التعريف بالبحث

هذا البحث يتعلق بمسند جمعه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري، المنوفى في نهاية القرن الثالث الهجري، فيده أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؛ ولم يصل إلى الكتب كاملاً. وأما وصل منه هذا الجزء وهو الثاني، وقد حفظه، وضبطته، ورقمه أحاديثه، وخرجها، وقدمت الكتب بقدمة اشتملت على منزلة أبي هريرة الحديث، ثم ترجمة الصيف، وضيوفه في هذا المسند، ثم الكلام على أهمية هذا المسند، وبيان منهج المصدر فيه، وإثبات نسبة المسند إلى المصدر، ثم وصف مخطوطة الكتاب، واختلافات المعتثبتة في تحققه.

وترجم أهمية نشر هذا المسند إلى أن المؤلف كان عالياً بالإنسان، فقد شارك كثيراً من شيوخ أصحاب الكتب الستة وغيرهم، أو في شيوخ شيوخهم، فكانه سلك في هذا مسلك الاستخراج على أحاديثهم، وهذا يعكس معالم النهضة الحديثية في عصور الرواية المتقدمة، حيث يجب كل محدث يحرص على أن يستقل بالروايات دون أن يكون تابعاً لمعاصره.

أسأل الله تعالى أن بنفع به، وأن يغفر لصفته ولفائته ولمحققته، وأن يوفقنا جميعاً إلى خدمة دينه، وإعجاز سنة نبيه ﷺ، إنه نعم الوالي، ونعم النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وانفضل الصلاة وآيات التسليم على سيدنا محمد، وعلى أهله وصحبه إلى يوم القيامة وعله
فإن السنة النبوية هي المنهج التفصيلي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب دين الله
وتطبيقاته في شؤون الحياة كلها، فهي بمثابة البيان النظري والمعملي للقرآن الكريم، الذي
يحرى الأصول والقواعد الأساسية للإسلام، ولا جهل هذه الأهمية لسنة النبوية فقد هب الله
عزة وجل حمامة أوفية ورجائل مخلصين حفظوها ونقلوها بصدق وأمانة وتبنيتها، وكان
ذلك أولاً على يد الصحابة الكرام، ثم على يدي الجهاد甜蜜ًا الحمًا من بعدهم، فقاموا بهذا
الواجب على آمن وجه، فنصر الله بهم أوطانه الحسية والهدى، ومع معاصير الفتن والضلالاء.
ومن تلك الإجازات العظيمة تعميم المفاهيم الدينية التي كانت من أعم الأسباب
في حفظ السنة، ووصولها إلينا سلالة من الزيدية والنسقان، محفوظة من التغيير والتبديل.
وقد تعبنا في التنظيم والترتيب والجمع، فمنهم من صنف في السنين، وأخر من
صنف على الماضية، وثالث على الوجاع، ورابع على المعاصر، وخامس على المبتكر،
ومادس على الأجزاء الحديثية، وهكذا، ولكنه نوع من هذه الأنواع طويلة ومنهج يختص
به

وهذا الكتاب أحد الدخائر والكتب التي خلفها لنا عبدونا، وهو ضيف من فضيحا تركزه، وهو يختص بمسند جمعه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن جرب الموسكي، يتعلق
بباحث حفظ الصحابة وراويهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وإبراهيم، ولم يصل إلينا
الكتاب كاملاً، وإنما وصل إلينا منه هذا الجزء وهو الثاني، وقد ذكرت نشره، مساهمة
مني في خاتمية سنة النبي ﷺ، وهو وجه مقبل مقبول، وقد قدمت الكتابة مقدمة نافعة.
فشاء الله تعالى اشتملت على المعاوض الآتية:

(1) ينظر: الرسالة المستورطة للكتاب، فقد استعرض مناهج المحدثين ومصنفهم.
1- منزلة أبي هريرة الحديثية

2- ترجمة المصنف

3- شيوخ المصنف في هذا المسند

4- أهمية هذا المسند وبيان منهج المصنف فيه

5- إثبات نسبة المسند إلى المصنف

6- وصف مخطوطة الكتاب، والخطوات المتبعة في تمهينه

أعمال الله تعالى أن ينفع به، وأن يغفر لُصُفِه، ولقائمه، ولِحققه، وأن يوقننا جميعاً إلى خدمة دينه، وإعزازِ صُنيعه، إنه نعم الله، ونعم النصير

1- منزلة أبي هريرة الحديثية

جمع كل من يعتقد به من أئمة المسلمين وعلمائها عليهم أن الصحابة عدْوُل بتعديل الله تعالى ورسوله عليه السلام لهم، وهذا أمر فعل، معروف من الدين بالضرورة والعدالة. لا تعني أنهم مقصودون من الذئب والقاضي، أو من الخطأ والسبيل والنسيان، وإنما المرء أنهم عدوان في الرواة، وأنهم لا يتمتعون الكتابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بانتفاع أهله السنة والجماعة، وقد عرف هذا عنهم لما أكرمه الله تعالى من شرف الصحابة، ولا لهم كما ذكرنا في الجليلة، والموافقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، من مَناصرة، ومؤازرة، وإتباع، ومتبعية، وإشراف، وجهد، ولهذا فإن وقوع الخطأ المذكور من بعضهم ليس مُرده الهوى، كما يتوقفه بعض أعداء الإسلام، وإنما مَرده إلى الإغْتِهام والتأويل.

وقد لَهَج أعداء السنة بالطبع على الصحابة عُمروماً، وعلى أبي هريرة حُصُرناً، وشغفوا بالكلام عليه، وشكو الفاس في صدقه وفي روايته، وكان من أهم ما طعن به هذا الصحابي الجليل أن كان أكثر الصحابة حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حين لم يصحابه إلا....
مدَّةً نَبِيّةً، وهذه دليلٌ - زُعموا - على كُذبه، وقد تولَّى كُثیرٌ من العلماء، ومنهم شيخنا
العالِمَةِ عُلَّامةً محمدٌ محمد بن شهبة رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ الإِجَابَةُ عَن ذلِكُ، فذكروا أنَّ نَبِيًّا، كان رَجُلًا لا أَرْبَبِ له في الدنيا، وكان راَضِيًا بالشيء الَّبِيرٍ، ولم يَكِن له من الأهل والولد
- أُنْذاك - ولا من التجَّارة والزراعَةٍ ما يشعَّله، فكانَ هُدَى مَلَائِمَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وقد
تَشَرَّف بصحبة النبيّ ﷺ مدةً تُريدُ على أربع سنين، وهي ليست بالزَّمن القصير من عمر
الصحابّة، هذه إلى ما امتاز به من ذاكرة وقَدَةٍ، وحافظةٍ قُوَّة، بالإضافة إلى تأخر وفاته التي
امتدت إلى سنة سبع وخمسين، وقيل: سبع وخمسين، فكان أهل Pipesi الذي احتجز إليه
العاصمة بعد وفاة رؤوس الصحابة، وبيّن من يقين في المدينة مرجعاً للمسلمين في دينهم
وشريعتهم، بعد أن انطلق الصحابة إلى الأطرار يعْلُمون أهليهم ويَعْفِمونهم، فكان ذلك كلُه
سبيلاً في إكراره، وضفت إلى ذلك سبب آخر هو أنه كان يروي عن كبار الصحابة مافاتهم
فصاحهم من النَّبِيّ ﷺ، ولذا كثرت أحاديثه والتي زادت على حسنة الآف حديث مسندةً
وقد اشار إلى هذا شيخ بعض شيوخنا الَّذِينَ حُثُّوا أهل العلم بِخِبَيْرٍ المَلَمِي
البيبسيّي رحمة الله تعالى، فقال: (إنِّي شاهِرٌ خَرُبْصٍ عَلَى الأطروحة ممّا سبقه إلى الصحابة
ما عَدَّهم من الأحاديث، فرَنْمَا رَوَاهُ عنهم، ورَنْمَا قال فيما، قال النَّبِيّ ﷺ)... كَمَا
شاركُهُ غَيْرَهم من فِي مثل هذا الإرسال، لِكَلِمَة وَقَوْلٍ بِعْضِهِم بِعْضٍ)... (2)

(1) في كتاب الفقيه (دفاع عن السنة ورد فيها المستشريين والكتاب المعاصرين) ص 12 وما بعدها
وبحسن الرجوع إلى الكتب الآتية التي ذكرت مباحث هذا الصحابي الجليل، ودفعت عنه جميع الأقوال
والشهادات التي أثبته حوله، وهي: (أُبا هُرْيَا راوية الإِسْلَام)، للأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطب،
وكتاب (دفاع عن أبي هَرْيَا) للأستاذ عبد المنعم صالح العلي العربي، وكتاب (أُبا هُرْيَا في ضوء مروياته)
للمؤرخ عبد الله بن عبد العزيز بن علي الناصر، وكتاب (أُبا هُرْيَا صاحب رسول الله ﷺ) (الخادمة)
للمؤرخ الدكتور
حالت سليمان الضاري، وغيره.

(2) الأدوار الكاشافة لما في كتاب أضواء على السنة من الزليل والتضليل والخُذافية ص 141
وقد روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانية نصوص، منها بعض صغرى في الصحابة، فكان هذا سبباً آخر في كثرة حدثيه وانتشاره، ونحن هذا المحرور بهذا الحديث الذي فيه بيان مكانة هذا الصحابي الجليل، فقد روى النسائي بإسناد إلى محمد بن قيس عن أبيه، أن رجلاً جاء زيد بن ثابت، فقال له زيد: عليك أبا هريرة، فإني بينما وابو هريرة وفلاذ في المسجد ذات يوم زرع الله وذكر ربا، خرج علينا رسل الله ﷺ حتى جلس إليتنا، فسكتنا، فقال: عودوا للذي كنت فيه، قال زيد: فدعوني أنا وصاحبي فعل أبو هريرة، وجعل رسل الله ﷺ يعظنا على دعائنا، ثم ذمّ دعا أبو هريرة، فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحيبي هذان، وأع søل علمًا لابنني، فقال رسول الله ﷺ: أتين، فقالنا: بارسول الله ﷺ، ونحن نسأل الله ﷺ علمًا لابنني، فقال: سبقكم بها العلامات الدوسيّة.

3- التعريف بالصنيف

1- اسمه وكونه ونسبه:

هو أبو إسحاق إبراهيم بن حرب السكري السمحار.

والسكي، نسبة إلى مدينة سكر مكرم، وهي من مدين حوزستان، أو ما يسمى اليوم برعينتان، وهي قريبة من البصرة.


(2) روا النسائي في السنن الكبرى 374، وقال الباجي في مجمع الرواية 661، 666: رواه الطبراني في الأرداس، ووقت هذا كان قاص عمر بن عبد العزيز، ثم برع عنه ابن أبي محمد، وقليلاً رجاه لقائ.)

(3) مصادر نجومه: النحو 87، وسير أعلام البلاء 123، 295.

(4) صمبت بذلك نسبة إلى مكرم بن معاذ أحد تراث الحاج بن يوسف، ينظر: معجم البلدان 263.

وبلدان الخلافة الشرقية ص 781.
والسّمّاسار هو الدال، وهو الذي يدخل بين البائع والمشتري متسوّطًا لإمضاء البيع، والجمع السّمّاسار، وهي كلمة فارسية مُعربة (١).

٢- ولادته، ونشأته، ووفاته:

لم تذكر لنا المصادر سنة ولادته، وأغفلت كذلك سنة وفاته، ولم تتحدث شيئًا عن نشأته، ولكن جاء في أول السّمّاسار قولُ تلميذ المصنّف أحمد بن مهدي: اخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حرب السّمّاسار، قدم علينا البصرة، سنة اثنتين وثمانين وثمانين.

فإن الناظر في قائمة شيوخ المصنّف الذين روى عنهم في الميند يجد أنّه روى عن بعض المحدثين متنقّمات وفواتهم، مثل: المجاهد في المنهال المتوفى سنة (٢١٦)، وأبي ربيعة زيد بن عوف المتوفى سنة (٩٩)، وحفص بن عمر الضرير المتوفى سنة (٢٢٠)، مما يبين أنّه بدأ بطلب العلم مبكرًا، إذ لا يجتاكسُ الطالب شيوخ الحديث إلاّ بعد أن يكون حفظ القرآن، وتعلّم مبادئه في الحديث، وله، وكل هؤلاء الشيوخ وغيرهم من أهل البصرة، وهذا يدل على أنه استقر فيها سنة بطلب العلم بها، وحُمّل إلى علمائها، ولكنه لم يستقر فيها وإنما كان يفد عليها في أوقات مختلة.

وهلمنه من القائمة أيضاً أنه روى عن بعض المحدثين من مكة وبغداد والكوفة، وهذا يدل على أنه انتقل إلى هذه البلاد لسمع الحديث، كما هو دأب المحدثين في ذلك، ولكنه لم يرحل إلى هذه البلاد إلاّ بعد أن أشيع نهجه من علماء البصرة.

