشهور، أمه عثمان، ثم علي، وهو أحد الحكّميين بصفين، وكان حسن الصوت بالقرآن، توفي سنة (69).

الحكم على الإنسان

في أبو البخترى، عبد الله بن محمد بن شاكر، وأبو جعفر، أحمد بن عبد الحميد الخرثي، وفاء صدوان،

وكلاهما يُعَدّ حديثه الآخر، فيرتي إسناد المؤلف إلى الصحيح وغيرها.

والحديث صحيح، كما سبأني في التخرج.

التخريج

أخبره البخاري في الأسئلة، باب لا تشرك النار في البيت عند النوم (85/112696). وفي الأدب المفرد له (ص 407، رقم 1322)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (395/11) وصلى في الأثرية، باب الأمر بتطغية الإنا، وإبكي، النطق، وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها (76/2366). وأبو بيلعلى في مسنده (772/12، رقم 238). وعنه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 521/10، رقم 550).

ثالثتهم (البخاري، وصلى، وأبو بيلعلى) عن أبي كريب محمد بن العلاء.

وأخبره ابن أبي شيبة في المصنف (8424-1788/97). وعن عمه مسلم في الموضع السابق (1329/216، رقم 1051). وعن ابن ماجه في الأثرية، باب إطفاء النار عند المبتعت (1598/216، رقم 491). وعن الإمام في المسند (22/323، رقم 3760)، وأبو عبد الله في زوانده على المسن (الوسيط نفسه)، ومن طريقه ابن البخاري في مشيخته (216، رقم 199) جميعهم عن أبي بكر بن أبي شيبة.

وأخبره مسلم أيضاً في الموضع السابق (216، رقم 1596) عن سعيد بن عمرو الأشعري، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن السbai.

وأخبره أبو عونان في المسند (146/5، رقم 8847). وعن الحسن بن علي بن عنانbers (8711، 8717) عن الحسن بن علي بن عنانbers (8711). وعن الحسن بن علي بن عنانbers (8711) عن الحسن بن علي بن عنانbers (8711).

وأخبره في البخاري في شرح السنة (1396/5، رقم 670) عن طريق الحسن بن علي بن عنانbers (8711).

وأخبره ابن البخاري في مشيخته (3/2، رقم 1834، رقم 198) عن طريق محمد بن عثمان بن كرامة.

ثم أخبرت (محمد بن العلاء، وأبو بكر، ابن أبي شيبة، وسعيد بن عمرو، ومحمد بن عبد الله بن فيرو، وأبو عامر الأشعري، وحسن بن علي بن عنان، وعيسى بن أحمد، ومحمد بن عثمان بن كرامة) عن أبي أسامة حماد بن أسامة به بغلة.

قال البغوي في شرح السنة: "هذا حديث متفق على صحته".

ولمثنى شواهد من حديث مجموعة من الصحابة، وهم:

(1) حديث جابر بن عبد الله:

أخبره البخاري في الموضع السابق (111، رقم 2695) و المسلم في الموضع السابق أيضاً.
(3) حديث ابن عمر:
أخرج البخاري في الموضع السابق (١٨٩٣ رقم ٠٥ /١١) ، ومسلم في الموضع السابق أيضاً (١٦٩٥ رقم ٠٥) تلفظ: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون).

(4) حديث ابن عباس:
أخرج البخاري في الأدب المفرد (١٦٩٦ رقم ١٢٢) ، وأبو داود في سننه ، كتاب الأدب ، باب إطفاء النار بالليل (٥/٤٠:٤ رقم ٢٤٧) ، والحاكم في المستدرك (٥/٤٠:٢٨٤ -٢٨٥) من طرق عن عمرو بن طلحة ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عليه مرفوعاً تلفظ: (إذا تتم فأطفئوا سرحكم ، فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم).
والملفظ للبخاري.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة). وسكت.

و قال الباجي في صحيح الأدب المفرد (١٢٥٠ رقم ٤٧٣) : (صحيح).

(٤) حديث عائشة:
أخرج أبو عوانة في مسنده (١٦٧٣ رقم ١٤٦) عن محمد بن إسحاق ابن شهاب ، عن عبد الرزاق ، عن مسعر ، عن الزهري ، عن عروة ، عنها مرفوعاً تلفظ: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون).

و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات.

الفوسيقة ربما جرت القتيلة ، فأحرقت أهل البيت. و الملفظ للبخاري.
أخبرنا أبو محمد حاحب بن أحمد بن سفيان الطوسي (١) ، حدثنا عباد الله بن هاشم الطوسي (٢) ، حدثنا يحيى بن سعيد القطن (٣) ، حدثنا شعبة (٤) ، حدثنا العلاء بن عباد الرحمن (٥) ، عن أبيه (٦) ، عن أبي هريرة (٧) (*) ، عن النبي ﷺ قال :

"المؤمن يغبار، والله (عز وجل) (٨) أчист غزوة".

(*) في (ب) رضي الله عنه .

(**) ما بين الفراءين سقطت من (ب) .

ترجم الرواة:

(١) أبو محمد حاحب بن أحمد بن سفيان الطوسي - تشمل الطاعة المهملة، وهي آخر السين المهملة - نسبة إلى طوس بلحة بكرمان.

روى: محمد بن رافع الفشيري ، ومحمد بن يحيى الطاهري ، وعبد الله بن هاشم الطوسي ومحمد بن حماد الأنصاري ، واسحاقي بن نصر الكوفشي وغيرهم.

وروى عنه ابن مهدي ، والقاضي أبو بكر الخصري ، وعلي ابن إبراهيم منصور المزكي ، وأبو علي الحافظ العيسائي ، ومحمد بن إبراهيم الجرجاني وآخرون.

وقال: قال ذو الفقار: توفي فجأة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة (٣٣٦هـ) ، وذكر الخليلquivo في الإشادة تاريخًا مخالفاً لذلك ، قال: مات ستة سنين وثلاثين وثلاثمائة سنة (٣٣٦هـ) ، والأول أرجح ، لأن أغلب العلماء على أن وفاته كانت سنة (٣٣٦هـ) .

أقوال العلماء فيه:

- قال الحاكم (١) : "لم يسمع شيئاً ، وهذه كتب عمه".

- وقال أيضًا : "بلغني أن شيخنا أبو محمد البلازدي كان يشهد له لقاء هؤلاء ، وكان يزعم أنه ابن مانة وثمان سنين ، سمعته منه ولم يثق إلى ما سمعته منه".


- قال: فاتنجة له من كتب عمه تلك الأجزاء الخمسة".

- وقال ابن عنه : "ثقة".

- وقال الخليلي : "شيخ معمر ثقة".

- وقال الذهبي : "معرض ضبع الحديث".
- وقال ابن حجر: «وقد رأيت ابن طاهر روي حديثًا من طريقه، وقال عقبه: رواته أثبات ثقات». 

- وقال ابن العماد الحناشي: «شيخ مشهور، لقيه ابن مدن، وضعه الحاكم وغيره في اللقي». 

الحكم: حجاب بن أحمد بن سفيان الطوسي «ثقة».

مصادر ترجيمه:

سؤالات مسعود بن علي السجي (ص 788) ، الإرشاد (ص 866/2) ، الآنساب (ص 90) ، والسير (ص 236/5) ، العصر (ص 51) ، المغني في الضعفاء (ص 140/1) ، ميزان الاعتدال (ص 432/4) ، والنساء (ص 146/2) ، الشذرات (ص 432/4).

(2) عيبطالله بن هاشم بن حبان العبدهاك، أبو عبيطالله بن الطوسي.

روى عن: ابن عيينة، والقطان، وأبن مهدي، ووكيع، وأبي أسامة، أبن غير وغيرهم.

وروى عنه: صالح بن محمد الأسد، وأحنين بن محمد القباني، وسلمان بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (525 هـ).

أقوال العلماء فيه:

ذكره ابن حبان في اللقات، وقال: «مستقليم الحديث من المتقنين». وقال الذهبي: «حافظ ثقة». وقال ابن حجر: «ثقة صاحب حديث، من صحاب العاشرة».

الحكم: عبيد الله بن هاشم الطوسي؛ ثقة.

مصادر ترجيمه:

اللقات (ص 363) ، تاريخ بغداد (10) ، السير (ص 236/12) ، الكاشف (ص 133/2) ، والتهذيب (ص 133/2) ، والتزكير (ص 457/1) ، والخلاصة (ص 217).

(3) يحيى بن سعيد بن مروج القطن، البصري، وأحمد بن علي بن الحجاج، وظلمان بن الفقنين، وتشطيب الطاعة.

الجهله: إنذار بن بني القطان.

روى عن: هشام بن عروة، وعبد الله بن عمر، والأعاصير، والعريج، ومخلوف، وبني السائر، وغيرهم.

حكيم، وغيرهم.

وروى عنه: شعبة، وأبن مهدي، وأحمد بن حنبل، وأبن المديني، ومحمد بن بشير، وغيرهم.

وفاته: توفي رحمته الله سنة (198 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال الإمام أحمد: «ما رأيت عنياً مثله».

- وقال ابن حجر: «ثقة، مثنى حافظ، إمام، قدوة، من كبار التاسعة».

- وقال الخزرجي: «الحافظ الحجة أحد أئمة الجرح والتعديل».

الحكم: يحيى بن سعيد القطان؛ ثقة، حجة، مثنى، حافظ، إمام.
مصابح تور جمهه:

(4) شهادة ابن الحجاج بن الوضوع المتصدري، أبو يسالم البصري. وتكريم: يفتح العين المهيلة
والخان البشارة بن فقق وقَّعُرُه المكافئ نسبة إلى عتيك بطن من الأرض
روى عن: حسن البصري، وابن سرّين، وقَدّادة، وأيوب، وخالد الخدا، والأعشت وغيرهم.
روى عنه: سفيان الثوري، وابن عبيبة، وابن مهدي، ووُكٌع، والطباسي وغيرهم.
وفاته: توفي رحمه الله سنة (1160 هـ).

أقوال العالماء فيه:
- قال يحيى بن معين: "إمام التثنين".
- وقال الإمام أحمد: "شعبة أمة وحده".
- وقال ابن حجر: "ثقة حافظ متنين، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتى بالعراق عن الرجال، وذُب عن السنة، وكان عابداً منسابهة".
- الكاملة: شعبة بن الحجاج: "ثقة حافظ، متنين".

مصابح تور حجه:

(5) العالماء بن عبيد الله، بن يعقوب الحرهقي، أبو شبل البصري.
الخليفة: بضم الخاء، وفتح الرا، نسبة إلى حريقة بطن من جهة.
روى عن: أسس بن مالك، وعبد الله بن عمر، ومعبد بن كعب وغيرهم.
روى عنه: مالك، وشعبة، والثوري، وغيرهم.
وفاته: توفي رحمه الله سنة بضع وثلاثين وثمانية، أثناء خلافة المنصور.

أقوال العالماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كبير الحديث".
- وقال يحيى بن معين: "صالح الحديث".
- وقال أيضًا: "ليس به بأس" (*) وقال في موضع آخر: "ليس حديثه بحجة" (**).
- وقال أحمد بن حنبل: "ثقة لم أسمع أحداً يذكره بسوء".
- وقال أبو حاتم: "صالح الحديث، روى عنه الثقات، أثنا، من حديثه أشياء".
- وقال أبو زرعة: "ليس هو بأقوى ما يكون".

(*) (*)
- وقال النسائي: «ليس به يأس» (**).

- وذكره ابن حيان في النكت.

- وقال ابن عدي: "ما أرى بحديته بأننا، ولعلنا نسب برويتها عنه النكت".

وجمل النهدي: "صدوق مشهور، لا ينزل حديته عن درجة الخسان، لكن يتجنب ما أنكر عليه".

- وقال ابن حجر: "صدوق ريا وممن الحامدية".

قلت: كما قال النهدي في سيرته: "صدوق مشهور لا ينزل حديته عن درجة الخسان، لكن يتجنب ما أنكر عليه".

(*) قال ابن معين: إذا قلت: ليس به يأس، فهو نكتة.

النظر: شفاء العليل بأفانذ وقواعد الجرح والتعديل لأبي الحسن مصطفى ابن إسماعيل (ص ٢٨٣).

(**) (ليس حديثه بحجة: هي في المرتبة الثانية من مراتب التدجيل عند ابن معين، وهم من تقبل روايتهم على ضعفهم، فيكتبي حديثهم ولا يحتب به، ولكن ينظر ويعتبر) انظر: رسالة في الجرح والتعديل (ص ٢١)

للحافظ المذبوي.

(***) قال الأستاذ قاسم علي سعد في كتابه مباحث في علم الجرح والتعديل (ص ٣٧ - ٨): «والنسائي يقارب ابن معين أو يماثله في أسفاله (لا يأس به) فهذه الكلمة عند النسائي أعلى منها عند الجمهور، وأذكر هنا أمثلة سواها فيها النسائي بين لفظة (ثقة) ولفظة (لا يأس به).

في ترجمة أحمد بن عبيد الفضي في تهذيب النهدي (٥٩/١) قال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا يأس به.

وكذا في ترجمة أحمد بن علي القرشي (٦/١)، وفي ترجمة أحمد بن سوار المروزي (٥٠/١)، وفي ترجمة أحمد بن إسحاق البصري (١٤/١)، وفي ترجمة إبراهيم بن أبي عبيدة شمر (١٨/١)، وفي ترجمة إبراهيم بن ميمون المروزي (١٨/١)، وفي ترجمة إبراهيم بن هارون البلخي (١٧/١)، وفي ترجمة إبراهيم بن أزهر بن جميل البصري (١٩/١) يقول النسائي: ثقة. وفي موضع آخر يقول: لا يأس به ففعل هذه الأمثلة توضيح ما ذكرته، وهي قبل ما في تهذيب النهدي.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (١٨٦/٦)، الجرح والتعديل (١٨٧/٦)، الشقات (٢٠٤/٦)، الكافن (٢/٣)، الكشاف (٣٢٧/٦)، الكافن (٣٣٢/٦)، التوزيع (٤٣٧/٦)، الترنيب (٤٨٣/٦).

(٦) عبطالرحيم بن يعقوب الجهني. الباحث. مولده الحركة.

والجهني: يضم الجري، وفتح الهاء، وكسر التون، نسبة إلى جهينة، قيمة من قضاعة.

روى عن: أبي سعيد، وأبي هريرة، وأبي عباس، وأبي عمر.
روى عنه: ابنه العلاء، وسالم أبو النضر، ومحمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن عجلان، وأخرون.

أقوال العلماء فيه:
- قال العجل: "تتابع ثقة".
- وقال النحاس: "ليس به بأس".
- وذكره ابن حيان في الثقات.
- وقال ابن حجر: "ثقة" من الثقات.

الحكم: عبد الرحمن بن يعقوب الجهي الخرقي: "ثقة".

ملاحظات ترجمة:
التاريخ الكبير (266/562) - الإجراء والتعديل (5/201) - التفاصيل (5/13) - التفسير (5/20).

تهذيب التهذيب (5/20).

(7) أبو هذيلة وصحابه الله عنه السور - يفتح الحال، وسكون الواء، ومكسر السين: نسبة إلى الحسوس.

الصحابي الجليل حافظ الصحابة، وأختلف في اسمه واسم أبيه، بعث عبد الرحمن وقيل غيره على أقوال كبيرة، وكان من أصحاب الصفة، أسلم عام خبر وشهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لزمه ووافق عليه رغبة في العلم، فاعله للرسول ، توفي سنة سبع وقيل ستة ثماني وقيل تسعة وخمسين للهجرة، وهو ابن ثمان وسبعين سنة.

ملاحظات ترجمة:
التاريخ (48/7) - التقرير (48/2).

الحكم عليه: إنسان الجرحاء:

إسناد حسن من أجل العلاء، بن عبد الرحمن، والحديث صحيح من غير هذه الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما يأتي، في تخبره.

التحرير:

أخرجه أحمد في المستند (24/4 ح 666) عن يحيى بن سعيد القطان به مثله.

وقد تبعه يحيى القطان عليه.

أخرجه مسلم في التوبة، باب غيرة الله تعالى وتخريج الفواحش (276/594)، وأحمد في المستند (375/13 رقم 794)، ومن طريقه أبو عوانة كما في إخضاع المهرب (1932/4 رقم 956/15) عن محمد بن جعفر.

أحمد أيضًا (12/4 رقم 721) عن ابن أبي عدي.

كلاهما: محمد بن جعفر، وابن أبي عدي عن شعبة به بنحوه.
وقد توقع شعبية عليه.

أخرجه أبو عوانة في مسنده كما في اتفاق المهير (967/15 رقم 1932)، وأبي حبان في صحيحه (58/1 رقم 292) جميعهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن العلاج به

بنحوه.

ولله طريق آخر عن أبي هريرة.

أخرجه البخاري في التكاح، باب الغيرة (119/3 رقم 2243)، ومسلم في الموضوع السابق (1186/9 رقم 2215)، والترمذي في الوضع، باب ما جاء في الغيرة (427/3 رقم 1164) وأحمد في المسند (367/10 رقم 545) و(37/1 بقية)، والطينبي في مسنده (113/114 رقم 2469) وعبد الله بن أحمد في السنة (694/1244 رقم 225) وأبى حبان في صحيحه (119/3 رقم 2243)، والبيهقي في السنة الكبرى (119/4 رقم 786) جميعهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: «إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله».

واللفظ للبخاري.

وأخرجه أحمد في المسند (1111/15 رقم 4028) عن طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة: (وهو أبو سلمة) عن أبي هريرة بلفظ السابق.

وللحديث شواهد من حديث:

1) عBALDH للإمام مسلم:

أخرجه البخاري في التكاح، باب الغيرة (119/3 رقم 2243)، ومسلم في الثوبية، باب غيرة الله تعالى ومحرم الفوافش (1113/4 رقم 2780) مرفوعًا بلفظ: «ما من أحد أكبر من الله، من أجل ذلك حرر الفواش، وما أحد أحب إليه المدع من الله».

2) وحديث أسماء بنت أبي بكر:

أخرجه البخاري في الموضوع السابق (319/9 رقم 5222) مرفوعًا بلفظ: «لا شيء أكبر من الله».

3) وحديث عائشة:

أخرجه البخاري في الموضوع السابق (319/9 رقم 5221) مرفوعًا بلفظ: «ما من أحد أكبر من الله أن يرى عبده أو أمه».

الكسوف (319/9 رقم 5220) مرفوعًا بلفظ: «ما من أحد أكبر من الله أن يرى عبده أو أمه».
تذني ، يا أمة محمد لو تعلمنا ما أعلم لضحكتم قليلاً وليكتم كثيرًا » ، وهو طرف من حديث طويل.

(4) وحديث المغيرة :
أخبره البخاري في التوحيد ، باب قول النبي ﷺ : «لا شخص آخر من الله» (396/139 في السنة ١٤٩) ، ومسلم في اللسان (١١٣٦/٢ رقم ١٤٩) مرفعًا بلفظ : «أعجبون من غيرة سعد ، فوالله أنا أخبر منه ، والله أخبر متي من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا شخص آخر من الله ...» الحديث.

خالصة الحكم :
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف ، فقد أخبره الشيخان ، كما أن له شواهد مخرجة في الصحيحين.

غريب الحصير :
الغيرة : يفتح الغناء ، قال ابن الأثير في النهاية (٣/٤) : «هي الحمية ، والأنفة».
وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (٧/٦٧) : «قال العلماء : الغيرة يفتح الغناء ، وأصلها المنع ، والرجل غير على أهله أي يمنعهم من التعلق بابن بنظر أو حديث أو غيره».


139- حديثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم(1) (قال): أخبرنا/ العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي(3) ، أخبرنا محمد ابن شعيب بن شابور(3) ، أخبرنا عبد الرحمن بن سليمان(1) ، عن عبيدة بن معتضد الضبي(6) أنه حدثه عن أبي وائل شقيق بن سلمة(1) ، عن حذيفة بن اليمان(7) ، عن النبي(3) :

أنه قال عليه سباقطة قوم ثم توضأ ومسح علده خفية.

------------------------

(*) ما بين الفوسيين سقطت من (ب).

(**) في ب : رسول الله ﷺ.

ترجم الرواة:

(1) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم. تقدم في الحديث رقم (١٦٧) وهو ثقة.

(2) العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي. أبو الفضل البيروتي. والبيروتي : فتح الباب. وسكون الباب.

وضم الراء. نسية إلى بذلة بساحل الشام . يقال لها : بروت .

روى عن : أبيه . ومحمد بن شعيب بن شابور . ومحمد بن يوسف البيروتي . وغيرهم.

روى عنه : أبو داوود . والنسائي . وأبو حاتم . ومحمد بن حزم العقيلي . وغيرهم.

وقاله توفي سنة (٢٧٠هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال أبو حاتم : «صدق » . وقال ابن أبي حاتم : «صدق ثقة».

وقال النسائي : «ليس به بأسد».

وذكره ابن حبان في التقات . وقال : «وكان من خيار عباد الله المتقنين في الروايات».

وقال السمعاني : «كان من خيار الناس ومن المتقنين في الرواية».

و قال الذهبي : «صدق ، صاحب ليل».

وقال ابن حجر : «صدق عابد ، من الحادية عشرة».

قيلت : هو ثقة . فقد روى عنه جمع . ووثقه جهاده علماء الجرح والتعديل.

مصطلح ترجمته:
الجرح والتعديل (23/12/1985) ، الشقات (8/5/1985) ، الأسنان (2/5/1986) ، الكشف (2/48/1) ، السير (2/12/1985) ، العبر (29/6/1) ، تهذيب التعديل (2/115/9) ، التطوير (2/15/9) ، الشذرات (2/162/1) ، الخلاصة (ص 190) ।

3 محمد بن شبيب بن شابور الأموي : مؤلفه : أبو عبيدة الهذقي

روى عن : عبد الرحمن بن سليمان العربي، والد الشامى، وبحي بن الحارث، وغيرهم.

روى عنه : العباس بن الوالي البيروتي، وجاهز، وهشام بن عمر، وغيرهم.

وقاله : توفي سنة 99 هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال بحري بن مين : "كان مرجناً، وليس به في الحديث بأس".
- وقال ابن المبارك : "ثقة". وقال أحمد بن حنبل : "ما أرى به أساً، وكان رجلاً عائلاً". وقال العجلة : "شامي ثقة".
- وقال أبو داود : "محمد بن شبيب في الأوزاعي ثبت".
- وذكره ابن حبان في الحديث، وقال عبد الرحمن بن إبراهيم (دحيم) وأبن عمر الموصلي : "ثقة". وقال ابن عدي : "ثقة من أهل الدماء. وعدهم فيهم".
- وقال الهذي : "ما علمت به أسا". وقال ابن حجر : "صدوق. صحيح الكتاب. من كبار الناسعة".

قلت : هو ثقة. فقد وجهابة علماء الجرح والتعديل.

مصاحبه توجهته:

التاريخ الكبير (113/7) ، الجرح والتعديل (2/187/7) ، الشقات (9/5/8) ، الكشف (6/24/7) ، السير (12/2/87) ، التذكرة الأخلاقية (1/315/1) ، الهزاز (2/47/8) ، الكشف (2/26/8) ، تهذيب التعديل (2/17/9) ، طبقات الأخلاق (173/15) ، الخلاصة (ص 137) ، الشذرات (629/5) ، مصادر توجهته.

4 عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الدجوان الهذقي : أبو سليمان المطافري : نسبة إلى داريا

قريه في دمشق.

روى عن : راهب بن سعد، والأعشى، وبحي بن عبد الأنصاري، ومحمد بن صالح المدني، وغيرهم.

روى عنه : محمد بن شبيب بن شابور، وإسماعيل بن عباس، والوليد بن مسلم، وغيرهم.

وقالت : توفي سنة 87 وتسعين وثمانية.

أقوال العلماء فيه:

قال أبو حامد : "يكبت حديثه، ولا يبحث به". وذكره ابن حبان في الشقات، وقال أبو داود : "ضعف". وقال عبد الرحمن بن إبراهيم : "ثقة".
مرحبًا،

المقال:

الموضوع:

التاريخ الكبير (389 هـ)، الخرج والتعديل (24 هـ) والفرق (8/376 هـ)، السيرة (18/87 هـ)، المغفي في المسألة (281/2 هـ)، الكاشف (16/22 هـ)، التهديد (24 هـ)، الخلاصة (29/24 هـ).

الغرض:

الهدف من التدوينة هو معرفة حالة الجماعية المتعلقة ببعض الأشياء والآراء المتناقضة.

المست.owner:

من المصدر:

المصدر:

المحتوى:

- قال ابن عبد الله: "عامة أحاديثه مستثمرة، وفي بعضها بعض الرموز. وأرجو أن لا يتبين به الموت مهمة«.
- قال الذهبي: " الصحيح" (**)
- وقال ابن حجر: "صواب يُلمع من اللبامية".
- قلت: هو ضعيف يُعتبر به في المتابعة والشواهد.

مساحيق ثرونية:

الفي:

ويتبنى معتقدات ما من الناس، وفي بعض الأحيان يقترح ما يقصده الجمهور من توهين أمر الراوي.

(5)

مراجع:

- قال ابن منيع: "عبادة ليس بشي..." (***).
- قال محقق البحر في حاشيته (7/241): (إن هذا القول عند ابن عدي لا يقصد به التوثيق، وإنما يريد أن المترجم يكتب حديثه للمتابعة والاعتدال).
- وفي من اختلاف فيه. وقول من وثقه أقرب إلى الصواب من قول من ضعفه. وفي من ليس بحديثه ينكر جداً. وفي من هو مستحيل الحديث وليس في حديثه ما ينكر عليه. وفيمن يحب قبول حديثه. وفيمن حديثه الممتد مستثمرة).
- وقد يقول هذا أيضًا على من لا يعرفه. وفي غالب الأحيان يبدي ما يقصده الجمهور من توهين أمر الراوي).
ـ وقال أحمد: «ترك الناس حديثه».

ـ وقال أبو حامد: «ضعف الحديث، وقال أبو زعامة: 'ليس بالقوي'.

ـ وقال أبو داود: «ضعف»، وقال النسائي: «ضعف وكان قد تغير».

ـ وقال ابن خزيمة: 'لا يجوز أن يحت حديثه.

وذكره الأعيان في الفتح الكبير، وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: 'كان من أخطر وأخطر، حتى جعل يحدث بالأغبياء المفوهة عن أقوام آثرة ولم يتميز حديثه القديم من حديثه الجديد فبطل الاحتجاج به'.

ـ وقال ابن عدي: 'مع ضعفه يكتب حديثه'.

ـ وقال ابن حجر: 'ضعف الاحتلال بالأخلاقية، من الثامنة'.

الحكم: عبادة من مرتضي الشافعي: 'ضعف، واحتلال بالأخلاقية'.

ملاحظات تراجعه:

التاريخ الكبير (127/620) والنص الکبير (74/679) والجرح والتعديل (68/679)، والمجروحين (126/707، والنزاع (173/777)، والإنكار (272/761)، تهذيب التهذيب (81/787)، والتهذيب (154/791) والخلاصة (155/791).

6) شقيق بن سلامة الأسفج. أبو وأمل الكوكفر. والأسد: يفتح الألف والسبين المهمة، وبعدها دال مهلة

نسبة إلى أسد وهو اسم عدد من القبائل.

روى عن أبي بكر، ومنهم، وعلي، وعثمان، وعثمان، وعبيد، وعبيد، وعبيد، وعبيد، وعبيد، وعبيد، وعبيد.

وروى عنه: الشعبي، ومنهم بن مرة، والأعشش، ومعاصم بن يمدود، وعثمان بن أبي سليمان، ومنصور.

ابن المعتمر، وغيرهم.

وقد توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة.

أقوال العلماء فيه:

ـ قال ابن سعد: 'كان ثقة كبير الحديث'.

ـ وقال ابن معين: 'ثقة لا يسأل عن مثله'.

ـ وقال الشيخ عبدالفتاح أبو 과ة في حاشية الرفع والتكمل (ص 241) (إن معتنى التضعيف من هذه الجملة: (ليس بشيء) هو المعتنى الحقيقية لها والمستمعة فيه فلا يعدل عنه إلا بقرية صارفة تدل على أنه يريد من هذه الكلمة كلمة تحدث الواو لا تضعيف).

ـ وقال المنذر في رسالة في الجرح والتعديل (ص 55): (وأنا قولهم: فلان ليس بشيء)... ينظر فيه،

فإن الذي قيل فيه هذا قد وقع فيه غير هذا القائل، واحتل به، فيحتل أنه يكون قوله محصولاً على أنه ليس حديثه بشيء، يحتل به بل يكون حديثه عنه يكتب للأملاك والاستعراض. وإن كان مشهوراً بالضعف فإنه ليس بشيء، يحتل به ولا يتعجر به ولا يستشهد به، ويتحلق هذا بالكرد) أنتهي بتصريف.
- وذكره ابن خان في النقاط.
- وقال ابن حجر: "ثقة مخضرة".

الحكم: شقيق بن سلمة: "ثقة".

مصادر توجيهه:
وتهديد التهذيب (7/250/8)، والتقريب (7/250/8)، وطبقات الخطى (7/250/8)، وتهذيب التهذيب (7/250/8).
(7) حسبفة بن اليمان العبودي - بفتح اللعين المهملة وكسو الموحة وكسو السين المهملة نسبة إلى قبيلة عبس - خليفة الأصدار صاحب جليل من السابقين. صخص في مسلم عن رسول الله ﷺ أعلمه ما كان وما يكون من أزعم العاقلة، وأبوه صحابي أيضًا. استشهد بأحد. وقد معه وأباب شهود بدر. استحلاط المشركون لهم. شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعد.

رواية: الأسود، وربيع بن خراش، وجابر، وعبد الله بن يزيد، وأبو الطفيل، وزيد بن حبيش، وشقيق وغيرهم.

وشهد حذيفة قتله العراق وله بها آثار كبيرة.
توفي في أول خلافة على سنة 33 هـ.

مصادر توجيهه: الأنساب (7/248/8)، والتقريب (7/250/8).

الحكم عليه: إنساح الجرحاني:
سنده ضعيف من أجل: عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العبدي وعبيدة بن متعب الفبي. وكلاهما ضعيف.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين. كما سيأتي في تخريجه.

التخريج:
443) وأبو شببه في المصنف (142/1) وابن الجاردي في المنشأ (173/10) وابن خزيمة في صحيحه (35/1) وابن حبان في صحيحه (147/4) وابن المقدسي في السنة الكبرى (142/1) والبيهقي في شرح السنة (142/1).

وأخره البخاري في الوضوء، باب البول عند صاحبه ومتصرف بخانق (29/1) رقم 274 ومسلم في الموضع السابق (148/1) رقم 176، والنسائي في الطهارة، باب الرخصة في البول في الصحراء، قامان (25/1) رقم 27، والطياري في مسنده (24/1) رقم 176، وابن أبي شيبة في المصنف (172/1) وأبو عوانة (167/1) وابن خزيمة في صحيحه (171/1) رقم 271، وابن حبان في صحيحه (147/4) رقم 1429 والبيهقي في السنة الكبرى (101/1). هكذا ظر FTC من شيوخ.

كلاهما (الأعشش، ومتصور) عن أبي وائل شقيق بن سلمة بن نجواء، وبعضهم مطولاً.

الحكم النهائي على الحديث:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، كما سبق بيان ذلك في التخييم.

شرح الغريب:

السياحة: (يضم السين المهملة، بعدها موحدة هي الموضوع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يعكس من المنازل، وقيل هي الكشنة نفسها).

انظر: النهاية (245/1).

وكان الفاتحة ابن حجر: (هي المزيلة، والكنشة تكون بفنا، الدور مرفقة لأحلها، وتشتت في الغالب سهيلة لا يرد فيها البول على البال) فتح الباري (179/1).
أخبرنا محمود بن الحسين بن الحسن القطان(1) (قال)(*) : حدثنا أحمد ابن يوسف السلمي(2) ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس(3) ، حدثنا سليمان بن بلال(4) ، عن يحيى بن سعيد(5) ، عن سهيل بن أبي صالح(6) ، عن أبي(7) ، عن أبي هريرة(8)(***) ، أن النبي(****) كان على جبل حراء فتحرك ، فقال رسول الله في السابق(9) : «أسكن حراء : فهما عليك ألا نهي - أو سلماً - أو شهيداً» وكان عليه أبو بكر(8) ، وعمر(10) ، وعثمان(11) ، وطهارة(12) ، والزبير(13) وسعد بن أبي وقاص(14)(****).

أخرجه مسلم بن الحجاج (القشري)****** في الصحيح عن أحمد بن يوسف السلمي ، وعبيد الله بن محمد بن يزيد(******) جميعًا عن إسماعيل .

(*) ما بين الفوقيين سقطت من (ب) .
(**) في (ب) : رضي الله عنه .
(***) في (ب) : رسول الله رضي الله عنه .
(****) في (ب) : رضي الله عنهم .
(******) ما بين الفوقيين سقطت من (ب) .
(*******) في (ب) : عبيد الله بن محمد بن يزيد بن خيسي .

تراجم الرواة :

(1) محمود بن الحسين بن الحسن بن الظليل القطان ، أبو يكرو النيسابوري .

روى عنه : أحمد بن يوسف السلمي ، ومحمد بن يحيى الجهني ، وأحمد بن منصور المروزي ، وغيرهم .

روى عنه : محمد بن إبراهيم الجرجاني ، وأبو علي الحسين علي الحافظ ، وأبو طاهر محمد بن محمد بن مهشري الزيادي ، وابن بكرا أحمد بن إسحاق بن آبوب ، وغيرهم .

وفاته : توفي سنة (523ه) .

أقوال العلماء فيه .
قال الحاكم أبو عبد الله المختار:
» أبو بكر القطان الشيخ الصالح، أسند أهل نيسابور في مشاهد النيسابوريين في عصره، وقد أخبرت في
مجلسه غير مرة، ولم يحصل لي عنه شيء.
- وقال الخليلي: «ثقة».

المصنف محمد بن الحسين القطان: «ثقة».

مصادر توجيه:
الإرشاد: (826/3) ، الأنساب: (569/4) ، العبر (123/2) ، شذرات الذهب (276/2).

(2) أحمد بن يوسف بن خالد السلمي، أبو الحسن النيسابوري.

وال وسلمي: بضم السين المهملة، وفتح اللام، نسبة إلى قبيلة سليم.
روى عن: إسماعيل بن أبي اوبس، ونسبه بن عقبة، وعمه بن عون، وعم ابن عبد الله بن زرئ
 السلمي. وأبي عامر الضحاك بن محمد البديل، وحسن بن عبد الله، وحسن بن عبد الرحمن، وعبد الرزاق بن
 همام الصناعي، واللقي بن محمد الطاششي، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن الحسين بن الحسن القتاق، ومسلم، وأبو داود، والسني، ابن مناح، و أبو
عوانة، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (326ه).

أقوال العلماء فيه.
- قال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عنه فقال: «ثقة».
- وقال الدارقطني: «ثقة نبيل».
- وقال الحاكم: هو أحد أعلام الحديث، كثير الرحلة، واسع الفهم.
- وقال الخليلي: كان حافظاً (جوالاً).
- وقال ابن مجنح: «حافظ ثقة، من الحادبى عشرة».
- وقال ابن العماد الخليلي: «كان ثقة».

(*) الحافظ: فيه قولان:
القليل الأول: مُرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، أي من حفاظ مائة ألف حديث رواية ودراية.
القليل الثاني: هو أرفع درجة من المحدثين، بحيث يكون ما يعرفه من الأحاديث وعلوه أكثر مما لا يعرفه.
انظر تدريب الناون (88/1) ، شرح نحية الفكر (19).
الحكم: أحمد بن يوسف السلمي: «حافظ ثقة».

ملاحظات ترجمته:

الجرح والشعور (2/388، الأنساب)، تهذيب الكمال (1/86، التعوضات)، الكافي (2/3)، الشرع (2/147، الفقه)، الخلافة (ص 14).

(3) إسحاق بن عيسى بن أبي عبيدة بن أبوبكر بن مالك بن أبوبكر، عالم الأحياء، أبو عبيدة البيهقي.

والاصلي: يفتح الألف، وسكون الصاد المهملة، وفتح الباء المنقولة بنقطة في آخرها حاء مهملة، نسبة إلى قبيلة أبى حذافة.

روى عن: سليمان بن بالال، وخاله مالك بن أنس، وعبد العزيز بن الهاشمي، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن يوسف السلمي، وزيهر بن حرب، والبخاري، وسلم، وغيرهم.

وقاته: توفي سنة (126ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن ميمون: «صدوق، ضيف العقل، ليس بذلك».

- وقال أحمد بن حنبل: «لا يأبه» وقال أيضًا: «قام في أمر المحتلة مقامًا محمودًا».

- وقال أبو حامد: «محل الصدق، مغفل».

- وقال النسائي: «ضيف».

- وقال الدارقطني: «لا أخباره في الصحيح».

- وذكره ابن حيان في الثقاب.

- وذكره الذهبي في كتابه: «ذكر أسماء من تلكل فيه وهو موقع» (44).

وقال: «صدوق مشهور ذو غرائب».

وقال ابن حجر: «صدوق أخلاً في أحاديث من حفظه من العاشرة».

قَلَّت: هو ضعيف يعتبر به في الشريعة والشواهد، فقد سأله النسائي، وسأله الدارقطني، وقال ابن معين: «صدوق، ضيف العقل، ليس بذلك»، أما أحمد بن حنبل فقد حصن القول فيه، ولكن يلاحظ أن من أسباب ذلك أنه: «قد قام في أمر المحتلة مقامًا محمودًا»، وقال أبو حامد: «محل الصدق، مغفل».

العديد الحنبلي: «فهيد ضعيف لم يؤخذه عن الاحتجاج به عند صاحبي الصحيحين».

فقد أخرج له البخاري الكثير مما توعّب عليه في صحيحه، وكذا مسلم.
والظاهر أنهما انتقلا من حديثه الصحيح المثبت في أصوله، فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح
(ص 391): "ورويا من مناقب البخاري ينسب صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن يثبت منها،
وأن يُعلَم له على ما يتحدث به ويعرض عما سواه، وهو مُشَاعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من
صحيح حدثه، لأنه كتب من أصوله".
ثم قال: "وعلي هذا لا يُجْعَل بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه السناسی وغيره إلا
إن شاركه فيه غيره فتعتبر فيه".

مصادره ترجمته:
التاريخ الكبير (1/264/1) - الجرح والتعديل (2/180/1)، الشقات لابن حبان (898/8)، الأنساب
(174/6) - السير (2/201/1) السير (1/202/1) الهيضان (899/8)، الكاف (887/8)، ذكر
أسماء من تكلم فيه وهو مؤثر (ص 494)، العنصر (2/216/1)، تهذيب التهذيب
(2/271)، السيرة (2/1)، الخلافات (2/58).
(4) سليمان بن بلال النجاشي، أبو محمد وأبو أيوب البصري.
روى عن: يحيى بن الأنصاري، وأبي أسلم، وصالح بن كيسان، وهشام بن عروة، والعلان، بن
عبد الرحمن وغيرهم.
روى عنه: إسماعيل بن أبي أوس، وعبد الله ابن وهب، وسعيد بن أبي مريم، والمنصبي، وعبد الله بن
المبارك، وغيرهم.
وفاته توفي سنة (172ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال محمد بن سعد: "كان ثقة كثير الحديث".
- وقال أحمد بن حبل: "لا بأس به ثقة".
- وقال يحيى بن معين والسناسي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة من الثابتة".
- الحكيم: سليمان بن بلال: "ثقة".

مصادره ترجمته:
التاريخ الكبير (4/64)، الجرح والتعديل (4/103/2)، السير (7/425/1)، تذكرة الخلافات (2/628/1).
(5) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري. أبو سعيد المحترم.
والأنصارى: يفتح القرآن، وسكون النون، وفتح الصاد المهملة، وفي آخرها الراء، نسبة إلى الأنصار.
روى عن: سهيل بن أبي صالح، وسلمان بن بشار، والأعرج، وسعيد بن المسبب، وعمرة بنت عبد الرحمن، وغيرهم.
روى عنه: سلامة بن بلال، والزهري، والأوزاعي، والملك، وسفيان بن عيينة، وسفيان النوري وشعبة.
والبيت بن سعد، وعبدالله بن المبارك، وغيرهم.
وقاله: نوفي سنة ١٤٢ هـ.

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "ثقة حققة كثير الحديث".
- وقال أبو حاتم: "بوزيعي الزهري في الكتربة".
- وقال علي بن المدني: "له نحو من ثلاثمائة حديث".
- وقال أحمد بن حنبل: "حيح بن سعيد ثابت الناس".
- وقال الذهبي: "حافظ، فقيه، حجة".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثابت، من الخامسة".
- الحكم: حيحى بن سعيد الأنصاري: "ثقة ثابت".

ملاحظات توجيهية:
التاريخ الكبير (٢٥٩ /٩٢٢)، الجرح والتعديل (١٧٩ /٨٣٢)، الأنساب (١٠٢ /٧٥٣)، الكاشف (٢٤ /١٥٧)،
السير (٢٦٢ /٠٥٩)، تهذيب التهذيب (١١١ /٠٣٩)، تقريب التهذيب (١٢٣ /٠٥٠)، طبقات الخلفاء (١٥٠ /٥٩)،
الخلاء (١٥١ /١٠٧)، الشتر (١٥٢ /١٠٨).

(6) سهيل بن أبي صالخ، واسمه أبيه، حكوات السمان، أبو بريد المحترم.
روى عن: أبيه ذكوان، والأعشى، وسعيد بن المسبب، وسعيد بن بشار، وغيرهم.
روى عنه: حيحى بن سعيد الأنصاري، والإمام مالك، وشعبة، وابن جريج، وسفيان ابن عيينة، وسفيان
النوري، وغيرهم.
وقاله: نوفي سنة ١٤٠ هـ.
أقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث».

وقال يحيى بن معيين: «لم يزل أهل الحديث يفترون حديثه» (يعني سيهات).

وةيضا: «ليس يтолقي في الحديث».

وقال مرة: «ليس بذاك». وقال مرة: «صويلح، وفيه لين».

وقال مرة: «ضعف».

وقال الإمام أحمد: «سهيل أثبت عنه من محمد بن عمرو».

وقال أيضًا: «ما أصلح حديثه».

وقال العلائي: «سهيل ثقة وأخوه عباد ثقة».

وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه (ٍلا يُحْتَج به، وهو أحب إلى من عمرو بن أبي عمرو، وأحب إلى من العليا عن أبيه عن أبيه برهيرة».

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن سهيل بن أبي صالح: أهو أحب إلقاء أو العلا، بيد الرحمن؟».

فقال: «سهيل أباه، وأبوه أظهر قليلا».

وقال الناسي: «ليس به بأسر».


وذكره ابن حبان في النصيحة، وقال: «يعطى». وعاب الناسي عليه.

وقال ابن عدي: «وسهيل نسخ، روي عنه الأمية»، وحدث عن أبيه وعن جماعة عن أبيه، وهذا يدل على تحيز الرجل، كونه ميّز ما سمع من أبيه وما سمع من غير أبيه عنه، وهو عندي ثبت لا بأس به مقبول

الأخبار.

- وقال المهاكم: «سماحة أحد أركان الحديث وقد أكثر علماء الرواية عنه في الأصول والشواهد، إلا أن غالباً في الشواهد، وقد روى عنه مالك وهو الحكيم في مبادئ أهل المدينة الناقدين لهم، ثم قيل في حديثه بالعراق إنه نسي الكثير منه وسأ حفظه في آخر عمره، وقيل إنا أخذ عنه الإمام مالك قبل التغير».

- وقال الأردي: «صداقة إلا أنه أصابه برسام - أي مرض في الصدر - في آخر عمره فذهب بعض حديثه».

- وقال الإمام الذهبي: «صاق مشهور ساء حفظه».

- وقال ابن حجر: «صاق تغري حفظه بأخرى من السادسة».

قلت: والراجح من حانه، والله أعلم، أنه كما قال الإمام الذهبي: «صاق مشهور ساء حفظه»، وكما قال ابن حجر: «صاق تغري بأخرى».

- وما ذكره ابن سعد عن سبب تغري حفظه أنه حزن حزناً شديداً على أخيه عباد بعد مواته، حتى حدثت نفسه.

مساواة توجيهات:
التأريخ الكبير(145/3)، الدعاء الكبير (145/3)، الجرح والتعديل (246/5)، السبلي (145/5).
التقات لابن حيان (618/6)، ذكراء الحفاظ (127/1)، الميزان (242/2)، تهذيب التهماد (231/4).
التقرب (328/1)، الخلاصة (ص 158/1).

(7) مسكون بن عبيد الله السبكي، أبو صالح الزبيد.
والسمان: نفتح السين المهملة، وتشديد الميم، وفي آخرها الذمع، نسبة إلى بيع السمن.
والزينا: نفتح الزاي، وتشديد اليا، المقطعة باثنتين من خمسة، وفي آخرها النون المقطعة باثنتين من خمسة.
فوقها، نسبة إلى بيع الزيت.
روى عن: أبي هريرة، وأبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وسعد بن أبي وقاص، وغيرهم.
روى عنه: أوداد، وصالح، وعبد الله، وروى عنه أيضًا: عطاء بن أبي رباح، وسفياني مولى أبي بكر بن عبدالرحمن، والأعمش، ومالك، وسفيان الثوري، وشعيبة، وغيرهم.
وفاته: نوفي سنة (101 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: "ثقة".
- وقال أحمد بن حنبل: "ثقة ثقة".
- وقال المهاكم: "ثقة ثقة".
- وقال الأردي: "ثقة ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثقة".
- قال أبو حامد: "صالح الحديث يتحج به".

- وقال أبو زرعة: "ثقة مستقيم الحديث".

- وقال ابن حجر: "ثقة ثابتة من الثالثة".

الحكم: أبو صالح: "ثقة ثابتة".

مصادر توجيهه:

الأجر والتعديل (3/500) - الأنساب (3/183) - السير (2/296) - تهذيب التهذيب (2/11) - التقرير (238/1).

8 أبو هريرة: عباد الله بن سفيان المحفوق صاحب جليل تقدم في (138).

9 أبو بكر الصديق: هو عباد الله بن عثمان بن عمار بن عمرو بن سفيان بن سفيان من النبي دينه. أبو بكر الصديق ابن أبي حتفة، خليفة رسول الله ﷺ، وصاحب في الغار، وقيل اسمه عثيق، أسلم أبوه، روى عن النبي ﷺ، ومناقبه وتفضيله كثيرة جداً، ولي الخلافة بعد النبي ﷺ، وقيل عشرين سنة.

مات في جمادي الأول مئة وسبع وستون سنة، ودفن مع النبي ﷺ.

مصادر توجيهه:

الإباحة (4/144) - التقرير (432/1).

10 عمر بن الخطاب: هو عباد الله بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد منذر بن مالك بن عبد الله بن قرط القرشي الخذلي. ثاني الخلفاء الرافدين، مناقبه وفضائله كثيرة جداً، ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، نزل القرآن بواقفته في أمية، استشهد في ذي الحجة سنة (23ه). 

مصادر توجيهه:

أسد الغابة (3/218/34) - الإباحة (4/488) - التقرير (2/54).

11 عثمان بن عفان: هو عبد الله بن عبد الله بن أمية بن عبد المطلب الكحلاوي. ولد بعد النفل بست سنين على الصحيح، أمر المؤمنين، ذو التورين، أحد السياقين الأولين، واختفاء الأربعة والعشرة المبشرين، روى عن النبي ﷺ، استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (25ه)، فكانت خلافته 12 سنة وعمره 80 سنة وقيل أكثر. وقيل أقل.

مصادر توجيهه:
الإجابة (4/379 ، 378) ، الت قريب (12/2014) ،
(12) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن سعد بن مناهب بن بكر بن قرة الرهينة، أبو محمد المداني، أحد العشرة المشهورين استشهد يوم الجم ، سنة (536هـ) ، وهو ابن ثلاث وستين سنة .

مصادر توجيه:
الإجابة (2/378/6/2011) ، الت قريب (379/2011) ،
(13) الزبير بن الخطاب بن السعد بن عمرو بن عبيد بن عبد الرحمن بن مالك بن كلاب بن ملجم، أبو عبيدة الله القرشي ،
الاسبوع، أحد العشرة المشهورين لهم باجنة ، كثر سنة 536هـ بعد منصرفهم من وقعة الجمل .

مصادر توجيه:
الإجابة (2/2011) ، الت قريب (379/2011) ،
(14) سعد بن أبي وقاص هو : سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب الزهري ، أبو إسحاق ، أحد العشرة وكان يقاتل له فيما الإسلامية ، وهو أول من رمى بسمه في سبيل الله ، وكان مُجاب الدعوة ، وكان ساخراً في الإسلام ، وهو الذي كوف الكوفة ، ونفي الأعاجم ، وفتح الله علي يديه أكثر فارس .
مات في قصره بالعقيق على عشرة أمثال من المدينة ، وحمل على رقاب الناس إلى المدينة ، وذفن بالبلد ، وصلى عليه مروان بن الحكم ، وهو آخر العشرة وفاته في سنة خمس وخمسين (555هـ) ، وهو المشهور ، وعمره يوم مات ثلاث وثمانون سنة ، وقيل : ثلاث وسبعون .

مصادر توجيه:
الإجابة (2/61/2011) ، الت قريب (379/2011) ،
الحكم على إنسان الجرحاء:
إسناة ضعيف ، فيه : إسماعيل بن أبي أسس وهو ضعيف . لكن الحديث صحيح من غير طريق المؤلف .
قد أخرجه مسلم وغيره ، كما سيأتي في التخرج .
التخرج:
أخرج مسلم في فضائل الصحابة ، باب من فضائل طلحة والزبير (4/680 2/417 ، 1880 رقم 2417) عن أحمد بن يوسف السلمي به كثرة .
زائد مسلم في روايته : (علي بن أبي طالب) .
وقد تعود أحمد بن يوسف عليه .
أخرج مسلم أيضا في الموضع السابق (4/1880 رقم 2417) عن عبيد الله بن محمد بن
زيد بن حزيم.
واختبى في تاريخ بغداد (8/161) من طريق حميد بن زهيره، وأحمد ابن الويلد بن
أبان.
ثالثتهم: (عبد بن محمد، وحميد بن زهيره، وأحمد بن الويلد) عن إسماعيل بن أبي
أوس بن بنوه.
زأد مسلم في روايته: (علي بن أبي طالب) واقتصر الخطيب على ذكر أبي بكر، وعمر.
وعثمان.
وقد توفي إسماعيل بن أبي أوس عليه.
أخرجه ابن حبان في صحيحه الإحسان (15/1064 رقم 983) من طريق معاوية بن
 صالح، عن سلام بن بلال به بنوه.
وقد توفي يحيى بن سعد عليه.
أخرج مسلم في الموضع السابق (4/1880 رقم 2417 م. الترمذي في المناقب، ياب، من
 النهائي عثمان بن عفان رضي الله عنه (5/764 رقم 265/5 رقم 952)، وأحمد في السن الكبير
 (590 م. الترمذي في سنده (15/762 رقم 951) وأحمد عاصم في السنة
 (207/2 رقم 2414)، وعبد الله بن أحمد في زواند فضائل الصحابة (1178/1 رقم
 (2483). والطريقي في زواند فضائل الصحابة (1178/1 رقم
 (2483). والطريقي في شرح السنة (177/14 رقم
 (2964) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراويدي، عن سهيل بن أبي صالح به بنوه.
 قال الترمذي: (حديث صحيح). وكدا قال البغوي.
وله طريق آخر عن أبي هريرة.
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2/187/7 رقم 1442) عن ابن عسكر، عن عبد الله بن
 صالح، عن عبد الرحمن بن جعفر بن نفير، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بنتوه.
والمذكور (سعد بن أبي وقاص) وزاد (علي بن أبي طالب).
قلت: يحرمه (ابن عسكر) عند ابن أبي عاصم إليها (ابن عسكر)، وهو: محمد بن سهل
 بن عسكر، ترجمته في تهذيب الكمال (25/255 رقم 482)، وهو ثقة كما في التقريب (824).
وللحديث شاهد من حديث: أنس بن مالك، وسهيل بن سعد، وبريدة.
وأما حديث ابن منك:
فأخرجه البخاري في صحيحه (7/22) كتاب فضائل الصحابة، ياب، قول النبي صلى الله
 عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلاً، رقم (23765) مرفوعا بلفظ: (أثبت أحد، فإن عليك نبي
 وصدق، وشهدان).
وأما حديث سهل بن سعد:
فأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2/1444 رقم 608/2)
أبو يعلى في المسند (5/168، رقم 75189).

وأبو حبان في صحيحه (الإنسان) (4/167، ح 649).

ككلهم: من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمز، عن أبي حازم عنه، مرفوعاً بنفظ (ارتج أحاد.
وعليه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، وعثمان، فقال النبي ﷺ: نحن أسكن أحاد
فما عليك إلا نبي أو صديق، أو شهيدان)، واللفظ لابن أبي عاصم.

قال الهيثمي في المجمع (9/5): (رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح).

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (8/387): (من رواية أبي يعلى وصححه).

وأما الحديث البريدة:

فأخرجه أحمد في المسند (3/28، ح 22936).

وأبو حبان في السنة (2/6، ح 1442).

كلاهما: من طريق علي بن الحسن، عن الحسن بن واقف، عن عبد الله بن بريدة، عن
أبيه مرفوعاً بذكر أبو بكر، عمر، وعثمان فقط.

قال الهيثمي في المجمع (9/55): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه مسلم وغيره، كما أن له شواهد ثلاثة
كلها صحيحة كما تقدم في تخرجه.
141- أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري (1)، حدثنا أبو يحيى سهل
ابن عمر العكشي (2)، حدثنا حجاج بن محمد الأعور (3) (قال) (*): أخبرني ابن
جريج (4) قال: أخبرني أبو الزبير (5) أنه سمع جابر بن عبدالله (**) وهو يخبر عن
حجة النبي (6) قال:
فأمرنا النبي (6) بعدما طفنا أن نُجل، قال النبي (7) (وإذا أرسلتم أن (121/8)
تنطلقوا إلئه من نح، فأهلوا).
قال: فأهلنا من البطحاء .

(*) ما بين التوسيع سقطت من (ب).
(**) في (ب) : رضي الله عنهما .

ترجم الرواية:
(1) العباس بن محمد بن معاذ بن قوهييار، أبو الفضل النيسابوري، القوهيياري - فضم مناقب وكره الهاء.
(2) وتفرج البيا، المنقطة من غنية بالشدة. وفي آخرها الراء - نسبة إلى قرية قوهييار بطرابلس .
(3) روى عن : إسحاق بن عبدالله بن رزمن، ومحمد بن عبدالله الهنائي، وعلي بن الحسن الهنائي، وسهل
بن عمر العكشي، وغيرهم .
(4) وروى عنه : الحافظ محمد بن المظفر، وأبو الحسن العلوي، وأبو طاهر بن محسن، وخلق غيرهم .
(5) وقاله: توفي سنة (322هـ).
(6) أقوال العلماء فيه.
(7) لم أجد فيه جريحا ولا تعديلا، سوى قول السمعاني : «انتخب عليه حافظ نيسابور أبو علي الحسن بن
علي الحافظ، وسمع منه المشايخ » . وقال الذهبي : «المندب (ُ) الجليل (**).»

(*) المندب : (وهو من بروي الحديث بإسناده، سواء أكان عنه علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية ) . انظر :
تدريب الرواية (ص 142) ، وشرح نخبة الفكر (ص 141) ، ويسير مصلحة الحديث (ص 17).
(**) الجليل : (العظيم) . انظر : مختار الصحاح (من 95).

فلتقول: zeigen dir, dann wähle dich den Vorsitzenden, der sich zu Ihnen, und den Namen gegebenen Namen Mohammed
ابن مظفر، والتقبيه أبي طاهر بن محسن، وعدم تجربة من أحد أئمة الخبر والتحديث، دليل على أن «ثقة»
والله أعلم.

مصادف توجيهته:

تاريخ بغداد (155/12) ، والأنساب (562/15) ، والسير (231/16) .

(2) أبو يحيى سهل بن عمار العتقدي. النيسابوري. الحنفي. قامده هزاء. 
روى عن: يزيد بن هارون ، شبيبة بن سوار ، وجعبر بن عون ، والواقي ، وغيرهم . 
روى عنه: الاباس بن حمزة ، أبو يحيى الباز ، وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه ، وغيرهم .
وفاته: توفي سنة (267هـ) .

أقوال العلماء فيه:
قال الحكم: «مختلف في عدته» .
قلت: ومن كانت هذه حاله ، فهو منهم بالكذب .

مصادف توجيهته:

سير أعلام النبلاء (232/2) ، وميزان الاعتدال (22/1) .

(3) الحجاج بن محمد الأفعو - يفتح الأمل ويسكن العين المهمزة وفتح الواو وفي آخرها الراء - أبو محمد الم_CONFIG_ي . بكر الدينergا ، المتولدة إلى من تختا بين المذابين المهمزتين - نسبة إلى بلدة كبيرة على 
ساحل البحر الشام يقال لها : الضيحة .
روى عن: ابن جريج ، يوسيف بن أبي أسحق ، عمر بن ذر ، وشعبة ، وحمزة النزات ، وغيرهم .
روى عنه: أحمد بن حليل ، يحيى بن معين ، ويوسوف بن نعيم بن مسلم ، وأبو خليفة ، وخلق كثير .
وفاته: توفي سنة (206هـ) .

أقوال العلماء فيه:
قال ابن سعد: «قدم حجاج بن محمد بغداد في حاجة ، وكان ثقة إن شاء الله ، فمات ببغداد ، وقد تغير 
في آخر عمره حين رجى إلى بغداد» .
وقال يحيى بن معين: «كان أحمد أصحاب ابن جريج» .
وقال أحمد بن حليل: «ما كان أضطه وأتعد تعداه للحروف» .
وقال أبو حاتم: «صدوق» .
وقال أبو داؤود: «بمعنى أن يحيى بن معين كتب عنه نحواً من خمسين ألف حديث» .
وقال الشهير: "كان من أبناء التمكين، وحديثه في دواوين الإسلام، ولا أعلم له شيخًا أنكر عليه مع سعة علمه.

وقال ابن حجر: "ثقة ثابتة، لكنه اختلط في آخر عمره، لم قدح بغداد قبل موته، من التاسعة".

الحكم: الحجاج بن محمد الأغور: "ثقة ثابتة، لكنه تغير في آخر عمره".

مصادر تزجيته:

الأنسب (570) والسير (447/8) وميزان الاعتدال (462/1) والمر (349/1) والكافش (207/1). وتذكرة الحفاظ (345/1) وطبقات الحفاظ (1481/1) والتمييز (154/1) مقدمة فتح الباري (155/1) والمقدمة (37/1) والشذرات (32/1).

(4) عبيد الله بن عبد العزيز بن جريج الأموي، يوهم الحكمة.

روى عن: أبي الزبير محمد بن مسلم الملكي، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والذرؤي، وغيرهم.

روى عنه: ابنه عبد العزيز، وعبد الله بن وهب، وحيى القطان، وحيى الأنصاري، والأوزاعي، والسفيان، وحجاج بن محمد الأغور، وغيرهم.

وقاله توفي سنة (150ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن سعيد القطان: "كان ابن جريج صدوقًا. فإذا قال حديث، فله سماع، وإذا قال: أبانًا أو أخرًا، فهو قراءة. وإذا قال: قال، فهو شبه الريح.

- وقال يحيى بن معين: "ثقة إذا روى من الكتب".

- وقال أحمد بن حنبل: "إذا قال: أخر، وسمعت، حسبك، وإذا قال: قال، فإن قال، وآخرب، جا، بدأنا لفروصه".

- وقال أيضًا: "أب جريج ثابث صحيح الحديث لم يحدث بشيء إلا أتتهَ.

- وقال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن ابن جريج، فقال: هو صالح الحديث.

- وقال ابن أبي حاتم: "سأ tendencies ابن جريج، فقال: بيح من الأسنة" (4).

(*) ومنع بحث: تنظيم الأمور وتفخيمه، وستكون أخاه فيه كما سكتت الألب في هل ويل. وهذا النظف من أنفاس المرتبة الأولى من مراتب التدجيل. انظر: شفاء القطيف (ص85).

- وذكره ابن حيان في أحاديث. وقال: "كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائتهم، ومنتقبيهم، وكان يدلسته.

- وقال الدارقطني: "جنب تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلست إلا فيما يسعي من مجروح".
- وقال الذهبي: «الرجل في نفسه ثقة حافظ، لكنه يدرّب بثقة في حفظ».

- وقد ذكره الذهبي في (من تكلم فيه وهو موثق) (ص 12) فقال: «ثقة مدرس».

- وقال ابن حجر: (ثقة تقيمه فاضل، وكان يدرس ويرسل - من النسبة) وقد عهد ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدرسين (ص 141) (رقم 80)، وهم من أكثر من التدريس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا إذا ما صرّحوا فيه بالسماع.

الحكم: عبد الملك بن جريج: (ثقة، وكان يدرس ويرسل).

性价比 تربية: 

التاريخ الكبير (322/5) ، الجرح والتعديل (326/5) ، والشقات (877/7) ، وتاريخ بغداد (10/1) ، السير (325/5) ، والسير (325/5) ، مسيرة الاعتدال (659/2) ، وتذكرة الحفاظ (329/3) ، ولباس الميزان (169/3) ، والتمقرب (241/5) ، وطبقات الحفاظ (ص 74)، الخلاصة (ص 421) ، وتاريخ المقدسي (ص 82).

(5) أبو النصير المكحول: مسحوب بن مسلم بن حمزة - يفتتح الكتاب المحتوي على فوائد وسوسن الدائة المهمة في حفظ القرآن - الأسري، مؤلف القرشي.

روى عن: جابر بن عبدالله، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي الطفيل، وعبيد بن جبير، وعطاء، وغيرهم.

روى عنه: السفيان بن عطاء، والزهري، وأبو بكر، والمعجم، وابن لهيعة، وابن جريج، وغيرهم.

وقتته: توفي سنة (128 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان ثقة كبير الحديث، إلا أن شعبه تركة لشيء زعم أنه رآه فعمله في معاملة».

- وقال يحيى بن معين: «ثقة».

وقال في موضع آخر: «صالح الحديث».

- وقال أحمد بن حنبل: «لا يُحتج به».

- وقال أبو حاتم: «لا يُحتج به، وكان مدلسا، واسع العلم».

- وقال أبو زرعة: «لا يُحتج به».

- وقال النساحي: «ثقة».

- وذكره ابن حبان في الشقات، وقال: «لم ينصف من قصد فيه، لأن نسترجح في الوزن لنفسه لم يستحق التكرر لأجله، ولا يكون من قبيله. أبو النصير يروى أحاديث صادقة ولم يتخفف عنه أحد» وهو صدوق.
ثقة لا تأس به ».

- وقال ابن عدي: : روى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكتب بابي الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك. فإن مالكا ليروي إلا عن ثقة. لا أعلم أحدا من التلفقات تختلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه
ثقة إلا إن روى عنه بعض الضعفاء. فيكون ذلك من جهة الضعيف.

- وقال الذهبي: « حافظ ثقة ».

- وذكره في من تكلم فيه وهو موثق (ص: ۱۷) . وقال: « ثقة تكلم فيه شعبة، وقيل: « يدلس ».

- وقال ابن حجر: « صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة ».

الحكم: أبو الزبير الملكي « صدوق يدلس ».

ويمكن تقسيم أحاديثه على النحو الآتي:

1- ما كان في صحيح مسلم فلا يتعرض له حتى لو لم يصرح فيه بالتحديث، فهو محمول على الاتفاق.

2- ما صرح فيه بالتحديث فهو محتج به.

3- ما لم يصرح فيه بالتحديث، ولم يكن في الصحيح يلي وقته في تناوله لأن أبا الزبير موصوف بالتدليس، وقد عداه الخافي أن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدليين كما في « تعريف أهل التدليس ».

(ص: ۱۵۱، رقم: ۱۰۱).

ويعتبر من هذا القسم: ما كان من رواية الليث بن سعد عن جابر، فهي محمولة على الاتفاق أخيرا، وقد أدل على ذلك القصة التي حدثت بين أبي الزبير واللهمية، فيها أن الليث أخذ كتابين من أبي الزبير، وأعلمه أن أبا الزبير على ما سمعه من جابر. كما وردت في تهذيب التهذيب (۹۴۰).

ملاحظات توجيهات:

التاريخ الكبير (۱۲۱)، والنصر والتعديل (۷۴/۸)، والتفاوت لابن حبان (۵/۶۵)، والسهر (۳۸/۵)، وتدوين الحذف (۱۲۸/۱)، والآفاق (۷۷/۵)، والعصر (۱۸/۴)، والميكان (۵۷/۱)، والناشئة (۲۰۷/۱)، وتقييم التهذيب (۴۰۷/۸)، وطنائف الحفاظ (۵۰-۵۱)، وإخالصة (۱۸۵/۱)، والشذرات (۳۵۸).

(۶) جابر بن نعمان قال عليه بعمر بن حرام الأنصاري: السليم بن البطريق. صحابي ابن صاحب غزا تسع عشرة غزوة، وكان من المكنين من الحديث الحافظين للسنين.
روى عنه: بنوه وطاؤس والشعبي وعطاء . وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . بعد السبعين وهو ابن 94 سنة .

مصادر توجيه:

الإسحاق (648/1) ، والتقريب (122/1) .

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد الجرحاء ضعيف جداً ، فيه سهل بن عمار وهو منهم بالکذب .

لكن الحديث صحيح من غير طريق المؤلف ، كما سيأتي في التخريج .

التخريج:

أخذ الجرحاء في السن الكبرى (656/4) من طريق أحمد بن الوليد ، و (6/5) من طريق محمد بن عبد القراز .

كلاهما (أحمد بن الوليد ، محمد بن عبد) عن حجاج بن محمد به بنحوي .

وقد تونَح حجاج بن محمد الأعور عليه .

أخبرج مسلم في الحج . باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران .

(286/2 رقم 882) وأحمد في المسند (2/211 رقم 14418) ، والبيهقي في السن الكبرى (31/5) من طريق يحيى بن سعيد القطاو .

وأخبرج أحمد أيضاً (233/2 رقم 3959) ، وابن خزيمة في صحيحه (4/457 رقم 794) ، وأبن حيان في صحيحه (9/67 رقم 3796) من طريق محمد بن بكر البرساني .

وأخبرج الشافعي في المسند (296/1) عن مسلم بن خالد .

وأبو عوانة في سنده (2/296) من طريق ابن أبي زائدة .

والطحاوي في شرح معاني الأثار (2/192) من طريق مكي .

خمستهم (يحيى بن سعيد ، ومحمد بن بكر البُرساني ، مسلم بن خالد ، وأبن أبي زائدة ومكي ) عن ابن جرير به بنحوي .

خلاصة الحكم على الحديث:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف . فقد أخبرجه مسلم وغيره .

غريب الحديث:

الأبطال: هو مسيل واسع في دقات الخصى والأباطل والبطاح .

والأبطال: هو بطحان مكة ، وهو مسيل وأديها ، وهو متصلا بالمحسب .

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (134/1).
142- أخبرنا حاجب بن أحمد (1) ، حدثنا عبد الرحمن بن مُنيب الآثِبوري (2) ، حدثنا النضر بن شمْيل (3) ، أخبرنا عوف (4) ، عن الحسن (5) ، عن عبدالله بن مُعِتِّل (6) ، قال : رسول الله ﷺ :

"من أخذ كتبًا إلا كتبه صيدح، أو كتب غنم، أو كتب زرع فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط".

ترجم الروايات:

(1) حاحجب بن أحمد بن يوحيم بن سفيان الطوسي، تقدم في (138) وهو «ثقة».
(2) عبيطالرحيم بن مُنيب الآثِبوري ، يفتح الألف وكسر اليماء وسكون الناء وفتح النواو وسكون الراء.

تقرير:

- قال الجمع في تاريخ الإسلام (86/1869) : «روى عنه ابن أبي حامد وقال : كان صدوقا».
- وقال المعطي الياماني في التشكيل (20/1) : «ثقة غير مدليس».
- الحكيم، عبد الرحمن بن مُنيب : صدوق

مصدر ترجمته:

الأنساب (76/81)، تاريخ الإسلام (1869/1986)، التشكيل (20/1).

(3) النضر بن شمْيل الباني، أبو الحسن النجوي، البصري.

والمزيني : يفتح الميم، وكسر النافع، وفي آخرها نون، نسخة إلى مازن، وهم قيبال وبطون.
روي عن : عوف الأغراضي، وحميد الطويل، وهز بن حكيم، وهنام بن عروة، وشعبي بن الحجاج.
وإسرائيل بن يونس، وسعد بن أبي عروبة، وغيرهم.
روي عنه : يحيى بن معيين، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن سعید الدارمي، وعبدالله بن عبدالله.
دارمي، وغيرهم.

وقتة، توفي سنة (20/2هـ).

آلوال العلماء فيه:

- وقال أبو حامد : "ثقة صاحب سنة".
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال الجمع : "ثقة إمام، صاحب سنة".
- وقال ابن حجر : "ثقة ثابتة من كبار التاسعة".

تقرير:

- قال الجمع في تاريخ الإسلام (86/1869) : «روى عنه ابن أبي حامد وقال : كان صدوقا».
- وقال المعطي الياماني في التشكيل (20/1) : «ثقة غير مدليس».
- الحكيم، عبد الرحمن بن مُنيب : صدوق

مصدر ترجمته:

الأنساب (76/81)، تاريخ الإسلام (1869/1986)، التشكيل (20/1).

(3) النضر بن شمْيل الباني، أبو الحسن النجوي، البصري.

والمزيني : يفتح الميم، وكسر النافع، وفي آخرها نون، نسخة إلى مازن، وهم قيبال وبطون.
روي عن : عوف الأغراضي، وحميد الطويل، وهز بن حكيم، وهنام بن عروة، وشعبي بن الحجاج.
وإسرائيل بن يونس، وسعد بن أبي عروبة، وغيرهم.
روي عنه : يحيى بن معيين، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن سعید الدارمي، وعبدالله بن عبدالله.
دارمي، وغيرهم.

وقتة، توفي سنة (20/2هـ).

آلوال العلماء فيه:

- وقال أبو حامد : "ثقة صاحب سنة".
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال الجمع : "ثقة إمام، صاحب سنة".
- وقال ابن حجر : "ثقة ثابتة من كبار التاسعة".
الحكم: النضر بن شميل: "ثقة ثابت".

مخطط ترتيبه:
التاريخ الكبير (8/8)، الجزء والتعديل (87/8)، الأنساب (7/5)، تهذيب الكمال (7/89)، السير (322/9)، تذكرة الخفاظ (322/9)، الكافن (322/3)، تهذيب التهذيب (322/2)، تذكرة الخفاظ (322/1)، الخلافة (5/21).

(2) عرف أن أبي جملة الخادم، أبو سهل المصري، المعروف بالأعرابي، يفتح الألف، وسكون العين، والمهمة، وفتح الراة، وفي آخرها الباء المنقوطة بمادة، ولا يكثر أعرابيًا، بل شهر به، واسم أبي جميلة: "رمية".

روى عن: الحسن بن أبي بكر البصري، وأبي رجاء، البخاري، ومحمد ابن سيرين، وعلمه ابن وائل، وغيرهم.

روى عنه: النضر بن شميل، وشعبة، وغذدر، وعبد الله بن المبارك، وحجى بن سعيد القطان، وغيرهم.

وقاله توفي سنة (146ه).

أقوال الأهلابة فيه:
- قال حجى بن معين: "ثقة".
- وقال أحمد بن حبل: "ثقة صالح الحديث".
- وقال أبو حاتم: "ثقة صالح الحديث".
- وقال السنيسي: "ثقة ثابت".
- وقال جلبره الذهبي في (ذكر اسم، من تكلم فيه وهو موقن) ص (149) وقال: "ثقة مكرر".
- وقال ابن حجر: "ثقة رمي بالقدر والتشبيح، من السئدة".

الحكم: عرف ابن أبي جميلة: "ثقة".

مخطط ترتيبه:
التاريخ الكبير (58/8)، الجزء والتعديل (58/7)، الأنساب (58/1)، تهذيب الكمال (58/5).
أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان علماً، جامعاً، رفيعاً، ثقة، مأموناً، عابداً، ناسكاً، كبير العلم، فصياً، وسيماً، ما أرسله فليس بحجة».

- وقال الع기에: «تابعي ثقة، رجل صالح صاحب سنة».

- وقال البازر: «كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتفجوز ويقول: حدثنا، وخطبنا. يعني قوله الذي حدثنا وخطبنا بالبصرة».

- وقال أبو حاتم: «يصح للحسن سماً من أسس بن مالك وأبي برزة، وأحمد بن جوز، وابن عمر، وعمر ابن تغلب».

- وذكره ابن حبان في التقات، وقال: «كان يدلس، وكان من أقصى أهل البصرة لساناً، وأجملهم، وجاه، وأوعده عياناً، وأحسهم سهراً، وأفههم بدنًا».

- وقال الذهبى: «كان ثقة في نفسه، حجة رأساً في العلم والعمل، عظيم القدر، وقد بدأ منه فهمي في القدر لم يقصدها ذاتنا، فتكلموا فيه، فما تثبت إلى كلهم، لأنه لم يحقق عليها تبناً منها».

- وقال أيضًا: «كان الحسن كبير التدليس، فإذا قال في الحديث: «عن فلان»؛ ضاف احتجاجه، ولا سيما عن من قيل أنه لم يسمع منهم كأبي هريرة. ونحوه، فقد أعده ما كان له عن أبي هريرة في جملة المنقطع، والله أعلم».

- وقال ابن حجر: «ثقة، فقيه، فاضل، مهير، ولكنه يرسل كثيرًا ويتدل، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة».

- وذكره ابن حجر في (تعريف أهل التدليس)، (ص2/60، رقم 40) في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين.

وهم: عن احتمال الأئمة تدلبهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامهم وقيلة تدلبهم في جنبا ما روى. أو كنوا لا يتدلبا إلا عن ثقة.

الحكم: الحسن البصري: «ثقة قبته فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا».


(6) عطيلبهأن بن مغفل بن عبيد نهم، أبو عمرو اللحمي المنزلي، يضم الميم، وفتح الزي، وفِي آخره الميم، وفتح التاء، وفِي آخره النون.
- نسبة إلى مُرَبَّيَة بن أَبِي طَلَبَّج بن إِبَاس بن مُصْر بن عبَّاس بن مُعَبَّد بن عدنان.
- صحابي، باب غثة الشجرة، بيعة الرضوان، وهو أحد العشرة الذي بعثهم عمر ليتفقه الناس بالبصرة.
- قال معاوية بن قرة: «أول من مدخل تكسر حسن فتحت عبدالله بن مغفل».
روى عنه: ابن بريدة، وسلم بن الجبير، والحسن البصري، ومطرف بن الشخير، ومعاوية بن قرة، وحميد بن هلال، وثابت البنياني، وغيرهم.

وفاقه: توفي سنة (575) وقيل بعد ذلك.

مصادف ترجيته:

النسب (57)؛ الإصلاح (426).

الحكم عليه إسناد الجرحاء:

إسناد حسن، فيه: عبد الرحمن بن مينيب وهو صدوق، لكن الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، كما

سيأتي في التخرج.

التخريج:
أخرجه البغوي في شرح السنة (577/11) من طريق أبي بكر أحمد بن
الحسن الجبري، عن حاجب بن أحمد به.

وقد توبع النذر بن شميل عليه.

أخرجه النسائي (88/77) من طريق يحيى، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر.

وأحمد (56/5) عن محمد بن جعفر.

والدارمي في سنة (521) عن سعيد بن عمار.

وبعد بن حميد في المنترخ (53/5) عن سعيد بن عمار وهوذة بن خليفة.

والروائي في مسند (876) و(578) من طريق يحيى بن سعيد.

والحوائي في شرح معاني الآثار (54/5) من طريق هذه بن خليفة.

خمستهم (يحيى القطان، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، وهؤلاء
بن خليفة) عن عوف بن أبي جعيلة به مختصرًا ومطولًا.

وقد توبع عوف بن أبي جعيلة عليه.

أخرج أبو داوود في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (376/267 رقم 485).

والترمذي في الأحكام والقوائد، باب ما جاء في قتل الكلاب (57/267 رقم 486). والنسائي
في الصيد والذباح، باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها (57/267 رقم 487). وفي سنن الكبرى
(57/267 رقم 487). وأبو معجج في المساجد، باب الصلاة في أعوان الإبل ومراح الغنم (132/267 رقم

والروائي في مسند (57/267 رقم 487). وابن حبان في صحيحه (42/267 رقم 487).

جميعهم من طرق عن يونس بن

(*) (تُسْتَنِير: بالضم ثم السكون وفتح الناء الأخرى، وراء، أعظم مدينة بخوزستان اليوم). معجم البلدان

(42/267).
عبد، عن الحسن به مختصراً.

وأكبرهم اقتصر على جزء (الأمر بقتل الكلاب)، وзад ببعضهم جزء (النهي عن اتخاذ الكلب إلا كلب صيد ...).

قال الترمذي: «حسن صحيح».

وأخبره أحمد في المسند (5/5) عن عبد الصمد، عن الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلاب في داره? قال: حدثني عبد الله بن منف عن رسول الله ﷺ.

وقد صرح الحسن في هذا الطريق بالسمع من عبده بن منف.

وأخبره أحمد (5/5)، وابن حبان في صحيحه (2/471، رقم 5620)، وفي النقاط له (22/7، رقم 5721) والتطبيع في جزء الآف دينار (رقم 5) من طريقين، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن به مختصراً، وعن أحمد شطره الأول فقط.

وأخبره البغوي في مسند ابن الجعد (2/1127، رقم 232) عن المبارك بن فضالة، عن الحسن به مختصراً.

وأخبره ابن الأعرابي في مجمعه (2/569، رقم 1164)، وابن عدي في الكامل (3/232)، عن الحسن به مختصراً.

وأخبره الترمذي في الموضع السابق (باب ما جاء من أسماء كلب ما ينقص من أجره) (4/186)، وابن الأعرابي في مجمعه (2/124، رقم 196)، وأبو نعيم في الحفظة (7/111) من طريقين عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن به مختصراً، وفي أوله زيادة.

قال الترمذي: «هذا حدث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن، عن عبدالله بن منف عن النبي صلى الله عليه وسلم».

وأخبره الطبراني في الأوسط (1/508، رقم 162) عن الحسن به مختصراً على جزء (الأمر بقتل الكلاب).

سجته: (يونس بن عبد) واحكم بن عطية، وأبو سفيان بن العلاء، وبارك بن فضالة، وأبو حرة وابن عبد الرحمن، وإسماعيل بن مسلم المكي، وعثمان الأعرابي عن الحسن به، بعضهم مطول، وبعضهم أقتصر على تدفق منه.

وقد توجع الحسن الصريح عليه.

أخبر مسلم في الطهارة، باب ولوج الكلاب (12/280، رقم 374)، وفي المسئولة: باب الأمر بقتل الكلاب (3/1573، رقم 598)، والمسئولة في المياه: باب تغريزة الإسهاب بأذان الكلاب (178/1، رقم 235)، وابن ماجه في الطهارة: باب غسل الإسهاب من ولوج الكلاب (12/328، رقم 363)، وأحمد في المسند (17/7692، رقم 5727، والدارمي في سنن (1/519، رقم 1938) جميعهم من طريق شعبة، عن أبي النجاح، عن مطرف بن عبدالله، عن عبدالله بن منف، عن بنجواح، وفي الآخر زيادة.
ولم نله شاهد من حديث:

١) عبد الله بن عمر:
أخره البخاري في الدكين والصيد ، باب من اقتني كُلًا ليس بكلب صيد أو ماشية (١٥٠/٣ رد ٥٦٨) ، ومسلم في المساكاة ، باب الأمر بقتل الكلاب (١١٠/٢ رد ١٨٤) .
مرفوعًا بلفظ "من اقتني كُلًا إلَّا كلب ماشية أو ضارية ، نقص من عمله كل يوم قیراطان" ، واللفظ للبخاري .

٢) وأبي هريرة:
أخره مسلم في الحرث والمزراعة ، باب اقتناء الكلب للحرث (١٥١/٣ رد ١٨٤) .
مرفوعًا بلفظ "من اقتني كُلًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض ، فإنه ينقص من أجره قیراطان كل يوم"  .

خلاصة الحكم على الحديث:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف ، فقد أخرجه مسلم وغيره .

غريب الحديث:
القیراط : قال ابن الأثر : "القیراط : جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشرة ، في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين والياء فيه بدل من الراي تخفقًا ، فإن أصله "قیراط". انظر : النهاية (٤١/٤) .
قال الفاضلي أبو الوليد الباجي الأندلسي "القیراط : مقدار معلوم عند الله تعالى ، ففي الحديث : "نقص من عمله كل يوم قیراط" ، والمراد : نقص جزء من أجزاء عمله .
أي أن عمله ينقص فلا يبلغ منه ما كان يبلغه ، عقوبة له على عصيانه باتخاذ كلب"  .
انظر : المنتقى شرح الموطا (٧/٨١٨) .
143- أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن (1) ، حدثنا العباس بن محمد بن
حاتم الدوري (2) ، حدثنا أبو داود الحقري (3) ، عن سفيان (4) ، عن حبيب (5) ، عن
سعيد بن جرير (6) ، عن ابن عباس (7) ، أن النبي (8) ﷺ:

ليكن عليه السلام، أو ليكن (9) حين استوته به راحلته.

(*) في (ب) : محمد بن الحسن أبو طاهر .
(**) في (ب) : وثني .

تراجع الرواة:

(1) أبو طاهر محمد بن الحسن بن محبس النيسابوري أباد. تقدم في (137) وهو ثقة .
(2) العباسي بن محبس بن حاتم بن واقف الطوري أباد. الفهيل البغدادي. مولده بن يهود هاشم .
والدوري : بالداد والرا المشهورين . نسبه إلى مواليد الدور وقرية بغداد .
روى عن : أبي داود الطيالسي . وعمرو بن عيون وعبدا بن سوار . وعبد الوهاب بن عطاء . ولازم يحيى
بن معين وتحضر به .
روى عنه : أصحاب السن الأربعة، وأبو عوانة . وعبدالله بن أحمد بن حبل . ويعقوب الفسوي .
وغيرهم .
وقالت تفي سنة (271هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال المسلمي : «ثقة».
- وقال ابن أبي حاتم : «صدق».
- وذكره ابن حبان في التفاسير.
- وقال الخليلي : «متفق عليه يعني في عدائه والأ قال الشيخان لم يخرج له واحد منهما».
- وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم : «لم آر في مشايخي أحسن حديثا منه».
- ووصفه الذهبي بـ «الإمام الحافظ الثقافة الناضج أحد الأئمة».
- وقال ابن العماد : «كان من أئمة الحديث الثقافات».
الحكم: العباسي بن محمد بن حاتم الدورى : ثقة.
مخطأ ترجيحه:
الجراح والتعديل (216/2). الشقات لابن حبان (512/2)، الإرشاد (2)، تاريخ بغداد

(3) عمر بن سهيب بن عبيد الحفري - أبو جعفر السكوف. واحترى يحت الحا، والفاء نسبة إلى محلة بالكوفة يقال لها الحتر.

روى عن: سفيان الثوري، ومسعود بن كدام، وصالح بن حسان، والأعمش، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن حبل، ومحمود بن غيلان، وإسحاق بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المدیني، وغيرهم.

وقد ادعى محمد بن سفيان: "يقال له سفيان الثوري، سفيان بن سهيب بن عبيد الحفري، أبو جعفر السكوف.

وقاله توفي سنة (202 هـ).

أقوال العامة فيه:

- قال يحيى بن معين: "ثقة".
- وقال أبو حامد: "كان رجلاً صاعداً صدوقًا".
- وذكره ابن حبان في اللقات.
- وقال الدارقطني: "كان من الصائرين اللقات".
- وقال الذهبي: "ثقة، صاحب حديث".
- وقال ابن حجر: "ثقة عابد. من التاسعة".

الحدث: أبو داود الخفري - ثقة.

ملاحظات ترجيحه:


(4) سفيان بن سهيب بن معسوب بن حبيب الثوري، أبو عيسى الله السكوف. والثوري - يبحة النواة الخرافة.

أخره راه - نسبة إلى بطن من قيم.

روى عن عدد كبير من الصنخ، وقال: إن عدد صنخته 600 شيخ منهم: أيوب السختياني، وسليمان الأعمش، وشعبة بن الجراح، وعاصم بن أبي النجود، وغيرهم.

روى عن جعفر الصادق، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وسفيان بن عبيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبي الفرج.

روى عنه: أبا داود الخفري، وغيرهم.

وقاله توفي سنة (216 هـ).

أقوال العامة فيه:

- قال شعبة: "سفيان أمير المؤمنين في الحديث".
- وقال ابن المبارك: "كتب عنه ألف ومئة شيخ، ما كتب عن أفضل من سفيان الثوري."
- وقال أحمد بن حنبل: «لا يتقدم سفيان في قلبي أحد».

وقال السمعائي: «كان سفيان من سادات أهل زمانه فقدها ووعزا واتقنا».

وقال الذهبي: «هو شيخ الإسلام إمام الخلفاء سيد العلماء العاملين في زمانه».

وقال ابن حجر: «ثقة حافظ قطعه عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة. وكان ريا دلس».

وقد عدّه ابن حجر في (تعريف أهل التدليس) (ص 131، رقم 5) في المرتبة الثنائية من مراتب المدرس.

قلت: ولكن تدلّسه من الطبقة الثنائية. وهي من احتم الأئمة تدلّسه وارجوا له في الصحيح، وذلك لإمامته وثقة تدلّسه في جنب ما روى، أو أنه لا يدلّس إلا عن ثقة.

الحكم: سفيان الثوري: ثقة حافظ قطعه عابد إمام حجة.

ملاحظات ترجمته:

الأنساب (618)، البخاري (7632)، المنسية (637، تهذيب الترمذ)، التقييم (221)، طبقات الخلفاء (678)، الخلافة (165)، الشذرات (161).

(5) حبيب بن أبي ثابت: أبو يحيى الفرجشي الأنصاري، ولهم، أبو يحيى الكوفي.

روى عن: ابن عمر، وأبى عباس، وأبى واثيل، وسعيد بن جبير، ومjahid، وطاوس وغيرهم.

وروى عنه: سفيان الثوري، وأبى عريج، والأعمش، وشعبة وغيرهم.

وفقال: توفي سنة (198 هـ).

أقوال العلماء فيها:

- قال يحيى بن معين والنسائي والمجلي: «ثقة».

- وقال أبو حامد: «صدق ثقة».

- وقال ابن خزيمة: «كان مدلسا».

- وقال العقيلي: «غمه ابن عون، وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها».

- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان مدلسا».

- وقال ابن عدي: «قد حدث عنه الأئمة وهو ثقة حجة».

- وقال الذهبي: «الإمام الخلفاء قطعه الكوفي من ثقات التابعين».

- وقال ابن حجر: «ثقة قطعه جليل، وكان كبير التدليس والتدليس».

وقد عدّه في الطبقة الثنائية من طبقات المدرس في تعريف أهل التدليس (ص 131، رقم 568)، وهم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.

الحكم: حبيب بن أبي ثابت: ثقة قطعه جليل، وكان كبير التدليس والتدليس.

ملاحظات ترجمته:
الضمناء الكبير (276/8) . الجرح والتعديل (7/2) . التناقضات لابن حبان (4/37) . السير (286/5) . الميزان (6/2) . العبر (115/1) . تذكر الفحاظ (116/2) . تهذيب التهذيب (158/2) .
التقريب (118/2) . طبقات الفحاظ (44) . السيرات (116/1) .
(6) سهيب بن جبير بن هشام العلامة: أبو مهجم، وقِيل: أبو عبيدة الله الكوفي، والوالي، ينتج الواو وكسر الام والباء المنقولة واحدة، نسبة إلى وليا، وهي حي من بني أسد، والرسول 권د، وروى عن ابن عباس، وأبي موسى، وأبي هريرة وغيرهم.
وروى عنه: حبيب بن أبي ثابت، وأيوب السختيني، والأعمش، ومنصور بن المعتصر، وسماك بن حرب، وغيرهم.
وقاته: قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سنة (85هـ) ظلماً.
أقوال العلماء فيه:
ذكره ابن حبان في النقول وقال: "كان فقيهاً عابداً فاضلاً ورعا". وقال السماعي: "كان أحد أئمة التابعين، راوية ابن عباس". وقال الذهبي: "الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أحد الأعلام". وقال ابن حجر: "ثقة ثبت قه، من الثقات".
الحكم: حسن بن جبير: ثقة ثبت قه.
ملاحظات تحرمه:
النقولات لابن حبان (4/275/4) الأنساب (568/5) ، تذكرة الفحاظ (81) السير (2/422 - 423) ، العبر (81/4) ، الكاشف (623/1) ، التقريب (115/1) ، تهذيب التهذيب (158/2) ، طبقات الفحاظ (44) .
الخلاصة (41) السيرات (116/1) .
(7) عبده الله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبيد منافق ابن عم رسول الله ﷺ ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، ودعاه النبي ﷺ بالنبي ﷺ في القرآن، كان يسبي البحر والخبر، لسهله علمه، وروى عن النبي ﷺ وروى عنه جماعة منهم ظعيد بن جبير، أحد المكترين من الصحابة وأحد العبادلة من فقهائهم.
وقاته: توفي بالطائف سنة (86هـ) .
ملاحظات تحرمه:
الإضافة (31) والتهذيب (56/1) .
الحكم عليه: إسناد الحرجة:
سنده ضعيف، لأن حبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع، وهو مدلس وحديث صحيح، كما سيأتي في التخرج.
التخريج:
أخرجه مسلم في الحج، ياب تقييد الهادي وإشعاره عند الحرم (12/1092) .
وأبو داود في المناضل، باب في الاشتعار (١٢٣ /٢) و алنساني في المناضل، باب 
سلت الدم عن البدين (٥/١٧٠ رقم (١٧٢) و أحميدي في المسندة (٤٣ /٤١٣ رقم 
(١٨٨)، والمطالي في المسندة (٣/٢٥٣ رقم (١٨٩)، والطحاوي في الجعجعات 
١٨٩ /٢، وابن خزيمة في صحيحه (٤/١٥٣ تراجم رقم (٢٥٧) مسند، وطحاوي في 
١٨٩ /٢، وابن حبان في صحيحه (٨/٣٠١ رقم (٢٠٠) والبهذي في دلاله النبوة 
(٣٨ /٥). من طريق كثير عن شعبان بن الجحاج.

ورواه الترمذي في الجح، باب ما جاء في إشاع البدين (٧/٣٤ رقم (٨٩)، وابن 
ماجاه في المناضل، باب الهدي من الإنش والذكور (٣/١٠٠ رقم (٣٠٠) والمطالي في 
مسندة (٣/١٧٣ رقم (١٨٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٤/١٥٥ رقم (١٨٨)، وابن خزيمة في 
الجعجعات (٤/١٥٤ رقم (٢٥٧) من طريقين عن هشام الدستوائي.

كلاهما (شعبة) وهمشان) عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس مرفوعاً.

نعوج، وبعضهم متعاه.

وأخرجه البخاري في صحيحه، في الجح، باب ما يمس المحرم من النبات والأرض والأثر 
(٣/٥ رقم (١٥٥) من طريق موسى بن عقبة، عن كرباب، عن ابن عباس مرفوعا في سياق 
صفة جيبة النبي ﷺ.

ولبنهذه من حصريت:

١) جابر بن عبد الله ﷺ،

أخرجه البخاري في الجح، باب قول الله تعالى: (أتونوك رجالاً وعلى كل ضامر ..)
(٣/٣٧٩ رقم (١٥٤) وابن خزيمة في صحيحه (٥/١٦٨ رقم (١٦٨) مرفوعاً بلفظ: (أن 
إهلال رسول الله ﷺ من ذي الخلافة حين استوت به راحله).

٢) وأنس بن مالك ﷺ،

أخرجه البخاري في الجح، باب من بذى الخلافة حتى أصبه (٣/٤٠، رقم (١٥٤)
بلفظ: (صلى النبي ﷺ بالمدينة أربعاً، وبذى الخلافة ركعتين، ثم بات حتى أصبه بذى 
الخلافة، فلما ركب راحله واستوت به أهل).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم، كما سبق بيان ذلك 
في التحريج.

غريب الحصريت:

البيضاء: (بوزن البيضاء)، وهي المفادة والجمع بيدّ بوزن، بيدّ.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/١٧١).

قال ابن حجر في مقدمة التحريج (٩٥): (البيضاء: هي الأرض القفر).

وقال التوائي في شرح صحيح مسلم (٣/٩٨): (قال العلماء: هذه البيضاء هي الشرف)
الذي قدم ذي الخليفة إلى جهة مكة، وهي بقرب ذي الخليفة".  

144 - أخبرنا محمد بن الحسن (ابن الحسن) القطان(1)، حدثنا إبراهيم بن
الخاتم البغدادي(2)، حدثنا يحيى بن أبي بكر الكرماني(3)، حدثنا حسام بن
خصان(4)، عن عبدالله بن بريدة(5)، عن أبيه(1) قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من
الشهر لحاجة، وإن من النبأ لسحر".

ترجم الرواة:
(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان، ثقة، وقد تقدم في الحديث (١٤٠).
(2) إبراهيم بن الحارث بن إسماعيل البغدادي، أبو إسحاق.
روى عن: زيد بن هارون، وحجاج بن محمد، وأبي النضر، ويحيى الكرماني، وأبن المدني،
وبعضهم.
روى عنه: البخاري، وأبي خزيمة، محمد بن الحسن القطان، وأبو حامد بن الشرقي، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (٢٦٥ه).
أقوال العلماء فيه:
قال الحنابلة في تأريخهم: (روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه).
وقال الحافظ النحاس: (الحافظ النحاس، يقع لنا حديثه بطول من طريق السلفي).
وقال ابن حجر: (صدوق، من الحادثة عشرة).
قلت: هو من شيوخ البخاري، وقد روى عنه البخاري في صحيحه حديثتين: أحدهما في الأصول
(٢٧٣٩)، والآخر في التفسير (٤٧٢٤)، ورواه عنه في الأصول توثيق له، ولما كان لا يعلم فيه جرخا فهوب
ثقة.
مصادر ترجمنه:
تاريخ بغداد (٥٢-٥٣)، والسير (٣٢/٣٧)، والكاشف (٣٦/١)، وتهذيب التهذيب (٦/١٧).
والقرطبي (٣/٣٠).
(3) يحيى بن أبي بكر البغدادي، يفتح النون وسكون المهملة - الكرماني، أبو زكريا الكوفي - الكرماني -
بكسر الكاف وقيل يفتحها وسكون الراء، وفي أخرهما النون نسبة إلى كرمان وهي ناحية كبيرة في شرقي
بلاد فارس.

روى عن: شعبة، وزاندة، وإبراهيم بن طهمان، وأبي جعفر الرازي، وإسرائيل، وغيرهم.

وروى عنه: إبراهيم بن الأخرس البغدادي، وأحمد بن سعيد الدارمي، وعيسى بن أبي حرب، وعابس الدورى، والأخير بن أبي أسامة، وعلي بن سهل، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (208ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين، والجلي، والذهبي: "ثقة".
- وقال أحمد: (كان كيسًا) (*).
- وقال أبو حامد: "صدوق".
- وذكره ابن حبان في النقات.
- وقال ابن حجر: "ثقة، من التاسعة".

الحكم: يحيى بن أبي بكر الكرماني: "ثقة".

ملاحظات ترجمته:


حساب محمد بن مسلمة: بكر الميم وفتح المهملة بعدما كاف محققة: ابن طالب الأزدي أبو سهل، والأزدي

يفتح الألف وسكون النزاي وكسر الدال المهملة- نسبة إلى أزر ابن الغوث.

روى عن: تنادة، وأبي معمر، وغيرهما.

وروى عنه: شعبة، وهشيم، ونوح بن قيس، ويزيد بن هارون، وزيد بن الحباب، وغيرهم.

وفاته: لم يأت به سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: "ليس حديثه بشيء".

(*) كيسا: قال ابن الأثير: "الكيس: أي العاقل".

انظر: النهاية (4/41178).
قال أحمد بن حنبل: "مطروح الحديث".

قال البخاري: "ليس بالقوي عندهم".

قال النسائي: "ضعف".

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حسام بن مسك؟ فقال: "ليس بقوي (َّ)، يكتب حديثه (َّ)".

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن حسام بن مسك؟ فقال: (وأي الحديث، منكر الحديث (َّ)).

وقال الدارقطني (منروك).

قال ابن حجر: "ضعف، يكاد أن يترك، من السنة).

الحكم: حسام بن مسك: "ضعف".


5. عباس الله بن بريدة بن الحصين - يذكر في حديث: "النجوم في الماء، وفتح الصد وسكون الإباء، إنّها من تحت الأنصمة - يفتح الألف وسكون sinon الميم، وفتح اللام وكسر الميم. نسبي إلى أسفل بن أفصى - أو سهيل المورزي - يفتح الميم والواو، بينما را ساهكلا: نسبة إلى مرو الشاهجان أه格尔 مد مشران.

روى عن: أبيه، وعمرو بن حسين، وأبي موسى، وأبي سفيان، وأبي هريرة، وابن عباس، وغيرهم.

وروى عنه: ابنه: صخر وسهل، ومطر الوراق، والشعبي، وقانة، وحسن المعلم، ومقاتل بن حيان، وغيرهم.

(*) قوله: ليس بقوي (شنت القوة مطلقاً، وإن لم تثبت الضعف مطلقاً) قاله صاحب التنكيل (2/11)

(**) قوله: يكتب حديثه: قال الحافظ الذهبي: "قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توتيق ولا بصيغة إحداً" ميزان الاعتدال (52/52).

(*** قوله: منكر الحديث: وهذا النسيج في الغالب، بدلاً من الراوي قيل الضبط، خالف من هو أوقث من، لم يذكر فقت، بل وفائد من هو أولي، منه، ومع ذلك فالظاهرة من كلمات النسبي أنه يصح في الشواهد والمتابعتين إذا تنا على حديث بعينه أنه منكر فلا" قاله صاحب شفاء العليل (ص)."

229
وفاته: نوفي سنة (۱۱۷۵هـ).

آقوال العلماء فيه:

- قال أبو حاتم والذهبي: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة» من الثائرة.

مصادر توجهه:

التاريخ الكبير (۵/۱۵)، والจรد والتشديد (۱۳/۸)، الأسياض (۱۵/۸/۵)، والسير (۱۵/۸/۵)، وتذكرة الخلفاء (۱۵/۸/۸)، والعبير (۱۵/۸/۹)، وال까شف (۱۵/۸/۹)، والتقريب (۱۵/۸/۹).

وخلاصة (۱۵۸/۱)، والشذرات (۱۵۸/۱).

(۶) بريدة Bin المصحب بن عبيد الله بن الحارث الأسلمي، أبو عبيد الله أسلم قبل بدر ولم يشهده، وشهد خيبر وفتح مكة. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه، سكن المدينة، ثم انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو. فمات بها.

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابنه: عبيد الله وسليمان.

وفاته: نوفي سنة (۱۱۷۵هـ).

مصادر توجهه:

الإيضاح (۹۸/۸)، والتقريب (۹۸/۹).

الحكم عليه: إسناده الجرحي:

إسناده ضعيف، من أجل حساب بن مسك.

التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۸/۵۰۰، رقم ۸/۵۰۰).

والبزار في مستنده كما في كشف الأستار (۸/۳، رقم ۸/۳) عن محمد بن المشنوي.

والعشقاني في الضاغط (۸/۳) عن محمد بن إسماعيل الصانع.

والابن عدي في الكامل (۸/۳، رقم ۸/۳) عن طريق ابن حميد، وعمرو بن علي، والحسن ابن علي.

وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۱۴۸/۱، رقم ۱۴۸/۱) عن طريق محمد بن إسماعيل الصانع.

ستته: (ابن أبي شيبة، محمد بن المشنوي، محمد بن إسماعيل الصانع، ابن حميد.)
ومعروض علي واحسن بن علي الوزي (646 هـ - 710 هـ) عن يحيى بن أبي بكر به خطأ.

وقد توجع حسّام بن مسك عليه.

أخراج أبو داود في الأدب، باب ما جاء في الشعر (ق. 109). وفي كتاب ذم الفضيلة (ق. 11)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ق. 72). والدولي في القضاة (ق. 172). وابن عساكر أيضاً في تاريخ دمشق (ق. 72) من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن أبي قينة، عن أبي جعفر النحوي، عن مصر بن عبد الله بن بردة، عن أبيه، عن جده مرفوعاً.

بلفظ: "إن من البيان سحراً، وإن من العلم جهلاً، وإن من الشعر حكماً، وإن من القول عبلاً.

وصم من سنده ابن أبي الدنيا في الصمت: (صفر بن عبد الله بن بردة).

وهذا إسناد ضعيف، فيه أبو جعفر النحوي. عبد الله بن ثابت. قال الذي في الميزان (ق. 231) (لا يعرف، تفرد عنه أبو قينة. يحيى بن واضح.) وقال ابن حجر في التصريح (ق. 231) (مجهول).

ولمّا شاهد من حديث:

1. (أبي بن كعب) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجاء والخداء.

2. وعبد الله بن عمر.

أخراج البخاري أيضاً في الطب، باب إن من البيان سحراً (ق. 727) (مروفًا) بلفظ: "إن من البيان سحراً، أو إن بعض البيان سحراً.

خلاصة الحكم:

إسناد المؤلف يرتفع إلى درجة الحسن بالتابعة. فإنه فإن كان فيه ضعف، لكنه ضعف البخاري، والحديث صحيح وله شاهدان صحيحان، تقدم تخريجهما.

غرريب المحتوى:


انظر: مختار الصحاح (ق. 239).

حكماً: (أبي حكمة)، كما في قوله تعالى: "وأتينا الحكم صفاً" (مرور: 10) أي الحكمة. انظر: عون الوجد (ق. 1241/12).

البيان: (أصل الكشف والظهور)، أي إظهار المقصود بأبلغ لفظ وهو من الفهم وذكاء القلب). انظر: النهت في غريب الحديث (ق. 1181).

الشعر: (يكسر السين وهو عبارة عن خطي ولفظ سبيبة). انظر: النهت في غريب
الحديث (٢/٣٤٦).
145 - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (1)، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبدحكم المصري (2) حدثني (3)، يحيى بن سلام المصري (4)، أن شعبة (5) حدثه عن ابن أبي ليلى (6)، عن الزهري (7)، عن سالم بن عبد الله (8)، عن أبيه (8) قال:

رخص رسول الله ﷺ للتمتن (9) إذا لم يجح الهمج ﷺ ولهج ﷺ حتى

فانتُه أيام البشر أن يمرون أيام التشريق مكاناً.

(1/23)

تواضع الراوي:

1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار، تقدم في الحديث رقم (627) وهو ثقة.

2) محمد بن عباد الله بن عبدحكم بن أبي تيتي بن لبيد أبو عبد الله البصري ﷺ.

روى عن: عبد الله بن وهب، يحيى بن سلام المصري، وأبي أبي قديم، وبشر بن بكر، وأبي ضمرة الباري، والشافعي، وغيرهم.

روى عنه: النسائي، وأبي حذيفة، وأبي ساعد، والطحاوي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم، وأبو العباس الأنصار، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (616 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال النسائي: «ثقة».

- وقال ابن خزيمة: (ما رأيت في فقهنا الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه وكأن أعلم من رأيت بذهب مالك)

- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «صدق ثقة، أحد أثق بها، مصر، من أصحاب مالك».

- وقال الذهبي: (شيخ الإسلام مقتني الديار المصرية).

- وقال ابن حجر: (ثقة من الحادية عشرة).

الحكم: محمد بن عبد الله بن عبدحكم المصري، ثقة.
(3) يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو زكريا البصري. نزل المغرب بإفريقية.

روى عن: سعيد بن أبي عروبة، وقطر بن خليفة، وشعبة، والثوري، ومالك، وغيرهم.

روى عنه: ابن وهب، وأحمد بن موسى، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، ويحر بن نصر، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (202 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حاتم: "صدق".

- وقال أبو زرعة: "لا يأتى به، ريا وهم".

- وقال الطحاوى: "ليس بالقوي".

- وذكره ابن حبان في التقات، وقال: "ريما أخذا".

- وقال ابن عدي: "يكتب حديثه، مع ضعفه".

- وقال الدارقطني: "ضعيف".

الحكم: يحيى بن سلام "ضعف".

مصادر توجيهات:

الجرح والتعديل (6/7)، الأنشاب ( memorials (121/90.123/125)، والسمار (123/125.132/132)، والسمر (123/125)، ومساند الباري (123/125)، ولسان المنبر (123/125).

(4) شبهة بن الحجاج: تقدم في الحديث رقم (138)، وهو ثقة، حافظ، متن.

(5) محمد بن عباس الرحمن بن أبي ليلته، الأصراري المدني الكوفي القاضي، أبو عبد الرحمن، روؤ عن: الشعبي، وعطاء، والمنصور بن عمرو، وأبي النصر المكي، وعذبة الطهري، ونافع، وغيرهم.

روى عنه: ابن جرير، وشريك، ووكيع، وعلي بن مسهر، وشعبة، والسفيان، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (148 هـ).
أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: «ليس بذاك».

- وقال أحمد: «كان سي الحفظ، مفترض الحديث، وكان فقه ابن أبي ليلى أحبوه إلينا من حديثه، فحذقه فيه اضطراب».

- وقال أبو حامد: «مجلة الصدق، كان سي الحفظ، شغل بالقضايا، فسأله حفظه، لا ينهم بشيء من الكذب، إذا يذكر عليه كثرة الحفظ، يكتب حديثه ولا يحتجه به».

- وقال أبو زرعة: «وم صالح ليس بأقوي ما يكون».

- وقال النسائي: «ليس بالقوي».

- وذكره ابن جبان في المجروحين وقال: «كان فاحش الحفظاً، ردي الخفظ، فكرت المناكير في روايته، تركه أحمد وغيبي».

ملاحظات ترجمة:
أجري، والتعمد (7/223)، المجروحين (2/43)، ميزان الاعتدال (6/136)، الراي (6/184)، التدقيق (2/301-302)، التقريب.

٦) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن شهاب بن زهير الفوشله - بضم التاء وفتح الراح، وفي آخرها الشياب المعجمة - الزهري - بضم الزي وسكون الها، وكسر الراح - تسمية إلى زهير بن كلاب، أبو يكر المديني.

روى عن: ابن عمر، وهش بن سعد، ونافع، ومحمد بن الربيع، وأبي سلمة عبدالرحمن، وعروة، وغيرهم.

وروى عنه: أبان بن صالح، وإبراهيم بن أبي عبيدة، وأبان عبيد الله، وأبان حمزة، والليث، وسالم، وغيرهم.

وقاله: نوفي سنة (124ه).

أقوال العلماء فيه.
- قال أبو داود: «حديثه ألفان ومنه حديث: النصف منها مستند».

- وقال أبو حاتم: «أثبت أصحاب أنور الزهري».

- ووصفه الذهبي: "الإمام العلم، حافظ زمانه".

- وقال ابن حجر: "القيقه الخايف مثقف على جلالته وانتقاده حافظ جلالته وانتقاده.

المحكم: محمد بن شهاب الزهري: قمي حافظ مثقف على جلالته وانتقاده.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (١/٢٢٠)، والجرح والتعديل (٨/٨)، والأنساب (٤/٨٠)، والسرير (٤/٢٣٦)، وتذكرة الخلفاء (١/١٢١)، والكاسفي (١/٧٨)، وطبقات الخلفاء (٢/٤٢)، وإخلاقية (١/٦٩)، والشدرات (١/٦٢/٦).

(٧) سالم بن عبيدة الله بن عمر بن الخطاب الفرضي الجمودي - يفتح العين والدم المميتين - نسبة إلى عدي بن كعب - أبو عمر أو أبو عبدالله المدني.

روى عن: أبيه، وعانشة، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، وسفيينة، وأبي رافع، وسعيد بن المسبح، وغيرهم.

روى عنه: ابنه أبو بكر، وعمرو بن دينار، وكثير بن زيد، وعثمان بن سعو، والزهري، وابن كيسان، وغيرهم.

وقاله: توفي (سنة ٦٠٧ه).

آفاق العلماء فيه.

- قال ابن سعد: "كان ثقة كبير الحديث، عاليًا من الرجال، وراغبًا".

- وقال الذهبي: "الإمام الزائد الخايف من فنون المدينة".

- وقال ابن حجر: " أحد ألفاظه، السبعة، وكان ثنيًا عابداً فاضلاً، كان يشبه بأبيه في الهدي والمسمى من كبار الثالثة".

المحكم: سالم بن عبد الله: ثقة كبير الحديث، وهو أحد ألفاظه، السبعة، وكان ثنيًا عابداً فاضلاً.

مصادر ترجمته:
تهديد التكالم (٣/٩٥ - ٥٧، السير (٤/١٥٧)، التصريف (١/٢١٠).

(٨) عبيد الله بن عمر بن الخطاب الفرضي، أبو عبيدة الرحمن، وقد توفي بسير واستمر فترات أحد
هو ابن أربع عشرة، وهو أحد المتكبرين من الصحابة وحِدَّاد العباد، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر.

روى عن النبي ﷺ كثيرًا من الأحاديث.

وروى عنه: أولاده: بلال وعمرو وسالم وسعميوه الله وسلم. وعطاء بن أبي رباح، ونافع، وابن المسيب، وطاوس، ومجاهد، وخلق كثير.

وفاته: توفي سنة (73) هـ.

مصادر توجيهات:

الإسفاط (84/1)، والتقريب (438/1).

الحكم على انسان الجرحاء:

الإسفاط ضعيف من أهل يحيى بن سلام ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

وهو صحيح من غير هذا الطريق، كما يأتي بيان ذلك في التخريج.

التخريج:

أخبر البهتري في السن الكبيرة (24/1) عن أبي عبدالله الخاقان، وأبي طاهر الفقيه،

وأبي زكريا بن أبي إسحاق، وأبي سعيد بن أبي عمرو.

أربعتهم عن محمد بن يعقوب الأحمد به بلفظه.

وقد توعّد محمد بن يعقوب الأأم عليه.

أخبر الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/242).

والدارقطني في السن (186/2 رق 29) عن عبد الله بن محمد بن زياد.

كلاهما (الطحاوي، وعبد الله بن محمد بن زياد) عن محمد بن عبد الله بن الحكم به

بلفظه، وليس عند الدارقطني قوله: (ولم يصي حتّى فاتته أيام التشريق).

قال الدارقطني: (مالي بن سلام ليس بالقوي).

وقال البهتري: (كذا رواي يحيى بن سلام، وليس بالقوي).

وهل طريق آخر عن الزهري.

أخبر البخاري في الصوم، باب صيام أيام التشريق (4/43 رق 7) عابد.

أبي شيبة في المسند (النقص المنشم ص 342) والدارقطني في السن (2/26 رق 72) جميعهم

من طريق شعبة، عن عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم،

عن ابن عمر رضي الله عنه قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لم يجد

الهذي).

أخبر الدارقطني في السن (2/186) رق 20، عن أبي بكر النيسابوري، حدثنا

حاجب بن سلمان، حدثنا مؤل، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري، عن
وعراء، عن عائشة قالت: «لم يرض في صوم أيام التشريق إلا لمتعمِّم لم يجد الهدي». قال الدارقطني: (إسناد صحيح).

قيل الحافظ في الفتح (٢٤/۴): وقد اختل علما الحديث في قول الصحابي: أَمْرَانَا بِكَذَا وَنِهِيَنَا عَنْ كَذَا، هل لمحكم الرفع على أقوالثالثها إن أضافه إلى عهد النبي ﷺ، فله حكم الرفع والصلاة، وأختلف الترجيح فيما إذا لم يمضهً، ويلحق به: رخص لنا في هذا، وعزم علينا أن لا نفعل هذا، كل في الحكم سواء، فمن يقول إن هكم الرفع فلا ولا في رواية يحيى بن سلام أنه روى بالمعنى. ولكن قال الطحاوي إن قول ابن عمر وعائشة لم يرض في أخذ من عموم قوله تعالى: «فَإِنَّا لَنَعْفَضُ عَلَى أَيَامٍ٣۰۳۷ فِي الْحَجّ» لأن قوله في الحج، يعم ما قبل يوم النحر وما بعده في أُيُّدُ أُيُّدُ التشرير، فعلي هذا فليس مرفوع بلف هو الطريق الاستنباط منه، عما فهما من عموم الآية، وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق وهو عام في حق التمتع وحده. وعلى هذا فقد تعارض عموم الآية المعبر بالنذير عموم الحديث المشعر بالنذير. وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم الأمجاد نظر، لواء كان أحمد مرفوعاً. فكيف وَكِنَّهُ مرفوعاً نظر فَفَعَّل هذا ترجيح النزل بالجواز والإطار هذا جنب البخاري. والله أعلم.

و قال في التلاقي في المُريض (١٨٢/۴): وهذا في حكم المرفوع، وهو مثل قول الصحابي: أَمْرَانَا بِكَذَا، ونَهِيَنَا عَنْ كَذَا، ورخص لنا في هذا.

خالصة الحكم:

إسناد الجمهور ضعيف، لأن يحيى بن سالم، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقد خالف يحيى بن سلام في روايته هذه. غدر، والنصر، وتابع شعبة؛ سفيان عند الدارقطني، فروايتهم هو الراجح. كما أن يحيى بن سلام أخطأ فيه فرواه بالمعنى، ولم يضبط اللفظ كما عند الآخرين. فروايتهم ضعيفة، فأنه يحيى البصري الذي ساقه المؤلف ضعيف، ولكن صح من رواية غدر، والنصر، كما عند البخاري. وأن له شاهداً صحيحاً من رواية عائشة تقدم تخريجه.

غريب الحكيم:

146- أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصقّار الأصبهاني (١) ، حدثنا أحمد بن هلال بن خالد البزيدي (٢) ، حدثنا علي بن قدام (٣) ، أخبرنا سفيان الثوري (٤) ، عن الخجج بن عياض (٥) ، عن يحى بن أبي هريرة (٦) **(*)** ، يرفعه إلى أبي سلمة بن عبدالرحمن (٧) ، عن أبي هريرة (٨)**(**(*)***(**) قال : قال النبي عليه السلام (***) »المؤمن غرور كريم، والفاجر خبر لثيم«.

**(*)** في (ب) : يحى بن أبي كثير ، وهو الصواب ، ويأتي دليله في الترجمة.

**(**) في (ب) : رضي الله عنه.

**(****(**) في (ب) : رسول الله ﷺ.

تواضع الرواة:

١- محمد بن عبد الله بن أحمد الصقّار ، أبو عبد الله الأصبهاني ، والصقّار ، يفتح الصلاة المهمة ، وتشديد العنا ، وفي آخرها نداء المهمة ، نسبة بين ببع الأوساط المقدسي.

روى عن أحمد بن هلال بن خالد البزيدي ، وأحمد بن عاصم الأنصاري ، وأحمد ابن مهدي ابن تستم ، وأحمد بن عبد الله البزيدي ، وغيرهم.

روى عنه : محمد بن إبراهيم الجراحى ، أبو عبد الله الحاكى ، أبو سعيد الصيرفي ، وابن منه ، وغيرهم.

وفاته : توفي سنة (١٣٦٨هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال الحاكى : »هو محدث عصره ، كان مُجاب الدعوة ، لم يرفع بصره إلى السماء ، كما بلغنا نيفًا وأربعين سنة«.

- وقال أبو نعيم : »أحمد العباب«.

- وقال السمعاني : »كان زاهدا حسن السيرة«.

- وقال الزهبي : »صاحب العباب ، وكان من أكثر الحفاظ حديثاً«.

قلت : لم يبُقِ في المُترجمين على أنه مُحدث عصره ومصره ، فأعادته في درجة الحسن .
محصلات توجيهية:
ذكر أخبار أصبهان (2) 771، الأنساب (3) 646/15 (4) 28/2، السير (5) 238/15، العبر (6) 238/15، الشذرات (7) 238/15، البراءات (8) 238/15، المواضيع (9) 238/15، التاريخ (10) 238/15، الخالد الذهبي (11) 238/15، والخليفة (12) 238/15، يفتح أن القيمة بناءً على نص العلماء والمؤرخين هو: (13) 238/15، أفكار العلماء في: (14) 238/15، لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا سوى أن ابن حبان ذكره في كتابه الثقات. قال ابن حبان: أحمد بن مهران بن أحمد بن خالد الذهبي ثقة بشروط ابن حبان.

محصلات توجيهية:
التقانات لأبي حبان (8/1)، أخبار أصبهان (9/1)، الأنساب (10/1)، تاريخ الإسلام (11/1)، وقائمة (12/1)، النسانين (13/1)، الشواع (14/1)، دينية (15/1)، السياسية (16/1)، والروايين (17/1)، وأبو الحسن الزعيمي (18/1)، يفتح أبا الخبيز وسكون المسمية (19/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (20/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (21/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (22/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (23/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (24/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (25/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (26/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (27/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (28/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (29/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (30/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (31/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (32/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (33/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (34/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (35/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (36/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (37/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (38/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (39/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (40/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (41/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (42/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (43/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (44/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (45/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (46/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (47/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (48/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (49/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (50/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (51/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (52/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (53/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (54/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (55/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (56/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (57/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (58/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (59/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (60/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (61/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (62/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (63/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (64/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (65/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (66/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (67/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (68/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (69/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (70/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (71/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (72/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (73/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (74/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (75/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (76/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (77/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (78/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (79/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (80/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (81/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (82/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (83/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (84/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (85/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (86/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (87/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (88/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (89/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (90/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (91/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (92/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (93/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (94/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (95/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (96/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (97/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (98/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (99/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (100/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (101/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (102/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (103/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (104/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (105/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (106/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (107/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (108/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (109/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (110/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (111/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (112/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (113/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (114/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (115/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (116/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (117/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (118/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (119/1)، نسبة إلى بلدة يُقال لها: (120/1).
أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامّة: «صدوق».

- وقال النسائي: «ثقة».

- وقال ابن حجر: «صدوق . من كبار الخادمة عشرة».

قلت: والراجح من حانٍ والله أعلم - أنَّه ثقة - فقد روى عنه جمع غفير من الناس منهم أبو داود، وهو لا يروي إلا عن ثقة - وقد وقته النسائي - وذكره ابن حبان في القصص.

مصادر توجيهته:

الجرح والتعديل (١٨٩/٦)، القصص لابن حبان (٤٧٥/٨)، الأنساب (٨٢/٥)، السير (٢٥٣/٥)، ميزان الاعتدال (١٣٢/٢)، تهذيب التهذيب (٢٨٩/٧)، تقرير الخلافة (٩٧/٢).

(٤) سفيان الثوري: تقدم في (١٦٣)، وهو (ثقة حافظ قتيبة عابد إمام حجة).

(٥) الجاحلي بن فواضحة - بضم الفاء الأولى، وكسر الثانية، بعدما صاد مهملة، الباهلي البصري، والأهلي - يفتح الواو المنقوطة واحدة، وكسر الها، واللهم، نسبة إلى بائعة بن عصام.

روى عن: يحيى بن أبي كثير، وأبو بكر السختياني، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وعائش بن خالد، وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، وإبراهيم بن طهمان، ومعتمر بن سليمان، وعبد الله بن شُذُب، وغيرهم.


أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معيِّن: «لا يتأس يه».

- وقال أبو حامّة: «شيخ صالح معتد».

- وقال أبو زراعة: «ليس بالقوي».

- وقال ابن حبان في القصص: «يخطئ وهم».

- وقال النسائي: «روي له النسائي، وحديثه وسط».

- وقال ابن حجر: «صدوق، عابد، بهم: من السادسة».
الحكم: الحاجب بن فراعة "صدقهم" كما قال ابن حجر.

مصالح توجيهه:

الجرح والتعديل (3/٢١٦) ، الشقات لابن حبان (٢٠٣) ، والأنساب (١٣٧٥/١) ، تهذيب الكمال (١٦٣/٢) ، ميزان الاعتدال (٧٨٧/٢) ، تهذيب التهذيب (١٨٠/٢) ، التنزير (١٥٤/١) ، الأخلاصة (ص.٣٧).

(٦) يحيى بن أبي كثير الطائفي - فتح الطلع البهيمة، وفي آخرها الباء المقوطة باثنتين من عنها.

نسبة إلى طبر، أبو نصر اليمامي - فتح البااء المعجم والمهمين بينهما ألف ، نسبة إلى اليمامة وهي بلدة من بلاد العوالي.

ارتفع في اسم أبيه، قائل: صالح، وقيل يسار، وقيل دشيط.

روى عن: أبي سلمة عبد الرحمن، وعكرمة، وناافع، وعطا، يحيى بن أبي رباح، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهم.

وقال: توفي سنة (١٢٩ه) وتوفي سنة (١٣٢ه) ، والأخير أفضل.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن سعود القطان: "مرسلات يحيى بن أبي كثير شبى الرحیج.
- وقال أحمد بن حنبل: "هو من أثبت الناس، وإما يعهد مع الزهري، وإما يعهد، وإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى.
- وقال العجلج: "ثقة، كان يعهد من أصحاب الحديث.
- وقال أبو حاتم: "هو إمام لا يريو إلا عن ثقة، وروى عن أنس مرسلاً.
- وذكره العقيلي في الزهري الكبير، وقال: "ذكر بالتدليس.

(٦) قال الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه (ميزان الاعتدال) ص.٢: "وفيه من تكلم فيه مع تتمه، وجلالاته باذائي لين، وكاف غريب، فلو أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكر ذلك الشخص لما ذكرته لثنيه، ولم أر من الرأي، أن أحفظ اسم أحد من له ذكر بثني ما في كتاب الأئمة المذكورين خوفاً من أن يُعثب علي، لا أن ذكرته لضعف فيه عندي".
أتيس ولا من صحابي عيبًا  

- وقال الذهبي: «يحيى بن أبي كبير عدل حافظ من نظراء الزهري، كان طالبًا للعلم، حجة». 

وقال أيضًا: «أحد العلماء، الأثبات، ذكره العقيلي في كتابه، ولها أوردته» (*) . 

- وقال ابن حجر: «ثقة ثابت، لكنه يدلس ويترسل من الخامسة». 

وعده ابن حجر في تعريف أهل التقييد (ص127)، رقم (123)، في المرة الثانية من مراتب المدلسين. 

قلت: تدليس من الطبقة الثانية، وهي من احتمل الأئمة تدليسه، وأخرجوا له في الصحيح لإمامته، فقلت 

تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة. 

الحكم: يحيى بن كبير «ثقة ثابت يرسل».

ملاحظات ترجيحية: 
التاريخ الكبير (30/2/3) ، الضعفاء الكبير (143/4) ، المراحل لابن أبي حاتم (ص24-24) ، (رقم 444) ، الدلائل (4/5) ، السير (276/8) ، الجهادية (6/1) ، الكشاف 753/1241 ، الميزان (41/2) ، التهديد التهديد (3136/11) ، التهديد (356/2) .

(7) أبو سلمة بن عبيد الرحمن بن عوف المهاجر، الزهري. 

واسم أبي سلمة كتبه، وقيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل. 

روى عن: أبيه، وأبيه مهربة، وعنأشة، وأنس، وجابر، وغيرهم، رضي الله عنهم. 

روى عنه: يحيى بن أبي كثير، وعنوش بن الزبير بن العوام، وعمر الشفعي، والأمر، والعز، وغيرهم. 

وأولهم. 

وفقه: توفي سنة (96) هـ. 

أقوال العلماء فيه: 

- قال ابن سعد: «كان ثقة تقفها كثير الحديث». 

- وقال أبو زرعة: «ثقة، إمام». 

- وقال ابن الجاهلي في الثقاب. 

- وقال ابن حجر: «ثقة مكرر، من الثقات.» 

- الحكم: أبو سلمة بن عبيد الرحمن، ثقة مكرر. 

(8) أبو هريرة عبيد الرحمن بن صخر السويس، صحابي جليل، تقدم في (138).
الحكم على إسناة المرجاني:

إسنانه ضعيف، فيه: الحجاج بن فراحة، وهو: "صندوق يهم".

التخريج
أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب (1/8، 85 رقم 4) عن أحمد بن عبد الرحمن، وأحمد بن علي، كلاهما عن أبي عبد الله المرجاني بهذا الإسناد والمنق.

وقد تعود أحمد بن مهران الأزدي عليه.

أخرجه البغوي في شرح السنة (87/13-87/12 رقم 2506) من طريق الفضل بن سهل.

على الفتى قادم به كله.

وقد تعود على بن قادم عليه.


وأخرج ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص 5، رقم 11) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/15، 128 رقم 1508)، وخلاصة في المستدرك (11/8، 268 رقم 1951) والبيهقي في السنن الكبرى (1/10، 1965) وفي شعب الإيان (8/15، 270 رقم 1382) وفي الأدب (8/9، 2115) والقضاء في مصنف الشهاب (8/9، 1111) جميعهم من طريق عيسى بن يونس.

وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/15، 128 رقم 1508)، واين الأعرابي في معجمه (8/11، 386 رقم 738)، والقضاء في مصنف الشهاب (8/11، 386 رقم 1323) جميعهم من طريق قيسية بن عقبة.

ثالثتهم: عيسى بن يونس، وأبو شهاب الخناط، وقبيصة بن عقية) عن سفيان الثوري.

به كله.

وعند الطحاوي: "عن يحيى بن أبي كثير، أو غيره.

وقد طرق آخر عن يحيى بن أبي كثير.

أخرج أبو داود في الأدب، باب في حسن العشرة (14/5، 490 رقم 478)، والترمذي في البغ وصلة باب ما جاء في البغ (4/8، 1964 رقم 1649)، وأبو إيلوي في مسنده (1/8، 439 رقم 507)، والعقبلي في الضعفاء (1411/10، 507 رقم 1116)، والبيهقي في شعب الإيان (8/9، 370 رقم 8118) جميعهم من طريق عبد الرزاق.

والبغاري في الأدب المفرد (10، 420 رقم 240) من طريق حام بن إسماعيل.

أخرج عنه في الكامن (1/8، 441 رقم 4559) والحاكيم في المستدرك أيضا (8/8، 441 رقم 4559) من طريق عبد الله بن حسين بن عطاء.

وأبو عدي في الكامل (8/8، 441 رقم 4559) والحاكيم في المستدرك أيضا (8/8، 441 رقم 4559) من طريق عبد الله بن حسين بن عطاء.
ثلاتهم (عبدالرزاق، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الله بن حسين بن عطاء) عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير به مثله.

قال الترمذي: (حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه).

قال المنذر في الترغيب والترهيب (2/363): لم يضعه أبو داود، ورواهما ثقات، سوى بشر بن رافع وقد وثق.

وأورد الألباني في السلسلة الصحيحة (2/932) من هذا الطريق، ثم قال:

(فإذا ضم إلى روايته: أي رواية حجاج بن فراصة، رواية بشر بن رافع تقوى الحديث الوحيد.

وقد سبقه إلى تفسيره الحافظ ابن حجر، كما نقل ذلك المناوي في: فيض القدير.

256/6)

وقد اختلط على يحيى بن أبي كثير في هذا الإسناد:

فقال الدارقطني في الفضل (878/1 ص 140): (يرويه يحيى بن أبي كثير واختلف عنه، فرواية الحجاج بن فراصة، وبشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه أسامة بن زيد، عن رجل من بلحارث، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلاً.

قلت: وقد جاء من رواية الحجاج بن فراصة، فقال: عن رجل، عن أبي سلمة.

أخرج أبو داود في الأدب، باب في حسن العشرة (144/439) وأحمد في المسند (5/105، 911، وأبو الشيخ في الأ。<reference>م</reference> 159، والبيهقي في شعب الإيلام (26/18 رقم 8115) من طريق أبي أحمد الزبيري.

وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (177) عن طريق محمد بن كثير.

كلاهما (أبو أحمد الزبيري، ومحمد بن كثير) عن سفيان الثوري، عن حاج بن فراصة، عن رجل، عن أبي سلمة به.

وأعلمه بهذا الإبهام الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهذه ليست بعثة قادحة، لأن الحجاج قد سمى شيخه في روايات ثابتة عنه.

حجاج بن فراصة: صدوق عابد بهم، كما قال ابن حجر في الترتيب (152).

وأما رواية أسامة بن زيد، والتي أشار إليها الدارقطني في قوله المنقدم:

فأخرجهما ابن المبارك في الزهد (ص 271، ح 179).

وابن وهب في جامعه (250/1، ح 179).

كلاهما (ابن المبارك، وأبي وهب) عن أسامة بن زيد، في رواية ابن المبارك، عن رجل من بلحارث عن عقبة، وفي رواية ابن وهب، رجل من أهل غزان، عن يحيى بن أبي كثير به مثله.
لم يرجح الدارقطني بين الروايتين، واكتشف أن الحديث روи مرفوعاً، ومرسلاً.
وقد جاء في التصريح أن الذين رواوه مرفوعاً هم أكثر، وأما الرواية التي فيها إبهام الراوي، فهي
من رواية حجاج بن فرافة، وهو صدوق عابد يهود، وأما الرواية المرسلة فيهما أسامة بن زيد
الليثي، أبو زيد المدني: صدوق يهود، كما في التصريح (ص: 308) فالراجح هو الرفع، وهو
رواية الجماعة، والله أعلم.

خلاصة الحكم:
الحديث حسن بجميع طرقاته، وهو الراجح، واحدث حسن المؤذن، وابن حجر،
والألباني.

شروح الغريب:
غيره: بكسر الغين المعجمة، وتشديد الراء، أي ليس بذي فكر فهو ينخدع لانقياده وليه
وهو ضد الحرف.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/٢٥٧ - ٣٥٥).
الفجر: الفاسق.
انظر: عون المبود (١٣/٢٠١).
خبيب: يفتح الخاء المعجمة وتكسر، وتشديد الباء الموحدة، أي الذي يسعى بين الناس
بالفساد، والخبيث: هو إفساد زوجة الغير أو عده.

انظر: الرجع السابق (١٣/٢٠١).
ليم: أي بخيل خجول سه الخلق.
انظر: المرجع السابق (١٣/٢٠١).
147- حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (1)، (قال) (**): حدثنا أبو محمد جعفر بن عتبة بن عمرو (**) الإشتركي (2)، حدثنا عمر بن حفص المكي (3)، حدثنا ابن جريج (4)، عن عطاء (5) قال:
فأرسلوه إليه، فضربه (****)، ثم قال: (بال) (****): من قبل وزع حكبيت له عشرين حسناً، ومجرد له (******) عشرين سيئات، ورقعت له عشرين حرجات» فقيل له: يا رسول الله، ما له؟ قال: "إنه أعلم على إبراهيم - عليه السلام - حين (******) أوصيت له النار".

ترجم الرواية:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم. تنمذج في (17) وهو "ثقة".
(2) جعفر بن عمتبة بن عمرو.
وفي سؤال السؤال: ابن يعقوب، بدل ابن عمر، البشراي، أبو محمد الكوفي، والكوفي، بفتح
الباء، وسكون الشين، وضم الكاف، نسبة إلى قبيلة يشكر.
روى عن: عمر بن حفص المكي، ومحمد بن الحسين القرشي. وغيرها.
روى عنه: محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، وعبد الله بن محمد بن الحسين بن أسيد الأصبهاني.
وعبدالله بن محمد بن أبي سعيد البزاز، وغيرهم.
وفاته: لم ألق على سنة وفاته.
أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن سعيد القطان: «لا يعرف».
- وقال الدارقطني في سؤالات الحاكم (ص ٧٠): «يبذل عن الضعفاء وليس به بالس».
- وقال ابن حجر في لسان الميزان (٢٠٩): وقال البيهقي في الدلائل في إسناد هو فيه: «إسناد مجهول».
- وقال ابن حجر أيضًا:

(وزكاه الطبري في رجال الشيخة وقال: «ثقة، روى عن سليمان بن يزيد، عن علي بن موسى الرضا
رحمهما الله تعالى»).

قلت: هو صحيح لقول الدارقطني.

مصنف ترجمته:

سؤالات الحاكم للدارقطني (٢٠٩، رقم ٨٢)، الأنساب (١٩٨٧/٥)، لسان الميزان (٢٠٩، ١٢٠).

(٣) عمر بن حفص القرشي، أبو حفص المكي.

روى عن: ابن جريج، وسالم.
روى عنه: هاشم بن القاسم، وأبو محمد جعفر بن عنيسة الفهري، ورشدي بن سعد.
وقاله: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

لم أجد في ترجمته جريحاً ولا تعديلاً عن أحد من العلماء، فهو مجهول الحال (٢).

مصادر ترجمته:

التاريخ الكبير (١٥٠-١٥١)، التقات لابن حبان (١٧٤/٧)، لسان الميزان (٦/١٠٩).

(٤) ابن جريج تقسم في (١٤١)، وهو: «ثقة فضله فاضل ومن كان يمسك ويرسل».

(٥) صاحب بن أبي رباح، يفتتح الرواية الموضوعة، واسم أبي رباح أسلم.

 أبو محمد الفرشي مولاه المكي.

روي عن: عائشة، ابن عباس، أم سلمة، جابر بن عبدالله، وأبي هريرة، وأم حبيبة، وحبيب بن
خماز، وزيد بن أرقم، وصفوان بن أمية، وأبي الزبير، وأبي عمر.
وأرسل عن: النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعن ثابت بن أسعد، وعن ثابت بن عفان، والناس، والفضل بن عباس،
وطائفة.

(*) مجهول الحال هو من روى عنه أشحاث فأكثر، لكن لم يوثق. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٨٩).
وتيسير مصلحت الحديث (١١٢).
روى عنه: مjahid بن جبر، وابن إسحاق السبيعي، وكناية، وأبو الزبير، وعمر بن دينار، والزهري،
وعمر بن شعيب، والأعاص، وسلماء بن كهيل، وأبو)s السختياني، وحبي بن أبي كثير، وأبي جريج،
وابن حنينة، والأزاعي، والثياب بن سعد، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (١٤١ هـ).

أقوال الهلالي فيها:
- قال ابن سعد: "كان ثقة عامًا، كبير الحديث".
- وقال يحيى بن معين "ثقة"، وقال أبو زرعة "مكي ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة قبله فاضل، لكنه كبير الإرسال، من الثالثة".

الحكم:
- عطا، بن أبي رباح: ثقة قبلي فاضل، كبير الإرسال.

إسناده:
- عباس بن عباس، صحابي، جليل تقدمهم فيه (١٤٣).

التحرير:
أخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨٧-١٨٨/٦) من طريق أبي بكر أحمد بن الحسن
الخيري، عن محمد بن يعقوب الأصم به بلفظ.

وله طريق آخر عن عطاء.

أخبر الطبري في المعجم الكبير (١١١/١، رقم ١١٤٩) في المعجم الأوسط
١٦٢/ (١/٨)، من طريق القعياني - هو عبدالله بن مسلمه - عن عمر بن قيس، عن
عطاء، به مختصراً.

قال الهيثمي في المجمع (١٦٧/٣): "فيه عمر بن قيس، وهو ضعيف".

وقال ابن حجر في التربيع (١٤١): "مترك".

ولبعض الحديث شواهد من حديث:
١) أبي هريرة

أخبر مسلم في السماح: باب استحباب قتل الوزغ (٤/٦، رقم ١٧٨) مرفوعًا
بلفظ: "من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية، فله
كذا وكذا حسنة. فلدون الأولى فإن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة، لدون
الثانية".
2) وحديث سعد بن أبي وقاص:
أخرجه مسلم في الموضع السابق (4/1758 رقم 2236) بلفظ: "أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ، وسماه فوفقاً.

3) وحديث أم شريك:
أخرجه البخاري في الأنبياء، باب قول الله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليلاً" (389/6 رقم 3859) ومسلم في الموضع السابق (4/1757 رقم 2237) بلفظ: "أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ. وقال: "كان ينفح على إبراهيم عليه السلام" واللفظ للبخاري.

خلاصة الحكم على الحديث:
المتابعة التي ذكرتها فيها عمر بن قيس المكي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر، ومثله لا يستفاد منه في المتابعة، وعليه يبقى الحديث بلفظ المصنف ضعيفاً. ولكن قد ورد في الترغيب في قتل الوزغ أحاديث صحيحة سبق الإشارة إليها في التخرج.

غريب الحديث:
الوزغ: (نوع من حشرات الأرض معروف، ويسمى سام أصفر).
انظر: النهاية (181/5).
148- أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن (1) ، حدثنا علي بن الحسن الهلالي الدارباجيدي (2) ، حديثنا محمد بن جهضم (3) ، حديثنا إسماعيل بن جعفر (4) ، عن عمارة بن غزية (5) ، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان (1) ، عن محمود بن لبيد (7) ، عن قتادة بن النعمان قال:
قال النبي ﷺ (6) : "إذا أحبت الله تجاهك (6) عبدًا حياءه الحنينا كبي ضل يبطل
أحسن كفره يحميه سقيمة الماء" .

تراجم الرواة:
(1) محمد بن الحسين بن الحسن القطان : تقدم في (١٤) وهو "ثقة" .
(2) عجلة بن الحسن بن موسى الحلاج، الدارباجيدي، أبو الحسن النيسابوري .
والدارباجيدي : يفتح الدال والاوا ، وبدعهما الألف ، واليا، الموحدة المفتوحة أو الساكنة ، وجيم.
المكسورة . وراء أخرى ساكنة في آخره دال أخرى.
 نسبة إلى دار بجد محله نيسابور .
روى عن : حبان بن هلال ، وعبدالجديد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي ، ويزيد بن أبي حكيم ،
وعبدالله ابن الوليد العبدي ، وحجاج بن منهاج ، وغيرهم .
روى عنه : أحمد بن سمرة النيسابوري ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وأبي خزيمة ، وأبو عبد الله محمد ابن
يعقوب بن الآخرم الشيباني ، وغيرهم .
وفاته : وفي سنة (٢٧٠هـ) .
أقوال العلماء فيه :
ق. قال مسلم بن الحاجج : "ذاك الطبيب ابن الطبيب" .
- وذكره ابن حبان في الثقات .
- وقال الحاكم: "كان من أكابر علماء المسلمين". وقال محمد بن عبدالوهاب: "هو عدي ثقة صدقه".

- وقال أبو عبد الله الأخضر: "ما رأيت أفضل منه".

- وقال ابن حجر: "ثقة، من الحادية عشرة".

الحصري، على بن الحسن الهلالية: "ثقة".

مصادر ترجيمنه:

الجرح والتعديل (181/6)، التقادات لابن حبان (76/8)، الأنساب (64/2)، السير (526/12).

تهذيب التهذيب (37/7)، التقرير (34/2).

(3) محمد بن جه محم المحمدى، أبو جعفر البصرى.

روى عن: إسماعيل بن جعفر المدج، وسفيان بن عيينة، وزيد بن عطاء الواسطي، ومحمد بن طلحة بن منصور وغيرهم.

روى عنه: إسحاق بن منصور الكوسج، ومحمد بن المتنى، وأحمد بن مهدي الأولي، وحيى بن محمد ابن السكن، وغيرهم.

وقالت: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو زرعة: "صدق لا ينكر به".

- وذكره ابن حبان في التقادات.

- وقال ابن حجر: "صدق، من العاشرة".

الحصري: محمد بن جهم بن "صدق".

مصادر ترجيمنه:

الجرح والتعديل (233/7)، التقادات لابن حبان (86/8)، الكاكشيف (37/6)، تهذيب التهذيب (87/6)، التقرير (2/21).

(4) إسحاق بن جعفر بن أبي الطالب. إسحاق البصرى.

روى عن: إسحاق بن عبد الرحمن الحذير، وهشام بن عروة، وعبد الله بن دينار، وربع بن أبي عبد الرحمن، وحميد الطويل وغيرهم.
روى عنه : يحيى بن أبي، وسعد بن سليمان، والهيثم بن خارجة، وسويق بن سعيد، وغيرهم.

وفاته توفي سنة (180 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين : "ثقة، مأمون، قليل اختناص، صدوق".

- وقال أبو زرعة : "مدني ثقة".

- ونقل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه قال : سألت أبي عيسى بن إسماعيل بن جعفر، فقال : "لا أعلم إلا خيرا".

- قلت : "ثقة" ؛ قال : "نعم".

- وقال الذيهي : "كان من ثقات العلماء".

- وقال ابن حجر : "ثقة ثابتة من الثامنة".

الحكم: إسماعيل بن جعفر : "ثقة ثابتة".

(5) غزارة بن غزية ـ يفتح البهمجة، وكسر الهاج، بإحسا ثقابة ثقيلة ـ ابن الحارث بن عمر بن غزية الأنصاري، المسحي.

روى عن : محمد بن إبراهيم التشي، وعيسى بن شعيب، وعمر الشعبي، وأبي صالح السمان، وعبد بن قيم، وغيرهم.

روى عنه : إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن لهيعة، وسليمان بن بلال، وبشر بن المفضل، والدارودي، وغيرهم.

وفاته توفي سنة (180 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد وأحمد بن حنبل وأبو زرعة والدارقطني والمجلي : "ثقة".

- وقال يحيى بن معين : "صالح".

- وقال أبو حاتم : "ما يحدثه بسأ، كان صدوقا".

- وقال النسائي : "ليس به بأي".

- وذكره العقيلي في الشهقاء (3/315).

- وذكره ابن حيان في الثقات، وذكره ابن شاهين في الثقات.
- وقال ابن حزم: «ضعف».

- وقال الذهبي: «صدوق مشهور».

وقال أيضًا: «ذكره العقلي في كتابه الضعفاء، وما قال فيه شيئًا يليه أيضاً، سوى قول سفيان بن عيينة: جالسته كم مرة فلم أحفظ عنه شيئًا، فهذه تغلب من العقلي إذ ظن أن هذه العبارة تلبي، لا والله».

- وقال ابن حجر: «لا يأس به، وروايته عن أنس مرحلة من السادسة».

قلت: هو «ثقة».

فقد وثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الرازي، وإبراهيم بن العجلي، والدارقطني. وقال النسائي: «ليس به بأس». وقال أبو حامٍ: «ما بحثته من يأس، كان صدوقًا». وذكره ابن حبان، وابن شاهين في النجات، ولا تعلم فيه جرحاً سوي تضعيف ابن حزم له، فلا يقبل، لأنه مجمل.

مصطلح ترجمته:


(4) عاصم بن عمر بن قتادة بن النهيان: الطبرخ. أبو عمر، الأنصاري، السفاح.

وال списي: يفتح الظاء المعجمة، والفاء. وفي آخرها الراء المهملة. نسبة إلى ظفر وهو بطن من الأنصار.

روى عن: أبيه، ومحمد بن لبيد، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وغيرهم.

روى عن: عمارة بن غزية. ويكير بن عبد الله بن الأشع. وزيد بن أسمان، ومحمد بن إسحاق بن

يسار. ومحمد بن عجلان. وغيرهم.

وكانه توفي سنة (120 ه). وأقوال العلماء فيه:

- قال أبو زرعة، والنسائي، ويعتبر معين: «ثقة».

- وقال ابن حبان في النجات، وقال الذهبي: «أحد علماء التابعين».

- وقال ابن حجر: «ثقة، عالم بالفُنِّ، من الرواة».

الحكم: عاصم بن عمر بن قتادة: «ثقة».

مصطلح ترجمته:
الجراح والتعديل (٢٨٦/٣)، المفاتيح لابن حبان (١٠١/١٣)، الأنساب (٠٥/٤)، تهذيب الكمال (٠٦/٤)، السير (٠٥/٤٠)، ميزان الاعتدال (٠٥/٤٩)، تهذيب التهذيب (٠٥/٤٢٧)، تقريب التهذيب (٢٨٥/١)، الخلاصة (٠٨٣/٤).

(١٧) محمود بن نبي بن عقية بن رفاعة الأساري، الأوفي الأشهل. أبو نهيم البهمني، صحابي.

وصف ، وجل ورائته من الصحابة.

روى عن: شداد بن أوس، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وكاتبة بن النعمان وغيرهم.

روى عنه: الزهري، وجعفر بن عبد الله بن الحكم، وبكير بن عبد الله بن الأشعث، ومحمد بن إبراهيم البهمني، وعاصم بن عمر بن قتادة، وأخرون.

وفاته: مت سنة (٧٨٧) وقيل سنة (٧٨٦).

وله تسع وتسعون سنة - رضي الله عنه.

أقوال العلماء فيه.

وهو مختلف في صحته ، فذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة من من ولد على

عهد رسول الله ، وقال عنه :

» وكأنثقة قليل الحديث ".

وذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال : "له صحة ".

وقال الجعفي: "مدني تابعي ثقة ".

وذكره بعقوب بن سفيان الفسوي في الطبقة الأولى من فقه، وتابعي أهل المدينة وقال: "هو ثقة ".

وقال القرمذي: "محمود بن نبي قد أدرك النبي وآله، وهو علام صغير ".

وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: "قال البخاري : "له صحة ", فخطب أبي عليه ، وقال: "لا تعرف له صحة ".

وذكر ابن أبي حاتم: "سند أبو زرعة عن محمود بن نبي، فقال: "مدني أنساري ثقة ".

وذكر ابن حبان في الصحابة.

وقال ابن عبد البر: "ولد علي عهد رسول الله ، وقد حدث عن النبي " بأحاديث ".

ثم قال: " قول البخاري - أي في إبتكار الصحابة - أولى. وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهد له. وهو أولى

بأن يذكر في الصحابة من محمود بن الله ، فإنه أسن منه ".
وقال النبي ﷺ: "قد أدرك النبي ﷺ ورآه وهو غلام صغير".
وقال ابن حجر: "على مقتضى قول الواواقي في سنته يكون له يوم مات النبي ﷺ ثلاث عشرة سنة وهذا يقوي قول من أثبت الصحابة".
وقال ابن حجر أيضًا: "صحابي صغير، وجمال روايته عن الصحابة".
قلت: والاختلاف في كونه صحابيًا أم لا غير مؤثر في الحكم على الحديث، فإن كان صحابيًا فالصحابة كلهم عدول، وإن كان تابعًا فهو من كبار التابعين، وهو ثقة كما تقدم.

مصدر تجليته:

الطبقات الكبرى لابن سعد (675/5) التاريخ الكبير (772/7)، معرفة القضاة للعملي (267/7).
لمعرفة والتأريخ للنفسوي (367/7) الجرح والتعديل (367/7) النسخات لابن حبان (267/7) الاستيعاب (267/7) الرسول (367/7) السير (367/7) مهذب التهذيب (237/7) التقريب (237/7).

(8) فتحة ابن النهبان بن يزيد بن عامر القطائع الطبغر. صحابي، شهد بدراً، وهو أخ أبي سعود الخنثري لأمه، روى عن النبي ﷺ العديد من الأحاديث.
روى عنه: محمود بن لبيد، وأبته عمر بن قتادة، وإخرون.
مات سنة (623هـ).

مصدر تجليته:

الإيضاح (315/5)، التقريب (237/7).

الحكم على إسناد الجرجانى:

إسناده حسن من أجل:
- محمد بن جهش، وهو صدوق.

التخريج:
أخبرنا الحاكم في المستدرك (235/4) عن محمد بن يعقوب الشيباني، عن علي بن الحسن الهلالى عليه.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأقره الذهبى.
فقد تعود علي بن الحسن الهلالى عليه.
أخبرنا ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا (ص 28 رقم 28)، ومن طريقة البسنثى في شعب الإيلام (72/6) رقم 488، وأبي حبان في صحيحه (237/7) رقم 689 عن محمد بن يزيد الرزفي، كلاهما (ابن أبي الدنيا، والروبي) عن عباس بن عبد العظيم.
وأخبره ابن أبي عاصم في الزهد (ص 90 رقم 1981/12).، وأبو حاتم في العلل (108/2).، وهو من طريق عبد العزيز بن معاوية.

وأخبره الحاكم في المستدرك (5/1207-7) من طريق عبد العزيز بن طالوت.

وأخبره القدسي في مسند الشهاب (2/2979 رقم 398) من طريق عثمان بن طالوت.

بريتهم (عباس بن عبد العزيز، محمد بن الملكي، عواد الفريح، وعثمان بن طالوت) عن محمد بن هشيم ببلفظه.

قال الحاكم: (صحيح الإسناد، ولم يخرجه)، وقال النحاس في تعلقه على المستدرك.

(صحيح).

وقد تبع محمد بن جهم عليه.

أخبره البخاري في تاریخه الكبير (77/427 تعلیقاً)، والترمذي في الطب (باب ما جاء في الحمیة (3/296 رقم 275، 4/1247 رقم 5751، والبيهتي في شعب الإمام (78/230 رقم 1048).

جميعهم من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن إسماعيل بن جعفر بن بنيه.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وفي إسناد: إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي، صدوق كتبه فضه، حفظه.

كما في التقریب (ص 4/2).

وخلق إسماعیل بن جعفر: إسماعیل بن عباس، فروه مرة وجعله من مسند رافع بن خديج، ورواه مرة أخرى فجعله من مسند قتادة.

أما الرواية الأولى:

فأخبرها الطبریة في الكبير (4/252 رقم 1996)، والبيهتي في شعب الإمام (77/2979 رقم 4397، والقدسي في مسند الشهاب (2/1397) من طريق إسماعیل بن عباس، عن عاصم بن غزية، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن مسعود بن لبيد.

عن رافع بن خديج مرفعاً به.

قال الهیشی في المجمع (1/285/110): (إسناد حسن).

وأما الرواية الثانية:

فأخبرها ابن أبي عاصم في الأخاد والثاني (13/4 رقم 967)، وفي الزهد (13/587 رقم 491) عن عبد الوهاب بن المخالب، عن إسماعیل بن عباس، عن عاصم بن عاصم بن غزية، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن مسعود بن لبيد، عن قتادة بن النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيکه.

قلت: وسماهان الروايتين على إسماعیل بن عباس، وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، مخالط في غيرهم، كما في التقریب (59/10) وشيخه هنا هو عماد بن غزية الأنصاري المدني. وليس من أهل بلده، هذه الرواية ضعیفة.
وروي هذا الحديث من مسند محمود بن لبيد.

أخرجه الترمذي في الطبق، باب ما جاء في الحديث (4/823)، وأحمد (3/734، رقم 373) من طريق إسماعيل بن جففر، وأحمد أيضًا (3/734، رقم 373) من طريق عبد العزيز بن محمود الدراوادي.

كلاهما (إسماعيل بن جففر، والدراودي) عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر.

قال الترمذي: (ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي ﷺ، ورأى وهو غلام صغير).

وقال ابن أبي حاتم (قلت لأبي: أيهما أصح؟ قال: حديث الدراوادي).

ورواه ابن لهيعة: عن عمارة بن زيده، فإنه من مسند عقبة بن رافع.

أخرجه أبو يعلى في مسندته (878/12، رقم 878/12)، ومن طريقه أبو الشيخ الأصبهاي في الأمثال (ص: 301/28، رقم 301/28) عن كامل بن طلحة، عن ابن لهيعة، عن عمارة بن زيده، أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، عن محمود بن لبيد، عن عقبة بن رافع مرفوعًا بنحوه.

قال الهيثمي في المجمع (285/1): (رواية أبو يعلى، وعنده حسن).

قال ابن حجر في الإسحاق (7/22): (وروي أبو يعلى، وأحسن بن سفيان من طريق عاصم بن عمر بن قتادة). أخرجه من طريق ابن لهيعة، عن عمارة بن زيده، عن عاصم.

ورواه غير ابن لهيعة: عن عمارة، فسمى الصحابي قتادة بن النعيمان، والله أعلم).

ورواه عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بنحوه.

أخرجه الحاكيم في المستدرك (807/4)، عن يحيى بن يحيى، أنبأ إسماعيل بن جففر.

عن عمرو بن أبي عمرو به.

قال الحاكيم: (كذا قال عن أبي سعيد، وفي حديث عمارة بن زيده، عن قتادة بن النعيمان، والإسناد عندي صحبان، والله أعلم).

ووافقه بهذي عليه، وقال: (صحيح).

قلت: رواية عبد العزيز الدراوادي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد. كما رجعه أبو حاتم، لأن رواته كلهم ثقات، وأما الروايات الأخرى فلا تخلو من ضعف، أو لأهم في حديثه.

خلاصة الحكيم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، والراجح هو من مسند محمود بن لبيد. وقد تثبت له رواية، وهو من صغار الصحابة، وجمال روايتاه عن الصحابة، فارسله لا يضر، فمرة رواه بدون الواسطة، ومرة سمي الصحابي، ولا يضر ذلك في صحة الحديث.

شرح الغريب:

قال الإمام الحافظ المباركي في تفسير الأخوذي (7/1159): «قوله: (إذا أحب الله...
تعالى عبده حمامة الدنيا).
أي حفظه من متناع الدنيا ومناصبها، أي حال بينه وبين ذلك بأن يبعد عنه ويعسر عليه حصوله.
وقوله: (كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء)؛ أي شربه إذا كان يضره، والأطباء تحمي شرب الماء في أمراض معروفة.
496- أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبداللله بن حميزة البغدادي (1)،

بانتخاب أبي علي الخالق (2)، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي (3) بمصر،
 حدثني الويلد بن موسى الدمشقي (4)، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (5)، عن
 يحيى بن أبي كثير (6)، عن الحسن بن أبي الحسن البصري (7)، عن أنس (*): قال:
 قال النبي ﷺ: (**) «الشيعة نور: من خلع الشيء فقحت خلع نور الإسلام،
 فاجأ بضغ الجبل أربعين سنة وقى الله، (عـ وجل)، الأطياع الثلاثة: الجنة،
 والجحيم، والنير».

(*) في (ب) رضي الله عنه.

(**) في (ب) : رسول الله ﷺ.

تزواج الرواة:

(1) محمد بن محمد بن عبداللله بن حميزة بن جميل الجمال، أبو جعفر البغدادي.

وجمله: يفتح الجيم المشددة، والملجع، وبعدها الأنف واللام، نسبة إلى حفظ الجمال وإكراتها من الناس
 في الطريق.

روى عن: يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، وعلي بن عبد العزيز المكي، والحسن بن عبدالعلي، وأبي
 بكر بن أبي الدنيا، وجعفر بن محمد بن شاكر، وخير بن عرفه، وعبد الكل، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن إبراهيم الجرجاني، وابن منه، وحاكم أبو عبد الله الخالق، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (23هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال الحاكم أبو عبدالله الخالق:

«أبو جعفر التاجر محدث خراسان في عصره، وأكبر مشايخا رحلة، واثنينهم أصولا، وأصحهم سماعاً.
 وكان أبو علي الخالق إنثني عليه أربعين جرءًا لنفسه فسمعنا منه للقوم الذين أذروه».

- وقال الذهبي: «أبو جعفر الشيخ، المسند، الثقة، محدث سمرقند ».

- وقال الحكم: أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حميزة البغدادي: «ثقة ثبت».

مصادف توهمه:

الأنساب (2/82-85)، السير (1/547-55)، الشذرات (3/273).
(2) الحسين بن علي بن زيد بن حاتب، أبو علي الحافظ النسماني.

روى عنه: محمد بن حبان، وإبراهيم بن أبي طالب، وعلي بن الحسن، وأبي يعلى بن المثنى، وجعفر بن أحمد الحافظ، وابن خزيمة، وأحاسين بن إدريس، وزكريا الساجي، ومحمد بن نصير، وأبي عبد الرحمن النسماني وغيرهم.

روى عنه: ابن منده، والخاكم أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الرحمن السلمي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (245ه).

أقوال العلماء فيه:

قال الدارقطني: "إمام مهذب".

- وقال الخاكم أبو عبد الله الحافظ: "هو واحد عشره في الحفظ والإتقان، والورع والمذكرة والتصنيف".

- وقال الذهبي: "الإمام، العلامة، التبت، أحد النقاد".

- وقال ابن العبد الحنفي: "الثقة، أحد الأعلام".

الحكم: أبو علي الحافظ "ثقة".

مصاصات ترجيته.

تاريخ بغداد (8/1503/1), السير (6/166), تذكرة الحفاظ (6/1287), العبر (1287), طبقات الحفاظ (3/235), البحوث (1288).

(3) يعني: بن عثمان بن صالح السهمي، أبو زكريا المصري.

والسهمي: يفتح السين المهملة، وسكون الها، وفي آخرهما الياء، نسبة إلى سهم.

روى عن: أبيه عثمان بن صالح، وسعد بن أبي سفيان، وعبد الله بن صالح، وعمرو بن خالد، وغيرهم.

روى عنه: أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة الجميل، ابن سهيل، وعبد المؤمن بن حلف السهيم، وأبو القاسم الطبري سليمان بن أحمد بن أبيوب، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (282ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "كتب عنه، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه".

- وقال ابن يونس: "كان عاماً بأدباء مصر، ويوث العلماء، حافظاً للحديث، وحدث ما لم يكن يوجد عند غيره".

- وقال مسلم بن قاسم الأندلسي: "يشيع، وكان صاحب وقعة يحده من غير كتبه، فظعن فيه لأجل ذلك.

- وقال الذهبي: "صدوق إن شاء الله".

- وقال ابن حجر: "صدوق روي بالنشيد، وليته بعضهم، لكنه حدث من غير أصله، من الخادمة..."
الحكم: يحيى بن عثمان بن صالح السهمي: «صدق».

كما قال الذهبي وابن حجر.

مصادر ترجيحه:

الجرح والتعديل (1) ، الأنساب (3) ، السير (12) ، ميزان الاعتزال (4) ، تهذيب التهذيب (5) ، الخلاصة (6).

(4) يحيى بن سفيان، مؤسس الحضنة.

روى عن: الأوزاعي، وسعيد بن بشر.

روى عنه: يحيى بن عثمان بن صالح السهمي.

وفاته: لم يقل على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال العقلي: "يروي عن الأوزاعي أباطيل لا أصل لها، ليس ممن يقيم الحديث".
- وذكره ابن جرير في المجروحين، وقال: "شيخ يروي عن الأوزاعي".
- وذكره الدارقطني في الميزان وقال: "الوليد بن موسي الدمشقي، قال عنه الدارقطني: منكر الحديث.
- وقرأ أبو حاتم: وقال غيره: منروك ووهام القلبي، ابن جرير.

الحكم: الوليد بن موسي الدمشقي: "منكر الحديث".

مصادر ترجيحه:

الضمنا الكبير (1) ، المجروحين (2) ، الميزان (3) ، الخلاصة (4) ، ميزان الاعتزال (5).

(5) يحيى بن نسيب بن موسى بن أبي داود الأوزاعي، أبو عمرو الشامي.

والأوزاعي: ينفتح الألف، وسكون الواو، وفتح النازئ، في آخرها الحروف، نسبة إلى الأوزاع وهي قرية مشتركة بالشام، فجمعها وقيل لها الأوزاع، وقيل إنها قرية تابع باب دمشق بقالها الأوزاع.

الصحيح.

روى عن: يحيى بن أبي كثير، وعطا بن أبي رباح، والزهري، وعمرو بن صيبب، وكمال، وقناة، وначوق مولى ابن عمر، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن النكدار، وميمن بن مهران، ومحمد بن إبراهيم.

روى عنه: الوليد بن مسلم، وشعبة، وسبان النحوي، وعبد الله بن المبارك، وبقية بن الوليد، ويخشى بن سعيد القطان، وغيرهم.

وفاته: توفى سنة (755).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة مأمونًا صدوقًا فاضلاً خيرًا كثير الحديث والعلم والفقه".
قال أبو حامد: «فقيه متبع».

وقال السمعاني: «كان من فقهاء أهل الشام وقرانهم وزُهادهم ومُراطبهم».

وقال الذهبي: «إمام ثقة».

وقال ابن حجر: «فقيه، ثقة، جليل، من السابعة».

الحكم، الأزاعي: «فقيه، ثقة، جليل».

مصادر ترجيحها:


(6) يحيل ابن أبي مكاحر، تкамح فيه (146) وهو: «ثقة يُرسل».

(7) الخسنين بن أبي الحسن البصري، تقدم فيه (142) وهو: «ثقة يُرسل».

(8) أنس بن مالك بن النعيم بن ضحيم بن زيد بن حرام، أبو حجة الخصائر، الخزوجي، خادم رسول الله ﷺ، وأحد المكترين من الرواية عنه.

عروف عن: أبي بكر، عمر، عثمان، وغيرهم.

ومن روى عنه: الحسن البصري، وثابت البتاني، وغيرهم.

دعا له الرسول ﷺ بالبركة في المال والولد، وأن يدخله الجنة.

توفي سنة (382 هـ)، وهو ابن (3-1) سنة، وهو آخر من يثبت بالبصة من الصحابة.

مصادر ترجيحها:

الإنساب (275/276)، التحريب (84/85).

الحكم على إسناد الجرجانى:

إسناده ضعيف جدا.

فيه: الوحيد بن موسى الدمشقي، وهو منكر الحديث.

التحريج:

أخره ابن عساكر في تاريخ دمشق (6/299-302) من طريق سليمان بن إبراهيم، وسهل بن عبد الله، ومحمد بن أحمد بن هارون، وأحمد بن عبد الرحمن بن محمد، وأحمد بن عبد الله بن أحمد، ومحمد بن الحسن.

ستههم عن الجرجاني به بلفظ.

وأخره العقيلي في الضفائر (4/226).

ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المناهية (2/186-187، رقم 148).

وأبو حيان في المجروحين (3/83) عن حاجب بن أركين.
كلاهما (العقيلي ، واحجب بن أركين) عن يحيى بن عثمان به مثله .
قال العقيلي : « فقد روي بإسناد أصلح من هذا ». 
وقال ابن حبان : « هذا ما لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
وقال ابن الأوزي : « هذا الحديث لا يصح ».
وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (74/43 رقم 2353) وقال : (موضوع).
ولبعض الحديث شواهد من حديث :
(1) عبد الله بن عمرو :
أخرجه أبو داود في التسجل ، باب في نطف الشبيب (8/342 رقم 420). والترمذي في الأدب ، باب ما جاء في النهي عن نطف الشبيب (4261 رقم 3261) ، والسني في الزينة .
باب النهي عن نطف الشبيب (1376/58 رقم 420) وفي السنن الكبرى له (1376/58 رقم 420).
من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً بنظف : « لا يتنفوا الشبيب ، ما من مسلم ينتف الشيبة في الإسلام ، إلا كتب الله له بها حسنة ، وحق عنه بها حقيقة » . والللفظ لأبي داود .
قال الترمذي : « هذا حديث حسن » .
وحسن الألباني في السلسلة الصحيحة (247/2 رقم 2431).
(2) وحديث أبي هريرة :
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإنسان 71/2 رقم 2536 من طريق حماد بن سلمة ،
عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً بنظف : « لا يتنفوا الشبيب ، فإنه
نور يوم القيامة ، ومن شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة ، وحق عنه بها حقيقة ، ورفع له
بها درجة ».
وحسن إسناد الألباني في السلسلة الصحيحة (247/2 رقم 2435).
(3) وحديث عمر بن الخطاب :
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإنسان 71/2 رقم 2536 من طريق حماد بن سلمة ،
الطيبراني في الأوسط (247/2 رقم 288 من طريق محمد بن جعفر ، عن ثابت بن عجلان ، عن سليم بن عامر ، عن عمر مرفوعاً بنظف : « من شاب في
الإسلام ، كانت له نوراً يوم القيامة » .
وهذا إسناد حسن ، لأجل محمد بن حمير ، وهو صدوق كما في التفسير (ص 475).
وبقية رجاله ثقات من رجال البخاري ، سوى سليم بن عامر ، فهو من رجال مسلم
(4) وحديث أبي نجح السلمي :
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإنسان 71/2 رقم 2536 من طريق هشام الدستوائي ،
والبيهقي في الكبرى (8/161 من طريق سفيان ، كلاهما (هشام ، وشيبان) عن قنادة ، عن
سالم بن أبي الجعد ، عن مدنان بن أبي طلحة ، عن أبي نجح السلمي مرفوعاً بنظف : « من شاب
شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ».)
واسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات.

خلاصة الحكم:
إسناد الأرجاني كما تقدم ضعيف جداً، وأما حديث عدم نطف الشيب وأنه نور من نور الإسلام فقد ثبت في الحديث عن عدة صحابة كما تقدم في التحري.

غريب الحليس:
الجذام: وهو الداء المعروف، وهو من الأمراض المعدية، يقال: رجل أذم ومجهزوم: إذا تهافت أطرافه من الجذام.

انظر: النهاية (٢٥١).
150 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن الحسن(1)، حدثنا محمد بن زكريا ابن دينار(1) (قال): حدثنا عبيد الله بن محمد بن عانشة(2) عن سعيد بن عامر(3) عن أسماء بن عبيد(4) قال:

قال لقنان(1): لا يه! إذا أصابته شيخة فاضلة أكلة فقيلة من الأرض وصل ركعتين ثم ضع

وجه الله على الأرض وقل:

"إلهي أنا من الحدث سألتك فلم تغنه؟ أم من الحق صعاليك، فلم تغنه؟ أم من الحدث اقتطع إليك، فلم تقليلة؟ أم من الحدث أستغاث بالله، فلم تغنه؟ بإعشاها، يا الله، يا مغbeit: أعثني".

(1) ما بين الناس سقطت من (ب).

ترجم الرواة:

(1) الحسين بن علي بن الحسن، أبو عليه الوارق الكرجي.

سمع الفقيه أبي أحمد الحجاجي، وأبا الفتح الراشدي، سنة ست وأربعون سنة، وسمع الفاضل أبو محمد في أبي زرعة.

افظ العالما فيه:

لم أجد في ترجمته جزءا ولا تعديلا عن أحد من العلماء فهو مجهول.

ملاحظات ترجمته:

التدوين في أخبار ترويين (2/51).

(2) محمد بن زكريا بن حبان، الفلاطي الكلبي، أبو جعفر البصري.

والغامبي يحفظ بين الغان واللام ألف المخففة، وفي أخري الباء الموحدة، نسبة إلى غلب وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه.

روى عن: أبي الأوليد الفساني، والعباس بن بكار، وعبد الله بن رجاء الغدائي، وعبد الله بن محمد بن عانشة، ومحبه بن واد، وغيرهم.

روى عنه:
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني ، وفهد بن إبراهيم بن فهد البصري ، وغيرهم .
وقتاه : لم ألقف على سنة وقته.

أقوال العلماء فيه .

ذكره ابن حيان في التقات وقال :

" كان صاحب حكایات وأخبار يُعتبر حديثه إذا روى عن التقات لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير ".
وقال السمعاني : و سمحت بعض الخفاظ ينسب إلى التشيع والله أعلم ".
وقال الذهبي : وهو ضعيف ، وقد ذكره ابن حيان في كتاب التقات وقال : يُعتبر بحديثه إذا روى عن تقة ، وقال ابن منده : تكلم فيه ، وقال الدارقطني : يفع الحديث ".

الحكم : محمد بن زكريا بن دينار : ضعيف ".

مصادر ترجيه :

التقات لا بين حيان (١٥٤/٤) ، الأنساب (٤/٥) ، ميزان الاعتدال (٢/٥٥٠) .

(٣) عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التمييمي ، المعروف بابن عائشة . أبو عبد الرحمن البصري ، والعشي : بنفتح العين وتكون إلى نسبه بنت طلحة ".
روى عن : حماد بن سلمة ، ومحمد بن ميمون ، و سفيان بن عبيدة ، وغيرهم ".
روى عنه : أحمد بن حنبل ، وعباس الدورى ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، وغيرهم .
وقتاه : توفي سنة (٢٢٨)ه .

أقوال العلماء فيه .

قال أحمد بن حنبل : " صدوق في الحديث " .
وقال أبو حاتم : " صدوق تقة " .
وقال ابن حجر : " ثقة جواد ، رمي بالقدر ، ولم يثبت ، من كبار العاشرة " .

الحكم : عبيد الله بن محمد بن عائشة : " ثقة جواد " .

مصادر ترجيه :

اجرح والتدعيب (٥/٥) ، الأنساب (٤/٣٦٨) ، التقرب (١/٨٣) ، التقرير (٤/٣٨) ، سهيل بن عامر الصدغي ، أبو محمد البصري ، وفضلي بن الناصح المقدم ، وفتح الباب المتقدة بواحدة ، وفي آخر العين المهمة ، نسبة إلى صنعة .
روى عن : يونس بن عبيد ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهمام بن يحيى ، وصالح بن رستم ، وخميم بن الأسود ، ومحمد بن عمر بن علقمة ، وشعثة ، وبوس بن عبيد ، وغيرهم ".
روى عنه : علي بن المديني ، ويمن بن معين ، ونٌدارو ، والدارمي ، وأحمد ، وأبى راهوبة ، وعبد بن حميد ، و
فاته؛ توفي سنة (820 هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال يحيى بن معين: «ثقة، مأمون».

وقال أحمد بن حنبل: «ما رأيت أفضل منه».

وقال أبو حاتم: «كان رجلاً صالحاً صدوقاً، في حديثه بعض الغلط».

وقال الذهبي: «أحد الأعلام».

وقال ابن حجر: «ثقة صالح، من التاسعة».

وقال ابن العماد الخليلي: «أحد الأعلام في العلم والعمل».

الحكم: سعيد بن عامر: «ثقة صالح».

مصطلحات توجيهه:

التاريخ الكبير (53), إلجج والتعديل (48/4/48/8/6), السير (8/6/6), تذكرة
الخنازير (54/6/6), الكافش (68/6/6), الت قريب (68/6/6), الخلافة (63/6/6), الشذرات (62/6/6).

(5) أسانس بن عبيد بن مخراق الصبيح، أبو اليعين الأشعر.

روى عن: أنس بن مالك, والشعبي, وعدة.

روى عنه: مهدي بن ميمون, حماد بن سلمة, وسعيد بن عامر المطيري, وغيرهم.

فاته: مات سنة (101 هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد: «وكان ثقة إن شاء الله».

قال يحيى بن معين والذهبي: «ثقة».

وذكره ابن حبان في النهات.

وقال ابن حجر: «ثقة، من السادسة».

الحكم: أسامة بن عبيد: "ثقة".

مصطلحات توجيهه:

الطبقات الكبرى لأبو سنيد (87/7/87/4), التاريخ الكبير (55/6/6), إلجج والتعديل (62/6/6), النهات.

(6) أقوال الحكيم هو: أقوال بن باوعراء بن ناجي بن ترجع, وهو أبو إبراهيم, وقيل هو لقيان بن عنقا

بن ميمون, وكان نوبياً من أنبل أهليه.

عاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ عنه العلم, وكان يفتتح قبل مبعث داود, فلما يعث

قطع الفتوى.
وقد اختفى في نبوته على قولين:
أحدهما: أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيًا. قاله سعيد بن المسيب، ومجاهد، وقناة.
والثاني: أنه كان نبيًا، قاله الشعبي، وعكرمة، والسدي.
والقول الأول أصح.
وفي صناعة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه كان خيالًا. قاله سعيد بن المسيب.
والثاني: رأيًا. قاله ابن زيد.
والثالث: نجارة. قاله خالد الرومي.
فأما صحته:
 فقال ابن عباس: كان عينا حическим.
 وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر.
 وقال مجاهد: كان عليه الشقين مشتاق القدامين، وكان قاضيًا على بني إسرائيل.

انظر: الجمع لأحكام القرآن (56/14)، والبداية والنهاية (١٣٥٨١ - ١٣٩٠)، تفسير البيضاوي

(٢٢٧/٢)

(٧) لقمان: اختلقت أقوال العلماء في اسمه على النحو الآتي:
قال ابن جرير الطبري و النقبي: اسم ابنه ثاران.
وقال الكلبي: مشكيم.
وقال النجاشي: أنعم.
وقيل ماتان.

