

حقَّقَه ، وخزَّ أُحَاديثه ، وعَلَّقَعَليـه



الی


重

## بلسر اللله الرصمهن اللرحيــر


 لِّا
[آل عمران : r • •].





[الأحزاب:•V- -VI].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ
 ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد: فإنه لا يخفى على أحلدٍ أن الحـديثَ الشريف هـو ثاني أدلـة

 والحاظر والمبيح، والناسخ والمنسوخ.

وعلم الناسخ والمنسوخ (اعلـم جليـل ذو غـور وغُمـوض، دارت فيه الرؤوس، وتاهتَ في الكتُف عن مَكْمونه النُّفوس)|"(1) .

وهذا العلم مهم جداً لكل من يشتغل بالعُلوم الشَّرعية، وخـاصة لمن يتصدر منهم للفُتيا، فهذا الفن (امن تتمات الاجتهاد، إذ الرُّكـن الأعظم في في باب الاجتهاد؛ معرفة النقل، ومن فوائِد معرفة النقل؛ ؛ الناسخ والمنسوخ، إذ الخَطْب في ظواهر الأخبار يسير، وتجشُسم كلفها غير غَسير، وإنما الإشُشال في
 الأمرين وآخرهما، إلى غير ذلك من المعاني،(\$).

ولما كان هذا العلم بهذه المكـانة ـ وهـو بها حَقيق -؛ فقـد اهتم به

 والمنسوخ، ثم قاموا بعد ذلكُ بالتصنيف في هذا الباب.

فممن ألْف في ذلكك: الإمام أحمـد بن حنبل، وأبـو داود، والأثرم،

 رحهس النّ ـ ولأهمية موضوع الكتاب من الناحية العلمية .
( ( ) مقدمة (الاعتبار) .
. المصدر الدابق (Y)

ولذلك فقد رأيتُ أن أوومَ بتحقيته ونشره حرصأ مني على نشر آثار سلفنا الصـالح، متغياً في ذلك الأجر والثّواب من الهُ عز وجل، سبائلِّلا إياه سبحانه
 اتكالي


اسمـهه ، ونسبــه ، ومولـلـه:

 المعروف بابنِ شَاهين.

وتسميته بابنِ شَاهين هي نسبة إلى جد أُمّه ، فقّد كان اسمه : أحمد بن محمد بن يوسف بن شاهين الشيباني .

وعن مولده قال : وجدتُ بخط أبي : وُلِّد ابني عمر في صفر سنة سبع
وتسعين ومئتين
طلبـه للعلــم :
نشـأ ابُّ شَـاهين في بيتٍ يهتم بـالعلم ويقـدرْ، فقـد كـان والــلـه رحمه الله - من زُواة الحديث، وقد روى غنه ابنه في كتابِه هذا في أكثر من موضح, ، وهو ثقةٌ، وثّقه الخطيبٌ في (التاريخ)".

ومن الطبيعي أن يهتم به والنده ويصحبه معه إلى حُلقات العلم وإلى مشائخ الحديث على عادةِ المتقدّمين.

ولذللك نجد ابن شاهين يقولُ عن نغسه: (أوّل ما كتبتُ الحديثَ مما عقلته - وكتبت بيلي - في سنة ثمانٍ وثلاثمائة، وكان لي إحلى عشرة سنةه).

وثابر ابنُ شـاهين في طَلَبِهِ للعلم، واجتهـذ في ذلك وحصّـل كثيراً.
وجمعَ وصنّف، وكتب الكثير .
ومما يدل على ذلك ما قاله هو عن تَفْسِه كما جاء في نهاية نسخة باريس
وفي مصادر ترجمته عن كمية الحبر التي كتبَ بها .


وكان مِن عاداتهـم أن يُحصّل طالبُ العلم ما عند مشائخ بلله، ثمم يرحل بعف ذلك إلى أنحاء البلاد والأْْهصار بحثاً عن المشــائخ، وطلبـاً للعلو، وما عندهم مal ليس عند مشايخ بلنه.

وقـد مكثَ ابُّ شاهين في بغـداد فترة طـويلة، إذ كانت بغـداد كعبة العلماء ومن أكبر المراكز العلمية في العالم الإسلامي في ذاك الوقت. رحل بعد الثلاثين؛ فرحلَ إلى الشَّام، والبِرة، وفارس، ومصر .
$\square$
توفي أبو حغض ابن شاهين يوم الأحد الحادي عشر من ذي الحجة سنة خمس وثمـانين وثلاث مئـة، ودفن بباب حـرب عند قبـر أحمد بن حنبـل؛ رحمهما اللّه

ثنــاء أهـل العلِـمّم :
قال أبو الفتح بن أبي الفَوارس: ثقةٌ مَأْمونٌ، صنَّف ما لم يُصنفه أحلُ .
قال أبو بكر الخطيب : كان ثقةً أَميناً.
قال الأمير أبو نصر بن ماكولا : هو الثُقَةُ الأمين، سمع بالشُّام، والعِراقَ، وفارس، والبصرة، وجمع الأبوابَ والتراجم، وصنفَ كثيراً.