٣- تلاميذه:

روى عن الإمام إبراهيم بن حرب جماعة من التلامذة، ولكن لم تنشر المصادر إلا إلى تلميذين، هما:

١) لسان العرب ٣/٢٠٩٣. ١٤٣٦ هـ.
3- شيخ المصنف في هذا المسند

روى الإمام أبو إسحاق عن عدد كبير من أخواجه، وفيهم بعض أعيان المحدثين، ومنهم: محمد بن محمد الدستوائي، شيخ ابن حبان والطبرياني، وابن علوي (1). وأبو أحمد بن سهل بن عمر بن سهل بن بحر المصري، وهو الذي روى مسند أبي هريرة، وكان ابن سهل أحد شيوخ أبي نعيم الإصهالي.

- إبراهيم بن محمد الدستوائي، شيخ ابن حبان والطبرياني، وابن علوي (1).

4- نداء العلماء عليه:

وصفه الأمام الذهبي بقوله: الإمام المحدث... مؤلف مسند أبي هريرة، وذكره ابن حبان في النقوش، وقال: حدثنا عنه إبراهيم بن محمد الدستوائي وغيره.

(1) جاهد روائة الطبرياني عنه في المصنف الصغير 143/1، أما روائة ابن حبان عنه فوجدته في مصنفه بمنه: 8/86 و87 و125 و126 و167 و168 و267 و167 و125 و126، ووجدت روائة ابن علوي عنه في الكامل 168/5، وذكره ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المصنف 12/12.
24

يروي عن: حماد بن سلمة، وهشام بن عبد الملك.

23- الحسن بن بشر بن سلم بن المُسيّب الهَمْدَانِي البَجْلِي، أو عليّ الكوفي، وهو صدوق.

يروي عن: المُعَافَّي بن عمران الموصلي.

3- حفص بن عمر، أبو عمر الشرَّير الأكبر البصري، الإمام المحدث الثقة، روى عنه أبو داود وغيره، توفي سنة (260).

يروي عن: حماد بن سلمة.

4- زيد بن يحشي أبو الخِطْاب البصري البَكْرِي، قال ابن أبي حاتم: سمع منه أبي في الرحلة الثانية، وسأله عن نفسه، فقال: رأى ثقة.

يروي عن: سهل بن حماد.

5- زيد بن عوف، أبو رَبِيعَة البصري، وله عدة، وهو من تَكْلُم فيه بعض أهل العلم.

6- وهو إلى الضعف أقرب، وذكره ابن حبان في النجاح، وتوفي سنة (219).

يروي عن: أبي عوانة الوضاح بن عبد الله البشكي.

6- سهل بن عثمان بن فارس الأندلسي، أبو مسعود المُكْسَكَرِي، نزيل الرَّي، الإمام المحدث الثقة، روى عنه سلمان وغيره، توفي سنة (232).

يروي عن: إبراهيم بن حميّد الطويل، وأسد بن عمرو، وزيد بن الحبابة، وعبد الرحمن ابن محمد المُحَابِي، وعبد الرحمن بن سليمان، وعبد الله بن جعفر، وعُمَيْس بن نهْس، ومحمد بن بكر البَرْسَانِي، ووكيع بن الجراح، وبحي بن زكريا بن أبي زائدة.

---

(1) الجرح والتعديل 3/497/549.
(2) الجرح والتعديل 3/570، والثقة 9/13/8.
7- عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاه، أبو يحيى البصري، المعروف بالتنزي، الإمام المحدث الثقة، روى عنه البخاري ومسلم، وأبو داود وغيرهم، توفي سنة (227).

8- عبد الله بن عبد الوهاب الحمسي، أبو محمد البصري، المحدث الثقة، روى عنه البخاري وغيره، توفي سنة (228).

9- عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، أبو عُمَّار المُقْتَدُ التميمي مولاه البصري، الأمام المحدث الثقة الثبت، روى عنه البخاري، وأبو داود وغيرهما، توفي سنة (224).

10- عبد الله بن مسلمة بن فيض القطبي، أبو عبد الرحمن المدني، نزيل البصرة، أحد الأئمة الأعلام، روى عنه البخاري، ومسلم، وأبو داود وغيرهم، توفي سنة (221).

11- عبد الله بن يحيى الثقفي، أبو محمد البصري، المحدث الثقة المأمون، حديثه في سنن النسائي.

12- عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وأبي عوانة الوصان بن عبد الله البشكري.

13- عبد الله بن محمد بن حفص بن عمر الغرشي النسيم، أبو عبد الرحمن البصري، المعروف بأبي عائشة، والغسني، أحد الأئمة المشهورين الثقات، روى عنه: أبو داود وغيره، توفي سنة (228).

يروي عن: صفوان بن عيسى، وعبد العزيز بن مسلم القسملي.
13- علي بن بحر بن برّي القطان، أبو الحسن البغدادي، اتخذت الشقة، روى عنه البخاري تعليقاً وأبو داود، وغيرهما، توفي سنة (٢٥٤). يروي عن: حامد بن صقان، وعبيد بن عبيدة، وصفوان بن يحيى، وعبد الرزاق بن همام، وعيسى بن يونس، والوليد بن مسلم.

4- علي بن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق الرقاشي البصري اللاحفي، نفت، روى عنه: أبو زرعة، وأبو حامد (١).

يروي عن: حماد بن سلمة.

5- عمرو بن علي بن بحر بن كثير الباهلي، أبو حفص البصري الفلاس، الإمام الحافظ الناقد، شيخ أصحاب الكتب المشهورة وغيرهم، توفي سنة (٢٤٩).

يروي عن: أبي عاصم الضحاك بن محمد الثقيل.

6- محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، أبو جعفر المصيب، المعروف بلؤيين، اتخذت الشقة، صاحب الجزء الحديثي المشهور، روى عنه: أبو داود والنسائي وغيرهما، توفي سنة (٢٤٦).

يروي عن: حبان بن علي العتزي.

7- محمد بن عبد الملك بن أبي الش 조회 الفرجشي الأموي، أبو عبد الله البصري، اتخذت الشقة، روى عنه: مسلم والشافعي والسائلي وابن ماجه وغيرهم، توفي سنة (٢٤٤).

يروي عن: عبد العزيز بن المختار.

8- محمد بن عثمان بن خالد بن عمر الفرجشي الأموي، أبو مروان المدني، سكن مكة، وكان محدثاً صدقاً قد بخطى، روى عنه: ابن ماجه وغيره، توفي سنة (٢٤١).

يروي عن: إبراهيم بن سعد (١).

(١) الجرح والتعديل ١٩٦٦/٦
19 - محمد بن مهدي الآيلي، أبو عبد الله البصري، ذكره ابن أبي حام، وقال: روي عنه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في النفحات، وجال ذكره في معجم أبي يعلى الموصلي، ووذقه الهيثمي في مجمع الزوائد.

يروي عن: عبد الزراك بن همام الصنعاني.

20 - مسجد بن مسّرد الآدبي، أبو الحسن البصري، اخْتُدَث الثقة المقنن، صاحب المنسن، روى عنه البخاري وأبو داود وغيره، توفي سنة (228).

يروي عن: إسماعيل بن إبراهيم ابن عتبة، واللدن بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وأبي شهاب محمد بن إبراهيم الكتاني، وأبي معاوية محمد بن حازم الضرير، وحبيب بن مسعود القطان، وبريد بن زريع.

21 - هشام بن عبد الملك الباهلي، حولاهم، أبو الويلد الطيالي البصري، الإمام المحدث المقنن، شيخ البخاري وأبي داود وغيرهما، وحديده في السنة وغيرها توفي سنة (227).

يروي عن: أبي عوانة الوضاح بن عبد الله البصري.

22 - يعقوب بن إسحاق بن زيدان، البشري القُلْوِي، أبو يوسف البصري، القاضي بنصفين، وكان محدثاً ثقة، توفي سنة (270) أو بعدها (3).

يروي عن: محمد بن جهضم، والمؤلِّل بن أسد.

23 - يعقوب بن حمزة بن كاسيب المدني، مكنّة، وكان محدثاً ثقة، رَأْيًا آخر، وكان مُتَّنَفًى، فقد عَلَى الأَبْرَاب، وهو شيخ البخاري وابن ماجه، توفي سنة (240).

يروي عن: إسحاق بن إبراهيم بن سعيد الزيتي المدني، وأسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أوس، وعبد العزيز بن أبي حازم.

* * *
وروي أبو إسحاق عن شيوخ آخرين، ولكن لم أجدهم في هذا الجزء من المسند، ولعلها جاءت في الأجزاء الأخرى، وهم:

1- عبد الله بن يحيى الشنقيط، أبو محمد البصري، ذكره المزوي في التهذيب (1).

2- عمرو بن الحسين العقيلي الكلازي، ويقال: البياني، أبو عنان البصري، ثم الجزري، ذكره المزوي أيضاً (2).

4- أهمية هذا المسند، وبيان منهج المصنف فيه

جمع المصنف في هذا المسند بعض من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحرص في وضع أكثرها على أن تكون مروية على حسب شيوخ الذين روى عنهم، وقد روى أكثرها بأسناد عالية، مما دفع بعض العلماء المتاحرين إلى رواية بعض الأحاديث من طريقه، كما سبأني ذكره، وليحظ على بعض الأحاديث أنه لما تفرد بروايتها، ومن هذا تأتي أهمية هذا المسند، فإن أغلب الأحاديث عالية الإسناد، وفيها نوع من التفرد، وأكثر أحاديث حماسية الإسناد، وقد يُعلو في بعضها فيرويها بأسناد رئيسيّة، كما أنه قد ينزل أحياناً فيرويها بأسناد سداسية وسبعية.

وأغلب الأحاديث التي رواها صحيحة أو حسنة، وفيها قليل من الضعيف، ولم برو عن أحد من التتركتين إلا نادراً، وهذا يدل على أنه كان ينتفي الرواة.

وإليك أمثلة تدل على ما تقدم:

فقل روى الحديث الخامس عشر من طريق شيخه سهيل، عن أحمد، عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: (قدرم رسل الله عليه السلام يرام فسعت مكة نفاط البيت...

(1) تهذيب الكمال 298/16
(2) تهذيب الكمال 087/21
الحدث)، وقد بحث كلمةً عن الحديث بهذا الإسناد فلم أجد، وهذه من الفوائد المهمة
في هذا المسند، ولنلاحظ أن هذا الإسناد حرامي، فهو من أسانيده العالية.
وروى الحديث الحادي والثلاثين عن المحدثين، عن ابن أبي ذ.df، عن صالح مولى
النواحي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ أَنْفَدَ ضَلَالًا فِي المسجد فَقُوَّلُوا: لأ
ولحَدَّثَ) ، وهذا الإسناد أحد الأسانيدين الرئيسيين، وهي قليلة.
وروى الحديث الثالث والثلاثين فقال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب، حدثنا سهل
ابن حماد، حدثنا محمد بن الفرائد الحميسي، عن أبيه، حدثني عبد الرحمن الأنصاري،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: (لا كل في السوق دابة) ، وهذا إسناد سادسي
نادر، وهو حدث لا يصح، وفيه أحد المشركين، وهو محمد بن الفرائد، وهذا قليل نادر.
وروى الحديث التاسع والسبعين بإسناد ناوية بن معاذ، فقال: حدثنا سهل، حدثنا وكيع,
عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول الله ﷺ: (إذا أنتما الصلاة فأثراها بالنوار والسكينة... الحديث).

* * *

وقد حرص بعض المحدثين على أن تكون روايتهم متصلة برؤية المصنف، وذلك رغبة في
الإسناد العالي، وهذه ميزة يتميز بها هذا المسند، وإليك بيان ذلك:
فقد روى أبو يحيى الأنصاري في الحلية، وفي المسند المستخرج الحديثين: (106,
و 96)، فقال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن سهل بن عمر بن سهل بن بكر، حدثنا إبراهيم
ابن حرب، حدثنا يعقوب بن حميد... الخ.
وروى أبو الحجاج المري في تهذيب الكمال الحديثين: (59، و98)، فقال: أخبرنا أبو
إسحاق ابن الدراويش، وأحمد بن شبان، قال: أخبرنا أبي حمفر الصيدلاني، قال: أخبرنا أبو
علي الحداد، قال: أخبرنا أبو يحيى الحافظ، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سهل بن عمر
ابن سهل بن بحر العسكي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن حرب العسكي... إلخ.
وروى الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء الحديث (١٣١)، فقال: أخبرنا أحمد بن سلامة، وعلي بن أحمد إجازة، عن أحمد بن محمد الشهيجي، أخبرنا أبو علي الحداد.. إلخ.

* * *

وقد جاءت نصوص أخرى لهذا الكتاب برجّح أنها في أجزاء أخرى من الكتب، ولعلها في الجزء الأول، وأليك ذكرها:

فُقد روى أبو نعيم في المسند المستخرج أحاديث عن أحمد بن سهل بن عمرب بن سهل عن المصنيف، ينظر: ١/٤٣، ٢/٣١، ٣٤، ٤٦، ٥٦، ٦٦، ٧١، ٨١، ٩١، ٠٣، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦. كما روى نسخاً من هذا الكتاب في معركة الصحابа (١٩٤).

وروى الذهبي في السير (١٣١/٦٧)، حيث ينادى إلى المصنيف به.

٥ - إثبات نسبة المسند إلى المصنيف

إن نسبة هذا المسند إلى أبي إسحاق إبراهيم بن حرب ثابتة صريحة، وذلك من وجهة كثيرة:

النون: إسناد الكتاب المتصل إلى أبي إسحاق، وسباعي التعرف به.