انظر: تفسير البيضاوي (٢٢٨/٤)، فتح القدر (٢٢٧/٤).

الحكم على الإسناد:
سنده ضعيف، فيه: أبو علي الحسين بن علي بن الحسين وهو مجهول.
ومحمد بن زكريا بن دينار وهو ضعيف.

التخريج:
أخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي في العدة للكرس والشدة (ص:89، رقم:٤٥) من
طريق المؤلف به مثله.

ولم أقف عليه عند غيره فيما بحثت فيه.

 قريب الحديث:
فلادة: (الفالة: المفازة).
والجمع: الفلا، والفلوات.
انظر: مختار الصحاح (ص:٤٥).
151- حدثنا (أ) محمد بن محمد بن عبد الله (1) (2)، حدثنا أحمد ابن عمر (3)، قال:
قلت لأبي أعمام (4): إن لي بني عم، إن كتبواهم آخرون، وإن تركتمهم
استرهجوا فانشئوا:
وفي الأندلس مسألة
وفي الحرير راحة
سواء كثير

(*) في (ب) : حدثني .
(**) في (ب) : عبد الله ، وهو الصحيح . وسيأتي دليله في الترجمة .

تواجع الرجال:
(1) محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني. أبو الحسين. قبته: بسطة.
روى عن: عمر بن موسى بن مجاهد، وابن حزيمة، وابن جوافة، وابن السراج، وغيرهم.
روى عنه: أبو نعيم الحافظ، وغيره.
وفاته: توفي بعد السنتين وثلاثين سنة.
أقوال العلماء فيه:
قال الذهبي: "هو الإمام المحدث الحجة . . . عداده في الخلافة".
وقال السيوطي: "هو الخلفان الإمام رجال جوال".
الحكم: محمد بن محمد بن عبد الله الجرجاني: "إمام حافظ، حجة".

مصادر ترجمته:
السير (16/271) ، وتذكرة الخلافة (884/3) ، وطبقات الخلافة (ص 309).
(2) أحمد بن عمر الجهني، أبو جعفر البغدادي. المخرب: البغدادي. النابض: النابض. اليوسف: البصري.
المخرب: ضم الميم وفتح المجمعة وتشديد الراء. نسبة إلى المخرب وهي محلة بغداد مشهورة.
روى عن: روح بن عبادة، وعبد الله بن موسي، وأبي نعيم الفضل بن ذكين، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن محمد بن سليمان البغدادي، ومحمد بن محمد بن أحمد بني مخلد. ومحمد بن أحمد الجوهر.
وفاته: توفي سنة (258هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال أبو بكر الخطيب والذهبي: «كان ثقة».

وقال ابن حجر: «صدوق، من الحادية عشرة».

قلت: هو ثقة. فقد وثقه الخطيب والذهبي، وروى عنه البخاري حديثا واحدا مثابتعا، ولا تعلم فيه جراح.

مصادر ترجمته:

الأنساب (22/387)، تهذيب الكمال (5/61)، الكشاف (6/170)، تهذيب التهذيب (5/1)。

المتفرغ (2/27).

(3) عمر بن عكير: ابن يحيى بن كعب الأنصاري، أبو حفص الفالقي، الصغير.

والفالقي: يفتح الناس وتشديد الكلام بينهما وبين آخرين في السنين المجهولة، نسبة إلى أبي الفالقي.

روى عن: سفيان بن عبيدة، وغدر، ووكيع، وبيحى بن سعيد القطان، وغيرهم.

روى عنه: الأئمة السبع في كتبهم، وأبو زرعة، وأبو حامد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (249هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال أبو حامد: «صحيح صدوق».

وقال أبو زرعة: «ذكر من فرسان الحديث، لم نر بالبصرة أحفظ منه».

وقال النسائي: «ثقة حافظ، صاحب حديث».

وقال السمناني: «كان من أحفظ المتقدمين».

وقال ابن حجر: «ثقة حافظ، منعاشة».

الحكم: «ثقة حافظ».

مصادر ترجمته:

الإجراخ والتعديل (6/648)، التحقيقات لابن حيان (847/5)، الأنساب (6/164)، السير (164/2)، النشأة (750/2)، الشمائل (75/2)، الترجمة (2/472).

(4) أبو عاصم هو: الصحابي بن مخلد بن الصالح بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل البصري.

روى عن: جعفر الصادق، وبهذ بن حنم، وهشام بن حسان، وأبي جريج، وعبد المجيد بن جمعر.
وشعبة، والأوزاعي، وغيرهم.
روي عنه: البخاري، والدهلي، وعباس الدوري، وأسحاق بن راهويه، وأحمد بن عاصم الأصبهاني،
 urner.
وقتته: توفي سنة (622هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال ابن سعد: "كان ثقة قبيها".
وقال يحيى بن معين: "ثقة".
وقال العجل: "ثقة كثير الحديث له فقه".
ووصفه الشهبي: "بالإمام الخلفاء شيخ المحدثين الأثبات".
وقال ابن حجر: "ثقة ثبت، من التاسعة".

الحكم: أبو عاصم النبيل: "ثقة ثبت".

ملاحظة ترجمته:
الطبقات الكبرى (29/176-376) : التاريخ الكبير (4/226-237) : الجرح والتعديل (4/6-63)، تهذيب الكمال
(4/6-63)، السير (4/6-63)، تذكرة الخلفاء (4/6-63)، ميزان الاعتاد (4/226-237)، الكاشف
(4/6-63)، تقرير التهذيب (4/6-63)، طبقات الخلفاء (4/6-63)، خلاصة تهذيب الكمال (4/6-63).

شذرات الذهب (2/36-37).

الحكم على الأسئلة صح.

التخريج:
أخرج هذه الأبيات الخطابية في العزلة (ص 47).
من طريق: محمد بن منصور ابن أبي الدق، من محمد بن المنذر بن سعيد، عن أحمد
بن محمد، عن عمرو بن علي به بنحوي.
ولم أقف عليه عند غيره فيما يبحث فيه.

دراسة الأبيات الشعرية:
(2) مقارنة ألفاظ الجرجاني بألغاز غيره:

عند الجرجاني:
وفي الأرض أبدال سواك كثير.
وفي النظا مسالة وفي الصمم راحة.
وعند الخطيبي:
وفي الأرض منجاة وفي الصنم راحة وفي الناس أنداد سواء كبير.
(ب) شروح الغريب:
التأيّب: البعد.
انظر: لسان العرب (١٥/١٣٠) ، معجم مقاريب اللغة (٦/١٧٨).
الصرم: التقطع والهجر.
قال تعالى: "إِنَّا بُلْوَانَاهُ كَمَا بَلْوَانَ أَصَحَابَ الْجَنَّةَ إِذْ أَفْسَمُوا لِيُصَرِّفُهُمَا مَصِيبْهٍ" (الأنفال: ١٧).
انظر: معجم مقاريب اللغة (٢/٣٤٦).
أبدال: جمع بدل، والبدل هو: قيام الشيء مقام الشيء الذاهب.
انظر: معجم مقاريب اللغة (٢٨/٢٠).
(ج) الفصوص:
يصف الشاعر حال صديقه الذي يشكو من سوء معاملة أقرانه له.
قالت عنها في الراحة وصلاح البال، وإن المرء إن ترك أصحابه الذين يكرهون عليه حياته
فسوف يجد بديلاً عنهم يكون خيراً منهم.
(د) العروض: البيت من مشطور بحر الطويل.
(س)
فلما رآى (عُمِّرٍ)ُ(١/١) ما في وجه رسول الله ﷺ من الغضب، قال: يا
رَسُولُ اللَّهِ إِنَّا نَتَّوبُ إِلَى اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)(٣/٣).
(*) في (ب) رضي الله عنه.
ترجم الروام:
(١)
التخريج:
عما الدين.
المجلس الرابع عشر

152ـ / (حدثنا أبو عبد الله الجرجاني. قال) (*) : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (1) . (قال) (**): أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن أعين المصري (3) . حدثنا أبو ضمرة أن أسن بعياض الليثي (2) . عن هشام بن عروة (1) . عن أبيه (5) . عن أبي هريرة (6) . (****) قال : «عَشِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِدِّي أَمْسِكْتِهَا جَتْحًا مَاتِبً من الجُوُعِ، فَلَمْ تَكْنَ نُطْلُهَا، وَلَا نُرْسِلْهَا فَتَأَكَّلْ مِن خَشَاشَةِ الأَرْضِ».

(*** في (ب) رضي الله عنه .

 **** في (ب) رسول الله ﷺ.

 ترجم الرواة:

(1) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم . تقدم في حديث رقم (137) وهو ثقة .

(2) محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن أعين المصري . تقدم في حديث رقم (145) وهو ثقة .

(3) أنس بن عياض الليثي . أبو صموئيل البصري . والليثي - يفتح اللام المشددة وسكون الياء المقتطعة من خُنْتَها ب نقطتين في آخرها ثاء منقوطة ثلاث من فوقها - نسبة إلى ليث بن كنانة حليف بني زهرة . روى عن هشام بن عروة . وصفوان بن سليم . وأبي حازم الأخرج . وسهل بن أبي صالح . وربيعة الرأي . وغيرهم .

وروى عنه: أحمد بن حنبل - وعلي بن المدني ، وأحمد بن صالح ، ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكيم ، وخلق كثير.

وفاته: توفي سنة 200 هـ.

أقوال العلماء فيه:

ـ قال يحيى بن معين ، وابن سعد ، والذهبي «ثقة» . وقال أبو زرعة والنسيبي : «لا يأس به» .

ـ وقال ابن حجر : «ثقة» . من الثامنة.

الحكم: أنس بن عياض الليثي : «ثقة» .
التمام ترجمته:

التاريخ الكبير (١٩٨١) ، والخرّج والتعديل (٢٨/٢) ، والأنساب (٥/٥) ، والسيّر (٨/٦) ،
والكشف (٧/١) ، والتقريب (٧/٤) ، والخلاصة (٤/٤) ، والشذرات (٤/١) .

(٤) هشام بن عروة بن الزبير بن البغداد الأسديه، أبو المنهذ القرشي، البجلي.

روى عن: أبيه وعمه ابن الزبير ، وزوجته أسماء، بنت عمته المنذر، وأخيه عبدالله بن عروة، وعبدالله بن
عثمان، وابن المنكدر، وابن شهاب، وكرب، وغيرهم .

روى عنه: شعبة، ومالك، والسفّبان، ويجي القطان، وأبواب السختياني، وابن جريج، والليث بن
سعد، وغيرهم.

وفاته توفي سنة (١٤٦٥).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان ثقة ثانٍ كبير الحديث حجة».

- وقال يحيى بن معين: «الإمام الشقة، شيخ الإسلام»، وقال أبو حاتم والعجلي: «ثقة إمام في
 الحديث».

- وقال ابن حجر: «ثقة ثقة ثمن دلّ من الخامسة» .

قلت: وقوله: «ثاني دلّ» أخرجه من قول يعقوب بن نبيبة: «ثاني ثقة، لم ينكر عليه شيء إلا بعدما
صار إلى العراق. فإنه ابتسم في الرواية عن أبيه، فأنكر ذلك عليه أهل بلدٍ، والذي برى أن هسانه(IEnumerable) يَسْتَهْلَل لأهل
العراق أنه كان لا يُدْخِل عن أبيه إلا ما سمعه منه، فكان تشهله أنه أرسل عن أبيه ما كان يسمعه من غير
أبيه».

وقد ذكره ابن حجر في كتابه: (تعريف أهل التّقديس بِمَرَاتِبِهِمْ بالذِّيِّنْ بِهِمْ) ، ص (٩٤) ، رقم
(٣٠) . وعده في المرتبة الأولى من مراتب المقدسيين، وهي مرتبة من لا يوصف بذلك إلا نادرًا جدًا .

الحكم: هشام بن عروة: «ثقة ثقة».

مصادر ترجمته:

تاريخ البخاري (١٦٣) ، وتاريخ بغداد (١٤/١٦) ، والأنساب (٣٦/٣) ، والسيّر (٣٤/٧) ،
ولذكره الخفاظ (١٤٤/١) ، وميزان الاعتاد (٤٠/٣) ، والعرbor(٢٢) ، والتقريب (٢٢/٢) ، وتعريف
أهل التّقديس (٤٤) ، رقم (٣٠) ، تهذيب التّهذيب (٤٥/١) ، والخلاصة (٤١) ، والشذرات
(5) عروة بن الزبير بن الهوارم الأنصاري، أبو عبيط الله الفرشوي البصري.

روى عن أبيه شيئًا يسيرًا لصغره، وعن أمه أسماء، وفاته أم المؤمنين عائشة، وسعيد بن زيد، وعلي، وحسن، وحسن، وأبي هريرة، وأبو عباس، والخيرة، وأسامة، وعمرو، وغيرهم.

وروى عنه: بنو يحيى وعثمان وهشام ومحمد، وسلمان بن يسار، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وابن شهاب، وصفوان بن سليم، وأبو الزناد، وأبى المنذر، وأبى كيسان، وغيرهم.

واقتله توفي سنة (96) هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان قتيلاً عامًا كثير الحديث شيئًا مأمونًا»، وقال العجلي: «مدني ثقة رجل صالح».

- وقال الذهبي: «الإمام عالم المدينة، التقي الحافظ أحد الفقهاء السبعة».

- وقال ابن حجر: «ثقة قويه مشهور، من الثانوية».

الحكم: عروة بن الزبير: ثقة قويه مشهور.

مصادر ترجمته:

تاريخ البخاري (31)، والجرح والتعديل (6295/6، وتهميش الكمال (5/15)، والسير (6/421، والعبر (62/687)، وتذكرة الخفاء (768/12)، والتكاشف (2/197)، والتسريح (196/2)، والخلاص (5286)، والشترات (1/213)، والشترات (1/126).

(6) أبو هريرة عبيط الله الرحمن بن يعقوب الموسي، صحابي جليل، تقدم في حديث رقم (138).

الحكم على إسناد الجرحاني:

إسناده صحيح، وهو في صحيح مسلم، مما يأتي في التخرج.

التخريج:

أخروه البغوي في شرح السنة (1871، حلقة 170) من طريق أبي الطيب سهل بن محمد.

والذهبي في السير (1217/41) من طريق أبي سعيد الصيرفي.

كلاهما (عمر الطيب سهل بن محمد وأبو سعيد الصيرفي) عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم بلفظه.

وقد تعود محمد بن يعقوب الأصم عليه.

أخروه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (1906/11، حلقة 416) من طريق الحسن
بن يوسف الطراقي، عن محمد بن عبد الله بن الحكم به بنحوه.

ولحديث عن هشام بن عروة طرق.

أخرجه مسلم في السلم، باب تحرير قتله للهرة (4/1760 رقم 2243) من طريق عبدا، وأبي معاوية، وخالد بن الحارث.

وأحمد في مسند (13/240) و (15/320) رقم 8787 عن حماد بن أسامة، وأبي معاوية.

وأبو يعلى في مسند (11/1152) من طريق عبدا.

أربعتهم (عبدة وأبو معاوية، وخالد بن الحارث، وحماد بن أسامة) عن هشام بن عروة به بنحوه.

ولحديث طريقان آخران عن أبي هريرة.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (284/1760 رقم 256) ومن طريقه مسلم في الوضع السابق (1/2434) و (7/321)، وابن ماجه في الذهاب، ذكر التوبة (2/1421 رقم 256)، وأحمد (13/78 رقم 8787) وابن حيان في صحيحه (الإنسان 12/488 رقم 5921) والبيهقي في شعب الإيمان (16/1876 رقم 410) والبغوي في شرح السنة (14/381 رقم 4184) عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه عبد الرزاق أيضا (284/1152 رقم 256) ومن طريقه مسلم في الوضع السابق (7/2434) وأحمد في مسند (13/521 رقم 8787) والبيهقي في السنكرى (18/148) عن معمر، عن همام بن ميه، عن أبي هريرة بنحوه.

وكانه شاهد من حديث:

1 - أسماء بنت أبي بكر:

أخرجه البخاري في المساقاة، باب فضل سقي الماء (5/41 رقم 2364) وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الكسوف (7/2434 رقم 1925) في سياق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وفي آخر قصة المرأة التي عذبت في هرة.

2 - وحديث عبدالله بن عمر:

أخرجه البخاري في الوضع السابق (5/2434 رقم 2876) ومسلم في الوضع السابق أيضاً (5/1760 رقم 2243) بنحو لفص حديث للباب الذي عند الجراني.

شرح غريب الحبشي:

خاشاش الأرض: (يفتتح الأفلاط المعجمة في هوماها وما فيها من اختصارات، الواحدة

خشاش.

انظر: النهاية (32/61) ومقدمة فتح الباري (17/1) وشرح النووي لصحيح مسلم (207/2) ومختار الصحاح (154).
153- أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي (1)، حدثنا محمد
بن حماد الغفاري (2)، حدثنا أبو معاوية (الضرير) (2) محمد ابن خازم (3)، عن
الأعشش (1) عن سالم بن أبي الجعد (5)، عن جابر (6) قال: قال (7): تسموا باسمك، ولا تكنوا بكنينتي، فإنما (جعلت) (8) قاسماً
(أقسام) (9) بيلك.  

(*) ما بين القومين ليس في (ب).  
(**) في (ب)؛ رضي الله عنه.  
(***): رسول الله  
(****) في (ب)؛ رضي الله عنه.  
(*****): ما بين القومين جاءت في هامش (ظا)، وكتب بجانبها «صح».  
(******) ما بين القومين جاءت في هامش (ظا)، وكتب بجانبها «صح».  

ترجم الرواية:  
(1) حجاج بن أحمد بن سفيان الطوسيه تقدم في (127) وهو «ثقة»  
(2) محمد بن حماد الغفاري، أبو عبيد الله الزاهد.  

والغفاري: بفتح الغين المفتوحة وكسر الزاي، نسبة إلى الغزو والجهاد مع الكفار.  
روي عن: أبو معاوية (الضرير) محمد بن خازم، ووكيع بن الجراح، والوليد بن مسلم، وبحي بن سعيد
القطان، وسفيان بن عبيدة، وعبد الله بن المبارك وغيرهم.  
روي عنه: حجاج بن أحمد بن سفيان الطوسي، محمد بن عبد الوهاب الفراء، وأحاسين بن منصور
السليمي النيسابوري، وغيرهم.  

وقاله: توفي سنة ثمان أو تسعة وأربعون وستين.  

أقوال الغلابة فيه:  
- ذكره ابن حبان في الثقات.  
- وقال ابن حجر: «ثقة» من العاضرة»  

الحكم: محمد بن حماد الغفاري «ثقة».  

مصطلح ترجمته:
الثقات لابن حبان (58/5) ، الأنساب (7/4) ، تهذيب الكمال (6/284) ، تهذيب التهذيب
(7/110) ، الترقب (156/2) .
(3) محمد بن حازم التهميهم السني، أبو معاوية البحر الم كوف. 
والسند: يفتح السن، وسكون السن. وفي آخرها الدل المهامات، نسبة إلى عدة قيائل منه: نهاد.
وروى عن: الأعمش، وهشام بن عروة، وعاصم الأحول، وسهل بن أبي صالح وغيرهم.
وروى عنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وإسحاق بن راهوية، وأبو خيسمة زهير بن حرب، وسعيد بن منصور، وعلي بن المديني، وعبد الملك بن جريج، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (691هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث يدلس، وكان مرجنا".
- وقال بقى بن منيع والنسائي: "ثقة".
- وقال المجلي: "كوفي ثقة وكرى الإرجاء، وكان لين القول، يعني فيه".
- وقال ابن خراش: "صدق وهو في الأعمش، ثقة، وفي غيره فيه اضطراب".
- وقال يعقوب بن شيبة: "كان من الثقات وردا دلس، وكان يرى الإرجاء".
- وقال السمعاني: "كان حافظًا متقنا، ولكنه كان مرجنا".
- وقال الذهبي: "أبو معاوية البحر المكوف، ثبت في الأعمش، وكان مرجنا".
- وقال ابن حجر: "ثقة، أحفظ الناس الحديث الأعمش، وقد بيهم في حديث غيره، من كبار التاسعة".
وقد ذكره ابن حجر في (تعريف أهل التقدير وشراط المنصفين بالتدليس) ص (126) ، رقم (61) في
الفرتية الثانية.
وفي من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامه وثقة تدليسه في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة.
الحكم: أبو معاوية البحر المكوف "ثقة، أحفظ الناس الحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره".
مصادر ترجمته:
الأنساب (2/55) ، (15/4) . تهذيب الكمال (6/291-293) ، الكاشف (3/22) ، الميزان (4/575) ، تهذيب التهذيب (9/12) ، الترجم (157/2) .
(4) سليمان بن مهارو الأسدي الكاهلي . أبو محمد الأمش الكوفي.
والكاهلي : بفتح الكاف ، وكسر الها ، واللام . نسبة إلى بني كاهل .
روى عن : سالم بن أبي الجعد ، وإبراهيم النجفي ، وسعيد بن جبير ، وأبي صالح السمان ، وحبيب ابن أبي ثابت ، وغيرهم .
روى عنه : أبو إسحاق السبيعي ، وأبو عمرو الخماري ، وأبو السختياني ، والأوزاعي ، وضعه ، وغيرهم .
وفاته : توفي سنة (148) هـ .

أقوال العلماء فيه :
- وهو : "ثقة حافظ عارف بالقراءات ورغبت يُدملس".
- قال هشيم : "ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله منه".
- وقال شعبة : "ما شافاني أحد في الحديث ما شافاني الأمش".
- وكان شعبة إذا ذكر الأمش قال : "المصحف المصاحب" (4) .
- وقال عمرو بن علي : "كان الأمش يسمى المصحف لصدقه" .
- وقال يحيى بن سعيد القطان : "كان من الناسك وهو عاملة الإسلام" .
- قال : "وقد وثقه الأئمة مثل : يحيى بن معين ، وأبو حاتم ، وأبي زرعة ، والناسري ، وغيرهم .
قال يحيى بن معين : "فقيه صصور ، مجانب للسلطان ، ورع ، عالم بالقرآن" .
وأما قصة التدليس التي وصف بها الأمش : فقد وصفه بذلك جميع من الأئمة ، منهم : التوري ، وضعية ،
وهشيم ، وأبي معين ، وأبي حبان ، وغيرهم .
- قال الذهبي : "أحد الأئمة الثلاثة ، عداده في صغر التابعين . ما نثقوا عليه إلا التدليس" .
- وقال أيضاً : "وهو يُدملس ، وربما دلس عن ضعيف ، ولا يدرى به ، فصلى قال : (حدثنا) ، فلا كلام .
ومتى قال : (عن) ، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر منهم كابراهيم ، وأبي وائل ، وأبي صالح السمان ، فإن روايته عن هذا الصفح محمولة على الآثام" .

(*) (الصحف : هذا اللفظ كذبة عن الحفظ والذكاء) . انظر : ضوابط الجرح والتعديل (ص 128) .
وقد ذكره ابن حجر في تعريف أهل التبديس ص (١٦٨) ، رقم (٥٥).  

وفي المرتبة الثانية من مراتب المسلمين.  

يُذِيبُ إِلَّا عَنْ ثَقَةٍ.  

مُستَنَرٌ بِتَوْجِيهِ:  

الجُرُوحُ والثَّعَالِيَّاتُ (٤/٢٣٦) ، الأَنْسَابُ (٤/٣٣) ، تَاريِخُ بِغْدَادٍ (٤/٨٨) ، السَّيْرُ (٢٧٦/٦) ، مِيزْانُ  

الاعتدال (٢/٢٤٦) ، تعريف أُهِلِ التَّبَديِسِ ص (١٦٨) رَمْح (٥٥) ، التَّقَرِيبُ (١/٣٣) ، الخلاصة (ص ١٥٥) ،  

الشُّرَاثُ (١/٢٢٣ - ٢٢٣).  

(٥) سَالِمُ بِنْ أَبِيِّ الْجُعُفِرِ الْأَشْجُيِّ.  

الغَفْطَانِيُّ.  

الكُوَّفِـيُّ.  

والأشجعي: يُفْتَحُ الأَنفُ ، وسْكُونُ الشَّيْنِ، وْفَتْحُ الْهَيْمِ، وَكُسْرُ الْعِينِ، نَسْبَةً إِلَى قَبِيلَةِ أَنْجَع.  

والغَفْطَانِيُّ: يُفْتَحُ العِينُ المُعْجَمَةُ، وْفَتْحُ الْهَيْمِ، وْفَتْحُ الْعِينِ المُهْمَّلَةُ، وْفَتْحُ الْعَفَاءِ، وِفْيَ أَخْرَجَهَا الْتَّوْنَ، نَسْبَةً إِلَى قَبِيلَةِ عَطَفَان.  

وَاسْمُ أَبِيِّ أَجْعَدُ: رَافعٌ.  

ْرُوُيَ عَنْ: أَبِيهِ، وَجاَبِرٍ، وَابْنِ عَبَاسُ، وَأَبِيِّ عُمَرِ، وَأَبِيِّ مَالِكٍ، وَأَبَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم.  

ْرُوُيَ عَنْهُ: الأَعْمَشُ، وَقَتَّادَةُ، وَمُتَصُورُ، وَوِلَدُهُم.  

وَقَلَّ: تَوْفِيَ سَنَةٌ (١٠٠٠).  

ْأَفْقَهُ: عِلْمُهُ بِهِمْ.  

- قَالَ يَحْيَىَ بْنِ مَعِينِ الْمَلِكِ: «ثَقَةٍ» .  

- وَقَالَ أبو زَرْعَةَ: «كُوِّفِيَ ثَقَةٍ.»  

- وَقَالَ أبو نَعْمَ: «كَانَ ثَقَةٌ كَبِيرُ الحِدِيثٍ.»  

- وَقَالَ أَبِيِّ حُجَرٍ: «ثَقَةٌ، وَكَانَ يُرْسَلُ كَثِيرًا مِنَ التَّلَاثُ» .  

الحُكْمُ: سَالِمُ بِنْ أَبِيِّ أَجْعَدُ «ثَقَةٌ، يُرْسَلُ».  

مُستَنَرٌ بِتَوْجِيهِ:  

الجُرُوحُ والثَّعَالِيَّاتُ (٤/١٨٩) ، الأَنْسَابُ (٤/٣٣) ، السَّيْرُ (٢٧٦/٦) ، الكُافِرُ (٢/٣٨) ، التَّقَرِيبُ (٦٨/١) ، الخلاصة (ص ١٣١) ، الشُّرَاثُ (١٨/١) ،  

(٦) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، صَحَابِيّ جَلِيلٍ، تَقَدَّمَ فِي (١٤١).
الحكم على: إسناد الأرجاع:

إسناده صحيح، رجاله ثقات كلهم.

والحديث في الصحيحيين كمساند في التخرج.

التخرج:
أخرجه مسلم في الآداب، باب النهي عن التكфи بأبي القاسم (2/1683 رقم 2136) عن
أبي كريب،
وابن أبي جعفر في المصنف (8/4876 رقم 373).
وعنه ابن مناجم في الآداب، باب الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته (2/1680)
رقم 3736.

وأخرجه في مسند به (2126 رقم 1263).
وأخروى في مسند به (2132 رقم 1273) عن ذي بن معاوية.
والطحاوي في شرح معاوية الآثار (2/328) من طريق أسد.

ستهجم: (أبو كريب، وابن أبي جعفر، وابن مناجم، وذهب بن معاوية، وأحمد بن أشكيك،
وأسد) عن أبي معاوية محمد بن حازم به بنحوه.

وقد توعى محمد بن حازم عليه.

أخارج البخاري في فرض الخمس، باب قول الله تعالى "فإن الله خمسه" (2/17/62) رقم
3115.
وفي الآداب المفرد (282/841 رقم 282) من طريق سفيان.
ومسلم في الموضع السابق (2/1683 رقم 2135) من طريق وكيع.
وأخرجه في مسند به (2135/1427 رقم 1427) عن وكيع.

كلاهما (سفيان، وكيع) عن الأعشى به بنحوه.

وقد توعى الأعشى عليه.

أخارج البخاري في الموضع السابق (217/62) رقم 3114، وفي المناقب، باب كتية النبي
صلى الله عليه وسلم (3/5528 رقم 558) وفي الآداب، باب قول النبي ﷺ: "تسموا
باسمي ولا تكنوا بكنيني" (2/786 رقم 787) من طريق سليمان، ومنصور وتناقشة،
وحصن بن عبد الرحمن.

ومسلم في الموضع السابق (2/1683 رقم 2133/6) رقم 5/7 من طريق
منصور، وحصن بن عبد الرحمن وتناقشة، وسليمان.

وأخرجه في مسند به (2126 رقم 14183) من طريق تناقشة.
والطحاوي في مسند به (296/3 رقم 1837) من طريق تناقشة، ومنصور.
والطحاوي في شرح معاوية الآثار (4/237/6) من طريق تناقشة، ومنصور.
والحاكم في المستدرك (١٨٧/٤٧٧) من طريق قتادة، ومنصور، وسليمان، وحصين بن عبد الرحمان.

أربعتهم (سليمان، ومنصور، وقتادة، وحصين بن عبد الرحمان) عن سالم بن أبي أジュد به بنحوه.

ولحديث مرتين أخر في جابر.

فأخرجه البخاري في الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسموا باسمى ولا تكنوا بكتني» (١٧٠٠ و١٧٨٩، وعمل في الموضع السابق (٢/١٨٤، رقم ١١٣٣) وابن أبي بيزا في المصنف (٣/٤٨، رقم ٥٩٨) من طريق محمد بن المنذر.

فأخرجه أبو داود في الأدب، باب من رأى أن لا يجمع بينهما (٤٩/٥ ، رقم ٤٩٦) ومتطردي في نفس الكتاب والباب السابق عند أبي داود (١٧٨، رقم ٤٨) وأحمد في المسند (٢٢/١٤، رقم ٢٥٥٧) والطلاسي في مسند (٢/٣، رقم ١٨٥٧) وابن حيان في صحيحه (الإنسان ١٣٣، رقم ٥٨١٦) وابن منده في فتح الباب في الكلية والألقاب (١/١٨) جميعهم من طريق أبي الزبير.

فأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ٣٢، رقم ٩٦٦) وابن أبي بيزا في المصنف (٤٨/٢) وعبد بن حميد في المنتخب (حديث رقم ٢٥) وأبو يعني في المسند (٤/٣) والطلاوي في شرح ماعاني الآثار (٣٧٧) جميعهم من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع.

ثالثتهم (محمد بن المنذر، وأبو الزبير، وأبو سفيان طلحة بن نافع) عن جابر بن عبد الله بن جعفر، وبعضهم بعده، وعند أكثرهم فيه قصة، مع اختلاف في سياق أحوالها، واقتصر بعضهم على شطره الأول.

فلننها شاهد من حديث:

١) أبي هريرة

رواه البخاري في الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تسموا باسمى . . .» (١٧٠، رقم ١٧٨، وعمل في الأدب، باب النبي عن التكلم بأبي القاسم (٣/١٧٤، رقم ٢٢٤) بلغ مثلاً: «تسموا باسمى ولا تكنوا بكتني».

٢) وحديث أنس بن مالك

رواه البخاري أيضاً في المنافق، باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم (٦/٥٠، رقم ٢٥٣) وعمل في الموضع السابق (٣/١٧٤، رقم ٢٣١) بنفس النحو السابق.
154- أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن القطان(1)، حديثنا أبو الفضل العباس
بن محمد بن حاتم الدوري(2)، حديثنا محمد بن بشر العبدي(3)، حديثنا عبيد الله بن
عمر(4)، عن نافع(5)، عن ابن عمر(6)، قال: قال النبي ﷺ (َ):
أحفظوا الشوارب، وأحفظوا اللحمة.

(*) في (ب): «رسول الله ﷺ».

ترجم الرواية:
(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان: تقدم في الحديث رقم (١٤٠)، وهو «ثقة».
(2) أبو الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدوري: تقدم في الحديث رقم (١٤٣)، وهو «ثقة».
(3) محمد بن بشر بن الفروانية بن المختار بن زعبيح العبدي: أبو عبيد الله المكوف، وعلي: يفتح
العين الهيكلة وسكون الموحة، وفي آخر دال هميحة، نسبة إلى عبد القبيس.

رواى عن: هشام بن عروة، والأعشى، وعبد الله بن عمر، وحجاج بن دينار، وشعبة، وغيرهم.
وروى عنه: عباس الدوري، وعمر بن عون، وابن المديني، وابن راهويه، وابن أبي شبابة، وعبد ابن
حميد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٦٠هـ).

أقوال العلماء فيها:
- قال ابن معين: «ثقة».
- وقال أبو داود: «هو أحذف من كان بالكوفة».
- وقال الذهبي: «الحافظ الإمام الثابت».
- وقال ابن حجر: «ثقة حافظ من التاسعة».

الحكم: محجة بن بشر العبدي: «ثقة حافظ».

مصادر تزوجه:
التاريخ الكبير (٤٥/٢)، والجرح والتعديل (٧/٨٠) والأنساب (١٣/١٦٥)، السير (٩/٢٦٥)،
٢٦٦ (٣٩٢/٧)، تذكرة الخلفاء (٣٩٢/٧)، تذكير الكمال (٣٢٠/٦)، الكاشف (٣/١٠)، التدريب
٢٦٥ (١٤٧/٧) الشذرات (٢/١٥٧)، طبقات الخلفاء (١٣/٨)، الخلافة (٣٨/٣٣).

(4) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، الفروانية، العبدي، أبو عثمان
المدني. والخصب: فضم العين الهيكلة وفتح الميم وكسر الراء، نسبة إلى عمر بن الخطاب.
روى عن: سالم بن عبداللّه، والقاسم بن محمد، ونافع، وسعيد المقيري، وعطا، والزهري، وابن كيسان، وغيرهم.

روى عنه: ابن حجر، ومحمد بن بشر، ومصر، وشعقة، وحماد، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (147 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حامان وأبو زرعة: «ثقة».
- وقال النسائي: «ثقة ثابت».
- وقال الجهني: «ثقة الثابت».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثابت من الحاسة».

الحكم: عبيد الله بن عمر بن حفص: «ثقة ثابت».

مصدر ترجمته:
التاريخ الكبير (595)، الجرح والتعديل (5/226/6)، الأنساب (239/6)، والسيرة (204/6)، الكامل (226/1)، تذكرة الخلافات (116/4)، التصريح (537/1)، طبقات أخلاق (97/1)، الخلافة (252)، الأشعار (239/1).

(5) ناقع الحليم، أبو عبيد الله الفرعي. العدوي، العدوي، المحسِّي، مولى ابن عمر وراوياه.

روى عن: عبيد الله بن عمر، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأم سلمة.

روى عنه: عبيد الله بن عمر، وأبو بكر، وسالم، والثابت، والزهري، والأوزاعي، وأبناه جرير، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (161 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث».
- وقال العجلي والنسيبي: «مدني ثقة».
- وقال ابن خراغ: «ثقة نبيل».
- وقال الجهني: «الإمام المفتى الثابت عالم المدينة».
- وقال أيضًا: «ثقة من أئمة التابعين وأعلامهم».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثابت فيه مشهور، من الثائرة».

الحكم: نافع الديلمي: «ثقة ثابت فيه مشهور».
composer ظهريه
التاريخ الكبير (84/8) ، الخرج والتعديل (451/8) السير (695/5) الكافش (482/3) تذكرة
الشاطب (93/1) ، الترتيب (138/2) ، الخلافة (1085/1) ، الشذرات (154/1).
(6) عصر الله بن عمر صاحب رضي الله عنهما : تقدم في الحديث رقم (145).
الحكم عليه إسناد الجرجاني:

إسناد صحيح . رجله كله ثقات . وهو صحيح . كما سيأتي في التخرج .

التخرج:
أخرجه أبو عوانة من مسنده (1089/1).
وأخطر في تاريخ بغداد (435/4) من طريق أبي العباس أحمد بن الفتح.
كلاهما (أبو عوانة وأحمد بن الفتح) عن عباس الدوري به بلطف.
وقد تبع محمد بنبشر عليه.
أخرجه مسلم من الطهارة ، باب خصال القفرة (922/1) ، والنسباني في
الطهارة ، باب إحسان الشوارب وأعفان اللحى (936/1) ، وفي الزينتينة ، نسخ الباب
(938/1) وفي السن الكبير له (94/7/5 ، رقم 11/5 ، وأحسن في المسند
(988/1) من طريق يحيى بن صعيد القطان.
وأخرجه مسلم أيضًا في الموضع السابق (922/1) ، والترمذي في الأدب ، باب
ما جاء في إعفاء اللحية (94/5/5 ، رقم 11/5) ، وأبو عوانة في مسنده (958/1) ، والطحاوي في
شرح معاني الآثاث (930/4) من طريق عبد الله بن مبر.
وأخطر البخاري في اللباس ، باب إعفاء اللحية (936/1) رقم 11/5 ، وأبي شيبة
في المصنف (978/8) رقم 1544 ، والبيهتكي في السن الكبير (914/1) ، وفي شعب الإيان
(963/5) رقم 11/5 من طريق عبيدة.
ثليثهم (يحيى القطان ، وعبد الله بن مبر ، وعبدة) عن عبد الله بن عمر به بلطف.
وقد تبع عبيد الله بن عمر عليه.
أخرجه البخاري في اللباس ، باب تقليل الأظافر (936/1) رقم 1229 ، وموصل في
الموضع السابق (922/1) رقم 1229 ، وأبو عوانة في مسنده (982/1) ، والبيهتكي في
السن الكبير (1250/2) ، وشعبة الإيان (94/3) رقم 1229 جميعهم من طريق عمر بن
محمد بن زيد.
وأخطر مالك في الموطأ (22/2) ، ومن طريقه مسلم في الموضع السابق (922/1) رقم
259 (3) ، وأبو داود في الصلح ، باب في أخذ الشارب (936/1) رقم 1229 ، والترمذي
في الأدب ، باب ما جاء في إعفاء اللحية (985/2) رقم 1229 ، وأبو عوانة في مسنده
(989/1) ، والطحاوي في شرح معاني الآثاث (94/3) رقم 1229 عن أبي بكر بن نافع.
كلاهما (عمر بن محمد بن زيد، وأبو بكر بن نافع) عن تأفع به بنحوه، وعندهم فيه زيادة.
وله شاهد من حديث أبي هريرة.
أخرجه مسلم في الموضع السابق (1/222 رقم 260) مرفوعاً بلفظ: «جزء الشوارب، وأخوان اللحي، وخانقا المجوس».

غريب الحصيني:
أحفوا الشوارب؛ بالخاء المهملة والفاء من الإحناء أو الخفو والمراد به الإزالة.
وإحفوا الشراب أن يؤخذ منه حتى يحفي وبرق.
انظر: خُخْة الأحُوذِي (38/8) وعون المعبود (11/169).
وأُحَفوا اللحي؛ من الإحناء وهو الترك.
واللحي بكسر الالام جمع لحية وقد تضم الالام والكسر أفضح.
انظر: خُخْة الأحُوذِي (38/8) وعون المعبود (11/169).
155- أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري (1)، حديثنا أبو البختري
عبد الله بن محمد بن شاكر (2). حنثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (3)، حديثنا أبو جعفر أحمد بن
عبدالحكيم الحارثي الكوفي (4).
قالاً: حديثنا أبو أسامة حماد بن أسامة (5)، حديثنا بريدة بن عبدالله بن أبي
بردة (6)، عن أبي بردة (7) عن أبي موسى الأشعري (8). قال: سئل النبي ﷺ عن
أشياء كثيرة، فلم أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: "سلوني، كما شئت".
 فقال رجل من أبيه؟
قال: "أبوبك حضافة".

فقال آخر فعال من أبيه: يا رسول الله؟
قال: "أبوبك سالم مولك شيبة".

فلما رأى (عمر) (9) ما فجر وجه رسول الله ﷺ من الخضب، قال: يا
رسول الله إنا ننبوب إلَّك الله (عز وجل) (10).

* في (ب) رضي الله عنه.
** جاءت في هامش (ظر) وكتب بجانبها "صح".
*** في (ب) رضي الله عنه.
**** ما بين القواسم سقطت من (ب).

ترجم الرواة:
1) أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري، تقدم في (137) وهو "ثقة".
2) أبو البختري، عبد الله بن محمد بن تاكر، تقدم في (137) وهو "صدوق".
3) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (137) وهو "ثقة".
4) أبو جعفر أحمد بن عبطالحكيم الحارثي، تقدم في (137) وهو "صدوق".
الحكم على إسناد المراجع: فيه أبو البختري عبدالله بن محمد بن شاكر، وأبو جعفر أحمد عبدالحليم الأرثامي وهم صدوقان. وكلاهما يعارض حديث الآخر، فيرتقي إسناد المؤلف إلى الصحيح نغمه.

التحرير:
أخرجه البخاري في العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (187/1 رقم 92) عن محمد بن العلاء.
وفي الاعتماد بالسنة، باب ما يكره من السؤال (264/12 رقم 7291) عن يوسف ابن موسى.
ومسلم في الفضائل، باب توقيبه صلى الله عليه وسلم... (4/4 رقم 236) عن عبدالله بن برد، ومحمد بن العلاء.
والبخاري في البحر الزخار (146/8 رقم 3165) عن إبراهيم بن سعيد.
وأبو يعلى في المسند (128/13 رقم 732) عن أبي كريبي محمد بن العلاء.
أريغتهم (محمد بن العلاء، يوسف بن موسى، عبدالله بن برد، وإبراهيم بن سعيد) عن أبي أسامة حماد بن أسامة بن ميثل.
قال البخاري: (وهذا الحديث لا نعلم بهرث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد).
وللحديث شواهد من حدث: أنس، وابن عباس، وأبي هريرة.
فأما حديث أنس:
فأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب 12) «لا تسألوا عن أشياء إن تبدَّل لكم تسؤكم» (8/280 ح 4621)، ومسلم في صحيحه (كتاب الفضائل، باب توقيبه) وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع و نحو ذلك (1873/4 رقم 2359) وعبد الروؤف في المصدر (269/11 ح 786) واحمد في المسند (202/12 ح 12659) وابن حيان في الصحيح (الإحسان 11/101) وغيرهم.

ينفع: خطب رسول الله ﷺ خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لئن علموا ما أعلم لضحكهم قليلاً وابكراً كبيراً، قال: فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم خنين، فقال:
رجل: من أبي، قال: أبوك فلان، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أمياء إن تبدّل لكم تسؤكم. واللفظ للبغاري.
وأما حديث ابن عباس:
وأما حديث أبي هريرة:
فأخبره مسلم في صحيحه (كتاب الأحاديث، باب تغريد]$ صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقوع نحو ذلك (ع/183/389 وفقه: النسائي في المجتبي، كتاب الناسك، باب وجوه الحج) في مسألة: لا تسألوا عن أمياء إن تبدّل لكم تسؤكم.
وأما حديث ابن حبان في صحيحه (الإنسان، ح/18/227، ويكي في السنن الكبرى، ح/18/227) في مسألة: لا تسألوا عن أمياء إن تبدّل لكم تسؤكم.
وأما حديث ابن ماجه في صحيحه (الإنسان، ح/12/250) في مسألة: لا تسألوا عن أمياء.

الحكم النهائي: على الحبيب.
هذا الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. كما سبق بيان ذلك في التحريج.

س
فلم يُرَأَّ (عُصرٌ) من الورقاء، ما في وجوه رسل الله ﷺ من الورقاء. قال: يا رسول الله! إنما تَصبُبُ إلى الله (عُصرٌ وْجَلَّ) من الورقاء.

(*) في (ب) رضي الله عنه.

تواجد الرواية:

(1)

التخريج:

عما الدين
156- أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن (1)، حديثنا إبراهيم بن الخارث
البغدادي (2)، حديثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني (3)، حديثنا إسرائيل (4)، عن أبي
خصيب (5)، عن سعيد بن جبريل (6)، عن ابن عباس (7)، (قلم) (8).

"وَمَنِ النَّاسِ مِنْ بَعْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ حُرْفٍ" (9)

قال:

"كان الرجل يقدِّم المدينة، فإن وُلِّدت امرأته غلامًا، ونُنْجَتْ حيَلِهِ قَالَ: هَذَا
دين صالح. وإن **(10)** لم تِليد امرأته ولم يُنْجَتْ حيَلِهِ، قَالَ: هَذَا دَينُ شَوَى".

هذا حديث صحيح (11)، أخرجه البخاري في كتابه عن إبراهيم بن الخارث،
عن يحيى.

(1) في (ب) : رضي الله عنهم.
(2) ما بين التوسين سقطت من (ب).
(3) (الحج : آية : 11).
(4) في (ب) : فإن .
(5) في (ب) : هذا حديث غريب صحيح.

ترجم الروايات:
(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان تقدم في (140) وهو "ثقة".
(2) إبراهيم بن الحارث البغدادي، تقدم في (141) وهو "ثقة".
(3) يحيى بن أبي بكير الكرماني، تقدم في (142) وهو "ثقة".
(4) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عمرو بن عبيدة الله الهمستسي، أبو يوسف السبئي، الكوفي.

روى عن: جده أبو إسحاق السبئي، وأبي حصين عثمان بن عاصم، ومنصور بن المتعمر، وسماك ابن
حرث، وعاصم بن بهدة، وغيرهم.

روى عنه: يحيى بن أبي بكير الكرماني، وعبد المرزاق، وشعبة بن سوار، وأبو نعيم، ووكيع، وغيرهم.

وقاله، توفي سنة (162ه).

أقول العللاء فيه:

- قال ابن سعد: "وكان ثقة، حدث عنه الناس حديثًا كثيرًا، ومنهم من يستشهده".
- وقال يحيى بن معين، والمجلي، والذهبي: "ثقة".
- وقال علي ابن المد윤: "إسرائيل ضعيف".
- وقال أحمد بن حنبل: "كان شيخًا ثقة، وجعل يعجب من فتحه".
- وقال أيضًا: "إسرائيل عن أبي إسحاق فيه لين، سمع منه بأخره".
- وقال أبو حاتم: "ثقة صدوق، من أئمة أصحاب أبي إسحاق".
- وقال يعقوب بن شيبة: "صالح الحديث، وفي حديثه لين".
- وقال في موضع آخر: "ثقة صدوق، وليس بالقوى في الحديث، ولا بالساقط".
- وقال النسائي: "ليس به يأس".
- وقال ابن عدي: "وإسرائيل أخبار كبيرة، غير ما ذكرته وأعضها عن الشيوخ الذين بروى عنهم.
وهديته الغالب عليه الاتفاق، وهو من كتب حديثه ويحتج به".
- وقال الذهبي: "إسرائيل اعتمد البخاري وسائلم في الأصول، وهو في النبت كالإسمنتان، فلا يختلف إلى تضعيف من ضعفه". وقال أيضًا: "وكان إسرائيل مع حفظه وعلمه سلطاً خالقاً كبير القدر".
- وقال ابن حجر: "ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السبعة.
الحكاية: إسرائيل بن يونس: "ثقة وهو من أوقات الناس في أبي إسحاق".

محاضر ترجيحه:

(5) عميان بن غاصم بن حستين الأسدي، أبو حسين يفتح المهبلة، الکوفی.
روى عن: أحمد بن حرب، ومجاهد، والشعبي، وشريح، وغيرهم.
روى عنه: إسرائيل، ونسخان الثوري، وشريك، ونسخان بن عبيدة، وغيرهم.
وفاته: في سنة (27/1016).
" أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم ويجيب بن معين والمجلي والنسائي: "ثقة".
- وقال عميان بن حستين: "ثقة حسن بن حرب، فألذ من أبي حرب، حسن النبي".
- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سنن أحمد بن حربية عنه، فأثبت عليه حديثا".
- وقال أبو حاتم في الطبقات، في طبقة أتباع التابعين.
- وقال الذهبي: "ثقة ثبت صاحب سنة".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثبت، سني، وحاكم في الراية".
- التقرب (2/23).
- فقلت: هو: "ثقة ثبت، وقول ابن حجر: "وحاكم في الراية" كأنه استخلصها من ذكر ابن حيان له في طبقة
أتباع التابعين وقوله في تهذيب التهذيب (١٣٨٧/٧) : 

«فرويته عن الصحابة عند ابن حبان مرسولة، وهو الذي يظهر لي».

قال محقّك كتاب تهذيب الكمال- الدكتور بشار عواد- : "بدأ ذلك لابن حبان جهراً لأن ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين - رغم أن ابن حبان لم يكلم فيه ما يشير إلى ذلك - ولم تقف على أي قول للمتقدمين ينفي رواية عن الصحابة - إلاّ قول يحيى بن معين -: "أنه لم يلق ابن عباس«، فالرجل ثقة إن شاء الله، وروايته مقبوله ولا يصح أن تنفي مقالاته للصحابة لكون ابن حبان ذكره في طبقة أتباع التابعين والله أعلم. »

مصاحف توجيهات:
التاريخ الكبير (٧/٠) ، الأحرف والتعديل (٧/١٦٠) ، النجات لابن حبان (٧/٨٠) ، تهذيب الكمال (٥/١١٦) ....

(٦٥) في (١٤٣) وهو : "ثقة ، ثبت ، قئبه".
(٧) عبص الله بن عباس ، صحابي جليل : تقدم في (١١٣).

الحکم على إسناد الجراحات:

١. إسناد صحیح : موافق على عبدالله بن عباس رضي الله عنه ، ولعوام اللفظ : لأنه تفسير صحابي.
٢. قال السيوطي : (تفسير الصحابي له حكم المرفوع - إذا كان ما يرجع إلى أسباب النزول ، وكل ما ليس للرأي فيه مجال.

نظرة : تدريب الرؤى (١٩٦/٧) بصرف.

التحرير:

أخبره البخاري في التفسير ، سورة الحج ، باب : «ومن الناس من يعبد الله على حرف» (٤٢/٨) ، عن إبراهيم بن الحارث به بلفظة .

وقد تونب إبراهيم بن الحارث عليه.

أخبر الإسماعيلي كما في فتح الباري (٤٢/٨) من طريق محمد بن إسماعيل بن سالم الصانع ، عن يحيى بن أبي بكر به.

وله طريق آخر عن سعيد بن جبير.

أخبره ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (٢/١٩٦) ، والضياء المقدسي في المحترقة (١١٨/١٠) من طريق أحمد بن إسحاق القمتي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : «كان ناس من الأعراب يتأتون رسول الله صلى الله عليه وسلمون ، فإذا رجعوا إلى بلادهم ، فإن وجدوا عام غيث ، وعام نصبه ، وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا لا صلح فتمسكوا به ، وإن وجدوه عام جدوي ، وعام ولاد سوء ، وعامت-left-closed-quote

قالوا : أما في ديننا هذا خير ، فأنزل الله على نبيه : "ومن الناس من يعبد الله على حرف" . .

الآية.
ورود السببيطي نسبته في الدر (۱۳/۶) إلى ابن مردوية، وقال: (بسنده صحيح).

خلاصة الحكم:
صحح. وقد أخرج البخاري وغيره.

شرح الكلم:
على حرف: على شك، قاله أكثر المفسرين.
وحقيقته: أنه على ضعف في عبادته، كضعف القائم على حرف مضموض فيه، وحرف كل مرفوع، نفسي، نفسي الجبل، وهو أعلاه المحدد.
وقبل: أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء، ولو عدوا الله على الشعر في السراء والصبر على الضراء لما عدوا الله على حرف.
وقبل: أي على شرط، أي ومن الناس من يعبد الله على شرط، والشرط هو قوله تعالى:
«فإن أصابه خير أطمأن به» (الحج: ۱۱). أي خير دنيوي من رضا، وعافية وخصب وكثرة.

والمعنى: "الطمأن" به. ثبت على دينه واستمر على عبادته.

وإن أصابه فقتة انقلب على وجهه (الحج: ۱۱). وإن أصابه أي شيء، يفتتن به من مكروه بصرفه في أهله أو ماله أو نفسه، أردت ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكثير.


فائقة:
قال الواحدي النسابوري:
نزلت هذه الآية في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله ﷺ المدينة مهاجرين من باديته، وكان أهدهم إذا قدم المدينة فإن صبح بها ونتجت فرسه مهرًا حسنة وطبرته بين علامة وآخر علماء مهاجته. فين له واطمأن. وقال:
ما أثبت من دخلت في ديني هذا إلا خيرا.

وإن أصابه وعج المدينة وولدت إمراته جارية، وأجهضت رماكه (۴) وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة. أتاه الشيطان فقال: (والله ما أثبت من دينك هذا إلا شرًا).

فيقلب عن دينه، فأنزل الله تعالى: "۴۳ من الناس من يعبد الله على حرف".

على حرفٍ.

انظر: أسباب النزول (ص 206-207).

(*) هكذا في المطبعة، ولعله حديث فيها تصحيف.
157. حدثنا محمد بن يعقوب الأصم (1)(*)، أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد
البيروتي (1)، (قال) (**) ; أخبرني أبي قال: حدثني عبدالله بن شوشب (2). قال:
حدثني مطر (1)، عن شهير بن حوشب (5)، عن أبي هريرة (1) قال:
قال: "ناس على عهده رسول الله ﷺ إن الكعبة جذري الأرض فلا تأكلوا، قيل: 
نذاك النبي ﷺ فقال:
الجنة من الماء وما أتاها شفاء للعين والعجوة من الجنة، وهذين شفاءً
من السرر.

(*) في (ب) : محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم.
(**) ما بين القويين سقطت من (ب).

تواجب الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم: تقدم في (137) وهو "ثقة".
(2) الهاياس بن الوليد بن مزيج البيروتي: تقدم في (138) وهو "ثقة".
(3) الوليد بن مزيج - بفتح الميم، وسكون الرياء، وفتح النحائية - البيروتي، أبو العباس الغزري - بضم
العين المهمة، وسكون النال المعجمة، وفي آخرها الواو، نسبة إلى قبيلة غزرة.
روى عن: عبدالله بن شوشب، والأوزاعي، وعبد الله بن ناهجة، وغيرهم.
روى عنه: ابنه العباس، وعيسى بن محمد الرفائي، وأبو مسهر الفضائي، وأحمد بن أيوب الحواري
وعبد الله ابن خالد الرفائي، ودهيم، وغيرهم.
وقاله: نوفي سنة (204ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال الأوزاعي: "عليكم بكتب الوليد بن مزيد فإنها صحيحة".
- وقال الدارقطني: "كان من ثقات أصحاب الأوزاعي، ثبت".
- وقال أبو مسهر الدمشقي: "كان الوليد ثقة، ولم يكُن يحفظ، وكتب صحيحة".
- وقال دهيم والذهب: "ثقة".
قال ابن حجر: «ثقة ثابتة، قال النسائي: كان لا يُخطئ ولا يُضل، من الثامنة».

الحكم: الوليد بن مزيد: «ثقة ثابتة».

محصل توحيده:
التاريخ الكبير (655/8) اجترح والتعديل (68/1)، الأنساب (6/176)، السير (658/421).
الكافي (2/3)، الترتيب (2/323)، الشذرات (2/78).

(4) عيسى الله بن شوقي الباهلي، الخوارزامي، أبو عبد الرحمن الباهلي.
والباهلي: يفتح الباب الموحد، وسكون اللال، وفي آخرها أخاء المجسمة، نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان يقال لها بلخ.

روى عن: مسر الوراق، وامحسن الباهلي، ومحمد بن سرين، ومكحول، وغيرهم.
روى عنه: الوليد بن مزيد الباهلي، وعبدالله بن المبارك، وعيسى بن يونس، ومحمد بن كثير.
المصري، وضمرة بن ربيعة، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (156 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال سفيان الثوري: "كان من تقات مشابخنا".
- وقال يحيى بن معين والنسائي والعجلي: "ثقة".
- وقال أحمد بن حنبل: "لا أعلم به ما أرى".
- وقال مرة أخرى: "لا أعلم إلا خبرًا".
- وقال يعقوب بن سفيان: "كان من تقات".
- وقال أبو حاتم: "لا يؤمن به"، وقال أبو حاتم في المراسيل: "ثقة".
- وقال ابن حزم: "جهول".
- وقال الذهبي: "صدوق إمام".
- وقال ابن حجر: "صدوق عابد، من السائبة".

قالت: هو ثقة، وقال ابن حزم لا يُنفث إليه، فقد روى عنه جمع، ووثقه جهاده علماء الجرح والتعديل.
ولا نعلم فيه جرحاً.
ملاحظات ترجمته:
التاريخ الكبير (117/5) ، الجرح والتعديل (82/5) ، المراجع لابن أبي حاتم (116) رقم (96) ، الأنساب (107/6) ، تهذيب الكمال (163/6) ، السير (78/6) ، الكاشف (92/6) ، الميزان (92/6) ، التقرير (107/6) ، تهذيب النهذيب (85/6) ، الشذرات (20/6) ، الخلاصة (20) ، السنة (20/6).

(5) مطر - يفتحتين - ابن طهمان الوراق ، أبو رجاء السليهي ، والله ، الخراسان. والوراق : يفتح الواو ، وتشديد الراء ، وفي آخرها التكاف ، وهذا اسم ممن يكتب المصاحف ، وكتب الحديث وغيرها.

روى عن : شهر بن حوشب ، والحسن البصري ، وقناة بن دعامة السدوسى ، والشعبي ، وعكرمة ، وغيرهم.

روي عنه : Ibrahim بن طهمان ، وعبد الله بن شوذب ، وشعبة ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وغيرهم.

وفاته : نفي سنة (129ه) .

أقوال العلماء فيه:

- قال محمد بن معد : « كان في ضعف في الحديث ».

- وقال يحيى بن معين : « ضعيف ».

- وقال أبو حاتم : وأبو زرعة : « صالح الحديث ».

- وقال العجلي : « صريح صدوق » وقال مرة : « لا يرأس به ».

- وقال الدارقطني والنسائي : « ليس بالقوي ».

- وذكره ابن عدي في كتابه الكامل وقال بعد أن سأله له بضعة أحاديث : « وهو مع ضعفه يجمع حدثه ويكتب ».

- وذكره الذهبي في من تكلم فيه وهو موتق من (175) رقم (327).

قال : « صدوق مشهور ، ضعف في عطاء ، وهو من رجال مسلم ، حسن الحديث ».

- وقال ابن حجر : « صدوق كثير الخطأ ، وحديثه في عطاء ، ضعيف ، من السادة ».

قلت : مطر بن طهمان الوراق : ضعيف يُعتبر به في المتابعت والتواتهد .

(6) شهر بن حوشب ، ي픈ج الحاج ، وسكون الوالد ، الأشرفي بن سعيد الشامي .

روى عن : أبي هريرة ، ومولاته اسماء ، بنت يزيد الأنصارية ، وعائشة أم المؤمنين ، وعبيد الله بن عباس ،

وأبي سعيد الخدري ، وغيرهم من الشخصيات.

روى عنه : مطر الوراق ، وقادة ، ومقاتلين من حبان ، ومعاوية بن مروة ، وعبدالمحسن بن بيرام ، وعبد الله بن زياد المكي ، وغيرهم.

وقاله : توفي سنة (1112هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال شعبة : "لم أعد به".

- وقال يحيى بن معيج ، والعجلي ، وعقوب بن سهيلة ، وعقوب بن سفيان : "ثقة".

- وقال أحمد بن حنبل : "ليس به يأمل".

- وقال البخاري : "حسن الحديث".

- وقال الجوزجاني : "أحاديثه لا تشبه أحاديث الناس".

- وقال أبو حامد : "ليس بدون أبي النمير المكي ، ولا يحت جه".

- وقال النسائي : "ليس بالقوي".

- وقال ابن حبان : "كان من يروي عن الطبقات المعفوتات ، وعن الأئمة المكفوفات".

- وذكره ابن عدي في كتابه الكامل ، وقال بعد أن ساق له بصحة أحاديث : "ولم يروي بوضوح هذا غير ما ذكر من الحديث ، وبروي عنه عباد أحمد بن بيرام أحاديث غيرها ، وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإثبات ما فيه ، وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث ، وهو من لا يحت جهده ولا يتدين به".

- وقال أبو أحمد الحاكم : "ليس بالقوي عندهم".

- وقال ابن حزم : "صاق".

- وقال البهذقي : "ضعف".
- وقال ابن حجر: «صدوق، كبر الإرسال والأوهام، من الثالثة».

قلت: هو ضعيف يُعتبر به في المتتابعات والشواهد.

مصادر توثقته: التاريخ الكبير (258/4), والجرح والتعديل (282/5), والكامل لابن عدي (57/5).

- 37, السير (4/5), الكاشف (157/6), التقريب (255/6), الخلاصة (ص 159), الشذرات (118/1).

(7) أبو هريرة: عجل الرحمان بن صخر الصدودي، صحابي جليل: تقدم في (183).

الحكم عليه: إسناد الجرّاجي.

إسناد ضعيف. فيه:

مطر الوراق وشهر بن حورث وكلاهما ضعيف.

التخريج:

أخرج النسائي في سننه الكبرى كما في تهفة الأشراف (1/112, رقم 1496), ولم يأخذ في القسم المقبول.

وأبو ماجة في الطب، باب الكَمَة والنَّجْوَة (2/143, رقم 3455) من طريق أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن مطر الوراق به بنوحه.

وقد توعي مطر الوراق عليه.

أخرج الترمذي في الطب، ما جاء في الكَمَة والنَّجْوَة (3/251, رقم 2639), والنسائي في السنن الكبرى (4/157, رقم 667), وأحمد في مسند (157, رقم 277), عن طريق أحمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي وهشمه.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».

وأخرج النسائي في السنن الكبرى (4/157, رقم 667), وأحمد في المندب (1/17, رقم 830), وأبو يعلى في مسند (4/807, رقم 509), وأبو يعلى في مسند (11/285, رقم 1398), عن طريق أبي بشر جعفر بن أبي وهشمه.

وأخرج أحمد في المندب (2/277, رقم 9465), والدارمي في مسند (2/244, رقم 2843) من طريق عبد بن منصور.

وأخرج النسائي في الكبرى (4/157, رقم 667), وأبو يعلى في مسند (11/286, رقم 400) من طريق خالد بن خزيمة.

وأخرج أبو يعلى أيضاً (1/112, رقم 293), عن طريق عقبة - يعني الأمام الرفاعي - من طريق يعلى ابن عطاء.

وأخرج الطبراني في الأوسط (6/37, رقم 5692) من طريق يعلى ابن عطاء.
الحديث: (قاتدة، وعكر بن أبي وشحة، وعباس بن منصور، وخالد الحذاء، وعقبة الرفاعي)، ويعن بن عطاء) عن شهز بن حوشب به اختلاف في ألفاظ الحديث.
قال أحمد شاكر في حاشية المسند (449/6) (إسناه حسن).
وللحديث شاهد عن سعيد بن زيد.
أخرجه البخاري في الطب، باب المَنْ شفاء العين (2/163/1619 رقم 5708)، ومسلم في الأشربة، باب فضل الكمال ومداوَأة العين (3/1619 رقم 2049) مرفوعاً بلفظ: «الكمأة من المَنْ، وماها شفاء للعين».

خلاصة الحكم:
الحديث إسناده ضعيف من رواية أبي هريرة، ولكن ورد له شاهد صحيح عند البخاري ومسلم من رواية سعيد بن زيد كما تقدم في تخريجه.

غريب الحبيب:
الكمأة: «فتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة، وهو نبات قطري لا ورق له ولا ساق، توجد في الأرض من غير أن تزرع، والعرب تُسمى الكمال أيضاً نبات الرعد لأنها تكثر بكثرة ثم تنفطر عنها الأرض». انظر: تُفصِّل الأحادي (196/1).
قال ابن حجر: «والعرب تُسمى جدري الأرض فسماء الشارع مثَّا، أي طعاماً يُغير عمل كالمن الذي أنزل على بني إسرائيل».

انظر: مقدمة فتح الباري، ص (191).
المن: هو العسل الخال الذي ينزل من السماء، على شجر فيؤخذ منه، وهو الذي كان ينزل من السماء على بني إسرائيل».
انظر: عقدة القاري (248/2).
العجوة: يفتح العين، وسكون الجيم وهو نوع من غر مدنية يميل إلى السواد، من غرس النبي صلى الله عليه وسلم».
انظر: النهائية في غريب الحديث والأثر (188/2).
158 - أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري (1) ، حدثنا سهل بن عمار العتكي (2) ، حدثنا حجاج بن محمد الأعور (3) ، (قال) [*] : أخبرنا شعبة (1) ، عن قنادة (4) ، عن أنس بن مالك (6) (** ) ، عن عبادة بن الصامت (7) (** ) ، قال : قال رسول الله ﷺ :

"من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كبر لقاء الله كبره الله لقاءه."

لقاءه.

ترجم الرواة:

(1) العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري: تقدم في (١٤١) وهو : "ثقة".
(2) سهل بن عمار العتكي: تقدم في (١٤١) وهو : "متم بالكلذب".
(3) حجاج بن محمد الأعور: تقدم في (١٤١) وهو : "ثقة ثبت".
(4) شعبة بن الحجاج: تقدم في (١٣٨) وهو : "ثقة حافظ مسلم".
(5) قتادة بن مصر عن "غامرة المصريي" أبو الخطاب البصري.

والمستند: يفتح السين، وضم الدال المهملة، نسبة إلى سعدت وهو سعدس بن شبيبان وهو في ربيعة.

روي عن: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وعبد بن سيرين، وعمر الشعب، وغيرهم.

روي عنه: شعبة بن الحجاج، وأبو السختياني، وحماد بن سلمة، والأوزاعي، ومعمر بن راشد، وغيرهم.

وكانه توفي سنة (١٨١ هـ).

أقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معين: "ثقة". وقال في موضع آخر: "مدالس، وزمي بالقدر".

- وقال أبو حاتم: "سمع أحمد بن حبل، وذكر قنادة. فأطلب في ذكره فجعل يبشر من علمه، وفقهه، ومعرفته بالاختلاف والتفسير، وغير ذلك، وجعل يقول: "عالم بتسنير القرآن، باختلاف العلماء، ووصفته بالحفظ والتفقه، فقال: "قل ما تجد من يتقده، أما المثيل ففعل"."
- وقال أحمد بن حنبل أيضًا: «كان قنادة أحفظ أهل البصرة، ولم يسمع شياً إلا حفظه».
- وقال الذهبي: «حافظ تقة ثبت لكنه مدرس ورفي بالقدر، قاله يبني بن معين، ومع هذا فاحتجه
أصحاب الصحيح، لسما إذا قال حدثنا».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثبت وهو رأس الطبقة الرابعة».
- وذكر ابن حجر في (تعريف أهل التدليس) (ص 146)، رقم (192)، في المرتبة الثالثة من مراتب
الملبس.

وهي: «من أكثر من التدليس، فلمن يحت الأئمة من أحاديثهم إلا ما ظلوا فيه بالسماع».
- ونقل ابن حجر عن شعبة أنه قال: «كفيكم تدليس ثلاثة: الأعش، وأبي إسحاق، وقادة».

انظر: تعريف أهل التدليس (ص 186).

- قال ابن حجر: «وهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاء من طريق شعبة دلت على
السماع، ولو كانت معنوتة».

انظر: المرجع السابق (ص 18).

الحكم: قنادة ثقة ثبت، لكنه يُذكر وتدنيسه من الطبقة الثالثة، كما تقدم.

مصادقو تجربته:
التاريخ الكبير (185/2), الجرح والتعديل (7/631, 135), الأنساب (2/6/269), النسر (127/6).
- تعريف أهل التدليس (ص 146), رقم (192), طبقات الحفاظ (ص 41), الخلاصة (ص 3/16).

- (153/1).

(6) آنس بن مالك، صحابي جليل، تقدم في (149).

(7) عبادة بن السائب بن أبي بكر، الخزرجي، أبو الوليد المدني، أحد النقباء، بديري مشهور،
شهبه المشاهد كلها بعد بدر، روى عن النبي (ص 2) كثيراً، مات بالرملة سنة (324 هـ)، وله 72 سنة.

مصادقو تجربته:
الإسباح (10/1), التدريس (395/6).

الحكم على إسناد الجرجانی:
- إسناد الجرجانی ضعيف جداً، فيه سهل بن عمار العنکی، وهو متهم بالکذب.
- وهو صحيح من غير هذه الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين،
كما سبأني في تخرجه.

التحرير:
- أخرجه أبو عوانة في مسنده كما في إخاف المهرة (6/386, رقم 800) عن يوسف بن
مسلم.
والشافعي في مسنده (3/1163-1162، رقم 1077). عن عباس الدوري وعلي بن سهل بن المغيرة، ومحمد بن إسحاق الصاغي.
أريعتهم (يوسف بن مسلم، وعباس الدوري، وعلي بن سهل بن المغيرة، ومحمد بن إسحاق الصاغي) عن حجاج الأعرُور ببلينه.
فقد تبع حجاج بن محمد الأعرور عليه.
أخبره مسلم في الذكر والدعاء والنشوة والاستغفار، باب من أحب لقاء الله
(4/263-264، والنسائي في الجنائز، باب من أحب لقاء الله (4/1836، رقم 270، والبيزار في البحر الزخار (7/2679، رقم
من طريق محمد بن جعفر.
أخبره الطيالسي في مسند (683/7، رقم 575). ومن طريقه الترمذي في الزهد.
باب ما جاء من أحب لقاء الله... (5/327، وأبو يعلى في مسند (1/1514/6، رقم 327)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/433، رقم 140).
أخبره أبو عوانة في مسند كما في إخراج المهمة (136/6، رقم 587)، والشافعي في
مسند (2/180، والطبراني في الكبير كما في تعلق التعلق (5/178). والبيهقي في الأسماء والصفات (2/438، رقم 158) عن طريق مسلم بن مرزوق.
ثالثتهم (محمد بن جعفر، الطيالسي، وعمرو بن مروزوق) عن شعبة به بلينه.
وقد تبع شعبة بن الحجاج عليه.
أخبره البخاري في الرقاق، باب من أحب لقاء الله... (5/357/11، رقم 263)، ومسلم
في الموضع السابق (4/326، وأحمد في المسند (7/326/4، رقم 226)، وعبد بن حميد في المنتخب (399/6، رقم 184)، والداوسي في سنن (2/220، رقم 2759)، وأبو عوانة في مسند كما في إخراج المهمة (6، رقم 380)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/437، رقم 154).
في شرح السنة (3/216، رقم 249) كله من طريق همام بن يحيى.
أخبره الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في من أحب لقاء الله... (6/370، رقم
166)، والنسائي في الموضع السابق (6/1، رقم 1847)، وأبو عوانة في مسند كما في
إخراج المهمة (8/6، رقم 585)، وأبو حبان في صحيحه (الإحاساس/7، رقم 278) في الطبراني في
الأوسط (2/188، رقم 2882) من طريق المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه.
كلاهما (همام بن يحيى، وسليمان التيمي) عن قتادة به بلينه أطول.
قال البغوي: هذا حديث منتقق على صحته.
الحديث شواهد من حديث: عائشة، وأبي هريرة، وأبي موسى.
فأما حديث عائشة:
فأخبره مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب من أحب لقاء الله...
(266/4) مرفعا فيحديث طويل وفية: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث».

وأما حديث أبي هريرة:

فأخرج بهار في صحيحه (كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: «يريدون أن يبدؤوا كلام الله» (136/4 رقم 750). و المسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب من أحب لقاء الله. (266/4 رقم 2685) مرفعاً بلفظ: «قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاهه وإذا كره لقاني كرهت لقاه». ولفظ للبخاري.

وأما حديث أبي موسى الأشعري:

فأخرج بهار في صحيحه (كتاب الرواية، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) (257/10 حديث رقم 108).

و المسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والاستغفار، باب من أحب لقاء الله. (267/4 حديث رقم 2686) مرفعاً بلفظ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». ولفظ للبخاري.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف فقد أخرج بهار البخاري و المسلم، كما تقدم في ترجمة، وله شواهد في الصحيحين أو أحدهما.

غريب الحكيم:

من أحب لقاء الله: قال ابن الأثير في النهاية (266/4): «المراد بلقاء الله المصير إلى الدار الآخرة. وطلب ما عند الله، وليس الغرض به الموت، لأن كلًا يكرهه، فمن ترك الدنيا وأيضها أحب لقاء الله، ومن أثرها وركن إليها، كره لقاء الله، لأنه إذا يصل إليه بالموت».
159- أخبرنا حabıب بن أحمد (1) ، حدثنا عبد الله بن هاشم الطوشي (2) ، حدثنا وكيج بن الجراح (3) ، حدثنا الأوزاعي (4) ، عن يحيى بن أبي كشير (5) ، عن أبي قلابة (6) ، عن أبي المهاجر (7) ، عن بُريدة الأسلمي (8) قال: كَانَ نَفْعًا رَجَاءً فَقَالَ: سَمَعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: يُثِبُّوا بالصلاة في يوم الفجر؛ فإنَّه من فائدة صلاة الفجر حبَّط عمله.

(*) في (ب) : رضي الله عنه.
(**) في (ب) : رسول الله ﷺ.

ترجم الرواية:
(1) حabıب بن أحمد الطوشي، تقصر في (138) وهو «ثقة».
(2) عبيد الله بن هاشم الطوشي، تقدم في (128) وهو «ثقة».
(3) وكيج ابن الجراح بن مليح الرواسحي، أبو سفيان المكفي، الرؤاسي، بضم الراء، وهمزة، ثم مهلة، نسبة إلى بني رؤاس.
روى عن: الأوزاعي، والأعشش، وهشام بن عروة، وشعبة، وإسرائيل، وسفيان الثوري، وغيرهم.
روى عنه: عبد الله بن هاشم الطوشي، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، وحيى بن معيين، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (96 ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال محمد بن سعد: «كان وكيج ثقة مأمومًا غالبًا رجعًا، كثير الحديث حجة».
- وقال يحيى بن معين: «ما رأيت أحدًا أخفق من وكيج».
- وقال أحمد بن حنبل: «كان وكيج مطروح الحفظ، وكان حافظًا حافظًا، وكان أحفظ من عبد الرحمن بن مهدي كثيرًا كثيرًا».
- وقال ابن حجر: «ثقة، حافظ، عابد، من كبار الناسعة».

الحكم: وكيج: «ثقة، حافظ».
محاضر ترجمته:

التاريخ الكبير (78/8) ، الجرح والتعديل (78/5) ، smelled (78/8) ، السير (78/6) ، التقرير (78/6) ، الخلاصة (78/4) ، الشذرات (78/6) .

(4) عيسى الرحمن بن عمرو بن أبي بكر - عمرو الأعرج: تقدم في (78/8) وهو : "ثقة حالة يُدالس ويرسل" .
(5) يحيى بن أبو بكر - كثيرو: تقدم في (78/6) وهو : "ثقة تثبت لكنه يُدالس ويرسل" .
(6) عبده الله بن زيد بن عمرو الخوجة - أبو قلابة - البصري:

واجربتي: بفتح الجيم ، وسكون الراء المهمة ، نسبة إلى قبيلة جرم من اليمن .

روى عن : أبو المهاجر ، عبد الرحمن بن أبي ليلي ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وغيرهم .
روى عنه : يحيى بن أبي كثير ، وقادة بن دعامة السدوسي ، وأبو السحيانى ، وأعضاً الأحول ، وخالد .

الخدا ، وغيرهم .

وقاله: توفي سنة (78/6) .

أقوال العلماء فيه:

- قال محمد بن سعد : "كان ثقة ، كبير الحديث" .

- وقال العلجي : "يصرى ، تابعي ، ثقة ، وكان يحمل على علي ، ولم يرو عنه شيئًا" .

- وقال الذهبي : "من أئمة التابعين" .

- وقال ابن حجر : "ثقة فاضل كبير الإرسال ، قال العلجي : "فيه نصب يسبر ، من الثلاثة" .

الحكر: أبو قلابة : "ثقة فاضل ، كبير الإرسال" .

محاضر ترجمته:

التاريخ الكبير (78/5) ، الجرح والتعديل (78/5) ، المراسيل لابن أبي حاتم (78/6) ، رقم (78) .

الأنساب (17/8) ، تهذيب الكمال (17/8) ، السير (17/8) ، الكاتب (17/8) ، الكاتب (17/8) ، التقرير (17/8) ، الجرح والتعديل (17/8) ، الشذرات (17/8) .

(7) أبو المهاجر هو عماد بن أسامة بن عمرو ، أبو المليح ، الحنبلى ، الكوفي .

والهذلي : بضم النها ، وفتح الناح الموجبة ، نسبة إلى قبيلة هذيل .
روى عن : يحيى ، وتربيت الأسلمى ، وأبي أمية عمرو بن أمية الصناعي ، عبد الله بن عمرو بن العاص ،
وعمرو بن حسين ، وابن عباس ، وعائشة ، وغيرهم ، رضي الله عنهم .
روى عنه: أبو قلابة الجرّاح، ومطر الوراق، وقناة، وخالد الخذاء، وجاج بن أرطاة وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (١١٢ ه).

(*) أقوال العلماء فيه.
- قال أبو زرعة: «بصري ثقة».
- وقال الذهبي: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة من الثانى».

(٨) بريطا الأسلمي: صحابي تقدم في (١٤٠).

الحكم على إسناد الجرجانى:

السند صحيح، رواته ثقات كلهم.

وهو في البخاري، كما سبأني في التخريج.

التخريج:
أخرج أحمد في مسنده (٢٨٦/٢) و (١٥٣).وردت في مسند أبي شيبة في المصنف (٣٤٢/١) و (١٣٧).وردت في مسند الجمع في الأهرام (١٠٢).وردت في مسند الجمع في الأهرام (١٠٢).

وقد تoweع وكب عليه.

أخرج ابن ماجة في الصلاة، باب ميقات الصلاة في الغيم (١٣٨/٢).وردت في مسند الصلاة (١٢).وردت في مسند الصلاة (١٢).

وأخرج ابن المذر في الأبوس (١٠٢).وردت في مسند الصلاة (١٠٢).

وأخرجه ابن الحسن بن عرفه في جزء (ص:٨٦، رقم ٤٠)، ومن طريقه الباهلي في السنن الكبرى (٤٥٤)، واخطب في الموضح وأهام الجمع والتفريق (٢٥٧/٢).وردت في مسند أبي إسحاق الباهلي.

وأخرج ابن المذر في الأبوس (١٣٨/٢) و (١٤٠).وردت في مسند الصلاة (١٢).

وأخرجه ابن المذر في الأبوس (١٣٨/٢) و (١٤٠).وردت في مسند الصلاة (١٢).

وأخرجه ابن المذر في الأبوس (١٣٨/٢) و (١٤٠).وردت في مسند الصلاة (١٢).

وأخرجه ابن المذر في الأبوس (١٣٨/٢) و (١٤٠).وردت في مسند الصلاة (١٢).
أبيهم (الوليد بن مسلم، وداود، وعيسى بن يونس، والوثري) عن الأزاعي به.

والفظ النوري عند ابن المذر: (حلوا ببصالة العصر ا الحديث، ولم يذكر في سنده)

(أبو قلابة).

قال ابن حبان: (وهم الأزاعي في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، قال:)

عن أبي المهاجر، وإذا هو عن أبي قلابة، وآمه عمو، وابنه معاوية بن زيد الجرمي).

وأخرج ابن حبان في صحيحه (الابسành) (237/4، ح (1463)، عن يحيى بن عمرو،

عن إسفاح بن إبراهيم بن العلاء الزبيدي، حدثنا محمد بن حمیر، حدثنا الأزاعي، عن يحيى

بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن عم، عن بريدة فذكره.

وأخرج ابن عدي في الكامل (108/3)، عن ابن قتيبة، حدثنا محمد بن خلف،

حدثنا رواج بن الجراح، عن الأزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة عن ابن بريدة،

عن أبيه فذكره.

قال ابن عدي: (قل محمد بن خلف: فأخرجت أبو بسود بهذا الحديث وكيف رواه

رواد. فقال: إن روادا لا يفهم، ولا يدرى. ونحو هذا الكلام. قال ابن خلف: وبلغني أن هذا

الحديث صحيح، وقد رواه بعض رواة الأزاعي، وقد رواه بعض رواة الأزاعي.

قد رواه هذان، كما رواه رواج هو نبيه بن الوليد. هكذا يرويه عن الأزاعي، وهكذا عامة من

روى عن الأزاعي، عن يحيى. عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة، وقد قال: واحد

أو اثنان عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن ابن بريدة).

وخلاف الأزواعي في إسناد الحديث وصحته، خالفه في ذلك ثلاثة من الثقاة:

الأول: هشام بن عبدالله الدستواني.

أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب من ترك العصر (31/6 رقم 553)، وفي التبكيار

بالصلاة في يوم غيبت (32/3 رقم 594)، وأحمد في المسند (328 رقم 456، 131، 155، 241،

24957 24926، 23068)، والطيالسي في مناهج (246/2 رقم 248) وباب أبي شيبة

في المنصف (147/3 و 237/2)، وابن خزيمة في صحيحه (173/1 رقم 376)، ومحمد بن

نصر المروزي في تصحيح مقدمة الصلاة (128، رقم 90) من طرق عن هشام الدستواني، عن

يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، حدثنا أبو المليح، قال: كنا مع بريدة في يوم غيم فقال:

بكروا بالصلاة، فإن النبي ﷺ قال: «من ترك صلاة العصر حط عمله»، واللفظ بالبهجاري.

الثاني: مصير بن راشد:

أخرجه عبد الزواج في المنصف (124/2 رقم 5005)، ومن طريقه أحمد في المسند

(152/28 رقم 4545) و محمد بن نصر المروزي في تصحيح قدر الصلاة (128، رقم 882) و

(229/2 رقم 94).
عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلاية، عن أبي المليح، عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك صلاة العصر متمدداً أحبط الله عمله».

الثالث: شيبان:

أخرجه أحمد في المسند (38/263، ح 286 م)، عن حسن بن موسى، حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي قلاية، عن أبي المليح، عن بريدة، أن النبي قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».

وقد تبين من رواية هؤلاء الشفاه الثلاثة أن الحديث المرجع إذا هو هذا المقدار الذي رواه الأخبراء، وصرحت رواية الأولى منهم أن القصة مؤكدة على بريدة، وكذا قوله: بكره بالصلاة في يوم ذي غيم، ليس من الحديث المرجع بل من قول بريدة أيضًا، فلم يرفع منه غير هذا القدير، والذي أمر بالتكبير بصلاة العصر هو بريدة، وهو الصحيح، واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظًا، لكنه دليلًا على تأخير العصر في غير يوم ذي غيم، ولكنهم، كما أشار إلى ذلك ابن رجب في الفتح (2/326)، وابن حجر في الفتح (2/326-328).

هذا هو الاختلاف في المتن.

وأما الاختلاف في السند:

قال هؤلاء الثلاثة «أبو مليح»، وقال الأوزاعي «أبو المهاجر».

قال الإمام أحمد في رواية سهنا: «هو خطاً من الأوزاعي، والصحيح حدث هشام الدستوائي».

وذكر أيضًا: «أن أبو المهاجر لا أصل له، وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلاية، وكان الأوزاعي يسميه أبو المهاجر خطاً، وذكره في هذا الأسناد من أصله خطاً، فإنه ليس من روايته، وإنما هو من رواية أبي المليح، وكذا قاله الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله» فتح الباري لابن رجب (3/126).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/326)؛ (والأول هو المحفوظ).

وكانه شاهد من حديث.
1) نورقل بن معاوية:
أخبر البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٢/٦٦٣-٦٦٤/٥٥٧-٥٥٨) ومسلم
في الفتن وأشراف السلام، باب نزول الفتن كسماويات القشر (٤/٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣) ومعلومًا بلفظ: "من الصلاة صالة، من فاتنها فكأنها وتر أهل وماله.

2) عبد الله بن عمر:
أخبر البخاري في مواقيت الصلاة، باب إتم من فاتنها صالة العصر (٢/٨٥) ومسلم في المساجد ومواقيت الصلاة، باب التفتيض في تفويب صلاة العصر (٢/١٦٠، ١٦١، ١٦٢) ومعلومًا بلفظ: "الذي تفوته صالة العصر، كأنها وتر أهل وماله.

خالصة الحكم:
أن إسناج المصنف خطاً، أخطأ فيه الأوزاعي، والصواب رواية الجماعة الأوزاعي، عن يحيى
بن أبي كثير، عن أبي نميلة، عن أبي المليج.

غريب الحديث:
بكروا بالصلاة: أي أسرعوا وعجلوا، وحافظوا عليها وقدموها، والتبكير يطلق لكل من بادر
بأي شيء كان، في أي وقت كان وأصله المبادرة بالشيء أول النهار.

انظر: فتح الباري (٢/٣٩).

حبط عمله: أي أبطل الله عمله.

انظر: النهاية (١/٣٣).
60- أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار الأصبهاني(1) ، حدثنا أحمد
ابن يونس بن المسبب الضبي بأصحبان(2) ، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد(3) ،
حدثنا سليمان بن مهراذ الأعمر(4) ، عن زيد بن وهب الجهيلى(5) ، عن عبدالله بن
مسعود(6) ، قال:

حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصحيح المحدثون/أن خلق أصحابكم يجمعُ
في بطن أمهم أربعين يومًا. ثم يكون علقة مثل حالك. ثم يكون مصحغة مثل
حالك. ثم يبلغ إلى الملك بأربع كلمات. قال: يقول:
اكتب ذقته وعمله. وأجله. وشقيقاً أم سبحة. قال: فيكتب ذقته وعمله
وأجله وشقيقاً أم سبحة. ثم ينسخ فيه الزوج. وإن(1) أصحابكم ليجعل بعيل أهل
الجنة حجة ما بينة وبينها إلا خراع فيسيق عليه الكتاب. فيختم له بعيل
أهل النار فيجعلها. وإن أصحابكم ليجعل بعيل أهل النار حجة ما بينة وبينها
غير خراع فيختم له بعيل أهل الجنة. فيجعلها».

(1) في (ب) ؛ فإن .

ترجم الرواة:
(1) محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار الأصبهاني. تقدم في (146).
وحديثه في درجة الحسن.
(2) أحمد بن يونس بن المسبب بن زهير الصبي. أبو العباس المكوف.
والشيء : يفتح الصد المجمع، واللياء المكسرة المشددة المقوطة واحدة. نسبة إلى جماعة بني ضبكة.
روى عن : جعفر بن عون ، وحجاج بن الأعور ، وزيد بن هارون ، وغيرهم.
روى عنه : محمد بن عبدالله الصفار ، وعبد الرحمن بن أبي حاتم ، وأبو العباس الأصم ، وغيرهم.
وفاته مات سنة (236ه).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن أبي حاتم : «محله الصدق» (1).

(1) محله الصدق : (النظر يدل على أن صاحبه محله ومرتبته مطلق الصدق). انظر : ضوابط الحجة والتعديل.
(ص 140) .

- وقال الحافظ أبو نعيم الأساهناني: «كتب أهل بغداد بعدتله وأماته». 
- وقال الذهبي وابن العصام الحنابل: «كان ثقة محضًا». 

قلت: هو: ثقة، فقد روي عنه جمع غير من الثقات.

مصادر توجيه:

الجرح والتعديل (2/81)، ذكره أخبار أصبهان (81/81)، الأنساب (6/100)، السير (595/12)، القضاة (2/154).

(3) شجاع بن الوليد بن قيس السكندَنُي، أبو بدر الكوفِيَّ.
والسكندَنُي: يفتح السين، وضم الكاف. وفي آخره النون، نسبة إلى السكندَن، وهو بطن من كندة. 
روى عن: سليمان بن مهران الأعشش، وعثمان بن عروة، وعطا بن السائب، وبحي بن سعيد الأنصاري، وغيرهم.

روى عنه: ابن الوليد بن شجاع، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، وبحي بن معين، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (204هـ).

أقوال العلماء عليه:

- قال يحيى بن معين: «ثقة».
- وقال أحمد بن حنبل: «كان شيخًا صدوقًا صالحًا».
- وقال أبو حاتم: «لين الحديث، شيخ ليس بالمثنين، لا يُحتج به».
- وقال أبو زرعة: «لا يُسأله به».
- وذكره ابن جحش في الثقات.
- وقال العجلي: «ليس به بالأس». 

- وقال الذهبي: «صدوق مشهور»، في زمان الاعتدال (264/2).

وقال في موضع كان: «كان من سُلَّماء المحدثين وعلمائهم، وحاديثه في دواوين الإسلام، وقع لنا جملة صالحة من عقوله»، السير (254/8).

وقال في موضع ثان: «وهو قد قفز القدرُة، واحتج به أرباب الصحاح»، السير (254/9)。

(*) قفز القدرُة: قال أبو الخنسى مصطفى إسماعيل في شفاء العليل ص (331): «هذا اللفظ يقال في الأئمة الأثبات، ويقال في من فيه كالام لا يضره، ما دام داخل في الصحيح، أما إذا كان خارج الصحيح نالته سهامهم، والله أعلم». 

(١٠٢٠٤)
- وقال ابن حجر: «صدوق ورع له أوهام، من الناسعة».

قلت: هو صدوق، كما قالذهي وأبان حجر.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (4/261)، الجرح والتعديل (278/4)، الوقفات لابن حبان (451/6)، الأنساب (270/3)، السير (234/6)، ميزان الاعتدال (264/2)، تذكرة الخلافات (238/1)، الكاتشف (5/2).
العبر (271/6)، تذكرة الخلافات (275/4)، التقرب (247/6)، طبقات الخلافات (138/2).
الخلاصة (ص32/1)، الشذرات (2/12).

(4) سليمان بن محمد بن تيمية تقدّم في (153)، وهو: «ثقة حافظ».

(5) زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الصوفي.
روى عن: عبد الله بن مسعود، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم.
رضي الله عنهم.
روى عنه: الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت، وحسين بن عبد الرحمن، وإسماعيل بن أبي خالد،
وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (282).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معيج، وأبان سعد: «ثقة».
- وقال الذهبي: «مخضوم قديم، أرجع إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق».
- وقال ابن حجر: «مخضوم، ثقة جليل، لم يصب من قال: في حديثه خلل».

الحكم: زيد بن وهب الجهني «ثقة جليل».

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (4/261)، الجرح والتعديل (278/4)، الأنساب (2/264/3)، السير (264/2).
القادش (5/2)، التقرب (237/6)، الخلافة (ص87/37).

(6) عيسى الله بن محمد بن غالب بن حبيب الجهني، أبو عمرو الرحمي.
من السباقين الأولين، ومن كبار العلماء من الصحابة، مناقبه جمعه، فهو أول من جهر بالقرآن بعده، وقد
قال فيه النبي ﷺ: "من سره أن يقرأ القرآن فلن تزل فينها". وكان يلزمه النبي ﷺ ويحمل عليه شهيد فتح الشام بعد النبي ﷺ وسُيّر عمر إلى الكوفة لتعليمهم أمر الدين.

توفي سنة (23 هـ) بالمدينة.

المصادر توجيهات:

الحكم على إسناد الجراحات:

إسناد حسن.

فيه: محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار الأصهاني، وحديثه في درجة أحسن.

وشهد علي بن الزيد وهو صدوق.

وهو صحيح من غير هذه الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحّيّين كما سبّبت في تخريجه.

التخريج:

أخرجه البخاري في القدر، باب (11/1177، رقم 6394). وفي التوحيد، باب 28 (16/120، رقم 7454) ومسلم في القدر، باب كيفية الحلق الأدمي في بطن أمه (5/137، رقم 2670) وأبو داود في السنة، باب ما جاء في القدر (5/26، رقم 470) والطيالسي في مسنده (1/278، رقم 208) وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (14/47، رقم 6174) كلهم من طريق شعبة.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (4/326، رقم 376، والترمذي في كتاب القدر، باب ما جاء في أن الأعمال بحثواتم (4/137، رقم 2127) وابن ماجه في مقدمة سنن، في القدر (7/397، رقم 1257) وأحمد في مسنده (7/3624، رقم 2642) من طريق أبي معاوية.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (4/326، رقم 1243) وابن ماجه في الموضع السابق (14/47، رقم 297) وأحمد في المسنده (7/1699، رقم 470) وابن أبي عاصم في السنة
(178/11) والبباز في البحر الزخار (1766 رقم 170/1) والفريإبي في القدر (1766 رقم 126) من طريق وكيع.

أخرجه مسلم أيضاً في الموضع السابق (1766/6 رقم 2472). وأبى عامر في السنة (1766/1 رقم 27) والشامسي في مسند (1766/2 رقم 141). والبيهقي في الأسماء والصفات (1766/2 رقم 260) من طريق عبد الله بن ميهر.

أخرجه أحمد في مسند (1766/7 رقم 91). وأبى عامر في السنة (1766/7 رقم 77). وعبد الزراق في المصنف (1766/11 رقم 237). والبباز في البحر الزخار (1766/5 رقم 109). من طريق سفيان الثوري.

وأخرجه ابن وهب في القدر (1766/8 رقم 37) عن جبريل بن حازم.

وأخرجه الحكيمディ في مسند (1766/1 رقم 126). والخالل في السنة (1766/5 رقم 89) عن أحمد بن منصور. كلاهما (الحكيمدي، وأحمد بن منصور) عن محمد بن عبيد الطنافسي.

ثمانيهم (عبيبة، وأبو معاوية، ووكيع، وعبد الله بن غير، وبحي بن سعيد القطان، وسفيان الثوري، وجرير بن حازم، ومحمد بن عبيد الطنافسي) عن الأعشش به.

وقد توى الأعشش عليه.

أخرجه أحمد في مسند (1766/7 رقم 91). والخالل في البحر الزخار (1766/5 رقم 127). وأبو عوانة في مسند كما في إخوان المهرة (1766/10 رقم 209) والشامسي في مسند (1766/2 رقم 142). من طريق عن فطر بين خليفة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب.

وقد توى زيد بن وهب عليه.

أخرجه مسلم في الموضع السابق (1766/4 رقم 272). من طريق عامر بن واثلة.

وأحمد في مسند (1766/8 رقم 265) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

والخالل في السنة (1766/3 رقم 539) من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة.

ثلاثتهم (عمر بن واثلة، وأبى عبيدة، وأبو وائل) عن عبد الله بن مسعود به. مع اختلاف في النقط الحديث.

خلاصة الحكيم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف. فقد أخرجه البخاري ومسلم كما سبق بيان ذلك في التخريج.

غريب الحكيم:

الصادق: في جميع أفعاله حتى قبل النبوة، لما كان مشهوراً في ما بينهم محمد الصادق.
الإمام.

انظر : تجمّع الحوذي (285/6).
المصدوق : في جميع ما أنتم من الوحي الكريم.
انظر : تجمّع الحوذي (285/6).
أن خلق أحدكم : أي مادة خلق أحدكم أو ما يخلق منه أحدكم.
انظر : عون المعوض (21/6).

يجمع في بطن أمه أربعين يوماً : أي يقرر ويحرز في رحمها.
وقال ابن الأثير : « ويجوز أن يريد بالجمع مكت النطفة في الرحم أربعين يوماً، تنتهي فيه
حتى تنتهي للخلق والتصوير، ثم تخلق بعد الأربعين ».
انظر : النهاية (267/6).
علقة : أي دماً غليظاً جامداً.
انظر : تجمّع الحوذي (286/6).
مضغة : أي قطعة لم تتم قدر ما يضغ.
انظر : عون المعوض (21/6).

فيسبق عليه الكتاب : أي يغلب عليه كتاب الشقائرة.
والكتاب : يعني المكتوب أي المقدر، أو التقدير : أي التقدير الأزلي.
انظر : تجمّع الحوذي (286/6).
161- حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (١)، حدثنا إبراهيم بن سليمان البولنيسي (٢)، حدثنا أحمد بن إبنكاب الصفار (٣)، حدثنا محمد بن بشر (٤)، عن سفيان النخوري (٥)، عن سماحة (٦)، عن عمرو بن مُرَة (٧)، عن سعيد بن جبير (٨)، عن ابن عباس (٩)** أن النبي ﷺ قال:

"إن الله (*** ليتَّغَلَّبَ ذُرُّتُهَا المُؤْمِنَينَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ، وَإِنَّ كَانُوا لَمْ يَبْلُغُوهَا في العَمَّل لَتْقَرَّ بَهَا (**** غَيْبَهُ، ثُمَّ قَرَأُ: ﴿وَلِذَٰلِكَ أَمَرَاهُمْ وَأَتَبِعُوهُمْ ذَرِّيَّهُمْ ﴿بَيَانٌ) (******)".

(****) قوله تعالى: (بِيَان) سقطت من (ب).

(******) (سورة الطور، آية ٢١).

ترجم الرواية:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (١٧٧) وهو "ثقة".

(2) إبراهيم بن سليمان بن ساوود البولنيسي، أبو إسحاق الأنصاري.

والبولنيسي: يضم الباب المنحوطة واحدة والاوا وآلام المشددة ثالثتها مضومة، وفي آخرها السين، وهذه النسبة إلى البرلس وهي بليدة على شاطئ نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية.

روى عن: أحمد بن أبي إسحاق، وسعيد بن أبي مريم، وأبي مسهر الغفاري، ورواه.

روى عنه: أبو العباس الأصم، محمد بن يوسف النخوري، أبو جعفر الطحاوي، أبو الفوارس السبتي.

وجماعة.

وفاته: توفي سنة (٣٧٢ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال السمعاني: "كان ثقة من حفاظ الحديث".

- وقال أبو سعيد بن يونس: "هو أحد الحفاظ المجددين الأئمَّات".
- وقال ابن جوزا: «ذاكرت أنا إسحاق البرجسي وكان من أوغية الحديث».
- وقال الذهبي: «كان من أوغية العلم».
- وقال ابن العماد الخليلي: «ثبت مجدٌ».
- الحكمة: إبراهيم بن سليمان البرجسي: «ثقة ثبت».

مصلح نزجية:

الأنساب (26/12): السير (393/13-1276/2), الشذرات (26/12).

(3) أحمد بن إشكاب الصفار، أبو عمرو بن الله الكوفي، والصفار ينتمي الصدمة، وتشديد الفاء، وفي آخربه الرا، المهملة، نسبة إلى بيع الأموي الصفرة.
روى عن: شريك، محمد بن عبد، عبد السلام بن حرب، محمد بن فضيل بن غزوان، وأبي بكر.
روى عنه: البخاري، وعباس الدوري، ويعقوب بن سفيان، أبو حامد وأخرون.
وفاته: توفي سنة (218 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال العجيلي: «ثقة».
- وقال أبو حامد: «ثقة مأمون صدوق».
- وقال أبو زرعة: «صاحب حديث أدركه ولم أكتب عنه».
- وذكره ابن حيان في كتابه التفتات (7/8), وقال: «ربما أخطأ».
- وقال ابن حجر: «ثقة حافظ، من الحادية عشرة».

الحكمة: أحمد بن إشكاب الصفار: «ثقة، ربما أخطأ».

مصادر تزجية:

التاريخ الكبير (2/4), الأجر والتعديل (77/7), التفتات (7/8), الأنساب (5/6), السير (10/1-10/1), الترتيب (11/1), الخلافة (ص:4).

(4) محمد بن نثير الغبطة: تقدم في (151) وهو: "ثقة حافظ".
(5) سفيان الثوري: تقدم في (142), وهو: "ثقة حافظ فإنه عابد إمام حجة".
(6) سماحة الكوفيه.

روى عن: عمرو بن مرة.
روى عنه: سفيان الثوري.
وفاته لم أقف على سنة وفاته.
أقوال العلماء فيه:

- ذكر البخاري في التاريخ الكبير وقال: «سماعة سمع عمرو بن مرة، وروى عنه النوري منقطع».

وقال ابن أبي حام: «سألت أبي عنه، قال: شيخ كوفي أرى حديثه مستقلاً».

- وذكر ابن حبان في النقل، وقال: «سماعة شيخ كوفي».

قالت: لم برو عنه إلا النوري، روى عن عمرو بن مرة، ولم يرد فيه جرح، وأقل أحواله أنه مقبول.

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (214/636) - الجرح والتعديل (224/645) - النقلات لاين حبان (436/).

(7) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجمل، أبو عبد الله الكوفي.

والجليلي: يفتح الجبه، والله، وبعدمها اللام، نسبة إلى جمل، وهو بطن من مراد.

روى عن: سعيد بن جبير، عبد الرحمن بن أبي ليلى، سعيد بن المسبب، وإبراهيم المخري، وسلم بن

أبي الجعد، وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، وشعبة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (116ه).

أقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معين: «ثقة».

- وقال أبو حام: «ثقة ببري الإراجإ».

- وقال عبد الرحمن بن أبي حام: «سكت أحمد بن حنبل عن عمرو بن مرة فركها».

- وقال الذهبي: «أحد الأمهات الأعلام».

- وقال ابن حجر: «ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإراجإ، من الخمسة».

- وقال ابن العماد الخليلي: «كان حجة دافعاً».

الحكم: عمرو بن مرة: «ثقة».

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (368/657) - الجرح والتعديل (257/645) - النقلات (256/655) - السير (197/).

الكافي (2/230) - التقرير (2/288) - النذرات (1/152) - الخلافة (292/).

(8) سهيد بن جهير: تقدم في (142).

وهو: "ثقة، ثبت، قفصة".

- ذكر البخاري في التاريخ الكبير وقال: «سماعة سمع عمرو بن مرة، وروى عنه النوري منقطع».

وقال ابن أبي حام: «سألت أبي عنه، قال: شيخ كوفي أرى حديثه مستقلاً».

- وذكر ابن حبان في النقل، وقال: «سماعة شيخ كوفي».

قالت: لم برو عنه إلا النوري، روى عن عمرو بن مرة، ولم يرد فيه جرح، وأقل أحواله أنه مقبول.

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (214/636) - الجرح والتعديل (224/645) - النقلات لاين حبان (436/).

(7) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجمل، أبو عبد الله الكوفي.

والجليلي: يفتح الجبه، والله، وبعدمها اللام، نسبة إلى جمل، وهو بطن من مراد.

روى عن: سعيد بن جبير، عبد الرحمن بن أبي ليلى، سعيد بن المسبب، وإبراهيم المخري، وسلم بن

أبي الجعد، وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، وشعبة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (116ه).

أقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معين: «ثقة».

- وقال أبو حام: «ثقة ببري الإراجإ».

- وقال عبد الرحمن بن أبي حام: «سكت أحمد بن حنبل عن عمرو بن مرة فركها».

- وقال الذهبي: «أحد الأمهات الأعلام».

- وقال ابن حجر: «ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإراجإ، من الخمسة».

- وقال ابن العماد الخليلي: «كان حجة دافعاً».

الحكم: عمرو بن مرة: «ثقة».

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (368/657) - الجرح والتعديل (257/645) - النقلات (256/655) - السير (197/).

الكافي (2/230) - التقرير (2/288) - النذرات (1/152) - الخلافة (292/).

(8) سهيد بن جهير: تقدم في (142).

وهو: "ثقة، ثبت، قفصة".

- ذكر البخاري في التاريخ الكبير وقال: «سماعة سمع عمرو بن مرة، وروى عنه النوري منقطع».

وقال ابن أبي حام: «سألت أبي عنه، قال: شيخ كوفي أرى حديثه مستقلاً».

- وذكر ابن حبان في النقل، وقال: «سماعة شيخ كوفي».

قالت: لم برو عنه إلا النوري، روى عن عمرو بن مرة، ولم يرد فيه جرح، وأقل أحواله أنه مقبول.

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (214/636) - الجرح والتعديل (224/645) - النقلات لاين حبان (436/).

(7) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجمل، أبو عبد الله الكوفي.

والجليلي: يفتح الجبه، والله، وبعدمها اللام، نسبة إلى جمل، وهو بطن من مراد.

روى عن: سعيد بن جبير، عبد الرحمن بن أبي ليلى، سعيد بن المسبب، وإبراهيم المخري، وسلم بن

أبي الجعد، وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، وشعبة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (116ه).

أقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معين: «ثقة».

- وقال أبو حام: «ثقة ببري الإراجإ».

- وقال عبد الرحمن بن أبي حام: «سكت أحمد بن حنبل عن عمرو بن مرة فركها».

- وقال الذهبي: «أحد الأمهات الأعلام».

- وقال ابن حجر: «ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإراجإ، من الخمسة».

- وقال ابن العماد الخليلي: «كان حجة دافعاً».

الحكم: عمرو بن مرة: «ثقة».

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (368/657) - الجرح والتعديل (257/645) - النقلات (256/655) - السير (197/).

الكافي (2/230) - التقرير (2/288) - النذرات (1/152) - الخلافة (292/).

(8) سهيد بن جهير: تقدم في (142).

وهو: «ثقة، ثبت، قفصة».

- ذكر البخاري في التاريخ الكبير وقال: «سماعة سمع عمرو بن مرة، وروى عنه النوري منقطع».

وقال ابن أبي حام: «سألت أبي عنه، قال: شيخ كوفي أرى حديثه مستقلاً».

- وذكر ابن حبان في النقل، وقال: «سماعة شيخ كوفي».

قالت: لم برو عنه إلا النوري، روى عن عمرو بن مرة، ولم يرد فيه جرح، وأقل أحواله أنه مقبول.

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (214/636) - الجرح والتعديل (224/645) - النقلات لاين حبان (436/).

(7) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجمل، أبو عبد الله الكوفي.

والجليلي: يفتح الجبه، والله، وبعدمها اللام، نسبة إلى جمل، وهو بطن من مراد.

روى عن: سعيد بن جبير، عبد الرحمن بن أبي ليلى، سعيد بن المسبب، وإبراهيم المخري، وسلم بن

أبي الجعد، وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، وشعبة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (116ه).

أقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معين: «ثقة».

- وقال أبو حام: «ثقة ببري الإراجإ».

- وقال عبد الرحمن بن أبي حام: «سكت أحمد بن حنبل عن عمرو بن مرة فركها».

- وقال الذهبي: «أحد الأمهات الأعلام».

- وقال ابن حجر: «ثقة عابد كان لا يدلس، ورمي بالإراجإ، من الخمسة».

- وقال ابن العماد الخليلي: «كان حجة دافعاً».

الحكم: عمرو بن مرة: «ثقة».

مساءط توجهه:

التاريخ الكبير (368/657) - الجرح والتعديل (257/645) - النقلات (256/655) - السير (197/).

الكافي (2/230) - التقرير (2/288) - النذرات (1/152) - الخلافة (292/).

(8) سهيد بن جهير: تقدم في (142).

وهو: «ثقة، ثبت، قفصة».
(9) عبيد الله بن عباس، صحابي جليل، تقدم في (143).

الحكم عليه: إسناط الجراح.

إسناد ضعيف، فيه سماحة، وهو مقبول على الراجح.

التحرير:

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/3، رقم 1075) عن إبراهيم بن أبي داود، عن أحمد بن إشكاب به مثله.

وقد خالف أحمد بن إشكاب: موسى بن عبد الرحمن المسروقي، والفرابي، ولم يرفعه.

أما رواية المسروقي:

فأخبرها الطبري في التفسير (27/25)، عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن محمد ابن بشير، ولم يرفعه.

وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، ثقة، كما قال في الترقم (589).

وأما رواية الفرابي:

فأخبرها الطحاوي في شرح مشكل الآثار (3/2، بدون رقم) عن عبد الله بن محمد ابن سعد بن أبي مريم، عن الفرابي، عن سفيان، ولم يرفعه.

والفرابي هو محمد بن يوسف بن واقف الفرابي، ثقة حافظ، يقال أخطأ في شيء محدث فيها، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، كما في الترقم (ص: 515).

وقد روي أيضًا موقعاً على ابن عباس، عن سفيان الثوري وشبهة:

أما رواية الثوري:

فأخبرها سفيان الثوري في تفسيره (ص: 283، رقم 910)، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

ومن طريقه كل من:

عبد الرزاق في التفسير (245/3، رقم 2009)، والطحاوي في مشكل الآثار (1/3، بدون رقم)، وأبي جرير في التفسير (27/24) والحاكم في المستدرك (4/468/2)، والبهتري في السنن الكبرى (288/20).

قال البهتري: "لم يسمعه الثوري من عمرو. وأما رواه غيره عن الثوري، عن سماحة، عن عمرو.

وأما رواية شعبة:

فأخبرها الطحاوي في مشكل الآثار (3/2، بدون رقم)، عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو الوليد الطلياني.

ووَسَانِيَ بِنِ السُّرِّيِّ فِي الْزَّهَدِ (1/3، رقم 179) عن وكيع.
والطبري في التفسير (٢/١٦٩) عن محمد بن بشار، عن ابن مهدي.
وفي (٢/٨٠) عن ابن المثلي، عن محمد بن جعفر.
والبيهقي في السنن الكبرى (١/٢٢٥ - ٢/٢٨) من طريق عاصم.
خمستهم: (الطياري، ووكيع، ابن مهدي، ومحمد بن جعفر، وعاصم) عن شعبة.
حذفنا عمرو بن مرة، قال: سألت سعيد بن جبير عن هذه الآية: "والذين آمنوا واتبعتمهم".
ذُرِّيتهم بإبناه ۴ قال: قال ابن عباس: (المؤمن ترفع له ذريته، ليقر الله عز وجل عينه، وإن كانوا دونه في العمل).
قال الطحاوی: هكذا يحدث شعبة بهذا الحديث، عن عمرو بن مرة، لا يتجاوز به ابن عباس، وأما الفرعي، فإنما يحدث به عن شيخ يقال له: سماحة، عن عمرو بن مرة، فيروي محمد بن بشر العبدي عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي محمد بن يوسف الفرجابي عنه أنه أوقفه على ابن عباس، ثم ساقه بسندته، وقد تقدم.
وقد روى أيضاً عن عمرو بن مرة: قيس بن النعيم الأسدي، فرواه مورقاً على ابن عباس، ومرة رفعه:
أما الرواية الموقفة:
فأخبرنا الطحاوی في شرح مشكل الآثار (١٦٦/١ - بدون رقم)، عن ابن أبي مريم، قال: حذفنا الفرجابي، قال: حدثنا قيس بن النعيم، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس، ثم ذكر مثل حديثه عن الفرجابي، عن سفيان عن سماحة.
وأما الرواية الموقفة:
فأخبرنا البزار في المسنن (كما في كشف الأستار (٣/٧٠ رقم ٢٢٦) عن سهل بن بحر، حذفنا الحسن بن حماد الوراق.
وأبان عدي في الكامل (٦٦/٠)، عن إسماعيل بن موسى الخصبي، حذفنا جدارة.
كلاهما: (الحسن بن حماد، وجدارة) عن قيس بن النعيم، عن عمرو بن مرة.
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس، وقد رواه الشوقي عن عمرو بن مرة مورقاً.
قلت: قيس بن النعيم الأسدي، صدوق تغيرة لها كبير، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، كما في التقریب (٤٥٧).
خلاصة الحکم:
إسناد المؤلف ضعيف، لأجل سماه لفقره ومخالطته، وقد روا سفيان الثوري في تفسيره من دون الواسطة، ولم يسمع عن عمرو بن مرة، واختلف الفرجابي، في مرة مورقاً، ومرة مورقاً، وهو قد أخطأ في شيء من حديث سفيان، ولعل هذا منه، وأما رواية قيس بن النعيم فلاختلف في أبداً عن رواه مورقاً، ومرة مورقاً، وهو صدوق تغيرة لها كبير، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، فالوجاه رواية شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس موقفًا، وقد رواه عن شعبة جماعة من الرواة الثقات وفيهم: الطيالسي، وأبّن مهدي وغيرهما. غريب الحصيت.

الذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى، وأصلها الهامز فلملل يستعملوها إلا غير مهملة، وتجمع على ذريات، وذراري بتشديد اليمين، وقيل أصلها من الذر. يعني التفريق، لأن الله تعالى ذرهم في الأرض.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥٧/٢).
162 - أخبرنا محمد بن الحسن أبو الطاهر، حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان عن هشام بن عروة، عن أم سلمة، أن النبي ﷺ:

أمرها أن تُصْلِّي الْفِجْرِ بِمَكَّةِ يُوْمَ الْجُهَّزَةِ.

_Twājam al-Rauwāt_

1. محمد بن الحسن المحمّط أبو الطاهر، النيسابوري، أبو طاهر: تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة».
2. محمد بن إسحاق الصاغاني، أبو يككر البغدادي: الصاغاني: يفتح المصاحف، والعين المجمدة.

وفي آخرها النون، نسبة إلى بلال متمتعاً ورأى نهر جيحون، يُقال لها: جغيا، وقِرَّ في كال لها: الصاغاني، وهي كورة عظيمة واسعة كبيرة الماء، والشجر والأهل، وسُوقها كبيرة، ومسجدها حسن المشهور، والنسبة إليه: الصاغاني، والصاغاني أيضًا.

روى عن: شجاع بن الوليد، وأبي عاصم الصلاح بن مخلد الثقيل، وجعفر بن عون وغيرهم.

روى عنه: الإمام مسلم، والترمذي، وأبو داود، وغيرهم.

وقات: سنة (١٠٧٠).

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حامد: «ثبت صدوق».
- وقال النسائي: «ثقة».
- وقال ابن خرّاش: «ثقة مأمون».
- وقال الدارقطني: «ثقة وفُوق الثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثابتة، من الحادية عشرة».

الحكم: محمد بن إسحاق الصاغاني: «ثقة ثابتة».

مصادر ترمّجه:
- الجرح والتعديل (١٩٥/٧)، تراث بغداد (٢٢٠)، الأنساب (١٥٦/٣)، السير (٤٦٢) في (١٣٧).
- التزكية (١٤٤/٢)، طبقات الحكَّام (٢٥٦)، الخلافة (٢٣٦)، شدّرات الذهب (٤٦٢/٦).

(٣) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوازٍ، أبو عامر السموحٍ.
والسواني، بضم السين وفتح الواو بعدها الأنف وفي آخرها الياء، نسبة إلىبني سواءة ابن عامر بن
حصفة.
روى عن: سفيان الثوري، وشريك، وشعبة، ومسعد بن كدام، وإسرائيل، وحمزة الزيات، وغيرهم.
روى عنه: أحمد بن حبل، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو كريب، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وأبو
زهرة، ومحمد بن يحيى الزهري، وعبد الرحمن بن حميد، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (515ه). 
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد، والمجلي: "ثقة".
- وقال يحي بن معين: "هو ثقة في كل شيء، إلا في حديث الثوري، فليس بذلك القوي، فإنه سمع منه
وهو صغير".
وقال أيضاً: "ليس بذلك القوي".
وقال أحمد بن حبيب: "كان رجلاً صاحب ثقة، لا ينفث ويأتي بحديث على لفظه لا ينفره سوى قبضته وأبي نعيم
في حديث سفيان".
- وقال ابن خرash: "صدوق".
- وقال النسائي: "ليس به بأس".
- وقال ابن أبي حاتم: "ستبل أبو زرعة عن أبي نعيم وقبضة، فقال: قبضة أفضل الرجلين، وأبو نعيم
وفقهما".
- وذكره ابن حبان في التقات.
- وقال صالح جوزة: "كان قبيحة رجلاً صاحباً تكلموا في سمعه عن سفيان".
- وقال الفضل بن سهل الأعرج: "كان قبيحة يحدث بحديث الثوري على لفظه، فليس له حظاً".
- وقال إسحاق بن بشار: "ما رآيت شيئًا أحفظ من قبضة".
- وقال الذهبي: "صدوق جليل".
- وقال في موضع ثان: "حافظ عابد".
 وقال في موضع ثالث: "الرجل ثقة، وما هو في سفيان كابن مهدي ووكيع، وقد اجته به الجماعة في
سفيان وغيره، وكان من العابدين".
وقال أيضاً: "قبيحة قد قفز القنطرة واحتجوا به ورووا له في الكتب للسنة".
- وقال ابن حجر: "من كبار شيوخ البخاري، أخرج عنه أحاديث عن سفيان الثوري، وافقه عليه
وقال ابن أبي طالب..."
وقال أيضًا: «صدوق ريا خلفًا من التاسعة». قال: هو نفاء. وثقته الأنسة: أحمد، وابن عين، وابن سعد، والعجلي، وقد تكلم بعضهم في حديثه عن سفيان. مثل: ابن عين، وأحمد.

لكن أبا حاتم قال: «لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيبه سوى قبيحة وأبي تضم في حديث التوري».

وقال الفضل بن سهل الأعرج: «كان قبيحة، يحدث بحديث التوري على الولاء درسًا درسة حفظًا».

ولا أدل على صحة روايته عن سفيان أن البحاري ومسلم رويًا له من حديثه عن سفيان.

وقال النسائي: «ليس به بأس».

وذكره ابن جعفر في النصات.

مختصر ترجمته:

1. سفيان الثوري، تقدم في (143) 2. هو: «ثقة حافظ قصه عابد إمام حجة».

2. هشام بن عروة بن الزبير، تقدم في (152) 3. وهو: «ثقة قصه».

3. عروة بن الزبير، تقدم في (156) 4. وهو: «ثقة قصه، مشهور».

(7) أم سلمة رصده الله عنها.

اسمها عبد بن أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين تزوجها النبي ﷺ. بعد أبي سلمة سنة أربع وثلااث عشرة، عاشت بعد ذلك ستين سنة، توفيت رضي الله عنها في سنة 626 وقيل بعد ذلك.

مختصر ترجمته:
الإسابة (8/242)، التصريحة (6/177).

الحكم على إسناد الجرحاني:
إسناده ضعيف؛ فيه انتقال بعريض، وبين أم سلمة، لأن عروة لم يسمع من أم سلمة كما قال الطحاوي كما سيأتي في التخريج، وأحدث تحمل صحح العلماء بأنه مرسل.

التخريج:

كلاهما: (أبو معاوية، وعبد الجبار بن الحلال) عن سفيان به مثله.
قال الطحاوي: "ولم يذكر فيه بين عروة وبين أم سلمة أحداً، وهذا منقطع، لأن عروة لم تعلم له سماها من أم سلمة. وهذا أيضاً غير ما في حديث أبي معاوية، لأن الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقضي الظهر لا يظهر لي يوم القيامة، ولكن وحدة.

وقد اختفى في وصله ورسالة.

وأما الرواية المصورة:

فأخبرها أحمد في المسند (3695/62101، رقم 2296/7284، رقم 1757)، ومن طريقه:

الطحاوي في شرح معاوية الآثار (287/9/6211، رقم 2296/7284، رقم 1757).

عن أبي معاوية، عن هشام، عن أبي بكر بن نفت، عن أبي أمير بالله، عن النبى ﷺ، أمرها أن توافقي يوم الظهر.

وأخبره أبو يعلى في المسند (3695/62101، ح 142/367، ج 142/700، من أبي خليفة.

والطحاوي في شرح مشكل الآثار (287/9/6211، من طريق أحمد بن موسى.

والاطركي في المعجم الكبير (3695/62101، ح 142/367، من طريق عبد الله بن جعفر الرقي.

والبيهتي في السنن الكبرى (3695/62101، ح 142/367، من طريق ابن يحيى البصلي.

وفي معرفة السنن والأثار (3695/62101، من طريق عبد بن سلمان.

وأبي عبد الله في الأستاذ (3695/62101، من طريق أبي كرب محمد بن العلاء.

سبعهم: أبو خليفة، محمد بن عمرو، وأسد بن موسى، عبد الله بن جعفر،

ويحيى ابن يحيى، وسعيد بن سليمان، وأبو كرب) عن أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن

أبيه عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة فذكره:

قال عبد الله بن أحمد في الفعل ومعرفة الرجال (3678/62101، رقم 2296/7284): ذكرت لأبي

حديث معاوية، عن هشام. إلخ.


وأما تواتي، لأن أبي معاوية قال: تواتي وأخذ في، فقال لي يحيى: سل عبد الرحمن،

فسألته فحدثنا عن سفيان، عن هشام، عن أبيه مرسالا، وقال: تواتي، مثلما قال يحيى،

عن هشام، وأبيه عبيد، مثل يحيى: عبد الرحمن، وأخذ فيه قال: تواتي بني أخطاً في

مني، لأن الحديث قال: تواتي يوم الظهر، فقال وكيع: بني وأخطاً فيه.

ومن للفلاحي عن الأثر قال: قال لي أبو عبد الله: رحم الله يحيى ما كان أضبطه وأشد

تفقد، كان محدداً، فأتى عليه وأحسن الشناء.

قال الطحاوي: (وهذا الكلام صحيح يجعل فيه فساد هذا الحديث).

إلا أنه اختفى ألفاظهم، فقال أبو خليفة: تواتي صلاة الصبح بمكة، وقال محمد بن

عمر: تواتي النحى ومعه بمكة، وقال عبد الله بن جعفر: تواتي معه يوم الظهر بمكة، وقال يحيى.
بن يحيى: توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وقال سعيد بن سليمان: أن توافيه صلاة الصبح
بمكة، وقال أبو كريب: توافي مكة صلاة الصبح يوم النحر.
وأما الرواية المرسلة:
(1) فوالله وكيع:
فما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (القسم المسمى: 234) عن هشام، عن أبيه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمه سلمة أن توافيه صلاة الصبح بنى، هكذا مرسلاً. وقوله:
منى وهم، كما تقدم عن أحمد بن حنبل.
(2) ورواية حماد بن سلمة:
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (252/2) عن أحمد بن داود بن موسى، حديثاً عبد الله بن محمد التيمي.
أيضاً في (253/2) عن محمد بن خزيمة، حديثاً حجاج بن المهال.
كلاهما: عبيد الله التيمي، وحجاج بن المهال عن حماد بن سلمة، عن هشام بن
عروة، عن عروة أن يوم أمه سلمة دار على يوم النحر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليلة جمع أن تقيض، قررت جمرة العقبة، وصلت الفجر بمكة هكذا مرسلاً.
قال الطحاوي: ففي هذا الحديث انقطاعه بعد عروة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمرها ليلة جمع أن تقيض. فقد يحتتم أن يكون رميها الجمرة في الوقت الذي رمتها فيه كان
بغير أمره إياها بذلك. ويكون الذي أراده صلى الله عليه وسلم منها في رميها جمرة العقبة ما
أراده من غيرها من ضعفه أهل أن يرموها بعد طلوع الشمس على ما قد رويته عنه.
(3) ورواية داود بن عبد الرحمن العطار، وعبد العزيز، وعبد العزيز بن محمد
الدراوردي: أخرجه عنهما:
الشافعي في المسند (257/1) ومن طريقه:
البيهقي في السن الكبرى (136/1) في معرفة السن والآثار (316-316) عن
هشام بن عروة، عن أبيه قال: دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر,
فأمرها أن تعجل الإفادة من جمع حتى تأتي مكة. فتم صلتها الصبح، وكان يومها، فأحب أن
توافقه، هكذا مرسلاً.
قال البيهقي: (وكان الشافعي أخذ من أبي معاوية الضير).
(4) ورواية عبد العزيز الداروردي، ويبعقوب بن عبد الرحمن أخرج عنهما:
الطحاوي في شرح مشكل الآثار (252/2، رقم 234) عن يوسف بن يزيد، حديثاً
سعيد بن منصور، عن الداروردي.
وفي (253/2) عن جبر بن سعيدي الحضري، وقد كتب إليه يحدثي عن
محمد بن خلاد الإسكندراني، أنه حدثه. قال: حديثاً يعقوب بن عبد الرحمن.
كلاهما: (الداروردي، ويعقوب بن عبد الرحمن) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن
عانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمه سلمة أن توافيه يوم النفر بمكة، وزاد
الدراويدي: وكان يومها، فأحب أن تواقيه.
قال الدارقطني في العلل (5/177) (والمرسال هو المحفوظ).
قال الطحاوي: (فني هذا خلاف ما تقدم من هذه القصة في الإسناد وفي المتن جميعاً، لأن
هذا في إسناده يرجع إلى عائشة، لا إلى أم سلمة، لأن متبه قد تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في
الوقت الذي أمر أم سلمة أن تتوافه بعكة يوم النفر لا في يوم النحر.
5) ورواه الضحاك بن عثمان:
أخرجه أبو داود في سننه (كتاب المناسك، باب التعمج من جمع) (2/481 رقم
والحاكم في المستدرك (4/269/1) وعنه البيهقي في السنن الكبرى (5/132 من طريق
أحمد بن صالح).
كلاهما: (هارون بن عبد الله، وأحمد بن صالح) عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن
عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه
و وسلم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل النجر، ثم مضت فافاضت، وكان ذلك اليوم الذي
يكون رسل الله صلى الله عليه وسلم عندنا.
قال الحاكم: (صحيح على شرح الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.
والضحاك بن عثمان: صدوق بهم، كما في التنقريب (ص: 279).
وقال الألباني في ضعيف أبي داود (ص: 191 رقم 1942) (ضعف في: وقد أورد
الدارقطني في العلل (5/123) رواية الضحاك هذه، وذكر أن أبي معاوية الضرير رواه عن
هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة، وأن أصحاب هشام من الخلفاء رؤوه عن هشام
عن أبيه مرسلاً، وهو الصحيح.
وقال الحافظ في التذكير (2/58/2) (ودق أنكره أحمد بن حنبل، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم صلى الصبح يومد ميزانًا، فكيف يأمرها أن تؤتيه مع صلاة الصبح بعكة).
خلاصة الحكم:
إسناد المؤلف فيه انتقاط بين عروة، وأم سلمة، وأن عروة لم يسمع من أم سلمة كما قال
الطحاوي، وما رواية أبي معاوية فيهما وهو كما قال أحمد بن حنبل، والطحاوي، وأنه مضطرب
الحديث في غير رواية الأعمش، فالراجح هو المرسل كما قال الدارقطني، وأنهم الأكثر.
163- أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه السبتي (١) أخبرنا محمد بن غالب بن حرب (٢) ، حدثنا عبد الصمد بن النعمان (٣) ، حدثنا شيان بن عبد الرحمن (٤) ، عن عبيد الملك يعني ابن أبي سليمان (٥) ، عن عبد الله بن أبي سلمة (٦) ، عن ابن عمر (٧) قال : 

خُرجنا مع رسول الله ﷺ إلى عرفة فِي نَيْناء الْمُلْكِ، ومنا المُكَبَّرُ.

(*) في (ب) : رضي الله عنهما.

تراجُع الرواة:
(١) أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد السبتي.ـ أبو بكر النيسابوري.ـ
(الضبغي) : يكسر الصاد المهمة، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخرها الفين المجمعة، نسبة إلى
(الضبيع) ، والضبع المشهور.
روى عن : إسماعيل بن قتيبة السلمي ، وخضر بن أبي أسامة ، وعلي بن عبد الرزاق البوغوي ، وإسماعيل
القاضي ، وهمام بن علي السدوسي ، محمد بن أيوب النجلي ، محمد بن عيسى بن السكن ، وغيرهم.
روى عنه : محمد بن إبراهيم الجرجاني ، وأبو علي الحافظ ، وأبو أحمد الحاكم ، وأبو عدل الله الحاكم ،
وأبو بكر الإسماعيلي ، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (٣٤٢هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال الخاكم : «وكأن ي١٢٣٩ بعقال المثل ، وبرأيه ، وما رآيت في جمع مشاهدنا ، حسن صلاة منه.
وكان لا يدع أحدا يكتب في مجلسه».
- وقال السمعاني : «أحدها المسايرين بالفضل والعلم الواسع».
- وقال محمد بن حمدون : «سماحته عدة سنين ، فما رأيته ترك قيام الليل».
- وقال السبكي : «الإمام الجليل ، أحمد الأنصاري الجامع بين الفقه والحديث».
- وقال المذهبي : «العلامة ، شيخ الشافعية نيسابوري ، برز في الحديث ، وأتقى تبيئًا وخمسين سنة
وصنف الكتاب الكبير في الفقه والحديث».
- وقال أيضًا : «الإمام ، العلامة المحدث ، شيخ الإسلام ، برز في الفقه وكيز في علم الحديث».

الحكم:
اتفقُ المؤرخون على أنه أحد الأئمة العلماء الفقهاء المشهورين ، ولم يرد فيه عبارة تفيد أنه ثقة في
الحديث غير عبارة الذهني أنه: «برع في الحديث» ولم ترد فيه عبارة تفيد التعديل أو الجرح، فيكون حديثه في مرتبة الحسن.

مصادر ترجمته: 
الأنساب (2/ 521) ، السيّر (15 - 484 - 1/2) ، العبر (2/ 171) ، الصُّدرات (2/ 38). 
2- محمد بن غالب بن حرب الصبيج. المحدث بالجميل، يفتح النافذة واسترنآLayers the اليمين بين النافذة وبين البنقوطين على فروقها بالثنين: والألف: بين النافذة، أبو جهفر التيار، بحصري.
والنافذة: يفتح النافذة المنقوطة بالثنين من فروقها، وتشديد اليمين. وفي آخرها الراء، نسبة إلى فاين النافذة. روى عن: عثمان بن سالم، وعبد الله بن سلمة الثقفي، وسلسل بن إبراهيم، وبيضة بن عقبة، وأبي نعيم الفضل بن ذكين، وغيرهم.
روى عنه: أبو بكر بن الباغدي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو جعفر بن البختري، وأبو بكر أحمد بن سلمان النجار، وأبو عمرو بن السماك، وأبو سهل بن زيد القتان، وأبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وغيرهم.
وقبله: ثني سنة (382هـ).
أقوال العلماء فيه: 
- قال أبو حامّة: «سمعت منه ببغداد وهو صدوق».
- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان منتقى صاحب دعابة».
- وقال الدارقطني: «ثقة مأمون».
- وقال أيضًا: «مكنو مجود».
- وقال السعدعي: «كان كثيرا الحديث صدوقا حافظا ثقة».
- وقال الذهبي: «حافظ مكتثر من أصحاب شعبة».
- الحكم: محمد بن غالب بن حرب: «ثقة».

مصادر ترجمته: 
الصدارات (2/ 38).

3) عبده الصديق بن النهيان البازاز، البغصائي:
البازاز: يفتح الباء المنقوطة بواحدة والزايين المنقوطين بينهما أفخ، هذه النافذة ثقال من بيع البذ وهم.
التيب.
روى عن: شعبة، وعيسى بن يونس، وفضيل بن عيال، وأبى المبارك، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.
روى عنه: عباس الدوائي، ومحمد بن غالب بن حرب، وعبد الملك بن أبي عبدالرحمن المقرئ، وجراح.
ابن حمزة، وأحمد بن مصór الرمادي، وغيرهم.
وقتئه: توفي سنة (220 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: «ثقة».
- وقال أبو حاتم: «صالح الحديث، صحيح».
- وقال الدارقطني والنسائي: «ليس بالقوي».
- وقال بهذي: «شيخ بغدادي».
الحكم: عبد الصمد بن النعمان صدوق، لأن المضعفين لم يذكروا أسبابًا قوية للتضمين.
مصادر تزعمه:
الجرح والتعديل (6/51، 52، الأنساب (4/9، 6/9) السيرة (2/6، 2/7) الميزان (6/2) للذرات (2/36).
(4) شبيبة بن عمرو بني المغيرة: أبو معاوية، التميذر، البصري.
والنحو: نشيد النون، وسكون الحاء، نسبة إلى معرفة النحو وعلم الأعراب.
روى عن: الحسن البصيري، وديب بن أبي كثیر، وقادة، وسماك بن حرب، وعاصم بن بهادة.
وعبد الملك بن عمیر، وغيرهم.
روى عنه: عبد الرحمن بن بكر، وديب بن أبي بكر، وآدم بن أبي إسحاق، وأبو نعيم وغيرهم.
وقتئه: توفي سنة (16 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد، والعملي، والنسائي: «ثقة».
- وقال يحيى بن معين: «ثقة صاحب حديث».
- وقال أحمد بن حنبل: «شيء ثابت في كل المشايخ».
- وقال أبو حاتم: «حسن الحديث، صاحب الحديث، ركب حديثه».
- وقال ابن خراغ: «صحيح».
- وقال الدارقطني: «كان كثير الحديث، عارف بالنحو، صاحب جرعة وقراءات، ثقة حجة».
- وقال ابن حجر: «ثقة صاحب كتاب. » من السنة.
قلت: هو ثقة. فقد روى عنه جمع، ووقي عدة جدابة علماء الجرح والتعديل.
مصادر تزعمه:
الشذرات (١٤٠/١)، التقريب (١٢٥٦/١)، طبقات الحفاظ (١٩٦٣)، الخلافة (٦٨٧).

(٥) عباس بن نبي الله الكوفي: النبي سليمان، مبشر الخزازم. أبو محمد الكوفي. وقيل: بن أبي عباس الله الكوفي.

والغزومي: يفتح العين المهلمة، وسكون الراء، وفتح الزاي المعجمة، نسبة إلى غزوم، بطن من فزارة.

روي عن: نأس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعطاء، وسلمة بن كهيل، وأبي الزبير، وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، وزيد بن المبارك، وعبد الرزاق، وهشيم، ويعني الفضائل، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (١٤٠/١).

أقوال العلماء فيها:

- قال سفيان الثوري: "حدثنا الميزان عبد الملك بن أبي سليمان". ويقول: الباب كان يزین.

- وقال سفيان الثوري أيضًا: "خطاب الناس: إسماعيل بن أبي خالد، ولعبما بن أبي سليمان، ويعني ابن سعيد الأنصاري".

- وقال عبد الله ابن المبارك: "عبد الملك ميزان".

- وقال أمية بن خالد: "قلت: دعوة عبد الملك لم تحدث".

- قال: "تركت حديثه".

قلت: "حدثت عن محمد ابن عبد الله العززم وتدع عبد الملك وفد كان حسن الحديث".

قال: "من حسن فرد".

قلت: وقد ذكر في تأريخ كلام شعبة المقتدم، ثم رد عليه يقول: "قد أسأ شعبة في اختياره.

لمحمد بن عبد الله العززم، وترك الحديث عن عبد الملك ابن أبي سليمان، لأن محمد بن عبد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهب حديثه وسُقوط روايته، وأما عبد الملك فانشده، عليه مُستفيض وحسن ذكره له مشهور".

ثم أخذ في ذكر أقوال الأئمة في توثيقه والتداعية عليه.

- وقال أحمد بن حبل ويعني ابن معين والنسائي والترمذي والدارقطني: "ثقة".

- وقال الحسن بن حيان: "ست يحيي بن معين من حديث عطاء، عن جابر في الشفاعة، فقال: "هو حديث لم يُحدث به أحد إلا عبد الملك وقد أنكره الناس عليه، ولكن عبد الملك ثقة صدق لا يرد على مثله".

- وقال أحمد بن حبل: "حديثه في الشفاعة منكر وهو ثقة".

- وقال الذيهبي: "أحد الكتاب المشهورين، تكلم فيه شعبة لتدوره عن عطاء، بخير الشفاعة للجاح".

- قال وكيع: "سمعت شعبة يقول: "لروي عبد الملك حديثا آخر مثل حديث الشفاعة لطرحت حديثه".

- وقال المجلي: "ثقة تثبت في الحديث".

- وقال أبو داود سليمان بن الأشعث: "قلت لأحمد بن حبل: "عبد الملك بن أبي سليمان"?

قال: "ثقة".
قالت: «يُخطى؟؟
قال: «نعم، وكان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء».  
وقال الفضلي: «ثقة، ستمنى، فيه».  
وقال أبو زرعة: «لا ينسية».  
- وذكره ابن جحش في التقات، وقال: «ربما أخطأ».  

ثم قال: «كان عبد الملك من خيار أهل الكوفة، وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث يصبح ثقبًا خذل عماده بأوهامهم في روايتهم ولهلك هذا المسلم للزمن ترك حديث الزهري وابن جريح والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وانتقان، وكانوا يحتذؤون من حفظهم، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات، والأولى ترك ما صح أنهم وهم فيه ما لم يفحش ذلك منه، حتى يغلب على صوابه. فإذا كان ذلك تسهيل التركة حينذاك».  
- وقال الزهري: «الإمام الحافظ، أحد المحدثين الكبار، وكان شعبة مع جلالة يتعجب من حفظ عبد الملك».  

قالت: ومع ذلك ترك حديثه.  
- وقال ابن حجر: «صدق له أوهام، من الخامسة».  
- وقال ابن العماد الخنيلي: «كان يقال له ميزان الكوفة، وهو ثقة ثبت».  

قالت: هو ثقة، فقد روى عنه جمع، ووثته حفيدة علماء الجرح والتعديل.

مصادر ترجيحة:
التاريخ الكبير (417/538، الجرح والتعديل (5/236)، النثبت لابن حبان (78/97)، تاريخ بغداد (1082/92)، الأنساب (478/101)، السيرة (7/108، السير)، تذكرة الخلفاء (155/1)، الكافي (152/5)، الميزان (2/126)، الشرح (2/125)، الصحاب (216/5، الشذرات).  

6. عبيد الله بن أبي سلمة الباجي: يفتح الهم، ومسكر الجيم، وضم الشين المهمجة، وفي آخرها النون.

النون:
واسم أبي سلمة: ميمون.

روى عن: عائشة أم المؤمنين، وابن عمر، وعبد الله بن عبيد الله بن عمر، ومحمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، ومسعود بن الحكيم، وعمرو بن سليم، وغيرهم.

روى عنه: ابن عبد العزيز، وبحي بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن الحارث، ومحمد بن إسحاق وغيرهم.

وفاته: توفى سنة (101 هـ).
أخبر ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/21) من طريق عبد العزيز بن أحمد التيمي، عن أبي بكر أحمد بن إياس الصبغي ببلفظه.

وفي إسناده (عبد الله بن سلمة) بدل (عبد الله بن أبي سلمة).

قال ابن عساكر: (كذا قال، وهم في قوله: ابن سلمة، وإنا هو ابن أبي سلمة الماجشن، واسم أبي سلمة: ميمون، وإنا يرويه ابن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر).

وأخبره النسائي في مناسك الحج، باب الغنم من مكة إلى عرفة (5/250 رقم 998، وفي السنن الكبرى له (2/468 رقم 3989، 26/8 رقم 1876) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وذكره الطبراني في الكبير (3/455/12 رقم 1332 من طريق يوسف بن عبد الله بن أبي سلمة).

كلاهما (يحيى بن سعيد الأنصاري، ويوسف بن عبد الله) عن عبد الله بن أبي سلمة به.

هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وتابعه عليه يحيى الأنصاري، ويوسف بن عبد الله بدون ذكر الواسطة بين ابن أبي سلمة وابن عمر.

وقد ذكر هذا الحديث بذكر الواسطة بينهما (أي بين ابن أبي سلمة وابن عمر)، وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر، وهي الرواية التي أشار إليها ابن عساكر في قوله السابق.

أخبر مسلم في الجهم، باب التلبيه والتكبير (2/484 رقم 932)، وأبو داود في المناسك، باب مئتي، نسخة التلبيه (2/484 رقم 1816)، وأحمد في المسند (3/257 رقم 7532)، وأبو حنيفة في صحيحه (4/285 رقم 249)، وأبو حنيفة في مسند (2/370 رقم 345)
وقد تابع يحيى بن سعيد هذه الرواية (عمر بن حسين).

أخرجه مسلم في الموضع السابق (1184) (489/3)، وأبو عوائد في مسنده (270، رقم 4672)، والطلخاوي في شرح معاني الآثار (223/2)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/54) جميعهم من طريق يزيد بن هارون. عن عبد العزيز بن أبي سلمة: عن عمر بن حسين، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه... فذكره مطولاً.

والحديث شهيد من حديث أنس بن مالك.

أخرجه البخاري في العيدين، باب التكبير أيام مئي (2/1171، رقم 470)، ومسلم في الموضع السابق (1185) (489/2) بلفظ: (سأله أنساً ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنت تستمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبس اللبسي لا ينكرو عليه، ووكر الحاكي فلا ينكر عليه). واللغز للبخاري.

خلاصة الحكم:

إنه الصاحب فيه إستفاضة الواسطة بين الماجشون، وعبد الله بن عمر. وقد ثبت ذلك في الصحيح، كما تابع يحيى بن سعيد بذلك الواسطة: عمر بن حسين، كما رواه مسلم وغيره.

وقال الدارقطني فيuento، ابن عساكر في تاريخ دمشق: (أن هذا هو الصواب)، أي الرواية التي فيها الواسطة بين الماجشون، وبين عبد الله بن عمر، وهو عبد الله بن عبد الله بن عمر.

وكان ثبت رواية ابن أبي سلمة عن: عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر، لكن العلماء رجحوا الرواية التي فيها ذكر الواسطة بينهما.

فاندلع صحاح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجهم مسلم وغيره، وله شاهد مخرج في الصحيحين، كما تقدم في تحريره.
164- أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن حمزه البغدادي(1)،

بانتخاب أبي علي الحافظ(2)، حدثنا أحمد بن محمد بن زرقي الصنعاني المعروف بابن الأعجم(3)، حدثنا إبراهيم بن أحمد اليمامي(4)، حدثنا يزيد بن أبي حكيم(5)، حدثنا سفيان الثوري(6)، عن عبيد(7)، عن شقيق بن سلمة(8)، عن أسماء بن زيد(8)«(*)، قال: قال النبي ﷺ (**):

«من حلف على يمين صदر كامٍ يقطع بها مسلم أو قال مخاهر يبعثه الله - تعالونه (....) يعلم القراءة وهو عضبيان عليه، ثم تلا هـم»

اللهم: أن الذين يشعرون بعهد الله وأيامهم ثمنا قتيلًا (****).

______________________________

ترجيح الرواة:

(1) أبو جعفر محمد بن عبد الله بن حمزه البغدادي. تقدم في (169) وهو «ثقة».

(2) أبو علي الحافظ هو الحسين بن علاء. بن يزيد بن حموص النيسابوري. تقدم في (169) وهو «ثقة».

(3) أحمد بن محمد بن زرقي الصنعاني المعروف بابن الأعجم.

(4) إبراهيم بن أحمد اليمامي.

لم أجد له ذكرًا إلا في ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر الصنعاني في تهذيب الكمال (365/7 ترجمة رقم 8923) حيث إن المذي قال: أحمد ابن محمد بن زرقي الصنعاني يروى عن محمد بن عبد الله بن جعفر الصنعاني.

الحكم: مجهول

______________________________

حيث إن المذكور قال: إبراهيم بن أحمد اليمامي يروى عن يزيد بن أبي حكيم الكتاني.
الحكم: مجهول.

(5) يذهب أبو حامد، أبو عبد الله الحكيم: يفتح العين، والد المهماتين، وفي آخرها النون، نسبة إلى بلدة من بلاد اليمن يقال لها: عدن.

روى عن: فيسليان الثوري، واحظم بن أبان، وزومة بن صالح، ومالك، وغيرهم.

روى عنه: سلمة بن شبيب، وإسحاق بن راهوية، وعبد بن حميد، وهارون بن إسحاق، وغيرهم.

وكانه قال ابن حجر: "مات بعد سنة عشرين ومائتين".

تهذيب التهذيب (١٨٠/٩).

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامد: "صالح الحديث".
- وذكره ابن حيان في التفاسير، وقال: "مستقيم الحديث".
- وقال المتهم: "صحيح".
- وقال ابن حجر: "صحيح من التاسعة".
- الحكم: يزيد بن أبي حكيم: "صحيح".

مصادر ترجيته:
التاريخ الكبير (٤٢٦/٨)، الجرح والتعديل (٢٥٨/٦)، التفاسير لابن حيان (٢٧٤/٦)، الدوال.

(٦٦٨/٥)، الكاشف (٢٢٢/٣)، تهذيب التهذيب (١٨٠/٢)، تقرير التهذيب (٢٦٣/٣).

(٦) سفيان الثوري: تقدم في (١٤٣) وهو: "ثقة - حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة".

(٧) عبيده بن أبيك، لابية، الأنصاري، مولاه، ونلت مولى قريش، أبو القاسم، الباز، الكوفي، روى عن: فيسليان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وشعبة، وغيرهم.

روى عنه: فيسليان الثوري، وسفيان بن عيينة، والأوزاعي، وشعبة، وغيرهم.

وكانه: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامد: "ثقة".
- وقال المتهم: "ثقة - جليل، فاضل، ورع، إمام".
- وقال ابن حجر: "ثقة - من الراوية".
- الحكم: "ثقة - من أبي لبابا".

مصادر ترجيته:
الجرح والتعديل (٨٨/١)، الدوال (٢٤٦/٢)، الكاشف (٣٣٨/٦)، التقرير (٥٣٠/١).

(٨) شقيق بن سليمة، تقدم في (١٣٩) وهو: "ثقة مخضرم".
(9) أسامة بن زيد بن حارثة بن شواحيل الكلبيه. الأ默ير، أبو محمد، ويتال: أبو زيد.

صحابي مشهور، وكان يسمى: حبّ رسول الله، واستعمله النبي وهو ابن ثمانية عشرة سنة.

روى عنه: شقيق بن سلمة، والحسن البصري، وأيام بن عثمان بن عنان، وعطا بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وكربم مؤليف بن عباس، وغيرهم.

وقالت توفي سنة أربع وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين سنة، بالمدينة.

مصدر ترجمه:

أسد الغابة (1756-756، التقرب (521).

الحكم على إنسان الجرارة:

إسناده ضعيف فيه:

أحمد بن محمد بن رزيق الصنعاني، وإبراهيم بن أحمد اليماني، وكلاهما مجهول.

لكن متن الحديث صحيح، كما في حديث وائل بن حجر، وأبي أمة، رضي الله عنهما، كما سيأتي في

الشواهد. إن شاء الله.

التخريج:

لم أفakening على تخريجه من حديث أسامة بن زيد فيما يحث فيه، كما أنى لم أجده في

تفسير الطور المطبوع.

ونتهيه شاءته من حديث:

(1) وائل بن حجر:

آخره مسلم في الإيام، باب وعيد من اقتطاع حق مسلم بيمين فاجرة. (123/1، رقم 139)، وأبو داود في الإيام والنذور، باب التلخيص في الأيام الفاجرة (3/555، رقم 325)، والترمذي في الأحكام، باب ما جاء في أن البيئة على المدعى واليمين على من أنكر (116/1، رقم 130) بلفظ: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الخضرم: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكتفري: هي أرضي في

يدي أزره ليس له حق فيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخضرم: «ألا بني»؟

قال: لا، قال: فلكيْنِه؟ قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر، لا يبالي ما خلف عليه، وليس يبتور من شيء، فقال: لا، الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عنه معرض».

والنفاذ لمسلم.

(2) وحديث أبي أمة:

آخره مسلم في الموضع السابق (123/1، رقم 139)، وأنساني في آداب القضاء، باب القضاء في قليل المال وكبريه (267/8، رقم 5419)، وابن سناجة في الأخكام، باب من حلف على سيم فاجرة ليستقل بها مما(278/2، رقم 2423)، وأحمد في مسنده (36/578، رقم 21239) موفقًا بلفظ: ممن اقتطع حق امرئ بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة.
فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيام من أراك».

خلاصة الحكم عليه الحصين:
الحديث صحيح من غير رواية المؤلف.

غريب الحصين:
من حلف على بيان صبر: «أي ألم لها وحسس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم». وقيل لها مصورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إما صبر من أجلها: أي حسن، فوصف بالصبر، واصفته إليه مجازاً.

انظر: النهاية (6/2)
معاهد: «المعاهد من كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الدمه، وقد يطلق على غيرهم من الكفائر إذا صوختوا على ترك الحرب سنة ما». انظر: النهاية (265/2)
165 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن الحسين(1) ، حدثنا محمد بن زكريا(2) ، حدثنا محمد بن عبيد الله(3) ، عن علي بن محمد(4) ، قال :
قبل لرجل وقفت على رأسه عينين: كيف حاك؟ قال: ما حال من ينوي سيفرا بألا يراذى، ويعقم على ملكه بلا حجة، ويسبقنه قريبًا موحشاً بلا أنيس.

تواضع الرواة:
(1) أبو علي الحسين بن علي بن الحسين الوراق المكرم، تقدم في (150) وهو مجهول.
(2) محمد بن زكريا بن سيناَّر الغفالي، تقدم في (151) وهو ضعيف.
(3) محمد بن عبيد الله، لم آلف على ترجمته.
(4) علي بن محمد، لم آلف على ترجمته.

الحكم على الإنسان:
ضعف فيه مجهولون، وهم: محمد بن عبيد الله، وعلي بن محمد، إذ لم آلف لهما على ترجمة في كتاب الجرح والتعديل.

التخريج:
لم آلف على هذا الأثر فيما يبحث فيه من مصادر، لا سيما كتب ابن أبي الدنيا، ككتاب المحتضرين، وكتاب المتمنين، وكتاب القبور، وغيرها.

(*) في (ب) : رحمه الله 

ترجم الرواية:

(1) أبو الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله الجرخاني، محدث في (١٩) وهو : «ثقة».
(2) أبو عبيد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان الهلبي، الأُوْلِي، الواسطي، النحو، المشهور بنقطعية، يكسر النون وفتحها، والكسر أصح، وإضافة ساكنة - صاحب التحائف.
(3) روى عن: أحمد بن عباد الجبار المطرادي، ومحمد بن عبد اللطيف الدقيقي، وإسحاق بن وهب الملاف، وشعبة بن أبي الصرمطي، وأبي بكر بن علي، وغيرهم.
(4) روى عنه: المعافر بن زكريا، وأبو بكر بن قاذان، وأبو عمر بن حيوية، وأبو بكر بن المقرئ، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٣٢هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال الدارقطني : «لا يأس به»، وقال مرة أخرى : «ليس بقوي».
- وقال أبو الحسن علي بن يوسف التفقي : «كان صدوقاً».
- وقال الخطبى البغدادي : «كان صدوقاً».
- وقال الذهبي : «مشهور، له تصانيف».
- الحكم: صدوق.

مصادر ترجيحها:

تاريخ بغداد (٦٧٥ - ١٥٨ هـ)، مجموعة الأدبيات (٢٥٤/١)، إنشاء الرواة (١٧٦/١)، السير (٧٥/١٥) و (٧٦)، ميزان الأدبيات (١٦٨/١)، شرايات الذهب (٢٩٩/١). مجموعات: أبو عيسى بن سعدة، يفتح السين المهملة وإسكندر الناوة، ومحمد بن الصلاح السليحي.

(3) محمد بن عيسى بن سعدة، يفتح السين المهملة وإسكندر الناوة، وأبو عيسى الترمذي، صاحب السنن.
والنَّزُمِيَّة؛ يفتح الآثاء وكسر المأم، نسبة إلى مدينة ترموذ.
روى عن: قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويلة، وأبي كعب، وغيرهم.
روى عنه: حماد بن شاکر الوراق، وأبو جعفر محمد بن أحمد النسفي، ومكي بن نوح، والهيثم ابن
كليب الشاشي، وغيرهم.
وقاله: توافق سنة (۲۷۹هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال السمعاني: "أحد الأئمة الذين يقتدي بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل". 
- قال الذهبي: "ثقة مجموع عليها".
- قال ابن حجر: "ثقة حافظ، من الثانوية عشرة".
الحكم: محمد بن عيسى "ثقة حافظ".

ملاحظات ترجيحها:
الأنساب (۴۵/۶)، تهذيب الكمال (۷۶۸/۶)، ميزان الاعتدال (۶)، السير (۶۷۸/۱۶۰)، التشريع (۲۲۷).
(۴) عبيد الله بن محمد بن عائشة تقدم في (۱۵۰) وهو: "ثقة جواد".
(۵) حماد بن سلمة بن سحيان، أبو سلمة البصري.
روى عن: حجاج بن أرطة، وسليمان التيمي، ثابت البنداني، وقادة، وخالد حميد الطويل، وأيوب
السختاني، وخالد الحدا، وغيرهم.
روى عن: عبد الله بن المبارك، وعفان بن مسلم، وعبد الرحمن ابن مهدي، وحبيبي القطن، وبيد بن
هارون، وغيرهم.
وقاله: توافق سنة (۱۷۵هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث، وروى حدث به الحديث المتكرر".
- وقال يحيى بن معين، وأحمد، والنسائي: "ثقة".
- وقال يحيى بن معيين: "من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة، فعليه عفان بن مسلم".
وأيضاً: "من خالف حماد بن سلمة في ثابت، فقلو قول حماد".
- وقال علي بن المديني: "لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة".
- وقال أحمد بن حنبل: "أثبتهم في ثابت من حماد بن سلمة".
- وقال أيضًا: "حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديما".
رغم عرض ابن حبان بالبخاري لجانب حديث حمد بن سلمة، فقد قال: "كان من العباد المجابين الدعوة في الأوقات، ولم ينسف من جانب حديثه واحتج في كتابه بأنه بكر بن عباس، فإن كان تركه إياه ما كان يخطئ. فغيره من أفراد مثل الثوري وشعبل كانوا يخفون، فإن زعم أن خطاً قد كثر حتى تغير، فقد كان ذلك في أبي بكر بن عباس موجودًا، ولم يكن من أفراد حمد ابن سلمة بالبصة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتب والجمع والصلابة في السنة والفهم لฉบب الدعاء.

وعن النبي محمد بن طاهر المنقسي عن صنع البخاري، قال: "حماد بن سلمة إمام كبير مدعو الأئمة وأطلبا لما كتب في بعض منتجلي المعرفة. أن بعض الكذبة داخل في حديثه ما ليس منه. لم يخرج عنه معتقدًا عليه، بل استشهد به في مواقف ليبين أن الحديث، وأخرج أحاديثه التي بروجها من حديث غيره من أفراد كشعبع وحماد بن زيد وأبي عوانة وأبي الأحوص وغيرهم، ومسلم استشهد عليه لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء، والمتأخرين رواوه حديثه لم يختلفوا عليه، وشاهد مسلم منهم جماعة وأخذ منهم، ثم عادته الرجل في نفسه، وإجماع أئمة التقل على تثبت وامامته.

وقال البيهقي: "هو أحد أئمة المسلمين، إلا أنه ما كبيرة حقيقة. فذا تركه البخاري، وأما مسلم فاجتهد، وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثًا آخرها في الشواهد.

وقال الذهبي: "ثقة صدق يغطى.

وقال ابن حجر: "ثقة عابد. أثبت الناس في ثابت، وتغير حظه بأخرى، من كبار الأئمة.

قالت: "ثقة عابد إلا أنه تغير حظه بأخرى، فمن روى عنه قبل الاختلاف فحداثه صحيح، ومن روى عنه بعده ويخالف أحاديث الناس فلا يُعد حديثه.

لكن ما كان من روايته عن ثابت أو حامد الطويل، أو من روایة عفان بن مسلم عنه، فهي صحيحة.

إن شاء الله...

مراجعات توجيهية:
التاريخ الكبير (142 / 140 - 142 / 140) ، الحج والعمرة (142 / 140 - 142 / 140) ، تراجم لأبي حبان (142 / 140 - 142 / 140) ، شروط الأئمة السنة (142 / 140 - 142 / 140) ، مسأله الانتهاء (142 / 140) ، تذكرة الخلافات (142 / 140) ، مراجعة العمري (142 / 140) ، ملخصات الأقوال (142 / 140) ، طبقات الخلفاء (142 / 140) ، خلاصة تذيب الكمال (142 / 140) ، تشذرات الذهب (142 / 140)
(6) حميذ بن أبيك حمزة الطويل أبو عبيدة البصري.

اختفى في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال.

روى عن: أنس بن مالك، وثابت البصري، والحسن البصري، وابن عبد الله المزني، وغيرهم.

روى عنه: معتمر بن سليمان، والحجاج، والسفيان، وشعبة، وغيرهم.

وفاته: سنة 142 هـ، وقيل 143 هـ.

أقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد: "كان ثقة كبير الحديث إلا أنه ربا دبلس عن أنس".

قال يحيى بن معين: "ثقة".

وقال أبو حاتم: "ثقة لا يأس به".

وقال العلامة: "بصري ثابت ثقة".

وقال ابن عدي: "وحميد له حدث كبير مستنئم فأغنى لكثرة حدثه أن ذكر له شيئاً من حديثه، وقد حذث عنه الإسماعية، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا بمقدار مأجوم أحد التحليات - وسمع الباقى من ثابت عنه، فإن تلك الأحاديث من أمته كره أنه عن ثابت، لأنه قد روى عن أنس، وروى عن ثابت عن أنس أحاديث فاؤكما في باب أن الذي رواه عن أنس البعض ما يدل عليه عن أنس. وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جمعة من الرواة من مشايخ قد أروهم".

وقال مؤلف بسمايل عن حماد بن سلمة: "عامة ما برويه حميد عن أنس سمعه من ثابت".

وقال ابن خرASH: "ثقة صدق وعامة حدثه عن أنس، إذا سمعه من ثابت".

- وقال الذهبي: "وثقة يدرس عن أنس".

- وقال ابن حجر: "ثقة مدلس، وعامة زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمور، من الخمسة".

وقد عده الحافظ ابن حجر من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين.

في "تعريف موجب التدريس جراحي الموصوفين بالتدريس"، ص (323)، رقم (178).

وهم من أكثر من التدريس، قلم يحت الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماح.

الحكم: حمزة الطويل: "ثقة، يدرس في روايته عن أنس".

ملاحظات توجيهية:


(7) الحسن بن أبيك الحسن بمصر: تقدم في (1/145). وهو "ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يسر كباراً".
الحكم على إسناد الجرجاني:

إسناده حسن، في إبراهيم بن محمد بن عرفة نفثوية وهو صدوق.

التحرير:

لم أجد مؤكداً على الحسن، وقد روي مرفوعاً عنه:

أخرج ابن أبي الدنيا في العمر والشبه (ص: 62، ح: 43)، عن محمد بن الحسين، حدثنا عبيد الله بن محمد الفراش - وهو ابن عائشة - به رفعه إلى النبي ﷺ بلفظ: (لم يصب ابن آدم إلا الصحة والسلامة، لكان كفي بهما داء قاضي).

محمد بن الحسين، هو البرجلاني، قال عنه ابن حجر في اللسان (7/5): أرجو أن يكون لا باس به، ما رأيت فيه توثيقًا ولا تجریحاً، لكن ستقل عن إبراهيم الخری، فقال: ما علمت إلا خيرًا، وما لذكر لهذا الرجل الفاضل الخائف (يعني في الصفا) فقد ذكره ابن حيان في التقات.

وهذا مرسى ضعيف، لأنه من مرسلات الحسن البصري.

إسناد المؤلف كما تقدم مرفوعاً على الحسن، وورد مرفوعاً عند ابن أبي الدنيا، ويترجح رواية ابن أبي الدنيا، لأن عدده من رواية البرجلاني، وقد سئل عنه أحمد كما نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (7/497)، عن أبيه قال: ذكر لي أن رجلاً سأل أحمد بن حنبل عن شيء من حديث اللهود، فقال: عليك بمسجد ابن الحسين البرجلاني، وهذا الحديث في الزهد، ومن روايته، فرواية المرسل هو الراجح، لأنه من رواية البرجلاني، وذلك لشهرته في الزهد.

وروي مرفوعاً عن ابن عباس:

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/15)، أخبرنا أبو العلا أسعد بن صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد، أخبرنا أبو عبدالله السليمي، أخبرنا عبد الله بن الحسين محمد الكاتب، حدثنا عبد الله بن نصر، حدثنا أحمد بن يحيى المصاحب، حدثنا علي بن أحمد بن عمران الخنيسي، قال: وجدت في كتاب أبي حديث الله الحسن بن عدي، عن مجالد، عن الشهبي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: (لم يلك لابن آدم إلا الصحة والسلامة، لكنهما داء قاضي).

في مجالد بن سعيد بن عمرو الهسعى، قال عنه ابن حجر في التقريب (6/20) ليس بالقوي، وقد يغير في آخر عمره، وقال في نتائج الأفكار (711) فيه ابن، وقال في مختصر
البيزار (٦٧/٦١) ﴿سيء الحفظ﴾

كما روى موقوفًا عن أبي الدرداء:
أخرجه ابن أبي الدنيا في العصر والشيب (ص: ٦٣، ح: ٤٥) حدثني محمد، حدثنا بشر
ابن عمر الزهراوي، حدثنا عثمان بن حماد، قال سمعت معاوية بن قرة يقول: قال أبو
الدرداء: لо أن أم عمر في الصحة والسلامة لكان له داء قاضيًا.
فيه عثمان بن حماد لم أجد من ترجم له، بشير بن عمر، ومعاوية بن قرة ثقتان.

خلاصة الحكم:
رواية المرسل، هي الرأي كما تقدم، لكنه ضعيف، لأنه من مرسلات الحسن البصري.
وأما الشاهد فهو ضعيف أيضًا، فلا يمكن أن ينجز به.
167- قال (١): وحدثنا نفطويه (١)، حدثنا محمد بن عيسى (١) قال: كان ابن عائشة (٢) يتعجب من هذا الحديث (٢)، وقال:

«سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أُعْجِبْتُ كَلَامِ الْحَرِيمِ وَأَشْيَاهِهِ بَعْضًا بِعَضْهٍ، وَاللَّهُ لَا كَانَ النَّمْرُ بِنَظْلِبٍ (٤) سَمِعْ هَذَا حَيْثُ يَقُولُ: فَكَيْفَ يَرْجِحُ طَوْلِ السَّلَةِ جَاهِدًا؟»

(*) وهو شيخ الجرائج: أبو الحسين محمد بن محمد الجرائج.

(**) يعني الحديث المقدم بالرقم (١٦٦).

تواضع الرجل:

١. أبو عبيد الله براهيم بن محمد بن عفريت نفطويه، تقدم في (١٦٦)، وهو «صدق».

٢. محمد بن عيسى بن سهيل: تقدم في (١٦٦)، وهو «ثقة حافظ».

٣. عبيد الله بن محمد بن عائشة: تقدم في (١٥٠)، وهو: «ثقة جواد».

(4) النمر بن نويل بن أبيب بن عبد الله: هو شاعر متمكر، أدرك الجاهلية، وأسلم، فحسن إسلامه، وكان أحد أجداد العرب الذين كتبوا ورسالاتهم.

مصادر ترجمته:

البطاقة الأكبر (٣٦/٣)، أسد الغابة (٨٦/٤)، الإسبانية (٧/١٠)، الأغاني (٢٢/٨٧).

الحكم على الإنسان:

سند حسن فيه: إبراهيم بن محمد بن عفريت نفطويه وهو صدوق.

التحرير:

أخذ هذا البيت:

السياسي في الأغاني (٤٥/٢٣).

قال:


وذكر هذا البيت: الجراح في البيان والتبين (٨٥/١) ولم ينسبه.
والفلقتشيدي في صبح الأعشى (١٧٥/٢)، ونسبة للنمر بن تولب.
وذكره ابن حجر في الإصابة، في ترجمة النمر بن تولب (٦/٢٧١/٢٥٥/٨٨٢).
وابن الأثير في أسد الغابة، في ترجمة النمر بن تولب (٤/٢٥٥/٤٧٩).
وابن عبد البر في الاستيعاب، في ترجمة النمر بن تولب (٤/١٥٣/٢٦٩).

 степени الأبيات الشعرية:

(أ) مقارنة ألفاظ الجرجاني بألفاظ غيره:
- عند الجرجاني: "يسر".
- عند الآخرين: "يود".
- عند الجراح: "يحب".
- عند الجرجاني والحافظ والفلقتشيدي والبصري: "والغنى".

(ب) الموضوع:
البيت من شعر الحكمة، لأنه يتعلق بالتحذير من الاغترار بالدنيا والسلامة فيها.

(ج) الفكرة:
يفرح الإنسان بالحياة الحالية من المنغصات والمشاكل ثم يتساءل الشاعر ماذا يفعل طول الساعة ليصاحبها، وإخاية دائمة التغيير من حال إلى حال، والأديب تعرّف بقدومه فلا يعرف قيمة الصحة إلا من ذوقه ولا يعرف طعم النجاح من لم يدقع ف بل تعلق بالطويل.

(د) العروض:
البيت من بحر الطويل.

 الفني:

هذا النص رقم (١٦٧) في الخديوي تعليق على الحديث رقم (١٦٦)؛ وذلك للأسباب الآتية:

١ - أن الراوي واحد وهو نفظبه.
٢ - أن ابن عاشقة كان يتعجب من هذا الحديث. وهذا يعود على الحديث الأول.
٣ - أن بيت الشعر يطابق معنى الحديث.
المجلس الخامس عشر

168ـ حذثنا أبو عبد الله الحرجاني (قال) (**): حدثنا(**) أبو محمد حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي (1)، حذنا عبد الرحمن بن مُثِيب الآثِوري (2)، حذثنا سفيان بن عبيدة (3)، عن الزهري (4)، عن سالم (5) (***) عن أبيه (6) (****)، قَال: 

رأيت رسول الله ﷺ وأيّا بكر (7) وعمر (8) يمشون أمام الجنازة.

(*) في (ب): أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الزيدي المعروف بالرجاني التاجر.

(**) ما بين القوسين سقطت من (ب).

(***) في (ب): أخبرنا.

(****) في (ب): سالم بن عبد الله بن عمر.

(*****) في (ب): رضي الله عنه.

(******) في (ب): رضي الله عنهما.

تراجم الرواة:

(1) حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي: تقدم في (128) وهو "ثقة".

(2) عبد الرحمن بن مُثِيب الآثِوري: تقدم في (142) وهو "صدوق".

(3) سفيان بن عبيدة: بن أبي بكر. عمران، مجيبون، الهلالِي، أبو محمد الكوفي.

والهلالِي: بكر الهلال، نسبة إلى قبيلة بني هلال.

روى عن: الزهري، ابن جريج، وأبي إسحاق السعدِي، ومحمد بن المُتَكِدر، وعطا، بن السائب.

ومتصور بن المعتمر، وهشام بن عروة، والأعاص، وشعبة، وغيرهم.

روى عنه: يحيى بن معيَّن، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المُتَكِدر، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق.

ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم.

وقتاة: توفي سنة (198) هـ.

أقوال العلماء فيه:

ـ قال يحيى بن سعيد القطان: "أشهدوا أن سفيان بن عبيدة اختلط سنة سبع وتسعين، فن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء".
- وقد تعقب الذهبي هذه الرواية وقال: «هذا منكر من القول، ولا يوجد، ولا هو مستقيم، فإن يحيى القرنان مات في صغر من سنة ثمان(min) وتسعين مع قدم الودف من الحج، فمن الذي أخبره بخلافات سفينان، ومتى حق أن يقول هذا القول وقد بلغت التراقي؟ وسفينان حجة مطلقًا، وحديثه في جميع دواوين الإسلام». السير (٥/٤٦٦).

- وقال العجلة: «كوفي ثقف، ثبت في الحديث».

- وقال أبو حامد: «إمام ثقة».

- وقال الذهبي: «ثقة ثابت حافظ إمام».

- وقال ابن حجر: «ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره».

وقد ذكره ابن حجر في (تعريف أهل التنقيذ) (ص ٤٢) (رقم ٥٣) في المرتبة الثانية من مراتب المدفنين.

وهي عن أبي احمق الأئمة تلديسه وأخرجا له في صحيح الإماماء وقفة تلديسه في جانب ما رويا، أو كان لا يدل إلا عن ثقة.

الحكم: سفينان بن عبيدة «ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة».

مصادر توثِّقته:
التاريخ الكبير (١٧٥/٣)، الجرح والتعديل (٢٤٦/٥)، تاريخ بغداد (١٦٤/٥)، الأنساب (٥/٦٥)، السير (٤/٥٦)، تذكرة الخلفاء (٣/٥٦٦)، الكشاف (٢)، العصر (٠/٢٣٥)، ميزان الاستدلال (٤/٥٥٦)، التشريّب (١/٥٥٢)، تعريف أهل التنقيذ (٤/١١٣)، رجم ٥٣، الشذرات (٥/٣٥)، له في صحيح الإماماء وقفة تلديسه في جانب ما رويا، أو كان لا يدل إلا عن ثقة.

- سالم بن عبيدة بن عمر بن الخطاب: تلقي في (٤٥/١) وهو: «ثقة كثير الحديث وأحد الفقهاء، السبعة، وكان ثقثًا عابداً فاضلاً».

- عبيدة بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل: تلقي في (٤٥/١).

- أبو بكر السعدي، صحابي جليل: تلقي في (٤٥/١).

- عمر بن الخطاب، صحابي جليل: تلقي في (٤٥/١).

الحكم عليه: إسناد الجرحاء:

- إسناد حسن.

فيه: عبد الرحيم بن منيب الألبوري وهو صدوق.
التحرير

أخبرج البغوي في شرح السنة (5/322) (1488) (7/396) في تاريخ دمشق
كلهامجن من طريق أبي بكر أحمد بن الحسن الخيري، عن حاجب بن أحمد الطوسي
به بنفظه.

وقد توفي عبد الرحيم بن منيب عليه.
أخبرج أبو داود في الجانين باب المشي أمام الجنائز (2/569) (3/378) عن الفضلي.
والقرمذي، اسم الكتاب والباب (3/378) (5/270) عن قتيبة، وأحمد بن منيب،
وإسحاق بن منصور، ومحمود بن غيلان.

والنسائي في الحكيم، باب مكان المشي من الجنائز (4/569) وفي السنن
الكبري (1/610) (2/407) عن قتيبة وإسحاق بن منصور، وعلى بن حجر.
وأبو يعلى في الجانين، باب ما جاء في المشي أمام الجنائز (1/547) (3/247) عن علي
بن محمد، وهشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل،
ومحمود في مسند (8/173)
والطليانسي في مسند (2/358) (3/270) (6/192)
وأبو أبي شيبة في المصنف (3/277)
والحميدي في مسند (2/617) (6/177)

وأبو يعلى في مسند (9/279) (328) (382) (5022)، على أبي
خيمشعر ومحمود بن محمد، وإسحاق بن أبي إسرائيل.
والرواني في مسند (2/378) (3/287)
وأبو يعلى في مسند (3/265) (4/378) عن يونس بن عبد الأعلى، ونصر بن علي،
ومحمود بن المثنى، وأبو الرابع، وعبد الله بن محمد الأزرفي.

وأبو المنذر في الأوسط (5/480) عن يوسف بن يعقوب،
وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر في نسخته (828) (5/390)
والطحاوي في شرح معايي الآثار (479/1) عن يونس بن عبد الأعلى،
وأبو العرابي في مسند (1/399) (2/78) من طريق همام.
وأبو حبان في صحيح (4/318) (3/17) (5/494) من طريق سريج
بن يونس، والعباس بن الوليد الناصري، وعثمان بن أبي شيبة، ومحمود بن عبد.
والدارقطني في السنن (2/70) من طريق يونس بن عبد الأعلى،
والبهجتي في الكبیر (2/23) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، وسعدان بن نصر،
وعلي بن الحسين.