قال الدَّارقطني : ابن شاهين يلح على الخطأ، وهو ثقةٌ. قال.أبو القاسم الأزهري : كان ثقةٍ ، عنده عن البَغويٍ سبع مئة جزء . قال محمدل بن عمر الداوودي : ابن شَاهين ثقة يشبه الشُّيوّخ، إلا أنه كان

لـّاناً
قال أبو الوليد الباجي : هو ثقةُ.
قـال الذهبي: الشيـخ، الصدوق، الحـافِظ، العَالِم، شيـخ العـراق،
وصاحب (التغسير الكبير) الواعظ البغدادي.
وقال الداوودي : رأيتُ ابنَ شاهين اجتمع مع الدارقطني يوماً، فما نطق
حرفاً.
وعقب الذهبي على قولّ الذاوودي بقوله : (قلتُ : ما كان الرجل بالبارع في غُوامض الصنعة، ولكنّه راوية الإسملام رحمه اللّه) ه. وقـال ابنُ ناصـر الدين: كــان إمامـاً، حَافِـظاً، من المُكثـرين، كثيـر التصانيف، من الثقات المأمونين.


نظراً لما قامَ به ابن شاهين من رحلاتِه الكثيرة في طلبِ العلمه، وكثرة ما كتب من الحديث، فقل حَلَّث عن شيوخ كثر، نذكر هنا تراجم لعشرة منهم

على سبيل الإيجاز والاختصار :
1 ـ أححمد بن سَلْمان بن الحسن بن إسرائيل النّجاد : الإمام، المحدث، الحافظ، الفقيه، المُفتي، شيخ العراق، صنّـف ديواناً كبيراً في "النسنن")، ولد سنة ثلاث وخمسين ومئتين، وتُوفي سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة . 0.0-0.Y/10 السير

 آيةً في الحفظ، ولد سنة تسع وأربعين ومئتين، وتـوني سنة اثتتين وتــلاثين وثلاث مئة .
السير. 10 / 10 -

الحافظ بن الحافظ، الإمام، المُتتِنِ، توفي سنة ست وعشرين وثلاث مئة. السير 10 /10
 الخطيب. توفي سنة ثمان وثلاتمائة .

ه ـ العباس بنُ أحمد بن محمد بن عيسى البُرْتي: الإمام، المحدّث، أثنى عليه بعضُ الحفّاط، وتوفي سنة ثمان وثال Yov/ls

الحافِّ، صاحب التّصانيف، ولد سنة ثلاثينين ومئتين، وتُوفي ـ ـرحمه الهُ ـ ـ سنة ست عشرة وثلاث مئة.
rrv - rri/IT السير

 سنة أربع عشرة ومئتين، وتوفي سنة سبع عشرة وثلاث مئة.
\&
1 - علي بن محمـد بن أحمد بن الحسن المصـري ـ واشتهر بـــلـك لإقامته مدّة في مصر - وهو بغدادي : الإمام، المحدّث، الرحّال، الـواعِّ ،

وكان ثقة، عارفاً، صنّف في الزهد كُتباً كثيرة. توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث
مئة .
السير
9 ـ محمـلـ بُُ مححهـد بن سُليمـان بن الحـارث البَـاغْتـدي : الإمـام،
الحافظ، الكبير، جمع، وصنّف، وعُمٌّر، وتفرد، وكان حَافِظاً فهماً عَارِفـاً،
 وتوفي سنة اثنتي عشرة وثلاث مئة .


-     - ا يحيع بنُ محمد بن صاعدٍ: ثقة، ثَبْتْ، حافظ، إمام كان يفوق أهل زمانِه في الحفظ، وله تصـانيف نافعـة، عالم بـالعِلِل والرِّجـال، رحل وتجوّل، ولد سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين، وتوفي سنة ثُمان عشرة وثنلاث مئة . 0.v-0.1/1 السير

وروى عن خلقٍ وأْمم سـواهم مـا قصـدنـا استيعـابهم، ولكني قمت بمحاولة وهي أني ترجمت لمشايخـه الذين رؤى عنهم في كتـابه هــذا في موضعٍ واحدٍ من مواضع رواية ابن شاهين عن هذا الشيخ أو ذاك، وسأذكر
 ترجمت فيه لكُلٍ شيخ.

تــلاميــنـه :
من المعروفِ أْنُ كل إمـامٍ صنَّف، وجمع الكثيـر ؛ لا بد أن يجلس ليحذّث الناس بما عِنده من الحديث والعلم، وكان أهل الحديث يحرصون على سماع كبار الشيوخ الثقات، وإمامُ كابِ شاهين من العلم بمكانٍ، ومن
 الناس على بابٍه، وفي حلقات دِرْسه ليأخذوا عنه، فلقد روى عنه أمبمُ وخلق

كثير، وكما فعلنا في شيوخه، فسأترجم هنا لبعضهم، إذ حصر كل تلاميذه وترجمتهم أمر شاق ويطول :

1 ـ أحمد بنُ محمد بن أحمـد بن عبداللّ بن حفص بن الخليـل، أبو
سعد المَاليني: الإمام، المحدّث، الصـادِق، جمع، وصنّف وحصًّل، وله بله معرفة وفهمم، وكان يلَقب بـ (اطاووس الفقهاء")، توفي سنة تسع وأربعمـائة، ، وقيل : سنة اثثتي عشرة وأربع مئة .
r.r-r.l/iv السر

Y Y أحمد بنُ محمد بن أحمــد بن غَالب أبـو بكر البَرْقاني : صـاحب
 والمحدثين، كان وُرِعاً عارفاً بالفقه، وله حَظ من عِلم العربية .