ثانياً: وجود السماعات الكثيرة المدونة على نسخة الكتاب، وساذكر بعضها لاحقاً.

ثالثاً: روى بعض العلماء أحاديث من هذا المسند، وهذا من أقوى الأدلة على صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وقد سبق ذكر التُّقولات عنه.

رابعاً: ذكره بعض العلماء المصنفين، ومنهم من تراه على شيوخه، فقد ذكره الضاياء المقدسي الحافظ، فقال: قرأت على أبي جعفر الصيدلاني في يوم السبت سادس عشري ذي القعدة من سنة ثمان وتسعمائة وخمسمائة مسند أبي هريرة للعسكري، إبراهيم بن حرب،
بروايته عن أبي علي، عن أبي تُيمَّم، عن أبي الحسن أحمد بن سهل بن عمر بن سهل بن بحر العسكري، عن أبي إسحاق إبراهيم بن حرب السمسار العسكري (1).
وذكره الذهبي، فقال في ترجمة المصدر: مؤلف مسنن أبي هريرة (2).
وقرأه الحافظ ابن حجر في المعجم المفهوم، فقال: جزء من مسنن أبي هريرة للعسكري، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد إجازةً إن لم يكن سماعاً، عن أبي بكر الدمشقي، تنبأتا الضبباء محمد بن عبد الواحد الحافظ، أننا أبو جعفر الصيدلاني... إلخ (3).
وذكره حاحي خليفة، فقال: مسنن أبي هريرة، للإمام المحدثُ أبي إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري السمسار (4).

إسناد الكتاب:
وصل إليها المنسد من طريق شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن عمر بن هام الخرافي، عن أبي طاهر إسماعيل بن زمر بن أحمد النابلسي، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن تصر الصيدلاني، عن أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، عن أبي تُيمَّم أحمد بن عبد الله بن أحمد الاصبهاني، عن أبي الحسن أحمد بن سهل بن عمر بن سهل ابن بحر العسكري، عن المصدر الإمام إسحاق إبراهيم بن حرب به، وهذا إسناد متصل، مُسَلَّل في أكثرها باقية حفاظ مشهورين، وإليك ترجمته باختصار:

(1) ثبت مسوعات الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ص434، وقائة فيه.
(2) الخصين أحمد بن سهل)، وهو خطاء صوابه: (أبي الحسن أحمد بن سهل).
(3) 30/5/1365
(4) المعجم المفهوم، أو تجريد أسناد الكتب المشهورة والأجزاء المشروعة ص146.
(5) 2/4/1379
بروايته عن أبي علي، عن أبي نعيم، عن أبي الحسن أحمد بن سهل بن عمر بن سهل بن بحر العسكري، عن أبي إسحاق إبراهيم بن حرب السمسار العسكري (1).

وذكره الذهبي، فقال في ترجمة المصدر: مؤلف مسنود أبي هريرة (2).

وقرأ الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس، فقال: جزء من مسنود أبي هريرة للعسكري، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد إجازةً إن لم يكن سماعاً، عن أبي بكر الدمشقي، ثم نبأنا الضبياء محمد بن عبد الواحد الحافظ، أن نبأنا أبو جعفر الصيدلاني.. إلخ (3).

وذكره حاجي خليفية، فقال: مسنود أبي هريرة، للإمام المحدث أبي إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري السمسار (4).

* * *

إسناد الكتاب:

وصل إليتنا المسنود من طريق شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن عمرو بن هلال الحرآني، عن أبي طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي، عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني، عن أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد، عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن احمد الأصبهاني، عن أبي الحسن أحمد بن سهل بن عمر بن سهل ابن بحر العسكري، عن المصدر الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن حرب به، وهذا إسناد متصل، مسلسل في أكثر دفعة حفظ مشهورين، وإليك ترجمتهم باختصار:

(1) ثبت مسروقات الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ص 134، وجاء فيه: (الحسن بن أحمد بن سهل) وهو خطأ. صوابه: (أبي الحسن أحمد بن سهل).
(2) سير أعلام النبلاء 12/5/07.
(3) المعجم المفهرس، أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المشروعة ص 121.
(4) كشف النظوم 176/12.
1 - محمد بن عبد المعم بن هامل الحراني، اتخذ ثقة النقين، ولد سنة (266)، وتوفي سنة (261). (1)

2 - ابن طَفِير النابلسي ثم الدمشقي الحنابل، الإمام الحديثي الصالح، ولد سنة (574)، وتوفي سنة (539). (2)

3 - أبو جعفر الصيدلي الأصبهاني، الإمام الجليل المعمر مسند وفته، توفي سنة (588). (3)

4 - أبو علي الحداد الأصبهاني، الإمام الخالص العلامة المُقري، الحدث مسند العصر، ولد سنة (519)، وتوفي سنة (515)، وقد قارب الليلة. (4)

5 - أبو نعيم الأصبهاني، الإمام الخالص شيخ الإسلام، وصاحب المصنفات الشهيرة كالخلية، ودليل النبوة، وصفة النفاق ونعت المنافيق وغيرها، ولد سنة (336)، وتوفي سنة (430). (5)

6 - أبو الحسن ابن سهل العسكري البصري، روى عنه أبو نعيم في بعض كتبه، وروى عنه أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن الأحترم الحافظ، لم يوجد له ترجمة، إلا أن رواية هذين الإمامين عنه دليل على كونه معروفاً وغير مذكور بجرح ظاهر. (6)

* * *

سماعات الكتاب:

سمع هذا المسند عدد من العلماء، وبلغت السماعات أثني عشر سماعةً، وهذا يبين القيمة العلمية لهذه النسخة، وفيما يأتي ذكر ثلاثة منها:

1- سماع صاحب الجزء ابن هامل على الإمام ابن النابلسي

قرأت جمع هذا الجزء، وهو الثاني من حديث أبي هريرة على الشيخ الصالح أبي الظاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي، بحق سماعه... من الصيدلاني، فسمعه أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم بن بن الواحد، وأحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي، وإبراهيم وعلي ابن عبد الرحمن بن محمد، وأحمد بن عبد الحميد المرداوي، وأبو بعقوب يوسف ابن سلامة بن يوسف الخراطي، وعبد المنعم بن زرجم بن علي، وعبد الرحمن بن محفوظ بن هلال، وعلي بن عمران الماليكي، وموسى بن أبي بكر بن عبد الله الماليكي، وأبو بكر بن أبي الدر بن عبد الله، ونصر الله بن عين الدولة بن عيسى الحفيفي، وذلك يوم الحمسي في العشري الأواخر من ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وستمائة، وكتب محمد بن عبد المنعم بن عمر بن هامل، بدمشق، والله المتعال.

2- سماع صاحب الجزء ابن هامل على الإمام المطبق المقدسي

سمع علي جمع هذا الجزء بقراءة صاحب الفقه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمر بن هامل الخراطي: الإمام أبو بعقوب يوسف بن سلامة بن يوسف الخراطي، وذلك يوم الحمسي العشرين من ذي الحجة من سنة سبع وثلاثين وستمائة، وكتب محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

3- سماع ابن هامل على يوسف ابن خليل

قرأ علي هذا الجزء عرضاً بأصل سماعة من أبي المكارم اللبان وأبي جعفر محمد بن أحمد سبتي حسين ابن منده، عن أبي علي الحداد: الفقيه العالم العالم شمس الدين أبو
عبد الله محمد بن عبد المنعم بن عمر بن هلال الخرافي، فسمعه بهذه الدين أبي عبد الله الحسن بن الأمير علاء الدين . . . وذلك في يوم الأحد، سابع عشر من صفر من سنة ثمان وثلاثين وستمائة، بحلب المميزة، وكتب يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي .

6 - وصف مخطوطة الكتاب، والخطوات المتبعة في تحقيقه

اعتمدت في تحقيق مسند أبي هريرة على نسخة فريدة - فيما أعلم - مصورة من محفوظات المكتبة الظاهرة بمصر، وتم مجموع 16، من العمر 66، إلى 77، وقد حصلت على صورة منها من طريق مرجع مجمع الماجد بدي. وقد تملكتها وراءها الإمام ابن هلال الخرافي، ثم وقفها بعد ذلك بالمدرسة الديانية بسمنفون بظاهر دمشق، وهي نسخة جيدة مُقابلة على نسخة أخرى، وُفرَّقة في مجالس مختلفه.

ولا يوجد من الكتب سوى الجزء الثاني منه، ويبدو أن بعض أجزاءه تُقَدَّت منذ زمن بعيد، فلم يقف الحافظ ابن حجر إلا على هذا الجزء، كما سبق ذكره فيما تقدم.

وقد سلكت في تحقيق المسند الخطوات الآتية:

1 - نسخت الكتاب على نسخته الوحيد، ثم قابلت النسخ بالأصل.
2 - قمت بتفصيل الأحاديث، وضبطتها، وتركِّبتها، ووضعت خطًا مائلًا للإشارة إلى نهاية صفحة المخطوطة، وارجعت صيغ الآداب إلى أصلها.
3 - خرجت الأحاديث تخريجا مختصرًا، وحكمت على الأحاديث الضعيفة، وما سكت عنها فهي أحاديث صحيحة أو حسنة.
4- عُرفت باختصار بالرواية الذين يحتاجون إلى تعريف، ولم أُشر إلى مراجع تواجهم.
5- حذفت اسم المؤلف في أواصي الأسانيد، لأنه تطويل لا حاجة إليه، وليس هم من عمل المؤلف، وبدأت الأسانيد بشيخ أبي إسحاق.
6- شرحت اللفظ الغريبة، وعلفت على بعض الأحاديث بما أرى مناسباً.
7- وضعت مقدمة موجزة فيها تعريف بالمؤلف وبالكتاب وأهميته.

و었던: فهذا ماقمت به في خدمة هذا الكتاب المبارك، فإن احسنات هذا من فضل الله تعالى، وإن قصرت فهو من نفسي، واسأل الله عر وجل أن يلهمني رشدي، وأن يمن علي بالرضا والقبول، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وعلى آلله وصبه إلى يوم الدين.

* * *
نموذج من نسخة الكتاب الخطبة

مجلة الإخودية، العدد التاسع عشر، محرم 1426 هـ
الجزاء النابي

من

مُسنَد أَبِي هَرْبَة، رَضِيَ اللَّه عَنْهُ

تاليف أبي إسحاق إبراهيم بن حرب العسكري السمسار، رحمه الله

رواية: أبي الحسن أحمد بن سهل بن عمر بن سهل بن بحر العسكري، عنه

رواية: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ، عنه

رواية: أبي علي الحسن بن علي بن الحسن الحذاء، عنه

رواية: أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني، حضورًا عنه

مجلة الإحسانية، المجلد التاسع عشر، محرم 1426 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الشيخ الصالح أبو طاهر إسماعيل بن طلحة بن أحمد الغزولي، بقراءته عليه،
وذلك يوم الجمعه الثاني، والعشرين من ذي القعدة سنة سبعون وثلاثين ومائتين، قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن
أحمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أحمد بن إسحاق
الاصباهاني، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سهل بن [عمر] (1) بن سهل بن بحر
المستكري، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن يرب السمعان، قدم علينا البصرة، سنة
أنتبهوا وكمانوا وماشئوا:

1- حديثنا عبد الأعلى بن حسام، حنينا نريد بن زينب، حدثنا محمد بن عمرو، عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: اشتكى الغار إلى ربي عز وجل،
فقالت: أي رب، أكل يحضي بعضًا، فأذن لها أن تنفس، فشدة ماتجدون من الحر من
حرها، وشدة ماتجدون من البرد من زمهريرها (2).

2- ربه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: مراة في القرآن كثير (3).

3- وبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من أدرك ركعت من صلاة الصبح قبل
أن تطلع الشمس فقد أدركه، ومن أدرك ركعت أو ركعتين من صلاة العصر قبل أن تفيض
الشمس فقد أدركه (4).

(1) جاء في الأصل: سهل، والصواب ما أتينه، كما جاء في صفحة عدنان الكلات، ومنه جاء في المصادر
التي نقدم ذكرها.

(2) رواه أحمد 2/453، بإسناده إلى محمد بن عمرو بن علقمة به. ورواه البخاري (226)، ومسلم
(1/117)، بإسنادهما إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن به.

(3) رواه أبو داوود 410، واحد 388 وابن حبان 4/324، والحاكم 2/233، بإسنادهم إلى
محمد بن عمرو به. ورواه أحمد 2/258، وأبو يعلى 10/332، بإسنادهما إلى سعد بن إبراهيم عن عمه
أبي سلمة به.