جميعهم (الفلايبي، وقتاب، وإسحاق بن منصور، وأحمد بن منيب، ومحمود بن غيلان،
وعلي بن حجر، والعم بن محمد، وهشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، وأحمد،
والطليانسي، وأبو أبي شيبة، والحميدي، أبو يعلى بن أبي إسرائيل، ويونس بن
عبدالعالي، ونصر بن علي، ومحمد بن المثنى، وأبو الزهري، وعبدالله بن محمد الزهري،
ويوسف بن يعقوب، وعبدالاعلي بن مسهر، وسريع بن يونس، والعباس بن الوليد، وعثمان
بن أبي شبابة، ومحمد بن عبد الكوفي، وأبى بن محمد الزعفراني، وسعدان بن نصر،
وعلى بن المدني). عن سفيان بن عيينة أنه بلطفه.
زاد البهيجي في آخره: (فقال له علي بن المدني: يا أبي محمد. يعني ابن عيينة إن معرضاً
وأما جريج يخالفنا؟ فقال: اسكت، الزهري حديثه، سمعته من فيه، يعده، ويديه،
عن سالم، عن أبيه).
وقد تبنى ابن عيينة عليه.
أخرجه الترمذي في الموضع السابق (3/ 26 رقم 562 معجمة، وابن الأعرابي في مجموعه
أيضاً (474 رقم 1946). وفي سنة الكبرى (7/ 262 رقم 277). والطبتراني في الأوسط (7/ 398/1
الكبري(476/406 رقم 77). والطبتراني في الكبير (168/167 رم 76) والبهيجي في
الكبري(476/406 رقم 77). والطبتراني أيضاً (478/41 من طريق يونس بن عبيد.
وابن حبان في صحيحه (77/ 32 رقم 238/408 من طريق شبيب بن أبي حمزة.
والطبتراني في الكبير (142/1386 رقم 43134 من طريق سليمان ابن بلال
والطبتراني في الكبير (142/1386 رقم 43134 من طريق سليمان ابن بلال
وموسى بن عقبة.
سببهم (ابن أخ الزهري، وعديل بن خالد، ويونس بن يعبد، وعبيد بن أبي حمزة،
والعباس بن الحسن، وسليمان بن بلال، وموسى بن عقبة). عن الزهري به مع زيادة ذكر
عثمان في بعض الطرق.
و بهذا الحديث مما أختلف في وصله ورساله اختلافاً كثيراً، فرواه موصولاً ابن عيينة، وغيره
. كما تقدم في التخريج. ورواه مالك ومصر، وغيرهما. عن الزهري مسلاً.
أخرجه عبد الزهري في المصنف (2/ 644 رقم 759)، ومن طريقه الترمذي في الموضع
السابق (3/ 31 رقم 900 من موطأ الوليد (76/1390). ومالك في المواط (76/1390).
والطبتراني في شرح موطائ الآثار (76/1390). من طريق مالك ومصر، كلاهما عن الزهري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم
. فذكره مسلاً. زاد مصر: قال الزهري: «وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام
الجنازة».}

364
قال النبي ﷺ: «حديث ابن عمّ حكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، نحو ابن عبيدة. وروى معيمنون بن يزيد، ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيّع أمام الجنازة. قال الزهري؛ وأخبرني سالم أن أبيه كان يشيّع أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك صحيح.» أه.}

ثم سبق بسند إلى ابن المبارك قوله: (حديث الزهري في هذا مرسل، أصح من حديث ابن عبيدة).


ورجح أحمد والناساني وأختيبي، وغيرهم هذا الإدراج. وأن قوله: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيّع...» إلى آخره، هو من كلام الزهري، وحديث سالم إذا هو فعل أبيه.

ورجح الرواية المرسلة جميع من الحفاظ منهم: أحمد والناساني، وابن المبارك والناساني، وأبو عبد الله الكنبي، وغيرهم.

ووُجِد هذا قول ابن المبارك كما في السنن الكبرى للنسائي (2/112) (الحديث عن الزهري الثلاثة: مالك ومعيمنون ابن أبي عبيدة. إذا اجتمع اثنان منهم على قول أحدهما به، وترك الآخر). لكن تابع ابن عبيدة عليه: مالك عن الزهري هو موصولاً، رواه جماعة من الحفاظ عن مالك، منهم: عبد الله بن عون، ويحيى بن صالح الراوحي، وحاتم بن سالم كلاهما في الامتناع، لا يبدوان (85/83، ومععم الإسماعيلي (81/214)، مما يجعل الكفنيين متساوين بينه على قول ابن المبارك السابق.

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قول الشيخ الألباني أقرب إلى الصواب.

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح موصولاً على الراجح كما تقدم في تخريجه، وصحه جماعة من العلماء.
169- حدثنا (2) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، حدثنا أبو عتبة أحمد
بن الفرج الحجازي بحمص، حدثنا بقية بن الوليد، عبيد الله بن
عمر بن نافع، عن ابن عمر، قال:
نهذ رضؤ الله عن بيع التمر حتى يبسط صلاة: نهذ البائع
والمشترٍ، قال: وما يبسط صلاة؟
قال: «بجته/يحبار، أو بصاصر (و...)، أو يؤمن عليه الخالصة».

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (76) هو: ثقة.
(2) أحمد بن الفرج الحجازي، أبو عتبة، الحصين.
رُوِيَ عَنْ: بقية بن الوليد، محمد بن يوسف الغريبابي، وضمرة بن ربيعة، محمد بن إسماعيل ابن أبي
فديك، وغيرهم.
رُوِيَ عِنْهُ: محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو القاسم النحوي،
محمد بن جبرير الطبري، عبد الرحمن بن أبي حاتم، وغيرهم.
وقاله توفي سنة (272هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «مخلو الصداق».
- وقال ابن حبان في التقات، وقال: «يُخْطِيل».
- وقال ابن عدي: «وهو وسط ليس بحجة، إلا أنه يكتب حديثه».
- وقال أيضًا: «أبو عتبة مع ضعفه احتمل الناس، وهو عنهم».
- وقال الحاكِم: «أبو عتبة قد تم العراق فكتروا عنه، وأهلها حسنوا الرأي فيه»، وقال مرة أخرى: «ثقة».
- وقال السمعاني: «كان أحمد بن عمر يضعه».
- وقال مسلم بن قاسم الأندلسي: «ثقة مشهور».
- قال الذهبي: "كان محمد بن عوف الطائي يضعغ ويتكلم فيه".
- وقال أيضًا: "كان ابن جوسا يضعغه".

قلت: هو ضيف، كما قال الذهبي في السير (٥٨٦/١٢): "والقول فيه ما قاله ابن عدي، فيروي له مع ضيفه".

محاضر تراجعه:

- الجرح والتعديل (٣٧/٢)، الاقتراحات لابن جبريل (٤/٤)، الكامل لابن عدي (١٣٢/١)، تاريخ بغداد (٣٣٩/٦)، الأنساب (٢/٦)، السيرة (٣٨٤/٥٦)، ميزان الاعتقال (٦٨/١)، العبر (٣٧/٦)، لسان الميزان (٤٢٥/١)، النذر (٢/٢).

(٣) بقية بين الوليل بن طهونة المكلاعي، أبو يخصب - بسم التحنيف، وسكون المهملة، وكسر الميم -:

الحيز: الممدد.
والكلأئ: يفتح الكاف، وفي آخرها الممدد، نسبة إلى قبالة كلاع.

الأنساب (١٨٥/٥).
والخسيري: يكسر الخاء المهملة، وسكون الميم، وفتح اليا، الممدة، وفتح الثاء، المهملة، نسبة إلى قبالة حمير.

الأنساب (٣/٢٧).

روى عن: محمد بن زياد الألهاني، وصفوان بن عمرو، والأوزاعي، وحريز بن عمري، وغيرهم.
روى عنه: يزيد بن هارون، ووكيج، وإسماعيل بن عباس، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (٩٧/١).

أقوال العلماء فيه:

- قال عبد الله بن المبارك: "كان صدوقاً، ولكنه كان يكتب عن من أقبل وأدبر" (الميزان (٥٥/٥).
- وقال ابن سعد: "كان بقية ثقة في الرواية عن السقاط، ضعيفاً في روايته عن غير السقاط".
- تهذيب التهذيب (٤٠٤/١).

- وقال يحيى بن معين: "ثقة إذا حدث عن المعروف، ولكن له مشايخ لا يدرى من هم الميزان (٥٦/٥).

- وقال في موضع آخر: "إذا حدث عن السقاط مثل صوان بن عمرو وغيره، فألغيوه. وأما إذا حدث عن أولئك المجهولين فلا. وإذا كتب الرجل، ولم يسمه، فليس يساوي شيئاً" (السيرة (٥٢٩/٨).
- وقال العجل: "ثقة عن المعروف، إذا روى عن مجهول فليس بشيء". تهذيب التهذيب (٤١٧/٣).

- وقال أبو حامد: "يكتب حديثه، ولا يحقق به، وهو أحب إلى من إسماعيل بن عباس". الجرجم
والتعديل (٢/٣٤).

- وقال أبو زرعة: "بعبارة عجب، إذا روى عن الشئات فهم ثقة، ويجّذب عن قول لا يعرّفون ولا يضطرون". الجرح والتعديل (٢/٣٤).

وقال أيضاً: "ما له عيب، إلا كثرة روايته عن المجاهلين، فأما الصدق، فلا يوتي من الصدق". الجرح والتعديل (٢/٣٤).

- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سَنَّتُ أُبي سَنَّتً بِقِيَةٍ وَإِسْمَاعِيْلٍ بِنَ عِيْاشٍ. قُلِّ: "بِقِيَةٌ أُحِبَّ إِلَيْكَ".
وإذا حديث عن قول ليسوا بعروفين فلا تقبولوه". السير (١/٥٢١).

- وقال النسائي: "إذا قال حديثاً، وأخبرنا، فهو ثقة. وإذا قال عن فلان، فلا يُؤخذ عنه لأنه لا يدري عن أخذه". السير (١/٥٢٢).

- وقال ابن خزيمة: "لا أنتح بقية" تهذيب التهذيب (٢/٥٧).

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير (١/١٦٢).

وذكره ابن حبان في المجروحين والضعفاء، (١/٢٠٠). وقال: "سمع بقية من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مَسْتَقِيمَة، ثم سمع من أقوم كذابين عن شعبة ومالك، فروى عن الشقاق بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء". المجروحين (١/٢٠٠).

وقال ابن عدي: "يختلف في بعض رواياته للفتات، وإذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خلف، وإذا روى عن المجاهلين، فالعهدة منهم لا منه، وهو صاحب حديث يروي عن الصغار والكبراء ويروي عن الكبار من الناس، وهذه صفة بقية". الكامل (٢/٥١ـ ٢٧٦).

- وقال ابن عساكر في تاريخه: "إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن أهل العراق والحجاز، خالف الشقاق في روايته علهم، فإن روى عن المجاهلين، فالعهدة عليهم لا عليه، وإذا روى عن غير الشاميين، فروى أوهم عليه، وربما كان الوهم من الوهم عنه، وقية صاحب حديث ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الصغار والكبراء". تاريخ دمشق (٣/٢٧٩).

- وقال ابن عطون بن سبحة: "بقيءاً ثقة حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين، ويحدث عن قوم مشروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحدث عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عن من هو أصغر منه". السير (١/٥٧).

- وقال أبو مسج: "أحاديث بقية ليست نبية، فذلك منها على نبية". تهذيب التهذيب (١/٥٨).

- وقال الدوسي: "كان من أوعية العلم لكنه كذر ذلك بالكثر عن الضعفاء والعوام،احمل على من دَبِّر".

- وقال النحاس في الميزان (١/٣٣١): "قال أبو النفس ابن القطا، بقيءاً يدَلَّس عن الضعفاء، ويستبيح ذلك، وهذا إن صح مفسيحة لعدالته".
قفت (القائم هو الذهب): "نعم والله صحق عنه هذا أنه يفعله".

- وقال ابن حجر: "صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء من الشامئة"، الترتيب (101/1).

وقد ذكره ابن حجر في (تمييز أهل التقدير ص 163)، رقم (117/1)، وهذا في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين.

وهم من أثقل على أنه لا يحتاج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، لكنهم تدليسهم على الضعفاء والمجله.

فقال: ونحش من حاله - والله أعلم - أن بقية:

أ - ثقة إذا روى عن الثقات.

كما قال: أبو زرعة في الجرح والتعمير (267/2).

ويحيى بن معين في الميزان (221/1).

ويعقوب بن خديشة في السير (321/1).

واستعند والضمني في تهذيب التهذيب (117/4).

ب - وتقبل روايته إذا جاءت بالتفريق في السماع قطعاً، أما إذا جاءت بالتمرينة ونحوها فلا تقبل.

كما قال النسائي في السير (227/1).

ج - كما تقبل إذا جاءت عن أهل بلد معين.

كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق (42/2).

الحكم: إذا رواية بقية في هذا الحديث عن أهل الحجاز وصرح غير واحد أنه إذا روى عنهم أخطأ.

ملاحظات:

التاريخ الكبير (108/1)، الضعفاء الكبير (116/1)، الجرح والتعديل (234/2)، المجزوعين والضعفاء (100/1)، الكامل لابن عدي (259/7)، تاريخ بغداد (267/7)، تاريخ圓 (267/8)، تذكرة الخلافات (267/12)، الكامل لابن عدي (267/12)، تذكرة الخلافات (267/12)، الكامل لابن عدي (267/12)، تذكرة الخلافات (267/12).

(4) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: "تقدم في (159)، وهو "ثقة ثبت".

(5) نافع السباعي: "مولى عباس الله بن عمر، تقدم في (159)، وهو "ثقة ثبت، فقيه، مشهور".

(6) عباس الله بن عمر، صاحب جليل: "تقدم في (159).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد ضعيف.

فيه: أبو عائشة أحمد بن الفرج الحجازي وهو ضعيف.
وفي رواية بقية بن الوليد عن أهل الحاجز، لكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق. فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما سبأني في تخريجه.

التخريج:
أخرجه أبو عوانة في مسندته (2/387) عن سعيد بن عمرو السكوني، عن بقية بن الوليد به.

وقد تعود بقية بن الوليد عليه.
أخرجه مسلم في البیعο، باب ينفي عن دفع الشمار قبل دفع صلاحیا به شرط القفع (3/165، أبی عوانة في مسندته (2/387 بدون رقم)، من طريق عبد الله بن غير، عن عبد الله بن عمر بن يحويل.

وقد تعود عبد الله بن عمر عليه.
أخرجه البخاری في البیعο، باب ينفي عن دفع الشمار قبل أن يبدو صلاحیا (4/394). من مسلم في الموضع السابق (6/1165، أبی داوود، نفس الكتاب والباب (663، رقم 3367)، والنسائي، نفس الكتاب والباب (266/7، رقم 4519)، وابن مناجیء في التجاریات، باب ينفي عن دفع الشمار قبل أن يبدو صلاحیا (2/745). أومحمد في مسندته (8/211، رقم 5255)، والدارمی في سنة (2/372، رقم 5255)، وأبی عوانة في مسندته (2/387، رقم 503)، والبهیتی في الکبری (5/299) جميعهم من طريق مالک بن أنس.

وهو عند مالک في الموطأ (2/618، رقم 10).
وأخرجه أحمد أيضا (9/164، رقم 5184)، وأبی عوانة في مسندته (2/388، رقم 509). والبهیتی في السنن الكبرى (5/500)، جميعهم من طريق يحيى بن سعيد.
وأبی عوانة أيضا (3/287، رقم 500) من طريق أبیوب.
والطحاوی في شرح معاون الآثار (22/26) من طريق يونس بن يزيد.
أربعتهم (مالک بن أنس، يحيى بن سعيد، أبیوب، يونس بن يزيد) عن نافع به مع اختلاف يسر في الاظراف.

وله طرق آخر عن نافع بسياق آخر.

وله طرق آخر عن ابن عمر.
أخيره البخاري في البيوع، باب بيع المزاينة (383/4 رقم 283/4 و 286/4 رقم 383/4)، وعمل في الموضع السابق (1177/3 رقم 1534 (57)، والنسائي في البيوع، باب بيع الثمر بالتمير (266/7 رقم 385/7) وآحمد في المسند (146/8 رقم 4451 (10) و 164/3 رقم 8786 (10)). والشافعي في المسند (150/2 رقم 8724)، وعبد الرزاق في المسنف (338/8 رقم 1314)، وأبو يعلى في المسند (286/9 رقم 5415) جميعهم من طريق الزهري.

أخيره أحمد أيضاً (374/8 رقم 4889)، وعبد بن حميد في المنتخب (372/7).

وأبو يعلى في المسنده (374/8 رقم 5528) جميعهم من طريق محمد بن عمرو.

كلاهما (الزهري، محمد بن عمرو) عن سالم، عن ابن عمر به، مع زيادة النهي عن بيع الثمر بالتمير في بعض طرقه.

وقد توعى سالم عليه.

أخيره البخاري في الزكاة، باب من بائع ثماره، أو نخله أو زرعه (351/3 رقم 1486)، وعمل في الموضع السابق (1177/3 رقم 1534 (52)، وأحمد في المسند (266/7 رقم 385/7 و 164/3 رقم 8786 (10)) وأبو عوانة في المسنده (338/8 رقم 1314، 286/9 رقم 5415) جميعهم من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.

للحديث شواهد من حديث أسن بن مالك، وجابر بن عبدالله، وأبي هريرة، رضي الله عنهم.

فأما حديث أسن بن مالك:

فأخيره البخاري في صحيحه (398/4) كتاب البيوع، باب إذا بائع الثمر قبل أن يبدو صلاحتها، وعمل في صحيحه (2198/4) كتاب المساقاة، باب وضع الجوائز (1555/2198/4)

 helyo: "أن الرسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى تزه، فقبل له... وما تزه؟ قال: حتى تحمر، فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إذا منع الله الثمرة ثم يأخذه أحدكم مال أخيه".

اللفظ لبخاري.

وأما حديث جابر بن عبدالله:

فأخيره البخاري في صحيحه (398/4) كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحتها (1177/3 ح 5716/2)، وعمل في صحيحه (2198/4) كتاب البيوع، باب النبي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحتها (1536/535/5716/2) بلفظ: "نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشتمل، فقيل: وما تشتمل؟ قال: تحمر وتصفر ويؤكل منهما".

وأما حديث أبي هريرة:

فأخيره البخاري في صحيحه (398/4) كتاب البيوع، باب النبي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحتها (1536/535/5716/2) برفعاً بلفظ: "لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحتها".
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، وله شواهد كما تقدم في تحريره.

غرريب الحديث:
العارة: (الألغاء التي تصيب الثمار فتفسدها).
يقال: عاه القوم وأغفووا إذا أصابت ثمارهم وماشيهم العارة.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 246).
170 -أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن القطان(1)، حديثنا العباس بن محمد
بن حاتم الدور(2) بيغداد، حديثنا محمد بن بشر العبدي(3)، (قال) (*) حديثنا
إسماعيل بن أبي خالد(4)، عن قيس بن أبي حازم(5)، قال: سمعت المسئول بأخا
بني فهر(6) -رضي الله عنه - يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «وَاللَّهُ مَرْحَبًا
في الآخرة إلا komt يجعل أحبّكم إصياعه في الجمر، فلينظر يرجع!».

(*) ما بين الفوسيين سقط من (ظ).  

ترجم الرواة:
(1) محمد بن الحسين بين الحسن القطان تقدم في (160) وهو : «ثقة».
(2) العباس بن حاتم السومه: تقدم في (143)، وهو : «ثقة».
(3) محمد بن بشر العبدي: تقدم في (156) وهو : «ثقة حافظ».
(4) إسماعيل بن أبى خالد، واسمه : هرمنز، ويقال: سعد، ويقال: كثير.

الباجي، الأخناسي مولاهم، أبو عبد الله الكوفي.
والباجي: بفتح البا، المنقوطة بواحدة واجيم، نسبة إلى بجيلة.
الأنساب (1878).
والأخناسي: بفتح الألف، وسكون الحاء، وفتح اليم، وفي آخرها السين المهملة، نسبة إلى أحس.
وهي طائفة من بجيلة، نزلوا الكوفة.
الأنساب (9178).
روى عن: قيس بن أبي حازم، وذكوان أبي صالح السمان، وسلمة بن كهيل، وزيد بن وهب الجهني.
وعامر الشهري، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن بشر العبدي، وجرير بن عبدالمجيد، وحفص بن غياث، وعفان بن عون، وأبو
أسامة حسان بن أسامة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عبيدة، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك،
وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (125ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، والباجي، والساني : «ثقة».
- وقال أبو حامد: «لا أقدم عليه أحد من أصحاب الشعبي، وهو ثقة».
- وذكره ابن حيان في التفات.
- وقال بعقوب بن شيبة: «ثقة ثابت».
- وقال عمرو الموصلي: «حجة».
- وقال حجر: «ثقة ثابت من الرابعة».

الحكم: إسماعيل بن أبي خالد: «ثقة ثابت».

مصادر توجيهة:
التاريخ الكبير (316/616)، التفات لابن حيان (276/677 - الأندلس) = (149/148) تذكرة الفتح (284/147) تذكرة الفتح.

(5) قيس بن أبي حامز، وأسهم، حضين بن عوف، أبو عقيلة القيق، الأحسى، الكوفي. أدرك الجاهلية، وهاجر إلى النبي ﷺ لياباعه، فقبض وهو في الطريق.

روى عن: أبيه أبي حامز، وجرب بن عبد الله القيق، وحديثة بنديمان، وخالد بن الوليد، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن ياسر، وعمر بن الخطاب، ومصبوغ بن عامر، وممستور من شداد، والغيرة بن شعبة، وأبي بكر الصديق، وأبي موسي الأشعري، وأبي هريرة، وأسما، بنت أبي بكر الصديق، وعاشقة أم المؤمنين، وغيرهم رضي الله عنهم.

روى عنه: إسماعيل بن أبي خالد، والأعمش، ومجلد بن سعيد، والمضيق بن رافع، وأبو إسحاق السبيعي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (688).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين والجعفي: «ثقة».
- وقال علي بن المديني: «قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حامز منكر الحديث، ثم ذكر له يحيى أحاديث منابر».
- وقال أبو سعيد الأشج: «سمعته أنا خالد الأحمر يقول لعبد الله بن غير: يا يا هشام أما تذكر إسماعيل بن أبي خالد وهو يقول: أحدثنا قيس بن أبي حامز، هذه الأسطوانة يعني أنه في الثقة مثل الأسطوانة».
- وقال يحيى بن أبي غنية: «حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، قال: كتب قيس بن أبي حامز حتى جاوز المئة، بسنين كثيرة حتى خلف وذهب عقوله، قال: فاشترى له جارية سوداء، أعمجية، وقال: وجعل في عندها قلائد من عهنر. ووضع وأجراها من نحاس، قال: فجعلته معيشة في منزله وأغلق عليه باب، وقال: فكنا نطلع إليه من وراء...»
الباب وهو معها، قال: فأخذ تلك القلائد فهي تحركها بيده ويعجب منها، ويوضح في وجهها.

- وقال الذيبي: "ثقة حجة، كأن يكون صحابيًا، أجمعوا على الاحتجاج به، ومن تكلم فيه فقد آذى نفسه.

- وقال ابن حجر: "ثقة من التثنية، مخضع، وقد جاوز الملة وغَيَر".

الحكم: فليس ابن أبي حازم "ثقة".

مصادر ترجعها:


التقدير (11/6)، الشرادات (7/12).

(5) المستوردين بن شهيمة بن عمرو القرشي. الفهم: يكسر فلا، وسكون النها، بعدها الراء - نسبة إلى فهير بن مالك بن النضير بن كنانة، حجازي نزل الكوفة، له ولأبيه حجة.

روى عنه: قيس بن أبي حازم، والشعبي، وربيء بن حراش، وأبو عبد الرحمن الحمي، وعبد الرحمن بن جبير. وعلي بن رباح، وغيرهم.

توفي سنة (545).

مصادر ترجعها:

الأنساب (4/612)، أسد الغابة (4/1114)، التقدير (2/442).

الحكم على: إسناد الجرحاء:

- إسناده صحيح، رواه ثقات كله.

- وهو في مسلم، كما سايني في التخرج.

التخرج:

أخرج أبو عوانة في مسنده كما في إخاف المهرة (13/14767 رقم 16547) عن عباس الدوري به بنظمه.

وقد تأيذ عباس بن محمد الدوري عليه.

أخرجه مسلم في الجنة وصفه تعيينها وأهلها، باب فناء الدنيا (2/285/4/4131 رقم 2858)، وابن ماجة في الزهد، باب مثل الدنيا (3/1376/2/4108 رقم 4108) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن غير.

وأبو نعم في الحلية (7/23977) من طريق شكر.

كلاهما (محمد بن عبد الله بن غير، وشكر) عن محمد بن بشر العدي به بنظمه.

وقرن مسلم وابن ماجة في إسنادهما (محمد بن بشر العدي) (عبد الله بن غير).
وقد توفي محمد بن يشر العبد عليه 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٦١/٣ رقم ٢١٨) وعنه مسلم في الموضع السابق (٢١٨/٤ رقم ٢٤٩) وأخرج أبي عاصم في الأحاديث والمثنائي (١٦١/١رق ٢٤) وفي الزهيد له (ص ٢٧٣ رقم ١٥٩) وعلى أبي أبي عاصم أبو الشيخ الأصبهاني في الأمثال (١٦١/٣ رقم ٢٨١ عن عبدالله بن إدريس).

وأخرج وكيع في الزهيد (١٦١/٦٥ رقم ٢١٨) وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهيد (١٦١/٦٥ رقم ٢٠٨) وأخرجه مسلم في مسنده (١٦١/٦٥ رقم ٢٠٨) والترمذي في الزهيد، باب ما جاء في هوا البعيد على الله عز وجل (١٦١/١٢٦ رقم ٢٣٣) وأحمد في مسنده (٢٠٨/١٢٦ رقم ١٨٠) وأبو عوانة في مسنده كما في إعجاز الفهم (١٦١/١٢٦ رقم ١٧٥) أبو بكر الدنبوري في المجلاء (٢٠٨/١٢٦ رقم ٨٥) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرج الخصيبي في مسنده (٢٠٨/٦٥ رقم ٨٥) وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (٢٠٨/٦٥ رقم ٨٥) وفي الزهيد له (٢٠٨/٦٥ رقم ٨٥) وفي الزهيد له (٢٠٨/٦٥ رقم ٧٣) وأبو عوانة كما في إعجاز الفهم (٢٠٨/٦٥ رقم ١٦٨) أبو بكر الدنبوري في المجلاء (٢٠٨/٦٥ رقم ٨٥) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة.

وأخرج المجوزي في زوائد على الزهيد لابن المبارك (ص ٣٥٢ رقم ٨٥) وأبو حبان (٢٠٨/١٤ رقم ٢٨١) والقضاء في مسند الشهاب (٢٠٨/٦٨٤ رقم ١٨٥) من طريق المعتمر بن سليمان.

وأخرج هناد بن السري في الزهيد (٢٠٨/٦١٢ رقم ٥٣٧) وأبو عوانة في مسند كما في إعجاز الفهم (٢٠٨/٦١٢ رقم ١٦٥) عن عمر بن رása.

كلاهما (هناد وعوان) عن محمد بن عبيد.

وأخرج البزار في البحر النخار (٢٠٨/٣٦٦ رقم ٣٠٦) من طريق أبي معاوية.

تسعتمهم (عبد الله بن خيبر، عبدالله بن إدريس، ووقيع، ابن المبارك، وبحي بن سعيد، ابن عيينة، المعتمر بن سليمان، محمد بن عبيد، أبو معاوية) عن إسماعيل بن أبي خالد.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

وقد توفي إسماعيل بن أبي خالد عليه.

وأخرج أحمد (١٨٠/٣٩ رقم ٥٤٧) وأبو الدنيا في ذم الدنيا (ص ٣٠٦ رقم ٣٣) والترمذي في الكبير (٣٥٩/٣٢ رقم ٢٠٣) من طريق حماد بن زيد.

وأخرج ابن أبي عاصم في الأحاديث والمثنائي (٣٥٩/٣٢ رقم ٨٣٧) وفي الزهيد له (٣٥٩/٣٢ رقم ٨٣٧)
رقم (١٦٠) والطبراني في الكبير (٣٠٠/٢ رقم ٧٧٧)، والبيهقي في شعب الإيان (٧/٣٢٤ رقم ٤٦٠)، والحاكم في المستدرك (٧/٣١٩) جميعهم من طريق إبراهيم بن المهاجر. كلاهما (إبراهيم بن المهاجر، وحماد بن زيد) عن قيس بن أبي حامز به، وفيه قصة عند الحاكم.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه). وأقره الذهبي.
171- أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمّد أبيذ(١) ، حدثنا أبو البختري
عبد الله بن محمد بن شاكر(٢) . ح
وحدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم(٣) ، حدثنا أحمد بن عبدالحميد
الخارثي الكوفي(٤).
قالا : حدثنا أبو أسامة حمّاذ بن أسامة(٥) ، حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي
بردة(٦) ، عن أبي بردة(٧) ، عن أبي موسى الأشعري(٨) ، عن النبي ﷺ ، قال :
»مثلِ الجلِيس السِلَاحِ والجليِس السِنَوُة كِحَمَامِ المَيِسِكِ وَنَافِخُ الكَيْرِ
فِحَمَامِ المَيِسِكِ إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ، وَإِمَّا أَن يُخَبِّيَ ، وَإِمَّا أَن يُنْجِحَ مَنْهُ رَيْحًا
طِليعً(٩) ، وَنَافِخُ الكَيْرِ إِمَّا أَن يُحَرِّقَ ثَيَالِكُ (١٠) ، وَإِمَّا أَن يُنْجِحَ مَنْهُ رَيْحًا خَبِيْيَتًا.«

(*) في (ب) : رضي الله عنه .
(**) في (ب) : ريحان طيبة .
(***) في (ب) : إما أن يحرقك .

ترجم الرواة:
(١) أبو طاهر محمد بن الحسن المحمّد أبيذ (النيسابوري) ، تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «ثقة».
(٢) أبو البختري ، عبيد الله بن محمد بن شاكر ، تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «صدق».
(٣) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم ، تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «ثقة».
(٤) أحمد بن عبيد الله البارودي ، تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «ثقة».
(٥) أبو أسامة حمّاذ بن أسامة : تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «ثقة ثابتة».
(٦) يزيد بن عبيد الله بن أبيذ ، تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «ثقة».
(٧) أبو بردة عامر بن عمرو بن قيس الأشعري ، تقدَّم في (١٧٧) ، وهو «ثقة».
(٨) أبو موسى الأشعري ، صاحب جليل : تقدَّم في (١٧٧).

الحكم على سناس الجرائم:
فيه : أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر وأحمد بن عبدالحميد الخارثي وهم صداقان.
وكلاهما يُعَتَّضُ حديثه الآخر في وقايتي إسناد المؤلف إلى الصحيح وغيره. وأحدث صحيح كما سبَّبتني في
الخريج.

الخريج:


وأخرجه الراعي المرمي في الأمثال (ص 119) من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهر.

كلاهما (محمد بن العلاء، وإبراهيم بن سعيد الجوهر) عن أبي أسامة حماد بن أسامة به

بفظه.

وقد توبيت حماد بن أسامة عليه.


328 (377. 1378) جميعهم من طريق سنان بن عائشه، عن بريد بن عبد الله به بفظه.

قال البغوي: (هذا حديث متفق على صحته).

وله شهاد من حديث أنس بن مالك.

أخرجه أبو داود في الأدب، باب من يئير أن يقالان (5/166/4829) عن مسلم بن إبراهيم، عن أبو عبيدة بن عبد الله، عن أنس قال: ... فسأله بنحو لفظ حديث الباب، وعده في أوله زيادة.

وهذا إسناد صحيح، رجله جماع من رجال الشيخين.


وإسناده حسن، لأجل شبل بن عزيرة، وهو صدوق يهم كما في التقريب لابن حجر (ص 264). لكنه يتابعه كتابة، كما قدم، فيزني سنده إلى الصحيح لغيره.
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح فقد أخرجه الشيخان، كما أن له شاهداً سحيقاً من رواية أنس كما تقدم في تخريجه.

غريب الحصين:
الكبير: بكسر الكاف، كبير الحداد، منفخه من زق جلد غليظ ذو حافات.
انظر: مختار الصحاح، ص (514).
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (358/1).
172- أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري(1)، حدثنا سهل بن عمر العتكي(2)، حدثنا محمد بن عبيد الطنافعي(3)، حدثنا الأعش(4)، عن:

شقيق(5)، عن مسروق(6)، قال: قال عبد الله بن عمرو(7):

لم يهلك رسول الله ﷺ فلاشبا ولا متفحشا، وكان يقول: «إن من خياركم، أحاسينكم لإخلاقاً».

تواجد الرواة:
(1) العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري، تقدم في (141) وهو «ثقة».
(2) سهل بن عمار العتكي، تقدم في (141) وهو «مثول بالكتابة».
(3) محمد بن عبد بن أبي أمية الطنافعي، أبو عبد الله الكوفي.

الطنافعي: يفتح الظبلة المهملة، والتنو، وكسف الظاهرة، والسين المهملة، نسبة إلى الطغيانة.
روى عن الأعش، وهما بن عروة، وصفوان الثوري وغيرهم.
روى عنه: أحمد بن حبل، وبيحي بن معين، وسماح بن راويه، وغيرهم.
وفاته: توفى سنة (521هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: «ثقة كثير الحديث صاحب سنة».
- وقال علي بن المديني: «كان كيسًا».
- وقال أحمد بن حبل، وبيحي بن معين، والناني، والأراطيسي، والذهي: «ثقة».
- وقال المجلي: «كوفي ثقة، كان حديثه أربعة آلاف يحفظها».
- وقال أبو حاتم: «صدق ليس به بأكمل».
- وقال ابن حجر: «ثقة يحفظ، من الحادية عشرة».

الحكم: محمد بن عبد الطنافعي «ثقة».

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (173/2)، الجرح والتعديل (8/1)، تاريخ بغداد (169/3)، الأنساب (52/4).
السيرة (246-477)، تذكرة الخلفاء (233/1)، ميزان الاعتدال (258/3)، الكافي (57/3).
تهديدت التهذيب (188/2)، التقريب (296/8)، طبقات الخلفاء (141)، الخلافة (350).
الشذرات (18/2).

(4) سليمان بن مهران الأعش، تقدم في (135)، وهو «ثقة حافظ».
(5) شقيق بن سلمة الأنصاري. تقدم في (١٣٨٩٠) وهو «ثقة».

(6) مسروق بن الأجداع بن مالك بن أمية الهشطان بن بدر. أبو عائشة الكوفية.
والوادي: يفتح الواو، وكسر الدال المهمد بعد الألف، وفي آخرها العين المهملة، نسبة إلى وادٍ يمتد من همدان.
روى عن: عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله بن مسعود،
وأبي ابن كعب، وعائشة أم المؤمنين، وغيرهم، ثم ذكر الله عتهم.
روى عنه: شقيق بن سلمة، وعمر الشعبي، وإبراهيم النجفي، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (٤٦٠ه).
أقوال العلماء فيهم:
- قال ابن سعد: «كان ثقة، له أحاديث صاغة».
- وقال يحيى بن معين: «ثقة لا يستن عنه».
- وقال المكي: «تابع ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة، فيه عابد، مخضوم، من الثانية».
الحكم: مسروق بن الأجداع: «ثقة، فقيه».

مختصر توجيهه:التاريخ الكبير (٤/٣٩)، التحرير والتعديل (٣/٨)، تاريخ بغداد (١٩٢٥)، الأنساب (٥٥/٦)،
، (٥٥/٦)، تهذيب الكمال (٨٧/٣)، السير (٤/٥٧)، تذكرة الخلافات (٤/٢)، الكاتب (٤/٣)، التواريخ (٦٢/٥)، القديم (٤/٦)، طبقات الحفاظ (٤/١)، الخلافة
(٢/٢)، الشذرات (١/١)، (٢٠/٢)، (٣٣/٢).

(7) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل الفرشان، أبو محمد، وقيل أبو عائشة الحسين، النبي.
روى عن: النبي ﷺ كثيرًا، وعن عمر وآبي الطردة، ومعاذ، وعبد الرحمن بن عوف، وغيرهم.
روى عنه: مسروق بن الأجداع، وسعيد بن المهراب، وعمر بن السيب، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعثمان بن عفان، وغيرهم.
واعمر الشعبي، وغيرهم.
أحد السباقين الميظانيين من الصحابة، وأحد العبادة الفقها، مات في الطائف سنة ٤٦٠ه، وعمره
٧٢ سنة.
مختصر توجيهه: الإنصاء (١٦٤١)، التواريخ (٤/٦) 

الحكم على أسماء الجراني:
إسناده ضعيف جدا.
فيه سهل بن عمر العكسي وهو منه بالكذب.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما
سيأتي في تحريره.

التحرير:
أخبر البخاري في الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متنحضاً (329/4/10) وجملة في الفضائل. باب كثرة حياته (181/2).

من طريق جرير.

وأخبر البخاري في الأدب المفرد (152/4/10) وابن حبان في صحيحه (الإحسان/4/127) والبخاري في شرح السنة (237/8) عن طريق سفيان الثوري.

وأخبره أبو بكر بن أبي ثيب من المصدر (536/3) وعنه مسلم في الموضع السابق (320/2). وأحمد في المسند (491/111) كلاهما (ابن أبي
ثيب، وأحمد) عن أبي معاوية.


رواه الطبراني مباشرة عن شعبة، والباقون بواسطة.

أربعتهم (الجرب، وسفيان الثوري، وأبو معاوية، وشعبة) عن الأعشم بن بنيه.

قال الترمذي: (هذا حدث حسن صحيح).

وله شاهد من حديث عائشة.

أخبر الترمذي في الشمائل (338/2) ومن طريق البغوي في شرح السنة (341/12/10) عن محمد بن بشار، وأحمد في المسند (217/45/2) كلاهما (محمد
البشار، وأحمد) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله
الجدي، عن عائشة بنتفظ: «لم يكن رسول الله ﷺ فاحشاً ولا متنحضاً، ولا صخباً في
الأحوال ولا يجزي بالسيرة مثلها، ولكن يعفو ويصفح». واللطف لأحمد.

قال أحمد شاكر في حاشية المسند (59/17/2) (إسناوة صحيح).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، لا سيما وأنه مخرج في الصحيحين بهذا النظف.

غرير الحسيش:

فاحشاً: الفاحش ذو الفحش في كلاهما وفغلاله.

الفحش: هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (44/3).

متنحضاً: المتنحش: الذي يتكفل ذلك ويتعمده، لفساد حاله.

لفظ الحكم:
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٨٨).
173ـ أخبرنا حاجب بن أحمد(1)، حدثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع(2)، حدثنا عبد الله بن ثمير(3)، ومخاضر(4)، (عن هشام بن عروة(5)، عن أبيه(6)، عن عائشة(7))، قالت:

"كان صناع النبي - وقال مخاضر: فراش رسول الله من أحب
حبه لیفة." 

(*)

تولاجم الرواة:

(1) حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسی، تقدم في (138)، وهو : "ثقة".

(2) أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليمان الحصیر. 

روى عن : عبد الله بن ثمير ، وأباب بن محمد ، ويعقوب بن إبراهيم ، وروح بن جرير ، وعبد الرزاق بن همام ، وآنس بن عياش الليثي، وأبي أسامة، محمد بن بشير، وأبي فضيل، وعمر مريم. 

روى عنه : النساي، وأبي ماجه، وأبو حبان، وأبو هاشم، وأبي زرعة الزراي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن يحيى النحالي، وغيرهم.

وفاته : في سنة (262هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حبان والذهبي وصالح جرزة : "صدوق".

- وقال النساي والدارقطني : "لا يسا به".

- وذكره ابن حبان في التafa، وقال : "يختخی".

- كما أشار ابن عدي إلى وجود بعض المتأكير في حديثه.

- وقال ابن حجر : "صدق، كان يحفظ ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه، من الخاوية عشرة".

قالت : هو صدوق.

مصادر توجيهه:

(3) عيسى الله بن نمير الهمداني، الخارج، مولاه، أبو هشام الكوفي.

والملاحفي : يفتح الحاء المعجمة، والراء بعد الألف، في آخرها الفاء، نسبة إلى خارف وهو بطن من
هدان.

روى عن: هشام بن عروة، والأعمش، وبحي بن سعيد، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وعمر بن عبدالمطلب.

أبو خالد، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن حنبل، وبحي بن معين، وإسحاق بن كيصر، وأحمد بن الفرات، وعلي بن حرب،

أبو كريب محمد بن العلاء، وهناد بن السري، وأبوه محمد بن عبد الله بن عمر، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (ت 267). أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث، صدوق".
- وقال بحري بن معين: "ثقة".
- وقال أبو حامد: "كان مستقيم الأمر".
- وقال أبو حامد في الفوائد: "ثقة صالح الحديث صاحب سنة".
- وقال الحنفي: "ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة، من حكايات الناس".
- قال ابن حجر: "ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة، من كبار التاسعة".

الحكم: عبد الله بن أبي ثمر: "ثقة، كثير الحديث".

ملاحظات ترجمة:

(4) مية نجوم - بضعة مهجة - ابن الجوز - بصر الميم، وفتح الواو، وتغديد الراء، المكسورة، بعدما

مهجة، أبو المورع، الكوفي، الرحماني.

روى عن: هشام بن عروة، والأعمش، وعاصم الأحول، ومجلد بن سعيد، وعمر بن عبدالمطلب.

وله.

روى عنه: محمد بن عبد الله بن ثور، وأحمد بن حنبل، وبحي بن عبد الله، وبحي بن عبد الله، وأبو عفان، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (ت 267) . أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة صدوقًا متعلقًا عن الحديث ثم حدث بعد ".
- وقال أحمد بن حنبل: "سمعت منه أحاديث، لم يكن من أصحاب الحديث، كان مغالاً جدا". 
- وقال أبو حاتم: "ليس بالمثنين، يكتب حديثه".
- وقال أبو زرعة: "صدوق".
- وقال النسائي: "ليس به بأس".
- وذكره ابن حبان في التقات.

- وقال ابن عدي: "روى عن الأعشى أحاديث صاحب مستقيمة، ولم أر في حديثه حديثًا منكرًا، فاذكره، إذا روي عنه ثقة.
- وقال ابن قلان: "ثقة"، وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: "ثقة مشهور".
- وقالذرى: "صدوق".
- وقال ابن حجر: "صدوق له أوهام من التاسعة".

قطلت: هو: صدوق حسن الحديث، وإنما أنزل إلى هذه المرتبة بسبب غلطة كانت فيه، وأما هو، فقد في نفسه، وثقة ابن سعد، وابن قلان، وسلمة بن قاسم الأندلسي، وقال أبو زرعة: صدوق.

وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في التقات.

مصدر ترجمته:

الجريح والمحمدلي (1372)، الشقات لابن حبان (7/513)، الكامل ابن عدي (8/195-196).

(5) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، تقدم في (152) وهو: "ثقة ثقة".
(6) عروة بن الزبير بن العوام، تقدم في (152) وهو: "ثقة ثقة مشهور".
(7) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، تزوجها النبي ﷺ، وهي بنت ست وقيل سبع، ودخل بها، وهي بنت سبع، ولدته والدة النبي ﷺ، وكثير من الأحاديث.
وروي عنها: ذكوان، وعبد الله، وعروة بن الزبير بن العوام، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبد الله ابن حкийم، وأبو صالح، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وغيرهم.
وهي أفغس النساء، مطلا، وأفضل أزواج النبي ﷺ، إلا خديجة ففيها خلاف شهير.

مصدر ترجمتها:


الحكم على إسناد المحمدلي:

إسناده حسن فيه: أحمد بن الأزهر، ومحارث بن المورع، وكلاهما صدوق.
وهو صحيح من غير هذه الطريق، فقد ورد من طريق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما سيأتي في تخرجه.
التخريج
أخرج مسلم في اللباس والزينة، باب التواضع في اللباس (3/1650 رقم 2082) عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وأبو طه في الزهد، باب ضحاق آل محمد (3/1390 رقم 451) عن عبد الله بن سعيد.
كلاهما (ابن أبي شيبة، عبد الله بن سعيد) عن عبد الله بن غير به بنحوه.
وأخرجه البخاري في الراقية، باب كيف كان عيسى النبي صلى الله عليه وسلم (282/11 رقم 1456)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (319/2 رقم 843) ، وعبد بن حميد في المنتخب (436/4 رقم 1509، والبيهقي في الدلائل (454/1 رقم 1559) من طريق النضر.
رواى إسحاق وعبد بن حميد مباشرة عن النضر، والباطون بواسطة.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق (3/1752 رقم 2083)، وأبو داود في اللباس، باب في الفرش (4/381 رقم 1461، وأحمد في المسند (454/2540 رقم 2693)، وابن راهوية في مسنده (270/2 رقم 854)، والجُفني في زياذاته على الزهد لأبو مبارك (355 رقم 1010)، وأبو يعلى في مسنده (7/3804 رقم 4504)، وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (2/479 رقم 1638) من طريق أبي معاوية.
رواى أحمد وابن حبيب والباقون مباشرة عن أبي معاوية، والباطون بواسطة.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق (3/1650 رقم 2084)، والترمذي في اللباس، باب ما جاء في شارع النبي صلى الله عليه وسلم (4/378/71 رقم 1761)، وفي الشمايل له (369 رقم 269)، والبيهقي في شعب الإمام (183/5 رقم 1291)، والبغوي في شرح السنة (12/213 52/45 رقم 3121) من طريق علي بن مسهر.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق أيضاً (3/1650 رقم 2085، وهناد في الزهد (2/381/711 رقم 16751)، وأبو شيبة في المصنف (16751 رقم 711)، والبغوي في شرح السنة (12/213 52/45 رقم 3121) من طريق عيد.
رواى هناد، وأبو شيبة مباشرة عن عيدة، والباطون بواسطة.
وأخرجه أبو يعلى في المسندة (836/8 رقم 4958)، وأبو عونات في مسنده (5/240 رقم 8553) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه وكيع في الزهد (378/711 رقم 112).
وأبو عونات في مسنده أيضاً (5/240 رقم 8553) من طريق زانده.
وأبو الشيخ في أخلاق النبي (2/499 رقم 374) من طريق قيس بن الربع.
ثمانيتهم (النضر، أبو معاوية، علي بن مسهر، وعائدة، وحماد بن سلمة، ووكيع، وزانده، وقيس)، عن هشام بن عروة به بنحوه.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم. كما سبق بيان ذلك في التخريج.

غريب الحسبى:

ضجع: أي ما يضطجع عليه.

انظر: مقدمة فتح الباري (ص 154).

أدم: هو الحبل المدبغ.

انظر: القاموس المحيط (74/4).

ليف: هو ما يخرج من أصول سعف النخل يحشي بها الوسائد، ويُستَمِئ منها الخبال.

انظر: مقدمة فتح الباري (ص 194).
أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عبد الله السلمي (1)، حدثنا أبو سعيد قطان بن إبراهيم (2)، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي (3)، حدثني إبراهيم بن طهمنان (4)، عن شعبة بن الحجاج (5)، عن عمرو بن مُرِّة (6)، عن خيثمة بن عبد الرحمن (7)، عن عدي بن حاتم (8)، أنه قال:

ذكر رسول الله ﷺ النار تعودَ منها، وأشاخ بوجهه، ثم تعودَ منها وأشاخ بوجهه، ثم قال:

«أنقثا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا في بكلمة طيبة».

ترجم الرواية:
1. محمد بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عيسى، وهو «ثقة».
2. قطان بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري، أبو سعيد النيسابوري.

وكشف: بضم القاف وفتح الشين الممتحنة، وسكون اليا، الممتحنة من تحتها، وفتحت بثنتين، وفي آخرها، الراء، نسبة إلى بنى قشير.

روى عن: حفص بن عبد الله السلمي، وربيعة بن عقبة، وجراح بن يزيد، وعبيد بن عثمان، وغيرهم.

روى عنه: أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم الرازي، وعباس الدوسي، وموسى بن هارون، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (161هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم: «شيخ».
- وقال النسائي: «في نظر».
- وقال زكريا بن حيان في التقات: وقال: «يُخطى أحياناً، يعتبر بحديجه إذا حدث من كتابه».
- وقال محمد بن يحيى النيسابوري: «صدوق».
- وقال الذهبي: «شيخ صدوق، أعرض مسلم عن إخراج حديثه في الصحيح».
- وقال ابن حجر: «صدوق يخطى، من الحادية عشرة».

الحكم: قطان بن إبراهيم القشيري: ضعيف يُعتبر به. فقد روى عنه النسائي، وقال فيه: فيه نظر، وترك مسلم الكتاب عنده. وذكره ابن حيان في النقات وقال: «يُخطى أحياناً، يعتبر بحديجه إذا حدث من كتابه».

وقال أبو حاتم: «شيخ» وقال محمد بن يحيى النيسابوري، والذهبي: «صدوق».
الجرح والتعديل (38/7 ، تاريخ بغداد (2/472) ، الأنساب (4/501 - 503) ، ميزان الاعتدال (2/39) ، تهذيب التهذيب (8/31) ، التقريب (2/137) .

(3) حفص بن عباس الله بن راشد السلمي: أبو عمرو، النيسابوري.

روى عن : إبراهيم بن طهمان ، وإسرائيل بن يونس ، ونيبال الشورى ، ومسهر بن كدام ، وورقا ، بن عمر ، وغيرهم.

روى عنه: ولده أحمد بن حفص ، وقطر بن إبراهيم ، ويسين بن النضر ، وأيوب بن الحسن ، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (920هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال النسائي: "ليس به يأبأ" ، وذكره ابن حبان في الثقات.

- وقال الذهبي: "صدق".

- وقال ابن حجر: "صدق ، من التاسعة".

المحكم: حفص بن عبد الله السلمي: "صدق".

مصادر ترجمته:

الجرح والتعديل ، الانتقادات ، ابن حبان (8/48) ، تذكرة الخفاظ (368/1) ، العبر (8/48) ، السير (8) ، الكافش (9) ، تهذيب التهذيب (2/347) ، تقريب التهذيب (186/1) ، طبقات الخفاظ (15/8) ، الخلاصة (87) ، المصنفات (22).

(4) إبراهيم بن طهمان بن شعيب الهروي: أبو سعيد الخراساني.

والهروي: ينتمي إليها ، والرائة المهمة ، نسبة إلى بلدة هراة ، وهي إحدى بلاد خراسان.

روى عن: شعبة بن الحجاج ، ومنصور بن المعتصر ، وقادس بن دعامة الصدوي ، وحسن المعلم ، وسماك بن حرب ، وغيرهم.

روى عنه: حفص بن عبد الله السلمي ، وصفوان بن سليم ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الرحمن ابن مهدي ، وحبي بن أبي بكر ، محمد بن سابق الخولاني ، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (162هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال عبد الله بن المبارك: "صحيح الحديث".

- قال حبيب بن معين والعجلي: "لا يأبأ به".

- قال أحمد بن حنبل: "ثقة في الحديث".
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة المقدمة.
التارييدين الكبير (201/1) ، الجرح والتعديل (201/2) ، الأنساب (5/371) ، تاريخ بغداد (10/3/6) ، تهذيب الكمال (11/155) ، السير (2/324) ، تذكرة الحفاظ (11/258) ، الميزان (185/1) ، التقرير (12/1) ، الخلاصة (18/1) ،

(5) شهية بن الحجيج - تقدم في (128) وهو "ثقة حافظ متن".

(6) عمرو بن مريت - تقدم في (116) وهو "ثقة".

(7) خيتيمة بن عمرو بن الحمدي - يفتتح المهملة وسكون المصحة - البصريون.

المكونات:
- المهملة.
- المزاني.
- بفتح المهملة، وسكون المصحة.
- ويكسر المهمة، واجين، نسبة إلى قبيلة من اليمن.
- دفنت في عين: الحمدي.
- وعيده الله والأسد، وبيدري بن منهم.
- وعندن: عمرو بن مرة، وزمان بحبيش، وأبو إسحاق السبتي.

وقالت: قالت: "مات قبل أبي وائل شقيق بن سلمة" الكاشف (2/242).

- وقال ابن حجر: "مات بعد سنة ثمانية" التقرير (1/20).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معيوب: "ثقة".
- وذكره ابن حبان في النقاط.
- وقال الذهبي: "أمام ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة، وكان يرسل من الثالثة".
- الحضور، خيثمة بن عبدالله الحمدي: "ثقة يرسل".

بصادر توجيه:
التاريخ الكبير (2/115) ، الجرح والتعديل (2/526) ، المراسيل لابن أبي حاتم (55 - 72) ،
- النقاط لابن حبان (2/12) ، الأنساب (5/1) ، سير أعلام النبلاء (12/2) ، الكاشف (2/1) ،
- تهذيب التهذيب (1/154) ، التقرير (1/20) ، الخلاصة (17/7). 

(8) عمرو بن حاتم بن عمرو الله بن سنغس بن الحمدي - يفتتح المهملة، وسكون المصحة - أبو طريف.
- يفتتح المهملة - الطائف.

صاحبه مشهور، أسلم في سنة سبع، وقيل في سنة عشر، وكان نصراً بقبل ذلك، وثبت على إسلامه في
الردة، وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر الصديق، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد صفين مع علي.
وفاته، مات سنة (68 ه).
وغمره ماتة وعشرين سنة، وقيل: ماتة وثمانين.
مشارك توجيهه.
الإسابه، (2/1716)، التقرير (1/2).

الحكم عليه إسهام الجرافي:
إسهام، ضعيف.
فيه: فضل ابن إبراهيم الفقيري، وهو ضعيف.
لكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما
سأتي في تخرجه.

التخريج:
أخبره البخاري في الأدب، باب طيب الكلام (10/487/6/1064، رقم 1647) من طريقه
البغوي في صححه (6/1640، رقم 440) من طريق
إبراهيم بن عبيد الله، كلاهما (البخاري وإبراهيم بن عبيد الله) عن أبي هلال هشام بن عハード الملك.
وأخبره مسلم في الزكاة، باب الحش على الصدقة، (2/704/168/1853) رقم 1237) ثلاثتهم
محمد بن العناني، وابن بشار، وأحمد في المسند (3/1823/1853 رقم 1340) ثلاثتهم
أحمد بن أبي بكر، وأحمد بن حجر.

وأخبره النسائي في الزكاة، باب التحريف على الصدقة (5/75/2553، رقم 1665) في سنة
الكبري (8/1665، رقم 1665) من طريق خالد بن الحارث.
وأخبره ابن المبارك في الوهب (1/37/264، رقم 1941)، وفي الوراء والصلة (2/37/2428، رقم 1941، ومن طريقه ابن خزيمة في صحيحه (4/92، رقم 2428)، وأبو نعيم في الخليفة
وأخبره الطيالسي في مستدرك (6/1130/368، رقم 8/171، رقم 1130) ومن طريقه الدارمي في سنة
اللبهتي في الشعيب (8/71، رقم 368/8، رقم 1130).
وأخبره أحمد أيضاً (3/260/168، رقم 1873) عن عبد الرحمن بن مهدي.
والإسماعيلي في معجمه شيوخه (2/396، رقم 370) من طريق سليمان بن حرب.
سبعتهم (هشام بن الملك، ومحمد بن جعفر، وخالد بن الحارث، وابن المبارك،
والطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وسليمان بن حرب) عن شعبة بن الحجاج به بلفظه.
وبعضهم ينحو.
وقد توعي شعبة عليه.
أخلاقه البخاري في الرقائق، باب من نقوش الحساب عذب (11/1200 رقم 654). ومسلم في الموضع السابق (2/204 رقم 168)، والترمذي في صفة القيامة، باب في القياس (4/235 رقم 315)؛ وهناد في الزهده (2/204 رقم 574)، وابن أبي شيحة في المصنف (3/110)؛ وابن أبي الدنيا في الصمتي (ص 365 رقم 316)؛ وابن حبان في صحيحه (2/444 رقم 286) و (7/488 رقم 278)؛ والطبراني في الكبير (171730 رقم 191)؛ وابن نعم في الحلية (1298/7) جميعهم من طريق الأعمش، عن عروة بن مرة بن نجواه.

وله شاهد من حديث عائشة:


قال أحمد شاكر في حاشية المسند (719/499)؛ (إسناده صحيح).

خلاصة الحديث:
الحديث صحيح، من غير طريق المؤلفٍ. فقد أخرجه الشيخان، وله شاهد صحيح كما تقدم في تخريجه.

غريب الحديث:
الشَّق: نصف الشيء.

قال ابن الأثير: (يريد أن لا تستقلوا من الصدقة شيئاً)
انظر: النهاية (1/496).
175. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1)، حدثنا الربيع بن سليمان المرازي(2)، حدثنا عبدالله بن وهب(3)، عن أسامة بن زيد(4)، وعمرو بن الخارث(5)، وابن جرير(6)، عن محمد بن المتندر(7)، عن أسن بن مالك(8) أن رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم، نزلت له بالحبة المشيدة أرها، ثم خرج إليه سفر الصحراء الغير وركعتين بالشجرة.

(*) في (ب) رضي الله عنه.

ترجم الرواية:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار، تقدم في (37) وهو : "ثقة".
(2) الربيع بن سليمان بن عبيدالحجار بن ككال، الراشدي، أبو محمد البصري.
روى عن : عبدالله بن وهب، وسعيد بن أبي مريم، وبشر بن بكير التيمي، وغيرهم.
روى عنه : أبو زرعة الرازي، وأبو حامض الرازي، وعبد الرحمن بن أبي حامض، ومحمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (370هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال عبد الرحمن بن أبي حامض : "صدوق ثقة".
- وقال الخليلي : "ثقة متفق عليه".
- وقال أبو سعيد بن يونس، والخطيب البغدادي، وسلمان : "ثقة".
- وقال الذهبي : "إمام ثقة".
- وقال ابن حجر : "ثقة من الجهدية عشرة".
- الحكم : الربيع بن سليمان المرازي : "ثقة".

مصادر ترجمة:
الأجر والتشهير (368/3)، الإرشاد (429، 428/1)، السير (587/12، 588، 587/13)، تذكرة الحفاظ (2/8، 586/2)، المعرج (39، 39/1)، الكاشف (259/1)، تهذيب التهذيب (212/3)، التشريح (245/1).
طبقات الحفاظ (ص32)، الخلاصة (ص115)، الشذرات (159/2).
(3) عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري، أبو محمد البصري.
روى عن : أسامة بن زيد الليثي، وعبد الملك بن جريج، وعمرو بن الخارث، واليث بن سعد، وعبد الله.
فلاي عهد ، وعمرهم.
روي عنه : الربيع بن سليمان المرادي ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وسعيد بن أبي مريم ، وبونس بن
عبدة، ويجب أن نقرأ اثولاني ، وأحمد بن صالح ، وعبد الله بن صالح ، وغيرهم.
وقاله : توفي سنة (97 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد : كان كثير العلم ثقة فيما قال ; حدثنا ، وكان يدلس ».
- قال يحيى بن معين ، وأبو زرعة : «ثقة».
- وقال يحيى بن معين : «أرجو أن يكون صدوقا».
- وقال أيضا : ليس بذلك ».
- وقال أحمد بن بنبل : "عبد الله بن وهب صحيح الحديث ، يفصل السماع من العرض ، وأحاديح من
الحديث ، ما أصح حديثه وأثنته».
- قال له : أليس كان يسيي الأخذ ؟
- قال : "قد يسيي الأخذ ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه ، وجدته صحيحًا».
- وقال المقحلي : "مصري ثقة صاحب سنة صاحب خير أثاث ».
- وقال أبو حاتم : "صالح الحديث ، صدوق».
- وقال النسائي : "كان يتساهل في الأخذ ، لا يباشر به» وقال في موضع آخر : "ثقة ما أعلمه روى عن
الثقة حينا متكرًا».
- وذكره ابن حبان في الشقاق ، وقال : "جمع ابن وهب وصنف هو حافظ علي أهل الحجاز وحضر
حديثهم ، وعنى بجمع ما رواه من المسنن والمقاطع ، وكان من العباد".
- وقال ابن عدي بعد أن سئل له عدة أحاديث : "عبد الله بن وهب من أجلة الناس ، ومن أئمةهم ،
وحديث الحجاز ومصر وما ولى تلك البلاد ، يدور على رواية ابن وهب ، ومعهم مسندهم ومشاريعهم ، وقد
تفرد عن غير شيخ بالرواية عنهم ، مثل عمر بن الخرث ، وحيث بن شريح ، ومعاوية بن صالح ، وسليمان
بن بلبل ، وغيرهم من ثقات المسلمين ، ومن ضعفاءهم ، ولا أعلم له حديثاً متكرًا إذا حدث عنه ثقة من
الثقة».
- وقال الخليلي : "ثقة متفق عليه».
- وقال الساجي : "صدوق ثقة ، وكان من العباد ، وكان يتساهل في السماع ، لأن مذهب أهل بلده أن
الإجازة عندهم جائزة ويتقول فيها حداثي فلان».
- وقال الذهبي : "أحد الأئمة ، والأنماس الأعلام ، وأصحاب التصانيف ، تناكذ ابن عدي بإبراهيم في
الكامل».
- وقال ابن حجر : "ثقة حافظ عابد ، من الناسعة».
كما ذكره ابن حجر في تعريف أهل التدريس في المرتبة الأولى من مراتب المدمنين (ص 88). ترجمة رقم
(۱۷)。
وهذه المرتبة من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقته تدليسه في جنب ما روى، أو
كان لا يدل الاستعارة على تدليسه.
الحكيم: عبد الله بن وهب «ثقة حافظ».
فقد روى عنه جمع ووئجه جيابدة علماً الجرح والتعديل.
مصطلح توجيهه:
الطبقات الكبرى لابن سعد (۵۸۷/۷)، التاريخ الكبير (۲۱۸/۵)، الجرح والتعديل (۱۸۷/۵)، المجلدات
لابن حبان (۴۷۶/۵، الكمال لابن عطي (۴۴۱/۴)، الأنساب (۴۴۱/۴)، تهذيب الكمال (۴۴۱/۴)،
السيمير (۲۴۳/۷)، العصر (۲۴۱/۷)، ميزان العادل (۲۴۱/۷)، الكافش (۲۴۱/۷)، تهذيب
الشهداء (۲۴۱/۷)، تقرب التهذيب (۲۴۱/۷)، طبقات الحفاظ (۱۱۲۸/۵)، الخلافات (۱۲۰۸/۵)، الشذرات
۴۷/۵ (۳)ً).
(۴) أسامة بن زيد الليبي: أبو زيد الليبي.
روى عن: محمد بن المنذر، وسعيد بن المبصص، وعمرو بن شعيب، وسعيد المنبري، وطباوس ابن
كيسان، وغيرهم.
روى عنه: عبد الله بن وهب، وجعفر بن عون، وحماد بن أسامة، ووكيع بن الجراح، وسفيان الثوري،
وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وغيرهم.
وفاته: نوفي سنة (۱۵۵ه).
أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: «ثقة حجة»، وقال مرة أخرى: «ثقة صالح».
- وقال أحمد بن حبل: «ليس بشيء».
- وقال عبد الله بن أحمد بن حبل: «سألت أبي عن أسامة بن زياد الليبي، فقال: نظرة في حدته يتبين لك
اضطراب حبه».
- وقال أبو داود: «صالح».
- وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه ولا يتحي بله»، وقال النسائي: «ليس بالقوي».
- وذكره ابن حبان في التحاق، وقال: «يكتب حديثه»، وقال: «هذا كتب حديثه على طبقة من الطبقات».
- وقال يعقوب بن سفيان: «وهو عند أهل المدينة وأصحابنا ثقة أمامه».
- وقال ابن عدي بعد أن سأله عدة أحاديث: «بري وثبي لديه الثوري، وجامعة من النجات، وروي عنه
وهي نسخة صادقة، وهو كما قال ابن معين: «ليس بحديثه بأصل».
- وقال الذهبي: «الأمام، العالم، الصدوق، وقد يرتقى حديثه إلى رتبة الحسن، استشهد به البخاري،
- وقال الصديق: «الإمام، العالم، الصدوق، وقد يرتقى حديثه إلى رتبة الحسن، استشهد به البخاري،
وأخرج له مسلم في المتابعات.

- وقال ابن حجر: "صعوق يهم، من السابعة".

قلت: استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صاغة (يحيى من كتاب) كما ذكر ابن عدي، فهو حسن الحديث إلا عند المخالف.

مصابح ترجمته:
التاريخ الكبير (2/120)، الجرح والتعديل (284/26)، التقات لاين حبان (3/74)، الكامل لاين عدي (86/26)، الانساب (5/150)، تهذيب الكمال (169/1)، السير (324/3)، الكاشف (5/91)، ميزان الاعتدال (176/81)، تهذيب التهذيب (3/81)، الخلاصة (26).

(5) عمرو بن الحارث ويبهقوه. الأنصاري. موالهم. أبو أبيه الصغير.

روى عن: محمد بن المنذر، وقبادة بن دعامة السلموني، وعمرو بن شبيب، وبيحي بن سعيد الأنصاري، وأبي الزبير المكي، ومحمد بن شهاب الزهري، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهم بن عروة، وآخرون.

روى عنه: عبد الله بن وهب، والثين بن سعد، ومالك بن أنس، ومحمد بن شبيب بن شابور، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (48)

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة إن شاء الله".
- وقال أبو حاتم: "كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه".
- وقال أبو حاتم: "كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه".
- وقال أبو حاتم: "كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه".
- وقال أبو حاتم: "كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه".
- وقال أبو حاتم: "كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه".
- وقال أبو حاتم: "كان أحفظ أهل زمانه ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه".

قالت: عمرو بن الحارث "ثقة. حافظ" فقد روى عنه جمع. ووثقه جهية علماء الجرح والتعديل.

مصابح ترجمته:
التاريخ الكبير (6/30)، الجرح والتعديل (257/30)، التقات لاين حبان (248/8)، تهذيب الكمال (369/5)، السير (349/6)، الكاشف (321/6)، ميزان الاعتدال (315/1)، تذكرة الحفاظ (132/1)، الخلاصة تهذيب الكمال (287)، شذرات الذهب (226/8).
(6) عبيدالله بن جريج تقدم في (١٤١)، وهو: «ثقة، فقه، وكان يدنس ويرسل».

(7) محمد بن الهنضبي بن عبد الله بن الهنضبي، أبو عبد الله القرشي. النبهان. المحسن.

روى عن: أنس بن Malik، وجابر بن عبد الله، وعبدالله بن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم.

رضي الله عنه. 

روى عنه: عبد الملك بن جريج، وعمر بن الحكم بن يعقوب، وأسامة بن زيد اللبيسي، وهمام ابن عروة، وحيى بن سعيد الأسدي، وسفيان الثوري، وسفيان بن عبيد، وشعبة، وغيرهم.

وقيل: توفي سنة (١٣٠).

أحوال الطلاب فيه:

- قال أبو حاتم: وحيى بن معين: «ثقة».

- وقال يعقوب اللفوي: «هو غاية في الإتقان والخصم، والهدى، حجة».

- وقال الذهبي: «إمام بكا، متأله».

- وقال ابن حجر: «ثقة فاضل، من الثلاثة».

الحكم: محمد بن المنكدر: «ثقة».

مختصر ترجمه:

التاريخ الكبير (٢١٩/٢٢٠)، الجرح والتعديل (٨٧/٨٨)، تهذيب الكمال (٥٤٧/٥٤٨)، الكاشف (٢/٣٤)، السير (٣٥٣/٣٥٨)، تذكرية الخلفاء (٢٢٨/٢٣٠)، تهذيب التهذيب (٤١٨/٤٢١)، التقرب (٢/٢٢٤)، طبقات الخلفاء (٥٧)، الخلافة (٣٦)، الشوام (١٧٧/١٧٨).

(٨) أسس بن صالح صاحب الجليل: تقدم في (١٤٩).

الحكم على إسناد الجراح:

إسただه، ضعيف فيه: عن عائشة ابن جريج وهو مدس، ولم يصرح بالتحديث، وتدل عليه من الطبقة الثامنة.

كما تقدم بيان ذلك في ترجمه.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضاً مخرج في الصحيحين، كما

سيأتي في ترجمه.

التخريج:

أخبر الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٨/٤٨)، عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب.

 حدثنا إمي - هو عبد الله بن وهب - به نحنو، وفيه (ذي الخفين) بدا (بالشجاعة).

 وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٥٤ - رقم ٣٥٤) من طريق بكر بن مضر، عن عمرو

بن الحكم وحده. به. وفيه، عند الشجاعة، مثل رواية الجرحاني.

وأخبره البخائي في الأحس، باب من باب بن ذي الخفين حتى أصبح (٣٧/٣٧ - رقم ٣٧) من طريق

هشام بن يوسف، وعبد العزيز في المصنف (٣٢٦/٣٢٦ - رقم ٣٢٦)، والحاوي في شرح معاني
الآثار (٤٧١/١) من طريق وهيب.

ثلاثتهم (هشام بن يوسف، وعبد الرزاق، وهبيب) عن ابن جربج به بنفظ (ذي الحليمة) بدل (بالشجرة).

وأخبر البخاري أيضاً في تقصير الصلاة، باب يقتصر إذا خرج من وسطه (٤٦٩/٢ رقم ١٨٨) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (١/١٨٠ رقم ٢٢) وأبو داود في الصلاة، باب متي يقصر الصلاة (١/١٥٠ رقم ١٥٢)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في التقصير في السفر (٢/١٣٠ رقم ٨٥)، والنسائي في الصلاة، باب عدد صلاة الظهر في الحصر (١/١٤٩/١٥٠ رقم ٢٣٥/١)، وأحمد في المسند (١/١٥٠ رقم ٢٣٤/١)، وعاصم في المسند (١/١٤٩ رقم ٢٣٤/١)، وعاصم في المسند (١/١٣١ رقم ٢٣٧/٢) باب الركك في المصنف (١/١٥٠ رقم ٢٣٧/٢)، وأبو حبان في صحيحه (الإحسان ٤/٢٥٥ رقم ٢٣٧/٢)، ومتيفي في شرح معاني الأئار (١/١٥٠ رقم ٢٣٧/٢)، والبغوي في شرح السنة (١/١٨١ رقم ٢٣٧/٢) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة.

قال: سمحت إبراهيم بن ميسرة وعبد بن المتكدر به، ومنهم جميعاً (ذو الحليمة).

وتابع ابن عيينة على هذا الإسناد: النوري.

أخرجه أحمد في المسند (٢/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، وعبد الرزاق في المصنف (١/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، وأبو شيب في المصنف (٢/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، وأبو عوانة في المسند (٢/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، وأبو حبان في صحيحه (الإحسان ٤/٢٥٥ رقم ٢٣٧/٢)، عن إبراهيم بن ميسرة وعبد بن المتكدر به بنفظ (ذو الحليمة).

أخرجره الدارمي في سنة (١/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، عن محمد بن يوسف، وأبو عوانة في المسند (٢/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، عن إبراهيم بن ميسرة وعبد بن المتكدر به بنفظ (ذو الحليمة).

وأخبره ابن أبي شيب في المصنف (٢/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، وعن أبو عوانة في المسند (٢/١٨٨ رقم ٢٤٩/٢)، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وعبد بن المتكدر به بنفظ (ذو الحليمة).

الحكم النهائي على الحديث:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخبره الشيخان.

غريب الحديث:

الشجرة: هو موضع المكان الذي يسبع فيه المولون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. وهو بالخليفة.

قال الحافظ ابن حجر: «هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة كان النبي يخرج منه إلى ذي الخليفة فيثبت بها» وإذا رجعت بنا أيضًا. والشجرة: على سنة أمية من المدينة.

انظر: فتح الباري (٤٥٠/٣).
176- أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر(1)، حدثنا/ العباس بن محمد بن حاتم الدوري(2)، حدثنا شعبة بن سوار(3)، حدثنا ابن أبي ذئب(4)، عن القاسم بن عباس(5)، عن نافع بن جبير بن مطعم(6)، عن أبيه(7)، قال:

قولون في الليلة: وقَد اعتقلت الشاة، وركبت الحمار، وليست الشملة.

وقال رسول الله ﷺ: "من يفعل هذَا فليس معه شريك من الكبير.

ترجم الرواية:

1) محمد بن الحسن البصري، أبو طاهر التمساحي، تقدم في (١٠٧) وهو "ثقة".
2) العباس بن محمد بن حاتم المدوري، تقدم في (١٣٤) وهو "ثقة".
3) شعبة بن سوار المبارك، أبو عمر المحانين.

والفراري: يفتح الفاء، والراي، والاها، في آخرها بعد الألف، نسبة إلى قبيلة فزارة.
روى عن ابن أبي ذئب، وشعبة، وورقة بن عمر، وليلي بن عبد، وغيرهم.
روى عنه: العباس الدوري، وأحمد بن حنبل، ويبن بن معين، وأحمد بن الفرات، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٠٧ه).

قال ابن سعد: "كان ثقة، صالح الأمر في الحديث، وكان مرجعًا".

وقال يحيى بن معين: "ثقة".

وقال علي ابن المديني: "صدوق، إلا أنه برى الإراجا، ولا يذكر له من سمع أوقف أن يحيى بخير.

غريب".

وقال أحمد بن حنبل: "تكلمه، لم أرو عنه بالإراجا".

وقال أبو حاتم: "صدوق، يكتب حديثه، ولا يتحت به".

وقال ابن عدي: "أن ساق له عدة أحاديث: وشبه جماعة إذا ذمه الناس بالإراجا الذي كان فيه، وأما في الحديث فإنه لا يسأل به، كما قال علي ابن المديني، والذي أنكر عليه الخطأ، وأغيره حديثه حفظًا".

وقال ابن خرash: "هو صدوق في الحديث".

وقال السمعاني: "قبل إنه كان يدعو إلى الإراجا، وكان صدوقًا".

وقال الجهفي: "كان ثقة مرجعة".

وقال ابن حجر: "ثقة حافظ، رمى بالإراجا، من الناسعة".

قلت: هو ثقة، فقد روى عنه جمع، ووثقه: "ابن سعد، ويبن بن معين، والجهفي، ابن حجر".

ولا
بضر إرجاته لأنه رجع عنه كما قال أبو زرعة الرازي في السير (516/9).

ملاحظة ترجمته:

(4) محمد بن علي الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي بكر، الفيروز، الحمارة، أبو الحارث المعمد.

روى عن: القاسم بن عباس، وعكرمة، وسفيان المغيرة، ومحمد بن شهاب الزهري، ومحمد بن المندر، وغيرهم.

روى عنه: شهابة بن سوار، وعبد الله بن المبارك، وبحي بن سعيد القطان، ووكيع، وغيرهم.

وقاله توفي سنة (159 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال بحبح بن معين: "ثقة عن ثقة".
- وقال بوبوي بن أبي شيبة: "ثقة صدق".
- وقال الذهبي: "أحد الأعلام . . . وكان كبير الشأن ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة، قفيه، فاضل، من السبعة".

الحكم: ابن أبي ذنب "ثقة".

ملاحظة ترجمته:
التاريخ الكبير (152/68)، تاريخ بغداد (6/296)، تهذيب الكمال (6/296)، السير (1368/77)، تذكرة الحفاظ (1387/82)، العبر (1387/82)، الكافش (5/62)، تهذيب التهذيب (6/296).


(5) القاسم بن علي بن محمد بن مهدي بن أبي لقي، الفيروز، أبو الخياص المعمد.

روى عن: نافع بن جبير بن مطعم، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن هانم الرامي، وعبد الله بن رافع، وعمرو بن عمر.

روى عنه: ابن أبي ذنب، وبيكير بن الأنص.

وقاله: توفي سنة (131 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال بحبح بن معين: "ثقة".
- وقال أبو حاطم: "لا يتأس به".

بـ 407
- وذكره ابن جبان في التقات.
- وقال ابن حجر: "ثقة، من السادسة".
الحكم، القاسم بن عباس: "ثقة".

ملاحظات توجيهية:

الجرح والتعديلات (17/8)، الشقات لابن حبان (325/7)، تهذيب الكمال (70/6)، الكافي
(276/2)، تهذيب التهذيب (287/2)، الترتيب (17/1).

(6) نافع بن جبير بن مطهيم النوفي، أبو محمد، أبو عيسى الله، المبطي.
والنوفي: يفتح التون، وسكون الواو، وفتح الناف، نسبة إلى توقف بن عبدهناف، عم جد رسول الله.

روى عن: أبا جبير بن مطهيم، وعبد الله بن عباس، وعلى بن أبي طالب، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم.
- رضي الله عنهم.

روى عنه: القاسم بن عباس، وعمرو بن دينار، ومحمد بن شهاب الزهري، وصالح بن كيسان،
ومنا ابن سليم، وغيرهم.

وفقه: توفي سنة (96).

أقوال العلماء فيه:
- قال العجلي: "مدني، متبعي، ثقة".
- وقال أبو زرعه: "مدني، ثقة".
- وقال عبد الرحمن بن خراش: "ثقة مشهور".
- وقال الذهبي: "شريف مفت".
- وقال ابن حجر: "ثقة فاضل، من الثالثة".
الحكم: نافع بن جبير بن مطهيم: "ثقة".

ملاحظات توجيهية:

التاريخ الكبير (82/8)، الجرح والتعديلات (451/8)، الأنساب (536/5)، تهذيب الكمال
(70/6/7)، السير (540/4)، الكاف (50/6/4)، القرآن (20/8)، الترتيب (295/7/2)، تهذيب التهذيب
(10/1/8/1)، الإخلاق (ص399)، الشذرات (116/1).

(7) جبير بن مطهيم بن عمرو بن عبيد منافق، القرشي، التوفيقي، صحابي، عرف بالأنساب.
قدم على النبي ﷺ في فداء آساري بدر، وهو مُشرك، ثم أسلم بعد ذلك، قبل عام خير، مولى:
الفتح.

روى عنه: سليمان بن صدر، وعبد الرحمن بن أزهر، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن
المسيب، وابن محمد بن جبير بن مطهيم، وابناء نافع بن جبير بن مطهيم، وعلي بن رباح النخسي، وغيرهم.
وفاته: سنة ثمان وعشرة وخمسين.

مصادر ترجمته:

الإضاءة (11) والتصبير (116/1).

الحكم على إسناد الحرجات:

إسناده صحيح، فهو متقن، ورجاله ثقافته كلهم.

التشريح:
أخبرنا إحدى المحدثين (4/184) عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن العباس
بن محمد الدوري يعنوه.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإمام، ولم يخرجه). وأقره الذهبي.

وقد توّق العباس بن محمد الدوري عليه.

أخبر البرمذي في البحر والصلبة، باب ما جاء في الكبير (4/362) عن علي بن
عيسى البغدادي.

والبزاز في البحر الزهري (878/348) عن العباس بن جعفر البغدادي
والبهمي في الشعب (789/8195) عن طريق علي بن سهل،
ثلاثتهم (علي بن عيسى، العباس بن جعفر، وعلي بن سهل)، عن شيبة بن سوار به.

قال البرمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب).

وقال البزاز: (وهذا الحديث لا نعلم بهرود بهذا اللفظ إلا عن جبير ابن مطيع، ولا نعلم
طريقة عن جبير إلا هذا الطريق).

وقد اختلق في هذا الحديث عن ابن أبي ذنب، فرواه عنه معن بن عيسى مرسلاً، ورواه
عن حسن بن محمد موصولاً.

أما رواية معن بن عيسى المرسلاً:

فأخرجهما ابن سعد في الطبقات الكبرى (5/206)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ
دمشق (8/71). عن معن بن عيسى قال: (أخبرنا ابن أبي ذنب، عن القاسم بن العباس، عن
ناس ذكر أن يقولوا كأنه يعني ثبت، فقال: والله لقد ركبت الحمار،
ولبدت الشام، وحيلت الشئ، وقد قال رسول الله ﷺ: (ما في من فعل ذلك من الكب
شيء).

وأما رواية حسن بن محمد الموصولاً:

فأخرجهما ابن أبي ذنب في النواضع، ورواه (4/238) عن إبراهيم بن سعيد،
عن حسن بن محمد، حدثنا ابن أبي الذنب به، دون ذكر المرفوع منه.

وأورد ذهبي في السير في ترجمة نافع بن جبير (4/542) وقال: (هذا مرسلاً جيد).

خاتمة الحكم:
الأرويان عن ابن أبي ذنب، وهما: العباس بن محمد الدورَي، وشيحة بن سوار ثقان.
وهما رواياه عن ابن أبي ذنب مرفوعاً، ومعنٍ بن عيسى ثقة أيضاً. رواه عن ابن أبي ذنب مرسلاً عن نافع بن جبير. ولا منيع أيضاً من أن نافع بن جبير، وهو تابعي ثقة سمع من أبيه مرتين: فمرة رواه مرفوعاً، ومرة مرسلاً. ولكنه يبقى إشكال بان في الرواية المرفوعة. قال:
جبر بن مطعوم:
يقولون في: التتبه، وافما المعروف بهذا: نافع، وليس جبر بن مطعوم. ويؤكد ذلك رواية ابن أبي الدنيا عن نافع بدون ذكر قول النبي ﷺ أن يقولون فيه: التتبه.
ومع أن الحاكم والذهبي صححا رفعه، لكن لا يمكن جمعه مع قوله: يقولون في التتبه. لأن الذي ثبت في حقه هذا القول هو نافع، وليس جبر بن مطعوم. فلا يصح رفعه مع هذا القول.
إلا أن يقول: إن المرسل هو الصحيح كما قال الذهبي في السير.

غريب الحصيب.
التتبه: بالكسر الكبير. انظر: تخة الأحوذي (١٨٨/٢).
الشمسة: يفتح الشين وسكون اليم، كساء ينتفخ به وتائف فيه.
انظر: النهاية (٤/١).
اعتقال الشاه: هو أن يضع رجله بين ساقه وفخذه ثم يرحبها.
انظر: النهاية (٤/١).
177 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني (1) حدثنا أحمد بن عاصم (2)، حدثنا روح بن أسلم (3)، حدثنا زائدة بن قَدَامة (4)، عن منصور ابن العتيم (5)، عن شقيق بن سلمة أبي وائل (6)، عن عبد الله بن مسعود (7)(**).

قال:
أذكر عِبي (رسول الله ﷺ) (***). رجل، فقال: يا رسول الله! إن الليلة التي حَنَك أصْبِح ما حَلَك. فقال النبي ﷺ: «حَلَك رجلٌ بالشَيْطَان فِي أضْحِيَاءَ».

(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني: تقدم في (١٤٦)، وحديته في درجة الحسن.
(2) أحمد بن عاصم بن عبد الله الصغير، بحث بن أبي عمرو، أبو حبيب، الأنصاري، الأصبهاني.
(3) روى عن: أبي داود الطلباني، ومعاز بن هشام، وأبي أحمد الزهري، وصفوان بن عيسى، ومولى بن إسماعيل، وأزهر السمان، ومعلع بن الفضل، ووجيب بن جربير، وروح بن عبادة، وأبي عامر العقدي، وغيرهم.

روى عنه: أبو يكير بن أبي داود، وهو عبد الله بن أبي داود السجستاني، وأحمد بن جعفر السمسار، وعبد الله ابن جعفر بن فارس، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (١٥١٧).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن أبي حاتم: «ثقة صدوق».
- وقال أبو نعيم الأصبهاني: «كان من التقات مقبول القول».
- وقال الذهبي: «العالم، الصادق، المحدث... ما علمت فيه لينا».
- الحكيم: أحمد بن عاصم: «ثقة».

مصادر ترجمته:
الجرح والمطيد (٣/٦٦)، أخبار أصبهان (٨٧/٣)، السير (١٣/٤٤١-٤٤٢).
(3) روح بن أسامة الباهلي، أبو حاتم البصري.

روى عن: زائدة بن قدامة، وحماد بن سلامة، وشداد بن سعيد، وغيرهم.

روى عنه: يحيى بن أبي الخصيب، وعلي بن نصر، وإبراهيم الصواف، والدارمي، ومحمد بن زغبة، والكديكسي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (161 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: «ليس بذلك، لم يكن من أهل الكذب».
- وقال البخاري: «يتكلمون فيه».
- وقال أبو حاتم: «لبق الحديث، يتكلم فيه».
- وقال النسائي: «ضعف».
- وذكره العقيلي في ضعفاء الكبير.
- وذكره ابن حبان في القطاف.
- وقال الزهبي: «ضعف».
- وقال ابن حجر: «ضعف، من التاسعة».

الحكم: روح بن أسامة: ضعيف.

مساواة توجهات:

الضعفاء الكبير (2/6)، الجرح والتعديل (2/493)، العقائد (128/67)، الزمان الأسالي.

(5) رواية بن قطبْة التفْطٍك، أبو السطْن الكبْفِك.

روى عن: وحشام بن الحاروش، ومحمد بن حرب، وشمام بن عروة، والأعوش، وغيرهم.

روى عنه: عبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن يحيى، وعبد الله بن المبارك، وعطاء بن عبيدة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (161 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين والنسائي: «ثقة».
- وقال أبو حاتم والمجلي: «ثقة صاحب سنة».
- وقال الزهبي: «ثقة حجة، صاحب سنة».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثبت، صاحب سنة، من السنة».

الحكم: زائدة بن قدامة: «ثقة ثبت».
 russell: 

5. منصور بن يخستغبر بن عبد الله السليمي: أبو عتاب الكوفي.

روى عن: شقيق بن سلمة، وإبراهيم الخفي، وعمر الشعبي، وخليفة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وغيرهم.

روى عنه: أبو بكر السخنيني، وسلمان الأعمش، وسفيان الثوري، وشعبة، وزاندة بن قدامة، وسفيان بن عيبة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (132 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معيين: «منصور من أثبات الناس».

- وقال العمجلي: «ثقة ثابت في الحديث، كان أثث أهل الكوفة وكان حديثه القديح، لا يختلف فيه أحد، متمعد، رجل صالح».

- وقال أبو حاتم: «ثقة».

- وقال الدوهي: «من أئمة الكوفة، ومن أئمة جمة».

- وقال ابن حجر: "ثقة ثابت وكان لا يدلس، من الخامسة".

الحكم: منصور بن المعتمر "ثقة ثابت".

6. شقيق بن سلمة، أبو وائل الكنموشي، تقدم في (139) وهو "ثقة".

7. عبط الله بن مسعود صاحب جليل تقدم في (160).

الحكم على إسناد الجرحية:

إسناده ضعيف.

فيه: روح بن أسامة، وهو ضعيف.

لكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق فقد ورد من طريق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما سبأني في تخريجه.

التخريج:
أخرجه البخاري في التهجد، باب إذا نام ولم يصل بالشيطان في أذنه (28/3 رقم 1144) وأين خزينة في صحيحه (2/174 رقم 1130) والبطهقي في السنة الكبرى (5/3)، والبيغوفي في شرح السنة (4/1 رقم 989) من طريق أبي الأحوص.

وأخرج البخاري أيضا في بداية الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (1/6 رقم 320) و المسلم في صلاة المسافرين وقصراها (7/615 رقم 374) والنسائي في قيام الليل، باب الترغيب في قيام الليل (3/2086 رقم 1608) وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها (7/162 رقم 1330)، وأين خزينة في صحيحه (2/174/9 رقم 1609) من طريق جرير.

وأخرج البخاري في الموضع السابق أيضا (3/240 رقم 1609)، وأحمد في المسنده (7/216 رقم 2557) وأبو يعلى في المسنده (6/9 رقم 9176) وابن خزينة في صحيحه (2/174/3 رقم 1130) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد.

رواه أحمد مباشرة عن عبد العزيز، والباقون بواسطة.

وأخرج أبو نعيم في الخليفة (8/240 رقم 230) من طريق سفيان.

أربعتهم (أبو الأحوص، وجرير، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وسفيان) عن منصور به.

وقد يماثل منصور بن المعتم عليه.

أخرجه ابن أبي شبيب في المصنف (2/177/2 رقم 25/9) وابن يعلى في المسنده (5/961) والنشائي في المسنده (2/828 رقم 1608) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق بن سلمة بن بنحوه.

وقد يماثل شقيق بن سلمة عليه.

أخرج أبو عوانة في المسندة (7/2438 رقم 2218) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/344 رقم 2409) وابن تيمية في ذكر أختار أصباهان (2/2446 رقم 82) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود بن نحوه، وفيه: (أو أذنيه) على التكل.

الحكم النهائي على الحديث:
أخد الثبوت صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرج الشيخان.

أخرجه البخاري في التهجد، باب إذا نام ولم يصل بالشيطان في أذنه (28/3 رقم 1144) وأين خزينة في صحيحه (2/174 رقم 1130) والبطهقي في السنة الكبرى (5/3)، والبيغوفي في شرح السنة (4/1 رقم 989) من طريق أبي الأحوص.

وأخرج البخاري أيضا في بداية الخلق، باب صفة إبليس وجنوده (1/6 رقم 320) و المسلم في صلاة المسافرين وقصراها (7/615 رقم 374) والنسائي في قيام الليل، باب الترغيب في قيام الليل (3/2086 رقم 1608) وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها (7/162 رقم 1330)، وأين خزينة في صحيحه (2/174/9 رقم 1609) من طريق جرير.

وأخرج البخاري في الموضع السابق أيضا (3/240 رقم 1609)، وأحمد في المسندة (7/216 رقم 2557) وأبو يعلى في المسندة (6/9 رقم 9176) وابن خزينة في صحيحه (2/174/3 رقم 1130) من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد.

رواه أحمد مباشرة عن عبد العزيز، والباقون بواسطة.

وأخرج أبو نعيم في الخليفة (8/240 رقم 230) من طريق سفيان.

أربعتهم (أبو الأحوص، وجرير، وعبد العزيز بن عبد الصمد، وسفيان) عن منصور به.

وقد يماثل منصور بن المعتم عليه.

أخرجه ابن أبي شبيب في المصنف (2/177/2 رقم 25/9) وابن يعلى في المسنده (5/961) والنشائي في المسنده (2/828 رقم 1608) من طريق زائدة، عن عاصم، عن شقيق بن سلمة بن بنحوه.

وقد يماثل شقيق بن سلمة عليه.

أخرج أبو عوانة في المسندة (7/2438 رقم 2218) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 2/344 رقم 2409) وابن تيمية في ذكر أختار أصباهان (2/2446 رقم 82) من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود بن نحوه، وفيه: (أو أذنيه) على التكل.

الحكم النهائي على الحديث:
أخد الثبوت صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرج الشيخان.
178. حدثنا (1) محمد بن الحسين بن الحسن، حدثنا (2) إبراهيم ابن الحارث البغدادي، حدثنا (3) يحيى بن أبي كقيق الكرومي، حدثنا (4) إسرائيل عن زيد المصري، عن الحسن، عن المقدام الزواوي، قال:

جلس عبادة بن الصامت، وآفي البراء، والحارث بن معاوية الكشدي.

رضي الله عنهم فَقَالَ آبَوُ الْبَرَاءِ (**): أَيْكَمْ يََّكُرُ يَوْمًا (***): صلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّاَ بِغَيْرِ مِنَ الْمِغْفُورِ؟

قال عبادة: آنَأٌ.

قال: فَهَذَّهُ، قال:

صلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّاَ بِغَيْرِ مِنَ الْمِغْفُورِ (****)، فَلَمَّا إِنَّ اقْتَلَتِ نَفْسُهُ بِبَيْحَةٍ قَرِيحَةٍ مِّنْ وَبُرِّ الْبَيْعِيَّةِ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَجْلِلُ لِهَا مِنْ غَيْبَاتِي ﴿مَا يَزَّنُ هَجْمُ يَعْبُدُ الْخَيْسَ فِيْهُ مَرَضَّوَتُ فَيْيَكُمُ﴾.

(*) في ب: أخبرنا.
(**) في ب: المقتَر، وهو الصواب، كما سيأتي في الترجمة.
(***): سقطت من (ب).
(****) في (ب) رضي الله عنه.
(*****): في (ب) يوم.
(******) في (ب): بِنَا.
(*******): من (ب).

تواضع الرواة:
(1) محمد بن الحسين بن الحسن القطان، تقدم في (١٤٠) وهو «ثقة».
(2) إبراهيم بن الحارث البغدادي. تقدم في (١٤٤) وهو «ثقة».
(3) يحيى بن أبي كقيق الكرومي. تقدم في (١٤٤) وهو «ثقة».
(4) إسرائيل بن يونس بن أبيك إسحاق السبيعي. تقدم في (١٥٦) وهو «ثقة».
(5) زياد البصيري. وهو زياد بن أبيك، عثمان الحنبلي، كوفي.
(1) ضرورة في الأصل إلى (المصري) وهو خطأ، كما جاء على الصواب في شرح معاني الأثار (٢٣٨٥/١ رقم ٢٧٧) ـ وانظر ترجمته في مصادره.

ويقال: هو زياد المهول.
ويقال: زياد المصفر.
أبو عثمان، مولى مصعب بن الزبير.
روى عنه: سفيان الثوري، ومسير بن كدام، وإسرائيل، وعبد الصمد بن عبدالله، وبكر بن بكار، وغيرهم.

وفاته: لم يلف عن سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

ـ ذكره البيhari في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جريحا ولا تعتلا.
ـ وقال أبو حامد: "ثقة لا أساس له".
ـ وقال مرة أخرى: "كوفي لا أساس بحثه".
ـ وذكره ابن حيان في القضاة.
ـ وقال ابن حجر عن الإبراز أنه قال: "لا أنعمة حذث عنه غير إسرائيل".
ـ وقال ابن حجر: "قلت شيخنا: يلف روى عنه الثوري، ومسير". لسان الميزان (٥/٥٠٠).

فلت هي تلقته، ولم يرد فيه ما ينافي ذلك.

مساءط ترجمته:

التاريخ الكبير (٣/٦٨٥، الجرح والتعديل (٢/٥٣-٥٣٥/٢)، الثقات لأبن حيان (٥/٣٢٧).

لسان الميزان (٢/٥٠٠).

(٦) الحسن البصري. تقدم في (٢٤٢)، وهو: "ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا".
(٧) المقصام الراوي. بضم الور، وفتح الها، وهي بلدة من بلاد الجزيرة، بينها وبين خزان سنة فواستف.

يقال لها الراوية.

روى عن: عدون بن الصامت، وأبي الدرداء، والحارث بن معاوية الكندي، وأبن الوردان، وغيرهم.

روى عنه: الحسن البصري فقط.
ـ قال البزاز أنه: "لا يُلف حذث عنه إلا الحسن" لسان الميزان (٦/٥٨).٥
ـ وقال ابن حجر: "وكنذا لم يذكر البيhari ولا ابن أبي حامد عنده راوي إلا الحسن" لسان الميزان

(٥٨/٦)
وقتئما لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا سوى أن ابن حبان ذكره في القول من التابعين.

قلت: المقدم الروهاوي ثقة بشرط ابن حبان.

مصاحف ترجمته:

التاريخ الكبير (7/2) - الإجرح والتعديل (8/2) - التنبيه (3/1) - لسان الميزان (8/1) - الإباحة (98) - التقرير (2/1)

التحريث بن معاوية بن زمغة المكثيف.

روى عن عم بن الخطاب.

روى عنه: سليم بن عامر الشامي.

أقوال العلماء فيه:

مختلف في صحبته، قال ابن حجر: "ذكره ابن منده في الصحابة، وتبعته أبو نعيم، وتغلق بحديث المقدام الروهاوي قال: جلس عبادة بن الصامت وأبو الدرداء، والخلاط بن معاوية فقال أبو الدرداء: أيكما يذكر يوم صلى رسول الله ﷺ إلى غير من المغنم؟ فقال عبادة: أنا. فذكر الحديث.

وذكره ابن سعد، وأبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى منتابعي الشام.

وعده أبو مسهر في بكر أصحاب أبي الدرداء.

وقال المجلي: من كبار التابعين.

وذكره في التابعين: البخاري ومسلم وأبو حاتم وابن سمعان، وابن حبان.

- وقال ابن حجر: "والذي يغلب على الظن أنه من المخضنين، وليس الحديث الأول صريحاً في صحته.

والله أعلم".

قلت: والاختلاف في كونه صحابيًا أم لا غير مؤثر في الحكم على الحديث، فإن كان صحابيًا فالصحابة
كلهم عدول. وإن كان تابعًا فهو من كبار التابعين.

مصادر ترجمه:

الطبقات الكبرى لابن سعد (444/7، الإضافة 187/1)

الحكم على الإسناد

إسناد صحيح. رواته تقات كلهم.

التخريج:

أخره العلامة في شرح معاون الآثار (285/1، من طريق محمد بن سعود).

والبزار في البحر الزخار (7/154، رقم 3761) عن محمد بن المثنى.

والشامسي في مساند (3/167، رقم 1261) عن محمد بن إسحاق الصغاني.

ومن طريقه النصي، في المختارة (8/152، رقم 324).

وثلاثتهم (محمد بن سعود، محمد بن المثنى، محمد الصغاني) عن يحيى بن أبي بكر.

بهم بحوره.

وقد تبع إسرائيل عليه.

أخره الشامسي في المساند (3/167، رقم 1766) عن يحيى بن يعلى، عن زياد المقلاع به بحوره.

عبادة بن الصامت فقط.

وله طريق آخر.

أخره الدولابي في الكتيب (2/117، رقم 2061)، والبيهقي في السن الكبري (2/117، رقم 2375)، وابن مشاكر في تاريخ دمشق (2/117، رقم 2376) من طريق محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن، عن منصور الخولاني، عن أبي زيد.

غيلان مولى بني كنانة، عن أبي سلام الحبيشي، عن المنصف بن معد يكرب، عن الخالر بن معاوية.

معاوية بن عباس بن الصامت موضوعًا بذكر الصلاة والغيبة.

 قال الألباني في الصحيفة (718/2، رقم 718)؛ (رجاله ثقات، غير غيلان، قال في التحريب): مقبول، وغير منصور الخولاني، فلم أجد له ترجمة.

وأخره أبو إسحاق الفناري في السير (ص 390، رقم 325)، ومن طريقه النسائي في سننه، قسم الفي (7/138، رقم 325)، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أحمد، عن عبيدة بن الصامت موضوعًا بلفظ: "ردوا الخيل والخيل، وأبكاكم والقول، فإنه عار على أهله يوم القيامة".

وأخره أحمد (271/139، رقم 2469)، وعبد الله بن أحمد في زواده على السنن (157/139)، وأبن أبي عاصم في الأحاديث والموثوق (2/241، رقم 434)، والبزار في البحر الزخار (7/152، رقم 2761)، والطياري في مساند الشاميين (2/152، رقم 324).

من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أبي سلام، عن منصور بن معد يكرب.

أنه جلس إلى عبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، والخالي بن معاوية الكندي، فتناولوا.
حديث رسول الله ﷺ في الأخماس، فقال: "عبادة بن الصامت بنحو لفظ الحديث البالغ، وفيه زيادة.

وأخرجه ابن ماجة في الجهد، باب الغنول (1385) عن علي بن محمد.

عن أبي أسامة، عن أبي سفيان عيسى بن سنان، عن هلال بن شداد، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بذكر الصلاة والغفران.

قال الألباني: في الصحيح (218/2)؛ (رجاله ثقات، غير عيسى بن سنان، وهو مختلف فيه). لكنه ينطوي بورد الحديث من طرق أخرى عن عبادة بن الصامت.

والحديث شاهدان من حديث عمرو بن عيسة، وعلي بن أبي طالب.

فاما الحديث عمرو بن عيسة:

فأخرج أبو داود في سننه (293/3)، كتاب الجهد، باب في الإمام ينتظار بشيء من الفيء، لنفسه (81/675)، عن السادان بن عثمان، حدثنا afterward، حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع أنا سلام الأسود عن عمرو بن عيسة بلفظ: "صلى بدنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير. ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، واخمس مرود فيكم".

قال الألباني في الصحيح (218/3)؛ "هذا سن Rodney رجلا صحح رجاله الصالح غير الوليد بن عقبة، وهو ثابتاً.

وأما الحديث علي بن أبي طالب:

فأخرجه أحمد في المسند (236/1، رقم 677)، وأبو يعلى في المسند (285/1، رقم 195). كلهم من طريق علي بن عبد الله الجلبي، عن عمرو بن غزى، عن علي بن أبي علاآ، عن علي مرفوعًا بلفظ: "ما أحق بهذة الوبرة من رجل من المسلمين". اللفظ لأحمد.

قال الهيثمي في المجمع (4/84)؛ "فيه غيرو بن غزى، لم يرو عنه إلا أبيان، وبيبة رجلاه ثقات.

قالت: وذذا علي، لم يوثقه غير ابن حبان، (الثقة 5/280)، ولم يرو عنه غير عمرو بن غزى، ولكنه يحسن بالشواهد.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح بجميع طرقه وشاهديه، كما تقدم تصحيح الألباني له.

غريب الحديث:

قدرة: "أي قلعة ما ينسل منه. وجمعها: قرد. بتحريك الراح، فيها، وهو أردأ ما يكون من الوبير والصوف وما تحقق منها".

انظر: النهاية (27/3).
179- حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1) ، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن
يحيى بن المندّر الأحْرَّي(2) ، حدثنا أبي (3) ، حديثنا ابن الأجلِّح(4) ، عن الأعمش(5) ،
عن يحيى بن وَثَاب(6) ، عن علقمة(7) ، عن عبد الله بن مسعود(8)(*) ، قال (**): 
كان يغをごه الناس عطياتهم في زبال، فجاءه رجل فأعطاه ألفي
جُرَّام ثم قال خلَّصا بارك الله لك، أما إنك سمعت وسول الله، وهو يقول:
"إنها هلاك من كان قبلكَّم بأفنان يائس وحوّرهم، وهذا مهلكيّكَّم".

(*) في (ب) : رضي الله عنه.
(**) في (ظ) ، وفي (ب) ، أما في كتب الأصول (أناه).

ترجمة الرواية:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأحْرَّي: تقدم في (١٧٧) وهو : "ثقة".
(2) أحمد بن يحيى: بن المندّر، الحُجَّرة، أبو عبد الله، البصيني، الحُجَّرة: يضم إخاء المهمة، وسكون
الجمع، وفي آخرها الراء : نسبة إلى الحُجَّرة، وهو اسم موضع باليمين.
روى عن : أبيه يحيى بن المندّر، ومالك بن أنس.
روى عنه : محمد بن يعقوب بن يوسف الأحْرَّي، يحيى بن الضهلي.
وقتاه: لم يلف على سنة وفاته.

أقوال العلامة فيه :
ـ قال أبو حامد : "روى عن مالك بن أنس حديثًا منكرًا".
ـ وقال الدارقطني: "صدوق".
الحكم: صدوق.

ملاحظات ترجمته:
الجرح والتعديل (٠/٠٨٦) ، سؤالات الخاكم للدارقطني (٨٥) ، الأنساب (١٦٨/٢) ، الميزان
(١٦٣/٣) ، الناس (١/٢٢١).

(3) يحيى بن المندّر الكحلازي، أبو المندّر، الكحلازي.
والكنيدي: بكسر الكاف، وسكون التون، وفي آخرها الدال المهمة نسبة إلى قبيلة كندة، وهي قبيلة
مشهورة من اليمن.
روى عن: إسرائيل، وعبد الله بن الأجلح، ووكيزم، وهشيم، وشريك، وغيرهم.
روى عنه: ابن أحمد بن يحيى بن المنذر الكوفي، وأحمد بن يحيى الصوفي، وأهل الكوفة.
وفاته: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
- لم يذكر فيه البخاري ولا ابن أبي حاتم جزءًا ولا تعميده.
- وذكره الحنفي في الفقهاء الكبير، وقال: «في حديثه نظر».
- وذكره ابن حبان في النصات، وقال: «شيخ كندي من أهل الكوفة».
- وقال الدارقطني: «ضعف».
- وقال الذهبي: «ضعف الدارقطني، وغيره».
- الحكم: «ضعف».

مصادر ترجيحها:
التاريخ الكبير (2/38)، الجرح والتعديل (5/2)، الضعفاء الكبير (431/4)، النصات لابن حبان (259/9)، بأسات الحاكم للدارقطني (ص5).، ميزان الأعتدال (411/4).

(4) عبيد الله بن الأجلح بن عبد الله الطيمي، أبو محمد الكوفي.

روى عن: الأمعش، وهشام بن عروة، وعاصم الأحول، وعطا بن السائب، ومنصور بن المعتصر، وغيرهم.
روى عنه: يحيى بن المنذر الكوفي، عبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن أبي كربك، وأبراهيم ابن موسى الرازي، وغيرهم.
وفاته: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم والدارقطني: «لا يبسط».
- وقال النموذجي: عن الباجيي: «ليس بحديثه يبسط».
- وقال ابن حبان في النصات.
- وقال الذهبي: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «صدق من التأسيس».
- قلت: هو: «صدق» كما قال بذلك ابن حجر.

مصادر ترجيحها:
الجرح والتعديل (10)، النصات لابن حبان (334/8)، الأنساب (5/104)، التهذيب (123/5)، التقرير (6/11)، الكاشف (26/2)، تهذيب التهذيب (82/1)، النصات لابن حبان (82/11).
(5) سليمان بن مهراذ الأمعش تقتصر في (۱۵۳) وهو : «ثقة، حافظ».

(6) يحيى بن واثب - بنشيط المثلثة - الأسلمي الكوفی.

روى عن : مسروق بن الأجداع، عثمان النخعي، دان بن حيشم، الأسود النخعي، وغيرهم.

روى عنه : أبو إسحاق السبئي، أبو حسين، والأمعش، ونالدة، وجعيب بن أبي ثابت، وغيرهم.

وفاته : مات سنة (۱۰۹ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد : «كان ثقة قليل الحديث صاحب تقرآن».

- وقال ابن معين وأبو زرعة، والناساني : «ثقة».

- وقال العجلی : «كوتي نابيع ثقة، وكان مقرئ أهل الكوفة».

- وقال الذهبي : «ثقة خاطع متأله مقرئ».

- وقال ابن حجر : «ثقة عديد من الراي، الحکم : يحيى بن واثب (ثقة)».

مصادر نرجحته:

تاريخ البخاري (۱۸۸/۸) ، الجرح والتعديل (۱۹۳/۸) ، ذكر أخبار أصحاب (۲۳۶/۸) ، تهذيب الكتب (۸۷۹/۶) ، السیسیر (۲) ، الكافی (۲۵۷/۸) ، تهذيب التهذيب (۲۸۱/۱) ، التنزیل (۲۸۱/۱) ، التنزیل (۲۸۱/۱) ، خلاصة تهذيب التهذيب (۲۸۱/۱) ، شرئات الذهب (۲۸۱/۱).

(7) عاقبة بن بقیس بن عبيد الله النخی. أبو شبل الكوفی.

النخی : يفتح النون والخاء، المعجمة بعدها العين المهلة - نسبة إلى قبيلة النخی.

روى عن : إبی الله بن مسعود، عمر، عثمان، وعلي، وجمال الدين الفارسي، وحذيفة، وأبي الدرباء، وخالد بن الولید، وأبي موسى الأشعري، وعمر بن يسار، وعائشة أم المؤمنین، وغيرهم. رضي الله عنهم.

روى عنه : يحيى بن واثب، والشعبي، وإبراهيم النخی، أبو إسحاق السبئي، ومحمد بن سری، وسلماء بن كهفل وغيرهم.

وفاته : توفي سنة (۱۰۸ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال أحمد : يحيى بن معین : «ثقة».

- وقال أبو حامد : «أبطل الناس ربع الله بن مسعود : عاقبة».

- وقال ابن حجر : «ثقة، ثبت، قفی، عابد، من الثانیة».

الحكم : عاقبة (ثقة، ثبت، قفیة).
中东国家天然气的十年发展

中东天然气发展

中东地区拥有丰富的天然气资源，是全球重要的天然气供应地区。随着全球能源需求的增长，中东国家在十年间积极发展天然气产业，旨在提高能源供应的稳定性和安全性。

区域背景

中东地区包括西亚和北非的部分国家，拥有广阔的天然气储量。这些国家在历史上是石油资源丰富的地区，然而随着石油市场的波动，天然气作为清洁能源的需求逐渐增长。

政策和投资

十年间，中东国家加大了对天然气产业的投资，实施了一系列政策以促进天然气的生产和出口。政府通过提供税收优惠、补贴和投资激励等措施，吸引国内外投资。

技术进步

十年间，中东国家在天然气勘探和生产技术上取得了显著进步。新技术的应用提高了资源的开采效率，降低了生产成本。

市场拓展

中东天然气产业的发展也促进了其市场拓展。中东国家通过签订长期供气合同、参与国际天然气贸易等方式，扩大了其天然气的出口市场。

环境影响

随着天然气产业的发展，中东国家也开始更加关注其环境影响。一些国家实施了政策措施，以减少天然气开采和使用过程中的温室气体排放。

挑战与未来

尽管中东天然气产业取得了显著成就，但仍面临一些挑战，包括资源的可持续开发、环境保护和市场风险等。未来，中东国家需要继续在技术创新、政策制定和市场拓展等方面进行努力，以确保天然气产业的持续健康发展。
موقعاً.
أخره البيهقي في شعب الإمام (795/7) (1/136)، عن القاضي أبو عمر محمد ابن الحسين، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود، عن محمد بن جعفر بن حبيب، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين به مرفوعاً بنحوه.
ورواه يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى موقعاً.
أخره أبو محمد بن سفيان العدل في الفوائد (2/152)، والمخلص كما في الفوائد.
المستقات (1/108) كما في الصحيح (4/197، رقم 3) (1/17).
كلاهما: عن عبد الله بن هاشم الطوسي: عن يحيى بن سعيد به مرفوعاً بنحوه.
قال الألباني في الصحيح (788/4) (17): (إسناد صحيح، رجله ثقات على شرط مسلم).
ورواه عن الأعمش،، بهئة مؤمل بن إهاب، وأختلف عليه.
أخره المخلص في الماعرث من حديثه (7/280) (27) كما في الصحيح (788/4، رقم 170/3) عن مؤمل بن إهاب، عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى موقعاً.
قال الألباني في الصحيح (789/4) (17): (هذا إسناد جيد، رجله كله ثقات رجال الشيعة، غير المؤمل وهو صدوق له أهاب).
وأخره الطيبراني في الأوسط (7/283، رقم 1043) عن أحمد بن الحسن بن عبد الملك الأصبهاني.
والبيهقي في شعب الإمام (787/7، رقم 295) من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية.
كلاهما (أحمد الأصبهاني، وابن ناجية) عن مؤمل بن إهاب، عن أبي داود الطيبراني،
عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى موقعاً.
قال الدارقطني في الفصار ي (5/159، س: 73): (بيره الأعمش، وأختلف عنه، فرواهما
يحيى بن المذر الأحنج، عن ابن الأجلج، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن عقلة، عن
عبد الله، عن النبي ﷺ).
ورواه شعبة، والطبري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي موسى موقعاً.
ورواه موصل عن إهاب، عن أبي داود، عن عبد الله بن هاشم، عن يحيى
القطان، عن النوري، ومؤمل بن إهاب، عن مالك بن سعيد، عن الأعمش،
وقوه الباقون، والصحابج،خديج،أبو وائل، عن أبي موسى موقعاً.
بمنا صحيح الألباني في الصحيح (788/4، رقم 170/3) الموقفاً والمرفوع، وقال عن
الموقفاً: (لا ينبغي المرفوع، لأن الرواي قد ينبطح أحياناً لرفعه فيوقفه، فهو صحيح مرفوعاً
وموقعاً).
فصلة الحكم:
أخره صحيح مرفوعاً، وموقعاً، فهو كما قال الألباني (يرجع الراوي، فينبطح
أحياناً لرفعه فيوقفه). فأأخره صحيح مرفوعاً وموقعاً.
180- أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي (١) ،
باتخاذ أبي علي الحافظ (٢) (*) ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي (٣) بصر ،
حدثنا حسان بن غالب بن نجيح (٤) ، حدثنا ابن لهيعة (٥) ، عن يونس بن يزيد (٦) ،
عن محمد بن إسحاق (٧) ، عن أبيه (٨) ، عن محمد بن علي بن الحسين (٩) ، أن عبدالله
بن خزيمة (١٠) مولى يني عدي من الأنصار حدثه أن أبا سعيد الخدري (١١) - رضي الله
عنـه - حثـهـ أنه قـخذ من سـفر عـلـى أـهـل وقـطـ جـهـلوهـا قـهـيـطـًا (مـن نـصـبـهـاتـه) (١٢) ، قال: فـقلت: أَلَـئِكَ تَعْلِمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْدَـهـ عَنْهَا أَنْ تَصُرَّفَ
فَوَقْ ثَلَاثٍ ؟ فَقَالَوا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ أَرْكَضَ فِيهَا بَعْضَاً.

قال: فـقلت: مَا أَنَا بِخَاـثِقٍ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَـهِ أَخـيَ قَبـاـتَـهَا بَـن/النـفـقان (١٢) ،
وكان أَخـيَ مـن قـبـل أَمَـهـ (١٣) ، قال: فَأَرْسَلَ إِلَيـهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ أَرْكَضَ فِيهَا
بَعْضَاً.

(*) في (ب) : الواقع.
(**) ما بين الفوقيين مكتبت من (ب).
(***) في (ب) : رضي الله عنه.

ترجم الرواة:
(١) أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي (١) ، وهو "ثقة نبت".
(٢) أبو علي الحافظ الحسين بن علي بن يزيد بن صالح السهيمي (٢) ، وهو "ثقة نبت".
(٣) يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي ، وهو "صدق ".
(٤) حسان بن غالب بن نجيح ، يُكنى أبا القاسم.

روى عن : مالك ، والثبت بن سعد ، وابن لهيعة ، وغيرهم .
روى عنه : يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي .
وفاته: توفي سنة (٢٢٠هـ).

أقوال العلماء فيه:
ذكره ابن حبان في المجروحي، وقال: «شيخ من أهل مصر، ينقل الأخبار على الثقات، ويروي عن الآتيات الملزقات، لا يجعل الاحتجاج به بحال، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار».

وقال الدارقطني: «ضعف، متروك».

وقال الخاكم: «له عن مالك أحاديث موضوعة».

وقال أبو نعيم: «حدث عن مالك بالمناكير».

وقال الذهبي وابن حجر: «حسان بن غالب عن مالك متروك».

وقال الأزدي: «متفكر الحديث».

الحكم: حسان بن غالب: «متروك الحديث».

(5) عباس الله بن لهيجة - يفتح اللمام، وكسر الها، ابن عقبة، أحضرت، الأعوادي، أبو عبدالرحمن المصري.

والعوادي: بضم الألف، وسكون العين، وضم الدال والواو المهمشتين، وفي آخرها اللام، نسبة إلى أعدول، وهو بطن من الخضارمة.

روى عن: عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شبب، ومحمد بن المنكدر، وعقيل ابن خالد، والأعرج، وأبي الزبير، وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن يزيد القرئ، وعبد الله بن مسلمة القعبي، والثنا، وسعيد بن سعد، وعمرو بن الخارت.

وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وعبيد الله بن مالك، وشعبة، وعبد الله بن وهب، وحبيش بن بكير، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (172 ه).

أقوال العلماء فيه:

الكلام الوارد في ابن لهيجة طويل، فهناك من أثني عليه، وهناك من استثنى بعض حديثه، وهناك من ضعفه في الجملة ضعفًا بيضاً.

- قسمن أثني عليه;

تلميذه أحمد بن صالح المصري حيث قال: «كان ابن لهيجة صحيح الكتاب طالبًا للعلم» الميزان (2/477).

- وقال أحمد بن حبل: «من كان مثل ابن لهيجة مبرر في كثرة حديثه، وضبطه، وإتقانه» السير (13/8).

- وقال الذهبي: «ولما مات ابن لهيجة قال الليث بن سعد: ما خلف مثله» السير (14/8).
وأما من استثنى بعض حديثه في قول محمد بن العروس:}

فقبل ما حدث به عن النبي، لأنه قد احترقت كتابه سنة تسع وستين ومائة، فما كان من روايته قبل إحترام كتابه فهو أحسن حالًا منها بعد اختلاطه، ولذا قالوا:

إن من سمع منه في أول أمره أحسن حالًا في روايته ممن سمع منه بآخره.

ـ وغيرهم: خص ذلك بالعبارة الأربعة فما روي عنها أصح، وقد مضى ذكرهم في تلامذته، والمراد أن روايتهم عن أقوى الضعفاء وليس المراد الصحة الامتصالية.

ـ وغيرهم: لا يعتقد حتى برواية هؤلاء الأربعة عنه، ولو كانوا من التقدم، الذين رواه عنه، كما قال ابن أبي حاتم: قالت لأبي، إذا كان من بروي عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك، فليحن لهيعة يحن به؟

قال: "لا". الخرج والتعديل (358).

ـ والجمهور مثل: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين، والإمام أحمد، وأبو حامد، وأبو زرعة، وغيرهم: على تفضيل ابن لهيعة مطلقًا، فإن كان ضعفه أكثر بعد احترام كتابه في آخر عمره، لكنه عمومًا ينجز ببغضه.

قال الذهبي بعد أن قلت في حديثه في النسبت ولا يحن به تذكرة المفاظ: (239/8).

وـ وقال أيضًا في موضع آخر: "... لا ريب أن ابن لهيعة كان ظالم الدين المشرب وهو اللبس معا، ولكن ابن لهيعة تهاون بالإتقان، وروى مناكم، فانحظر عن رتبة الاحترام عليه، وبعض الحفاظ بروي حديثه ويذكره في الشواهد والاعتبارات، والذكر والملاح، لا في الأصول، وبعضهم باللغ في توهينه، ولا ينفيه إهداره، وتنجب تلك المزايا، فإنه عدل في نفسه ... السير (14/2).

ـ وقال في موضع ثالث: "والعمل على تفضيل حديثه الكافي (118/2).

ـ وقال ابن حجر: "صدوق، من السابعة، خلّف بعد احترام كتابه" التدريب (44/1).

وذكره ابن حجر في المرتبة الخامسة من مراتب المسلمين، في (تعريف أهل التدريس) -ص (177)- رقم (143).

وهي: من ضعف بأمر آخر سوى التدريس، حديثهم مردود، ولو صرحوا بالسماع، إلا أن تُوعُ من كان ضعفهم منهم يسيرًا، والكلام في ابن لهيعة بطول، وأحسن من فضل في حاليه، فما أرى ابن حيان حيث قال: "كان شيخًا صالحًا، ولكننا كان يُدس عين الضفعة قبل احترام كتابه، ثم احترقت كتابه في سنة سبعين ومائتين قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون: إن سماع من سمع منه قبل احترام كتابه مثل العبادلة، فسماعهم صحيح، ومن
سمع منه بعد إذاحته كتبه، فسمع عيسى بخيص، وكان ابن لهجة من الكُتابين للحديث، والجماعين للعلم.

والزاحفين فيه . . .

وقال: قد سيرت أخبار ابن لهجة من روایة المتقدمين والمتأخرين عن عمه، فرأيته التحليق في روایة المتأخرين عن صحيحًا، وما لا أصل له من روایة المتقدمين كثيرًا. فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته كان يبدع عن أقوام ضعيف عن أقوام. رأهم ابن لهجة ثقات، فالتزمت تلك الموضوعات به . . . وأم روایة المتأخرين عنه بعد احترام كتبه، ففيها منكير كبير، وذلك أنه كان لا ينال ما دفع إليه قراءة، سواء كان ذلك من حديثه أو غيره.

فوجع النزاع عن روایة المتقدمين عنه قبل احترام كتبه، لما فيها من الأخبار المُسلسة عن الضعفاء والمتوكن، ووجع ترك الاحتجاج برؤایة المتأخرين عنه بعد احترام كتبه، لما فيها من ضعفه من حديثه.

المحروجين (11/14)

وقال ابن حجر: والانصاف في أمره: أنه مثى اعتضد كان حديثه حسنًا، وثني خالف كان حديثه ضعيفًا، ومنى الفرد توقف فيه» تهذيب التهذيب (237/5).

الحكم: عبد الله بن لهجة: ضعيف يُDelimiter.

مصادره تزعمها:

التاريخ الكبير (182/5)، الضعفاء، للعقيلي (293/2)، الجرح والتعديل (325/8)، المحروجين (2/11 - 11)، الكامل لابن عدي (253 - 265)، الأنساب (186/1)، تهذيب الكمال (262 - 265)، السير (256/2)، القبرزات (183/2)، تذكرة الخلافات (237/1)، ميزان الاعتراض (475/2)، العبر (483/2)، الكافش (218/2)، تهذيب التهذيب (327/5)، تقويم التهذيب (344/1)، تدريب التهذيب (236/5)، تدريب التهذيب (236/5).

ألق التقدم (ص 179/1)، الخلافات (211/1)، الشذرات (283/1).

(6) يونس بن يزيد بن أبي النجاح الأفيلي. أبو يزيد الطويل.

والأيادي: يفتح الألف الواقع، ليضمن من قبليه من وقته بثانيين. وفي أخرها الميلان، نسبة إلى بلدة على ساحل بحر الفرات مما يلي ديار مصر. يقال لها: أيلة.

روى عن: الزهري، ونازع مولى ابن عمر، وشام بن عروة، وعكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم.

روى عنه: عمرو بن الخالث، وعبد الله بن المبارك، واليث بن سعد، وتبنيه بن عبد الوليد، والأوزاعي، وعبد الله بن وهب، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (152 هـ).

أقوال العلماء فيه: ...
قال وكع: «كان سي الخفظ».

- وقال ابن سعد: «كان حلو الحديث، كبيره، وليس بحجة، ريا جا بالشيء، الحنكر».

- وقال يجعل بن معين: «معمر ويونس عامان يحدثين الزهري».

- وقال أيضًا: «آيت الناس في الزهري: مالك بن آنس، ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن عبيدة».

- وقال أحمد بن حنبل: «يونس أكثر حديثًا عن الزهري من عقيل، وهما أثنتان».

- وقال أبو زرعة: «لا باس به».

- وقال العجمي والنسائي: «ثقة».

- وقال ابن خراش: «صدق».

- وقال بعقوب بن شبية: «صالح الحديث».

- وقال الذهبي: «أحد الأثبات».

- وقال ابن حجر: «ثقة، من كبار السبعة».

قيلت: هو ثقة.

- فقد عد الذهبي جرح وكع وأبن سعد شذوذًا وقال عنه: «ثقة حجة».

ميزان الاعتدال (84/2).

 وقال أيضًا: «قد احتاج به أرباب الصحابة أصابا وتبعا» السبئ (687).

- وقال الحافظ ابن حجر: «وثقة الجمهور مطلقة»، وإذا ضعفوا بعض روايته، حيث يخالف أفكاره، أو يُحذّر من حظه، فإذا حذّروه من كتابه فهو حجة. هدى الساري ص (456ـ 456).

مصادر تروجها:
التاريخ الكبير (84/296)، التحرير والتعديل (84/297)، الأنساب (84/298)، تهذيب الكمال (84/299).

(7) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر القرشي، المهدي، إمام المذاهب.

روى عن: أبيه، وعمه موسى بن يسار، وأيان بن صالح، وسعيد المقبري، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والزهرى، محمد بن المتنكدر، محمد بن إبراهيم النجسي، ومكحول وغيرهم.
روي عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عيسى، وضعية بن الحجاج، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وهشيم، وأبو خالد الخمير، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة، ومحمد ويعتبر ابنه عبيد، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (151 هـ).

أقوال العلماء فيه:

هو ممن اختلف أقوال النقاد فيه توثيقًا وتوضحيًا وتضييعًا على النحو الآتي:

فهم وأفقه:

- قال الزهري: "لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيهم ابن إسحاق".

- وقال شعبة: "أمير المؤمنين في الحديث لفظه".

- وقال الجميل وابن سعد: "ثقة".

- وقال يحيى بن معين: "ثقة، وكان حسن الحديث".

- وقال علي المديني: "ما رأيت أحدًا بتهم ابن إسحاق".

- وقال البخاري: "رأيت على ابن المديني يحتف بحديث ابن إسحاق".

وذكره ابن حيان في الثقاف ، وقال: "من أحسن الناس سبيلاً للاختيار، وأحسنهم حفظًا لمونها، ولما عين ما أنا لأنه كان يجلس على الذهب. فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك، فأما إذا بين السماع في ما يرويه، فهو بما يرواه."

وأما من توسط فيه:

- قال شعبة وأبو زرعة: "صدوق".

- وقال يحيى بن معين: "صدوق، ولكن ليس بحجة".

- وقال أيضًا: "ليس به باس".

- وقال أحمد بن حنبل: "هذا حسن الحديث".

- وقال محمد ابن كثير: "إذا حدث عن من سمع منه من المعلمين فهو حسن الحديث صدوق، وإما أن يكين من أنه يحدث عن المحولين أحاديث باطلة".

- وقال ابن عدي: "فنشئت أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما ينهي أن يقطع عليه بالضعف. ورباً أخطأ، أو يهم في شيء بعد الشيء، كما يخطي غيره. وهو لا يتأس به".

- وقال الذهبي: "له ارتفاع بحسبه، ولا سيما في السير، وأما في أحاديث الأحكام فيحفظ حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، إلا ما شهد فيه فإنه يعد منطقتا، هذا الذي عندي في حاله، والله أعلم".
- وقال في موضع ثالث: "فالمالك بن أحمد بن سنان: إن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق، وما انفرد فيه، فهو كتابه، فإن في حفظه شيخًا، وقد اتجه به أنتمه، والله أعلم"، الميزان (175/3).
- وقال في موضع ثالث: "صدوق، لكنه مشهور بتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم".
- ذكر اسماء من تكلم فيه وهو موثق (ص 159) (رقم 293).
- وقال ابن حجر: "صدوق دبلس".
- وذكره ابن حجر في (تعريف أهل التدليس) ص (168) (رقم 125) في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين.
- وهي: من اتفق العلماء على أنه لا يُحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسمع، لكونه تدليسهم على الضعفاء، والمجاهيل.

وهلم يُذكر:
- وقال الإمام مالك بن أحمد بن سنان: "دجال من الدجالة".
- وتكلم فيه أيضًا هشام بن عروة وقال: "ذاك كاذب".
- وقال يحيى بن معين: "لم يزل الناس يثقون حديث ابن إسحاق".
- وقال يحيى بن معين: "ليس بذلك، ضعيف".
- وقال مرة أخرى: "محمد بن إسحاق عندي سقيم ليس بالقوي".
- وقال الإمام أحمد بن حنبل: "ابن إسحاق ليس بحجة".
- وقال في موضع آخر: "وهو كثير التدليس جدا، فكان أحسن حديثه عندي ما قال أخري وسمعته".
- وقال أبو حامد: "محمد بن إسحاق ليس عندي في الحديث بالقوي ضعيف الحديث وهو أحب إلي من أفلح بن سعيد، يكتب حديثه".
- وقال النسياني: "ليس بالقوي".
- وقال ابن حجر: "وكذَّب سليمان التيمي ويهب القطان وهو في خالد".
- فقيلت: والراجح من حاله والله أعلم، أنه: "صدوق حسن الحديث دبلس".
- كما قال بذلك الذهبي، وابن حجر.
- أما كلام هشام بن عروة والإمام مالك في ابن إسحاق بما يُخرج عن حدّ العدالة فلا يُلتمس له، لأنهم:
- أوقلاً أوقلاً، وكلام الآثار بعضهم في بعض، معلوم موقف العلماء منه وعدم قبوله، السير (78).
ثالثاً: بالنسبة لكلام هشام بن عروة فيه إما هو بسبب روايته عن زوجته فاطمة بنت المتنز، وهشام يزعم أن ابن إسحاق لم يجره، وقد ورد العلماء ذلك بأنه قد يكون معهم من وراء الحجاب دون أن يعلم هشام.

وثلاثاً: أما الإمام مالك فإنه قد رجح عن قوله فيه كما نص على ابن حجر في كتابه، تهذيب التهذيب.

وراحما، قال أبو زرعة بعد أن أثنى على ابن إسحاق: «وقد ذكرتك دحيمًا قول مالك فيه، فرأى أن ذلك ليس للحديث إما هو لأنه اتهم بالقدر».

تهذيب التهذيب (40).

مصدر نزجته:
التاريخ الكبير (7/1) الأحر و التعديل (67 - 194) النحاتات لابن حبان (7/385 - 380).

ال和完善 (7/32 - 33) تاريخ بغداد (7/270 - 271) تهذيب الكمالي (7/221 - 227) السير.

الجغرافيا (7/36) تذكرة الحفاظ (7/174 - 181) ميزان الاعتدال (7/2) العصر.

التهذيب والتهذيب (7/41 - 42) التزوير (7/144 - 145) تعرف أهل التزوير (7/125).

خطوات الحفاظ (7/327 - 327) الخلافة (7/327 - 327) الشذرات (7/327).

8) إسحاق بن يسار بن خيار المختصر مولك قيس بن مخرم.

وال محمص إسحاق صاحب المغاربة.

روى عن: محسن مولك علده في الحرج ثم نتول، وعبد الله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله.

روى عنه: ابن محمد بن إسحاق، ويعقوب بن محمد بن طلال.

وفاته لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: «ثقة».
- وقال أبو زرعة: «ثقة» وهو أوثق من ابنه.
- وذكره ابن حبان في التحق.
- وقال ابن حجر: «ثقة» من الثلاثة.

المضمون: إسحاق بن يسار «ثقة».

434
ملاحظات ترجمة:
التاريخ الكبير (1/4) ، الجرح والتعديل (2/378 - 2/267) ، التعديل لابن جيان (28/6) ، تهذيب الكمال (6/1) ، التقرير (6/2).

(9) محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، أبو جعفر ، الباقر ، الغزلي ، الهاشمي.

قال الدوهي : "وذكر أبو جعفر بالباقر ، من : "بقر العلم ، أي شقة قرف أصله وحقيقة".

السير (8/40).

روى عن : أبيه علي بن الحسن ، وجابر بن عبد الله ، وأبي سعيد الخدري ، وعبد الله بن خباب ، وإبراهيم
بن سعد بن أبي وقاص ، وأنس بن مالك ، وعبد بن المسين ، وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ، وابن عمر ،
وعطاء بن بسارة ، وعبد الله بن أبي رافق وغيرهم .

روى عنه : إسحاق بن يسار ، وربعة続き ، والجهاج بن أرطاة ، وسلسلة الأمعش ، والأوزاعي ،
وعطاء ، ابن أبي بكر ، وعمرو بن دينان ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، وعبد الملك بن جريح ، والشهري ،
وبحي بن أبي كبير ، وأبو إسحاق السيسي ، وغيرهم .

وفاته : توفي سنة (161ه).

أقوال العلماء فيه :
- قال ابن سعد : "كان ثقة ، كثير الحديث".
- وقال الجليل : "مدني ، ثابتي ، ثقة".
- وذكره النسائي في فقه التابعين من أهل المدينة.
- وقال ابن حجر : "ثقة فاضل من الرواة".
- الحكم : محمد بن علي بن الحسن "ثقة".

ملاحظات ترجمة:
التاريخ الكبير (1/4) ، الجرح والتعديل (8/26) ، تهذيب الكمال (5/6) ، السير (5/176 - 178) ، تذكرة الخلافات (1/6) ، العبر (9/8) ، تهذيب التهذيب (3/11 - 3/13) ، تقرير التهذيب (1/8) ، فتائل الخلافات (4/3) ، الخليفة (5/35) ، صدرات الذهب (1/6).

(10) عبد الله بن خليل ..

مؤدي بني علي بن النجار الأنصاري ..

روى عن : أبي سعيد الخدري ..

روى عنه : القاسم بن محمد ، ومحمد بن علي بن الحسن ، وإسحاق بن يسار ، ويكبر بن عبد الله ابن
الأئمة ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد ..
وفاته، ثم أفق على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامد والنسائي: "ثقة".
- وذكره ابن حبان في التقات.
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الثالثة".

الحكم: عبد الله بن حبان: "ثقة".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (79/5) ، أخرج والتعميد (42/5) ، التقات لأبن حبان (5/11) ، تهذيب الكمال (79/4) ، الكاشف (119/4).

(11) سعد بن مالك بن سنان بن عمرو الخضري ، الأنسار بن الخزرج ، أبو سعيد.

والخزري: Premiere الفتحة ، وسكون الدال المهمة ، والراء في آخرها ، نسبة إلى تقبله خردة.

صحابي ، مشهور بكئبه.

روى عنه أبو المتوكل الناجي ، ومجدث، ومعبد بن النسيب، وأبو عثمان الهمدي، وطارق بن شهاب.

وعبيد بن عمير، وأبو نصر، ومعبد بن سيرين، وآخرون.

استفسر يوم أحد، ثم شهد ما بعدها.

مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين، وقبل سنة أربع وسبعين.

مصادر ترجمته:
الأنساب (2/293) ، الإسحابة (2/65 - 77) ، التص稷 (2/289/4).

(12) فقاعة بن اللحمان، صحابي: تقدم في (148).

الحكم على إسناد الجرجاني:

إسناده ضعيف جداً ، فيه : حسان بن غالب ، منروه الحديث.

وعبد الله بن لهيعة : ضعيف.

- وعنهم محمد بن إسحاق بن يسار ، وهو مدلس ، ولم يسرح بالتحديث ، وتديله من الطبقة الرابعة.
كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.

- وعنة عبد الله بن لهيعة، وهو مُدلس، ولم يُصَرَّح بالتحديث، وتدلسه من الطبقة الخامسة كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في تخرجه.

التخريج:

أخرجه البخاري في السن الكبیر (926/6) من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد الزهري، عن أبيه، عن ابن إسحاق به بنحوه.

وهل طريق آخر عن عبد الله بن خباب.

أخرجه البخاري في المغازي، باب شهود الملانكة بدر (7/363، رقم 363) وفي الأIPH porn, با ما ينكر من خويم الأنسابي (73/37، رقم 568)، والناسابي في الضحايا، باب الإذن في ذلك (7/367، رقم 367)، البهتفي في السن الكبیر (926/6) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن خباب، به بنحوه.

وهل طريق آخر عن أبي سعيد الخدري.

أخرجه السناوي في الموضع السابق (7/342، رقم 342) وأحمد في المسند (178/2، رقم 2187)، وأبو يعلى في المسند (178/2، رقم 2187)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 248/12، رقم 5967) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد، عن سعد بن إسحاق، حدثني زينب، عن أبي سعيد الخدري بنحوه.

ومنه شاهد من حديث:

1) عائشة:

أخرجه البخاري في الأنسابي، ومسلم في الأنسابي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل خويم الأنسابي بعد ثلاث (1561/2، رقم 371) مرفوعًا، وفيه: "إذا نهيتكم من أجل الدافئة التي دفته، فكلوا وافترزوا وتصدقوا" واللفظ مسلم.

2) ومن حديث سلمة بن الأكوع:

أخرجه البخاري في الموضع السابق (178/2، رقم 569)، ومسلم في الموضع السابق أيضًا.
(۱۵۶۳/۲) (۱۵۶۴ رقم ۱۹۷۴ مرفوعاً) وفيه: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادخلوا، فإن ذاك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» واللغط للبخاري.
2) ومن حديث بريدة:
أخرجه مسلم في الموضع السابق (۱۵۶۳/۳ رقم ۱۹۷۷ مرفوعاً) وفيه: «...ولهفتكم عن خموم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكو ما بدأ لكم...».
4) ومن حديث جابر:
أخرجه البخاري في الموضع السابق (۱۵۶۷/۳ رقم ۱۵۶۷/۲۳ رقم ۵۵۶۷ مسلم أيضاً) ومسلم أيضاً (۱۵۶۷/۳ رقم ۱۵۶۲/۲۳ رقم) مرفوعاً بلفظ: «أنه نهى عن أكل خموم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال بعد: كلوا وتزودوا، وادخلوا» ... واللغط للبخاري.

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، كما تقدم في تخرجه.

غريب الحكم:
القديم: اللحم المملوح المجفف في الشمس.
انظر: النهاية (۴۲۲/۲).
181 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن الحسين البخاري (1) ، حدثنا محمد بن زكرья بن دينار (2) ، حدثنا عبيد الله (3) ، عن الوليد بن العزيز (4) ، أن مطرف بن عبدالله بن الشهير (5) (*) كان يقول :

«اللهم إنك أعوذ بالله من شرّ ينزل بني يحضرون إليه محتسبين ، وأعوذ بالله أن أكون عبارة للناس ، وأعوذ بالله أن أتزعزع الناس بشيء من شأني »

وأعوذ بالله أن يكون أحد أسمع بيا أعطيتني به منك »

(*) في (ب) : رحمه الله.

ترجم الرواية:

(1) أبو علي الحسين بن علي الواقية تقدم في (150) وهو: "مجهول".
(2) محمد بن زكرى بن دينار الغلبي ، تقدم في (150) وهو "ضعف".
(3) عبيد الله بن محمد بن عائشة تقدم في (150) وهو "ثقة جواد".
(4) الوليد بن العزيز - يفتح العين وسكون الباء - يخرج充实ى التحية، الكوفي.

روى عن ص: أبو هريرة ، وأنس بن مالك ، وأبي عمرو الشيباني ، ومكرم بن جعفر ، وغيرهم.

روى عنه : أبو إسحاق ، وشعيبة ، وإسحَّاق بن مالك بن مغول ، وغيرهم.

و قال له: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معيان : وأبو حامد : "ثقة".

- وذكره ابن حبان في التقات.

- وقال الحاكم في "ثقة".

- وقال ابن حجر : "ثقة من الخامسة".

الحكم : الوليد بن العزيز : "ثقة".

ملاحظات ترجمته:

الجرح والتعديل (326/1481/7/6)، التقات لابن حبان (495/1496)، تهذيب الكمال (481/17) ، تهذيب التهذيب (16/17) ، التقريب (11/168) .
القرن
(5) مطرف بن عيسى بن الشخیش - بکسر الشنین المعجمة وتشدید اخاء المعجمة المكسورة بعدها نغتانية ثم رأى - أبو عبد الله الجریری - مفتونين ثم معجمة - العامري - البحرة .
روى عن : أبيه ، وعلي ، وعمر ، وأبي ذر ، وعثمان ، وعائشة وغيرهم .
روى عنه : الحسن البحری ، وثابت البناني ، وقادة ، ومحمد بن واسع ، وغيرهم .
وقاله : توفي سنة (695ه) .

أقوال الظلال فيه :
- قال ابن سعد : "كان ثقة له فضل وروایة وعقل وأدب" .
 وقال الجزار : "كان ثقة" .
- وقال ابن حجر : "ثقة عابد فاضل من الثانیة" .

الحكم : مطرف بن عبدالله بن الشخیر : "ثقة" .

مصدر توجيهه :
التاریخ الكبير (396/761) ، الطبقات الكبرى لابن سعد (2/1411) ، الجرح والتعديل (3/192) ، السیر (187/82) ، التقریب (2/195) .

الحكم على الإنسان :
سنده ضعيف ، فيه أبو علي الحسين بن علي بن الحسين الوراق : مجهول .
ومحمد بن زكريا بن دينار : ضعيف .

التغريب :
أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (12/1675 رقم 16965) ، ومن طريقه أبو نعیم في الخللیة (2/78) عن أبي الأحوص ، عن أبي غیلان قال : كان مطرف بن الشخیر يقول : . . .
فساهم بتحویه .

وهذا إسناد حسن إلى أبي غیلان ، واسمه : سعد بن طالب الشامی ، قال أبو زرعة : لا يأس به ، وقال أبو حاتم : شيخ صالح (الجرح والتعديل 87/4) ، وأنبأ الأحوص ، هو سلام بن سليم الحنفي : ثقة متتکن كما في التتریب (ص 1261) .
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد (ص 157) ، وأبو نعیم في الخللیة (2/78) من طريق سفیان ابن عیبة ، عن عمرو بن عامر ، عن مطرف نحوه .
وفيه عمرو بن عامر ، قال ابن حجر في التتریب (ص 157) : مقبول . وأخرج ابن عبد ابر في التمهد (13/57) من طريق حماد بن سلمة ، عن عبدالله بن العیزار ، عن مطرف بنحوه .

خللابة الحكم :
الأثر يرتفع إلى درجة الحسن بمجموع طرقه .
182 - حديثي محمد بن محمد بن عبيد الله(1) قال: أنشدنا أبو عبدالله
إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي نفطيه(2) :

إذا أنت رافقت الزمن فلن فته كأنك مولوك لكل رقيق
وكن مثل طهير الهواء عذبا وباردا
فلك الزمان لكل حقيقة

ترجمة الرجال :
(1) محمد بن محمد بن عبيد الله الجزاني. أبو الحسين، بحلة تقدم في (151) وهو "ثقة" .
(2) أبو عبيد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي النحوي نفطيه تقدم في (167)
وهو "صدق" .

الحكم على الإنسان :
إسناده حسن فيه : نفطية وهو صدق : التخريج

أخرج هذه الأبيات الحطب البغدادي في تاريخ بغداد (975/5). في ترجمة : أحمد بن
عطاء الروذباري (رقم 2487).

قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله السراج، بنيسابور. قال :
أنشدنا عبد الله بن أبي الحسن السراج قال :
أنشدنا أبوعبد الله أحمد بن عطاء الروذباري، فذكره .

حواسيس الأبيات الشعرية :

أ - مقارنة ألقاط الجزاني: بألفاظ غيره:

عند الجزاني : "إذا أنت رافقت الزمن" .

و عند الحطب البغدادي : "إذا أنت صاحب الرجال" .

ب - شروح الغريب:

الكيد أخرى : الكيد التي جفّت، وبست من شدة العطش أو الخنز .

انظر : المعجم الوسيط (65/1).
الموضوع:

هو من شعر الخديمة. لأنه يتكلم عن أخلاق الحكمة مع الناس ومع الأشخاص.

المفهوم:

يصف الشاعر بالتحلي بالمروة والسخاء، وأن يكون المرء خدمًا لرفقته يخدمهم وكأنه ملك.

لكن واحد منهم وأثنين قريبًا معهم يجدون عند الراحة والراحة في حل مشاكلهم.

الخوض:

البيت من البحر الطويل.

البلاغة:

شبه الزمان بإنسان يرافق المخاطر، وحذف المشبه به، وأتى بشيء من لولؤمه وهو المراقبة، وذلك من قبل الاستعارة المكونية.

شبه صاحب المروة بالمملوك، كما شبهه يطعم الماء عندما يكون باردًا وعذبة، وفي هذا تشبهه مثالي حيث شبه أثر الصديق المخلص على أصدقائه كأنه الماء البارد العذب على الكبد الظلماء.
المجلس السادس عشر

183 - (حدثنا أبو عبد الله الجرجاني إملاءه قال) (*) : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان (1) ، حدثنا أبو سعيد قطن بن إبراهيم النيسابوري (2) ، حدثنا/ حفص بن عبد الله السلمي (3) ، حدثني إبراهيم بن طهمن (4) ، عن إسماعيل ابن أبي خالد (5) ، عن قيس بن أبي حازم (6) ، عن عدي بن غمירה الكندي (7) (**): أنه (128/و)

قال : قال رسول الله ﷺ :


وما نهيك عنه أنتبهك.

(*) ما بين القوسين سقط من (ب).

(**) في (ب) : رضي الله عنه.

تراجم الرواة:

(1) أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان تقدم في (140) ، وهو "ثقة".

(2) أبو سعيد قطن بن إبراهيم النيسابوري تقدم في (174) ، وهو "ضعف".

(3) حفص بن عبد الله السلمي. النيسابوري تقدم في (174) وهو "صدوق".

(4) إبراهيم بن طهمن تقدم في (174) ، وهو "ثقة".

(5) إسحاق بن أبي خالد الأحمرسي الباجلي أبو عبد الله الكوفي.

ولاسم أبيه هرمز، وقيل سعد، وقيل كبير.

روي عن : قيس بن أبي حازم، وعامر الشخعي، وزر بن حبيش، وطارق بن شهاب، وسلمة بن كهيل، وغيرهم.
روى عنه: إبراهيم بن طهمن، وشعبة، وشريك، ونفي، وسفيان الثوري، وعبد الله بن نمير، ويحيى بن سعيد القطان، وزائدة بن قدامة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة 141 ه.

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حامد ويجي بن معين، والنساني: «ثقة».
- وقال عفان بن بشير: «كان ثقة ثنايا».
- وقال المجلسي: «كوفي، تابعي، ثقة».
- وقال الذهبي: «كان محدث الكوفة في زمانه مع الأشعث، بل هو أسد من الأشعث... وكان من أوعية العلم... وقد أجمعوا على إقناعه، والاحتجاج به».
- وقال ابن جرير: «ثقة ثبت، من الرابعة».
- الحكم: إسماعيل بن أبي خالد: «ثقة ثبت».

مصادر وتوجيه:
التاريخ الكبير (1/251)، الجرح والتعديل (2/176-177)، تهذيب الكمال (2/287، 288)، الكاشف (1/276)، السير (1/177، 178)، تذكرة الخلافات (1/153، 154)، تهذيب التهذيب (1/283)، التثريب (1/287، 288)، الخلاصة (ص 32)، الشذرات (2/211)، الحاسب (1/279، 280)، النجاح في العلم (1/279، 280).

(7) قيس بن أبي حامد: حاكم الأحساء، البحلي، أبو عبد الله الكوفي.

تقدم في (170) وهو «ثقة».

(8) عطية بن عمرو، بفتح أوله. ابن قروبة بن زروة، أبو زروة الكبير.

صحابي معروف، له أحاديث في صحيح مسلم وغيره.

مكتوبات وتوحجه:
الإنساب (1/292، التثريب (1/179).

الحكم عليه: إسناد الحرجان.

إسناد ضعيف:
- فيه: أبو سعيد قطن بن إبراهيم النسابوري وهو ضعيف.
- وهو صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي في التخرج.

التخريج:
أخرج مسلم في الإسناد باب تخريج هدايا العمال (3/1823) وأحمد في المسند (2/296، 297، 298، 299، 300) وابن أبي شيبة في المصنف (12/494، 495، 496، 497، 498) وأبو عاصم في الأحاديث المتناثرة (3/243، 244، 245) وأبو بكر في التراث، كما في إ تخريج.
المهجة (134/111 رقم 13808)، والطبري في الكبير (16/617 رقم 258)، والبيهتي في الكبير (185/4) من طريق وكعب.

أخرجه البيهتي في الكبير (158/4) من طريق وكعب.

وأخرجه ابن أبي شيبة أحمد عن وكع مباشرة، والباقون بواسطة.

وأخرجه عبد الزارق في المصنف (57/4 رقم 1955)، والعمدي في المسند (141/2 رقم 356). ومن طريقهما الطبري في الكبير (17/617 رقم 256). 260. كلاهما

(عبد الزارق والعمدي) عن النوري.

وأخرجه أبو داود في الأفقية. باب في هديا العمال (4/0 رقم 358). 260. قائن في معجم الصحابة (29/1). الطبري في الكبير (161/7 رقم 259) جميعهم من طريق

عيسى بن يونس.

وأخرجه ابن زنجونه في الأموال (98/2 رقم 891). وأبو عوانة في المسند (388/5) رقم 256.


(أحمد، وأبو عبد، ومحمد بن عبد الملك) عن زيدي بن هارون.

وأخرجه ابن خزيمة في السيرة كما في إتحاف المهجة (11/134/2 رقم 13808). 260. 16/111. رقم 5087.

حبان في صحيحه (الإنسان) (68/11 رقم 5087) من طريق جبر.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق أيضاً (4/3465 رقم 323) من طريق عبد الله بن خير ومهما بن بشير وأبي أسامة والفضل بن موسى.

وأخرجه في المسند (36/617 رقم 1778). من طريق شعبة.

والطبري في الكبير (17/617 رقم 257). من طريق زهير ومروان بن معاوية، ومعتمر بن سليمان، وبيحيى بن عبد الملك.

جميعهم: (وكع، والعمدي، وعيسى بن يونس، وعلي بن عبد، وبيحيى بن سعيد، وزيد بن هارون، وجعير، وعبد الله بن خير، ومحمد بن بشير، وأبي أسامة، والفضل بن موسى، وشعبة، وزهير، ومروان بن معاوية، ومعتمر بن سليمان، وبيحيى بن عبد الملك) عن إسماعيل بن أبي خالد به بنوجه.

وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي، وبريدة.

فأما حديث أبي حميد الساعدي:

فأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجيل، باب احتفال العام لهديه له) (26/12 رقم 348/161). ومسلم في صحيحه (كتاب الإمارة، باب تحريم هديا العمال) (26/12 رقم 16/617). مرفوعاً بلفظ: (أنا عبد، فإني استعمل الرجل منكم على العمل كما ولي الله فيأتي فيقول: هذا ما لكم، وهذا هدية أهديت لي. أت ألف جلس في بيتي أبيه وأمته حتى تأتيه هديته. والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً غير حقه إلا يحقه يحمله يوم القيامة. فأنصرف رجل، متهم لقي الله يجعله بعيراً له رغة، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبيع، ثم رف ديه حتى رؤي

منكم لقي الله يجعله بعيراً له رغة، أو بقرة لها خوار، أو شاة تبيع، ثم رف ديه حتى رؤي...
بياض إبطبه يقول : اللهم هل بلغت ؟ بصر عيني وسمع أذني ، واللفظ للبخاري .
وأما حديث بريدة : 
فأخبره أبو داود في سننه (كتاب الخراج والإمارة ، والفي ، باب في أزراق العمال ) (2/ 354 ح 70 ، ح 2369) ، والحاكم في المستدرك (1/ 71/ 6) ، وجميعهم من طريق عن أبي عاصم ، عن عبد الوارث بن سعيد ، عن حسين المسلم . عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه مرفعاً باللفظ : (من استعملناه على عمل فرزقنا رفقاً ، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) . 
قال الحاكم : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجوا) . 
وصححه أيضاً الألباني في غاية المرام (ص : 465 ح 360) .
خلاصة الحكم :
الحديث صحيح ، من غير طريق المؤلف ، فقد أخرجه مسلم وغيره ، كما أن له شاهدين . 
صححين تقدم تخريجهما .

غرب الحمصي :
المخيط : يكسر فسكون الإبرة .
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 380) .
قل : بضم الغين أي طوق من جديد . ويحمل أنه بصيغة الماضي . فمعنى غل : أي خان . 
يقال : قل الرجل غلولا : خان .
وهو ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل تقسيمها .
فالمعنى أن من كتب من عمله بقدر المخيط فقد خان .
انظر : عون المعبود شرح سن أبي داود (9/ 260) .
أقبل عني : أي أفقي منه .
انظر : عون المعبود شرح سن أبي داود (9/ 360) .
184 – أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمود أبا ذي النيسابوري(1) ، حدثنا
أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العميري(2) ، حدثنا أبو أسامة حماد بن
أسامة(3) ، حدثنا يُريد بن عبد الله بن أبي بُردات(4) ، عن أبي بُردات(5) ، عن أبي موسى
الشاعري(6) - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:
«من حمل علينا السلاح فليس ونا».

تراجعت الروايات:

1. أبو طاهر محمد بن الحسن المحمود أبا ذي النيسابوري(1) ، تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة».
2. أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العميري(2) ، تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة».
3. أبو أسامة حماد بن أسامة(3) ، تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة ثبت».
4. بريدة بن عبد الله بن أبي بكر بريدة الصوافري(4) ، تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة».
5. أبو بريدة عامر بن عبد الله بن قيس الأشتر(5) ، تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة».
6. أبو موسى الأشتر(6) - عبد الله بن قيس صاحب جليل تقدم في (١٣٧).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد حسن ، فيه:
أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العميري وهو صدوق.

وهو صحيح من غير هذا الطريق ، فقد ورد من طرق أخرى ، بعضها مخرج في الصحيحين كما ثبت في

التخريج:

أخرج البخاري في الفتح ، باب قول النبي ﷺ : من حمل علينا السلاح فليس ونا (١٣/٢٦١ رقم ٧٠٧). وفي الآداب المنفردة (ص ٢٤ رقم ١٨٨) ، ومسلم في الإيام ، نفس#
الباب السابق (٩/١ رقم ١٠٠) ، والترمذي في الجهود ، باب ما جاء فيمن شهر السلاح
(٤٥/٤ رقم ٣٥٩) ، وأبو ماجة في الفتح الكتب السابق ، باب من شهر السلاح (٤٥/٨ رقم
٧٢۷) ، وأبو ماجة في مسند(٤٥/١٢ رقم ٧١٨) ، والتحاوي في شرح مشكل الآثار
(٣/٣٦٣ رقم ١٣٢٥) عن أبي كريب محمد بن العلاء.

رواه الطحاوي عن أبي كريب بيوسطين ، والباطوق مباشرة عنه.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق أيضا (٩٨/١ رقم ١٠٠) عن عبد الله بن عامر ابن البراد
، وأبو ماجة في الفتح الكتب السابق (٤٥/٤ رقم ٣٥٩) عن سلمان بن جنادة.

وأبو ماجة في الفتح الكتب السابق (٤٥/٨ رقم ٧٢٧) ، والترمذي في الموضع السابق (٤٥/٤ رقم ٣٥٩) عن سلمان بن جنادة.

وأبو ماجة في الموضع السابق (٤٥/٨ رقم ٧٢٧) عن عبد الله بن عامر بن
البراد ، ومحمد بن عيسى ، ويوسف بن موسى.
والروياني في مسنده (٣١٨/١ رقم ٤٧٧) عن أبي سعيد. 
والبهتفي في السنة الكبرى (٢٠) من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي. 
ثمانيتهم (أبو كريب، وعبد الله بن عامر، وأبو موسى، وسالم بن جنادة، ومحمد بن غيلان، ويوسف بن موسى، وأبو سعيد، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي). 
عن أبي أسامة حماد بن أسامة به مثله. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
وللحديث شاهد من حديث:
١) ابن عمر: 
أخره البخاري في الموضع السابق (١/٣٢ رقم ٧٠/٧) ومسلم في الموضع السابق (٩٨/١ رقم ٩٨/٨) مرفوعاً بلفظ: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
٢) وحديث سلمة بن الأكوع: 
أخره مسلم في الموضع السابق (٩٨/١ رقم ٩٨/٧) مرفوعاً بلفظ: «من سل علينا السيف، فليس منا».

خلاصة المقرر: 
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم، وله شهدان أيضاً.
تقدم تحريرهما.

غريب الحديث:
السلاح: «ما أعدتته للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به». 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٣٨٨/٢).
185- أخبرنا حاح بن أحمد الطوسي (1) ـ حدثنا عبد الرحمٰٰم بن مُنِيب الآدبي (2) ـ حدثنا النضر بن شُميل المازني (3) ـ أخبرنا عبد الله بن عون (4) ـ عن عمار السِعِي (5) ـ قال:

سمعَ النَّعَمَانُ بن بَشِيرٍ (6) ـ رضي الله عنهُ (1) ـ قال: سمعت رسول الله ﷺ.

والله لا أسمع بعدَ أحدًا يقولـ ـ قال:

«إن الحَطَال بينين، وإن الحرام بينين، وإن بين حلالك أمورًا مشابهات.» وربما قال: «مشابهة وستصرَّب لك يومك في حالك مثله إن الله ﷺ جَمِهُ جَمِهٰـ.»، وإن جمِهُ جَمِهٰـ الله ما جَمِه، وإن من يَرع جَمِهُ، يَوشك أن يَخالط الجَمِه.» وربما قال:

«إنه من يَرع جَمِهُ، يَوشك أن يَروج فيه، وإن من يَخالط الرحمة يَوشك أن يَجشـ». 

فلا أُحِرَّك أشياءٌ كان في الحَيَّة، أم شئـ قَالهُ السِعِي؟

(1) في (ب) ـ رضي الله عنهُ.
(2) في (ب) ـ مشاهدات.
(3) في (ب) ـ عز وجل.

ترجم الرواية:

(1) حاح بن أحمد الطوسي، تقدم في (١٨٨) وهو: «ثنة».
(2) عبد الرحمٰٰم بن مُنِيب الآدبي، تقدم في (١٤٢) وهو: «صدوق».
(3) النضر بن شُميل المازني، تقدم في (١٤٢) وهو: «ثنة ثبت».
(4) عبد الله بن عون بن أَوْطِبَانٍ ـ يَفـح، فسكون، ففتح ـ أَمْرُي ، أبو عون البحري.
(5) روـي عن: عمار السِعِي، وشقيق بن سَلْمَة، والحسن البحري، وإبراهيم النحفي، وسَعْيِد بن جَيْبِر، وغيرهم.
(6) روـي عنه: النضر بن شُميل، وعبد الله بن المبارك، وشعيب، وسبعين النوري، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (۱۵۱ هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: «ثبت».
- وقال أبو حاتم: «ثقة».

- قال الذهبي: «كان إمامًا في العلم، رأى في التأله والعبادة، حافظًا لأنفسه، كبير الشان».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثبت فاضل، من أقران أبي ده في العلم والعمل ونسر، من السادسة».

الحكم: عبد الله بن عون بن أرطما: «ثقة ثبت».

مصدر ترجمته:
التاريخ الكبير (١٦۵/۵) ، الجرح والتعديل (٨۰/۵) ، تهذيب الكلام (٤۲/۶) ، السير (٣۸۴/۶) ، تذكرة الخلافات (١۵۷/۱) ، الكاشف (١١۳/۳) ، تهذيب التهذيب (٥/۵) ، التقريب (٤۳٩/۱) ، الخلاصة (ص ۹۰) ، الضرات (۹۲/۸) .
(٥) عمار بن شراحيل، بفتح المجملة - الشنفي، الهمداني، أبو عمرو الكوفي، والشنفي: يفتح الشين في الممجلة، وسكون العين الممجلة، وفي آخرها أباء الممجلة بنقطة واحدة، نسبة إلى شفط، وهو بطن من همدان.

روى عن: النعيمان بن بشير، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأم سلمة، وغيرهم رضي الله عنهم.

روى عنه: عبد الله بن عون، وعاصم الأشول، ومكحول الشامي، ومنصور بن العشمر، وعطا بن السائب، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (۱۵۱ هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين وأبو زرعة: «ثقة».
- وقال الذهبي: «أحد الأعلام».
- وقال ابن حجر: «ثقة مشهور، فقيه فاضل، من الخلق».

الحكم: عمار بن شراحيل الشنعي: «ثقة مشهور، فقيه».

مصدر ترجمته:
التاريخ الكبير (٢۵۰/۵) ، الجرح والتعديل (٤۶/۸) ، تاريخ بغداد (۲۳۳/۱۲) ، الأنساب (٤۳۱/۳) ، تهذيب الكلام (٢۷/۳) ، تذكرة الخلافات (٧۴/۸) ، الكاشف (٢/۶) ، السير (۲۹۴/۸) ، تهذيب التهذيب (٥/۵) ، التقريب (۲۸۷/۱) ، طبقات الخلافات (ص ۳۲) ، الخلاصة (ص ۹۰) ، الضرات (۹۲/۸) .
(۶) النعيمان بن بشير بن سهيد بن ثعلبة، الأنصار، الخزرجي، له ولأبوه صحبة، كان أول مولود في
الإسلام من الأنصار بعد الهجرة، بأربعة عشر شهراً.
روى عن النبي ﷺ العديد من الأحاديث.
روى عنه: ابن محمد، وولاه سالم، وعروة، والشعبي، وخليفة بن عبدالرحمن، وسماك بن حرب،
وآخرون.
سكن الشام، ثم وفي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة 15هـ. وله 66 سنة.
مصدر توجهه:
الإباضة (196/3) (التقرير 203/2).

الحكم على إسناد الجرحاني:
إسناد حسن.
فبه: عبدالرحمن بن منيب الأبوسوري ووصوصوق. وهو صحيح من غير هذا الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما سبأني في تخرجه.

التخريج:
اخرجه أبو عوانة في مسنده (398/3 رقم 5462) عن عيسى بن أحمد العققلاني، عن
النضر بن شمسه بن سهله، دون قوله الآخر.
وقد تبع ihn النضر بشمالي عليه.
اخرجه البخاري في البيوع، باب الحلال بين (4/290 رقم 410) من طريق ابن أبي
عدي، وأبو داود في البيوع والإجراءات، باب في امتياز الشبهات (3/262 رقم 3269) من
طريق أبي شباه.
والنسائي في البيوع، باب امتياز الشبهات في الكسب (7/241 رقم 4453) وفي
السنن الكبرى له (6/3 رقم 604) عن خالد بن الحارث.
وفي الآخرين، باب أحد ترك الشبهات (8/273 رقم 5718)، وفي السنن الكبرى له (7/3 رقم 4419)، من طريق يزيد بن زريع.
وأبو جابر في المنتقي (146/2 رقم 555) من طريق إسحاق بن إبراهيم.
وأبو عوانة في مسنده (3/298 رقم 5463) من طريق عبد الوهاب بن
عطاء، وأسحاق بن يوسف الأزرق.
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/216/8) رقم 745 من طريق عثمان بن عمر.
وعبدالله بن حمزة.
وأبو جبان في صحيح (الإباضة 21/3 رقم 497/2) من طريق يزيد بن زريع.
والبيهقي في السنن الكبرى (5/234) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
تسعتم (أبو عدي، وأبو شهاب، وخالد بن الحارث، وزيد بن زريع، وإسحاق
ابن إبراهيم، وعبد الوهاب بن عطاء، وإسحاق بن يوسف الأزرق) عن عبد الله بن عون به.
دون ذكر قول الشيعي، عبد البيهقي.
قال ابن جابر، عقب الحديث: (قال أبو عون، فلا أدرى هذا ما سمع. يعني الشيعي).
من النعمان، أو قال يأبه).
وقد توعي عبد الله بن عون عليه.
أخرج البخاري في الإيمان، باب فضل من استبراً لدنياه (126/1 رقم 36) والدارمي
في سنة (2/266 رقم 34) وأبو عوانة في مسند (3 رقم 420) والطحاوي في
شرح مشكل الآثار (2/218 رقم 75) والبغوي في شرح السنة (12/8 رقم 201) من
طريق أبي نعيم.
رواه البخاري والدارمي عن أبي نعيم مباشرة، والباقون بواسطة.
وأخرجه مسلم في المساقمة باب بيع الطعام مثلاً بث (2/218 رقم 1586) من طريق
عبد الله بن نير.
والشمرذي في البيع، باب ما جاء في ترك الشبهات (3/3 رقم 100) من طريق
وكع.
وأين ماجة في الفتاوى، باب الوقوف عند الشبهات (3/218 رقم 2984) من طريق
عبد الله بن المبارك.
وأبو عوانة في مسند (2/398/2 رقم 5476) من طريق يحيى بن عبيد.
خصوصهم (أبو نعيم، وعبد الله بن نير، وكع، وعبد الله بن المبارك، وعلي بن عبيد).
عن الشهبي بن بنحوه، وعبد أبي عوانة فيه زيادة.
قال البغوي: "هذا حدث متفق على صحته".
وأخرجه الشمرذي في الموضع السابق (2/105 رقم 1) أحمد في المسند
(2/218 رقم 18368) من طريق مقال عن الشهبي بن بنحوه.
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرج الشيخان وغيرهما، وهو حدث متفق
على صحته كما قال البغوي.
غرر في الحديث:
حمي: "بعكر الحاج، وفتح الميم هو ما يحميه الإمام لموriages وينفع الغير عنه".
انظر: "عون المعبدو شرح سن أبي داود (3/127/9).
الريما: "أي الأمر المفتش والمشكوك".
يوشك أن يجسر: "باجرم: "من الجسارة، أي على الوقوف في الخرامة".
انظر: "عون المعبدو (3/128/9)."
186 - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم(1) ، حدثنا الرَّبِيعُ بن سليمان المُرادِ(2) ، حدثنا عبد الله بن وهب بن مَسْلم القرشي(3) ، حدثنا(4) سليمان بن بلال(4) ، حدثني العلاء بن عبدالرحمن(5) ، عن أبيه(6) ، عن أبي هريرة(7)(**)، أن رسول الله ﷺ قال:

"فَصَلَّى عَلَىُّ الْأَنْبِيَاءِ بِسْتَ: أَعْطِيَتِ جَوَابَةَ الْكِلَمِ، وَنَحْرَتَ بالرَّبَعِ، وَأَجَلَتِ لِلَّدِينِ، وَجُهِلَتْ لِلْأَرْضِ ظَهْرَهَا وَمُسْجَدًا، وَأَوْسَبَتْ إِلَىِّ النَّاسِ كَحَافِةً، وَخَتَمَ بَيْدَ الْخَبيْنِهِ".

(*) في (ب) : أخبرنا .
(**) في (ب) : رضي الله عنه .

ترجم الروايات:

(1) محَمَّد بن يَعْقُوب بن يَوْسف الأصم، تَقَدَّم في (١٣٧) وهو «ثقة».
(2) الرَّبِيعُ بن سَلِيمان المَرَائِ،  تَقَدَّم في (١٧٥) وهو «ثقة».
(3) عَبْدُ الله بن وهُب تَقَدَّم في (١٧٥) وهو «ثقة حَافِظ».
(4) سَلِيمان بن بلَال المَحْيِث، تَقَدَّم في (١٤٠) وهو «ثقة».
(5) العَلاَء بن عبَّاس الدَّخْرِي: تَقَدَّم في (١٩٨) وهو «صادق».
(6) عبَّاس الدَّخْرِي: تَقَدَّم في (١٩٨) وهو «ثقة».
(7) أبو هُرْيَة بن عبَّاس الدَّخْرِي: جَلَيل تَقَدَّم في (١٩٨).

الحكم على إسناد الوجهان:

إسناده حسن فيه : العلاء بن عبدالرحمن وهو صدوق.

وهو صحيح من غير هذا الطريق كما أن له شواهد مخريجه في الصحيحين كما سيأتي في تخرجه.

الخريج:

أخبره علي بن حجر السعدي في حديثه عن إسماعيل بن حمَّر (ص. ٢٤٩) ،
ومن طريقه الشروذي في السير ، باب ما جاء في الغنيمة (١٣٣/٤ رقم ١٥٥٣) ، والبغوي في شرح السنة (١٩٧/٣٦٧ رقم ٣٦٧).
وأخره أحمد بن المسند (١٦٥/١۵ رقم ٩٣۲٧ من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم.
وايوب عوانة في مسنده (١۶٨/١ رقم ١١٨٩ من طريق محمد بن جعفر.
ثلاثتهم (إسماعيل بن جعفر، وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر) عن العلاء.
ابن عبد الرحمن بن الحكيم.
وللحديث شاهد من حديث جابر، وحديث، وعوف بن مالك.
فأما حديث جابر بن عبد الله :
فأخره البخاري في صحيحه (كتاب التيميم، باب ۱) (٤٦۲/١ رقم ٣٣۵).
ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواقع الصلاة) (١٣۷/١ رقم ٣٥١) وأيوب عوانة.
في المسند (١٦٤ ح ۱۷٣)، وأيوب حبان في صحيحه (الإحسان) (١٤۸/۱ ح ١٣٨۸).
مروعة بن غفلة : (أعطت حسبًا لبعضه أحد قبيلي، نolson بالرعب مسرية شهر)، وجعله في الأرض مسبقاً وأظهره. فأما رجل من أمتي أدرك أن الصلاة ليصل، وأجلته لي الغرام، ولم تعل
لأحد قبيلي، وأعلنت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويعتب إلى الناس عاماً.
والنفاذ للبحاري.
فأما حديث حذيفة :
فأخره ابن خزيمة في صحيحه (١٣۸/١ ح ٢٦٣)، وعنده :
ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٤۸/١ ح ٣١). من إسحاق بن إبراهيم.
الشهيدي، حديثاً بفبريق بن أبي مالك، الأشععي، بن ربيع بن حرش، عن حذيفة مروعة
بلفظ : (فقلت لابن الرض كله مسجد، وأجلته لنا الأرض، على طرحا إذا لم
نجد القاء، وجعلت صفوها كصرف الملاكاة، وأوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من
كرن تحت العش ليبع متبطة أحد قبيلي ولا أحد بعدي). وكذا إسناد صحيح رجاه ثقات كلهم.
فأما حديث عوف بن مالك :
فأخره ابن حبان في صحيحه (الإحسان) (١٤۸/٢ ح ٣٠۸، ح ١٦٩٩)، عن أبي يعلى، حدثنا
هارون بن عبد الله، حديثنا ابن أبي فدية، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن موسى، عن
عباس بن عبد الرحمن بن مسند، عن عوف بن مالك مروعة بلفظ : (أعطت حسبًا لبعضه
أحد قبيلي، فسألت ربي الخامسة فأعطانها، كان النبي يبعث إلى قومه ولا يعفوها، وبعث
كافة إلى الناس، وأعرب من ادونه مسرية شهر، وجعله في الأرض طهراً ومساجد، وأجل لنا
الخمس، ولم يحل لأحد كان قبلنا، وسألت ربي الخامسة، فسألته أن لا يلباق عبد من أمتي
ويحده إلا أدخله الجنة، فأعطاناها).
وهذا إسناد فيه : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موسى، قال عليه ابن حجر في
التقريب (٢٧٤) ليس بالقوي، وعباس بن عبد الرحمن، قال عنه في التقريب (٣٩٢) مقبول.
الحكم النهائي : عليه الحصن:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف كما أن له شواهد مخرجة في الصحيحين.
غريب الحصن:
جواب الكلم : قال العيني : (إجعاف الكلم : القرآن، فإنه تفع فيه المعاني الكبيرة بالألفاظ
القليلة، وكذلك كان يتكلم بألفاظ يسرة تحتوي على معانى كثيرة) انظر: عمدة الفارظ.
الغنائم: "هي ما أصيب من أموال أهل الحرب، وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب". انظر: النهاية (٣٨٩/٣).
187- أخبرنا محمد بن الحسين القطان(1) ، حديثنا أحمد بن يوسف السلمي(2) ، حديثنا عبدالرزاق بن همام(3) ، أخبرنا سفيان(4) عن عبيد الله بن عمر(5) ، عن محمد بن يحيى بن حبان(6) ، عن ابن عمر(7) - رضي الله عنهما -
قال:

"اهتنى فوق بيت لى فرايات النبي و هو فن بيت حفصة، يضرب(8) الجلاب وهو متوحجه نحو بيت المقدس، فقال: "إبراهيم، يكره أن يستقبل القبلة أو يستحبها".

(*) في (ب) : رضي الله عنها.
(**) في (ب) : فضرب.

ترجم الرواية:

(1) محمد بن الحسين القطان، تقدم في (40) وهو "ثقة".
(2) أحمد بن يوسف السلمي، تقدم في (140) وهو "ثقة حافظ".
(3) عبدالرزاق بن همام بن نافع، الجهير، موالهم، أبو بكر السنغالي.

روى عنه: سفيان الثوري، وموصدر بن راشد، وعبد الملك بن جراح، والأوزاعي، وإسحاق بن يونس، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن يونس السلمي، وإسحاق بن راهوية، وأحمد بن حنبل، وحيى بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (311) هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال أحمد بن حنبل: "أنتا عبدالرزاق قبل المتنين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ما ذهب بصره فهو ضعيف السمع.
- وقال أيضاً: "حديث عبدالرزاق عن موصدر أحد من حديث هؤلاء البصريين، كان يعني معمراً - يتعاهد كتبه ويبرئ فيها - يعني باليمن - وكان يحدثهم حفظاً بالبصرة.
- وقال أيضاً: "من سمع من الكتب فهو أمح.
- وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتف به".
- وقال البيخاري: "ما حدث عنه عبد الرزاق من كتاب فهو أصح".
- وقال العجلي: "ثقة، كان يتشضع".
- وقال النسائي: "فيه نظر من كتاب عنه بآخر، روى عنه أحاديث مناكر".
- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "وكان من جمع وصون وحفظ، وذاكر، وكان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه على تشع فيه".
- وقال عفونب بن عبيد: "ثقة ثبت".
- وقال ابن عدي: "عبد الرزاق أصاب وكثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأنشئهم وكتبوا عنه، ولم يروا بحديبة بما إلا إنه نسبوه إلى التشضع، وقد روى أحاديث في الفضائل ما لا يوافقه عليه أحد من ثقات، فهذا أعظم ما ذمته من روته لهذه الأحاديث، والمرأة في مطالب غيرهم، وأما في باب الصدق فإنه أرجو أنه لا يأت به إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومطالب آخرين مناكر".
- وقال الذهبي: "... وثوق غير واحد، وحديته مخرج في الصحابة وله ما ينفرد به، وتماما عليه التشضع، وما كان يغفو فيه، بل كان يحب علياً رضي الله عنه، وياغض من قاتله... وكان رحمه الله من أوعية العلم".
- وقال ابن حجر: "ثقة، حافظ مصنف، شهير، عمى في آخر عمره فتغبر، وكان يتشضع، من التاسعة".