r ـ أحمد بنُ محمد بن أحمد بن منصور العَتِي : الإمام، المحدّث،
الثقة، خرّج على (الصححيحين)" ولد سنة سبع وستين وثلاث مئة، وتوفي سنة إحدى وأربعين وأربع مئة
الس
؟ ـ الحسن بنُ محمد بن الحسن بن علِي الحَلاّل : الإمامْ، الحافِظ، ،
 وتراجم كثيرة، وُلِدَ سنة اثنتين وخمسين وثلاث مئة، و وتوفيّي سنة تسع وثلاثين وأربع مئة
090-09r/IV الس
ه ـ عبدالعزيز بنُ عليّ بن أحمد أبو القاسم الخيّاط، قال عنه الخطيب: (كتبنا عنه، وكان صَدوقاً، كثيرالكتاب") وُلِّ سنة ست وخمسين وتلاثمـائة، وتُوفي سنة أربع وأربعين وأربعمائة .
تاريخ بغداد .

Y ـ عُبيدالله بنُ عمر بن أحمد بن عثمان بن شَاهين : الشيخ، الصدمقَ، المعمّر، وهو ولد المصنفس، وراوي كتاب ("فضائل شهر رمضان . . .")، نوفي سنة أربعين وأربعمائة .
انظر مقدمة (فضائل شهر رمضان . . ." بتحقيخي .
ع ع - V الصدوق، تقلّد قضاء المدائن، وقِرْمِيْبِين، والبِّدان، وُلِلَ سنة خْمس وستين وثلاث مئة، وتوفي سنة سبع وأربعين وأربع مئة.

1 - م محمـن بنُ أحمد بن محمــل بن فارس بن أبي الفـوارس : الإمام؛ الحافظ، المحققّ، الرحّال، ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة ، وتُوفي سنة اثنتي عشّرة وأربع مئة. YY£ - YYr/IV الس
9 9 - محمد بنُ إسماعيل بن العباس أبو بكر المُستملي الور"اق: الإمام، المححّث ، الثقة، ولد سنة ثلالث وتسعين ومئتين، وتوفي سنة ثمانٍ وسبعين وثلاث مئة . ra. - rAn/ السير 17

- 1 ـ هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان الحفار: الشـيخ، الصدوق، مُسند بغداد، ولد سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة، وتوفي سنـة أربع عشـرة وأربع مئة .
r90-r9r/IV السير
مُصنغْـات ابــن شاهيـن :
قال ابنُ أبي الفوارس، عن ابن شاهين : "صَنَف ما لم يُصنُفه أحدُّه . قلتٌ : نعم. لقد أكثر ابنُ شاهين من التصنيف مع اشتغاله بـالوعظ، ولقد ضاع أكئر كُتب ابن شاهين، وبعضهها لا نعرفُ عنه شيئاً، وسأذكر هنا

بعضها، إذ ليس بالمُستطاع الإحاطة بكل ما صنف، فقد كاند
 |,التغسير الكبير . . .). .

1 ـ الأحاديـث الأنـراد:
وهو من محفوظات الظاهرية مجموع (•・ヶ/ム).
r ا الأمالي:
وهو من محفوظات الظاهرية أيضاً.
r ـ ـ تاريخ أسماء الثقات:
 الفـاضل / صبحي السـامرائي . ثم طبعـه الطبيب (! ! عبـد المعطي قلعجي لحساب دار الكتب العلمية سنة 7 •؟ ایهـ

ه ـ الترغيب ني الفضائل :
ذكره الحافظ في (المعجم المفهرس).
7 - التفسير الكبير :

وهو ألف جزء، وقال الذهبي : (وتفسيره في نَّف وعشرين مُجلَّداً كله بأسانيدر).

V وهو من محفوظات الظاهرية، مجموع (گ (IT) .
1 - الضعفاء:

ذكر السامرائي؛ أنه توجد منه نسخة في مكتبة سيدي يوسف في مراكش .

9 - فضائل شهر رمضـان وما فيه من الأحكام والعلم وفنضل صوّامه والتغليظ على من أفطر فيه متعمّداً من غير عُذرٍ :

وقد وفتني الله تعالى لتحقيقه ، وهومن منشورات دار المنار بالزرقاء ـ الأردن. .
-
وهو من محفوظات الظاهرية، مجموع (T/IV).
11 - ما اجتمع عندي من الأحاديث التي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة رجال :
وهو من محفوظات الظاهرية، متجموع (1•V).

ويقع في ألف جزء وثلاث مئة جزء.
:
ذكره المصنف في ناسخه في أكثر من موطن .
§ ـ ـ كتاب الأكابر عن الأصاغر في السن :
ذكره في "الناسخ" .
10 ـ كتاب الجنائز :
ذكره في " (الناسخ") .
17 ـ كتاب المناهي:
ذكره في (الناسخ) ص. : \& . .
IV ـ ناسخ الحديث ومنسوخه : وهو كتابنا هذا .