(4) رواه أحمد 2/458، بإسناده إلى محمد بن عمرو بن علقمة به. ورواه البخاري (579)، ومسلم
(2/67)، بإسنادهما إلى أبي سلمة به.
4- وَهِيْ عَنِ ابْنِي هَيْرِيْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا خَلَقَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هَيْرَةٍ وَجَلَّ الْجَنَّةَ دَعَاهُ جَبَرِيلُ فَأَرَسَلَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا أَعْتَدَتْ لَا أَلْهَأْلِي نِيَاهُ، فَجِبَاحٌ جَبَرِيلُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَصَبَّاهَا جَبَرِيلُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَكَفَرَ بِهَا. فَقَالَ: وَعَرَبَكَ مَا بَسَطْتُ بِهَا إِنْ تَأْمُرَ إِلَيْهَا فَرِجَّعُ، فَإِذَا هِيَ قَدْ حَسَبَتْ بِمَا كَانَ مَعَهَا، فَرِجَّعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَرَبَكَ لَنْ تَحْسَبَهُ أَنْ لاَ يَذْهَبْ عَنْهَا أَحَدٌ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَذْهَبْ إِلَيْهَا. فَأَرَسَلَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: فَلْيَنُبِّئِنَّهَا بِشَهَوَاتِهَا، فَرِجَّعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَرَبَكَ لَنْ تَحْسَبَهُ أَنْ لاَ يَذْهَبْ عَنْهَا أَحَدٌ.

5- وَعَنِ ابْنِي هَيْرِيْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ نُقُولِ عَلَيْهِ مَا أَلْقَى مَلَائِكَةُ مَعْمَدْهُ مِنْ النَّارِ (2).

6- وَعَنِ ابْنِي هَيْرِيْهَ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: يَوْمَ يَتَرَكْ بَيْنَ الْقَيَامَةِ وَمَقْعُوقٌ عَلِى الصِّرَاطِ، قَالَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيُبَلَّغُونَ نَجْلَيْنِ أَنْ يُخْلِصُوا مِنْ مَكَانِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَقَالُوا: قَالَ الَّذِي أَرَسَلُوهُ إِلَيْهِ: هُلْ تُعْرُفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعْمَ، هُلْ تُعْرُفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعْمَ، هُلْ تُعْرُفُونَ هَذَا؟ فَقَالُوا: هُلْ تُعْرُفُونَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعْمَ، هُلْ تُعْرُفُونَ هَذَا؟ فَقَالُوا: مَا رَأَيْتُونَ عَلَى الصِّرَاطِ، فَمَا رَأَيْتُونَ عَلَى الصِّرَاطِ، فَهُمْ تَجْدَوْنَهُمْ حُلْوًا فِيْهَا. لَمْ يَتَخَذُّوْنَ فِيهَا أَبْداً (3).

---

(1) رواه الترمذي (2560)، والنسائي (7632)، وأحمد 362، 273، بإسنادهم إلى محمد بن عروة بن عقبة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2) رواه ابن ماجه (342)، وأحمد 2/570، بإسنادهم إلى محمد بن عمرو. ورواى البخاري (110).
(3) ومسلم (313)، بإسنادهم إلى أبي صالح السممان عن أبي هريرة.
(4) رواه ابن ماجه (1377)، وأحمد 2/671، وابن حبان 486، والحاكم 8/371، بإسنادهم إلى محمد بن عمرو. ورواية أحمد 2/323، بإسناده إلى أبي صالح عن أبي هريرة.

مجلة الأحمدية، العدد التاسع عشر، محرم 1437 هـ
7- وعن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة سجدة في غاية السماة انفتحت فقال:

"أي أبا هريرة، إن هذه سورة مسجدة فيها، قال: رأيت رسول الله ﷺ يسجدة فيها."

8- حدَّثنا مَسْدَدٌ، حدَّثنا بريد بن زريع، قال: حدَّثنا مَسْدَدٌ بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ألا تقتدموا بيوم ولا بومين إلا أن يوافق ذلك صومًا بصومه أحدكم.

9- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: غيروا الشب، ولا تسهو بالبهود، والصورى.

10- حدَّثنا عبد الأعلى، حدَّثنا بريد بن زريع والمعتمر بن سليمان، قال: حدَّثنا محمد بن عمر بن عبد المطلب بن سليمان، قال: أسعداً

"اخرجوا ومؤمنًا، فقال موسى: أنت آدم الذي خلقنا الله بيدنا، وخلق فيك من روح، وأمر الملائكة فسجدوه لي واسكنو الجنة، ثم أخرجتما من الجنة، قال آدم: أنت موسى الذي أصطفاك الله بهسلته، وكملك تكليماً، ودربت نحباً، ونرت على الثور، فكيف تجد في الثورة الله، كيف بعمل الذي عملته فهل أن أحل؟ قال موسى: أربعين سنة، قال آدم: فنتابع تلو وحبل عملته كتبه الله عليه فقبل أن يحلقين بارارين سنة، قال النبي ﷺ: ف أحِلَّ.

"("(4)

(1) رواه البخاري (10/244)، ومسلم (878)، بإسنادهما إلى أبي سلمة.

(2) رواه البخاري (8/16)، والنسائي (2/1774)، وأحمد (2/438)، بإسناده إلى محمد بن عمر بعه.

(3) رواه البخاري (5/201)، والنسائي (2/1774)، وأحمد (2/438)، بإسنادهما إلى محمد بن عمر بعه.

(4) رواه البخاري (1752) بإسناده إلى أبي سلمة، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

(5) رواه البخاري (4738)، ومسلم (2/652)، بإسنادهما إلى بحبي بن أبي كثير عن أبي سلمة.

مجلة الأكحذية | العدد التاسع عشر | محرم 1426 هـ
16 - حديثين: عبد الله بن بحرية، حدثنا عبد الأعلى يعني ابن عبد الأعلى عن محمد ابن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "أنزل القرآن على سهبة أحرق كثيرة شامه".

17 - حديثين: سهل بن عثمان، حدثنا أسعد بن عمر، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

18 - وابن إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال الدين داء وما عجز الناس العتبر".

19 - وابن إسحاق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "الناس معادن كمغادن".

20 - وعن أبي هريرة، قال: قد رضى الله تعالى، يوم فتح مكة، فما ضاقت بالبيت، ثم أرسل إلى عثمان بن طلحة، فقال: إذاً بمثابة الكعبة، قال: [هود (4)] عند أمي، فأتصل إليها رسول الله ﷺ، فقالت: لا أدعك إليها أبدا، فقال عثمان: أرسلت حتى أسلمت؟

(1) رواه الترمذي (79)، بإسناد إلى محمد بن عمر به.

(2) رواه أحمد (2/367)، بإسناد إلى محمد بن عمر. ورواه ابن حبان (1/275)، بإسناد إلى أبي حازم عن أبي سلمة به. والحديث مدون، مشهور عند أهل العلم.

(3) رواه أبو داود (2/437)، وأحمد (2/450)، ابن حبان (2/373)، بإسنادهم إلى محمد بن عمر به.

(4) رواه أحمد (2/260)، بإسناده إلى محمد بن عمر. ورواه البخاري (2/419)، ومسلم (2/526).

(5) أي المنتبه.

(6) كتب في الخاشية في نسخة أخرى: إليه.
قال: فأقبلها، فقلت لها: إن رسول الله ﷺ طلب مني مفاتيح الكتابة، فقالت: لا وأيام
والهريرة لا أدقعت إلیه أبدا، قال عثمان: إنني مقيم له، فلم يزل بها حتى دععته إليه، فقبل
إلى رسول الله ﷺ، فقلت: رأى رسول الله ﷺ وجهه، فكأنه يفقه بصره، فقام ﷺ، ففتحت
فأفتحته عليه توبته، ثم قال له: ففتحت، ففتحته والثوب عليه مستور به، فدخل ﷺ الكتابة.
فсколько ملتين الإسطوانتين، ثم طاف في نواحيها، ثم خرج عليه السلام

١٦ - حدثنا سهل، حدثنا عبد الرحمن بن سلمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي
السلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: أياَم من أيام أكل وشرب
١٧ - حدثنا سهل، حدثنا عبد الرحمن المخزومي، عن محمد، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: أياَم رسول الله ﷺ: أنا رجوم وأنا رجوم، شفقت لهًا
من اسمها، فمن وصلها وصمتها، ومن نقعها أقطعها نابهة
١٨ - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي
الهريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ضرب أحدكم أحدهم فليحتجب الرجاء

(1) لم تقدم سندًا من حديث أبي هريرة، وإنما وجدته في مصنف ابن أبي شيبة ١٤٧٣، ٤٧٠-٤٧٣، عن
(2) روآه ماجة (١٧١٩)، واين حبان ١٧٦٢، بإسنادهما إلى عبد الرحمن بن سلمان الكناني به.
(3) هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي أبو محمد الكوفي، عن رواة السنة.
(4) اشار الناسخ في الهامش إلى أنه جاء في نسخة أخرى: يقنعها، وكذا جاء في رواية مسند أحمد.
(5) روآه أحمد ٤٩٨/٢، واين يعلى ١٠٧٦، والحاكم ٤/١٥٧، بإسنادهما إلى محمد بن عمرو بن
(6) روآه البخاري في الأدب المفرد (١٧٤)، بإسناده إلى محمد بن عجلان به. ورواية البخاري في
الصحيح (٣٥٦٠)، ومسلم (٣٤٤٢)، بإسناد آخر إلى أبي هريرة به.

مجلة الإحمادية - العدد التاسع عشر - صدر ٢٦/١٤٥٠
21 - حذّنَا مُسْتَدّ، حذّنَا يُبْنِي بن سَعْيد، حذّنَا بُحُمَي بن عُجَلَان، عَنَّا أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةْ. عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَا مِنْ أَمْيِرٍ عَشَرَة إِلَّا جَيَّ، بِهِ يَوْم الْقِيَامَةِ مَغْعُولاً. فَإِنَّمَا يَنْبَغِي الْعَدُّ، أَوْ يُوْيِضَةُ الْجَزَاءُ.

22 - حذّنَا مُسْتَدّ، حذّنَا يُبْنِي، حذّنَا بُحُمَي بن عُجَلَان، عَنَّا أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةْ، عَنْ النَّسِيَّةِ، قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرَةِ فَلا يُؤْدِجَ جَارِهَا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرَةِ فَلَيْقُلَّ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كَثِرًا. (1)

23 - حذّنَا مُسْتَدّ، حذّنَا يُبْنِي، حذّنَا بُحُمَي بن عُجَلَان، عَنَّا أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزِزُ وَجَلِيلٌ، مَا خَلَقَ الحَيْثَ كَانَ يُبْدِعُ عَنْ نَفْسِهِ. إِنَّ رَحْمَنَى يَعْلَمُ غَضَبًا. (1)

24 - حذّنَا مُسْتَدّ، حذّنَا يُبْنِي، حذّنَا بُحُمَي بن عُجَلَان، عَنَّا أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةْ، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَقْطَعَ شَيْءًا مِنَ الْأَرْضِ، فَلْيُؤْمِنَ بِالْرَّحْمَةِ مِنْ سُبْعَةٍ أَرْضٍ؟ (2)

---

(1) رواه أحمد 2/331 عن بحبي بن مسعود القطان به. ورواه البخاري في الأدب المفرد (395)، وابن الجارود (515)، بإسنادهما إلى محمد بن عجلان به.
(2) رواه أحمد 2/331، ودرب يهى 492/1111 بإسنادهما إلى بحبي بن مسعود به. ورواه الطبراني في المحمود الوسطى 2/116، والبيهقي 3/191، بإسنادهما إلى محمد بن عجلان به.
(3) رواه أحمد في الزهد (106) بإسناده إلى محمد بن عجلان به. ورواه البخاري (618)، وムスルム(71)، بإسنادهما إلى أبي هريرة به.
(4) رواه الترمذي (3543)، وابن ماجه (189)، بإسنادهما إلى محمد بن عجلان به. ورواه البخاري (144)، وムスルム(12751)، بإسنادهما إلى أبي هريرة به.
(5) رواه أحمد 2/432 عن بحبي بن مسعود به. ورواه مسلم (1111) بإسناده إلى أبي هريرة به.
24- حدثنا مسعد، حدثنا يحيى، حدثنا أبو عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن
رسول الله ﷺ، قال: «أخذنا إبراهيم بعد الستين سنة، واحتمي بالقدوم».

25- حدثنا مسعد، حدثنا يحيى، حدثنا أبو عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن
النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم صوته صبيًّ وهو في الصلاة تخفيف

26- حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل وصفوان بن عيسى، عن ابن
عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: «يا رسول الله، إن
لي جارًا قد أتاني، قال: إذ هم فاصبر، فصبرهم، ثم جاءه، فقال: يا رسول الله، آذاني جاري،
فقال: فارجع فاصبر، ثم جاءه، فقال: يا رسول الله، آذاني جاري، فقال له في الظلمة أو الراية
أخرج مناصك مالتي في الطريق، فجعل الناس يحرون عليه فيحرهم، فيقولون: اللهم الهانئ،
فسامع بذلك جارة، فجاءه، فقال: يا إياه، أرجع، فلكل على المنهد أن لا ترى مني شيءًا
تكرهني».

27- حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا أبو عجلان، عن أبيه، عن
أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو م 인정، ولا يسرق السارق
حين يسرق وهو مسمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مومن».

(1) رواه أحمد 2/352، عن ححي بن سعيد به. ورواه البخاري (2/352)، ومسلم (2/370)،
(2) رواه أحمد 2/551، عن ححي بن سعيد به.
(3) رواه البخاري، وفيه: «يافلان، واستعمل في النشاء، وإلهاء في آخرين، تضرب واقيًا في الوصل، اللسان 6/712.»
(4) رواه أبو داود (6/353)، والبيهقي في الأدب المفرد (124)، والحاكم 4/165، بإسنادهم إلى محمد
ابن عجلان به.
(5) رواه البيهقي في موضع، ومنه (24/765)، ومسلم (57)، بإسنادهما إلى أبي هريرة به.
28- حذفنا سهيل، حذفنا عبد الله بن هجر، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا ينظر الله عما وجد إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، والخليق الزائلي، والغائب المهوّ.