الحكم: عبد الرزاق الصنعاني: "ثقة حافظ مصنف، عمي في آخر عمره فتغبر".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (١٣٠ / ٩٧)، المجلد (٥ / ٢٤)، الشيخ لاب حبان (٢٨٩ / ١٠٤)، الأنساب (٢ / ٦١) ، تحقيقLED (٢٨٦ / ١٣)، السيرة (٦٥٩) ، تكذير الخلفاء (٢٥٤ / ١٨)، ميزان الاعتاد (٢٠ / ٦٦)، الكاشف (١٨٨ / ١٨)، التوثيق (٥/ ٥) ، طبقات الحفاظ (١٥٢).
الخراسية (٢٣) ، الصناديق (١٧).
(٤) سيفان النوبي: "يقدم في (١٦٢) ، وهو "ثقة حافظ قديم، عابد إمام حجة".
(٥) عبيد الله بن عمر، تقدم في (١٥٣) وهو "ثقة ثبت".
(٦) محمد بن يحيى بن حبان، يفتح المهمة وتشديد الموحدة، ابن متنز الأنصاري، أبو عبد الله المداني.
روى عنه: أبيه يحيى بن حبان، وعمه واسع بن حبان، وعبد الله بن عمر، وأبو بني مالك، وغيرهم.
روى عنه: عبيد الله بن عمر، والزمري، ومالك، وربعة الرأي، واللحيث بن سعد، ومحمد بن عجلان، وغيرهم.
وقاله توفي سنة (١٢١)ه.

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم ويحيى بن معين والنسائي: "ثقة".
- وقال الذهبي: "ثقة صاحب حلقه".
- وقال ابن حجر: "ثقة قتله من الرابعة".

الحكم: محمد بن يحيى بن حبان: "ثقة قتله".

مصادر ترجيحة:

التاريخ الكبير (26/1), الجرح والتعديل (8/1024, 186/5), تهذيب الكمال (591/6), السير (186/7), الكافش (216/2), التقرب (159/1), الخلاصة.

(7) عبد الله بن عمر: صاحب جليل تقدم في (145).

(8) حفص بن شداد عمر بن الخطاب، أم المؤمنين: تزوجها النبي، بعد خُبر بن خداق، سنة (26).

روت عن النبي، رواية:
روى عنها: أخوها عبد الله، وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبي عبيد، وحارثة بن وهب، والمطلب بن أبي وداعة، وأم ميبارك الأنصاري، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن سفان بن أمية، وغيرهم.

مانت سنت (595).

مصادر ترجيحة رواية:

الإسبابة (1872/10), التقرب (594/7), التحريج.

الحكم عليه إسناد الجرائج:

قد ثبت سماع محمد بن يحيى بن حبان عن ابن عمر، وعن عمبه واسع بن حبان، وقد روآ جماعة من الرواة فأثنتوا الواسطة، وهو واسع بن حبان، وكذلك تعتبر رواية المؤلف شاذة، لاختلاف الثقات في إثبات الواسطة.

التخريج:
آخره الطرابلسي في المجموع الكبير (246/12, رقم 132) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدالرضا بن يحيى، بذكر الواسطة بين محمد بن يحيى بن حبان، وبين عبد الله بن عمر، وهو:
عمه واسع بن حبان.

وهو عند المؤلف بإسناد هذه الواسطة.

وسماع محمد بن يحيى بن حبان من عمه، واسع بن حبان، وكذا من ابن عمر، ثابت.

محمد بن يحيى ثقة، ولكن رواية الجرائج مخالفة لرواية الجماعة الذين ذكروا الواسطة.
آخره البخاري في الوضوء: باب من تبرز إلى لينتين (188/5, رقم 250), وفي فرض الخمس، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (6/7, رقم 210). وأبو عوانة في مسنده (1/514, رقم 176/1) من طريق ناس بن عياش.
أخره مسلم في الجهالة، باب الاستطابة (255/1, رقم 266), وأبو عوانة أيضاً (176/1, رقم 512) من طريق محمد بن بشر العبدي.
وأخره الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (16/1 رقم 11) عن
هنداء، وأحمد في المسند (8/4607 رقم 212) كلاهما (هنداء، وأحمد) عن عبدة.
وإبن الجاردي في المتنبقي (37/1 رقم 30) من طريق عقبة بن خالد.
وإبن خزيمة في صحيحه (34/1 رقم 59) عن طريق عبد الأعلى.
وأخره مالك في الموطأ (193/1 رقم 3) ومن طريقه البخاري في الموضع السابق
(346/1 رقم 145)، وأبو داود في الطهارة، باب الرخصة في ذلك (21/1 رقم 12).
والنسائي في الطهارة، باب الرخصة في ذلك في البيوت (23/1 رقم 23)، والطحاوي في شرح
معاني الآثار (23/4 رقم 1431)، وابن حبان في صحيحه (729/1) في السنن الكبرى (92/1)
والبغوي في شرح السنة (73/2 رقم 178) عن يحيى بن سعيد القطان.
وأخره البخاري أيضًا في الموضع السابق (70/1 رقم 149)، ومسلم في الموضع
السابق (726/1 رقم 418)، وأبو ماجه في الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف
(118/1 رقم 232)، وأبو عوانة (171/1 رقم 513)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (234/1)
والدارقطني في السنن (61/1 رقم 232)، وأخاكم في معرفة علوم الحديث (ص 167) جميعهم من طريق يحيى بن سعيد القطان.
أيضاً.

ستههم (أنس بن عيام، ومحمد بن بشر العبد، وعبدة، وعقبة بن خالد،
وعبد الأعلى، وعثمان بن السكن) عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن
عمه سبع بن حبان، عن ابن عمر بنحوه.
وأخره ابن خزيمة في صحيحه (24/1 رقم 59)، والطحاوي في شرح معاني الآثار
(234/4 رقم 198) عن طريق وهب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وإسماعيل بن آمنة، وعبد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن عم وأم، وعبد بن حبان، عن ابن عمر بنحوه.
ولمنه شاهد من حدیث أبي أيوب الأنصاري:
أخره البخاري في الوضوء، باب وضع الماء، عن الخال (24/1 رقم 143)، ومسلم في
الطهارة، باب الاستطابة (244/1 رقم 264) مرفوعاً بلفظ: «إذا أتىتم الغانف، فلا تستقبلوا
القبلة ولا تستبوروها ببول أو غانف، ولكن شرقوا أو غربوا»، واللفظ مسلم.

خلاصة الحكم:
الحديث بإسناد الأحجاطي شاذ، وقد خالف فيه رواية الجماعة بإسقاطه الواسطة بين محمد
ابن يحيى، وعبد الله بن عمر، وهو واسع بن حبان، وقد رواه جماعة من الرواة فأثبتوا
الواسطة، وهو واسع بن حبان، فأخهديث صحيح من غير طريق المؤلف فقد أخرجه الشيخان
وغيرهما، لولو شهدان صحيحان تقدم تخريجهما.

462
188 - أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري (1)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم العفسي (2)، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق المروزي (3)، حدثنا أبو حمزة (4)، فالأي بزيدي التحوي (5)، عن عكرمة (6)، عن ابن عباس (7)، قال: قال
رسول الله ﷺ:
«الإسناد سواء، والأصبع سواء».

(*) في (ب) : رضي الله عنهما.

ترجم الرواية:

(1) العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري. تقدم في (141) وهو "ثقة".

(2) إسحاق بن إبراهيم العفسي - يفتح العين المهميلة، وسكون الفاء، في آخرها الصاد المهميلة، نسبة إلى الغنف وهو شيء يُخلط بينه، أو تعطى له الأشياء.

روي عن: علي بن الحسن بن شقيق المروزي، وأحمد بن خلف السمرقندي، وأبي سعد الفضل ابن محمد العفسي، وعبيد الله أحمد بن عاصم الجرخاني، وكوثر بن القاسم بن كوترب الكوفي، وإبراهيم بن مسعود بن عبد الحميد الفرخذي، وإبراهيم بن أحمد بن دينيل، وغيرهم.

روي عنه: أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ويحيى بن عبد المحسن، وأحمد بن يوسف الحفصي، وأبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الحافظ البجيري، وأبو القاسم عبد القادر بن أحمد بن يحيى العفسي الهمداني، وغيرهم.

وفاته لم أتقأ على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

لم أجد في ترجمته جرحًا ولا تعديلًا عن أحد من العلماء.

فهو مجهول الحال.

مصادر ترجمته:

الإكمال (202/6)، الأنساب (4/4).

(3) علي بن الحسن بن شقيق، أبو عمرو الرحمي المروزي.

روي عنه: أبي حمزة السكري، وإبراهيم بن طهبان، والحسن بن واقف، وحاجة بن مصعب، وعبد الله ابن المبارك، وجعفر بن سليمان الضبعي، وعون بن موسى، وغيرهم.

روي عنه: عباس الدوري، وأحمد بن سيار، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن غيلان، وأحمد بن منصور.
أبو راشد المروزي، وغيرهم.
وفاته: توفى سنة (265 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال الذهبي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة حافظ، من كبار العاشرة".
- وقال ابن العماد الحنفي: "كان محدثًا مرويًا، وكان حافظًا كبير العلم، كبير الكتب".
الحكم: على ابن الحسن بن شقيق المروزي: "ثقة حافظ".

مصادر ترجيحه:
التاريخ الكبير (3/4)، الجرح والتعديل (8/6)، الأنساب (2/5)، تهذيب الكمال (2/5)، الكافئ (2/2)، التقرير (2/2)، الشذرات (2/5).
(4) محدث يمين المروزي، أبو حجة السكير، بضم السين المهمة، وفتح الكاف المشدودة، وفي آخرها الرا، نسبة إلى بيع السكر وعمله وشرائه.
روى عن: يزيد النحوي، وزياد بن عقيل، وأبي إسحاق السبيعي، وعاصم بن بهدة، وسلiman الأعمش، وعبد الله بن عمر، وغيرهم.
روى عنه: علي بن الحسن بن شقيق المروزي، وعبد الله بن المبارك، ونعمان بن حماد، وسلام بن واقد، والفضل بن خالد البلخيج، وغيرهم.
وفاته: توفى سنة (617 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال عبد الله بن المبارك: "أبو حجة صحيح الكتاب".
- وقال بيجي بن سهيل: "كان من ثقات الناس". وقال أحمد: "ما حديثه عندي بأس". وقال عباس الدورى: "كان من ثقات الناس"، وقال أبو حاتم: "لا يجب به".
- وقال النسائي: "لا يأس به".
- وقال النسائي والتمرذي: "ثقة".
- وقال ابن عباس في الثقات.
- وقال الذهبي: "صدوق، إمام مشهور".
- وقال ابن حجر: "ثقة فاضل، من السابق". وقال أيضًا: (وكان ابن عبد الله في التمهيد: ليس بقوي، وقال النسائي: "لا يأس بأي حجة إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره فمن كتب عنه قيل ذلك.
فحديته مره، وذكره ابن القطان النابي في الخلافة.
الحكم: أبو حجة السكير، "ثقة". وقد ذهب بصره في آخر عمره. فمن كتب عنه قبل ذلك فهذيه.
جديد".
 Hosn al-Qurashi، أبو الحسن النجدي، مواليد 1315هـ/1902م، توفى في سنة 1325هـ/1909م.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (1316/4) ، الجرح والتعديل (787/4) ، تهذيب الكمال (1329/7) ، الكشاف (1326/2) ، تذكرة الخلفاء (1320/3) ، ميزان الاستدلال (1333/7) ، السوير (1385/7) ، التقريب (1329/2) ، تهذيب التهذيب (1326/7) ، تذكرة الخلفاء (1327/7) ، تذكرة الخلفاء (1329/5)

روى عنه: 
أبو حمزه السكري، واحمد بن واقد، وبراد ولي المعلم، ومحسن بن رشيد العبدي وغيرهم.

وفاته توفي سنة (1285هـ)

أقوال العلماء فيه:

- قال جبه بن معين: "ثقة".
- وقال أبو حاتم: "صالح الحديث".
- وقال الذهبي: "مذق عندن".
- وقال ابن حجر: "ثقة غاية من السادات".

الحكم: يزيد النحوي: "ثقة".

(5) يبرىء بني أبي، سعدي النحوي، أبو الحسن القرشي، مواليد، الموتى.

روى عن: 
عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، وغيرهم.

رضي الله عنهم.

روى عنه: 
عمر بن الدين، وشقيق، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو السخاكور، وسفيان الثوري.

ويحيى بن سعدة الأنصاري، وعمر الشعبي، وسليمان الأشعري، وعاصم الأحول، وسمك بن حرب، وحميد الطويل، وبيهي بن أبي كثير، وزيد النحوي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (1403هـ)

أقوال العلماء فيه:

- قال جبه بن معين: "إذا رأيت إنسانا يبلغ في علومه فاتهمه على الإسلام".
- وقال البخاري: "ليس أحد من أصحابنا إلا يتحج بعمارة".

- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبي عن علوم مولى ابن عباس، كيف هذا؟ قال: "ثقة"، قلت: يتحج بحديثه؟
قال: «نعم، إذا روي عنه المماطلة».

- وقال المروزي: «قلت لأحمد بن حبل: يَحْبَس بعديك؟ قال: «نعم».

- وقال النسائي: «ثقة».

- وقال الذهبي: «ثبت، لكنه أباضي يرى السيف».

- وقال محمد بن نصر المروزي: «أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة. واتفق على ذلك رؤوس أهل العلم باختلافهم من أهل عصرين، منهم: أحمد بن حبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويعني

بن منين، وقد سألت إسحاق عن الاحتجاج بحديثه، فقال: عكرمة عندما إمام أهل الدنيا، وتعجب من سؤالي

إياه».

- وقال ابن حجر: «ثقة ثبت. عالم بالتفصيل لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا ثبت عنه بدعة».

قالت: إنما قال ابن حجر ذلك، لأن هناك من تكلم في عكرمة بأمور ذكرها ابن حجر في هذي الساري

فقال: «... فأما أقوال من وهبه فدارها على ثلاثة أشياء:

أ - على ربي بالتحذير.

ب - وعلى الطعن فيها بأنه كان يرى رأي الخوارج.

ج - وعلى القدح فيها بأنه كان يقتل جوانز الأمراء...».

وقد رد عليها ابن حجر جميعاً. إذا مطولاً، فنفث ثم قال: «وقد تغلب جماعة من الأئمة ذلك، أي الطعن في عكرمة. وصنفوا في الذب عن عكرمة منهم: أبو جعفر ابن جبرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وأبو

عبد الله بن مشه، وأبو حانه ابن حيان، وأبو عمر ابن عبد الله. وغيرهم».

الحكم: عكرمة: «ثقة ثبت».

مصادر تزوجته:

الجرح والتعديل (7/8-7)، تهذيب الكمال (5/209-211)، الكاشف (2/270)، تهذيب التهذيب

(7/20-234)، الترتيب (2/203).

(7) عباد الله بن عباس صاحب جليل تقدم ف (143).

الحكم على إسحاق المروزي:

إسحاق ضعيف، فيه: إسحاق بن إبراهيم العنصري وهو مجاهل الحال.

وهو صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي في التخريج.

التخريج:

أخرج أبو داود في الديانات، باب ديات الأعيان، (4/691، رقم 456) من طريق محمد

بن حاتم.

وأبو حبان من سريعة الديانات، باب دية الأسنان، (2/885، رقم 2652) عن إسحاق بن إبراهيم

بالاني.

وأبو حبان في صحيح بالإنسان (136/369، رقم 104، عام 689) من طريق الحسن بن ناصح.
والمبيت في السن الكبرى (٨/٨) من طريق العباس بن محمد الدوري.
أبوه وابنه (محمد بن حاتم، ودائمي البالغ، والحسن في الناج، والعباس بن محمد الدوري) عن علي بن الحسن بن شقيقه به يوجد، وليث بن مالك محلة (أنه قضى في السن خمساً من الإبل).
وقد تبع علي بن الحسن بن شقيقه عليه.
أخره أبو داود في الموضع السابق (١/١٩١) (٤٥٦/١) من طريق حسين المعلم.
والشرعدي في الديات، باب ماجة في دية الأصول (٤/١٣) (١٣٨١) من طريق
الحسن بن واقد.
كلاهما (حسين المعلم، وجعبر بن واقد) عن يزيد بن عمرو النحوي بنيحوه.
وله طريق آخر عن عكوفه.
أخره البخاري في الديات، باب دية الأصول (١٢) (٢٦٥/١) (١٨٨٥) وأبو داود في
وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو.
أخره أبو داود في الموضع السابق (٤/١٩١) (٤٥٦/٢) والنسائي في النسخة، باب
الموافق (٥/٧) (٤٨٨/٣) (١٣٧٣) (٢٦٥٣) عن طريق
عمرو بن شبيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً بنحوه.
وانظر إلى الأقوام، في الأرمان (٢/١٨) (١٣٨٣) (١٣٧٣).
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري وغيره. كما أن له شاهدين.
تقدم تخريجهما.
وبهذة المسألة:
الأئمة سواء: أي حتى الشبكة والفسطين، يعني أن الأئمة كلها سواء لا تفاوت فيما
ظهر منها وما بعث.}
انظر: عمرو المعلم شرح سن أبي داود (١٨٦/٣) (١٩٦/٢) (١٩٦/٢) (١٩٦/٢).
الاصبع سواء: أي حتى الإهمام والاختصار، فإن كانا مختلتين في المفصل.
انظر: عمرو المعلم شرح سن أبي داود (١٨٦/٣) (١٩٦/٢) (١٩٦/٢).
189 - أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي (1)، حدثنا محمد بن حماد الغازى (2)، حدثنا أبو معاوية السدرى محمد بن خازم (3)، عن الأعشى (4)، عن أبي سفيان (5) عن جابر (6)، عن أم ممشت (7)، عن خمسة (8) (*)، قالت: قال رسول الله ﷺ:

«إني لأرجو أن لا يدخل النار - إن شاء الله - أحد شهداً بحق وحالبية.
قالت: قلته يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى: (ب): «ألا ليك إلا وارداً كان على ركبت حماً مقتياً» (**). قال (ب): قلم تسمح به يقول: ثم ننجي الذين
انقوا ونذر الطالبين فيها جنباً جنباً (***).»

(*) في (ب): رضي الله عنه.
(**) في (ب): أعز وجل.
(****) في (ب): عذراء.
(*****) في (ب): عذاراء.

ترجع الرواة:

(1) حاجب بن أحمد الطوسي: تقدم في (138)، وهو: «ثقة».
(2) محمد بن حماد الغازى: تقدم في (152)، وهو: «ثقة».
(3) أبو معاوية السدرى: محمد بن خازم، تقدم في (132)، وهو: «ثقة».
(4) سليمان بن مهيو الأعشى: تقدم في (152)، وهو: «ثقة حافظ».
(5) سهل بن نافع الإسكاف: الصحفى، أبو سفيان الواسطي.

روى عن: جابر بن عبدالله، وعبد الله بن عباس، وعن سبب بن مالك، وعبد بن عمر، وغيرهم.
روى عنه: الأعشى، وحسن بن عبد الرحمن، ومحمد بن إسحاق، وشعبة، وحجاج بن أرطاة،
وغيرهم.

وفاته: لم أُذكى على سنة وفاته.

أقول الجلالة فيه:

- قال يحيى بن معين: «لا شيء».
- وقال أحمد بن حنبل، والنسائي: «ليس به بأمس». 
- وقال العجل: «جائز الحديث، وليس بالقوي».

- وقال أبو حامد: «أبو الزيبر أحب إلي منه».

- وقال عبد الرحمن بن أبي حامد: «سمعت أبا زمرة يقول: "روي عنه الناس".

فقال له: «أبو الزيبر أحب إليك أو أبو سفيان؟ قال: "أبو الزيبر أشهر"، فعاوده بعض من حضر فيه.

فقال: "أنت بدك أن أقول هو ثقة؟ الثقة شعبية ولسفيان".

- وقال الزبير: "هو ثقة في نفسه".

- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "كان الأعشش يدل على".

- وقال علي بن المدنين: "كان أصحابنا يضعونونه في حديثه".

- وقال ابن عدي بعد أن أسأله عدة أحاديث: "وطلحة بن نافع أبو سفيان صاحب جابر، وقد روى عن جابر أحاديث صاحبها رواه الأعشش عنه، ورواه عن الأعشش الثقات، وهو لا ياسه به، وقد روى عن أبي سفيان هذا غير الأعشش بأحاديث مستقيمة".

- وقال الذهبي: "صدق".

- وقال ابن حجر: "صدق، من الرابعة".

الحكم: طلحة بن نافع الإسكافي، أبو سفيان الواسطي: صدق.

كما قال بذلك الذهبي وابن حجر.

مصدر تزوجته:
التاريخ الكبير (446/475 على التقويم)، الجرح والتعديل (475/446)، الثقات لابن حبان (394/386) الكامل لابن عمرو (75/76)، التسهيل (27/28)، الكافتح (3/2)، الميزان (5/2)، الإعرام (34/35)، النحر (27/28)، الوقف (17/16)، النقية (188/188).

(6) جابر بن عبد الله: صحابي جليل: تقدم في (1411).

(7) أم مبشر الفصحبة: إمرأة رضي الله عنها، بقال اسمها: جهينة بن عبد الله بن عبد الله بن تيم. صحابة مشهور.

(8) أحيا زيد بن حارثة بعد الهجرة، وأحبته له، وكان بكراها رسول الله ﷺ لأجل زيد.

روى عن النبي ﷺ وروى عنها جابر بن عبد الله الأنصاري.

مصادر تزوجتها:
الجرب في تزويج الصحابة (470/470)، التقويم (27/27).

(8) حفصة بنت عمر بن الخطاب: أم المؤمنين: تقدمت في (187).

الحكم على إسناد الجربان:
التحرير
أخرجه البغوي في شرح السنة (16/1432 هـ رقم 2394) من طريق أحمد بن الحسن الأحمر، عن حاجب بن أحمد بن بلنعه.
وقد توعي محمد بن حماد عليه.
أخرجه ابن ماجة في النزد، ياب ذكر البهث (213/2 هـ رقم 4281) من طريق ابن أبي شيبة.
وأخرجه في المسند (2/376/344/364 هـ رقم 165/160).
وحناد في النزد (2/415/444 هـ رقم 230).
وابن أبي عاصم في السنة (2/341/369 هـ رقم 386) من طريق ابن أبي شيبة أيضاً.
وابن يعلى في المسندة (2/373/415 هـ رقم 444) عن ابن الحسن بن شبيب.
وأبو حمزة الطبري في تفسيره (112/16 هـ) عن أبي كريب.
والفاكشي في أخبار مكة (377/31 هـ) عن عبد الله بن حاشم.
والطبرياني في الكبير (226/260 هـ رقم 358) من طريق عثمان بن أبي شيبة.
وابن يعلى في طريق ابن أبي شيبة.
سابعهم: (ابن أبي شيبة، وأحمد، وحناد، وابن الحسن بن شبيب، وأبو كريب، وعبد الله بن حاشم، وعمان بن أبي شيبة) عن أبي معاوية الضرير به كتبه.
قال الآلباني في تحرير السنة: (إسناده جيد على شرط مسلم).
ولتفصيل في هذا الحديث على الأعجم، فرواه كل من: عبد الله بن إدريس، وزائدة، وأبو عوانة، وجعوله من مسند أم مبشر.
أما الحديث عبد الله بن إدريس:
فأخرجه أحمد بن مسلم (444 هـ 59/376 هـ) معاوية الضرير به كتبه.
قال الآلباني في تحرير السنة (إسناده جيد على شرط مسلم).
أما الحديث زائدة:
فأخرجه أحمد بن مسلم (444 هـ 59/376 هـ) معاوية الضرير به كتبه.
قال الآلباني في تحرير السنة (إسناده جيد على شرط مسلم).
أما الحديث سفيان:
فأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والثنائي (258/1 هـ رقم 270/445 هـ) معاوية الضرير به كتبه.
قال الآلباني في تحرير السنة (إسناده جيد على شرط مسلم).
أما الحديث جابر:
فأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والثنائي (258/1 هـ رقم 270/445 هـ) معاوية الضرير به كتبه.
قال الآلباني في تحرير السنة (إسناده جيد على شرط مسلم).
سفيان، عن جابر، عن أم مبشر.

وتابع أبو سفيان عليه عن جابر، عن أم مبشر: أبو الزبير.

أخبره سالم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الحشمة (4/1942) والنسائي في الكبرى (2496، 249/3) والرومي في زوائد، على الزهد لابن المبارك (ص: 1417، 1417) وابن أبي عاصم في الأحاديث والنسائي (1417، 1932، 78/6) والفسوق في أخباز مكة (-78/6) واللايكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (2193، 2193) والبيهقي في دلائل النبوة (142/4) جميعهم من طريق ابن جريج.

أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر يقول: حدثني أم مبشر بن نحوي.

ورواه: أبو بكر بن عياش، وجرير بن حازم، وجرير بن عبد الحميد فقال جبريل: فجعله من مسنود.

جابر بن عبد الله.

أخبره أحمد في المصدر (601، 601) عن طريق أبي بكر بن عياش.

واين أبي عاصم في الأحاديث والنسائي (345، 345) عن طريق جبريل بن حازم.

وابو يعلى في المصدر (1900) عن طريق جبريل بن عبد الحميد.

ثلاثتهم (أبو بكر بن عياش، وجرير بن حازم، وجرير بن عبد الحميد) عن الأعش.

عن أبي سفيان، عن جابر بن نحوي.

قال الألباني في الصحيح (601: 601) (أسناده جيد، رجاله ثقات، رجالثقات: رجال: ح)

الداخلي في الضراع (345) عن طريق أبي سفيان، وأبو الزبير، عن جابر، وقول أبي الزبير عنه أشبه بالصواب.

قلت: وهذا يرجح إلى أنه يوم أن حجاج بن محمد المصمي من أثبت الناس عن ابن جريج: نقل المزي في تهذيب الكمال (555/5) عن يحيى بن معين أنه قال: قال لي المعي الرازي: قد رأيت أصحاب ابن جريج بالبصرة، ما رأيت فيهم أثبت من حجاج. قال: يحيى: وكنت أتعمج منه، فلما تبين ذلك إذا هو كما قال: كان أثبتهم في ابن جريج وقرباً من هذا.

نقل المزي عن الإمام أحمد بن حنبل.

خلاصة الحديث:

أهديت صحيح ثابت عن رسول الله، فروي مرفوعاً بساند صحيح عن أم مبشر.

عن حفص، عن جابر، عن مسند حفص: وروي أيضاً مرفوعاً بساند صحيح عن جابر عن أم مبشر. وروي مرفوعاً أيضاً بساند صحيح عن جابر. فجعله من مسند جابر بن عبد الله. وقد صحح كل هذه الألفاظ كما تقدم في تخريجه. فاختلاف الرواة على في جملهم مرة من مسنود: حفص، ومصر من مسند أم مبشر لا يضر في صحة الحديث.

ما دام ثابت الصحيح لهؤلاء، كلهم.

عريب الحديث:

جيشاً: (جميل جاش، يقول: جبهًا على ركبتيه يتجه ويتجه جنوباً وجنوباً أي: تعودًا على الركب من جهة الهول والفراعا. لا يحتجون القلم على أرحلهم ما يدهمهم من شدة الأمر).

انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص: 489).
حدثنا محمد بن يعقوب الأصم(1) حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عقيل(2) (قال)ب(3) حدثني أبي بن عقيل(4) عن عمته أبي سهل ابن مالك(5) عن عطاء بن أبي رباح(6) عن عبد الله بن عمر(7) أن رجلاً قال:
لنبي ﷺ:
أيهما أحسنهم؟
قال: «أحسنهم خلقاً».
قال: فأين المؤمنين أكثراً؟
قال: «أكثراً لموت حكماً، وأحسنهم له استعداداً أولئك هم الأكسياس» (8).

ثم قال النبي ﷺ:

«خمس حائل بنا مغشر المهاجرين أن تنزل بكما وأعوض بالله أن تحرَّكنو، لم تظهر الفاحشة في قومٍ فقت حتّى يعلَّلوه، إلا إبрагيم بن&DiacriticalMarkAccentAccentedAcuteAccentAccentedAcuteAccentAccentedCedilla９ الطاعون والوجاع البدد لم تكن فشت في أهلهم، ولينقحوا اللجاء، والمزان إلا أحياناً بالسنين وشجاعة الموثوقة ووجود السُلطان عليهم، ولا منحوا زكاة أموالهم إلا منحواً للبطرير، وأولاً الهبات لم يحترموا، ولم يقنحوا عهد الله وعهده، رسوله إلا سلط عليهم عدوهم، فأحصدوا بخير ما فيه أهليهم (9)، وما لم تحكم أنتمنهم بكتاب الله ويتبينوا فيه، ما أنزل الله عن وجد، إلا بعجل بأسههم بينهم».

(1) بين الفوقيين سقط من (ظل).
(2) في (ب): رضي الله عنه.
(3) في (ب): أولئك الأكسياس.
ترجم الرواية:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأسير تقدم في (١٣٧) وهو "ثقة".
(2) عبید الله بن سعيد بن مصطفى بن عقير، بالمهمة والفاء، صغيرًا - أبو القاسم المصرى.
روى عنه: ابنه.
روى عنه: علي بن قديم، وحسن بن إسحاق الأشباكى.
وقاله: توفي سنة (١٢٧٢ه).

أقوال العلماء فيه:
- ذكره ابن جبان في المجروحين، وقال: "يروي عن الشقائق الأمية المقلوبات، لا يشبه حديثه حديث".
- وقال الدحي: "روى عنه أبو عوانة في صحيحه".
- وقال ابن حجر: "ذكره أبو سعيد بن يونس فلم يذكرله شعبة".
- الحكيم: عبد الله بن سعيد بن كثير بن عمير: "ضعف".

مسائل تراجعت:
المجروحين لابن جبان (١٧/٢)، ميزان الاعتدال (٩/٣)، نسائ الميزان (١٠٤/١).

(3) سعيد بن مصطفى بن عقير، الأنصاري، مؤلفهم، أبو عبان المصري.
روى عنه: مالك بن أنس، وعبد الله بن لهيعة، ويعقوب بن عبد الرحمن، وسلمان بن بلال، وغيرهم.
روى عنه: ابنه عبد الله، وبحري بن معين، والبحاري، وبحري بن عمرو بن صالح، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (١٢٧٦ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال بحري بن معين: "رأيت بصر ثلاث عجائب: النيل، والأهرام، وسعيد بن عقير".
- وقال أبو حاتم: "صدى لبس بالبثت، كان يقرأ من كتب الناس".
- وقال النسيائي: "صالح".
- وقال ابن عدي: "ثقة مستقيم الحديث".
- وقال ابن عدي عن أبي إسحاق السعدى الجوزجاني أنه قال: "فيه غير لون من البديل، وكان مخلطاً غير ثقة".

وقاد رابع عبد عن السعدى في تضعيفه فقال: "هذا الذي قاله السعدى لا معنى له، ولم أسمع أحداً.

(****) في (ب): وردت روايتان، الأولى مطابقة لما ذكر في (٣) والثانية هي: أخذنا بعض ما كان في أبيهم.
ولا بلغني عن أحد كلام في سعيد بن عمير، وقد حذّث عنه الأئمة، إلا أن يكون السعدي أراد به سعيد بن عمير آخر.

- وقال ابن حجر: "صدوق عالم بالأنساب وعية من العاشرة".

- قلته: هو صدوق.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (1/3) ، الخرج والتعديل (567/4) ، الكامل لابن عدي (471/5) ، تهذيب الكمال (157/5) ، السير (167/2) ، تذكرة الحفاظ (187/5) ، ميزان الاعتدال (172/6) ، العبر (115/8) ، الكاشف (168/2) ، تهذيب التهذيب (67/4) ، التقريب (204/6) ، مقدمة فتح الباري (416/1) ، طبقات الأخلاق (189/6) ، خلافة تهذيب الكمال (142/6) ، شذرات الذهب (1/5) .

(4) مالك بن أنس بن مالك بن أبي جعفر عمار بن عمرو الأنصاري. أبو عمرو الله المسندر .

روى عن: الزهري، نافع، سعد المقرئ، محمد بن المكرد، وغيرهم .

روى عنه: شعبة، سفيان الثوري، الأوزاعي، سفيان بن عيينة، واليث بن سعد، وغيرهم .

وفاته: توفي سنة (176/191) .

أقوال العالماء فيه:
منتقى توثيقته وإتقانه. قال الحافظ ابن حجر: "إمام دار الهرة، رأس المتنقين، وكبير المتنقين، قال البحاري: أصح الأساتذة: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، من السابقة" .

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (73/6) ، الأنساب (172/11) ، تهذيب الكمال (68/1) ، السير (157/5) ، تذكرة الحفاظ (187/5) ، ميزان الاعتدال (172/6) ، العبر (115/8) ، الكاشف (168/2) ، تهذيب التهذيب (67/4) ، التقريب (204/6) ، مقدمة فتح الباري (416/1) ، طبقات الأخلاق (189/6) .

(5) نافع بن مالك بن أبي جعفر عمار بن عمرو الأنصاري. أبو سهيل المسندر.

روى عن: سعيد بن المسبوق، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأبيه مالك بن أبي عمير الأنصاري، ومحمد بن عبد العزيز، وأبيه بدرة بن أبي موسى الأشعري، وغيرهم .

روى عنه: ابن أخيه مالك بن نافع، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مسلم بن شهاب الذهري، وغيرهم .

وفاته: توفي سنة (130/191) .

أقوال العالماء فيه:
- قال أبو حامد: "أحمد بن حنبل، والنسائي، والذهبي، "ثقة" .
- وذكر ابن جيما في النافع.
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الرابعة" .
- الحكم: نافع بن مالك الأنصاري: "ثقة" .
التاريخ الكبير (8/82) ، الجرح والتعديل (4/3/52) . النحات لابن حبان (5/47) . تهذيب الكمال (7/83) . السير (5/182) . الكشاف (2/38) . تهذيب التهذيب (2/296) . خلاصة تهذيب الكمال (ص 299).

(6) عطاء بن أبيج ، وبلغ تقدم في (157) وهو : رفقة قتله فأصل ، لكنه كبير الإرسال.

(7) إسماع الله بن عمرو بن الخطاب صاحب جليل تقدم في (155).

الحكم على إسحاق الجرجاني :

إنه ضعيف.

فيه عبد الله بن سعيد بن كثير بن غير وهو ضعيف.

التخرير :

أخرجه ابن ماجة في الفتن ، باب العقوبات (2/62 رقم 5159) ، وأبو نعيم في الحلية (324/8) ، ومن طريق يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك.

وأخرجه الطبراني في سنن الشامبية (738 رقم 158) ، والحاكم في المستدرك (647/4) ، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (112 رقم 937) ، والبيهطي في الشعيب (736/3) رقم 934 جميعهم من طريق حفص بن غيلان.

وثبت فيه أبي الدنيا في العقوبات (ص 26 رقم 9) من طريق قروة بن قيس المكي ، ثلاثتهم (يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ، حفص بن غيلان ، وفرع بن قيس) عن عطاء بن يحيى.

قال ابن البصيري في الزواد : عن إسحاق ابن ماجة (ص 517 رقم 1347) : (هذا حديث صالح للعمل به).

وقال الحاكم : (هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

وحسن الألباني في الصحيح (1488/1 رقم 170) إسناد الحاكم.

وأما إسحاق ابن أبي الدنيا ، ففجاه فروة بن قيس ، وهو مجهول كما في التقرير (ص 445).

ولم يشأه من حديث بريدة بن الحصين.

أخرجه ابن أبي شيبة في مسعده كما في غمامة الخير (145/1 رقم 440) ، والحاكم في المستدرك (2/162) والبيهطي في الشعيب (196/3 رقم 2312) من طريق بشير بن مهاجر.

والطبراني في الأوسط (366/5 رقم 577) من طريق فضيل بن مرزوق كماهما (بشير وفضيل) عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه مرفوعاً بألف : (ما نقض قوم العهد فقط لا كأن الفتيل بينهم ، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم اللوم ، ولا من قوم الزكاة إلا حسناً الله عنهم القطر)

قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه.

وقال ابن حجر في تذكير المأمون (ص 21) بعد أن ذكر حديث بريدة : (ويشير أخرجه له...
مسلم، وثقة رجاله رجال الصحيح، وهو أصح طرق هذا الحديث).
ولا شاهد آخر من حديث ابن عباس.
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/٧٨-٧٩، رقم ١٠٩) من طريق إسحاق بن عبدالله
بن كيسان، عن أبيه، عن الضحاك بن مراهق، عن معاذة وطواب، عن ابن عباس، بلفظ: «خمس
خمس بخمس، قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله
 عليهم عدوهم، وما حكموا غير ما أنزل الله إلا فشأ فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا
فشا فيهم الموت، ولا طفقو المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسئين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس
عنهم القفر».
قال في المجمل (١/٩٦/٢) (فيه إسحاق بن عبدالله بن كيسان المروزي، لينه الحاكم).
وثبة رجاله مؤثرين وفيهم كلام.
قال ابن حجر في بذل المأمون (ص ٢١١) (في سنة مقال).
خلاصة الحكم:
الحديث يرتفع إلى درجة الحسن، بالمتابعات والشهادات.
غريب الحنفية:
الأكاس: جمع كيس، والكيس هو العاقل، وقد كاس يكيس كيساً، والكيك: العقل.
انظر: النهاية (٤/١٧٢).
السنين: جمع سنة، أي: جهد وحظ وتجاعذ.
انظر: مقدمة فتح الباري (ص ١٤).
191- أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر (١٠) حدثنا أبو علي حامد بن محمود
ابن حرب (٢٠) ، حدثنا مكي بن إبراهيم (٥) عن جعفر بن الزبير (٣) عن القاسم بن
عبد الرحمن (٣٥) عن أبي أمامة (٤) أن النبي ﷺ حَسَبَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ: "إِبْرَاهِيمَ
الذي وَقَتَ" (٥) قال: "هل تحرّون ما وفِك؟".
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "وفِك عمل يومه بأربع وكُهانة. من أول
النهار".
قال مكي أبو السكن: وهي عندنا صلاة الضحى .

(*) في (٢) ، رضي الله عنه .
(**) (النجم - آية ٣٧) .

تراجُم الرواية:
(١) أبو طاهر محمد بن الحسن بن محمد المحمد أبو طاهر السنابوري، تقدم في (١٣٧) وهو "ثقة".
(٢) حامد بن محمود بن حرب، أبو علي السنابوري.
روى عن: إسحاق بن سليمان الرازي، ومكي بن إبراهيم، وعمر بن خضاعة، وغيرهم.
روى عنه: ابن خزيمة، ومكي بن عبد ، وأبو حامد الشرقي، وابن بلال، وأخرون.
وفاته: توفي سنة (١١٦٨ه).
أقوال العلماء فيه:
- ذكره ابن حبان في كتابه التزقات.
- وقال الخليلي: "ثقة مأمون".
- وقال ابن الجوزي: "إمام القراء النابض".
الحكم: حامد بن محمود بن حرب: "ثقة مأمون".

مصادر ترجيجه:
التبرئة لابن حبان (١٢٨/١٩٨) ، الإرشاد للخليل (٣) (٨٢)، طبقات القروة لابن الجوزي (٢٠٠٦).
(٣) مكي بن إبراهيم بن بشير بن قوقة أبو السكن النابض. من حنبلة، واحظيل يفتح اللسان،
ويسكن النون، وفتح الظاء المهممة، نسبة إلى بني حنظلة.
روى عن: بهذ بن حكيم، وأبو جريج، وهمام بن حسان، وفطر بن خليفة، ومالك بن أبي، وهشام
الدستواني، ويعقوب بن عطاء، وغيرهم.
روى عنه: حامد بن محمود بن حرب، وإبراهيم بن يعقوب الجزجاني، ومعمر بن محمد، وإبراهيم بن
زهير الجلاني، وعباس الدروي، وغيرهم.
وقاله: توقي سنة (215 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "ثقة ثبت في الحديث".
- وقال يحيى بن معين: "صالح".
- وقال أحمد بن نجيل والجلي: "ثقة".
- وقال أبو حاتم: "محله الصدق".
- وقال النسائي: "ليس له يأس".
- وقال الدارقطني: "مكي ثقة مأمون".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثبت من التاسعة".
قابل، هو "ثقة ثبت".
محاظر ترجيحه:
التاريخ الكبير (78/1)، الجرح والتعديل (68/1)، تاريخ بغداد (116/12/279)، الأنساب (116/12/279)،
تهذيب الكمال (328/1)، السير (328/1)، الكافي (328/1)، الكافن (328/1)، الطلبات الحفاظ (162)، خلاصة تذهب الكمال (348/1).
شهادات الذهب (328/1).
(4) جعفر بن الزبير الطميق.
روى عن: القاسم بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسبب، وجماعة.
روى عنه: وكيع، ويزيد بن هارون، وإسرائيل، ومحمد بن الهيثم المؤذن، ومعتمر بن سليمان،
وغيرهم.
وقاله: قال ابن حجر في التهذيب (328/1): "ذكره البخاري في التاريخ الأوسط في فصل من مات من
الأربعين وصلى الله عليه ورحمة الله".
أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: "ضعف الحديث".
- وقال البخاري: "تركوه".
- وقال ابن عدي: "ضعف حديثه بين".
- وقال أبو حاتم: "متروك الحديث كان ينزل البصرة وكان ذاهب الحديث لا أرى أن أخذت عنه وهو متروك
الحديث".
- وقال أبو زرعة: «ليس يشيء لست أحدث عنه».
- وقال النسائي: «متروك الحديث».
- وقال الذهبي: «ساقط الحديث».
- وقال ابن حجر: «متروك الحديث، وكان صاحبًا في نفسه، من السابعة».

الحكم: جعفر بن الزبير: «متروك الحديث».

مساعده ترجيمه:
التاريخ الكبير (192/7) ، الجرح والتعديل (79/7) ، الكامل لابن عدي (2/3) 366 - 367 ، ميزان
العدل (138/6) ، الكافيش (138/6) ، تهذيب التذهاب (78/2) ، التقرير (138/6).

(5) القاسم بن عبيد الرحمن: أبو عبيد الرحمن الصوفي.

مولى آل معاوية، صاحب أبي أمامة.
روى عن: أبي هريرة، وأبي أمامة، ومعاوية، وفضيلة بن عبيد، وعدة.
روى عنه: يحيى بن الحارث الأزهاري، وثور بن يزيد، وعبد الله بن العلاء بن زهر، ومعاوية بن صالح،
وبعث الرحمن بن بزيد بن جابر، وخلق.
وفاته: في سنة 112 هـ.

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: والترمذي: ويعقوب بن سفيان: ويعقوب بن شبابة السعدوسي: «ثقة».
- وقال الجلي: «كبت حديثه، وليس بالقوي».
- وقال أبو حاتم: «حديث الثقاب عنه مستقيم، لا يأس به، وإنما يذكر عنه الضعفاء».
- وقال ابن حبان: «كان يزعم أنه لقي أربعين بديعًا من يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المفضلات.
ويأتي عن الثقاب بالمقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أن كان المتمد لها».
- وقال الجوزائي: «كان خيالًا فاضلاً، أدرك أربعين من المهاجرين والأنصار».
- وقال المفضل بين غسان الغلابي: «منكر الحديث».
- وقال الذهبي: «صدوق».
- وقال ابن حجر: «صدوق، يرسل كبرًا، من الثائرة».
- قالت: هو صدوق، كما قال الذهبي وابن حجر.

مساعده ترجيمه:
التاريخ الكبير (159/7) ، الجرح والتعديل (113/7) ، المراسيل (ص 185 رقم 322) ، المجروحين
لاين حبان (77/1) ، تهذيب الكمال (576/2) ، الكافيش (78/2) ، التقرير
(118/2) ، خلاصة تذهيب الكمال (ص 361) ، شذرات الذهب (140/1).
(6) صاحب: بالتصغير، ابن عطوان بن الحارث، أبو أمامة الباهلي.

روى عن النبي ﷺ:

وروى عنه: شربيل بن مسلم، وشداد، والقاسم بن عبد الرحمن، وشهر بن حوشب، ومكحول، وخالد ابن معدان، وغيرهم.

سكن الشام، ومات بها، سنة (86ه).

مصطلح ترجمته: 

الإضافة (328/2)، التقرير (366/1).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف جداً فيه: جعفر بن الزبير، وهو متروك الحديث.

التحرير:

أخبره الطبري في تفسيره (272/273) والبغوي في معالم التنزيل (254/4) من طريق:

ابن أبي الخاتم في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (275/47) من طريق حماد بن سلمة كلاهما (إيرانيل، وحماد ابن سلمة) عن جعفر بن الزبير به كله.

قال ابن كثير: (رواية ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير، وهو ضعيف).

وزاد السيوطي نسبته في الذهر المشروط (7/670) إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، والشيرازي في الألقاب، وقال: (بسبب ضعيف).

وله شاهد من حديث أبي ذر، وأبي الدرداء، وعقبة بن عامر.

1 - أما حديث أبي ذر:

فأخبره الرمذي في الصلاة، باب ما جاء في صلاة الضحى (240/445)، ومن طريقه البغوي في معالم التنزيل (4/254) عن أبي جعفر السمناني، حدثنا أبو مسهر، حدثنا إسحاق بن عباس، عن جابر بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جعفر بن نفير، عن أبي الدرداء، وأبي ذر مرغومًا بلفظ: (ابن أدم اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخره).
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

وقال الألباني في الأرواء (٢١٩/٢): (صحيح).

٢- وروى حديث أبي الدرداء من غير هذا الطريق:

أخبره أحمد في المسند (٤٥/٧٣٣، ح ٧٦ٮ٨، ح ٧٦٤٥)، عن أبي المغيرة.

وفي (٢٥٤/٣٤)، عن أبي اليمان.

كلاهما: (أبو اليمان، أبو المغيرة) عن صفوان، قال: حديثي شريح بن عبيد الخضري، وغيره، عن أبي الدرداء، مرفوعًا بنلفظ: (إن الله تعالى يقول: «يا ابن آدم لا تعجزن من الأربع ركعات في أول النهار، أكمل آخره»).

ووهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء، قال المزو في تهذيب الكمال (١٢/٣٨٧): (سنن محمد بن عوف، هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء؟

قال: لا، قيل له: فسمع من أحد أصحاب النبي؟

قال: (ما أظن، وذلك أنه لا يقول في شيء من ذلك سمعت، وهو ثقة).

قال الذهبي في المجمع (٢٩/٣٦): (رواه أحمد، وأبوه ثقات).

وقال الألباني في الأرواء (٢/٩١٩): (إسناده صحيح).

٣- وله شاهد أيضاً عن عقبة بن عامر:

أخبره أحمد في المسند (٨٥/٦١٣، ح ١٦٨٩٠).

وأبو يعلى في المسند (١/٥٢، ح ٧٦٧٩، ح ١٧٥٧)، عن زهير.

كلاهما: (أحمد، زهير) عن زيد بن هارون، حدثنا أبان بن يزيد العطار، عن قنادة، عن نعيم بن همام، عن عقبة بن عامر مرفوعًا بنلفظ: (إن الله يقول: «يا ابن آدم اكتملي أول النهار بأربع ركعات، اكتملي بين آخر يومك»).

وأخبره أحمد في المسند (٢/٣٣١، ح ١٧٧٩٤)، عن عفان، قال: أخبرنا أبان، قال:

حدثنا قنادة. قال: حدثنا نعيم بن همام به مثله.
قال الهيتمي في المجمع (٣٢٥/٢) : (رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله ثقات).

خلاصة الحكم:

إسناد الجرحاني ضعيف جدًا، لأن فيه جعفر بن الزبير، وهو متروك، وقد ثبت الحديث من رواية أبي الدرداء، وأبي ذر، وعقبة بن عامر كما تقدم.

غرائب الحبيش:

وفي : قال الراغب:

في إبراهيم يُذَّي فِزْيَة (١) : قتوفته أنه بذل المجهود في جميع ما طُلِب به، مما أشار إليه في قوله : "إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم" (٢). من بذل ماله بالإنفاق في طاعته.

وبذل ولده الذي هو أعز من نفسه للقرابين، وإلى ما نبِّه عليه بقوله "وفي" أشار بقوله تعالى:

"وَإِذْ أَبْنَى إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بَكَّلَاتٍ فَأَطْهَرَهَا" (٣) ، وتوفية الشيء، بذله وأبى، واستنفأ وهو تناوله وافيًا، قال تعالى : "ورفعت كل نفس ما كسبت" (٤).

انظر: مفردات القرآن (٥٦٥ ، ٥٦٦).

---

(*) سورة النجم، الآية ٣٧.
(**) سورة النبوة، الآية ١١١.
(***) سورة البقرة، الآية ١٢٤.
(****) سورة آل عمران، الآية ٢٥.
192 - أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني (١)َ، حدثنا أبو الحسن محمد بن النضر الزبيري (٢)َ، حدثنا خسين بن حفص (٣)َ، حدثنا هشام بن سعد (٤)َ.
عن جعفر بن محمد (٥)َ، عن أبيه (٦)َ، عن جابر بن عبد الله (٧)َ، رضي الله عنه (٨)َ.
-
قال:
خرجنا مع رسول الله ﷺ فوقفنا بصحبة الطيفة.

قال: فنظرت عن يميني، فلا يقطع الناس، ونظرت عن يسار، فلا يقطع الناس.

قال: فهما كنا ننكر إلا الحج.

قال: فلما أقصدنا مكة، قال رسول الله ﷺ: "اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى".

(١)
(٢) في (ب) : محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني.
(٣) في (ب) : رضي الله عنه.
(٤) (البقرة ١٢٥).

وتراجم الرواة:
(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، تقدم في (١٤٦) وحديثه في درجة الحسن.
(2) أبو الحسن محمد بن النضر بن أحمد بن حبيب بن الزبير، الأصبهاني، وله حديث。
روى عنه: عمر بن إبراهيم، ومحمد بن الغيرة، وغيرهما.
روى عنه: محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، وأحمد بن الحسين، وعبد الله بن محمد بن عيسى المقرئ.
وقاله: توفي سنة خمس أو سبع وسبعين ومائتين.

أقوال العلماء فيه:
لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً عن أحد من العلماء، فهو مجهول الحال.
مصطفى نجمه:

الإسلام للذهبي (حوادث وفيات ٢٦٦ـ ٢٢٠هـ) (ص ٤٢٨-٤٣٠)، نزهة الألباب في الكني والألقاب (١٩٨/٢) (ص ٤٣٠-٤٣١)،
كشف النقاب عن الأسماء والألقاب (٢/٤) (ص ٤٣١-٤٣٣).

(٣) حسين بن خمس بن الفضل بن يحيى بن هضبان الهشمي، أبو محمد الأصبهاني.

روى عن : هشام بن سعد ، سفيان الثوري ، وإبراهيم بن طهمن ، سفيان بن عيينة ،
وغيرهم .

روى عنه : أسيد بن عاصم ، وأحمد بن النوار ، وأبو قلابة الرقاشي ، وبحي بن حاتم العسكري ،
ومحمد ابن إسماعيل الصانع ، وآخرون .

وقتاه سنة (٢٠١هـ).

أقوال الالباع فيها:

- قال أبو حاتم : "محله الصدق".
- وقال ابن حبان في التقات .
- وقال الذهبي : "ثقة ، نبيل ، كوفي".
- وقال ابن حجر : "صدوق ، من كبار العاشرة".

قلت: هو صدوق قول أبي حاتم ، والذهبي لا يعتبر قوله مستقلا لأنه متأخر ، فليس عدننا إلا قول أبي حاتم ، وذكر ابن حبان له في التقات ،ولا شك أن اعتبار قول أبي حاتم أولى هذا والله أعلم .

مصطفى نجمه:

التاريخ الكبير (٢/٣٩١/٣)، الجرح والتعديل (٥/٣)، التنازعات لأن حبان (١٨٦/٨)، أخبار أصفهان (١٨٦/٨ - ١٨٧/٩)، تهذيب الكمال (٣/٢٤٥-٢٥٠)، المسير (٣/٢٥٤-٢٥٩)، الكشف (٣/٢٦٠-٢٦٢)، التصوير (٣/٢٧٢)، التقرير (٣/٢٧٣)، خلاصة (٣/٢٧٤) ، تهذيب الكمال (٣/٢٧٥-٢٧٨).

(٤) هشام بن سعد المحامي، أبو عباس القروي، الخشاب - يفتح الخاء والشين المهمجة وفيها أخرى

الباء المقطعة بواحة - نسبة لم يبيع الخشب .

روى عن : سعيد المقرنري ، عمرو بن شبيب ، وابن شعبان ، وزيد بن أسلم ، وغيرهم .

روى عنه : كعب ، وأبو وهب ، والقطعني ، وجعفر بن نعيم ، وأبو نعيم ، وآخرون .

وقتاه: توفي سنة (١٨٦هـ).

أقوال الالباع فيها:

- قال يحيى بن معين: "ليس بذاك القوي".
- وقال العجل: «جائز الحديث، حسن الحديث».
- وقال أبو حامد: «يكتب حديثه، ولا يتحت به».
- وقال أبو زرعة: «شيخ م후 الصدق».
- وقال عبد الله بن أحمد: «سألت أبي عنه، فقال: هو كذا وكذا».
- وقال النسائي: «ضعف».
- وذكره ابن حبان في المجرحيون، وقال: «كان من يقلب الأسانيد، وهو لا يفهم، ويسبب الم渚فات من حيث لا يعلم، فلما كثر مخالفتهم للأحاديث، في ما برويه عن النذوات، بطل الاحتجاج به، وإن اعتبر ما وافق النزوات من حديثه، فلا ضير».
- وقال ابن عدي: «مع ضعف يكتب حديثه».
- وقال الذي: «حسن الحديث».
- وقال ابن حجر: «صدقه أبو حامد، ورغم بالنشع، من كبار البالغة».
- فقيل: ضعف فقد ضعفه أحمد بن حبل، ويجهي بن معين، والنسائي، وابن حبان، وقال أبو حامد: «يكتب حديثه، ولا يتحت به».

**مفصلة توجيهات**

الجراح والتعديل (9/61-62)، المجرحيين والضعفاء (366/40)، الأنساب (896-897)، التهذيب
الكمال (7/243-244)، السير (7/246-247)، ميزان الاعتدال (209/4)، الكاتب
العبر (209/2)، التقرير (218/2)، خلاصة تدريب الكمال (ص 40)، شهدات الذهب
(1/251).

(5) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الكلوي، يفتح العين المجهلة، ولفظ المخففة، وفي آخرها
الواو، أبو عبد الله المهدي، القرش، الهاشمي، المخبر، بالصاغ.
 روئي عن: أبي يIZE الجعفر الأباور، وعذرة بن الزبير، وعذرة بن أي بن رباح، محمد بن المتكد، والنهري
وغيرهم.
 روئي عن: يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جرير، وشعبة، وملاك، وسلمان بن بلال، وسفيان ابن
عبيدة، وسفيان الثوري، ويجهي القطان، وأخرون.

(*) قال الذي: «هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرًا في ما يجيب به والده»، وهي
بالاستناد، كنادًا عن من فيه لين» ميزان الاعتدال (897/4).
وقال أبو الحسن مسلم بن إسماعيل: بناءً على تفسير الفتح المجهل الذي يعني قول أحمد (كذا وكذا) أي
أن الراوي يعرض منه وتبكر، فتعرف الأحاديث التي يوافق فيها النزوات، وتبكر الأحاديث التي يخالفه

فيها القول:

شفاء العليل بذل أفعال وقواء الجرح والتعديل (ص 30).

وفاته، توفي سنة (١٤٨٢ هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن سعيد القطان: في نفسي منه شيء.
- وقال يحيى بن معين: ناقة.
- وقال أبو حاتم: جمع ثقة لا يسأل عن مثله.
- وقال ابن عدي: هو من ثقات الناس.
- وقال الذهبي: ناقة صدوق.
- وقال ابن الجوز: صدوق ؛ قلبه، إمام، من السادسة.

قلت: هو ناقة. فقد رواه عنه جمع، ووثقه جهاده علماء الجرح والتعديل.

محتوى توجيه:

التاريخ الكبير (١٤٨٢/١) الجرح والتعديل (١٣٨٧/٢)، تهذيب الكمال (١٣٨٧/١)، السير (٢٥٦/٦) ميزاني الاعتدال (١٣٨٦/٨) الكافل (١٣٨٦/٨)، تذكرة الحفاظ (١٣٨٦/٨)، العبر (١٩٢/٢)، التقرير (١٠/١) خلالة تهذيب الكمال (١٣٨٧/٢) تحقيق الذهب (١٣٨٧/٢).

(١٨٠) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، أبو جعفر الباقي، تقصيم في.

(١٤١) وهو ناقة.

(١٧٧) جابر بن عبيط الله صاحب جليل تقصيم في.

الحكم على إسناد الجرحان:

إسناج ضييف، لأن فيه: محمد بن النضر الزبيدي، وهو مجاهد الحال، وهشام بن سعد، وهو ضييف. ولكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سيأتي بيان ذلك في التخرج.

التخريج:

آخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي ﷺ (٢٩٨/٢، رقم ١٢٨) وابن ماجه في المنسك، باب حجة النبي ﷺ (٢٩٢/٢، ١٠٦ - ٢٥٠، رقم ١٠) والداخلي في سنة (١٤٨٦/٢، رقم ١٧٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (ص ٢٤، رقم ١٦٥)، والطهاري في شرح معياني الآثار (٢٣٥، رقم ٢٤٣)، والبهذي في السنيد الكبير، (٦/٥) جميعهم من طريق حاتم بن إسماعيل.
وأخرجه الترمذي في الحج، باب في كيف الطواف (4/202 رقم 856) من طريق سفيان الثوري.

وأخرج أبو يعلى في المسند (4/216 رقم 936) وابن الجارود في المنسق (2/89 رقم 465) من طريق يحيى بن سعيد.

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (4/164 رقم 2603) من طريق إسماعيل بن جعفر.

أربعتهم (حاتم بن إسماعيل، سفيان الثوري، يحيى بن سعيد، إسماعيل بن جعفر) عن جعفر بن محمد بن نحوه مطلقاً جداً، وهو حديث جابر المشهور في صفة حجة النبي.

ولفظ الترمذي مختصراً بنحو لفظ الجرجاني.

الحكم النهائي على الحسيب:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد ثبت عند مسلم وغيره.
أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن(1)، حديثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي(2)، حديثنا هيحي بن أبي بكير الكورمانى(3)، حديثنا شيبان بن عبد الرحمن(4)، عن عبد الملك بن عمير(5)، عن شريك بن طارق(6)، عن فروة بن نوفل(7)، قال: سمعت عائشة(8) - رضي الله عنها - تقول: قال رسول الله ﷺ:

"الجنة فاسقة، والعقرب فاسق، والفارس فاسقة، والكيلب الأسود البهيم شيطان."

ترجم الرواة:

(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان تقدم في (140) وهو ثقة.
(2) إبراهيم بن الحارث البغدادي: تقدم في (141) وهو ثقة.
(3) يحيى بن أبي بكير الكورمانى: تقدم في (142) وهو ثقة.
(4) شيبان بن عبد الرحمن: تقدم في (143) وهو ثقة.
(5) عبد الله بن عمر بن سهيب بن حانة القرشي: اللحمى: يفتح اللام المشددة، وسكون النها، المعجمة، هذه النسبة إلى حكم وهم قبيلة من البيمن، أبو عمر، ويقال: أبو عمر، الكوفي، المعروف بالقبيطى - بكسر التاء، وسكون الباء، المعجمة بواحدة، والطاء المهملة، وإما قيل له القبيطى، لأنه كان له فرس سباق يقال له القبيطى.

روى عن أبي بكر دaina أعيى الأشعري، ووراد كاتب المغيرة، عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأسيا بن سفيان، وعبد الله بن الزبير، وأخرون.

روى عنه: شببان بن عبد الرحمن، وحمة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وحسن بن بشير، وإسرائيل، وسفيان بن عينة، وغيرهم.

وفاته سنة (131ه).

أقوال العلماء فيه:

quate النسوي: وابن كثير، وابن معين وزاد: "إنه أخطأ في حديث أو حدثين".

وذكره ابن حبان في النقل وقال: "كان مدقعاً".

وقال ابن حجر: "ثقة قصبة عالم تغير حفظه ورواية دلس، من الثلاثة".

وتوسط فيه: المعقل وقال: "صالح الحديث".

وقال أبو حامد: "ليس بحافظ وهو صالح الحديث، تغير حفظه قبل موته".

وقال النسائي: "ليس يد بأس".
وضعه الإمام أحمد فقال:
«مطربع الحديث جداً مع قولة حدثه، ما أري له خمس مائة حديث، وقد غلط في كثير منها».
وذكر إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه ضعفه جداً.
وقال صالح ابن الإمام أحمد عن أبيه: "سماء بن حرب أصلح حديثاً من عبد الملك بن عمر، وذلك لأن عبد الملك يختلف عليه النافذ.
وروى إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال في عبد الملك بن عمر: "مطربع".
قيلت: وراجح في حائله، وأنا أعلم أنه كما قال ابن حجر: "ثقة فصيح عالم تغير حفظه وروى دلس".
وأما من وصفه بالمتدليس فهما الدارقطني وأبي حبان كما ذكر ابن حجر في تعريف أهل التعريض
(ص 2/137 ، رقم 84)، قول: "عبد الملك بن عمر الغزلي، الكوفي، تابعي مشهور، من الثقات، مشهور
بالمتلاس، وصفه الدارقطني وأبي حبان وغيرهما". وقد عَدَّ في الخاتمة الثالثة من مراتب المسلمين.
وأما كلام الإمام أحمد فيه، فكانه أخطأ في بعض الأحاديث يثبتب ما أخطأه في ماه يوجد له متابع.
أو ما دلّه ما لم يكن في الصحيحين أو أهمهما.
أو ما لم يصرح فيه بالسماح.
قال ابن حجر: "اختتهما جمعاً وأخرج له الشيخان من رواية القديم". عن في الاحتجاج. ومن رواية بعض
المتأخرين عنه في المتباطع. وأناأني عيب عليه أن تغيّر حفظه كثيرًا، ولم يذكره ابن عبد، ولا ابن حبان".
مصادر ترجمته:
العسيري الكبير (2/126)، المعرفة والتاريخ (7/360) ، الجرح والتعديل (5/117/5) ، الأنساب (5/127/5) ، تهذيب الكمال (5/676) ، السير (2/438/5).
الكاشف (2/127/6) ، المسند (2/660) ، من تكلم فيه وهو موفق للذهبي (2/126) ، رقم 754/1 ، تهذيب
التقدم (5/116/1) ، تهذيب (1/541) ، تعريف أهل التعريض (ص 12) ، هدي الساري (ص 488).
(6) شريل بن طبارك المختلط، الكوفي، والمنطقي، يفتح الحذاء، المهمة، وتفسير النور، وفتح النظاء
المعمجة، هذه النسبة إلى بني حنظلة، وهو جماعة من غطفان.
روى عنه: عبد الملك بن عمر، وزيد بن عائشة.
روى عنه: عبد الملك بن عمر، وزيد بن عائشة.
وهو مختلف في صحته.
- قال البخاري: "روى عن فروة بن نوفل عن عائشة".
- وقال ابن أبي حاتم: "روى عن النبي ﷺ ، وقال: "روى عن فروة بن نوفل، عن عائشة".
- وقال ابن حبان في الشافعي وقال: "له صحبة".
- وقال ابن حبان: "ذكره الواقدي وخلافة ابن حبان، وابن سعد في مدن الكوفة من الصحابة، وقال:
والصدفة في كونه صحابيًا على قول الواقع ومن واقته، ولا يلزم من كونه روى عن فروة إلا يكون له صحبة، فقد يكون من روآة الأكبر عن الأصغر.

مسارح ترجمته:
التاريخ الكبير (238/656م)، الجرح والتعديل (263/673م)، الثقات لابن حبان (188/710م)، الأنساب (279/697م)، الإصابة (279/697م).

(7) فروى بن نوفل الأشعري: الكوفي
روى عن النبي ﷺ مرسلاً، وعن جيلته بن حارثة، وعن أبي طالب، وأبي نوفل، وعائشة زوجة النبي ﷺ.

روى عنه: نبط بن طارق، ونصر بن عامر وهلال بن يسف.
وقال: كان في خلافة معاوية سنة (645هـ).

وهو مختلف في صحبه:
- قال أبو حانان: ليس له صحبة، ولاحقه صححة.
- وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: وقد قيل إن له صحبة.
- وقال الذهبي: وثق، وقيل له صحبة.
- وقال ابن حجر: مختلف في صحبه، والصواب أن الصحبة لأبيه.

قيلت: وإرائه في كونه صحابيًا أم لا، غير مؤثر في الحكم على الحديث، فإن كان صحابيًا فالصحابة كلهم عدول، وإن كان تابعًا فهو من كبار التابعين، وهو ثقة كما تقدم.

مسارح ترجمته:
الجرح والتعديل (282/677م)، المروال لابن أبي حاتم (269/687م)، الثقات لابن حبان (320/735م)، تهذيب الكمال (367/1282م)، الكافش (240/858م)، التفرید (140/857م)، الإصابة (282/677م).

(8) عائشة بن بكر الصديق أم المؤمنين تقدمت في (317).

الحكم على الإسناد:
إسناد ضعيف، من أجل عنونة عبد الملك بن عمر وهو مدرسة، ولم يصح بالتحديث، وتدل عليه من الطبقات الثالثة؛ كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، فقد ورد من طرق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما سيأتي في تحريره.

التحرير:
لم أقف عليه من طريق نوفل، عن عائشة فيما بحثت فيه، وأرده ابن حجر في الإصابة.
(٢٨١٥) من طريق إلياس، عن عبدالملك بن عمر بن بلطفه، لكن ذكره في ترجمة (فروة بن نفيل) بدل (فروة بن نوفل).

وله عن عائشة طرق بسباق آخر.

فأخرجه البخاري في جزء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٤/٣٤ رقم ١٨٢٩).

وفي بداية الخلقة، باب إذا وقع الذباب في شراب أخذ كم (٢/٣٥٥، ٣٦٤، ٣٦٥)، ومسلم في الجح، باب ما يندب للمحرم (٢/٤٥٨، ١٧٩، ١٦٨، ١٨٥، ١٨٨ رقم ٤٣)، وإسحاق بن راهويه في مسند (٢/٤٥٨ رقم ٤٣)، وابن حبان في صحيح البخاري (٢٤٨/٣، رقم ٦٣٣) والبيهقي في السن الكبرى (٥/٢٠٦) جميعهم من طريق الزهري، عن عروة.

عن عائشة بنفظ: «خمس من الدواب كلهم فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والخادمة، والترعواب، والفأس، والكلب العقور» واللفظ للبخاري، والواقعة بنحوه.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (٢/٤٥٧، رقم ١٩٨) والنسائي في مناسك الجح، باب ما يقتل في الحرم من دواب (٥/٢٠٨، رقم ٢٨٨)، وأحمد في مسند (٢/١٢، ١٢٢، ٢٦١، طبعة المكتبة الإسلامية)، وأبو يعلى في مسند (٧/٤٥٣، رقم ٤٥٣)، والطحاوي في شرح معاني الأناشيد (٢/٦–٧)، والدارقطني في السن (٢/١٦٦) وأبو نعيم في المستخرج (٢/٧–٨ رقم ٢٧٥٢) جميعهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة بنفظ.

والسابق.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (٧/١٩٨، رقم ٨٥٦/٦) والنسائي في مناسك الجح، باب قتل الحيبة في الحرم (٢/١٨٨)، وابن ماجه في المناسك، باب ما يقتل المحرم (٢/٣٩، رقم ٢٨٧)، وأحمد في مسند (٧/٩٨، طبعة المكتبة الإسلامية)، والطحاوي في شرح معاني الأناشيد (٢/٦–٧)، إسحاق بن راهويه في مسند (٢/١٦٥، رقم ١١٥) والبيهقي في السن الكبرى (٢/٨٥، رقم ١١٠)، والطحاوي في شرح معاني الأناشيد (٢/٦–٧)، والبيهقي في السن الكبرى (٢/٨٥/٥)
(٣١٦/٨) جميعهم من طريق شعبة، عن قنادة، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة بنحو اللفظ.

السابق.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم.

غريب الحديث:

١ - فاسقة: أصل الفسوق: الخروج عن الاستقامة والجور. وبه سمى العاصي فاسقًا. وإذا سميت هذه الحيوانات فواسق على الاستعارة.

انظر: النهاية لابن الأثير (٤٨٨/٣)، الفائق للزمخشري (١١٦/٣).

٢ - البهم: أي المصمت الذي لم يخالط لون غيره. واجمع: بَهْمٌ.

انظر: النهاية لابن الأثير (١٦٨/١)، الفائق للزمخشري (١٠٦/٢).
194 - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1) ، حدثنا محمد بن إسحاق الصقلي(2) ، أخبرنا الحسين بن محمد المرودي(3) ، حدثنا الأرطابلي(4) - إبن عم عبد الله بن عون - عن عاصم الجحدي(5) ، عن أبي بكر(6) - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قرأ: ﴿مكتن على واقفَ حضر وعاقرٍ حسن﴾ (7). (الرحمان : 76).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم: تقدم في (137) وهو «ثقة».
(2) محمد بن إسحاق الصقلي: تقدم في (112) وهو «ثقة ثابتة».
(3) الحسين بن محمد بن يعبر الط拨طاب، التميمي: أبو أحمد المرودي، ويقال له أيضاً الهروبوسي.

روى عن: عبد الله بن حفص الأرطابلي، وشبيب بن عبد الرحمن، وإبن أبي ذنب، وجرير بن حازم، وإسرائيل بن يونس، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن حنبل، ومحمد بن إسحاق الصقلي، وعباس الدولة، وإسحاق ابن إبراهيم البغوي، وأحمد بن أبي خليفة، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وغيرهم.

وقاله: مات سنة (312 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال محمد بن سعد: والمجلي: «ثقة»، وقال أبو حامد: «مجهول».
- وقال الذهبي: «مجهول»، كما قال أبو حامد، وأعتقد أخبره آخر غير أبي أحمد المرودي الحافظ، وهو لا مضم فيه.
- وقال ابن حجر: «ثقة من التاسعة».

الحكم: الحسن بن محمد المرودي: «ثقة».

مصادر تجهيل:
البطنيسات الكبرى لابن سعد (238/783)، التاريخ الكبير (2/390)، الجرح والتعديل (164/2)، تاريخ بغداد (86/88)، تهذيب الكمال (2/368)، الكاهن (189/1)، العصر (361/1)، ميزان الاعتلال (167/1)، التقرير (178/1)، شذرات الذهب (34/1).

(4) عبط الله بن حفص الأرطابلي: يفتح فسكون ففتح، أبو حفص، البصري.

روى عن: عاصم الجحدي، وثبت الباني.
رواية عنه: حيى بن هلال وحسن بن محمد المروزي ونصر بن علي الجهمي وحسن بن محمد الدارع.

وقالت له سنة وفاته في ما وقفت عليه من المصادر: رحمه الله تعالى.

أقوال العلماء فيه:
- قال أحمد بن حنبل وأبو حامد: "ما أرى به بأساً.
- وقال البخاري: "ليس به بأس.
- وقال الشافعي: "وهما في الشافعية.
- وقال ابن حجر: "صدوق من السابعة.

التصاميم: صدوق كما قال ابن حجر.

ملاحظات ترجمته:
التاريخ الكبير (5/707), الجرح والتعديل (36/5), الإنتقادات لابن حبان (2/69), تهذيب الكمال
(4/114), تقرير التهذيب (4/41).

(5) عاصم بن الهجاج المخضري: "يفتح الجمجمة وسكون الحال، وفتح الدال المختلفة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى جمد، وهو اسم جمل - أبو مجصر، البصري.

روى عن : عقبة بن طبيان.

ومهم من يقول عن أبيه عن عقبة.

روى عنه: حماد بن سلمة، وزيد بن أبي الجعد، وعائض الهروي.

وفقته سنة (129) هـ.

أقوال العلماء فيه:
- قال حيى بن ميمين: "ثقة".
- وذكره ابن حبان في النقوش وقال: "كان من عباد أهل البصرة وقرائهم يروي عن أبا بكر إن كان يسمع منه.

- وقال ابن الأعراب في ميزان الاعتلال (2/354): "أخذ عنه سلام أبو المنذر، وجماعته، قراءة شاذة، فيها ما يذكر.

وقال أيضاً: "في تارخ الإسلام (141) : "قراءته شاذة لم تثبت.

- وقال ابن حجر: "عاصم الجهادي قرأ على حيى بن يحيى بن عمرو بن عاصم، أخذ عنه سلام، وجماعته قراءة شاذة، فيها ما يذكر.

قالت: هو ثقة في نفسه، أنكر عليه قراءته الشاذة.

ومن قراءته الشاذة هذه الرواية التي رواها الجراني، فقد رواها أبو بكر بن أبي خليفة كما في ترجمة
(عبدالله بن حفص الأرطبي) في تهذيب الكمال (4/111).
قال أبو بكر: "ما رجعت من عدد حسين بن محمد المرودي رأي أبي هذا الحديث في كتابي، فجعل يقول: "أيض الأطباني، أيض الأطباني، أحد يسمع الحديث الأطباني".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (348/3، منج و المتعمد (349/3، الشفقات لابن حبان (5/2، الأنساب (25/2، ميزان الاعتلال (254/3، تاريخ الإسلام (حوادث 120 ـ 130، (14) لسان الميزان (2/2).

أبو يكير، هو تجميل بين الحرارك المطلق - يفتحته - ابن عمرو الثقفي، صحابي مشهور بكتبه.
وكان تدل إلى النبي ﷺ من حسن الطائف بيكرون بآبى بكر.
ونقل: اسمه مسعود، أسلم بالطائف، ثم نزل بالبصرة، مات بها، سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.
روى عن النبي ﷺ. وروى عنه: أزده.

مصادر ترجمة:
الإنساب (369/6، التمثيل (206/2).

الحكم على: إسفاح الجريمة:
سنده ضعيف للاقطاع بين عاصم الجدري وأبي بكرة.
قال الذيه: "منقطع، وعاصم لم يدرك أبا بكرة".

التحرير:
أخرجه الحاكم في المستدرك (250/2)، عن شيخ المؤلف أبي العباس محمد بن يعقوب به.

وأخرجه الباز في مسند (كما أشار في كشف الأسئلة 91/3، ج 9617)، عن العباس بن أبي طالب، وأحمد بن منصور، ومحمد بن عبد الرحمان، قالوا: حدثنا الحسين بن محمد به.

وزاد البخاري في الدور المئثورة (723/7) نسبته إلى ابن الأنباري في المصاحف.
وقال الحاكم في المستدرك: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وعقب عليه الذيه.

بقوله: (منقطع، وعاصم لم يدرك أبا بكرة).

قال البازر: (لا تعلم أحداً رواه إلا أبو بكرة بهذا الإسناد، وعبد الله بن حفص بصري ليس
بِهِ بَأَسٍ.

وقال الهيشمي في المجمع (١٥٦٧) : (رواه البزار وفيه عاصم الجحدري ، وهو قارئ ، قال
الذهبي : قراءته شاذة ، وفيها ما ينكر). 

وقال الحافظ ابن حجر في إختص المهرة (١٣٨٧ / ح ١٧٢٥ ) : (في اقتصاع).

وله شاهد موقوف عن زهير القرشي :
أخرجه عبد بن حميد (كما في الدر المنثور ١٢٣٧) عن أبي بكر بن عياث ، قال : كان
زهير القرشي ، وكان تحويلاً بصريًا يقرأه : ريفاء خضر وعياقي حسان 
أبو بكر بن عياث الكوفي المقرئ ، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح كما
في التقريب (١٢٤).

خلاصة الحكم :

الحديث ضعيف للانقطاع بين عاصم الجحدري ، وأبي بكرة ، كما تقدم عن الذهبي ، وابن
حجر ، وهو من القراءات الشاذة التي أنكرت على عاصم الجحدري.

شرح الغريب :

رفأر : قال الرواية : «الرفأر : المنتشر من الأوراق ، وقوله تعالى : » على ررف
خضر » : فضرب من السياق شبه بالرياض ، وقيل : الروقف : طرف الفسطاط ، وتحديب الواقع
على الأرض دون الأطابع والأووان ، وذكر عن الحسن أنهم المخاد ».

انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ٢٥٩).

عياقي : قال الرواية : « هو ضرب من القشر فيما قبل ، جعله الله مثالاً لقشر الجنّة ».

انظر : المرجع السابق (ص ٥٤).
195 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عباد الله بن حمزة البغدادي (1) بانتخاب أبي علي الحافظ (2) حديثاً أحمد بن محمد بن زريع الصناعي المعروف بابن الأعمّ (3) حديثاً عثمان (4) بن عباد الله أبو عمرو الأموي (4) حديثنا حماد ابن سلامة (5) عن عاصم (6) عن أبي نواس بن مالك (7) أن رسول الله ﷺ كان يتنفس في الإيام ويقول: «هو أشبه وأمرأ».

تراجم الرواة:

(1) أبو جعفر محمد بن محمّد بن عبَّاد الله بن حمزة البغداديّ، تقدم في (149)، وهو ؛ «ثقة».
(2) الحسين بن علي بن يزيد بن حارثة، أبو علي، الحافظ النسيبوريّ، تقدم في (149)، وهو ؛ «ثقة ثابتة».
(3) أحمد بن محمد بن زريع الصناعيّ المعروف بابن الأعمّ، تقدم في (164)، وهو ؛ «مجهول».
(4) عثمان بن عبَّاد الله النسابيّ القرشيّ، أبو عمرو الأمويّ.

روى عن: حمّاد بن سلامة، ومالك بن إنس، وبيجى بن أبي بكر، والل١ث بن سعد، وكعب بن عبد الله بن لهيعة، ورشد بن سعد، وإسماعيل بن عياش، وحمّاد بن زيد، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن زريع الصناعيّ، وبيجى بن البختريّ، وإسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان، وحمّاد بن أحمد السلميّ، وغيرهم.

وقاله: توفي بعد سنة (230هـ).

أقوال العلماء فيه:

1 - ذكره ابن جيّاح في المجروحين (102/7) وقال: «يرى عن الل١ث بن سعد، ومالك، وابن لهيعة، ويعين عليهم الحديث، كتب عنه أصحاب الرأي لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار».

2 - وقال ابن عدي في الكامل (364/7): «حدثت في كل موضع بالمناكير عن النّقاط، ولعمان غير ما ذكرت من الأحاديث، أحاديث موضوعات».

3 - وقال الحاكم: «كذاب».

4 - وقال الخطيب البغدادي: «كان ضيّعاً، والغالب على حدثه المناكير».
5 - ونقل ابن حجر عن الدارقطني قوله: «متروك الحديث، . . . . يضع الأباطيل على الشيوخ التقات». 
6 - ونقل ابن حجر أيضًا عن أبي نعيم قوله: «روى المناكير، . . . . كثير الهمس، سه، الحفظ».
7 - ونقل ابن حجر أيضًا عن الجوزان: قوله: «مفسد، يسرع الحفظ».

الحكم: عثمان بن عبد الله متروك الحديث.

مصادر توجيهات:
المجريون من المحدثين والضعفاء والمشروكيين (106-1391 هـ)، الكامل لابن عدي (283-284), سؤال مسعود السجى للإمام أبي عبد الله الحاكم (32-33), تاريخ بغداد (282 / 1011), ميزان الاستدلال (147-148), لسان الميزان (147), الكشف عن عين بوضع الحديث (285).

5) حماد بن سلمة بن حفص بن صييان، أبو سلمة البصري، تقدم في (166) وهو ثقة عابد، إلا أنه تغيب حفظه بأخره.

6) أبو عثمان هو البصري.


وقد فرق بينهما ابن حجر في التقريب، فقال (ص 158): أبو عثمان البصري، قبل اسمه: ثامة، مقبول من الخمسة.

وقال أيضاً: (ص 189) أبو عثمان البصري، قبل اسمه: خالد بن عبيد، متروك الحديث مع جلالته، من الخمسة.

قلت: والراجح أنه: ثامة.

قال الحافظ ابن حجر في تذكير التذكير (187/1812): «روى عن أناس في التنفس ثالثًا.

وعنه: شعبة، وعثمان الدستوائي، وأبي الوارث بن سعيد.

وذكره ابن حيان في التقات.

روى له: مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي».

مصادر توجيهات:
تذكير التذكير (187/1812), التنقريب (ص 158).

7) أنس بن مالك، صحابي جليل، تقدم في (149).

الحكم على الإنسان:

إسناده ضعيف جداً، فيه:
- أحمد بن محمد بن زريع الصناعي، مجهول.
- عثمان الشامي: متروك الحديث.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التخريج.
أخرجه مسلم في الآثرة، باب كراهية التنفس في نفس الإنسان (١٦٠٢/٣، رقم ٢٠٢٨) والترمذي في الآثرة، باب ما جاء في التنفس في الإنسان (٣٠٢/٤، رقم ١٨٨٤)، والبغوي في شرح السنة (٢٧٥/٣، رقم ٣٦٩) من طريق عبدالوارث بن سعيد.

وأخرج مسلم أيضاً في الموضع السابق (١٦٠٣/٥، رقم ٢٠٢٨) وابن ماجة في الموضع السابق، باب التنفس في الشراب (١١٤/٥، رقم ٣٧٧)، والطيالسي في مسنده (١٨٥/٦، رقم ٢٣٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٠/٦، رقم ٢٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٧، رقم ٢٨٤) من طريق هشام.

رواه الطيالسي عن هشام مباشرة، والباقون بواسطته.

وأخرج ابن حبان في صحيحه (الإحسان ١٤٧/٦، رقم ٢٣٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٠/٨) من طريق شعبة.

ثلاثتهم (عبدالوارث بن سعيد، وهشام، وشعبة) عن أبي اعصار به لفظ: "كان رسول الله بتنفس في النشراب ثلاثاً، ويقول: إنه أروى وأبداً وأمرأ"، واللفظ لمسلم، والباقون بنحوه.

تنبيه: ورد في إسناد الجرجاني، كلا النسختين من المخطوطة: "عاصم، عن أنس";

وهو خطأ لعلم الناسخ، والصواب: "أبو عاصم" كما في مصادر التخريج.


وقد تعود أبو عاصم عليه.

أخرج البخاري في الآثرة، باب كراهية التنفس في نفس الإنسان (٩٣/٦، رقم ٥٦٣١)
مسلم في الموضع السابق (3/2028 رقم 162001) وابن ماجه في الأشربية، باب الشرب بثلاث أنفس (2/2346 رقم 1426، والترمذي في الشمائل (ص/175 رقم 216) وبحكم في المسند (181/150 رقم 1193، ابن أبي شيبة في المصنف (8/3048 رقم 252001)، ابن الأعرابي في معجمه (121/161 رقم 942)، ابن حبان في صحيحه (12/146/150 رقم 5226)، ابن نجيم في الحليمة (374/680 رقم 972)، والبغوي في شرح السنة (375/680 رقم 978) جميعهم عن طريق عزيره بثابت، عن ثيامة، عن أنس مرفوعًا بلفظ: «أَن رَسُول اللَّه كَانَ يَنْتَفِسُ فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا» والتلفظ لمسلم.

تبنيه: أكثر من روى هذا الحديث عن عزيزة عن ثيامة، عن أنس قالوا فيه: «تنفس ثلاثاً» ، ورواه البخاري بلفظ: «تنفس مرتين أو ثالثًا» ورواه أحمد عن أبي عبيدة، عن عزيزة به، وقال: «كان ينفسي مرتين أو ثالثًا» ورواه مسلم بن إبراهيم، ويحيى بن سعيد عن عزيزة وفيه: «تنفس مرتين»، ورواه أحمد عن يحيى بن سعيد، عن عزيزة كرواية الجماعة. والظاهر أن هذا الاختلاف هو اختلاف التنويق، حيث إنه كان لا يقتصر على المرة بل إن روى من نفسين أكثري بهما إلا فشلاً، أو يحتمل معنى آخر، وهو أن الرمان به عدد من ذكر المرتين التنفس في أثنا الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات. وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع. انظر فتح الباري (10/93).]

خلاصة الحكمة:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد روا الشيخان وغيرهما. ووقع في رواية المؤلف خطأً في قوله: عاصم، كما نبنا عليه، والصواب، أبو عثمان كما عند الآخرين.

غرائب الحديث:

وقال الإمام المباركفوري: «أمرًا: من مرأة الطعام إذا وافقت المعدة، أي أكثر انصباغًا وأقوى هضمًا» مختارة الأخوذي (7/7).
196 - حدثنا أبو علي الحسين الوراق (١٠) ، حدثنا محمد بن زكريا بن دينار
الغلايبي (١٠) ، حدثنا العباس بن بكار (١٢) ، حدثنا عبد الله بن سليمان المزني (١٤) ،
عن ليوث بن أبي سفيان (١٥) ، عن مَجاهد (٦) (قال) (١٦) ; حدثني من سمع علي بن أبي
طالب (٧) (١٧) (الله عليه السلام) وأثنى عليه. ثم قال :

«عباس الله! اللهم لينس منا يوماً وإن أقمتم له أصحابكم وإن فبرتم منه
أحدكمكم، كل يوم يكون الموت معلقاً بنواحيكم فبالنجاء النجاء، والوجه الوجه،
وراعكم طالب حديثه، القبرأ احتروا ضنكته وظلمتة وخبثة، أننا وإن القبر
حقرة من حفر جهنم او نورية من رياض الجنة، الها! وإنك، يتكلمك في كل يوم
ثلاث مرات. ويقول :

«أنا بئس الظلمة، أنا بئس الوحشة، أنا بئس الطلوب، أنا وإن وراء حبالك
اليوم أشبه من بئس الذئب، نار حرها شحیدة، وقصراً عميقاً وجبلها
شجاعة (١٨) (الله عليه السلام) ليس الله فيهما. يبكي المسلمون حوله بكاء.
شجاعة فقال :

وإن وراء حبالك جنة عرضها السماوات، وأرض أُعجِبَت للمتقين.
أنا لله وياكم من العصاب الأليم».

(*) في (ب) : أبو علي الحسين بن علي الوراق.
(**) في (ب) : محمد بن زكريا الغلايبي.
(***) ما بين الفوسيين سقطت من (ظل).
(****) في (ب) : رضي الله عنه.
(*****) في (ب) : عز وجل.
(******) في (ب) : وخيلها حديد.
(*******) في (ب) : عز وجل.
ترجمات الروايات:

1. أبو عليه الحسين بن علی بن الحسين الوراق الكوفی. تقدم في (١٥٠) وهو مجهول.
2. محمد بن زکريا بن سبئان الغلاطی. تقد م في (١٥٠) وهو ضعیف.
3. العباس بن بكر الصدیق. أبو الولیة البصیری.

روى عن: خالد بن أبي بكر البصیری. وحماد بن سلمه، وأهل البصیر.
روى عنه: محمد بن زکريا بن دیبان الغلاطی، وغيره.
وفاته: توفي سنة (٢٠٢ه).

أقوال العلیه فيه:
- قال أبو حامد: "سیخ".
- وقال الاعلی: "الغائب على حديثه الوام والمخابیر".
- وقال أبو نعیم الأصبانی: "يریوی الخناکیر لا شی".

قلت: وأولی التوسع في أمره فينقال: ضعیف لوجود أقوال تنقی من حاله.

مصلحت ترجیهت:

الضعفاء الكبير (٣/٢٦٦ /١) ، الجرح والتعديل (٦/٢) . المجرمون لابن حبان (٢/٢) , streaks عبید الله بن سلیمان الهنودی. لم أفqa على ترجیهته.

4. عبید الله بن سلیمان الهنودی. لم أفqa على ترجیهته.

5. أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن كماکی. أبو بكر السعویدی.

روى عن: مجاهد، وعمر القدصمی، وطویس، وعطا، وعکرمة، وغيرهم.
روى عنه: سفیان الثوری، وشعیة، وعمرک، وخصی بن غیاث، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (١٨١ه).

أقوال العلیه فيه:
- قال يحيى بن میمن: "ضعیف، إلا أن يكتب حديثه".
- وقال أحمد بن حنبل: "مضرع الحديث. ولكن حذت عنه الناس".
- وقال أبو حامد: "يكتب حديثه وهو ضعیف الحديث".
- وقال أبو زرعة: "ليث لا ينتمي له. وهو مضرع الحديث. لا تقوم به حجة".
- وقد كره ابن حبان في المجرهين، وقال:

«كان من العباد، ولكن اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث به، فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراقب، وياتي عن الثقات با ليس من حديثهم، كل ذلك كان منه في احتلاله تركه يحبين القطان، وابن ميدي، وأحمد، وابن معين».

وقال ابن عدي بعد أن سرد أحاديث مكررة: "له أحاديث صاحبة غير ما ذكرت، وقد روى عنه شعبة، والثوري، وغيرهما من الثقات، ومع الضعف الذي فيه، يكتب حديثه".

وقل الذهبي: "فيه ضعف يسير من سوء حفظه".

وقال ابن حجر: "صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادة".

الحكم: ليس أي Français: "ضعف".

مصاحف تزجعته:

التاريخ الكبير (7/249/2312/2260)، المجرهين ابن حبان (1/249/2312/2260)، تهذيب الكمال (1/249/2312/2260)، السير (1/249/2312/2260)، الكاشف (2/457/520/457)، الترتيب (1/249/2312/2260)، (1/249/2312/2260)

(6) مjahedd بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ووزع، يقول: "ليس صحيح ما ذكره ابن حبان، resembles 

- قال ابن حجر: "مات سنة إحدى أو الاثنين أو ثلاث أو أربع وثمانية.

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "مجاهد، ثقة، فقيه، عالم، كبير الحديث".

- وقال يحيى بن معين: "ثقة".

- وقال الذهبي: "إمام في القراءة والتفسير حجة".

- وقال ابن حجر: "ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة".

الحكم: "ثقة".

مصاحف تزجعته:

التاريخ الكبير (7/249/2312/2260)، السير (1/249/2312/2260)، الكاشف (2/457/520/457)، الترتيب (1/249/2312/2260)

(7) على أن أيثم طلب بين عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، وزوجه ابنته، من السابقين الأولين، ورجح جمع أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة، وأخrez الحلفاء الراشدين، ولقد قبل البائعة بعد سنين على الصحاب، وتربى في حجر النبي ﷺ، ولم يفارقه، وشهد معه المشارك إلا في غزوة تبوك، روى عن النبي ﷺ الكثير من الأحاديث، وروى عن عدد من الصحابة.

مات في رمضان سنة (40هـ) وله ثلاث وستون على الأرجح.
197- حدثني محمد بن محمد بن عبيد الله الجرخاني (1) قال: أنشدنا عمرو ابن مُنِيبٍ (2) لسعد بن حمَّيد: أقلِّ عتبائك فالقاء قليل
والجهر يهفل مرة ويميل
إلا بكينت عليّه حين يزال
ولكل جِئال أَقَلِّيل تَحَوَّل
إن حصلوا أفتابهم التحصيل
والمتنمرون إلى الإخاء جماعة
سلت حصل بيننا وتحول
فهلم يكثر عبتنا ويطول
صاف عليه من الوفاء هلقل

ترجم الرجال:
(1) محمد بن محمد بن عبيد الله الجرخاني، أبو الحسين، بحله.
تقدم في (١٥١) وهو «ثقة».
(2) عمرو بن منيب، لم أقف على ترجمته.
(3) سعيد بن محمد بن سعيد بن حمَّيد بن بحر، يسكنه أبا عثمان، من أولاد الطاففين.
كاتب شاعر، مترسل حسن الكلام، فصح اللسان على مُجون فيه.
توفي سنة (٢٥٠هـ).
انظر : الأغاني (٢٩٠ /٩).

الحكم على الأسئلة:
تتوقف في الحكم عليه، لأن فيه عمرو بن منيب لم أقف على ترجمته.
التخريج:
أخرج هذه الأبيات أبو الفرج الأنصاري في الأغاني (٦٨/١٨).
قال: أخبرني ابن أبي طلحة قال: حدثني أبو العباس بن أبي المدُور قال: كان سعيد بن حمَّيد صديقًا لأبي العباس بن ثواب، فدعاه يومًا، وجاءه رسول فضل الشاعرة يسأله المصير
إليها ، فمضى معه وتأخر عن أبي العباس ، فكتب إليه رقعة يعاتبه فيها معاذته فيها بعض الغزلة .
فكتب إليه سعيد بن حميد هذه الأبيات .

دراسة الأبيات الشعرية :
أ) مقارنة ألفاظ الجرانيك بـ ألفاظ غيرها :

بـ) شرح الغريب :
ـ صروفه : مصانبه .

انظر : معجم مقاليد اللغة ( 342 ) .

تانيه : ما ينزل بالرجل من الكوارث والحوادث المؤلمة ، والجمع نواب .

انظر : المعجم الوسيط ( 2870 ) .

الردي : الهلاك .

انظر : مختار الصحيح ( 210 ) .

جـ) الفكرة :
يطلب الشاعر من صاحبه التقليل من العتاب ، فاختيالا لا تستحق كل هذا الاهتمام فهي قصيرة ومتقلبة لا تدوم على حالـ.
كما بين الشاعر أن الذين يعرفون حقيقة الآخوة هم نفر قليل جدا من الناس ، وإذا التمسهم الإنسان فإن العمر يتفضي وأعمارهم تذهب ، قبل أن يتواصل الإنسان إليهم جميعا ، وذلك لندرتهم .

ويعود الشاعر ويطلب من صاحبه التقليل من العتاب ففله الموت يفرق بينهما في أي خطة .

فعلام كثرة العتاب ، مع أن الوفاء والود قوي بينهما .

حـ) الالتواضيح :
الأبيات من شعر الحكمة ، وهي من بحر الكامل .
(ه) البلاغة:
الخيال في الأبيات قليل نظرًا لطبيعة الموضوع، وقد شبه الدهر بقاض يعدل أحيانًا ويجور
أحيانًا أخرى، والمقصود أحداث الدهر، فهي تكون سارة تارة ومحززة تارة أخرى.
ومن الخيال في الأبيات، تشبيه الشاعر للتخلص بأنه كي مادي يغني الأخوان، أو بأنه
سبب من أسباب الفناء، وكذلك شبه صروف الدهر بالأنسان الذي يهدم ويصدع البناء ويحول
بين الأصحاب، وهذا من قبيل الاستعارة المكنية.
وقد ورد الكثير من المقابلات مثل التي بين (يعدل، وبيل) وكذلك بين (أبكي من، وأبكي
على)، وكذلك بين (قصيرة، وبطول).
المجلس السابع عشر

198- (حدثنا أبو عبد الله الجرجاني) (**)، حدثنا أبو بكر بن محمد بن الحسين بن الحسن القطان (1)، حدثنا أبو سعيد قطن بن إبراهيم النيسابوري (2)، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي (3)، حدثنا إبراهيم بن طهمان (4)، عن الحاجب بن الحاجب (5)، عن عباد بن منصور الناجي (6)، عن القاسم بن محمد (7)، قال: سمعته.

يحدث عن أبي هريرة (8) - رضي الله عنه - أنه سمعه يقول:

قال رسول الله ﷺ: «إن الله - تعالى - يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب، ويقبلها بيمينه كما يربعيها لصاحبه، كما يربعي الرجل من عمره وفصيلة، حتى الملكة لتصير مثل أحد».

(*) ما بين التوسيع سقطت من (ب).

(**) في (ب) - أخبرنا .

تواتر الرواية:

1. أبو بكر محمد بن الحسن بن الحسن القطان - تقدم في (١٤٠) وهو ثقة.
2. أبو سعيد قطن بن إبراهيم النيسابوري - تقدم في (١٧٤) وهو ضعيف.
3. حفص بن عبد الله السلمي - تقدم في (١٧٤) وهو صدوق.
4. إبراهيم بن طهمان - تقدم في (١٧٤) وهو ثقة.
5. الحاجب بن الحاجب الباهلي - البصرة - الأحول - يفتح الألف ويتكون الجاء المهمة - هذا من حول في العين.

روى عنه: إبراهيم بن طهمان، وزيد بن زريع، وقزعة بن سويد بن حجير، وغيرهم.

وفاته - توفي سنة (١٣٩) هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معيّن: "ثقة".
- وقال أبو حاتم: "ثقة من اتفاق الصدوق".
- وذكره ابن حبان في الألفاظ.
- وقال الذهبي: «وثقته».
- وقال في الميزان (الج) : « بصري ثقة».
- وقال ابن حجر: « ثقة، من السادسة».
- الحكم: «الحجاج بن الحجاج: ثقة».

مصادر توزيعه:

الجرح والتعديل (158/1)، التقات لابن حبان (201/1)، الأنساب (172/1)، تهذيب الكمال (59/2)، تهذيب التهذيب (176/1)، تقيبيك التهذيب (156/1)، خلاصة تهذيب الكمال (72/1).

(6) عباد بن منصور الناجي، أبو سهيلة البصري.

روى عن: أبوب السخياني، والقاسم بن محمد، وعطاء، وعكرمة، وغيرهم.
روى عنه: يحيى القطان، وزيد بن هارون، والنصر بن شميل، وزهير، وغيرهم.
وفاته: مات سنة (52 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: وابن زرعة والقيلبي: «ضعيف».
- وقال يحيى بن معيين: «ليس بشيء».
- وقال علي بن المديني: «نقل ليحيى بن سعيد القطان: عباد بن منصور كان تغير؟ قال: لا أدرى، إلا أنت ابن رأيناه كن لا يخفظ; وتم أربع يحيى يرضا».
- وقال أحمد بن حنبيل: «كان يدلس روى من أكبر».
- وقال أبو داود: «عباد بن منصور ولي قضاء البصرة خمس مرات، وليس هو بذلك، وعنده أحاديث فيهما تكرارة، وقالوا: تغير».
- وقال أبو حاتم: «ضعف يكتب حديثه».
- وقال النسائي: «ليس بالقوي».
- وقال ابن أبي حاتم: «لين».
- وذكر ابن حبان في المجروح، وقال: «قدري، دعاه، كلما روي عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن فدله، عن عكرمة».
- وقال الساجي: «ضعف مـدـلـس».
- وقال الذهبي: «ضعف».
- وقال ابن حجر: «صحيح، رأي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بأخرة من السادسة».
وذكر كاب حجر في تعريف أهل التفشي (ص 166) (رقم 121) في المرتبة الرابعة من مراوات المدرسين.

وهي من اتفاق على أنه لا يحتاج بشيء من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، لكثرة تدليسهم عن الضغع، والمجاهيل.

قلت: عاد بن منصور ضعيف يدلس.

مصادر ترجمته,

(رقم 137) : خلاصة تذهيب الخلاف (87/1) : شذرات الذهب (5/7).

(7) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : أبو محمد القرشي الحنفي,

روى عن : عائشة أم المؤمنين، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمر.

ومعونة، وغيرهم.

روى عنه : عاد بن منصور، والشعبي، وسلمان بن عبد الله، والزهري، و miłości الطويل.

ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم.

وفاته سنة (70ه) .

أقوال العلماء فيه .

- قال سفيان بن عيينة : "كان أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة : القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن«.

- وقال العجلي : "كان من خيار التابعين وقتهانهم".

- وقال الذهبي : "الإمام القدوة الحافظ الحجة عالم وقته بالمدينة".

- وقال ابن حجر : "ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، من عمار العالية".

الحكم : القاسم بن محمد (ثقة، فقيه).

مصادر ترجمته,
الجرح والتعديل (88/1), : تهذيب الكمال (83/6), : السير (53/5), : الكاف (78/2), : تكرار الخفاظ (67/6), : العصر (106/1), : تقرير التفشي (12/4), : طبقات الخفاظ (82/2), : خلاصة تذهيب الكمال (33/1), : شذرات الذهب (135/1).

(8) أبو هريرة، وعذراه، وقبة الطيء، صاحبي، تقدم في (138).

الحكم عليه : إسناده ضعيف.

إسناده ضعيف ;
 فيه : طحن بن إبراهيم .
وعبد بن منصور وكلاهما ضعيف.
وفي عنفة عباد بن منصور، وهو مُدلس، ولم يصرح بالتحديث، وتدلبه من الطبقة الرابعة كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سبأتي بيان ذلك في التخريج.
التخريج
أخوه الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة (1/3، 41 رقماً) وأحمد في المسند (167/85 رقماً) وأبو شيبة في المصنف (12/3، 111 رقم) وأبو خزيمة في صحيحه (93/27 رقماً) من طريق وكيج.
رواه ابن أبي شيبة مباشرة عن وكيج والواقون بواضعته.
وأخره ابن خزيمة في صحيحه أيضاً (93/4 رقماً) من طريق عبدالعزيز بن عبدالصادم.
والبغوي في شرح السنة (168/91 رقم) من طريق النضر بن شميل ثلاثتهم (وكيج، وأبو العزيز بن عبدالصادم، والضر بن شميل) عن عباد بن منصور به بنحوه.
وقد تويع عباد بن منصور عليه.
أخره�� عبدالرزاق في المصنف (116/1 رقم 205)، ومن طريقه أحمد في المسند (75/12، 7635 رقم) وابن خزيمة في صحيحه (93/42 رقماً) وفي التوحيذ له (15/1)، والحاكم في المستدرك (232/2 رقماً) عن معاصر، عن أيوب.
وأخره ابن حبان في صحيحه (الإحسان 8، 111 رقم) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت الرباني، كلاهما (أبوت، وثابت) عن القاسم بن محمد به بنحوه.
وله طريقان آخران عن أبي هريرة.
فأخراه مسلم في الزكاة، باب قول الصدقة من الكسب الطيب (2/1، 72/4 رقماً).
والترميذي في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة (123/4 رقماً) والنسائي في الزكاة باب الصدقة من غلال (57/5، 525 رقم)، وأبو ماجه في الزكاة، باب فضل الصدقة (118/5، 590 رقم).
وأخبره البخاري في الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب (2/278 رقم 140) وفي التوحيد (1/2515 رقم 742) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه.

الحكم النهائي على الحديث:
الحديث صحيح من غير الطريق المؤلف، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما.

غرور الحديث:
مٌهَرٌ: النَّهَرُ - بالضمّ - ولد الفرس، أو أول ما ينتج منه ومن غيره.
انظر: القاموس المحيط (2/142).
قصيله: الفضيل - يفتح الفاء، وكسر الصاد - ولد الناقة إذا فصل عن أمه.
انظر: القاموس المحيط (4/300).
199- أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري(1)، حدثنا أبو البختري
عبد الله بن محمد بن شاكر(2)، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة(3)، حدثنا بريد
بن عبد الله بن أبي بردة(4)، عن أبي بردة(5)، عن أبي موسى الأشعري(6)(*)(**).
قال:
قال رسول الله ﷺ:
"إن مثلك ومثل ما يبعثني الله(***)) به كم مثل رجل أتى قومه فقال: إنك
رأيت الجماعة بنجاة، وإنك النصير، فانطلقوا بالنار، فأتقنتم طائفة من قومه
فارتحوا واتقنتمها علمنا منهم فنجوا، وكحيت طائفة منهم فاتباعها
ملأتها(***(****)) فحول جماعة الجوامد فاحكمتهما واجتهذهما: فهذا مثل من
أطاعنك واتبع ما جئت به، ومثل من عصابك وكحيت ما جئت به/.

(*) في (ب) : أبي موسى.
(**) في (ب) : رضي الله عنه.
(***) في (ب) : عز وجل.
(****) في (ط) وفي (ب) : ماظانهم وفي كتب الأصول: مكانهم وهو الصواب.

ترجم الرواية:
(1) أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري، تقدم في (177) وهو ثقة.
(2) أبو البختري، عبد الله بن محمد بن شاكر، تقدم في (176) وهو صدوق.
(3) أبو أسامة حماد بن أسامة، تقدم في (177) وهو ثقة.
(4) بريد بن عبد الله بن أبي بردة، تقدم في (177) وهو ثقة.
(5) أبو بردة، عمي بن عبد الله بن قيس الأشعري، تقدم في (177) وهو ثقة.
(6) أبو موسى الأشعري، صحابي جليل، تقدم في (177).

الحكم على إسناد الجراح: إسناه حسن.
فيه: أبو البختري عبدالله بن محمد بن شاكر وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي في تخريجه.

التخريج
أخرجه البخاري في الرفقاء، باب الانتهاء من المعاصي (11/316 رقم 8482). وفي الاعتدام بالكتاب والسنة، باب الافتقاء بين رسول الله صل الله عليه وسلم في الفضائل، باب شفقاته على أمته (6/789 رقم 8483). وابن حبان في صحيحه (الإنسان 176/1 رقم 3)، والراماحي في الأمثال (187/16)، والبيهقي في دلائل النبوة (2/621). والبغوي في شرح السنة (1/91 رقم 95) عن طريق أبي العلاء محمد بن كریب.

رواه البخاري ومسلم عن أبي العلاء مباشرة، والواقون بواسطة.
وأخرج مسلم في الموضع السابق (4/1788 رقم 8483) عن عبدالله بن براد الأشعري.
كلاهما (محمد بن كریب، وعبد الله بن براد) عن أبي أسامة حماد بن أسامة به متنل.
قال البغوي: "هذا حديث منافق على صحته". 517
200. أخبرنا حاحب بن أحمد الطبوعي (١)(*)، حدثنا محمد بن حماد الغازي٢(٣)، أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري٣(٥)، عن صاحب بن صالح بن خر٤(٥)، عن الشعبي٥(٥)، عن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري٦(٦)(**), عن أبيه أبي موسى٧(٦), قال:

قال رسول الله ﷺ:

« ثلاثهم يَوَّلَهُمْ أَجْرَهُمْ مُّرَتَينَ، وَجَلْ أَمْنٍ بالكِتَابَ الْأَولِ قَالَنَا جَاهِشٌ، الكِتَابُ الْآخَرُ أَمْنٍ بِهِ، وَمُسَلَّكُ يَوَّلَهُمْ حَقَّ اللَّهَ (١٢٨)، إِلَى اللَّهِ، وَيَوَّلَهُ حَقَّ مواليه إلى مواليه، وَجَلْ أَمْنٍ بِهِ، وَجَلْ أَمْنٍ بِهِ، وَجَلْ أَمْنٍ بِهِ، فَكُلُّ هُؤُلَاءِ يَوَّلَهُمْ أَجْرَهُمْ مُّرَتَينَ».

(*) في (ب): حاحب بن أحمد بن سفيان الطبوعي.
(**) في (ب): أبي بُردة بن أبي موسى.
(**) في (ب): عز وجل.
(***): في (ب): عز وجل.
(****): في (ب): عز وجل.

تواتر الرواه:

(1) حاحب بن أحمد الطبوعي: تقدم في (١٨٨) وهو : ثقة.
(2) محمد بن حماد الفزاري: تقدم في (١٥٣) وهو : ثقة.
(3) مروان بن معاوية: تقدم في (١٧٧) والقراءة : أبو عيساء الله الصوفي.

روى عن : يحيى بن سعد الأنصاري، وسليمان الأعشى، وحميد الطويل، وعاصم الأحول، وغيرهم.
روى عنه: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة، وكتيبة بن سعيد، وغيرهم.
وفاته: سنة (١٨٢) الهـ.
أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: يحيى بن معين والنسائي يعقوب بن شيبة: «ثقة».
- وقال أحمد بن حنبل: «ثبت حافظ».
- وقال أيضًا: «ثقة»، ما كان أخفظه، كان يحفظ حديثه».
- وقال العجلي: "ثقة ثبت ما حدث عن المعروفين، صحيح، وما حدث عن المجهولين، ففيه ما فيه، وليس بشيء".

- وقال أبو داود: "مروان بن معاوية يقلب الأسماء، يقول: حديثي إبراهيم بن حسن يعني أبي إسحاق الفزاري، وحديثي أبو بكر بن قلان عن أبي صالح يعني أبي بكر بن عباس، يعني يسقط من بينهما".

- وقال أبو حانم: "صدق لا يدفع عن ثقة. وتكبر روايته عن الشيوخ المجهولين".

- وذكره ابن حبان في التقات (483/7).

- وقال ابن نمير: "كان مروان ينقطع الشيوخ من السلك".

- وقال الذهبي: "ثقة عالم صاحب حديث، لكن يروى عدن، ودرجة قيسانتي في شيوخه، وكان قرآناً علماً".

فريدًا جداً علماً، وكانوا يبرونه.

- وقال ابن حجر في التعذيب: "وذكر ابن أبي خيمة عن ابن معين: كان مروان ينعلم الأسماء، يعني على الناس، كان يحدثنا عن الحكمة، يعني إذا خانه وامن حكمة بن ذهير".

- وقال ابن حجر في التعذيب: "ثقة حافظ، وكان يدلل أسماه الشيوخ، من فهمه".

- وقال ابن حجار في التعذيب: "ثقة حافظ، وكان يدلل أسماه الشيوخ، من فهمه".

وقد ذكره ابن حجر في تعريف أهل التقدم (ص. 153، رقم 10) وعده في المرتبة الثالثة من مراتب المذلدين، وهذه المرتبة هي مرتبة من أكثر التدريس، فلم يحت له الأطرة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماح.

الحكم: مورون بن معاوية ثقة حافظ وكان يدلل ويتبع حديثه عن المجهولين.

مساحير نجفة:


الشذرات (7/732-738/8).

(4) صالح بن صالح بن حسن: المهاجرين، الكوفي.

روى عن: الشعيبي، واخبار العكالي، وسنان بن الحارث بن مصرف وغيرهم.

روى عنه: مورون بن معاوية الفزاري، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وحنصف بن غيات، وغيرهم.

وقاته: سنة 531 هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين والعجلاني: "ثقة".

- وقال الإمام أحمد بن حنبل: "ثقة".
- وقال الذهبي: "ثبَت".
- وقال ابن حجر: "قال أحمد: ثقة، ووثقه العجلين، من السادسة".

الحكم: صالح بن صالح بن حي: ثقة.

مصادر ترجيه:

الجرح والتعديل (146/6)، تهذيب الكمال (7/408)، السير (7/272)، الكاشف (2/21)، ميزان

العدالة (7/33)، التقرير (180)، ولكن: "ثقة، مشهور، قبيه".

(5) عابد الشهاب: تقدم في (185) وهو: "ثقة، مشهور، قبيه".

(6) أبو يوشحة: عامر بن عبدالله بن قيس الأشعري. تقدم في (137) وهو: ثقة.

(7) أبو موسى الأشعري: صاحب، تقدم في (137).

الحكم على الإسناد:

ضعف في عنوان مروان بن معاوية الفزاري وهو مالس، وتدليسه من الطبقة الثالثة كما تقدم بيان ذلك

في ترجمته.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي في التخرج.

التخريج:

أخرجه البخاري في الجهاد، باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (145/6، رقم 2011).

وسعيد بن منصور في سنن (2/39، رقم 212)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/235)

(1968) من طريق سفيان بن عيينة.

رواه سعيد بن منصور عن ابن عبيدة مباشرة، والباقيون بواسطة.

واخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (6/478، رقم 2446)، وفي العلم، باب تعليم الرجل

أمهته (1/90، رقم 97) من طريق محمد بن مقاتيل، والمراري.

واخرجه مسلم في الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبيا محمد (184/8، رقم 134).

وسعيد بن منصور في سنن (145/2، رقم 96)، والدارمي في سنن (2/273، رقم 593/2)، وأبو حيان في صحيحه (146/272، رقم 272)، والبيهقي في السنن الكبرى

(127/7)

رواه سعيد بن منصور عن هشام مباشرة، والباقيون بواسطة.
وأخبره ابن ماجه في النكاح، باب الرجل يعتق أمه ثم يتزوجها (1956 رقم 279/8) من طريق عبده بن سليمان.

وأخبره عبد الرزاق في المصنف (13112 رقم 270/7) والطحاوي في شرح المشكل (1969 رقم 224/5) وابن منده في الإيمان (1941 رقم 295) وبالبيهتي في السن الكبير (128/7) من طريق سفيان الثوري.

رواه عبد الرزاق عن الثوري مباشرة والباقيون بواسطة.

وأخبره مسلم في الموضع السابق (196/2 رقم 377) وأحمد في المسند (22/6 رقم 154) وأبو عوانه في المسند (96/1 رقم 504) والطيالسي في المسنده (1964 رقم 237) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1967/5 رقم 236) وابن منده في الإيمان (1941 رقم 296) وبالبيهتي في الشعبي (1969 رقم 385/6 رقم 86) وفي الآداب (18/26 رقم 72) والبيهتي في شرح السن (193/5 رقم 25) من طريق شعبة.

رواه الطيالسي عن شعبة مباشرة والباقيون بواسطة.

وأخبره ابن حبان في صحيحه (1300 رقم 367) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن منده في الإيمان (1951 رقم 397) من طريق محمد بن يحيى.

وأخبره أبو عبان في صحيحه (1941 رقم 505) من طريق محمد بن يحيى.

وأخبره ابن عبده، محمد بن مقاتل، وهشيم، وعائده بن سليمان، وسفيان الثوري، وشعبي، وعبد الرحمن بن المبارك، ومحمد بن يحيى) عن صالح بن صالح بن حبيبه بن نحوه، وبعضهم مختصرا.

قال البغوي: «هذا حديث منتق على صحته».

وقد توعى صالح بن صالح عليه.

أخبره الطبراني في الصغير (1963 رقم 87/1) ومن طريق الخطيب في تاريخ بغداد (1884/4) من طريق العباس بن محمد، عن سورة بن الحكم، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن الشبيبه بن نحوه.
قال الطبراني: «لم يروه عن ابن حبيب إلا سورة، ففرّد به العباس بن محمد». 
خلاصة الحكم: الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، وهو حديث متفق عليه كما قال البغوي، وكما تقدم في تخريجه.

غريب الحديث:

وضينة: قال ابن الأثير: «الوضاءة: الحسن والبهجة».

يقال: وضيأت فهي وضينة».

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/195).
201 - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (١)َُّ، حدثنا أبو عتبة أحمد بن
الفرج الخجازي (٢)، حدثنا بقية بن الوليد (٣)، حدثنا عبيد الله ابن عمر (٤)، عن
نافع (٥)، عن عبد الله بن عمر (٦)(٧)، عن رسول الله ﷺ أنه قال:
«لا يتناخد رجلان دون الثالث، ولا يقوم رجل لرجل، ويقع فيه (٨).»

مكانة، ولكن تفسروا يفسح الله لحكمه.

ترجم الرواة:
(١) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (١٣٦) وهو: "ثقة". 
(٢) أبو عتبة أحمد بن الفرج الخجازي، تقدم في (١٦٩) وهو "ضعف".
(٣) بقية بن الوليد الحمح就能够، تقدم في (١٦٩) وهو "ثقة إذا روى عن الشقات، وضعيف إذا حدث عن
المجهولين، وكان مشهورًا بالتدليس".
(٤) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عثمان بن الخطاب، تقدم في (١٥١) وهو "ثقة ثبت".
(٥) نافع السليحي، أبو عبذا لله القدسي، مولده عبيد الله بن عمر، تقدم في (١٥١) وهو "ثقة ثبت فقية
مشهورة".
(٦) عبذا لله بن عمر بن الخطاب، صاحب جليل، تقدم في (١٤٥).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف.

فه: أحمد بن الفرج الخجازي وهو ضعيف.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سبأني في التخريج.

التخريج

أخروجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٨/٥٨)، وعن مسلم في السلم، باب تخريج المناجاة
الثلاثين دون الثالث بغير رضاه (٤٧/٤ رقم ٢١٨) و أحمد في المسند (٣٧٨/١٠ رقم
٦٧٥) كلاهما (ابن أبي شيبة، أحمد) عن عبد الله بن ثير.
وأخبر جعفر بن سعيد، وأحمد في مسنده (918/2 رقماً) ثلاثهم (ابن المتنى، وأبن سعيد، وعبيد الله بن سعيد) عن بعض بن سعيد القطن.

كلاهما (عبد الله بن ثامر، وعبيد الله بن عمر) من عبيد الله بن عمر بن بنجوى.

وقد توعي عبيد الله بن عمر عليه.

أخبر جعفر مالك في الموسوعة (898/2 رقماً) ومن طريق الحياري في المستند، باب لا يتناجي أثنا دون ثالث (211/2 رقم 387 وصل 388 رقم 1/2). ووصم في الموضع السابق (4/11717 رقم 2183، والبغوي في شرح السنة (13/288 رقم 88/508).

وأخبر عبد الرزاق في المصنف (11/216 وصل 219/0 رقماً) (1895، والحميدي في مسنده (5/291، عن سفيان، كلاهما (عبد الرزاق، وسفيان) عن عبيد الله بن عمر العمري، وعند أحمد في المنسد (1/1116، رقم 1738، والبغوي في شرح السنة (13/290 رقم 351) عن طريق أيوب.

وأخبر البزاز في مسنده كما في كشف الأستار (2/267 رقم 1162) عن طريق ابن عجلان.

والطبراني في مسنده الشماسين (1/211 وصل 217/0 رقماً) عن طريق المويل بن إسماعيل خصائصهم (مالك، عبد الله بن عمر العمري، وأيوب، وابن عجلان، والميل بن إسماعيل) عن نافع بن بنيه.

وقد توعي نافع عليه.

وأخبر ابن ماجه في الأدب، باب لا يتناجي أثنا دون ثالث (2/2141 رقم 377/0). وأيوب في مسنده (2/2183 وصل 2156، ومالك في الموسوعة (128/2 رقم 551/0)، ومالك في مسنده (7/2186 وصل 2155، وابن حبان في صحيحه (659).
شرح السنة (العدد 3112 من طريق عبد الله بن ماجد عن ابن عمر رضي الله عنه) 
رواه مالك عن عبد الله بن ماجد مباشرا، والباقون بواسطة.
قال ابن عدي: "هذا مشهور عن عبد الله بن ماجد.
وقال البغوي: "هذا حديث متفق على صحته".
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود.
أخره البحاري في الا ستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارا والتناجا.
(العدد 3111 من طريق مسلم في الموضع السابق (العدد 3112 من طريق عبد الله بن ماجد عن ابن عمر رضي الله عنه) مرفوعا بلغ: "إذا كنت ثلاثة فلا ينتهج رجلان دون الآخر حتى تختلطا بالناس، من أجل أن يحزنه ولفظة مسلم.
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، فقد أخرج الشيخان، كما أن له شاهد انتهج في الصحيحين.
غريب الحصيب:
لا ينتهج "أي لا يتسارعان متفربين عنه، لأن ذلك يسوؤه".
انظر: النهاية (العدد 3115).
202- أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري١، حدثنا محمد بن عبدالوهاب بن حبيب القراء٢، أخبرنا جعفر بن عون٣، أخبرنا أبو إسحاق الشيباني٤، عن أشعت بن أبي الشعثاء٥، عن معاوية بن سويد٦، عن البراء بن عازب٦ (*)، قال:

"أمرنا يسبيح ونهان٠سبيح. قال - يمهد النب٢ - أمرنا بعيادة
المريض، وإنشاب الخفزة، وإنشاب السلم، وإنشاب الحائط، وتشبيه المخاطس، ونحن المطلوم، وإبراز القسم.

ونهان٠سبيح في الفتحة: فإنه من شرب فيها في الحنفية لا يشرب
فيها في الآخرة. وعن التحتم بالصميم، وركوب الميامير، ولياس الفقيه، والجرير، والصياني، والاستبرق".

قال أبو أحمد محمد بن عبدالوهاب بن حبيب القراء: لم يرو جعفر عن هذا
الشيخ إلا حديثًا واحدًا، يعني هذا الحديث.

(*) في (ب) : رضي الله عنهما.

تواقم الرواة:

١. العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري: تقدم في (١٤١) وهو : "ثقة".

٢. محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهروان القراء، أبو أحمد الهيدمي، النيسابوري.

والفراء: يفتح الفا، وتشديد الراء المفتوحة، نسبة إلى خياله الفرو ويبعه.

روى عن جعفر بن عون، ويحيى بن عبيد، ومحاضر بن المورع، وشجاعة بن سوار، وحفص بن عباد الله
السالمي، وغيرهم.

روى عنه: أبو العباس الأزهرى، والحسن بن يعقوب، والإمام ابن خزيمة، وأبو عبدالله محمد بن يعقوب
ابن الأخمر، والنسائي في سنته، وأبي وهيب بن أبي طالب، وبشر بن الحكم، والذهلي، وآخرون.

وفاته: توفي سنة (١٩٢هـ).
أقوال العلماء فيه:

- ذكره ابن حبان في النجاح.

- وقال الحاكم: «كان من أقدر مشايخنا، وكان يُغني في الفقه، الحديث، العربية، ويُبرع إليه فيها».

- وقال علي بن الحسن الداريجري: «أبو أحمد عدي ثقة مأمون».

- وقال الذهبي: «كان كبير العلم حافظًا».

- وقال ابن حجر: «ثقة عارف، من الحادية عشرة».

الحكم: محمد بن عبدالوهاب القراء: «ثقة».

مصادر ترجيمه:

الجرح والتعديل (8/73)، النجاحات لأبي حبان (8/62)، الأعماش (1/576)، تهذيب الكمال (6/62)، النجاح (1/62)، الراوي (1/68)، الأقوال (60)).

(3) جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو المخزومي، أبو عون المكوف.

روى عن: هشام بن عروة، وبحي بن سعيد الأنصاري، والأعمال، وإسحاق بن أبي خالد، ومسعود بن كدام، وغيرهم.

روى عنه: إسحاق بن راهوية، وإسحاق الكوسي، وأحمد بن الفرات، وأحمد بن حميد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (615 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث».

- وقال يحيى بن معين والمجلي: «ثقة».

- وقال أحمد بن حبل: «رجل صالح، ليس به يأس».

- وقال أبو حاتم: «صدوق».

- وذكره ابن حبان في النجاح.

- وقال الذهبي: «ثقة، أحد الآمنين».

- وقال ابن حجر: «صدوق من الناس».
قالت: هو ثقة، فقد روى عنه جمع وتوثيق جهابذة علماء: الجرح والتعديل.

مساءله تزعمه:
التاريخ الكبير (2/197)، الجرح والتعديل (2/485/2)، الثقات لابن حبان (2/141)، تهديب الكمال (2/486/1)، العمير (2/276/1)، السير (2/461/1)، الكافش (2/461/1)، تهديب التهذيب (2/86/2)، التقريب (2/213/1)، خلاصة تذكير الكمال (ص163)، شترات الذهب (2/17/2).

(4) سليمان بن أبي هريرة الكوفي، أبو إسحاق الشبناي.

مختلف في اسم أبيه:
- قيل: فيروز، وقيل: خاقان، وقيل: عمرو.
- روى عن: أنس بن أبي أنس، وكحة، وعمر الشامي، وزر بن حبيش، وعبد الرحمن بن يزيد.
- النجفي، وغيرهم.
- روى عنه: جعفر بن غون، وعاصم الأحول، وشعبة، وإبراهيم بن طهبان، وسفيان بن عبيد الله، وسفيان.
- النوري، وغيرهم.
- وفاته توفي سنة (138ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: "ثقة حجة".
- وقال العجلي: "ثقة، من كبار أصحاب الشعبي".
- وقال أبو حاتم: "ثقة صدق صالح الحديث".
- وقال أبو حاتم: "ثقة صدق صالح الحديث".
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال الذهبي: "كان من الحفاظ الثقات، لأنهم الأثبات".
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الخمسة".
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الخمسة".
- قال الشافعي: "ثقة، أبو إسحاق الشبناي".

مساءلة تزعمه:
الجرح والتعديل (2/223/2)، الثقات لابن حبان (2/29/3)، السير (2/193/16)، الكافش (2/245/1)، التقريب (2/236/1)، الشترات (2/245/1).
(5) أشْعَث بن أبي الشَّعَتأ : سليم بن الأسود .

اسم أبي الشَّعَتأ : سليم بن الأسود .
روى عن : أبيه ، وسعد بن جبير ، وشقيق بن سلامة ، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، ومعاوية ابن سويد بن مقرن ، وغيرهم .
روى عنه : أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني ، وإسحاق بن يونس ، وسفيان الثوري ، وشعبة ابن الخجاج ، وغيرهم .

وفاته : توفي سنة ( 26 ه ) .

أقوال العلماء فيه :
- قال أحمد حنبل ، وحجى بن معين ، وأبو حامد ، والنسائي : "ثقة" .
- وقال الجعفي : "من ثقات الشيوخ الكوفيين ، وليس بكثير الحديث ، إلا أنه شيخ عالٍ" .
- وقال ابن حجر : "ثقة ، من السادسة" .

الحكم : أشْعَث بن أبي الشَّعَتأ : "ثقة" .

مصادرة ترجيحه :
الجرح والتعديل ( 2/ 271، 270) ، تهذيب الكمال ( 2/ 771) ، الكافي ( 2/ 87) ، التشكيب ( 4/ 87) ، الشذرات ( 1/ 168) ، ( 79/ 1) ، ( 1/ 168) .

(6) مِهاوية بن سُهّب بن مقرن المَوَزَنِي : أبو سُهّب الكَوفِي .

روى عن : أبيه سويد بن مقرن ، والبراء بن عازب .
روى عنه : أشْعَث بن أبي الشَّعَتأ ، وعامر الشعبي ، عمرو بن مرة ، وسلمه بن كهيل ، وغيرهم .

وفاته : لم يُذكَر على سنة وفاته .

أقوال العلماء فيه :
- قال الجعفي : "كوفي تابعي ثقة" .
- وذكره ابن حبان في الثقاف .
- وقال ابن حجر : "ثقة ، من الثالثة" .

الحكم : مِهاوية بن سُهّب الكَوفِي : "ثقة" .

مصادرة ترجيحه :
التاريخ الكبير (١/٤) ، الجرح والتعديل (٨/٣٧٨) ، التهذيب الكامل (١٥٤) ، الكافي (٣٨٩/٢) ، التصريح (٢٥٩/٢) .

(٧) البراءة بين عائض بن الحارث بن عمرو الأنصاري الأوس. صاحب ابن صحابي ، نزل الكوفة ، استرغم يوم بدر ، وشهد أحداً وما بعدها ، وشهد مع علي : الجمل وصفين وقال الجوارج .

روي عن النبي ﷺ جملة من الأحاديث .

وروى عنه : عدي بن ثابت ، أبو إسحاق ، وخلق .

توفي سنة (٧٦٢ه) .

مصادر ترجمته :

الإصابة (٤١٢ / ٤٧٨) ، التصريح (٣٦٨/١) .

الحكم عليه : إسناد الجراحات .

إسناده صحيح ، رجاء تقات كتاب .

وهذا صحيح ، كما سيأتي في التخريج .

التخريج .

أخره البهيقي في شعب الإيمان (٦/٢٣٦ رقم ٨٦٨) من طريق الحسن بن يعقوب العدل .

عن محمد بن عبدالوهاب به يثني ، دون قول محمد بن عبدالوهاب في آخر الحديث .

وقد توبيع جعفر بن عون عليه .

أخره البخاري في التكافح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة (٩/٢٤٠ رقم ٥١٧) عن الحسن بن الربع .

وفي الاستنذان ، باب إفشاء السلام (١٨/١١١ رقم ٦٣٥) من طريق جرير .

وفي الأدب المفرد (٣/٨٩ رقم ٩٣٧) عن محمد بن سالم .

ومسلم في القياس والزينة ، باب تحريم استعمال إنا ، الذهب والفضة (٣/٩٢ رقم ٢٦٦) .

من طريق جرير ، وألي بن مسهر ، وعبد الله بن إدريس .
خمستهم (الحسن بن الربع، وجرير، ومحمد بن سلام، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن إدريس) عن أبي إسحاق الشيباني به بنحوه.

وقد توعي أبو إسحاق الشيباني عليه.

أخرجه البخاري في الأشربة، باب آنفة الفضة (۱۰۰۹/۹۰۶/۱۹۲۶) رقم ۵۶۳۵، ومسلم في الموضع السابق (۱۹۳۶/ۺ۶۶ رقم ۲۰۲۶) من طريق أبي عوانة.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق أيضاً (۱۹۳۵/۸۶۴۳ رقم ۲۰۶۶) وأحمد في المسند (۱۹۶۱/۸۶۴۳ رقم ۲۰۶۶) وأبو عوانة في المسند (۱۹۶۸/۸۶۴۳ رقم ۲۰۶۶) وأبو عوانة في المسند الكبير (۱۹۸۲/۸۷۵۶ رقم ۲۱۲۶) من طريق سفيان.

وأخرجه البخاري في مواضع، منها كتاب اليسا، باب خواتيم الذهب (۱۰۹۵/۹۸۶۳) ومسلم في الموضع السابق (۱۹۳۶/۸۶۶۳ رقم ۲۰۶۶) والتمرمي في الأدب، باب ما جاء في كراهة لبس المعصر للمثل والنفسام (۱۱۰۵/۸۸۹۰ رقم ۲۰۶۶) والنسائي في الإيلام والتذور، باب إبرار القسم (۸۲/۷۸۷۸ رقم ۲۰۶۶) وأحمد في المسند (۱۸۵۵/۸۲۷۸ رقم ۲۰۶۶) وأبو عوانة في المسند (۱۸۵۵/۸۲۷۸ رقم ۲۰۶۶) وسفيان، والنسائي في المسند الكبير (۱۴۹۲/۱۸۵۵ رقم ۲۰۶۶) والنسائي في الجنان، باب الأمر باتباع الجنان (۵۴/۱۹۳۹ رقم ۲۰۶۶) من طريق أبي الأحوص.

وحسبهم (أبو عوانة، وزهير، وسفيان، وسفيان، وأبي الأحوص) عن أشعث بن أبي الشعثاء به بنحوه.

غريب الحصيني.
المياثر: «جمع منثرة، وهي أغشية للسروح تُتَخُذ من حرير».

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (32/5).

القسي: «هي ثياب من كتان مخلوط يحرر يُؤتي بها من مصر، نُسِبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تنين، يقال لها القسيُ بفتح الفاء، وبعض أهل الحديث يكسرها.

وقيل: أصل القسي: القزالي، منسوب إلى القرّ، وهو ضرب من الإبريسم، فأبده من الزاي سينًا.

وقيل: منسوب إلى القسّ، وهو الصَّقٌع، لياضه».

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (59/60).

الدبيشج: «الدبيشج هي الثياب المُتَخُذة من الإبريسم، فارسي مُجرب، وقد تُفَتح دَاله،
ويُجمع على دِيابِيج ودوَبِنج، باليا، والياً، لأن أصله دَبِاج».

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (67/2).

الإِسْتِرِيق: «هو ما غلق من الحرير والإبريسم، وهي لفظة أعمجمة مُعرَبة أصلها استبره».

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (47/1).
203 - أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن (1) ، حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالی الداریجی (3) ، حدثنا يعلى بن عیبید (2) ، حدثنا أبان بن إسحاق (1) .
عن الصحاب بن محمد (5) ، عن مریة الهمدanic (1) ، عن عبدالله بن مسعود (7) - رضي الله عنه (*) - قال : قال رسول الله ﷺ :
«إن الله ﷺ قَسَّمَ بيَنَّكُم مَّقَالَةَ» ، كما قَسَّمَ بيَنَّكُم أَوْرَاقَكُم ، وإن الله -
تَعَالَى - يَغْفِرُ لَكُمُ الْخَطَأَاتَ مِنْ يَتَّجُرُونَ وَمِنْ لاَ يَتَّجُرُونَ . إِلاَّ يَتَّجُرُونَ الْحَيَّانَ إِلاَّ مَرْتَعُونَ . إِلاَّ هُمْ يَتَّجُرُونَ امْتَلَأُوا بِهِمَّةٍ 
يَتَّجُرُونَ . فَيَقُولُوا : أَمَّنِ يَشَاءُ اللَّهُ يُقَلِّبُقُهُمْ وَيَبْعَثُهُمْ إِلَى النَّارِ . إِن الله ﷺ لا يَحْمَّلُ السَّيِّئَاتَ بِالسَّيِّئَاتِ ، وَلَكِنْ يَحْمَّلُوا السَّيِّئَاتَ بِالحَسَنَى ، إِنَّهُ خَبِيطٌ لا يَحْمَّلُ الخَبِيطَ .

(*****) في (ب) - تعالى .

تراجم الرواة :
(1) محمد بن الحسين بن الحسن القطنان : تقدم في (140) وهو «ثقة» .
(2) علي بن الحسين بن أبي عيسى الهلالی الطاروجدی : تقدم في (148) وهو «ثقة» .
(3) يعَلِّمَ به : يعَلِّمَ به أَبِيه أَمْية الطنافسی . أبو يوسف الكوفی .
روى عن : الأعشش ، وسفيان الثوري ، ومصير بن كدام ، ویحیی بن سعید الأنصاري ، وغيرهم .
روى عنه : محمد بن عبدالله بن خیر ، وإسحاق بن راهوهی ، وعبد بن حمید ، ومحمد بن یحیی الذهلي .

(*) سنتزع من (ظا) .
(**) في (ب) : عز وجل .
(***) في (ب) : تعالى .
(****) في (ب) : تعالى .
وقال ابن معد: «كان ثقة كثير الحديث».
- وقال يحيى بن معين: «ثقة».
- وقال يحيى بن معين أيضًا: «ثقة. إلا في سفيان التوري»، وقال أيضًا: «ضعف في سفيان، ثقة في غيره».
- وقال أحمد بن حنبل: «كان صحيح الحديث، صاحبًا في نفسه».
- وقال أبو حامد: «صدق، وهو أثبت أولاد أبيه في الحديث».
- وقال أحمد بن يونس: «ما رأيت أفضل منه، وكان يزيد بعلمه رحلة الله تعالى».
- وقالذهلم: «ثقة عابد».
- وقال ابن حجر: «ثقة، إلا في حديثه عن سفيان التوري فهي له، من كبار الناس».
- قلت: يعني ابن عبد صفة».
وقال ابن حجر: «لا في حديثه عن التوري فهي له» فلم يقل هذا غير ابن معين، وفي رواية عنه توثيقًا مطلقًا.

ملاحظات تجميلية:
التاريخ الكبير (419/8)، الجرح والتعديل (8/9/204)، الأنساب (73/2)، الأثبات (186/2)، تهذيب الكمال (183/2)، السير (8/277-186/2)، العبر (281)، تذكرة الخلفاء (314/2)، الكشاف (6/219)، الطبقات الحفاظ (382/4)، الخلافة (426)، الشهداء (2/23).
(4) آبان بن إسحاق، أحمد، المكسي، النحو.
روى عن: الصباح بن محمد بن أبي حازم الباجي الأحمدي.
روى عنه: يعني بن عبد الطنافي، عبد الله بن ثİR، وعيسى بن يونس، أبو أسامة حماد بن أسامة، وغيرهم.
وفاته لم آلف على سنة وفاته.

أقوال العلامة فيه:
- قال يحيى بن معين: «ليس به بأمر».
- وترجمه البخاري في التاريخ الكبير، فلم يذكر فيه جزءًا.
- وقال الجمالي: «ثقة».
- وذكره ابن حيان في الثقات.
وقال أبو الفتح الأزدي: «متروك».

- وقد علق الذهبي في الميزان (5/1) على قول الأزدي فقال: «لا يترك، فقد وقته العجلي، وأبو الفتح الأزدي يسرف في الجرح وكما صف كبيير في اللغة في المجرمين، جمع فأوعي، وجرح خلفا بنفسه لم يسبق له أحد في الكلام فيه، وهو الكليم فيه، وساذكره في المحمدين».

- وقال الذهبي في موضع آخر: «فيه لين».

- وقال ابن حجر: «كوفي ثقة، تكلم فيه الأزدي بلا حجة، من السادسة».

فلت: هو ثقة.

مثاثر ترجمته:

التاريخ الكبير (452/1263)، الجرح والتعديل (296/722)، الثقات لأبن حبان (7/130)، تهذيب الكمال.

(5) الصلح بن محمد بن أبي حازم البغدادي، الأحميشي، الكوفي.

روى عن: 4) مرتة الهمداني، وأبي حازم الأشعري.

روي عنه: 9) أبو بكر إسحاق النحوي الأسدي.

فقال عنه: 1) على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- ذكره العقبلي في الضغاء الكبير، وقال: «في حديثه وهم، وبرع الموتوف».

- وذكره ابن حبان في المجرمين، وقال: «كان يروي عنا القضايا الموضوعات».

- وقال ابن حجر: «ضعف، أفرط فيه ابن حبان، من السابعة».

الحكم: الصباح بن محمد: «ضعف».

مثاثر ترجمته:

التاريخ الكبير (452/1263)، الضغاء الكبير للعقبلي (212/526)، الجرح والتعديل (241/562)، المجرمين.

لاين حبان (377/982)، تهذيب الكمال (445/1055)، الكاف، (227/858، التمديد).

(6) مرتة ابن شراحيل الهمدانية. يسكنون الهمدان، أبو إسحاق الكوفي.

وهو الذي يقال له: مرتة الطبيب، وقال له أيضًا: مرتة الخير، لعبادته، وخبره، وعلمه.

روى عن: أبي بكير الصديق، وعمر، وأبي ذر، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وغيرهم.
روى عنه: عامر الشعي، وعطا بن السائب، وأسمايل بن أبي خالد، وعمر بن مرة، وخصوصاً ابن عبد الرحمن، وغيرها.

وفقاه: قال الذهبي في السير (٤٥/٥٨) : "مات سنة نيفر وثمانين رحمه الله بالكوفة".

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معيج: "ثقة".
- وقال الذهبي: "مخصر كبير الشأن، وكان من العابرين".
- وقال ابن حجر: "ثقة عبادة، من الثانية".

الحكم: مرة الهمداني: "ثقة".

مصادره توجه:
التاريخ الكبير (٥/٥٨)، الجرح والتعديل (٣٨/٦٨، السير (٤/٥٥، ٧٥، ٥٤)، تذكره الخفاف (٦٢/٩)...

الكابش (١١/٢)، التقرير (٢٢٨)، طبقات الخفاف (٣٦)، خلاصة تذهيب الكمال (٣٧٢).

(٧) عبيد الله بن موسى صاحب ح길 تقدم في (١٦٠).

الحكم على إسناد الجرجاني:
إسناده ضعيف، فيه: الصباح بن محمد، وهو ضعيف.

الخريج:
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٩٨١/٢) عن أبي الفتح الصفار.

عن الجرجاني بثقة.

وأخرجه البيهقي في شعب الإمام (٤٦٥/٤) رقم (٥٥٢)، والبغوي في شرح السنة (٩٨/٨).

١٠ رقم (٢٣٠) من طريق أحمد بن حازم.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/١٦٤) من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري، وفي (٩٤/٢) من طريق محمد بن عبدالوهاب.

ثالثتهم (أحمد بن حازم، وإبراهيم بن إسحاق، ومحمد بن عبدالوهاب) عن يعلى بن عبيد.

به ثقة عند البغوي، وخصوصاً عند الحاكم.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، ووافقه الحنفي.

وقد توعى يعلى بن عبيد عليه.

أخرجه أحمد في المسند (189/6 367/2 رقم 327)، ومن طريقه أبو نعيم في الخليفة (166/4). والبيزار في المسند (396/5، 562/6) ومن طريق محمد بن عبيد.

رواه أحمد عن محمد بن عبيد مباشرة، والباقون بواسطة.

وابل أبي شيبة في المسند (334/1، رقم 342) عن عبد الله بن نير ومحمد بن يحيى العدنان في الإيمان (177/12 رقم 64) عن مروان الفزاري.

والبخاري في تاريخه الكبير (313/4) عن الباجي. هو يحيى بن سليمان.

والشاشي في مسند (2، رقم 577) من طريق الوليد بن قاسم.

والبيهقي في الشعب (395/4، رقم 5524) من طريق أبي أسامة.

وابل عساكر في تاريخ دمشق (319/5) عن طريق مروان الفزاري.

سنتهم (محمد بن عبيد، عبد الله بن نير، وموارن الفزاري، والجعفري، ولويل بن القاسم، وأبو أسامة) عن أبو بابائ بن إسحاق به مثله، ولفظ الشاشي مختصاً.

قال البيزار: "أبو بابائ بن إسحاق هذا فلجل كوفي، والصحاب بن محمد فليس بالمشهور. أو ما ذكرناه على ما فيه من العلة، لأننا لم نحفظ كلامه من النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو بابائ بن إسحاق قد روى عنه عبدالله بن نير، ومحمد بن عبيد، وعلي بن عبد. وإلى آخرين.

قال أبو نعيم: "هذه الزيادة، يعني من قوله: فمن أعطاء الله الدين فقد أحب. إلآ آخر الحديث. لم يروها عن مرة إلا الصباح، ولا عنه إلا أبان".

وقال العقيلي في الشفعاء: (213/2): "صاحب بن محمد الأحمسي في حديثه، وهم، ويرفع الموقوف".

ورواه زبيد بن الحارث اليماني عن مرة، وأختلف عنه فيه، فرواه سفيان الثوري، وحمزة الزيات، والمسعودي، وعبد الرحمن بن زبيد، ومحمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة مرفوعاً.
أخرجه الحاكم (37/1) ، والبيهتي في الشعب (407/1)6 من طريق الثوري.
ورواه الحاكم أيضاً (34/1) ، والبيهتي في الشعب (245/1)7 من طريق حمزة
الزيات.
والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (274/2)2 من طريق المسعودي.
وابن عدي في الكامل (1158/3) من طريق محمد بن طلحة.
وأبو نعيم في الخليفة (166/4) من طريق عبدالله بن زبيد.
خمستهم (الثوري ، حمزة الزيات ، المسعودي ، محمد بن طلحة ، عبدالله بن زبيد) عن زبيد اليامي ، عن مرة به مرفوعاً بنحوه.
قال الحاكم بعد الإسناد الأول : "هذا حديث صحيح الإسناد تقديره به أحمد بن جناب المصيبي . وهو شرط من شرطنا في هذا الكتاب أن نخرج أفراد الثقات إذا لم نجد لها علة ، وقد وجدنا لفيسين بن يونس فيه متابعين أحدهما من شرط هذا الكتاب . وهو سفيان بن عقبة آخر قبيصة ، ثم ساق السيد الثاني ، وقال : وأما المتابع الذي ليس من هذا الكتاب فعبد العزيز بن أبيان ، والحديث معروف به ، فقد صح متابعين لفيسين بن يونس ، ثم تتابع الثوري عن زبيد ، وهو حمزة الزيات" ولم يعقب عليه الذهبي في الموضع.
وفي إسناد ابن عدي : (سلام ابن سليمان) الراوي عن محمد بن طلحة . وهو منكر الحديث.
كما قال ابن عدي في ترجمته في الكامل.
وفي إسناد أبي نعيم : (أبي الرحمان بن زبيد) قال فيه البخاري : "منكر الحديث" كما في الميزان (561/2).
وزوي أيضاً عن زهير ، عن عبدالله مرفوعاً .
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (827/2) من طريق أحمد بن جناب ، عن عيسى بن يونس ، عن الثوري ، عن زهير ، عن عبدالله مرفوعاً بنحوه . وفيه زيادة.
ورواه سفيان الثوري ومحمد بن طلحة ، ومالك بن مغول ، عن زبيد مرفوعاً .
أخيرـه المرزوي في زيادات الزهد لابن المبارك (ص/1324، والعـقيلي في
الضغـناء (2/4) من طرـيق التورـي.
والطـرازي في الكبـيش (6/390 رقم 896)، وأبو نعيم في الخليـة (4/165) من طرـيـق
محمد بن طلحة.
أبو نعيم في الخليـة أيضاً (4/165) من طرـيق مالك بن مغول.
ثالثتهم (التويدي، ومحمد بن طلحة، ومالك بن مغول) عن زبيد، عن مرة، عن عبدالله
موقوفاً مختصرًا.
قال أبو نعيم: «ورفعه عن محمد بن طلحة مثله سلام بن سلمان المدائني، ورواه سفيان
التويدي عن زبيد موقوفاً ومرفوعاً، ورفعه على التوري؛ عسي بن يونس، وسفيان بن عبيدة،
والقاسم بن الحكم، ورواه عبدالرحمن بن زبيد، عن أبيه مرفوعاً وموقوفاً».
وقد ذكر الدارقطني في العلل (5/269.270) الاختلاف في وضعه ورفعه، ثم قال:
«والصحيح الموقوف».
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح موقوفاً كما قال الدارقطني في العلل (5/271، ص: 872)، فإن الآفة في
رواية المؤلف وغيره من الصباح بن محمد وفي حديثه وهام، ويرفع الموقوف كما قال العقيل.
وقال ابن حجر في التنقيب (1848.7 ت): ضعيف أقتبه في ابن حبان، وضعف الحديث
الأлепباني في غاية المرام (ص: 96، ح: 19)، وفي الاستدلال الأخـر سلام بن سليم، وهو منكر
الحديث كما قال ابن عدي، فيبقى طريق الموقوف، وهو الصواب.
غريب الحصـيث:
بوانته: أي غوانله وشروره، والباننة: الداهية.
انظر: الغربين في القرآن والحديث (2/43).
العنصـم: السلم والغضب، عضـمه يغضـهم عضـمًا.
204- أخبرنا حاجب بن أحمد (١) حديثنا عبد الله بن هاشم الطوسي (٢) حديثنا
وكيج بن الجراح (٣) حديثنا شبعة (٤) عن قتادة (٥) عن أنس بن مالك (٦) قال:

«اعتظما في السحوب ولا يلمع أحمدهن حفراً إنساط السَّبَع»

(*) في (ب) رضي الله عنه.

ترجم الروايات:
(١) حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي، تقدم في (١٨) وهو «ثقة».
(٢) عبد الله بن هاشم الطوسي، تقدم في (١٨) وهو «ثقة صاحب حديث».
(٣) وكيج بن الجراح، تقدم في (١٥٦) وهو «ثقة حافظ».
(٤) شبعة بن الحجاج، تقدم في (١٨) وهو «ثقة حافظ متقن».
(٥) قتادة بن حسان السمسكي، تقدم في (١٨) وهو «ثقة ثبت».

وعدها ابن حجر في تعريف أهل التدليس (ص ١٤٦)، رقم (٩٦)، في المرتبة الثالثة من مراتب المتمكنين،
وهي من أكثر من التدليس، فلم يحت الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع.

قال شبعة:
«كلهم تدليس ثلاثة: الأغمش، وأبي إسحاق، وقادة».

انظر تعريف أهل التدليس (ص ١٨٦).

وقال ابن حجر: «وهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء أنها إذا جاءت من طريق شعبة، دلت على السماع
ولو كانت معنودة».

انظر المرجع السابق.
(٦) أنس بن مالك، صاحب جيل، تقدم في (١٤٩).

الحكم على إنساط الجزائي:
إسناده صحيح، رواته ثقات كلهم.
والحديث صحيح، كما سبأني في التخرج.

المراجع:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٥٩/١).
وعنة مسلم في الصلاة، باب الاعتدال في السجود (1386/1 1288/1) و176 (1982/1 1387/1) و175 (1981/1 1386/1) كلاهما (ابن أبي سهيلة، أحمد) عن
وكيع بن بلقله، وعند مسلم وأحمد في الموضع الثاني: (الكلب) بدل (المبع).

ومسلم في الموضع السابق (1386/1 1288/1 1287/1) و176 (1981/1 1386/1) وأحمد في المسند (216/1 1286/1 1287/1) سنة 105.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (1386/1 1288/1) و176 (1981/1 1386/1) من طريق محمد بن جعفر.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (1386/1 1288/1) و176 (1981/1 1386/1) من طريق خالد بن الحارث.

وأبي داوود في الصلاة، باب صفة السجود (1386/1 1288/1) و176 (1981/1 1386/1) من طريق ابن إبراهيم.

وأخرجه الطيالسي في المسند (216/1 1286/1) و176 (1981/1 1386/1) من طريقه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود (216/1 1286/1) و176 (1981/1 1386/1) من طريق خالد بن الحارث.

وأخرجه أحمد في المسند (1388/1 1387/1) و176 (1981/1 1386/1) عن يحيى بن سعيد.

وفي (216/1 1286/1) و176 (1981/1 1386/1) عن هاشم بن القاسم.

وأحمد أيضاً (216/1 1388/1) عن يزيد بن هارون.

وابن حبان في صحيح (216/1 1388/1) من طريق معاذ بن معاذ.

ثمانيتهم (محمد بن جعفر، وخلال بن الحارث، ومسلم بن إبراهيم، الطيالسي، يحيى بن سعيد وهاشم بن القاسم، ويزيد بن هارون، ومعاذ) عن شعبة بن بنيه، وعند أكثرهم.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

وقد تواصل شعبته عليه.

أخرجه البخاري في موقيت الصلاة، باب المسجلي ينادي ربه (8/15 رقم 532) من طريق يزيد بن إبراهيم.

وأخرجه النسائي في الإفتتاح، باب الاعتدال في الروك (2/183 رقم 108)، وفي باب الاعتدال في السجود (2/2111 رقم 110)، وفي سنن الكبيرة (1/234 رقم 588)، وأبو داود في سنده (2/88/6 رقم 891) وأبو داود في مسنده (2/122/66 رقم 127)، والدارمي في سننه (2/223/196 رقم 196)، وأبو يعلى في مسنده (5/248/5 رقم 2986) جميعهم من طريق سعد بن أبي عروبة.

وأخرجه النسائي أيضاً في الموضع السابق (2/183/2 رقم 108) وأبو يعلى في مسنده (5/248/5 رقم 2853) وعن ابن حبان في صحيحه (الإحسان 5/254 رقم 1927) من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/364/4 رقم 2888) من طريق سعيد بن بشير.

أربعتهم (يزيد بن إبراهيم، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وسعيد بن بشير) عن قناعة به بنحوه.

وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله.

أخرجه الترمذي في الموضع السابق (2/275 رقم 375)، وابن ماجه في الموضع السابق أيضاً (2/88/6 رقم 891) وأحمد (2/226/14384 رقم 1948) جميعهم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بنĵفظ: «إذا سجد أحدكم فليعتدل، ولا يفترض ذراعيه افترام الكلب».

والنظر النجشبي.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

(الكلب) بدل (السيع).
وهو كما قال، فإسناده صحيح، ورجاله ثقات كلهم.

غريب الحصين.

اعتدلوا في السجود: «أي كونوا متوسطين بين الاقتضال والقيض»، ووضع الكفين على الأرض، ورفع المرفقين عنها، وعلج الجبين، والبطن عن الفخذ، إذ هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة».

انظر: تحقية الأخوذي (132/2).

البسط السباع: «أي مثل البسط السباع، أي لا يجعل ذراعيه على الأرض كالقروش، والبسط كما يجعلها السباع أو الكلب».

انظر: عون المعبد شرح سن أبي داود (117/2).
حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، عن مالك بن مغول، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر قال:

"إِنْ كَانَ لِسَنَةَ الْلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَالِمَةً، مِنْ أَرْبَعِاءَ، أَعْفَىٰ.

لي، وتُنفِّذ عَلَيْكَ إِنَّكَ النَّقَابُ الرَّحِيمُ.

(*) في (ب) ؛ رضي الله عنهما.

(**) ما بين الملفوفتين سقطت من (أ) و (ب) . وقد أثبتها من كتب الأصول ومصادر التحريج.

تواجب الرواة:

1. محمد بن يعقوب بن يوسف، تقدم في (١٧٩) وهو "ثقة".
2. الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي.

رواية من أبي أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن غير، وجعفر بن عون، وغيرهم.
رواية عن عبد الرحمن بن أبي حاتم، وحسني بن محمد الضيف، وأبي ماجه، وأبي بن محمد ابن الزبير الفرشي، وغيرهم.
وفاتهما سنة (١٧٩) هـ.

أقوال العلماء فيه:
- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "صدق".
- وقال ابن حبان في التقات.
- وقال الدارقطني، والذهبي، وسالم بن قاسم الأندلسي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "صدق، من الحادية عشرة".

قيلت: هو ثقة، وثقة الدارقطني، وسالم بن قاسم الأندلسي، وأبي حبان، والذهبي، ولم أقف فيه على جرح.

مصادر توجيهه:
- أجرح والتدويل (٢٢) ، التقات لابن حبان (١٨/٨) ، تهذيب الكمال (٦/٢) ، الكشف (٦٨/٢) ، العصر (٦٨/٢) ، التصريح (٦٨/٢) ، خلاصة تهذيب الكمال (٧٩/٧)، عند أحمد بن سهل.
- أبو أسامة حماد بن أسامة، تقدم في (١٧٩) وهو "ثقة ثبت".
(4) مالك بن مغول، بكسر أوله، وسكون العجمة، وفتح الواو - بن عاصم بن غزية بن خرشة، البجلي،
أبو عبدالله الكوفي.
روى عن: محمد بن سوقه، وسماك، وعاصم الشعبي، وعبدالله بن بريدة، وعطا، بن أبي رباح،
وغيرهم.
روى عنه: شعبة بن الحجاج، وحماد بن أسامة، وسفيان الثوري، وسفيان بن عبيدة، وعبدالله بن
المبارك، وغيرهم.
واقرئ: توفي سنة (156 هـ).

أقوال الخلاءء فيه:
- قال أبو حامد، وبحي بن معين: "ثقة".
- وقال أحمد بن حنبل: "ثقة ثبت في الحديث".
- وقال الجعفي: "رجل صالح مبرر في الفضل".
- وقال الذهبي: "حجة مبرر في الصلاح".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثبت، من كبار السابعة".

الحكم: مالك بن مغول: "ثقة ثبت".

مصادرترجمته:
التاريخ الكبير (26/8) / الدرج والمغيل (115/116). تهذيب الكمال (7/23، 26). السير
(7/174 - 176)، الكاف (8/1)، الكاف (87/2)، التزوير (3/226 - 327). طبقات الحفاظ
(80)، خلاصة تهذيب الكمال (ص 372)، شرارة الذهب (247/1).

(5) صحيح بن سوقه - بصر مدينة - الغنوي، أبو بكير الكوفي.
والغني: فتح العجمة، والتون، وكسر الواو، نسبة إلى غني بن يعمر، وقيل أصر.
واسمه: منه بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر.
روى عن: نافع مولى ابن عمر، وسعيد بن جبير، وإبراهيم الشعبي، وأبي صالح السمان، وغيرهم.
روى عنه: سفيان الثوري، وسفيان بن عبيدة، وأبو معاوية، وعلي بن عبيد، وغيرهم.
واقرئ: قال الذهبي في السير (165/6): "توفي سنة نيف وأربعين وثمانية".

أقوال الخلاءء فيه:
- قال أبو حامد: "صدق".
- وقال الجعفي: "كوفي ثبت".
- وقال النساوي: "ثقة مرضي".
- وقال ابن حجر: "ثقة مرضي عابد، من الخامسة".

الحكم: محمد بن سوقة: "ثقة".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (10/2) ، الجرح والتعديل (286/2) ، الأنساب (4/867) ، تهذيب الكمال (372/2) ، السير (134/6) ، التقريب (168/16) ، خلاصة تهذيب الكمال (ص 341).

(6) نافع السلمي: مولى ابن عمر: تقدم في (215) ، وهو "ثقة ثبت قتله مشهور".
(7) عبيد الله بن عمر، صحابي جليل: تقدم في (145).

الحكم على إسناد الجرحاء:
إسناده صحيح ، رجاء ثقت كلم.

التخريج
أخره البهيقي في شعب الإيام (1/238) رقم 141 عن أبي بكر عبدالله بن محمد السكري في آخر قول: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب به بلفظه.
وقد توعي محمد بن يعقوب عليه.
أخره أبو داوود في الصلاة، باب في الاستغفار (178/2 رقم 1516) عن الحسن بن علي بن عفان به مثله.
وقد توعي الحسن بن علي بن عفان عليه.
أخره ابن ماجه في الأدب، باب الاستغفار (1/2256 رقم 8814) عن علي بن محمد، عن أبي أسامة حماد بن أسامة به مثله.
وقد توعي حماد بن أسامة عليه.
أخره ابن أبي شيبة في المصنف (9/297 رقم 12492) وعن بن حميد في المنتخب (251/1 رقم 1289) ، ومن طريق ابن أبي شيبة البغوي في شرح السنة (5/371 رقم 1289) ، وأحمد في المسند (28/835 رقم 2726) عن عبدالله بن نمير.
وأخرجه الترمذي في الدعوات، باب ما يقول إذا قام من المجلس (5/ 496/ رقم 324)،
وأبو ماجه في الموضع السابق (1253/ رقم 2814)، وابن السني في عمل اليوم والليلة
(1/ 242/ رقم 371) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الرحمن المحاربي. وأخرجه الترمذي
في الموضع السابق أيضًا (5/ 496/ عقب الحديث رقم 2424)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان
3/ 206/ رقم 977) من طريق سفيان.

وأخرجه النسائي في السن الكبير (119/6/ رقم 2761)، وابن السنن في عمل اليوم
والليلة (115/ 496/ رقم 449)، وأبو نعيم في الخليفة (13/5/ رقم 123)، وأبو نعيم في الخليفة أيضًا (12/5)
وأجرج أبو نعيم في الخليفة أيضًا (15/12)، والبههتي في الأسماء، والصفات (161/ 192)
(240) من طريق محمد بن سابق.

خمستهم (عبد الله بن تيمير، عبد الرحمن المحاربي، سفيان، أبو بكر الحنفي، محمد بن
سابق) عن مالك بن مغوول به بنحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

وقال البغوي: "هذا حديث حسن صحيح".

وقال الألباني في الصحيحه (2/ 96/ رقم 556): "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

ولمبه شاهد من حديث أبي هريرة.

أخرجه البخاري في الدعوات، باب استغفار النبي (11/ 1/ رقم 417/ 1067) بلفظ: "والله إنني لستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".

خلاصة الحكم:
حدث صحيح. وقد صححه الترمذي، والبغوي، وصححه أيضًا الألباني في الصحيحه، ولكنه
شاهد تقدم تخرجه.
206- أخبرنا محمد بن الحسن أبو الطاهر (1)، حدثنا إبراهيم بن أخثر البغدادي (2)، حدثنا يحيى بن أبي بكر الكرماني (3)، حدثنا شعبة (4)، عن محمد بن المنكدر (5)، عن مسعود بن الحكم (6)، عن علي ابن أبي طالب (7)(8)، قال:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَبَناً وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقْهِنَا.

(*) في (ب) رضي الله عنه.

تواريخ الروايات:
(1) محمد بن الحسن بن محمد أبو أحمد، أبو طاهر البناي، تقدم في (137) وهو «ثقة».
(2) إبراهيم بن الحارث البغدادي، تقدم في (144) وهو «ثقة».
(3) يحيى بن أبي بكر الكرماني، تقدم في (148) وهو «ثقة».
(4) شعبة بن الحجاج، تقدم في (188) وهو «ثقة حافظ متت».
(5) محمد بن المنكدر، تقدم في (175) وهو «ثقة».
(6) مسعود بن الحكم بره بن عامر الزرقي، أبو هارون الأنصاري، المخشفي.

وذكرني: يضم الزواي، وفتح الرواية، وفي آخرها الفلاسفة، نسبة إلى بنين زرعيق، وهم بطن من الأنصار.
رواية: علي بن أبي طالب، عمر، وعمان، وأمه حبيبة بناء ضريق، وغيرهم، رضي الله عنهم.
رواية ابنه إسماعيل، محمد بن المنكدر، وسليمان بن يسار، ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (90ه).

 أقوال العلماء فيه:
- ذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال ابن عبد البر: «ولد على عهد رسول الله ﷺ وكان له قدر، ويُعد في جلة التتابعين وكيارهم».
- وقال ابن الأثير: «ولد على عهد رسول الله ﷺ وكان جليل القدر، سريًّا بالمدينة، ويُعد في جلة التتابعين وكيارهم».
- وقال الواقدي: «كان ثنيًا، ماموًا، ثقة».
- وقال الذهبي: «مدني كبير القدر».
- وقال ابن حجر: «له رؤية، وله رواية عن بعض الصحابة».
قلت: هو ثقة، ثبت، مأمون.
التحريج

أخرج مسلم في الجمالي، باب نسخ القيم للجامعة (2/ 622 رقم 962)، وأبو يعلى في

مسنده (1/ 247 رقم 388) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأخرج مسلم أيضاً في الموضع السابق (2/ 622 رقم 962)، وأحمد بن جتيل في مسنده

(2/ 64 رقم 331)، وأبو يعلى في المسنده (1/ 431 رقم 570) من طريق يحيى بن سعيد

القطان.

رواة أحمد عن يحيى القطان مباشرة، والباقون بواسطة.

وأخرج ابن ماجه في الجمالي، باب ما جاء في القيم للجامعة (2/ 493 رقم 1544).

وأحمد في مسنده (2/ 333 رقم 194)، وأبو يحيى شيبة في المصنف (2/ 3259)، والباقون في

الجماليات (2/ 710 رقم 1744) من طريق وعاب.

رواه أحمد وابن أبي شيبة عن وكعب مباشرة، والباقون بواسطة.

وأخرج النسائي في الجمالي، باب الوقوف للجامعة (2/ 78 رقم 200) من طريق خالد

والطبلسي في مسنده (1/ 127/ 126 رقم 146)، ومن طريق الباقون في الجماليات (1/ 710/ 365 رقم 25).

وأحمد أيضاً (2/ 1167 رقم 11) من محمد بن جعفر.
والطحاو في شرح معاني الآثار (٤٨٨/١) من طريق ابن وهب.
سبقتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وبحي القطن، ووكيج، وخالد، والطباشي والأحمد بن جعفر، وابن وهب) عن شعبة بن باحور.
وله طريق آخر عن مسعود بن الحكم.
أخرجه Melissa في الموضع السابق (٢٢/٦٦٦ رقم ٩٦٣)، وأبو داود في الجائن، باب القيام للجنازة (٣/٢٠٠ رقم ١٧٧، والتمدفي الجائن، باب الساعة في ترك القيام لها (٢/٣٥٢ رقم ٣٩)، والمالك في الموطن (١/٤٤ رقم ٣٣)، وعبيد الرضا في المصنف (٣/٣٧٦ رقم ١٧٣)، والحميدي في المسند (١/٧٤ رقم ١٦٥)، وأبو يعلى في مسنده (١/٣٦٣، والطحاو في شرح معاني الآثار (٤٨٨/١)، وأبو حبان في صحيحه (الإحسان ٣٦٥)، والبيهتي في السن الكبرى (٢/٣٧، والبغوي في شرح السنة (٥/٣٦٥ رقم ١٧٨).
جميعهم من طريق يحيى بن سعيد.
وأخرجه أحمد في مسند (١/١٦٩ رقم ٣٦٣)، وأبو يعلى في المسند (٢/٥٧، العحاو في شرح معاني الآثار (٤٨٨/١)، وأبو حبان في صحيحه (الإحسان ٣٦٥)، ومن طريق محمد بن عمرو.
كلاهما يحيى بن سعيد، ومحمد بن عمرو) عن واقع بن عمرو عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم به بنجود، وبعضهم مختصراً.
الحكم النهائي عليه الحديث:
أخد صحيحة بعند المؤلف، وهو في مسلم كما تقدم في التاريخ.
207 - أخبرنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب البخاري(1)، حديثنا يحيى بن أبي طالب(2)، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء(3)، أخبرنا هشام بن حسان(4) وشعبة(5).

عن يعلى بن عطاء(6)، عن جابر بن يزيد(7)، عن أبيه(8)*، قال:

صلب بئني النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الحكيم صلاة الفجر، فلم ينسف إذا هو برهلين قاعدين في مسجد، لم يشهد الصلاة مع الناس فدعا بهما فجيء بهما ثم تردد فرأستهما وقال: «ما معنا الهجرت».

قالا: يا نبي الله إننا صلينا في رحالتانا.

 فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

«إذا صلى أحدهما في رحله ثم أتاه الصلاة في جماعة فليصليها».

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

ترجم الرواية:

(1) الحسن بن يعقوب، أبو الفضل النيسابوري.
(2) يحيى بن أبي طالب، محمد بن عبد الوهاب الفراء، وأبي حاتم الرازي.
(3) يعلى بن عطاء.
(4) عبد الله الحاكم.
(5) وفاته: توفي سنة (142 ه).
(6) روى عنه.
(7) روى عنه.
(8) روى عنه: أبو علي الحافظ، وأبو عبد الله الحاكم، وابن منده، وغيرهم.

أقوال العلماء فيه:

- قال الحاكم: «هو أبو الفضل الغدال، كان هو وأبوه من ذوي اليسار والثروة، له خطة ومسجد وبساتين».

- قال أبو الفضل الغدال: «فأفتح هذه الأموال على العلماء والصالحاء، وبري يأوي إلى مسجد».

- وقال الصدوق: «الشخ الصدوق البيل».

- وقال ابن العماد الخيتي: «هو أبو الفضل البخاري الغدال».

- وقال الحاكم: «هو أبو الفضل الحسن بن يعقوب البخاري، صدوق».

- وقال عبد الباري: «بصفح».

- وقال ابن الأعراف: «أبو الفضل الحسن بن يعقوب البخاري».

السيرة (832/150)، العبى (26/24)، شهادات الذهب (217/2).
(2) يحيى بن أبي طالب، جعفر بن عبيد الله بن الزبير، أبو بكر البغدادي.
روى عن: عبيد الوهاب بن عطاء، والي بن عاصم، وأبي بدر شجاع بن الوليد، وزيد بن هارون، وأبي داود الطياري، وزيد بن الحبيب وغيرهم.
روى عنه: أبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو صاعد، وأبو جعفر بن البخترى، وعثمان بن النعيم، وأبو بكر الطيالج، وأبو سهل القطن، وعبد الله بن إسحاق الخراساني، وغيرهم.
وقاله توفي سنة(726هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حامد: «ملحمة الصدق».
- وقال الدارقطني: «ثقة».
- وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: «ليس به بأمس، تكلم الناس فيه».
- وقال أبو بكر البرقائي: «أمرني الدارقطني أن أخرج ليحيى بن أبي طالب في الصحيح».
- وقال أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ: «ليس بالدنيين».
- وقال أبو عبد الله: «خطب أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب».
- وقال الذهبي: «محدث مشهور».
- وقال موسى بن هارون: «أشهد أنه يكتب».
- وقال الذهبي: «عنى في كلامه، ولم يغفل في الحديث».
- قال: هو ضيف.
- مصادر ترجمته:
- سؤالات الأجري لأبي داود (14/14): الجرح والتعديل (98/14)، تاريخ بغداد (14/263-264).
- ميزان الأندلس (120/267)، السير (126/262)، لسان الميزان (126/263).
(3) عبيد الوهاب بن عمارة الحكاف، أبو نصر البغدادي.
والتقاطه: بفتح الحا، المعجمة، وتشديد الفاء الأولى، هذه الخرقة لعمل اختفاف التي تلبس.
روى عن: أسس بن عبيد، وسليمان الشامي، وحميد الطويل، وعبيد، وأبو جريج، وإسرايل، وغيرهم.
روى عنه: إسحاق الكوسيج، وأحمد بن حنبل، ويعتبر بن معين، وعمرو بن محمد الناقد، وغيرهم.
وقاله توفي سنة(726هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: «ثقة»، وقال مرة أخرى: «ليس به بأمس».
- وقال أحمد بن حنبل: «ضعف الحديث مطرب».
 وقال البحاري: «ليس بالقوي عدنه، وهو محتمل».

 وقال أبو حامض: «يكتب حديثه، محله الصدق».

 وقال النسائي: «ليس بالقوي».

 وقال زكريا الساجي: «صدوق ليس بالقوي عندهم».

 وقال الذهبي: «حديثه في درجة الحسن».

 وقال ابن حجر: «صدوق رمياً أخطأ، أنكروا عليه حديثاً في العماس، يقال ادعه عن ثور من الناس».

 قلنت: هو صدوق حسن الحديث كما تدل عليه أقوال أئمة الجرح والتعديل، وخطأً في حديث أو حداثين.

 مما يقع للنقاط، ولكن أحد.

 مصادر توجيهاته:

 التاريخ الكبير (686/273) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (602/179) ، الجرح والتعديل (602/179) ، القياسات على
 حبان (686/273) ، الكامل لابن عدي (602/179) ، تاريخ بغداد (602/179) ، الأنساب (602/179) ، تهذيب الكمال (386/128) ، القدر (602/179) ، القدر (602/179) ، التصانيف (386/128) ، النزاعات (602/179) ، خلاصة
 تهذيب الكمال (602/179) ، شرارات الذهب (602/179).

 (4) هشام بن جعفر الفضوي: أبو عيسايلة الأفغاني، والفردوسي: بضم الالف، وскون الراء. وضم الدال الهمائي. وفي آخرها السين المهملة، نسبة إلى
 درب القراديس بالبصرة، والقاديس بن ابن الأزد.

 روى عن: عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن سيرين. وعكرمة.

 وأبي مجلز، ومشاه بن عروة، وغيرهم.

 روى عنه: يحيى بن سعيد القطان، واين جريج وشعبة، وسفيان الثوري، وسعيد بن أبي عروبة.

 وإبراهيم بن طلحة، وسفيان بن عيينة، وهشيم، ومعتمر، وعند، وغيرهم.

 وفاته: توفي سنة (147ه).

 أقوال العلماء فيه:

 - قال ابن سعد: «كان ثقة - إن شاء الله تعالى كثير الحديث».

 - وقال يحيى بن معين: «ثقة».

 - وقال الجعفي: «بصري ثقة حسن الحديث، يقال إن عنده ألف حديث حسن ليست عند غيره».
ـ وقال أبو داود: "إذا تكلمنا بحديث عن الحسن وعطا، لأنه كان يُرسل، وكانوا يقولون أنه أخذ كتب
حوشبة.

ـ وقال أبو حامد: "كان صدوقاً، وكان يثبت في رفع الأحاديث عن محمد بن سيرين".

ـ وقال علي بن الميني: "أما الحديث هشام عن محمد بن سيرين صحاح، وحديثه عن الحسن عامتها
تدور على حوشبة، وهمش أثب من خالد الحذاء في ابن سيرين، وهشام ثبت".

ـ وقال ابن حجر: "ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن عطا، والحسن مقال، لأنه قيل
كان يُرسل عنهما من السادسة".

الحكم: هشام بن حسان: "ثقة وفي روايته عن عطا، والحسن مقال".

مصدر ترجمته:
التاريخ الكبير (197/8)، الأجر والتعديل (95/6)، الأنساب (4/65)، الخصائص (3/6)، تهذيب الكمال
السيرة (3/65)، الكافش (2/63)، ميزان
الاعتدال (4/3980)، تهذيب التهذيب (26/32)، التقرير (4/218)، خصائص تهذيب
الكمال (4/6)، شرارة الذهب (20/1).

(5) شعبة بن الحجاج تقصص في (138) وهو "ثقة حافظ متقن":

(6) يجلب بن عطاء العامري، الطائع، الواضح.
روى عن: أبيه، ووكيع بن عدس، وعمرات بن حذافة، وأوس بن أبي أوس، وعصرو بن الشريد،
وجماعة كبيرة.

روى عنه: شعبة، وهشام، وفسوان الثوري، وشريك، وحماد بن سلمة، وأبو عوانة، وغيرهم.

وقالت توفي سنة (109ه).

أقوال العلماء فيه:
ـ قال يحيى بن معيج، وأحمد بن حنبل: "ثقة".

ـ وقال أبو حامد: "صالح الحديث".

ـ وقال ابن حجر: "ثقة، من الرابعة".

الحكم: يعني ابن عاط، "ثقة".

مصدر ترجمته:
التاريخ الكبير (145/7)، الأجر والتعديل (20/3)، السيرة (35/2)، الكافش (3/682).
التقرير (3/238)، خصائص تهذيب الكمال (13).

(7) جابر بن يزيد بن الشامض السواك.

والخزاعي: بضم الخف، المعجمة، وفتح الزاي، وفي آخرها اعين المهمة، نسبة إلى خزاعة.