> (1^ ـ كتاب في أسماء الصحابة: الحافظ في (الإصابة) وأفاد منه(1)
(1) دصنادر ترجمته:

Y Y
§ I- 1






1- سير اعلام النبلاء 17 ـ
1AY/V
O 0 Erq/r

rar - 11



وصفت النُّسْنُ الـخَّية

1 ـ نسخـــة باريــس :
تحت رقم (VIN) وهي تقح في YV ورقة من وجهين، وعدد الأسطر (YV) في كلٍ صفحة، وعدد كلمات كل سطر (9 أو • (1) كلمات تقريباً.

والمخططوط ناقص من أوله، فهو يبــأ من عند قـوله: "ايبـول مستقبل
القبلة . . ." أي: من السطر الأخيرمن ص غ^من المطبوع . ومن أجل هذا السقط؛ اعتبرتٌ النسخة التالية هي الأصل .

وأما عن صحة هذا المخطوط: فهو وإن كان ناقصاً إلا أنـه صحيح، ويندر فيه التحريف والغنط.
وخطها: واضح مقروء، وهي نسخة مقابلة كما أُتِتَ ذلك في مواطن من الهامش .

ولما كانت النسخة ناقصة من أولها، فلم نعـرف سندها إلى المصنف، ، ولكن جاء في آخر ورقة من المخطوط سماع وسنذكره إن شاء اللّ تعالى . وناسخ النسخة : هو عبدالله بن إبراهيم بن يوسف الأنصاري المصري . وتاريخ نسخها: سنة \&V هـ هـ. وجاء في آخرها ما يأتي :
آخر كتاب (الناسخ والمنسوخ") والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً

وصلى الله على سيلنا محمــل النبيج وعلى آله وصحبـه وسلم تسليماً دائمــاً مضهاعفاً أبداً .

وبالإسناد(1) قال القاضي ابن الأخضر : سمعت أبا حثص بن شـاهين
يوماً يقول : حسبت مـ اشتريتُ به الحبر إلى هذ.ا الوقتت فكان سبع مئة درهمم .
قال القاضي : اوكنا نشتري الحبر أربعة أرطال بلرهمه").
 ثقة يشبه الشيوخ إلا أنه كان لحاناً رحمه اللّ وإيانا"). هنه الحكاية ليسـث في رواية ابن الطباخ حرسه اللّه

كتب لنفسه، ثُم لمـن شاء الله عز وجل . العبد الفقير إلى الله سبحانه عبدالله بن إبر اهيم بن يوسف الأنصاري المصري النقاش نفعه الله . واتفق الفراعٌ من نستخه بمصر حرسها الله في يوم الجهعة العشرين من جـمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمـسى مئة . وجاء في آخر النسخةة السماع التالي : قُرأتُ جميُ ناسخ الحلديث ومنسوخه هذا تأليف أبي حفص بن شاهين على الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المّبارك بن علي بن الحسين بن الطباخ رضي النه عنه من أصل سماعه بالحرم الشريفن بروايته عن الشيخ أبي الحسين علي بن أحما بن عبداللّه بن بكار الوِقاياتي سماعاً منه في جمادى الآخرة من سنة إحلى وعشرين وخمسر مئة بمسـجله في الجانب الشُوقي من بغلداد عنل (1) أي : إسناد النسخة الذي ذكر في أولها ولم نقف عليه بسبب ضيـاع الأوراق الأولى من هذه النسخة، وإن كـانت من نفس طريق النسخـة الأخرى كمـا سيأتي عنــد وصفها.

مشرعة الصبّاغين، بروايته عن أبي منصور الخياط، عن أبي بكر بنِ الأخضر،
 وخمس مئة، وفيها مات رحمه اللّ .

وكتب
عبدالشّ بن إبر اهيم بن
يوسف الأنصاري المصري
حامدأ ومصليأ

- Y نسخــة رشيـد :

تحت رقم •O/IY وهي ضمن مجموع وهي آخر رسالة في المجموع،
 وعدد كلمات كل سُطر يترآوح بين • ـ ـ با كا كلمة.

وهو مخطوط كامل - اللهم إلا ورقة واحدة سقطت أثناء التصوير وكرر تصوير ورقة أخرى ـ ولذلك اعتمدته أصلًا في النسخ

وهذه النسخة خطهها نسخي جيـد وواضح، وهي نسخـة مقابلة أيضـاً ومصححة، ولكن يبدو لي أن ناسخها ناسخ محترف، ولذا كان يخطىء في الأسماء(1) كثيراً دون أن يميز .

وناسخها : هو عبدالملك بن إبراهيم بن بهمان الأرْموي .
وتاريخ نسخها: سنة 0 • هـ هـ
ولّهذه النسخخة سنذه
(1) وخصوصاً أن نسخة باريس لم تصلني إلا بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب، فكنت الاتي من العناء الكثير في إقامة التحريفات الواقعة في هذه النسخة.

وجاء في آخر هذه النسخة ما يأتي :
تم كتاب "الناسخ والمنسوخ"، بحمد الله وعونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمععين.

وقع الفراغ منه في العشر الأول من شهر الله الأصم رجب بمدينة مصر حماها اللة تعالى مع سائر بـلاد المسلمين سنة خحمس ونتمائة.

كتبه
عبدالملك بن إبراهيم بن بهمان الأرموي،

ولوالديه ولحميع أمة محمد عليه اللـلام
بالمغفرة والر ضوان .