29- حذفنا سهيل، حذفنا عبد الله، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قال: قال رسول الله ﷺ: لا تنجموا بين أسيب وكوني.

30- حذفنا يعقوب يعني الفيروزى، حذفنا الضحكي بن مخلد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قال: قال رسول الله ﷺ: لا تعلَّكم أهل البدناء على اسم صالِّيكم.

31- حذفنا عبد الله بن مسلمة المعدني، حذفنا ابن أبي ذيب، عن عجلان مولى المشهَر، عن أبي هريرة.
قال: قال رسول الله ﷺ: سأل رسول الله ﷺ عن ركوب البلدن، قال: اركبها، فقبلها، فقبلها.

32- حذفنا سهيل، حذفنا ابن أبي زرادة، عن أبي ذيب، عن صالح مولى الوفاة، عن أبي هريرة.
قال: قال رسول الله ﷺ: من أشد ضالة في المسجد، قلوا: لا وجدت.

(1) رواه النسائي (٢٥٧٥)، وأحمد ١٤٣٣ / ٣٤، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (٤٧٣)، بإسنادهم إلى محمد بن عجلان.
(2) رواه أحمد ١٣٣٢ / ٣٤، وابن حبان ١٣٦٢ / ٣٤، وابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٥٠، بإسنادهم إلى محمد بن عجلان.
(3) رواه الطبراني في المعجم الأوسط ٢٤٣ / ٣، بإسناده إلى محمد بن عجلان.
(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذيب المذني.
(5) هو عجلان المدني، وهو ليس ورد محمد بن عجلان، بل هو متأخر عنه قليلاً، وحديثه في سن النسائي، وهو ثقة، ولم نعرف سوءه عند أبي ذيب.
(6) رواه البخاري في السير ٢٠٦ / ١٣، بإسناده إلى المصنف عطتي، بإسناده إلى محمد بن عجلان.
(7) هو محمد بن زكريا بن أبي زائدة، وصالح مولى الوفاة هو صالح بن نهبان المدني، وهو حديث من أخلف، وسمي ابن أبي ذيب قبل التغير، ينظر: تهذيب الكمال ١٣٠ / ١٣، بإسنادهم إلى أبي هريرة.
(8) رواه مسلم (٦٩)، والترميذي (١٣٢١)، وابن ماجه (٧٦٧)، بإسنادهم إلى أبي هريرة.
33- حفظنا زبدة بن يحيى أبو الخطاب، حفظنا سهيل بن حماد، حفظنا محمد بن
الفرات الصيمي، عن أبيه، حفظني عبد الرحمن الأنصاري، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول الله ﷺ: لا كل في السوق دنامة. (1)

34- حفظنا مسدد، حفظنا زياد بن زريع، حفظنا معمر، عن الزهري، عن عمر بن
عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارطن، إن أنا همزة أكل أثنا عشر قطعةً، وقال:
آدري لم توضعت، أكلت أثنا عشرة، وإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: توضوا سما
مست النار. (2)

35- حفظنا علي بن بحر ومحمد بن مهدي، قالا: حفظنا عبد الزراعة، عن يسر بن
رائع، عن يحيى بن أبي كثیر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: 
لمؤمن غر كريم، والناجح نحب كريم. (3)

(1) رواه أبو يعلى، كما في اللسان 3/4614، وابن عدي في الكامل 2/4506، والخطيب البغدادي في
تاريخه 3/163، و7/283، والذهبي في السير 1/1547، بإسنادهم إلى محمد بن شراحيل عن سعيد بن
القاسم عن عبد الرحمن الأنصاري، وهذا الحديث لا يثبت مرفوعاً، ومحمد بن شراحيل مترأك الحديث وكده
غير واحد، وعبد الرحمن الأنصاري مجهول لا يعرف.

(2) هو ابن رشيد، والرشي هو محمد بن شهاب الزهري.

(3) رواه النسائي (171)، وأحمد (472/473)، وإسناده إلى مسرح بن راشد.

(4) مسلم (352)، بإسناده إلى الزهري.

(5) هو المجري، وهو ضعيف الحديث، وروى حديثه أصحاب السن الأربعة إلا النسائي، وعبد الزرقاء هو
ابن همام الصناعي.

(6) رواه أبو داود (479/249)، والترمذي (1641)، بإسنادهما إلى عبد الزرقاء بن سميحة، ورواه البخاري
في الأدب المفرط (418)، وأبو يعلى (401/129)، والبيهقي (441), والحاكم (1/1059), والخطيب البغدادي
في تاريخه 3/89، بإسناده إلى مسجد بن أبي كثیر بعده، ورواه أحمد (2389/92) من حديث الحجاج بن
فرحة عن رجل عن أبي سلمة، والحديث حسن بمجرد الطرخ، ومعناه هو Corpus ليس نبلي، وإن من
طبعه الغزالة ولفة للقلمه والبحث عنه، وليس ذلك منه جهالة، ولكنه كريم وحسن خلق، والغرض
الذنب، إنظر: النهاية 3/104.
36- حدثنا الحسن بن يشتي، حدثنا المعلمي بن عمرو، حدثنا الأوزاعي (1)، عن يحيى
ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال (2): نهى رسول الله ﷺ عن المجنسة،
والخلسة، والنهب (3).

وقال: من أكل من هذه الشجرة فلا يُقرَن في الجماعة (4).

ومن حمار البيت، ومن كل دُي تاب من السبع (5).

37- حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس (6)، حدثنا الأوزاعي (7)، عن يحيى بن
ابو كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: إذا نازل النادي أدى الشيطان
له ضراعة، فإذا قضى أقبل، فإذا ذهب أخبر، فإذا قضى أقبل حتى يحترم بين المرء وقلبه
فيقول: اذكرنا كنا وكدنا مأكول ذكر، فإذا لم يظهر أحدكم ثلاثا صلى أو أربعًا فليس
جسدي وثاني جالس (7).

38- حدثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، قال: من قال: كُنْ مَسْتَنْكَرًا إِنْ أَيْتَاْ وَأَحْسِنْ أَعْمَلْ مَا مَنْتَدِمُهُ مِنْ ذِنْبِهِ (8).

1) هو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي.
2) مابين المفترفين زيادة لزاعة السياق.
3) المجمل: كل حيوان ينصب ولم يُقِلَ، إلا أنها تكثّر في نحو الزائر والأرانب مما يجتمع بالرضوان يأبازها ولم يتصق بها، فهى النبي ﷺ عن الكتابة، ينظر: مجمع بحار الأنوار 271/81.
4) كمال الحصة فهو ما يؤخذ سلبا أو بذاءة، ينظر: مجمع بحار الأنوار 2/81.
5) النهاية - بضم النون وسكون الهاء - فهي أخذ مال المسلم فقرا، وأخذ الأموال المشتركة بينهم، ينظر: مجمع بحار الأنوار 2/86.
6) إشارคำ الناسخ إلى أن في نسخة أخرى من المسند: يقرنا مسجدا.
7) رواه الإمام الرافعي في اللفت، كما في الروض في المسالك 199/9، بإسناده إلى الحسن بن بشر، وروى
بعضه الترمذي (1795)، وأحمد (1056)، والبيهقي (331)، ينظر: الروض في المسالك.
8) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
9) رواه البخاري (111)، والطحاوي في جرح معاني الآثار 1/432، وابن عدي 1/396,
بالإسناد إلى عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، و
10) رواه البخاري (329)، وأحمد (190)، ومسلم (765)، بإسنادهما إلى يحيى بن أبي كثير.
39 - عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: لا نقدموا الشهر بصيام، أو يوم، أو يومين، إلا أن يكون صوماً كان يصومه.

40 - حدثنا علي بن بحشش، حدثنا عيسى، عن معمر، عن بني حفيز بن أبي كئيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمع رسول الله ﷺ يلقى على رجل مرضت عليه بطنه فضربته.

41 - وقال: هذه ضعيفة بتغييرها الله عز وجل.

42 - حدثنا علي بن أبي طالب، حدثنا عبد الرؤف بن يحيى بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمارة، عن بني حفيز، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: لا نقدموا في من يُقضي بها يومين ولا يومين إلا رجل كان يصوم صياماً فلقيت

43 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمرة، سمعت أبا عمار، عن بني حفيز، عن أبي كئيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: فقيل للنبي ﷺ: إن اليهود نقول: إن العزرل هو

---

1) تقدم الحديث برقمه (8).
2) رواه الترمذي (2768)، وأحمد 2/ 304، وابن حبان 15/ 357، والحاكم 4/ 271، بإسنادهم إلى بني حفيز بن أبي كئيل.
3) تقدم الحديث برقمه (8).
4) هو عمر بن يونس بن الحارث اليماني.
5) تقدم برقمه (7).
6) هو صالح بن رستم الخزاز، وهو صدوق كثير الخطأ، حديثه في السنن الأربعة، واستشهد به البحاري.
الموئّدة الصغرى، فقال رسول الله ﷺ: كذبت السبهان، فلما أراد الله عزّ وجلّ خلقها لم تُستفع عُزْلاً.

٤٤ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا إسْمَاعِيلٌ بن إبراهيم، عن هشام بن أبي عبد الله، قال: حدَّثنا يَحْيَى، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إن نَمْنَا قُلْناً: حِبَالُ السَّمَاءِ، حَيْبَالُ الْجَهَّاَلِ، فلَمْ يَجْدِهَا، فَالْجَهَّاَلُ. 

٤٥ - حدَّثنا سهل بن عثمان، حدَّثنا عُبَيْسُ بن بَهْشُمٍ (٣)، حدَّثنا يَحْيَى بن أبي كَتِبَرٍ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة، سمعت نبي الله ﷺ يقول: من دعا دعاً جاهلية كان من جهَّالُه؛ فَبَنَى الْبَيْتَانِ، فَقَالَ: رَبِّي، فَأَنْصَرَهُمَّ فَالَّذِينَ يَقْضُونَ الْأَمْرَاءَ. 

٤٦ - حدَّثنا سهل، حدَّثنا يَحْيَى بن أبي كَتِبَرٍ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: فَلَمْ يَكِنُّ النَّسَمَةَ حَيْبَالُ الْجَهَّاَلِ، لَكُنْ النَّسَمَةَ حَيْبَالُ الْأَمْرَاءَ. 

١٠ - رواه أبو بكر ١٠٠/٥٥١ عن عبد الأعلى بن حماد الترجي عن معتمر بن سليمان به. ورواه النسائي في السنك الكبرى (٢٠٣/٤٤٣)، بإسناد إلى المتنبي. ورواه النسائي في الكبري أيضاً (٢٠٣/٤٤٣)، وبهفي ٣٣٠ /٧. بإسناد إلى محمد بن عمر عن أبي سلمة به. وذكر الدارقطني في المعلق ٢٢٠/٤١ بسنن معتمر وقد فيه، وأن الصربع هو عن يحيى عن أبي صفيع بن أبي سعيد الخدري، قال: حديث أبي سعيد عن رواية أحمد ٣٣/٣٤٩، والساني في السنك الكبرى (٢٠٣/٤٤٣)، والسيمي ٧/٣٣٢، والمزري في التهذيب ٣٣٠/٣٤٩.

٠١ - تقدم برقه (٨).

٠٣ - يشفي، قال عنه أبو حام: صاحب الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: رمته أخطاء وفوقه غيره.

٠٤ - رواه الحاكم ٣٤٩/٤٨٩ بسنن إلى يحيى بن أبي كحيل به. وقد شهد من حديث أبي مالك الأشعري.

٠٥ - جاء في الأصل: مستمر، ووضع الناسخ فوقها علامة تضيض، وما وضعه هو الصحيح كما جاء في المصادر.

٠٦ - رواه البخاري (١٢٤/٥٦٢)، والصحيح (١٤١٩)، من طريق هشام بن أبي عبد الله البُشَرِي. 

١٠ - مجلّة الإخبارية، العدد التاسع عشر، محرم ٤٢٦ هـ.
نحقق: 1 - عامة حسن صبوي

47 - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الحَبَّابِ، عَنِ الرَّبيعِ بْنِ أبي جَخَمّةٍ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي سُلْطَةٍ، عَنْ أَبِي هَرُبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ صَلَّى صَلَاتَ الْوَلَيدِ إِلَّا يَذْكُرِ اللَّهَ إِلَّا عَدَّلَ، إِنَّ بُعْرَةَ سَنَةً عَشَرَ سَنَةً.

48 - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمٌ بْنُ حَمَيدٍ الطُّوْبِيٌّ، حَدَّثَنَا سَعَيْدٌ بْنُ أَبِي الأَكْحَضَرٍ، عَنْ الْرَّحْبِيٍّ، عَنْ أَبِي سُلْطَةٍ، عَنْ أَبِي هَرُبَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ: إِذَا أَشْتَدَّ الحَرُّ فَأُدْرِكْوَا بِالصَّلَاةَ، إِنَّ هِئَالَةَ لَأُرِيدُونَ أَنْ يَحْجَمُوا عَلَيْهَا.