روى عن: أبيه، يزيد بن الأسود.
روى عنه: يعلى بن عطاء.
- نقل المري عن علي بن المديني أنه قال: "لم يرو عنه غيره". تهذيب الكمال (٤/٣٠).
وفاته، لم ألقف عليه سنة وفاته.
أقوال العلماء فيه:
- قال العسالي: "ثقة".
- وذكره ابن حبان في الثقات، خرج حديثه في صحيحه.
- وقال ابن حجر: "صدوق، من الثقات، وأليفه صحيحة".
قلت: هو ثقة، وثقة العسالي، وابن حبان خرج حديثه في صحيحه.

مصلحتي توجيه:
التاريخ الكبير (٤/٢٠٠)، الاجرح والتعديل (٢/٤٨٧/٢)، التحيات لابن حبان (٤/٥)، الأنساب (٢/٣٠، ٣٠، ٣٠، ٣٠)، تهذيب الكمال (٢/٤٣)، الكاسيف (١/٣٠)، تهذيب التهذيب (٢/٤١)، التريب (٢/٤٣).

(٨) يزيد بن السواد، أو ابن أبي السواد، الخزاعي، وبيقال الهاروني، أبو جابر.
صحابي.نزل الطائف.
روى عنه: جابر بن يزيد ولده.
مصلحتي توجيه:
- أسد الغابة (١/٤/٢)، الإصابة (١/١/٨)، التريب (٢/٣٦٤).

الحكم على إنساء الجرائج:
إسناده ضعيف، فيه: يحيى بن أبي طالب وهو ضعيف.
التخريج:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/٢١، رقم ٣٩٣)، ومن طريق البراني في الكبير.
(٢/٣٢، رقم ٢٠٨).
واخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٣/٦٧، رقم ١٦٣٨)، والدار القطبي في سنة (٤/١٣، رقم ١٩٣٨) من.
 طريق يزيد بن هارون.
كلاهما (عبد الرزاق، ويزيد بن هارون) عن هشام بن حسان به بنحوه.
وقرن عبد الرزاق في سنده (هشام بن حسان) ب (الكروي)، وقرن ابن خزيمة والدار القطبي في
إسنادهما (هشام بن حسان) بـ (شعبة، وشريك).

وقد تزوج هشام بن حسان عليه.

أخرجه أبو داود في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة (1/387، و756). والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة (1/247، و218). والنسائي في المسجد، باب إعادة الفجر مع الجماعة من صلى وحده (1/112، و858). وأحمد في المسند (18/1764)، والبيتاني في مسنده (2/575، و1343)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/274)، والدارمي في سنن (1/377/1)، وابن أبي عاصم في الأخاديش والمشتقات (3/1346، و1462).، وابن خزيمة في صحيحه (3/367، و576، و1638)، والطحاوي في شرح مسائي الآثار (3/1632، و434، و356، و1565)، والطبراني في المعجم الكبير (2/236، و437)، والدارقطني في السنن (1/413، و1/190، رقم 1) من طريق هشيم.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (2/311، و1638).، والبيهقي في السنن الكبرى (2/301) من طريق سفيان الثوري.

كلاهما (هشيم، وسفيان الثوري) عن يعني بن عطاء به بنحوه.

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقال ابن حجر في التلميذ (2/309) «وصححه ابن السكن، وقال الشافعي في المقدم: إن سماه مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا ابنه جابر راوي غير يعني». 

قلت: (الطالب ابن حجر): «يعني من رجال مسلم، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا جابر بن يزيد راوياً غير يعني: أخرجه ابن متنده في المعرفة من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حمامة، عن عبدالملك بن عمير، عن جابر».
قلت: الإسناد الذي أشار إليه ابن حجر في المعرفة لا ينتمي أخرجه الدار قطبي في سنة:

(14/437) عن ابن أبي داود، حدثنا عمرو بن خفض الوصافي، ح، وحدثنا الحسن بن إسماعيل، محمد بن سليمان النعماني، قالا: حدثنا محمد بن عمرو بن حنان، قالا: حدثنا بتقيه، حدثني إبراهيم بن ذي حمaja، حدثني عبد الملك بن عمير، عن جابر بن يزيد، عن أبيه، عن النبي ﷺ، نحو حديث شعبة.

والحديث شاهد من حديث أبي ذر.

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد، ومواضيع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (488/1 رقم 238، 488) مرفوعاً بلفظ: (كيف أنت إذا كنت عليك أمر؟)

يؤخرن الصلاة عن وقتها، أو يغدون الصلاة عن وقتها، قال: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك دافئة).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، وصححه الترمذي، وإن السكن، ابن حجر.

وله شاهد في صحيح مسلم كما تقدم في تخريجه.

غرير الحكيم:

تُرَعَّد: بضم أوله وفتح ثالثه، أي: تتحرك. من أرعد الرجل؟ إذا أخذته الرعدة وهي الفزع والإضطراب.

انظر: عون المعوب شرح سن أبي داود (199/2).

فرانصهما: جمع فريصة: وهي اللحمة التي بين جنبي الدابة وكتفيها، أي: ترجف من الخوف.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/432).

رحالة: جمع رحل هو المنزل.

انظر: عون المعوب شرح سن أبي داود (199/2).
208- حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار(1)، حدثنا أحمد بن حازم ابن
أبي غرزة(2)، أخبرنا جعفر بن عون(3)، عن هشام بن عروة(4)، عن أبيه(5)، عن أم
هاني(6)* أن رسول الله ﷺ دخل عليها فقال:
«هل عنيحكم من غنِّمة؟»
قالت: لا يا رسول الله.
قال: «فاتحتوها، أو أفتحوها: فإن فيها بركة».

(*) في (ب) رضي الله عنها.

ترجم الرواية:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار: تقدم في (172) وهو : «ثقة  ».
(2) أحمد بن حازم بن محمد بن يونس بن أبيك غرزة، الخفاري. أبو عمرو الكوفي.
والخفاري : بكسر الفين المفعمة، وفتح الفاء، وفي آخرها الاء المهملة، نسبة إلى غفار.
روى عن جعفر بن عون، وعلي بن عبد، وأحمد بن يونس، وغيرهم.
روى عنه: أبو العباس بن عقدة، ومطَّن، وابن ذهيم الشيباني، وإبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم،
وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (276هـ).

أقوال العلماء فيه:
- ذكره ابن حبان في الثقات، وقال : «كان منتقنا ».
- وقال ابن ناصر الدين : «كان ثقة ».
- وقال النهدي: «الحفاظ أبو عمرو محتوى الكوفة، صنف المسند والتصانيف ».

الحكم: أحمد بن حازم بن أبي غرزة : «ثقة ».

مصادر توجيهه:
الجرح والتعديل (2)، الثقات لابن حبان (44)، الأنساب (44/4)، تذكرة الخفاط (594/4)
(2)، السير (239/13)، العبر (176/4)، طبقات الخفاط (ص 276)، شذرات الذهب
(168/1).

(3) جعفر بن عون: تقدم في (202) وهو : «ثقة ».
(4) هشام بن عروة بن الزبير، تقدم في (152) وهو «ثقة قتيبة».

(5) عروة بن النجز بن الحوام، تقدم في (152) وهو «ثقة قتيبة مشهور».

(6) أم هانع، بنت أبيه طالب الهاشمية.

اسمها : فاكهطة، وقيل هند. لها صحبة، ابنه عم الرسول ﷺ. وقد خطبها النبي ﷺ، روت عن النبي ﷺ أحاديث.

روى عنها : حفيدها هارون، وأبي عمها عبد الله بن عباس، وأبيها جعده، وعروة بن النجز، وآخرون.

مانت في خلافة معاوية.

مصادر نشرتها:

الإضافة (8/1888-1902)، الترتيب (2/26).

الحكم على إنسان الجراحين:

إسناده صحيح، رجلة ثقات كله.

التخريج:

أخرجه ابن ماجه في التجارات. باب اتخاذ الماشي (2/773/4 رقم 430)، والطبراني في المجموع الكبير (2/479 رقم 390) من طريق وكيع.

وأخبره أحمد بن مسندم (5/773/81 رقم 27381) وتاريخه في المندد (5/799 رقم 2131) عن أبي معاوية.

والطبراني في الكبير (2/477/3 رقم 240) من طريق إسماعيل بن عباس.

وعبد الله بن محمد بن يحيى.

واختيب في تاريخ بغداد (7/71 من طريق أبي معاوية أيضاً.

أروعتهم (وكيع، وأبو معاوية، إسماعيل بن عباس، عبد الله بن محمد بن يحيى) عن هشام بن عروة به بنحوه.

قال البصيري في مصباح الزجاجة (ص53) : «هذا إسناد صحيح، رجالة ثقات».

وصححه الألباني أيضاً كما في السلسلة الصحيحه (2/7174 رقم 273).

واختلف في هذا الحديث على هشام بن عروة، فرواه يحيى بن سعيد عنه، عن أبيه مرسلاً.

ورواه ابن الهاد عنه، عن أبيه، عن عائشه مرفوعاً.
أما رواية يحيى:
فأخبرها إسحاق بن راهويه في المسند (٢٨٨/١٧ رقم ٢١٢٩) عن يحيى بن سعيد.

وكذا في (٢٨٨/١٨ رقم ٢١٣٠) عن عبده بن سليمان.

كلاهما (يحيى بن سعيد، وعابدة بن سليمان) عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله
قال لأم هاني: «يا أم هاني؛ اتخذت غنايا؟ فقالت: لا، فقال: اخذيها فإنها بركة».

هكذا رواه عروة مرسلاً، ورجاله ثقات، يحيى بن سعيد هو القطان، وعابدة بن سليمان

الكلابي، ثقة ثبت كما في التقرير (٣٦٩).

وأما رواية ابن الهاد:
فأخبرها ابن المقري في مجمعه (٢٠/١٢٧ رقم ٧٣٣)، عن أسامة بن علي بن سعد بصر.

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، حدثنا أبو زروة وهب الله بن راشد.

والطبري في تهذيب الآثار (كمما ذكره الخافي في النكت الظراف ١٢/٥٥، والدار قطني
في العلل ٥/٢١١ نقلنا عن مسند المحقق).

كلاهما: عن حيوة بن شريح، عن ابن الهاد، أن هشاماً حدثه، عن أبيه، عن عائشة

مرفوعاً.

ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، ثقة مكثف، كما في التقرير
(٢٠/٢)، وحيوة بن شريح الحضري: ثقة كما في التقرير (١٨٥)، وهب الله بن راشد، قال

أبو حاتم (٢٧/٥): محله الصدق.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/١٧٧، رقم ٧٧٣): «وقد سنده صحيح على شرط
الشيخين».

قال الدارقطني: «والصحيح قول من قال: عن هشام، عن أبيه، عن أم هاني».

ولننه شاهد من حديث عروة البارقي:

أخبره ابن ماجه في الموضع لسابق (٢/٧٧٣ رقم ٢٣٠٥)، وأبو يعلي في مسندنا.
(۱۲/۲۰۸۹ رقمن送上عداد ۱۸۲۸)  عن عبد الله بن خير، عن عبد الله بن إدريس، عن حسين، عن عامر، عن عروة البارقي مرفوعاً بلفظ: (الابل عز لاهلها، والغنم بركة واخير معقود في تواصل الاحبل).

قال البوصيري في مصاحيح النجاح (ص ۶۱۵): "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

فقد احتجا بجميع رواته".

خلاصة الحكم:

الحديث كما تقدم صحيح من طريق المؤلف ولا يضر ما ذكر من خلاف. فإن الدارقطني رجح الرواية الموصلة. وهم الأكبر، وصححه أيضًا البوصيري، والألباني في الصحيحه كما تقدم.
209- أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني(1)، حدثنا أحم
 ابن مهار بن خالد البازدي(2)، حدثنا خسبر بن بكر بن خسبر(3)، حدثنا حماد
 بن شعيب الخماساني(4)، حدثنا أبو الزبير(5)، عن طاووس(6)، عن عبد الله بن
 عباس(7)، عن البراء بن عازب(8)- رضي الله عنهما(9) - قال:
 نزل رسول الله ﷺ ظهر ممر فأهدى له رجل حمارا فردّها النبي ﷺ وقال
 للرسول :
«أقرأ السلام وقل له: إياك وأنا حزرت لرقة هجينك». 

(*) في (ب) - رضي الله عنه.

ترجم الرواية:
(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، تقدم في (146).

(2) ولم يوثق ولم يخرج، واتفق المترجمون على أنه محدث عصره ومصره، فأحديته في درجة الحسن.

(3) خسبر بن بكر بن خسبر.

رواية عن: مسهر بن كدام، وأبيه بكر بن خسبر، وبيان بن أبي إسحاق.

رواية عنه: محمد بن عبد الملك الدققي، ووذار بن سليمان الدققي، وحسن بن عرفة، وجعفر الصائغ،
أحمد بن الفرات، وحمدان بن علي الوراق، وغيرهم.

وقتاه: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
- ذكره ابن حبان في التقاط.
- وقال صالح بن محمد بن جزيرة: "ضعف".
- وذكره الذهبي في (المغني في ضعفاء الرجال)، وذكر قول صالح جزيرة.
- قلت: والراجح من حاكمه - والله أعلم - أنه ضعيف.

مصادر ترجمته:
الأجر والتعديل (3/246/2)، التقات لابن حبان (8/323)، تاريخ بغداد (411/2)، لسان الميزان (8/245/2).

الغزالي في الضعفاء (689/1)
(4) حماد بن شعبان الحنائي: أبو شعبان الكوفي.

والحماني: بكسر الحاء المهملة، وفتح الحاء المشددة، وهي اخراً تون بعد الأنف، نسبة إلى قبيلة بني حميان.

رومى: أبي الزبير المكي، وربي بن أبي ثابت، وسلمه بن كهيل، والأعمش، وغيرهم.

روم عنه: عبد الأعلى بن حماد النصرى، وأبو زكريا يحيى بن الحميم بن عبدالله بن ميمون بن عبد الرحمن الحماني، وموسى بن أعين، وأحمد بن يونس، وبيحي الوحاظي، وغيرهم.

قاله: قال—he في ميزان الاعتدال (596/1): "وأحدهما بقي إلى حدود السبعين ومائة".

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين والنسائي: "ضعف".
- وقال البخاري: "فيه نظر" (*).
- وقال أيضًا: "منكر الحديث" (**).
- وقال أبو حامد: "ليس بالقوي".
- وقال أبو زرعة: "كوفي ضعيف الحديث".
- وقال عبد الرحمن بن أبي حامد: "سن أن أحد بن حبل عن حماد قال: "لا أدري كيف هو؟ ".
- وذكره ابن حبان في المجردرين: وقال: "يدلب الأخبار".

(*) قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث، ص (89).
(**) قال البخاري إذا قال في الرجل: "فيه نظر فإنه يكون في أدنى الحنابل وآدأه عند، ولكنه لطيف العبارة في التجريح".
---

- وقال المعمري اليمني في التنكيل (571): "قل إلى عنه".
- قوله: "فيه نظر يقضي العلم في صدقة الرجل تغلب".
- وقال الكوفي في ميزان الاعتدال (616): "قل إلى عنه".
- البخاري إذا قال في الرجل: "فيه نظر فإنه لا يقول هذا إلا من يتهمه غالبًا".
- وقال أيضًا: "قل إلى عنه".

- وذكره ابن حبان في المجردرين، قال: "يقل إلى عنه".

- قال الدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف في ضوابط الحرح والتعديل، ص (150): "وكلام الحافظ الذي ذهب سلفًا ليس له معنى أول".
- قوله: "مقربًا"، وقال في الثاني: "قل أن يكون"، وقال في الثالث: "يعني أنه مته أو ليس بثقة".

(1) منكر الحديث:

صرح البخاري بصاصلاحه حيث قال: "من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تخل الرواية عنه".

انظر: ميزان الاعتدال (576/1)، وisans الميزان (200/1).
- وقال السعدي: "يقلب الأخيوه ويرويها على غير جهتها".
- وقال الساجي: "فيه ضعيف".
- الحكم: حماد بن شبيب الخماني: "ضعيف".

مصاحف ترجمة:
(5) أبو الزبير الخطابي: "تقدم في (١٤١) وهو "صدى"، يُذكَر.

(6) طلاوس بن مكيان البخاري، أبو عباس الأبوخليج، مؤلفهم، الفارسی.

يُقال اسمه ذكره، وطلاوس لقب.
رواية عن: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم.
رضي الله عنهم.
رواية عنه: أبو الزبير المكي، وليث بن أبي سليم، وعمرو بن مسلم الجندي، وهشام بن حسير،
وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (١٦٠ هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معيين: و أبو زرعة: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة قهية فاضل، من الثمانة".
- الحكم: طلاوس: "ثقة قهية".

مصاحف ترجمة:
التاريخ الكبير (٢/٢٥٥/٢) ، الجرح والتعديل (٤/٥٥) ، تهذيب الكمال (٥٥/٣٧٩) ، السير (٣٧/٤٩) ، الك afsf (٢/٤) ، العصر (٥٦/٤) ، تشريیب التهذیب (٣٧٧/٤) ، شذرات الذهب (١٣٢/٤) ،
(٧) عبيط الله بن عباس، صحابي جميل، تقدم في (١٣٢).
(٨) السبعة بن معاذ، صحابي تقدم في (٢٠٢).

الحكم على: إسناد الجروجاني.

إسناد ضعيف.

فيه: خبيس بن بكر بن خنيس، وحماد بن شبيب الخماني، وكلاهما ضعيف.
- وفيه عنترة أبي الزبير وهو مدنس ولم يصرح بالتحديث وتدليسه من الطبقة الثالثة كما تقدم بيان ذلك.
- في ترجمته.
التخريج

أخرهج ابن خزيمة في صحيحه (179/4 رقم 7639 عن طريق زهير) عن أبي الزبير به

بنحوه.

ونقل ابن حجر في إشاع المهرة (482/3 رقم 760) عن الحاكم قوله: "إن عادة ابن خزيمة في الأحاديث التي يخرجها لا على شرطه، أني يقطع إن سعاده هكذا".

قلت: يعني أن ابن خزيمة يذكر طرفًا من إسادة. كأن يقول: رواه زهير كما في إسادة هذا. ومنتهه كاملاً، ثم يسوق إسادة إلى ذلك الراوي الذي ذكره.

وأختلف فيه علي طاووس، فرواه الحسن بن مسلم عنه، عن ابن عباس، عن زيد بن أرقم مرفوعًا.

أخرهج مسلم في الحج، باب تحريم الصيد للمحرم (8215 رقم 11955 عن زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم به. بلغه: "أهدي له عضو من قلم صيد فرده. فقال: إننا لا نأكله، أنا حرم.

ولنته شاهد من حدث:

(1) الصعب بن جثامة:

أخرهج البخاري في الهبة، باب قبول الهدية (262/5 رقم 2573)، ومسلم في الموضع السابق (850 رقم 11963) بلفظ: "أهديى لمسلم الله حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء، أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إننا لم نرده عليك، إلا أنا حرم" واللفظ للبخاري.

(2) وحديث ابن عباس:

أخرهج مسلم في الموضع السابق (851/2 رقم 11964) بلفظ: "أهديى الصعب بن جثامة إلى النبي حمار وحشي وهو محرم فرده عليه، وقال: لو لا أنا محروم لأقبلناك".
خلاصة الحكم:

إسناد المؤلف منكر، والصواب رواية الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، عن جابر كما أخرجه مسلم، وله شاهدان تقدم تخريجهما.

غريب الحصين:

مرّ: يفتح أوله وتشديد ثانيه، موقع على مسافة من مكة.

انظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والموافق (٤/١٣٢٢).
210. أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي(1)، حدثنا الحسن
بن أحمد بن المنصور الصنعاني(2)، حدثنا عبد الله بن أبي غسان(3)، حدثنا موسى بن
عيسى بن خُنْسَي التلخِي (4)، عن منفصل (5)، عن الأوزاعي (6)، عن ربيعة ابن
يزيد (7)، عن وَاثِيَةَ (8). قال: 
خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: «تَعَوْمُونِ أنَّكُمْ فَقَاتُواَ أَلَا إِنَّكُمْ
من أولكم وفَقِيْهُ، وَنَتَبِّعُونِهِ أَفْخَادًا، وَيَهْلُكُ بِغَدْشَكُمْ بَعْضًا»

(*) في (ب): رضي الله عنه.

ترجم الرواة:
(1) محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي. 
(2) الحسن بن أحمد بن المنصور الصنعاني.
روى عن: محمد بن عبد الرحمن بن شروس.
روى عنه: محمد بن الحسن، ومحمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي.
وفاته: لم أُفق على سنة وفاته.
أقوال العلماء فيه:
لم أجد فيه جريحا ولا تعديلًا عند أحد من العلماء، ومن كانت هذه حاله فهو مجهول الحال.
مصادر ترجمته:
الأكمال (7/245).
(3) طيب الله بن أبي سفيان هو: عبيد الله بن براعة بن يوسف بن أبي بكر، برهنة بن أبي موسى، الأشجع.
روى عن: أبي أسامة، وعبد الله بن إدريس، وموسى بن عيسى القاري الإخياط، ومحمد بن فضيل،
والفضل بن موفق، ومحمد بن القاسم الأندلسي، وغيرهم.
روى عنه: البخاري، تعليقًا في موضع واحد، ومسلم، وأبو زرعة، وموسى بن هارون، ومحمد بن عبد الله
الخضري، والحسن بن سفيان، وأحمد بن محمد بن إبراهيم المرموزي، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (324هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال أحمد بن حنبل: "ليس به بأيام".
- وذكره ابن حبان في التقات، وقال: "يُعطي".
- وقال ابن قانع: "صالح".
- وقال الذهبي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "صدوق، من العاشرة".

الحكم: عبد الله بن أبي غسان: صدوق.

ملاحظات ترجيجه:

التقات (3628/3628، تهذيب الكمال (96/7)، الكافع (70/7)، تهذيب التهذيب (137/5).

تقريب التهذيب (4، 2، 1).

(4) مسند بن عيسى بن خنيس الاليثي الفارع: الخطاب، الكوفي.

والخطاب: ينحى الحاكم المجتهد، وتزديح البياء الملونة، باتباعين من جنها، في آخرها الطاء المهمة، يقال من يخطيط الباء: الخطاب.

روى عن: زرارة، ومفضل بن يونس، وغيرهما.

روى عنه: إسحاق بن راهوية، ومحمد بن عبد الله بن ثور، وعبد الله بن بدر الأشعري، ومحمد بن أبي البخلة، وغيرهم.

وقتله: توفي سنة (818ه).

أقوال العلماء، فيه:

- ذكره ابن حبان في التقات.
- وقال محمد بن عبد الله الحضري (مطغين): "كان ثقة".
- وقال ابن حجر: "صدوق، من التاسعة".
- قالت: هو "ثقة".

فقدم روى عنه جمع، ووثبته مطغين وابن حبان في التقات، وروى له مسلم في الصحيح، ولم آلف فيه على جرح.

ملاحظات ترجيجه:

التقات لابن حبان (9/162، الأنساب (2/425)، تهذيب الكمال (274/274)، الكافع (2/161).

تهذيب التهذيب (287/2)، التقریب (2/3235/10).

(5) المفصل بن بنس الجغفری: أبو بنس الصوفی.

والجغری: يضم الحج، وسكون العين المهمة، وفي آخرها الغاء، هذه النسبة إلى القبلة.

روى عن: الأوزاعي، وإبراهيم بن أدهم، وعلي بن نزار بن حبان الأداسی، والوليد بن يُكَر أبي حبان، وغيرهم.
روى عنه: الحسن بن الربيع، وعبد الله بن مهدي، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الله بن المبارك.
وعصمة بن سليمان، وموسى بن عيسى الفارئ، وغيرهم.
وفاته: توقي سنة (786ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حامد: ويجي بن معين، والذهبي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الساهمة".
الحكم: المنصل بن يونس: "ثقة".

مصاحبه ترجمته:
التاريخ الكبير (4/6/64، الجرح والتعديل (317/389)، الأنساب (268/22)، تهذيب الكمال (285/76)، (52/76)، الكانف (197/22).
(6) إبراهيم بن عبد الوسمان، تقدم في (146) وهو: "فقيه، ثقة، جليل".
(7) ربيعة بن يزيد الأنصاري، أبو شهيب الحمضاني.
والإياد، يكسر الألف، وفتح اليا، المتقوطة باثنين من تحتها، وفي آخراً الدال، نسبة إلى إياد بن نزار ابن معد بن عدنان، وشعبة منه القبائل.
روى عن: وائلة بن السCUS، جبير بن نفير، وأبي إدريس الخولاني، وغيرهم.
روى عنه: الأوزاعي، وفرج بن فضالة، وحبيبة بن شريح، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (126ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد والمجلي والنسائي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة عابد، من الرابعة".
الحكم: ربيعة بن يزيد: "ثقة".

مصاحبه ترجمته:
التاريخ الكبير (4/6/64، الجرح والتعديل (317/389)، الأنساب (268/22)، تهذيب الكمال (285/76).
(7) ربيعة بن يزيد الأنصاري، أبو شهيب الحمضاني.
(8) وائلة بن السCUS بالقاف، ابن مكحول الليثي.
صحابي مشهور، أسفل قبل تبوك، وشهداء.
روى عنه: ربيعة بن يزيد الأيادي، ومكحول، وأبو إدريس الخولاني، وبشر بن عبد الله، وغيرهم.
كان من أهل المثناة، ثم نزل الشام، وعاش إلى سنة خمس وثمانين، وله مائة وخمس سنين.

مصاحبه ترجمته:
الإصابة في تعيين الصحابة (6/426) ، التقرير (628/1).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف ، فيه : الحسن بن أحمد بن المسلم الصناعي وهو مجهول الحال .

التخريج:

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (7/1 رقم 90) عن طريق محمد بن أبان البلخي ، عن موسى بن عيسى القاري ب بنوجو .

وقد توغت المفضل بن يونس عليه .

أخرجه أحمد في مسند (6/186/1 رقم 77868) عن أبي المغيرة .

وأبو يعلى في مسند (3/273/1 رقم 74889) من طريق بشر بن بكير .

وأخرجه أبو يعلى أيضا (3/175/1 رقم 74890) ، وابن قانع في مسجد الصحابة (6/393/1 رقم 1161) ، والطبراني في المعجم الكبير (22/169 رقم 137) جميعهم من طريق محمد بن كثير .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 15/21 رقم 2646) من طريق الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد .

وقد توغت الأوزاعي عليه .

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3/1424/1 رقم 1523) من طريق معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن نجاح .

قال الهيثمي في المجمع (7/306): "رواه أحمد وأبو يعلى ، والطبراني ، ورجال أحمد رجال الصحيح" .

وقال الألباني في الصحيفة (2/531 رقم 851) عن إسناد أحمد : "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين متصلا السماع" .

ولمته شاهد من حديث سلمة بن نفث بن نفث والمعاوية .
أما حديث سلمة بن نفیل: 
فأخبره أحمد في المسند (28/164/1 رقم 16964).
والطبراني في مسند الشاميين (329/386 رقم 786).
وابل حبان في صحيحه (الإحسان 180/677 رقم 180).
ثالثتهم: من طريق أبي المغيرة، حددنا أرطاة بن المنذر، حددنا ضمرة بن حبيب عن سلمة
بن نفیل السگوئي بلذه: (زغ وهو يوحى إلی أنی مکْفَت غیر لابش فيكم، ولست بآليين
بعدي إلا قليلاً، بل تلبیون حتى تقولوا متنى؟ وتأمنني أفناذا يتنى بعضكم بعضنا، وبين يدي
الساعة موتان شديد، وهذه سنوات الزلزل، واللفظ للطبراني.
قال الهيثمي في المجمع (7/206): (رواه أحمد والطبراني والبازر وأبو يعلى ورجال أحمد
رجال صحيح).
وقال الألباني في الصحیحه (2/531 رقم 851) عن إسناد أحمد: (وهذا إسناد صحيح
أيضاً متصل).
وأما حديث معاوية:
فأخبره أبو يعلى في المسند (12/355/13 رقم 3686).
والطبراني في الكبير (19/386/9 رقم 905).
كلاهما: من طريق الوليد بن مسلم، عن مروان بن جناح، عن ابن حليس، عن معاوية
مرفوعاً وفيه: (تزعمون أني من آخركم وفاة، لا، واني من أولكم وفاة ونشيعني أفناذا يضرب
بعضكم رقاب بعض). 
أخبره أبو يعلى مختصراً، والطبراني ضمن حديث طويل.
قال الهيثمي في المجمع (7/206): (رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، والكبير،
ويرجالهما ثقات).
فيه مروان بن جناح، قال ابن حجر في التقريب (5/625): (لا يأس به)، وقال الذهبي
في الكاشف (٢/٢٥٣) : «ثقة . ابن حلبص ، هو يونس بن ميسرة بن حلبص ، ثقة ، كما في التقريب (٦١٤) .

خلاصة الحكم:

إسناد المؤلف يرتفع إلى درجة الصحة ، لوجود المتابعة . وقد صححه الألباني ، وله شاهدان صحيحان تقدم تخريجهما .
211. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (١) (٣٠) ، حدثنا هلال بن العلاء الرقيّ(٢) ، حدثنا أبي (٣) ، حدثنا طلحة بن زيد (٤) ، عن الأوزاعي (٥) ، عن يحيى بن أبي كثير (٦) ، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن (٧) ، عن أبي قتادة (٨) (٩) قال:

قيق حنّاك نكبك يا رسول الله (٠) فقال: "أنهم كانوا أصحابنا عكرّمين، وأنت أحب أن أصافحهم.

ترجم الرواة:

(١) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (١٥٧) وهو "ثقة".

(٢) هلال بن العلامة بن هلال بن عمرو الباهلي، أبو عمرو الودّ.

روى عن: أبيه العلاء، والخاج بن محمد، وعبد الله بن جعفر الرقي، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن يعقوب، والسلاحي، وخيتة بن سليمان، وأبو بكر التجنيد، وغيرهم.

وفيته، توفي سنة (٢٨٠ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال النسائي: "صالح".
- قال الذهبي: "صدوق".
- وقال ابن حجر: "صدوق، من الخادمة عشرة".

الحكم: هلال بن العلاء: "صدوق".

مصادر ترجمته:

تهذيب الكمال (١٤٣٥)، السير (٢٠٩/١٢)، الكاتش (٢٥١/٣)، تذكرة الحفاظ (٢٦٢/٦، ٢٦٣/٨)، ميزان الاعتدال (٢٤٨/٢، ٢٤٩/١، ٢٥٠/٤)، تهذيب التهذيب (٢٥٠/٤، ٢٥٠/٤)، التقريب (٢٤٤/٤)، طبقات الحفاظ (٤١٢/٤)، الخلاصة (٣٦٥/٣)، شذرات الذهب (١٨٦/٢)

(٢) العلاء بن هلال بن عمرو الباهلي، أبو محمد الرقي.
روي عن: ضحية بن زيد الأنصاري، وهشيم بن بشير، وحماد بن زيد، والوليد بن مسلم، وغيرهم.
روي عنه: ابنه هلال بن علاء، وعلي بن الحسن الناصري الأنصاري، وعمرو بن محمد النافذ، وإبراهيم بن
يعقوب الخوجاني، وحفص بن عمر بن الصباح الرققي، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة 216 هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنه يزيد بن هارون أحاديث موضوعة".
- وقال النسائي: "يروي عنه ابنه هلال غير حديث منكر، لا أدري منه أي أو من أيه؟".
- وقال ابن حبان: "كان من يقلب الأسانيد، وغيير الأسانيس، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
- وقال ابن حجر: "فيه، ابن من التاسعة".

الحكم: العلاء بن هلال "ضعف الحديث".

مصدر نزحته:

(4) طالقة بن زيد القرشي، أبو مسكين، أبو محمد الوقي.

روي عن: الأوزاعي، وهشام بن عروة، وسيفان اللثري، وغيرهم.
روي عنه: علاء بن هلال، وفقيه بن الوليد، والمعافي بن عمران الموصلي، وشيبان بن فروخ، وغيرهم.
وفاته: لم يُذكر في سماعاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال أحمد بن حنبل: "ليس بذال، قد حدث بأحاديث مناكير".
- وقال أبو داود: "كان يضع الحديث".
- وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يكتب حديثه".
- وقال النسائي: "منكر الحديث، ليس بثقة".
- وقال ابن حبان: "منكر الحديث جداً، يروي عن النفقات المقلوبة، لا يحل الاحتجاج بخبره".
- وقال ابن عمري في الكامل، وساق له عدة أحاديث قال في بعضها أنها موضوعة، وقال في بعضها أنها
باطلة، وقال: "وطالقة هذا أحاديث مناكير غير ما ذكرت".
- وقال الدارقطني: "ضعف".
- وقال أبو نعم الأصبهاني: "حدث بمناكير، لا شيء".
- وقال ابن حجر: "متروك من الثمانية".

الحكم: طالقة بن زيد "متروك الحديث".
ملخص ترجمته:

الجرح والتعديل (4/279–280) ، المجروحين لابن حبان (383/1) ، الكامل لابن عدي (5/179) ، تهذيب الكمال (2/54) ، الكاشف (4/279/8) ، التقرب (1/279) .

5) عباس بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الأوزاعي: تقدم في (149) وهو "ثقة".

6) يحيى بن أبي دكين: تقدم في (167) وهو "ثقة".

(7) أبو سلمة بن عباس بن معاوية: تنكر في (146) وهو "ثقة".

(8) أبو قتادة النصاري: "أثراً (ويل ذلك: النجوم ربعي - بكسر الراء، وسكون الموحدة بعدها مهملة - السلمي - يفتح تحت المد)".

صحابي، شهد أحدا، وما بعده من المشاهد وكان يقال له فارس رسول الله ﷺ.

روى عنه ابنه: ثابت وعبد الله، ومولاه: أبو محمد نافع الأفغع، وأنس، وجابر، وعبد الله بن رباح.

وسعد بن كعب بن مالك، وعطاء بن يسار، وآخرون.

وفاته، مات سنة (556ه).

ملخص ترجمته:

الإضابرة (7/279، والتقريب (2/463/2)).

(9) بن النجاشي: هو: "أصحابي النجاشي". ملك الخشبة، أسلم في عهد النبي ﷺ وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه، وأجابهم ومع كبار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة، وتوفي ببلاده قبل فتح مكة، وصل عليه النبي ﷺ بالحدثة وكثير عليه أربع.

ملخص ترجمته:

أسد الغابة (1/178/1).

الحكم على إسناد المجروحين:

سنده ضعيف جدا فيه: طالحة بن زيد وهو متروك الحديث، والعلاء بن هلال وهو ضعيف.

التقريب:

أخذه الطبراني في الأحاديث الطوال (ص 129 رقم 15) عن حفص بن عمر الدقي.

وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/104) عن محمد بن إسحاق.

والصبداوي في مجمع شيوخه (ص 97) عن أبي بكر محمد بن الحسن.

والبيهقي في الدلائل النبوة (2/2607) عن طريق أبي سعيد بن الأعرابي.

واختطاب البغدادي في الفقه والمتناف (2/383) عن طريق أحمد بن سلمان

النجاد.
وأبو نصر حاجي بن الحسين البازار في فواتحه كما في التدوين كما في التدوين في أخبار قروين للرافعي (12/1) من طريق محمد بن أيوب.

ستتهم (حفص بن عمر، محمد بن إسحاق، محمد بن الحسن، وأحمد بن سلمان النجاد، وأبو سعيد بن الأعرابي، محمد بن أيوب) عن العلاء بن هلال به بنحوي.

قال البهتري: (تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (232/2 - 324 رقم 2490) سألت أبي عن حديث رواه العلاء بن هلال، عن طلحة بن زيد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي قناد، فذكره.

فقال أبو: (هذا حديث باطل، وطلحة بن زيد ضعيف الحديث).

خلاصة الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف جداً، فيه طلحة بن زيد متروك الحديث، ومداره على العلاء بن هلال وهو ضعيف أيضًا، وقال ابن أبي حاتم: (هذا حديث باطل).
212. حدثنا أبو علي الحسين بن علي (1)، حدثنا محمد بن زكريا بن دينار (2)، حدثنا ابن عاشرة (3) قال:
قال هرم بن حيان (4):
«ما عصي الله (1) كريم ولا آخر الدنيا على الآخرة حكيم».

(*) في (ب) تعالى.

تلاسم الرواية:
(1) أبو علي الحسين بن علي بن الحسن الوراق الكرجي، تقدم في (100) وهو مجهول.
(2) محمد بن زكريا بن سفيان الغلبي، تقدم في (100)، وهو «ضعف».
(3) عبيد الله بن محمد بن عاشرة، تقدم في (100)، وهو «ثقة جواد».
(4) هرم بن حيان الرزغني، البصري.

روى عن: عمر رضي الله عنه.
روى عنه: الحسن البصري وغيره.

وقد قال ابن حيان في النغاشة (5/513): «مات في غزوة له، ولا يعلم وقته».

آقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: «كان عاملاً للعمر، وكان ثقة، له فضل وعبادة».
- وعده ابن أبي حاتم في الزهاد الثمانية من كبار التابعين.
- وذكره ابن حبان في النغاشة.
- وقال ابن عباس: «هو من صغار الصحابة».
- وقال الذهبي: «أحد العبادين».
- وقال الحكم، هرم ابن حبان «ثقة».

مصادر ترجمه:
تاريخ البخاري (8/243)، الجرح والتعديل (8/110)، النغاشة لابن حبان (5/106)، حليلة الأولياء.
(2/119)، أسد الغابة (4/276/6)، السير في 48/6 ، الإصابة (4/618/6).

الحكم على الإسناد:
سنده ضعيف فيه: أبو علي الحسين بن علي وهو مجهول. محمد بن زكريا بن دينار وهو ضعيف.
التخريج:

أخرجه الدينوري في المجالسة (7/1361 رقم 3) عن أحمد بن صحيف، حديثنا إبراهيم بن حبيب.

حدثنا هارون بن معروف، عن ضمرة قال: قال هرم بن حيان فذكره.

إبراهيم بن حبيب، وهارون بن معروف، وضمرة، وهو سعيد بن أبي حنة، ثقات كما في
التقريب (ص/88 وص/566، وص/280).

الحكم النهائي:

الأثر صحيح من غير طريق المؤلف، كما تقدم في تخريجه.
213. حثنا أبو علي الحسين بن علي (١) حثنا محمد بن زكريا (٢) قال:

أَنْشِدْ لُصَالِحَ بِنِ عَبْدُ الْقُدْسِ (٣) قَالَ:

وَإِنْ عَنَاءَ أَنْ فِي مِثْلِ جَاهِلَةٍ
فَهُمُ جُهَالًا أَنَا مِنْ هَذَا أَقْهَمُ
إِذًا كَانَتُ تَبْنِيهِ وَعِرْكُ يُهَمُّ
إِذَا جَاهَبَ بِالشَّهْدَ القَلِيلِ سَيُهُمُ

(١) في (٠) محمد بن زكريا بن دينار.

ترجمة الرجال:
(١) أبو علي الحسين بن علي بن الحسين الهرائي المكرشيّ، تقدّم في (١٥٠) وهو مجهول.
(٢) محمد بن زكريا بن سيnad الغليلي، تقدّم في (١٥٠) وهو ضعيف.
(٣) صالح بن عبّاس القودس، أبو الفصل الفصيحي.

كان حكيمًا أدبيًا فاضلاً شاعرًا مجيدًا، كان يجلس للوعظ في مسجد البصرة ويقص عليهم، وله أخبار يطول ذكرها. أنّهم بالزندقة وقتله المهدي بيده، ضربه بالسيف فشتره شطران، وعُلِق ببضعة أيام للناس ثم دفن.

انظر: معجم الأدباء (٦/٦٠ - ١٠٠)

الحكم على الأساند:
سنده ضعيف، فيه: أبو علي الحسين بن علي وهو مجهول، محمد بن زكريا وهو ضعيف.

التحرير:
أخبر هذه الأبيات أبو علي إسماعيل بن الناصري البغدادي في الأمالي (٢/٩٤).

قال:
أنشدنا أبو محمد النحوي قال أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد قال أنشدنا عمرو بن

بحر الحافة.

- قال أبو محمد الشافعي لصالح بن عبد القودس، فذكره.

وأورد الجاحظ البيت الأول في البيان والتبيين (٦/١١)، ولم ينسبه.

وذكر البيت الثاني في البيان والتبيين (٣/٥٠)، ونسبه إلى عمرو بن شأس.
دراسة الألباب الشعرية:

(أ) مقارنة ألفاظ الجزائي بآلفاظ غيره:
تتنقل المصادر كلها في البيتين الأول والثاني:
أما البيت الثالث:
فبعد التالي البغدادي:
متن ينتهي عن سبب من أتى به إذا لم يكن منه تندم.
- وعند الجرائج:
متن يقسم الثري إذا ظن أنه إذا جاء بالشيء القليل سيعدهم

(ب) شرح الغريب:
يُقَضّل: يصير من أصحاب الفضل والكرم.
انظر: معجم مقاييس اللغة (5/84).
جاد: بذل.
انظر: معجم مقاييس اللغة (693/4).

(ج) الفكرة:
استناد الشاعر من خبراته وتجاربه عدة دروس ومن التجارب التي خاضها محاولة إفهام الجاهل
الذي لا يعرف بجاهله ومن هنا يجد العب الفقيل في إفهامه دون جدواي فالبناء لا يتم إذا كنت
تتبع وغيرك يهمك والثري لن يكون كريماً إن كان يظن أن تفضله بالقليل سوف يجعله فقيراً
معتدر، فبخل ولا يجد بشيء.

(د) الغرض:
الأدبات من شعر الحكمة، وهي من بحر طويل.

(ه) البلاغة:
شبه الشاعر من يحاول إفهام الجاهل الذي لا يقر بجهله من بيني وغيره يهدم أو يتقن عن
الصدقة طالما أنه أن التصدق ولو بالقليل سيجعله فقيراً بينما هناك من يحاول إفهامه بأن الصدقه
تنمي المال وتزكيه.
وفي هذا تشبّه ضمئيًّا، وهناك مقابلة بين (تبيين ويهدم)، وبين (وجاهل وأفهم)، وبين
والثري ويسعد).
المجلس الثامن عشر

1421- (حدثنا أبو عبد الله الجرجاني قال): أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمد أبادي/ النساوي (1) ، حديثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر (2) ، حديثنا أبو أسامة حماد بن أسامة (3) ، حديثنا الأعمش (4) ، حديثنا سعيد بن جبير (5) ، عن أبي عبد الرحمن السلمي (6) ، عن عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري (7)**) ،
قال: قال رسول الله ﷺ:
«ما من أحب أن يؤوي عليه أصحٌّ، يسبره من الله (ب): إنهم يجعلون له نجاه.
ويجعلون له ولادًا. وهو في ذلك يرزقهم ويطعمهم ويعفيفهم»

((*) ما بين التوسين سقط من (ب).
(**) في (ب) : رضي الله عنه.
(***) في (ب) : عز وجل.

ترجم الرواة:
(1) أبو طاهر محمد بن الحسن المحمّد أبادي/ النساوي تقدم في الحديث (رقم 137) ، وهو «ثقة».
(2) أبو البختري. عبد الله بن محمد بن شاكر، تقدم في الحديث (رقم 137) ، وهو «ثقة».
(3) أبو أسامة حماد بن أسامة تقدم في الحديث رقم (153) ، وهو «ثقة حافظ».
(4) الأعمش هو سليمان بن مهران، تقدم في الحديث (رقم 153) ، وهو «ثقة حافظ».
(5) سعيد بن جبير، تقدم في الحديث رقم (162) ، وهو «ثقة ، ثبت ، فتى».
(6) أبو عبد الرحمن السلمي، هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة - يفتح الموسوعة وتشديد الباء المثناة من تحت: المكسوفة المقرحة.

روى عنه: عاصم بن أبي النجود ، سعيد بن جبير ، أبو إسحاق السبيعي ، وإبراهيم النحبي ، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (270هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان كثير الحديث".
- وقال العجلة: "تابع ثة".
- وقال النسائي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثة من الثانية".
- الحكيم: أبو عبدالله السلمي "ثقة ثة".

مصادر توجيهه:
التاريخ الكبير (5/27)، الجرح والتعديل (5/37)، تاريخ بغداد (236/8)، تهذيب المقال (4/100، المسير (276-272)، ذكرى الحفاظ (51/2)، الكافح (7/1)، تقريب التهذيب (8/1)، طبقات الحفاظ (919).

(7) عبيد الله بن فضيل: أبو موسى الأشعري: صحابي جليل، تقدم في الحديث (رقم 137).

الحكم على الإسناد:
الإسناد حسن لوجود أبي البخترى، وهو صدوق.
وهو صحيح من غير هذا الطريق، فقد ورد من طريق أخرى، بعضها مخرج في الصحيحين كما سبأقي في تخريجه.

التخريج:
أخرجه أبو عونه في البعث كما في إثبات المهرة (108/10 رقم 1294) عن أبي البخترى
به بلفظه.

وقد توعي أبي البخترى عليه.
أخرجه مسلم في صحيح مناقشين وأحكامهم، باب لا أحد أثير على أذى من الله عزّ وجلّ (4/216 رقم 280-4) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن سعيد.
و أبو عونه في الموضع السابق، عن أبي بكر الجعفي.
ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وعبد الله بن سعيد، وأبو بكر الجعفي) عن أبي أسماء حماد بن
أسماء به يثناه.

وقد توعي حماد بن أسماء عليه.
أخرجه البخاري في الأدب، باب الصبر في الأذى (10/1 رقم 689) وفي الأدب المنفرد (ص/1481 رقم 280) ومسلم في الموضع السابق (4/216 رقم 288) والنسائي في النحو كـما في تحة الأشراق (7/244 رقم 690) وفي سنته الكبرى (6/395 رقم 1432) وأحمد في المسند (22/360 رقم 1526) والبيهقي في البحار الزخار (8/77 رقم 200) وابن حبان في صحيحه (2/62 رقم 106) والبيهقي في التوحيد، باب قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزِيقُ ذُو الْقَوْمِ الْمُتَّنَبِعِ} (14/368 رقم 3788) من طريق أبي حمزة.

وبعد الرزاق في مصنفه (11/1755 رقم 250) عن ماهر.

ومن طريقه أبو عوانة كما في اثني عشر المرة (10/288 رقم 1224). وأبو عوانة أيضاً كما في اثني عشر المرة (10/288 رقم 1224) من طريق حفص بن غياث.

سته (سفيان البخاري، أبو معاوية، ابن عبيبة، أبو حمزة، ومعمر) وحفص بن غياث) عن الأعشى به بنحوه.
خلاصة الحكم:

الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه الشيخان وغيرهما كما سبق بيان ذلك في التخريج.
215 - أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن القطان(1) ، حديثنا أبو سعيد قطان
بن إبراهيم النيسابوري(2) ، حديثنا حفص بن عبد الله السلمي(3) ، حدثني إبراهيم بن
طهمان(4) ، عن عبيد(5) ، عن محمد بن مسلم الزيدي(6) ، عن عبيد بن السباق(7) ،
عن جويرية زوجه(8) النبي ﷺ:
أنها أخبرته أن رسول الله ﷺ دخل عليها فقال : "هل من طهارة؟" فقالت:
لا والله إلا أطباء من شئان أعطيتها موالك من الصحابة.
قال : "قرببيه فقس بلغ محلة".

(*) في (ب) : ورضى عنها.

ترجم الرواية:

1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان تقدم في (١٤٠) وهو "ثقة".
2) أبو سعيد قطان بن إبراهيم النيسابوري. تقدم في (١٦٤) وهو "ضغيف".
3) حفص بن عباس الله السلمي. تقدم في (١٦٤) وهو "صدوق".
4) إبراهيم بن طهمان. تقدم في (١٦٤) وهو "ثقة".
5) عبيد بن رحمان بن سفيان بن عبد الله بن الحارث بن مكثفة، القرشي، المدني، نزيل البصرة، ويقال له
عباس بن إسحاق.

روى عن :
- الحسن البصري ، محمد بن مسلم بن شهاب الزيدي ، محمد بن المكلد ، سهيل ابن أبي النور
صالح ، وصالح بن كيسان ، عبد الله بن دينار ، وصفوان بن سليم ، وغيرهم.
- روى عنه : إبراهيم بن طهمان ، وحماد بن سلامة ، وأبان بن يزيد العطار ، وإسماعيل بن علیة ، وبشر
بن المفلح ، سفيان بن حبيب ، وغيرهم.
- وقال له : لم أقف على سنة فاتته.
- لأقوال الحكماء فيه:
- قال حجى بن معاذ القطان : "سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحملونه".
- وقال يحيى بن معاذ : "ثقة" ، وقال مرة أخرى : "صواب".
- وقال علي بن المديني : "كان يرى القدر ، ولم يحمل عنه أهل المدينة".
- وقال أحمد بن حنبل : "صالح الحديث".
- وقال البخاري: «ليس من يعتمد على حفظه، إذا خالف من ليس بدوه، فإن كان من يتحمل في بعض».

- وقال المجلی: «يكتب حديثه، وليس بالقوي».

- وقال أبو داود: «قدري إلا أنه ثقة».

- وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه، ولا ينتج به، وهو قريب من محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو حسن الحديث، وليس بيث ولا قوي، وهو أصلاح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة».

- وقال النسائي، وأبو بكر بن خزيمة، ويعقوب بن سفيان: «ليس به يسأ».

- وقال يعقوب بن شيبة: «صالح».

- وقال أحمد بن عدي بعد أن ساء له عدة أحاديث: في حديثه بعض ما ينكر، ولا يتبع عليه، والأكبر منه صاحب، وهو صالح الحديث، كما قاله أحمد بن حنبل».

- وقال الدارقطني: «ضعيف يرمي بالقدر».

- وقال ابن حجر: «صدوق، رمي بالقدر، من السادسة».

- قلت: هو صدوق.

- مصادر ترجمته:

الكامل لابن عدي (489/5 - 495/5)، تهذيب الكمال (379/6 - 379/6)، الكاشف (15/2)، التقریب (172).

- مجموعة بن مسلم بن عبيض الله بن عبد الله بن شهاب الزهربي: تقدم في (145) وهو: «فقيه، حافظ، متنقق على جلائه وإتقانه».

- عبيد بن السباق - مهملة ووحدة شديدة - أبو سعيد العدلمي، التنفی.

روى عن: سهل بن حنيف، وأبى عباس، وأسامة بن زيد، وزيد بن ثابت، وميسرة بن الصارخ، ووجيزة بنí الحائر، وغيرهم من الله عنهم.

روى عنه: الزهربي، وأبى أُمَامَة بن سهل بن حنيف، وأبى سعيد بن عبد بن السباق، وغيرهم.

- وقاله: لم ألق على سنة وفاته.

- أقوال العلماء فيه:

- قال المجلی: «مدني، تابعي، ثقة».

- وذكره ابن حبان في النقاط.

- وقال ابن حجر: «ثقة، من الثقات».

- الحكم: عبد بن السباق «ثقة».

- مصادر ترجمته:

التاريخ الكبير (448/5 - 449/5)، أجري والتعديل (67/5 - 67/5)، النقاط لابن حبان (143/5 - 143/5)، تهذيب الكمال
(8) جُنَوَّى بنت الحارث بن أبي حزيم الخزاعي، أم المؤمنين. كان اسمها بَرَة، فغيَّرها النبي ﷺ، وسماها في غزوة المُهَيَّس، ثم تزوجها، روى عنها: ابن عباس، وجايب، وابن عمر، وعبيد بن السباق، والطفل ابن أختها، وغيرهم.

وفاتها ماتت سنة (59 هـ).

مصادر ترجيحها

الإصابة في مُهَيَّس الصحابة (59 هـ - 75 هـ) تقرير التهذيب (8/273ـ).}

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف.

فيه: قطن بن إبراهيم النسيابوري وهو ضعيف.

والحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التخرج.

التخريج

أخرجه مسلم في الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ﷺ (2/754 رقم 109)، وخاكم في المستدرك (29/685 رقم 2740) من طريق الليث.

وأحمد في مسنده (4/2740 رقم 2740) والحميدي في مسنده (31/360 رقم 360) ومن طريقه الطبراني في الكبير (24/616 و168).

وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاداث والمثنائي (439/5 رقم 3109)، والطبراني في الكبير (24/77 رقم 29 من طريق أبي يكرب بن أبي شيبة).

وأبو يعلى في مسنده (12/767 رقم 767) عن زهير بن حرب.

وأيحنان في صحيحه (11/518/11 رقم 5119، 5118) من طريق سريج بن يونس، ويزيد بن موهب.

وأيحنان عبدالله في التمهيد (5/104) من طريق إسحاق بن إسماعيل الأيلي.

ثمانيتهم (الليث، وأحمد، والحميدي، وأبي شيبة، وزهير بن حرب، وسرير بن يونس، ويزيد بن موهب، وإسحاق بن إسماعيل) عن سفيان بن عبيدة، عن الزهري به.
تذكرنا شاهد من حديث أم عطية: أخرجه البخاري في الزكاة، باب إذا توحّلت الصدقة (١٤٩٤/٣٥٦/٢) ومسلم في الموضع السابق (٧٦/٣٦٧/٢) مرفوعاً بلفظ: "هل عندكم من شيء، فقالت: لا، إلا شيئاً بعثت إلينا نسبة من الشاة التي بعثت بها من القدر، فقال: إنها قد بلغت محلها".

خلاصة الحكم: الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه مسلم وغيره.
حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1) ، حدثنا محمد ابن عبد الله
ابن عبد الحكم المصري(2) ، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك(3) ، حديثي
عبد الملك بن زيد(4) ، عن محمد بن أبي بكر بن حزم(5) ، عن أبيه(6) ، عن عمرة
بنت عبد الرحمن(7) ، عن عائشة(8) رضي الله عنها - أنها قالت : قال رسول الله
« أقبلوا خروج الهيجات عذرائكم إلا حجاء من حجج الله (و). »

(1) في (ب) : محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم .
(2) في (ب) النبي .
(3) في (ب) : عز جل .

تراجح الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم : تقدم في (١٤٧) وهو «ثقة».
(2) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري : تقدم في (١٥٤) وهو «ثقة».
(3) محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك بن نافع ، مغرور ، أبو إسماعيل الميلد .
والذي يكسر الذال المهملة ، وسكون اليا ، آخر الحروف نسبة إلى بني ديل .
واسم أبي فديك : دينار .
روى عن : عبد الملك بن سعد بن زيد ، عبد الرحمن بن حرمولة ، وابن أبي ذنب ، وسلمه بن
وردان ، والضحاك بن عثمان ، وغيرهم .
روى عنه : الخصدي ، وسلمه بن شبيب ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، وعدب بن حميد ،
 وغيرهم .
وفاته : توفي سنة (١٩٠هـ) .

أقوال العلماء فيما:
- قال ابن سعد : « كان كبير الحديث وليس بحجة ».
- وقال يحيى بن معين والدارمي : «ثقة».
- وقال يعقوب بن سفيان الفسوي : « ضعيف ».
- وقال النسائي : « ليس به بأس ».

(*)
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
وفاته: توفي سنة (12 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال أحمد بن حنبل: "حديثه شفاء، ليس به بأس وكان قاضيًا".

- وقال أبو حامد: "صالح ثقة".

- وقال النشاشيبي: "ثقة".

وقال ابن حجر: "ثقة من السادسة".

الحكم: محمد بن أبي بكر بن حزم "ثقة".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (5/476/722 هـ)، الجرح والتعديل (5/212 هـ)، التقاتلات (363/7 هـ)، تهذيب الكمال (3/454 هـ)، الكاشف (3/148/7)، التقريب (148/7) (6).

أبو بكر بن محمد بن عمرو بن جرخان الأنصاري الخزرجي النجاشي المفسر القاضي.

روى عن: أبيه، وعبد بن قيم، وخاله عمرو بن عبد الرحمن.

روى عنه: إبراهيم عبد الله، والأوزاعي، وألف حيدر.

وفاته: توفي سنة (10 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "ثقة كثير الحديث".

- وقال يحيى بن معين: "ثقة".

- وقال كيام بن حبان في التقاتلات.

- وقال ابن حجر: "ثقة عابد من الخامسة".

الحكم: أبو بكر بن محمد بن عمرو "ثقة".

مصادر ترجمته:

عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري التجاري المفسر الفقيه تلميذ أحمد المؤمنين عاشا.

روى عن: عاشا، وأم سمعة، وأم خديجة، وأختها، وأم هشام بنت حارثة.

روى عنها: ولهما أبو الزناد محمد بن عبد الرحمن، وأبناه حارثة ومالك، وأبنا أختها القاضي أبو بكر بن حزم، وأبناء عبد الله، وحيى بن سعيد الأنصاري، والرشي، وغيرهم.

وفاتها: توفي سنة (98 هـ).
أقوال العلماء فيها:

- قال يحيى بن معين: "ثقة حجة".
- وذكره ابن حبان في النقل.
- وقال الذهبي: "كانت عامة فقهية حجة كثيرة العلم".
- وقال ابن حجر: "ثقة من الثلاثة".
- وقال ابن العمام الحذلي: "نشأت في حجر عائشة فأكثرت الرواية عنها وهي العدل الضابطة لما يؤذن

الحكم: عمرة بنت عبد الرحمن "ثقة".

مظاهر ترجيحها:

- تهذيب الكامل (56/5) في النقل لأب حبان (88/9) في السير (48/5) في العبر.
- التقرير (67/1) وخلاصة تهذيب التقرير (ص 46) في النقل.
- عائشة بنت الصحاح أم المؤمنين ورضي الله عنها تقدمت في الحديث (173).

الحكم عليه: إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف فيه: عبد الملك بن زيد وهو ضعيف.

التخريج:

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (217/8) وبهذة النسخة الصغرى (3/2489 رد أبى عبد الله الحافظ، وأبى طاهر الفقيه، وأبى العباس أحمد بن محمد الشاذلي).

ثالثتهم عن أبى العباس محمد بن يعقوب به مثلاً.

وقد توع محمد بن يعقوب عليه.

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (148/6) عن يونس بن عبد الأعلى، عن محمد بن عبد الله بن الحكم به مثلاً.

وقد توع محمد بن عبد الله بن الحكم عليه.

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/165) من طريق عمرو بن السرح.

والدار القطبي في السنن (207/37) من طريق رزق الله بن موسى.
كلاهما (عمر بن الست pelic. ورزق الله بن موسى) عن ابن أبي فضلك بثله.

وقد تزوج ابن أبي فضلك عليه.

أخره أحمد في المسند (2/3762، ونفسي في الكبري (4/310، والطحاوي في المحلى (149/6، والطحاوي في المشكل (237/6)، وابن حزيم في المحلى (40/5).

وأبو نعيم في الخليفة (9/31) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الملك بن زيد به بثله.

روا أحمد عن ابن مهدي مباشرة، والباقون بواسطة.

وختلف فيه على ابن أبي فضلك، ومحمد ابن أبي بكر، وأبي بكر بن دافع.

أما الاختلاف على ابن أبي فضلك:

فأخره أبو داود في حدود، باب الحد يلمع فيه (4/3765). ومن طريقه ابن حزيم في المحلى (111/9) عن جعفر بن مسافر، ومحمد بن سليمان الأزاري قالا: أخبرنا ابن أبي فضلك، عن عبد الملك بن زيد به، لكن لم يذكر أبا بكر بن حزيم في إسنادهما.

وأما الاختلاف على محمد بن أبي بكر:

أخره البخاري في الأدب المفرد (ص/362، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (367/6، رقم 143/6، رقم 237) من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجي.

وأخره الطحاوي في شرح المشكل (132/6، رقم 238) من طريق إناء بن حزيم في المحلى.

وأبي سعيد بن منصور (4/6، 3/8، 2/7) عن أبي عامر العقدي.

وإسحاق بن راهويه في المسند (2/3762، رقم 1142) عن أبي عكرمة.

والطحاوي في شرح المشكل (6/142، رقم 1367) من طريق سعيد بن موسى.

وأبي سعيد بن منصور (6/142، رقم 94) من طريق عبد الجبار، ومحمد بن الصباح، وشقيقه بن سعيد.

وويعت في أخبار القضاة (175/1) من طريق عمرو بن الهيثم.

والبيهقي في شعب الإيمان (8/320، رقم 48) من طريق
يحيى بن يحيى

تسعتهم (عبدالله بن عبدالوهاب، وسعيد بن منصور، وأبو عامر العقدي، وأسد بن
موسى، وسعيد بن عباس الجبار، ومحمد بن الصباح، وتقي بن سعيد، وعمر بن الهيثم،
ويحيى بن يحيى) عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن أبي بكر، عن عمارة به بنحوه، ولم يذكر
في إسناد والد محمد بن أبي بكر.

وأما الاختلاف على أبي بكر بن نافع:

فآخرجه أبو يعلى في مسنده (863/326 رقم 4952) عن أبي معاصر.

والطبراني في الأوسط (372/177 رقم 3136) من طريق نعيم بن حماد.

كلاهما (أبو معاصر، ونعيم) عن أبي بكر بن نافع، عن أبي بكر بن حزم به، ولم يذكر
محمد بن أبي بكر.

وآخرجه المزري في تهذيب الكمال (322/149) عن أبي بكر
بن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمارة به بنحوه
آخره النسائي في الكبير (4/310 رقم 7293) والطحاوي في شرح معاني الآثار
(7/342 رقم 146) والعقيلي في الضعفاء (2/243 رقم 7272) من طريق عبدالرحمن بن محمد بن أبي
بكر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمارة به، ولم يذكر أبا بكر بن حزم أيضاً.

قال العقيلي: «وقد روي بغير هذا الإسناد، وفيه أيضاً لين، وليس فيه شيء يثبت».

واختلف فيه على ابن أبي ذنب:

فآخرجه النسائي في الكبير (4/321 رقم 15497) والطحاوي في شرح المشكل (6/145 رقم 272)
والطبراني في مكارم الأخلاق (788/1 رقم 386) وأبو حزم في المحيط
(11/278 رقم 420) من طريق ابن أبي الرجال، عن ابن أبي ذنب، عن عبيد العزيز بن عبدالله، عن أبي
بكر بن حزم، عن عمارة، عن عائشة به.

وخارفه عبد الله بن مسلمة القبظي، وعبد الله بن المبارك.
فأخرهج في السنن الكبرى (310/876 هـ، 7/7495 رمضان) عن هلال بن العلاء بن هلال، عن عبدالله بن سلمة بن قنعب، حدثنا ابن أبي ذنب، عن عبد العزيز بن عبدالملك، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة مرسلاً.

وأما حديث عبدالله بن المبارك:

فأخرهج في سنن الكيروى (376/147/6 هـ، 7/7495 رمضان) عن عبد العزيز بن عبد الله بن المبارك، عن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة مرسلاً.

وخلافهما معن بن عيسى:

فأخرهج في السنن الكبرى (311/878 هـ، 7/7496 رمضان) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (376/147/6 هـ، 7/7495 رمضان) عن معن بن عيسى، عن ابن أبي ذنب، عن عبد العزيز بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة مرسلاً.

فيكون القصصي، وابن المبارك ومعن بن عيسى وافقوا البعض في روايتهم عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة مرسلاً، وخلافاً فيه ابن أبي الرجال في روايته متساناً.

قلت، ومن خلال ما ذكرنا من طريق الحديث يترجح رواية الجمع، وهم النسعة المذكورون. قريبًا، والذين رواه عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة به، ولم يذكروا أبا بكر بن حزم.

خلاصة الحكم:

الحديث ضعيف، وتبنين ما تقدم ترجيح رواية الجماعة عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، بدون ذكر أبي بكر، وعلى أية حال فمجمع طرق هذا الحديث يدل على أن لهذا الحديث أصلًا، لأنه يعد تواطؤهم على الخطأ.
وعرب الحديث:

أقلوا: أمر من الإقامة، أي أعفوا.

انظر: عون المبعود شرح سن أبي داود (25/12).

ذوي الهيئة: قال ابن الأثير في النهاية (285/5): 

والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته، ويريد به ذوي الهيئة الخمسة الذين يلزمون هيئة

واحدة، وسميت واحدا ولا تختلف حالاتهم بالتنقل من هيئة إلى هيئة».

عثراتهم: جمع عرة والمراد بها الزلة.

انظر: عون المبعود (25/12).

الحد: العقاب المقدر في الشرع.

انظر: عون المبعود (25/12).
217. أخبرنا حابب بن أحمد الطوسي (١)، حدثنا عبد الله بن هايم الطوسي (٢)، حدثنا يحيى بن سعيد القطان (٣)، حدثنا عبيد الله ابن عمر (٤)، عن نافع (٥)، عن ابن عمر (٦)*، عن النبي ﷺ قال:
«النبرة تُرفع له لواءٍ يوم القيامة يقول: هُمٌّ غَضَرَةٌ فَلَّان ابن فلان»

(*) في (ب)، رضي الله عنهما.

ترجم الرواية:
(١) حابب بن أحمد الطوسي: تقدم في الحديث (١٣٨). وهو «ثقة».
(٢) عبد الله بن هاشم الطوسي: تقدم في الحديث (١٣٨). وهو «ثقة».
(٣) يحيى بن سعيد القطان: تقدم في الحديث (١٣٨). وهو «ثقة، متن، حافظ، إمام، قدوة».
(٤) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: تقدم في الحديث (١٥٤). وهو «ثقة، ثبت».
(٥) نافع مولده: ابن عمر: تقدم في الحديث (١٥٤). وهو «ثقة، ثبت، قتيبة، مشهور».
(٦) عبد الله بن عمر بن الخطاب: وصي الله عندهما، صحابي جليل: تقدم في الحديث (١٤٥).

الحكم على الأسانيد:
إسناد صحيح رواته ثقات كلهم.
والحديث صحيح كما سيأتي في التخريج.

التخريج:
أخرجه البخاري في الأدب، باب ما يدعى الناس بآبائهم (١٠٠٦/١٠) رقم ٦١٧٧ من مسند.
ومسلم في الجهاد والسير، باب تحرير الغدر (١٣٥٨/٣) رقم ١٧٣٥ عن زهير بن حرب.
وعبيد الله بن سعيد.
الأحمد في المسند (٢٦٤) رقم ٢٧٢/٨.
أربعتهم (مسند، وزهير، وعبد الله بن سعيد، وأحمد) عن يحيى بن سعيد القطان به.
يُتمّه.

وقد توِّج يحيى القطان عليه.

أخبره مسلم في الموضع السابق (١٤٩/٨، رقم ١٧٣٥) من طريق عبد الله بن مَيْر.

ومحمد بن بشر، وأبي أسامة.

وأخبره أحمد في المسند (١٨٦/٨، رقم ١٧٣٥)، وعبد بن حميد في المنتخب (١١٤/٤، رقم ٢٤٤).

وأبو جارود في المنتفق (١٢٥/٢، رقم ١٧٣٥)، وأبو وعوانة في مسنده (١٤٩/٤، رقم ٢٤٤).

من طريق محمد بن عبيد.

وأخبره ابن المبارك في الزهد (١٠٦/٨، رقم ١٣٧٤).

خمستهم (عبد الله بن مَيْر، ومحمد بن بشر، وأبي أسامة، ومحمد بن عبيد، وعبد الله بن المبارك) عن عبد الله بن عمر يُتمّه.

وقد توِّج عبد الله بن عمر عليه.

أخبره البخاري في الجزية والموادعة، باب إثم الغادر (٢٨٦/٦، رقم ١٩٨٨)، ومسلم في الموضع السابق (١٤٩/١، رقم ١٧٣٥)، وأحمد في المسند (١٤٨/١٠، رقم ٥٩٠٥)، وأبو عوانة في مسنده (١٠٦/٤، رقم ٢٤٤) من طريق أبيوب.

وأخبره مسلم في الموضع السابق (١٤٩/١، رقم ١٧٣٥)، والتورمذي في السير، باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة (١٤٣/٣، رقم ١٥٨١)، من طريق صخر بن جوهرية.

وأخبره أبو عوانة في المسند (١٠٦/٤، رقم ١٥١٠)، وأبو نبان في صحيحه (الإحسان)

٢٣٨/٦ (١٤٧/٣، رقم ٢٤٤) من طريق جوهرية.

ثلاثتهم (أبووب، صخر، جوهرية) عن نافع به بنحوه.

وقد توّج نافع عليه.

أخبره البخاري في الأدب، باب ما يدعى الناس لأبائهم (١٠٠/٧، رقم ٥٦٣)، وفي الخليل، باب إذا غصب جارية (١٣٨/٦، رقم ١٩٨٨)، ومسلم في الموضع السابق (١٤٩/١، رقم ١٧٣٥).
أحمد في مسنده (10/1788/5968)، ومالك كما في التجريد
(598/26)، وابن أبي ضياء، في المصنف (12/1761/6755)، وأبو عوانة في مسنده
(4/677/5156)، واسمه في تاريخ جرَّان (258/6615)، والبيهتي
في السنن الكبرى (10/669/7187)، والبغو في شرح السنة (248/6777)

جمعهم من طريق عبد الله بن دينار.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (2/1366/3725)، وأبو عوانة في مسنده
(4/671/5116) من طريق حمزة، وسالم ابني عبد الله.

ثلاثتهم (عبد الله بن دينار، حمزة، وسالم) عن عبد الله بن عمر بن نحوه.

ولنها شاهد من حديث:

(١) عبد الله بن مسعود

أخرج البخاري في الجزية والموادعة، باب إثم الغادر (283/6/6786)، ومسلم في
الموضع السابق (3/1356/3725) مرفوعاً بلفظ: «لك غادر لواء ينصب له يوم القيامة
بغدته»، واللفظ للبخاري.

(٢) وحديث أنس:

أخرج البخاري في الموضع السابق (6/283/6786-6787)، ومسلم في الموضع
السابق (3/1361/3727) مرفوعاً باللفظ السابق.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح أخرج الشيخان وغيرهما.

غريب الحصيب:

الغادر: (الغادر ضد الوفاء، أي الخائن لإنسان عاهده أو آمه).

يقال: غدر يغدر بكسر الدال في المضارع.

انظر: سخة الأحذوي (5/170).

لواة: الولاء، الراية العظيمة، وجمعه آلودة.

قال ابن الأثير: (أي علامة يشتهرك بها في الناس).

انظر: النهاية (4/238).
218. أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري (1)، حدثنا إسحاق بن
عبدالله بن محمد بن رزين السلمي (2)، حدثنا (3) إسماعيل بن أبي الكوفى
(4) عن هشام بن عروة (5). قال (6): أخبرني أبي (5) عن عبدالله بن عمرو بن
العاص (1) يقول:
"إن الله - تعالى (7) لا يقيض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن
يقض العلم بقيض العلماء، حتى إذا لم ينترك عالماً، أنتخب الناس روؤسًا
جَهِلًا، فسُنَّا منا بغير علم فضلوا وأصلحوا."

(*) في (ب) ; أخبرنا .
(**) ما بين الفوقيين سقط من (ظ) .
(***) في (ب) ; رضي الله عنهما .
(****) في (ب) : عز وجل .

ترجم الرواة:
(1) العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري : تقدم في (141) ، وهو "ثنة".
(2) إسحاق بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي : النيسابوري - الحُشَّكي - يضم اخنا وسكون الشيخين
المعجمين وفي آخرها الكاف ، نسبة إلى حُنِّاك .
روى عن : حفص بن عبد الله السلمي ، يعلى بن عبيد ، وعَذَر .
روى عنه : أبو الفضل العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري ، وأحسى بن إسماعيل الربيعي ، وأبو أحمد
محمد بن عمرو بن هشام ، وأبان خزيمة ، ومحمد بن آخر بن حفص ، وأبان الآخرم ، وأحمد بن علي بن
خسروي ، وعَذَر .
وفاته: توفي سنة (366ه) .

أقوال العلماء فيه:
لم أجد في ترميمه جرحاً ولا تعديلًا عن أحد من العلماء ، فهو مجهول الحال .
مصدر ترجمته:
الإكمال لابن ماكولا (146/2) ، الأنساب (76/2) ، السير (13/45) ، السير (13/46) ، توضيح المشتبي (2/422).

(3) إسماعيل بن أبي الغنوي ، أبو إسحاق الكوفي.
روى عن هشام بن عروة، محمد بن عجلان، وسفيان الثوري، وسامع بن أبي خالد، وعدة.
روى عنه: أحمد بن الوليد الفحام، وأحمد بن أبي غزرة، وأحمد بن عبيد بن ناصح، وطائفة.
وفاته: مات سنة (421هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: «كذاب».
- وقال البخاري: «متروك الحديث».
- وقال العجلي: «أدركه ولم أكتب عنه شيئًا».
- وقال النسائي: «ليس يثقة».
- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سمعته أبي وأبا زرعة يقولان: إسامعيل بن أبان الغفني ترك حديثه».
- وقدرك ابن حبان في المجروحين، وقال: «كان وضعاً يضع الحديث على النتاق. كان أحمد بن حنين رحمه الله تشديد الحبال عليه».
- وقال ابن عدي في الكامل بعد أن ساق له عدد آمن الأحاديث: «والسامعيل غير ما ذكرت من الروايات عن هشام بن عروة وغيره، وعلامها ما لا يتابع عليه إما إسنادًا وأما متنا».
- وقال الذهبي: «كذاب».
- وقال ابن حجر: «مثروك رمي بالوضع، من التنازع».
- الحكم: إسامعيل بن أبان «وضاع».

مصادر ترجيحه:
التاريخ الكبير (347/1)، الدفعاء الكبير للعقيلي (78/1)، الجرح والتعديل (2/160)، المجروحين والضغفاء، لأبي حبان (1287/5)، الكامل لأبي عدي (2/1004-1005)، تاريخ بغداد (7/238/6)، تهذيب الكامل (2/214)، السير (2/341/469/209/8)، ميزان الاعتدال (2/211-212)، تقريب التهديب (1/65-66)، خلافة تذهب الكامل (200/2).
(4) هشام بن عروة بن الزبير بن الهولم: تقدم في (212)، وهو «ثقة قليه».
(5) عروة بن الزبير بن الهولم: تقدم في (154)، وهو: «ثقة قليه مشهور».
(6) عباس الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل: تقدم في (176).

الحكم على إسناد الجرجانين:
سند موضوع فيه: إسامعيل بن أبان الغفني وهو وضاع.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي في التخرج.

التخريج
أخبره مالك في الموطاً. رواية سويد بن سعود الخدثاني: (ص/539/5 بعد حديث 817).

ولمّا أجد هذه الرواية في رواية يحيى بن بيح الليثي.

ومن طريق مالك أخبره البخاري في كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم (1/194/1 رقم 100)، وابن ماجه في مقدمة سنن (1/20/2 رقم 52)، والطبراني في الأبوسط (297/1 رقم 888)، والبيهقي في المدخل إلى السنن (ص/450 رقم 51)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/586/1 رقم 1003).

والبيهقي في شرح السنة (161/1 رقم 147)، وقوام السنة في الترغيب والترهيب (23/79 رقم 970) جميعهم من طريق مالك بن أنس.

وأخبره مسلم في العلم، باب كيف يقبض العلم (4/2673 رقم 2058/4) من طريق جرير.

وأحمد في مسنده (59/11 رقم 1511) عن يحيى.

وابن أبي شيبة في مصنفه (177/15 رقم 19436)، وعنه مسلم في الموضع السابق (4/2672 رقم 586/4) وأخبره أحمد أيضاً (11/1395 رقم 7876) كلاهما (أحمد، وابن أبي شيبة) عن وكيع.

وأخبره عبد الله بن المبارك في الزهد (ص/281/6 رقم 818).

وأخبره مسلم أيضاً في الموضع السابق (26763 رقم 2058/4)، والحميدي في مسنده (1/592 رقم 583)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (1/687/1 رقم 1006) من طريق سفيان.

وأخبره مسلم في الموضع السابق (4/2673 رقم 586/4)، والترمذي في العلم، باب ما جاء في ذهب العلم (5/26652 رقم 211/11 رقم 20)، وأبو نعيم في الخليلة من طريق عبد بن سليمان وأخبره ابن ماجة أيضاً (11/20 رقم 52) وأبو نعيم في الخليلة.
(25/10 من طريق أبي معاوية.

وأخيره الطياري في المصنف (48/4 رقم 4206)، ومن طريقه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (589/1 رقم 1).

وأخيره الباري في سنة (82/1 رقم 467) عن جعفر بن عون.

وأبا حبان في صحيحه (22/10 رقم 4571) من طريق محمد بن هشام.

وأبا حبان أيضًا (14/569 رقم 118، 114/1723)، من طريق حماد بن زيد.

ومحمد بن عجلان.

والطباني في الأوسط (21/1 رقم 55، من طريق الأوزاعي.

وأبو نعيم في ذكر أخبار أصحابه (167/1) من طريق ابن جريج، وشهبة، وحماد بن سلمة.

جميعهم (مالك، أبو أسامة، جرير، ويجي، ووكي، وأبا المبارك، وفيا، وعبي)

بن سليمان، أبو معاوية، جعفر بن عون، الطبرسي، محمد بن هشام، وحماد بن زيد.

ومحمد بن عجلان، والأوزاعي، وأبا جريج، وشهبة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن عروة له بنجوا.

وقد تبعه هشام بن عروة عليه.

أخيره عبدالرزاق في المصنف (25/11/4881 رقم 2)، وعنه أحمد في المسند (488/11) ونسبة عبدالرزاق (257/1 رقم 896)، ومن طريق عبدالرزاق أيضًا: النسائي في السنن الكبرى (6/2 رقم 5908)، وأبا عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (588/1 رقم 1000)، والبغوي في شرح السنة (316/1) عن معمر بن الزهري.

وأخيره البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يذكر ذم الرأي وتكذيف القياس (282/16 رقم 3707)، ومسلم في الموضع السابق (2673 رقم 699) ، وأبا عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (589/1 رقم 1000) من طريق أبي الأسود.
كلاهما (الزهري وأبو الأسود) عن عروة بن الزبير به بنحوه.
وقد نقل الخاقان ابن حجر في الفتح (3/283) عن أبي القاسم بن منده أنه قال: «رواه
عن هشام بن عروة، عن أبيه، أكثر من أربعين، وسبعين نسخاً».
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، وهو كما قال البغوي: (حديث متفق على صحته).
219- حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (1), حدثنا محمد بن هشام أبن مالك. (2) مفروض محمد بن معاوية الفزاري (3), حدثنا حميد الطويل (4), عن أنس بن مالك (5), قال:
أصاب حارثة (6) يوم بدر فجاءت أمه (7), فقالت: يا رسول الله! أعلمت منزلة حارثة مني ؛ فإن يك في الجنة صبرت، وإن يك غير ذلك ترى ما أصنع؟ فقال: «جهني واحجسة؟ إنها جنان كثيرة، وإنها في الفرحونس الأعلى».

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم: تقدم في (1/37) وهو «ثقة».
(2) محمد بن هشام بن مالك النهيره. أبو جعفر الصحيح.
والصحيحي - بضم النون وفتح الميم وسكون الياء المنقوطة بالثانيتين من عينها وفي أخري راء . نسبة إلى بني نضرة.

روى عن: مروان بن معاوية الفزاري, وحمرلة بن عبد العزيز, وإسماعيل بن عبد الله السكنري, وموكل بن موسى, وغيرهم.

روى عنه: حفيدة محمد بن جعفر, وحبيب بن صاعد, وأبو عوانة الإسفريني, وإبراهيم بن أبي الدرداء.
وانبيان الأصم, وأخرون.
وقاله توفي سنة (260ه.

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حامد: «صدوق».
- وذكره ابن حبان في التقات.
- وقال الذهبي: «الشيخ المحدث الصدوق».
- وقال ابن المقداد الجمعي: «كان صدوقًا».
- الحكم: محمد بن هشام بن معاوية الصدوق.

مخطط ترجمته:
الجرح والتعديل (8/116), النقوش لأبي حبان (123/8), الأنساب (5/278/6), السير (5/253/261), شذرات الذهب (2/160).
(3) مروان بن معاوية الفزاربي.

تقدم في (٢٠٠٠) وهو «ثقة، حافظ، وكان يدنس».

(4) حميد بن أبي جعفريد، طويل أبو عبيدة البصري، تقدّم فيه (١٦٦) وهو، (ثقة، ويبسغ في).

(5) أسس بن مالك، صاحب، جليل تقاسم فيه (٤٩).

(6) حارثة بن سراجة، بن الحارث، بن مالك بن عامر، بن من بن عبد، ابن النجار الدصرائي.

الخليج، صحابي، استشهد يوم بحر.

الإسباط (٤/٧). قال أبو حامد: "يقال أن أول قتيل قتل من الأنصار ببدر، لا يروى عنه "الديث" الجرح والتشميم.

(٧) النجيب بن الحارث بن حميد البصري الخرجي، عمه أسس بن مالك وأم حارثة بن سراجة وأخت أسس بن النصر.

صحابي.

الإسباط (١٣٢/٨). قال ابن حجر: "روى عنها أسس في الجهاد من صحيح مسلم، ولم يذكرها المزز".

تقرير النهذيب (٢/٤).

الحكم على إسناث الجرجان.

سنده ضعيف، فهـ عنده حميد الطويل وهو مدرس، ولم يقرّح بالتحديث، وقد تكلم عليه بعض العلماء.

في ما يرويه عن أسس أنه لم يسمع منه إلا بعض الأحاديث.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التخرج.

التخريج.

أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/٢)، وعنه البهذقي في البعث والنشر (ص/١٦١ رقم ٢٣٤) عن محمد بن يعقوب بِطله.

وأخرجه البخاري في الرقاق، باب صفية الجنة والنار (١٨/١١، رقم ٦٥٧) والنسائي في الكبير (٥٥ رقم ٩٢٣) وأحمد في المسند (٣/١٧٧، رقم ٨٧٧، والنسائي في الكبير (٥٥ رقم ٩٢٣) وأحمد في المسند (٣/١٧٧، رقم ٨٧٧)، وابن حبان في صحيحه (١٦/٣، رقم ٧٣٥١) من طريق إسماعيل.
وأخبرته البخاري أيضاً في الموقع السابق (11/5/15، رقم 650)، وفي المغازي، باب فضل
من شهد بدراً (7/240، رقم 3982) من طريق أبي إسحاق.
وأخبره ابن أبي شيبة في المصدر (5/289، 290)، وعنه أبو يعلى في المسند (6/385)
رقم 730) عن أبي خالد الأحمر.
والطبراني في الكبير (2/236، رقم 2326) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراودي.
أربعتهم (إسماعيل، أبو إسحاق، أبو خالد الأحمر، والدراودي) عن حميد الطويل به
بنحوه.
وقد توعى حميد الطويل عليه.
أخبره ابن سعد في الطبقات (2/511)، وأحمد في المسند (16/278، رقم 1252)
(159)، وأبو يعلى في المسند (6/269)، وأبي خذة في التوحيد (6/823، رقم 589)، والطبراني في الكبير
(2/231، رقم 2324)، والبيهقي في البغث والنثر (1/161، رقم 222) جميعهم من طريق
حماد بن سلمة.
وأخبره الطبرياني في المسند (2/2098، رقم 4682)، وأبي المبارك في كتاب الجهاد
(14/483، رقم 18560)، والناسباني في الكبير (5/65، رقم 8232)، وأبي حيان في صحيحه (10/50، رقم 4662)
من طريقة سليمان
من المغيرة.
كلاهما (حماد بن سلمة، سليمان بن المغيرة) عن ثابت الباني، عن أنس بنبحو.
وأخبره البخاري في الجهاد، باب من آتاه سهم غرب فقتله (8/257، رقم 2809)، والمزدي
في التفسير، باب ومن سورة المؤمنون (5/307، رقم 3174)، وأحمد (2/243، رقم
13200)، وأبي خذة في التوحيد (2/588، رقم 872)، وأبي حيان في صحيحه (3/238، رقم
958)، والطبراني في الكبير (3/236، رقم 2235)، والبيهقي في الكبير (9/167، رقم
1869).
نعم في معرفة الصحابة (٢/٢٠٠) رق٢ (١٩٧) جميعهم من طريق قنادة، عن أنس بنحوي، وبعضهم مختصراً.

الحكم النهائي على الحديث:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما.

غريب الحديث:

جِنْانٍ: "جمع جنة، والجنة هي دار النعيم في الدار الآخرة من الأجنان، وهو الستر لتكافئ أشجارها وتنظيمها بانتفاح أغصانها".

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٧).

الفردوس: "هو البستان الذي فيه الكرم والأشجار، والجمع: فراديس، ومنه: جنة الفردوس، والفردوس اسم للجنة، وهي أعلى منزلة فيها".

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٩٧).
220 - أخبرنا حاجب بن أحمد (1), حدثنا محمد بن حمّاد الغزّي (2), حديثنا أبو معاویة الضریر محمد بن خازم (3), عن الأعمش (4), عن عمرو بن مّرّة (5), عن سالم (6), عن أم الدرداء (7), عن أبي الدرداء (8) (*), قال:

قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركّم بما يفصل من حُرِیة الصُّنَّام والمُنكَشِقَة».

والصلاة.

قالوا: فكِنِّنا بِلَكَ.

قال: «إِصْلَاحُ صِنَّاتِ البِين وقِسَّاسُ صِنَّاتِ البِين هِيَ الحَالَّة».

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

ترجم الرواة:

(1) حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسی، تقدم في الحديث (رقم ١٨) وهو "ثقة".
(2) محمد بن حمّاد الغزّي، تقدم في الحديث (رقم ٦٣) وهو "ثقة".
(3) أبو معاویة الضریر محمد بن خازم، تقدم في الحديث (رقم ٦٣) وهو "ثقة".
(4) الأعمش سليمان بن مهران، تقدم في الحديث (رقم ٦٣) وهو "ثقة"، حافظ.
(5) عمرو بن مّرّة، تقدم في الحديث (رقم ١٦١) وهو "ثقة عايد".
(6) سالم بن أبيك الجهل، تقدم في (٦٣) وهو "ثقة". وكان يُرسل كثيرًا.
(7) أم السرحاويه، حُجّيّة بنت خُتِّي الأُوْصِيّة الدمشقية زوج أبي الدرداء.

روى عن: سلمان الفارسي، وزوجها أبي الدرداء، وأبي هريرة، وفاطمة.
روى عنها: شهر بن حوضب، ورجاء بن حبّة، وزيد بن آدم، وسالم بن أبي الجعد، وممنون.
وفاتها: (مابين سنة ٨٦ هـ).

أقوال العلماء فيها:
- ذكرها ابن حبان في النقات.
- وقال الذهبي: "ثقة قبیهة القدر".
- وقال ابن حجر: "ثقة قبیهة، من الثائرة".

مصادر ترجمتها:...
التقادات لابن جعفر (5/1755) وتهذيب الكمال (8/596 - 596) الكتاب (433/2) والإصدار (8/261).

(8) أبو السعد بن نصر بن عبد القادر بن شريف، محدث، وصاحب كتاب: "أبو حنيف"، ونافع. اشتهر بكتابه، وقيل اسمه عامر، وعُيِّن لقب: "صاحب جليل أسلم يوم بدر واعترف أحمد، وكان غالبًا، روى عن النبي ﷺ.

وروى عنه: زوجته أم الدرباء، ومحمد بن سيرين، وفضيلة بن عبيد، وعطا، وطاؤس، وابن المسبب، وغيرهم.

وفاته: مات في آخر خلافة عثمان، وقيل عاش بعد ذلك.

مصدر نهجته:

تهذيب الكمال (5/516) والإصدار (4/7/71)، والتقرير (2/29).

الحكم على الإنسان:

إسناه صحيح رواه ثقات كليهم.

التمحيص:

أخرج البغوي في شرح السنة (14/116، رقم 538) عن طريق محمد بن حماد به بنحوه.

وأخرج أبو داود في الأدب، باب في إصلاح ذات البيين (218/5، رقم 916) عن أبي كريب محمد بن العلاء.

وهوان في الزهد (130/6، رقم 711، وعنه الترمذي في صفة القيامة (4/676، رقم 250).

والبيخاري في الأدب المفرد (141/3، رقم 396) عن صدقة.


واخرنطي في مكارم الأخلاق (1/369، رقم 100) عن علي بن حرب.

والبيهتي في الأدب (4/179، رقم 120) وفي الشعب (7/891، رقم 130) عن طريق
أحمد بن عبد الجبار

سبعتهم (محمد بن العلاء، وهند، وأحمد، وصدقة، واسحاق بن إبراهيم، وعلي بن حرب، وأحمد بن عبد الجبار) عن أبي معاوية به بنحوه.

قال الترمذي: «هذا حديث صحيح».

وقال أحمد شاكر في حاشية المسند (571/18): «إسناده صحيح».

وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص/155): «صحيح».

وخالف محمد بن فضيل بن غزوان أبا معاوية:

فمما ذكره البيهقي في شعب الإيام (789/27)، فرواه عن الأعشم، وينسال، عن أبي الدرداء، موقعاً، ولم يذكر عمرو بن مرة، ولا أم الدرداء.

محمد بن فضيل بن غزوان، صدوقي عرف رمي بالتشريع، كما في التقرب (502).

رواه يونس بن ميصر بن حمس، عن أبي إدريس الخولاني، وأختلف عليه فيه كذلك.

فرواه أبو المعلى صخر بن جندل البيروتي، فيما أخرجه ابن المبارك في النهض (739).

يونس بن ميصر، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، موقعاً.

ورواه محمد بن الحجاج القرشي الدمشقي فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيام (489/57).

الروم (109). عن يونس بن ميصر، عن أبي إدريس، عن أبي هريرة موقعاً.

صخر بن جندل، أبو المعلى الشامي البيروتي، وقيل: صخر بن جندل، قال أبو حاتم (الجريح والتعديل 4/727)؛ ليس به بأس هو من ثقات أهل الشام.

ومحمد بن الحجاج بن يوسف القرشي الدمشقي، قال فيه أبو حاتم (الجريح والتعديل 245/7)؛ الشيخ، وذكره ابن حبان في كتاب الفتاوى (69/2).

قلت: محمد بن فضيل بن غزوان، جمعه كما تقدم، وصخر بن جندل، عده أبو حاتم من الثقات، ومحمد بن الحجاج قال فيه أبو حاتم: الشيخ، وأما إسناد الجرحاني فيه أبو معاوية الضرير من أثبت الناس في الأعشم كما نقل المزاي في تهذيب الكمال (128/25) عن
أحمد بن حنبل، ويجب بن معين، وعلي بن المديني، فلا يؤثر مخالفته الآخرين له.

ولنته شاهد من حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي في صفة القيامة (4/663 رقم 508) من طريق سعد المقبري عن أبي 

زهرية مرفوعاً بلفظ: "إياكم وسوء ذات الدين، فإنها الحالقة".

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح غريب".

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح بإسناد المؤلف كما تقدم، ولا يضر في صحته ما ذكر من الخلاف لأن 

أبا معاوية الفضير من أثث الناس في الأعماش، كما أن له شاهد من حديث أبي هريرة تقدم 

تخريجه.

غريب-الحسيث:

- إصلاح ذات الدين: (أي إصلاح أحوال الدين وإزالة ما بين الخصم من العداءة 

والبغضاء). انظر: عون المبود (188/13).

- وفساد ذات الدين في الحالقة: قال ابن الأثير: (الخالقة: الخالصة التي من شأنها أن تخلق 

أي تهلك وتساول الدين كما يستأصل الموت الشعر، وقيل: هي قطعة الرحم والنظام).

انظر: النهاية (128).
221 - أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسين(1)، حديثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي(2)، حديثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني(3)، حديثنا شعبة(4)، عن يونس بن عبيد(5)، عن الحسن(6)، أن عانى بن عمر(7) قال لزيد(8)(*) قال: «كان يقال: شر الوعاء الحظيمة: فإيلاءك أن تكون منهم».

(نفر ولأ Именно)  

(*) في (ب) - رضي الله عنه -  
(**) في (섔) و (ب) = (زياد) بينما في بعض المصادر = (عبيد) الله بن زيد = وهو الصواب .  

(*** في (ب) .  

ترجم الرواية:  

(1) محمد بن الحسن: القطان: النسيابوري. تقدم في الحديث رقم (١٤) وهو «ثقة» .  
(2) إبراهيم بن الحارث: البغدادي. تقدم في الحديث رقم (١٤) وهو «ثقة» .  
(3) يحيى بن أبي بكر: الكرماني. تقدم في الحديث رقم (١٤) وهو «ثقة» .  
(4) شعبة بن الحجاج. تقدم في الحديث رقم (١٣٨) وهو : (ثقة حافظ متنق) .  
(5) يونس بن عبيد: بن منصور: البغدادي. أبو عبيد البغدادي.  

روى عن: الحسن البصري، محمد بن سيرين، وثابت البلاني، وغيرهم .  
وروى عنه: شهيم بن يشير، وحماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، وغيرهم .  
وقاله: توفي سنة (١٣٨) هـ .  

أقوال العلماء فيه:  

- قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث» .  
- وقال أبو حاتم وأحمد بن حنبل ويحيى بن ميمان والنسائي: «ثقة» .  
- وقال الذهبي: «من العلماء العامليين الأئلابات» .  
- وقال ابن حجر: «ثقة تثبت فاضل ورع، من الخامسة» .  

الحكم: يونس ابن عبيد : «ثقة ثبت».  

مصادر توجيه:  

الجراح والتعديل (٨٩/٩) ، وتهذيب الكمال (١٢ - ٢٢) والسير (١٢ - ٢٨) (٢٠ - ٢٩) ، والفرقة (٢ - ٣) ، والتحذير (٤) ، وصلاة تذكير الحلقات (٢٠ - ٢٨) ، والتحذير (١) ، وتذكير الكمال (٢ - ٣)
(141/2) ، وخذرات الذهب (197/2).

(6) الحسن بن أبي الحسن البصري : تقدم في الحديث رقم (142) ، وهو : "ثقة برسل".

(7) عائشة بن عمرو بن هلال الهذلي : أبو هذيلة البصري. له صحبة ، شهد بيعة الرضوان واحادية.

روى عن : النبي ﷺ ، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

روى عنه : معاوية بن قرة وابن الحسن البصري ، وعمر الأحول ، وأبو حمزة الضبي ، وغيرهم.

سكن البصرة ، ومات في ولادة عبد الله بن زيد سنة 167 هـ.

مصادر تزجيمه:

الإسباطة (2/4) ، والتقرير (131/2).

(8) عبيد الله بن زيد بن أبي، أبو حفص ، أمير العراق ، أبضاع المسلمون ما فعل بأحسين رضي الله عنه.

قلت : عبد الله بن زيد يوم عاشوراء ، سنة 167 هـ.

مصادر تزجيمه:

التاريخ الكبير (1381/2) ، والسير (2/545-55) ، وخذرات الذهب (1/741/2).

الحكم على أسماء الحجازي:

متوفر صحيح الإسناد.

التخريج:

أخرجه البغوي في الجهدات (1/2/6 رقم 139) ، وأبو عوانة في مسند (4/388 رقم 7051) عن علي بن سهل البزار .

والطبراني في الكبير (18/18 رقم 77) من طريق عبد الله بن أبي يعقوب الكرماي.

كلاهما (علي بن سهل ، عبد الله بن أبي يعقوب) عن يحيى بن أبي بكر به بدله.

ووقع عند أبي عوانة : عبد الله بن زيد ، وعن البغوي والطبراني : زياد .

وأخرجه مسلم في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل (2/1461 رقم 1930) ، وأحمد في مسند (4/360 رقم 2637) ، وأبو عاصم في الأحاديث والثماني (2/388 رقم 93) ، والروياني في مسند (2/53 رقم 779) ، والدراويشي في الكبير (1/2/495 رقم 499) ، وأبو عوانة في مسند (4/118 رقم 749) ، 287 و 550 ، 1751 و 551 ، 1751 و 550 ، والدراويشي في الكبير (1/2/495 رقم 499) ، وأبو عوانة في مسند (4/118 رقم 749) ، 287 و 550 ، 1751 و 551 .
المحدثين بأصبهان (271/68) والبيهتي في الكبرى (161/68) جميعهم من طريق جرير بن حازم، عن الحسن بن بنحوه.

وقع عند الطبراني زياد، وكذا عند الروماني، وتصريف المحقق فزاز عبيد الله.

وعند أبي عوانة، ومسلم، وابن أبي عاصم، والدوليابي، وابن حبان، وأبو الشيخ، والبيهتي: عبيد الله بن زياد.

والله تعالى لا يعتبر مخالفًا، ولعله سهو من الناشئ.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح، فقد ورد عند مسلم وغيره.

غريب الحصيب:

الرعاية: بالكسر والملد جمع راع.

النظر: النهاية (225/2).

الخطة: هو العنف برعوية الإبل في السوق والإيراد والإصدار، ويأتون بعضهم على بعض.

ويغفروها، ضربه مثلًا لوالي السبالة.

انظر: المرجع السابق (2/210).

إذا من نخالة أصحاب محمد ﷺ؛ أي لست من فضلائهم وعلمائهم، وأهل المراقب.

منهم، بل من سقطهم.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (116/4).

تعليل:

لا شك أن قول زياد هذا مردود عليه، ذلك لأن صحابة رسول الله ﷺ هم خير من أصطفاهم الله من البشر لصحبة نبيه، وقد تبث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبي ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبهم. وأصحاب رسول الله ﷺ خيار الممثلين كما ثبت عنه أنه قال: خير القرون القرن، الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
أخيرنا محمد بن الحسن أبو طاهر(1) ، حديثنا أبو علي حامد بن محمود ابن حرث(2) ، حديثنا إسحاق بن سليمان الرازي(3) ، حديثنا أبو سنان سعيد بن سنان(4) ، عن أبي إسحاق(5) ، عن عمر بن سعد(6) ، أظنه عن أبيه(7)(*), قال : قال رسول الله ﷺ :

"عجبت للمؤمنين أن أعطاك لفصل الحكمة لله فشكوه، وإن أبتن كي قال الحكمة لله فشكوه.

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

ترجم الرواية:

(1) محمد بن الحسن المحمود آباه: النيسابوري. أبو طاهر، تقدم في الحديث رقم (97) وهو "ثقة".

(2) أبو علي. حامد بن محمود بن حرب. تقدم في الحديث رقم (91) وهو "ثقة مأمون".

(3) إسحاق بن سليمان الرازي. أبو يحيى الهسباني. الكوفي.

روى عن : أبي سنان، والثوري، ومالك بن أنس، وموسى بن عبيدة، وغيرهم.

روى عنه : التباير بن سعيد، وأبي أبي شيبة، وأبو سنان الأنزلي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم.

وفاته : توفي سنة (899هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد : "كان ثقة ، له فضل في نفسه وورع".

- وقال العجلي : "ثقة ، رجل صالح".

- وقال أبو حاثم : "صدوق لا بأس به".

- وقال النسائي : "ثقة".

- وقال الذهبي : "كان يعد من الأدباء خاصًا عابدا".

- وقال ابن حجر : "ثقة فاضلة ، من الناسعة".

الحكم : إسحاق بن سليمان الرازي : "ثقة".

ملاحظة ترجيحها من التاريخ الكبير (236) ، والجرح والتعديل (243) ، وتهذيب الكمال (188/1) ، والكافي (18/1) ، والعير (257/1) ، والتقريب (5/8/1) ، ومذار الذهب (356/1)
(4) سعيد بن سنان البكرجي، أبو سنان الشيباني، الأصغر الكوفي، والبرجعي بضم الباء، المنقوطة

بواحة وسكون الراية، وضم البحر، نسبة إلى البرجع قبيلة من بني ثيم.

روى عن أبي إسحاق السبيعي، والخليج، وطواس، والخليج، وأبي جبير، وغيرهم.

روى عنه: الطيبي، وأبو نعيم، وزيد بن الحبب، وأبو إسحاق الرازي، وغيرهم.

وقاله: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال جهينة بن الموت، وأبو حاتم: "ثقة".

- وقال أحمد بن حنبل: "كان رجلاً صاحباً ولم يكن يقيم الحديث"، وقال أيضاً: "ليس بالقوي".

- وقال المجلي: "كوفي جائز الحديث".

- وقال أبو داود: "ثقة من رفاعة، الناس".

- وقال النسائي: "ليس به بأصل".

- وذكر له ابن حبان في التقات: قال: "كان عابداً فاضلاً".

- وذكر له البيدي في الكامل وقال بعد أن ساء له بعض الأحاديث: "أبو سنان هذا له غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديث غرائب وأفراد، وأرجو أنه من لا يعتمد الكذب والوضع لا إبانا ولا منتبنا، ولهما إذا بيع في الشيء، بعد الشيء، ورواياته تحمل وتقبل".

- وقال الحاكم: "لا يُتابع على كثير من حديثه".

- وقال ابن حجر: "صدوق له أههام، من السادسة".

الحكم: سعيد بن سنان، صدوق له أههام، كما قال بذلك ابن حجر.

مصادر تزجيله:

التأريخ الكبیر (۴۷۵/۲) والفرج والتعديل (۴۷۶/۲، و۴۷۷/۲)، وال갑ط (۴۷۸/۲)، والمسير (۴۷۹/۲)، والكشاف (۴۷۹/۳)، ووصائر العائدين (۴۸۰/۲)، وتقويم التهذيب (۴۸۱/۲)، ووفيات الإخوان (۴۸۱/۳)، ومذكارة الجماهير (۴۸۲/۲) ونحوه الآثار (۴۸۳/۱)

٥) عمرو بن عبيد الله دوملاطي، أبو إسحاق السبيعي، يفتح السنن المهمة وكسرة المحلة، ١٣٢ (٢٣٠)، منقوطة من هجمة بالنقاط، وفي آخرها عين المحلة نسبة إلى سبع بطن من همدان.

روى عن: الأسود بن يزيد الطعيمي، وجربين بن عبد الله البجلي، وإعده، وابن عباس، وغيرهم.

روى عنه: الأشقر، والسباطان، وعمر، ومحيار بن الحضرمي، وسعيد بن سنان، و:"أقوال العلماء فيه:
1 - قال أبو حامد أحمد بن حنبل: «ثقة».
2 - وقال الإمام أحمد: نكر، وكان أنهم حملوا عنه بأخرى.
3 - وقال أبو حامد: ثقة، وهو أحسن من أبي إسحاق الشيباني، ويشبهه الزهري في كررة الرواية، وانساعه في الرجال.
4 - وقال المجلي: «كوفي تابع ثقة».
5 - وقال ابن حجر: ثقة، مكرر، عايدة، من الثلاثة، اختلط بأخرى.

وهو مدرس من الطبقات الثلاثة كما عهد ابن حجر فيها، وقد وصفه بالتدليس شعبنة ومسباني وغيرهما.

وأصحاب هذه الطبقات كما قال ابن حجر: نكر، وكان أنهم حملوا عنه بأخرى.

وكانوا يشيعون فيه بالسماع، ومنهم من رددوا ملألأل، ومنهم من رددوا لأبي الزبير المكي.

لكن رواية شعبة عن أمامته جنب من تدليسه، قال شعبة: كفيفتكم تدليس ثلاثه: الأعشش، وأبي إسحاق السبيعي، وأبي الحكيم.

قال الحافظ ابن حجر: «هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، إنها إذا جاءت عن طريق شعبة دلت على السماع، ولقد كانت معينة».

6 - وقد رده ذهبي من زعم أنه اختلط فقال: شاه ونسي ولم يخالط، وقد سمع منه سفيان بن عبيدة وقد تغير قليلاً.

الحكم: أبو إسحاق السبيعي: ثقة، يدلس.

ملاحظات ترجيه:
التاريخ الكبير (247-247)، والجرح والتعديل (276-276) والأنساب (216-216)، وروح الدين.
الكمال الكبير (273-273)، والسيرة (201-201)، وتذكرة الحفاظ (201-201)، ومصباح الاعتدال (272-272)، والكشف (272-272)، والكواكب البيضاء (273-273).

(6) عمر بن سعد بن أبي عبيدة: وقال طابع بالغه، والمهني، الزهري، المحيطي، الروي عن: أبو سعد، وأبي سعيد الخدري.

وروي عنه المهاجر بن حريث، وأبو إسحاق السبيعي، وأبو بكر بن حفص، ويزيد بن حبيب، والمطلب.

وقد قال ذهبي: قئله المختار سنة 66 هـ، الكاشفي (272-272).

وقاله: قال الطهري: (قبله المختار سنة 66 هـ)، الكاشفي (272-272).

أقوال الهلابي فيه:
- قال المجلي: «تابعي ثقة».
- وقال عبد الرحمن بن أبي حامد: سُلم يحيى بن معين عن عمر بن سعد: أثاثة هو؟ فقال: كيف يكون من قول الحسن بن علي رضي الله عنه ثقة 14؟».
- قال الآلهي: "هو في نفسه غير منته"، لكنه باع قول قتال الخمسين وفعل الأفعال.
- وقال ابن حجر: "صدق، لكنه مقتله الناس لكونه كان أميرًا على الجيش الذين قتلا الخمسين بن علي، من الثانية".

قلت: هو ثقة.

فقد قال الآلهي: "هو في نفسه غير منته"، الكاشف (201/2).

وقد قال الشيخ أحمد شاكر في شمس الشام (230/2) : "أنا أرى أن انغماسه في فتنه سياسية شيء وصدقه في الرواية والثقة بخيره شيء آخر".

مصادر ترجمه:
الجرح والتعديل (111/1), الكاشف (2/1), التقريب (556/4).
(7) سعد بن أبي وقاص، صحيح. حليل، تقدم في (140).

الحكم على إسناد الجروح.
- إنما هناك ضعيف، فيه عنترة أبي إسحاق السبيعي، وهو مدان، ولم يُصح بالتحديث، وتدل عليه من الطبقات الثلاثة، كما تقدم بيان ذلك في ترجمه.
- وفيه: سعد بن سنان، وهو صدوق له أهام.
- وهذا السند مطول، والصحح عن أبي إسحاق عن العزيز بن عبد بن سعد عن أبيه مرفوعًا.

التخريج:
أخرج البهتري في شعب الإيام (4485 رقم 116/4) عن أبي أحمد محمد بن الحسين،
عن أبي طاهر بن مثنى.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف كما في إخوان الخيرة للبوديري (4505 رقم 28368) عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق به بنوحه.
وأخلف فيه. فرواه سعيد بن سنان، وأبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد مرفوعًا كما تقدم بدون ذكر العزيز، ورواه جماعة من الرواة عن أبي إسحاق عن العزيز.
عن عمر بن سعد، عن أبيه مرفوعًا.
أما رواية الجماعة عن أبي إسحاق، عن العزيز، عن عمر بن سعد:
فأخرجها عبدالرزاق في المصنف (187/11 رقم 3201)، وعن أحمد في المصنف (2/2 رقم 2676)، وعبد بن حميد في المنتخب (77 رقم 139)، والبهتري في السن الكبير (375/2، 376/2). وفي الآداب (458 رقم 1024)، وفي شعب الإيام (117/4 رقم 86/3).
البغوي في شرح السنة (4/88/5 رقم 154) ، وئياء المقدسي في المختارة (2/3 رقم 208 رقم 101 عن معمر.
وأخيرته أحمد في المسند (3/2 رقم 1487 SUSDNI في مسند سعد بن أبي وقاص (28/88/70 رقم 70) ، والبيتاز في البحر الزخار (28/89/71 رقم 1189) ، والدارقطني في العلل (4/72/256) جميعهم من طريق سفيان الثوري.
وأخيرج الطيالسي في المسند (171/78/576/1 رقم 376) عنه عبد بن حميد في المتخب من المسند (278/78/576/1 رقم 376) ، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (276/1 رقم 577) .
وأخيرج أيضاً نعيم بن حماد في زوائد الزهد لأبي المبارك (29/78/576/1 رقم 115) ، ومسند في مسنده كما في إتقان الخيرة (28/38/4 رقم 1323) ، وأحمد في المسند (171/78/576/1 رقم 1501) ، والبيتاز في البحر الزخار (28/89/71 رقم 1190) ، وأبي الدنيا في المرض والكفتارات (278/176/78/576/1 رقم 1362) جميعهم من طريق شعبة.
رواه الطيالسي ونعيهم عن شعبة مباشرة ، والباقون بواسطة.
وأخيرج وكيع في الزهد (276/1 رقم 98) ، وعن أحمد في المسند (276/1 رقم 1575) ، والبيتاز في المختارة (1323/78/576/1 رقم 2767) ، والبغوي في شرح السنة (4/88/5 رقم 154) من طريق عبد الله بن موسى.
كلاهما (وكيع ، عبد الله) عن إسرائيل.
وأخيرج النسائي في الكبرى (276/1 رقم 1896) ، والشاشي في مسنده (1837/1 رقم 120) من طريق أبي الأصوص.
خصمهم (معمر ، سفيان الثوري ، وشعبة ، وإسرائيل ، وأبو الأصوص) عن أبي إسحاق.
عن البخاري ، عن عمر بن سعد به بنحوه:
قال البخاري :لا نعلم به يوجد عن سوى من رأسود صحيح ، إلا من هذا ووجه.
وقال البخاري في المجمع (7/27) : رواه أحمد بأسانيد ، ورجالهما كلهم رجال.
الصحيح.

وقال أحمد شاكر في حاشية المسند (٢/٤٧) : "إسناده صحيح".

وقد تابع أبا إسحاق في روايته عن الععزاز : بدر بن عثمان.

آخره الشاشي في المسند (١٨٣/١ رقم ١٢٩) : عن أحمد بن زهير بن حرب : حدثنا أبو نعيم ، حدثنا بدر بن عثمان ، عن الععزاز به بنحوه.

وختلف فيه على الععزاز ، فرواه وكبع عنه ، عن أبي بكر موقوفاً ، ورواه زيد ابن أبي أنيسة عنه مرسلاً عن النبي ﷺ ، ورواه يونس بن أبي إسحاق عنه موقوفاً عليه.

وأما رواية وكبع :

فروحا في الزهد (٢٦٩/١ رقم ٩٩).

وأما رواية زيد بن أبي أنيسة :

فسأردها الدارقطني في الامل (٢٥٣/٤) ، من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن الععزاز مرسلاً ، عن النبي ﷺ.

لم يذكرها سعداً ولا أباه .

وأما رواية يونس بن أبي إسحاق :

فأخرج وكتب في الزهد (٢٦٥/١ رقم ١٠٠) ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن الععزاز موقوفاً عليه.

وللحديث شاهد من حديث صهيب ، وأنس :

وأما حديث صهيب :

فأخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ، باب المؤمن أمره كله خير (٢٩٥/٤ رقم ٢٩٩٩) مرفوعاً بلفظ : "عمراً لأمَّة المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد إلا مؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، وإن أصابته ضراً صبر ، فكان خيراً له".

وأما حديث أنس :
فأخرجه أحمد في المسند (20/192، رقم 1260)، ومن طريقة الضياء في النحتارة (1945، رقم 1185) مرفوعاً بلفظ: "عجبت للمسئ، إن الله لم يقض قضاء إلا كان خيراً له".

قال أحمد شاكر في حاشية المسند (167/195)؛ "إسناده صحيح".

خلاصة الحكم:
الحديث لا يثبت بالإسناد الذي ساقه المؤلف، حيث خولف سعيد بن سنان، خالفه عدد من الشقات وفيهم عبد الرحمن بن مهدي، وشعبة، وسفيان الثوري، ومعمر، فرووه عن أبي إسحاق، عن العيذر، عن عمر بن سعد، عن أبيه مرفوعاً، والحديث من هذا الوجه الرافج إسناده صحيح، كما قال الهيثمي في المجمع، وصححه أحمد شاكر، والألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (2881).
حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (١) بانتخاب ابن مطر (٢) حدثنا أبو بكر كان قتيبة البكرى المصري (٣) قاضي مصر (٤) حدثنا زُوَّج بن عبادة (٥) / حدثنا شعبة (٦) وأبي ذنب (٧) عن صالح مولى التوأمة (٨) عن ابن عباس (٨) (٩) أن أم الفضل (٨) (٩) أرسلت إلى النبي ﷺ يوم عرفة بلبن قَشَبيّة وهو يخطب الناس

(*) في (ب) : البصري، وهو الصحيح، ويأتي دليلا في الترجمة.
(**) في (ب) : رضي الله عنهم.
(***) في (ب) : رضي الله عنها.

تواجد الرواية:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم : تقدم في (١٣٧) وهو "ثقة".
(2) ابن مطر: هو أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النسيابوري، البصري.
روى عن: أبي عمرو أحمد المنتظمي، وإبراهيم بن علي الذهلي، ومحمد بن جعفر الكوفي.
روى عنه: أبو عبدالله الحاكم، وأبو العباس بن عودة، وأبو نصر عمر بن قنادة.
وفاته: توفى سنة (٢٦٨ه).

أقوال العلماء فيه:
وصفه الديني: "بالشيخ الإمام القدوة العابد المحدث، شيخ العدالة".
وجاء، في السير للديهي (١٠/١٦٣) : "أن ابن مطر هو الذي أنتقى الفوائد على أبي العباس الأصم، فإن الأصم أشد أصوله، واعتمد على كتاب ابن مطر".
الحكم: هو ثقة.
مصدر ترجمته:
العبر (٢٦/٦٤)، السير (١٦/٦١٦)، تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (٨٥٠ - ٢٣٣ه)، (١٢٢، ص ١٠١).

٣. كبار بن قتيبة بن أسعد بن عبد الله الثقفي، البكرى المصري، أبو بكر البكراوي، بالله.
(١) في (ب) : "بفتح الباء المقطعة بواحدة، وسكون الكاف، بعدها راء مهملة، نسبة إلى أبي بكرة الثقفي، الصحابي الجليل المعروف.
روى عن: روح بن عبادة، ويزيد بن هارون، وحسب بن جرير، وأبي داود الطيالسي، وأبي عاصم، وغيرهم.
روى عنه: أبو العباس الأصمل، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو حام، وفيه بن صاعد، وأبو عوانة، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (670هـ).

أقوال العلماء فيه:

وصفه الذهبي: "بالقاضي الكبير، العالم المحدث، قاضي القضاة مصر".

وقال أيضًا: "كان عظيم الخروبة، وافر الجلالة، من العلماء العامليين".

وقال ابن العماد الخليلي: "قاضي الديار المصرية، له أخبار في العدل والعفة والنزاهة والتورع".

الحكم: هو ثقة.

مصادر ترجمته:

الأنساب (ت1/348)، السير (1/1359/6 - 600هـ)، العبر (2/698)، شذرات الذهب (268/1).

(4) روى: يفتح الباب ويسكن الباب وهو المائع بين غيابات بين الغياب بين حسان الدمشقي، أبو محمد البصري.

والغياب: يفتح الباب، ويسكن الباب، وكسر السن، نسبة إلى جماعة اسمهم قيس.

روى عن: شعبة، وسفيان الثوري، وعبد الله بن عون، وأبي جريج، والأوزاعي، وأبي ذنب، ومالك.

ابن أنس، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن حنين، وعلي بن الحسين، واسحاقي بن راهوية، وبندار، وأبو خدمة، وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (302هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "ثقة إن شاء الله".

- قال يحيى بن معين: "ليس به أنس صدوق".

- وقال في موقع ثان: "صدق ثقة". وقال في موقع ثالث: "صالح".

- وقال أبو حاتم: "لا يتحج به".

- وقال النسائي: "يسابق".

- وقال الخطيب البغدادي: "كان كبير الحديث، وصف الكتب في السن وأحكام وجمع التفسير، وكان ثقة".
- وقال السمعاني: «كان ثقة».
- وقال يعقوب بن شيبة: «كان كثير الحديث جدًا، صدوقًا».
- وقال الذهبى: «ثقة مشهور، حافظ، من علماء أهل الحسنة».

- وقال الذهبى: «وقيل إن عبدالرحمن بن مهدي تكلم فيه وهم في إسناح حديث. وهذا تغنت، وقلت
إنسان في حق حافظ قد روى أئذى كثير من الحديث، فًهمن في إسناح، فروج له أخطاء في عدة أحاديث في
سعة علمه. لا أخبر له ذلك أسوة بنظرته. ولستا نقول: إن رجعت روح في الحفظ والأخلاق كرتية يحي القدس.
بل ما هو بدون عين البطل، ولا أبي النضر».
- وقال ابن حجر: «ثقة فاضل، له تصنيف من التاسعة».

المحكم: روح بن عبادة: ثقة.

مصاحف ترجمتها:

الطبقات الكبرى (١٨٩٢/٨٧، التاريخ الكبير (٢٠٩٦/١٢، الجرح والتعديل (٢٠٨٦/١٢)، تاريخ بغداد
(١٨٩٢/١٢، تهذيب الكمال (٢٠٩٣/١٢)، ميزان الاعتدال (٢٠٩٤/٩)، السير (٢٠٩٤/٩).
التقريب (٢٠٩٢/١٢).

(٥) شهبة بن الحجاج تقدم في (١٣٨) وهو: «ثقة، حافظ، متقن».

(٦) محمد بن عبيدالرحيم بن المغربي بن الحارث بن أبي عبد الله البلغيث، المغريش، الهامري، أبو الحوارث،
المجتهد.

روي عن: صالح مولى التوأمة، ونافع، وعكرمة، والزهري، ومحمد، بن المنكدر.
روي عنه: روح بن عبادة، وصفوان الثوري، وعبدالله بن المبارك، ووكيع، وعبدالله بن وهب، ويحيى
بن سعيد القطان، وغيرهم.

وقاله توفي سنة (١٥٩) ح.

أقوال العلماء فيه:

- قال محمد بن سعد: «كان عاملاً ثقة فلما وردًا عابذًا فاضلاً وكان يُرمى بالقدر».
- وقال يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي: «ثقة».
- وقال الذهبى: «كان كبير الشأن ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة فلما فاضل، من السابعة».
المحكم: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذنب: "ثقة فقيه".

مخاطب ترجمته:
التاريخ الكبير (1/153 - 164/674 - 67/1471) - تهذيب الكمال (164/674 - 167/1471) - الكافن (2/157) - تقرير التهذيب (2/167) - شذرات الذهب (265/1).

(7) صالح بن نبهان، مؤلف التوأمة - يفتح المثاوة وسكون الوأب يفضحها همية مفتولة - أبو محمد الباجي، وهو صالح ابن أبي صالح الشعيب.

روى عن: عيسى بن عياش، وأنس بن مالك، وأبو الدرداء، وأبي هريرة، وأبي قشادة الأنصاري، وعائشة أم المؤمنين.

روى عنه: شعبة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذنب، وموسى بن عقبة، وسفيان النثري، وسفيان بن عيينة، وعبد الملك بن جريج، وابنه محمد بن صالح مولى التوأمة.

وفاته: توفى سنة (125 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال مالك بن أنس: "ليس بثقة".
- وقال يحيى بن سعيد القطان: "لم يكن بثقة".
- وقال يحيى بن معين: "ثقة، وقد كان خروف قبل أن يموت، فمن مسمع منه قبل فهو ثبات".
- وقال أيضًا: "ثقة حجة، فقيل له: إن مالكًا تركه، فقال: إن مالكًا أدركه بعد أن خروف، وسفيان النثري إذا أدركه بعد أن خروف، فسمع منه مثاوة، لكن ابن أبي ذنب سمع منه قبل أن يخرف".
- وقال علي ابن المديني: "ثقة، إلا أنه خروف وكثير، فسمع منه التوأمة، بعد الخروف، وسمع ابن أبي ذنب قبل ذلك".
- قال أحمد بن حنبل: "صالح الحديث".
- وقال أيضًا: "مالك أدرك صاحبًا وقد اختلط" (5) وهو كبير وما أعلم به بأساً من مسمع منه ئيًا، فقد روي عنه أكابر أهل المدينة".

(*) (الاختلاف): هو فساد العقل. (أو عدم انتظام الأقوال بسبب خروف. أو غشى، أو احتراق كتب أو غير ذلك).
انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص 223). تيسير مصطلح الحديث (ص 237).
· وقال العرجي: "مدني ثقة".
· وقال أبو حامد: "ليس هو قوي".
· وقال النسائي: "ضعف".
· وقال ابن حيان: "تغير في سنة خمس وعشرين ومانة، وجعل يأتي ما يشبه الموضوعات عن الثقات.
· فاختلط حديثه الآخر بحديثي القديم، ولم يتميز، فاستحق الترك".
· وقال ابن حجر: "صدق اختلاف بأخرى، فقال ابن عدي: لا بد من رواية القديم، عنه، كابن أبي ذنب، وابن جريج، من الراية".

قلت: صدق حسن الحديث، بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلافه، وهم: أسيد بن أبي أسيد البراد، وزيد بن عبد، وعبد الله بن أبي أيوب، وعبد الله بن علي الإفريقي، وعبد الملك بن جرير، وعمارة بن غزية، ومحمد ابن عباس الرحمن بن أبي ذنب، وموسى بن عقبة، أما الآخرون فروايتهم ضعيفة لسماعهم من بعد الاختلاف.

· مصادر ترجيحها:

المجريح (٦١٨/١)، (الجرح والتعديل (٤٢٦/٤)، الكامل لأبو Québec (٨٢٣/٥)، تهذيب الكمال (٣/٣) ، الكاشف (٨٢/٣)، ميزان التعديل (٢/٣٢)، تقرير التهذيب (٢/٣٢).

٨(٨) عن جلال الله بن عباس صحابي جليل تقدم في (١٤٣).

٩(٩) عن لبابة، بختيف، الموضع، بنت الحارث بن حزن، يفتح الهمة ويشكو الراك، بسببها نون...

الهلالية، أم الفضل، زوج العباس بن عبدالله، وأخت مبونة زوج النبي محمد، وهي من بني بنيها، وعمر بن الحارث مولاها، وكرمبد مولى ابنها، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الحارث بن نوفل، وأخرون.

وفاتها: ماتت في خلافة عميان قبل زوجها العباس.

· مصادر ترجيحها:

الإسبكي (٤٢٦/٤)، تقرير التهذيب (٢/٣٢).

· الحكيم على إسناد الجرجاني:

· إسناد حسن، وإن كان فيه صالح بن نعيم، وهو صدق تغير، لكن الرأي هنا عنه ابن أبي ذنب، وهو من روى عنه قبل تغييره.
والحديث صحيح، كما سيكون في التحريج.

التخريج

أخرجه أحمد في مسند (278/5 رقم 2210) عن وكيع. والطيبالسي في مسند (2847 رقم 2847).
والبغوي في مسند علي بن الجعد (2888/2 رقم 2888).
ومن طريقه ابن عدي في الكامل (175/4).
والطيب في تهذيب الآثار (مسند عمر 2501 رقم 571) من طريق معاوية بن هشام.
وقيصة، وعبيد الله.
والطيباني في الكبير (237/10 رقم 1085) عن طريق علي بن الجعد، وآدم.
سببتهم (وكيع، والطيبالسي، علي بن الجعد، معاوية بن هشام، وقيصة، وعبيد الله) عن
ابن أبي ذنب به نجحه.
وأورد به البصيري في إتحاف الخيرة (2/269/4) وقال: "هذا إسناد رجاله ثقات، صالح بن
نهان وإن اختلط بأخرى. فإن محمد بن أبي ذنب روى عنه قبل الاختلاط كما أوضحته في تبين
حال المختصرين.

إحصاء ينبع من حديث أم الفضل وميمونة:

فأما حديث أم الفضل:
فأخبره مالك في الموطأ (173/1 رقم 375) ومن طريقه البخاري في صحيحه (كتاب
 الصوم). باب صوم يوم عرفة) (270/4 رقم 270) ونده في (كتاب الحج، باب الوقوف
على الدراسة بعرفة) (2/513 رقم 513). ومسلم في صحيحه (كتاب الصيام، باب استحباء
الفطر يوم عرفة) (2/761 رقم 761) عن أم الفضل مرفوعاً بنجحه.
وأما حديث ميمونة:
ومسلم في الموضع السابق (2/1124، رقم 791) مرفوعاً بلفظ: «إن الناس شكوا في صيام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم عرفة فأرسلت إليه ميمونة بحلاب بن، وهو واقف في الموقف، فشربه منه والناس ينظرون إليه» ولفظه لمسلم.
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح لوجود الشاهدين في الصحيحين، كما تقدم تخريجهما.
224 - أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي(1). حديثنا محمد
بن أحمد بن أبي العوام الواسطي(2). ح. وأخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد
الصفاري الأصبهاني(3) واللفظ له. حديثنا أحمد بن عسام(4) قال:
حديثنا أبو عاصم الضحاك بن مخضل(5). حديثنا عبد الخمين بن جعفر(6) (قال):
أخبرني حسين بن عطاء(7)، عن زيد بن أسلم(8)، عن عبد الله بن عمرو(9) أنه قال:
لأبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - (**) :
يا عم أوصني! قال: يا ابن أخي! إنّي قلت لرسول الله ﷺ: أوصني. قال:
«إذا صليت الصبح ركعتين لم تكتمّ من الخلفين: وإذا صليتّها
أربعًا كانت من البابين. وإذا صليتّها ستًا لم يتبّعه حائلا اليوم صبحه.
وإذا صليت ثمانية كانت من القائمين. وإذا صليت ثلاثي عشرة بنجد
الله(***). اللهم بنيا في الجنة، فما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا الله (****) فيه حوضة
يمن بها علك من شاعر من عابّيك.
وما من الله (*****) علك عيبه بمثل الحد. يلهمه حبكته.»

(1) ما بين الفوقيين سقط من (ذ).
(2) في (ب): رضي الله عنهم.
(3) في (ب): عز وجل.
(4) في (ب): تعالى.
(5) في (ب): عز وجل.

ترجم الرواية:
(1) محمد بن أحمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي: تقدم في (149) وهو «ثقة ثبت».
(2) محمد بن أحمد بن أبي العوام بن يزيد بن صهيب بن مخضل، أبو بكر الوثيم، الشيمي الواسطي، والرُياح: 
بكسر الرا، وفتح اليا، المنقوطة باثنتين من تحتها وفي أخريها الحاء المهملة، نسبة إلى قبيلة رباح.
روى عن: يزيد بن هارون، عبد الوهاب بن عطاء، وقريش بن أسس، وأبي عامر العقدي، عبد العزيز.

ابن أبي النجاشي، وغيرهم.

روى عنه: القاضي أبو عبد الله المحمدي، وأبو العباس بن علية الكوفي، وإسماعيل بن محمد الصفار.

وحمد بن عمر الزراز، وأبو عمرو بن السماك، وأحمد بن سلمان النجاد، وغيرهم.

وفاته: توفي رحمه الله سنة (276هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال الرازي: «صدق».

- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «صدق ما علمته منه إلا خيراً».

الحكم: محمد بن أحمد بن أبي العوام الواسطي: «صدق».

مصادر ترجمته:

سؤال الحكيم للدارقطني (ص 390- رقم 537)، تاريخ بغداد (1/2/936)، النسب (1/111).

3) محمد بن عبد الله بن أحمد السفاح الأسدي: تقدم في (148) وحديده في درجة الحسن.

4) أحمد بن عاصم الأسدي: تقدم في (171) وهو: «ثقة».

الصحابة بن مخلد بن الصحابة بن مسلم السعداني، أبو عاصم البصري، النبي: تقدم في (156).

وهو: «ثقة ثابتة».

6) عبد الله بن جعفر بن عبد الله المحمدي، أبو سعد الأنصاري، البصري.

روى عن: حسان بن عطاء، بن يسار، ونافع، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهرى، وسبع المثيري، وهما بن عروة، وغيرهم.

روى عنه: الصحابة بن مخلد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (52هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث».

- وقال يحيى بن معين: «ثقة، وكان يرمى بالقدر»، وقال مرة أخرى: «ليس به بأس، وكان قدرًا».

وقال أيضاً: «كان يحيى بن سعيد القطان يقول له: وكان سفيان الثوري يضعفه من أجل القدر».

- وقال أحمد بن حنبل، «ثقة، ليس به بأس».

- وقال أبو حاتم: «محله الصدق».

- وقال النسائي: «ليس به بأس».

- وقال علي بن الحديث: «كان عندنا ثقة، وكان يقول بالقدر».

- وقال ابن عدي: «أعجب أنه لا يأت به وهو مبين يكتب حديثه».
- وقال الذهبي: "احتج بسجادة سوي البخاري وهو حسن الحديث".
- وقال الذهبي في كتابه: "ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص (116) رقم (200).
- وقال: "صدق موثق".
- وقال ابن حجر: "صدق زي بالقدار، ورضا، وهم من السادسة".
- فقلت: هو ثقة، وثقة أحمد بن حنبل، وابن ميسرة، وابن سعد، ويعتبر بن سعيد القطان، ونهاة به في انتقاء الرجال وتشدد فيهم: وإن تكلم في سفيان الثوري، فهو ثقة حسن الحديث، وذكر يحيى بن سعيد القطان سبب تضعيف سفيان الثوري له، فقال: كان سفيان يتضعف من أجل القدر، فهذا تضعيف غير معنبر.

صحاف تحريمه:

(7) حسين بن عطاء بن يسار البحصري.
روع عن: أبيه، وجده.
روع عنه: عبد الحميد بن جعفر.
وفاته: لم يذكر له سنة وفاه في ما وقعت عليه من المصادر.

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو داوود: "ليس هو بشيء".
- وقال أبو حاتم: "شيخ منكر الحديث وهو قليل الحديث وما حدث به منكر".
- وقال ابن حبان: "لا يجوز أن ينكر به إذا افتد منه خلافته الأثبات في الروايات".
- وقال ابن الجزيرة: "كاذب".
- قلت: الحكم: الحسن بن عطاء (منكر الحديث لا ينكر به).

صحاف تحريمه:

(8) زيد بن أسلم العداويه. أبو عيسى الله البحصري.
روع عن: أبيه أسلم، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبيد بن المسيب،
وعطاء بن يسار، وغيرهم.
روع عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والوزاري، وسفيان بن عبيدة، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (136).
آقوال العلماء فيه:

- قال أبو حام وآبو زرعة وأحمد بن حنبل والنسائي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة عالم، وكان يرسل من الثالثة".

الحكم: زيد بن أسلم "ثقة يرسل".

مصادر ترجيمه:
التاريخ الكبير (2/378)، الجرح والتعديل (2/554)، المراسيل لابن أبي حام (ص36)، الأنساب (3/167)، المسير (5/231)، تذكرة الخلافات (1/32)، الكاف (1/189)، التقرير (1/272)، طبقات الخلافات (ص35)، خلاصة تذهب الكمال (ص126)، شرارات الذهب (1/196).

(6) عبيد الله بن عمر، صحابي جليل تقدم في (145).

(7) أبو دير الفقية، الصحابي المشهور، اسمه: خانصي ببناجاء عليه الأصح.

وقيل: ينير - معمر أو مكبر - واحتفظ في أبيه فقيل جندب أو عشرون، أو عبد الله أو السكن، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا، ومناقبه كبيرة جدا.

وفي: توفي سنة (236ه).

مصادر ترجيمه:
الإضاحية (7/2-10-5)، التقرير (2/42).

الحكم على استناد الجرحاء:

إسناده ضعيف جدا.

فيه: الحسين بن عطاء بن يسار، وهو منكر الحديث لا ينتج به.

التخريج:

أخرهم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (5/1 رقم 1954) عن أبي نصر بن سمير، عن
أبي عبد الله الجرحاء به مثله، بالإسنادين معا.

وأخره البخاري في البحر المزاح (9/35 رقم 2890) عن عمرو بن علي، ومحمد بن
المثنى، وإبراهيم بن هانئ.

وأبي حبان في المجروحين (7/244/1) من طريق أحمد بن يوسف السلمي.

أربعهم (عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، وإبراهيم بن هانئ، وأحمد بن يوسف) عن
أبي عاصم الضحاك بن مخلد به بناحية:

وأود وجه البخاري في التاريخ الكبير (3/792) عن حسين بن عطاء، عن زيد بن أسلم به.
وأخرجه العقلي في الشعاع (20/2) عن علي بن صقر بن موسى.

والبعض في السنن الصغير (1/200) رقم (245) عن طريق جعفر بن أحمد بن سلم.

كلاهما (علي بن صقر بن موسى، وعفر بن أحمد بن سلم) عن بشير بن عيسى بن
مرحوم الطار، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب، عن
السلم بن سالم، أن زيد بن سالم أخبره عن عبد الله بن عمرو السهمي، يرفعه إلى 
أبي ذر، يرفعه إلى

النبي ﷺ بنحوه.

وفيصل بن سالم قال البخاري في التاريخ الكبير (4/380) (لا يصح حديثه).

وقال البزار: (وهذا الكلام لا نعلمه يروى، عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، ولا نعلم 
روى ابن عمر، عن أبي ذر حديثاً مسنداً إلا هذا).

وقال ابن حبان: «حسين بن عطاء يروي عن زيد بن أسلم المناكير التي ليست تشبه حديث 
الأثبات، لا يجوز الاشتهار به إذا انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات».

وقال الهيثمي في المجمع (2/326) (رواه البزار وفيه حسين بن عطاء، وضعه أبو 
حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في التقات، وقال: يخطي ويدلش».

وهل شاهد من حديث أبي الدرداء، 

أورده ابن أبي حاتم في العلل (1/374) رقم (370). وقال:

فقال أبي: ورواه موسى بن يعقوب الزمعي، عن الصلت بن سالم، عن مولى ابن عمر، 

يعاني زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ 

والطبري في الكبير (كما في المجمع 2/237).

وفيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثنيه ابن معيين، وقال النسائي، ليس بالقوي، وقال 
أبوداو: هو صالح، وقال ابن المداني، ضعيف مذكور الحديث، كما في ميزان الاعتدال 

(4/227).

وقال ابن أبي حاتم: قلت لأبي أيهما أشبه، قال: جميعاً مضطربين، ليس لهما في الرواية
معنى.

قلت: في كلا الأسانيدين: الصلت بن سالم، وهو كما قال البخاري: لا يصح حديثه.

خلاصة الحكم:
الحديث ضعيف، وفيه اضطراب في الأسانيد كما قال أبو حاتم، فمرة عن ابن عمرو، عن أبي ذر، ومرة عن ابن عمرو، عن أبي الدرداء، ففني الأسانيد المؤلف حسون بن عطاء، وفي الطريقين الآخرين: الصلت بن سالم.
225  أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عباد الله (1) ، حدثنا عبيد بن محمد
ابن إبراهيم الكشئري (2) ، حدثنا أبو بكر بن سالم (3) ، حدثني بكر بن السرور (4) ،
حديثي زكريا بن إسحاق (5) ، عن عمرو بن دينار (6) ، عن سالم بن عبد الله (7) قال:
كان عبد الله (8) يقُلُّ على رأسه صفة بنت أبي عبيد (9) ، فرّاح
من مكة ، فرحنا معه ، فلم يزور الشمسي ، قلت له : الصلاة ﷺ !
فقال : الصلاةً أتمّتك ، ثم سار حتى غاب الشفقة ، فقال له : الصلاة !
فقال : الصلاةً أتمّتك . وسوى تبع الليل أو نحوه ، ثم نزل فاذّن وأقام ، فصلّى
المغرب ، ثم أقامّ فصلى العشاء ، ثم قال :
« هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل في السفر إحدى حزنه أمرٌ أو جهّز به
سبيّك ».

(*) في (ب) رضي الله عنه .

**تولاجم الرواية :**

(1) أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن عبد اللطيف، تقدم في (149) وهو : « ثَثَتْ » .
(2) عبد الله بن محمد بن إبراهيم. وقَالَ له : عِيَبَتِكَ الكُشْنِرِيَّ. أبو محمد السَّتَنِانِيَّ.
والكشئري . بكسر الكاف . وسكون الشين . وفتح الفواظ . نسب إلى كشوري ، من قرى صنعاء اليمن .
ويقال : يفتح كافها .

روى عن : عبير الله بن أبي غسان الصنعاني ، وهشام بن مسلم ينفوشة البتّي ، وعبد الحميد ابن
صحيح ، وابن السرور ، ومحمد بن عمر السمندر ، وغيرهم .
روى عنه : أبو القاسم الطبري ، وأبو الحسن علي بن أبي صالح القطان ، ومحمد بن محمد بن عبد الله
بن حمزة الطياري ، ومحمد بن أحمد بن مسعود ، وغيرهم .

وقال أبو يعلى المحلي : (محدث ، عالم ، مصنف) .
ملخص ترجمته:
النساب (5/7) السير (249/13) 350 - 350.

(3) أبو سالم.
لم ألقف على ترجمته.

(4) بكر بن شبولا بن يزيد بن الأشندان.
روى عن: أبي حمزة، ومحمد بن جعفر بن جعفر، وما عرضا ...
روى عنه: أبو وهب، وابن ماجه، وابن عباس، وغيرهم.
وقالهم: لم ألقف على سنة وفاته.

آراء العلماء فيه:
- قال جبير بن ميمون: "رأيته ليس بثقة".
- وقال في موضع آخر: "كذاب".
- وقال أبو حاتم: "ضعف الحديث، منهم بالقدر".
- وقال النسائي والداوقي لل Деكتي والصحيح: "ضعف".
- وقال ابن حبان: "كان يقول الأسانيد وعبرة المورس".
- وقال ابن الأعراف: "صناعي ليس بشيء".
- الحكيم: بكر بن الشروخ: "ضعف".

ملخص ترجمته:
التاريخ الكبير (2/90)، الفضلاء الكبيرة (149/1، الأصل والتعديل (288/2)، المجريحين، لابن حبان (196/1)، ميزان الاعتدال (246/1)، لسان الميزان (12/25).

(5) زكريا بن إسحاق بن المكسي.
روى عن: "عثمان بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، وحني بن عبد الله بن صفيف، وجماعه.
روى عنه: "عبد الله بن المبارك، وروح بن عبادة، ووكيع بن الجراح، وأبو عاصم الضحاك من مخضد.
وعبدالرزاق بن همام، وأبو عامر القيدي، وغيرهم.
وقاله: قال الذهبي (توفي سنة نيف وخمسين وسنين)، السير (240/6).

آراء العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث".
- وقال يحيى بن معين : «ثقة قدري ».
- وقال أبو حامد وأبو زرعة : «لا يأس به ».
- وذكره ابن حيان في النسائ: 
- وقال الذهبي : «ثقة ».
- وقال ابن حجر : «ثقة ، رغم بالقدر ، من السادسة ».

الحكم : زكريا بن إسحاق «ثقة قدري ».

مصادر توجيهه:

(6) عمرو بن خيبر المبسوط : أبو يحيى الأعمد.

روى عن : سالم بن عبد الله بن عمر ، وصفي بن مصعب ، ونافع مولى ابن عمر ، وغيرهم.
روى عنه : خارجة بن مصعب ، وحماد بن زيد ، ومعتمر بن سليمان ، وحماد بن سلمة ، وسماك ابن عطية البصري ، وهشام بن حسان ، وغيرهم.


أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين : «ذاهب ».
- وقال أحمد بن حنبل : « ضعيف ، متنكر الحديث ».
- وقال البخاري : « فيه نظر ».
- وقال أبو حامد : « ضعيف الحديث ، روى عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه غير حديث متنكر ، وعامة حديثه متنكر ».
- وقال الترمذي : « ليس بالقوي في الحديث ، وقد تفرد عن سالم بن عبد الله بأحاديث ».
- وقال النسائي : « ليس بثقة ، روى عن سالم عن ابن عمر أحاديث متكررة ».
- وقال ابن حبان : « كان من ينفرد بالموضوعات عن الأثبات ، إلا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التحجب ».
- وقال الدارقطني : « ضعيف ».
- وقال ابن حجر : « ضعيف ، من السادسة ».

الحكم : عمرو بن دينار : « ضعيف ».

مصادر توجيهه:
التاريخ الكبير (329/6) ، الجرح والتعديل (332/7) ، المجروحين لابن حبان (71/2) ، تهذيب الكمال (5/6) ، السير (5/7) ، ميزان الاعتدال (5/8) ، تقريب التهذيب (5/9).

(7) سالم بن عباس الله بن عمر تقدم في (145) ، وهو : « أخذ الفقه ، السبعة ، وكان ثنياً عابداً ، فاضلاً ».

(8) عباس الله بن عمر بن الخطاب ، صحابي جليل تقدم في (145).

(9) صفية بنت أبي، عبيدة بن مسعود الثقفيه، زوج عباس الله بن عمر بن الخطاب.

قال ابن منده : أدرك النبي ﷺ.

وقال الدارقطني : لم تدرك النبي ﷺ.

وقال الخالق بن حجر في الإحضارة (8/319) : « وذكر الوافي بن موسي بن ضمرة ابن سعید عن أبيه - أنها تزوجت عبدالله بن عمر في خلافة عمر ، هذا يقرب قول من قال : إنها ودت في عهد النبي ﷺ فيحمل قول من نفي الإدراك على إدراك السمع.

فكانها لم تبز إلا بعد الوفاة التبوية ، وقد حذرت عن عمر ، وحقصة ، وعائشة ، وأم سلمة.

روى عنها : سالم ابن زوجها ، ونافع مولاه ، وعبد الله بن دينار ، وموسى بن عقبة.

أقوال العلماء فيها : 

ذكرها ابن حبان في الإثبات (5/286).

وقال العجل : « ثقة ».

الحكم : صفية بنت أبي عبيد « ثقة ».

مصابر ترجهم.

الثقة لابن حبان (5/386) ، الإحضارة (8/219) ، التقريب (2/6).

الحكم على الإنسان :

سندّه ضعيف ، فيه : أبو بسالام ، لم أقف على ترجمه ، ويُكر بن السرود ، ضعيف ، وعمرو بن دينار ، ضعيف ، وحديث في الصحابيين كسائرن في التخريج.

التخريج:

أخيره البخاري في تقرير الصلاة ، باب يصل الله العصر ثم الظهر ثم فجر (2/572 رقم 691) ، وتابع في باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء (2/581 رقم 1109) من طريق شريف.

وأخيره البخاري أيضاً في نفس الكتاب ، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.
579/2 (1106) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (88/4 رقم 703) والنسائي في الصلاة، باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين (130/2 رقم 766/2) وابن الأعرابي في معجمه (1351) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (159/2) جميعهم من طريق سفيان بن عيينة.

وآخره مسلم في الموضع السابق (88/1 رقم 703) من طريق يونس.

ثالثتهم (شيبان، سفيان، يونس) عن الزهري، عن سالم بن بنحوه.

وذكر البخاري القصة، وأخرجه الآخرون مختصراً.

وقد تولى سالم بن عبد الله عليه.

آخره مسلم في الموضع السابق (88/1) (43) والنسائي في الصلاة، باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين (89/1 رقم 598، 596) وموفق في الموطا (144/1 رقم 2) والدارقطني في السنن (392/1 رقم 11) والبيهقي في السنن الكبرى (159/2) جميعهم من طريق نافع، عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً.

وآخره البخاري في العصرة، باب المسافر إذا جذب به السير يعجل إلى أهله (34/3 رقم 1805) وفي الجهاد باب السرعة في السير (1396/1 رقم 2000) من طريق زيد بن أسلم.

عن أبيه: كنت مع عبد الله بن عمر، فذكر القصة.

وهل شهاد من حديث أنس?

آخره البخاري في تقصير الصلاة، باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء (81/2 رقم 1110) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر (88/4 رقم 704) مرفوعاً بلفظ: "إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء، حين يغيب الشفق، ولفظ: مسلم.

الحكم النهائي: على الحكيم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما كما تقدم في التخريج.

غريب الحديث:

إذا حزبه أمر: أي نزل به هم.

انظر: سن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي (1/288/289).

وأوجد به السير: أي إذا اهتم به وأسرع فيه.

انظر: المرجع السابق (288/289).
حدثني محمد بن عبيد الله بن عمرو بن زيد الجرحاني، حدثنا أحمد بن الحسين، حديثي أحمد بن أبي الخواري قال:
قلت للراهب الحدي في صومته: أهلاً شيخنا تجذوبة أقوه في كنيكم.
قال: ما نجح شيئًا أقوه من أن تجعل قوتلك وقليبك ومحبتك كلها في محبة الخالق.

(*) في (ب): "أي شيء تجدونه في كنيكم أقوى؟".

تراجع الرواة:
(1) محمد بن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن زيد الجرحاني، أبو الحسين، يصلة تقدم في (151) وهو «ثقة».
(2) أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب البشوشان، أبو الجهم السدقيق، والبشوشان، يفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الفين المعجمة، والراء، نسبة إلى مشعر وهي قرية من تربة دمشق.
روى عن: أحمد بن أبي الخواري، وشام بن عمار، وشام بن خالد الأزرق، وعلي بن سهل الرمي، وغيرهم.
روى عنه: أبو الحسين الرازي، وأبو بكر بن المقرئ، وأبو أحمد الحاكم، وأبو سليمان بن زينب، وعبد الوهاب الكلمي، وغيرهم.
وفاته توفي سنة (337هـ).
أقوال العلماء فيه:
- وصفه الذهبي "بالشيخ العالم، الخطب صدوق«.
الحكم: صدوق.
مصادر ترجيته:
الأنسب (5/235)، السير (14/612-512)، شعرات الذهب (281/2).
(3) أحمد بن أبي الخواري، إبصالة ابن ميمون، أبو الحسن الصفاقسي، الكوفي.
روى عن: سفيان بن عيينة، ووكيج، وحفص بن غيات، والوليد بن مسلم، وغيرهم.
روى عنه: أبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وأبو داود، وابن ماجه في سننهما، وغيرهم.

مقاله توفي سنة (۱۴۸ هـ).

أقوال الغلاباء فيه:
- قال ابن أبي حاتم: "سمع أبي يُحسن النماء عليه، ويطنِب فيه".
- وقال يحيى بن معين: "أظن أهل الشام يُسقيهم الله به الفيت".
- وقال ابن حجر: "ثقة زاهد، من العاشرة".

الحكم: ثقة.

محاصر ترجمته:

الجرح والتعديل (۴۷/۲)، حلية الأولياء (۱۰۰ - ۲۲۵ هـ)، تهذيب الكمال (۵۲/۳) - (۵۳) السير (۱۲۸۵/۸۵ - ۱۳۰۱ هـ)، التشريف (۸/۱).

الحكم عليه إسناد الجراحه:

إسناده حسن، فيه: أحمد بن الحسين، وهو صدوق.

التخريج:
أخره أبو نعيم في الحلية (۸/۱۰۰) عن محمد، حدثنا عبد الله، حدثنا أبو حاتم، حدثنا
أحمد به مثله.

أبو حاتم، هو محمد بن إدريس الرازي، كما في ترجمة أحمد بن أبي الحواري في تهذيب الكمال (۱۹/۷۷).

وأما شيخ أبو نعيم فقد ذكر محقق معرفة الصحابة (۳۲/۳ - ۳۴) سنة وثلاثين راويًا اسمهم محمد، وهو من شيوخ أبي نعيم، وأما عبد الله، فقد ذكر المزهري في تهذيب الكمال (۳۸/۲) في ترجمة أبي حاتم الرازي، ثلاثة رواة اسمهم عبد الله، وهم: عبد الله بن عروة الهروي، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، وعبد الله بن محمد بن يعقوب الأصبهاني، فلا يمكن تحديد من هو من هؤلاء.

خلاصة القول:
الأثر يرتفع إلى درجة الصحيح لتابعة أبي حاتم الرازي، لأحمد بن الحسين.

غريب التحصين:
صومته: (الصوُمَعُ: بيت العبادة عند النصارى، ومَتَعَبَ الناسك).

انظر: المجمع الوسيط (۵۲۸/۷).
نشذيني أبو محمد عبد الله بن ثوب بن عامر اليمني: 
ما للغريب من الحياة لحافظة
حكم بين مغترب بهجة نفسه
ومنغمر في أهل ومترقب
ولا يبتغي عتبة وحاسك بنفسه
فأتكد النصير من الزمان فإنه

(١٦٧/٦٧)

(*) في (ب): أخرنا.
(**) ما بين النصتين سقطت من (ف).
انظر: مختار الصحاح (ص ۲۰۶).
حبائل الأقران: روابط الأصحاب.
انظر: المعجم الوسيط (۱/۸۰۰).

ب- الفكرة:
يقارن الشاعر بين نوعين من الناس أحدهما يعيش في غربة متعرضًا للمصائب والأحزان، والآخر يعيش في وطنه بين أهله آمنًا منعمًا؛ ولكن الزمان إذا جاء بنذر الموت فإنه لا يفرق بين هذا أو ذاك؛ فالموت هو الذي يقطع العلاقات بين الأحباب، وهو مفرق الجماعات.

ج- الغرض:
الأبيات من شعر الحكمة، وهي من البحر الكامل.

د- البالغة:
من الخيال في الأبيات أنه شبهت العافية والأمان بسجيرة يأوي إليها المقيم وسط أهله، وحذف المثبت به وأثنى بشيء من خصائصه وهو الظلم.
ومن الخيال في الأبيات أنه شبه الزمان بالنذر، وشبه الموت بقطع الصلاة بين الأصحاب، كما شبه العلاقات بالحبائل، وفي ذلك تجسد يزيد المعنى وضوحًا.
المجلس التاسع عشر

(228) (حدثنا أبو عبد الله البزدي المعروف بالجزراني) (*)، أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي (1)، حديثنا عبدالرحيم بن مُنيب (الأبوورد) (2)** (حدثنا سفيان بن عبيدة) (3)، عن الزهري (4)، عن أنس بن مالك (5) (***) أن النبي ﷺ: نهى أن يُنفي في الحبوب والبرقعة.

(*) ما بين القويين سقطت من (ب).

(**) سقطت من (ظ).

(***) في (ب) : رضي الله عنه.

تواجد الرواة:

(1) حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسي: تقدم في (138) وهو “ثقة”.

(2) عبد الرحمن بن مينيب الأبوورد: تقدم في (142) وهو “صدوق”.

(3) سفيان بن عبيدة: تقدم في (146) وهو “ثقة”، حافظ فقه، إمام، حجة.

(4) الزهري: هو حسن بن مسلم بن شهاب الزهري: تقدم في (145) وهو: (فقيه حافظ متفق على جلالته وانتقائي).

(5) أنس بن مالك صحابي تقدم في (149).

الحكم عليه: إسناد الجزري.

إسناد حسن.

فيه: عبد الرحمن بن مينيب الأبوورد وهو صدوق.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما ينادي بيان ذلك في التخريج.

التخريج:

أخرجه مسلم في الأشرية، باب النهي عن الانتباذ في المزفت (2/1557 رقم 1992) عن

عمرو الناقد.

والحميدي في مسنده (2/1219 رقم 1219).

ومن طريق أبو عوانة في مسنده (5/1295 رقم 81).

(1) حاصل.

(2) الاسم.

(3) الحنفي.

(4) المنشأ.

(5) المتن.
وأبو عوانة أيضاً (129/5 و130/4) عن عبدالرحمن بن بشر، وأحمد بن شببان.
أربعتهم (عمرو الناقش، والحميدي، عبدالرحمن بن بشر، وأحمد بن شببان) عن سفيان
به بنحوه .
وقد توعى سفيان بن عيينه عليه .
أخرجه البخاري في الأشرية، باب نزول تحريم الخمر (1/10 و1/11) وأبو عوانة في
مسنده (5/120 و109/6) والدارمي في سنة (552/1) من طريق شبيب بن
أبي حمزة .
أخرجه مسلم في الموضع السابق (3/157) والنسائي في الأشرية، باب
النهي عن نبيذ الدباء (8/50 و8/8) وأبو عوانة في مسنده (5/130 و108/8) من
طريق الليث .
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (9/16924) ومن طريقه أبو عوانة في مسنده
(5/120 و106/8) عن معاصر .
ثلاثتهم (شعيب، والليث، ومعاصر) عن الزهري به بنحوه .
ولحديث شاهد ممن حديث :
(1) علي بن أبي طالب :
أخرجه البخاري في الأشرية، باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي (5/178 و5/179)، ورسول الله في الموضع السابق (2/157/10 و109/5) بلفظ : "نهي النبي
عن الدباء والنزفت". واللفظ للبخاري .
(2) وحديث أبي هريرة :
أخرجه مسلم في الموضع السابق (3/157/1) بلفظ : "لا تتبنوا في الدباء، ولا
في المزفت" .
(3) وحديث جابر بن عبداللله :
أخذه مسلم في الموضع السابق (2/1582، رقم 1996) بلفظ: "أن رسول الله ﷺ نهى عن التقيير والمرت وداباء".

(4) وحديث عائشة:
أخذه مسلم أيضاً في الموضع السابق (2/1582، رقم 1995) بلفظ: "نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمرت وداباء".

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم كما سبق بيان ذلك في التصريح.

غرب الحضيض:
الدبياء: (القرع، اليقطين) واحدها داباءً.
تقطع الواحدة منه نصفين وتحنيف ثم تنزج إناه. انظر: النهاية (2/655).
المرت: هو الإناه الذي طلي بالمرت، وهو نوع من القار، ثم انتبذ فيه.
انظر: النهاية (2/304).
أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري(1)، حديثاً أبو البختري
عبد الله بن محمد بن شاكر(2)، حديثاً أبو أسامة حماد بن أسامة(3)، حديثاً بُريدة بن
عبد الله بن أبي بُريدة(4)، عن جده أبي بُريدة(5)، عن أبي موسى الأشعري(6) قال:
كان رسول الله ﷺ إذا بعث أحضا من أصحابه في بعض أمره قال:
«بِيَسَّرُوا وَلَا أُنْفَرُوا».

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

تواجد الرواة:

1. أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري: تقدم في (137) وهو ثقة.
2. أبو البختري: عبده الله بن محمد بن شاكر، تقدم في (137) وهو صدوق.
3. أبو أسامة حماد بن أسامة: تقدم في (137) وهو ثقة.
4. بريدة بن عبد الله بن أبي بُريدة: تقدم في (137) وهو ثقة.
5. أبو بُريدة: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري: تقدم في (137) وهو: ثقة.

الحكم عليه: إسناد الحديث:

إسناد حسن فيه أبو البختري وهو صدوق وباقى رجالة ثقات كلهم.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التخرج.

التخرج:
أخبر عبد الله في زوائدة على المسند (2/2370 رقم 19571)، وأبو عوانة في مسنده
(6/558 رقم 1515)، كلاهما (عبد الله بن أحمد، وأبو عوانة) عن عبد الله بن محمد بن شاكر
ببه بنحوه.

وقد تثبت عبد الله بن محمد عليه.
أخبر مسلم في الجهاد والسير، باب الأمر بالتيهسير، وترك التفير (3/1732 رقم
1588) عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب محمد بن العلاء.
وأبو داود في الأدب، باب في كرامه المراة (5/170 رقم 4825) عن عثمان بن أبي
شيبة.
ثلاثتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، وعثمان بن أبي شيبة) عن أبي أسامة حماد
بن أسامة به بنحوه.
وقد توّج بريد بن عبد الله عليه.
أخرج البخاري في إجادة، باب ما يكره من التنافز والاختلاف في الحرب (162/612) رقم 732، ومسلم في الموضع السابق (1359/453، رقم 732). وابن أبي شيبة في مصنفه (26/200، رقم 498)، وأبو داود في مصنفه (63/349، رقم 1523)، وأبو عواد في مصنفه (155/615، رقم 1526) والبيهقي في السن الكبرى (155/615)، في دلالات النبوة (401/278) جميعهم من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن مجهول.
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك:
أخيره البخاري في الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تمسحوا...» (612/2234، رقم 732)، ومسلم في الموضع السابق (1359/453، رقم 732).

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه الشيخان، كما أن له شاهد منافق على تخريجه كما تقدم.
غريب الحسيب:
يشروا: أي الناس بقبول الله الطاعات وإثابته عليها وتكوينه للذين دونه وعفوهم.
ومغفرته.
انظر: عون المعوذ شرح سن أبي داود (124/641).
ولا تمسحوا: بتشديد حرف المكسورة ألا تخوفهم بالعالبة في إنذارهم حتى تجعلهم قانطنين من رحمة الله بذلوعهم وأوزارهم.
انظر: المرجع السابق (124/641).
ويسروا: أي سهلو عليهم الأمور من أخذ الزكاة باللطف بهم.
انظر: المصدر السابق (124/641).
ولا تمسحوا: أي بالصعوبة عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب عليهم أو أحسن منه أو يتبع عوراتهم وزنج حالاتهم.
انظر: المرجع السابق (124/641).
230 - أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن القطان(1), حديثنا أبو سعيد قطان
بن إبراهيم(2), حديثنا حفص بن عبد الله السلمي(3), حديثي إبراهيم بن
طهمن(4), عن موسى بن عقبة(5), عن أبي الزناد(6), عن الأعرج(7)(*) عن أبي
هريرة(8)(**): أنه سمعه يقول:
قال رسول الله ﷺ: "خير الصحبة ما كان عن ظهر غه، والبناطيل خبر من اليد السفلى، وأيضاً بيت تغول".

(*) في (ب): عبد الرحمن الأعرج.
(**) في (ب): رضي الله عنه.

تراجم الرواة: 

(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان تناول في (١٤٠) وهو ثقة.
(2) أبو سعيد قطان بن إبراهيم القشيري، تناول في (١٨١) وهو ضعيف.
(3) حفص بن عبد الله السلمي، تناول في (١٨٦) وهو صدوق.
(4) إبراهيم بن طهمن، تناول في (١٨٩) وهو ثقة.
(5) موسى بن عقبة بن أبي بكر بن أبي شمخة، الفرخذي، الأسد، أبو محمد الفرخذي، مولى آل الزبير.

روى عن: أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ونافع بن جبير بن مطعم،
وعبد الله بن دينار، ونافع مولى ابن عمر، وعكرمة، وعروة بن الزبير، والزهراء، وغيرهم.
روى عنه: إبراهيم بن طهمن، وهب بن فضيل الأنصاري، وابن جريج، ومالك، وسفيان بن
عبيدة، وسفيان الثوري، وخلق كثير.

وفاته: توفي سنة (١٤١) هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حاتم وأحمد ويحيى بن معين والناساني وابن سعد: "ثقة".
- وقال الذهبي: "ثقة مفتوح".
- وقال ابن حجر: "ثقة فيه إمام في المغازي، من الخمسة، لم يصح أن ابن معين لينته".

الحكام: موسى بن عقبة: "ثقة قلي".

ملاحظات ترجمة:

التاريخ الكبير (٢٩٢/٧)، الجرح والتعديل (٨٧/١٥)، السير (١١٤/٦ - ١١٨/٩)، تذكرة الحفاظ
(6) عبيد الله بن مسعود بن نافع: أبو عبيد الرحمن الحسن.

المعروف بابي الزناد.

روى عن: "عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأيوب بن عثمان بن عفان، وسعيد بن المطلب، وعلي بن
الحسن بن علي بن أبي طالب، وغيرهم.  

روى عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وسليمان الأعشى، وغيرهم.

وقتاه: توفي سنة (120 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: "ثقة جيئة".

- وقال أحمد بن حنبل: "كان سفيان يسمى أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث".

- وقال أبو حاتم: "ثقة فقيه صالح الحديث صاحب سنة وهو من من تقوم به الحجة إذا روى عنه النفلات".

- وقال الذيه: "ثقة ثابت".

- وقال ابن حجر: "ثقة فقيه، من الخامسة".

الحكم: عبد الله بن ذكوان: "ثقة فقيه".

- مصادر تجميله:

التاريخ الكبير (83/5) ، الجرح والتعديل (19/5) ، الكاشف (2/6) ، السير (5/1654) ،
ميزان الاعتدال (2/1618) ، تقريب التهذيب (41/1) ، خلاصة تذهيب الكمال (18/1) ، شيرات
الذهب (1851) .

(7) عبيد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو حاول بن الحارث.

والأعرج: يفتح الألف وسكون العين المهملة وفتح الزلات، وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى العرج.

النسب (188/1).

روى عن: Abe سعيد الحدري، وأبي هريرة، وأبو عباس رضي الله عنهم، وغيرهم.

روى عنه: الزهري، يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو السفيحاني، وزيد بن أسلم، وأبو الزناد عبد الله
ابن ذكوان، وعبد الله بن لهيعة، وغيرهم.

وقتاه: توفي سنة (171 هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة كبير الحديث".

- وقال العجلي: "مدني تابعي ثقة".
- وقال أبو زرعة وابن خراش: "ثقة".
- وقال الذهبي: "كان يكتب المصاحف".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثبت عالم، من الثالثة".

الحكم: عبد الرحمن بن هرمز الأرجح: "ثقة ثبت عالم".

مصدر تجليه:
التاريخ الكبير (3650/1445)، الجرح والتعديل (1486/1487) في الأدب، والتمديد (1475/1476) تذكير الخلاف (1463/1464). تبرير التعديل (1456/1457).

(4) أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الطوسي، صاحب جليل، تقدم في (138).

الحكم على إسناد الجرحاء:

مساءد ضعيف.

فيه: أبو سعيد قطان بن إبراهيم القطبي وهو ضعيف.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبأني بيان ذلك في التخرج.

التخرج:
أخرجه البخاري في الزكاة، باب لا صدقه إلا عن ظهر غني (2/374/1436، رقم 5356)، وفي النافقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (987/138، رقم 316) وأحمد في المسند (138/1343) والبيهقي في السن الكبيرة (1805/1386 وابن أبي الدنيا في كتاب العيالي (1397/1376، رقم 6)، والبيهقي في السن الكبيرة (1397/1376، رقم 6) من طريق أبي صالح.

وأخبره عبد الزهرة في المصنف (769/1369، رقم 1450) وعن أحمد في المسند (138/1343، رقم 5421) من طريق همام.

وأخبرهم (سعيد بن المسيب وأبو صالح، وهمام) عن أبي هريرة بنحوه.

وللحيث طرق أخرى، سيأتي عن المؤلف عن رقم (138).

وأخبره البخاري في الزكاة، باب لا صدقه إلا عن ظهر غني (2/374/1436، رقم 5356) ومسلم في الأدب، باب بيان أن البند البخاري خارج من السنفل (2/371/1369، رقم 141) بلغنا: "البند البخاري خارج من السنفل، وليد بن أنس تأول وكل صدقه عن ظهر غني، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يبتيغ عفه الله ونافع للبخاري.

واذا أحد حكيم بن حزام.

فأخرج البخاري في الزكاة، باب لا صدقه إلا عن ظهر غني (2/374/1436، رقم 5356) ولكل، ومن يستعفف يعفه الله ونافع للبخاري.

واذا أحد حكيم بن حزام.

فأخرج السبعة في الصحيح السابق (2/371/1369، رقم 141) بلغنا: "يا ابن آدم! إنك إن تبذل..."
الفصل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابداً من تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.

وأما حديث ابن عمر:
فسبئيتي تخريجه عند المؤلف برقم (۲۷۴) إن شاء الله.

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري وغيره، وله شواهد تقدم.

تخريجه:

غرائب الحديث:
ما كان عن ظهر غني: قال ابن الأثير: «أي ما كان عفوًا قد فقد عن غني، وقيل: أراد ما فضل عن العباق، والظهر قد يُراد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكينًا، كان صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال».

انظر: النهاية (۳/۱۶۵).

واليد العليا خير من اليد السفلى: قال ابن الأثير: «اليد العليا هي المنفحة المُعطية وقيل المتغففة، والسفلى هي السائرة وقيل المانعة».

انظر: النهاية (۵/۲۹۳).

وابداً من تعول: أي لا تضع عيالك وتنفسل على غيرهم.

انظر: عون المعبود (۵/۶۴).
حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (1)، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني (2)، حدثنا عبدالله بن وهب (3)، حدثنا الحارث بن نبهان (4)، عن أبو السختاني (5)، عن عبد الله بن سعيد بن جبير (6)، عن أبيه (7)، عن ابن عباس (8). قال:

لما قُضِم رسول الله ﷺ (المحذرة، فِيُبِث أَيُّهَا السَّيِّدُ نُعْمَانُ تُحَوَّمَهُمْ؟) فقال: هَيْ ضَرْبُ الْيَوْمِ الْخَيْبَةُ عَلَيْهِ مُوسَىٰ - عَلِيْهِ السَّلَامُ - وَأَعْرَقُ فِيهِ عَذَّبَوهُمْ، وصَامَهُ مُوسَىٰ، ونَحْنُ نَحْسُومُهُ.

قال رسول الله ﷺ:

"أَنَا أَبْعَدُ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ« قال: فسُحبِهِ، وُصِلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَصْحَابُهُ، وأَجْمَرَ بِحُسُومِهِ وَهُوَ يُوْمٌ عَانِثًوَأَعَوًّا.

(*) في (ب) رضي الله عنهما .

(**) ما بين النوحين سقط من (ب).

ترجم الرواة:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (137) وهو : ثقة.
(2) بحر بن نصر بن سابق الخولاني، أبو عباس الله المصري.
روي عن : عبدالله بن وهب، وضمرة بن ربيعة، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبو بن سويد، وغيرهم.

روي عنه : أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم وعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو عوانة، وغيرهم.
وقتاه: توفي سنة (267ه).
آخر أقوال العلماء فيه:
- قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : "صدوق ثقة".
- وقال أبو جعفر الطحاوي: "سمعت يوبس بن عبد الأعلى، وذكر بحر بن نصر، فوثقه".

 حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (1)، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني (2)، حدثنا عبدالله بن وهب (3)، حدثنا الحارث بن نبهان (4)، عن أبو السختاني (5)، عن عبد الله بن سعيد بن جبير (6)، عن أبيه (7)، عن ابن عباس (8). قال:

لما قُضِم رسول الله ﷺ (المحذرة، فِيُبِث أَيُّهَا السَّيِّدُ نُعْمَانُ تُحَوَّمَهُمْ؟) فقال: هَيْ ضَرْبُ الْيَوْمِ الْخَيْبَةُ عَلَيْهِ مُوسَىٰٰ - عَلِيْهِ السَّلَامُ - وَأَعْرَقُ فِيهِ عَذَّبَوهُمْ، وصَامَهُ مُوسَىٰ، ونَحْنُ نَحْسُومُهُ.

قال رسول الله ﷺ:

"أَنَا أَبْعَدُ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ« قال: فسُحبِهِ، وُصِلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَصْحَابُهُ، وأَجْمَرَ بِحُسُومِهِ وَهُوَ يُوْمٌ عَانِثًوَأَعَوًّا.

(*) في (ب) رضي الله عنهما .

(**) ما بين النوحين سقط من (ب).

ترجم الرواة:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (137) وهو : ثقة.
(2) بحر بن نصر بن سابق الخولاني، أبو عباس الله المصري.
روي عن : عبدالله بن وهب، وضمرة بن ربيعة، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبو بن سويد، وغيرهم.

روي عنه : أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم وعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو عوانة، وغيرهم.
وقتاه: توفي سنة (267ه).
آخر أقوال العلماء فيه:
-قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : "صدوق ثقة".
- وقال أبو جعفر الطحاوي: "سمعت يوبس بن عبد الأعلى، وذكر بحر بن نصر، فوثقه".

حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثنا الحارث بن نبهان، عن أبو السختانى، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:

لما قُضِم رسول الله ﷺ (المحذرة، فِيُبِث أَيُّهَا السَّيِّدُ نُعْمَانُ تُحَوَّمَهُمْ؟) فقال: هَيْ ضَرْبُ الْيَوْمِ الْخَيْبَةُ عَلَيْهِ مُوسَىٰٰ - عَلِيْهِ السَّلَامُ - وَأَعْرَقُ فِيهِ عَذَّبَوهُمْ، وصَامَهُ مُوسَىٰ، ونَحْنُ نَحْسُومُهُ.

قال رسول الله ﷺ:

"أَنَا أَبْعَدُ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ« قال: فسُحبِهِ، وُصِلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَصْحَابُهُ، وأَجْمَرَ بِحُسُومِهِ وَهُوَ يُوْمٌ عَانِثًوَأَعَوًّا.

(*) في (ب) رضي الله عنهما .

(**) ما بين النوحين سقط من (ب).

ترجم الرواة:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (137) وهو : ثقة.
(2) بحر بن نصر بن سابق الخولاني، أبو عباس الله المصري.
روي عن : عبدالله بن وهب، وضمرة بن ربيعة، ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبو بن سويد، وغيرهم.

روي عنه : أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم وعبد الرحمن ابن أبي حاتم، وابن خزيمة، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو عوانة، وغيرهم.
وقتاه: توفي سنة (267ه).
آخر أقوال العلماء فيه:
-قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : "صدوق ثقة".
- وقال أبو جعفر الطحاوي: "سمعت يوبس بن عبد الأعلى، وذكر بحر بن نصر، فوثقه".
- وقال الذهبي: «الإمام، الحديث، النثرة».

- وقال ابن حجر: «ثقة من الخادمة عشرة».

الحکم: بحر بن نصر: «ثقة»

مصابات توجيه:


(3) أعبد الله بن وهب: تقدم في (175) وهو «ثقة»، حافظ، عابد.

(4) الحارث بن نبهان الجرمكي: أبو محمد البصری.

والجزء: يفتح الجمر، وسكون الراء المهمة، نسبة إلى قبيلة جمر، وهي قبيلة من اليمن.

روى عن: عاصم بن بهدلة، والأعوش، وعطا بن السابع، وصالح بن دنار، وحنظلة السدوسی، وغيرهم.

روى عنه: عبدالله بن وهب، ومودین بن اسماعیل، وعبد الرحمن بن المبارك السدوسی، وعبدل الواحد بن غلات، وغيرهم.

وضافاته: مات بعد السبعين ومائتان.

أقوال الغلالة فيه:

- قال يحيى بن مرين: «ليس بشيء».

- وقال البخاری: «منكر الحديث».

- وقال أبو حاتم: «متزوج الحديث. ضعيف الحديث. منكر الحديث».

- وقال أبو زرعة: «ضعيف الحديث. في حديثه ونحن».

- وقال النسائي: «متزوج الحديث».

- وقال السماعی: «كان من الصاحبین الذين غلب عليهم الوهم حتى فتح خطؤه، وخرج عن حدد

الاحتجاج به».

- وقال الذهبي: «ضعفه».

- وقال ابن حجر: «متزوج، من الثائمة».

الحکم: الحارث بن نبهان: «متزوج».

مصابات توجيه:

التاريخ الكبير (2/284/1619/2026/162), الإجرح والتعديل (2/261/932), تعرفهدی الكمال (2/262),

الکاسی (1/152/641), التقریب (1/144).

(5) أبو عبد النور السخنیانی: ابن أحمد، تجربة ضیایی، أبو بكر المنذر. البصری.
السختياني: ٍيفتح السن المهلة، وسكون الحاء، المعجمة واحدة، وكسر الثاء المقطعة بالاثنتين من فوقها، وفتح البا، المقطعة بالاثنتين من تحتها، وفي آخرها النون، نسبة إلى عمل السختيان وبيعها، وهي الجلود الضأتية ليست بأدم.

والغزري: يفتح العين المهلة، والنون، وكسر الزاي، نسبة إلى عزة وهي حي من ربيعة.

روى عن: عبد الله بن سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، والأعرج، وأدخن البصري، وسعيد ابن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وقناة، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم.

روى عنه: هشيم بن بشير، وشعبة، والسفيان، ومالك، ومصر، وغيرهم.

وفاته، مات سنة (١٣٨ ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: «كان ثقة ثثًا في الحديث».

وقال يحيى بن معين والنسائي: «ثثاً»، وقال أبو حاتم: «هو ثث لا يسال عن مثله».

وقال ابن حجر: «ثثاً»، ثثاً، حجة من كبار الفقهاء العباد، من الحاصل.

الحكم: أتباع السختياني: «ثثاً»، ثثاً، حجة.

مصادر ترجيحه:
الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٥٦/٣، ٤٤٧/٣، ٣٨٨/٥، ٩٦٢/٥، ٧٤٢/٥)، الجرح والتعديل (٢٥٥/٥، ٢٣٢/٥)، الأنساب (٢٥٠/٥، ٢٥٠/٥).

تهذيب الكمال (١٣٢/٣، ١٣٧/٣)، تقميض التهذيب (٨٩/١)، خلاصة تهذيب الكمال (٧٢/٤)، شذرات الذهب (١٨١/٥).