وهذه النسخة قد قسمت إلى سبعة أجزاء، وفي بداية كل جزء ذكر سند
النسخة، وقد أبقيت على كل ذلك.
وهناك نسخ أخرى ذكرها سزكين في (اتاريخ التراث)، ! YO•/ / ولمم أتمكن من الحصول عليها، سائلاً المولىى عز وجل أن ييسر ذلك.

عَملي في الكتاب، ومنهج التحقيق

بعد أن تم نسخ الكتاب عندي ؛ قمت بما يلي :
ا ـ قابلت المنسوخ مقابلةً دقيقةً مع النسخة الأصل، استدركتُ فيها ما سقط أو حرف أثناء النسخ، ثم قابلت المنسوخ بعد ذلك مع نسخة باريس، إذ وصلتني في وقت متأخر كما ذكرتُ آنفاً. r - r وضعتُ كلَّ زيادة من نُستة باريس بين معكوفين [ ] ، ولم أنبه على ذلك في الهامش، وأما ما كان غير ذلك نبهت عليه. r ـ ـ أثبت الفروق بين النسختين في الهامش، ولم أهتم بإثبات ما كان خطـأ جلياً.

؟ - ترجمت لشيوخ المصنف، وأحلت إلى مصادر ذلك، وما فاتني من
شيوخ المصنف إلا القليل.
ه ـ قمتُ بضبط الأعـلام، والكُنى، والألقـاب بــالحـروف وأحيـانـأ
بالحركات معتمداً في ذلك على أصح الكتب وأوثقها في هذا الباب. 7 - قمت بضبط النّص بما فيه من الأحاديث وكلام الدصنف بالصورة

التي ترى الكتاب عليها .
V
بحالها طبقاً للقواعد الحَديثية .
^ ـ قمتُ بالتعليق على بعض المسائل الفقهية مراعياً في ذلك اتباع ما صح به الدليل، وناقشتُ المصنفَ في بعض ما أورده من تضايا. 9 ـ كتبت مذه المقدمة، وصنعتُ الفهارسَ التي تسهّل على القارىء الإفادة من هذا الكتاب.

 يُقدموا لي النصح فيما يعنّ لهم من ملاحظات، وستكون موني مون تقديرٍ وعناية،
 صلى اللّ عليه وسلم. وفي الختام أرى لِزامأ علي" أن أتَدْمَ بخالص الشكر إلى من كانت لها
 نقد قامت بتوفير الجو المناسب للبحث والتحقيق، كما قامت بنسخ الكتاب بخطها المليح، ونسخ جُل الهوامش، كما وأنها شـاركتني أيضأ في مقـابلة المنسوخ بالمـططوط، فجزاها الل خيراً، وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها.

وسبحانك اللهم وبحمدك . وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين.

وكتب
أبو الفداء المنصوري سمير بن أمين الزهيري
عفا الها عنه

عمان في
r| p $19 A v / / 1 / / r$

- $\rightarrow$ -
 ر




الورتة الأولى من نسخة رشيد




كرا
 10 Now




# نابهـخ المكيـث وهنسنوخـه 

## تــٔليــف

الشنيخ الإمام العالم أبي حفصن
عمر بن أحمدل بن غثمان بن شاهين

رحمــــه اللـــه

حققه، وخرج أحاديثه، وعلق عليه

سمير بن أمين الزهيري
ابتــداء الأول

روايـة القـاضي الأجـل أبي بكـر محمــد بن عمـر بن محمــد بن إسماعيل بن الأخضر الداودي عنه.

وعنه الشيخ الزاهد المقرىء أبو منصور محمد بن أحمد بن علي البغدادي .

بلسه الله اللرحمهن اللرحيمر


أخبرنا أبو منصور دحمد بنُ أحمد بن علي الزاهد الخيـاط البغدادي ،


 شَاهين، فأقَّ به عشيةَ الخميس الثامن ذي الحجحة سنة خمدس وسبعين وثلثمائة قال : 1 ـ أخحبرنا الحسنُ بُُ أحمد بن الربيع الأنماطي، أخبرنا عُمر بن شبة،
 عبدالرحمن بن البيلماني (r)، عن أبيه.

كنسخ القُرآنِ)"
(1) ثقة مترجم في آتاريخ بغداده r/ الخميس السابع من شوال سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فتكون رون روايته لهذا الكتاب قبل موته بشهور .
(Y) تحرف في (الأحل" إلى : هالسلماني" .
(Y) حديث موضوع، وله علتان :



Y Y Y Y خاللد بن خَلِيَ قال : أخبرنا أحمد بنُ خالد الـوَهْبيُ قال : أخبـرنـئنا محمـد بنُ إسحاق قال : قال الزُّهري : كانوا يَرَوْنَ أن آخرَ الأمرينِ مِنْ رسُول, اللّ رُّهِّهُ هو

الناسخ للأوَّلِ (1)

- r
 عن أبي رزين البرقشي قال: سمعت الزهريَّ يقول : أعيا الفقهاء وأعجزهم أنم

=

 حديث كلها موخوعةها .



 مناكير، لا يتابع في حديثها .
وقال ابن عدي : اوكل ما روي عن ابن البا البيلمانيٍ فالبلاء فيه من ابن البيلماني، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد بن الحارث هنا هـا فجميعاً ضيعيان : محمد بن الحارث، وابن وابن


 أخرى في كتاب الخازمي .
(1) إسناده حسن .
 (Y) رواه الحازمي في مقدمة الاعتبار).