49 - حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، حَدَّثَنَا واَكِبٍ، عَنْ شَيْعَةٍ، عَنْ سَعَيْدٍ بْنِ إِبْراهِيمٍ الطُّوْبِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي سُلْطَةٍ، عَنْ أَبِي هَرُبَةٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَشْتَدَّ السَّلَاةُ فَأُدْرِكْوَا بِالْوَقَارِ، وَالْسَكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمُ الْقُصُولَ، وَمَا نُفَكْرُمُ بَالْعُشُورِ.

50 - حَدَّثَنَا هَشَامٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُيُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنَ أَبِي سُلْطَةٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرُبَةٍ، عَنْ النُّجَيَّةَةَ بْنُ الْرَّخَابِيِّ، وَالنَّجَيَّةَ لَقَامَهُ الْحَكْمَ.

(1) رُوِىَ العَرْضَمِيٌّ (٤٣٤)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧)، وَأَبِنُ مَاجِهِ (١١٧).

(2) ذُكِّرَنِي اِبْنُ أَبِي حَامِدٍ فِي الْحِرْجِ وَالْتَعْدِيلِ قِبْلَةٌ يُؤُمِّنُ فِيهَا، وَأَبُو عُيُونٍ، قَالَ: طَلُّةٌ.

(3) رُوِيَ مُسْلِمُ (٦٦٥)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧).

(4) هُوَ سَعَيْدٌ بْنُ إِبْراهِيمٍ بْنُ سَعَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَرْفَ الزَّهْرِيِّ.

(5) رُوِيَ اِبْنُ اَمْدُونِيٌّ (٦٤٤)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧).

(6) هُوَ الْمُوسَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْصَرِيِّ.

(7) رُوِيَ الرَّمَيُّ (٦٥٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧)، وَالْبِرْمِيُّ (٥٩٧).

(8) هُوَ أَبُو عُيُونٍ فِي الْمُوسَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَرِيِّ، وَقَالَ: يُؤُمِّنُ فِيهَا، وَأَبُو عُيُونٍ، قَالَ: طَلُّةٌ.

(9) هُوَ أَبُو عُيُونٍ فِي الْمُوسَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَرِيِّ، وَقَالَ: يُؤُمِّنُ فِيهَا، وَأَبُو عُيُونٍ، قَالَ: طَلُّةٌ.

(10) هُوَ أَبُو عُيُونٍ فِي الْمُوسَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَرِيِّ، وَقَالَ: يُؤُمِّنُ فِيهَا، وَأَبُو عُيُونٍ، قَالَ: طَلُّةٌ.

(11) هُوَ أَبُو عُيُونٍ فِي الْمُوسَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَرِيِّ، وَقَالَ: يُؤُمِّنُ فِيهَا، وَأَبُو عُيُونٍ، قَالَ: طَلُّةٌ.

(12) هُوَ أَبُو عُيُونٍ فِي الْمُوسَحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْضَرِيِّ، وَقَالَ: يُؤُمِّنُ فِيهَا، وَأَبُو عُيُونٍ، قَالَ: طَلُّةٌ.
51 - حدَّثَنا هشَامٍ بن عروانة، حدَّثَنا أبو عروانة، حدَّثَنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إِنَّهَا آيَةُ طَعِمٍ.

52 - حدَّثَنا عبد الله بن يحيى، حدَّثَنا أبو عروانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إذا كان أحدكم إِلَّا مُلُونُ الْحَفْفِ، فإن فِيهمُ الشَّيْخُ، وفِيهمُ الكُبْرَاءُ.

53 - حدَّثَنا عبد الله بن يحيى، حدَّثَنا أبو عروانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا صلى أحدكم فَلَمْ يُبِدِّي ثُلَاثَا صَلَاةٍ أَمَّ أَنْشَقَّ فَلْيُسْمَعَ سَجَدَتَانِ وَهُوَ حَالِسٌ.

54 - حدَّثَنا عبد الله بن يحيى، حدَّثَنا أبو عروانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ وصَلَّى فَلَمْ يُبِدِّي ثُلَاثَا صَلَاةٍ، وكان له من الصدَّاحين

55 - حدَّثَنا مُحمَّدٌ بن عثمان بن حارُون، حدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعدٍ، عن أبيه سعد[۶] عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: نَفَسُ الْمُؤْمِنِينَ / مُنَّئٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُغَضِّبَ عَنْهَا.

(۱) رواه أحمد ۲/۸۷۶، بالإسناد إلى أبي عروانة. ورواه ابن حبان ۸۳۶/۸، بالإسناد إلى عمر بن أبي سلمة.
(۲) رواه البخاري (۳/۷۷)، ومسلم (۱۷۶)، بإسنادهما إلى أبي هريرة.
(۳) تقدم الحديث برقم (۲۷).
(۴) رواه أحمد ۲/۸۷۶، بالإسناد إلى أبي عروانة. ورواه مسلم (۱۷۶) بإسناده إلى أبي سلمة.
(۵) روايتي العقدين استنادهما إلى الساكن بالحديث.
(۶) رواه الترمذي (۱۸۷)، وأبو معجمه (۱۱۱۳)، وأحمد (۲۱۴۰)، وأبو يعلى (۱۱۶/۱۰۱)، بإسنادهم إلى إبراهيم بن سعد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

مجلة الإئشادية، المجلد التاسع عشر، ص ۱۹۲۶ - ۱۹۳۱ هـ
57 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان بن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، نهى رسول الله ﷺ عن المهاجفة والزينة، والزينة شراء اليبر بالبر، والزينة شراؤن شرآً شرعت بالشر.

58 - حدثنا سهيل، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سعد، عن عمر، عن أبيه، عن أبي عامر، عن النبي ﷺ، قال: »رسول الله ﷺ قال: إذا أبتقيت الصلاة فاذكرها بالوقار والسكينة، فما أدرككم فصلوا، وما فاتكم فاتموا.«

59 - حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن نهى علماً من سنته وأربعين جزءاً من النبوءة.

60 - حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا شهاب بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: والله، إنني أدرككم صلاة برسل الله ﷺ صلى الله عليه وسلم في الركنة الأخيرة من صلاة الطور.

(1) هو القطان، وسفيان هو الكوري.
(2) رواه أحمد 2/684، بإسناد إلى سفيان بن سعيد.
(3) رواه مسلم (1545) والتميذي (1661).
(4) بإسنادها إلى أبي هريرة.
(5) تقدم رقم (55).
(6) تقدم الحديث رقم (49).
(7) رواه المزي في تهذيب الكمال 2/161، بإسناد إلى الخضر عن مسدد.
(8) ورواه ابن عدي في الكامن 1/310، والطبي البغدادي في تاريخه 2/373، والبخاري في التمديد 1/295، 2/171، بإسنادهم إلى عبيد الله بن يحيى.
(9) حديث صحيح من وجه آخر، فقد أخرجه البخاري (898)، ومسلم (163).
(10) بإسنادهما إلى أبي هريرة.
وصلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله من محمداً، فيدعو للمؤمنين.

وفعله الخبراء.

21- حدثنا أبو معاذ عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كان رسول الله ﷺ إذا قال: سمع الله من حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قتين، وقال: اللهم نجّي الرجل بن ملوكه، نجّي مَلَكَةَ مَلَكَهُ؛ اللهم نجّي سلامة بن هشام، اللهم نجّي عباش بن أبي ربيعة، اللهم نجّي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشتهد وطالت على مصير، وأجعلها سبيلاً كسيمي يوسف.

22- حدثنا الحجاج بن المهايل الأموي، حدثنا حماد بن سلمة عن محمّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: في قولٍ له: أو آوِي إلى رُكُنٍ شديدٍ، ﴿فَمَا بعث الله به عباداً مِّن جَيْبٍ إِلَّا يُغْلِبُهُ فِي ذُرَّةٍ مِّن قَوْمِهِ﴾ (1) قالت النسية عائشة: فيقول الله ﷺ. وقوله الذي قال مالك في السجٍّ مأثَّثٍ.

(1) رواه أبو نعيم في حلقة الأولية 6/270، وفي السميد المتخرج 2/270، بإسناده إلى المصنف عن عبد الله بن عمرو أبي ماهر المخذر. ورواه أحمد 2/373، بإسناده إلى هشام الدستوائي. ورواه البخاري 4/405، ومسلم (279) بإسنادهما إلى يحيى بن أبي كثير.

(2) هذا الحديث جاء في بعض الكتب ضمن الحديث السابق ذكره، فأرجع إليها إن شئت.

(3) سورة هود الآية 80.


(5) جاء في الأصل: عمرو بن محمد، ووضع الناسخ فوقها علامة تضيض لإشارة إلى خطأها.

(6) سورة يوسف، الآية 42.


وسندر (151) بإسنادهما إلى أبي هريرة.
64- حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: رأى النبي ﷺ رجلاً يتبع حمامته، فقال: شيطان، يبتغ

65- حدثنا علي بن عثمان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: نوحًا ما عجزت النار، ولا من ثور أحقّ.

66- حدثنا مسدد، حدثنا أبو شهاب الكحلاوي، حدثنا عاصم بن بهذلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لو لم بقع من الدنيا إلا أبله ملكن فيها، رجلاً من أهل يبيت رسول الله ﷺ.

67- حدثنا عبد الأعلى بن حمادة، وحصين بن عمر، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أن رجلاً كان يبيع الماء في سبيله له ورمعه قرد في السفينة. فقُلِّمَ باب الخمر بالماشية، فأخذ الفرد الكبير فصعد الدقل، ففتح الكيس فجعل يأخذ دينارًا فليحبه في السفينة، ودُنِبًا في البحر حتى جعله يتصغّر.

---

(1) رواه أبو داود 440/5، وابن ماجه 765/5، وأحمد 455/2، والبخاري في الأدب المفرّد 1387، والبيهقي 116/1، بإسنادهم إلى حماد بن سلمة.
(2) رواه الشافعي 769/5، وابن ماجه 851/6، بإسنادهما إلى محمد بن عمر.
(3) وهو محمد بن إبراهيم، ذكره ابن حاتم في الجرح والتعديل 185/10، وساله عنه فقال: ليس مشهورًا، يكتب حديثًا.
(4) رواه ابن حبان 287/3 من طريق مسدد، ورواه النعماني 2220/2، بإسناده إلى عاصم بن أبي النجود، وتقول: هذا حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه 2779/6، بإسناده إلى أبي صالح ذكره السماك.
(5) الدقل: خمسة طويلة تشد في وسط السفينة يعلو عليها السغال، ينظر: اللسان 1/140، وذكر النافذ في المفصل بأن جاها بأربعة نسخة أخرى من الكتباء: المدرّب، وهو ممعن الدقل، أي اعلا السفينة، وقد جاءت بعض الروايات بهذة النظرة.
(6) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 364/1، بإسناده إلى عبد الأعلى بن حماد المريسي، ورواه أحمد 1/161، والخليفة كما في بغية الناحية 499/48، والطبري في المعجم الأوسط 368/2، بإسنادهم إلى حماد بن سلمة.

مجلة الأزهرية - العدد التاسع عشر - محرم 1426 هـ
28 - حدَّثنا يعقوب بن حمَّاد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم المزني، عن صفوان بن سليم، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «أنتَ عبَدُ الدنيا وعبد القدر، وعبد الحكمة، وعبد الخلق، فتعبدوا وانكروا، وإذا شنت وانا برسول الله ﷺ من أهالي قومه فكان يمدحهم، وإن كان الحرص كان فيهم، فإن شققت لا يشعث في سبيل الله ﷺ لرأسه، وإن كانت الساحة كان فيهم، وإن كان الحرص كان فيهم فإن شققت لا يشعث في سبيل الله ﷺ لرأسه».

29 - حدَّثنا سهل، حدَّثنا عبد الرحمن بن محمد المخارجي، عن يحيى بن سعيد، عن أبى سهيلة، عن ركبان: أنه سمعت أبا صالح يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا أنتحل عيني، ولا تخرجني عن سبيل الله ﷺ، ولكن لا أجد ما أعتمل معي».

30 - حدَّثنا سهل، حدَّثنا محمد بن بكير البيساني، حدَّثنا عمران القطان، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنه سمع النبي ﷺ يقول: من قتل الطاعون فهو شهيد، ومن قتل الحرب فهو شهيد.

31 - حدَّثنا ابن عائشة، قال: حدَّثنا صفوان بن عيسى، عن أبي الليث الخراطي.
عن أبي صالح الجزولي (1) قال: أنا سمعته من أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل من لا يسأل به غضب عليه (1).

72- حدثنا سهل، حدثنا عبد الله بن جعفر (2) عن سهل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: لا يفتتح أحد على نفسه باب مسأله إلا فتح الله عليه باب فقر (2).

73- حدثنا يعقوب يعني الفلوفي، حدثنا محمد بن جهضرة، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر (3) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه كان يكتب كلما حض رفع، ويحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك (2).

74- حدثنا يعقوب، حدثنا محمد، حدثنا سهيل، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من تصدق بحرة من كسب طيب، ثم وضعها في موضعها، أخذه الله بيمينه، ثم لم يبرح بربتها كما برى أحدكم من فؤاد حتى تكون مثل الجبل أو أعظم (2).