(٥) عبيد الله بن سعيد بن جبير، الأسحي، الكوفي.

روى عن: أبيه سعيد بن جبير.

روى عنه: أتباع السختياني، وأبو إسحاق السبيعي، ومحمد بن أبي القاسم الطويل.

وفاته، قال الذهبي: مات شابًا، الكاشف (٨٦/٣).

أقوال العلماء فيه:
- قال النسائي: «ثثاً».

- وقال الزهد: «كان ثقة خيارًا».

- وقال ابن حجر: «ثثاً فاضلًا، من السادة».

الحكم: عبد الله بن سعيد بن جبير «ثثاً».

مصادر ترجيحه:
الجرح والتعديل (٢٥٥/٥، ٢٥٨/٥)، الثقات لابن حبان (٤١/٥)، تهذيب الكمال (١٤٨/٧، ١٤٨/٧)، الكاشف (٢٧/٥).
التخريب:
أخبرеж البخاري في الصوم، باب صيام يوم عاشوراء (4/244) وأحمد في المسند (6/276، 5/676) وأبو يعلى في المسنن (4/40، 5/1777) من طريق عبد البارث.


كلاهما (عبد البارث وسفيان) عن أبو بكر بن نوح.

وقد توعى عبدالله بن سعيد عليه.

أخبرج البخاري في مناقب الأنبياء، باب إثبات اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة (6/725، 2/765) وفي التفسير، سورة طه (26، 78/173) وما أخبر، سورة يونس (24، 1) ومعصوم في الصوم، باب في صوم يوم عاشوراء (2/765، 244) وأحمد في المسنن (5/40، 4/237) والطهري في المسنن (5/40، 5/377) وبني أبي شيبة في الصنف (35/56، 0/57) وابن بشر عن سعيد بن جبير بن نوح.

الحكم النهائي:
الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما.
232- أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ التميمي (1) ، حديثنا أبو يحيى سهل بن عمر العتكي (1) ، حديثنا حجاج بن محمد الأغروي (2) ، عن ابن جريح (3) (قال) : أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة (5) ، أن سعيد بن يسار أبا الحباب (1) ، أخبره أنه سمع عبد الله بن عمر (7) (**) يقول :  

تأتي رسول الله ﷺ عليك / حمار وهو منتوجة إلّا كتبك.

(*) ما بين الفوينين سقط من (ظ).  
(**) في (ب) : رضي الله عنهما .

ترجم الرواية:

(1) العباس بن محمد بن معاذ التميمي، تقدم في (141) وهو «ثقة».
(2) أبو يحيى سهل بن عمر العتكي، تقدم في (141) وهو «ثقة بالكتب».
(3) حجاج بن محمد الأغروي، تقدم في (141) وهو «ثقة ثبت».
(4) عبيد الله بن جريح، تقدم في (141) وهو «ثقة، فقه»، وكان يُبيِّن ويُرسل».
(5) عمرو بن يحيى بن عمارة، المازني، المضيبي.

روى عن : أبيه يحيى بن عمارة، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وعبد بن قيم، ومحمد بن يحيى بن حبان، وأبيه سعيد بن يسار، وغيرهم.

روى عنه : يحيى بن معبيد الأنصاري، والملك بن أنس، وأبو السختياني، وابن أبي كثير، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة، وهم بن خالد، وعبد الملك بن جريج، وغيرهم.

وقاله قال ابن حجر في التقرير (8/1) : «مات بعد الثلاثين ومانة».

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حام (صالح) : وقال مرة : «ثقة».
- وقال النسائي والذهبي : «ثقة».
- وقال ابن حجر : «ثقة، من السادة».

الحكاية: عمرو بن يحيى بن عمارة «ثقة».

مصادر توجيهه:

التاريخ الكبير (282/6)، الجرح والتعديل (269/6)، الأنساب (165/5)، تهذيب الكمال (176/5)، الكافش (233/2)، التقرير (81/5).
(6) سعيد بن يسار، أبو الحباب - بضم المهلهة وموحشتين - المجعل.

روى عن: زيد بن خالد الجهني، وعائشة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر، وغيرهم.

روى عنه: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وحيي بن سعيد الأنصاري، وسهيل بن أبي صالح، وسعيد المتنبي، وعمرو بن يحيى بن عمرة، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (١٦٤ ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين وأبو زرعة: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة متنقل من الثلاثة".
- الحكمة: سعيد بن يسار "ثقة متنقل".

مصادر ترجمته:

الجرح والتعديل (٦/٤) - تهذيب الكمال (٧/٣) - الكاثف (٤٦١) - التقريب (٤٨/٩).

(7) عبيط الله بن عمر بن الخطاب، صاحب جليل: تقدم في (١٦٥).

الحكم على إسناد الحرجاني:

إسناده ضعيف جداً، فيه:

سأل بن عمر العتكي وهو متم بالكذب.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبأني بيان ذلك في التخريج.

التخريج:

أخرجه أبو يعلى في المسند (١٠/٣٦٩-٣٦٩/٢٥١ - ح ٥٦٦٥) عن مجاهد بن موسى حديثاً.

حجاج به، وفيه: ذكر الصلاة.

مجاهد بن موسى الحوارمي، ثقة كما في التقريب (ص: ٥٢٠).

خلاصة الحكم:

الحديث فيه نكارة في موضعين، أولاً: أنه لم يرد ذكر الصلاة في لفظ الجرجاني، ثانياً:

عندهما بلفظ: "تبوك".

والأحداث سبئي برقه (٣٩) في هذا الكتاب على الصواب، عن ابن عمر رضي الله عنه.

بلفظ: كان يصلي التكبير على راحلته لغير القبلة حيث كان وجهه يومي إما.

و عند مالك، ومن طريقه عند مسلم بلفظ: رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار، وهو متجه إلى خيبر، كما سبأني في تخريجه.
233 – أخبرنا حachat بن أحمد (1)، أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي (2)، أخبرنا
عبد الرزاق (3) أخبرنا ععاصر (4)، بن الثوري (5)، عن يحيى بن سعيد (6)، عن أبي
بكر بن محمد (7)، عن أبي سلمة (8)، عن أبي هريرة (9)، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران (اثنان)ٌ، وإذا اجتهد فأخطأ».

(*) ما بين العوينين سقطت من (ب).

تواجد الرواية:
(1) حachat بن أحمد الطوسعي: تقدم في (138) وهو ثقة.
(2) محمد بن يحيى بن ععاصر الله بن خالد: أبو عساكر الله الخشبي: النيسابوري: والمعلج: سبأ النذل، وسكوندها، وفي آخرها لام، هذه النسبة إلى قبيلة مروعة.
روى عنه: عبد الرزاق الصنعاني، ومكي بن إبراهيم، وأبي داود الطيالسي، وعبد الرحيم بن مهدي،
وعبد بن جرب، وجعفر بن عون، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، وأبي عبيس بن النضر، وأبان ماجه، وأبان خزيمة، وحachat بن أحمد الطوسعي، وغيرهم.
وكانه مات سنة (852هـ).

آراء العلماء فيه:
- قال أبو داود: «كان أمير المؤمنين في الحديث».
- وقال أبو حاتم: «هو إمام أهل زمانه».
- وقال مرة أخرى: «ثقة».
- وقال النسائي: «ثقة، مأمن».
- وقال ابن حجر: «ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة».

الحكم: محمد بن يحيى الذهلي: «ثقة حافظ».

ملاحظات نرجمه:
الجرح والتعديل (125/8)، تاريخ بغداد (185/6)، الأنساب (18/2)، تهذيب الكمال (553/6).
(4) مهير بن راشد المزحري، أبو عروبة البصري.
روى عن: عاصم بن أبي النجود، وقادة، والزمري، وعمرو بن دينار، وهشام بن عروة، وأبي إسحاق السبيعي، وعاصم الأحول، وأبي ك york, وعلي بن العباس، ومنصور بن المعتض، وأبو السخنائي، وثابت الكناني، وغيرهم.
روى عنه: غندر، وعبد الله بن البازري، وعبد الرزاق الصنعائي، ومحمد بن كثير، وغيرهم.
وقاله، مات سنة (156ه).
أقوال العلماء فيها:
- قال يحيى بن معين: "ثقة". وقال أيضا: "معمر، عن ثابت: ضعيف".
- وقال أيضًا: "حديث مضمور عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة، وهذا الضبض، مضطرب كثيرالأولام".
وقال أيضًا: "إذا حدثت مصم عن العراقيين مخالفته إلا أن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنها مستنيد. فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا وما عمل في حديث الأعضم شبيه".
- وقال أحمد بن حبل: "ليس يضم إلى مصم أحد إلا وجدته فوقة".
- وقال العجل: "ثقة رجل صالح".
- وقال أبو قاسم: "صاحب الحديث، وما حدث به بالبصرة فقيه أغاليط".
- وقال النسائي، وابن حزم: "ثقة حمود".
- وذكره ابن حبان في التقات، وقال: "كان فقهًا من تفقهًا حافظًا ورعًا".
- وقال الدارقطني ويعقوب بن شيبة: "ثقة".
- وقال الدارقطني أيضًا: "سي، الخفق حديث قادة، والأعصم".
- وقال الزهري: "أحد الأعلام التقات له أوهام معرفة احتفظ به في سعة ما أنفق".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثابت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعصم وهشام بن عروة شبيه، وكذا في ما حدث به بالبصرة، من كبار السنوات".
الحكم: مصم بن راشد: "ثقة ثابت، إلا أن في روايته عن ثابت والأعصم وهشام بن عروة شبيه، وكذا في ما حدث به بالبصرة، من كبار السنوات".
مصطلح توجيهه:

الحكم على الإنسان:

إسناد حديث: رواه ثقات كلهم. وأحدث صحيح كما سيأتي في التحريج.

التحريج:

أخرجه ابن الجرواد في المنتقى (2/457) . وأبو عوانة في المسند (6/188) (1387) . وأبو حبان في صحيحه (144/11) رقم 506 عن أحمد بن محمد بن الشرقي . والدارقطني في السنن (6/4) رقم 8 عن أبي بكر النيسابوري . أربعتهم (ابن الجرواد . وأبو عوانة . أحمد بن محمد . وأبو بكر النيسابوري) عن محمد بن يحيى الذهلي به تعود . وقد تعود محمد بن يحيى الذهلي عليه . أخرجه الترمذي في الأحكام . باب ما جاء في القاضي يسبب ويخطئ (2/367 رقم 1326) عن الحسين بن مهدي . والنسائي في أباد القضاة. باب الإمساك في الحكم (8/382 رقم 5381) عن إسحاق بن منصور .

وعنه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/43 رقم 53) . وأبو يعلى في المسند (10/590 رقم 329) عن محمد بن مهدي . وأبو يعلى أيضًا في معيج شيوخه (4/364 رقم 228) . وقثم في الفوائد (2/204 رقم 1535) من طريق عبدالله الرومي . وأبو عوانة في المسند (4/168/4 رقم 1597) عن محمد بن علي التجار . وأبو حبان في صحيحه (245/11 رقم 506) من طريق ابن أبي السري . والدارقطني في السنن (6/4 رقم 8) من طريق محمد بن عبد الملك بن زغوية . والبيهتي في السنن الكبرى (10/119) من طريق أحمد بن حبل.

ثمانينهم : (الحسن بن مهدي . وإسحاق بن منصور . محمد بن مهدي . عبد الله بن الرومي . محمد بن علي التجار . وأبي السري . محمد بن عبد الملك . أحمد بن حبل).
عن عبدالرزاق به نحوه.

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص:


بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد". واللفظ لالبخاري.

خلاصة الحكم:

الفحيح كما قلنا، وله شاهد أيضًا أخرجه الشيخان وغيرهما.
أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن (1) ، حديثنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع (2) ، حديثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري (3) ، ثانياً أبي (4) ، عن محمد بن إسحاق (5) ، قال: حديثي محمد بن إبراهيم (6) ، عن أبي صالح السمان (7) ، قال:

سمعت أبا هريرة (8) - رضي الله عنه - يتحفظ مروان بن الحكم (9) وهو على الصحينة أن رسول الله ﷺ كأن يفصل بين ركعتيتيه من الفجر وبين الصبح بصيغته على شقة أيمن.

(*) ما بين التقوسين سقط من (ظ).

تراجع الرواة:

(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان ، تقدم في (١٥٠) وهو ظة.
(2) أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع ، تقدم في (١٧٣) وهو صدوق.
(3) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري ، القريشي ، أبو يوسف المحتفز.
روى عنه: أبيه الحافظ ، إبراهيم بن سعد ، وشعبة ، والثبي ، وشريك ،สถา ، وعبدهم ، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن إسحاق السافايني ، يعقوب بن شيبة ، وإسحاق الكوسج ، وعبد بن حمدي ، وعباس الدورني ، وأحمد بن حبل ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي بن المديني ، ويعين بن معين ، وأبو خيثمة ، وغيرهم.
وقتته : مات سنة (٨٨ هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين والعجلي والدارقطني : (ثقة).
- وقال أبو حاتم : (صدوق).
- وقال ابن حجر : (ثقة فاضل ، من صغار التاسعة).
- الحكم : يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري : (ثقة).

ملاحظات تراجعته:
التاريخ الكبير (٢٥٨/٨) ، الجرح والتعديل (٢٠٠/٨) ، تهذيب الكمال (١٦٤/٨ - ١٦٥/٨) ، تذكرة الحفاظ (٢٣٥/٨) ، السير (٩٩١/٨ - ٤٩٢/٨) ، الكاشف (٢٧٢/٨) ، تقرير التهذيب (٣٧٤/٨) ، طبقات الحفاظ (٤١٤/٨) ، خلاصة تذهيب الكمال (٣٩٣/٨) ، شبائر الذهب (٢٢/٨).
ملاحظات: 
التاريخ الكبير (١٨٨/١) ، اجرح والتعديل (٢/١٠٨) ، الأنساب (٤/١) ، تهجير الكمال
(٢٠١/٨) ، السير (٢٠١/٨) ، الكافش (٢٠١/٨) ، ميزان العتال (٢٠٢/١) ، تذكرة الخفاف
(٢٠٢/١) ، العبر (٢٠٢/١) ، تهجير التهذيب (٢٠٢/١) ، تهجير الكتاب (٢٠٢/١) ، خلاصة
تهذيب الكمال (٢٠٢/١) .

(5) محمد بن إسحاق بن مسعود بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المحقق محمد
ابن إسحاق المحقق.

(6) محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد المجلوبي، أبو عبد الله البليطي.

روى عن: عبد الرحمن بن يعقوب مولى الخرط، وعروة بن الزبير، وعطا بن يسار، وعائشة بن
وقاص الليثي، ومالك بن أبي عامر الأصباحي، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن إسحاق بن يسار، والأوزاعي، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهشام بن عروة، ومحمد بن عجلان، ومجاهد بن أبي سفيان، وغيرهم.
وفاته: مات سنة (201 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كبير الحديث".
- وقال أبو حاتم ويعين بن معين والنسائي وابن خراس ويعقوب بن شيبة: "ثقة".
- وقال علي بن المديني: "هو حسن الحديث مستقيم الرواية ثقة إذا روى عنه ثقة، رأيت على حديثه النور، وأنا رواية أهل الكوفة على أنبه عنه فليس بي، ابنه ضيف متكر DIRAD".
- وقال أحمد بن حنبل: "وفي حديثه شيء يروي مناكير، أو قال أحاديث منكرة".
- وقال البخاري: "صحيح الحديث".
- وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: "مدني ثقة، يقوم حديثه مقال الحجة".
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وذكره ابن عدي في الكامل، وقال: "هو عندي لا يأمر به، ولا أعلم له شيئًا منكرًا إذا حدث عنه.
- وقال الذهبي: "وثقته الناس، واحتج به الشيخان، وقفر القنطرة". وقال أيضًا: "من ثقات التابعين".
- وقال ابن حجر: "ثقة، له أفراد، من السبأبة".
- الحكم: محمد بن إبراهيم "ثقة".

مصادر ترجمه:
التاريخ الكبير (184/232)، الجرح والتعديل (77/26)، الثقات لابن حبان (5/2381)، الكامل لابن عدي (387/236)، تهذيب الكمال (167/26)، الكاشف (3/245)، الهيбан (2/485)، التسقريب (2/140).
(7) أبو صالح السبتي: "سحكات الروايات المحترفة" تقدم في (105) وهو : "ثقة ثابت".
(8) أبو هريرة: "عن الملاجئ بين نافر المحورت" صحيح: تقدم في (138).
(9) مروان بن الحكم بن أبي هريرة، أبو عبيد الحكيم: "ثقة".
روى عن: عمر، وعمان، وعلي، وزيد بن ثابت وغيرهم.
روى عنه: ابنه عبد الملك، وسعيد بن المغيرة، وعروة بن الزبير، ومحمد بن جبر، وغيرهم.
وفاته: مات سنة (201 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال عروة بن الزبير: "كان مروان لا يتهم في الحديث".
- وقال المزي: "روى له الجماعة صو سلم".
- وقال الذهبي: "له أعمال مؤتقة، نسأل الله السلامة، رمي طلحة يسهم وفعل فعل".
- وقال ابن حجر: "لا يثبت له صحة، من الثانية".
- وقال ابن العماد الحنابل: "كان قطيسا".

مصطلح توجيه: التاريخ الكبير (7/871)، الجرح والتعديل (8/741، تهذيب الكلما (7/76، السير (8/742، الكاشف (7/46، نبأ النازم (8/76، تقرير التهذيب (8/621، خلاصة تذهب الكلما (8/61، الشذرات (8/21).

الحكم على إسناد الجرحاء:
- إسناد حسن.
- فيه: أحمد بن الأزهر بن منيع، ومحمد بن إسحاق وكلاهما صدوق.

التخريج:
أخبر البهيلي في السن الكبير (3/76) عن أبي طاهر الفقيه، عن أبي بكر محمد بن الحسين بن كنده.
- وأخبره أبو داود في الصلاة، باب الاضطلاع بعدها (7/76، ترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الاضطلاع بعد ركعتي الفجر (2/76، وابن خزيمة في صحيحه (2/76، ابن حبان في صحيحه (الإنسان، (76، 76، وابن البهيلي في السن الكبير (3/76، والبغوي في شرح السنة (76، 876، جميعهم من طريق عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي صالح، به بنحوه.
- قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه".
- وقال النووي في خلاصة الأحكام (76، 876، (رواه أبو داود، والترمذي بأسانيد صحيحا.

وَلُهِشَاء مِن حَدِيث عَائِشَة: أخبر البحاري في الأذان، باب من أنظير الإقامة (8/76، بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالستر من صلاة الفجر، قام فرَعَ كَرْعَتَين خَفَيْتَينَ قِبْلَ صِلاَة الفِجْر بعَدَ أن يَسْتَبِينَ الفِجْر، ثم اضْطَلُعَ عَلَى شَقَّة الأَيْمِه حتَّى يَاتَيه المؤذن للإقامة".

خلاصة الحكيم:
- الحديث يرتفع إلى درجة الصحيح لغيره، يوجد المتابعة، وقد صحيح الترمذي، والنووي.
- كما أن له شاهد من صحيح البخاري، تقدم تخريجه.
235. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1)، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي(2)، اخبرني أبي(3)، حدثني عبدالوهاب بن هشام بن الغاز(4) عن أبيه(5) عن تأليف(6)، عن ابن عمر(7) عن النبي ﷺ قال:

«من مكان وصلة لله الخليل اللد سلطانه في منفهة برآو»

تيسير عسيري في كتاب صدى الحراط يقول بعض الأصحاب.

قال محمد(1) سمعت العباس بن الوليد(2) يقول؛ ثم لقيت محمد بن عبدالوهاب(3) فحدثني(4) عن جده(5) عن أبيه(6) عن نافع(7)، عن ابن عمر(8) وعلي(9) رضي الله عنهما عن النبي ﷺ(***).

(*) ما بين التوسيف سقطت من (ب).
(**) في (ب) رضي الله عنهما.
(***) ما بين التوسيف سقطت من (ظ).

ترجم الرواة:
أول الإسناد الأول:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصاري، تقدم في (137) وهو «ثقة».
(2) العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، تقدم في (138) وهو «ثقة».
(3) الوليد بن مزيد، أبو العباس الخضر، البيروتي، تقدم في (157) وهو «ثقة».
(4) عبدالوهاب بن هشام بن الغاز الشامي.

روى عن أباه.
روى عنه؛ الوليد بن مزيد البيروتي.
وقتاه لم أقرأ عليه وقته.
أقواله العلماء فيه:

- قال أبو حامد: «كان يكذب».
- وذكره العقلي في القضاة الكبير وقال: «يروي عن أبيه، ولا يتبع على حديثه ولا يعرف إلا به».
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وترجم له الذاهب في الميزان وقال: «قال أبو حامد: كان يكتب».
- وقال ابن حجر: «قال أبو حامد: كان يكتب، وذكره ابن حبان في التقات، وأخرج حديثه في صحيحه.
- وهذه مبادرة عظيمة من أبي حامد».

الحکم: عادل وهاب بن هشام بن الغاز: ضيف.

ملاحظات ترجمة:

الضفافا: الكبير (76/77)، الجرح والتعديل (71/72)، التقات لابن حبان (4/10)، الميزان (93/94).

(5) هشام بن الغاز بن ذيجة الجرشي العصبي: أبو الهدى العصبي.

وقيل: هشام بن الغاز بن ذيجة الجرشي العصبي (4/10).

وفاته: توفي سنة (52 هـ).

المراجعات:

- قال يحيى بن مumin: «ثقة»، وقال مرة أخرى: «ليس به يأبى».
- وقال أحمد بن حنبل: «صالح الحديث».
- وقال أبو حبان في التقات: وقال: «كان علىًا قابلاً».
- وقال أبو حبان في التقات: وقال: «كان علىًا قابلاً».
- وقال عادل وهاب بن هشام بن الغاز: «ما أحسن استقامته في الحديث».
- وقال محمد بن عدابة بن عمر: «شامثة ثقة».
- وقال الذهبي: «صدوق عابد».
- وقال ابن حجر: «ثقة»، من كبار السادة.

اقة البحوث فيه:

التاريخ الكبير (52/76-77)، التحدث والتعديل (97/42)، التقات لابن حبان (52/57)، الأسنان (97/42-43)، الكافرون (42/411)، السير (78/64)، الميزان الاعتقالي (10/240)، تشريحة التهذيب (32/320)، طبقات الحفاظ (88/87)، خلاصة تهذيب الكمال (4/10).

شذرات الذهب (238/1).
(6) نافع مولك ابن عم: تقدم في (١٥٤) وهو "ثقة، ثبت، قديم، شهير".

(7) عبط الله بن عم: صحاح جليل: تقدم في (١٥٤).

الحكم على إسناد الجرجاني:

إسناده ضعيف، فيه: عبدلولا بن هشام بن الغاز وهو ضعيف.

والجرجاني أتى بإسناد ثان يشترك مع الأول في شيخ الجرجاني (محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم) وفي شيخ شيخه (العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي) وفيه رابع (محمد بن عبدالوهاب بن هشام بن الغاز)

(الوليد بن مزيد البيروتي).

ثانيا: الإسناد الثاني:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم: تقدم في (١٣٧) وهو "ثقة".

(2) العباس بن الوليد بن مزيج البيروتي: تقدم في (١٣٨) وهو "ثقة".

(3) محمد بن عبدلوهاب بن هشام بن الغاز، أبو الليث الصبياوي.

والصياداوي، يفتح الصاد، وسكون الياء، نسبة إلى صياد، وهي بلدة على ساحل بحر الشام، قريبة من صور.

روى عن: يحيى بن عبد الرحمن، وأبيه عبد الوهاب.

روى عنه: أبو الحسين محمد بن أحمد بن جمع الغسائي في معجم شيوخه، والعباس بن الوليد.

وقاله، لم أتف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- وصفه السمعاني بالإمام القاضي، ووصفه الصيداوي كذلك بالإمام.

الحكم: وصفه السمعاني والصيداوي بالإمام، فهو ثقة.

ملاحظات توجيهات:

معجم شيوخ الصيداوي (١٧٢/٢، رقم ٨٠)، ومختصر تاريخ دمشق (٢٢٢/٢، والإكمال (٢٢٢/٣)، الأسماز (٢/٥٠٨).

(4) عبدلولاب بن هشام بن الغاز: تقدم، وهو "ضعف".

(5) هشام بن الغاز: تقدم، وهو "ثقة".

(6) نافع مولك ابن عم: تقدم في (١٥٤) وهو "ثقة، ثبت، قديم، شهير".

(7) عبط الله بن عم: صحاح جليل تقدم في (١٥٤).

الحكم على إسناد الجرجاني: إسناده ضعيف.
في عبد الوهاب بن هشام بن الغاز وهو ضعيف.

التخريج:
أخره البيهقي في السن الكبرى (167/8 رم 7849) عن
أبي عبد الله الحافظ، وأبي يقر أحمد بن الحسن القاضي، وأبي عبد الرحمن السلمي.
ثالثتهم: عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم بن فيحجه.
وأخره العقبي في الضعف الكبير (37/2) عن حجر بن محمد.
وأبو حبان في كتاب الثقات (8/10) عن محمد بن المهاش.
والصدى في مجمع (ص 129) عن محمد بن عثمان.
ثالثتهم: حجر بن محمد، ومحمد بن المهاش، ومحمد بن عثمان عن العباس بن
الوليد بن ينففه.
وأخره البيهقي في شعب الإيمان (114/16 رم 7849) في السن الكبرى (167/8).
بعد أن ساق السند الأول: قال: ثم لقيت محمد بن عبد الوهاب. فحدثني به. عن أبيه. عن
جده. عن نافع. عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
والعقبي في الضعف الكبير (37/2) عن حجر. قال: حدثنا عباس. قال: حدثنا
محمد بن عبد الوهاب. عن أبيه. عن جده. عن نافع. عن ابن عمر. عن النبي صلى الله
عليه وسلم نجده.
والاختلاف بين السندين ليس من باب الاختلاف على الراوي لأن أبا الفضل الوليد بن
المزيد بن مزيد الذي هو مقطة الاختلاف عليه قد صرح بتقوله: ثم لقيت محمد بن عبد الوهاب،
فحدثني به. عن أبيه. عن هشام. فهذا يدل على أن أبا الفضل الوليد بن مزيد. قد
سمع الحديث من أبا الوليد المذكور في السن الأول. وسمع أيضاً من محمد بن عبد الوهاب
المذكور في السن الثاني.
وللحديث شاهد عن حديث عاشية:
أخره ابن حبان في صحيحه (2/487/11) والطبراني في الصغير (161/11).
وفي مسنده الشاميين (7/1 رم 537) والقضائي في مسنده الشاميين (316/1).
وفيه ابن الابر في التمهيد (2/13) جميعهم من طريق إبراهيم بن هشام
الغطاسي. عن أبيه. عن عروة بن روم اللمثمي. عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عاشبة
موفقة بنجده.
وفي إسناده: إبراهيم بن هشام الغطاسي. قال الذهبي في الميزان (478/4): (أحد
المتروكين الذين مشاهب ابن حبان. فلم يرتبه).
خلاصة الحكم:
الحديث ضعيف بسنده المؤلف كما تقدم. لضعف عبد الوهاب بن هشام بن الغاز. ولم أجد
من تايعه عليه. وأما الشاهد فلا يفيد أيضًا. لأن مداربه على إبراهيم بن هشام الغطاسي.
وهو متروح كما تقدم.
الخاتمة:
غريب الحديث.
دحض الأقدام: أي سقوطها وتعثرها.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/104-105).
236* - أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن (1) ومحمد بن الحسن أبو طاهر (2) قائلًا:

حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي (3) - حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني (4) - حدثنا إبراهيم بن طهمان (5) - حدثني منصور بن المعتمر (6) - عن هلال بن يساف (7) - عن أبي حازم (8) - عن أبي هريرة (9) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أتى هذا البيت - يوجد الكهية - فلم يوقف، ولم يفسق رجع كهبا وحشية أمه». 

(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطان تقدم في (140) وهو «ثقة».
(2) محمد بن الحسن بن محمد أبو طاهر النسائي وهو «ثقة».
(3) إبراهيم بن الحارث البغدادي وهو «ثقة».
(4) يحيى بن أبي بكير الكرماني وهو «ثقة».
(5) إبراهيم بن طهمان تقدم في (141) وهو «ثقة».
(6) هلال بن يساف الشجعي وهو «ثقة».
(7) أخبرنا محمد بن الحسن، وروى عنه: علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، وسلمه بن قيس الشجعي، وعثمان بن حصين، وعائشة، وغيرهم.

روى عنه: منصور بن المعتمر، ومروي بن مرة، وحسن بن عيسى الرحمن، وغيرهم.

وقاله: لم يذكر له سنة وفاة في ما وقعت عليه من المصادر - رحمه الله تعالى -.

أقوال العلماء فيه:

*) سقط هذا الحديث من (ظ) .
**) لقد حدد أضطراب في ترتيب الصفحات - لأن بعض الأحاديث سقطت من (ظ) - وهي الأحاديث ذات الأرقام: (236، 237، 238، 240، 241، 242، 243، 244، 245) كما أن المجالس ذات الأرقام: (240، 241، 242، 243) سقطت أيضًا من (ظ) - ولهذا اعتمدنا (ب) في ترتيب الصفحات، وتدارت الأحاديث والمجالس السابقة، وعليه جرى التوقيع.

ترجم الرواة:

(1) محدث بن الحسن بن الحسن القطان تقدم في (140) وهو «ثقة».
(2) محدث بن الحسن بن محمد أبو طاهر النسائي وهو «ثقة».
(3) إبراهيم بن الحارث البغدادي تقدم في (141) وهو «ثقة».
(4) يحيى بن أبي بكير الكرماني تقدم في (142) وهو «ثقة».
(5) إبراهيم بن طهمان تقدم في (143) وهو «ثقة».
(6) هلال بن يساف الشجعي.
المصادر تطبيقها:

الطبقات الكبرى لابن سعد (677/6) . التاريخ الكبير (42/8) . الجرح والتعديل (82/6) . تهذيب الكمالة (42/17) . الكافش (42/3) . التقويم (42/2) .

(8) سليمان الكوفى: أبو حازم الأشجاعي. مولى عزة الأشجاعية.

روي عن: أبي هريرة:، وعبدالله بن عمر، والحسن بن علي بن أبي طالب، وروى عنه: منصور بن المعتصر، ومحمد بن عجلان، والاعمش، وغيرهم.

وفاته: قال الذهبي في السير (48/5): «مات في خلافة عمر بن عبد العزيز قريبًا من سنة منها».

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل: «ثقة».
- وقال العجلي: «كوفي، ثابي، ثقة».
- وقال الذهبي: «محدث ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة، من الثامنة».
- الحكم: أبو حازم الأشجاعي: «ثقة».

(9) أبو هريرة صاحبها: تقدم في (42).

التاريخ الكبير (42/7) . الجرح والتعديل (42/7) . تهذيب الكمالة (44/3) . السير (45/6) .

الحكم على إسناد الجزائي:

إسناد صحيح، روته ثقات كلاهم، والحديث صحيح كما سأأتي في التخرج.

التخرج:

أخرجه الطبري في تفسيره (42/7) عن يعقوب بن إبراهيم.

والبيهقي في السن الكبير (56/6) من طريق محمد بن إسماعيل الصانغ.

كلاهما (يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل الصانغ) عن يحيى بن أبي بكير به.

فهذا رواة إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن سيفاء، عن أبي حازم به.
ورواة شعبة وسفيان وجرير، عن منصور، عن أبي حازم، عن منصور، عن أبي حازم، دون ذكر هلال بن عساف في إسنادهم.

أخرج البخاري في كتاب المحرر، باب قول الله تعالى: «فلا رفيق» (دي/44 رقم 1819)، ومسلم في الحج، باب فضل الحج والعمرة (884/2 رقم 130) والبيهتي في السنن الكبرى (6/276 من طريق شعبة).

وأخرج البخاري في الموضع السابق (42 من رقم 1820) ومسلم في الموضع السابق (884/2 رقم 130) والترمذي في الحج (167/3 رقم 811) وابن ماجة في الحج، باب فضل الحج والعمرة (884/2 رقم 130) وأحمد في مسنده (16/274) وابن أبي شيبة في المصنف، القسم المتمم (ص 75، رقم 169) والحميدي في مسنده (48/2 رقم 4) وأبو يعلى في مسنده (6/167 رقم 888) والطبري في تفسيره (277/3) جميعهم من طريق سبائك أعينه وقرن بعضهم في إسناده (سبائك) ب(مسار بن كدام).

وأخرج مسلم في الموضع السابق (2 من رقم 1350) وأحمد في مسنده (6/167 رقم 983/2 رقم 1350) وابن خزيمة في صحيحه (9/4 رقم 2514) جميعهم من طريق جرير وابن خزيمة أيضاً (4/513 رقم 2514 من طريق الفضل بن عباس).

خمستهم (شعبة، وسفيان بن عيينة، ومنصور، بن كدام، وجرير، والفضل بن عباس).

ولقد تولى منصور عليه:

أخرج البخاري في الحج، باب فضل الحج المبكر (1526 من رقم 382/2)، ومسلم في الموضع السابق (42 من رقم 1350)، وأحمد في مسنده (169/3 رقم 911) والبيهتي في مسند علي بن الجعد (926، رقم 876) والطبري في تفسيره (277/3) جميعهم من طريق سبأب أبي الحكم.

وأخرج البخاري في الموضع السابق (2 من رقم 1350) والدارقطني في السنن (276/2 رقم 213) من طريق الأخش.

كلاهما (سياق أبي الحكم، والأعمش) عن أبي حازم به بنحوه.

الحكم النهائي: على الحديث:

الحديث صحيح.

غريب الحديث:

ثم يرفع.

قال الحافظ ابن حجر: «فإلا الوقت ملتهلة في الماضي والمضارع والأقصى الفتح في الماضي والضم في المستقبل.»
والرفث اسم للفحش من القول، وقيل هو اجماع وهذا قول الجمهور، وقال الأزهرية: اجتماع اسم عام لكل ما يُريد الرجل من المرأة، وكان ابن عباس يخصصه بما خُوطِب به النساء.

انظر: مقدمة فتح الباري (ص-13).

ولم يُفضَّل: "أي لم يأت بسيبنة ولا مصية".

انظر: محفة الأحذى (3/45).
أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني (1) ، حدثنا
أحمد بن عاصم (2) ، حدثنا يوسف بن يعقوب السدوفي (3) ، حدثنا سليمان
التيمي (4) ، عن أبي مهجر (5) ، عن قيس بن عبّاد (6) ، قال:
بينما أنا أصلي في مسجد المدينة في الصفا المındم؛ إذ جاء رجل من خلفي
فجفتني جذبته فنحني وقام في مقامي ، قال:
فولاه ما سبقت حالتي. فلما سلم التفت إلى فيبها هو أبي بن
كعب (7) - فقال:
يا فتى لا تؤلك الله ، إن هذا عمره من النبي - الذي أن نليه ، ثم
استقبل القبلة فقال:
"هذا أهل الفتحة ورب الكعبة / ولا أسكن عليهم ثلاث مرات - أما
والله ! ما أسكن عليهم ولكن أسكن عليه من أصولا".

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني ، تقدم في (146) وأحاديثه في درجة الخسن.
(2) أحمد بن عاصم ، أبو يحيى، الأنصاري الأصبهاني ، تقدم في (177) وهو ثقة.
(3) يوسف بن يعقوب بن أبي القاسم السدوفي ، وثقاف ، أبو يعقوب السدوفي:
والستغلى يفتح السنين المهملة ، وسكون اللام ، وفي آخرها العين ، وهو صاحب السهولة ، وبهذا عرف.
فلنسب إليها.
روى عن : حميد الطويل ، وشعبة ، وهز بن حكيم ، وحسن المعلم ، وسليمان التيمي ، وغيرهم.
روى عنه : إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ومحمد بن شاكر (بندار) ، وأحمد بن عصام ، ومحمد ابن
المثنى ، وأحمد بن يونس ، وغيرهم.
وقاله ، توفي سنة (1300).
أقوال العلماء فيه:
- قال أحمد بن حنبل والذهبي: «ثقة». 
- وقال أبو حامد: «صدوق صالح الحديث». 
- وذكره ابن حبان في الثقات. 
- وقال ابن حجر: «صدق من التاسعة». 

قلت: هو ثقة. فقد وثقه أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حامد: «صدوق صالح الحديث». و أبو حامد معروف بشدته.

مصدر ترجمتي:
التاريخ الكبير (8/8/382، الإجر والحيدر) (382/386)، الثقات لابن حبان (77-624)، الأنساب (383/386).
اللهجة (384/386)، RECORD (8/382)، الكافك (382/386)، التقرير.

(4) سليمان بن طولان، أبو المهنمو المهمد البصير.
والنبي: نسبة إلى قبائل اسمها تيم.
روي عن: أبي مجلز، ونادرة، وذكر بن عبد الله المرضي، وطوارس، وغيرهم.
روى عنه: عبد الله بن المبارك، والسبحان، وعاب، وهشيم، وغيرهم.
وقاله: توفي برحمة الله سنة (142).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: «من العباد المجتهدين، كثير الحديث، ثقة».
- وقال أحمد بن حنبل ويجيبي، بن معين والنسيابي: «ثقة».
- وقال الحكيمي: «ثقة من خيار، أهل البصرة».
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال السمعاني: «كان من عباب الابرة وصاحبه، ثقة، وإنفاقاً وحفيصاً وسنة».
- وقال الجمعي: «أحد السادة، مناقبه جمة».
- وقال ابن حجر: «ثقة عابد من الرابعة».
- الحكم: سليمان النبي: «ثقة».

مصدر ترجمتي:
التاريخ الكبير (4/382، الإجر والحيدر) (382/386)، الثقات لابن حبان (382-625)، الأنساب (384/386)، RECORD (382/386) اللبيك (382)، الكافك (382/386)، الثقات لابن حبان (382/386).
اللهجة (383/386)، RECORD (382/386)، الكافك (382/386)، التقرير (386/386).

(5) للحق بن حبيبة بن سعيدة النصر وابن النصر، المعروف.
أبو مجلز: بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الالام بعدها زاي - مشهور بكنيته.
رؤى عن: أبي عثمان النهدي، وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن عباس، وغيرهم.
رؤى عن: سليمان التشي، وقادة، وأبو يوسف السعدي، وعاصم الأحول، ويزيد الحموي، وغيرهم.
وقال ابن حجر في التحرير (2/40): «مات سنة ست وقيل تسعة ومالقة، وقيل قبل ذلك».

التأييد العلماء فيه.
- قال ابن سعد: «كان ثقة، وله أحاديث».
- وقال المجلسي: «بصري تابعي ثقة».
- وقال أبو زرعة: «بصري ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة، من كبار الثالثة».

الحكم: أبو مجلز: «ثقة».

مصادر ترجمته:
الجرح والتعديل (7/8)، تهذيب البحر (6/7)، التحرير (2/340).

(6) قيس بن عباد - بصره المهلة وتفهيف البوذة - أبو عبيط الله المنقبي - بيكسر الميم، وجمع
النون، وفتح القاف، والراء. نسبة إله بن جند. منقو.
روى عن: أبي بن كعب، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وغيرهم.
روى عنه: أبو مجلز، وأحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وغيرهم.
وقاله: قال الذهبي في الكافي (2/291): "خرج مع ابن الأشعث فقتله الجراح صبراً".

أقوال العلماء فيه.
- قال ابن سعد: «كان ثقة، قبل الحديث».
- وقال المجلسي: «ثقة، من كبار الصحابة».
- وقال الساساني وأبا خرايج: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة، من الثانية».

الحكم: قيس بن عباس: «ثقة».

مصادر ترجمته:
الجرح والتعديل (7/101)، الأنساب (7/575)، تهذيب البحر (7/398/5/575)، التحرير (2/291).

(7) أبو جعفر بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيده بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن قسطان بن
الخرج، أبو الفتح، سيد القراء، ويأتيه آيا الطفيل أيضًا، من فضلاء الصحابة، كان من أصحاب
الطيعة الثانية، وشهد بدرًا والمشاهد كلها.
روى عن: من الصحابة: عمر بن الخطاب، أبو أيوب، وعائشة بنامت، وأبو هريرة، وأنس، وسهل
ابن سعد، وأبو موسي، وابن عباس، وغيرهم.
وختلف في سنة وفاته اختلافًا كبيرًا، قبل سنة (۱۹۹ هـ) وقبل سنة (۱۳۲ هـ).
وقبل غير ذلك.
مصادر توجيه: الإيضاح (۱۸۲۳ - ۱۳۰۶)، والتقريب (۱۴۹/۸).
الحكم عليه: إسناد الجوهان: إسناد حسن.
فيه: محمد بن عدل الله بن أحمد الصفار الأسياني وأحاديثه في درجة الحسن.
التخريج:
أخريج النساني في الصلاة، باب من باب الإمام ثم الذي يليه (۸/۲۸۸ رقم ۸/۸۸) وابن خزيمة في صحيحه (۸/۳۲ رقم ۱۸۲۱).
وعنه ابن حيان في صحيحه (۸/۵۵۵ رقم ۸۵۷) وابن طفيل في غريب الحديث (۲/۱۸۳) من طريق أحمد بن إبراهيم.
والحاكم في المستدرك (۱۸/۲۴۴) من طريق الحسين بن محمد المفتي.
أربعتهم (النساني)، ابن خزيمة، أحمد بن إبراهيم، والحسين بن محمد) عن محمد بن عمر بن علي بن مقدم، عن يوسف بن يعقوب بن بتهله، وعنهم جميعًا زيادة في آخره، وهي قوله: "قلت: من يبني بهذا؟ قال: الأمراء، قال الخاكم: صحيح على شرط البخاري.
فقد انتهت بيوف بن يعقوب السدنسي، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
أخريج أحمد في مسند (۱۸۵/۲۶۵/۲۶۶ رقم)، والطبياني في المسند (۱۰۵/۱۰۵ رقم).
وابن أبي شيبة في المسند (۸۹۰۱ - ۸۷۸۴ رقم ۱۳۲۳ - ۱۳۲۳ رقم)، كتب في التحقيق (۱۸۷۸/۱۲۲۸ رقم).
وعبد بن حبيب في الصحيح (ما في مسند) (۱۲۰۰ - ۱۲۰۰ رقم).
وحذف بن منيع في صحيحه كما في صحيح البخاري (۲/۸۷ رقم ۱۰۵)، وابن أبي عاصم في الأحاد.
والنسائي (۲/۸۵ رقم ۱۸۵)، والطحاوي في جامع الأرواح (۲۲۸/۱ رقم ۱۸۵).
وفي شرح مسألة الألفاظ (۱۵۵/۵۸ رقم ۱۵۵/۵۸ رقم ۱۵۶/۴ رقم ۵۶۷ رقم ۸۸/۶۸۰ رقم).
وأبو نعيم في الخلبة (۱۵۲/۱۵۲) جميعهم من طريق شعبة، عن أبي حمزة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد بن يبنو، واقتصر عبد بن حميد، والطحاوي على المرفوع منه فقط.
قلت الخاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي.
وصحبوه أيضا أحمد شاكر في حاشية المسند (۸۸/۸۸/۱۵۱۳).
أخريج أحمد الرزاق في الصنان (۱۵۳/۱۵۳ رقم ۲۴۷۰) من طريق خالد، عن قيس بن عباد به، ولم يذكر قول أبي: فهذا أهل العقد.
وله شاهد من حديث:
(۱) عبد الله بن مسعود:
أخريج مسلم في الصلاة، باب تسوية الصفوف؛ وابن أبي هشام، والمسند (۲۳۲/۸۰۲۳ رقم ۲۴۷۰) مرتفعًا بلفظ: "لبيبي منك أولو الأحلاف والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا في خلافكم، وأياكم وهيبات الأسواق".
(۲) وحديث أبي مسعود:
أخرجه مسلم في الموضع السابق (1/227/122-122) مرفوعاً بلفظ:
«استووا ولا تختلفوا وفد خلفكم. ليكن منكم أولوا الأحلام والنهي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». قال أبو مسعود: فأبنت اليوم أشد خلافاً.
خلال الحكم:
الحديث صحيح. وصححه الحاكم، وأحمد شاكر في حاشية المسند، وله شاهدان أخرجهما
مسلم كما تقدم في تلخيصه.
غريب الحسب:
فجذبني: (أي جزني). انظر: سن النساني بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي (88/2).
فتخاني: (بتشديد الخبر، أي أبعدني عن الصفر الأول). انظر: المرجع السابق.
لا يسألك الله: (دعاء بأن يؤمنه تعالى من السوء). المرجع السابق.
أهل البلد: بضم العين وفتح الفاء.
قال ابن الأثير: (يعني أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للأمراء).
النهاية في غريب الحديث والأثر (270/2).
آسي: (بِهـَسَمَّ أَرْضُ، أَيْ مَا أَحْزَن). انظر: سن النساني بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي (88/2).
238(*) - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي(1)، حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كشير القاضي الفسوي(2)، حدثنا مكي بن إبراهيم(3)، حدثنا داود بن يزيد بن عبدالرحمان الأوفي الكوفي(4)، عن عمار بن الشعبي(5)، عن جبريل بن عبدالله البجلي(6) - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله ﷺ: "إذا أبقي الله تعالى في الأرض الحروف فهمها كافرون".

(*) سقط هذا الحديث من (ظ).

تواجد الرواة:
(1) أبو جعفر محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي(6)، تقدم في (149) وهو: "ثقة".
(2) إسماعيل بن محمد بن أبي كشير القاضي، أبو يعقوب الفسوي - يفتح الثا، والسين، نسبة إلى فس، هي بلدة من بلاد فارس.
روى عن: مكي بن إبراهيم، وعاصم بن يوسف، وداود بن مخراق، والحسن بن عمر بن شقيق، وغيرهم.
روى عنه: أبو داود، وأبن أبي الخصيب، وأبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي.
غيرهم.
وفاته: توفي سنة (682هـ).

أقوال العلماء فيه:
ذكره ابن جحش في ethanol وقال: "كان قاضي المدائين".
وقال الماردفاني: "ثقة صدوق".
الحذق: إسماعيل بن محمد بن أبي كسرى: "ثقة".

محاضر ترجمته:
الزياتات لابن جحش (أحد 1) الأنساب (4/287)، تهذيب التهذيب (287/1).
(3) ملك بن إبراهيم: تقدم في (191) ، وهو : «ثنا ثبت ».
(4) معاويس بن يزيد بن عبط بن حزن: يفتح الألف وسكون الواو في آخرها الدال المهملة نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج.
الأسناب (286/2).
أبو يزيد الزواعري الكوفي.
والزواعري: يفتح الواو والعين المهملة وكسر الفاء والراء المهملة ، نسبة إلى الزواعري.
الأسناب (152/3).
روع عن : أبيه ، والشعبي ، واوهرم النخعي ، وكردوس النخلي ، وغيرهم.
روع عنه : ابن أخيه عبدالله بن إدريس ، وشعبة ، ووكيج بن الجراح ، ومكي بن إبراهيم ، وسفيان ابن عبيدة ، وخلق بن يحيى ، وأبو نعم ، ومحمد بن عبد ، وغيرهم.
وفاته : توفي سنة (51 هـ).
أقوال الغلام فيه:
- قال يحيى بن معين : «ليس حديثه بطي».
وقال مرة أخرى : «كان ضعيفاً».
- وقال أبو أحمد بن حنبل : «واو».
وقال مرة أخرى : «ضعف الحديث».
- وذكره البخاري في التاريخ الكبير ، فلم يذكر فيه جرحاً.
- وقال أبو داود : «ضعف».
- وقال أبو حامد : «ليس بقوي ، يتكلمون فيه».
- وقال النسائي : «ليس بثقة».

(*) من أشهر تعاليم الشيعة : الرجعة ، ومعناها : أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ، ويرجع إلى الأمة ، ويدعو وينسف ، ولكل الأمة ، كما يرجع خصومهم ، كما يزعمون ، فيتناقص لهؤلاء الأمة من خصومهم ، ثم يعودون جميعًا ، ثم يحيون يوم القيامة.
انظر : مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ، ص 287.
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الشيعة والخوارج) ، ص 72. التفسير والمفسرون (8/2).
- وذكره ابن حيان في المجروحين، وقال: "كان من يقول بالرجعة" (*).

الحكم: داوُد بن يزيد بن عبد الرحمن الأموي "ضعيف".

محاضر ترجمته:
التاريخ الكبير (2/229) (الضعفاء الكبير (2/227) (الجرح والتعديل (2/227) (المجروحين (227/227).

(5) عامر الشهابي: تقدم في (185) وهو: "ثقة، مشهور، فتنه.

(6) جرير بن عبد الله بن جابر الباجي. صحابه، مشهور، يُمكنهم آباء عموه وقيل: آباه عموه.

اختفى في وقت إسلامه، والصحيح أنه أسفل قبل سنة عشر للهجرة.

وقاله: توفي سنة (515).

محاضر ترجمته:
الأنساب (2/228) (الصواب (2/227) (التقريب (2/227).

الحكم على الأنساب:

إسنده ضعيف من أجل: داوُد بن يزيد بن عبد الرحمن الأموي الكوفي وهو ضعيف.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق عند مسلم كما سيأتي بيان ذلك في التخريج.

التخريج:
اخرجه أحمد في المنسد (31/255) (الزهراء (31/255) (الجهانبي (31/255) (البدوي (31/255).

وأبو عوانة في مسنده (37/255) (الجهانبي (37/255) (البدوي (37/255).

وأبو نعيم في ذكر أبا حسان ابن (247/11) (الجهانبي (247/11) (البدوي (247/11).

وأخير في تاريخ بقدوم (367/3) (الجهانبي (367/3) (البدوي (367/3).

ستهم (أحمد، الصواب، أبو أمية، الفضل بن سهل، وأبو حسان، العبد، محمد بن هاشم).

SOFTWARE: مكي بن إبراهيم بن بهوة.

وقد توعى مكيا بن إبراهيم عليه.

اخرجه مسلم في الإمام (22/11) (الجهانبي (22/11) (البدوي (22/11).

وأحمد في المنسد (31/255) (الجهانبي (31/255) (البدوي (31/255).

وأبو عوانة في مسنده (37/255) (الجهانبي (37/255) (البدوي (37/255).

قال البغوي: (هذه حديث صحيح).

وقد توعى داوُد بن يزيد عليه.

اخرجه أبو داود في الحدوث باب الحكم فيمن أردن (436/4) (الجهانبي (436/4) (البدوي (436/4).
في مسنده (٢٦/٨٣ رقم ٣۷) من طريق أبي إسحاق السبيعي.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق (٢٦/٧٨ رقم ٣۸) ، والنسائي في غريب الدم ، باب العبد
يأتي إلى أرض الشرك (٢٧/٤٤٩ رقم ٢٢) ، وابن خزيمة في صحيحه (٢٦/٦٨ رقم ٩٤١) ،
وأبو عوانة في مسنده (٩٠/٣١ رقم ٨٠) ، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٦/٢٨٢ رقم ٨٥٦)
جميعهم من طريق منصور بن عبد الرحمن .

وأخرجه مسلم أيضاً (٢٦/٨٣ رقم ٧٠) ، والنسائي في الموضع السابق (٢٦/٧٨ رقم ٣٥٠)
وأبو عوانة في مسنده (٢٦/٢٤ رقم ٧٤) ، وابن حبان في صحيحه كما في إعفاء المهرة
(٢٦/٤٩ رقم ٢٩٥٩) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٦/٢٨٢ رقم ٢٣٥٧) جميعهم من طريق
مغيرة .

 الثلاثة (أبو إسحاق السبيعي ، ومنصور بن عبد الرحمن ، ومغيرة) عن عامر الشعبي به
benhود .

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف ، فقد أخرجه مسلم وغيره.

غرب الحديث:

أبق العبء :

239: حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1)، حدثنا يحيى بن أبي طالب(2)، حدثنا علي بن عاصم(3)، أن أخبرنا عبيد الله بن عمر(4)، عن دافع(5)، عن ابن عمر(6)، رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ كان يطلبه التطوّع عليه وصلته لغير القبلة حيث كان وجهه يوجه إيماء.

(*) سقط هذا الحديث من (۱۰۴).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم: تقدم في (۱۳۷) وهو «ثقة».
(2) يحيى بن أبي طالب: تقدم في (۲۰۷) وهو «ضعف».
(3) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: أبو الحسن القرشي التيمي.

روى عن: عبيد الله بن عمر، وبهذ بن حكيم، وحصن بن عباد الرحمن، وعطاء بن السائب، وسليمان التيمي، وحميد الطويل، وسهيل بن أبي صالح، وخلال الخداس، وغيرهم.

روى عنه: يحيى بن أبي طالب، وأحمد بن الأزهر، وعبد بن حميد، وأحمد بن حنبل، وعلي ابن المدینى وغيرهم.

وقاله: توفي سنة (۱۰۰۰هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: «ليس بشيء».
- وقال علي بن المدینى: «كان كبر الغلط، وكان إذا غلط فرّ عليه لم يرجع».
- وقال أيضاً: «كان يروي أحاديث متكررة».
- وقال البخاري: «ليس بالقوي عليهم يتكلمون فيه».
- وقال أبو حاتم: «ليس الحديث، يكتب حديثه، ولا يتحج به».
- وقال أبو زروة، والنسائي، والعقيلي، وابن عدي: «ضعف».
- وقال ابن حبان: «كان من من يخطئ ويصر على خطأته، وإذا بدين له لم يرجع».
- وقال يعقوب بن شيبة: «كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع، وكان شديد التوقي، أنكر عليه كثرة الغلط واختنا مع قالدي في ذلك».
- وقال عباد بن العوام: «أني من قليل كتبه».
- وقال المذهبي: «ضعفوه».
- وقال أيضاً: «هو مع ضعفه صدقق في نفسه، له صولة كبيرة في زمانه».
- وقال ابن حجر: «صدق يخطئ، ويُرمى بالشّيوع، من الناس».

الحكم: علي بن عاصم: ضعيف يُعتبر به في المتابعة والشواهد، فقد ضعفه جماعة من العلماء.

مصادر توجيه:
التاريخ الكبير (8) (136/2، الضعفاء الكبير للعقملي (245/2، الجرح والتعديل (198/2) للمجرين، ابن حبان (113/2، الكامل لابن عدي (335/2، تهذيب الكمال (265/5، السير (249/2، تذكرة الخوف (131/2، الكافش (128/2، ميزان الاعتدال (135/2، تقرير التهذيب (29/2، بطاقات الخوف (112/1، خلاصة تهذيب الكمال (173/2، شذرات الذهب (29/2).

(4) عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب: تقدم في (156) وهو: «ثنا ثبت».
(5) نافع مولع بن عمرو: تقدم في (156) وهو: «ثنا ثبت عليه مشهور».
(6) عبيد الله بن عمرو: محب وطيب تقدم في (145).

الحكم على: إسناد الجرحاء:
إسناده ضعيف، فيه: بخي بن أبي طالب، وأبي بن عاصم، وكلاهما ضعيف.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما يأتي بيان ذلك في التحريج.

التخريج:
أخرجه مسلم في صالة المسافرين وقصصها، باب جواب صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجيهت (1487/1، رقم 32) من طريق عبد الله بن كثير، وأبي خالد.

الأحرف.
وحيد الزراق في منصوره (158/2، رقم 518).
وأحمد في سنده (44/2، رقم 540) عن معتمر بن سليمان.
وأحمد أيضاً (19/8، رقم 486) عن سارة بنهم.
وأحمد أيضاً (19/8، رقم 547) عن طريق وهيب.
وإبن خزيمة في صحيحه (271، رقم 1264) وأبو عواد في سنده (26/2، رقم 2357) كلاهما من طريق أبي خالد الأحمرو.
والدارقطني في السنن (21/2، رقم 9) من طريق إسماعيل بن عياش.
والبيهتي في السنن الكبرى (24/4) من طريق عبد الله بن كثير.
سبقهم (عبد الله بن خير، وأبي خالد الأحمرو، وعبد الزراق، ومعتمر بن سليمان، وقرآن بن كام، ووهيب، وإسماعيل بن عياش) عن عبد الله بن عمر به بنحوه.
وقد تبع نافع عليه.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفتقر الصالة. باب: من تطوع في السفر.
(248/1، رقم 39) ومسلم في الموضع السابق (275/1، رقم 700) كلاهما من طريق سالم.
وأخرجه مالك في الموطأ (51/1) ومن طريقه: مسلم في الموضع السابق (878/1) رقم 373، والنسائي في الصلاح، باب الحلال التي يجوز فيها استقبال القبلة (334/1) رقم 492، والشافعي في الام (366/1) رقم 299/9، وأبو عوانة في المسند (272/1) رقم 357، والبيهتي في السنن الكبرى (12/4) وفي معرفة السنن والأثار (217/1) رقم 3888 عن عبدالله ابن دينار.

كلاهما (سالم)، وعبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر به نحوه.

ومنه شاهد من حديث:
1) عامر بن ربيعة:
أخرجه البخاري في تقصير الصلوات، باب صلاة التطوع على الدواب (273/1) رقم 193 وأبو مسلم في الموضع السابق (888/1) رقم 701، بلفظ: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى راحله حيث توجهته به.
واللفظ للبخاري.

2) وحديث جابر بن عبدالله:
أخرجه البخاري في الموضع السابق (573/2) رقم 94، بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبه في غير القبلة.

3) وحديث أنس:
أخرجه مسلم في الموضع السابق (888/1) رقم 702 من طريق أنس بن سهير قال:
"تلقتنا أنس بن مالك حين قدم الشام، فقلت له، فأنت تصل في جوار وجهك ذلك الجانب، فقلت له: رأيت تلقي الصلاة في غير القبلة، قال: لولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله.

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه الشيخان، كما أن له شواهد في الصحيحين تقدم تخريجها.
٢٤٠- (*) أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب الصيغي١، أخبرنا علي بن الحسن
بن بيان٢، حدثنا محمد بن سابق٣، حدثنا وقية بن عمر٤، عن عمرو بن دينار٥، عن عطاء بن يسار٦، عن أبي هريرة٧ رضي الله عنه قال:
قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

ترجم الرواية:
(1) أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد، أبو بكر الصنيغي النيسابوري، تقدم في (١٦٢)، وحديثه في
مرتبة الخمس.
(2) علي بن الحسن بن بيان، أبو الحسن البيضاوي٨، المقرئ: المعروف بالباقلاني. والباقلاني: يُلحَّن الباء الموحدة، وكسر الفاف بعد الألف، واللام ألف، وفي آخرها اللون، نسبة إلى باقلا.

 الوحي. رو٣ ع٣: محمد بن سابق، وأبي حذيفة موسى بن مسعود، ومعاوية بن عمر، والسيد بن جرارة، ومسجد، وأبي عمر الضرير، وسعيد بن سليمان سعدويه، وأحكام بن موسى، وأبي بلال الشعري، وغيرهم.

رو٣ ع٣: أبو سهل بن زياد، وأبو بكر الشافعي.

وقاله: توفي سنة (٢٨٤).

أقوال العلماء فيه:
- ذكره ابن حبان في التقية.
- وقال الدارقطني: "ثقة".
- وقال النجاشي: "صدق".

الحكم: هو ثقة كما قال الدارقطني، وأبي حبان.

ملاحظات تلخيصها:
الشقات لابن حبان (١٨٧/٨)، سؤالات الحاكم (ص ١٣٢، رقم ١٣٢)، تاريخ بغداد (١١/١٩٧٤)،
الأناسب (١٦٥/٨)، تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات ٢٨٠-٢٩٠، ص ٢٩١) (٢٩٤).

(*) محمد بن سابق، أبو جنيفر البيضاوي٩.
روي عن مالك بن مغول، وشيبان النحوي، وإسرائيل بن يونس، وعيسى بن دينار، وإبراهيم بن طهمان، وورقاء بن عمر، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن عبد الله بن غيبر، والحسن بن الصحاب البزاز، وأحمد بن حنبل، وأبو خيشمة، وعباس الدوري، وأحمد بن أبي خيشمة، ومحمد بن غالب التنتمي، وعففر بن محمد بن شاكر الصاغ، وآخرون.

وفاته: توفي سنة (۱۲۶۴هـ) وقيل (۲۱۴هـ).

أقوال العلماء فيه:

ـ قال يحيى بن معين: "ضفف".

ـ وقال الجلبي: "كوفي ثقة".

ـ وقال النسائي: "ليس به بأس".

ـ وذكره ابن حبان في التقات.

ـ وقال يعقوب بن سفيان: "كان شيخا صدوقا ثقة، وليس ممن يُوصف بالضط偕 للحديث".

ـ وقال محمد بن صالح كبليجة: "كان خيارا لا بأس به".

ـ وذكره الذيحي في (من تكلم فيه وهو موثق) (ص ۱۶۲، رقم ۲۹۹) وقال: "وثنوه إلا ما روى عن ابن معين أنه ضفف".

ـ وقال في موضع آخر: "صدوق".

ـ وقال ابن حجر: "صدوق، من كبار العاطرة".

قلت: هو صدوق، كما قال الذيحي، وابن حجر.

Miscellaneous Translations:

التاريخ الكبير (۱۱۱/۰)، الجرح والمطعدين (۲۸۳/۷)، ثقات ابن حبان (۹۶/۶)، تاريخ بغداد (۲۶۴/۳)، تهذيب الكمال (۳۱۵/۵)، الكاف، (۲۹/۲)، من تكلم فيه وهو موثق (ص ۱۶۲).

ـ رد (۲۹۹)، تقريب التهذيب (۲۰/۲)، شذرات الذهب (۲۴/۲)، ورقع بن عمر يصلي اليشكورية، أبو بندر الشبيبي، الكوفي.

روى عن: زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، وعبد الله بن دينار، ومصرو بن المتعمر، والأعصم، وأبي إسحاق السبيعي، وعبد الله بن أبي حبيب، وأبي الزناد، وغيرهم.
روى عنه: ساقيب، وشعبة، وعبد الله بن المبارك، ووكيج، وشيبة بن سوار، وأدام بن أبي إسحاق، وعن
بن الجعد، وغيرهم.
وقاله مات سنة (161هـ).

آقوال العلماء فيه:
اختلاف أقوال العلماء فيه:
فهناك من وثقه، وهناك من توسط فيه، وهناك من ضعفه على النحو الآتي:
المؤتنون:
قال يحيى بن معين: "ثقة".
قال أحمد بن حنبل: "ثقة صاحب سنة".
قال أبو داود الطيالسي: قال لي شعبة: "عليك بورقان، فإنك لن تلقى مثله حتى ترجع".
وقال شيبة بن سوار: قال لي شعبة: "أكتب أحاديث ورقاً عن أبي الزناد".
المتوسطون:
قال أبو حاتم: "كان شعبة يُخرى عليه وكان صالح الحديث".
قال يحيى بن معين: "صالح".
وقال ابن عدي بعد أن ساق له عدة أحاديث: "ولورقة، أحاديث كثيرة ونسخ وله عن أبي الزناد نسخة
وعن مصور بن معتمر نسخة وقد روى جملة ما روى أحاديث غلب في أساسها وباقي حديثه لا يُأس به".
وقال الذهبي: "صدوق صالح".
وقال ابن حجر: "صدوق، وفي حديثه عن مصور لين من السابعة".
المضمنون:
ذكره الطيبي في الضفاء الكبير، وقال: "تكلاموا في حديثه عن مصور".
وقال معاذ بن معاذ لثيبي القطان: "سمعت حدث منصور"؟
قال: "نعم".
قال: "من سمعت؟".
قال: "من ورقاً".
قال: "ورقة لا يساوي شيئاً".
وقال إبراهيم العربي: لما قرأ وكبب التفسير، قال لئاس: "خذوه، فليس فيه عن الكلبي ولا ورقاً.

شيء".


عرض".

قلت: إذا تكلم بعضهم في ورقاً لأمرين:

الأول: ذكر الإمام أحمد أن بعضهم يقول: إنه لم يسمع التفسير كله من ابن أبي نجيح، وهذا مدفع بذاكره معاذ بن معاذ، عنه أنه قرأ على ابن أبي نجيح نصفه، وقرأ عليه ابن أبي نجيح النصف الباقى.

حيث نقل يحيى بن سعيد القطان عن معاذ بن معاذ أنه قال:

قال ورقأ: "كتاب التفسير قرأته نصفه على ابن أبي نجيح، وقرأ على نصفه".

الثاني: تكلم بعضهم في روايته عن منصور بن المعتمر، وهذا يُصدق بروايته عنه، وما عدا ذلك صحيح.

إذا: "هنا ثقة، وفي حديثه عن منصور بن، وروى له الجماعة".

مساءة ترجمته:

التاريخ الكبير (188/8)، الشافعاء الكبير (327/8)، الجرح والتعديل (5/9)، الكامل لابن عدي (389/8)، تشهد الكمال (426/7)، السير (421/6)، الأنساب (69/8)، الكافش (62/3)، الميزان (5/4)، تذكرة الخلافان (86/2)، التقدير (7/2)، طبقات (352/1)، الخلافات (97/6)، خلاصة تذهيب الكمال (419/2).

(5) عماد بن مهنا بن المضي، أبو محمد القدوم، الجحب، وهم.

روى عن: عطاء بن بسار، وعكرمة مولى ابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وطاووس، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، وذكوان أبي صالح السمان، وسالم بن عبدالله بن عمر، وهب من بنه، وسعيد بن المسبب، وسليمان بن بسار، وغيرهم.

روى عنه: ورقأ، بن عمر، قتادة بن داومة السدوسي، وسفيان بن عيينة، والهيري، وإبراهيم بن طهمان، وأبو السخنيني، وعمرو بن الخاخت، وجعفر الصادق، وهشيم، وعبد الله بن أبي نجيح، وأبو عوانة، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (626هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حام وأبو زرعة: «ثقة».
وقال النسائي: «ثقة ثبت ».
وقال سفيان بن عيينة: «عمر ثقة ثقة ثقة».
وقال ابن حجر: «ثقة ثب، من الرابعة».

الحكم: عمر بن دينار «ثقة ثبت».

مصادر ترجمته:

(6) عطاء بن يسار الهلال، أبو محمد المحمدي، محمد ميبدل. أتيم أب المؤذنين.

روى عن أصوله ميميونة، وأبي ذر، وزيد بن ثابت، وعثمان، وأبي هريرة، وأسامة بن زيد، وغيرهم.

روى عنه: زيد بن أسلم، وحفاوان ابن سليم، وعمر بن دينار، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (626هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: «كان ثقة كثير الحديث».
- وقال يحيى بن معين وأبو زرعة والنسائي: «ثقة».
- وقال الذهبي: «من كبار التابعين وعلمانهم».
- وقال ابن حجر: «ثقة فاضل صاحب مواضع وعباده، من صغار الثالثة ».

الحكم: عطاء بن يسار «ثقة».

مصادر ترجمته:
تأهيب التهذيب (ص 369) ، عذرات الذهب (125/1) .
(7) أبو هريرة، رضي الله عنه، عن صفوت السوسي، صحابي جليل تقدم في (138) .

الحكم على: إسناد الجراح.

إسناد حسن .
فيه: أحمد بن إسحاق بن أبو بكر الصغي.
وفيه: محمد بن سابق.
وهو في مسلم كما سبأني في التخرج .

التخرج.
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/3 3110/11250/1126 رقم 200) عن أبي أمية.
والبيهقي في شرح السنة (3/361 رقم 200) من طريق أحمد بن مهرب الأصبهاني.
كلاهما (أبو أمية) ، وأحمد بن مهرب عن محمد بن سابق به متنهم .
وقد توفي محمد بن سابق عليه .

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها . باب كراهة الشروع في النافلة بعد شروع
المؤذن (53/1 رقم 71) ، وأبو داود في الصلاة . باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر
(2/30 رقم 1376) ، والساني في الإمامة . باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة (2/30 رقم
886) ، وفي سنن الباهي (3/101 رقم 293) ، وأحمد في مسند (539/15 رقم 9873) ،
والدارمي في سنن (2/30 رقم 142) وعوائدة في مسند (1135/1126 رقم
وحنينة في صحيحه (2/313 رقم 121) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/103 رقم
3114/1424) ، وأبو سعيد في الخيل (9/337/234) ، والبيهقي في السن الكبرى (3/482/234) جميعهم من
طريق شعبية .

وأخرج أحمد في المسند (113/141 رقم 8379) ، وأبو عوائدة في مسند (1135/141 رقم
274) عن ابن الجند . كلاهما (أحمد) ، أبي النضر (ابن الجند) عن أبي النضر .
كلاهما (شعبي) ، أبي النضر عن ورقة بن عثمان بن منبه .
وقد توفي ورقة بن عثمان عليه .

أخرجه مسلم في الموضع السابق (1/3/310/11250/1126 رقم 71) ، وأبو داود في الموضع السابق
(3/5/306 رقم 1266) ، والترمذي في الصلاة ، باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكونة (3/5/306 رقم 1266) ، وأبو ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها (539/1151 رقم
151) ، وأحمد في المسند (5/306/1151 رقم 1266) ، والدارمي في سنن (5/306/1151 رقم
1266) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/371 رقم 1266) وصحابي جليل تقدم في (138) .
والبيهقي في السن الكبرى (54/2/1126 رقم 4122) جميعهم من طريق زكريا بن إسحاق .
وأخيره أبو بكر في مسند (265/1177م) وقعن في معجم شيوخه (1024م)

وأخيره مسلم في الموضع السابق (490/1197م) وقعن في طريق أبو بكر.

وأخيره أبو بكر في مسند (267/1177م) وقعن في طريق محمد بن مسلم الطائي.

وأخيره الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1314/1995م) وقعن في طريق سفيان.

خمستهم (زكريا بن إسحاق، حماد بن سلمة، أبو بكر، محمد بن مسلم الطائي، وسفيان) عن عمرو بن دينار به بنوه.

وعلله شاد من حديث:

1) عبد الله ابن بحجة.

أخيره البخاري في الأذان، باب إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (148/2/1177م) وقعن في الموضع السابق (624/1127م) بلفظ: «أقيمت صلاة الصلاة، فرأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي، فأمر أن يصلي، فقال: أتصلي الصلاة أربعًا» ولفظ مسلم.

2) وحديث عبد الله بن سرجس.

أخيره مسلم في الموضع السابق (491/1197م) وقعن في حال رجل المسجد ورسول الله ﷺ في صلاة الغدنة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله ﷺ فلما سلم رسول الله ﷺ وقال: يا فلان، أي الصلاتين اعتددت؟ أصلانتك وحدهك، أم بصلاتك؟ معنا؟.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه مسلم وغيره.

كما أن له شهدتين صحيحتين أخرجهما الشيخان في صحيحهما.
241(ُ) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمزة(١) ، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي(٢) ، حدثنا حسان بن غالب ابن نيحج(٣) ، حدثنا عبد الله بن لهيعة(٤) ، عن عقيل بن خالد(٥) ، عن ابن شهاب(٦) ، عن أنس بن مالك(٧) -
رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:
«الأنصار أحبائي، وفيه الحسن إخواني، وعليه الأئمة أؤواني.»

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

تراجم الرواة:
(١) محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة السهمي، تقدم في (١٤٩) وهو «ثقة ثبت».
(٢) يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، تقدم في (١٤٩) وهو «ثقة».
(٣) حسان بن غالب بن نيحج، تقدم في (١٨٠) وهو «مروج الحديث».
(٤) عبد الله بن لهيعة، تقدم في (١٨٠) وهو «ضعف يدليس» وتدليسه من الطبقة الخامسة كما تقدم.
(٥) عقيل بن الحضم، عن خالد بن عقيل، بالفتح، اللفظ، أبو خالد، مولاه عثمان بن عفان.
روى عنه: الزهري، وعكرمة، ومكحول، والحسن البصري وغيرهم.
روى عنه: الليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وعبد الله بن لهيعة، ورشدين بن سعد، والخجاج ابن فرقة، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (١٤٤) هـ.

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: «كان ثقة».
- وقال يحيى بن معين: «أثبت الناس في الزهري: مالك، ومعمر، ويونس، وعقيل، وشعيب، وأبن عبيدة».
- وقال أحمد والنسائي: «ثقة».
- وقال أبو زرعة: «ثقة صدوق».
- وقال الذهبي: «حافظ، صاحب كتاب».
- وقال ابن حجر: «ثقة ثبت، من السادسة».
- وقال ابن العماد الخنثري: «كان حافظًا، ثبتًا، حجة».
- الحكيم: عقيل بن خالد «ثقة ثبت».
الناسب (1/374 - 375/5) ، تهذيب الكمال (4/336/6) ، الأمير (2/306) ، الكافي (2/306) ، ميزان الاعتدال (2/249) ، تقرير التهذيب (2/249) ، خلاصة تهذيب الكمال (2/306) ، شرعت الذهب (2/306) ، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقدم في (145) ، وهو : "ثقة ، حافظ ، منتفق على جلالته واتقانه".

(7) أنس بن مالك ، صحابي جليل ، يقدم في (149) ،

الحكم عن إسناد الجرحاء:

"إنساده ضعيف جداً . فيه : حسان بن غالب ، وهو متروك الحديث ."

التخريج:

أخبر الدارقطني في الأفرد ، كما في أطراف الغربان والأفراد (196/1 ، رقم 111) ومن طريق ابن الجوزي في العلل المناهية (185/1 ، رقم 470) عن محمد بن علي بن إسماعيل ، عن

يحيى بن عثمان بن صالح به يثبط.

وقد توعى يحيى بن عثمان عليه ، أخبره ابن أبي عاصم في الأخاد والمكناني (3/769 ، رقم 177) عن طريق محمد بن حميد

الذاري ، عن حسان بن غالب به يثبط.

قال ابن طاهر القيسراي في أطراف الغربان (196/1) : "يفرد به حسان بن غالب الحجري ، عن ابن لهيعة ، عن تغلب عنه ، وعن ع salah بن لهيعة ، وعنه عثمان بن صالح .

قال ابن الجوزي : "يفرد به حسان ، قال ابن حبان : يقلب حسان الأخبار عن النصوص لا يحل الاحتجاج به بالحال .

وأوردوه الدليمي في الفردوس بأفكار الخطاب (119/1 ، ح ، 404) بدون السند .

وزاد السيوطي في جمع الجوامع (1201) نسبته إلى ابن عدي في الكامل (لم أجد في

المطبوع لله في القسم السابق منه .

وعده النبي هذا الحديث في ترجمة حسان بن غالب في ميزان الاعتدال (2/478/6) مصانيه .

وكذا قال ابن حجر في اللفان (182/2) ،

خلاصة الحكم:

الحديث بباطل ، يفرد به حسان بن غالب ، وهو متروك الحديث ، كما عد النبي ، وابن

حجر هذا الحديث من مصانيه .

مصادر ترجمته:

- الأنساب (1/374 - 375/5) ، تهذيب الكمال (4/336/6) ، الأمير (2/306) ، الكافي (2/306) ، ميزان الاعتدال (2/249) ، تقرير التهذيب (2/249) ، خلاصة تهذيب الكمال (2/306) ، شرعت الذهب (2/306) ، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقدم في (145) ، وهو : "ثقة ، حافظ ، منتفق على جلالته واتقانه".

- أنس بن مالك ، صحابي جليل ، يقدم في (149) ،

الحكم عن إسناد الجرحاء:

"إنساده ضعيف جداً . فيه : حسان بن غالب ، وهو متروك الحديث ."

التخريج:

أخبر الدارقطني في الأفرد ، كما في أطراف الغربان والأفراد (196/1 ، رقم 111) ومن طريق ابن الجوزي في العلل المناهية (185/1 ، رقم 470) عن محمد بن علي بن إسماعيل ، عن

يحيى بن عثمان بن صالح به يثبط.

وقد توعى يحيى بن عثمان عليه ، أخبره ابن أبي عاصم في الأخاد والمكناني (3/769 ، رقم 177) عن طريق محمد بن حميد

الذاري ، عن حسان بن غالب به يثبط.

قال ابن طاهر القيسراي في أطراف الغربان (196/1) : "يفرد به حسان بن غالب الحجري ، عن ابن لهيعة ، عن تغلب عنه ، وعن ع salah بن لهيعة ، وعنه عثمان بن صالح .

قال ابن الجوزي : "يفرد به حسان ، قال ابن حبان : يقلب حسان الأخبار عن النصوص لا يحل الاحتجاج به بالحال .

وأوردوه الدليمي في الفردوس بأفكار الخطاب (119/1 ، ح ، 404) بدون السند .

وزاد السيوطي في جمع الجوامع (1201) نسبته إلى ابن عدي في الكامل (لم أجد في

المطبوع لله في القسم السابق منه .

وعده النبي هذا الحديث في ترجمة حسان بن غالب في ميزان الاعتدال (2/478/6) مصانيه .

وكذا قال ابن حجر في اللفان (182/2) ،

خلاصة الحكم:

الحديث بباطل ، يفرد به حسان بن غالب ، وهو متروك الحديث ، كما عد النبي ، وابن

حجر هذا الحديث من مصانيه .

مصادر ترجمته:

- الأنساب (1/374 - 375/5) ، تهذيب الكمال (4/336/6) ، الأمير (2/306) ، الكافي (2/306) ، ميزان الاعتدال (2/249) ، تقرير التهذيب (2/249) ، خلاصة تهذيب الكمال (2/306) ، شرعت الذهب (2/306) ، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري يقود في (145) ، وهو : "ثقة ، حافظ ، منتفق على جلالته واتقانه".

- أنس بن مالك ، صحابي جليل ، يقود في (149) ،

الحكم عن إسناد الجرحاء:

"إنساده ضعيف جداً . فيه : حسان بن غالب ، وهو متروك الحديث ."
242(*): حدثنا أبو علي الحسين بن علي (1). حدثنا محمد بن زكريا بن دينار (2). حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب (3). حدثنا أبو عوانة (4). عن أبي بشر (5). عن سعيد بن جبير (6) قال:

رأيت ابن عباس (7) رضي الله عنهما - قائمًا بين الرجل والمقام آخذاً

بطرفة لسانه ويقول:

«وبعده فل أخبرها تغنم، وأمسك عن سوء تسلم»

فقيل له: «يا ابن عباس! تكلم أخصت شهيرة لسانك؟»

فقال: «إنه بلغني أن الغيب ليس على شيخاً من جسيمه بأحق من

علي لسانه يوم القيامة».

(1) نصت هذا الأثر من (ط).

ترجم الرواية:

(1) أبو علي. الحسين بن علي بن الحسين بن الترك المكروج. تقدم في (150). وهو «مهلهل».

(2) محمد بن زكريا بن دينار المكروج. تقدم في (150). وهو «ضعف».

(3) محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو بن الصديق.

رواى عن: أبو عوانة، وحماد بن زيد، ويوسف بن الماجشون، وكثير بن سليم، وغيرهم.

روايه عنه: مسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأبو يكر بن أبي الدنيا، وأبو حاتم، ومحمد ابن

جربير الطبري.

وفاته، توفي سنة (244ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال النسائي: «لا بأس به».

- وقال عثمان بن أبي شيبة: «شيخ صدوق لا بأس به».

- وقال صالح بن محمد الأصبدي الحافظ: «شيخ جليل صدوق».

- وقال الذهبي: «كان من جلة العلماء».

- وقال ابن حجر: «صدوق، من كبار العاشرة». 

* ملاحظة: النص العربي مترجم إلى اللغة العربية، وتم إزالة أي معلومات محددة عن العدد أو الصيغة من النص العربي الأصل.
الحكم، صدقًا.

ملاحظة ترجمته:


(4) وضحى بنتحضيض المهمة ثم مهيئة - ابن عيساء اليشوعي - بالمهمة - الواسطية - البراز.

أبو عوانة، مشهور بكمته.

روى عن زيد بن عطاء، وأبي يشر جعفر بن إبليس، فتارة، وسماك بن حرب، وعمرو بن دينار، ومنصور بن المنصور، وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن المبارك، والحرم بن مهدي، ومنصور بن منصور، وفان بن مسلم، وغيرهم.

وفاته: في سنة (197ه).

أقوال العلماء فيه:

قال أحمد بن حبل: "هو صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه، رضي الله عنه".

- وقال أبو حاتم: "ثقة، يغلط كثيرًا إذا حدث من حفظه".

- وقال أبو زرعة: "ثقة إذا حدث من كتابه".

- وقال عبان بن مسلم: "كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتًا".

- وقال الذهبي: "ثقة مثقل لكتابه"، وقال في موضع آخر "ومجمّع على تثبته، وكتابته من ثابتة".

- قال ابن حجر: "ثقة ثبت، من السابعة".

الحكم: "ثقة ثبت".

مصادر ترجمته:

المجلة والتصدير (2/8)، الكاشن (2/3)، السير (217/8)، الميزان (2/324).

التقرير (2/231).

(5) جعفر بن إبليس، أبو يشر بن أبي، وحياة - ينشئ الواو وسكون المهمة وكسر المهمة وتثنى التحتانية - الواسطية، بصري الأصل.

روى عن: سعيد بن جبير، وعمر الشعبي، وحبيب بن سالم، ومحمد بن جبر، وغيرهم.

روى عنه: شعبة، وهشيم، وأبو عوانة، وغيرهم.

وفاته: في سنة (125ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "ثقة، كثير الحديث".

- وقال يحيى بن معين: "أبو حاتم، وأبو زرعة، والعجلي، والناساني: "ثقة".

- وقال علي بن المداني: "سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة يضلّف أحاديث أبي يشتر عن حبيب.
من سالم».

- وقال أحمد بن حنبل: «قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع أبو بشر من حبيب بن سالم، وكان

شعبة يُضعف حدثي أبي بشر عن مjahad».

- وذكره ابن عدي في الكامل، وقال بعد أن سأق عدة أحاديث: «أرجو أنه لا يأبه».

- وقال الذهبي في الزيزان (2/138): «أحد التقات. أورد ابن عدي في كامله فاساء».

- وقال ابن حجر: «ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، ووصفه شعبة في حبيب بن سالم.

ووجاهد، من الحنفية».

الحكم: جعفر بن إياض: «ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وروايته عن حبيب بن سالم.

ووجاهد، ضعيفة».

مصادر تزمرته:

تهذيب الكمال (526/4)، الزيزان (547/6)، الكاشف (137/3)، التقرير (139/1).

(6) سيدي بن جيبر الأنصاري، تقدم في (1463)، وهو: «ثقة ثبت تقي».

(7) عبد الله بن عباس، صحابي جليل، تقدم في (1463).

الحكم على الإنسان:

ضعف، في: أبو علي الخنسين بن علي وهو مهجول ومحمد بن زكريا بن دينار وهو ضعيف.

التاريخ:

أخبر أحمد في الزهد (ص 2312، وفي فضائل الصحابة (1312)، ومحمد في الزهد (1312)،

وأخرج أحمد في الزيزان (ص 2320)، وأخرج في الزهد (ص 1620، وأخرج في الزيزان (ص 1621)،

وأخرج ابن آدم في الزهد (ص 206، وأخرج في الزيزان (ص 206)، من طريق سندي بن

إياض الجريري، عن رجل، عن ابن عباس.

وهذا إسناد رجله ثقات، واجيبي، وإن كان اختطافاً، غير أنراوي عنه هنا - كما في

الزيد لأحمد - عبد الوهاب بن عبد المجيد، وهو ممن سمع منه قبل الاختطاف، كما في التهميذ

(1324/7 و1325/8) والرجل الميم هو: معرفة به الشيخ: في

أخبره ابن أبي الدنيا في الخصبة (ص 1378، وفيه 441)، من طريق عبد السلام بن حرب،

عن سندي الجريري، عن معرفة بن الشيخ، عن ابن عباس بتحوه.

وإسناده حسن.

وأخبره ابن أبي الدنيا، في الخصبة أيضاً (ص 1395، وفيه 576)، من طريق عنابسة بن الخواص.

عن ابن عباس بتحوه.
قال العراقي في تخرج الأحياء (١٠٦/٢) (إسناه حسن).

خلاصة الحكم:

الأثر يرتفع إلى درجة الحسن لوجود المتتابع.

غريب الحضير:

ثمرة اللسان: طرفة.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١٠٨/٢٢١).

أحق: «حقن: الحاء والثوب والتاء. وحَدٌّ واحد. وهو تضايق الشيء. وإلى هذا يرجع
أحق في الغيض، لأنه تضايق في الخلق».

انظر: معجم مصطلح اللغة (١١١/٢).
۲۴۳ (۵) - حديثي محمد بن محمد الجرجاني (۱) حديثنا أبو بكر ابن الأنباري (۲) حديثنا محمد بن المرزبان (۳) حديثنا حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي (۴) قال:
قال لكي مخالق (۵):
أنشخت المأمون (۶) قول أبيك الغناية (۷):
وإذا لمحتج إلىك ظل صاحب يوق ويحاسب إن كهبت عليه:
قال لكي: «أقض» فأعطت سبع مرات.
قال لكي: «مخالق» خذ منك الخليفة وأعتني هذا الصاحب.
لله جز أبيك الغناية ما أحسن ما قال.

(*) سقط من (۶).

تراجع الرجال:
۱) محمد بن محمد بن عبيد اللحية بن عمرو بن زيزان الحرجاني، أبو أحمد بن أحمد بن الحسن.
۲) أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشارة ابن الأنباري.
۳) روى عن: محمد بن يونس الكذبي، إسماعيل الامام، وأحمد بن الحسن البراز، وأبي العباس ثعلب.
۴) وخلق كثير.
۵) روى عنه: أبو عمر بن حذافة، وأحمد بن نصر السذابي، وعبد الواحد بن أبي هاشم، وأبي الحسن الدارقطني، وأحمد بن محمد بن الجراح، وأبو مسلم محمد بن أحمد الكابث، وآخرون.
۶) وفاته توفي سنة (۳۲۸هـ).
۷) أقوال العلماء فيه:
- قال محمد بن جعفر التميمي: "ما رأينا أحدًا أحفظ من ابن الأنباري، ولا أغزر منه علمًا".
- وقال أبو بكر الخطيب: "كان ابن الأنباري صدوقًا دينيًا من أهل السنة، ستف في علوم
القرآن والغريب والمشكل والوقف والإبتداء».
- ووصفه الذهبي بـ «الإمام، الحافظ اللغوي ذو الفنون، المقري النحوي، ألف... ألف الدواوين الكبيرة مع الصدق والدين، وسعة الحنفية».

الحكم: أبو بكر بن الأنباري: «إمام ثقة حافظ مصنف».

مصادر توجيهه:
تاريخ بغداد (2/186، 186/186، 278/176، 315/202)، شذرات الذهب.

(3) محمد بن خلف بن المورقان: أبو بكر.
روى عن: الزبير بن بكر، وأحمد بن منصور الرماذي، وأحمد بن أبي خيثمة، وعيسى ابن عبدالله الطلياني، وأبي بكر بن أبي الدنيا، واحترث بن أبي أسامة، وغيرهم.
روى عنه: أبو بكر بن الأنباري النحوي، أبو عمر بن حيوية الخنزري، أبو الفضل بن المتوكل، وجماعة.
وفاته: توفي سنة (930هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال الدارقطني: «أخياري لين».
وقال الخطيب البغداوي: «كان أخياريًا مصنفًا حسن التأليف».
وقال الذهبي: «أخياري، صاحب تفصيف».
الحكم: محمد بن المورقان: «أخياري مصنف فيه لين».

مصادر توجيهه:

(4) جميل بن إسحاق بن إبراهيم التميمي، المعروف بالبوطلي، يفتح الميمن، وسكون
الواو، وكسر الصاد الممتد، وفي آخرها اللام، نسبة إلى مدينة الموصل العراق.
روى عن أبيه كتاب (الأغاني).

حدث عنه: محمد بن أبي الأزهر، وعبد الله بن مالك النحويان.
الحكم: مجهول ماله.
MSCA برجمته:
تاربخ بغداد (8/3) 517 هـ supra (8/3)
(5) مجاو، أبو المهنا ابن يحيى الجزار.

إمام عصره في فن الغناء.
كان الرشيد العباسي ي〜حبه ، واتصل بعد ذلك بالمأمور ، وتوفي بسر من رأى.
أخباره كثيرة جدا.
كان منوكة لعائشة بنت شفيدة بالكوفة. وهي التي علمته الغناء والضرب على المعود.
وباعته. فصار إلى الرشيد. فذكره له إبراهيم الموصلي. فسمعه. وأعجبه، وأغناه. وكناه بأبي المهنا.
MSCA برجمته:
الأعلام: (8/3).

(6) المأمون هو الخليفة أبو الغياب، عبد الله بن هارون الرشيد بن محمود العباسي. فرأ
العلم والأدب. ثم دعا إلى القول بخلق القرآن.
توفي سنة (187 هـ).
MSCA برجمته:
تاريخ بغداد (8/3) 372/314، شعرات الذهب (8/3).

(7) أبو الغنائية هو: اسماعيل بن القاسم الغنائي الكوفي. الشاعر المشهور، مولى
عنزة، وينقيذ آيا إسحاق، أبو الغنائية لقب.
توفي سنة (181 هـ).
MSCA برجمته:
الأغاني (8/3) 325/15، شعرات الذهب (8/3).

الحكم على الإنسان:
إضناء ضعيف، فيه: حماد الموصلي مجهول الحال. ومحمد بن المريزيان ضعيف.
التخريج:

البيت مذكور في ديوان أبي العتاهية (ص: 46).

دراسة الألفاظ الشعرية:

أ) مقارنة ألفاظ الجرجاني بألاظغ يهود:

- عند الجرجاني: «لمحة».

- عند أبي العتاهية: «لمشتق».

- عند الجرجاني: «برق».

- عند أبي العتاهية: «بروق».

ب) شرح الغريب:

ظل: جوال.


يرق: بيلين.

انظر: معجم مقاريس اللغة (2/376).

يصفو: بعط وبروق.

انظر: معجم مقاريس اللغة (3/292).

كدرت: غضبت.

انظر: معجم مقاريس اللغة (1/164).

(ج) الفكرة: يتميز الشاعر أن يجد صديقًا يصعب وجوده، فهو صديق يتصف باللين والصفاء، والحنان حتى عند الإساءة إليه والجهل عليه.

(د) الهدوء، البيت من البحر الطويل.

(ه) البلاطة:

البلاغة: الخيال في البيت جميل يناسب مع الموضوع حيث شبه الشاعر الصديق المطلوب بشجرة لها ظل يحلو العيش فيه، وتستخدم الشاعر المقابلة بصورة غير متکلقة في الشطر الثاني بين (يرق ويصفو) (كدرت علیه).
المجلس العشرون

244(*) أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن الحسين النيسابوري(1)، حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر(2)، وحدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم(3)، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الخارثي(4)، قال: حدثنا أبو اسماء حماد بن أسامة(5)، حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة(6)، عن أبي بردة(7)، عن أبي موسى الأشعري(8) - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«ليأتينا على الناس زمن يطول الرجل فيه بالصحة من العمر، ثم لا يجاه أحسنا أخذهما منه، ويبرض الرجل الواحد يلبسه بائعون، أو يبيعون إمرأة يلبسها من قلة الرجال وكثيره النساء.

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).
(**) نند هذا اضطراب في ترقيم الصفحات، لأن بعض المجالس سقطت من (ظل)، وهي المجالس ذات الأرقام: (٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤)، ولهذا اعتمدت (ب) في ترقيم الصفحات، وعلى جرى التنويع.

تتابع الرواة:

(1) أبو طاهر محمد بن الحسن بن الحسين النيسابوري، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة».
(2) أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة».
(3) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة».
(4) أحمد بن عبد الحميد الخارثي، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة».
(5) أبو اسماء حماد بن أسامة، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة ثيت».
(6) بريد بن عبد الله بن أبي بردة، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة».
(7) أبو بردة، عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، تقدم في (١٣٧)، وهو: «ثقة».
(8) أبو موسى الأشعري، عبيد الله بن قيس، صحابي جليل تقدم في (١٣٧).

الحكم على الإسناد:
في أبو البخترٍ عبد الله بن محمد بن شاكر وأبو حفر أحمد بن عبد الحميد الحارثي وهم صدوقة.
ولهما يُعَمَّد حديثه الآخر، فبرتقى إسناد المؤلف إلى الصحيح لغيره.
وحدث صحح، كما سيأتي في التخريج.

التخريج:
أخرجه أبو عوانة في مسنده كما في إخوان المهرة (10/ 26 رقم 1301) عن أحمد بن عبد الحميد، وأبي البخترٍ، كلاهما عن أبي أسامة به نحوه.
وقد تويع كل من أبي البخترٍ وأحمد بن عبد الحميد عليه.
أخرجه البخاري في الزكاة: باب الصدقة قبل الود (28/ 1414 رقم). ومسلم في الزكاة، باب الشرع في الصدقة (2/ 1042 رقم)، وأبو يحيى في مسنده 785/ 143 رقم (729/ 1873 رقم) عن محمد بن العلاء.
وأخرجه مسلم في الموضع السابق (2/ 1041 رقم)، وأبو نعيم في المستخرج (88/ 3 رقم).
وستشهد عنها:
(1) حارثة بن وهب:
أخرجه البخاري في الموضع السابق (281/ 1411 رقم)، ومسلم في الموضع السابق أيضاً (2/ 700 رقم) مرفوعاً بلفظ: «مما تقول المرأة: فيستلهج الرجل فيمن تحته، فلا يجد من يقبلها، يصلى الرجل على الأمس لقبلتها، أما اليوم فلا حاجة لي».
واللفظ للبخاري.
(2) وحديث أبي هريرة:
أخرجه مسلم في الموضع السابق (2/ 157 رقم) مرفوعاً بلفظ: «لا تقوم الساعة حتى يكون الرجل بركان ماله، فلا يجد أحد يقبلها منه، حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً».
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، أخرجه الشيخان وغيرهما، كما أن له شاهدين مخرجان في الصحيحين.
كما تقدم في تخريجهما.
245 - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبدالحليم المصري، أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض الليثي، أخبرنا هشام بن عروة، عن صالح بن أبي صالح السمان، يحدث عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله قال:

«لا يصير على أواكع البحينة وجهوها أحد إلا كنت له شهيداً أو شهيداً». (*)

(*) سقط هذا الحديث من (ذا)

ترجم الرواة:

1. محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (١٧٨) وهو "ثقة".
2. محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحكم المصري، تقدم في (١٤٥) وهو "ثقة".
3. أنس بن عياض الليثي، أبو ضمرة، تقدم في (١٥٢) وهو "ثقة".
4. هشام بن عروة بن الزبير، تقدم في (١٥١) وهو "ثقة، قابله".
5. صالح بن أبيأج، صالح السمان، تقدم في (٢٢٣) وهو "صدوق حسن الحديث، بالنسبة لمن روى عنه قبل اختلاطهم، وهو:

أَسْيَدُ ابْنِ أَبِي أَسْيِدِ الْبَرَادِ، وُزِيَادُ بِنِ سَعْدٍ، وَسُعِيدُ بِنَ أَبِي أَيْبَوبِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنَ عَلِىِ الْبَرَادِيِّ، وَعِبَادُ الْمَلِكِ أَبِي جَرِيحٍ، وَعَمَارَةُ بِنَ غَزِيَّةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنَ عِيْدَالُ رَحْمَانِ بِنَ أَبِي ذَنْبِ، وَمُوسِيُّ بِنَ عَقِبَةِ أَبَاً، آَمَامُ أَلْخَرَافِيْنِ، فَرُواْتِهِ ضَيْفَةً لِسَمَاعِهِمْ مَنْ بَعْدِ الاختلاط.

6. أبو صالح، حسب سماحته السمان، تقدم في (١٤٠) وهو "ثقة، ثابت".
7. أبو هريرة، عابد الرحمن بن صفوي السديد، صحابي جليل، تقدم في (١٣٨).

الحكم على إسناد الجرحية:

إسناده ضعيف. لأن هشام بن عروة روى عن صالح بن أبي صالح السمان بعد اختلاطه.
والحديث صحيح كما سبأني في التخرج.

التخرج

أخرجه الترمذي في المناقب، باب في فضيل المدينة (5/262 رقم 3924) من طريق الفضل بن موسى.

وأحمد في مسنده (14/2066 رقم 8516) والخاري في التاريخ الكبير (4/284) من طريق وهيب.

وكذا أحمد (13/252 رقم 7865) عن محمد بن بشر.

ومن طريقه المزد في تهذيب الكمال (58/12).

وابن حبان في التقات (6/470) من طريق شعبان بن إسحاق.

وفي صحيحه (6/95 رقم 376) من طريق أنس بن عياس.

خمستهم (الفضل بن موسى ووثب بن محمد بن بشر وشعبة بن إسحاق وأنس بن عياس) عن هشام بن عروة بني نجحه.

وله عن أبي هريرة طريق آخر.

أخرجه مسلم في الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة . . . (2/1004 رقم 138).

والجماعي في المسند (2/1004 رقم 138) عن أبي عبد الله القرطاز.

وأخيره مسلم أيضاً (2/1004 رقم 1378)، أحمد في مسنده (15/1066 رقم 9161)، وأبو يعلى في مسند (11/2723 رقم 6877) عن ابن حبان في صحيحه (6/21 رقم 2732) وأبو عوانة في مسند (6/2763 رقم 3784) جميعهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن.

عن أبيه.

كلاهما (أبو عبد الله القرطاز، عبد الرحمن) عن أبي هريرة مرفوعاً بنيحه.

وألفته شاهد من حدث: 

(1) عبد الله بن عمر.
أخرجه مسلم في الموضع السابق (٢/١٠٠٤ رقم ١٣٧٧) مرفوعاً بلفظ : «من صبر على لأوانها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة».

(٢) وحديث أبي سعيد الخدري :
أخرجه مسلم أيضاً (٢/١٠٠٣ رقم ١٣٧٤) مرفوعاً بلفظ : «لا يصير أحد على لأوانها فيموت، إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً».

(٣) وحديث سعد بن أبي وقاص :
أخرجه مسلم أيضاً (٢/٩٨٧ رقم ١٣٦٣) مرفوعاً بلفظ :
ولا يثبت أحد على لأوانها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة».

الحكم النهائي على الحسيث:

حديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه مسلم وغيره.

شرح الغريب:

لاوأ : «الألواء : الشدة وفضيق المعيشة».

انظر : النهاية (٣٢١/٤) .

جهدها : «الجهاد : الشدة والجوع».

انظر : النهاية (٣٢٠/٧) .
أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي (1)، حدثنا عبد الله ابن هاشم الطوسي (2)، حدثنا يحيى بن سعيد القطان (3)، حدثنا يُبيد الله بن عمر (4)، عن نافع (5)، عن ابن عمر (1)- رضي الله عنهما - قال:

١٨٤٩

legt رسول الله  الوارقة والمستوصفة.

(*) سقط هذا الحديث من (ظاهر).

ترجمة الرجال:
1. حاجب بن أحمد الطوسي: تقدم في (278)، وهو «ثقة».
2. عبد الله بن هاشم الطوسي: تقدم في (278)، وهو «ثقة، صاحب حديث».
3. يحيى بن سعيد القطان: تقدم في (278)، وهو «ثقة مثنى حافظ إمام قدوة».
4. يحيى بن عمر: تقدم في (348) وهو «ثقة ثبت».
5. نافع بن مالك: تقدم في (348) وهو «ثقة ثبت فقيه مشهور».
6. عبد الله بن عمر، صحابي جليل: تقدم في (348).

الحكم على الإسناد:
إسناد صحيح، روته ثلاث كلام.
والحديث صحيح، كما سأأتي في التحريج.

التحريج
أخبر البخاري في اللباس، باب المستوشمة (380/390، رقم 5947) وأبو داود في الرحل، باب صلة الشعر (397/4، رقم 1168) عن مسلم.
وأخبره مسلم في اللباس والزيتة، باب تخرير فعل الوارقة ... (3/672/348 رقم 124) عن طريق عبد الله بن أمير، ومحمد بن المثنى.
وأخبره أحمد في مسند (41688 رقم 124) وعليه أبو داود في الرحل، باب صلة الشعر (427/3، رقم 1168).

أبو طيب عن مسلم (509/8، رقم 151) عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
وأبو عوانة في مسند (6/2، رقم 363) عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
وأبو حبان في صحيحه (23/1/3، رقم 551/12، رقم 124) عن طريق العباس بن الوليد الفارسي.
وأخبره مسلم، وعبد الله بن أمير، ومحمد بن المثنى، وأحمد بن حنبل، والعباس بن الوليد، وعبد الرحمن بن محمد، عن يحيى بن سعيد القطان به نحوه.

١٨٤٩

وقد توعه يحيى بن سعيد القطان عليه:
أخرجه البخاري في اللباس، باب وصل الشعر (374/110، رقم 537)، والترمذي في اللباس، باب ما جاء في موضع الشعر (1376، رقم 759)، وفي الأداب، باب ما جاء في الوالدة والمستوطنة (2783، رقم 7811)، والبيهقي في شعب الإيام (1369، رقم 1015) من طريق عبد الله بن مبارك.

وأخرجه البخاري في اللباس، باب الموصلة (378/110، رقم 534)، من طريق عبده.

والسني في الثاني، باب لعن الوالدة (187/78، رقم 5249) من طريق علی.

وقام في الوفود (259/76، رقم 1877) من طريق أبي خالد.

سمعته (عبد الله بن المبارك، عبده، وعبد الله بن يعلى، وأبو أسامة، ومحمد بن بشر).

وعلي، وأبو خالد) عن عبد الله بن عمر بن بنحوه.

وقد تولى عبد الله عليه:

أخرجه البخاري في اللباس، باب الموصلة (378/110، رقم 5942) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع بن بنحوه.

وملتته شاهد من حديث:

(1) عانسة

أخرجه البخاري في اللباس، باب وصل الشعر (376/110، رقم 5934) من طريق السني في الموضع السابق (3/736، رقم 374) مرفوعًا بلفظ: «لعن الله الوالدة والمستوطنة».

(2) وحديث أسماء بن أبي بكر:

أخرجه البخاري في الموضع السابق (374/110، رقم 5935) من طريق السني في الموضع السابق (3/736، رقم 374) بنفس اللفظ السابق.

(3) وحديث أبي هريرة:

أخرجه البخاري في الموضع السابق (374/110، رقم 5933) مرفوعًا بلفظ: «لعن الله الوالدة والمستوطنة، والواصلة والمستوطنة».

شرح الألفمب:

الواصلة: أي التي تصل الشعر، سواء كان لنفسها أم غيرها.

انظر: فتح الباري (1/288).

المستوطنة: أي التي تطلب وصل شعرها.
انظر : المرجع السابق (38/830).
أخبرنا محمد بن الحسن القطان، حدثنا عباس بن محمد ابن حاتم الدوري، حدثنا محمد بن بشر العيدي أبو عبد الله قال (**): 

أخبرنا (***): حاجب بن أحمد الطوسي (1)، حدثنا محمد حماد الغزاز (2)، حدثنا معن بن عيسى الفزارى (3)، عن مالك بن أسن (4)، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طيلة (5)، عن أسن بن مالك (6) رضي الله عنه -: أن أعزاباً أحجز ورسول الله (ﷺ) فقال: يا رسول الله! ملك الساعة؟ فقال رسول الله (ﷺ): "وما أعجزت له؟" فقال: لا شيء، والله يا رسول الله إنك لقليل الصالح وقليل الحائط، إلا أنك أحب الله ورسوله، فقال رسول الله (ﷺ): "فأنت مع من أحببتي".

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

(**) إلى هنا ينتهي الحديث وسقط منه باقي الإسناد والمنه.

(***) ومن هنا بداية حديث جديد، وقد جعلت له الرقم نفسه.

تراجم الرواة:
(1) حاجب بن أحمد الطوسي، تقدم في (138) وهو : "ثقة".
(2) محمد بن حماد الغزاز، تقدم في (153) وهو : "ثقة".
(3) معن بن عيسى الفزارى (*).

هو: معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهما، الفزارى، أبو يحيى المدني.
راوي المولى عن مالك، وكان يقال له عكاز مالك.
والفزارى: يفتح القاف والزاي المشددة وفي آخرها زاي أخرى، نسبة إلى بع القر وعمله.
روى عن: مالك بن أسن، وإبراهيم بن طهبان، وقيس بن الزبير الأشجعي، وهشام بن سعد، وأخرين.
روى عنه: علي بن المدني، وعبيد بن معين، وبوينس بن عبد الآله، وأبو خيشعمة زبير بن حرب.

(*) لم أشعر على ترجمة هذا الاسم في كتاب الرجال الذي وجدت فيه، وإذا وجدت معن بن عيسى الفزارى. فيتحصل حدوث تصحيح في اسمه من (الفزارى) إلى (الفزازى).
وعبدالله بن سعيد الأشج، ونصر بن علي الجهمي، وعبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن...

وقاله: توفى سنة (89 هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال أبو حاتم: "أتبع أصحاب مالك وأوقفهم عني بن عيسى".
وذكر ابن حبان في الثقاف.
ووصفه الذهبي: "بالإمام، أخافذ، الثابت".
وقال ابن حجر: "ثقة ثابت، من كبار العاشرة".
الحكم: معن بن عيسى الفزاز: "ثقة ثابت".

مصاحف تزجيه:
التاريخ الكبير (729)، الجرح والتعديل (737/8)، النحو لابن حبان (818/9)، الأنساب (4/79)، تهميب الكمال (1887/8)، السيرة (2046/6-2047/3)، الكاشف (1548/16-1549/2)، التقريب (267/2).

(4) مالك بن أنس بن مالك الأنصاري، تقدم في (180) وهو: "إمام دار الهجرة، رأس المحقين، كبير المتنبيين".

(5) إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، الفقيه، الخزرجي، الجزار، المحدث، أبو بيده.
روى عن: عمه، أناس بن مالك، وأبيه، وأبي مرة مولى عقيل، وسعيد بن يسارية، والطويل بن أبي، وغيرهم.

روى عنه: مالك بن أنس الأنصاري، وعكرمة بن عمار، وهمام بن يحش، وسفيان بن عيينة وغيرهم.

وقاله: من سنة (126 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث".
- وقال يحيى بن معين: "ثقة حجة".
- وقال أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي: "ثقة".
- وقال: "ثقة حجة".
- وقال الذيبي: "ثقة حجة، من الرابعة".
الحكم: إسحاق بن أبي طلحة: "ثقة حجة".

مصاحف تزجيه:
التاريخ الكبير (39/1) ، الجرح والتعديل (226/2) ، النقاط لابن حيان (8/3) ، السبير (73/5) -
41) ، الكافش (75/1) ، تقريب التهذيب (59/1) ، شذرات الذهب (189/1) ، خلاصة تذهيب الكمال
س. 242.
(6) أنس بن مالك ، صاحب جليل : تقدم في (149).
الحكم على الإسناد:
إسناذه صحيح ، روآه نقات كلهم . والحديث صحيح ، كما سيأتي في التحريج .
التخريج:
أخبر مسلم في البر والصلة والأداب ، باب المهر ، مع من أح (4/329 رقم 3689) من
طريق القهري .
وأبو بنيه في الإيام (4/379 رقم 493) من طريق القهري ، وعبد الله ابن يوسف .
كلاهما (القهري) ، وعبد الله بن يوسف عن مالك به بنجوا .
وله عن أنس طرق .
أخبر البخاري في فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب (7/2 رقم 3688)
ومسلم في الموضع السابق (4/2369 رقم 2030) وأحمد في مسند (74/205 رقم
17625) ، وأبو على في مسند (74/277 رقم 428/1) ، وابن منده في الإيام (74/21)
رقم 293) ، والبغوي في شرح السنة (74/6 رقم 124). جميعهم من طريق ثابت البناني .
وأخبر مسلم في الموضع السابق (4/2027 رقم 2369) ، وأحمد في المند (74/20)
رقم 17624) ، وعبد الله في مسند (75/11 رقم 1958) ، والحسندي في مسند (75/2)
رقم 2243 رقم 562) ، وابن منده في الإيام (76/2 رقم 389) ، والبغوي في شرح السنة (76/2)
رقم 562) ، جميعهم من طريق الزهري .
وأخبر البخاري في الأدب ، باب ما جاء في قول الرجل : ويلك (16/6 رقم 11167)
ومسلم في المند (76/53 رقم 4269) ، وأبو عوانة في مسند كما في إتحاف المهرة
رقم 562) ، جميعهم من طريق بنجوا .
وأخبر البخاري في الأدب ، باب علاءمة الحب في الله (16/1 رقم 557) ، وفي
الأحكام ، باب القضاء ، والفتيان في الطريق (16/131 رقم 1753) ، ومسلم في الموضع السابق
رقم 23/2 رقم 1239) ، وأبو عوانة في مسند كما في إتحاف المهرة (2369 رقم 16)
جميعهم من طريق سلم بن أبي الجعد .
أربعهم (الزهري ، والقلبي ، وقتادة ، وسالم بن أبي الجعد) عن أنس بن مالك مرفعاً
بنجوا .
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح الإسناد. وقد أخرج الشيوخ وغيرهما.
248) أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني١، حدثنا
أحمد بن عصام٢، حدثنا وهب بن جرير بن حازم٣، حدثنا أبي٤ قال: 
سمعته عنيب الملك بن عمير٥ يحكيت: "عن عبيد الرحمن بن عبيد الله٦، عن
أبيه٧ رضي الله عنه أن النبي أنับ: قال:
لا تزهجوا يعتقد كفرارا يضرب بهمないとقي«.

(*) سقط هذا الحديث من (ظر).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، تقدم في (١٦٦) "وجدته في درجة الحسن".
(2) أحمد بن عصام الأصبهاني، تقدم في (١٧٧) وهو "ثقة".
(3) وهب بن جرير بن حازم بن زياد بن عبيد الله بن شجاع، الأنصاري، الفتحي، أبو اليمام البصري، روى عن: ودلاء، وشعبة، وعبد الله بن عون، وهشام الدستوائي، صخر بن جوبرية، وغيرهم.
روى عنه: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوب، ويحيى بن معين، وأبي حبيب بن حذف بن حرب، وبندر محمد بن بشار، ومحمد بن رافع، وأحمد بن الأزهر، ومحروج بن غيلان، ومحمد بن
سعد الدارمي، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (١٠٦ ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين والمجلي والذهبي: "ثقة".
- وقال أبو حامد: "صدوق"، وقال مرة أخرى: "صالح الحديث".
- وقال المنساوي: "ليس به باس"، وقال ابن حبان في النقات: "كان يخطئ".
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الناسعة".

قلت: هو ثقة.

مصادر ترجمنه:
التاريخ الكبير (٢٣٨/٦)، الأنساب (١٥٣/٤)، الأشهر (٤٩٦/٧)، السير (٤٩٦/٨)، التهذيب الكامل (٤٩٦/٧، السير (٤٩٦/٨)، الكافي (٣٣٤/٣)، تذكرة الحفاظ (٣٣٤/٣)، النقيب (٣٣٤/٩)، طبقات الحفاظ (٣٣٤/١٠)، خلاصة تهذيب الكامل (٤٩٦/٩)، شهدات الذهب (٤٩٦/١٩).
(4) جرير بن حازم بن زياد بن عبيد الله بن شجاع، الأنصاري، الفتحي، أبو النصر البصري.
روى عن ه: شعبة، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ونافع مولى ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، وسالم بن عبد الله، وطاؤوس، وزيد بن أسلم، وحميد الطويل، وكتابه بذاعة السدوسي، والأعمل، وغيرهم.

روى عنه: ظهير بن أبي وقاص، وأبو السختياني، والأعمل، وشمام بن حسان، وسفيان الثوري، والبيت بن سعد، وعبيد القطان، وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم.

وفاته: مات سنة (۱۱۰ هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال عبد الرحمن بن مهدي: "حبب أولاده لما أحسوا بالختال طفلا، يسمع أحد منه في حال الختاله."

- وقال أبو بكير بن أبي خيثمة: "رأيت في كتاب علي بن المديني: قلت ليحيي بن معين: أيا أحب؟ إليك، أبو الآشة أو جرب بن حازم؟ قال: ما أقر بهما، ولكن جرب كان أكثر وهمًا."

- وقال يحيى بن معين، وابن سعد، والمجي، والساني: "ثقة".

- وقال أبو حامد: "صدق صالح".

- وقال الذهبي: "ثقة، لما اختال حبيب يولد".

- وقال ابن حجر: "ثقة، لكن في حديثه عن كثرة ضعف، وله أهتم إذا حدث من حفظه، وهو من السادسة، лучше سنين، بعدما اختل، لكن لم يحدث في حال الختاله، ولم يذكره.

- وقال أيضًا، "واختلف به الجماعة، وما أخرج له البخاري من روايته عن هذا، إلا أحاديث يسيرة توعب عليها".

قلت: هو ثقة، لكن في حديثه عن ضعف، ومع كونه ضعيف فيه ضعف عن تواتر، فقد أخرج له البخاري في صحيحه أحاديث يسيرة من روايته عن هذا، لكن قد تؤثر عليه فيما قاله ابن حجر في مقدمة الفتح.

- أما قول ابن حجر: "وله أهتم إذا حدث من حفظه، فقد قال الذهبي في السير (۱/۱۰۰۰) "أهتمرة أوههم في سعة ما روى".

- وأما اختلاطه، فلا أهتمية له لأنه اختل قبل موته بسنة، وقد حجبه أولاده، ولم يحدث في حالة اختلاط.

معاصر: ترميمه.

التاريخ الكبير (۲/۲۱۳/۵/۵۰۴/۵)، الجزء والتعديل (۳/۵۰۵-۵۰۷)، السير (۳/۹۸-۱۰۳) في الجزء الأول (۲/۳۹-۳۹۷)، التذكرة الخطیب (۱/۱۹۸-۱۹۹)، الميزان (۲/۳۹-۳۹۷)، هدي السناري (۲/۳۹-۳۹۷)، التحریر (۳/۹۸-۱۰۳)، المزادر الحفاظ (۳/۱۲۷/۱)، طبقات الحفاظ (۳/۸۲-۸۳) في خلاصة تذهب الكمال (۳/۱۲۷/۱).
الشذرات (370/8).

5) عبيدالملك بن عمير الكوفي. تقدم في (1963) وهو : "ثقة يدلس".

وتدليسه من الطبقة الثالثة كما تقدم.

6) عبد الرحمن بن عباد الله بن مسعود الهذلي. الكوفي.

روى عن : أبيه عبد اللطيف بن مسعود، والأشتاق بن قيس، واستحقاق بين الأصدقاء، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم.

روى عنه : ابنه القاسم ومن، وعبد الملك بن عمير وأبو إسحاق السبيعي، ومحمد بن ذكوان، وسماك.

ابن حرب، وغيرهم.

وفاته، مات سنة (726ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن محمد بن عميم : "ثقة".
- وقال أبو حامد : "صالح".
- وقال أبو حيان في الثناء.
- وقال ابن حجر : "ثقة"، من صغرته الثانية، مات سنة تسع وسبعين، وقد سمع من ابنه، لكن شيئاً يسيرًا.

الحكم: عبد الرحمن بن عباد الله بن مسعود : "ثقة".

محاضر ترجمته.

التاريخ الكبير (294/5)، الجرح والتعديل (248/5)، التنقيحات لابن حبان (26/5)، الأنساب (726/5).

- تهنئة الكمال (42/5)، تقرير التهنئة (188/5).

6) عباد الله بن مسعود صاحب جليل تقدم في (160).

الحكم عليه إسناد الجرحانة:

إسناده ضعيف، فيه : عن عبد الملك بن عمير وهو مدلس، وتدليسه من الطبقة الثالثة كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.

وعبد الرحمن بن عباد الله بن مسعود مختلف في سماعه من أبيه، لكن شيئاً يسيرًا.

التحرير:

أخرجه أحمد في المسند (3815 رقم 364/6).

واعترض أبو بكر بلال في السنة (1762 رقم 10).

وأخرجه أبو يعلى في المسند (2236 رقم 523/8) عن أبي خديجة.

والبراز في البحر الزخار (1200 رقم 286/5) عن علي ين نصر.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، أبو خيشمة، وعلي بن نصر) عن وهب بن جرير بيثله.
قال البارز: (هذا الحديث لا نحفظه عن عبد الله إلا بهذا الإسناد).
وقال الهيثمي في المجمع (7/295): رواه أحمد وأبو يعلى والبارز والطبراني، ورجالهم.
جمال الصحيح).
وقد توعى وهب بن جرير عليه.
أخره الشاشي في مسنده (1/327 و379): من طريق أبي سلمة، عن جرير بيثله.
وله عن ابن مسعود طرق أخرى.
أخره النسائي في تحرم القتيل، باب تحرير القتيل (7/1275)؛ والبارز في البحر.
الزخارف (3/619، 651 - 660، 682) والفءكيفي في الفوائد (1/231، 232) ; والطبراني في الكبير (1/192، 193، 194)؛ وابن كثير في المحيط (1/512، 513، 514)؛
وعبد الغني المقدسي في تحرير القتيل (3/169، 170) من طريق أبي بكر بن عياش، عن
الأعماش، عن مسلم، عن الضحى، عن مسروب، عن عبد الله مرفوعاً بناحه.
زارد النسائي، والبارز، والفءكيفي: «ولا يؤخذ الرجل بجرير أبيه، ولا بجريرة
أخيه». عند الفؤادي: «ابن».
وقد اختلف على الأعماش فيه، فرواهم أبو بكر بن عياش، كما تقدم - عنه - عن ابن مسلم
الضحى، عن مسروب، عن عبد الله مرفوعاً.
ورواه شريك، على الأعماش، عن أبي الضحى، عن مسروب، عن ابن عمر مرفوعاً بناحه.
مع الزيادة.
أخره النسائي في الموضع السابق (7/1276 - 1277) من طريق أبي أحمد
الزبيري، عن شريك به.
قال النسائي: (هذا خطاً، والصواب مرسلاً).
وقد خالفهما (أي أبو بكر بن عياش، وشريك) أبو معاوية الضرير، وعلي بن عبيد.
وعتب، وعيسى بن يونس؛ وخصوص، ومعصر، فرواه عن الأعماش به إلى مسروب مرسلاً.
أخره النسائي في تحرم القتيل، باب تحرير القتيل (7/1290) من طريق أبي
معاوية الضرير، وعلي بن عبيد.
وأخره الخلال في السنة (5/1468، 1469)؛ وابن أبي زمان في أصول السنة (235-
375، 376، 377) من طريق يعلى بني يونس.
وأخره نعم بن حماد في الفتن (1/183، 189) عن عميس بن يونس.
وابن أبي شيبة في المصنيف (15/34، 34) عن حفص.
وذكره الدارقطني في دليل (2/246) من طريق معصر.
ستهم: (أبو معاوية، وعلي بن عبيد، وشعبة، وعيسى بن يونس، وخصوص، ومعصر).
}
عن الأعمش، عن مسلم أبي الضحي، عن مسترقت، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قال النسائي: (هو الصواب).
وقال أيضاً: (والصواب مرسلا).
و قال الدارقطني في العلل (842 هـ) : (وهذا الصحيح).
قلت: إسناد الجرحاء، ومن أخرج به من هذا الطريق ضعيف، لأن عبد الملك بن عمر هو الأخباري أحد الشقات تغير حفظه، وربما دلس، كما في التقرير (ص: 264)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود مختلف في سماحة من أبيه، لكن شيئاً يسره، كما في التقرير (ص: 324).
وأما الرواية التي اختفت فيها، فالراجح والصواب رواية الجماعة، وهم: أبو معاوية الضرير، وعلي بن عبيد، وعبيد بن يونس، وحفص، ومعمر، وهم سبعة أشخاص، على رواية من وصلها عن مسترقت، كذا قال النسائي، والدارقطني، وما يؤكد ذلك أن أبي معاوية أحدث الناس حديث الأعمش إضافة إلى متابعة ستة من الرواة عنه، وهم أوتي من ابن عباس، وشريك القاضي، والوصويف، وصحة أحاديث.
وللحديث شاهد من حديث: ابن عمر، وجرير البجلي، وأبي بكر، وابن عباس.
أما حديث ابن عمر:
فأخبره البخاري في صحيحه (كتاب المغازي، باب حجة الوداع، 1/8 216 ح).
وӘسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب بيان معتن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً) (1/8 216 ح).
و عليه: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ببعض (ووكلم واحكم انظر) انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ببعض (ووكلم واحكم انظر) انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ببعض، وهذا لفظ البخاري.
وأما حديث جرير بن عبد الله البجلي:
فأخبره البخاري في صحيحه (كتاب العلم، باب الأنصات للعلماء، 1/8 216 ح).
و وسلم في صحيحه (كتاب الإيمان، باب بيان معتن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفاراً) (1/8 216 ح).
و عليه: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ببعض (ووكلم واحكم انظر) انظروا لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم ببعض، وهذا لفظ البخاري.
وأما حديث أبي بكر:
فأخبره البخاري في الحج، باب الخطبة أيام منى (1741 ح)، و وسلم في القسمة، باب تغلظ في حرير الدماء، (1205 ح) ضمن حديث طويل، وفيه: «فلا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم ببعض»، واللفظ للبخاري.
وأما حديث ابن عباس:
فأخبره البخاري في الموضع السابق (1739 ح) ضمن حديث طويل، وفيه: LA TRECZIWA BUDI KFARAA . . . » الحديث بنظر.
خلاصة الحكمة:
الحديث صحيح، من غير طريق المؤلف، وقد روى عن عدد من الصحابة كما تقدم في تحريجه.
249 (1) أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزه البغدادي(1).
حدثنا إسماعيل بن محمد بن أبي كسرى القاضي الفسوي(2)، حدثنا مكي بن إبراهيم(3)، حدثنا عمر بن ذر الكوفي(4)، عن أبي الرضاعة(5) قال: سمعت أبا
أمام(6) - رضي الله عنه - يقول:
قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يحرص على صلات مكتوبة فيتوضأ فيحسن
الوضوء، ثم يسجع فيحسن الصلاة إلا يحضر له ما بينها وبين الصلاة التي قبلها
من الحثنين». (7)

(*) ستف هذا الحديث من (طاء).

تراجع الرواة:
(1) أبو جعفر محمد بن عبد الله بن حمزه البغدادي. تقدم في (149) وهو "ثقة ثابت".
(2) إسماعيل بن محمد بن أبي كسرى القاضي الفسوي. تقدم في (128) وهو "ثقة".
(3) مكي بن إبراهيم. تقدم في (191) وهو "ثقة ثابت".
(4) عمر بن ذر بن محمد بن زرارة. أبو ذر الهضاناتي. الموجه، الكوفي. والرمي; بضم
الل، وكسر اله. وفي آخرها الباء الموحدة نسبة إلى بني مزية، وهم بطن من هضان.
روى عن: أبيه، وأبي وائل، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو الرضاعة، وعطاء بن أبي رباح.
وغيرهم.
روى عنه: عبد الله بن المبارك ووكيع، ويوسف بن بكر، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي
ومنصور بن المتقرر، وحجاج الأعور، وأبو نعيم، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (52 هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال محمد بن سعد: "كان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث".
- وقال يحيى بن معيين: "ثقة".
- وقال العمج: "كان ثقة بلغًا، برى الإرجاء، وكان لين القول فيه".
- وقال أبو حاتم: "صوز مرجي، لا يحتج بحديبه".
- وقال مرة أخرى: "كان رجلا صالحاً، محله الصدق".
- وقال الذهبي: "ثقة بلغ واعظ صالح لكنه مرجى".
- وقال ابن حجر: "ثقة رمي بالإرجاء"، من السادسة.

قلت: هو ثقة مرجى.

مساطر توجهه:
التاريخ الكبير (154/1)، الجرح والتعديل (1/7/177، الأنساب (175/1)، السير (166/1)، السير (166/1)...
391/1، ميزان الاعتدال (2/433)، الكافي (2/433)، التقرير (2/55)، خلاصة تذهيب الكمال (2/192).
2/192)، شذرات الذهب (191/2).

(5) أبو الرصافة هو: شيخ بن حسن الباهلي الشامي.

روي عن: أبي أمانة الباهلي.
روي عنه: حضر بن بركان، وعمر بن ذر، وعلي بن نقيل.
وقال: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1998/1): "أبو الرصافة لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلاً".
قلت: ومن كانت هذه حاله فهو مجهول الحال.

مساطر توجهه:
التاريخ الكبير (4/211)، الجرح والتعديل (2/458).

(6) أبو أمانة الباهلي، صحابي بعجلان: صحابي; تقدم في (191)

الحكم عليه: إسناد الجرجاني:

إسناده ضعيف.

فيه: أبو الرصافة وهو مجهول الحال.

قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية المسند (19/65): "إسناده ضعيف لحالة أبي الرصافة".

التحرير:
أخرجه أحمد في المسند (4/126 رقم 12227) عن روح.
والروياني في سنده (97/2 رقم 1277) من طريق الفضل بن دكين، وأبي عاصم.
والطبرياني في الكبير (8/1268 رقم 321) عن علي بن عبد العزيز.
أربعتهم: "روح، والفضل بن دكين، وأبو عاصم، وعلي بن عبد العزيز" عن عمر بن ذر.

هو نحوه.
قال الهيثمي في المجمع (498/1): "رواه أحمد، وأبو الرصافة لم أر فيه جرحًا، ولا تعديلاً".

وقت أحمد والروياني: حدثنا أبو الرصافة رجل من أهل الشام من باهلة أعرباوي، ولم
يُسمِي وقد جاء مسمى عند أبي يعلى في المسند الكبير، وعنه ابن جبان، أخرجه أبو يعلى في المسند الكبير (كما في إخاه المهرة 3/206، والمقصد العالي 182، و إخاه الخبرة 756).

وعنه ابن حبان في كتاب الثقافات (188/6، عن عبدallah بن عمر بن أبان، حدثنا عبد الرحب بن سليمان، عن عمر بن ذو، عن شبيب الباهلي سمعت أبا ألمامه فذكره.

فقال: شبيب الباهلي.

ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (188/6)، فقال: شبيب بن دجسم، وترجم له ابن حبان في كتاب الثقافات في الموضع السابق، فقال: شبيب بن أبي رباح الباهلي، وقد تُترجم الحافظان الكنسيين في الإكمال (270/6)، وأبين حجر في تعيجل المنهجة (487/4)، فقال: أبو الرصافة الباهلي شامي، ولم يزيدوا على ذلك.

وله شاهد من حديث عثمان:

أخرجه البخاري في الردود، باب قول الله تعالى: «يا أيها الناس إن وعد الله حق الآية (11/243)، ومسلم في الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه (270/6، وأحمد في المسند (487/4، رقم 2439)، وفوقاً بلفظ: «إن أناستاً يتحدثون عن رسول الله ﷺ أحاديث لا أدرى ما هي إلا أنني رأيت رسول الله ﷺ توضئ مثل وضوئي هذا ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافئة»، والفظ لمسلم.

خلاصة الحكم:

الحديث مداره على أبي الرصافة، وهو مجهول لم يتبع، ولكن متن الحديث صحيح، أخرجه الشيخان عن عثمان رضي الله عنه، كما تقدم في تخرجه.
250(1) ـ حديثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (4) ـ حديثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي داود المندائي (3) ـ حديثنا روح بن غيادة (4) ـ حديثنا شعبة بن أبي داود (7) ـ قال:

سمعته زكوان (3) ـ عن أبي هريرة (8) ـ رضي الله عنهـ أن رسول الله 

قال:

لا حسب إلا فيك أثنتين: رجل علمه الله تعالى، القرآن فهـو يتنوؤ آنـاً الليل والنهاـر، فسمعـه جار له فقال ليتبني، أتبت مثل ما أتبت فكـن، فهمـت مثل ما يعمل.

وجـرـل آتـاه اللد جالا فهمه يهلـكة في الحق، فـقـال، رجل ليتبني، أتـبت مثل ما أتبت، فكـن، فهمـت مثل ما يـعمل.

(*) سقط هذا الحديث من (ظـ) 

ترجم الرواـت:

(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار، تقدم في (17) وهو «ثقة».

(2) محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، أبو جعفر بن أبي داود صاحب النسخ.

روى عنه: روح بن غيادة، وخص بن غيادة، وإسحاق الأزرق، حماد بن أسامة، وغيرهم.

روى عنه: محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار، وإسماعيل الصفار، وبخاري، وأبو القاسم البغوي.

وفاته: مات سنة (2) ـ (326هـ).

أقوال العلماء فيـه:

ـ قال أحمد بن حنبل وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبدوس بن كامل: "ثقة".

ـ وقال أبو حاتم: "صدق".

ـ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "صدق ثقة".

ـ وذكره ابن حيان في الفقه.

ـ ونقل الخطيب البغدادي بسنده عن أبي عبيد الأجري قال:
سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث يذكر حديث ابن المنادي عن أبي أسامة عن عبد الله بن عمر.
وحذرا عنه بحديث كثير. قال الخطب: (وحدثني الذي أنكره أبا داود أحدنها وساق سند إلى أبي أسامة) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعود، فألقته له وسادته فلم يقض عليها". وهو نظر قوجب من حديث عبد الله بن عمر بن حفيظ، ثم بروى عنه أبا أسامة، تفرد بروايته عن أبي أسامة، ابن المنادي.

تاريخ بغداد (2378-2379).

- وقال ابن حجر: "صدوق من صغار العاشرة".

فلقت هو ثقة، وقد وثق أبا حبان، ومحمد بن عبدوس بن كامل، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وذكره ابن جمان في النقاش، وقال أبو حبان: صدوق، وأنكر أبو داود عليه حديثا واحدا.

ملاحظات ترميز:


(3) روح بين عماها: تقدم في (555-561) الخلاصة تهذيب الكمال (402)، عدارات الذهب.

(4) شعبة بن الحجاج: تقدم في (128) وهو "ثقة حافظ مثنين".

(5) سليمان الأعمش: تقدم في (152) وهو "ثقة حافظ".

(6) يشكرون بن عبيد الله السبأ: أبو صالح الربات، تقدم في (140) وهو "ثقة ثابت".

(7) أبو هريرة عبيد الرحمن بن صخر السفياني، صحابي جليل، تقدم في (138).

الحكم على إنسان الجريح:

إنسان صحيح، رواه ثقات كله، وهو صحيح كما سبأ في التخرج.

التخريج:

أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب اغتثاط صاحب القرآن (6/375-376) عن علي بن إبراهيم.

وأحمد في مسند (6/630-634)، والبيهقي في الكبرى (863)، وفي الأسما، والنافات (ص263) عن طريق محمد بن سعيد العوفي.

ثلاثتهم (علي بن إبراهيم، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن سعيد) عن روح بن عبادة بن نجح.

وقد توعي روح عليه.

أخرجه النسائي في الكبرى (8/572-573) عن طريق ابن أبي عدي.

وأحمد في المسند (16/374-375) عن محمد بن جعفر.
كالاهما (ابن أبي عدي، محمد بن حفر) عن شعبة به بنحوه.
وقد توعى شعبة عليه.
أخرجه البخاري في التمرين، باب تنفي القرآن والعلم (13/220 رقم 7262)، وفي التوحيده، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رجل آتاه الله القرآن ..» (12/16 رقم 7267)، والنسائي في الكبرى (2/1276 رقم 5841) من طريق جرير.
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (11/1749 رقم 486) من طريق شببان.
وأدين عدي في الكامل (12/2727) من طريق يزيد بن عطاء.
 الثلاثة: (جرير، شببان، يزيد بن عطاء) عن سليمان الأعشى به بنحوه.
ولننه شاهد من حديث:
1) ابن عمر:
أخرجه البخاري في فضائل القرآن، باب اغتنام صاحب القرآن (7263/9 رقم 525).
ومسلم في حديث المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعمه (559/1 رقم 817 رفرفاً) بلفظ: «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله هذا الكتاب، فقام به آناء الليل وآتاه النهار، ورجل آتاه الله مالاً، فتصدق به آناء الليل، وآتاه النهار».
2) وحديث ابن مسعود:
أخرجه البخاري في العلم، باب الاغتنام في العلم والحكمة (165/73 رقم 7263)، ومسلم في الموضع السابق (559/1 رقم 817) مرفوعاً بلفظ: «لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالاً، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، فهو يقضي بها ويعلم بها».
اللبنخاري.
الحكم النهائي: عليه الحسيب.
الحديث صحيح.
(251) - أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد الله بن حمية البغدادي٧، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي٨، حدثنا أبو صالح الجهني٩، حدثني ابن لهيعة٠، عن ابن جريج١، عن ابن أبي مليكة٢، عن عائشة٣ - رضي الله عنها.
-
- أن رسول الله ﷺ خرج إلى اليقين فقال:

السلام علىكم أهله الحبار من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منكم والمستقبلين، فإننا إن شاء الله يكمل الحقون.

(*) سقط هذا الحديث من (ظ).

ترجم الرواة:

1. محمد بن محمَّد بن عبَّاس بن حمية البغدادي، تقدم في (١٤٩) وهو «ثقة ثبت».
2. يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي، تقدم في (١٤٩) وهو «صدوق».
3. عبَّاس بن مَحِمَّد بن مَحِمَّد بن مَسَلَم بن يُثِيب بن سعد بن عابد بن وهب بن عبد الله بن لهيعة، وروى ابن سعد، وروى يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي، وروى من بني سعد، وروى ابن لهيعة، وروى أبي زرعة الدمشقي، محمد بن إسماعيل الترمذي، وروى محمد الدارمي، وروى عثمان الدارمي، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٢٢) هـ، وقيل (٢٢٢) هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: "ثقة".

- وقال مرة أخرى: "هما ثبتان ثبت حنفي، ثبت كتاب، وأبو صالح كتاب الليث كتاب".

- وقال أبو حاتم: "مصري صدوق أمن ما علمه".

- وقال مرة أخرى: "سمعته أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، يعني ابن غبر بن يثني بالله".

- وقالdisplayText عن سفيان: "سمعته أبو الأسود، وقال له رجل: إن ابن كثير يتكلم في أبي صالح فأباه تقول فيه؟

- فقال "أبو صالح إذا قال لكم، بصر أكلبوا عن فلان، فأكنتم واكرحوا ما سواه".

- وقال أبو زرعة: "لم يكن عندي من ينتمي الكذب كأن حسن الحديث".
وقال عبد الله بن أحمد بن حبل: «سألت أبي عنه، فقال: «كان أول أمره منهما أنك تفسد بأخره، وليس هو بشيء».
وقال أيضًا: «وسمعت أبي ذكره يومًا فذمه وكرهه، وقال: إنه روى عن اللبث، عن ابن أبي ذنب كتابًا، أو أحاديث، وأنك أن يكون اللبث سمع من ابن أبي ذنب شيئًا».
وقال النسائي: «ليس بثقة».
وقال ابن خزيمة: «وكان له جار بينه وبيته عداوة لكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح، ويكتب في قرطاس بخط شبه خط عبد الله بن صالح، ويبطح في داره في وسط كتبه، فيجعل عبد الله يجده به، فتعتبر أنه خط وسماحه، فمن ناحية من וחون المناكير في أخباره».
وذكره ابن حبان في المجلس وقال: «ذكر الحديث جداً، يروي من الأحاديث ما لا يشبه الحديث الثقات، وعدد المناكير كثير، عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه مسقاً، يكتب اللبث بن سعد الحساب، وكان يكتب على الغلال، وأما وقته في خوي، في حديثه من قبل جار له، رجل سوء».
وقال ابن عدي: «وأبصر الله بن صالح روايات كبيرة، عن صحابة اللبث بن سعد، وعده عن معاوية ابن صالح نسخة كبيرة، وروى عن بني أبي بكر صديقًا جاهل، وروى عن ابن لهجة أكبرًا كثيرًا، ومن نزل رجله عبد الله بن وهب، وهو عدي مستقيم الحديث، إلا أنه يتق في حديثه في أساليب، ومعناه بلط، ولا يتعهد الكذب، وقد روى عنه بني بن معين».
وقال أبو أحمد الحاكم: «ذاهب الحديث».
وقال الخليلي: «كاتب اللبث كبير، ولم يتفقوا عليه لأحاديث رواها يخالف فيها».
وقال الذهبي: «كان صاحب حديث فيه لين».
وقال في موضع آخر: «كان صدوقًا في نفسه، من أوعية العلم، أصابه ذئب ببدو، وتهوان بنفسه حتى ضغط دينه، ولم يترك بحمد الله، والحاديث التي قميها عليه مدفوعة في سعة ما رويا».
وقال ابن حجر: «صدوق كبير الفلط، ثبت في كتابه، وكانت فيها غلبة، من العاشيرة».
قيل: هو صدوق في حفظ شيء، حسن الحديث في المتافي.
فقال وثقه بني بن معين، وكان أبو حاتم حسن الرأي فيه، يدافع عنه، وقال أبو زرعة: حسن الحديث.
وضعه النسائي، ابن حبان، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم.

مصادر تزعمها:
التاريخ الكبير (116), الضعفاء، الفقه (123), الجرح والتعديل (87 - 87/5), المجروحين (126), الكامل لابن عدي (267 - 347), الأنساب (135), تهذيب الكمال (246 - 247/5), السير (116 - 146/5/1), ميزان الاستقلال (440 - 441/2), طبقات الأنفاظ (390 - 388/1), طبقات الأفاظ (443 - 444/2), الكافن (32/93), التقرير (243/1), طبقات الأفاظ (168 - 169), خلاصة تزهيب الكمال (201).
(4) عيسى الله بن لهيعة: تقدم في (٢٨٠)، وهو «ISTRATION»، وتديليه من الطبقة الخامسة كما تقدم.

(5) عيسى المالك بن جرجه: تقدم في (٢٤١)، وهو: «ثقة يرسل» وتديليه من الطبقة الثالثة كما تقدم.

(6) عيسى الله بن عبيدة الله بن عبد الله بن أيوب: ملوك - بالتصغير - ابن عيسى الله بن جعفر.

أبو بكر، أبو محمد التجري، النبي، المكي.

روى عن: عائشة أم المؤمنين، وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، والمسر بن مخرمة، وغيرهم، رضي الله عنهم.

روى عنه: ابن جرجه، والبيث بن سعد، وعاذة بن أبي رباح، وحميد الطويل، وأبو السختياني، وعمر بن دينار، وعبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن المؤمن، وغيرهم.

وفاته: مات سنة (٢١٧ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامد أبو زرعة: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة قليله»، من الثلاثة.

الحكم: ابن أبي مليكة: «ثقة قليله».

مصادر تجليته:

التاريخ الكبير (١٣٧/٥)، الجرح والتعديل (٩٩/٥)، السير (٨٨/٥)، تذكرة الحفاظ (١٠٠/١)، الكافظ (٢٥/٢)، التقارب (٤٣١/٥)، طبقات الحفاظ (٤١)، خلاصة تذهب الكمال (٤٧/٥)، شذرات الذهب (١٥٣/١).

(7) عائشة أم المؤمنين تقدم في (١٧٥).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف.

فيه: عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.

وفيه عنترة عبد الله بن لهيعة، وهو مدلس، ولم يُصرح بالتحديث، وتديليه من الطبقة الخامسة، كما تقدم بيان ذلك في تجليته.

وفيه عنترة عبد الملك بن جرجه وهو مدلس، ولم يُصرح بالتحديت، وتديليه من الطبقة الثالثة كما تقدم.

بيان ذلك في تجليته.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سأبَّأني بيان ذلك في التخرج.

التخريج:

أخرجه النسائي في المجتمي (٤٦/٣، كتاب الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، ح **٢٠٣٧**). وفيه (٧/٤، كتاب عشارة النساء، باب الغيرة، ح **٢٨٦٤**). وفي الكبري...
والدارقطني في تحقيف المحذوفين (كما في تقييم المهمل 3/830) عن أبي بكر النيسابوري.

والجئاني في تقييم المهمل (3/801)، من طريق محمد بن الرابع الجيزي.

ثالثئهم: النسائي، أبو بكر النيسابوري، ومحمد بن الرابع الجيزي عن يوسف بن سعيد. حدثنا حاجج، قال: أخبرني عباد الله بن أبي مليكة. أنه سمع محمد

ابن قيس بن مخمرة، يقول: سمعت عائشة تذكر:

قال الجئاني في تقييم المهمل (2/829)، وقد خطى يوسف بن سعيد في قوله: 

عبد الله

ابن أبي مليكة، ولم يتبع عليه.


عن حاجج: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني عبد الله رجل من قريش. أنه سمع محمد

بن قيس بن مخمرة، عن عائشة ضمن حديث طويل.

وأوردها مسلم في صحيح من هذا الطريق معلقاً.

قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري: هذا هو الصحاب، وأخطأ يوسف بن سعيد في

قوله ابن أبي مليكة).

قال الدارقطني: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهيمي).

قلت: وعلى الصواب أخبره:

مسلم في صحيحه (2/689، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء

لأخلفها)، 674، والمزي في تهذيب الكمال (5/167، 1/15) من طريق إسماعيل بن داود بن

وردان.

كلاهما: (مسلم، وإسماعيل بن داود بن وردان) عن هارون بن سعيد الأيلي.

وأخيره النسائي في المجتي (57/7، كتاب عشرة النساء، باب الغيرة، ح 2863) عن

سليمان بن داود.

والدارقطني في تحقيف المحذوفين (كما في تقييم المهمل 3/830) عن طريق أحمد بن عبد

الرحمن بن وهب.

ثالثئهم: هارون بن سعيد، وسليمان بن داود، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب) عن

عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن كثير بن عبد اللطيف، أنه سمع محمد بن

قياس، يقول: سمعت عائشة، فذكره.)
وأخبر عبد الرزاق في المصنف (3/2160) ومن طريقه الطبراني في الدعاء (3/1382، ح 1246) عن ابن جريج، أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة، قال: سمعت عائشة فذكره.

هكذا بدون ذكر الواسطة بين ابن جريج، محمد بن قيس، وهو عبدالله بن كثير.

وقال الجباني في تقييد المهمل (3/821):

(هكذا رويا لنا هذا الإسناد من طريق الدبري مقطوعاً، لم يذكر فيه عبدالله بن كثير.

وأخبر ابن حبان في صحيحه (الإنسان) (45/16، ح 711) عن عمران بن موسى بن مجاعش، حدثنا محمد بن عبدالله العصار، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبدالله بن كثير، أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول: سمعت عائشة فذكره.

فذكر الواسطة، وهو عبدالله بن كثير.

قلت: عبدالله بن كثير، انفرد بالرواية عنه ابن جريج، وذكره ابن حبان في الثقات (53/7)، وقال الذهبي في الميزان (2/472)، وما رأيت أحداً وثقه غير ابن حبان، وفيه جهالة. وقال ابن حجر في التنريب (ص: 318) (مقبول). وقال في الفتح (429/4)، (ثقة).

وفي الإسناد على كل الاحتمالات إشكال في شيخ ابن جريج، فمرة أخبره، فقال: عبدالله رجل من قريش، ومرة قال: عبدالله بن أبي ملكة، ومرة قال: عبدالله بن كثير بن المطلب.

ومرة أسوأ من الإسناد هذه الواسطة كما في رواية عبد الرزاق، ومرة أسوأ الواسطة بين عبدالله بن أبي ملكة، وعائشة كما عبد المؤلف.

ورجح النسائي كما في تحفة الأشراف (12/200) رواية حجاج في ابن جريج، على رواية ابن وهب، فقال: (حجاج في ابن جريج أحدنا أثبت من ابن وهب).

واختصر بهذا اللفظ ثبت عن عائشة رضي الله عنها:

أخبره علي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (ص: 456، ح 392) عن شريك، عن عطاء بن يسار.

كلاهما: (إسماعيل بن جعفر، وزهير بن محمد) عن شريك بن عبدالله بن أبي ثور، عن عطاء بن يسار، عن عاشة.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، وبريدة بن الحصيب:

أما حديث أبي هريرة:


وأما حديث بردية بن الحصيب:

فأخرجه مسلم في صحيحه (2/671 - 672)، كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القيامة، والدعاء لأهلها، (1/104 - 105)، مرفوعاً بنحوه.

خلاصة الحكم:

إسناد المؤلف فيه انقطاع، فقد أسقط ابن جريج الواسطة بينه، وبين ابن أبي مليكة، وقد روي على الصواب كما عند مسلم، ورجب النسائي رواية حجاج في ابن جريج، لكن خطأ فيه يوسف بن سعيد كما نقله الجياني في تقييد المهم، وللحديث شاهدان من حديث أبي هريرة، وبريدة بن الحصيب، وأخرجه مسلم وغيره كما تقدم في تأيجه.
252(١٠) حدثي محمد بن محمد بن عبيد الله(١)، حدثنا محمد بن يحيى بن العباس الصقلبي(٢)، حدثنا محمد بن القاسم(٣)، حدثنا الأصمعي(٤) قال:

إلى ماترك وأخرجها
بعض بنات النساء أبوذرا الحمر
أبرزها من حجاب نقيبتها
أبرزها ملكها وأحوجها
فطلما ما كانت العيون أيضا
ما رحبت تستشف هوذجها
ابتسرتها فقت أقام منهجة
فطلما ما سُكِرت وأهوجها
إن يلقت فقهها وأحجزها
فالمحمد لله رب جلبه
فحيجتها في بعض السنين مكان عام قُلْت وجبها على حاضرتها
وابحشتها، فإنها توستنا الباحية أحصى علينا، فقُرْع البابية، فإذا أنا بحبيبة
خماسية مسفرة عن وجهها باسطة يحييها تتخطك الرقاب وتناجي بصوت
لها شج: "اللهما هوك أملك الغريبة السائلة الفقيرة" بحيث ترك مكانها، ولا
يفتر على نعك حالك، فقت هتكت الحاجة نابية، ويكشفت الفاقة
حجابها، وقفت بحيلت لها وجهاً رقيقاً عن المسألة، ضحيفة عن البضاعة طالما
سترها الحباب، وسناها الغياعة، وقفت كفيسات اليلة، وغليه السير، ووضيح
الغيان، وقفت جمسنت، على أكثرة المخلوقين، وضاقت طونى أنفس
المزروقيين: فمن حرونك، لم آلمه، ومن وثقينك، وكلنها إلى رحمتك، وأنت
أرحم الراحرين.

قال الأصمعي:

فحيجتها منبها وباحرتها، وقلت لها:

إلى ماترك وأخرجها
بعض بنات النساء أبوذرا الحمر
أبرزها من حجاب نقيبتها
أبرزها ملكها وأحوجها
فطلما ما كانت العيون أيضا
ما رحبت تستشف هوذجها
ابتسرتها فقت أقام منهجة
فطلما ما سُكِرت وأهوجها
إن يلقت فقهها وأحجزها
فالمحمد لله رب جلبه
فحيجتها في بعض السنين مكان عام قُلْت وجبها على حاضرتها
«من أين أنت؟»
قالت: «إليك عني»، ثم أنشأت تقول:
فقالت لها: «نشتغل الله لما أخبرتي من أنت؟»
قالت: «أنا المتسماة بنت الهيثم»(5).
وكان الهيثم (6) قد عق عنها أربع مائة ناقة حمراء.

(*) سقط من (ف.).

تؤلم الرجال:
1. محمد بن محمد بن عبيد الله الحجاج، أبو الحسين، بصلة: تقدم في (151)، وهو «ثقة».
2. محمد بن يحيى بن عبيد الله بن البياس السكوني، أبو بكر البغدادي، والضولي: في آخره اللام.

ربى عن: أبو داود السجستاني، ومحمد بن يونس الكدامي، والأخير وآخرون، وابن عساكر، وابراهيم بن فهد الساجي، وغيرهم.

عهده: أبو الحسن الدارقطني، ومحمد بن القاسم، وأبو حديثه وأبو بكر بن شاذان، وغيرهم.
وقاله: توفى سنة (323ه).

أقوال العلماء فيه:
قال الحكيم البغدادي: «كان أحد العلماء، يفنون الأدب، حسن المعرفة بأدب الملوك والخلفاء، والأعراف والشعراء، وكان واسع الرواية حسن الحفظ لأدب حاذق، ينثر الكتب، وضع الأمية، منها في مواضعها، ونادم عدة من الخلفاء، وصف أخبارهم وسيرهم، وجمع أشعارهم، ودؤو أخبارهم من تقدم وتأخير من الشعراء والوزراء، والكتباء، وكان حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، مقبول القول».
وقال الذهبي: "نادم جمعية من الخلفاء، وكان حلو الإبراد، مقبول القول، حسن المعتقد".
وقال ابن العماد الخيبري: "...الأديب ذو الفنون الأخباري العلامة صاحب الصناع".
المحكم: محمد بن يحيى بن البياس السكوني: "أدب أخباري صاحب صناع، مقبول القول".

متابع توجهت:
الأنساب (3/2)، السير (5/3)، 30-158، 2008، 427، الميزان (5/2)، الشذرات (4/2)، 326/2.
(3) محمد بن القاسم بن خالد البصري. أبو الهمام. الحكيم.
روى عن: الأصمعي، وأبو عاصم النبيل، وأبي عبيدة، وغيرهم.
روى عنه: أبو بكير الصولي، وأحمد بن كمال، وأبي نجيب، وآخرون.
وقاله: توفي سنة (282 هـ).
أقوال العلماء فيه:
قال الدارقطني: «ليس بالقوي في الحديث».
وقال الخطبب البغدادي: «كان من أحفظ الناس وأصحهم سمانا وأحضهم جوابا... ولم يسند من الحديث إلا القليل، والغالب على روايته أحاديث».
وقال الذهبي: «العلامة الأخباري... قلما روى من المصنفات، ولكنه كان من أقوياء وقوته ذكاء».
 وقال ابن حجر: «أخباري شهير صاحب نوادر».
الحكم: محمد بن القاسم: «أخباري شهير صاحب نوادر».
مصدر ترويحته:

(4) عيسى بن عبيد بن أبي سفيان الباهلي، البصري.
روى عن: عبد الله بن عوف، ومصعب بن كدام، وشعبة بن الجحاج، وغيرهم.
روى عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو حاتم السجستاني، ونصر بن علي الجهمي، ومحمد بن
عبد الملك بن زهيره، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (295هـ).
أقوال العلماء فيه:
قال يحيى بن ميعين: "ثقة صدوق".
وقال أبو داود: "صدوق".
 وقال الخطبب البغدادي: "كان أحمد بن حنبل يشتي على الأصمعي في السنة، وعلي ابن المديني كان يبني
عليه أيضًا، وكذلك يحيى بن معيين".
قال السمعاني: "كان من أchestra أهل اللغة سلك البراري والبوادي وصحب الأعراب وأخذ الأدب من معدنه،
وكان صاحب اللغة والعروبة والأخبر والملاح، وكان من أحفظ أهل عصره، وكان بحرا في اللغة".
وقال ابن حجر: "صدوق صريح، من الناشئة".
الحكم: الأصمعي: "صدوق".
مصادر ترجمته:
تاريخ بغداد (1909/1918 – 188/1768)، الأنساب (188/1768 – 268/1949)،
التقريب (1065/1949).

(5) المتنبأة بنت الهيثم: لم أقف على ترجمتها.
(6) الهيثم، لم أقف عليه ترجمته.

الحكم على الإنسان:

إسناه حسن، فيه: عبد الملك الأصمعي: صدوق.

التحرير:

لم أقف عليه.

شرح الغريب:

تحت: (التحط؛ احتجاز المطر).

انظر: معجم مقاتيس اللغة (61/5).

جدب: (الجدب؛ خلاف الحishops).

انظر: معجم مقاتيس اللغة (46/35).

خدامية: أي طولها خمسة أشعار.

انظر: معجم مقاتيس اللغة (62/218).

مسفرة: كاشفة.

انظر: معجم مقاتيس اللغة (63/3).

أبرزها: أخرجها.

انظر: مختار الصحاح (ص: 41).

ابرزها: سليها.

انظر: المعجم الوسيط (61/40).

تنصرف: تنظر وتطلع.

انظر: المعجم الوسيط (64/1).

هودجها: الهودج هو ما يعد للمرأة فوق ظهر البعير لتحلى فيه.
انظر: المعجم الوسيط (١٨٨٥/٢).

данة: مصيبة.

انظر: مختاري الصحاح (١٨٨١).

الفكرة:
تحكي الأبيات على لسان صاحبها ما كانت عليه في الماضي من نعيم وترف وكرامة ومكانة رفيعة وما أصبحت فيه من مهانة وحاجة اضطررتها إلى المسألة، والاعتقاد المسيطر هنا هي التحسر على الماضي.

الآية: الأبيات من البحر الميد.

البلاغة:
شبه الشاعر الدهر بأنه فارس فاتك قد هجم على الفتاة وسلبت ملكها.
وحذف المشابهة به وأتى بصفة من صفاته (ابنها) فهي استعارة مكنية.
وشبه الدهر بسان بيتسم، وحذف المشابهة به وأتى بإحدى صفاته وهي التبسم (بستم).
كما أن طبيعة الموضوع فرضت الكثير من المقابلات، فأقوال تقارن بين حالتين متناقضتين مثل:
المقابلة بين (سراها وأحزنها) وبين (سرها وأبهجها).
المجلس الحادي والعشرون

253) أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري(1) ، حديثنا أبو
الخثري عبد الله بن محمد بن شاكر(2) ح.

وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم(3) ، حديثنا أحمد بن
عبداللهحماية الحارثي(4) قال : حديثنا أبو أسامة حماد بن أسامة(5) ، حديثنا بريد بن
عبد الله بن أبي بردة(6) ، عن أبي بردة(7) ، عن أبي موسى الأشعري(8) - رضي الله
عنه - قال :

كيسفت الشمس في زمن النبي ﷺ فقام فرضا يخشى أن تكون
الساعة حتى أتى المسجد فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود، وما
رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: «إن هدي الله الدين يرسل الله - عز وجل
لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يرتضى بها
عبادة، فلا أراكم منها شيئا فافرعوا إليها حببمو وصاعاته واستغفراه». 

(*) سقط هذا الحديث من (نظ).

ترجم الرواة:

1) أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري(1) نظم في (137) وهو «ثقة».
2) أبو البخترى(2) عبد الله بن محمد بن شاكر ، نظم في (127) وهو «ثقة».
3) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (3) نظم في (133) وهو «ثقة».
4) أبو جرير أحمد بن عبد الله الحارثي(4) نظم في (137) وهو «ثقة».
5) أبو أسامة حماد بن أسامة نظم في (139) وهو «ثقة ثابت».
(6) بوب tái بن عبَّاد الله بن أبي بكر. تقدم في (١٤٧) وهو «ثقة».
(7) أبو برصة. عاعم بن علي بن قيس الأشقر. تقدم في (١٤٧)، وهو «ثقة».
(8) أبو محمد الأشقر. علي بن قيس الأشقر، صحابي جليل. تقدم في (١٤٧).

الجبراش على إسناد الجبراش:
فيه أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، وأبو جعفر أحمد بن ع produk الحمدي الخرافي، وهما صدوقيان.
وكلاهما يُعَرِّض حديثه الآخر، فيتفرّق إسناد المؤلف إلى الصحيح لفبره.
وتاريخه في الصحيحين كما سيأتي في التحريج.

التاريخ:
أخرجه البهذي في السنن الكبرى (٢٣٩/٣) عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي سعيد بن أبي عمر. كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب به بنهو.
أخرجه أبو عوانة في المسند (٢/٢) في (١٨٣) عن أحمد بن عبد الحميد الخرافي، وعبد الله بن محمد بن شاكر به بنهو.
وقد توزع كل من عبد الله بن محمد بن شاكر، وأحمد بن عبد الحميد عليه.
أخرجه البخاري في الكسوف، باب الذكر في الكسوف (٢/١) رقم (٣٥٩)، ومسلم في الكسوف، باب ذكر الربادة، صلاة الكسوف . (١٢٩) رقم (١٠)، وابن حبان في صحيحه (٧٧) رقم (٢٦١) عن محمد بن العلاء.
أخرجه النسائي في الكسوف، باب الأمر بالاستغفار في الكسوف (٣/٣) رقم (١٥٣)، وفي سنن البخاري (١٨٠) رقم (٣٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٠/٢) رقم (٢٠٦)، وعن أحمد بن حبان في صحيحه (١٧٦)، وعن موسى بن عبد الرحمن المشرقي.
أخرجه مسلم في الموضع السابق (٦٥٨) رقم (٩١) عن عبد الله بن برد.
ثالثتهم: محمد بن العلاء، وموسى بن عبد الرحمن، وعبد الله بن برد) عن أبي أسامة حماد بن أسامة به بنهو.
وللحديث شاء من حديث أبي مسعود، عبد الله بن عمر، والغيرة بن شعبة، وعائشة.
وأبو حفصة: ما حديث أبي مسعود.
فأخرجه البخاري في صحيحه (٢/٥) باب الوضوء، صلاة في الكسوف الشمسي.
وح (١٠٤١).
وسلم في صحيحه (٦٥٨) باب الوضوء، صلاة في الكسوف «الصلاة
جامعة» ح (١٠٤١) مرفوعًا ببنهو.
وأما حديث عبدالله بن عمر:
فأخبره البخاري في صحيحه (5/21) كتاب الکسوف، باب الصلاة في کسوف الشمس، ح 104 (وسلم في صحيحه (2/630)، كتاب الکسوف، باب ذكر النداء، بصلاة الکسوف “صلاة جامعة” ح 28/914 مرفوعاً بنحوه.

وأما حديث المغيرة بن شعبة:
فأخبره البخاري في صحيحه (5/22) كتاب الکسوف، باب الصلاة في کسوف الشمس، ح 104 (وسلم في صحيحه (2/630)، كتاب الکسوف، باب ذكر النداء، بصلاة الکسوف “صلاة جامعة” ح 29/915 مرفوعاً بنحوه.

وأما حديث عائشة:
فأخبره البخاري في صحيحه (5/21) كتاب الکسوف، باب الصدقة في کسوف الشمس، ح 104 (وسلم في صحيحه (2/631)، كتاب الکسوف، باب ذكر غذاب القدر، في صلاة الکسوف ح 3/90 مرفوعاً بنحوه.

وأما حديث عبدالله بن عباس:
فأخبره البخاري في صحيحه، في كتاب الکسوف، باب صلاة الکسوف جماعة (4/540 رقم 105)، ومسلم في الکسوف، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، (9/2/907 رقم 907 مرفوعاً بنحوه في حديث طويل. )
تأتي الرواية من حديثين:

1. حديث بن أحمد الطوسي (ت. 138 هـ)، وهو "ثقة".
2. حديث محمد بن حياء الغزالي، تقدم في (153) وهو "ثقة".
3. أبو معاوية الطرير محمد بن خازم، تقدم في (153) وهو "ثقة".
4. سليمان بن مهرب الأشمر، تقدم في (153) وهو "ثقة حافظ عرف بالقراءات، ورع، لكنه يُدلس"، وتدلبه هذا لا يضر بل هو مقبول على الاعتقال، لأنه من روايته عن أحد شيوخه الذين أكثر عنهم وهو ذكوان السنام وهذه قبله العلماء، كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال (294) "هو يدلس وربما دلس عن ضيوف"، ولا يُدرى به. قصّي قال "حدثنا"، فلا كلام.

ولم يقال: "عن"، تطرق إليه احتمال التلبس إلا في صحيح له أكثر عنهم كباراهيم، وأبي واثلة، وأبي صالح السنام، فإن رواية عن هذا الصف محملة على الاعتقال.
5. أبو مصالح السبتي، مهموش بن عبد الله الرباطي، تقدم في (138) وهو "ثقة ثبت".
6. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر السبتي، صحابي جليل، تقدم في (138).
الحكم على إسناد الوجوه:

إسناده صحيح، رواه كلهم وواحد في الصحيحين كما سبأني.

التخريج

أخره ابن أبي شيبة في المصنف (109/12) 1
وعنه مسلم في كتاب الجزء وصفة تغيمها وأهلها (382/1137 رقم 2820).
وعنه ابن ماجة أيضاً في الزهد، باب صفه الجزء (1/4 رم 2788) والطبري في
تفسيره (2/105) عن أبي كربان.
والبيهقي في الشعب (2/4632 رم 2820) من طريق أحمد بن عبد الجبار.
ثالثتهم : (ابن أبي شيبة، وأبو كربان، وأحمد بن عبد الجبار) عن أبي معاوية.

وقد توبعت أبو معاوية عليه.
أخره البخاري في التفسير، سورة السجدة (135/388) من طريق أبي أسامة.
ومن طريقه البيروي في شرح السنة (208/387) وأخرجه مسلم في الموضوع السابق
(4/3826 رقم 2788) وأحمد في المسند (1/3865 رقم 3110) والبيهقي في شعب
الإيلان (1/263/382) من طريق عبد الله بن غير.
كلاهما (أبو أسامة، وعبد الله بن غير) عن الأعمش به بجعوه.

وللحديث عن أبي هريرة طرق.
أما أخرجه البخاري في بعده الخلق. باب ما جاء في سنة الجهة وأنها مخلوقة (218/5 رم 2644)
وفي التفاسير، تفسير سورة السجدة (2/3865 رقم 3110) والترمذي في تفسير القرآن، باب ومن سورة
السجدة (5/3865 رقم 3110) وأحمد في المسند (1/3865 رقم 3110) والبيهقي في
مسنده (2/175/717 رقم 1591) وأبو يعلى في المسنده (1/3865 رقم 3110).
وابن حبان في
صححه (3/369 رقم 729) جميعهم من طريق الأعرج.

قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح).
أما أخرجه البخاري في التوحيد، باب 25 (4/3871 رقم 3646) وأحمد في المسنده (135/388)
وأبو عن عبد العزيز في مكتبه (111/3875 رقم 3646) ونعيه بن حماد
في زيادات الزهد لابن المبارك (77/3875 رقم 3646) من طريق همام بن منبه. وأخرجه الدارمي في
سنة (2/3865 رقم 3110) والبغوي في شرح السنة (2788 رقم 3110) من طريق أبي
سلمة.

ثالثتهم : (الأعرج، وهمام بن منبه، وأبو سلمة) عن أبي هريرة مرفوعاً بجعوه.

وللميراء من حديث:

(3) المخبرة بين شعبية
أخبره مسلم في الإيام، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (176/1 رقم 189) مرفوعًا.
 ضمن حديث طويل، فيه: "قلت ترعين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على بال بشر، قال:
 ومصادقته في كتاب الله عز وجل، (فلا تعلم نفسك، الآية).

2) وحديث سهل بن سعد الساعدي:
 فأخبره مسلم في الجنة وصفه تعميما وأهلها (2855/4 رقم 2865) مرفوعاً بنحو اللفظ
 السابق.

شرح الغريب:

قرة أعين:

قال الراغب الأصفهاني:

"ما تلده وتشتهي وهي مأخوذة من القرير بالضم، وهو البرد لأن دمعة المسروق باردة،
 ودمعة الحزين حارة.

وقيل هو من القرار والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينه، فلا يطمئن إلى غيره.

انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن (ص 424).
۲۵۵(* ) حديثاً محمد بن يعقوب الأصم(۱) ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم(۲) ، أخبرنا عبد الله بن وهب(۳) ، قالأخبرنا يونس بن يزيد(۴) ، عن ابن شهاب(۵) ، عن سعيد بن المسيب(۶) ، عن أبي هريرة(۷) - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ :
«بعثت بجامع الكلم، ونصرت بالرعاية. ويبني أنا نائم أتبت بمفاتيح حزائنز الأرض فوضعت في يده». 
قال أبو هريرة - رضي الله عنه - :
فقط جنب رسول الله ﷺ وأثنى تثنئهما 

( *) سقط هذا الحديث من (ط).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب الأصم، تقدم في (١٣٧)، وهو "ثقة".
(2) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، تقدم في (١٥٤)، وهو "ثقة".
(3) عبد الله بن وهب، تقدم في (١٤٥)، وهو "ثقة حافظ".
(4) يونس بن يزيد، تقدم في (١٦٠)، وهو "ثقة".
(5) محمد بن مسلم ابن شهاب الزهراوي، تقدم في (١٤٥)، وهو "ثقة حافظ، متفق على جاذبه واتتائه".
(6) سعيد بن المسبح بن حزن بن أبي جهل بن مخزوم القرشي المخزومي، أبو محمد البصيري.
أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، ومن كبار الثانوية، اتفقوا على أن مساراته أخطأ المراسيل.
وقال ابن المدني: "لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد السنين، وقد ناهز الشمائل".
من التلفيق (٢٠٠٦/٨).
وهو مروي عن جمع من الصحابة منهم: 
أبو هريرة، وأبي بن كعب، وصهيب ابن سنان، والبراء بن عازب، وغيرهم، رضي الله عنهم.
وروى عنه خلق كثير منهم:
محمد بن شهاب الزهري، وكاتبة بن دعاية السدوسي، ويجيب بن سعيد الأنصاري، وغيرهم.
وهو زوج ابنته أبي هريرة وأعلم الناس بحديثه.

- قال أحمد بن حنبل: "ثقة من أهل أخبار".

- وقال أبو حاتم: "ليس في التابعين أبل من سعيد بن المضيب، وهو أثبهم في أبي هريرة".

- وقال الذهبي: "ثقة، حجة، قبيه، رفع الذكر، رأس في العلم والعمل".

الحكم: سعيد بن المضيب، "أحد العلماء الأثبا، الفقهاء الكبار".

مسائل مرجعية:
التاريخ الكبير (5/3)، الجرح والتعديل (59/6)، المراحل لابن أبي حاتم (ص 71 - 72)، تهذيب
الكمال (198/2)، السير (216/4)، تذكرة الخلافات (202/1)، التقرير (202/1)،
طبقات الخلافات (176)، خلاصة تهذيب التقرير (122)، خلاصة تهذيب التقرير (122).

(7) أبو هريرة: حديثيون على صدر الحديث، صحابي جليل: تقدم في (138).

الحكم على إسناد الحرجان:
إسناده صحيح، رواه ثقات كلهام، وأخذ في الصحيحين كما سيأتي.

التحرير:
أخبره البيهقي في دلاله النبوية (5/64) عن أبي عبد الله الحافظ، وأبي بكر النافذ،
وأبي صديق بن أبي الفوارس، وأبي محمد المقرئ.
أربعتهم عن أبي العباس محمد بن يعقوب بهتله.
أخبره مسلم في المساجد ومواقع الصلاة (7/371)، والناسبي في كتاب
الجهاد، باب وجوب الجهاد (3/23)، والناسبي أيضا في سنن الكبري (3/رقم
4269)، ومن طريقه القضاعي في مسنن الشهاب (3/رقم 4269)
عن أبي طاهر عمرو بن السرح.

أخبره أبو عوانة في مسنده (118/300 رقم)، عن يونس بن عبد الأعلى.
وابن حبان في صحيحه (14/277 رقم 1363) من طريق حملة بن بنيي.
ثلاثتهم: عمرو بن السرح، يونس بن عبد الأعلى، حملة بن بنيي) عن ابن وهب
به بنجحه.

وقد توعى ابن وهب عليه.
أخبره الناسبي في الموضع السابق (58/2)، وفي سنن الكبري (9/360 رقم
4266)، من طريق القاضي بن مبرور، عن يونس به بنجحه.
وقد توعى يونس بن يزيد عليه.
أخبره البخاري في الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نصرت بالرعب
مسيرة شهر" (168/22 رقم 1287)، والقضافعي في مسنن الشهاب (561/429 رقم
ت relevé في الدلائل (35/1871)، وفي شعب الإيمان (161/1891 رقم 139 من طريق عقيل بن
خالد.

وأخرج عبد البرزاق في المصنف (96/11 رقم 300) ومن طريقه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (1238/737 رقم 4) وأحمد في المسند (780/1572) وأبي هريرة في الدلالان (5/79 رقم عن عمرو.

وأخرج مسلم أيضاً (7/237 رقم 373) والنسائي في الجهاد، واجو ähn الجهاد (6/4 رقم 533) من طريق الزبيدي.

وأخرج البخاري في الافتتاح بالكتاب والسنة، باب قوله النبي صلى الله عليه وسلم: «بعت بجوامع الكلم». (13/277 رقم 378) من طريق إبراهيم بن سعد وأبو عوانة في مسنده (6/1172 رقم 1176) من طريق ابن أخي الزهري.

خستهم: (عقيل بن خالد، ومعمر، والزبيدي، وأبراهيم بن سعد، وأبي أخي الزهري).

من الزهري بن ينحو.

وله طريق آخر عن أبي هريرة.


وله شهاد من حديث جابر بن عبيد الله.

وأخرج البخاري في البتيم: باب 1 (235/128) رقم 370 ومسلم في صحيحه في كتاب المسجد ومواضع الصلاة (27/153 رقم 261) مرفوعاً بلفظ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبل: تنصرب بالرعب.»

في الحديث بطوله وهو حديث مشهور.

غرير الحبيش:

مفاتيح خزانات الأرض:

قال ابن التين: «يشتت أن يُريد بهذا ما فتح الله لأمشه به بعدو فيئوسه واستباحوا خزانات الملوك الدائرة» أنظر عمدة القارئ (235/14).

وقال ابن بطال:

"يرحمة أن يريد الأرض التي فيها المعاكش، ولا شك أن العرب كأن الذين يكونون الحذر إذا اموالاً فيهم بأن أمور كسرى وقيصر تصدر إليهم وهم الذين يلقو الخزائن.

انظر: المرجع السابق.

و«انتمِل كنائِته»: استخرج ما فيها من السهام، والضمير هنا يراد به الأموال وما فتح عليهم من زهرة الدنيا. 
انظر: عمدة الفارئ (١٤/٢٣٥-٢٣٦).
٢٠٥) ـ أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن القطان(١)، حديثنا أبو سعيد قطان
ابن إبراهيم(٢)، حديثنا حفص بن عبد الله السلمي(٣)، حديثي إبراهيم بن طهمان(٤)،
عن محمد بن زياد(٥)، عن أبي هريرة(٦)ـ رضي الله عنهـ أنه قال :
كأن رسول الله ﷺ إذا أتى بطاحم سأل عنه: «أهي عليه هو أم صحيحة؟»
فإن قيل: صحيحة، قال له أصحابه: «كلوا»، ولم يأكل، وإن قيل: هوسية، حضر
بيله، فأكل معيهم.

(*) سقط هذا الحديث من (١٢٧٦/۵).

ترجم الرواة:
(١) محمد بن الحسين بن الحسن القطان النيسابوري، تقدم في (١٨٠) وهو «ثقة».
(٢) أبو سعيد قطان بن إبراهيم النيسابوري، تقدم في (١٧٤) وهو «ضعيف».
(٣) حفص بن عبد الله السلمي، تقدم في (١٧٥) وهو: «صدوق».
(٤) إبراهيم بن طهمان، تقدم في (١٧٤) وهو «ثقة».
(٥) محمد بن زياد الفروشله، المحمدر، أبو الحارث المدني، والجحشي، يقسم الجم وفتح الميم وفي آخرها الخاء
المهملة، نسبة إلى بني جمح.
روى عن: عائشة، وأي هريرة، وعبد الله بن عمر، وابن الزبير، وغيرهم رضي الله عنهم.
روى عنه: يونس بن عبد، وإبراهيم بن طهمان، ومعمر، وشعبة، وحماد بن زيد وغيرهم.
وقلت: قال الذهبي في السير (١٨٧٥/۵) : «مات سنة ثمان وعشرين ومئة».

أقوال العلماء فيها:
ـ قال أحمد بن حنبل: ويجي بن معين، والنسائي والترومي: «ثقة».
ـ وقال أبو حاتم: «مجلة الصدوق»، وذكره ابن حبان في التقات.
ـ وقال ابن حجر: «ثقة ثبت ربا أرسل من الثلاثة».
قلت: قوله (رضا الله) لم يقلها أحد قبله، وإنما قالت، لقوله في تهذيب التسهيل (١٤٩/٨) : (وعندي
أن رواية عن الفضل بن عباس مرسلة).

المضان: محمد بن زياد: «ثقة ثبت».