قال : أخبرنا ضَمْرة، عن عباد بن كثير قال : كان أعلمهم بناسخ حديثِ رسول, اللهُ بُّهُ ومنسوخه إبراهيمُ النخعي

## البابُ الأَوَّلُ مِن المنسوخِ

 وهـو مِن الطَّهـارةِ



 النبيَ رِّ⿰亻⿱丶⿻工二又 فسألُّهم؟ نقالوا مئلَ ذلك عن النبي＂
r－r ح r r

 الجُهني

 وقال الدارقطني ：（اثقة، جليل، إمام من الأئمة، نبته، （r）إمناده صحيع

والحازمي (ا ر) بتحقيقي من طريق حسسن المعلم بهذا الإسناد .

أنه سألَ عُثمان بنَ عفّان رضي اللَّهُ عنه عن الرَّجُلِ يُجامع، ولا ويْ يُنزل


فسالتُ عليًا عليه السلام؟ فقال مثل ذلك(1)


 أخبره، أن زيد بن خالدٍ الجُهني أخبره أنه.

سأل عثمان بنَ عفان رضي الله عنه قال : أرأيتَ إذا جامعَ الرجلُ امرأَتُّهُ

 والزبير بن العوّام، وطلحة بن عُبيداله، وأبي بن كعٍ رضي اللّ عنهم فأُمُوْا بذلك()


 بهذا الإسناد.
(Y) مو الحافظ أبو بكر بن ابي داود.
(r) ومحمد بن خلف الداري كتب عنه أبو حاتم ولم أر من وثنه، وكلامما فال عنهـا الحانظ رمعبول. .
 ابي كثير به.
 يقولُ: الماءُ مِنْ الماءٍ 11).
 عبداله بُن وَهُبٍ قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن ابنِ شهاب حدئهُ ، أن أبا سَلمة حدئه.

(r) ${ }^{(r)}$

قال ابنُ شهاب: وكان أبو سَلمة يفعل ذلك.
قال ابنُ شهاب: حدثني عبدالرحمن بن عبداله بن مكمل، أن سعد ابن
أبي وقًاص كان يفعل ذلك.


 قال ابنُ شهاب: وفعلَ ذلك عبدالملك بن مروان مرةً .

 رجاله ثقات).
رواه ابن أبي شيبة $19 / 1$ حد حثنا ابن عيينة بهذا الإسناد.


7 ـ حدئنا محمد بنُ هارونْ بن عبدالش الحَضْرمي، أخبرنا إسحـاقُ بنُ 'أبي إسرائيل قال: أخبرنا إسماعيل بنُ جَعْفر، عن شَرِيك، عن عبدالرحمِن بنِ أبي سعيد الخدري .


 الرجل يَعْزلُ(1) عن امرأتِهِ ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال: (الماءُ مِن الماءِي|"(ا)، V قال: أخبرنا الحجاج، عن رِشدين بن سعد قال : حدثنا حَيوة، عن عقيل، عن الزُّهري، عن أبي سُلمة .
 1 - حـدثنا أحمـد بنُ إسحاق بن بُهلول تـال: حدثنـا /أبي إسحاق بُن البُهلول قال: حدثني أبي البُهُهُول، عن إبراهيم بنِ عُثمان، عن الأعمس، عن ذَكْوان أبي صالحٍ



(1) كذا في الإصل، وفي صحيح مسلم وغيره ( (Yعجل) .

(r) آ حديث صحتح، وهذا إساد ضيفيف.
(£) (إسناده ضعيف جداً، إبراهيمبم بن عثمان (امتروك). .

9 - حدثنا محمد بنُ الحُسين بن حميد بن الربيع قال : أخبرنا عُمر بن شَبَّة قال : أخبرنا أبو حُذيفة قال: أخبرنا سُفيان، عن الأعمش، عن ذَكْوان.



- • ـ حدثني أُبي رحمهُ اللّ قال : أخبرنا محمد بنُ سُلمـان البَاغنـدي قال : حدثنا أبو نعيم قال : أخبرنا أَبو إسرائيل المُلائي، عن الحكمم، عن أبي صالح,

 عـجل أحدُكم أو أقحط، فالا يَغْتسل"(1)

11 - 11 أسامة الحلبي قال : أخبرنا يعقوب بنُ كعب قـال: أخبرنـا أبو مُعـاوية، عن الأعمش, ؛عن إبراهيم التيمي .

=









القَواريري قال : أخبرنا حماد بنُ زيدٍ قال : أخحبرنا هِشام، عن أبنيه قال: بلغني عن اُبي أُيُوب الأْنْصاري حـــُ ويث وهو بـالُّوم قـال : فلقيتُ أبا

世

إبراهيم /قالا : أخبرنا يحيه بن سعيد، عن هشام بن عروة.
وحدثنا عبدالله بنُ محمدٍٍ أيضاً قال : أخبرنا يعقـوبِ بنُ إبراهيم قــال : أخبرنا أبو مُعاوية، عن هشام .
وحدثنا عبدالهّ أيضاً قال : أخبرنا أبو سعيد الأشَّ قال : أخبرنا أحمد بنُ (Y) ${ }^{\text {(Y) }}$ عن أُبيّ بنِ كعب قالل : قلتُ: يا رسول اللها أرأيتَ إذا جامعَ أحدُنا، فأكسلَ فلم ينزلْ؟ قال : "يَغْسل ما أصابَ المرأَةَ مِنه، ويتوضًّأ ويُصلًّي"، قال :


حديثه، عن 'أبي سعيد الأشج (ل).
= من مراجع، وهو.غير الذي ذكره ابن حبان في „المجروحين")، والذهبي في (الميزاذه،

 الحافظ في (التلخيص" (/ عץ| لابن شـاهين في ناسخه، ، وسكت عليه. (1) إسناده صخيح



 قال : أخبرنا عبدالرَّزَّاق قال : أخبرنا الثَّوريٌّ، عن هِشام بِن عُروة، عن أبيه، عن أبي أيوب.