(1) جاه جاحي في الكتاب: أبو صالح الجزولي لا يعرف اسمه، عن أبي هريرة، يروي هذا الحديث، رواه الترمذي وابن ماجه، والده: وهو صحيح الحديث.
(2) رواه الشافعي (3273): وابن ماجه (3274)، وأحمد (524) 의견ه في الصحيح 324، بإسنادهم إلى أبي المليح صحيح به، وقال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه.
(3) هو عبد الله بن جعفر بن notifies، والده أبي المديني، وسهل هو ابن أبي صالح ذكوران المان.
(4) رواه أبو يعلى 472، بإسناده إلى سهيل بن أبي صالح به. ورواه أحمد 418، وأحمد حيان.
(5) هو إسحاق بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي القارئ.
(6) رواه مسلم (294)، وأحمد 172، بإسنادهم إلى سهل به. ورواه البخاري (752)، ومسلم.
(7) أيضا (394)، بإسناد آخر إلى أبي هريرة به.
(8) رواه البخاري (1410)، ومسلم (141)، بإسنادهما إلى أبي صالح المسانم به. ورواه ابن نعم.
(9) الإحساني في المسند المستخرج 91، بإسناده إلى المصدر، فقال: حدثنا المسمد وعبد الأعلى، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله به.

سجلة الأ禧جية: المحرر التاسع عشر. محرم 1426هـ
75 - حدّثنا يعقوب، حدّثنا المعلّى بن أسد، حدّثنا ابن سوائة (1)، عن زُرع بن القاسم، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أدعى مولى فوم يغفر إذنك، معله لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين (2).

76 - حدّثنا سهل بن عثمان، حدّثنا عبد الله بن جعفر، عن أبي حازم (3)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال لي رسول الله ﷺ: علب بالطاعة في عصرك، ونصرك، ومنعتك، وصرفك، وأثرت عليك (4).

77 - حدّثنا مسدد، حدّثنا أبو معاوية، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، كان رسول الله ﷺ يقال إذا كان مع الجماعة لم يجلس حتى توضع في للحذاء، أو حتى ندمق، ملك أبو معاوية (5).

78 - حدّثنا مسدد، حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين (6)، عن أبي هريرة، قال: رأيتُه يضرب جبهته بيدته، ثم قال: يأهل العراق تزعمون أنني أكتب على رسول الله ﷺ في كتاب، لا يكتب لهم الملك وعليهم الإثم، أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا

---

(1) هو محمد بن سوار السديري، روى حديثه البخاري ومسلم وغيرهما.
(2) رواه الطبراني في الأوسط 3/ 163، بإسناده إلى رجل بن القاسم، ورواه مسلم (1585)، وأبو داود (5114)، وأحمد 7/ 398، بإسنادهم إلى أبي صالح السenan.
(3) هو سلمة بن دينار المدني، وعبد الله بن جعفر هو ابن غيظ المدني.
(4) رواه مسلم (1838)، والنسائي (4150)، وأحمد 2/ 381، بإسنادهم إلى أبي حازم المدني.
(6) رواه ابن حبان 7/ 373، بإسناده إلى مسدد، ورواه الحاكم 3/ 567 بإسناده إلى أبي معاوية.
(7) هو مسعود بن مالك الأشدي، والأعمش هو سليمان بن مهرا، وابن معاوية هو محمد بن خازم.
وَلَعَلَّ الْكَلِبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدَ كُمُّ فَلْيَغْسِلُ سَبْعَ مَرَاتٍ، وَإِذَا الْمَغْسُولُ سَبْعَ اِحْدَٰثٍ كَمْ فَلاَ يُضْغَطُ(1) فِي الأَرْضِ حَتَّى نُصْلِحَهَا(2).

79- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ أبي الشَّوْابَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُتَحَالِرِ، حَدَّثَنَا سَهِيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ لَنَّهُ وَالْحَسَنَةُ بِعِشْرٍ أَمَانَالَهَا إِلَى الصَّيَامِ، فَإِذَا لَيْتْ أَنَا أَحْزَى بِهِ، يَدْعَ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدْعُ الشُّرَابَ مِنْ أَجْلِي، فَإِذَا أَصِبَّ أَحَدُكُمْ صَالِمًا فَلاَ بَرَقتْ وَلَا يُقَسَّمُ، فَإِنَّ سَبْبَ قُطْفِهِ: إِنَّ أَمْرُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ لِلْكَسَاءِ مَرْحَبَةً، فَرَاحْتُ عَنْ تَفَطُّرِهِ، وَفَرَاحْتُ بِمَعْطِفِهِ، وَخَلَفْتُ نَمَ الصَّائِمِ أَطْلِبُ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ يَمِينِ المُسْلِمِينَ(3).

80- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ أبي الشَّوْابَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُتَحَالِرِ، حَدَّثَنَا سَهِيْلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعُقُصَرِ فَقَلِّلْ أَنَّ تَعْلُجَ النَّشَامُ وَظَهِّرَ، وأَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ فَقَلِّلْ أَنَّ تَطَلَّعَ النَّشَامُ فَظَهِّرَ(4).

81- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّيَ مَثَاثْناَ، نَحْنَاهُ أَكْثَرُ مَعْدَةَ مَعْدَةَ وَكَفَايَتَ يَدُهُ(5).

82- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَفَّيَ مَثَاثْناَ، أَكْثَرُ مَعْدَةَ مَعْدَةَ وَكَفَايَتَ يَدُهُ(6).

(1) جاء في بعض روایات الحديث: حسنٌ بعينه بالغٍ.
(2) رواه النسائي (530) وابن ساجد (232)، وإسحاق (457)، وأحمد (263)، وابن ماجه (48).
(3) بإسنادهم إلى أبي معاوية بن أبي أيوب، وروااه مسلم (608)، والنسائي (5398) بإسنادهما إلى الأعمش به بعده.
(4) رواه البخاري (161)، ومسلم (1611)، بإسناده إلى أبي صالح السم::<br>(5) رواه أحمد (259) والطحاوي في شرح معاني الأنوار (1501)، بإسنادهما إلى شعبة عن سهيل به.
(6) وتقديم الحديث من وجه آخر في.) (266)
83 - حدّثننا علي بن عمرو، حدّثنا حسان بن سلمة عن عاصم بن مُ但仍َّة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: من كان يؤمن بالله وإيمان الآخرة نفيّل خيره أو ليصمت.(1)

84 - حدّثننا أبو ربيعه، حدّثنا أبو عوانة عن سهل بن أبي هريرة عن النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: لا يجزي ولد والدة إلا أن يُجزي من بعدها مثلها في خيرها فيعمقها.(2)

85 - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: ماتعدون الشهادة فأنا بأ含まれ الله. فقلنا: يا رسول الله من فتيل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إن شهدت أمتنا إذا ألقفت قلبي، قالوا: نؤمن بأ含まれ الله. قال: فمن فتيل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات بالبطل فهو شهيد ومن مات من الطاعون فهو شهيد.(3)

86 - حدّثننا عبد الأعلى، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجسي، قالا: حدثنا سفيان بن عبيدة عن سهل بن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: إن النبي ﷺ أمر أن يصلى بعد الجمعة أربع.(4)

87 - حدّثننا يعقوب، حدّثنا ابن أبي حازم، عن سهل بن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: الغريق شهيد.(5)

(1) تقدم تخريج هذا الحديث برقم (21).
(2) هو زيد بن عوف، ولقب فهد، وهو ضحيف، وأبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله السياحي.
(3) رواه ابن حبان 16/1717، بإسناد إلى أبي عوانة القاضي به ورواه مسلم 1510 وأبو داود 5127 والترمذي 196، وابن ماجه 3699، وأحمد 230/2، والبيهقي 1089/1، بإسنادهم إلى سهل بن أبي صالح به.
(4) رواه مسلم (1915)، وابن ماجه (1080/2)، وأحمد 2/240، بإسنادهما إلى سهل به.
(5) تقدم الحديث من وجه آخر برقم (20).
(6) هو عبد العزيز بن أبي حازم المقدسي.
(7) تقدم الحديث من وجه آخر إلى أبي صالح برقم (70).
88 - حدثنا مسدد وعبد الأعلى، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله، عن سيئيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لنسلطُ مطرًا لا يُنكُن منه بيوت أحد، ولا تنكر منه إلا بيوتُ الشعر (1).

89 - حدثنا مسدد وعبد الأعلى، قالا: حدثنا خالد بن عبد الله (2)، عن سيئيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فظهر أحق به (2).

90 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله، عن سيئيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن فاطمة أم رسول الله ﷺ، فسألتهما حاجداً، فقال: إلا أذاك على ما هو خير لك من ذلك، تسحيظ ثلاثة وثلاثين، وتحميم ثلاثين وثلاثين، وتكبير أربعة وثلاثين عند مائتيك (3).

91 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد، عن سيئيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالمجمعة والجمعة كالجوى، والجوى كالساعة، والساعة كاحتراق السمعة (4).

92 - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا وهيب بن خالد، عن سيئيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: إذا صلى أحدكم المجمعة ثلاثًا / بعددها أربعًا (1).

93 - حدثنا عبد الداود بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن سيئيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به (2).

(1) رواه أحمد 2/266، وابن حبان 163، بإسنادهما إلى سيئيل به.
(2) هو خالد بن عبد الله الواسطي الطحان.
(3) رواه مسلم (3169)، وأحمد 2/263، وابن حبان 349، بإسنادهما إلى سيئيل.
(4) رواه مسلم (2768)، بإسناد إلى سيئيل به.
(5) رواه أحمد 2/376، وإبراهيم بن سعد 3/23، وإبن حبان 456/15، بإسنادهما إلى سيئيل به.
(6) تقدم الحديث برم (86).
(7) تقدم الحديث برم (89).
49- حذَّنَا مُحَمَّدٍ بنِ سُلَيْمَانَ، حذَّنَا حِيَانٌ بِنِ عَلِيٍّ، عَنِ السَّهِيْلِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

51- حذَّنَا عِبَادٌ بْنِ عَلِيٍّ، حذَّنَا الصَّحَابَةِ بِمَجْلِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ رَقَابَةَ، عَنْ السَّهِيْلِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُوْرُ الْإِنْفِيُّ وَالْخَمِيسِ.

52- حذَّنَا يَعْبُدُو بْنِ حُمَيْدٍ، حذَّنَا أَبِي حَارِمٍ، عَنِ السَّهِيْلِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

53- حذَّنَا يَعْبُدُو بْنِ حُمَيْدٍ، حذَّنَا أَبِي حَارِمٍ، عَنِ السَّهِيْلِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا أَصْحَبَنَا فَقُولُوا: الْلَّهُمَّ بِكَ أَصْحَبْنَا، وَبِكَ أَمْسِنَا، وَبِكَ تَحْيَيْنَا، وَبِكَ نَمْتَ وَإِلَيْكَ الْمُقِيرُ.

54- حذَّنَا يَعْبُدُو بْنِ حُمَيْدٍ، حذَّنَا أَبِي حَارِمٍ، عَنِ السَّهِيْلِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا أَجَرَحْتُ مِنْ بَيْنِي قَالَ: يَسَأَلُ، عَنْ السَّهِيْلِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَرَّجَ مِنْ بَيْنِي قَالَ: "يَسَّمِعُ اللَّهُ وَلَا حَرَّجَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ، الْإِفْكَانَ عَلَى اللَّهِ".

(1) رواه البخاري في التاريخ الكبير 3/88، والترمذي في كتاب الدعاء (1276) بإسنادهما إلى حبان ابن علي، وقال البخاري بعد روايته: حبان ليس بالقوي. ثابت: وله شاهد من حديث أبي الدرداء، رواه مسلم (2323).

(2) محمد بن رافعة بن ثعلبة بن أبي مالك الفرعي المدني، روى له الترمذي وابن ماجه، وперед برواية عنه أبو عاصم الباجي.

(3) رواه الترمذي (747)، وابن ماجه (1740)، وأحمد 2/329، بإسنادهما إلى أبي عاصم الباجي.

(4) محمد بن ملجم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

(5) رواه أبو نعم الإصبهاني في المسند المستخرج 1/141، بإسناده إلى مسلم عن حمزة بن حمزة.

(6) كاسب بن سهل، ورواه مسلم (1011)، بإسناده إلى عبد العزيز بن أبي حازم عليه. ورواه أحمد 2/417، بإسناده إلى مسلم.

(7) رواه ابن ماجة (3867)، عن يعقوب بن حمزة، ورواه البخاري في الأدب المفرد (1197)، والترمذي في الدعاء (604) بإسنادهما إلى عبد الله بن حسین.

(8) هو ابن ابي أوس المدني، شيخ البخاري وخيره.

(9) هو الهلالي مولاه المدني، وهو ضعيف الحديث، روى له ابن ماجه.

(10) رواه الزي في الشهيب 4/420، بإسناده إلى شخص يعقوب بن حمزة. ورواه ابن ماجه (3885) عن يعقوب بن حمزة، ورواه البخاري في الأدب المفرد (1197)، والترمذي في الدعاء (604) بإسنادهما إلى عبد الله بن حسین.