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (8/7، الطعام والتحديث (85/2)، تهذيب الكمال (311-321، السير (262/5، تقرير التهذيب (162/2، تهذيب التهذيب (198/8، خلاصة تهذيب الكمال (236/2).

(6) أبو هربة عباس الرحمن بن صخر الهاوسكي، صحابي جليل، تقدم في (138).

الحكم على أئمة الجرحاء:

إسناده ضعيف فيه:

قطن بين إبراهيم التشيري، أبو سعيد النساوي، وهو ضعيف.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما يبين بيان ذلك في التحريج.

التحريج

أخرجه البيهقي في السن الكبير (32/4)

والبضاوي في شرح السنة (1401، رقم (1608) عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك.

كلاهاما (البيهقي، أبو صالح) عن أبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد، عن أبي بكر محمد بن الحسين القشان بعده.

قال البضاوي: (هذا حديث متفق على صحته).

وقد توبيت حفص بن عبادة عليه.

أخرجه البخاري في الهبة، باب قبول الهمية (5/2، رقم (2576) من طريق معن، عن إبراهيم بن طهان به نحوه.

وقد توبيت إبراهيم بن طهان عليه.

أخرجه مسلم في الزكاة، باب الدعا، من أتي بصدق (756/2، رقم (77، وأبي حبان

في صحيحه (89/8، رقم (296) من طريق يزيد بن سليمان.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (258/1، وخواص بن راهوية في مسند (138/1، رقم (38، و(156/8، رقم (80-50) و(167/14، رقم (4265) و(175/14، رقم (4276) و(180/14، رقم (382) من طريق حماد بن سلمة.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/5، رقم (1940، وعبد الله أحمد في المسند (138/1، رقم (1940، وعبد الله أحمد في المسند (18/2، رقم (1408، عن عثمان.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (214، وخواص بن راهوية في مسند (129/1، رقم (9728، و(145/16، رقم (1178) و(148/16، رقم (1178) و(149/16، رقم (1178) من طريق شعبة.

أربعتهم: (الربيع بن سليمان، ومحمد بن سلمة، ومحمد، وشعبة) عن محمد بن زياد به نحوه.
الحكم النهائي على الحديث:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه الشيخان في صحيحهما كما تقدم بيان ذلك في التخريج.
257 (*) - أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ(1)، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن حبيب بن عمرو بن عون(2)، أخبرنا جعفر بن عون(3)، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة(4)، عن أبي رجاء العطاري(5)، عن ابن عباس(6) - رضي الله عنهما - قال:
قال رسول الله : "اطلعت في النار فأخذها عامة أهلها النساء، واطلعت في الجنة فأخذها عامة أهلها الموتى المسلمين".

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

ترجم الرواة:

(1) العباس بن محمد بن معاذ، النيسابوري: تقدم في (158)، وهو "ثقة".
(2) محمد بن عبد الوهاب، بن حبيب بن عمرو بن عون، النيسابوري: تقدم في (204) وهو "ثقة".
(3) جعفر بن عون الكوفي: تقدم في (204) وهو "ثقة".
(4) سهيب بن أبي جعفر، عروبة، مهران البصري: "موالام أبو الناصر، البصري".

روى عن: أبي جعفر، العطاري، وقادة، والحسن البصري، وأبو الطفيل السختياني، والأعمش، وغيرهم.
روى عنه: جعفر بن عون، وزيد بن زرقاء، وعمرو، وعبد الأعلى بن عبد الله، وروج بن عبادة،
ومحمد بن أبي عدي، وحماد بن سلمة، وغيرهم.
وقاله: توفي سنة (56هـ)، وقيل (57هـ).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث ثم اختلط في آخر عمره".
- وقال حنعي بن معين: "من سمع منه: سنة الثلاثين وأربعين وفماه فهو صحيح السماع، وسماع من سمع منه بعد ذلك ليس بشيء".
- وقال العجل: "روى عن ابن أبي عروبة في الانتشار: يزيد ابن هارون، وابن المبارك، وابن أبي عدي، كلهما روى عن هذاء الصغر فهو مختلط، إنما الصحيح حقيقي حماد بن سلمة، إسماعيل بن عليه، وعبد الأعلى عن، والثوري، وشهبة صحيح".
- وقال أبو حاتم: "هو قبل أن يختلف: ثقة".
وقال أبو حاتم: "هو قبل أن يخلط: ثقة".

وقال أبو زرعة: "ثقة مأمون":

وقال النساي: "من سمع منه بعد الاختلاف فليس بشيء":

وقال ابن حبان: "وكان قد اختلف سنة خمس وأربعين ومئة، وهي خمس سنين في اختلافه (كذا قال لأنه ذكر وقته سنة 150) وأحب أن لا يحتبه إلا إذا روى عنه القدام، قبل اختلافه":

وقال ابن عدي: "وسعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس، وله أصناف كثيرة، وقد حدث عنه الأئمة، ومن سمع منه قبل الاختلاف فإن ذلك صحيح حجة، ومن سمع بعد الاختلاف فذلك لا يعتمد عليه":

وقال ابن أبي خثيمة: "أثبت الناس في قنادة: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستواني":

وقال الذهبي: "له مصنفات، لكنه تغير بأخرى، ورمي بالقدر":

وقال ابن حجر: "ثقة حافظ له تصابيف، كبير التدليس، واختلاف، وكان من أثبت الناس في قنادة، من السادسة":

ورجح ابن حجر في التوفيق بين الأقوال الواردة في اختلافه قول البزار فقال: "وجمع بين القولين، ما قال أبو بكر البزار: إنه ابتدا به الاختلاف سنة 123ه ولم يستحكم ولم يطبق به واستمر على ذلك، ثم استحكم به أخيراً وعامة الرواة عنده سمعوا منه قبل الاستحкам" أ. ه.

أما بالنسبة لتدليسه فهو من الطبقين الثاني والذين احتمل الأئمة تدليسهم:

الحكم النهائي: سعيد بن أبي عروبة: "ثقة له تصابيف، واختلاف وكأنه من أثبت الناس في قنادة":

محاضر توجيهه:


(4) أبو جعفر الفاطمي، هو عمار بن ملحان، يحكم البقرة ويمسك اللب ببعضهما بحملة، التدليس، البصرة.

(5) الفاطمي، يحكم البقرة، وحفر السماء، والده المهللة، وبدو عطارين بطن من كرم.
وقيل إن اسم أبي رجا، العطاردي هو: عمران بن قيم.

روى عن: عبد الله بن عباس، وأبي موسى الأشجعي، وعمر، وعلي، وعمران بن حسين، وغيرهم رضي الله عنهم.

روى عنه: سعد بن أبي عروبة، وعوف الأعرابي، وصغر بن جويرية، وخلق كثير.

وفاته: توفي سنة (501 هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال الذهبي: «الإمام الكبير، شيخ الإسلام، من كبار الخضراءين، أدرك الجاهلية، وأسلم بعد فتح مكة، ولم يزل النبي».

وقال ابن حجر: «مخضر، لثنا، معمر».

الحكم، أبو رجا العطاردي: «ثقة».

مصادر ترجمه:

تاريخ البخاري (6/410)، الحجر والتعديل (8/362) الأنساب (4/808)، السير (4/523)

العمر (6/188)، تذكرة الخفاظ (6/182)، التقرب (6/185)، طبقات الخفاظ (6/25)، خلاصة

تذهيب التهذيب (6/192)، شذرات الذهب (6/191)

(6) عيسى لله بن عباس، صحابي جليل، تقدم في (142).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد صحيح، رجالة ثقات كلهم.

واحدث صحيح كمسألي في التخريج.

التخريج:

أخبره عبد بن عميد في المختصر من المسند (1696 رقم 320) والناسائي في عشيرة

النساء (1696 رقم 320) عن أبي داود.

كلاهما (عبد بن عميد، وأبو داود) عن جعفر بن عون به بنحوه.

وقد توعى جعفر بن عون عليه.

أخبره مسلم في الذكر والدعاء والنشوة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء.

(6/410 رقم 6727) عن أبي كرب.

وهناد في النهد (1696 رقم 248) و (1696 رقم 230) عن عبد


كلاهما (أبو كریب و عبیدة) عن سعيد بن أبي عروبة به بنحوه.
وقد توعد سعيد بن أبي عروبة عليه.
أخرجه مسلم في الموضع السابق (209/377 ، والترمذي في صفة جهنم ، باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء (47/377 ، والنسائي في عشرة النساء (ص 379) ، وأحمد في المسند (2866 ، والبخاري في مسند علي بن الجعد (27/316) جميعهم من طريق أيوب.

وأخرجه مسلم أيضاً (209/377 ، والبخاري في المسند علي بن الجعد (27/316) ، والأجري في الشريعة (ص 238) جميعهم من طريق أبي الأشهب.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء (ص 211/381) ، والبخاري في مسند علي بن الجعد 189/2 (1/2161) ، ومن طريقه الآجري في الشريعة (ص 39) ، والطبراني في الكبير (1/121/162) ، والبيهقي في البكث والنشور (ص 145/195 رقم 195) ، من طريق صخر بن جویرية.

وأخرجه النسائي في عشرة النساء (ص 231/382) ، والبيهقي في البكث والنشور (ص 145/195 رقم 195) من طريق حماد بن بنيج.

أعربتهم: (أبو ، أبو الأشهب ، وصخر بن جویرية ، وحماد ابن بنيج) عن أبي رجاء العطاردي به بنحوه.

ولمنه شاهد من حدیث:
(1) عمران بن حضين:
أخرجه البخاري في بدء الحلق ، باب ما جاء في فتحة الجنة وأثنا مخالفة (7/318/7) ، ومسلم في الموضع السابق (6/2738 رقم 3241) ، وامام مسلم في الموضع السابق (2738 /4 رقم 27/4) مرفوعاً بالفظ: "طلعت في الجنة ، فرأيت أكثر أهل الفقاراً ، وأطلعت في النار ، فرأيت أكثر أهل النساء.

للحاري.

(2) وحديث أسامة بن زيد:
أخرجه البخاري في الواقفة ، باب صفة الجنة والنار (11/111 رقم 657) ، ومسلم في الموضع السابق (2739 /4 رقم 2736) مرفوعاً بالفظ: "قامت على باب الجنة فكان عاماماً من دخلها المساكين ، وأصحاب العدو محبوبون ، غير أن أصحاب النار قد أمراهم إلى النار ، وقامت على باب النار إذا عامةً من دخلها النساء،واصلالنظف للبخاري.

وقد توعى سعيد بن أبي عروبة عليه.
وأخبره مسلم في الموضع السابق (47/377) ، والترمذي في صفة جهنم ، باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء (47/377) ، والنسائي في عشرة النساء (ص 379) ، وأحمد في المسند (2866) ، والبخاري في مسند علي بن الجعد (27/316) جميعهم من طريق أيوب.

وأخبره مسلم أيضاً (27/316) ، والأجري في الشريعة (ص 238) جميعهم من طريق أبي الأشهب.
وأخبره النسائي في عشرة النساء (ص 211/381) ، والأجري في مسند علي بن الجعد 189/2 (1/2161) ، ومن طريقه الآجري في الشريعة (ص 39) ، والطبراني في الكبير (1/121/162) ، والبيهقي في البكث والنشور (ص 145/195 رقم 195) ، من طريق صخر بن جویرية.

وأخبره النسائي في عشرة النساء (ص 231/382) ، والبيهقي في البكث والنشور (ص 145/195 رقم 195) من طريق حماد بن بنيج.

أعربتهم: (أبو ، أبو الأشهب ، وصخر بن جویرية ، وحماد ابن بنيج) عن أبي رجاء العطاردي به بنحوه.

ولمنه شاهد من حدیث:
(1) عمران بن حضين:
أخرجه البخاري في بدء الحلق ، باب ما جاء في فتحة الجنة وأثنا مخالفة (7/318/7) ، ومسلم في الموضع السابق (6/2738 رقم 3241) ، وامام مسلم في الموضع السابق (2738 /4 رقم 27/4) مرفوعاً بالفظ: "طلعت في الجنة ، فرأيت أكثر أهل الفقاراً ، وأطلعت في النار ، فرأيت أكثر أهل النساء.

للحاري.

(2) وحديث أسامة بن زيد:
أخرجه البخاري في الواقفة ، باب صفة الجنة والنار (11/111 رقم 657) ، ومسلم في الموضع السابق (2739 /4 رقم 2736) مرفوعاً بالفظ: "قامت على باب الجنة فكان عاماماً من دخلها المساكين ، وأصحاب العدو محبوبون ، غير أن أصحاب النار قد أمراهم إلى النار ، وقامت على باب النار إذا عامةً من دخلها النساء، وواصلالنظف للبخاري.
258(4) - أخبرنا حاجب بن أحمد(1) ، حديثنا عبده الله بن هاشم الطوسي(2)،
حديثنا يحيى بن سعيد القطان(3) ، حديثنا محمد بن عمو(4) ، عن أبي سلمة(5) ،
عن أبي هريرة(6) - رضي الله عنه - قال : نهك رسل الله ﷺ عن بعثتين
في بيعة.

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

ترجم الرواة:
1) حاجب بن أحمد الطوسي : تقدم في (138) ، وهو تثنية.
2) عبده الله بن هاشم الطوسي : تقدم في (138) ، وهو تثنية.
3) يحيى بن سعيد القطان : تقدم في (138) ، وهو تثنية حافظ إمام.
4) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي : أبو الحسن المهذب.

روى عن : أبيه عمرو بن علقمة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، وغيرهم.
روى عنه : حماد بن سلمة ، وسفيان الثوري ، وسفيان ابن عيينة ، ويزيد بن هارون ، ومحمد بن نصر ، وغيرهم.
وفاته : توفي سنة (145 هـ).

أقوال العلماء فيه : وهو مختلف فيه :
- قال أبو حاتم : صالح الحديث . يكتب حديثه ، وهو شيخ.
- وقال علي بن المديني : سأنت يحيى بن سعيد القطان عنه فقال : تزيد العفو ، أو تشدد ؟ قلت : بل
- أشدك ، قال : فليس هو من متيد ".

ووقفة ابن معين في رواية ، وفي رواية قال : "كانوا ينتون حديثه ".
- وقال ابن المبارك : "لبعك ببأس ".
- وقال النسائي : "ليس به بأس ".
- وقال ابن عدي : "أرجو أنه لا بأس به ".
- وقال ابن حجر : "صدق له أوهام من الساءة ".

قلت : والراجح من حاله - والله أعلم - أنه صدوق كما هو اختبار الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثوق ".
س(165 - 166) ، رقم (270) .
- وابن حجر في "هدي الساري" ص (441) .
وقال الجوهر في سير أعلام الرجال (186/6): «حديته في عداد الحسن».
وقع في الميزان (767/3): شيخ مشهور حسن الحديث.

مصادر توجيه:
التاريخ الكبير (191/6 - 1926). 
السير (137/6 - 137). 
العهد (1972). 
العصر (1971). 
الكماض (1973). 
العهد (1974). 
العصر (1975). 
العهد (1976). 

القرآن الكريم:
(5) أبو سهل بن عبد الرحمن بن عوف: الزهراء: تقدم في (146)، وهو «ثقة مكثرة».

الحكم على إسناد الجرجانى:
إسناده حسن.

 فيه: محمد بن عمرو بن علامة بن واقس وهو صدوق حسن الحديث.

التخريج:
أخرجه الباهلي في السن البكرى (691) عن أبي طاهر الفقيه، وأبي بكر بن الحسن.
والصوفي في بحار السنة (112/6) رقم 211 من طريق أبي بكر أحمد بن الحسن.

أخرج من ثلاثة:
(أبو طاهر الفقيه، وأبي بكر بن الحسن، وأحمد بن الحسن البحرى) عن حاجب.

وقد توعى حاجب بن أحمد عليه.

أخرج ابن الجارود في المتنى (2/6) رقم 181 عن عبد الله بن هاشم بن بسطله.

وقد توعى عبد الله بن هاشم عليه.

أخرجه السناسي في البسون، باب بيعي في بيعة ... (462/7 رقم 296 - 476) عن
عمرو بن علي، ومعتوب بن إبراهيم، ومحمد بن المتنى.

وأحمد في السناس (358/15 و 164/16 و 148/15 و 148). 
أبرعتهم: (عمرو بن علي، ومعتوب بن إبراهيم، ومحمد بن المتنى، وأحمد بن حبل).

وقد توعى بيعتىtx.

أخرج الجوهر في السناس، باب ما جاء في النهاي عن بيعتى في بيعة (524/6).
وأخرج أبو يعلى في السناس (570/6 و 1124)...

والباهلي في السن البكرى
343/5 من طريق عبد الوهاب بن عطاء.

كلاهما: عبده بن سليمان، وعبد الوهاب بن عطاء) عن محمد بن عمره به مثله، وعند
أبي بكر زيد.

وأخرج له ابن أبي شيبة في المصنف (140/6 رقم 402)، وعن أبي داود في البيوع
والإجراءات، باب فين باع بيعتين في بيعة (748/3 رقم 4611)، وابن حبان في صحيحه
(347/7 رقم 4674)، والحاكم في المستدرك (245/7) عن يحيى بن أبي زائدة، عن محمد
بن عمرو بن يحيى، بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة، فله أو كسبهما أو الربا".

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

وصحح ابن حزم في المحملي (16/8).

وقال الألباني في الصحيحه (419/6) : (إسناده حسن).

وللهما شاهد من حديث عبد الله بن عمرو:

أخرجه النسائي في البيوع، باب شرطان في بيع، (39677 Correction رقم 463) وأحمد في 
مصنفه (243/7 رقم 6628)، والدارقطني في السنن (2/74 رقم 75) عن طريق
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مورقاً، وفيه: "نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيعتين في بيعة..." الحديث.

قال أحمد شاكر في حاشية المسند (190/6) : (إسناده صحيح).

وقال الألباني في الإرواء (14685/5) : (إسناده حسن).

خلاصة الحكم:

الحديث يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، لوجود الشاهد. وقد صححه ابن حزم، والحاكم.

ووافقه الذهبي، وصحبه أيضاً أحمد شاكر.
259- حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم (1)، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني (2)، حدثنا بشر بن بكر الثنيسي (3)، حدثنا الأوزاعي (4)، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة (5)- رضي الله عنه - أن قال:

إن رسول الله ﷺ قال: «من ناب قيل أن تطلع الشمس من مغزبيه تاب الله عليه».(*)

(*) سقط هذا الحديث من (نظ).

تواضع الرواية:
(1) محمد بن يعقوب الأصم، تقدم في (ذیل ١٧٧) وهو «ثقة».
(2) بحر بن نصر بن سابق الخولاني، أبو عبادة الله البصرى.

روى عن: عبد الله بن وهب، وبحر بن بكر، ومحمد بن إدريس الشافعي، وضميرة بن ربيعة، وغيرهم.

روى عنه: أبو جعفر الطحاوي، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن أبي حاتم، وأبو العباس الأصم، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٧٨ه).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن أبي حاتم: "صدوق، ثقة".
- وقال يونس بن عبد الأعلى: "ابن خزيمة: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الحادية عشرة".
- الحكم: "بحر بن نصر بن سابق الخولاني: "ثقة".

مصادر ترجيته:
الجرح والتعديل (٤١٨/٢)، تهذيب الكمال (١٣٨/١، ١٣٩/٢، السير (٢/٥)، السير (٣/٥، ٥/٢)، تقريب التهذيب (٦/٩٣)، خلاصة تهذيب الكمال (١٦٤)، شذرات الذهب (٢/١، ١٥٣/٢).
(3) بشر بن بكر الثنيسي، أبو عبادة الله البصري، الحمصي، والثنيسي- تبس بكسر النان المقطعة باثنتين من فوق وكسر الألوان المشددة وإياها المقطعة باثنتين من تحتها والسين غير المعجمة، بلاد من بلاد ديار مصر.

روى عن: الأوزاعي، وجرير بن عثمان، وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي، وغيرهم.
روى عنه: بحر بن نصر بن سابق الخولاني، وعبدالله بن وهب، والحميدي، وعبد الرحمن بن إبراهيم (ذهيم)، وسعيد بن أسد، ويوسف بن عبد العزيز، وغيرهم.
وفاته، توفي سنة (542 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم: "ما به بأرض".
- وقال أبو زراعة والدارقطني، والدهي: "ثقة".
- وقال مسحورة بن قاسم الأندلسي: "يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها".
- وقال ابن حجر: "ثقة يُغرِب"، من التاسعة.
قالت: بشر بن بكر التنبيسي: "ثقة"، وقول ابن حجر "يُغرِب" لعله أخذه من قول مسحورة بن قاسم الأندلسي: "يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها". وهو قول انفرد به مسحورة، ولم يتابعه عليه أحد.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (67/1)، الإجرام والتمديد (2/2)، الأنساب (687/1)، تهذيب الكمال.
(345/1)، الكافش (1/1)، السير (67/1)، التقرير (687/1)،
(4) عباس الرحمن بن عمر الأوزاعي، تقدم في (149) وهو "ثقة فهي".
(5) محمد بن سهير الفصباري، أبو بكر بن أبي عمرو، مهجر.
روى عن: أبي هريرة، وأبي عباس، وعمر بن الحسين، وعدي بن حاتم، وخالد بن عمر، وأنس بن مالك، وغيرهم. رضي الله عنهم.
روى عنه: الأوزاعي، وقادة بن دعماء، وأبا البكر بن المهدية، وهشام بن حسان، وعوف الأعرابي، وجريجر.
ابن حازم، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم.
وفاته: أتات سنة (242 هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن عبد: "كان ثقة، مأمونًا، غالبًا، رفيقًا، فقيهًا، إمامًا، كبير العلم، ورعًا".
- وقال يحيى بن معين: "ثقة".
- وقال العجج: "بصري تابعي ثقة".
- وقال أحمد بن حنبل: "محمد بن سهير من الثقات".
- وقال أيضًا: "محمد بن سهير في أبي هريرة لا يُغرِب عليه أحد".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثبت عابد كبير القدر، من الثقات".
الحكم: محمد بن سهير "ثقة ثبت".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (۶/۷۳۸)، الجرح والتعديل (۷/۶۸۵)، تهذيب الكمال (۸/۲۴۱)، السير (۷/۶۰۶)، تذكرة الخفاظ (۸۴/۳)، الكافي (۸۲/۱)، التصوير (۹۲/۸)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (۹/۱۸۸)، شذرات الذهب (۹/۱۸۸).

(۶) أبو هريرة، عبodicألحن بن صخر الطوسوس، صحابي مشهور، تقدم في (۱۸۸).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد صحيح، رواته ثقات كلهم.
والحديث صحيح كما سبّات في التخرج.

التأريخ:

أخبره مسلم في الذكر والدعاء (۹/۲۰۷۷) وأحمد في مسند (۸/۲۰۴۶) وابن حبان في صحيحه (۵/۳۹۲۶) من طريق هشام بن حسان.

وأخبره عبد الرزاق في التفسير (۲/۲۲۱) وعنه أحمد في المسند (۱۳۸/۷۸۷) من طريق أبو بكر.

وأحمد في المسند (۱۵/۶۶۷) وابن منده في الإيضاح (۹۳۱/۱۶۵) من طريق عوف.

ثلاثتهم: هشام بن حسان وأبو بكر وعوف عن محمد بن سيرين به برحمة.
260. (*) أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر (١) ومحمد بن الحسن بن
الحسن (٢) قائلاً:

حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي (٣) حديثنا يحيى بن أبي بكير
الكرماني (٤) حديثنا زائدة بن قنامة (٥) عن أبي حصن (٦) عن أبي صالح (٧) عن
عائشة (٨) رضي الله عنها - قال:

صلب رسول الله ﷺ وعليه نعمة وبغسية عليّ.

(٨/١٩٨)

(*) سقط هذا الحديث من نظر.

تواقم الرواية:
(١) محمد بن الحسن أبو طاهر المحمد بن أحمد بن النيسابوري، تقدم في (١٣٧) وهو : «ثقة».
(٢) محمد بن الحسن بن الحسن القطان النيسابوري، تقدم في (١٤٠) وهو : «ثقة».
(٣) إبراهيم بن الحارث البغدادي، تقدم في (١٤٤) وهو : «ثقة».
(٤) يحيى بن أبي جعفر الكرماني، تقدم في (١٤٨) وهو : «ثقة».
(٥) زائدة بن قنامة، أبو البغال الثقفي الكوفي، تقدم في (١٧٧) وهو : «ثقة ثابتة».
(٦) عميان بن عاصم الأسدي، أبو حسن الكلبكي، تقدم في (١٦٥) وهو : «ثقة ثابتة».
(٧) مسكوان الزيات، أبو صالح السيبان، تقدم في (١٤٠) وهو : «ثقة ثابتة».
(٨) عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين تقدمت في (١٧٣).

الحكم على إسناد الجرحiani:

إسناد صحيح، رجاءه ثاقب كله.

وهو صحيح كما سيأتي في التخرج.

التخرج:

أخرجه أبو داود في الصلاح، باب الرجل يصلي في ثوب واحد بعضه على غيره (٤١٦/١)
رقم (١٣٧) عن أبي الوليد الطياري.

واسحق بن راهويه في مسند (٢/١٨٤١)، عن موسى القارئ.

أحمد في المسند (٤٠/٢٤٤)، وأحمد في المسند (١/٥٧٥) عن معاوية.

والطبراني في الأوسط (٤٩٢/٩) عن طريق عبد الصمد بن عبد الوارث.

٢٦٠٩٨
أربعتهم: (الطياري، وموسى القارئ، ومعاوية، وعبد الصمد) عن زائدة بن قدامة به

أخرجه مسلم في الصلاة، باب الاعتراض بين يدي المصلئ (1/367 رقم 514)، والنسائي
في الصلاة، باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على أمرته (2/71 رقم 768)، وأحمد في المسند
(3/454 رقم 1482)، وابن عوانة في المسند (297/1 رقم 1451) جميعهم من طريق طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: "كان النبي صلى الله
عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض، وعلى موطن، وعلى بعضه إلى جنبه".

ولتله شاهد من حديث ميمونة:

أخرجه البخاري في الصلاة، باب إذا أصاب ثوب المصلئ أمرته إذا سجى (1/367 رقم 789), ومسلم في الموضع السابق (1/367 رقم 513) عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "أنها كانت تكون حانقاً لا تصلي، وهي مفترضة بعدد الناس، صلى الله صلى
الله عليه وسلم، وهو يصلي على خماره، إذا سجى أصابني بعض توجهه". واللفظ للبخاري.

خلاصة الحكم:

أخذ الحديث صحيح بإسناد المؤلف، وأخرجه مسلم وغيره، كما أن له شاهد أخرجه الشيخان

وغيرهما كما تقدم في تخرجهم.
261(*) - أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب الصَّبَّاغِي(١) ، أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث(٢) ، حدثنا عبيد الله بن موسى(٣) ، حدثنا ابن جرير(٤) ، عن سليمان بن موسى(٥) ، عن الزهري(٦) ، عن عروة(٧) ، عن عائشة(٨) - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ:

«لا تنكحوا المرأة إلا بائض وليها، فإنّ نكحتها فهو مبطل، وإن خجل بها فإنها المهر بما أصاب منها. وإن تشاركوا فالمالاً وله من لا ولي له.»

(١) سقط هذا الحديث من (اذا).

ترجم الرواية:

(١) أحمد بن إسحاق بن أيوب الصَّبَّاغِي النبي الجابر، تقدم في (١٦٣).

(٢) محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي، أبو بكر الواسطي. الباغندي - يفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وسكون النون وفي آخرها الدال المهملة - نسبة إلى باغندي، وهي قرية من قرى واسط.

روى عن: عبيد الله بن موسى، وأبي عاصم، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبي نعيم، وقيصية، وحجاج بن صالح، وعبد الله بن رجز، وخلال بن يحيى، والفضوي وغيرهم.

روى عنه: ابنه الحافظ أبو بكر، والقاضي المحاملي، وإسماعيل الصفار، وأبو بكر النجاد، وأبو مقصم، وابن بكر الشافعي، وعبد TRAINED بن الحسن بن أبي زروى، وأخرون.

وقتته: توفي سنة (٢٨٣ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال الدارقطني: «لا يأس به».

- وقال مرة أخرى: «ضعيف».

- وقال الخطيب البغدادي: «روايته كله مستثنية».

- وقال ابن أبي الفوارس: «ضعيف».

- وقال ابن الذي بن حجر: «لا يأس به».

قلت: محمد بن سليمان بن الحارث، لا يأس به.

لان المضعفين لم يذكروا أسبابًا قوية للضعف، ولأن الدارقطني اضطر كلامه.

فقرة قال: لا يأس به.
وردة قال: ضعيف.

ملاحظات ترجمته:


(3) عبيط الله بن موسى بن يهودين العيسى ، أبو محمَّد الكوفي.

روى عن: إسحاق بن أبي حكيم ، والأعمش ، وهشام بن عروة ، وابن جريج ، والأوزاعي ، والسفيان ، وشعيب ، وإسرائيل ، وغيرهم.

روى عنه: أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهب ، ويعقوب بن معين ، ومحمد بن عبد الله بن ثيهر ، وعبد بن حميد ، ومحمد بن غيلان ، وأبو حامد ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وعباس الداري ، وأحمد بن عبيد الله الجملي ، وغيرهم.

وقاله: توفيق رحمه الله سنة (213هـ).

آقوال العلماء فيه:

قال ابن سعد: «كان ثقة صدوقاً. إن شاء الله تعالى - كثير الحديث ، حسن الهيئة ، وكان يتشعث وبروي».

أحاديث في التشيع منكرة. وضعه بذلك عند كثير من الناس ، وكان صاحب قرآن.

- وقال يحيى بن معيِّن: «ثقة».
- وقال الجملي: «ثقة. رأس في القرآن ، لما رأيته رافعاً رأسه ، وما زيه ضاحكاً قطاً».
- قال أحمد بن حنبل: «كان صاحب تخليل ، وحدث بآحاديث سو. أخرج تلك البلايا فحدث بها».
- وقال أبو حامد: «ثقة صدق حسن الحديث».
- وقال أبو حامد، وذكره ابن جبان في الثقات. وقال: «كان يتشعث».

وقال الحكيم: «سمعته قاسم بن قاسم السياري. سمعته أبا مسلم البغدادي الحافظ يقول: عبد الله بن موسى من المتهوكي تكره أحمد بن تشعث . وقد غوى أحمد على روايته عن عبد الرزاق فذكر: أن عبد الرزاق رجع».

- وقال الآخر: «كان صاحب عبادة وليل ، صاحب حصرة النزوات ، وتحليق بآدابه ، إلا في التشيع المشهور ، فإنه أخذ عن أهل بلده المؤسس على البدعة».
- وقال ابن حجر: «ثقة ، كان يتشعث. من التاسعة ، قال أبو حامد: «كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم، واستضغر في سفيان النوري».

الحكم: عبيد الله بن موسى: «ثقة ، وكان يتشعث».

موصاعب ترجمته:

التاريخ الكبير (201/545/545) ، الجرح والعصي (2/347-348) ، الشقات لإبن حبان (2/57) ، الأنساب (2/114-115) ، تهذيب الكمال (2/65-66) ، السير (2/555-557) ، تذكرة الخفاظ (2/125-126) ، تقويب...
التهديد (٥٣٦/١)، تهذيب التهذيب (٥٣٦/٧)، خلاصة تذهيب الكمال (٢٥٠)، شذرات الذهب (٢٩٩/٢).

(٤) عبد الله بن عيسى بن جريج المكي، تقدم في (١٤١)، وهو: "التفقيه، وكان يُدلس ويُرسل"، وتعله من الطبقة الثالثة كما تقدم.

(٥) سليمان بن موسى الأشعري، أبو أحمد الخوشنفي.

روى عن: طلوع، وأبي شاه البختري، ونهاة بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ونافع، وعمرو بن شميح، ومكحول، وغيرهم.

روى عنه: ابن جريج، وورج، ابن أبي سلمة، وأبي زيد، وخص بن غيلان، وغيرهم.

وكانه، توفي رحمه الله سنة (١٦٥ه)، قبل سنة (١١٩ه).

أقوال العلماء فيما:

- قال البخاري: "عندنا منكر".
- وقال البخاري: "نجل الصدر"، وفي حديثه بعض الاضطراب، لا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقيه منه، ولا أثبت منه.
- وقال النسائي: "أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث". وقال في موضع آخر: "في حديثه شيء".
- وذكره ابن حبان في النقل، وقال: "كان قبيحًا ورعًا".
- وقال ابن عدي: "هو قبيح راب، حدث عنه النسائة من الناس، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث تحدد بها لا يرويها غيره، وهو عنده ثابت صدوق".
- وقال المكي: "نجلنا، في من تكلم فيه وهو موقت (١٦٤) (رقم) (١٤٨)، صدوق وفق".
- وقال في الميزان (٢٥٥ - ٢٣٧) "كان سليمان قبيح أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهذه الغرانب التي تستنكره، بل يجوز أن يكون حافظًا".

وقال ابن حجر: "صدوق قبيح، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل، من الحاسمة".

قلت: سليمان بن موسى: "فقيه صدوق حسن الحديث".

- وقال ابن حجر: "خلق قبل موته بقليل" لم يبلغه كبير أحد، وهذا الفقيه الكبير وثقه يحب بن معين، ودحيم، وأبو داود، وأبو سعد، وذكره ابن حبان في النقل، وأشار البخاري إلى كثرة المناكير في رواياته لذلك أجرح عن الرواية له.

مصنف تزليته: التاريخ الكبير (٢٨/٠)، الجرح والتعديل (٤١/٤)، النقلات لأبي حبان (٧٦/١)، تهذيب الكمال.
إسحاق، ضيف. في عهده ابن جريج وهو مدرّس، ولم يصرح بالتحديث، وتدوينه من الطبقة الثالثة.

التحويج

أخبره النموذجي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (398/3 رقم 11). ولحميدي في مسند (1872 رقم 230) عن سفيان بن عيينة.

وأبي داود في النكاح، باب في الولي (396/2 رقم 83). وأبو عوانة في مسند (392/2 رقم 18). وابن عبد البر في التمهيد (396/19 رقم 1/5 من طريق سفيان الثوري.


وأخبره أيضًا (119 رقم 19). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (396/9/2672).

ووين سعيد بن سالم.

والطلياني في المسند (396/2 رقم 1566) عن همام.

وسعى بن منصور في سننه (396/2 رقم 33) عن عبدالله بن المبارك.

وأبي أحمد في الصحف (396/4 رقم 218) عن معاه.

والحميدي في مسند (396/18 رق 270) عن عبدالله بن رياج العطار.

وأخبره الدارمي في سننه (396/2 رقم 210). وحاكم في المستدرك (396/168/2 رقم 275). والبيهقي في السن الكبري (138/7 رقم 1/5) من طريق أبو عاصم الضحاك من مخلدة.

وأخره أبو عوانة في مسند (18/3 رقم 284)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (18/3)، والبيهقي في السن الكبير (5/8)، وفي السن الصغير له (16/2 رقم 2366).
من طريق ابن وهب.
وأخره أبو عوانة في المسند (18/3 رقم 374)، والحاكم في المستدرك (18/2).
وعنه البيهقي في السن الكبير (7/5) من طريق حاجج بن محمد.
جميعهم - وعددهم أربعة عشر راوي - (سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وبحي بن سعيد الأنصاري، وسليمان، ومسلم، وعبدالمجيد، وعماد، وعبد الله بن رجا، والضحاك بن مخلد، وعبد الرزاق، وابن وهب، وحجاج بن محمد) عن ابن جريج به تغلبه.
وأخيره صحيح ابن معين فيما حكاه البيهقي عنه في السن (17/7/7)، وصححه الحاكم، والبيهقي، وقال الترمذي: (حديث حسن)، وصححه أبو عوانة، وابن خزيمة فيما حكاه الحافظ في الفتح (818/91)، وصحح إسناد أحمد شاكر في حاشية المسند (17/650)، وصححه الألباني أيضًا كما في الإرواء (1848/3 رقم 1848).
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أكثر من واحد، وقد صححه جماعة من العلماء.
نوع الحديث:
تشاجروا: "أي تنازع الأوليا، واختلفوا بينهم، والتشاجر: الخصوم.
والمراد: المع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد، فأمّا إذا تشاجروا في العقد ومراتهم في الدراسة سواء، فالعقد لم يسبق إليه منهم إذا كان ذلك نظرًا منه في مصلحتها.
انظر: عون المعبود (7/06)."
262(*) - أخبرنا محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني (1)، حدثنا
أحمد بن مهدي رضي الله عنه، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم (2)، حدثنا عبدالله حسن
ابن أبي الزناد (3)، حدثني أبي (4)، عن القاسم بن محمد (5) قال: قالت عائشة (6) - (980 هـ)
رضي الله عنها - زوج النبي ﷺ:

فهد أمه الله ﷺ تهلاك - رسول الله ﷺ فخورنا، فيها مكان حلال طالقاً.

(*) سقط هذا الحديث من (ظ).

تواجد الرواية:
(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني، تقدم في (146 هـ) وحديثه في درجة الحسن.
(2) أحمد بن مهدي بن رضي الله عنه، بفتح الزناد، وسكون السين، وضم الناء، أبو جعفر الأصبهاني.
روى عن سعيد بن أبي مريم، وأبي نعيم الأصبهاني، وعلاء بن إبراهيم، وربيعة بن عقبة، وهلال بن
صالح، وغيرهم.
روى عنه: الحافظ محمد بن يحيى بن منده، وأحمد بن إبراهيم بن أفرجة، وأحمد بن جعفر السمسار،
وغيرهم.
وقاله: توفي رحمه الله سنة (272 هـ).

أقوال العلماء فيه:
قال أبو حاتم: «كان صدوقاً».
وقال أبو نعيم الأصبهاني:
كان ظاهر الثروة صاحب ضياع لم يحدث في وقته من الأصبهانيين أحق منه وأكثر حديثاً، صاحب الكتب
والأصول الصحاح أنفق عليها نحوًا من ثلاث مائة ألف درهم».
وقال الحافظ محمد بن يحيى بن منده:
لم يحدث ببلدها منذ أربعين سنة أثقل منه، صنف المسند، ولم يزل له فراش منذ أربعين سنة صاحب
عيادة».

ووصفه الذامي: «بالإمام القدوة العائد الحافظ المتنق». 
وقال ابن البخاري: «كان من الأئمة الثقات، وذوي الرووات».
الحكم: أحمد بن مهدي بن رضي الله ﷺ ﷺ، ثقة حافظ.
مصطلح ترجمته:
الجرح والتعديل (13/6 - 13/14) ، الأنساب (2/85 - 1/14) ، الرسالة (12/597 - 12/2) ، طبقات الحفاظ
(2/67) ، شذرات الذهب (2/162).

(3) سعى ابن الحكيم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجبيحي ، أبو محمد المشرفي.
روى عن : عبد الرحمن بن أبي الزناد ، وملاك بن آنس ، والليث بن سعد ، وسفيان بن عبيدة ، وسليمان
بن بلال ، وحماد بن زيد ، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الله بن لهيعة ، وغيرهم.
روى عنه : البخاري ، والذهلي ، وأبو بكر الصاغطي ، وأحمد بن عبد الله الخجلي ، وأسحاق الكوسي
وحميد بن زيجويه ، وأبو حامد ، والنسوي ، ويجي بن معين ، وغيرهم.
وفاته : توفي سنة (226ه) .

أقوال العلماء فيه :
- قال أبو حامد والجليلي : «ثنة» .
- وقال أبو داود : «هو عندي حجة» .
- وقال العجيلي : «كان من أئمة الحديث» .
- وقال ابن حجر : «ثنة ثبت قبيه ، من كبار العاشرة» .

الحكام ، سعيد بن أبي مرم ، «ثنة ثبت» .

مصطلح ترجمته :
التاريخ الكبير (2/6 - 2/12) ، الجرح والتعديل (14/3 - 14/14) ، الأنساب (2/85 - 2/14) ، الرسالة (12/597 - 12/2) ،
طبقات الحفاظ (147) .

(4) عبيد الرحمن بن أبي الله بن منصور ، أبو محمد المشرفي.
روى عن : أبيه ، وسحيل بن أبي صالح ، وهشام بن عروة ، ويجي بن معين ، عبد الرحمن بن أمرع ،
وعبد الرحمن بن عمرو الأزاعي ، وغيرهم.
روى عنه : سعيد بن الحكيم بن أبي مرم ، وإبن جريج ، وعبد بن منصور ، وأحمد بن يونس ، وهندان بن
السري ، وداود بن عمرو ، وغيرهم.
وفاته : توفي سنة (226ه) .

أقوال العلماء فيه :
- قال ابن معد : «قدم بغداد في حاجة له ، فسمع منه البغداديون ، وكان كثير الحديث ، وكان يضعف
لروايته عن أبيه» .
- وقال يحيى بن معين : «ليس عن يبكيه أصحاب الحديث ، ليس بشيء» .
- وقال مرة أخرى : «ضعف» .
- وقال أحمد بن حنبل: "مضطرب الحديث".
- وقال أبو حامد: "يكتب حديثه. ولا يُنحِّط به".
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سألت أبي عن ابن أبي الزناد، فقال: "كذا وكذا" يعني ضعيف.
- وقال النسائى: "لا يُنحِّط به".
- وقال مرة أخرى: "ضعف".

- وقال ابن حبان: "كان من من ينفرد بالمقلوبات عن الأئتمات وكان ذلك من سوء حفظه وكترة خطنه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا اندفعت، فاما في ما وافق النافذ فهو صادق في الروايات به".
- وقال أبو أحمد بن علي: "وإلي ما يرويه لا يُنحِّط عليه".
- وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالحافظ عليهم".

- وقال علي بن المديني: "ما ردت به المدينة فهو صحيح، وما ردت بغداد، فأحس البغداديون، وأتى عبد الرحمن بن هذى خطط على أصحاب عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكان يقول في حديثه عن مشيختهم، وافته البغداديون عن فقههم، عندهم، فإنون وفولان وفولان".
- وقال يعقوب بن سبه: "ثقة صدوق وحديثه ضعيف، سمحت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارن، وما حديثه بالعراق فهو مضطرب".
- وقال زكريا بن يحيى الساجي: "فيه ضعيف، وما حديث بالمدينة أصح ما حدث بغداد".
- وقال الذهبي: "هوس الحديث".
- وقال ابن حجر: "ثقة، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان قطعاً من السنة".

الحكم: عبد الرحمن بن أبي الزناد، ضعيف يعتبر به في المتابعة والشواهد، فقد ضعفه جمعة من العلماء، مثل: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، وأبو سعد، وأبو زراعة الزراري، والنساي، وأبو علي، وأبو حبان، والساجي، على أن ما حدث به في المدينة أصح ما حدث به في بغداد. ذكر ذلك غير واحد من ضعفه.

مصادر توجيه،
التاريخ الكبير (315/5)، الجرح والتعديل (49/5)، المحروجtin (26/2)، تهذيب الكمال (239/4)، السير (167/8)، تذكرة الخلاف (248/2)، ديوان الفاقد (111/2)، الكاسح (159/2)، تقريب التهذيب (176/1)، تصفية الخلاف (106/1)، خلاصة تهذيب الكمال (194/2).

(5) عباس الله بن عبد الرحمن البجلي. أبو عبد الرحمن ابنة العمري، المعروف بأبى الزناد، تقدم في (230)، وهو "ثقة قبيح".

(6) القاضي ابن محمد بن أحمد. مهما محمد (188)، وهو "ثقة، أحد القهوة بالمدينة".
(7) عائلة بنت أبي بكر الصديق. أم المؤمنين، تقدم في (173).

الحكم على إسناد الجرائج:

إسناده صحيح.

فيه: عباد الرحمن بن أبي الزناد وله ضعيف، لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سيأتي بيان ذلك في التحريج.

التخريج

لم أقف عليه من طريق القاسم بن محمد فيما بحثت فيه، لكن رواه عن عائشة مسروق.

وله عن طريقان.


إجمالهم من طريق عامر الشامي.


الحكم النهائي على الحديث:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم، كما سيأتي بيان ذلك في التحريج.
263) أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن حمزة البغدادي (1)، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البواري (2)، حدثنا أبو حذيفة (3)، حدثنا سفيان (4)، عن الزبير (5)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (6)، عن كعب بن عريجة (7)، رضي الله عنه.

قال: قال للنبي ﷺ: حفظ الله السلام عليه: فكيف الحضرة عليه؟ قال:

قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كريما طلبت عليه إبراهيم ﷺ جمحة مجيد، وبارك عليه محمد وعلى آل محمد كريما باركنت عليه آل إبراهيم، إنك جمحة مجيد. 

قال: وكان ابن أبيك ليلى يزعم فيها: وعليهما مغعم.

(*) سقط هذا الحديث من (ظا).

ت vagy الرواة:

1) أبو جعفر محمد بن محمد بن حمزة البغدادي، تقدم في (149) وهو: «ثنا ثبت».

2) أحمد بن محمد بن عيسى البواري، أبو البساتي، والبواري، والبواري، والبواري، وبكر الباء، المتنوطة بوحدة وسكون الراء، وفي آخرها الناء المتنوطة من فوقها باثنين. نسبة إلى (برت).

وهي مدينة بنواحي بغداد.

روى عن: أبي حذيفة، أبو عبد الله البصري، والمتعب، وأبي الوليد الطبالسي، وسليمان ابن حرب، ومسلم بن مرشد، ومحمد بن كثير، وأبي نعم، وفهيم، الحسناني، وغيرهم.

روى عنه: إسماعيل الصفار، النجوي، والقاضي المحمدي، وعبد الله بن محمد البغوفي، وفهيم بن محمد، ابن صاعد وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (280ه).

أقول الكلاماء فيه:

- قال الدارقطني: «ثقة».

- وقال الخطيب البغدادي: «كان ثقة ثنيا حجة».

- وقال السيوطي: «ثقة ثبت حجة».

- وقال الوزير: «ثقة ثبت حجة».

- وقال القدسي: «ثقة ثبت حجة».

- وقال الطيالسي: «ثقة ثبت حجة».
- قال ابن العماد الخفيف:

» كان ثقة بصيرًا بالفقه عارفًا بالحديث وعله زاهدًا عابداً كبير القدر من أعيان الحنفية.

الحكم: أحمد بن محمد بن عيسى البرتي: "ثقة".

مصادر توجيهه:

تاريخ بغداد (575-1173)، الأنساب (4/200)، السير (2/400-410)، تذكرة الخلافة المقيق (596-175/1215)، حذرات الذهب (597-125/1615).

(3) موسى بن سلمان الحنفي، أبو حفص العلماء، والهادي، بفتح النون وسكون الها، وفي آخرها الدال المهمة - نسبة إلى أبي نصر.

روى عن: سفيان الثوري، وإبراهيم بن طهبان، وعكرمة بن عمر، وغيرهم.

روى عنه: الهم書き، والملكي، وعبد بن حميد، وأبو حامد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (2209).

أقوال العلماء فيه:

(1) اختلاف في علماء، فهناك من وثقه دون أن يجرحه: وهو ابن سعد، قال فيه: "كان كثيراً لحديث
نثرة إن شاء الله تعالى"، تهذيب التهذيب (1/400).

- وقال العجل: "ثقة صدوق"، تهذيب المكمال (7/277).

(ب) وهناك من توسع فيه، قال أحمد بن حنبل: "هو من أهل الصدق"، الجرح والتعديل (8/163).

(ج) وهناك من جمع بين تعديله وجريبه فأثبت له الصدق مع التصحيح.

- قال أبو حامد: "صدوق ولكنه كان يصفح"، الجرح والتعديل (8/163).

- وقال الذهبي: "صدوق يصفح" الكافش (3/176).

- وقال ابن حجر: "صدوق سي، الحفظ وكان يصفح، من صغر الناسعة" المتزريم (2/188).

(د) وهناك من اقتصر على التجريح:

- قال الترمذي: "يصفح في الحديث" تهذيب التهذيب (10/231).

- وقال ابن خزيمة: "لا يحيط به" المرجع السابق.

- وقال الساجي: "كان يصفح وهو ابن" المرجع السابق.

- وقال بندادر: "هو ضعيف" المرجع السابق.

- وقال الفلاس: "لا يوجد عنه من يبصري الحديث" المرجع السابق.

- وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالقوي عنده" المرجع السابق.

- وقال ابن قانع: "فيه ضعف".

- وقال أبو عبد الله الحاكم: " كبير الهم، سي، الحفظ" المرجع السابق.

- وقال أبو عبد الله الحاكم: " كبير الهم، سي، الحفظ" المرجع السابق.
- وقال الدارقطني: «قد أخرج له البخاري وهو كثير الوهم تكلموا فيه» المرج السابق.

قلت: والراجح من حاله - والله أعلم - أنه صدوق ولكنه عرف عنه التصحيف، فنزلت أحاديثه من درجة الخس لذاتى إلى درجة الضعف الذي قد ينجر.

مصادره ترجمته:
التاريخ الكبير (٣/٢٦٧)، الجرح والتعديل (٥/١٦٣)، الأنساب (٥٤١/٥)، تهذيب الكمال (٧٧٧/٤، السير (٦/٠، ١٣٥/٦)، الكاشف (١٧٣/٣، ميزان الاعتدال (٤/٢٢١)، تقرير التهديب (٢٨٨/٢)، تهذيب التهذيب (١٠/٥، خلاصة تذهيب الكمال (٣٦٢/٢)، شذرات الذهب (٢/٠، مقدمة فتح الباري (١٦٠/٤).

(٤) سفيان الثوري: تقدم في (١٤٣)، وهو: «ثقة حافظ قتيبة عابد إمام حجة».

(٥) النجاشي بن مسعود الهنائي، أبو محمد الكوفوي.

والهنداني: بين الباء وسكون الميم والدال المحملة نسبة إلى قبيه همدان في اليمن.

روى عن: عبد الرحمن بن أبي لبيد، وأنس بن مالك، وأبي وأهل شقيق بن سلمة، وإبراهيم النخعي، والحارث الأعرج وغيرهم.

روى عنه: سفيان الثوري، والكئل بن مغول، ومسعر بن كدام، وبيبر بن خشين، وغيرهم.

وفقه: توفي رحمه الله سنة (١٣٧) هـ.

أقوال العلماء فيه:
- قال أحمد بن حنبل: «ثقة».
- قال العجلي: «ثقة ثبت».
- وقال الشفّ: «ثقة قتيبة».
- وقال ابن حجر: «ثقة من الخمسة».
- الحكيم: الزبير بن عدي: «ثقة».

مصادره ترجمته:
التاريخ الكبير (٣/٣٠)، الجرح والتعديل (٥٧٩/٤، الأنساب (٥٨٠/٥)، تهذيب الكمال (٦٤٧/٥، السير (٦/٠، ١٦٦/٣)، الكاشف (٧٧٣/٣)، ميزان الاعتدال (٤/٢٢١)، تقرير التهديب (٢٨٨/٢)، خلاصة تذهيب الكمال (١١/٤، شذرات الذهب (١٦١/٥).

(٦) عبيد الرحمن بن أبي لبده، أبو عيسى الأنصاري، المحدث.

واسم أبي بليلة: يسار.

روى عن: كعب بن عجرة، وأنس بن مالك، علي، وأبي ذر، وعبد الله بن مسعود، وبلال، وصهيب، وأبي بن كعب، وعمر بن الخطاب إلا أنه قد اختالف في جماعة منه. وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم.
روى عنه: عبد الملك بن عمر، والأعمش، وعمر بن مرة، وحسن بن عبدالله، والحكم بن عتقية، وغيرهم.

وفاته: مات رحمه الله سنة (82) ه.

أقوال العلماء فيه:
قال يحيى بن معين: "ثقة".

و قال العجلي: "كوفي تابعي ثقة".

و قال الزهري: "كان أصحابه يعترفون أنه أمير".

و قال ابن حجر: "ثقة من الثانوية".

الحكم: عبد الرحمن بن أبي ليلى: "ثقة".

مصدر تزوجته:
التاريخ الكبير (288/5)، اخرج والتعديل (5/201)، تهذيب الكمال (4/262-462)، السير (6/267-267)، الكشف (2/178)، التقرير (1498/1)، طبقات الحفاظ (19)، خلاصة تذهيب التهذيب (326)، شرارات الذهب (216).

7) مستحث بن عطية الأنصاري - أبو محمد البصري

صاحب مشهور، روى عن النبي ﷺ أحاديث، وشهد عمرة الحديبية، ونزلت فيه قصة الفدية.
روى عنه: ابن عمر، وجابر بن عبدالله، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وأبو وأثيل، وزيد بن وهب، وأبي ليل.

سكن الكوفة، وتوفي بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وقيل اثنتين وقيل ثلاث وخمسين، وعمره سبع وسبعون، وقيل خمس وسبعون سنة.

مصدر تزوجته:
أسد الغابة (3/32-523)، الإحصاء (4/468-468/5)، التقرير (135/2).

الحكم عليه: إنساء الجرحاء.

إسناد ضعيف.

فيه أبو حذيفة البصري، موسى بن مسعود النهدي، وهو: "صدوق، ولكن عرف عنه التصحيح، فنزلت أحاديث من درجة الحسن لذاته إلى درجة الضعيف الذي قد ينجز".

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما يبيان بيان ذلك في التخرج.

التخريج:
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/285، رقم 130) عن حفص بن عمر بن الصباح، عن أبي حذيفة بن النجوم.
وأخرجه البخاري في الدعوات، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (11/152، رقم

رواه الطالبى عن شعبة مباشرة، والباقون بواسطة، وأخرجه البخارى في التفسير، سورة السجدة، باب 10 (87 / 1969)، وسمول في الموضع السابق (81 / 1969)، وأبو مجلج في الموضع السابق (81 / 1969)، والنسائي في الكبير (14 / 1967)، والطلياني في الكبير (14 / 1967)، وعالمه (عبد الله بن عيسى) بن زيد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ببنهوا.


ولمنه شاهد من حديث:
1) أبي حميد الساعدي:
أخرجه البخارى في الأنبياء، باب 10 (87 / 1969)، وسمول في الموضع السابق (81 / 1969)، مرفوعاً ببنهوا.
2) وحديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه البخارى في التفسير، سورة السجدة، باب 10 (87 / 1969)، مرفوعاً ببنهوا.

3) وحديث أبي مسعود الأنصاري:
أخرجه مسلم في الموضع السابق (81 / 1967)، مرفوعاً ببنهوا.

الحكم النهائي، على الحسب:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فهو مخرج في الصحيحين، وله شواهد عن ثلاثة من...
الصحابة تقدم تخريجها.
264(1) - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (1)، حدثنا أحمد ابن محمد بن
يحيى الجعفي الكوفي (2)، حدثي أسيد بن زيد (3)، حدثي عدي بن الفضل
الحاولي (4)، عن يونس بن عبيد (5)، عن الخسن (6)، عن أبي هريرة - رضي الله
عنهم - قال رسول الله (ص):
"إن حسن كمحبوب، وإياها وعبد مخلص، وإياها أوتولى دينه".

(6) سقط هذا الحديث من (الlbrace).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصار، تقدم في (1/77)، وهو "ثقة".
(2) أحمد بن محمد بن يحيى بن عمرو الجعفي، أبو الحسين الكوفي.

روي عن: أسيد بن زيد.
روي عنه: ابن عقدة، وابن صاعد، وأبو العباس ابن سعيد.
وفاته: لم تفق على سنة وفاته.

آقوال العلماء فيه:
- نقل الحاكم عن الدارقطني أنه قال: "لا يأس به". سؤالات الحاكم للدارقطني (ص5).
- نقل حمزة السهيمي عن الدارقطني أنه قال: "ليس من يحج به". سؤالات حمزة السهيمي للدارقطني
(1/38).
- وقال الجمه في ميزان الاعتدال (6/152/1)، ابن حجر في لسان الميزان (1/201) (قد وثق).
- قلت: فضحت قول الدارقطني فيه: "فمرة قال: لا يأس به". ومريت قول: "ليس من يحج به".
- وأشعار الجمهور، وابن حجر إلى هذا الاعتدال، وقال: "قد وثق".
- وهذا ما يرجح في حالة، لأنما لم نجد تفسيرًا لقول الدارقطني "ليس من يحج به".

مصادر ترجمة:
- سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في أجرح والتعديل (ص58)، ترجمة رقم (2)، سؤالات حمزة
السهيمي للدارقطني، ص(138)، ترجمة رقم (118)، ميزان الاعتدال (152/1)، لسان الميزان
(201/1).
(3) أبو بكر بن زيد بن نجيح الجمجل، أبو محمّد الكوفوي.

روى عن: الحسن بن صالح، وشريك، والثعلث بن سعد، وهشيم، وغيرهم.

روى عنه: البخاري حديثا قرنه بآخر، وروى عنه: ابن واره، وأساماع بن سموه، وغيرهم.

وفاته: قال النحاس في الميزان (156/1): «مات قبل العشرين ومائة».

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: «حدث بحاديث كذب».
- وقال أبو حاتم: «قدم إلى الكوفة من بعض أسفاره فأتاه أصحاب الحديث، ولم آنه، وكانوا يتكلمون فيه».
- وقال النسائي: «مروك».
- وذكره ابن جاح في المجريح و قال: «بروي عن النقاط المتراكب، وبسرق الحديث، وحدث به».
- وقال ابن عدي: «عامة ما برويه لا يتابع عليه».
- وقال الدارقطني: «ضعف».
- وقال ابن حجر: «ضعف»، أفرط ابن معين فكدبه، وما له في البخاري سوى حدث واحد مقررين، وغيره، من العاشرة».

قلت: والراجح أن ضعيف، لما تبين في رووايتهضعف، وعدم المتابعة عليه، وتعذر عن البخاري بأنه لم يحتج به، وإنما أخرج له مقررون.

مصحح ترجيحه:

التاريخ الكبير (15/2)، الجرح والتعديل (180/2)، المجريحون (180/1)، الكامل لابن عدي (83/2، 87-85/2)، الأسبوع الاعتدال (256/2)، تديل التلهيب (77/1)، مقدمة فتح الباري (ص. 410).

(4) عبد اللطيف القليمي، أبو حاتم البصرى.

روى عن: يونس بن عبيد البصري، وأبو السختياني، وعبيد بن مصعب النابي، وخالد الحنا.

وسهيل ابن أبي صالح، وداود بن أبي هناد، وسعيد الغفوري وغيرهم.

روى عنه: زيد بن الحباب، وعلي بن الصاعد، ومسلم بن إبراهيم، ويبحي بن أبي بكر الكوماني، وغيرهم.

وواته: قال ابن حجر في التنقريب (17/2): «مات سنة إحدى وسبعين».

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: «ضعف»، وقال في موضع آخر: «ليس بشيء».
وقال أبو حاتم: "متروك الحديث".

وقال أبو زرعة: "ليس بقوي".

وقال النسائي: "متروك الحديث".

وذكره ابن حبان في المجرمون، وقال: "كان من من كثر خطوء حتى ظهر المناكير في حديثه فيبطل الاحتجاج بروايتها".

وقال ابن عدي: "ولعدي بن الفضل أحاديث صالحة عن شيوخ البصيرة مثل أبيوب السخنيتي ويونس بن عبيد وغيرهما مناكير ما لا يحدث به غيره".

الحكم: عدي بن الفضل "متروك الحديث".

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (7/267،้องاء الكبير (3/267)، الجرح والتعديل (7/44)، المجرمون (187/3)،
الكامل لابن عدي (67/46)، تهذيب الكمال (148/5)، الميزان (62/62)، تقريب التسهيب (17/2)
(5) يونس بن عمرو البصري، تقدم في (221) وهو "ثمة ثبت".

(6) الحسن بن أبي الجعفر البصري، تقدم في (142) وهو "ثمة برسيل".

(7) أبو هريرة، عباد الرحمن بن صخر الصوسي، صحابي مشهور، تقدم في (128).

الحكم على إسناد الجراحية:

إسناده ضعيف جداً.

فهي عدي بن الفضل وهو متروك الحديث، وفيه أسيد بن زيد وهو ضعيف.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التحريج.

التخريج:
أخرجه البخاري في الإيام، باب علامات المنافقين (89/1، رقم 33)، وفي الشهادات، باب من أمر بإباحة العهد (289/5، رقم 2682)، وفي الأدب، باب قول الله تعالى: "بأي أُلَّفَ الَّذِينَ آمَنُوا أتَقُوا الله وَكُونُوا عِنَالصَّادِقِينَ" (60/576، رقم 576)، ومسلم في الإيام، باب بيان خصال المنافقين (87/1، رقم 56)، وأحمد في المسند (14/1، رقم 1085)، وأبو عوانة في المسند (11/40، رقم 262)، جميعهم من طريق نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه.

وأخرجه مسلم في الموضع السابق (79/1، رقم 59)، وأحمد في المسند (81/15، رقم 815)، وأبو عوانة في المسند (144/1، رقم 30/3)، وأبي حبان في صحيحه (490/1، رقم 357)، وأبي بن منده في الإيام (6/2، رقم 406) جميعهم من طريق سعيد بن المسبب.
كلاهما (مالك بن أبي عامر، وسعيد بن المبيب) عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه:

ومثله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو:

أخرج البخاري في الإمام، باب علامة المنافق (8/81 رقم 42)، ومسلم في الموضع السابق (8/81 رقم 58) مرفوعاً بلفظ: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اتبعن خان، وإذا حثت كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. واللفظ للبخاري.

خلاصه الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف. أخرجه الشيخان، كما أن له شاهدًا من حديث عبد الله بن عمرو. وهو أيضًا حديث منقطع عليه، تقدم تخريجه.
265 - أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة (1)، حدثنا أبو الطاهر/ حَبِيرُ بن عَرْقَةٍ (2)، حدثنا عروة بن مروان (3)، حدثنا ابن المبارك (4)، عن عاصم الأحول (5)، عن أنس بن مالك (6) - رضي الله عنه - قال:

قال النبي ﷺ: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى".

(*) سُقَطْ هذا الحديث من (ظ) .

ترجم الرواة:
(1) محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغاصي. تقدم في (146)، وهو: "ثاني ثبت".
(2) خيَّر بن عروة البصري. أبو الطاهر البصري.
روى عن: عبد الله بن صالح الكاتب، وعروة بن مروان، ويحيى بن بكير، وغيرهم.
روى عنه: علي بن محمد الواسع، أبو يعقوب الأذري، والطيراني، وغيرهم.
وقتاه: توفي سنة (283هـ).

آقوال العلماء فيه:
قال الذهبي في السير (4/138): "المحدث الصدوق".
للحكام، وصفه الذهبي بالمحدث الصدوق، ولم يرد فيه جرح، فأقول أنه صدوق.

مختصراً: ترجمته:
(3) عروة بن مروان الجوزي. العروة الجزار، أبو عبد الله.
والجوزي: يُقسم الجم والواو الساكنة وفي آخرها الزاي نسبة إلى جزء وهي قريبة من قرى الهكاري جبال فوق الموصل.
والأعراف: بكسر العين المهملة، وسكون الاء، وفي آخرها الاقاف، نسبة إلى عرفت وهي بلدة تقارب طرايين الشام.
والأعراف: يفتح الجم وتشديد الاء بعدها ألف وفي آخرها راء أخره مهملة، نسبة إلى عمل الجرار.
روى عن: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن عمر الرقي، وعبيد الله بن الأشدق، وغيرهم.
روى عنه: خير بن عروة، وأبو بكر محمد الوزان الرقفي، وسعيد بن عثمان النخوسي، ويوسف بن عبد الأعلى، وغيرهم.
وقتاه: لم أقف على سنة وفاته.

آقوال العلماء فيه:
القرآن الكريم:
لفظهم: "كان أميًا، ليس بالقوي في الحديث".

الحديث:
ورد في حديث عرف بن مروان (ضعف).

ملخص توجيهات:
الجرح والتعديل (6), الأنساب (37, 38), الأنباء (84, الأنساب (4), الأنباء (6).

비전의 اعتقال (3, 64-65, 164-165).

(4) عبّد الله بن المبارك عن ياصيف، أبو عبيد الرحمن الحنفية، الترمذي، البخاري.

روى عن: عاصم الأحول، وعمرو بن محمد العمري، والسفيان، وأحمد بن زيد، وأبي المبارك.

وعلقه: "كان رحمه الله كيسناً متكبناً ثقة وكان عالماً صحيح الحديث".

وقال ابن خرّاج: "ثقة".

وقال أحمد بن حكيم: "لم يكن أحد في زمن ابن المبارك أطلق للعلم منه".

وقال شعبة: "ما قدم علينا أحد مثل ابن المبارك".

وقال ابن حرّر: "ثقة ثبت قفيه عالم جواهد مجاهد جمعت فيه خصال الأخر، من الثامنة".

الحکم: "عبد الله بن المبارك "ثقة ثبت قفيه".

ملخص توجيهات:
التاريخ الكبير (212/50), الأجرح والتعديل (179/1), السير (78/8), تذكرة الخفاف (175/1), تأريخ التهم (119/6), خلاصة تهذيب الكمال (211), شرارات ج (295/1).

(5) عاصم بن سهيلان الأحول، أبو عبيد الرحمن البخاري.

روى عن: أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، وأمام الشعبي، وحذيفة بن سيرين، ومحمد بن سيرين، وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن المبارك، وشعبة، والسفيان، وكشية، ومصر، ومغيرة، ومحمد، وعبدو الله.

وقال: "مات بعد سنة أربعين ومانة".

ملخص توجيهات:

- قال القرآن الكريم: "كان أميًا، ليس بالقوي في الحديث".
- وقال الصحابي: "ليس بالقوي في الحديث".
- الحکم: "عرف بن مروان (ضعف).
- ملخص توجيهات: الجرح والتعديل (6), الأنساب (37, 38), الأنباء (84, الأنساب (4), الأنباء (6).
- ميزة الاعتقال (3, 64-65, 164-165).

(4) عبّد الله بن المبارك عن ياصيف، أبو عبيد الرحمن الحنفية، الترمذي، البخاري.

روى عن: عاصم الأحول، وعمرو بن محمد العمري، والسفيان، وأحمد بن زيد، وأبي المبارك.

وقال ياصيف معيي: "كان رحمه الله كيسناً متكبناً ثقة وكان عالماً صحيح الحديث".

وقال ابن خرّاج: "ثقة".

وقال أحمد بن حكيم: "لم يكن أحد في زمن ابن المبارك أطلق للعلم منه".

وقال شعبة: "ما قدم علينا أحد مثل ابن المبارك".

وقال ابن حرّر: "ثقة ثبت قفيه عالم جواهد مجاهد جمعت فيه خصال الأخر، من الثامنة".

الحکم: "عبد الله بن المبارك "ثقة ثبت قفيه".

ملخص توجيهات:
التاريخ الكبير (212/50), الأجرح والتعديل (179/1), السير (78/8), تذكرة الخفاف (175/1), تأريخ التهم (119/6), خلاصة تهذيب الكمال (211), شرارات ج (295/1).

(5) عاصم بن سهيلان الأحول، أبو عبيد الرحمن البخاري.

روى عن: أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس، وأمام الشعبي، وحذيفة بن سيرين، ومحمد بن سيرين، وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن المبارك، وشعبة، والسفيان، وكشية، ومصر، ومغيرة، ومحمد، وعبدو الله.

وقال: "مات بعد سنة أربعين ومانة".

ملخص توجيهات:
قال أبو حامد: «صالح الحديث».

وقال أحمد بن حنبل: «عاصم الأحول من الحفاظ للحديث، ثقة».

ووثقه علي بني المديني وقال مرة: «ثبت».

ووثقه ابن معين وغيره والعجل.

ووثقه ابن سعد زراد:

«كان من أهل البصرة، وكان يتولي الواليات، وكان بالكوفة على الحسبة في المكابي والأوزان، وكان قاصيًا بالدمان لأبي حفر».

وقال الذهبي: «ثقة من الحفاظ».

وقال ابن حجر: «ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا الناس، وكان برهان دخوله في ولاية».

الحكم: عاصم الأحول: «ثقة».

مصدر نزمه:

التاريخ الكبير (3/485)، الجرح والتعديل (397/2)، السير (13/1) - 15/1، تذكرة الحفاظ.

الكمال (186).

(4) أنس بن مالك، صحابي جليل تقدم فيه (149).

الحكم عليه: إسناد الجرحاء.

إسناده ضعيف من أجل عروة بن مروان.

التخريج:

أخرج الطبراني في المعجم الكبير (1/58، 2/48، وفي الصغير (172/2، 428) عن خبر بن عروة بن جعفر.

قال الطبراني: (لم يروه عن عاصم إلا ابن المبارك، تفرد به عروة بن مروان الرقي).

والحديث عن أنس طرق.

فأخرج أبو داوود في سنن (كتاب السنة، باب في الشفاعة) (5/1، 672)، وأحمد في المسند (242/39، 93/2، 428)، وأبو حنيفة في التوحيد (243/62، 62/62)، والأخير في الشريعة (248)، والأخير في المستدرك (10/71، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (1/70، 149)، جميعهم عن طريق أشعث الخدائي.

وأخرجه الترمذي في صفه القيامة، باب 11 (625/4، 622، 283، 285/1، 285/2، 428، 427)، والأخير في المستدرك (187/1، 198/1) عن طريق ثابت.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه).
وقال الألباني في ظلال الجنة: (حديث صحيح، ورجاله ثقات رجال البخاري ...). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (6/294 رقم 236) والخاكم في المستدرك (6/1 رقم 294) من طريق قنادة.

ثلاثتهم: (أشعمت الحداني، وثابت وقادة) عن أنس مرفوعاً مطلاً.
ولمنه شاهد من حديث جابر بن عبد الله.
أخره الطيالسي، في مسند (2/50 رقم 177)، ومن طريقه الترمذي في جامعه، صفة القيامة، باب 11 (4/255 رقم 1436 مرفوعاً مطلاً).
قال الألباني في تخرجه المشكاة (2/558/1 رقم 559): (وهو حديث صحيح).

خلاصة الحكم:
الحديث يرتفع إلى درجة الصحة، يتبعدها، كما أنه شاهدًا صحيح، تقدم تخرجه.

شرح العريض:
الشفاعة لغة:
اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء، أثاث وتنقل، والشفع ضد الوتر، قال تعالى: "والشفع والوتر" (النgrad; 2). انظر: معجم منفردات القرآن (ص. 27)، والصحاح (3/238)، ومختار الصحاح (ص. 20).
والشفاعة اصطلاحًا: "التواضع للذين بجلب منعة أو دفع ضررة".
انظر: العقيدة الواسطة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (ص. 188).
266 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي بن الحسين (1)، حدثنا محمد بن زكريا (2)، حدثنا عبيد الله بن محمد (3)، حدثني معاذ مولى بني سعد (4)، قال:
كتب الحسن (5) إلى عمر بن عبدالعزيز (6) وهو أمير المؤمنين:

"بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد:

فإن الحضرة حارٍ بطحٍ، وليست بحارة إقامة. وإنما أهْبِطَ أَطْرَامُ - عليه السلام
- إليها عقابٌ في رحيمٍ من لا يحربُ ما ثوابٌ الله، أنها ثوابٍ، ويحسبون من لا
يحربه ما عقاب الله أنها عقاب، ولها في كل حين صرعته، فلما فراغ منها
تُكرَّها، والخِنكُ من تَفْرَقُها، فتكون فيها يا أمير المؤمنين كالمحاوِليـ.
جَرْحِه يصبر على أمم الصوار مخافة طول البلاء، فإن الأفاضل فيهما ملبسهم
بالاقتصاد، ومشتاقهم بالتواضع، ومنطقهم بالصواب، خصموا الله - جل جلاله -
بالطاعة، فمضوا غاصدي أبحارهم عن محارم الله - عز وجل - وأقفا
أسمائهم وعلى أواخر الله - عز وجل - نزلت أنفسهم في البلاء، كما نزلت
في الزِّفال، ونظـ: بالقصص، لو زاو الأهلة، فكتب الله - عز وجل - عليهم
لم تسافر أرواحهم في أجسادهم شوقاً إلى الثواب، وخوفاً من الخسـ.
عظموا الخالق فِي أنفسهم، وصغروا المخلوقين في همهم."

(*) سقط هذا الأثر من (ظل).

ترجيح الرواة:
(1) أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن الورد الكحلاطي.
(2) محمد بن زكريا بن عمرو الخليلي.
(3) إسماعيل بن محمد بن عاصفة.
(4) محمد بن مولى بن مهدد.
(5) الحسن بن أبيج، الحسن البصري.

تقرير الرواية:
(1) هو مجهول.
(2) هو مجهول.
(3) هو مجهول.
(4) هو مجهول.
(5) هو مجهول.
(6) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي الخاس العفو:
أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عمرو بن الخطاب، ولي إمارة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فدف مع الخلفاء الراشدين، من الرابعة مات سنة (101هـ)، ولم أربعون سنة، ومدة خلافته ستنتان ونصف.
مصادر ترجمته: تهذيب المكمان (386/5ـ 372ـ)، الترقيم (2/4)ـ.

الحكم على الإسناد:

التفحیض:
أخرجه أبو نعيم في الخليلة (312/6ـ 313)ـ عن محمد بن بدر، حدثنا حماد بن مدرك، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا محمد بن يزيد الأدمي، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن أبي الأسود، عن الحسن بن.
فيه: إبراهيم بن عبد الله بن أبي الأسود، ترجم له في اللسان (1/7ـ) وقال: قال البخاري: فيه نظر، وقال الأزدي: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن عدي: ليس معروفا، وهو عزيز الحديث جدا، وإنما ذكر له عن ابن أبي نعيم مقطعات، أرجو أنه لا يتأسر به.
وقال الفسيسي في المعرفة والتاريخ (594/1)، حدثنا ابن عثمان، أخبرنا عون، عن معاصر، قال: كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز، أما بعد.
فكان آخر علنه الموت، قد مات.

لم أجد في ترجمة الحسن البصري من يروي عنه اسمه: معاصر، وكما هو ظاهر من السياق.

يعتقد أن تكون حكايته، وليس سماعاً مباشراً من معاصر، عن الحسن.

وأورد ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص: 162ـ 163ـ)ـ قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث بن سعد، قال: أخذتها من الليث بن سعد، رسالة الحسن بن أبي الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى ثم ذكره.

خلاصة الحكم:

الأثر يرتفع إلى درجة الحسن لوجود المتابعة.

شرح الغريب:
ظعن: (النظر واعين وئاون أصل واحد صحيح يدل على الشخوص من مكان إلى مكان.

نقول: ظعن يطعن طعنة وطعن، إذا شخص.

قال الله سبحانه: {جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جلود الأئام بيوتاً

تستأجنوا يوم طعنة يوم إفتمتكم (النحل: 80).

انظر: معجم مقيييس اللغة (3/465).

صرعي: {صرع: الصاد والراء وعين أصل واحد يدل على سقوط شيء إلى الأرض عن

مراس اثنين. ثم يحمل على ذلك ويشتق منه.

من ذلك: صرع أرجل صرعًا، وصارعه مصارعة، ووجل صرع.

انظر: معجم مقيييس اللغة (2/342).
267) أنشد النبي أبو علي محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري، قال:

أنشدني بكر بن أحمد بن سعدة الهاشمي، قال: أنشدني أحمد بن عبدة

الضبي (2)، قال: أنشدني أبو علي الفضيل بن عياض (4):

يا آينها الحساب فيما حصول ما تطلبه القوى،
وال أمر وقائكم مستغفر

مقلت. عند البحث تبين لي أن أبا تعني الأسهماني روى عنه في سبعة مواضع في مستخرجه على صحيح مسلم.

انظر مثالاً: (1/138، 162، 296، 98/2، 237، 251) (3/16، 32/16، 124/3).

الحكم: لم أجد فيه جريحاً ولا تغذيلاً عن أحد من العلماء، فهو مجاهيل الحال.

(2) يذكر ابن أحمد بن سعدة الهاشمي (1)

- قال حمزة بن يوسف السهمي: سألت الدارقطني عنه، قال: "ثقة فاضل زاهد".

الحكم: "ثقة".

ملاحظات توجيه:

سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني (ص 180، رقم 216).

(3) أحمد بن عبيد بن موسى الصنحجي، أبو عبيد الله البصير.

روى عن: سفيان بن عبيدة، ومحمد بن زيد، ويزيد بن زريع، وفضيل بن عياض، وحنف بن جمع،
وأبي علامة الفروي، وبحي بن سعيد القنطور، ومغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وغيرهم.

(*) سبعة من (ظل)
قال محمد كتاب سؤالات حمزة بن يوسف السهيمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل، 

الشيخ موفق بن عبد الله بن عبد القدر : "لم أقف على ترجمته".

روى عنه : الجماعة سوي البخاري، ويحي بن مخلد الأندلسي، وزكريا بن يحيى الساجي، وعبد الله بن أحمد بن حبل، وأبو زرعة الرازي، وأبو حائم الرازي، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.

وفاته: توفي سنة (٢٤٨ه). 

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حامد ابن خزيمة، والحاكم، ومسلمة بن قاسم الأندلسي : "ثقة".

- وقال ابن خراش : "تكلم الناس فيه".

- وقال النسائي : "ثقة"، وقال في موضع آخر : "صدق لا ي背着".

- وقال الذهبي : (قال ابن خراش) : "تكلم الناس فيه"، فلم يستدع ابن خراش في قوله هذا، فالرجل.

حجة.

- وقال ابن حجر : "رقم بالنصب*، من الغاشرة".

وقال أيضًا : "روى عنه البخاري في غير الجامع، والبزار، وأبو يعلى، وتكلم فيه ابن خراش، فلم ينتفت إليه أحد للمذهب".

قلت: هو : "ثقة"، إذ لم يصح رمزي بالنصب، وقد روى عنه الجماعة سوي البخاري، ووقعه أبو حامد، والنسائي، وأبو خزيمة، والحاكم، ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وقال الذهبي، حجة.

مصادع ترجمته:

الجرح والتعديل (١/٩٢)، تهذيب الكمال (١/٥٩)، ميزان الاعتدار (١/٢١)، التثريب (٢/٠١).

تهذيب التهذيب (١/٥١).

(٤) الفضيل بن عيسى بن مسعود بن بشير، أبو علي، النعمي، البكري، البخاري، الخراساني.

روى عن: الأعمش، ومنصور بن المتنز، ويحي بن عبد الرحمن، وحسن بن عبد الرحمن، ويحي، 

 보면 عبد الأنصاري، وحَمِيد الطويل، وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن المبارك، ويحي بن عبد القطن، وعبد الرحمن بن مهدي، وسفيان بن عبيدة، 

وعبد الرزاق، والأسيء، وعبد الله بن وهب، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (١٨٧ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد : "كان ثقة ثناً نبيلاً فأصاباً عليه ورعًا، كثير الحديث".

- وقال سفيان بن عبيدة : "ثقة".

- وقال أبو حامد : "صدق".

- وقال ابن النسائي : "ثقة".

- وقال سفيان بن عبيدة : "ثقة".

- وقال سفيان بن عبيدة : "ثقة".

- وقال أبو حامد : "صدق".

- وقال ابن النسائي : "ثقة".

- وقال سفيان بن عبيدة : "ثقة".

- وقال ابن النسائي : "ثقة".

- وقال سفيان بن عبيدة : "ثقة".
(*) النصب: "مذهب تدين به الناصية من الخوارج. وهو نصب العدا للخليفة علي بن أبي طالب".

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (2/369).

- وقال الدارقطني: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة عابد إمام ممن الثامنة".

الحكم: "ثقة".

محاصرة توجيهات الطبقات الكبرى لابن سعد (5/376)، إجرام والعفرين (77/3)، الأربعين في شيوخ الصوفية (1289 -

الحكم عليه: الإسناد سنه ضعيف فيه: أبو علي محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري

وهو مجهول الحال.

التحرير:

أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (4/563) من طريق سليمان ابن إبراهيم بن محمد،

عن محمد بن إبراهيم الخرجاني به كتبه.

وعنده (القوط) بدل (القوط).

دراسة الألفاظ الشعرية:

(أ) مقارنة ألفاظ الخرجاني بألغاز غيره:

لفظ ابن عساكر يقل لفظ الخرجاني. إلا أن عنده (القوط) بدل (القوط).

(ب) شرح الخرجاني:

غيبه: ضلاله.

انظر: مختار الصحاح (ص 429).

القوط: الطعام الذي يحفظ الحياة.

انظر: النهاية (1/18).

جلّ: غضب.

انظر: مختار الصحاح (ص 95).

(ج) الفكرة:

وجه الشاعر خطايه لكل غافل عن الموت بطلب الدنيا وملذاتها بأن غاية ما يحصل عليه
الإنسان من سعيه وراء الدنيا هو مقدر ما يستهلكه من طعام وشراب، وحذر الشاعر بما بعد الموت وهو الخساك الذي هو أشد من الموت.

(])[الحوض.

البيتان في الزهد، وهما من بحر مجزوء البسيط.

(])[البلاغة.

قوله: يا أبى الذاهب في غيبه.

شبه الغي - وهو الضلال - بأنه طريق يسلكه الإنسان ويكشي فيه يحسب ما عنده من الضلال والغي.
المجلس الثاني والعشرون (*)

626 هـ (10 نيسان)

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح (1)، حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي (2)، حدثنا عبدالله بن يزيد بن الصلت (3)، عن محمد بن إسحاق (4)، عن يزيد بن زرمان (5)، عن الزهري (6)، عن عروة (7)، عن عائشة (8)، رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ أكل الطبيخ (٦٦٩) بالرطبة.

(*) سقط هذا العنوان من النسختين وجاء مكانه بياض في النسخة (ب)، أما النسخة (ظ) فسقط العنوان والأحاديث.

(**) ما بين 두مقتيتين، بياض في الأصل، والمُحتَمل - والله أعلم - أن يكون الإسناد كالآتي.

أخبرنا أبوبكر بن محمد بن محمد بن عبداللّه بن حمزة البغدادي، بانتخاب أبي علي الخاقان، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح (1) الحديث)، لأن الجريجاني، روى أحاديث في مجالس أخرى بهذا الإسناد، انظر: حديث رقم (١٤٩) (١٨٠).

(*** في كتاب الأصول (الطبيخ) بدلاً من (الطبيخ).

ترجم الرواة:

(1) يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي، تقدم في (١٦٩) وهو: «صدوق».

(2) محمد بن عبد العزيز الواسطي. المعروف بابن الواسطي، أبو عبدالله الجهفي.

روى عن: مروان بن معاوية الفزاري، وخصب بن ميسرة، وشعبة بن إسحاق.

روى عنه: موسى بن سهل الرملي، وعلي بن داود القطري، وأهل الشام.

وفاته، لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال أبو حاتم: «آدركت ولم يقض لي السماع منه، كان عنده غرائب، ولم يكن عندها بالمحمود هو إلى الضعف ما هو».
· قال أبو زرعة: «ليس بالقوى».
· وقال البراز: «لم يكن بالحفاظ».
· وقال ابن حجر: «صودق يهم من العاشرة».
· الحكيم: محمد بن عبد العزيز الواسطي: «ضعيف».

· مساحة ترجمته:
التاريخ الكبير (١٦٧/١)، الجرح والتعديل (٨/٨)، الأنساب (٣٦/٣)، ميزان الاعتدال (٦٢٨/٣).
التقريب (١٨٦/٢).

(٣) عبص الله بن يزيد بن السلمة الشيبانی:
روي عن: <دود بن قيس، محمد بن إسحاق,
روي عنه: محمد بن عبد العزيز الرمي وحده.
وقتاه: لم أقف على سنة وقته.

· آراء العلماء فيه:
· قال أبو حامد: «مكرك الحديث».
· قال أبو زرعة: «مكرك الحديث».
· وقال النسائي: «ضعيف».
· الحكيم: عبد الله بن يزيد بن السلمة الشيباني: «ضعيف».

· مساحة ترجمته:
اجرح والتعديل (٥/٦)، ميزان الاعتدال (٥٧٤/٣).
(٤) محمد بن إسحاق بن يسار، صاحب السيرة: تقدم ترجمته في الحديث رقم (١٨٠)، وهو: «صودق
حسن الحديث ولكنه يدلس»، وتدلبه من الطبقة الرابعة كما تقدم.
(٥) يزيد بن زينب الإسلامی: أبو روح المحدث.
روي عن: <أنس بن مالك، وسالم بن عبد الله، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن عبد الله بن عصر،
والزهري، وصالح بن خوات بن جبير، وأبي هريرة مرس.
روي عنه: <مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق، وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، وعبيد
الله بن عمر العميري، وجرير بن حازم، وزيد بن أبي أنيسة، ودؤود بن حصن، وعبد الله العمري، وغيرهم.

· آراء العلماء فيه:
· قال يحيى بن معين والنسائي والذهبي: «ثقة».
· وذكره ابن جعفر في الثقاف.
· وقال ابن حجر: «ثقة من الحامية، ورواية عن أبي هريرة مرسلا». 
الحكم: بزيد بن رومان: "ثقة، وروايته عن أبي هريرة".

مصطلح ترجمته:
التاريخ الكبير (8/321)، الجرح والتعديل (8/320، 260)، اثني عشر (7/215)، ترهيب الكمال (7/242)، الكاشف (7/246)، التقريب (7/264).

(6) محمد بن شهاب، الن.multi، تقدم في (215)، وهو: "ثقة حافظ متفق على جلاله وابناءه".
(7) عروة بن الزبير بن العوام، تقدم في (215)، وهو: "ثقة قلبه مشهور".
(8) عائشة بنت أبي Bakผขhurt، الشجاعة، أم المؤمنين، تقدم في (173).

الحكم على إسناد الترجمة:
إسناد ضعيف.

فيه: محمد عبد العزيز الواسطي، وعبد الله بن بزيد بن إسحاق بن يسار وهو محسن، ولم يصرح بالتحديث، وتدلبه من الطبقة الرابعة
كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.

التخريج:
أخيره النسائي في السن الكبيرة (4/167، 277) عن محمد بن مسلم بن وارق.
عن محمد بن عبد العزيز الواسطي به إثبات.
وعnde (البطيخ) بدل (البطيخ).
وأخيره أبو داود في الأطعمة، باب في الجمع بين لونين في الأكمل (4/176، 286) وقد
ومن طريقه البيهطي في السن الكبيرة (7/281)، وفي شعب الإيمان (5/11، 1994) من
طريق أبي أسامة.
وأخيره الطرمذي في الأطعمة، باب ما جاء في أكل البطيخ بالربط (4/280، 386، 1843، وحلمي في مسند (4/287، 372) وابن حبان في صحيحه (251، 165) والث培 في شرح السنة (7/293، 209)، ومن طريق سفيان.
وأخيره أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (2/273، 382) وآبأ نعيم في ذكر أخلاق أصبهان (101)، والبيهطي في شعب الإيمان (5/111، 5993) من طريق ويبهن خالد.
وأخيره أبو الشيخ أيضاً في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (3/248، 375) من
طريق قيس.
وأبو نعيم في الحلية (3/477) من طريق داود الطائي.
خمسهم: (أبو أحمد، وفیان، ويبهنق، ودقس، وداود الطائي).
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

807
قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

 وقال الحافظ في الفتح (572/8) : (سنده صحيح).

 ولما شاهد من حديث أنس بن مالك:

 أخرجه الترمذي في شمائل (ص 165 رقم 200) والنسائي في الكبرى (167/4 رقم 2736) وابن حبان في صحيحه (12/5 رقم 248) جميعهم من طريق وهب بن جرير.

 عن أبيه قال: سمعت حميداً يحدث عن أنس بن مالك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطبيخ، أو البطيخ بالرطب» … واللفظ لابن حبان.

 قال الحافظ في الفتح (572/8) : (سنده صحيح).

 تنبأه: عند الجرحاني، وأبي الشيخ برصم (178) «الطبيخ، وكذا عند ابن حبان برصم (5248) بالشك "بالبطيخ، أو الطبيخ".

 خلاصة الحكم:

 الحديث صحيح من رواية عائشة، لكن من غير طريق المؤلف.
269(*) - حدثنا أبو علي الحسين بن علي (١) ، حدثنا محمد بن زكريا (٢) ،
حدثنا قحطبة بن غذانة (٣) ، حدثنا حمزه القطلي (٤) ، قال : قال الحسن (٥) - رحمه
الله -:
"يا عجيبًا لقوم أمروا بالر자ك، ونوحوا (**) فيهم بالرجل، وحبس أولهم
على آخرهم، وهم فخووش يلببون".

(*) سقط هذا الأثر من (ظل).
(**) هكذا في الأصل، والصحح: ونودي.

ترجم الرواية:
(١) أبو علي الحسين بن علي بن الحسن، الواق، الكتروحه، تقدم في (١٥٠) وهو مجهول.
(٢) محمد بن زكريا بن صينار الغفيلي، تقدم في (١٥٠) وهو: "ضيف".
(٣) قحطبة بن غذانة بن الشيشي، أبو مهمر،
والجشعي: بضم المهم، وفتح الشين، وفي آخرها الميم، وهذه النسبة إلى قبائل.
روى عن: هشام الدستواني، وسعيد بن أبي عروبة، وحسام بن مسكد، وزيد بن داهيم.
روى عنه: محمد بن زكريا بن دينار الغفيلي.
وفاته، لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: "صدوق".
الحكم: صدوق.
مصابر ترجمه:
الجرح والتعديل (١٤٨/١). الأنساب (١١٦/٧)، الأنساب (١١٦/٧)
(٤) حزم بن أبي حزم القطلي، أبو عبيد الله،
روى عن: الحسن البصري، وجماعة.
روى عنه:
عبد الله بن المبارك، ومسدد، وموسى بن إسحاق، وسعيد بن منصور، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (١٧٥) هـ.
أفراء العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: "ثقة".
- وقال أحمد بن حنبل: "شيخ ثقة".
- وقال أبو حاثم: "هو من ثقات من تبكي من أصحاب الحسن".

الحكم: ثقة.

مصادر ترجمته:

الطبقات الكبرى لابن سعد (784/294)، اجلج والعدي (7/329)، العبر (6/202).

الشجرات (628/1).

(5) الحسن بن أبي الحسن البصري: تقدم في حديث رقم (142)، وهو: "ثقة فتية فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا".

الحكم عليه: الإنسانية.

سنده ضعيف، فيه:

أبو علي الحسين بن علي بن الحسين وهو مجهول، محمد بن زكريا بن دينار، وهو ضعيف.

التخريج:

أخرجه الدينور في المجازة (2/243، رقم 3)، عن أبي قلابة، حدثنا غسان بن المفضل الغلابي، حدثنا صالح المري، عن الحسن بن نحوه.

فيه صالح بن بشير بن وادع المري، ضعيف كما في التقويم (ص: 376).

واخبر أورده المبرد في الكامل (2/163)، والحاذري في البيان والتبين (2/223)، وابن الجوزي في الحدائق (2/165)، وعبد الحق الإشبيلي في العاقبة (ص: 111، رقم 169).
270) (*)حدثنا محمد بن محمد الجرجاني (1)، حدثنا عينية بن عبد العزيز
اليمني باليمين (2)، حدثنا عبد الله بن محمد البلوي (3)، حدثنا محمد بن صالح بن
التثأر (4)، حدثنا أبو عبيد الله عمر بن المتنى (5)، عن عونان بن الحكم (6) قال:
دخل كثير غزوة (7) على طلاحة الطلحات (8) عائداً فقعد عند رأسه، فلم يكلمه
لشدته ما له، فأطرق ملياً، ثم التفت إلى جلساءه فقال:
«لقد كان هطل السحاب، حلو الخطاب، قريب اليهاب، صعب القياح، إن سئل جان، وإن ضاع عاص، وإن حبا غمر، وإن أتله صبر، وإن فؤخر في، وإن ضاع بوز، وإن جذكه عليه غفر، سبب النبان جرهم بين، في الشرف، الفرع الكريم، والحبس الصغير، يدخل عطاءه، ويرفع جلساءه، ويرحب بأعضائه» ففتح طلاحة عينيه وقال:
«وبجلب يا كثيراً ما تقول؟» فقال:
يا ابن الضواحي من خزاعة والحدب، ليس المكارم وارتحك بنجاب،
فلت بساحتة الوقوف من الورك، فكأنها كانوا على ميهاب
لهؤم سيجاها وسبط غيرنا
قال فاستود جالساً وأمر له بعطية سنية، وقال: «هيه! لكي إن عشت في
كل سنة».

(*) سبت من (ظ) .

تزوجه الرجال: (1) محمد بن محمد بن عبد الله الحجازي، أبو الخمين، «فصلة» تقدم في (151) وهو «ثقة».
(2) عينية بن عبد العزيز اليماني، أبو علي، لم أقف على توجيه.
(3) عبيد الله بن محمد البلوهي، يفتح الباب rencontية واحدة، واللائم، وفي آخرها النوا، نسبة إلى بلاء.
وي هي قيلة من قضاة.
روى عن: عماد بن يزيد.
أقوال العلماء فيهم:
قال الدارقطني: "يضع الحديث".
الحكم: وضاء.
مصادر ترجمته:
ميسان الاعتدال (26/1991)، الكشف الحديث عمن زُمّي بوضع الحديث (من 232)، ترجمة رقم (403).
اللسان (4/199).
(4) محمد بن صالح بن منهان الباهلي، أبو عبد الله ابن النطاق، الكاشي، ولهه، أبو الثعالب.
روى عن: أبيه، وأبي سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وأسّد بن عمرو
البجلي، وعون بن كهتم بن خسند، ومعشمر بن سليمان، والواقدي، وأبي الحسن المدائني،
وغيرهم.
روى عنه: العباس بن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن أحمد بن يونس، وإنابي الدنيا، وأحمد بن
علي الخزاز، وأي بجر، والهشيم بن خلف، وأي بن صاعد، ومحمد بن هارون الحضري، وأخرون.
وفاته: توفي سنة (562هـ).
أقوال العلماء فيه:
قال الخطيب البغدادي: "قدم بغداد، وحدث به، وكان إخباريًا نسائيًا، راوية للسير، وله كتاب
الدولة، وهو أول من صنف في أخباره كتابًا".
وقال ابن حجر: "صدوق، أخباري، من الحادية عشرة".
الحكم: "صدوق".
مصادر ترجمته:
(5) مهير بن المثنى، أبو عبيدة الدين، البصير، النحوي.
روى عن: هشام بن غزرة، وأبي عمرو بن العلاء، وروية بن الحاج، وغيرهم.
روى عنه: علي بن المدني، وأبي عبيد الناسري، وأبو إبراهيم سلام، وأبي إبراهيم الموصلي، وأبو العيناء،
وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (592هـ).
أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معيص: "ليس به يُسأل".
- وقال الدارقطني: "لا يُسأل به إلا أنه يُنهم بشيء من رأي الخوارج".
- وقال المارد : "كان أعمل القوم".
- وقال الذهبي : "قد كان هذا المرء من بحور العلم، ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله، ولا العارف بسنة رسول الله ﷺ، ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد، بل وكان معافي من معرفة حكمة الأوانى، والمنطق وأقسام الفلسفة، وله نظر في المقول، ولم يتعنا شيئاً من عوالي روايته".

الحكم: معمر بن المشت : لا يأس به. كما قال بذلك الدارقطني.

مصادر ترجمة:


6) عوانة بن الحكم بن عياض. أبو الحكم الكوفي.

روى عنه: هشام بن الكليب، وغيره.

وفاته: توفي سنة (58هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال الذهبي: "كان صدوقاً في نقله".

قال في وصي الفارغ: "أخبار كبير.".

الحكم: عوانة بن الحكم "صدوق".

مصادر ترجمة:

السيرة (7/201)، لسان الميزان (4/286)، شذرات الذهب (2/43).

7) مصتبر بن عيسى بن أحمد بن الأسود. بن عامر بن عو营地. أبو حضر الخزاعي.

وهو من فحول شعراء الإسلام، وكان غالبًا في التشبيخ، ويتولى بالرجة والتناسخ (.).

وكان مهتمًا بشعرًا، وكان من أئمة الناس وذمهم بنفسه على كل أخذ.

وفاته: توفي سنة (505هـ) في ولاية يزيد بن عبد الملك.

مصادر ترجمة:


8) مطولة بن عبيد الله بن حلق بن سهيل بن عامر الخزاعي. المعروف بطلالة الطلحات. أبو المطرف.

الجزء، أحد الأجداد، أمير سجستان.

توفي سنة (62هـ).

- وقال الجاحظ : "لم يكن في الأرض جماعي ولا خارجي أعلم بجميع العلوم من أبي عبيدة".

- وقال يعقوب بن شيبة: "سمعت علي بن المديني ذكر أبا عبيدة فاحسن ذكره، وصح روايته، وقال :

"كان لا يحبك عن العرب إلا الشيء الصحيح".

- وقال الذهبي: "قد كان هذا المرء من بحور العلم، ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله، ولا العارف بسنة رسول الله ﷺ، ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد، بل كان معافي من معرفة حكمة الأوانى، والمنطق وأقسام الفلسفة، وله نظر في المقول، ولم يتعنا شيئًا من عوالي روايته".

الحكم: معمر بن المشت: لا يأس به. كما قال بذلك الدارقطني.

مصادر ترجمة:


7) مصتبر بن عيسى بن أحمد بن الأسود. بن عامر بن عو营地. أبو حضر الخزاعي.

وهو من فحول شعراء الإسلام، وكان غالبًا في التشبيخ، ويتولى بالرجة والتناسخ (.).

وكان مهتمًا بشعرًا، وكان من أئمة الناس وذمهم بنفسه على كل أخذ.

وفاته: توفي سنة (505هـ) في ولاية يزيد بن عبد الملك.

مصادر ترجمة:


8) مطولة بن عبيد الله بن حلق بن سهيل بن عامر الخزاعي. المعروف بطلالة الطلحات. أبو المطرف.

الجزء، أحد الأجداد، أمير سجستان.

توفي سنة (62هـ).
(*) التناسب: (أحد المعاني الرائمة التي يُقصد بها إنشال الروح من بدن قد مات صاحبه إلى بدن آخر).
لمخالق حي، إذن، كان أم حيًا، وذلك لشك الروح الفرصة بعد الفرصة لكي تتطور من أدرانها على أساس أن الحياة قصيرة وليد من إعطاء الروح وقتًا كافٍ لكي تتحرر من أخطائها. انظر: الموسوعة المبرسة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (120/4).
وصاحب ترجمته:

تهذيب الكمال (2/105) - التقييم (27/8).

الحكم على الإسناد:

إسناه موضوع في: عبد الله بن محمد البلوي: وضع.

التحرير:

أخبره ابن عساكر في تاريخ دمشق (25/4) من طريق سليمان بن إبراهيم بن محمد، وسهل بن عبد الله القارئ، وأبي بكر محمد بن علي الأبهري، وأبي طالب أحمد بن محمد البه.

أعيدتهم عن محمد بن إبراهيم الجرجاني به يطلب.

وذكره المزي في تهذيب الكمال في ترجمة طلحة الطلحات (2/5) من طريق أبي عبادة معمر بن المتنى بن بحاو.

والبيت الأخير مذكور في ديوان كبير عزة (ص 9).

دراسة الأعاني الشعرية:

أ- مقارنة ألفاظ الإرجاني بآلفاظ غيره:

- جاء بداية الكلام في تاريخ دمشق، وتهذيب الكمال: «لقد كان بحرًا، وغيّما، ماطرًا، ولقد كان هتل السحاب، . . . .».

بينما سقط هذا من المخطوطة.

- ووجهاء عند الإرجاني: «وإن صارع برز».

وعبد ابن عساكر والمزلي: «وإن سارع بدر».

- ووجهاء عند الإرجاني: «سبط البلان».

وعبد ابن عساكر والمزلي: «سباب البلان».

- ووجهاء عند الإرجاني وعبد ابن عساكر والمزلي: طلحة الطلحات.

وأما عند كبير عزة: عبد العزيز.

- وكانت الألفاظ في ديوان كبير عزة مختلفة تماماً فيها.
دخل كثير على عبد العزيز وهو مريض وأهله يتمتنون أن يضحك، فلمما وقف عليه قال له:

ووالله أنها الأمير لولا أن سوترك لا يتم بأن تسلم وأسقم لدعاوتي ربي أن ينصرف ما بك إلي، ولكنك أسأل الله لك أنها الأمير العافية، وأي في كفاك النعمة».

فضحك وأمر له بالمال، فقال كثير:

ونحوه سبليا وسيط غرينا،
لست التشكيك كان بالله،
أو كان يقبل فحيدة لفسحته،
بالمعاملة من طرفه، وتلءعه.

ب) شرح الغريب:

هطل : (كلمة تدل على تتابع في قطر وغيره، و أطلق المطر هطلانًا : تتابع).

انظر : معجم مقاتيس اللغة (5/6).

حب : (الحب : هو الغَرْب والدنون، وكل دان صاب).
وبه سُبْحَة حُب السُّهْبَان، لدناه من الأفق.

وجه رجل : إذا أعطيه حبّة وحبّة، وهذا لا يكون إلا للتألف والتنزيج).

انظر : معجم مقاتيس اللغة (5/2).

بجاد : (البُجِاد : حماس السيف، لأنه يعلو العائق).

انظر : معجم مقاتيس اللغة (5/3).

الوفود : (جمع وفد، وهو مجمعة من الناس).

انظر : معجم مقاتيس اللغة (6/2).

الوزير : (الخليق أو الناس).

انظر : معجم مقاتيس اللغة (6/1).

نعوذ : (نزور).

انظر : مختار الصحاح ص (4/5).


(ب) الموضوع

الأبيات في مذب طلحة الطلاحات، رحمة الله تعالى.

815
(الفكرة:

يخاطب الشاعر ممدوحه واصفاً إياه بالكرم الشديد فهو من أشراف قبيله خزاعة فهو من أصل كريم ومن بيت المكارم، والوفود تتوجه إليه بكثرة لما تجد عنده من الكرم وقد اجتمعت هذه الوفود اليوم لتنوره في مرضه وهي تتمنى أن يكون المرض فيها وليس فيه. والمديح هنا فيه

(المحروم:

الأبيات في المديح، وهي من البحر الكامل.

(البلاغة:

(يا ابن الذوات من خزاعة) : شبه أهل الشاعر بالذوات على سبيل الاستعارة

التصريحة. فقد حذف المشبه وصرح بالمشبه به.

وشبه المكارم بتوب يرتدي.

(ليت التشكيك كان بالموارد) : كتابة عن حب الزائرين للمسور لدرجة أنهم يشمنون أن

المريض فيها وليس فيها.
المجلس الثالث والعشرون

271ـ) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم(1)، حدثنا أبو غنيمة أحمد بن الفرج الحجازي بحمص(2)، حدثنا بقية بن الوليد(3)، حدثنا يحيى ابن سعد(4)(5)، عن خالد بن معدان(6)، عن المقدام بن معدى كرب(7). ـ رضي الله عنهـ. قـال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"إن الله يبارك وتعالى وصحتكم، ثم يوصيكم بباباكم، ثم يوصيكم بالأقرب والأفلاقرب".

(*) سقط هذا الحديث من (نظ).

(**) في كتاب الأصول: يحيى بن سعد وهو الصواب، ويعتذر دليله في الترجمة. وما وقع في الإسناد من قوله (يحيى بن سعد) خطأ: لا يبعد أن يكون خطأ من الراوي وهو بقية بن الوليد، أو الراوي عنه، أو من الناسخ، وهو الواضح؛ لأن من رواه من طريق بقية ذكره على الصواب، فيبعد أن يكون خطأ منه، وانا هنا هكذا.

ترجم الرواة:

(1) أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (127)، وهو «ثقة».
(2) أبو غنيمة أحمد بن الفرج الحجازي، تقدم في (189)، وهو «ضعف».
(3) بقية بن الوليد الحمصي، تقدم في (169)، وله، هناك أن بقية ثقة.
(4) ـ إذا روى عن النافع.

ب) وتبيل روايته إذا جاءت باللفظ تفيد السماع فطلاً ؛ أما إذا جاءت بالمنعنة وتحوها فلا تقبل.

(5) كما تقبل إذا جاءت عن أهل بلد معين وهو الشام.

(6) الحكم: إن رواية بقية في هذا الحديث توافرت فيها شروط العلماء، في قول حديثه، فهو هنا حجة.

(4) يحيى، يكسر المهملة، ابن سعد السحولي، أبو خالد الحمصي.

والسخولي: يفتح الناس وضم الهاء المهملتين بعدهما الواو، وفي آخرها اللام.
نصية إلى سخول، وهي قرية باليمن.
روى عن: خالد بن معدان، ومكحول الشامي، وغيرهم.
روى عنه: معاوية بن صالح، وبقية بن الوليد، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم.
وفاته: لم تُقَد على سنة وفاته.
أقوال العلماء فيه:
- قال محمد بن سعد والسناي: "ثقة".
- وقال أحمد بن حبل: "ليس بالشام أثبت من جربير إلا أن يكون يحيى بن سعد".
- وقال أبو حامد: "صالح الحديث".
- وقال الذهبي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة ثبت، من السادسة".
الحكم: يحير بن سعد "ثقة ثبت".

مصادر ترجمته:
الجرح والتعديل (4/236/3)، الأنساب (329/1)، تهذيب الكمال (101/1)، التقرير.

(5) خالد بن سعد - يفتح فيسكون - ابن أبي كريبر - أبو عبيد الله - الككعجي، الحمصي.
روى عن: المقدام بن معد يكرب، وأبي أمامة الباهلي، وابن عمر، ومعاوية، وعبد الله بن عمرو، وثوبان، وأخرون.
روى عنه: يحيى بن سعيد، وفضل بن فضالة، ومحمد بن إبراهيم التيمي، صفوان بن عمرو، وثور بن.
وفاته: توفي سنة (106ه).
أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد والميخ ويغوب بن شيبة وابن خراح والسناي: "ثقة".
- وقال الذهبي: "ثقة كبير، ثبت، مهيب، مخلص".
- وقال ابن حجر: "ثقة، عادم، يرسل كثيرا، من الثالثة".
الحكم: خالد بن معدان : "ثقة يرسل كثيراً".

مصطلح ترجمته:

الجرح والتعديل (2/3) ، المراسيل لابن أبي حاتم (ص 52 - 53 رقم 182) ، الأنساب (118/5).

السير (4/526 - 541) ، الكاف (4/123) ، التقريب (218/1).

(6) الوضاع بن محمد بن عمرو بن يزيد المكحلاط.

صحابي مشهور ، روى عن النبي ﷺ عدة أحاديث.

وروى عنه : خالد بن معدان ، وشريح بن عبيد ، والحسن بن جابر الكندي ، وعبد الرحمن بن أبي عوف ، وسليم بن عامر ، والشعبي ، وأبي يحيى بن المقدام ، وحفيده صالح بن يحيى ، وأخرون.

نزل الشام ، وتوفي بحمص ، سنة 87هـ ، وعمره 91 سنة.

مصطلح ترجمته:

الإصابة (6/161) ، التقريب (272/2).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناده ضعيف.

فيه : أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي ، وهو ضعيف.

التخريج:

أخرجه البهتفي في السن الكبيرة (179/4) عن أبي عبدالله الحافظ ، وأبي سعيد بن أبي عمرو ، وأبي بكر القاضي.

ثلاثتهم عن أبي العباس محمد بن يعقوب به فلسط.

وأخرجه البخاري في الآداب المفرد (ص 37 رقم 38) ، والطبراني في المعجم الكبير (20/270 رقم 327 م) من طريق حيوة بن شريج.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الأخاد والثنائي (393/4 رقم 2441) ، والطبراني في المعجم الكبير (20/270 رقم 376) وفي مسند الشاميين (270 رقم 128) من طريق عبد الوهاب بن نجدة.

والطبراني في الكبير أيضاً (20/270 رقم 376 ، 161) من طريق نعيم بن حماد.

والبهتفي في شعب الأئمة (182/6 رقم 845) من طريق العلاء.

أربعتهم : (حيوة بن شريج ، وعبد الوهاب بن نجدة ، ونعيم بن حماد ، والعلا) عن بقية.

بن الوليد بن بنحوه.
وقد توّع بثنيّة بن الوليد عليه.

أخبره ابن ماجة في الأدب، باب بر الوالدين (120/717، رقم 5761)؛ وأحمد في المسند (2/4784، رقم 4787)؛ والطبراني في المعجم الكبير (2/4788، رقم 4787)؛ وفي مسند الشاميين (179/1178، رقم 151/1187) جميعهم من طريق إسماعيل بن عباس عن بحر بن سعد به بنحوه.

تنيبه:

عرف (بحر بن سعد) في المطبوع من سن ابن ماجه إلى «بحر بن سعيد»، وفي مصاحب الزجاجة (ص 849، ح 61، التذكرة) إلى «بحي بن سعيد»، ولأجل هذا التحريف ضعفه البصري، وقال: «إسناد حديث المقدم ضعيف، إسمايل روايته عن الحجازيين ضعيفة».

قلت: بحير بن سعيد مدني، ولأجل هذا التحريف ضعفه البصري، وهو خطأ.

والمصادر. بحير بن سعد، وهو ثقة.

قال ابن حجر في التخليص (4/10) (أخيره البيهقي بإسناد حسن).

وقال أحمد شاكر في حاشية المسند (1295/273) (إسناده صحيح).

وقال الألباني في الصحيفة (4/230) (إسناده صحيح).

وأخبره الطبراني في المعجم الكبير (2/4788، رقم 4787)؛ وفي مسند الشاميين (244/258) من طريق ثور بن يزيد.

وفي المعجم الكبير أيضاً (271/258) من طريق أم عبد الله بن خالد بن معدان.

كلاهما (ثور بن يزيد، وأم عبد الله بن خالد بن معدان) عن خالد بن معدان به بنحوه.

وله شهاد من حديث أبي هريرة، ومعاوية بن حيدة.

أما حديث أبي هريرة:


ولما حديث معاوية بن حيدة:

فأخبره أبو داود في الأدب، باب في بر الوالدين (1383، رقم 1351/851)؛ والترمذي في البحرة والصلاة، باب ما جاء في بر الوالدين (14/1877، رقم 1877) من طريق بهز، عن أبيه، عن جده بلقب: «يا رسول الله، من أب؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب...» أفخص، واللفظ لأبي داود.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
وإسناده حسن، بهز، وأبوه صدوقان كما في التقرير لابن حجر (ص 128، 177).

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، وقد صححه أحمد شاكر، والألباني، وله شاهدان مخرج أحدهما في الصحيحين.

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح، وقد صححه أحمد شاكر، والألباني، وله شاهدان مخرج أحدهما في الصحيحين.
تأرجح الرواية:

(1) حاجب بن أحمد الطوسي: تقدم في (١٨٤)، وهو: "ثقة".
(2) عبد الله بن هاشم الطوسي: تقدم في (١٨٤)، وهو: "ثقة".
(3) يحيى بن سعيد القطان: تقدم في (١٨٤)، وهو: "ثقة"، متن: "حافظ ، إمام، قدوة".
(4) يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدم في (١٨٤)، وهو: "حافظ ، فقيه ، حجة".
(٥) سعيد بن البسيب: بن حزن بن أبي، وهب بن عمرو بن عبيد بن عثمان بن خزيمة الفروشة: المخزومي: أبو محمد البصري: تقدم في (١٨٤)، وهو: "أحد العلماء الأثبات، النقباء الكبار، انتموا على أن مسالكمل أصح المسائل".
(٦) سعيد بن أبه وءاقد صنعي: جليل تقدم في (١٨٤).

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد صحيح ، روايته ثقات كلهم، والحديث في الصحيحين كما سبأني في التخرج.

التخريج:

أخرجه البخاري في المغازي، باب: "إذ همّ طالقان منكم أن تشلا" (٧/٢٥٨، ٥-٤) عن مسدد.

والنسائي في الكبرى (٥/٢١٥، رقم ٣٨٢) عن محمد بن يسار.
والشافعي في سنده (١/٢١، رقم ١٤٠) عن عبد الرحمن بن محمد بن منصور.
والسيمي في تاريخ جربان (٣٢٥، رقم ٦١٥) عن طريق عبدالله بن محمد الأصهري.
أريعتهم: (مسدد، محمد بن يسار، عبد الرحمن بن محمد، عبد اللهل الأصهري) عن
يجي القطان به نجحه، وزاد بعضهم: "قال لي: أعزماً أبي وأمي".

وقد تويع يحيى بن سعيد القطان عليه.

(*) سقط هذا الحديث من (ع) : .
 والتمردي في الموضع السابق (5/6574) من طريق عبد العزيز بن محمد، وأبن ماجة في الموضع السابق (6/194) من طريق حاتم بن إسماعيل، وإسماعيل بن عياش.
 وأخرج الطالب في المسنن (17/217) وähmad في المسنن (8/387) (1495). والشامسي في المسنن (1/142) (145) من طريق شعبة.
 رواه الطالب في شعبة مباشرة والباقون بواسطة.
 وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/141) ورباه أبي سفيان في المصنف (38/5795) (1219) و (4/2970) (1089) من طريق حاتم بن إسماعيل، وإسماعيل بن عياش، وشعبة، وعبد الله بن غير، وجعفر بن عون، ونعم السعدي، (126) من طريق عبد الله بن غير.
 وأبو يعلى في المسنن (2/124) (795) من طريق جعفر بن عون، والشامسي في المسنن (1/923) (141) من طريق نعم السعدي.
 عشرون: (الليث بن سعد، عبد الوهاب، وسبحان بن بلال، عبد العزيز بن محمد، وحاتم بن إسماعيل، وإسماعيل بن عياش، وشعبة، وعبد الله بن غير، وجعفر بن عون، ونعم السعدي) عن يحيى بن سعد الأنصاري به نحوه.
 ولنته شاهد من حديث على أبي طالب.
 أخرج البخاري في المغازي، باب (إذ همّن طلائفيّان متعمّت أنّ تفشّلا) (7/5874). ومسلم في الموضع السابق (6/1876) (1411) من طريق سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: (أرم فداك أبي وأمي). والنشر في مسلم.
 خلاصة الحكم:
 الحديث صحيح، مخرج في الصحيحين وغيرهما. وله شاهد أخرجه الشيخان وغيرهما. كما تقدم في تخريره.
أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري(1) حديثنا أبو البختري عبدالله بن محمد بن شاكر(2) حديثنا أبو أسامة حماد بن أسامة(3).

حدثنا بيريد بن عبدالله بن أبي بكر(4) عن أبي بكر(5) عن أبي موسى الأشعري(6) رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: "إن الأشجعين أيضا أرسلوا في الغزو قبل طعام عبائهم بالمدينة جمعوا ما كان عنوهما في ثوب واحد ثم أقتسموه في إباع واحد بالسوية فهم منك وألما منهم".

(*) سقط هذا الحديث من (ظل).

تواضع الرواة:

(1) أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري تقدم في (١٤٧) وهو «ثقة».
(2) أبو البختري عبدالله بن محمد بن شاكر تقدم في (١٤٧) وهو «صدق».
(3) أبو أسامة حماد بن أسامة تقدم في (١٤٧) وهو «ثقة ثابتة».
(4) بيريد بن عبدالله بن أبي بكر، بوسطة الأشهري تقدم في (١٤٧) وهو «ثقة».
(5) أبو بيريد، عمير بن عبدالله بن قيس الأشهري تقدم في (١٤٧) وهو «ثقة».
(6) أبو موسى الأشعري، عبدالله بن قيس، صحابي جليل تقدم في (١٤٧)

الحكم على إسناد الجرحاء:

إسناد حسن

فيه: أبو البختري عبدالله بن محمد بن شاكر وهو صدق.

والحديث في الصحيحين كما ساهم في التحريج.

التخريج

أخرج أبو عوانة في المسند (٤٧٩/٤) عن أبي البختري عبدالله بن محمد بن شاكر به.

وقد توعي أبو البختري عليه.

أخرج البخاري في الشريعة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (١٢٨/٥ رقم ٤٨٧٦)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين (٤٦/٤ رقم ٢٠٠)، وأبو عوانة في المسند (٣٩٦/٣ رقم ٥٠٩)، والbihiti في الكبرى (١٣٦/١٠) والبغوي في شرح السنة (٣١٥/٧) رقم (٣١٥) من طريق أبي كربه.
وأخره مسلم في الموضع السابق أيضاً (4/4500 رقم 2500) عن أبي عامر الأشعري والنسائي في الكبرى (5/8798 رقم 8798) عن موسى بن عبد الرحمن.

ثلاثتهم: (أبو كريب، وأبو عامر الأشعري، وموسى بن عبد الرحمن) عن أبي أسامة حماد بن أسامة بن يثيله.

الحكم النهائي على الحديث:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما، كما تقدم في التخريج.

شرح الغريب:

أرملوا: قال ابن الأثير: (أي نفد زادهم، وأصله من الزَّمَل، كأنهم لصفوا بالرمل، كما قيل للقفر التَّرِيب). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (265/2).
274. (أخبرنا محمد بن الحسن بن الحسن القطن(1)، حدثنا أبو سعيد قطن
ابن إبراهيم(2)، حدثنا حفص بن عبد الله السلمي(3)، حدثني إبراهيم بن
طهمان(1)، عن موسى بن عقبة(5)، عن نافع(1)(*)، عن ابن عمر(7) – رضي الله
عنهم(**) - قال(***): قال رسول الله ﷺ:
البحث العلمي خير من البحت السفلي.
قال: "والبحث العلمي المنقية(****)، والبحث السفلي السائلة".

(*) ما بين الفوقيين سقط من (ظ).
(**) في (ب) : رضي الله عنه.
(***) في (ب) : أنه قال.
(****) في (ب) : المنفقت.

ترجم الرواية:
(1) محمد بن الحسن بن الحسن القطن: تقدم في (١٤٠) وهو "ثقة".
(2) أبو سعيد قطان بن إبراهيم القشيري: تقدم في (١٧١)، وهو "ضعف".
(3) حفص بن عبد الله السلمي: تقدم في (١٧٤)، وهو "صدد".
(4) إبراهيم بن طهمان: تقدم في (١٧٦)، وهو "ثقة".
(5) موسى بن عقبة بن أبي بكر عباس الشقشي: الأسدي: أبو محمد الجهمي، تقدم في (٢٣٠)، وهو
"ثقة قليق".
(6) نافع: مولى ابن عمر، تقدم في (١٥٦)، وهو "ثقة، ثبت، فقية، مشهور".
(7) عباس الله بن عمر، صحابي جليل: تقدم في (١٥٥).

الحكم على إسناد الخبراء:
إسناده ضعيف، فيه: أبو سعيد قطان بن إبراهيم القشيري، وهو ضعيف.
والحديث في الصحيحين كما سبقتني في التحريج.

التخريج:
أخبرنا الخطيب في تاريakh بغداد (٤٣٥) من طريق أبي محمد بن عبد الرحمن بن محمد
بن أحمد بن بالوية، عن محمد بن الحسن بن الحسن القطن به يجلله.
وأخبره البيهتي في السن الكبرى (1878/4) من طريق عبدالله بن الوليد العدلي، عن
إبراهيم بن طهمان به نجحه، وعنده (المتفقين) بالله (المتفقة).

وأخبره مالك في الموطأ (982/2 رقم 8) ، ومن طريقه مسلم في الزكاة، باب بيان أن
اليد العليا خير من اليد السفلي (173/2 رقم 33)، وأبو داوود في الزكاة، باب في
الاستعفاف (32 رقم 1648)، والنسائي في الزكاة، باب اليد السفلى (5/3 رقم
2533)، والقاضي في مسند الشهاب (222/2 رقم 231)، والبيهتي في السن الكبرى
(187/4) وفي شعب الإيمان (3/2 رقم 250) والبغوي في شرح السنة (6/3 رقم
111) عن نافع به فبلغه، مع قصة في مناهضة.

وأخبره البخاري في الزكاة، باب لا صدقه إلا عن ظهر غني (294/3 رقم
1439)، واحمد في السن (21/1 رقم 5728)، والبيهتي في السن الكبرى (187/4
198-201) جميعهم من طريق أيوب، عن نافع به تعلمه، وعندهم (المتفقة) بالله (المتفقة).

وأخبره أحمد في السن (8/8 رقم 4742)، وأبو يعلى في السن (10/7 رقم
5730)، والبيهتي في شعب الإيمان (2/3 رقم 2549) من طريق القعقاعي ابن حكيم، عن
ابن عمر بنحوه.

وأخبره القاضي في مسند الشهاب (222/2 رقم 122)، والبيهتي في السن الكبرى
(187/4) من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه.

ولنثنى شاهد من حديث:

1) حكيم بن حزام:

أخبره البخاري في الزكاة، باب لا صدقه إلا عن ظهر غني (3/2 رقم
294-295)، ومسلم في الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (3/2
رقم 173)، بنفسه: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبناً من تعلو، وخير الصدقة عن ظهر غني، ومن
الاستعفاف بفه الله».

2) حدث أبي أمية صديق بن عجلان:

أخبره مسلم في الموضع السابق (27/2 رقم 718) بنفسه: «يا ابن آدم إن تبذل الفضل
خير لك، وإن تسنة شرك لك، ولا تألم على كفافه، وأبناً من تعلو، ولي اباعا خير من اليد
السفلى».

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة تقدم بالرقم (230).

خاتمة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، ومخرج في الصحيحين وغيرهما، كما أن له عدة
شواهد أخريه الشيخان وغيرها، كما تقدم.
أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ١، حديثنا أحمد بن يوسف السلمي٢، حديثنا قبيصة بن عقبة٣، حديثنا سفيان٤، عن حبيب بن أبي عمرة٥، عن عائشة بنت طلحة٦، عن عائشة أم المؤمنين٧، رضي الله عنها - عن النبي ﷺ(*) قالت:

"استأنفنا نساويم في جهاد، فقال: يحبسن الحج أو جهاد الكرم الحج".

(*) ما بين الفوقيين سقط من (ظ).

ترجم الرواة:

(1) الح杷س بن محمد بن معاذ النيسابوري، تقدم في (١٤١) وهو "ثقة".
(2) أحمد بن يوسف السلمي، تقدم في (١٤٠) وهو "ثقة".
(3) قبيصة بن عقبة الكوفي، تقدم في (١٦٢) وهو "ثقة".
(4) سفيان الثوري، تقدم في (١٥٣) وهو "ثقة"، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة.
(5) حبيب بن أبي عمرو الأصغاري، أبو عبيدة الله الكوفي، والقصاب: ينتح القاف وتشديد الصاد وفي آخرها الباب الموجودة نسبة إلى بيع اللحم.

روى عن: سعيد بن جبير وأم الدرداء.
روى عنه: سفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وشعبة، وفضل بن مهلل وغيرهم.

وفاته: مات سنة (١٠٦) هـ.

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: "كوفي ثقة".
- وقال أحمد بن حنبل: "شيخ ثقة".
- وقال الذهبي: "ثقة".
- وقال ابن حجر: "ثقة من السادسة".
- الحكم: حبيب بن أبي عمرو: "ثقة".

ملاحظات ترجمته:
التاريخ الكبير (32/2) ، الجرح والتعديل (3/3) ، الأنساب (5/6) ، الكافي (158/1) ،

تقريب التهذيب (150/1).

(6) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التقيمة القرشيّة: أم عمران البصريّة.

روت عن: خالتها عائشة، أم المؤمنين، رضي الله عنها.

روى عنها: حبيب بن أبي عمرة، وعطاء بن أبي رباح، وطلحة بن يحيى، ومعاوية بن إسحاق، وفُضيل الفقيه، وموسى بن عبد الله بن إسحاق، وآخرون.

وفاتها: توفيت سنة (106ه).

أقوال العلماء فيها:

- قال يحي بن معين: "ثقة حجة".
- وقال العجل: "مذنبة، ثابعة، ثقة".
- وقال أبو زراعة الدمشقي: "امرأة جليلة، حدثت الناس عنها لفضائلاها، وأدتها".
- وذكرها ابن حبان في الثقات.
- وقال ابن حجر: "ثقة، من الثقات".

الحكم: عائشة بنت طلحة "ثقة".

مصادر توجيهها:

(7) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، وضي الله عنها تقدمت في (172).

الحكم على إسناد الإرجاعين:

إسناده صحيح، رواه ثقات كلهم وحديث في الصحيح كلاً بسياط.

التخريج:

أخيره البخاري في الجهاد، باب جهاد النساء (75/6) رقم (2875) وأحمد بن حنبل في مسنده (158/2) رقم (4385) ، وعثمان بن رياحية في مسنده (158/6) رقم (4472) ، جميعهم من طريق عبدالله بن الوليد، عن سفيان به بنحوه.

وقد توعى سفيان عليه.

أخيره البخاري في الحج، باب فضل الحج المبرور (2/381) رقم (152) ، وفي الجهاد.
باب فضل الجهاد والسير (٢/٤٤ رقم ٩٧٨) من طريق خالد.

وأخبره ابن راهوية في مسنده (٢/١٠٤ رقم ٤٧٤). وعنه النسائي في سننه، كتاب

مناسك الحج، باب فضل الحج (٥/١١٤ رقم ٢٦٨٨) عن جرير.

وإِنْ مَاجَةٌ فِي الْمِنَاسَكِ، بِابِ الْحُجْ جَهَادُ النِّسَاءِ (٢/٦٨٨ رقم ٩٨٠١) من طريق محمد بن

فضيل.

وأحمد في المسند (٢/٤٥٤ رقم ٢٤٤٢) من طريق يزيد بن عطاء.

أربعتهم: (خالد، و محمد بن فضيل، وجرير، ويزيد بن عطاء) عن حبيب بن أبي عمرة

بِه بِنْحَوٍ.

الحكم النهائي: عليه الصحيح.

الحديث صحيح.
حديث محمد بن يعقوب بن يوسف بن سليمان

276. حديث محمد بن يعقوب بن يوسف، حديثاً البريد بن عيسى بن مريم بن مارديان (1)، حديثاً عبد الله بن وهب (2)، عن عمرو بن الخارث (3)، عن عبدالله بن القاسم (4)، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري (5)، عن سعيد بن شفيق الهندي (6).

قال: سألت ابن عباس (7) عن صلاة السفر قال:

كان رسول الله ﷺ (من عيسى بن مريم ﷺ) من أهل النساء ح knack
حتى يرجع إليه أهله.

(*) في (ب) رضى الله عنه.

(**) ما بين القويين سقطت: من (ب).

توجيه الرواة:

1. محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصاري، تقدم في (175)، وهو «ثقة».

2. البريد بن سليمان البصري، تقدم في (175)، وهو «ثقة».

3. عبد الله بن وهب، تقدم في (175)، وهو «ثقة، حافظ».

4. عمرو بن الحارث، تقدم في (175)، وهو «ثقة، فقيه، حافظ».

5. عبدالله بن القاسم بن قيس بن وهب، أبو مريم الأنصاري، الكوفي.

روى عن: نافع مولى ابن عمر، وعطا بن أبي رباح، وإدريس بن ثابت، والنهائي ابن عمرو.

روى عنه: شعبة، وأهل الكوفة.

وجملته: قال ابن حجر في الالسان (4/42) (بقي إلى قرب الستين ومائة).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معيج: ليس يشيء.

- وقال ماراً أخرى: ليس بثقة.

- وقال أحمد: كان أبو مريم يحتذ ببلادا في عمان.

- وقال اليهوري: ليس بالقوي عليهم.

- وقال أبو داود: قدام.

- وقال أيضًا: كان يضع الحديث.

- وقال أبو حاتم النسائي: متروك الحديث.
- وذكره العنزي في الضعفاء.

- وقال ابن حبان: "كان من من يروي المتالب في عثمان بن عفان، وشرب الحمر حتى يسكر، ومع ذلك يقلب الأخبار، لا يجوز الاحتجاج به، تركه أحمد بن حنبل ويبني بن معين".

- وقال الدارقطني: "متروك".

- وقال الذهبي وابن حجر: "راقي، ليس بثقة".

- الحكم: عبد الغفار بن الاسم: "راقي، متروك الحديث".

- مصادر ترجمه:

التاريخ الكبير (12/6), الضعفاء الكبير (8/6), المجروحتين لابن حبان (106-107), ميزان العدل (1/6).

(6) عبيد ربه بن سفيان بن قيس بن عمرو الأنصاري, ويعينه البهلاج.

روي عن: أبي آمامة بن سهل, وأبي سلمة بن عبد الرحمن, وعبد المغيرة, وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي, ومحمد بن المكدر, وثابت البداعي, ونافع مولى ابن عمر, وعمر بن عبد الرحمن, وغيرهم.

روي عنه: مالك بن أنس, وعطاء بن أبي رباح, وشعبة, وعمرو بن الحارث, وشفيق الثوري, واليث بن سعد, وسفيان بن عبيد, وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (139).

- أقوال العلماء فيه:

- قال يبني بن معين: "ثقة مأمون".

- وقال أحمد بن حنبل: "شيخ ثقة".

- وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: "سألت أبي عنه، قال: لا يأخذ به".

- قال: "قلت، يحتج بحديثه؟ قال: هو حسن الحديث، ثقة".

- وقال النسائي: "ثقة".

- وذكره ابن حبان في الثقات.

- وقال الذهبي: "ثقة".

- وقال ابن حجر: "ثقة، من الحامية".
الحكم: عبد ربه بن سعيد الأنصاري: «ثقة».

مصادر توجيهه:

(7) سعيد بن شفيق: بحسر الشين وفتح العاء وتشديد الباء - الهمداني المکتفي.

روى عن: ابن عباس.
روى عنه: أبو السفر، وأبو إسحاق السبيعي.

وفاته لم تذكر له المصادر تاريخ وفاة: أقوال العلماء فيه:
- قال أبو زرعة: «كوفي همداني ثقة».
- وذكره ابن حيان في التقات.

الحكم: سعيد بن شفيق الهدماني: «ثقة».

مصادر توجيهه:

(8) عبيد الله بن عباس، صاحب الصغير: تقصير في (143).

الحكم على إسناد الجرخاني:
إسناده ضعيف جدا.

فيه: عبد الغفار بن القاسم، وهو: «رافضي، متروك الحديث».

التحرير:
أخبره الطبراني في المعجم الكبير (181/136، رقم 10) من طريق أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب به كتبه.
وأخبره أحمد في المندب (4/197، رقم 215، و(4/197، رقم 215، و(4/197، وعبد بن حميد في المنتخب (231، رقم 196)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (243، رقم 197)، الطبراني في المعجم الكبير (181/136، رقم 10) في شرح معاني الآثار (243، رقم 10)، والبيئي في السن الكبير (153/3)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (242، رقم 10)، جميعهم من طريق شعبة.
وأخبره أحمد في المندب (5/10، رقم 234)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/10، رقم 234).
(417/1) والضياء في المختارة (10/506، رقم 438) من طريق إسرائيل.
وبن أبي شيبة في المصنف (447/2) عن أبي الأحوص.
ثلاثتهم: (شعبة، وإسرائيل، وأبو الأحوص) عن أبي إسحاق عن سعيد بن شفي بِه.
وتمت شهادان من حديث:
1) أنس بن مالك:
أخبره البخاري في تقصير الصلاة،باب ما جاء في التقصير،وكم يقيم حتى يقصر
(561/2، رقم 1081)،ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها،باب صلاة المسافرين وقصرها
(581/2، رقم 993) بلفظ:«خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة،فكان
يصلي ركعتين وركعتين،حتى رجعنا إلى المدينة،قلت:أقسم بمكة شيئاً،قال:أقسم بها
عشرًا» واللفظ للبخاري.
2) وحديث ابن عمر:
أخبره البخاري في تقصير الصلاة،باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
(577/6، رقم 2201)،ومسلم في الموضع السابق (479/1، رقم 689) بلفظ:«صحبت رسول
الله صلى الله عليه وسلم،فكان لا يزيد في السفر على ركعتين،وأبو بكر،وعمر،وعثمان
كذلك رضي الله عنهم».
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من طريق أخرى غير طريق المؤلف،ولهما شاهدان تقدم ذكرهما.
277. أخبرنا حاجب بن أحمد (1), حدثنا عبد الرحمان بن مُkelig (2), أخبرنا النضر بن شميل (3), أخبرنا عوف (4), عن خلائِس بن عمرو (5), عن أبي هريرة .

رضي الله عنه . أن رسول الله ﷺ قال :

"بينما رجل شاب من كنان، قبلكم، يمشي في حلة، مُختللاً فخورًا إبًأٍ.

ابتُئِتِهُ الأُرْضُ، فنِفِّشُ ينْتَجِلِّ فيِهَا إِلَىِ الدُّوَّارِ تَقْوَمُ السُّنَّةُ."

(*) في (ب) : إذا .

تولَّج الرواة:

(1) حاجب بن أحمد الطوسي: تقدم في (138) ، وهو «ثقة» .
(2) عبيد الرحمان بن مُkelig الفيروز بك: تقدم في (142) ، وهو «صدق» .
(3) النضر بن شميل المازن عدد: تقدم في (142) ، وهو «ثقة ثبت» .
(4) عوف بن أبيك: جميلة، أبو سهل الأموي: تقدم في (142) ، وهو «ثقة» .
(5) خلائِس بن عمرو الهجري: البصري.

والهجري : يفتح الها، واجيم وكسر الوا، في آخرها، نسبة إلى هجر، وهي بلدة من بلاد اليمن.

روى عن : علي، وعمار، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي رافع، وغيرهم.

روى عنه : قتادة، ومالك بن دينار، وعوف، وغيرهم.

وقاله: قال الذهبي في ميزان الاعتدال (187/1) : «مات خلاص قبل المائة» .

آقول العلماء فيه:

- قال البخاري: «روي عن علي صحيحة» .
- وقال حني بن معين : «ثقة» .

وقال أحمد بن حنبل: «ثقة ثقة»، وروايته عن علي كتاب، وكان يحيى القطن يتنوَّق حديثه عن علي

 خاصة».

- وقال أبو داود: «ثقة»، لم يسمع من علي» .
- وقال أبو حاتم: «يقال وقتت عنه صحف عن علي، وليس يقوي» .
- وقال الذهبي: «روى له البخاري مرتين بآخر» .

الحكم: خلاص ابن عمرو : «ثقة في غير علي، رضي الله عنه» .
مصادر توجهه:
التاريخ الكبير (257/3) ، البرج والتعديل (322/3) ، الأنساب (5/273) ، ميقات
الاعدال (1/138/2) وساس الزياد (2/4/229) .
(6) أبو هريرة : عبد الرحمن بن طاهر الحولي ، صحابي مشهور ، تقدم في (138) .

الоказر على إسناد الجراحين :

إسناه حسن .

فيه : عبد الرحمن بن مبيب وهو صدوق .

والحديث في الصحيحين كما سيأتي في التحويج .

التحويج:
أخبره البخاري في اللباس ، باب من جر ثوبه خيلاء (1/258/190) وسلم في
اللباس والزيادة . باب نحوه التبيخ في المشي (2/153 رقم 208) . ويساويان بين راهوية في
متسود (1/145/40) وابن عوناء في متسود (5/243 رقم 8563 8562) جميعهم من
طريق محمد بن زياد .

وأخبره النسائي في السن الكبرى (5/483 رقم 9679) وأنه في متسود (5/288 رقم
5686) من طريق سالم بن عبد الله .

وأخبره أحمد في متسود (5/244/40) وابن عوناء في متسود (5/248/5) من طريق أبي رافع .

وأخبره عبد الزاق في المصنف (2/83 رقم 211) وابن جراح في صحيح (الإحسان 8568)
وأخبره عبد الزاق في المصنف (2/61/12) رقم 208 وابن حبان في متسود (5/231 رقم 760) ، وإسحاقي بن راهوية في
متسود (1/145/40) وابن عوناء في متسود (5/243 رقم 8566) من طريق همام بن
منبه .

وأبو بلال في متسود (1/11/370 رقم 1884) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه .

خمسمات : محمد بن زياد ، سالم بن عبد الله ، أبو رافع ، وهام بن ميتي ، وأبي
الرحمان) عن أبي هريرة بنحوه ، مع زيادة قصة عند النسائي ، وأبي عوناء ، وابن حبان .

ولم تشهد من حديث :

(1) عرب الله بن عمر بن الخطاب :
أخبره البخاري في اللباس ، باب من جر ثوبه من الخيلاء (1/258/190) بلفظ .
"بينما رجل يجر إزاره إذا خسف به ، فهو يتجمل في الأرض إلى يوم القيامة . "

(2) وحديث عبد الله بن عمر بن العاص :
أخبره الترمذي في صفة القيامة ، باب 47 (4/565 رقم 496) عن هناد ، عن أبي
الأحوص ، عن عطا بن بن السائب ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمو مرفعا؛ «خرج رجل من كان قبلكم في حلة له يختال فيها ، فأمر الله الأرض فأخذته ، فهو يتجلجل فيها » ، أو قال :

قال الترمذي؛ (هذا حديث صحيح) . بها ، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها ، أو

قال الترمذي؛ (هذا حديث صحيح) .

الحكم النهائي على الحديث :

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف ، فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما .

شرح الفرويب :

يتجلجل: «أي يغوص في الأرض حين يخفف به ».

والجلجلة: حركة مع صوت ». 

انظر: النهاية ( ٢٨٤ / ٥٢)(١) .
278 أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن(8) عن أحمد بن يوسف السُلَّمِي(9) ، حديثنا يحيى بن المنذر الهُجَرَيِّ(10) ، حديثنا إسحاق بن إسحاق بن فيض بن قتيبة(11) عن أبي خُصْيَن(12) عن يحيى بن وقَابَةٍ(13) عن مسروق(14) عن عبيد الله(15) عن النبي ﷺ قال:

ناموا: فَإِذا انتَبِهْتُمْ فَأَحْسِنِنَا.

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

ترجم الرواة:
1. محمد بن الحسين بن الحسن القطن تقدم في (140) وهو «ثقة».
2. أحمد بن يوسف السُلَّمِي تقدم في (140) وهو «ثقة».
3. يحيى بن المنذر الحجري تقدم في (178) وهو «ضعف».
4. إسحاق بن فيض بن قتيبة السُبِيْهِي تقدم في (156) وهو «ثقة».
5. أبو حفص بن عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي تقدم في (156) وهو «ثقة ثابتة».
6. يحيى بن وقابرة الأسدي تقدم في (178) وهو «ثقة».
7. مسروق بن الأصبغ تقدم في (172) وهو «ثقة قريبة».
8. إسحاق بن إسحاق بن فيض بن قتيبة جليل تقدم في (160).

الحكم عليه: إسناد الجرحاني:

إسناده ضعيف فيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف.

التحرير:
أخرجه البزاز في البحر الزخار (347/5 رقم 1975) عن الحسن بن علي بن جعفر.
وأحمد بن يحيى بن المنذر.
واللهيم بن كليب الشاشي في سنده (38/4 رقم 407) عن أبي بكر بن أبي خيثمة.
والبيتقي في الشعبي (384/4 رقم 374) عن طريق أحمد بن يحيى بن المنذر، وأبو بكر بن أبي خيثمة.
平板: (الحسين بن علي بن جعفر، وأحمد بن يحيى بن المنذر، وأبو بكر بن أبي خيثمة) عن يحيى بن المنذر بهجته.
قال البزار: (وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا تَكُونُ مِن رُواْهِن عَن إِسْرَائِيلِ بِهِذَا الإِسْنَادِ، فَأَسْنَادُهُ إِلَى النَّبِيِّ)
صلاة الله إلا يحيى بن المنذر).
وقال الهيثمي في المجمع (٢/٦٧٣) : (رواه البزار وفيه يحيى بن المنذر ، ضعفه الدارقطني وغيره).
وقال الدارقطني في الuling (٥/٤٨٣، س٨٥٣) : (أسنده يحيى بن المنذر ، عن إسرائيل ،
عن أبي حنين ، عن يحيى بن وثاب ، عن مسروق ، عن عبد الله ، والصواب موقوف).
وضعه الألباني في ضعيف الجامع (١/٣).
خلاصة الحكمة:
الحديث ضعيف مداره على يحيى بن المنذر ، وهو ضعيف ، وضعفه أيضًا الألباني ، ورحج
الدارقطني وفقه.
تنبيه:
ورد لفظ الحديث في المصادر كلها : «أحسنوا».
وصوته الهيثمي في المجمع (٢/٦٧٣) : (بلفظ : «فاستنا»).
وإيراد الهيثمي الحديث في كشف الأسئلة (١/٣٤١، رقم ٢١١).
وفي المجمع (٢/٤٨٣).
في : (باب ما يفعل إذا قام من الليل) ، يرجح أن يكون الصواب : فاستنا.
279 - أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر(1) ، حديثنا أبو علي حامد بن محمود
ابن حرب(2) ، حديثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدَّشْتِيَّ(3) ، أخبرنا عمرو
بن أبي قيس(4) ، عن عاصم بن أبي النجود(5) ، عن أبي صالح(6) ، عن معاوية بن
أبي سفيان(7) - رضي الله عنهما(*) - قال :
سُمِّيتُ وسُوِّيَ اللَّهُ يَقُولُ: "إِذَا شَرَبَ الصَّمْدُ فَأَجَلَدَهُ، ثُمَّ إِذَا شَرَبَ
الكَّمْرَ فَأَجَلَدَهُ، ثُمَّ إِذَا شَرَبَ الصَّمْدُ فَأَجَلَدَهُ، ثُمَّ إِذَا شَرَبَ الصَّمْدُ فَأَجَلَدَهُ،
وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ"(**).

(*) سُلُطَتُ مِنَ (١).
(**) في (١) : "إِذَا شَرَبَ الصَّمْدُ فَأَجَلَدَهُ، ثُمَّ إِذَا شَرَبَ الصَّمْدُ فَأَجَلَدَهُ،
وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ". 

تَوَاجُمَ الْرُوَاؤِ

1 - محمد بن الحسن المحبص أبو طاهر النسيابوري - تقدم في (١٣٧) وهو : "ثقة".
2 - أبو علي جعفر بن محمد بن حرب النسيابوري - تقدم في (١٦١) وهو : "ثقة".
3 - عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدَّشْتِيَّ - أخبرنا رضي الله عنهما.

والدَّشْتِيَّ : فَنِّحَ اللَّهُ الْمُحِبَّ، وَوَسَّعَ الْمُعَجِّلَةَ ، وَفَنَّحَ الْمَتَّىَةَ ، نَسْبًا إِلَى دِمَشَكَ ، وَهِيَ قَرْبَةَ بَالْرَّيْ.
روى عن : أبي سعيد بن سنان الشيباني، وأبي جعفر الرازي، وعمرو بن أبي قيس، وعمر بن الصمدي، وإبراهيم بن طهبان، وأبي يحيى زكريا العتيبي، وعبد الله بن العلاء، بن خالد، وعيسى بن الحجاج
روى عن : ابنه أحمد، وأحمد بن الفرات، ومحمد بن بكر الخضيري، ومحمد بن مهراج الجمال،
ويسفر بن موسى القطان، وعبد بن حميد، وأبو غسان محمد بن عمرو، وحامد بن محمود بن حرب،
ومحمد بن عمر بن الخارث، وغيرهم.
وقتُهُ : لم يذكر له سنة وفاته في ما وقفت عليه من المصادر - رحمه الله تعالى -

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين "ثقة".
- وقال أبو حاتم "صدق، وكان رحلا صالحا".
- وقال مرة أخرى : "لا تأس به".
- قال الذهبي: «صدوق».  
- وقال ابن حرر: «ثقة من العاشرة».  

قلت: هو ثقة، كما قال ابن معين وابن حرر.

مصادر نرجحته:
الخرج والتعديل (5/255 - 24/2) ، الأنساب (488/4) ، تهذيب الكمال (488/4) ، الكافش (117/2) ، التقرب (488/1) ، عمرو بن أبي القدوس الواضح ، الأزرق - يفتح الألف ويسكن الزاي وفتح الراء، وفي آخرها الفاف - كوفي ، نزل الري.

روى عن المهناض بن عمرو ، ابن المنكدر ، وعاصم بن أبي الجعف ، ومنصور بن المشتر ، ويجبي بن سعيد الأنصاري ، وأبو السكبتاني ، وغيرهم.

روى عنه: عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد الدشتي ، ويجبي بن الضربي ، ومحمد بن سعيد بن سابق ، وغيرهم.

وقتاه: لم يذكر له سنة وفاة في ما وقفت عليه من المصادر - رحمه الله تعالى -.

أقوال العلماء فيه:
قال يحيى بن معين: «لا يأت به»، وقال مرة أخرى: «ثقة».
- وقال أبو داود: «لا يأت به» في حديثه خطأ، وذكره ابن حبان في التفات.
- وقال الذهبي: «صدوق له أوهام».
- وقال ابن حرر: «صدوق له أوهام»، من الثامنة.

قلت: هو صدوق حسن الحديث جميعي بن من وقته وبين من نسب إليه بعض الحلفاء.

وقت ابن حجر: «لا يأت به»، أخذ من قول أبي داود: «في حديثه خطأ».

وقد قال فيه أبو داود: «لا يأت به»، وإنما أنزله إلى هذه المرتبة بسبب هذه الأوهام القليلة، وأل كأنه وفتاه.

مصادر نرجحته:
التفاتات لأبي حبان (7/230) ، تهذيب الكمال (5/238/2) ، الكافش (78/2) ، ميزان الاعتدال (285/2) ، التقرب (77/2).

(5) عاصر بن بوحوطة، وهو ابن أبي النجوم، بن بني وجيم، بن محمد، بن سعد، بن أبي وقاص، أبو بكر.

المفهوم:
روى عن: ذكوان أبي صالح السمان، وزير بن حبيل الأسدي، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص، وغيرهم.

روى عنه: شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن سلامة، وشيبان النحوي، وسفيان بن عبيدة، وغيرهم.

وروى له الجماعة إلا أن حديثه في الصحيحين مترون بغيره.  

843
وفاته: توفي سنة (١٢٠٨ هـ)

أقوال العلماء فيه:

اتفق علماء الجرح والتعديل على حجيته في القراءة، وأما في الحديث فقد وقع في أقوالهم اختلاف.

وقال ابن سعد: "كان ثقة، إلا أنه كان كثير اندهشاء في حديثه.

وقال ابن معين: "لا يسأله به".

وكذا الناس.

وقال أبو حاتم: "محل الصدق".

وقال الدارقطني: "في حفظه شيء، يعني للحديث، ولا للحروف، وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن، مقتراً في فنون".

وقال في موضع آخر:

"حسن الحديث... خرج له الشيخان، لكن مقتراً بغيره، لا أصلًا وانقلًا".

وقال ابن خزيمة: "في حديثه ثقة".

وقال النسائي: "ليس بحافظ".

وقال الذهبي: "كان عاصمًا بنًا في القراءة، صدوقًا في الحديث.

وقال ابن حجر: "صدوق له أهل له، حجة في القراءة، الحج، والوسيط في أمره هو أعدل الأقوال فهو كما قال الذهبي: "صدوق حسن الحديث".

المصادر توجيهها:

التاريخ الكبير (٤٨٦ / ١٤٨٠)، الجرح والتعديل (٤٠٦ / ١٣٨٨)، تهذيب الكمال (٤/١)، ميزان الاعتدام (٣٥٧ / ١٢٠٠)، العصر (١٢٦٦ / ١٠٤٨)، الكافير (٢٥٥ / ١٩٨٢)، من كلمته وهو موفق (٣٧١ / ١٩٨٤)، تقريب التهذيب (٣٨٣ / ١٥٨٧)، خلاصة تذهيب

الكمال (٤/١)

(٦) أبو صالح، حكفاء السماوة تقدم في (١٤٠)، وهو: "ثقة ثبت".

(٧) معاوية بن أبي سفيان سدأ بن حرب بن أمية الأموي، أبو عبيد الرحمن، صحابي. ولد قبل البعثة بخمس سنين، أسما قبل الفتح وكتب الولي، مات في رجب سنة (١٨٠ هـ)، وقد قارب الثمانين.

المصادر توجيهها:

الإضافة في تهذيب الصحابة (١٩٢ / ١٢٠٦)، التقريب (٢٥٨/٢).
فيه : عمرو بن أبي قيبس .
وفي عاصم بن أبي النجود .
وكلاهما صدوق .

التخريج

أخبر أبو داود في الخوارج ، باب إذا تتابع في شرب الخمر (6/442) ، ومن طريقه ابن حزم في المجلل (11/367) ، والأبيك في السنن الكبرى (8/313) من طريق أبي .

أخبر الجوهر الزرقاء في الشبه (9/170) ، وأبو داود في المسند (28/387) ، ومن طريقه ابن حزم في المجلل (11/367) ، والخليج في الشبه (2/324) ، والعناصر في المصدر (2/364) عن سفيان الثوري .

أخبر أبو داود في المسند (28/324) , ولله طريق آخر عن طريق معاوية .

أخبر أبو داود في المسند (28/867) و (28/100، 1888) ، والنسائي في الكبیر (2/55، 529) ، والخليج في الشبه (2/367) ، والخليج في المصدر (2/367) عن طريق عبد القادر ، عن رحمان بن عبد بنعلي .

وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم عبد القادر ، وهو ابن خالد الجدلي .

قال الألباني في الصحيح (3/248) : وهو كما قال ، إن كان يعني : صحيح لغيره .

وإلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بهدة .

وله طريق آخر عن طريق معاوية .

وقد سقط من مطبوع الطبراني اسم عبد القادر ، وهو ابن خالد الجدلي .

قال الألباني في الصحيح (3/248) : إنهصد صحيح على شرط الشيخين .

ولمته شاهد من حديث أبي هريرة ، والشريف .
أما حديث أبي هريرة:
فأخرجه أبو داود في الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر (4/164 رقم 584)، والنسائي في الأشربة، باب ذكر الروايات المغلطات في شرب الخمر (8/3 رقم 662)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الخالد بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن أن يعاد في الرابعة فاقطلوه".
قال ابن حجر في مواجهة الخبر الخبر (2/256): (هذا حديث صحيح).
وأما حديث الشريد:
فأخرجه الدارمي في سنة (2/177 رقم 1677) عن محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عتبة بن عروة، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا بلفظ: "إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقطلوه".
خلاصة الحكم:
الحديث صحيح بثوابته وشهادة.
280 - حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (1)، حدثنا أبو جعفر محمد بن عُبيد الله (5)، بن عَنيبَة الكندي (2)، حدثنا عمُّان بن سعيد المزري (3)، حدثنا بسَام الصَّيِّرِي (4)، عن أبي الزُّبير (6)، عن أبي الطَّفِيل (7)، عن مُعَاز (7) - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ:

جمع بين الظهر والعصر، والصبيع والعشاء بالمدينة.

(*) في (ظا) : عبيد الله، وفي (ب) : عبيد، وهو الصواب، ويأتي دليله في الترجمة.

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف - الأصغر: تقدم في (137)، وهو «ثقة».
(2) محمد بن عبيد بن عنيبة بن عبيد الرحمن السُّكَّانِي: أبو جعفر الكوفِي.
روي عن: عبد الحميد الحماني، وعمُّان بن سعيد، وعبد الرحمن بن شريك، وغيرهم.
روي عنه: ابن ماجه، ومحمد بن يعقوب بن يوسف الأصغر، وإسماعيل بن محمد الصفار، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأبو عوانة الإسفرايني، وغيرهم.
وفاته: لم يُفقَ على سنة وفاته.
- أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم: «شيخ».
- وذكره ابن جبان في الثقات.
- وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسم الأندلسي: “ثقة صدوق”.
- وقال ابن الجزري: “صدوق، من الأحاديَّة عشرة”.
قلت: هو ثقة، فقد روى عنه جمع، ووفقه الدارقطني، ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وذكره ابن حبان في الثقات.

مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (173/8)، الجرح والتعديل (12/8)، الثقات لأبن حبان (141/6)، تهذيب الكمال (188/6)، الكافش (57/3)، التقريب (67/3).
(3) عثبان بن سفيان بن مُحَمَّد القرشي. الهُجَيَّة: أبو عبيد الله الكوفي، الكوفي.
وأَذُرُّي : بضم الميم والراء المكسورة المشددة، هذه النسبة إلى جمعة بطقن، من قبائل شتى.
روى عن: مسعود بن كدام، والحسن بن صالح، وإسرائيل بن يونس، وبسام الصيرفي، وعلى بن
 صالح، والشهاب بن خليفة، وزيد بن عثمان، وشريك، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن عبد بن عتبة الكلبي، وابن كريب محمد بن العلاء، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وأحمد بن يوسف السلمي، وإبراهيم بن عبد الله بن الجند، وغيرهم.
وفاته: لم آلف على سنة وفاته.
أقوال العلماء فيما:
ذكره ابن حبان في التبادل.
وقال ابن حجر: «مقبول، من كبار العلماء».
قيل: هو صدوق حسين الحنفي، فقد روى عنه جمع غير من التبادل، وذكره ابن حبان في التبادل.
مصادر ترجمته: التاريخ الكبير (152/6)، الجرح والتعديل (152/6)، التبادل (152/6)، النسخ (152/6).
(4) يسبر بن عبد الله الصديفية، أبو الحسن الكوفي.
والصوفي: يفتح الصاد الهملة، وسكون اللام، وفتح الشراء، وفي آخر الناف، نسبة من بيع الذهب.
روى عن: أبي الطفيل عامر بن وائلة الناف، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين، وعثمان، وعكرمة، وعبد الله بن يامين، ووجفر بن محمد، وغيرهم.
وفاته: قال الناهض في الميزان: (8/820): «بكي إلى ما بعد الخمسين ومات».
أقوال العلماء فيما:
- قال يحيى بن معين: «ثقة». وقال مرة أخرى: «صالح».
- وقال أحمد بن حبل: «لا بأس به».
- وذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال: «عرفه مرسيل».
- وقال أبو حاتم: «لا بأس به، صالح الحديث».
- وذكره ابن حبان في التبادل وقال: «يحيى».
- وقال الحاكم: «هوي من نقاط الكوفيين من يجمع حديثه ولم يخرج».
- وقال الذهبي: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «صدوق من الخمسة».
قالت: هو صدوق، كما قال بذلك ابن حجر.
مصادر ترجمته:
التاريخ الكبير (164/2)، الجرح والتعديل (263/6)، التبادل (151/6)، النسخ (268/6)، تهذيب التماثل (268/6).
(3) تهذيب الكلام (3/3/3377) ، الكافيش (3/1/3681) ، اليمان (3/2/3681) ، التقرب (3/2/3681) ، تهذيب الكلام (3/3/3377) ، الكافيش (3/1/3681) ، اليمان (3/2/3681) ، التقرب (3/2/3681).

(5) أبو الزبير بن يسكر. محمد بن مسلم بن تهذيب تقدم في (141) ، وهو: (صدوق ، إلا أنه يدلى).

(6) على أبى وائل وابن عهد الله بن عمرو بن حبش الليثي. أبو الطفيل صحابي. ولد عام أحد ، رأى النبي ﷺ.

روى عن: أبي بكر ، فضله بعده.
وروى عنه: الزهري ، وأبو الزبير ، وكثارة ، وغيرهم.
وعُمر إلى أن مات سنة 101 هـ ، وهو آخر من مات من الصحابة.

مصادر ترجمته:

(7) معاذ بن جمل بن عمرو بن عويس الأنصاري. المزهري. أبو عبيد الرحمن. من أعيان الصحابة. شهد بدرًا وما بعدها ، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن.
روى عن النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ ، عدد أحاديث.
وروى عنه: ابن عباس ، وابن عمر ، وابن عدي ، وابن أبي أوفى الأشجعي ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وجابر بن أنس ، وغيرهم.
مات في الشام بالطاعون (سنة 180 هـ).
مصادر ترجمته:

الحكم على أئمة الجرحاني:
إسناد ضيف.

فيه : عن ابن أبي الزبير وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث ، وتدل عليه من الطبقة الثالثة. كما تقدم بيان ذلك.
في ترجمته ، لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما ينبغي بيان ذلك في التخرج.

التحرير:
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصيرة ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر (3/86 /20 ، أحمد في المسند (3/361 رقم 31987 رقم 245/2) ، والطيار في مسنده (16/9 رقم 450) ، والبزار في البحر الزخار (3/57/8/3 رقم 23723 رقم 460) ، ابن خزيمة في صحيحه (4/81 رقم 368/3/16) ، والشافعي في مسنده (3/368/3/16) رقم 368/3/16) ، ابن حبان في صحيحه (6/14/3824/3 رقم 1591) ، والطبراني في المعجم الكبير (4/81 رقم 460) ، جمعهم من طريق قراءة بين خالد.

رواه الطيار في قراءة مباشرة ، والثوابي بواسطة.

وأخبره مالك في الموطأ (143/1 رقم 2) ، ومن طريقه أبو داود في الصلاة ، باب الجمع بين
الصلاةتين (٢/١٠ رقم ١٠-٣٠٦)، والنساني في المواقيت، الظهر والعصر (٤٨٥/١ رقم ٥٨٦)، والطحاوي في شرح معياني الآثار (٦/١٢-١٦٠)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٤٩٦/٤ رقم ١٥٩٥).

وأخبره ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجمع بين الصلاتين في السفر (١/١٠ رقم ٢٠٠)، وأحمد في مسنده (٥/٢٣٢-٣١٢، ٤٪٧-٤٣٦ رقم ٢٠٠) وعبد الزؤام في المصنف (٢/٥٢٥ رقم ٤٣٨) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٥٤٨-٥٥١ رقم ١٠٠) من طريق سفيان.

وأخبره مسلم في الموضع السابق (١/٠ رقم ٩٧-٦ رقم ٧٠٦-٧٠٦) من طريق زهير.

أربعتهم: (قرة بن خالد، ومالك، وسفيان، وزهير) عن أبي الزبير المكي، له كله بلفظ في غزوة تبوك، ولم يرد عند أحد منهم بلفظ «بالمدينة»، وهذا اللفظ الأخير انفرد به الحجاجي وحدد.

زاد مسلم وأبو داود الطيالسي، وابن حبان، عقب تخريجه قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته.


خلاصة الحكم:

الحديث منكر باللفظ الذي عند المؤلف، وصحيح من غير طريق المؤلف كما أخبره مسلم.

وغيره بلفظ: «في غزوة تبوك»، ولا يضر عننه أبي الزبير فقد صرح بالتحديث عند أبي داود الطيالسي وغيره.
281- أخبرنا محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار (1) ، حدثنا أبو سعيد الحسن
ابن علي بن بحر (البري) (2) ، حدثنا حجاج بن نصير الفسطاطي (3) (**)، حدثنا
شعبة بن الحجاج (1) عن حسن المعلم (5)، قال: 
سمعت ابن بريدة (1) ، عن بشير بن كعب (7) ، عن شداد بن أوس (8) (***) ، أن
رسول الله ﷺ قال: 
"سي Collegia استغفر أن يقول اللهم: أنت رب، أنا عبدهكم ـ إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبدهكم، إن الله البوليتية يخفف من عبده
قال: "فإن قالها ما سببها فحات من يومه صالحة للجنة، وإن قالها ممسية فحات من ليلته صاحب الجنة."

(*) في (ب) بحبر. 
(**) في (ب) ، وفي (ب) : الفسطاطي ، أما في كتب الأصول : الفسطاطي ، وهو الصواب ، وسياطي دليله في 
التوفيق. 
(***) في (ب) ، رفعه عنه .

ترجم الرواية:
(1) محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار الأصبهاني ، تقدم في (161) ، وحديثه في درجة الحسن .
(2) أبو سعيد الحسن بن علي بن بحر بن البري .
والبري ، يفتح الباب المكتوب بإحدى ، وتشديد الرواء ، هذه اللائحة تشبه النسبة ، وهو اسم تذوي أبي الحسن 
على ابن بحر بن بري .
روى عن ابن بري .
روى عنه ; محمد بن عبدالله بن أحمد الصفار الأصبهاني .
وقتاق عن سبعة وفاته .
أقوال العلماء فيه :
لم أجد من تكلم فيه بحري أو تعديل . فهو مجهول .
مصادره ترجمته:
(3) حجاج بن نظير، يُحْكَمَة الدُّنُوَّدُة، أبو محمد البصري.
والجُسَّاطي يُفْتَحُ الفَتَا، وباشِبَتُهَا المُحَمَّلَة وباشِبَتُهَا المَلْبَّيَة، بِنَفَتِينِ مِنْ جَهَاةِ بِنَطَاقِيُّ الْمُهَمَّّلَينَ.
هذه النسبة إلى الفُسُطِبِي، وهي البيوت من الشعر، الأنساب (4/328).
روى عن: شعبة بن الحجاج، وفطر بن خليفة، وفطر بن خالد، وإسماعيل بن عباس، وماك بن مغول،
ومبارك بن فضالة، وهب بن جربين بن حازم، وغيرهم.
روى عنه: أحمد بن سعيد الدارمي، ومحمد بن زجويه، وأحمد بن الحسن السلمي، وأهل بن ابن
عباس، وإبراهيم الكحلي، وحبس بن زياد بن أبي الحصيب، وغيرهم.
وقال: مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائتين.
أقوال العلماء فيه:
- قال بحري بن معين: "ضعف".
- وقال البخاري: "يكلمون فيه" وقال في موضع آخر: "سكتوا عنه".
- وقال أبو حامِر: "منكر الحديث، ضعيف الحديث تُرَّك حديثه، وكان الناس لا يحدثون عنه".
- وقال علي بن المديني: "منكر الحديث، ذهب حديثه".
- وذكره ابن حبان في كتابه القاتل وقال ان "يختفي، ويهيم".
- وقال الدُّهَيْرِي: "ضعيفه، وله ابن حبان فقته".
- وقال ابن الحارث: " ضعيف، كان يقبل التلقين من الناس".
الحكم: حجاج بن نصير: "ضعف".
مصادره ترجمته:
طبقات ابن سعد (3/200)، التاريخ الكبير (2/407)، الإجرا والتمديد (3/167)، التفاوتات في (487/1).
حبان (2/1976)، الأنساب (237/1)، تهذيب الكمال (6/276 - 6/76)، ميزان الأعطال (485/1)،
الكافي (81/1)، التقرير (1/10)، خلاصة تهذيب الكمال (ص 73).
(4) شعبة بن الحجاج، بعده في (138)، وهو "ثقة حافظ منتن".
(5) حسين بن مسكلان: لغع، المهموم، أبو عبد الله البصري، المكتب.
والمعلم: بقال من يعلم الصبيان.
والمؤذي: بفتح العين المهموم، وسكونناو، في آخرها الدال المهموم، نسبة إلى بطن من الأزد.
روى عن: عباد الله بن يزيد بن الحصيب، وعضا، وعمر بن شيء، وغيرهم.
روى عنه: بحري بن سعيد القطان، وغدير، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (١٥٠٠هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين وأبو حامان والسناوي وأبى سعد والعملي والذهبي: «ثقة».
- وقال أبو زرعة: «ليس به بأس».
- وقال الدارقطني: «من التtablet».
- فقال: فيه اضطراب».

وقد نقلبه الزهبي. فقال: «وقد ذكره العقيلي في كتاب الضفاء، بلما مستند. وقال: هو مضطرب الحديث».

قلت: في الجملة «ثقة»، وقد اجتبر به صاحبا الصحابة. وذكر له العقيلي حديثًا واحدًا تفرد بوصله، وغيره من اللفظ. فكان ماذا في شرب الثقة أن لا يفلس أبدًا، فقد غلبت شعبة، ومالك، وناهيك بهما الثقة ونيلهم، وحسين بالم، وعرفة يحيى بن معين. ومن تقدم مطلقًا، وهو من كبار أئمة الحديث. السير (٣٤٦/١).

- وقال ابن حجر: «ثقة. وهم من السادة».

الحكم: حسن المعلم «ثقة».

ملاحظات ترجيحها:
- طبقات ابن سعد (٩/٣٧٠)، التاريخ الكبير (٢/٣٨٧)، الجرح والتعديل (٢/٥٢)، الفراء الكبير (٢٥٠/٦)، الأنساب (٨/٢٥٩)، البصائر (١٨٨/٢)، تذكر الخفاف (٢٦٥/٦)، التزكية (١٧٤/٦)، الكافش (١٧٥/٦)، خلاصة تذكير الكمال (٢٣/٦).
- عبیض الله بن بريك بن الحصين الأسلمی، تقدم في (١٤٥) وهو «ثقة».
- (٦) يشير بـ "الحسين كـ ابن أبی الحمیر; الحموی، أبو أبو بكر البصری.
- (٧) روى عن: أبي ذر، وأبي الدرداء، وأبي سلمة، وشداد بن أوس وغيرهم رضي الله عنهم.
- (٨) روى عنه: عدلبه بن بريدة، وقادة بن عامر، وثابت البناني، وغيرهم.
- (٩) قال: لم أفق على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
- ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصيرة، وقال: «كان ثقة. إن شاء الله».
- وقال النسائي والذهبي: «ثقة».
- وقال ابن حجر: «ثقة مخضوم من الثانية».

الحكم: بشير بن كعب: «ثقة».
محاضر ترجمته:

طبقات ابن سعد (7/2397)، التاريخ الكبير (136/2)، الجرح والتعديل (2/395)، تهذيب الكمال (136-266)، الأنساب (2/230)، المسير (2/251)، الكاشف (162/2)، التنقية (6/1).

خلاصة تزدهر التهذيب (ص.5).

(8) شهادة ابن أحمد ابن ثابت الأنصاري، أبو يعمر

صحابي هو وأبوه رضي الله عنهما، أسلم صغيراً، واستشهد أبوه في أحد، وأما هو فحضر المشاهد أحد

فما بعداً.

روي عن النبي ﷺ، وعن كعب الأخبار.

روي عنه: يشتر بن كعب، ومحمود بن لبيد، وعبد الرحمن بن غنم، وأخرون.

كان كثير العبادة والورع وتحذف من الله تعالى، وكان كرمًا حليمًا زاهدًا في الدنيا لا يبقى عنده منها.

شبان.

مات بالشام قبل sistin أربعة.

محاضر ترجمته:

أسد الغابة (2/139، الإصابة (2/256)، التنقية (2/247).

الحكم عليه: إسناد الجرحاني:

إسناد ضعيف.

فيه أبو سعيد الحسن بن علي بن بحر البري، وهو مجهول، وفيه: حجاج بن نصير الفسطاطي وهو ضعيف الحديث. لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التحريج.

التخريج:

أخبره البخاري في الدعوات، باب ما يقول إذا أصبح (1/111، رقم 322)، وفي الأدب المفرد (3/124، رقم 167)، والنساني في الكبرى (6/102، رقم 102)، والطبراني في المعجم الكبير (7/296، رقم 787) وفي الدعاء (6/212، رقم 396) من طريق زيد بن

زريع.

وأخبره البخاري أيضًا في الدعوات، باب أفضل الاستغفار (1/111، رقم 7/16)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (6/13، رقم 93) من طريق عبد الوارث.

وأخبره ابن أبي شيبة في المصنف (2/296، رقم 488)، وفيه حبان في صحيحه (2/312، رقم 493)، والطبراني في الكبير (7/396، رقم 787)، والجاحظ في المستدرك (4/214، رقم 548/2)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/247، رقم 676) من طريق أبي أسامة حماد بن

أسامة.

رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة مباشرة، والباقون بواسطة.

وأخبره النسائي في الكبرى (9/6، رقم 9847) من طريق غندر والنسائي في الكبير أيضًا.
(1/200/298، رقم 312) من طريق بشر بن المفضل، وبحيي بن سعيد، وابن الأعرابي، وابن أبي عدي.
والطبرياني في الكبير (296/72، رقم 317) وفي الدعاء (2/372، رقم 313) من طريق مرجى بن رجاء.

تستعملهم: (يزيد بن زريع، وعبد الوارث، وأبو أسامة، وعذر، وبشر بن المفضل،
وبحيي بن سعيد، وابن الأعرابي، وابن أبي عدي، ومرجى بن رجاء) عن حسن المعلم به بنحوه.

وأخرجه الترمذي في الدعوات، باب 15 (5/679، رقم 3293) عن الحسين بن حريث.
عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، عن عثمان بن ربيعة، عن فتاد مرفوعاً.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما كما تقدم.

شرح الغريب:

أبو: "أي التزم وارفع واعترف وأعبر، وأصل النواة اللوز.

انظر: النهاية (1/59/1)."
282- أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي (1)، حدثنا هاشم بن يُونس العصار (2)، حدثنا سعيد بن أبي مريم (3)، أخبرنا عبد الله بن فروج (4)، حدثني ابن جريج (5)، عن حبيب بن أبي ثابت (6)، عن أنس بن مالك (7) - رضي الله عنه - قال:

جاءنا رسول الله ﷺ ونحن في بيت، فكلنا إنسان تأخر عن مجلسه ليجلس إليه.

رسول الله ﷺ فقال:

الألبمة من فَرِيقٍ (ولهم حق) (*)، وله حق ما فعلوا ثلثًا، إن حكموا عدلوا، وإن عادوا وفُوقوا، وإن أُسْتَرْجَعُوا رحموا فين لم يفعلوا ذلك منهم فهل فيه لهيئة الله والملائكة والناس أحدهم.

(*) ما بين الفوسي سقط من (ظ).

ترجم الرواية:

1. محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي، تقدم في (149)، وهو "ثقة ثبت".
2. هاشم بن يُونس العصار. أبو محمد المصري، والعصار يفتح العين المهملة، وتشديد الصاد. وفي آخرها الزراء المهملة، نسبة إلى عمر الدهن من البقر والسمسم.
3. روى عن: أبي صالح عبد الله بن صالح، وعمرو بن حماد، وأبي عبد الله.
4. روى عنه: أبو طالب أحمد بن نصر الحافظ، وعلي بن محمد المصري، وسلمان بن أحمد الطبري.
5. وفاته: توفي سنة (281ه).

أقوال العلماء فيه:

لم أجد فيه جرحاً ولا تعيدياً عن أحد من العلماء، فهو مجهول الحال.

مصادر ترجمته:

الأنساب (189/4)، المعجم الصغير للطبرياني (25/5)، الإكمال لابن ماكولا (6/2)، وتوضيح المشتبيه لابن ناصر الدين المشتبي (83/6)، تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث ووفيات (261، 280، 484)، وتاريخ موائل العلماء، ووفياتهم لابن زيد (2/2).

3. سُمْحَى بن أبيك، تقدم في (262)، وهو "ثقة ثبت تقيه".
(4) عبد الله بن فروخ الأشراف، أبو محمد البصري، وخُراساني، بضم الخاء المعجمة وفتح الراة والسين المهمتين في أخري النون، نسبة إلى خراسان وهي بلاد كبيرة.
روى عن هشام بن عروة، وعبد الله بن عون، وسفيان النثري، وعبد الملك بن جرجر، وسليمان الأشعش وغيرهم.
روى عنه: سعيد بن أبي مريم، وهشام بن عبد الله الرازي، وخلد بن هلال التسيمي، وعمر بن الريع بن طارق وغيرهم.
وقاتهم: توفي سنة (187 هـ).
أقوال العلماء فيه:
قال البخاري: "تُغفر مَنْه وتُنَتَكِر" (*).
وقال الوزنجي: "رأيت ابن أبي مريم حسن قول فيه، قال: هو أرضي أهل الأرض عندي، وأمّا أحاديثه فمناكير".
وذكره الغفيلي في الضغوط الكبير، وقال: "لا يُتابع".
وذكره ابن حيان في كتابه الثقاف، وقال: "زمّ خالف".
وقال ابن إدبي بعد أن سأله عدة أحاديث: "ومقدار ما ذكرت من الحديث لعبد الله بن فروخ غير محفوظة"، وقال الذهبي: "وأين فروخ خراساني الأصل سكن المغرب ثقة".
وقال الخطيب البغدادي: "في حديثه نكرة".
وقال أبو العرب: "كان ثقة".
وقال الذهبي: "أحاديثه مناكير".
وقال ابن حجر: "صدوق يغلف، من الثامنة".
قلت: هو ضعيف.