1 10 حدثنا عبدالله بنُ محمد قال : أخبرنا زُهير بن محمل قال : أخبرنا عبـدألرزاقَ، عن مُعْمـرك عن هشـام بنُ عُـروة، عن أبيـه، عن أبي أُــوبِ الَّانْصْاري .

عن أُبيّ بنِ كعبِ أنه قال : يا رسول اللهُ ! أحُُنا يأتي امرأتهُ . ثم يكسل

17 - حدثنا عبدالله بنُ محمدٍ قال : أخبرنا الحسن بنٌ أبي الربيع قال :
أخبرنا عبلالرزاق، عن ابنِ جُريج ، عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب قال :



يَعقوبِ بنُ إسحاقٌ الحضرمي.
وحدثنا عبدالله أيضاً، أخبرنا إبر اهيم بنٌ هاني قالل: أخبرنا/ حجَّاج بن
(1) إسناده صحیيح، وهو مكرر.
(Y) إسناده صحيح . وهو في (مصنف)" عبدالرزاق (Y09) . (r) (r) إسناده صحيح. وهو في (هصنف" عبدالرزاق (Q०V) .

الدمنهال قالا: أخبرنا حماد بنُ سلمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن أبي

(1) الطّهُهُ (1)

1^ ـ ـحدثنا أحمد بُنُ يُونس التطيعي قال : أخبرنا محمد بُنُ شَاذان قال :

 رخصةً في أوَّل, الإسلام، ، ثم إِحكام الأمر، ونهى عنه (ا)
 محمد بنُ عُبيد بن عُتبة قال: : أخبرنا محمد بُنُ عبد الهُ الأنصاري عبدالهّ بنُ الوليد، عن سُفيان، عن يَحِيى بن سعيرٍ، عن محمودِ بنُ لبيد.


> (1) إسناده صحتح .

ورواه بن أبي شيبة 1/ / •9 من طريق حماد بن سلمة بهـ




للحازمي (9 و • 1).

وتال الحانظ في nالفتح" \/rav: اووفي الجملة هو إسناد صالح لان يحتج به، وهو
صريح في النـخـ .


(1) كعب قبل أن يُموت

أخْبرنا طلحة، عن أبي سعٍٍ (Y)، عن عكرمة.




قال: : أخبرنا علي بن خَشْرم قالٍ : سمعتُ الفضنل بن مُوسنى يقول : دخلتُ أنـا

 عليَّ وأنتَ في بيتَكَ، فكيفتَ إذا دخلنَ عليَّبَ فلما خَرجْنا قال أبو حَنيفة : إن الأعمشُ /لم يصمْ رمضـان وَّطّ، ولم يغتسل من جنـابته! قـال عليٌ : فقلت للسيناني : أي شيء أزاد بذلك؟ قال : كان الأعمشُ يرى: پالماءُ مِن الماءِ"

ويتسُّر بحديثِ حُذيفة) (غ)
(1) إسناده حسن.
(r) تحرف إلى : أبي سعيد.

عنه الحافظ (ضعيف مدلس)" . ورواه البزار (YYA).

 قال : هو النهار إلا أن الشُمس لم تطلع. ورجاله ثقات: غير عاصم بن بهدلة، وهو حسن

## باب النـخ لهذا الحديث


 سعيّا بنّ المسيب قال :

جاء أَبو مُونى إلى عائِشة رضي الثه عنها ففال : إنّي أريدُ أن أسألكَكِ،




 سعيد بن المسيب.
 أنه: إقرب النهار):

(Y)

 g६/ 4 وثال الترمذي : "احسن صحيح" . وللحديث طريق أخر .





_ Y\&
الفِرْيابي، عن سُفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيبب.


Y Y Y حدثنا عبداللّ بنُ محمد البغوي، حدثنـا داود بن رشيد، حـدثنا
وكيع، عن سُفيان، عن علي بن زيد بن جذعان، عن سعيد بن المسيب.

ما يَرى الرَّجلُ؟ فقال : (اليس عليها غُسل حَتَى / تنزله" قال : فكأنما الرجل ليسَ
عليه غُسل حتى ينزل(ب)
Y7 ـ جدثنا عبداللّا بُُ سليمان بن الأشعث ـ وما كتبته إلا عنه ـ حدثنا
(1) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(Y) حديث صحِحِ، وهو مكرر ما قبله (Y)

الإسناد، وعلي ضعيف.
ولكن تابعه عطاء الحر اساني

 لم شاهداً صحيحاً من حديث أم أم سلمة .

لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: انعم إذا رات الماء|| . .

أحمد بن محمد بن عمر اليماني، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا شعبة، عن
يونس بن عبيد، عن الحسن [عن أبي رافع] (1).