ملة الإسماعية، العدد التاسع عشر ص 1426 هـ
99 - حدّنا علي بن بَحْرِي، حدّنا سُفيان بن عُيُون، حدّثاً سُهِيلَ، عن أبيه، عن أبيه
هريرة، يعني رسول الله ﷺ، قال: (1) قال كاس: يَبَارَسُونِ اللَّهُ، هَلْ يَرَى رُبُّونِ الْقِيَامَةَ؟ قَالَ: هُلْ نَضْرَوْنِ في رَؤْيَةِ الْشَّمْسِ كَالْظَّهْرِيَةِ لِيَسْتَّحِيَّ صَحَابَةُ؟ قَالُوا: لا، قَالَ: وَالذِي نَفَسَتُ
فيهذه، لا نَضْرَوْنِي في رَؤْيَةِ، إِلاًّ كَمَا نَضْرَوْنِ في رَؤْيَةِ أحدهما، فَيَلْقَى الْعَمْدُ [فيقول] (2)
له: اِيْ ذُو الْقُلْبِ، اِيْ يَبْرَأُ الْأَمْئَةَ كَيْ نُؤْثِرْكَ؟ اِيْ مَا ضَرَّكَ؟ اِنْ تُوْرِدْكَ الْمَيْتِ حَيْلَ وَالإِلٰهَ، أَدْرَكْ
تَرَأَىُ وَتَرِيَّبَ؟ (3) قال: بلِيَّ اِيْ رَبِّ، قال: أَقْطَنَّتِ اِبْنَاكَ مُلَاقِيَ؟ فِيقولُ: لا رَبِّ، قال: فيقولُ: فإِنَّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِينَتُ
(3 نَمَّى [يَلْقَى الْثَانِي] (5) فيقولُ: مَا ذَلَّكَ.
(3 نَمَّى يَلْقَى الْثَانِي، فيقولُ: أَيْ رَبِّ، اِنْتَ بَلْكِي، وَيَكُنْ يَبْكِي، وَيَرَبَّسُكَ، وَصَلِّي،
وَتْسَدَّفَتْ، وَصَمَّة، وَيَقْبِي بِهِ مَا أَسْتَطِعَ، قال: فيقولُ له: [فَهَنَا إِذَا] (6) فيقولُ: الَّذِي يَبْعُثُ شَاهِدًا عَلَّيْكَ؟ قَالَ: فَيَغْفِرُكَ فِي نَفْسِهِ مِنْ ذَا يَسْتَهِدُّ عَلَيْهِ، يَبْخَتُ عَلَى فِي، وَيَقْبِبُ
لَفْخَذِهِ، انْطِقَ، فَتُنْطَقْ فَخْذُهُ وَعَظَّامُهُ وَخَلَوْهُ بِعَمُّهُ مَا كَانَ، وَذَلِكَ لَيْبَدَرَ فِي نَفْسَهُ، وَذَلِكَ
الْمَناَفِقُ، وَذَلِكَ الَّذِي يُسَحَّطُ اللَّهُ عَلَيْهِ.
قال: لَمْ يَنْبَدِي مَنْادٍ، اِلْآَيَةِ كُلِّ يَتَّبِعُ كَلِّ يَتَّبِعُ، فَتَسْتَيْعُ / السُّبُاطِ
وَالْصَلِبِ (4) اِلْآَيَةِ، هُمْ إِلَى جَهَنِّمَ، وَيَتَّبِعُونَ أَنْفُسَهُمْ، وَتَقُيَّمُهُمَا، وَتَقُيَّمُهَا اِبْنَاكَ
(1) أي قال أبو بَحْرِي
(2) مَأْبِينُ المَعْتَفَثِينَ مِنْ حَاشِيَةِ الْكِتَابِ، وَجَاءَ مَعَهُ: فيقول.
(3) فَلِى: بَضْمَ النَّارِ لَوْسَأَ الْلَّمْ وَمَعَهُ: يَافَلَانَ، وَهُوَ تُرَخَّمَ عَلَى خَلَافِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ: هَلِيَ لِغَةَ بِعَنْ
فَلَانَ، يَنْظُرُ: شِرْحُ الدَّوْرِي عَلَى صَحِيحِ مَسْلِمٍ 9/333. فيقول.
(4) قَالَ النَّوَيِّي مَأْلَعَهُ: مَعَاهُ، الَّذِي أَجْمَالُهُ رَئِيْساً مَطاَعاً.
(5) مَأْبِينُ المَعْتَفَثِينَ صَحِيحُ النَّاسِخِ فِي الحَاشِيَةِ، وَجَاءَ مَعَهُ: فَنَلِيَّ في الْنَّارِ، وَهُوَ خَلا.
(6) مَأْبِينُ المَعْتَفَثِينَ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِلَّامِ، وَجَاءَ مَعَهُ: فَهُوَ ذَا ذَنَا، قَالَ الدَّوْرِي: مَعَاهُ، قَنَفُ هَنَا حُتَّى
تَشَهَّدُ عَلِيْهِ جُوَارِحَهُ.
(7) الْصَلِبِ جَسَحُ صَلِبٍ، وَقَالَ فِي الْجَمَعِ أَيْضاً: صَلِبُهُ، وَهُوَ كَتَابَةُ عَنَ الْمُصَامِرِ، بَنْطَرَ: الْمَسِانِ
المؤمنون، فيأتيوا بنا، فقول: على ماهو؟ فقول: نحن عبادك ونعمان، أنت بِالله لا نشركه شياً، وهذا مقاتلاً حتى يأتي بنا، وهو يجيبنا (1) تقبيناً لهم (2)، ثم نطلقه، حتى نأتي الجسم وعلى كلبي (3) من كار تخطف الناس، وعند ذلك حلّت الشفاعة، أي اللهم صلّم سلم، أي اللهم صلّم سلم، فإذا ورد الجسم فكل من ألقى زوجاً منهما ملك من المال في سبيل الله {نجاً من النار} (4)، فكل حزينة تذهبُ: يعبد الله، يأمّلُ، يعبد الله، هذا حننٌ، تعالى، قال أبو بكر: يأرسّول الله، إن ذلك لعبيدٌ لا أوعي عليه (5)، يدعُ باياً ويبلج من آخر، كفرّ برسول الله عَجِبْهُ من هكذا، أو كفيفه، قال: والذي نفسى بيدٍ، أي ليخرج أن تكون منهم (6).

آخر الجزء الثاني من مسند أبي هريرة

(1) هذا نقوب في النص، وفي صحيح ابن حبان وكتاب الرؤية: (وهو آننا وميمنا).
(2) كتب في المناذرة: يجيء في بعض الألفاظ، وهو يبيههم.
(3) الكلاب: جميع كلاب، بما يقصده وضع اللائم المشددة، وهو حديثة مطوعة الرأس يعمل فيها للحم وترسل أبي النور، إفادة النور في شرح صحيح مسلم(20).
(4) زيادة من بعض كتب التصريف.
(6) رواه مسلم (2649)، وعبد الله بن أحمد في السنة 232، وحديثة في فضائل أبي بكر الصديق (30)، وأبو حبان 699/10/10، والدارقطني في كتاب الرواية (17)، وأبو موسى في كتاب الإمام (80)، وابن المسدي في شرح السنة 14/6/15، وأبو سكر في تاريخ دمشق 303/100، بإسنادهم إلى سفيان بن يحيا، ورواية مسلم إلى قوله: وذِلَّل الذي يُصْحَبُ الله عليه.)

سجلة الإخبارية للمجلة التاسع عشر "محرم 1426 هـ"
المصادر والمراجع

1- الأدب المفرد، للمبخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، المكتبة المصرية بالقاهرة.
2- الألوار الكاشيفة لما في كتاب أئذاء على السنة من الزلال والتحذير والمحذرة، للعلامة عبد الرحمن بن بحبي النعيمي.
3- الإيمان، لأبي منده، تحقيق: علي ناصر فقيه، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
4- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عبد البارى، تحقيق: علي محمد البجاري، مطبعة نهضة مصر.
5- الإكست، لأبي مكال، دار صادر، بيروت.
6- بحث للباحث عن زوايا الحبشي، للفيضة، تحقيق: صالح البكيري، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
7- بلدان الخلافة الأموية، للمستشرق كي لستر، ترجمة بشير فرنسيس، وكوركيس عواد، مؤسسة الرسالة، بيروت.
8- تاريخ بغداد، للمخطب البغدادي، دار الكتب العربي، مصور على الطبعة الأولى بالقاهرة.
9- تاريخ دمشق، لأبي عسكا، تحقيق: العزوري، دار الفكر، بيروت.
10- تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد الطبب، مكتبة بارا بيئة المعرفة.
11- بهذب الكمال في أسماء الرجال، للمجري، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت.
12- ترسيخ المشهور، لأبي ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: محمد نعيم الززموسي، مؤسسة الرسالة، بيروت.
13- ثبت مسماوات الإمام الحافظ ضياء الدين السنة، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الشام الإسلامي، بيروت.
14- النحو، لأبي حبان، الهند.

مجلة الأحمدية، العدد التاسع عشر، محرم 426 هـ.
15 - جامع الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر وآخرون، القاهرة.

16 - الجرح والتعديل، لابن أبي حامد، دار الكتب العلمية، تصوير عن طبعة الهند.

17 - حلبة الأولياء وطبقات الأصفياء، لابن نعيم، مكتبة الحكيم بالإسكندرية.

18 - الدعاة، للطبراني، تحقيق: محمد سعيد البخاري، دار البحار الإسلامیة، بيروت.

19 - دفاع عن أبي هريرة، لإسناد عبد المنعم صالح الحمي، مكتبة النهضة، بغداد.

20 - دفاع عن السنة ورد المستشرقين والكتاب المعاصرين، العلامة محمد محمد أبو شهبة، دار اللواء، الرياض.

21 - الروية، للدارقطني، تحقيق: إبراهيم العلي، وأحمد فخري الرفاعي، مكتبة المتنز، الأردن.

22 - الروض البسيم برتسم وتخرج فوائد قارم، للشيخ جاسم الدوسري، دار البحار الإسلامية، بيروت.

23 - الذهاب، للإمام أحمد، تحقيق: عصام فارس، ومحمد إبراهيم الرغبي، دار الجليل، بيروت.

24 - السنة، لعبد الله بن أحمد، تحقيق: محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم بالدمام.

25 - سنن أبي داود، تحقيق: الدعس، حمص.

26 - سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد البلقى، القاهرة.

27 - سنن الأئمة، تحقيق: عامر حسن صبري، دار البحار الإسلامية، بيروت.

28 - سنن البهذي، دار المعارف، بيروت، تصوير عن الطبعة الهندية.

29 - السنن الكبرى، للنسائي، تحقيق: شبيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.

30 - سنن النسائي الصغير، ترقيم عبد الفتاح أبو غندة، دار البحار الإسلامية، بيروت.

31 - سير اعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، بيروت.

32 - شندرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العمام، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق.
33- شرح السنة، البغري، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت.
34- شرح النووي على صحيح مسلم، دار أبي حيان، القاهرة.
35- شرح معاني الآثار للطحاوي، دار الكتب العلمية، القاهرة.
36- صحيح ابن حبان، وهو الأحساني، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
37- صحيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت.
38- صحيح البخاري، طبع مع فتح الباري.
39- صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد النبائي، القاهرة.
40- الصمتم، لابن أبي الدنيا، تحقيق: أبي إسحاق الجربوفي، دار الكتب العربي، بيروت.
41- فضائل أبي بكر، خليفة الأطرابي، تحقيق: عمر تدمعي، دار الكتب العربي، بيروت.
42- فيض القدر بشرح الجامع الصغير، للمسناوي، دار الفكر، بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى بالقاهرة.
43- الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، دار الفكر، بيروت.
44- كشف الطعن، حاجي خليفة، مكتبة المنفى، بغداد.
45- لسان العرب، لابن منظور، دار المعارف، القاهرة.
46- مجمع الزوائد ومنيع الفوائد، للهشمي، دار الكتاب، بيروت.
47- المستدرك على الصحيحين، للحاكم، دار المعرفة، بيروت، تصوير عن الطبعة الهندية.
48- مسند أبي بعلو الموصلي، تحقيق: حسين الأسدي، دار المamon، دمشق.
49- مسند أحمد، دار صادر، بيروت، تصوير عن الطبعة الأولى بالقاهرة.
50- المسند المستخرج على صحيح مسلم، لابن نعيم، دار الكتب العلمية، بيروت.
51- مصنف لابن أبي شيبة، باكستان.
52- معجم أبي بعلو الموصلي، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، باكستان.
63 - المعجم الأوسط، للطبري، تحقيق: طارق عوض الله، وعبد المنعم بن إبراهيم، دار الحدث بالقاهرة.

54 - معجم البلدان، ليافوت الحيوي، دار صادر، بيروت.

55 - المعجم الصغير، للطبري، مع الروض الذهاني، تحقيق: محمد شكور أمرير، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار عمار، الأردن.

56 - المعجم الكبير للطبري، تحقيق: حمدي السلفي، بغداد.

57 - المعجم المفهرس، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد شكور أمرير، مؤسسة الرسالة، بيروت.

58 - سباعي ابن الجافر، مع غوث المكدر، لشجاع أبي إسحاق الحرضي، دار الكتاب العربي، بيروت.

59 - النهاية في غريب الحديث والآثار، لابن الأثير، تحقيق: الطنابي وطارق الزاوي، القاهرة.