محاضر توجيهه
التاريخ الكبير (1089/5)، الدعاء الكبير (286/2)، الكامل لابن عدي (282/5)، الأنصاب (337/2)، تهذيب الكمال (239/4)، الميزاณ (736/2)، الكاشف (116/2)، التشريب (144/2)، تهذيب التشهيب (5/311-312).
(5) عبد الملك بن جرجر تقدم في (141)، وهو: "ثقة قديم فاضل، وكان نذيل وشرسل"، وتدليسه من الطبقة الثالثة كما تقدم.
(6) حبيب بن أبو بكر تقدم في (143)، وهو: "ثقة قديم جليل، وكان كبير الإرسال والتدليس".

(*) تُغفر وتُنَتَكِر: "أي يأتي مرة بالمناكير مرة بالمشاهير".
انظر: تدريب الراوي (30/2)
وتدليسه من الطبقة الثالثة، كما تقدم.
(7) أسس بين مالك: صحابي جليل، تقدم في (149).

الحكم على إسناد الأرجاجات:

إسناده ضعيف، فيه: هاشم بن يوسف العصار، وهو مجهول الحال.
وفيه: عبد الله بن فروخ الخراساني، وهو ضعيف.
وفيه: عائشة عبد الملك بن جريح، وحبيب بن أبي ثابت وكلاهما مخلص، ولم يصرحا بالتحديث.
وتدليهما من الطبقة الثالثة.

الخريج:
أخيره الطبري في المعجم الكبير (1745/3 رقم 257) وفي الدعا (1580 رقم 229/2) من طريق أبي العلاء، الخلاف.
وفيه: البخاري في الدعا (1745/2 رقم 2119) من طريق عبادة بن معتب.
وفيه: أبي العلاء، الخلاف، وعبيدة بن معتب) عن حبيب بن أبي ثابت به بنحوه.
وللحديث عن أنس طرق أخرى.
أخيره الحاكم في المستدرك (144/8) والمبيت في السن الكبير (5/4) من طريق علي بن الحكم.
وأخيره البخاري كما في كشف الأسئلة (228/2 رقم 1579)، والطبري في الدعا (3/1744) من طريق قادة.
وأخيره ابن أبي عمر المدنى في مسنده كما في إختلاف الخديرة (7/4143 رقم 5/7) من طريق عمر بن عبدالله بن مرة الثقفي.
ثالثهم: (علي بن الحكم، وقادة، وعمر بن عبدالله الثقفي) عن أنس بن مالك مرفوعاً.

ببنو:
والشطر الأول شاهد من حديث:
(1) ابن عمر: أخبار البخاري في المناقب، باب مناقب قريش (522/6 رقم 3501)، ومسلم في الإمرة، باب الناس تتبع للفريق والخلافة في قريش (1452/3 رقم 1820) بلفظ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان».
(2) وحدث معاوية: أخبار البخاري في الموضع السابق (522/6 رقم 3500) بلفظ: «إنه هذا الأمر في قريش، لا يعادتهم أحد إلا كتب الله على وجهه، ما أقاموا الدين».
خلاصة الحكم:

الحديث صحيح بجميع طرقة، كما أن له شاهدين أخرج الأول البخاري، والثاني مسلم.

وقال العراقي في تخريج الإحياء (۱۶/۱) إلى النسائي والحاكم بإسناد صحيح، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة (۲/۵۱۷)، وفي الأرواء (۲/۳۰۰). 
حديثي محمد بن محمد الجرجاني

abdul al aziz al yaman

قال: سمعت عبد الله بن محمد البلوي(3) بركة يقول:

جلسنا ذات يوم نحادكما الزهاد والعلمان (وما بلغ من فصاحتهم وشههم وعلمهم: فيننا نحن كمكاك إما حصل علينا عمر بن نباته(4) فقال:

فيهم تحاورون؟ قلنا نحادكما الزهاد والعلمان وفصاحتهم.

قال عمر: والله ما رأيت رجلاً قطأ أورع ولا أخشع ولا أفصيح ولا أصبح ولا أسمح ولا أعمر ولا أكرم ولا أجمل ولا أحسن ولا أفضل من أبيك عبد الله محمد بن إبراهيم الشافعي(5).

خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد(6) إلئ الصحابة وكان الحارث ابن لبيد قد صحب صاحب المرج(7) وكان من الخاضعين المشقيقين الزاهدين. وكان

حسن الصوت بالقرآن فقرأ:

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا يوم الفصل جمعكم والأولين(8) فإن كان لكم كيد

فكيفون يا ويل برئي لأمكذبين(9).

قال: فأرئت الشافعي قد اصطرebb وتغير لونه، و بكاء بكاء

شحيحًا حتى لصق بالأرض.

قال: فأبكاني والله - قلقة وشجاعة فيه لله

ثم لم يتحمله أن قال:

إلهي أعوذ بله من مقام الكاذبين وإعراض الفاقدين. إلهي خشعت

لك قلوب الغافلين، وولهت لك هم المشتاقين، فهبه لي جواهره وحللني

بسترك وأعف عنك بكرم وجهه يا كريم.
قال: "ثم قمنا وتفريقنا".


(**) ما بين النوسين، سقط من (ب).

ترجم الرواية:
(1) محمد بن محمد بن عبيد الله الحراني. أبو الحسين، تقدم في (151) وهو "ثقة".
(2) أبو عبيد بن عبيد الهويص الهماني. تقدم في (270) ولم يقف عليه ترجمه.
(3) عبد الله بن محمد البلوي. تقدم في (270) وهو "وضاع".
(4) عمر بن نباتة، لم يقف على ترجمه.
(5) أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم الشافعي.

روى عن: حماد بن أسامة، وسفيان بن عبيدة، ومالك بن أنس، وأبي ضمرة أنس بن عباض، وغيرهم.
روى عنه: الجمدي، وأبو عبد القاسم بن سلام، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وبوت بن عبدالعال، وبحر بن نصر الخولاني، وبوث بن عبد العالي، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (106).

قوال العلماء فيه:
- قال يحيى بن معين: "ثقة".
- وقال يحيى بن سعيد القطان: "ما رأيت أغلب ولا أفقه من الشافعي وأن أدعو الله له أحق به وحدث في كل صلاة".
- وقال عبد الرحمن بن مهدي: "كان شابًا ملتحمًا".
- وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "قلت لأبي: يا أبي أي رجل كان الشافعي فإني سمعت تكثر من الدعاء له؟
قال له: "يا بني كان الشافعي كالشمسم للدنيا وكالعاشق للناس فانظر هل لهذين من خلف أو منهما غوض؟".
- وقال النصاب: "كان الشافعي عندي أحد العلماء، ثقة ومعلوما".
- وقال ابن حجر: "هو المجد لأمير الدين على رأس المائتين، رأس الطبقة التاسعة".

الحكم: محمد بن إبراهيم الشافعي: "ثقة قلبه".
0) الحارث بن لبيد النصري الطيشي:

روى عن بقية، وبشر بن بكر.
روي عنه أبو حاتم.
وقتله: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال الغلاباء فيه:
- قال أبو حاتم: "صدوق".

الحكم: الحارث بن لبيد "صدوق".

مساءة ترجيته:

الجرح والتعديل (87/3).

1) صالح بن بشير، أبو بشر الوصفي: يحضر الهمم وتتشجع الزائير - البصري:

حدث عن الحسن، ومحمد بن سيرين، و بكير بن عبد الله، و ثابت، وكاظم، وعدة.
روى عنه: مسلم بن أبى إبراهيم، و طالوت بن عباد، وعيد الله العشقي، وآخرون.
وقتله: توفي سنة (176هـ)، وقيل (178هـ).

أقوال الغلاباء فيه:
- قال يحيى بن معين: "ضعيف".
- وقال أحمد: "ليس هو صاحب حديث، ولا يعرف الحديث".
- وقال البخاري: "منكر الحديث".
- وقال أبو داود: "لا يكتب حديثه".
- وقال النسائي: "متوكل".
- وقال ابن عدي: "فيه"، حسن الصوت، عامة أحاديثه منكرة، وهي من قلة معذرته بالأسانيد، وعند
أنه لا يعتمد.
- وقال الفلاس: "منكر الحديث".
- وقال ابن حجر: "ضعيف من السبعة".

الحكم: صالح المري "ضعيف".
محاضرة ترجمته:
الكامل لابن عدي (196/2، 200، السير (8/6-48)، ميزان الاعتدال (2/82)، التقريب (368/1).

الحكم على الإنسان:
موضوع فيه: عبد الله البلوي، وضع.

التخريج:
(أ) آخره البهذي في مناقب الشافعي (2/177).
من طريق محمد بن الحسين السلمي، قال: حدثنا علي بن أبي عمر البلخي، قال:
حدثنا محمد بن أحمد التحطي، قال: حدثنا عببة بن عبد العزيز اليمني، قال:
عبد الله بن محمد البلوي، فذكره مثلاً، وفي آخره زيادة.

(ب) ورواه أيضًا في مناقب الشافعي (2/176) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الله، بن عبد الحكم، قال: جلسنا يومًا تتذكر الزهد والعباد...
الخ. مثلاً، وفي آخره زيادة قصة.
سلمت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم (1) قال: سلمت أبا الفضل

الباس بن محمد (2) قال: سلمت يحيى بن معين (3) يقول:

قال ابن كندة (4):
في اقتباس وحشبة قلما:
صاحبت، أهل الوفاء والكرم
ومنشئها على النبي صلى الله عليه وسلم:
وقالت ما شئت غير محتمل

(*) سقط من (ب).

ترجم الرجال:
(1) أبو العباس، محمد بن يعقوب الأصم، تقدم في حديث رقم (137) وهو «ثقة».
(2) أبو الفضل، العباس بن محمد بن حانم الطبري، تقدم في (142) وهو «ثقة».
(3) يحيى بن معين بن عون بن زيد، أبو زكريا المرح، الغطفاني، البغدادي.
روى عن: حاجب بن محمد الأغور، وحفص بن غياث، وعبد الله بن المبارك، وأبي أسامة حماد ابن
أسامة، وسفيان بن عيينة، وغيرهم.
روى عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، وأحمد بن حنبل، وعباس الدوري، وأبو حاتم الرازي، وأبو
زرعة الرازي، وأبو زرعة الديمطي، وغيرهم.
وفاته: توفي سنة (232هـ).

أهداف العلماء فيه:
- قال النساي: أحد الأئمة في الحديث، ثقة مأمون.
- وقال ابن أبي حاتم: «إمام».
- وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: «كان إماماً رابياً، عالماً حافظاً، ثنياً، متقناً».
- وقال الذيبي: «هو الإمام الحافظ الجهيز، شيخ المحدثين».
- وقال ابن حجر: «ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل، من العاشرة».
- الحكم: «ثقة حافظ».

مصادر ترحجه:
- تهذيب الكمال (89/8)، السير (111/371)، الكافش (355/3)، التشريب (258/2).
4) ابن مكناسة هو الإمام القلابي أبو يحيى محمد بن مكناسة: عبد الله بن عبد الأعلى بن علي بن خليفة أحد شعراء الدولة العباسية، ولد سنة (236هـ) سمع من هشام بن عروة والأعماش وسمع بن كدام وغيرهم. وروى عنه أحمد بن حنبل. وابن بكر بن شيبة. والخوئي بن أبي آسامة وغيرهم. وكان امراً صالحاً لا يقصده أو هجا، وكان متصداً لأهل الأدب وذويهم المروة للمذاكية والمساجلة في الشعر. مات سنة (207هـ).

ملاحظات ترجمته:
سير أعلام النبلاء (858/9)، الأغاني (226/13)، الأغاني (13/24).

الحكم على الإسناد: سنده صحيح.

التحرير:
أخرج هذه البيتين:
- الأصبهاني في الأغاني (246/13).

قال:
حدثني الحسن بن علي قال: حدثني ابن مهروبة. قال: حدثني محمد بن عمر الجرجاني.
قال: حدثني إسحاق الموصلي قال: أشتدني محمد بن كناسة لنفسه قال: فذكره.
- وذكرها الجاحظ في البيان والتبين (1345/6). ونسبها إلى ابن كناسة.

دراسة الألفاظ الشعرية:
1) مقارنة ألفاظ الجرجاني بالألفاظ غيره:
- عند الجرجاني والأصبهاني: «صادفت».
- عند الجراح: «لاقيت».
- عند الجرجاني والأصبهاني: «أرسلت».
- عند الجراح: «خليت».
- عند الجراح: «وقلت ما شئت».
- عند الأصبهاني والجراح: «وقلت ما قلت».
(ب) نهج الغريب:

انقباس: رحبة وحجل.

انظر: معجم مقاييس اللغة (١٤٨/١).

حشمة: الخشمة: الانقباس والاستحيا.

انظر: معجم مقاييس اللغة (٢/٤٨٣).

سجيتها: طبيعتها.

انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٨٣٧).

(ج) الموضوع:

الأبيات في المدح.

(ج) الفكرة:

يتصف الشاعر بالرهبة والوقار والحجل ولكن هذه الصفات تذهب وتختفي ويتكلم حيث شاء.

 دون حرج وذلك فقط في حضرة المدح، فهو من أهل الفضل والوقار والكرم.

(د) البلاغة:

شبل الشاعر نفسه بشيء أو بخيل يرسل . . وحذف المشبه به وأتي بشيء من لوازمه وهو الإرسال على سبيل الاستعارة المكثفة.
المجلس الرابع والعشرون

285 - حديثنا أبو عبد الله الجرجاني إملاء قال: أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن القطان(1) ، حديثنا أبوにくいدقطن بن إبراهيم النسيماني(2) ، حديثنا حفص ابن عبد الله السّلامي(3) ، حديثي إبراهيم بن طهمان(4) ، عن الحجاج بن الحجاج(5) ، عن قتادة(6) ، عن الحسن(7) ، عن أبي هريرة(8) - رضي الله عنه - قال:
قال رسول الله ﷺ: "خير الحنحاق ما ألبنت عينك، وابدأ يمين تغول، واليد العليا أفقي في السلك، ولا يلزم الله عليك كفاية.

(*) سقط هذا الحديث من (ب).

ترجم الرواة:
(1) محمد بن الحسين بن الحسن القطان تقدم في (160) وهو : "ثقة”.
(2) أبوにくいدقطن بن إبراهيم النسيماني تقدم في (174) وهو : "ضعف”.
(3) حفص بن عبد الله السّلامي تقدم في (174) وهو : "صدق”.
(4) إبراهيم بن طهمان تقدم في (171) وهو : "ثقة”.
(5) الحجاج بن الحجاج الباهلي البصري تقدم في (198) وهو : "ثقة”.
(6) قتادة بن سمعة السموطي البصري تقدم في (158) وهو : "ثقة ثبت، يدلس”، وتدليسه من الطبقة الثالثة ، كما تقدم.
(7) الحسن بن أبيه الحسن البصري تقدم في (192) وهو : "ثقة يرسل”.
(8) أبو هريرة: عبد الرحمن بن سعير السيوسكي، صحابي جليل تقدم في (138)

الحكم على إسناد الجرجاني:
إسناده ضعيف فيه:
أبوにくいدقطن بن إبراهيم النسيماني، وهو ضعيف.
وفيه عنونة قتادة وهو مڈلس ، ولم يصرح بالتحديث، وتديسه من الطبقة الثالثة ، كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.
التخريج:
تقدم تخريجه عند الحديث رقم (۲۳۰).

خلاصة الحكم:
الحديث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري وغيره.
وله شواهد تقدم تخريجها عند الحديث رقم (۲۳۰).

غرائب الحصيني:
خير الصدقة ما أبدت على أي الصدقة بالفضل عن قوت عبائه وحائجه.
انظر: عمدة القاري، (۲۹۳/۸).
ابداً من تولى أبدأ في الإنفاق بعبادك ثم اصرف إلى غيرهم.
انظر: عمدة القاري، (۲۹۳/۸).
اليد العليا: المعطي.
انظر: عمدة القاري، (۲۹۳/۸).
اليد السفلى: السائلا.
انظر: عمدة القاري، (۲۹۳/۸).
286- (أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري(1) ، حديثنا أبو البختري
عبد الله بن محمد بن شاكر(1) ، حديثنا أبو أسامة حجاد بن أسامة(3) ، حديثنا بُرِئ
بن عبدالله بن أبي بشرة(4) ، عن أبي بشرة(5) ، عن أبي موسى(6) الأشعري(7).

رضي الله عنه… قال:

حُفِظتَ علَى رسول الله ﷺ أثنا ورافٌن من بَابِ عَدَا، فَقَالَ أَحْمَدهَا، يَا
رسول الله! أَمُرْنَا عَلَاهُ بِغَيْضِ مَا وَلَكَ اللَّهُ (8)، وَقَالَ اللَّأَّهُ مِثْلَ حَادِثَكَ.

فَقَالَ: "أَنَّا وَلَهُ لَا نُوَلِدُ هَذَا الْعَمْل أَحْدَهَا سَأَلَّهُ وَلَا حَرَسٌ عَلِيهِ.

(1) ما بين الفوينين سقط من (ب).
(2) في (ب) : عَزُّ وَجَلَّ .

تراجُم الروايات:

(1) أبو طاهر محمد بن الحسن النيسابوري، تقدم في (177) وهو «ثقة».
(2) أبو البختري، عِبَادُ اللهِ بِن مَحْمُودِ بن شاَكَرَ، تقدم في (177)، وهو «صدق».
(3) أبو أسامة حجاد بن أسامة، تقدم في (177)، وهو «ثقة».
(4) بريدة بن عبِّادُ اللهِ بِن أَبِي بَشْرٍ، تقدم في (177)، وهو «ثقة».
(5) أبو بريدة، عَامِرُ بِن عَبِّادُ اللهِ بِن قِيسِ الأَشْعَرَاَيِ، تقدم في (177)، وهو «ثقة».
(6) أبو موسى الأشعري، عِبَادُ اللهِ بِن قِيسِ، صحابي جليل، تقدم في (177).

الحكم على إسناد الجوهاني: إسناد حسن، فيه: أبو البختري وهو صدوق.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبَّبَت بين ذلك في التخريج.

التخريج:

أُخْرِجَ البُخَارِيُّ في الأحكام، باب ما يكره من خروج على الإمارَة (3/125 رقم 1456/2، ومسلَّم في الإمارَة) باب النهي عن طلب الإمارَة والخروج فيها (3/125 رقم 1723/2)، وأبو يعلى في منسده (3/125 رقم 732/2)، وعن ابن حبان في صحيحه (الإحسان 338/2، رقم 10).

والروياني في منسده (3/125 رقم 319/1، و478 رقم 100/1) من طريق الحسن بن علي بن عثمان العامري.

ثلاثتهم: (محمد بن العامر، أبو سعيد، والحسن بن علي العامري) عن أبي أسامة به
حدث صحيح من غير طريق المؤلف، فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

الحكم النهائي على الحديث:

وأما أخرجه البخاري في الإجارة، باب استئجار الرجل الصالح (4/396 رقم 2261/2)، ومسلم
في الموضع السابق (4/396، رقم 1732)، وابن أبي شيبة في المصنف (12/215 رقم
1268/7)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 3/353، رقم 1731)، والبغوي في شرح السنة
(58/10، رقم 2466) من طريق حميد بن هلال، عن أبي بردة بن بقرون.
قال البغوي: (هذا حديث متفق على صحته).
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن سمرة.
أخرجه البخاري في الأحكام، باب من سأل الإمارة وكل إليها (3/164، رقم
1447)، ومسلم في الموضع السابق (4/396، رقم 1852) مرفوعًا بلفظ: "يا عبد الرحمن
لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكملت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعت
عليها".

الحكم النهائي على الحديث:
287. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1)، حدثنا بحر بن نصر بن سابق
الخولاني(2)، حدثنا عبد الله بن وهب(3)، أخبرني يونس بن يزيد الأيلي(4)، عن ابن
شهاب(5)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان بن عوف(6)، عن معاوية بن الحكم(7).
رضي الله عنه:

أنه سأل رسول الله ﷺ عن الطيرة، فقال: «حِلَّكِهِمْ يِجْهَةُ أَحْبَاطُكِمْ».
في نفسه: فلا يṢับيكمُ، وسأله عن الكهتان، فقال: "لا تَتَأْتُوهُم".

ترجم الرواة:
1. محمد بن يعقوب بن يوسف: تقدم في (137) وهو "ثقة".
2. بحر بن نصر: تقدم في (169) وهو "ثقة".
3. عبدا بن وهب: تقدم في (175) وهو "ثقة، حافظ".
4. يونس بن يزيد: تقدم في (180) وهو "ثقة".
5. محمد بن شهاب: تقدم في (145) وهو "ثقة، حافظ، منتق على جلاليته وإتقانه".
6. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: تقدم في (146) وهو "ثقة، مكتوب".
7. معاوية بن الحكم: صحابي، نزل المدينة.

روى عن النبي ﷺ بعض الأحاديث.
وروى عنه: عطاء بن يسار، وابنه كبير بن معاوية بن الحكم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف,
وآخرون.

مصادر ترجمته:
أبو الغابة (157/4)، تقرير التهذيب (258/2)،

الحكم على إسناد الجراني:
إسناد صحيح، رواته ثقات كله.

والحديث صحيح، كما سيأتي في التخريج.

التخريج:
أخره مسلم في السلم، باب تخريج الكهانة، واتباع الكهان (174/4 رقم 2268)، عن
أبي طاهر، وحرملا بن يحيى، كلها عن ابن وهب به بنحوه.
وقد توعد ابن وهب عليه.
أخره ابن أبي عاصم في الأحاديث والمثنائية (8/4 رقم 140) من طريق عثمان بن عمرو.
عن يونس بن يزيد به متعاه.
وقد توعى يونس عليه.
وله طريق آخر عن معاوية.
أخيره مسلم في الموضع السابق (12/2237 رقم 1478/1478). وأبو داود في الصلاة، باب تشبيه الغلام في الصلاة (1/1950 رقم 1950) والنسائي في الجمعية، باب الكلام في الصلاة (12/2762 رقم 1976) وأحمد في المسند (1395/1395 رقم 1396) وابن أبي شيبة في المصنف (1399/1392 رقم 1396) وابن الجارود في المتنى (1399/1392 رقم 1396) وابن خزيمة في صحيحه (2/35 رقم 1395) جميعهم من طريق عطاء بن يساح عن معاوية بنحوه، مع قصة الصلاة، قصة الجارية، ولم يذكر ابن خزيمة قصة الجارية.
وله شاهد من حدث أبي هريرة.
أخيره مسلم في الموضع السابق (12/2237 رقم 1478/1478) مرفوعًا بلفظ: «من أئتي عرفاً، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة».
الحكم النهائي على الحديث:
الحديث صحيح.
شرح الغريب:
الطيرة: قال ابن الأثير: «الطيرة: بكسر الطاء وفتح اليمين، وقد تسكن، هي التشاؤم بالشيء».
وأصله في ما يقال: التظير بالسواتج واللباريات من الطير والطيرات وغيرهما. وكان ذلك يصدمنا عن مقاصدهم، فنفاه الشرع، وأبطله ونهى عنه، وأخير أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر.
انظر: النهاية (2/152).
الكاهن: قال ابن الأثير: «الكاهن: جمع كاهن، والكاهن هو الذي يتعاطى الخمر عن
الكاتنات في مستقبل الزمان، ويدعى معرفة الأسرار».
انظر: النهاية (4/216).
288. أخبرنا العباس بن محمد بن معاذ(1)، حدثنا أحمد بن يوسف السّلّمِي (2)، حدثنا قبيصة بن غّلبة(3)، حدثنا سفيان(4)، عن سماك(5) وعاصم الأحول(6)، عن عكرمة(7)، ذكر أحداثها عن ابن عباس(8) - رضي الله عنهما - قال:

نهاه رسول الله ﷺ أن يتخفّى الروح عوضًا.

ترجم الرواية:

(1) العباس بن محمد بن معاذ النيسابوري: تقدم في (141) وهو "ثقة".
(2) أحمد بن يوسف السّلّمِي: تقدم في (140) وهو "حافظ، ثقة".
(3) قبيصة بن غّلبة: تقدم في (142) وهو "ثقة".
(4) سفيان هو النوري: تقدم في (143)، وهو "ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة".
(5) سماك: بكسر أوله وتفخيم الميم - ابن حرب بن أوس بن خالد - أبو المغيرة الذهبي الكوفي.

روي عن: عكرمة، ومولى ابن عباس، وسيد بن جبير، وابراهم التخغي، والحسين البصري، وغيرهم.

روي عنه: سفيان النوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، والأعمش، وأبو عوانة، واُسماعيل بن أبي خالد، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (231هـ).

آقوال العلماء فيه:

وقد اختلف فيه على النحو الآتي:

فوالله، يحيى بن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في النقوش، إلا أنه قال: "وكان يخطئ كثيراً".

وذكره ابن شاهين في النقوش أيضًا.

وقال أبو بكر بن أبي كثير: سمعت يحيى بن معين سئل عن سماك بن حرب ما الذي عابه؟ قال:

"إنه أحاديث لم يسددها غيره".

قال يحيى: "وسماء، ثقة".

وقال عبد الرحمن بن أبي حامد: سألت أبي عنه، فقال: "صدوق ثقة". قلت له: قال أحمد بن حنبل:

"سماء أصلح حديثًا من عبد الملك بن عمير، فقال: هو كما قال".

وقال الذهبي: "ثقة، ساء حديثه".

وتوضّب فيه: العجلي فقال: "جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة رمى أوصل الشيء عن ابن عباس، وهذا قال: قال رسول الله ﷺ، وإن كان عكرمة يحدث عن ابن عباس. ونذكر في الحديث لم يشرك حديثه أحد، ولم يرغب عنه.
أحد: وكان عالماً بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحاً.

وقال البيزار: "كان رجلاً مشهوراً لا أعلم أحداً تعرفه.

وقال ابن عدي: "أحاديثه حسان، وهو صدوق، لا بأس به.

وقال الذهبي: "صالح الحديث.

وضعه: شعبة، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والإمام أحمد فقال: "مضطرب الحديث.

وقال ابن خراش: "في حديثه لين.

وقال النساني: "ليس بالقوي" وقال مرة: "ليس به بأس، وفي حديثه شيء.

وقال محمد بن عبد الله بن عمرو الموصل: "يقولون إنه كان يغلط، ويختلفون في حديثه.

والأولى أن يفصل في حاله:

فهو على وجه العلوم صدوق، حسن الحديث، إلا روايته عن عكرمة فيها اضطراب.

وذلك ما زوّه عنه بأخر في بعضها نكارة.

قال يعقوب بن سهيلة: "روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتينين. ومن سمع منه قدماً مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم، والذي قاله ابن المبارك إذا نرى أنه في من سمع منه بأخره.

وقال النساني: "كان رضاً ألقن إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيلفتات.

وقال الديارقطني: "إذا حدث عنه شعبة والثوري وأبو الأحوص، فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك وحضيض بن جميع، ونظرائهم في بعضها نكارة.

وقال ابن حجر: "صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخره، فكان رضا تلقن من الرابعة.

مصطلحات وترجمات:
التاريخ الكبير (187/4) ، الجرح والتعديل (329/4) ، الآنساب (18/3) ، تهذيب
الأقوات (279/5) ، السير (245/5) ، الكافش (345/2) ، ميزان الاعتلال (224/2 -
24) ، التفرقة (247/2) ، خلاصة تهذيب الكتاب (155) ، الكواكب الديكرا لابن الكنيا (247 - رقم
24) ، شذرات الذهب (181/1) .

(1) عامم الأحوال: تقدم في (265) ، وهو "ثقة".

(2) عكرمة مولى ابن عباس: تقدم في (188) ، وهو "ثقة، ثبت".

(3) عبد الله ابن عباس: صاحب جليل: تقدم في (142) .

المحكم عليه: إسناد الجرحاء:

إسناده ضيف شبية لأنه من رواية سمال عن عكرمة وتقدم أنه ضيف فيه.
لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سأأتي بيان ذلك في التخرج.

التخريج
أخبر عبد الرزاق في المصنف (4/4577، رقم 4577)، وعنه أحمد في المصنف (5/4577، رقم 4577)، والترمذي في جامعه، في الأطعمة، باب ما جاء في كراهة أكل المصورة (4/273، رقم 273).

وأخبره ابن ماجه في الذبائح، باب النهي عن صير البهائم وعن المثلة (1673، رقم 1673) وأحمد في المسند (5/375، رقم 375) عن وعيم.

وأبلغ ماجة أيضاً في الموضع السابق (1673، رقم 1673) عن طريق عبد الرحمن بن مهدي.

وأحمد في المسند (4/375، رقم 375) عن إسحاق بن يوسف.

وأحمد أيضاً (4/375، رقم 375) عن أبي أحمد.

والطرائني في الكبير (4/2751/4577، رقم 2751) عن طريق أبي نعيم.

سنتهم: عبد الرزاق، وويم، وأبن مهدي، وإسحاق بن يوسف، وأبو أحمد، وأبو نعيم.

وقد نويع سفيان عليه.

أخبر أحمد في المسند (4/275/4575، رقم 275) والفاطر في الكبير (11/4575، رقم 4575) عن طريق أسباط بن نصر.

كلاهما (إيران)، وأسباط بن نصر) عن سماك به نحنو.

وله طريق آخر عن ابن عباس.

أخبر مسلم في الصيد والذبائح، باب النهي عن صير البهائم (2/1548/4575، رقم 1548/2/4575)، والنسائي في الضحايا، باب النهي عن المجتمعة (7/23847، رقم 23847)، وأبو القاسم البغوي في الجديات (8/388، رقم 388)، وأب نحاس في صحيحه (12/238، رقم 238)، والبهذي في السنن الكبرى (7/387، رقم 387)، والبغوي في شرح السنة (111/322، رقم 322) جميعهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس مراعباً به نحنو.

ولمته شاهد من حديث آنس بن مالك:

أخير مسلم في الموضع السابق (3/1548/4575، رقم 1548/3/4575) والنسائي في الموضع السابق (3/1548/7/238، رقم 7/238) مراعباً بالفظ: "هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم"، واللغة حسن.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير طريق المؤلف كما تقدم في تخريج.
غرائب الحصيت:

غرزًا : "بفتح المعجمة والباء ، أي هدفًا".

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (3/360).
289. أحمد بن محمد بن الحسين بن الخسائس (1)، حديثاً إبراهيم بن منصور (2).
حديثاً يعلى بن عبيد (3)، حديثاً مسّه بن كدام (4)، عن المقدم بن شریح (5)، عن
أبيه (6) قال:
سألت (١) عائشة - رضي الله عنها - بأي (شکّ) كن يبغا رسول الله صلى الله عليه وسلم إباً حبلى بيتته؟ (٦٠) قالت: بالسوالأ.

(َ) في (ب): سبتت.
(ََ) ما بين الاقصي سقطت من (ب).
(َََ) في (ب): سبتت عائشة - رضي الله عنها - بأي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتته؟

تراجيم الرواة:
(١) محمد بن الحسين بن الخسائس القرطاس: تقدم في (١٤٠)، وهو: «ثقة».
(٢) إبراهيم بن منصور النيسابوري - أبو إسحاق روی عن: حفص بن عبد الرحمن البخاري.
روي عنه: محمد بن الحسين بن الخسائس القرطاس.
قال ابن منهجه: «حديث عنه محمد بن الحسين القرطاس، وكناه».
أقوال العلماء فيه لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً عن أحد من العلماء، ومن كانت هذه حاله ف فهو
مجهول.

مصادر ترجمته:
فتح البلد في الكتب والألقاب (١-٤٥/ ترجمة رقم ١٨٧).
(٣) يعله بن عبيد الطنافسي: تقدم في (٢٠٣) وهو: «ثقة».
(٤) مسّه - يكسة أول وسكون ثانية وفتح المهملة - يكسة أول وسكون ثانية - يكسة أول وسكون ثانية - يكسة أول وسكون ثانية - يكسة أول وسكون ثانية - يكسة أول وسكون ثانية.
طوله بن عبيد، أبو سلامة الهلاله الكوفي.
روي عن: القدام بن شریح بن هانئ، وأبي إسحاق السببيع، وعمرو بن مرة، وقناة بن دعامة
الضوسي، وحبيب بن أبي ثابت، وسليمان الأعش، ومنصور بن المعنمار، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم.
روى عنه: جعفر بن عون، وخميس بن غياث، وسفيان بن عيينة، وسفيان التدوري، وأبو أسامة حماد.

بن أسامة حماد بن أسامة، وعبيبة بن الحجاج، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن شهر العبدي، ووكيع، وبني بن سعيد القطان، ومحمد بن أبي الطناسي، وغيرهم.

وفاته: توفى سنة (55 هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال يحيى بن معين، وأبو زرعة: «ثقة».

وقال أحمد بن حنبل: «كان ثقة خيارًا حديثه أهل الصدق».

وقال الجاحظ: «كوفي ثقة ثابت».

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «كان مرجأ ثابتًا في الحديث».

وقال الذهبي: «أحد الأعلام، حديثه ألف».

وقال ابن حجر: «ثقة، ثابت، فاضل، من سابعة».

 الحكم: مسهر بن كدام: «ثقة ثابت».

مصادر ترجيحها:


(5) المقتطع بن نتريخ بن هاني بن زيدي الحارثي، الكوفي.

روى عن: أبيه شريف بن هاني، وقشير أمومة مسروق بن الأجدو.

روى عنه: الأعشش، ومسرح بن كدام، وسفيان التدوري، وشريك، وآخرون.

وفاته: لم أقف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

- قال أحمد بن حنبل: «ثقة».
- وقال أبو حامد: «ثقة، صالح الحديث».
- وذكره ابن حبان في الثقات.
- وقال ابن حجر: «ثقة، من السادسة».
الحكم: المقدم بن شريح: «ثقة».

مساعدي ترجمته:

تاريخ البخاري (٧/٤٢٦٨/٤)، الجرح والتعديل (١٧/٩٦ - ١٣٤/٣٨)، النقاط لابن حبان (١٨٤ - ٥٠/٤)، تهذيب الكمال (١٥٤/٣)، التعريب (٢٧٥/٤)، الكاشف (١٦٥/٣)، التصوير (٢٠/٢).

(٦) شريح بن هارث بن يزيد الحارثي، أبو البقاحم الكوفي.

روى عنه: بلال بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وأبي هريرة.

وعانشة أم المؤمنين، وغيرهم.

روى عنه: ابنه المقدم، وحياقب بن أبي تابع، وبينه بن أبي إسحاق السبيعي، وغيرهم.

وقال: «قل في ولاية الحجاج بن يوسف بن سجستان، مع عبد الله بن أبي بكر سنة (٨٧٨ه)».

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين، أحمد بن حنبل، ومحمد بن سعد والنساي: «ثقة».

- وقال الذهبي: «ثقة، مصيره، عابد».

- وقال ابن حجر: «مخصوص، ثقة».

الحكم: شريح بن هارث: «ثقة».

مصادر ترجمته:

الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/١)، التاريخ الكبير للبخاري (٥/٤)، الجرح والتعديل (١٢/٤، ٦/٦، ٤/٤، ٤/٦، ٥/٨ - ١٩/١)، تذكره الحافظ (٥/١)، الكашف (٢/٣)، التعريب (٩/١٠)، طبقات الحافظ (٥/٣)، خلاصة تهذيب الكمال (١٦/١)، شذرات الذهب (١٦/٦).

(٧) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، تقدمت في (١٧٣).}

الحكم على الإسناد: سنده ضعيف، فيه: إبراهيم بن منصور، وهو مجهول.

لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، كما سيأتي بيان ذلك في التصوير.

التصوير:

أخبر أبو عوانة في مسده (١/٤٧) عن الحسن بن عفان، والبغوي في شرح السنة (٣٩٥/١) من طريق حميد بن زجيبة.
كلاهما (الحسن بن عفان، وحميد بن زجية) عن يعلى بن عبيد به بنحوه.

وقد توعي يعلى بن عبيد عليه.

أخرجه مسلم في الطهارة، باب السواك (2/100، رقم 253)، وإنساج بن راهوية في
مسنده (3/987، رقم 89) عن محمد بن بشر.

وأخرجه أبو داوود في الطهارة، باب في الرجل بسماك بسماك غيره (1/44، رقم 91).
والنسائي في الطهارة، باب السواك في كل حين (1/81، رقم 12)، وفي سنة الكبرى (1/64،
رقم 7)، وابن خزيمة في صحيحه (7/124، رقم 1704) جميعهم عن طريق عيسى بن يونس.

وأحمد في المسند (1/172، رقم 24144) عن عبده.

وأبو عوانة في المسند (1/164، رقم 477) عن طريق محمد بن عبيد.

وأخرجه أبو عوانة أيضاً (1/164، رقم 477) والبيهقي في السنن الكبرى (1/24، رقم 339) من
خمستهم: (محمد بن بشر، وعيسى بن يونس، وعبدا، ويزيد بن هارون، ومحمد بن
عبيد) عن مسعود بن كدام به بنحوه.

وقد توعي مسعود بن كدام عليه.

أخرجه مسلم في الموضع السابق (1/200، رقم 253)، وأحمد في المسند (2/58،
عوانة في المسند (1/64/164، رقم 477)، وابن خزيمة في صحيحه (7/124، رقم 1704).
وأبو حبان في صحيحه (3/256، رقم 1074) جميعهم عن طريق سفيان.

وأخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها، باب السواك (1/105، رقم 290)، وأحمد في
المسند (1/168، رقم 795)، وابن أبي شببة في المصنف (1/168/1)، وابن حبان في
صحيحه (7/120، رقم 2514) عن طريق شريك.

رواه ابن أبي شببة عن شريك مباشرة، والباطون بواسطة.

وأخرجه إنساج بن راهوية في مسنده (3/897، رقم 1589) عن طريق إسرائيل.

ثلاثتهم: (سفيان، وشريك، وإسرائيل) عن المقدم بن شريح به بنحوه.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح من غير هذا الطريق كما سبق بيان ذلك في التخرج.
290 - أخبرنا حاجب بن أحمد(1)، حديثنا محمد بن حماد الغازي(2). حديثنا
أبو معاوية الضرير محمد بن خازم(3)، عن الأعمش(4)، عن عصرو بن مُرَّة(5)، عن
أبي عبيدة(6)، عن أبي موسى الأشعري(7). رضي الله عنه - قال رسول الله

"يسأل الله(1) بَسْطُ السَّكِيَّةِ الليل ليتَوبُ بالنهار، وسَكِيَّةُ النهَار لِيَتَوبَ باللَّيْل، حَتَّى تَطَالَ الشَّمس مِن مَغْرِبِها".

(*) في (ب) ؛ عز وجل .

ترجم الرواة:
(1) حاجب بن أحمد بن سفيان الطوسكي: تقدم في (138)، وهو "ثقة".
(2) محمد بن حماد الغازى: تقدم في (153)، وهو "ثقة".
(3) أبو معاوية الضرير محمد بن خازم: تقدم في (153), وهو "ثقة".
(4) سليمان بن مهران الأشعري: تقدم في (153), وهو "ثقة", حافظ، عارف بالقراءة، ورع.
(5) عمرو بن مرة: تقدم في (161) وهو "ثقة".
(6) عامر بن عبد الله بن مسعودelho، أبو عبيدة الكوفي.

روى عن: أبو موسى الأشعري، وعائشة، وكنى بن عُجِّة، ومسروق بن الأجداع، وغيرهم.
روى عنه: إبراهيم بن الحجمي، وأبو إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرة، وسالم الأقباط، وغيرهم.
وقفته: توفي سنة (81هـ).

آقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد: "كان ثقة كثير الحديث".
- وقال يحيى بن معين: "ثقة، ولم يسمع من أبيه".
- وقال ابن حجر: "ثقة، من كبار العلماء، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه".
- الحكم: عامر بن عبد الله بن مسعود: "ثقة، ولم يسمع من أبيه".
مصادر ترجيته:
طبقات ابن سعد (20/6) ، تاريخ البخاري (5/1) ، تنزيل الكمال (24/2) ، الكافرون
(2/5) ، السير (362/1) ، التقرير (448/2) ، خلاصة تهميش التهديب (185/1) ، شذرات الذهب
(23/1).
(7) أبو موسى الأشعري: عيسى الله بن قيس صاحب جليل: تقدم في (177).
الحكم عليه: إسناد الجرناني:
إسناد صحيح ، روائه ثقات كلام.
والحديث صحيح ، كما سأأتي في التخرج.
التخريج:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (12/183 رقم 1051) ، ونهاه في الزهد (2/247 رقم
885).
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (717/1 رقم 379 عن عبد الله بن ثياب.
ثالثتهم: (ابن أبي شيبة ، ونهاه ، وأبو ثياب) عن أبي نعيم محمد بن خازم به بقية.
وقد تبين محمد بن خازم عليه. أخرجه المؤرخ في زيادات الزهد لابن المبارك (285/1) ، والسناوي في الكبرى
(11/624 رقم 340) عن أبي صالح. 
كلاهما المروزي ، وأبو صالح) عن فضيل ، عن الأعشى به بقية.
وقد تبين الأعشى عليه. أخرجه مسلم في الثوبية ، باب قبول الثوبية من الذوق...
(369/1 رقم 2114/4) ، وأحمد في المسند (295/2 رقم 1569) و(298/2 رقم 1919) ، والطليان في مسنده
(295/1 رقم 1396) ، وعبد بن حميد في المختصر (1972 رقم 1326) ، والروياني في مسنده
(295/1 رقم 1326) ، وابن خزيمة في التوحيد (175/1 رقم 99) ، وأبوب عنوان في الثوبية كما
في إخاء المهرة (189/1 رقم 1329) ، وأبو الشيخ في المختصر (1872/2 رقم 127) ،
واللالاكي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (135/1 رقم 494) ، والبيهقي في السنن
الكبرى (187/1 رقم 1381) ، وفي شعيب الأثاث (957/1 رقم 2770) ، وفي الأسماء
الصفات (2/131 رقم 199) جميعهم من طريق شعبة ، عن عمرو بن مرة به بقية.
وله طريق آخر عن أبي موسى الأشعري.
أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (717/1 رقم 617) ، عن أبي بكير ، حدثنا عبد الله بن
موسي ، عن سفيان ، عن حكيم بن الديلم ، عن أبي بكر ، عن أبي محمد بن بقية.
قال الألباني: (إسناد صحيح) ، رجاء ثقات رجال الشيخين ، غير حكيم بن الديلم ، وهو

وعند الآخرين بلفظ: «إن الله يبسط يده، أو إن الله باسط يده».

وتحديث شاهد من حديث أبي هريرة:

أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والثنية والاستغفار). باب استغفار والاستكثار منه) (4/277 765 رقم 272) مرفوعاً بلفظ: (من ناب قبول أن تطلع الشمس من مغربها، تاب الله عليه).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح، وله شاهد صحيح كما تقدم تخرجه.

غريب الحصيب:

بسطان: أي مسوطة.

قال تعالى: «بل يداه مسوطتان ينفق كفي يشاء» (الماندة: 64).

أي يداه يداه مسوطتان ينفق كفي يشاء.

انظر: النهاية (137 127 128 1)
تحدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف(1)، حدثنا خُمـيد بن عيـاش(2)، حدثنا مُؤُوم بن إسـماعيـل(3)، حدثنا سفيان(4)، عن ابن جرير(5)، عن عطاء(6)، عن زيد بن خالد الجهني(7) عن النبي ﷺ قال:

«من فطر منا، أو جهز غزاياً فله مثل أجره». (*)

(ب) رضي الله عنه.

ترجم الرواة:
(1) محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم، تقدم في (٢٧٧)، وهو: «ثقة».
(2) جعِيم بن عياش، أبو الحسن الزُرَّقَيِّ.

روى عن: ضمرة بن ربيعة، ومؤمل بن إسـماعيـل.
روى عنه: ابن أبي حاتم، ومحمد بن يعقوب بن يوسف.

وفاته: لم أُقَف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «صدوق».

الحكم: «صدوق».

مصادر توجيهاته:

الجرح والتعديل (٣/٢٢٧)، الأنساب (٢/٩٨).

(3) مؤمل بن إسـماعيـل القوشق. وصاحب أبو عبد الرحمن البصري.

روى عن: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وغيرهم.
روى عنه: محمد بن العلاء، وأحمد بن حبيب، وإسحاق بن راهوية، وبدار، وعلي بن المدني، محمود بن غيلان، وغيرهم.

وفاته: توفي سنة (٢٠٦ه).

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين: «ثقة».

- وقال البخاري: «منكر الحديث».

- وقال أبو عبيدة الأجري: سألت أبا داود عن مؤمل بن إسـماعيـل، فقال: «فلم يُسين عنأ تهم في الشيء». (*)
- وقال أبو حام: «صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ، يكتب حديثه».

- وقال أبو زرعة: «في حديثه خطأ كبير».

- وذكره ابن حبان في التفاسير، وقال: «رُيَ أَخْطَا». 

- وقال الجهيم: «حافظ عالم يَخْطَي». 

- وقال ابن حجر: «صدوق سيب، احسن من صغر التاسعة».

قلت: هو ضيف يُعتبر له، فقد قال البخاري: منكر الحديث، وافق أبو حام، أبو زرعة، ابن حبان، والجهيم على أنه كثير الخطأ على الرغم من توثيقهم له في الجملة، لكن من كثر خطأه وحب مُجانيته ما ينفر به. فيعتبر به في المناخب والشواهد.

ملاحظات ترجمته:
التاريخ الكبير (4/1876)، الجرح والتعديل (4/1876)، تهذيب الكمال (3/1876)، السير (10/1876)، ميزان الاعتدال (2/1876)، الكاشف (1/1876)، التقرير (12/1876)، خلاصة تهذيب الكمال (3/1876).

(1) سفيان الثوري، تقدم في (1876)، وهو: «ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة».

(2) عبيد الله بن جرير تقدم في (1876)، وهو: «ثقة، فقيه، كان يُدَخل ويرسل».

(3) وتدليه من الطبقة الثالثة كما تقدم.

(4) عطاء بن أبي عامر تقدم في (1876)، وهو: «ثقة، فقيه، لحن كثير الإرسال».

(5) نجيب بن خالد الجهني. المحتفظ.

(6) يَكَّنِي أبا عبد الرحمن، وقيل: أبو زرعة، وقيل: أبو طلحة، صحابي مشهور.

(7) يسكن المدينة، وشهد الحديثة مع رسول الله ﷺ وكان معه لواء جهينة يوم الفتح.

روي عن النبي ﷺ وروى عنه: إبنه: خالد، وأبو حرب، ومؤله: أبو عمرة، وأبو حرام، وأبو سلمة، وآخرون.

مات بالكوفة، سنة ثمان وستين، أبو سبعين، وله خمس وثمانون سنة.

ملاحظات ترجمته:
الأنساب (2/1231)، أسانس الغابة (2/1231)، الإصابة (2/1231)، التقرير (2/1231).

الحكم على إسنادات الجرحاء:
إنساده ضعيف.

فيه: مؤمن بن إسماعيل وهو: «ضعيف».

وفيه: عمه ابن جرير، وهو مدرس، ولم يصر بالتحديث وتدليه من الطبقة الثالثة، كما تقدم بيان ذلك في ترجمته.
هذه العملية لا تتأثر لها على صحة الإنسان. قال الشيخ الأسبوعي - رحمه الله - في إرادة الغليل (124/4): (روى أبو بكر بن أبي خيشمة بن سعد صحيح عن ابن جريج قال: "إذا قلت: قال عطاء: فأننا سمعنا منه. وإن لم نقل سمعت.")

قلت: - البخاري - (وهذه فائدة هامة جدا، تدلنا على أن عناء ابن جريج عن عطاء في حكم السماع).

ti*L**ن

الخريج:
أخسره قواهم السنة في الترغيب والتزهيب (257/10 رقم 1762) عن سليمان بن إبراهيم.

وفد في حقه المباني عليه.

أخدره البيتهي في السنين الكبرى (200/3 رقم 296) عن أبي عبدالله الحافظ، وأبو بكير أحمد بن الحسن القاضي، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق.

والبغوي في شرح السنة (277/6 رقم 1819) من طريق أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج.

أبراهيم؛ (أبو عبدالله الحافظ، وأبو بكير القاضي، وأبو زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو القاسم السراج) عن أبي العباس محمد بن يعقوب به بك. فأنه خلفه موميل بن إسماعيل في هذا الحديث، خلفه جمع من خلفائه، فرواه عن سفيان.

عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، به.

أخدره النساني في الجبر (257/6-5 رقم 432) والطباراني في الجبر (267/5 رقم 15) والطباراني أيضاً في المعجم الكبير (267/5 رقم 431) عن طريق محمد بن كثير.

أخدره الطبراني أيضاً في الجبر (268/5 رقم 870) والطبراني في شعب الإيان

ثلاثينهم: (زيزيد بن زريع، ومحمد بن كثير، وأبو عوامة، عن سفيان الثوري) عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، به.

وفي توج التبرياني عليه.

أخضره الترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من جهاد غاميا (169/4 رقم 1629) والحميدي في سنده (267/6 رقم 837).

كلاهما عن طريق سفيان بن عبيد.

أخدره عبد الوارس في المصنف (311/4 رقم 790) عن جعفر بن سليمان.

وأبو ابن أبي شيبة في المصنف (311/5 رقم 231) عن وكيج.

ثلاثينهم: (سفيان بن عبيد، وجعفر بن سليمان، ووكيج) عن ابن أبي ليلي، عن عطاء، به.

وبعضهم مطلولاً بزيادة.
وتتابع ابن أبي ليلى في روايته عن عطاء؛ عبد الملك بن أبي سليمان.
أخيره الترمذي في الصوم. باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا (3/162 رقم 807). وفي
فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من جهاد غازياً (4/170 رقم 173). والنسائي في
الكبرى (2/236 رقم 187). وابن ماجه في الجهاد. باب من جهاد غازياً (2/923 Valken
رقم 178/2). وأحمد في المسند (18/261 رقم 233). وسيد بن منصور في سنده (128/2
رقم 238). وابن حبان في صحيحه (1/489 - 490 رقم 463 - 464). والطبراني في
(4/392 رقم 418/3). والبغوي في شرح السنة (6/277 رقم 1818 جمعهم من طريق
عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاء. به. بعضهم مختصاً كما عند المؤلف. وبعضهم مطولاً
بزيادة. وليس عند بعضهم لفسؤ المؤلف.

خلاصة الحكم:

إسناد المؤلف متكرر. وهو مخالف لمؤل من إسماعيل لرواية الجماعة. قال البيهتي: "هذا
هو المحفوظ من حدث الشريعة. ورواه مؤل من إسماعيل. عن الشريعة. فمخالف الجماعة في
إسناده". كما أن ابن أبي ليلى تابعه في روايته عن عطاء. عبد الملك بن سليمان. كما تقدم
في تخريجه. فأخذ رواية صحيح من غير طريق المؤلف.

غريب الحكيم:

من فطر صائمًا؛ (أي من أطمغ عند حلول الفطر. أي بعد غروب الشمس. كان لمن أطمغه
مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء). و
انظر؛ الفتح الرمزي مع شرحه بلوج الأفاني (4/100).
من جهاد غازياً؛ (تجهيز الغاز: تجهيزه وإعداد ما يحتاج إليه في الغزو).
انظر؛ كتاب الأحاديث بشرح جامع الترمذي (5/201).
292 - أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر(1) ، حدثنا أبو علي حامد بن محمود ابن حرب(2) ، حدثنا إسحاق بن سليمان الرزاق(3) ، عن طلحة بن عمرو(1) ، (قال)* سمعته يذكر عن محمد بن المنكدر(6) ، عن جابر بن عبد الله(8)(** قال ؛ resp. **(*** رأى رجاء الله**:

من موجبات المغفرة إطعام المسلمين السفاحين.

(*) ما بين القومين سقط من (ب) .

(**) في (ب) ; رضي الله عنه .

(***) ما بين القومين سقط من (ب) .

ترجم الرواية:
(1) محمد بن الحسن المحبوب أبو أحمد النيسابوري. أبو طاهر. تقدم في (١٢٢) وهو : «ثقة».
(2) حامد بن محمد بن حرب. أبو علي. النيسابوري. تقدم في (١١٩) وهو : «ثقة مأمون».
(3) إسحاق بن سليمان الرزاق. أبو يحيى الكوفه. تقدم في (٢٣٢) وهو : «ثقة».
(4) طلحة بن عمرو بن عثمان الحضور. المبكي.

روى عن : محمد بن المنكدر. وسعيد بن جبير. وعطاء بن أبي رباح. ونافع مولى ابن عمر. وغيرهم.
روى عنه : جعفر بن عون. وجرير بن حازم. وسفيان الثوري. وزيد بن الحباب. والضحاك بن مخلد.
وعبد الله وھب. وعيسى بن يونس. ومعافى بن عمران الموصلي. ومصر بن راشد. ووكيج بن الجراح.
ولؤذ. وغريبهم.

وفاته: مات سنة (٥٢ هـ).

أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد : (كان كثير الحديث ضعيف جداً).
- وقال يحيى بن ممنين : (ليس بشيء) ، ضعيف.
- وقال أحمد بن حنبل : (لا شيء) . متروك الحديث.
- وقال البخاري : (ليس بشيء) ، كان يحيى بن ممنين مسيء الرأي فيه.
- وقال أبو حاتم : (ليس بقوي) ، لين عندهم.
- وقال النسائي : (متروك الحديث).
توضيحية الفقه في أيضًا، وساق له عدة أحاديث مستنكرة.

واقل ابن حبان: "كان من يروي عن النقوش ما ليس من أحاديثهم، لا يجت كتابة حديثه، ولا الرواية.

وعن ديناء على وجه التعجب.

وقال ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، وقال بعد أن ساق له عدة أحاديث: "عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهذه الأحاديث عامتها ما نظر.

وقال الذهبي: "ضعفوه".

وقال ابن حجر: "مروKKK، من السابعة".

الحكم: طلحة بن عمرو: "مروKKK.

ملاحظات توازيت:
التاريخ الكبير (4/252)، الضعفاء الكبير (224/2)، الجرح والتعديل (4/178)، المجروحين
لا ابن حبان (1376/3)، الكامل لنائب عدي (5/174)، تهديد الكمال (3/511)، الكاف،
(242/2)، ميزان الاعتدال (2/342)، التقريب (378/13).

(5) محكيماً من المنهجر المفتي: تقدم في (175)، وهو: "ثقة".

(6) جابر بن عبد الله، صحابي، جليل تقدم في (141).

الحكم على أسانس الجرحيف:

إسناش ضعيف جداً، فيه: طلحة بن عمرو الحضري المكي، وهو متروك.

التخريج:
أخرجه الحاكم في المستدرك (2/524)، ونعه البيهقي في شعب الإيام (3/217) رقم
2365 عن أبي عبد الله بن محمد بن يعقوب، عن حامد بن أبي حامد (وهو نفسه حامد بن
محمود) به ينحو.

قال الحاكم: (هذا الحديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، ووقه النده.

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/177) من طريق الوليد، عن طلحة ابن عمرو المكي به
بنحو.

وأختلف في عليه ابن المنكدر، فروا يحيى بن هاشم، عن سفيان، عنه مرفوعاً، ورواه علي
بن عبد الله، والحسن بن الجد، عن سفيان، عنه موقوفاً على ابن المنكدر.

أما روايتي يحيى بن هاشم:
فأخرجهما الحاكم بن أبي أسماء كما في أخبار المهمة (5/532 رقم 5170)، وكما في بقية
الباحث للحسيني (2/877 رقم 912)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (7/67)، والراجعي في
الروزنمائي في أخبار قرويين (3/494).

وأخرجهما الخطيب في موضع أدهم الجمع (2/396) من طريق محمد بن غالب.
كلاهما (إخبار بابي أسامة، ومحمد بن غالب) عن يحيى بن هاشم، عن سفيان الثوري، عن محمد بن المندرز به بنحوه مرفوعًا.

ويحيى بن هاشم هو السمسار، قال أحمد: لا شيء، متروك الحديث (الكامل لابن عدي 4/1427)، وقال النسائي في الضعفاء، والمتروكون (ص 258 ت 638) (متروك الحديث).

وأما رواية علي بن عبد الله، والحسين بن الجند:
فأخرجها البعشي في شعب الإيمان (3/2363، رقم 56/2 من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي). عن علي بن عبد الله.

وأخرجها أبو دعيم في الخلبة (1/2/149) من طريق عبد الله، عن الحسين بن الجند.

كلاهما: (علي بن عبد الله، والحسين بن الجند) عن سفيان، عن محمد بن المندرز قال:

قال البعشي: (هكذا قالها ابن عيينة من قول ابن المندرز، ورواه غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً).

وهذا إسناد رحاله ثقات، والحسين بن الجند لا يأس به كما في التقرب (ص 165). وقد تويع أيضاً، مما يدل على أن الراجح في هذا الحديث الوقف، والله أعلم.

خلاصة الحكم:

الراجح والصواب هو رواية علي بن عبد الله، والحسين بن الجند على محمد بن المندرز.

ولا يصح رفعه.

شرح الغريب:

السماق: الحاكم.

قال تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسحة) (239).

انظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص (239).

عن ابن عمر(6) رضي الله عنهما - قال:

خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مسجد قباء فجعل الأنصار يغيثونه في سلهم عليه. فقالت لبلال: كيف يكون رسول الله ﷺ يرتد عليهم؟ وهو يصلي؟ قال: يشير بكمفه مكحولاً.

(*) في (ب) : عبد الله بن عمر.

ترجع الرواة:

(1) محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأحسائي. تقدم في (146). وحديثه في درجة الحسن.
(2) محمد بن النضر الزبيدي. أبو الحسنين الأحسائي. تقدم في (192). وهو : مجهول.
(3) الحسين بن حفص الأحسائي. تقدم في (192). وهو : صدوق.
(4) هشام بن سعد. تقدم في (192). وهو : ضعيف.
(6) عبد الله بن عمر. صحابي جليل. تقدم في (154).
(7) بلال بن رباح النحسي. اليمين. وهو ابن حيازة - وهذا : أي أبو عبد الله مولاه أبي بكر. أسلم
قدًما. وعذب في الله. شهد بدرًا والمشاهد كلها. وسكن دمشق. روى عن النبي ﷺ مات بالشام سنة 17 أو 18 وقيل سنة 20. وله بضع وستون سنة.

بمصدر ترجمته:


الحكم على إسناد الجروان:

إسناده ضعيف. فيه : محمد بن النضر الزبيدي. وهو مجهول.
وفيه : هشام بن سعد. وهو ضعيف.

التخريج:

أخبرنا أبو داوود في الصلاة. رد السلام في الصلاة (5/5769/1) ويابن الجارود في المتنقي (195/1 رقم 215). والبيهقي في السنن الكبرى (2/2569/2) من طريق جعفر بن عون.
وأخبرج الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة (2/70 رقم 2689)، من طريق وكيث.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (452/1) من طريق عبدالله بن نافع.

ثلاثتهم: (جعفر بن عون، ووكيث، وعبد الله بن نافع) عن هشام بن سعد بن بنجوة.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

والحديث طريق آخر عن ابن عمر.

أخبرج النسائي في السهو (باب رد السلام بالإشارة في الصلاة (3/1087 رقم 1087)، ابن ماجة في إقامة الصلاة والسنطة فيها، باب المضي بسلم عليه كيف يرد (2/1752 رقم 1752)، وأحمد في المسند (981/1 رقم 981)، والشافعي في المسند (1181/1 رقم 1181)، وعبد الرزاق في المصنف (377/2 رقم 377)، والقصادي في مسند (1/188 رقم 188)، وأبي شيبه في المصنف (2/1687 رقم 1687)، والدارمي في سنن (2/336 رقم 336)، وأبو يعلى في المسند (1/1188 رقم 1188) و(10/150 رقم 150)، وأبو هريرة في صحيحه (3/892 رقم 892)، وأصحابه في صحيحه (2/3267 رقم 3267)، جمعهم من طريق سفيان بن عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر مرفوعاً بنجوة.

وله شاهد من حديث:

1) جابر بن عبدالله:

أخبرج النسائي في المسند بشرح مسند RGBA (3/1088 رقم 1088) بلفظ: (إن رسول الله صلي الله عليه وسلم يستعين بحجة، ثم أمره وهو يسير (قال: نظرت إلى صبح الله، فسار إلى فلما قرأ عين، فقال: إنما سعت أنا، فأنا أصلي وهو منهج حسن قبل المشرق).

2) في عدة صحيحة:

أخبرج الترمذي في الموضع السابق (3/367 رقم 367) والنسائي في الموضع السابق أيضاً (3/186 رقم 186)، والدارمي في سنن (1361/1 رقم 1361) جمعهم من طريق الليث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نابل صاحب العبء، عن ابن عمر، عن صهيب مرفوعاً بنجوة.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن).

وفي إسناده: نابل صاحب العبء، وثقيه النسائي، وذكره ابن حبان في التقات كما في تهذيب الكمال (19/1) وقال الشافعي في الكافش (13/1): (ثقة). وقال ابن جرير في التنقيح (ص 457) (مقبول). والراجح أنه ثقة، فقد نص على توثيقه أكثر من واحد من أئمة المتشددين.

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح بثواباته وشاهدية، كما تقدم في تخرجه.
294. حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف (١) ، حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي (٢) ، حدثنا عبدالله بن محمد بن سالم المفلوج (٣) ، حدثنا عبيدة بن الأسود (٤) ، عن القاسم بن الوليد (٥) ، عن الخرث العكالي (٦) ، عن إبراهيم (٧) ، عن الأسود (٨) ، عن عبدالله (٩) - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «نظر الله أمراً سبعة مقالات فحفظها، فإن حامل فقه غير فقيه، وإن حامل فقه وفقيه من هو أفقه منه».

(٩) ما بين القوسين سقط من (ب).

تُراجع الرواة:
(١) محمد بن يعقوب بن يوسف الأنصاري تقدم في (١٣٧) وهو «ثقة».
(٢) محمد بن عبيد بن عتبة بن عبيد بن الرحمن الكندي، أبو جعفر المكونف، تقدم في (٢٨٠) وهو «ثقة».

وفاته مات سنة (٢٣٥ه).

 borç الفقهاء فيه:
- قال أبو داود : «شيخ ثقة كتبنا عنه أحاديث حسانا».
- وذكره ابن جعفر في التقات. وقال : «ربما خالف».
- وقال أبو يعلى الموصلي : «من خيار أهل الكوفة».
وقال ابن مخير: «نعم الشيخ».
وقال الشيخه: «ثقة عابد».
وقال ابن حجر: «ثقة ريا خالف، من كبار الخادمة عشرة».

قيلت: هو مكن.

وقول ابن حجر: «ريما خالف» أخذها ابن حبان، وقد تفرد بها، فقد أطلق توثيق أبو داود.
والحديث، وقال أبو يعني الموصلي: من خيار أهل الكوفة، وقال ابن مخير: نعم الشيخ».

مصادر توجيه: إجراح والتعديل (5) (166/5)، كثلبية العلماء (85/2)، التقرب (4) (176/1).

تهذيب التهذيب (5) (130).

(4) عنيفة - بالضر - بن النصر بن سعيد الهشام - الحكيمي.
روى عن: القاسم بن الوليد الهشادي، وأبي إسحاق الهشادي، وسعيد بن أبي عروبة، ومجدان بن
سعيد، وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن محمد بن سالم المخلوق، ويوسف بن عدي، وعثمان بن أبي شيبة، وعبد الله بن
عمر الفارسي، وابنه بن ابن الرحمان الأرخي، وغيرهم.

وقاله: لم أكف على سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:
- قال أبو حاتم: «ما يتحدثه بأس»(1).
- وقال أبو زعزة: «ثقة».
- وذكره ابن حبان في كتابه التقات وقال: «يُعتبر حديثه إذا بَين السماعة، وكان فوقة ودونه ثقات».
- وقال الدارقطني: «يُعتبر له».
- وقال ابن حجر: «صدق، ريما دلس، من الثامنة».

قيلت: هو صدوق، وقال ابن حجر: «ريما دلس»، كانه استفاده من قول ابن حبان في التقات: «يُعتبر
حديثه إذا بَين السماعة، وكان فوقة ودونه ثقات». وقد اتفق ابن حبان بذلك. فقد وقع أبو زعزة الرادي.
وقال أبو حاتم: «ما يتحدثه بأس»، وقال الدارقطني: «يُعتبر به»، فالأولى عدم اعتبار قوله ريما دلس»، لأنها
تقد القصة، والذين يقولون فيها ابن حجر ذلك يكونوا عادة من الطبيعة الأولى والثانية فلا يضر تدليسهم.

(1) قال أبو الحسن مصطفى بن إسحاق:
«منتبع هذا النقول يجد أن أبا حام كثيراً ما يقول هذا النقل ومع ذلك يصرح بأن الراوي لا يحتج به، وأنه
من هذا أنه يبني أساسًا، خاصة عن حديث الراوي، يكن يكون المقصود بذلك دني تعم الكذب أو التكزي الشديدة».

هـ.

انظر: شفاء العليل (287).
مصادر توجيهه:

الحرم والتعديليل (1/64 / 646/7) ، النكات لابن حبان (7/76/7) ، تهذيب الكمال (6/67) ، الكاشف (7/72) ، التقرير (67/65) .

(6) القاسم بن الويلد المحدث، أبو عيسى الرحمان الكوفي.

روى عن : مجاهد المكي ، وطلحة بن مصرف ، وقادة ، وعمر الشعبي ، والخالد الفكلي ، وعاصم بن بهذلة ، وغيرهم .

روى عنه : عبيدة بن الأسود ، وإبنه الويلد بن القاسم ، وأبو نعيم الفضل بن ذكين ، وحمراء بن حبيب الزبات ، وغيرهم .

وفاته: مات سنة (1141هـ) .

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: ومجاهد بن معين والذهبي: "ثقة" .
- وقال المجلي : "ثقة ، وهو في عداد الشيوخ" .
- وذكره ابن حبان في النكات وقال : "يخطي ويخالف" .
- وقال ابن حجر : "صيوق يغريب ، من السابعة" .

الحكم: القاسم بن الويلد "صيوق يغريب" ، كما قال بذلك ابن حجر .

مصادر توجيهه: 

بطقات ابن سعد (647/6) ، الجرح والتعديليل (7/76/7) ، النكات لابن حبان (7/76/7) ، تهذيب الكمال (6/67) ، الكاشف (7/72) ، التقرير (67/65) .

(6) الجاحظ بن يزيد - الفكلي، أبو عيسى الكوفي.

والفكلي: بضم العين المهملة ، وسكون الكاف ، وكسر اللام ، نسبة إلى عكال وهو بطن من تيم .

روى عن : عمار الشعبي ، وإبراهيم النخبي ، وأبي زرعة بن عمرو بن جربير ، وغيرهم .

روى عنه : القاسم بن الويلد ، ومحمد بن عجلان ، وفرعون بن ندأ ، ومنصور بن زاذان ، وغيرهم .

وفاته: قال الذهبي : "ماتทางا" الكاشف (76/71) .

أقوال العلماء فيه:

- قال يحيى بن معين : "ثقة" .
- وقال المجلي : "كان قريبا من أصحاب إبراهيم من عبدهم ، وكان ثقة في الحديث ، فديم الموت لم يرو عنه إلا الشيوخ" .

وقال أبو داود : "ثقة ثقة لا يسأل عنه" .

- قال ابن حجر : "ثقة قديمه ، من السادسة ، إلا أنه قديم الموت" .
الحكم: الحائر العكلي: "ثقة فقهية".

مصدر ترجمته:

الجرح والتعديل (2) (2/4) : تهذيب الكمال (2/4) ، الكاسح (153/1) ، التقرير (145/1) .

(7) إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسسوت النعيمي ، أبو عمران الكوفي.

روى عن: خاله الأسود النعيمي ، مسروق ، وعلامة بن قيس ، وغيرهم 

روى عنه: الحائر العكلي ، وسلمان الأعشعش ، ومنصور بن العشماج ، وسمان بن حرب ، وعمرو ابن مرة ، وعظام بن السائب ، وغيرهم .

وقاله مات سنة (696ه) .

أقوال العلماء فيه:

- وقال الحائي: "كان رجلاً صلحاً قبيحاً متقلي قليل التكاف ".

- وقال الذبيحي: "كان عجبًا في الوعر والخير ، متقلي للشغيرة ، رأساً في العلم ".

- وقال ابن حجر: "ثقة ، إلا أنه يسأل كثيراً من الثانية ".

الحكم: إبراهيم النعيمي: "ثقة يرسلي ".

مصدر ترجمته:

طباعات ابن سعد (2/270) ، التاريخ الكبير (233/1) ، الجرح والتعديل (144/1) ، الأسسوت (168/5) ، تهذيب الكمال (168/5) ، السير (529/1) ، الكاسح (528/1) ، التقرير (167/1) ، طباقات الخلفاء (9/1) ، خالصة تهذيب التهذيب (93/1) ، شذرات الذهب (111/1) .

(8) الأسسوت بن يزيد بن قيس النعيمي ، أبو عمرو ، أبو عبد الرحمن بن الكوفي.

روى عن: أبي بكر ، عمر ، علي ، وعد الله بن مسعود ، وعائشة ، وغيرهم رضي الله عنهم.

روى عنه: ابن عبد الرحمن ، وأخوه عبد الرحمن ، وابن أخيه إبراهيم بن يزيد النعيمي ، أبو إسحاق السبيعي ، وغيرهم.

وقاله مات سنة أربع أو خمس وسبعين .

أقوال العلماء فيه:

- قال ابن سعد: "كان ثقة ، وبه أحاديث صالحة ".

- وقال حيتي بن معين: "ثقة ".

- وقال أحمد بن حنبل: "ثقة ، من أهل الخير ".

- وقال العلوي: "كوفي كالذي ثقة رجل صالح ".

- وقال ابن حجر: "محروم ، ثقة مَثْرَ قَفِّيه ، من الثانية ".
الحكم: الأسود النخبي: «ثقة مكثر قديم».

مساهمة توجيه:

طبقات ابن سعد (7/1) ، التاريخ الكبير (1/2) ، الجرح والتعديل (199/1) ، تهذيب الكمال (1/1) ، السير (8/4) ، الكافي (5/5) ، التقويم (3/9) ، عملياته بن مسعود: محامي جليل ، تقدم في (1/1)

الحكم على إسناد الجروجان:

إسناد حسن.

فيه: عبيدة بن الأسود ، وهو صدوق ، والقاسم بن الوليل ، وهو صدوق يُعَرِّب.

التقريب:

أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص 18 رقم 26) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم والمفاضلة (181/1) ، ابن حجر في موثقة الخبر الكبير (364/1) من طريق أبي سفيان.

وأخرجه العقيلي (كما في جامع بيان العلم والمفاضلة) (181/1) ، وكما في موثقة الخبر الكبير (365/1) ولم أجده في المطبوع من ضعفاء الكبير عن جعفر بن محمد الفرخاني ، وأحمد بن حنبل ذات الثلاثة: (أحمد بن علي) ، وجعفر بن محمد الفرخاني ، وأحمد بن حنبل) عن عبد الله بن محمد بن سالم المخلوق به بنحوه.

قال ابن حجر عن سعد العقيلي كما في موثقة الخبر الكبير (365/1) : (رجال إسناده كلهم كوفيون مؤقتون).

ونقل أيضاً عن الخطيب قوله: (بلغني عن عبد الغني أنه قال: هذا الطريق أصح طرق هذا المتن).

وله طريق آخر عن ابن مسعود.

أخرجه الترمذي في الجروجان ، باب ما جاء في الحكمة على تبلغ السماع (29/1 رقم 2757 ، وابن معاذ في المقدمة من سنة: باب من بلغ علماء {275} واحمد في المسند (7/1 رقم 2757) وأبو إيلاعي في مسند (198/9 رقم 7/1) والشافعي في مسند (198/9 رقم 7/1) وابن حبان في صحيحه (1/13 رقم 7/1) والإجلي في الإرشاد (198/9) ، وأبو عمرو المديني في جزئه (ص 16 رقم 20) ، والبيهقي في دلائل التوبة (145) ، ابن عبد العزير في جامع بيان العلم والمفاضلة (1/189 رقم 179/1) جميعهم من طريق سماك بن حرب.

وأخرجه الترمذي في الموضع السابق (25/5 رقم 2758) ، والشافعي في الرسالة (ص 301 ف 26) وفي المسند (168/1 رقم 11) ، والحسيمي في مسند (88/1 رقم 88) ، والشافعي في المسند (315/1 رقم 277) ، والبيهقي في دلائل النبوة (23/1) وفي معرفة
السن الأئام (10/1173، و.أ. ع. السديري في الكشفية) والخطيب في الكف humanities (188/1173، والبيغوفي في شرح السنة (125/1173)。

جميعهم من طريق عبد الملك ابن عمر.

كلاهما: (سمك بن حرب، عبد الملك بن عميران) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه من بعده.

قال ابن حجر في موثقة الأخبار (264/1381) (هذا الحديث صحيح).

وللحديث شاهدان من حديث.

1) زيد بن ثابت.

أخرج أبو داود في العلم، باب كتاب نشر العلم (87/1236، والترمذي في العلم، باب ما جاء، في أحكام تأليف المسجع (87/1236، عن عمر بن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي بن عثمان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت من تبرعه بنغام.

نصر الله أسماء سمع لنا حديثاً فحفظه حتى بلغه، فوراً حامل فقه إلى من هو أفهته منه، ورب

حامل فقه ليس بثقة»، واللفظ لأبي داود.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن).

وقال ابن حجر في موثقة الأخبار (368/1381) (هذا الحديث صحيح).

وقال الألباني في الصحيح (780/1481) (هذا سنده صحيح، رجاه كلهم ثقات).

2) حدث أنس بن مالك.

أخرج ابن ماجة في مقدمته سنة، باب من بلغ علماء (376/1281، وأحمد في المنسد (310/1357، عن طريق معاين بن رفاعة، عن عبد الوهاب بن حذيفة، عن أنس بن مالك من تبرعه بنغام: نصر الله عبد الله أسماء سمعناً من عموه، ثم بلغنا عن

فروت حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفهته منه، واللفظ لابن ماجه.

قال ابن حجر في موثقة الأخبار (375/1281) (هذا حديث حسن).

وقال أحمد شاكر في جماعة المسند (155/1471) (إسناده حسن).

وصححه الألباني في صحيح الجمع الصغير (22/145/1281) (676/1481).

خلاصة الحكم:

الحديث صحيح، وله متابعات وشهادات. وقد صححه جمع من العلماء، كما تقدم في تخرجه.

غريب الحديث:

نصر: قال ابن الأثير: (نصره ونصره وأبين تغمه.

ومعنى بالتحقيق والتشديد من التضمة. وهي في الأصل: حسن الوجه، والبريق، وإلا: أراد حسن خلقه وغزره.)
انظر إلى النهاية (5/7).
(١٥٢/٥)

295 - أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة السعد (٠) ، حديثنا يحيى بن عثمان بن صالح (٢) ، حديثنا أبي (٣) ، حديثنا رشدين بن سعد (٤) ، حديثي أبو حفص المكي (٥) ، عن ابن جريج (٦) ، عن عطاء (٧) ، عن ابن عباس (٨) قال: ننظر إلى بابك (٨) حاتم يُوم إليه عمّر بن الخطاب (٩) فتسبّم إليه فقال: "يا ابن الخطاب! (٨) أن تكون لم تسبّم إلى الله؟".

قال: اللّه ورسوله أعلم.

قال: "إن الله - تعالَه - يهديك صالحة ليلة عرفة بأهل عرفة عامة، ويهدك بك خاتمة.

(*) في (ب) : رضي الله عنه.

(**) وما بين القوسين سقط من (ب).

(***) في (ب) : عز وجَّل.

ترجم الرواة:

(١) محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة السعد (٠) ، تقدم في (١٤٩) ، وهو : "ثقة ثبت".

(٢) يحيى بن عثمان بن صالح السعد (٠) ، تقدم في (١٤٩) وهو : "صودق".

(٣) عثمان بن صالح بن سيفان السعد (٠) ، أبو يحيى المحرم.

روى عن : عبد الله بن لهيعة ، ويكير بن مضر ، وعبد الله بن وهب ، واللقيم بن سعد ، ومالك بن أنس ، وغيرهم.

روى عنه : عبد الله بن لهيعة ، ويكير بن مضر ، وعبد الله بن وهب ، واللقيم بن سعد ، ومالك بن أنس ، وغيرهم.

ويحيى ابن معيين ، وغيرهم.

وقالت حافظة مات سنة (١٢٩) : أقوال الخليله فيه:

قال أبو حامّة: "كان شيخا صالحا سليم الناحية".

وقال ابن حجر : "صودق ، من كبار العاشرة".

الحكم: عثمان بن صالح (صدوق) .
الإجابة على الأسئلة:


2- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.

3- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.

4- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.

5- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.

6- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.

7- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.

8- هل تعلمتLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper tollectus, aliquam sit amet ipsum. Donec in nisi at est dapibus malesuada. Sed eget arcu euismod, rutrum nulla vel, efficitur enim.


المصادر تزويجه:

الضعايف، الكبرى العليمات (7/676-7/687) ، اجتهاد والتفاهم (2/3) ، المجريون لابن حيان (2/3) ،
الكامل Là معيدي (58/687-58/698) ، الأنصار (5/417) ، تهذيب الكمال (2/2) ، ميزان العدل.
(61/49 - 1/400) ، التقييم (61/49 - 1/400).

(5) أبو حفص المكي، عمرو بن حفص، تقدم في (1/176)، وهو "مجهول".

(6) عبيد الله بن جريج تقدم في (1/161)، وهو: "ثقب، نقية، فاضل، وكان يدلي ويرسل" وتدليسه من
الطبقة الثالثة كما تقدم.

(7) عطاء بن أبي رباح تقدم في (1/167)، وهو: "ثقب، نقية، ولكنه كبير الإرسال".

(8) عبيد الله بن عباس، جليل تقدم في (1/163).

(9) عمرو بن الخطاب، جليل تقدم في (1/160).

الحكم على أشباه الجرمانية:

سنده ضعيف:

فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.

وفيه: أبو حنف المالكي، وهو مجهول.

التخريج:

أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق (1/167/164) من طريق إبراهيم ابن إسحاق بن محمد،
وعن محمد بن إبراهيم الجراني حيث له.

وأخرج الجمهور الطبري في الكبير (1/1420) عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن

يحيى.

قال البيهقي في المجامع (7/107) (فيه رشدين بن سعد، وهو مختلف في الاحتجاج به).

وأخرج السهيمي في تاريخ جرمان (ص 171) من طريق ابن عساكر في تاريخ دمشق
(1/167/164) ، ابن الجوزي في الاعلم المتناهية (1/186/1) من طريق بكر بن سهل
الدميكي ، عن عبد الغني ابن سعيد ، عن موسى بن إبراهيم ، عن ابن جريج به بنجواح.

قال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح ، قال ابن حيان: موسى بن عبد الرحمن دجال يضع

الحديث).

تبنيه:

وقت عبد السهيمي (موسى بن إبراهيم) ، وعن ابن الجوزي (موسى بن عبد الرحمن

الصعاعي) ، وهم واحد.

وأورد ابن القسيس، في أطراف الغربان والأفراد (2/372-276) تقول: (تفرد به

عبد الغني بن سعيد الثقفي ، عن موسى بن عبد الرحمن الصعاعي ، عن ابن جريج).

خلاصة الحكم على الحصين: ...
الحديث ضعيف، والمتتابع أشد منه ضعفاً، فيبقى الحديث على حاله.
296 - أخبرني محمد بن محمد الجرجاني (١) ، أخبرنا محمد بن المُسيب (٢) ،
حدثنا عبد الله بن خُبيط (٣) ، حدثنا يوسف بن أساط (٤) ، عن سفيان الثوري (٥) (*)
قال:
قبل تعاوُود الطائفة (٦) (**):
ما أجلس في بيتك؟
قال: «حبيب الأمة، وفاضل الأمة».

(*) في (ب) : رحمه الله.
(**) في (ب) : رحمه الله.

تواجُم الرواَيات:
(1) محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني. أبو الحسن، بصلة تقدم في (١٥١) ، وهو : «ثقة».
(2) محمد بن البسيب بن إسحاق بن عبد الله، أبو عبيد الله التيسابوري، الأرغينان:
والأرغيني : يفتح الألف وسكون الراء، وكسر الفين الممغمة ويفتح إليها، المنقوطة بالثلثين من نحذها وفي آخرها
النون ، نسبة إلى أرغينان وهي اسم لناحية من نواحي النيسابور بها عدة من قرى .
روى عن : محمد بن رافع، وإسحاق بن منصور، وأبو سعيد الأشعج، ومحمد بن بشار، ويوسف بن
عبد الأعلى، ومحمد بن هاشم البعلبكي، وغيرهم .
روى عنه : محمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو حامد بن الشرقي، والحافظ أبو علي التيسابوري، وأبو
أحمد الخاكم، وغيرهم .
وقال عليه : توفي سنة (١٣٢٥ه) .

أقوال العلماء فيه:
قال السمعاني : «كان من العباد المتجلدان ومن الجوالين في طلب الحديث على الصدق والورع».
وصفه الذهبي : «بالحافظ، البارع، الجوال، الواهد، القدوة...».
ووصفه ابن العماد الخلبي : «بالحافظ الجوال الواهد المفضل الشيخ نيسابور».
الحكم : محمد بن المسيب : «حافظ، زاهد، معروف بالرحلة في طلب الأخبار».

مصادر تزوجته:
الأنساب (١٦ - ١١٢/١٦ - ١٤٢٦ - ١٢٧٩) ، السيرة (٢٣٢ - ١٤٢٧ - ١٢٧٩) ، تذكرة الأفاضل (١٩٦ - ١٥٨ - ١٢٥٨) ، الشذرات.
(3) عبيد الله بن خليق بن سابق الأنطاكي.

روى عن: يوسف بن أسياط, والهيثم بن جميل, وجعج بن محمد, وشعيب بن حرب, وحذيفة

المرعشي, وعلي بن بكار.

روى عنه: محمد بن النسيب الأزغبني, وأحمس بن محمد بن النسيب, ومحمد بن جعفر بن سوار,

وعمر بن عبد الله الهجري, وعبد الله بن جابر الطروطي, ويسوف بن موسى بن عبد الله الروزي, وإبراهيم

بن محمد بن الحسن.

أقوال العلماء فيه:

لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا سوى قول عبد الرحمن بن أبي حامد: "اذكره ولم أكتب عنه، كتب إلي أبي

بجزء من حديثه".

الحكم: عبد الله بن خليق: مجهول الحال.

مصادر ترجمته:

الجرح والتعديل (5/29)، حلية الأولية (10/168/1)، حلية الأولياء (10/171).

(4) يوسف بن أسياط بن وابل الشيباني، الكوفي.

روى عن: سفيان الثوري, وزاند بن قدامة, ومجل بن خليفة, وغيرهم.

روى عنه: عبد الله بن خليق, والنبيب بن واضح, وغيرهما.

وقتاه: لم أقت عليه سنة وفاته.

أقوال العلماء فيه:

قال يحيى بن معين: "ثقة".

وقال البخاري: "دفن كتبه، كان حديثه لا يجيء، كما يتعقب".

وقال أبو حامد: "لا يُحتج به".

ذكره العقلي في الضغاء الكبير. وقال: "كان من العابدين, دفن كتبه حديثًا بعد من حفظه بحاديث

منها ما لا أصل له, ومنها ما يخفى فيه".

وقال الذهبي: "يوسف بن أسياط الزاهد, من سادات المشايخ, له مواضع حكم".

قيلت: هو "ضعف".

مصادر ترجمته:

التاريخ الكبير (385/8), الضغاء الكبير (4/7), الجرح والتعديل (9/168/1), ميزان الاعتدال

(4/169/9), السير (116/916-1169/1).

(5) سفيان الثوري، تقدم في (4/163)، وهو "ثقة حافظ قتيبة عابد إمام حجة".
(6) طاولاً بن نصير - بحم النون - الطالقاني - أبو سليمان الكوفي.

روى عن: عبد الملك بن عمر، وجعفر الطويل، وشام بن عروة، وسليمان الأعش، وغيرهم.

روى عنه: أبو نعيم، وأبي علية، ومصعب بن المقدم، واسحاق بن منصور السلفي، وغيرهم.

وقتاه: توفي سنة (٨١٦ هـ).

أقوال العلماء فيه:

قال يحيى بن معيين، والذهبي: "ثقة".

وقال ابن حجر: "ثقة فتية زاهد، من الثامنة".

الحكم: داوود الطاني: "ثقة".

ملاحظات وتجريمه:

حليمة الأول، (٢٤٦ - ٢٤٨/١ - ٢٥٠ - ٢٥١) التكريبي (٢٦٤/١) التكريبي.

الحكم عليه: إسناج الجرجاني:

إسناده ضعيف فيه: عبد الله بن خبيب وهو مجهول الحال، ويروى على أسباط وهو ضعيف.

التخريج:

أخرجه أبو نعيم في الجاهلي (٣٤/٤) عن أبيه، حدثنا أبو الحسن، حدثنا أحمد بن محمد بن أبان، حدثنا أبو بكر بن عبيد، حدثني محمد بن هارون، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان الشوري، قال: كان طاوس يجلس في بيته، فقيل له في ذلك، فقال: حيف الأئمة وفساد الناس.

أبو بكر بن عبيد، هو عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، ومحمد بن هارون: صدوق كما في التكريبي (٥٤) والفرابي، هو محمد بن يوسف، ولم أقف على ترجمة أبو الحسن، وأحمد ابن محمد بن أبان.

غريب الحديث:

حيف الأئمة: الحفظ، للجور والظلم.

قال تعالى: "أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ" (النور : ٥).

انظر: مختار الصحاح (١٤٥)
297- حدثنا أبو علي الحسين بن علي (1) ، حدثنا محمد بن زكريا (2) ، حدثنا
ابن عائشة (3) ، حدثني أبي (4) ، عن عمي (5) قال:
قُلْ هَلْ أَمَرَكُ أَبِي عَلَى عَدْنَى عَلَى عَدْنَى. (6) فَقُلْتُ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يُعْدِرُ عَلَى شَيْءٍ شَيْءٍ فَدَلْوَيْنَا إِلَى اللَّهِ".
فَقَالَ الدَّهْرُ: "يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! الْيَدُ الْمُخْمِلَةُ لَهَا بِالْكِبْرِ وَبِالصُّغْرِ، وَلَوْ كَانَ كَحَيْلٌ أَولِيُّهُ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ هَوَأَ أَسْنَىَّ يَنْـ  
قَالَ، تَكَلَّمْ عَافَّاكَ اللَّهُ.
قَالَ: "يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ لِرَغْبَةٍ وَلَا لَرَهْبَةٍ.
قَالَ: "فَمَا أَنْتُمْ؟"
قَالَ: "نَحْنَ وَفَضْحُ الشَّكْرِ أَتَيْنَاكَ شَفَاقًا إِلَيْهِ، وَشَكْرًاٍ إِلَى اللَّهِ - تَغَالَكَ - إِذِمَّ بَالْعَلِيَّةِ.
قَالَ: "عَطْنَىٰ! أَيْبَا الْرَّجُلِ.
قَالَ: "يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّمَا الْبَأْسَ الْأَمَلِ وَأَفْسَدَهُمْ ثُمَّ نَافَعَهُمْ الْبَأْسُ عَلَى وَطَنِّهِمْ.
قَالَ لِلْخَلَلِ: "بِمَا عَلِمَ اللَّهُ خَلَفَهُ." وَمَا قَالَ رَجُلُ فِي رَجُلٍ شَايَّا إِذَا رَضَى، إِذَا وَهَوَّى يُقُولُ فِي عَلِيَّال حَسْبَ حَسْبِهِ أَيْضًا.
فَقَالَ: "إِذَا سَخَطَ.
قَالَ: فَتَهَلَّلَ، وَقَالَ: "أَيْبَا الْرَّجُلِ.
تَحَلَّلَ، فَلَيْسَ أَحَدُ عَلَمَهُ وَكَمْ يَكُونُ هُوَ جَاهِلُ?
وَلَوْ يَكُونَ كَبِيرُ الْقُومِ لَا عَلِمَ عَنْهُ، صَغِيرُ إِذَا الْتَّفَتُّ عَلَيْهِ المَحَاـ  
أَنْثَى (١٥٢/٥).
(*) في (ب) : رَحْمَةُ اللَّهِ.
(**) في (ب) : رَحْمَةُ اللَّهِ.
(*** في (ب) : عز وجل .

(**** ) في (ب) : رحمه الله .

ترجم الأعلام:

(1) أبو هلال الحسين بن علي بن الحسين الهواري الكحلاوي. تقدم في (١٥٠) وهو مجهول
(2) محمد بن زكريا بن صياح الغيلاني. تقدم في (١٥٠) وهو ضعيف
(3) عبيط الله بن محمد بن عائشة. تقدم في (١٥٠) وهو ثقة جوال
(4) محمد بن حفص بن عائشة القرشى التمييم .

روى عن : عم عبد الله بن عمر بن موسى القرشي.
روى عنه : ابن عبيد الله بن محمد بن عائشة.

أقوال العلماء فيه:

لم أجد فيه جريحا ولا تعديلاً سوى أن ابن حبان ذكره في كتابه التقات.
قلت: هو (ثقة) بشروط ابن حبان.

ملاحظات ترجمته:
التاريخ الكبير (٦٨/٧) ، الجرح والتعديل (١٣٨/٧) ، النقات لابن حبان (٦٢/٩).

(5) عبيط الله بن عمر بن موسى بن عائشة القرشى التمييم. وهو عم عبيط الله بن عائشة.

روى عن : ربيعة الرأي ، حميم الطويل ، وضبان العربي ، وشعيفة وغيرهم.
روى عنه : والد ابن عائشة وهو : محمد بن حفص القرشي.

أقوال العلماء فيه:

ذكره العقيلي في الضعفاء الكبير . وقال : "عميد الله بن عمر بن موسى التيمي عن ربيعة ، لا يتابع على
حديثه ".

وقال الذهبي : " فيه لين ".

الحكم: عبيط الله بن عمر بن موسى بن عائشة ( ضعيف ").

ملاحظات ترجمته:

الضعفاء الكبير (٢٣/٢) ، الميزان (١٤/٢) ، لسان الميزان (١٠٩/٤) ، لسان الميزان (١٠٩/٤).
(6) عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين: تقدم في (٢٦٦).

الحكم على الإسناط: سنده ضعيف، فيه:
- الحسن بن علي: مجهول.
- ومحمد بن زكريا: وهو ضعيف.
- وعبد الله بن عمر بن موسى بن عائشة: وهو ضعيف.

التخريج
وردت القصة والأبيات في جمهور خطب العرب (٤١٩/٢) والمستطرف في كل فن مستطرف (١٧١) باختلاف في بعض ألفاظها، والبيتان منسوبان إلى الخليفة عمر ابن عبد العزيز.

وأورد البيتين الجاحظ في البيان والتبينين (١٢/١) ولم ينسبها.
وأوردها محمد بن حيان البستي في روضة العقلاء (٣٤/١) بعد قوله: (أنشدئي الأبرش).

وباتباع بعضنا ديوان الشافعي (ص ٥)، ومنسوبان إليه، وهذا فيه غلو حيث ورد الإمام الشافعي عام (٥٠١ه) بينما كانت وفاة عمر بن عبد العزيز عام (١٠١ه)
وذكرها المزي في تهذيب الكمال (٥٠) في ترجمة الأسماعي رقم (٤١٩) باختلاف
بعض الألفاظ منسوبة إلى أحد الأعراب ولم يسمه.
كما أورد القصة والبيتان القلقشندي في صبح الأعيش (٢/٥) باختلاف في بعض الألفاظ.
كما أورد القصة أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد
(٢/١٤٠) من دون ذكر الأبيات.

طروسة الأبيات الشعرية:
(أ) مقارنة ألفاظ الخبراء: ألفاظ غيره:
- عند الجمهورى والخرين: "يولد".
- عند المزي: "يخلق".
- عند الجراني والخرين: "المحافل".
- عند الشافعي: "المحافل".
(ب) شرح الغريب:

يتضمن الكلام: (أي يتمسّك في كلامه ويتّجرأ ولا يبالي) وقيل هو يتمسّك له يتردّد فيه).

انظر: النهاية (١٤٦٠).

المحافل: المجالس والمصادر، والمفرد: محفل.

انظر: المعجم الوسيط (٢٠٥/٢).

(ج) الموضوع:

البيت من شعر الحزمة، وفيهما بيان لفضل العلم والحث عليه، والتحذير من الجهل وذم أهل.

وبيان الفارق بين العالم والجاهل.

(٨) الفكرة:

يتحدث الشاعر فيهما عن العلم وأهميته فينصح المخطوب بطلب العلم فلا يوجد إنسان بولد عالمًا وليس العالم كالجاهل، والعلم يرفع من شأن صاحبه بينما يقلل الجهل من شأن صاحبه، فكبر القوم يصير صغيرًا إذا كان جاهلاً وخاصة عند الاجتماعات والمناسبات حيث يظهر فيها العالم من الجاهل، فينصح للعالم بالتحدث ولا يسمح للجاهل حتى وإن كان ذا سلطان وجاه.

(ه) الالفومض:

البيت من البحر الطويل.

(و) البلاطة:

الطباش بين (أبو علم وجال). والطباش بين (كبري وصغير).
الحمد لله الذي نعمتته تتم الصلاوات، وأحمده - سبحانه - أن يسْر لي إعداد هذا البحث، ووفقني لإتمامه.

وبه، وقد خرجت بعدة فوائد من هذا البحث منها:

1- حرص سلف الأمة - ابتداءً من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم - على السنة النبوية عموماً وعلوماً وتدوينًا وتصنيفاً.

وكم لاقوا في سبيل ذلك من الصعاب، فرضي الله عنهم وجزاءهم خير الجزاء.

2- أن السلف - رحمهم الله تعالى - وزوا لنا تراثاً ضخماً يجب على علماء الأمة وطلاب العلم منهم الحرص على تحقيقه ونشره حتى لا يكون ألغوبة في يد من لا صلة لهم بالتراث الإسلامي كالمستشرقين وأضربهم.

3- اكتسبت خبرة في مجال تحقيق المخطوطات الحديثية، وقد واجهت صعوبات استطعت بفضل الله تخطيها.

وبه خرجت من هذا البحث بعضة نتائج أجملها فيما يلي:

1- كانت مجالس الإملاء والتحديث قديمًا من الوسائل النافعة في نقل الكتب الحديثة من جيل إلى آخر.

2- مقارنة أمالي الجرجاني بما ينجزه أغلب الأساتذة اليوم بإملاء المعلومات على الطلاب والطالبات، مع فارق اهتمام الجرجاني بالأحاديث النبوية.

3- ومن أهداف الجرجاني أنه من الذين يسعون إلى علو الإسناد خاصة وقد عاش في عصر متأخر، وهذا السعي يشترك فيه الجرجاني مع كثير من المحدثين.
5 - كانت بعض الأحاديث التي خرجها مثارًا للخلافات فقهية، ولكن الجرجاني لم يهتم بهذا الجانب، ومن هنا خلت أماله من الترجمات الفقهية، فهده الفئة يختلف مثلاً عن هدد الطحاوي أو البهتي؛ فهو من المحدثين الذين لم يجمعوا بين الفقه والحديث.

6 - كانت بعض الأحاديث التي خرجها في حاجة إلى إظهار ما فيها من علل أو نقص في الإسناد، وكان غيرها أقوى منها، فلم يهتم الجرجاني بهذا الجانب ومن ثم فهو يختلف عن الدارقطني مثلاً.

7 - أبرزت هذه الرسالة علمًا من أعلام المسلمين في الحديث النبوي، وبدأت بعض جوانب شخصيته، ووقفت على أهدافه ومنتهجه وهو يُملي الأحاديث النبوية.

8 - أهمية السماعات على الكتب الحديثة في توثيق تلك الكتب.

9 - أن الأحاديث هي أغلب مادة الكتاب، وأما الآثار فهي قليلة.

10 - أن أسانيد المؤلف تُعد عالية بالنظر إلى زمن وفاته، فهي غالبًا سُداسية أو سباعة.

11 - اكتمل هذا الجزء على مائة وواحد وستين نصًا (161).

الأحاديث:

عدها مائة وخمسة وثلاثون حديثًا (135).

منها:

(32) ثلاثة وثلاثون حديثًا صحيحًا.
و(٢٤) أربعة وعشرون حديثاً حسنًا.

و(٦٣) ثمانية وستون حديثًا ضعيفًا (١).

و(١٤) أربعة عشر حديثًا ضعيفًا جدًا.

و(١) حديث واحد موضوع.

والآثار:

عددها أربعة عشر أثرًا (١٤) منها:

(٢) أثران صحيحان.

و(٢) أثران حسنان.

و(٨) ثماني آثار ضعيفة.

و(١) أثر موضوع.

و(١) أثر واحد مтроّف في الحكم عليه.

والنصوص الشعرية:

عددها (١٢) اثنا عشر نصاً شعريًا.

الصحيح منها: (١٥١، ٢٨٤).

والحسن: (١٦٧، ١٨٦، ٢٥٣).

والضعيف: (٢٢، ٢٦٧، ٢٤٣، ٢٦٩).

الموضوع: (٢٧).

المتروّف في الحكم عليها: (١٩٧، ٢٣٧).
12 - وما خرجت به من هذا الجزء بعد تفريغي لنصوصه أنه يحتوي على (4) أربعة نصوص تفرد بها المصنف ولم أجدها عند غيره بحسب بحثي واطلاعي، وهذا مما يزيد من قيمة الكتاب العلمية.

وهذه النصوص هي:

(164 - 165 - 227 - 252).

وبلغ:

فقد كانت تلك بعض النتائج التي خرجت بها من البحث، وما هو إلا جهد المتقن. أسأل الله - عز وجل - أن يقبل عملي هذا، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يكون خالصًا لوجه الكريم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كبيرًا.
الفهرس

1 - فهرس الآيات القرآنية بحسب وروى السورة في القرآن الكريم.
2 - فهرس الأحاديث النبوية مرتبة علـك حروف الـهجاع.
3 - فهرس الآثار مرتبة علـك حروف الـهجاع.
4 - فهرس الأحاديث والآثار علـك الموضوعات.
5 - فهرس النصوص علـك المسانيـد.
6 - فهرس الأعلام الـوارقين في النص.
7 - فهرس شيوخ المصنف.
8 - فهرس رجال الأسائـد.
9 - فهرس الأعلام الذين تغصر الحصول علـك ترجمتهم.
10 - فهرس المصطلحات الحكيمـة.
11 - فهرس الأشعار مرتبة علـك حروف الـهجاع.
12 - فهرس غريب الـحيحـت والاثر.
13 - فهرس الأنساب والقبائل.
14 - فهرس البلحان والآماكن.
15 - فهرس المصادر والمراجع.
16 - فهرس الموضوعات.
1 - فهرس الآيات القرآنية
مُنْتَجَة بحسب ورود السورة في القرآن الكريم

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>اسم السورة</th>
<th>الآيات</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>164</td>
<td>آل عمران</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>مريم</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>مريم</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>الحج</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>254</td>
<td>السجدة</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>الطور</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>النجم</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>الرحمن</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>المرسلات</td>
<td>39.38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>40.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- إن الذين يشترون بعهد الله وأيامهم ثمناً فليلماً

- وإن منكم إلآ واردها كان على ربك حتماً مقضيًا

- ثم ننجي الذين اتقوا وندشر الظلمين فيها جنباً جنباً

- ومن الناس من يعبد الله على حرف

- فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

- والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان

- وإبراهيم الذي وفِي

- مكتبن على رفائف خضر وعبايري حسان

- هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم

- كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين.
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>الصحابي</th>
<th>طرف الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>174</td>
<td>عدي بن حاتم</td>
<td>ـ أتقوا النار</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>ـ أحسنت قد خلقاً</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>ـ أحبوا الشوارب وأعفوا اللحي</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>جرير بن عبد الله البجلي</td>
<td>ـ إذا أبق عبد فلحق بأرض العدو</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>ـ إذا اجتهد الحاكم فأصاب</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>قتادة بن النعمان</td>
<td>ـ إذا أحب الله تعالى عيداً</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>ـ إذا أقيمت الصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>معاوية بن أبي سفيان</td>
<td>ـ إذا شرب الحمز فاجلدهو</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>أبو ذر الغفاري</td>
<td>ـ إذا صلى الصبي ركعتين</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>ـ ارقيت فوق بيت لى فرأت النبي ﷺ وهو في بيت</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>ـ حفصة</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>ـ أسكن حراء</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>ـ أطعت في النار إذا عامة أهلها النساء</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>ـ اعتدلوا في السجود</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>أبو الدرداء</td>
<td>ـ أقبلوا ذوي الهيئات عوراتهم</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>ـ أخباركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>ـ والصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>ـ الأنثمة من قريش</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>أسس بن مالك</td>
<td>ـ الأنسان سواء</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>ـ الأنصار أحباني</td>
</tr>
<tr>
<td>251</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>ـ الإلخ فاسقة</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>ـ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
<td>الصحابة</td>
<td>طوف الحصين</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>- الشيبة نور</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>- الغادر يرفع له لواء</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- الكمنا من المن</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>أبو سعيد الخدري</td>
<td>ألم تعلمنا أن رسول الله ﷺ نهى عنها أن تؤكل فوق ثلاث؟</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- المؤمن غرم كريم</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- المؤمن يغار</td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>- البد العليا خير من البد السفلي</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>- أثرنا النبي ﷺ بسع وتهنائها عن سبع</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>المقدم بن ميدي كرب</td>
<td>- إن الله تبارك وتعالى يوضيك بمهاتكم</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>- إن الله تعالى لا يقض العلم انتزاعًا</td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>- إن الله قسم بينكم أخلاقكم</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>- إن الله يرفع ذريعة المؤمن</td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- إن الله يقبل الصدقات</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>أبو موسى الأشاعري</td>
<td>- إن الأشعريون إذا أرملوا في الغزو</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>النعمان بن بشير</td>
<td>- إن الخلال بين وإن الجرام بين</td>
</tr>
<tr>
<td>194</td>
<td>معاذ بن جبل</td>
<td>- أن النبي ﷺ قرأ : &quot;متكن من رفوف خضر</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>أبو بكرة</td>
<td>وعباقري حسان</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>- أن النبي ﷺ لبي على ابتداء</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>- أن النبي ﷺ نهى أن يبدخ في الدباء</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>أم سلمة أم المؤمنين</td>
<td>- أن النبي ﷺ أحرها أن تصلى الفجر</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>- أن أم الفضل أرسلت إلى النبي ﷺ يوم عرفته بلين</td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>- أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>- أن رسول الله ﷺ أكل الطبيخ</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
<td>الصحابي</td>
<td>طرف الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- أن رسول الله ﷺ كان يفصل بين ركعتيه.</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>- أن رسول الله ﷺ كان يصلي التروية على راحلته.</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>أسن بن مالك</td>
<td>- أن رسول الله ﷺ صلى بهم الظهر.</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>أسن بن مالك</td>
<td>- أن رسول الله ﷺ كان يتنفس في إنا.</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>- إن كنا نعلم أن رسول الله ﷺ في مجلس مائة مرة.</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- إن مثلي و مثل ما بعثني الله به.</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>برية بن الحصيب</td>
<td>- إن من الشعر حكماً.</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>عبد الله بن عمرو بن العاص</td>
<td>- إن من خياركم.</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- إن هذه الآيات التي يرسل الله.</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- إن هذه النار.</td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>- إنها والله لا تؤتي هذا العمل أبداً سأله.</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>حديقة بن اليمان</td>
<td>- إذا هلك من كان قبلكم.</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>عبادة بن الصامت</td>
<td>- أنه بال على سبامة قوم.</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>أبو قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري</td>
<td>- إنه لا يجل لي من غنائمكم.</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>حفصة بنت عمر أم المؤمنين</td>
<td>- إنهم كانوا لأصحاب مكرمين.</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- إني لأرجو أن لا يدخل النار.</td>
</tr>
<tr>
<td>289</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>- أهلية هو أم صدقه؟</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>- بأي شيء، كان يبدأ رسول الله ﷺ إذا دخل بيتته؟</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- يحسبان الخج.</td>
</tr>
<tr>
<td>255</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- يشروا ولا يتفروا.</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>برية الأسلمي</td>
<td>- بعثت بجوامع الكلم.</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- بكروا بالصلاة في يوم الغيم.</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>واثلة ابن الأسقع</td>
<td>- بينما رجل شاب من كان قبلكم يشي.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>- تزعمون أنى من آخركم وفاة.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
- تسموا بسيما ولا تكونوا بكمتي
- ثلاث من كن فيه هم منافقين
- ثلاث آلاف يوتي أجهم مرتين
- جمع لي رسول الله ﷺ أبوه يوم
- جنة واحدة ؟ إنها جنات كثيرة
- خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى عرفة.
- خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مسجد قباء.
- خبر الصدقة ما أبتغي غنى
- خبر الصدقة ما كان عن ظهر غني
- ذاك رجل بالشيطان
- ذلك شيء يجدته أحداث في نفسه.
- رأيت رسول الله ﷺ وآبائي بكرو وعمر بكر
- رأيت رسول الله ﷺ على حمار.
- رخص رسول الله ﷺ للمتعلم.
- سلوي عما شئت.
- سيد الاستغفار أن يقول العبد.
- شفاعةي لأهل الكبائر.
- صلي رسول الله ﷺ عليه ثوب.
- عجبت للمؤمن
- عذبت امرأة في هرة.
- فضلت على الأنبياء بست.
- فوقعنا بذي الحليفة.
- قال الله تبارك وتعالى: «أعدت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرين»
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>الصحابة</th>
<th>طرفي الحضير</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>206</td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>- قام رسول الله ﷺ بقتلهم.</td>
</tr>
<tr>
<td>262</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>- قد أمر الله تعالى رسول الله ﷺ فختبرنا</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>كعب بن عجره</td>
<td>- قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>- كان رسول الله ﷺ إذا خرج من أهله سافرًا</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>- كان ضعاف النبي ﷺ من أدام.</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>- لا ترجعوا بعدي كفارًا.</td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
<td>- لا تناحكوا المرأة إلا بإذن وليها.</td>
</tr>
<tr>
<td>250</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- لا حسد إلا في اثنتين.</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>- لا ينام جلان دون الثالث.</td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- لا يصير على أواو المدينة.</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>- لن رسول الله ﷺ الواصلة والمستورة.</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- ليأتيين على الناس زمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>214</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- ما من أحد أصاب على أذي.</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>أبو أمامة</td>
<td>- ما من مسلم يحض ضالة مكتوبة.</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>يزيد بن الأسود الخزاعي</td>
<td>- منعكما أن تصلبا عنا؟</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>- ما هذا اليوم الذي نراكم تصمومنه؟</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- مثل الجليس الساحل والجليس السوء.</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>عبد الله بن مفلح</td>
<td>- من اتخذ كابًا إلا كلب صيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- من أيت هذا البيت.</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>- من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.</td>
</tr>
<tr>
<td>259</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>- من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها.</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>أسامة بن زيد</td>
<td>- من حلف على يمين صبر.</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>- من حمل علينا السلاح.</td>
</tr>
<tr>
<td>291</td>
<td>زيد بن خالد الجاهني</td>
<td>- من فطر صائمًا.</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>- من قتل وزغًا.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم</td>
<td>الصحابة</td>
<td>طرف الحصين</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٥</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>من كان وصله لأخيه المسلم.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٢</td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>من موجات الغفارة.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٦</td>
<td>جبير بن مطعم</td>
<td>من يفعل هذا فليس معه شيء.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٨</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>ناما إذا انتهى.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٩</td>
<td>البراء بن عازب</td>
<td>نزل رسول الله ظهير مر.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٤</td>
<td>عبد الله بن مسعود</td>
<td>نضر الله أمري سمع مقالتي فحفظها.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٨</td>
<td>عبد الله ابن عباس</td>
<td>نهى رسول الله أن يتخذ الروح.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٩</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>نهى رسول الله عن بيض الثمر.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٨</td>
<td>أبو هريرة</td>
<td>نهى رسول الله عن بيعتين.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٥</td>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>هكذا رأيت رسول الله يفعل في السفر.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩١</td>
<td>أبو أمامة</td>
<td>هل تدرون ما وفى؟</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٨</td>
<td>أم هانى بنت أبي طالب</td>
<td>هل عنكم من علم؟</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٥</td>
<td>جويرية أم المؤمنين</td>
<td>هل من علم؟</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>أبي بن كعب المستورد بن شداد الفهري</td>
<td>هلك أهل العقدة ورب الكعبة.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٠</td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
<td>والله ما الدنيا في الآخرة.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤١</td>
<td>أنس بن مالك</td>
<td>وإذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٧</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>وما أعدت لها؟</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٥</td>
<td>عدي بن عميرة الكندي</td>
<td>يا ابن الخطاب! أتدري لم تبسمت إليك؟</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٣</td>
<td>أبو موسى الأشعري</td>
<td>يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٠</td>
<td></td>
<td>يد الله بسطان مسي، الليل.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الآية</td>
<td>صاحب الآية</td>
<td>طرف الآية</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>لقمان الحكيم</td>
<td>إذا أصابتك شدة .</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>مطرف بن عبدالله بن الشخير</td>
<td>اللهم إني أعوذ بك من ضر ينزل بي .</td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>محمد بن إدريس الشافعي</td>
<td>إلهي أعوذ بك من مقام الكذابين .</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>داود الطائي</td>
<td>حيف الأئمة .</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>عباد الله الموت ليس منه فوت .</td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>الحسن البصري</td>
<td>فإن الدنيا دار ظعن وليس بدار إقامة .</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>أحمد بن أبي الحواري</td>
<td>قلت للراهب الذي في صومته .</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>علي بن محمد</td>
<td>قيل لرجل وقد حضرته الوفاة .</td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>عبدالله بن عباس</td>
<td>كان الرجل يقدم المدينة .</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>عائذ بن عمرو</td>
<td>كان يقال : تر الوعد الخاتمة .</td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>الحسن البصري</td>
<td>لو لم يوكل بالإنسان إلا الصحة والسلامة .</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>هرم بن حبان</td>
<td>لما عصي الله تعالى كريم .</td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>عبدالله بن عباس</td>
<td>وحيد قل خيرا تفتم .</td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>الحسن البصري</td>
<td>يا عجب، لقوم أمروا بالزائد .</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الموضوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-----------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأحبّ</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٧</td>
<td>الأمر بإطفاء النار عند البيت .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٤٤</td>
<td>إن من البيان سحرًا .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٤٦</td>
<td>ما جاء في أن المؤمن غير كريم .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٤٧</td>
<td>ما جاء في استحباط قتل الوزغ .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٥٣</td>
<td>النهي عن التكفي بأبي القاسم .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٧١</td>
<td>ما جاء في استحباط مجالسة الصالحين ومجانية قرناة السوء .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٢</td>
<td>ما جاء في الفحش والتفحش .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٠٥</td>
<td>ما جاء في الاستغفار .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣١١</td>
<td>ما جاء في أخلاق الرسول الكريم .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣١٤</td>
<td>ما جاء في الصبر على الأذى .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٢٠</td>
<td>ما جاء في إصلاح ذات البيين .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٤٢</td>
<td>ما جاء في الصمت .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٤٧</td>
<td>المرو مع من أحب .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٣٧١</td>
<td>ما جاء في بر الوالدين .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الاستثناان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠١</td>
<td>ما جاء في تحرُم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأشربة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٥</td>
<td>ما جاء في التنفس في الإناة .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٨</td>
<td>النهي عن الإنبات في الدياء والمزفت .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأضاحي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٠</td>
<td>الأذن في الأكل من خوم الأضاحي بعد ثلاث .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الموضوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأطهارة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>268</td>
<td>- الجمع بين لونين من الأطعمة .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأقضية</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>- ما جاء في الفاضي يصيب ويخطئ .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الإمارة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>- تحرم هدايا العمال .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>- ما جاء في فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر واحترام الرفق بالرعيثة .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>- ما جاء في أن الخلافة في قريش .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>286</td>
<td>- النهي عن طلب الإمارة وخرق عليها .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الإميمان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>- ما جاء في وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ إلى جميع الناس .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>203</td>
<td>- ما جاء في الإسلام والإيمان .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>- لا يعصي الله كريم  .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>264</td>
<td>- ما جاء في بعض علامات المنافق .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأبيعان والحضور</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>- ما جاء في من حلف شيئًا ليقتطع بها مالًا لأحد .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>البيوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>- النهي عن بيع التمار قبل بدء صلاحتها .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>- ما جاء في ترك الشهبات .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>- ما جاء في اتخاذ الماشية .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>- النهي عن البيعتين في بعحة .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>البر والسلطة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- ما جاء في إجازة الله جل وعلا على الصرائط من كان وصله لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريق كرمه .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td>- ما جاء في الكبر .</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الموضوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>156</td>
<td>التفسير</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
- تفسير قوله تعالى : "ومن الناس من بعيد الله على حرف" . |
| 161      |  
- تفسير قوله تعالى : "والذين آمنوا واتبعهم ذريتهم بإيمان" . |
| 164      |  
- تفسير قوله تعالى : "إبراهيم الذي وفى" . |
| 164      |  
- القراءات الواردة في قوله تعالى : "مكتب على رفاف خضر وعباقي حسن" . |
| 165      |  
- تفسير قوله تعالى : "فلا تعلم نفس ما أخلف لهم من قرائين أعين جزاءاً بما كانوا يعملون" . |
| 254      |  
- بيان معنى المسحة في قوله تعالى : "أو إطعام في يوم ذي مسحة" . |
| 292      | النوبة  |
| 295      |  
- ما جاء في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبت غضبه . |
| 152      |  
- ما جاء في من تاب قبل أن تطل الشمس من مغربها . |
| 290      | الجنازة  |
| 158      |  
- ما جاء في من أحب لقاء الله . |
| 158      |  
- ما جاء في المشي أمام الجنازة . |
| 168      |  
- الرخصة في ترك القيام للجنازة . |
| 206      |  
- ما جاء في ما يقال إذا دخل المقابل . |
| 251      | الجهات والسبر  |
| 178      |  
- ما جاء في قسم الجنازة . |
| 178      |  
- ما جاء في الغنية . |
| 186      |  
- ما جاء في أن لكل غادر لواء يوم القيامة . |
| 217      |  
- ما جاء في فصل من شهد بدرًا . |
| 219      |  
- ما جاء في الأمر بالتمسك وترك التنفير . |
| 249      |  
- ما جاء في وجوب الجهاد . |
| 255      |  
- ما جاء في فصل من جهاد غازياً . |
<p>| 291      | الحج  |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>الموضوع</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>141</td>
<td>ما جاء في إهلال المتمنع بأخير يوم التروية من مكة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>ما جاء في أي موعد أحرم النبي.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>ما جاء في المتمنع الذي لا يجد هدايا ولا يصوم في العشر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>ما جاء في جواز رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>ما جاء في التنبيه والتبكير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>ما جاء في صفحة حجة النبي.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>تجريم الصيد للمحرم.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>فضل الحج المرور.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>236</td>
<td>ما جاء في أن الحج جهاد النساء.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>الحيوانات.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>ما جاء في شهر السلاح.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>ما جاء في الإمام يعفو عن ذوي الهيئات زلاتهم . ما لم تكن حدًا.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>في العبد يافق إلى أرض الشرك.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>حد الحمر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>الدعوات.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>الاتجاه إلى الله في الشدة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>ما جاء في الخشبة من الله.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>الحيات.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>ما جاء في دببة الأصابع.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>166</td>
<td>الوقاية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>ما جاء في الموت وتذكر الآخرة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الالوان</td>
<td>الموضوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>---------</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>ما جاء في التذكير بالآخرة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>ما جاء في أن أكل أهل الجنة الفقراء وأكل أهل النار النساء.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>الزكاة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>ـ ما جاء في الهدية للنبي.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>198</td>
<td>ـ ما جاء في نهي عن المسألة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>215</td>
<td>ـ ما جاء في الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>ـ ما جاء في بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلية.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>274</td>
<td>ـ ما جاء في أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غني.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>285</td>
<td>الذهب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>ـ ما جاء في فراش النبي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>ـ ما جاء في ما يخفف من الشح.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>ـ ما جاء أن المؤمن أمره كله خير.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>ـ ماجاء في الفضاعة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>ـ ما جاء في الأمر بالزهد في الدنيا.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>ـ ما جاء في العزلة وزور البيت.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>الصلاة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>ـ ما جاء في الأمر بتكبير صلاة العصر في يوم الغيم، وتغليب في ترك صلاة العصر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>ـ ما جاء في التقصير في السفر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>ـ ما جاء في ندم الليل أجمع حتى أصبح.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>ـ ما جاء في الاعتدال في السجود.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>ـ ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>ـ ما جاء في فصل صلاة الضحى.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>ـ ما جاء في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الموضوع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>ما جاء في جواز صلاة النافلة على الباب في السفر حيث توجهت.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>232</td>
<td>ما جاء في الاضطلاع بعد ركعتي الفجر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>ما جاء في تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>ما جاء في الإمام على الباب.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>ما جاء في صلاة الرجل في ثوب بعضه على أمرته.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>260</td>
<td>صفة الصلاة على النبي.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>ما جاء في الصلاة في السفر.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>276</td>
<td>ما جاء في الجمع بين الصلاتين.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>ما جاء في الإشارة في الصلاة.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الصوم
- ما جاء في استحباب الفطر للحجاج يوم عرفة.
- ما جاء في صوم يوم عاشوراء.

الصيد والصيدانج
- ما جاء في كراهية أكل المصورة.

288
- ما جاء في قتل الكلاب إلا كليب صيد أو زرع.

الطب
- ما جاء في الحملة.
- ما جاء في الحمية.
- ما جاء في الكمية والعجوة.

الطهارة
- ما جاء في إحناة الشارب وإغناة اللحية.
- ما جاء في الاستطابة.
- ما جاء في فضل الوضوء والصلاة عقبه.
- خصال الفطرة.
- ما جاء في السواك.
- جواز البول قائمًا.
الطلاق

- ما جاء في الخيار.

الطيرة والشقوت

- ما جاء في النهائي عن التطور والتتميم.

الفضائل

- من فضائل الصحابة رضي الله عنهم.

- من فضائل أصحاب الحليفة أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم.

- شفقتته على أمنته.

- من فضائل الأنصار.

- من فضائل المدينة.

- من فضائل محمد بن إدريس الشافعي.

- من مواقف سعد بن أبي واقص رضي الله عنه.

- من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم.

- من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الفنان وأشراط الساعة

- ما جاء في العقوبات.

- في ما يكون من الفن.

- ما جاء في حركة دما المسلمين وأموالهم واث من كنف مسلم.

القهر

- ما جاء في أن الأعمال بالخواتيم.

العلم

- ما جاء في الفضيل في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره.

- ما جاء في ذهب العلم.

- ما جاء في فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.

- ما جاء في الحث على تبلغ السماع.

الكسوف.
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>الموضـوع</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 253    | ما جاء في صلاة الكسوف.  
اللباس والزينة  
- ما جاء في النهي عن تنف السيب. |
| 149    | ما جاء في تحريم استعمال إلقاء الذهب والفضة على الرجال والنساء.  
- ما جاء في الوصلة والمستوصلة. |
| 202    | ما جاء في تحريم التبخر في المشي مع إجابه بثوابه.  
النكاح |
| 246    | ما جاء في الغيرة.  
- ما جاء في النهي عن النكاح بغير ولي.  
الهبة |
| 277    | ما جاء في قبول النبي ﷺ الهديه، ورده الصدقة. |
| 256    | |
فهرس النصوص على المسادس

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النسخ</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(240)</td>
<td>أبو الدرداء.</td>
</tr>
<tr>
<td>(191)</td>
<td>أبو أمامة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(194)</td>
<td>أبو بكره.</td>
</tr>
<tr>
<td>(224)</td>
<td>أبو ذر الغفاري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(180)</td>
<td>أبو سعيد الحدري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>أبو قتادة الأنصاري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>أبو موسى الأشعري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(138)</td>
<td>أبو هريرة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(139)</td>
<td>أبي بن كعب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(124)</td>
<td>أسامة بن زيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(202)</td>
<td>البراء بن عازب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(170)</td>
<td>المستود بن شداد النهري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(271)</td>
<td>المقدم بن معدي كرب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(185)</td>
<td>النعمان بن بشير.</td>
</tr>
<tr>
<td>(162)</td>
<td>أم سلمة أم المؤمنين.</td>
</tr>
<tr>
<td>(208)</td>
<td>أم هانى بنت أبي طالب.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النسخ</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>469</td>
<td>أنس بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(149, 165, 175, 204, 219, 282, 286, 265, 267)</td>
</tr>
<tr>
<td>(159, 164)</td>
<td>بريده بن الخصيب</td>
</tr>
<tr>
<td>(141, 153, 162, 292)</td>
<td>جابر بن عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>(176)</td>
<td>جبير بن مطعم</td>
</tr>
<tr>
<td>(238)</td>
<td>جرير بن عبدالله البحلي</td>
</tr>
<tr>
<td>(215)</td>
<td>جويرية أم المؤمنين</td>
</tr>
<tr>
<td>(139)</td>
<td>حديقة بن اليمان</td>
</tr>
<tr>
<td>(189)</td>
<td>حفصة أم المؤمنين</td>
</tr>
<tr>
<td>(291)</td>
<td>زيد بن خالد الجهني</td>
</tr>
<tr>
<td>(272, 273)</td>
<td>سعد بن أبي وقاص</td>
</tr>
<tr>
<td>(281)</td>
<td>شداد بن أوس</td>
</tr>
<tr>
<td>(221)</td>
<td>عائذ بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(173, 193, 216, 251, 260, 262, 268, 275, 289, 285)</td>
</tr>
<tr>
<td>(158)</td>
<td>عائشة أم المؤمنين</td>
</tr>
<tr>
<td>(143, 147, 156, 161, 164, 168)</td>
<td>عبادة بن الصامت</td>
</tr>
<tr>
<td>(276, 282, 295, 288)</td>
<td>عبد الله بن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>(145, 154, 163, 168, 176, 201, 240, 247, 256, 257, 276, 278)</td>
<td>عباد الله بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>(292)</td>
<td>(172, 182, 187, 189, 203, 246, 248, 260, 278, 294)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(218, 167)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(176, 179, 203, 248, 278)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(294)</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم النقسي</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٢</td>
<td>عدي بن حامي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٤</td>
<td>عدي بن عميرة الكندي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٣</td>
<td>علي بن أبي طالب</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦</td>
<td>قتادة بن النعمان</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٨</td>
<td>كعب بن عجرة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٣</td>
<td>معاذ بن جبل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٠</td>
<td>معاوية بن أبي سفيان</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٩</td>
<td>معاوية بن الحكم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٧</td>
<td>واثلة بن الأسق</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٠</td>
<td>يزيد بن الأسود الجزاعي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
6- فهرس الأعلام الواقدي في النص

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(243)</td>
<td>أبو الغانمية.</td>
</tr>
<tr>
<td>(168، 140)</td>
<td>أبو بكر الصديق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(219)</td>
<td>الخرط بن لبيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(119)</td>
<td>الربيع بن النضر بن ضمضم، أم حارثة الأنصارية الخزرجية.</td>
</tr>
<tr>
<td>(140)</td>
<td>الزبير بن العوام.</td>
</tr>
<tr>
<td>(243)</td>
<td>المأمون، الخليفة العباسي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(252)</td>
<td>المتمنية بنت الهيثم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>النجاشي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(252)</td>
<td>الهيثم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(293)</td>
<td>أم الفضل، لبابة بن الخرط.</td>
</tr>
<tr>
<td>(219)</td>
<td>بلأل بن يهاش.</td>
</tr>
<tr>
<td>(187)</td>
<td>حارثة بن سرقة بن الحارث الأنصاري النجاري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(140)</td>
<td>حفص بن عمر بن الخطاب، أم المومنين.</td>
</tr>
<tr>
<td>(283)</td>
<td>سعد بن أبي وقاص.</td>
</tr>
<tr>
<td>(225)</td>
<td>صالح المري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(270)</td>
<td>صفية بنت أبي عبيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(140)</td>
<td>طلحة الطحلب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(241)</td>
<td>طلحة بن عبيد الله.</td>
</tr>
<tr>
<td>(140)</td>
<td>عبيد الله بن زياد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(155، 140)</td>
<td>عثمان بن عفان.</td>
</tr>
<tr>
<td>(168)</td>
<td>عمر بن الخطاب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(297)</td>
<td>عمر بن عبد العزيز.</td>
</tr>
<tr>
<td>(180)</td>
<td>قنادة بن النعمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>(234)</td>
<td>مروان بن الحكم.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
7- فهرس شيوخ المصنف

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>اسماً الشيخ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(163) 240 . 261 (207)</td>
<td>أحمد بن إسحاق بن أبوب الفقيه الصغير.</td>
</tr>
<tr>
<td>(150) 165 . 181 . 196 . 212 . 269 . 266 . 242 . 213 . 297</td>
<td>الحسن بن يعقوب البخاري</td>
</tr>
<tr>
<td>(141) 168 . 158 . 172 . 218 . 202 . 218 . 205 . 275</td>
<td>الحسين بن علي بن الحسين الوراق الكرجي</td>
</tr>
<tr>
<td>(138) 159 . 153 . 142 . 200 . 189 . 185 . 178 . 168</td>
<td>العباسي بن محمد بن معاذ النيسابوري</td>
</tr>
<tr>
<td>(137) 171 . 176 . 184 . 191 . 199</td>
<td>حاجب بن أحمد بن بفيان الطوسي</td>
</tr>
<tr>
<td>(150) 154 . 148 . 144 . 183 . 186 . 178 . 170 . 156</td>
<td>محمد بن الحسن المحمد آبادي النيسابوري</td>
</tr>
<tr>
<td>(140) 185 . 215 . 203 . 198 . 193 . 187</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحسن القطان</td>
</tr>
<tr>
<td>(146) 178 . 160 . 146</td>
<td>محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصبهاني</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>اسم الشيخ</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>209, 248, 262, 277, 268, 266, 281, 293 (267)</td>
<td>محمد بن عبد الله بن سعيد العسكري.</td>
</tr>
<tr>
<td>149, 180, 164, 244, 225, 241, 282, 251, 249, 265, 263, 282, 295 (295)</td>
<td>محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي.</td>
</tr>
<tr>
<td>151, 182, 166, 226, 277, 252, 270, 277, 283, 296, 283 (137)</td>
<td>محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
8 - فهرس رجال الأسد

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>الأسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(أ)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(164)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(324)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(161)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(167)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(289)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(294)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(226)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(363)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(164)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(226)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(379)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(208)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(379)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(208)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(164)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(267)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(167)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(151)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(151)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(164)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- أيوب بن إسحاق
- إبراهيم بن أحمد الحمامي
- إبراهيم بن الخارث البغدادي
- إبراهيم بن سعد الزهري
- إبراهيم بن سليمان البرنسي
- إبراهيم بن طهمان
- إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه
- إبراهيم بن منصور
- إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود الخنفي
- أحمد بن أبي الخواري
- أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه السبئي
- أحمد بن أشكان الخفاف
- أحمد بن الأزهر بن منجع
- أحمد بنส์
- أحمد بن الفرج الخزاز
- أحمد بن حامد بن أبي غزوة
- أحمد بن عبدالمجيد الخرافي
- أحمد بن عبد الله القنبي
- أحمد بن عاصم
- أحمد بن عمر الحميري
- أحمد بن محمد بن زرقي الصنعاني المعروف بابن
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>اسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>الأعجم</td>
<td>- أحمد بن محمد بن عيسى البرتي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أحمد بن محمد بن يحيى الجفعي الكوفي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أحمد بن مهدي بن رستم .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أحمد بن مهرا بن خالد البدري .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أحمد بن يحيى بن المنذر الحجري .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أحمد بن يوسف السلمي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أحمد بن بونس بن المسبح الضبي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أسامة بن زيد الليلي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن إبراهيم العفاسي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- كودك بن سليمان الرازي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن عبد الله بن محمد بن رزين السلمي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن عبد الله بن أبي طلحة .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن يسار بن خيار .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- كودك بن بونس .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن عبيد بن مخراق الضبي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن إبان الكوفي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن أبي أسامة .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن أبي حافظ .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن جعفر .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- سماح بن محمد بن أبي كسير الفاسي الفاسي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أسعد بن زيد .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أشعث بن أبي الشعثاء .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- الأسود بن يزيد بن قيس النخبي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أنس بن عياض اللبشي .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أنس بن مالك .</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- أيوب السختياني .</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>(221)</td>
<td>أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. (له)</td>
</tr>
<tr>
<td>(225)</td>
<td>بكر بن نصر بن سابق الخولاني.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>بحر بن جعفر بن عبد الله بن أبي بكر.</td>
</tr>
<tr>
<td>(287)</td>
<td>بسام الصيرفي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>بشير بن بكر التميمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(281)</td>
<td>بشير بن كعب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(169)</td>
<td>بقية بن الوليد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(276)</td>
<td>بكاء بن قتيبة البكراوي البصري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(277)</td>
<td>بكير بن أحمد بن سعدية الزهاد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(243)</td>
<td>بكير بن الشرود.</td>
</tr>
<tr>
<td>(245)</td>
<td>جابر بن عبد الله.</td>
</tr>
<tr>
<td>(189)</td>
<td>جابر بن يزيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(207)</td>
<td>جعبر بن حامز.</td>
</tr>
<tr>
<td>(248)</td>
<td>جعبر بن الزبير.</td>
</tr>
<tr>
<td>(191)</td>
<td>جعر بن إسحاق بن حذافة بن أبي وشحة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(242)</td>
<td>جعفر بن عبيد بن عمرو البكراوي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(147)</td>
<td>جعفر بن عون.</td>
</tr>
<tr>
<td>(202)</td>
<td>جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، أبو عبد الله الصادق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(192)</td>
<td>الخارث المكلي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(294)</td>
<td>الخارث بن معاوية الكندي.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الخارث بن نهان.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>. (178)</td>
<td>1 - الحجاج بن الحجاج.</td>
</tr>
<tr>
<td>. (231)</td>
<td>1 - الحجاج بن فراغة الباهلي.</td>
</tr>
<tr>
<td>. (285 - 198)</td>
<td>1 - الحجاج بن محمد الأغور.</td>
</tr>
<tr>
<td>. (146)</td>
<td>1 - الخسني البصري.</td>
</tr>
<tr>
<td>. (158)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (149 - 142)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (210)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (281)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (205)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (207)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (212 - 161 - 150 - 313)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (297)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (137)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (168 - 159 - 153 - 142)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (290)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (291 - 191)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (282 - 143)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (275)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (232 - 141)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (281)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>. (269)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>(281) .</td>
<td>ـ خفصة بن عبدالله السلمي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(192) .</td>
<td>ـ حماد بن أسامة .</td>
</tr>
<tr>
<td>(224) .</td>
<td>ـ حماد بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(176) .</td>
<td>ـ حماد بن سلمة .</td>
</tr>
<tr>
<td>(723) .</td>
<td>ـ حماد بن شعب الخماني .</td>
</tr>
<tr>
<td>(234) .</td>
<td>ـ حميد الطويل .</td>
</tr>
<tr>
<td>(166) .</td>
<td>ـ حميد بن عياش الرملي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(209) .</td>
<td>(نون) ـ خالد بن معدان .</td>
</tr>
<tr>
<td>(319) .</td>
<td>ـ خلاس بن عمرو .</td>
</tr>
<tr>
<td>(291) .</td>
<td>ـ خنيس بن بكر بن خنيس .</td>
</tr>
<tr>
<td>(271) .</td>
<td>ـ خيشمة بن عبدالرحمن .</td>
</tr>
<tr>
<td>(377) .</td>
<td>ـ خير بن عرقه .</td>
</tr>
<tr>
<td>(209) .</td>
<td>(نون) ـ أبو الدرداء .</td>
</tr>
<tr>
<td>(174) .</td>
<td>ـ أم الدرداء .</td>
</tr>
<tr>
<td>(265) .</td>
<td>ـ داود الطائي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(178) .</td>
<td>(نون) ـ داود بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي الكوفي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(220) .</td>
<td>(نون) ـ ذكوان بن عبد الله السمان .</td>
</tr>
<tr>
<td>(296) .</td>
<td>(نون) ـ أبو صالح الزيات .</td>
</tr>
<tr>
<td>(238) .</td>
<td>(نون) ـ الربيع بن سليمان المرادي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(140) .</td>
<td>(نون) ـ ربيعة بن يزيد .</td>
</tr>
<tr>
<td>(279 - 260) .</td>
<td>ـ رشدين بن سعد .</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>روح بن أسامة .</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>روح بن عبادة .</td>
</tr>
<tr>
<td>395</td>
<td>(ز)</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>الزبير بن عدي الباني، أبو عدي الكوفي .</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>زائدة بن قدامة .</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>زكريا بن إسحاق .</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>زبيد بن أسامة العدو العسري .</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>زبيد بن وهب الجهني .</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>(س)</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>أبو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف المدني النظري .</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>سالم بن أبي الجعد .</td>
</tr>
<tr>
<td>211</td>
<td>سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب .</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>سعيد بن أبي عروبة .</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>سعيد بن أبي مريم .</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>سعيد بن الحكم بن أبي مريم .</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>سعيد السيب .</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>سعيد بن جبريل .</td>
</tr>
<tr>
<td>262</td>
<td>سعيد بن حميد .</td>
</tr>
<tr>
<td>272</td>
<td>سعيد بن سanical .</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>سعيد بني شفي الباني .</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>سعيد بن عامر الضبعي .</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>سعيد بن كثير بن عفير .</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>سعيد بن يسار .</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>سفيان الثوري .</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم النصي</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سفيان بن عبيدة.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سلمان البتاعمي.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سلمان الكوفي. أبو حازم الأشجعي.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سلمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سليمان بن بلال.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سليمان بن مهنا الأعمش.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سليمان بن موسى الأشدق.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سمامة.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سماء بن حرب.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سهل بن عمر العتكي.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سهل بن عمر العتكي.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سهيل بن أبي صالح.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شجاع بن الوليد.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شريح بن هاني.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شريك بن طارق.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شعبة بن الحاجج.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شقيق بن سلمة.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شهر بن حوشب.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>شيبان بن عبد الرحمن.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الصباح بن محمد.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>(163)</td>
<td>صالح بن صالح بن حبي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(203)</td>
<td>صالح بن عبد القدوس.</td>
</tr>
<tr>
<td>(205)</td>
<td>صالح مولي التوأمة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل.</td>
</tr>
<tr>
<td>(245)</td>
<td>طاووس بن كيسان.</td>
</tr>
<tr>
<td>(151)</td>
<td>طلحة الطلحات.</td>
</tr>
<tr>
<td>(244)</td>
<td>طلحة بن زيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(209)</td>
<td>طلحة بن عمرو.</td>
</tr>
<tr>
<td>(270)</td>
<td>طلحة بن نافع الإسكاف. أبو سفيان الواسطي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>(ع)</td>
</tr>
<tr>
<td>(292)</td>
<td>أبو النزاند. عبد الله بن ذكوان الفرخي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(189)</td>
<td>أبو علي الحافظ.</td>
</tr>
<tr>
<td>(226)</td>
<td>العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(276)</td>
<td>العباس بن بكار الفضي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(230)</td>
<td>العباس بن محمد بن حامد الدورى.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>العباس بن محمد بن معاذ البيسابيورى.</td>
</tr>
<tr>
<td>(163)</td>
<td>العلاء بن عبد الرحمن الجهني الغزالي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(154 - 170 - 176 - 178)</td>
<td>العلاء الرقي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>عائشة بنت طلحة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(168 - 172 - 187 - 202)</td>
<td>عاصم الأبواب البصري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>عاصم الجحدري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>عاصم بن عمر بن قنادة بن النعمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>عاصر الشعبي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(275)</td>
<td>عاصر بن عبدالله بن قيس الأشعرى. أبو برد.</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٨٦)</td>
<td>عـامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي ، أبو عـبيدة الكوفي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٨٥)</td>
<td>عـامر بن وائطة الليثي ، أبو الطفيـل .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٤٨)</td>
<td>عـامم بن أبي النجـود : بهـدلة ، أبو بكر الكوفي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٩٤)</td>
<td>عبـاد بن إسحاق القرشي المدـني .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٩٠)</td>
<td>عبـاد بن منصور الناجي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٨٠)</td>
<td>عبدالله بن أبي غـسان .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٧٩)</td>
<td>عبدالله بن المبارك .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢١٥)</td>
<td>عبدالله بن حفص الأرطـباني ، أبو حفص البصري .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٩٨)</td>
<td>عبدالله بن خبـب الأنصاري .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢١٠)</td>
<td>عبدالله بن عون .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٦٥)</td>
<td>عبدالله بن محمد بن شاكر ، أبو البختري .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٩٤)</td>
<td>عبدالله بن ميـر .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٨٠)</td>
<td>عبدالله بن أبي سلمة .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٨٥)</td>
<td>عبدالله بن الألجـي الكندي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٣٧)</td>
<td>عبدالله بن بريدة بن الحصـيب .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٨٦)</td>
<td>عبدالله بن ثوب بن عامر اليمـاني .</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٨٦)</td>
<td>عبدالله بن حبيب الكوفي ، أبو عبدالرحـمن السلمي .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٧٣)</td>
<td>عبدالله بن خَيـق .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٦٣)</td>
<td>عبدالله بن سعـيد بن جبير .</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٧٩)</td>
<td>عبدالله بن سليمان المزني .</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٤</td>
<td>عبدالله بن شوذب.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٦</td>
<td>عبدالله بن صالح الصبري، أبو صالح الجهني.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣١</td>
<td>عبدالله بن عبيد الله بن أبي ملكة.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦</td>
<td>عبدالله بن فروخ.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٧</td>
<td>عبدالله بن لهيعة.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٠</td>
<td>عبدالله بن محمد البلوي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥١</td>
<td>عبدالله بن محمد بن سالم الخلفج.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥١</td>
<td>عبدالله بن هشام الطوسي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٢</td>
<td>عبدالله بن وهب.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٠</td>
<td>عبدالله بن يزيد بن الصبت.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٤</td>
<td>عبدالله المحميد بن عفر بن عبدالله بن الحكيم.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٨</td>
<td>عبدالله الرحمن الجهني الخرافي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٢</td>
<td>عبدالله الرحمن بن أبي الزند.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٩</td>
<td>عبدالله الرحمن بن أبي ليلي.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٥</td>
<td>عبدالله الرحمن بن الأعرج.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٧</td>
<td>عبدالله الرحمن بن سليمان بن أبي الجون العباسي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٨</td>
<td>الدمشقي.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٨</td>
<td>عبدالله الرحمن بن عبدالله بن مسعود.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٢</td>
<td>عبدالله الرحمن بن عبدالله بن سعد الدشتكي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٣</td>
<td>عبدالله الرحمن بن عمرو الأوزاعي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٠</td>
<td>عبدالله الرحمن منيب الأبيوردي.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٩</td>
<td>عبد الرزاق بن نهم الحسنائي.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٨</td>
<td>عبدالله بن النعمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٩</td>
<td>عبدالله بن الفقار القاسم.</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٩</td>
<td>عبدالله بن سليمان.</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٣</td>
<td>عبدالله بن جريج.</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>(142) 168 - 165 - 177 - 268 - 277</td>
<td>عبد الملك بن زيد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(167) 163</td>
<td>عبد الملك بن عمرو.</td>
</tr>
<tr>
<td>(276) 163</td>
<td>عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(167) 163</td>
<td>عبد الوهاب بن عطا.</td>
</tr>
<tr>
<td>(251) 141 - 147 - 175 - 232 - 251</td>
<td>عبد الوهاب بن هشام بن الغاز.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>- عبد ربه بن سعيد الأنصاري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(236)</td>
<td>- عبيدة بن أبي لابة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(175)</td>
<td>- عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير.</td>
</tr>
<tr>
<td>(207)</td>
<td>- عبد الله بن محمد بن عائشة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(235)</td>
<td>- عبد الله بن عمر.</td>
</tr>
<tr>
<td>(276)</td>
<td>- عبد الله بن عمر بن موسى بن عائشة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(164)</td>
<td>- عبد الله بن موسى بن باذام العبسي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(190)</td>
<td>- عبد بن السباق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(266)</td>
<td>- عبيد بن الأسود.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>- عبيدة بن مغتمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(276)</td>
<td>- عثمان بن سناب المروي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(215)</td>
<td>- عثمان بن صالح السهمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(225)</td>
<td>- عثمان بن عاصم الأسري، أبو حصن الكوفي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(294)</td>
<td>- عثمان بن عبد الله، أبو عمرو الأموي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(139)</td>
<td>- عدي بن الفضل البصري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(295)</td>
<td>- عروة بن النزير.</td>
</tr>
<tr>
<td>(290)</td>
<td>- عروة بن مروان.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الأسم</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>عطاء بن أبي رباح</td>
</tr>
<tr>
<td>264</td>
<td>عطاء بن يسار</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>عقيل بن خالد</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>عكرمة مولى عبدالله ابن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>علقة بن قيس النخعي</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>علي بن الحسن الهلالي الداريجدي</td>
</tr>
<tr>
<td>240</td>
<td>علي بن الحسن بن بيان</td>
</tr>
<tr>
<td>241</td>
<td>علي بن الحسن بن شقيق المروزي</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>علي بن سهل بن قادم</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>علي بن مصعب</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>علي بن محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>عمارة بن غزية</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>عمر بن حفص المكي ، أبو حفص</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>عمر بن ذر الكوفي</td>
</tr>
<tr>
<td>239</td>
<td>عمر بن عبد بن أبي وقاص</td>
</tr>
<tr>
<td>165</td>
<td>عمر بن عبد بن سعد</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>أبو داود الخفري</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>عمر بن عبد العزيز</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>عمر بن نباته</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>عمر بن ملحن ، أبو رفاعة العطارد</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>عروة بنت عبدالرحمن</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>عمرو بن أبي قيس</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>عمرو بن الخارث بن يعقوب</td>
</tr>
<tr>
<td>283</td>
<td>عمرو بن دينار المصري</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>عمرو بن دينار المكي</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>عمرو بن عبد الله الهمذاني ، أبو إسحاق</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>السبيعي</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>عمرو بن علي بن بحر بن كنيز السقاء</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>(225).</td>
<td>عمرو بن مرة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(240).</td>
<td>عمرو بن منيب.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عمرو بن يحيى بن عمارة.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عوانة بن الحكم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(222).</td>
<td>عوف بن أبي جميلة العبدي، أبو سهل الأعرابي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(151).</td>
<td>عبية بن عبدالعزيز اليماني.</td>
</tr>
<tr>
<td>(161).</td>
<td>الفضيل بن عياب.</td>
</tr>
<tr>
<td>(270).</td>
<td>فروة بن نوفل.</td>
</tr>
<tr>
<td>(ق).</td>
<td>القاسم بن الوليد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(ق).</td>
<td>القاسم بن عباس.</td>
</tr>
<tr>
<td>(ق).</td>
<td>القاسم بن عبدالرحمن.</td>
</tr>
<tr>
<td>(267).</td>
<td>القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.</td>
</tr>
<tr>
<td>(193).</td>
<td>قبيصة بن عقبة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(ق).</td>
<td>قنادة بن دعامة السدوسي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(176).</td>
<td>قطن بن إبراهيم النيسابوري، أبو سعيد الفشيري.</td>
</tr>
<tr>
<td>(191).</td>
<td>قيس بن أبي حازم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(162).</td>
<td>قيس بن عبد.</td>
</tr>
<tr>
<td>(269).</td>
<td>كثير عزة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(183 - 183).</td>
<td>لقمان الحكيم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(237).</td>
<td>ليث بن أبي سليم.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>(270)</td>
<td>المقدم الراوي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(150)</td>
<td>المقدم بن شريح.</td>
</tr>
<tr>
<td>(196)</td>
<td>أم مبشر الأنصارية.</td>
</tr>
<tr>
<td>(178)</td>
<td>مالك بن أسس.</td>
</tr>
<tr>
<td>(289)</td>
<td>مالك بن مغول.</td>
</tr>
<tr>
<td>(189)</td>
<td>مؤمل بن إسماعيل.</td>
</tr>
<tr>
<td>(190)</td>
<td>مجاهد بن جبر.</td>
</tr>
<tr>
<td>(196)</td>
<td>محاضر بن المورع.</td>
</tr>
<tr>
<td>(189)</td>
<td>محمد ابن كنابة.</td>
</tr>
<tr>
<td>(185)</td>
<td>محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(205)</td>
<td>أبو عبدالله المدني.</td>
</tr>
<tr>
<td>(291)</td>
<td>محمد بن أبي بكر بن حزم.</td>
</tr>
<tr>
<td>(196)</td>
<td>محمد بن أحمد بن أبي العوام الواسطي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(173)</td>
<td>محمد بن إدريس الشافعي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(284)</td>
<td>محمد بن إسحاق الصاغاني.</td>
</tr>
<tr>
<td>(234)</td>
<td>محمد بن إسحاق بن يسار.</td>
</tr>
<tr>
<td>(216)</td>
<td>محمد بن إسماعيل بن أبي قدك.</td>
</tr>
<tr>
<td>(224)</td>
<td>محمد بن أحمد بن أبي العوام الواسطي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(283)</td>
<td>محمد بن إسحاق بن يسار.</td>
</tr>
<tr>
<td>(162)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(180)</td>
<td>محمد بن إسحاق بن يسار.</td>
</tr>
<tr>
<td>(316)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(180)</td>
<td>محمد بن إسحاق بن يسار.</td>
</tr>
<tr>
<td>(171)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(171)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(171)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(171)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>(171)</td>
<td>محمد بن الحسين بن الحارث بن خالد التيمي.</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر ابن الأثري.</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>محمد بن القاسم بن خلاد البصري.</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>محمد بن السيب.</td>
</tr>
<tr>
<td>296</td>
<td>محمد بن المتنكدر.</td>
</tr>
<tr>
<td>258</td>
<td>محمد بن النضر الزبيري.</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>محمد بن بشر العيدي.</td>
</tr>
<tr>
<td>292  296  292  192</td>
<td>محمد بن تدرس، أبو النضر المكي.</td>
</tr>
<tr>
<td>292  161  170  171  154</td>
<td>محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، أبو عمرو النيسابوري المركزي.</td>
</tr>
<tr>
<td>280  281  141</td>
<td>محمد بن حفص بن عائشة.</td>
</tr>
<tr>
<td>280  141</td>
<td>محمد بن حماد الغازى.</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير.</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>محمد بن خلف بن المربزبان.</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>محمد بن زكريا بن دينار الغلابي.</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>محمد بن زيادة.</td>
</tr>
<tr>
<td>153  189  220  230  247</td>
<td>محمد بن سابق، أبو جعفر البغدادي.</td>
</tr>
<tr>
<td>290</td>
<td>محمد بن سليمان بن الحارث.</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>محمد بن سوقة.</td>
</tr>
<tr>
<td>212  181  165  176  181</td>
<td>محمد بن سيرين.</td>
</tr>
<tr>
<td>212  176</td>
<td>محمد بن شبيب بن شابور.</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>محمد بن صالح بن مهران النطاح.</td>
</tr>
<tr>
<td>256</td>
<td>محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار الأصهري.</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم بن أعين.</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المصري .</td>
</tr>
<tr>
<td>255 ( 267 - 145 )</td>
<td>محمد بن عبد الله بن أبي داود المنداد .</td>
</tr>
<tr>
<td>266 ( 172 )</td>
<td>محمد بن عبد الله .</td>
</tr>
<tr>
<td>280 ( 268 - 192 - 180 )</td>
<td>محمد بن عبيد الطنافسي .</td>
</tr>
<tr>
<td>258 ( 162 - 167 - 163 )</td>
<td>محمد بن عبيد بن عببة الكثدي .</td>
</tr>
<tr>
<td>260 ( 149 - 149 - 149 - 210 - 180 - 180 - 241 - 235 - 238 - 241 - 249 )</td>
<td>محمد بن مسلم بن شهاب الزهري .</td>
</tr>
<tr>
<td>259 ( 149 - 149 - 149 - 210 - 180 - 180 - 241 - 235 - 238 - 241 - 249 )</td>
<td>محمد بن مريمون المروزي ، أبو حمزة السكري .</td>
</tr>
<tr>
<td>256 ( 149 - 149 - 149 - 210 - 180 - 180 - 241 - 235 - 238 - 241 - 249 )</td>
<td>محمد بن هشام بن ملاس الدمشقي .</td>
</tr>
<tr>
<td>257 ( 149 - 149 - 149 - 210 - 180 - 180 - 241 - 235 - 238 - 241 - 249 )</td>
<td>محمد بن يحيى بن اليعاس الصولي .</td>
</tr>
</tbody>
</table>

- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذنب ، أبو الحارث المدني .
- محمد بن عبدالعزى الوسطي .
- محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب .
- محمد بن عبدالوهاب بن هشام بن الغاز .
- محمد بن عبدالوهاب بن حبيب الفراء .
- طالب ، أبو جعفر الباقر .
- محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي .
- محمد بن عيسى الترمذي .
- محمد بن غالب بن حرب .
- محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة البغدادي .
- محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني .
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>— 251 —</td>
<td>محمد بن يحيى بن حيان .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 263 —</td>
<td>محمد بن يحيى الجهني .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 265 —</td>
<td>محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 266 —</td>
<td>محمود بن لبيد .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 267 —</td>
<td>مختار ، أبو المهندس يحيى الجزاز .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 268 —</td>
<td>ثمة بن شراحيل الطبيب الحمداني .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 269 —</td>
<td>مروان بن معاوية الفزاري .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 270 —</td>
<td>مسعود بن كدام .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 271 —</td>
<td>مهرب بن الحكم .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 272 —</td>
<td>مطر بن طهمان ، أبو رجاء الوراق .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 273 —</td>
<td>مطرف بن عبد الله بن الشخير .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 274 —</td>
<td>معاذ مولى بني سعد .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 275 —</td>
<td>معاوية بن سويد .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 276 —</td>
<td>معمر بن المثنى .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 277 —</td>
<td>معمر بن راشد</td>
</tr>
<tr>
<td>— 278 —</td>
<td>معين بن عيسى الفزاري .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 279 —</td>
<td>مفضل بن بوزن .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 280 —</td>
<td>مكي بن إبراهيم .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 281 —</td>
<td>منصور بن المعتسر .</td>
</tr>
<tr>
<td>— 282 —</td>
<td>موسى بن مسعود النهدي ، أبو حذيفة البصري .</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>موسى بن عقبة</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>موسى بن عيسى بن خنيس الليثي</td>
</tr>
<tr>
<td>266</td>
<td>(ن)</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>النضر بن شميل</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>نافع الديلمي مولى ابن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>نافع بن جبير بن مطعم</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>نافع بن مالك، أبو سهيل المدثي</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>(ه)</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>هاشم بن يونس العصار</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>هرم بن حبان</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>هشام بن الغاز</td>
</tr>
<tr>
<td>230</td>
<td>هشام بن حسان</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>هشام بن سعد</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>هشام بن عروة بن الزبير</td>
</tr>
<tr>
<td>165 - 169</td>
<td>217 - 205 - 239 - 246 - 274 - 293</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>(و)</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>هلال بن العلاء الرقي</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>هلال بن يساف</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>(و)</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>الوليد بن العيزار</td>
</tr>
<tr>
<td>225</td>
<td>الوليد بن مزيد البيروتي</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>الوليد بن موسى الدمشقي</td>
</tr>
<tr>
<td>293 - 192</td>
<td>ورقه بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>وقاص بن عبدالله اليسكروي</td>
</tr>
<tr>
<td>245</td>
<td>وقاص بن الجراح</td>
</tr>
<tr>
<td>218 - 173</td>
<td>162 - 208 - 245</td>
</tr>
<tr>
<td>لاحق بن حميد بن سعيد، أبو مجلز البصري</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>يحيى بن أبي طالب</td>
</tr>
<tr>
<td>(226)</td>
<td>يحيى بن أبي كثير ، أبو نصر اليمامي</td>
</tr>
<tr>
<td>(181)</td>
<td>يحيى بن معين</td>
</tr>
<tr>
<td>(157)</td>
<td>يحيى بن وثاب</td>
</tr>
<tr>
<td>(235)</td>
<td>يحيى بن أبي بكر الكروياني</td>
</tr>
<tr>
<td>(149)</td>
<td>يحيى بن المنذر الحجري</td>
</tr>
<tr>
<td>(240)</td>
<td>يحيى بن سعيد الأنصاري</td>
</tr>
<tr>
<td>(242)</td>
<td>يحيى بن سعيد القطان</td>
</tr>
<tr>
<td>(204)</td>
<td>يحيى بن سلام البحري</td>
</tr>
<tr>
<td>(248)</td>
<td>يحيى بن عثمان بن صالح السهمي</td>
</tr>
<tr>
<td>(237)</td>
<td>يزيد النحوي</td>
</tr>
<tr>
<td>(239)</td>
<td>يزيد بن أبي حكيم</td>
</tr>
<tr>
<td>(146)</td>
<td>يزيد بن رومان الأسدية ، أبو روح المدنى</td>
</tr>
<tr>
<td>(211)</td>
<td>يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري</td>
</tr>
<tr>
<td>(285)</td>
<td>يعلى بن عبد</td>
</tr>
<tr>
<td>(187)</td>
<td>يعلى بن عطاء</td>
</tr>
<tr>
<td>(179)</td>
<td>يوسف بن أسباط</td>
</tr>
<tr>
<td>(272)</td>
<td>يوسف بن يعقوب السدوسي</td>
</tr>
<tr>
<td>(138)</td>
<td>يونس بن عبد</td>
</tr>
<tr>
<td>(145)</td>
<td>يونس بن يزيد</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>-------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٦٤)</td>
<td>إبراهيم بن أحمد اليماني</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٦٤)</td>
<td>أحمد بن محمد بن زرارة صنعاني المعروف بابن الأعجم</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢١٠)</td>
<td>الحسن بن أحمد بن المسلم صنعاني</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٥٢)</td>
<td>المتميّنة بنت الهيثم</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٥٢)</td>
<td>الهيثم</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٢٥)</td>
<td>أبو بكر سالم</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٧٦)</td>
<td>عبد الله بن ثوب بن عامر اليماني</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٩٦)</td>
<td>عبد الله بن سليمان المزني</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٦٥)</td>
<td>علي بن محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٨٣)</td>
<td>عمر بن نبيته</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٩٧)</td>
<td>عصرو بن منيب</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٧٠)</td>
<td>عبيد بن عبد العزيز اليماني</td>
</tr>
<tr>
<td>(١٦٥)</td>
<td>محمد بن عبيد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>(٢٦٦)</td>
<td>معاذ مولى بني سعد</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## فهرس المصطلحات الحديثية

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>المصطلح</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(294)</td>
<td>إذا قال أبو حامد: «ما بحديته بأس».</td>
</tr>
<tr>
<td>(209)</td>
<td>إذا قال البخاري: «فيه نظر».</td>
</tr>
<tr>
<td>(209)</td>
<td>إذا قال البخاري: «منكر الحديث».</td>
</tr>
<tr>
<td>(223)</td>
<td>الاختلاط.</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>التدليس</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>التفتيقات</td>
</tr>
<tr>
<td>(141)</td>
<td>الجليل</td>
</tr>
<tr>
<td>(140)</td>
<td>الحافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>(146)</td>
<td>الكيس</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>المحدث</td>
</tr>
<tr>
<td>(141)</td>
<td>المسند</td>
</tr>
<tr>
<td>(153)</td>
<td>المصحف</td>
</tr>
<tr>
<td>(141)</td>
<td>يب</td>
</tr>
<tr>
<td>(282)</td>
<td>تعرف وتنكر</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>ثقة</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>شيخ</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>صدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>(139)</td>
<td>صواب</td>
</tr>
<tr>
<td>(160)</td>
<td>قفز القنطرة</td>
</tr>
<tr>
<td>(139)</td>
<td>لا بأس به</td>
</tr>
<tr>
<td>(144)</td>
<td>ليس بقوي</td>
</tr>
<tr>
<td>(138)</td>
<td>ليس به بأس</td>
</tr>
<tr>
<td>(138)</td>
<td>ليس حديثه بحجة</td>
</tr>
<tr>
<td>(295)</td>
<td>ليس من جمال المحامل</td>
</tr>
<tr>
<td>(147)</td>
<td>مجهول الحال</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>المصطلح</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٠(٤)</td>
<td>محلة الصدق</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٤(٣)</td>
<td>مقارب الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٤(٣)</td>
<td>منكر الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٢(٤)</td>
<td>هو كذا وكذا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٠(٤)</td>
<td>يكتب حديثه</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>القائل</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>إبراهيم بن محمد بن عرفه نفطوية</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>سعيد بن حميد</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>المتملئة بنت الهيثم</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>عمر بن عبد العزيز</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>محمد بن كناسة</td>
</tr>
<tr>
<td>247</td>
<td>عبد الله بن ثوب بن عامر اليمني</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>صلاح بن عبدالله القدوس</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>أبو النعيمية</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>المضاك بن مخلد، أبو عاصم النبيل</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>كثير عزة</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>الفضيل بن عياش</td>
</tr>
<tr>
<td>167</td>
<td>النصر بن تولب</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>أبزها</td>
</tr>
<tr>
<td>261</td>
<td>أبدال</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>أبزها</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>أثق</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>أبوء</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>أحنوا الشوارب</td>
</tr>
<tr>
<td>242</td>
<td>أحقق</td>
</tr>
<tr>
<td>173</td>
<td>أدم</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>إذا حزه أمر</td>
</tr>
<tr>
<td>273</td>
<td>أرملوا</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>آسي</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>إصلاح ذات الدين</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>اعتدلوا في السجود</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>أفعوا اللحي</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>أقبل عنى</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>أقيلوا</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>الإستبرق</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>الأستن سواء</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>الأكياس</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>البسطاء</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>البهم</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>البيان</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>البيداء</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>التيه</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>الذذام</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>خما</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>خطمة</td>
</tr>
<tr>
<td>228</td>
<td>الدباء</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>الدباج</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>الذرية</td>
</tr>
<tr>
<td>197</td>
<td>الردى</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>الرعاة</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>الرية</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>السحر</td>
</tr>
<tr>
<td>292</td>
<td>السفبان</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>الصلاح</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>السنين</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>الشعر</td>
</tr>
<tr>
<td>365</td>
<td>الشفاعة</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>الشق</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>الشملة</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>الصدق</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>الصرم</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>الطيرة</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>العاء</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>العجوة</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>العواء</td>
</tr>
<tr>
<td>217</td>
<td>الغادر</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>الغنائم</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>الغبرة</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>الفاجر</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>الفردوس</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>القديد</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>القسي</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>الثوت</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>القراءات</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>الكبد الجرى</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>الكمامات</td>
</tr>
<tr>
<td>287</td>
<td>الكهان</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>الكبر</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>المتع</td>
</tr>
<tr>
<td>297</td>
<td>المحالف</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>المخطوط</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>المزلفت</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>المستوصلة</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>المصدوق</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>المقنٗ</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>المبتكر</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>النبَيٗ</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>النجاح</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>الهادي</td>
</tr>
<tr>
<td>246</td>
<td>الوصلة</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>الورى</td>
</tr>
<tr>
<td>270</td>
<td>الوفود</td>
</tr>
<tr>
<td>195</td>
<td>أمنا</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>إن الله حمٞ حمٞ</td>
</tr>
<tr>
<td>284</td>
<td>اقتباش</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>أهل العقدة</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٥</td>
<td>أيام التشريق</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٩</td>
<td>بسطان</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٩</td>
<td>يشروا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٩</td>
<td>يكروا بالصلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٥</td>
<td>بنجاد</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧</td>
<td>بوانته</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧</td>
<td>ترعد</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>تستشف</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦١</td>
<td>تشاجروا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٥</td>
<td>تتنبلونها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٢</td>
<td>شمته اللسان</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٣</td>
<td>جاد</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٩</td>
<td>جيديا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>جدب</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٧</td>
<td>جل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦١</td>
<td>جنان</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٥</td>
<td>جهدها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩١</td>
<td>جذاب غازيا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٦</td>
<td>جوامع الكلم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٠</td>
<td>حبا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٧</td>
<td>حبانب الأقران</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٩</td>
<td>حبط عمله</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦</td>
<td>حيلها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٤</td>
<td>حشمة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٤</td>
<td>حكما</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٦</td>
<td>حيف الأنثمة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٦</td>
<td>خبُّ</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٢</td>
<td>خشاش الأرض</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>خمسة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>داهية</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٥</td>
<td>دحس الأقدام</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٦</td>
<td>ذوي الهيئة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧</td>
<td>رحالنا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٤</td>
<td>رفارف</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٩</td>
<td>سبحة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٤</td>
<td>سيجتها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>صرعى</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٧</td>
<td>صروفه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٦</td>
<td>صومعته</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٣</td>
<td>ضجاج</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦</td>
<td>ضنكه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>ظحن</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٣</td>
<td>ظل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٩</td>
<td>ظهر مر</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٤</td>
<td>عباوري</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٦</td>
<td>عثراتهم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٧</td>
<td>عطابًا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٠</td>
<td>علقة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٦</td>
<td>على حرف</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٦</td>
<td>غرُّ</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨٨</td>
<td>غرضًا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٣</td>
<td>غشمه</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٣</td>
<td>غل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٧</td>
<td>غُبَهِّ</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٢</td>
<td>فاحشًا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٣</td>
<td>فاسقة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>فنذيني</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٧</td>
<td>فرائضهما</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٠</td>
<td>فساد ذات البيين الحائرة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٨</td>
<td>قصبه</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٣</td>
<td>فقد بلغ محله</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٠</td>
<td>فلاة</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٦</td>
<td>فلم برفث</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>فقيهاني</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٠</td>
<td>فيسبق عليه الكتاب</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>قحل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٦</td>
<td>أجزء أعيين</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٧</td>
<td>قد رده من وبر البعير</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦</td>
<td>قهرها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٣</td>
<td>كدرت</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٨</td>
<td>كما يظل يحمي سقيمه الماء</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠١</td>
<td>لا يتناجي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>لا يسألك الله</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٥</td>
<td>لا أوا</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٦</td>
<td>لئيم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٧</td>
<td>لواء</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٣</td>
<td>ليف</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٠</td>
<td>ما كان عن ظهر غني</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٢</td>
<td>متمنحًا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>مسفزه</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٠</td>
<td>مضفة</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٤</td>
<td>معاهد</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٥</td>
<td>مفاتيح خزان الأرض</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٨</td>
<td>من أحب لقاء الله</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩١</td>
<td>من فطر صائم</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٨</td>
<td>مهرة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٧</td>
<td>نائية</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢١</td>
<td>نخالة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٦</td>
<td>نصارت بالرعب</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٤</td>
<td>نضر</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٠</td>
<td>نعود</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٧</td>
<td>نواب</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٦</td>
<td>نواصيكم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٠</td>
<td>هطل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٢</td>
<td>هودجها</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٠</td>
<td>وبدأ من تعلم</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٨</td>
<td>والأصاب سوا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٢</td>
<td>الفيد العليا خير من الفيد السفلي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٠</td>
<td>وأن خلق أحدثكم</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٠</td>
<td>وضينة</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩١</td>
<td>وفي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٩</td>
<td>ولا تعسروا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٩</td>
<td>ولا تنفروا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٤</td>
<td>ولا يسبط أحدكم ذراعيه انساباط السبع</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٦</td>
<td>ولم يفسق</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٢٩</td>
<td>وبسرعوا</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٧</td>
<td>يتجلجل</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٧</td>
<td>يتحس الكلام</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الكلمة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>يجمع في بطن أمية أربعين يومًا</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>يحذرك</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>يرق</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>يصفو</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>يفضل</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>يعين صبر</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>يوشك أن يحسَر</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>1٤٢</td>
<td>الأولي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٠</td>
<td>الأحصي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٩٦</td>
<td>الأرغناء</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٤</td>
<td>الأزدي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٩</td>
<td>الأسي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٤</td>
<td>الأسلامي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٣</td>
<td>الأشجعي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٧</td>
<td>الأشوري</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٠</td>
<td>الأصلي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٠</td>
<td>الأندونيسي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٢</td>
<td>الأعرابي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٠</td>
<td>الأنصاري</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٨</td>
<td>الأودي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٩</td>
<td>الأوزاعي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٠</td>
<td>الإيادي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٠</td>
<td>الأولي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦١</td>
<td>الباغيدي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٠</td>
<td>الباقلاني</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٦</td>
<td>الباهلي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٧٠</td>
<td>البجلي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٣</td>
<td>البرتري</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٤٢</td>
<td>البرجمي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦١</td>
<td>البرنسي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٨١</td>
<td>البري</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٣</td>
<td>البزاز</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٣</td>
<td>البكراوي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٧</td>
<td>البلخى</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٠</td>
<td>البلوي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٩</td>
<td>البيروتي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٦</td>
<td>الترمذي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٣</td>
<td>التمر</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٩</td>
<td>التنسيسي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٧</td>
<td>التيمي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٣</td>
<td>الثوري</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩٤</td>
<td>الجدري</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٥</td>
<td>الجرار</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٣٥</td>
<td>الخرشي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٥٩</td>
<td>الجرمي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٧٩</td>
<td>المشيمي</td>
</tr>
<tr>
<td>٢١٠</td>
<td>الجعفي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٩</td>
<td>الجمال</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٥٦</td>
<td>الجمحي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٨</td>
<td>الجهنى</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٦٥</td>
<td>الجوژي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٧</td>
<td>الخراثى</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٩</td>
<td>الـهجري</td>
</tr>
<tr>
<td>١٣٨</td>
<td>الخرثى</td>
</tr>
<tr>
<td>١٤٣</td>
<td>الهفري</td>
</tr>
<tr>
<td>٢٠٩</td>
<td>الهجامى</td>
</tr>
<tr>
<td>١٦٩</td>
<td>الحمدى</td>
</tr>
<tr>
<td>١٩١</td>
<td>الحظيلي</td>
</tr>
<tr>
<td>١٨٣</td>
<td>الخارفي</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>ـ الخدري</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>ـ الخراساني</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>ـ الخزاعي</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>ـ الخشاب</td>
</tr>
<tr>
<td>218</td>
<td>ـ الخشكي</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>ـ الخفاف</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>ـ الدار بجاري</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>ـ الداراني</td>
</tr>
<tr>
<td>279</td>
<td>ـ الدشتيكي</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>ـ الدوري</td>
</tr>
<tr>
<td>216</td>
<td>ـ الدياني</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>ـ الذهلي</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>ـ الرؤاسي</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>ـ الرملي</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>ـ الراوي</td>
</tr>
<tr>
<td>244</td>
<td>ـ الرياحي</td>
</tr>
<tr>
<td>293</td>
<td>ـ الزبيدي</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>ـ الزرقي</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>ـ الزعافري</td>
</tr>
<tr>
<td>155</td>
<td>ـ الزهري</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>ـ الزيات</td>
</tr>
<tr>
<td>222</td>
<td>ـ السبعي</td>
</tr>
<tr>
<td>271</td>
<td>ـ السحولي</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>ـ السختياني</td>
</tr>
<tr>
<td>158</td>
<td>ـ السدوي</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>ـ السعدي</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>ـ السكري</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>160</td>
<td>السكني</td>
</tr>
<tr>
<td>237</td>
<td>السناعي</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>السناعي</td>
</tr>
<tr>
<td>294</td>
<td>السلوالي</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>السمان</td>
</tr>
<tr>
<td>149</td>
<td>السهمي</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>السواني</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>الشعبي</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>الصاغاني</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>الصوفي</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>الصفار</td>
</tr>
<tr>
<td>252</td>
<td>الصوالي</td>
</tr>
<tr>
<td>235</td>
<td>الصيادي</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>الصيرفي</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>الصبغي</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>الشبي</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>الطائي</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>الطنافي</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>الطوسي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>العيدي</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>العتكية</td>
</tr>
<tr>
<td>164</td>
<td>العدني</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>العدوي</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>العزى</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>العزيزمي</td>
</tr>
<tr>
<td>265</td>
<td>العرقي</td>
</tr>
<tr>
<td>267</td>
<td>العسكري</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>282</td>
<td>العصار</td>
</tr>
<tr>
<td>257</td>
<td>العطاردي</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>العنصري</td>
</tr>
<tr>
<td>294</td>
<td>العظمي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>العكالي</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>العمري</td>
</tr>
<tr>
<td>231</td>
<td>العببري</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>العنزي</td>
</tr>
<tr>
<td>234</td>
<td>العوذي</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>العوفي</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>العيشي</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>الغازي</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>الغلطاني</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>الغناري</td>
</tr>
<tr>
<td>205</td>
<td>الغنيري</td>
</tr>
<tr>
<td>202</td>
<td>الفنوي</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>الفراء</td>
</tr>
<tr>
<td>281</td>
<td>الفزاري</td>
</tr>
<tr>
<td>238</td>
<td>الفسطاطي</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>الفسوي</td>
</tr>
<tr>
<td>170</td>
<td>الفلاس</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>الفهري</td>
</tr>
<tr>
<td>207</td>
<td>القبطي</td>
</tr>
<tr>
<td>248</td>
<td>القروسي</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>القزاز</td>
</tr>
<tr>
<td>275</td>
<td>القشري</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>القشري</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>القصاب</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>القطان</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>القوهياء</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>القباسي</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>الكاهلي</td>
</tr>
<tr>
<td>169</td>
<td>الكرمانى</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>الكشورى</td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>الكلااعى</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>الكندى</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>اللكامى</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>الليشى</td>
</tr>
<tr>
<td>151</td>
<td>المازنى</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>المحمدى آباثى</td>
</tr>
<tr>
<td>249</td>
<td>المحرسى</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>المذىجلى</td>
</tr>
<tr>
<td>280</td>
<td>المرهى</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>المروى</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>المرى</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>المزنى</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>المشفانى</td>
</tr>
<tr>
<td>295</td>
<td>المصصى</td>
</tr>
<tr>
<td>243</td>
<td>المقرى</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>المرى</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>الموصلى</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>النحوى</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>النخى</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>النسائى</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td>القورى</td>
</tr>
<tr>
<td>269</td>
<td>النمرى</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>النحوى</td>
</tr>
<tr>
<td>219</td>
<td>النخى</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>النسائى</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النسبة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>277</td>
<td>النميري</td>
</tr>
<tr>
<td>159</td>
<td>النهدي</td>
</tr>
<tr>
<td>154</td>
<td>الهجري</td>
</tr>
<tr>
<td>168</td>
<td>الهذلي</td>
</tr>
<tr>
<td>263</td>
<td>الهروي</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>الهلالالي</td>
</tr>
<tr>
<td>143</td>
<td>الهمداني</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>الوادعي</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>الوالي</td>
</tr>
<tr>
<td>146</td>
<td>البضدي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليشكري</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>اليماني</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>(141)</td>
<td>البطحاء</td>
</tr>
<tr>
<td>(251)</td>
<td>البقاع</td>
</tr>
<tr>
<td>(143)</td>
<td>البیداء</td>
</tr>
<tr>
<td>(175)</td>
<td>الشجرة</td>
</tr>
<tr>
<td>(137)</td>
<td>المدينة</td>
</tr>
<tr>
<td>(187)</td>
<td>بيت المقدس</td>
</tr>
<tr>
<td>(232)</td>
<td>تبوك</td>
</tr>
<tr>
<td>(190)</td>
<td>جبل حراء</td>
</tr>
<tr>
<td>(192)</td>
<td>ذو الخليفة</td>
</tr>
<tr>
<td>(163)</td>
<td>عرفه</td>
</tr>
<tr>
<td>(209)</td>
<td>مَرْ</td>
</tr>
<tr>
<td>(293)</td>
<td>مسجد الخليف</td>
</tr>
<tr>
<td>(141)</td>
<td>مسجد قباء</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

14 - فهرس البلدان والأماكن