 ينزل"ه هن حديثُ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ما كتبناهُ عن أحرٍ. إلا عن عبدالله بنِ سُليمان رحمه الله (r)

حــنثنا عبـداللُ بنُ سُليمان، حـدثنا يعقـوب بنُ سُفيان، حــثنا
 خَديج أخبره.

 فسأله؟ فقال : يا نبي الله! سمعتٌ نداءكُ، وأنا على امـرأتي فقمتُ قبل أن أن


(1) سقط من الأصل.


 (7) والحمد له أولأ وآخراً ألـ
 طريق آخر، انظر لذلك شالاعتبارش للحازمي رقم (11) .
_ YA
حدثنا أبو حمزة، حدثنا الْحسين بنُ عمران، عن النُّهري قان : i.

سألتُ عروةَ، عن النَي يُجامع فلا يُنَّل؟ فقال: ترلَّ يعني وأمر الناس


(1) ذلك، وأمرنا بالْغسل
(1) إسناده ضعيف، وهو مخرج في „الاعتباره (£) (1)، ومع هذا فقد قال الحافظ الحازمي رحمه اللّه : اوعلى الجملة الحديث بهذا السياق فيه ما فيه، ولكنه حسن جيد في الاستشهاده).

حديـ آخر من المنسوخ

Y4 - حلثنا أبو الحسن شعيب، عن محمد الزارع ـ أملاءً يوم الجمعة
سنة ثمان وثلثمائة ـ ححثنا محمد بن أبي معشر المدني ، أخبرني نافعُ

(1) (1)
(Y)

ذلك أتُّهم كانوا يأتُون من أعمالِهم، فيعرقون، وتكون منهم الرُّوائِحع ،


(1) حليث صصيح، وتد خرجته في كتاب „الجمعة. وفضلهاه لأبي بكر المروزي
(Y) وحكى الحافظ مئل ذلك عن ابن الجوزي ورده، والحق أن مذهب المصنف مذهب غريب، والأدلة التي عارض بها خديث ابن عمر لا تنهض أبداً دليلًا عنى فا انـا ادعاه ابن شاهين، .وابن الجوزي من النسخ، وإنما للعلماء في ذلك أقواله، وقد فصلنا القول في هذه المسألة في تحقيقنا لكتاب (الجمعة)" للنبسائي رقم (YA) .



r.
 عبداله البربري، حدئنا أبو حنيفة، عن أبان، عن أبي نَضْرة.
 أَحسن، ومَنْ تَرَكَهُ فند أَحْسَنَ||(1)،

قوله : (اومَنْ تركَهُ فقد أحسنه" زيادةُ غَرِيبة، لا أعرِفِهُا في غيرِ هذا

 قَبِلَ الُُخصصةَ في تركِ الغُسل ولعلَّه أنه منسوخ
 يُعمل بعزَائمدهِ|)(\$)
(1) إسناده ضعيف جلدأ، أبان: هو ابن أبي عياث قال عنه أبو حاتم فيما نتله عنه
 بسوء الحفظه وتركه أبو زرعة، والنسائي وغيرمما، وأبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت وأمل العلم على تضعيفه من جهة حفظه.
وفي الحديث هذا زيادة غريبة كما فال ابن شاهين، وقد صح الحديث بلفظ آخر كما تقدم في التعليت اللـابق، وغير مستحسن من المينـي عنله، ولكني لاحظت أن ذلك مـا يحرص عليه ابن شاهين وسأنبه على ذلك إن شاء الش تعالى كلما مر . واله نسال التوفيت. (Y) ومو حـيث صصتح.

حديثُ آخر من المنسوخ

ا ا ـ حــنثـا عبـُُالهُ بنُ سُليمـان بن الأشُعث(1)، حـدثنـا محمـد بنُ عبدالرحيم ـ يعني البرقي ـ وجعفُرُ بنُ مسافر قالا : حدثنا عمرو بنُ ألبي سَلمة، حدثنا زُهير، عن العلاء، عن أبيه.

حَمَلَهُ/ فليتوضًاًْ (r)




(1) عبداله بن سليمان بن الأشعث: هو الإمام العلامة الحانظ أبو بكر بن أبي داود.


 عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وليس بمحتونوظ.






العجمي ، حلثنا الحسين بنُ محمل بن سعيل ألمطبقي ، حدثنـا ابنُ زنجويـه قال : حدثنا عبدالرَّزَّقَ، أخْبرنا ابنُ جُريج ، عن سُهيل، عن أبيه .




 وخرف، والقاعدة في هذا أن من كان سماعه منه قديم فهو يعتد به ومن كان سما وناعه متأخر

 كبر وخرف والثوري إنما أدركه بعدما خرف، وسمع منه أحاديث منكرات، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرفا" . قلت: يتبين من هذا أن سماع ابن أبي ذئب منه صحيح كما هو الحال هنا وبهذا

يتبين لك صحة هذا الطريق لذاته .

(TQ/r (
(1) (
 محمد بن عبذالملك؛ وهو والعجمي ثـقتان من رجال التهذيب، وعبدالرزاق ومن فوقه على شرط مسلم .
ورواه عبدالرزاق


 أبي صالع نهذا الإسناد.
 بالبقسرة، حدثنا أبو بحر البَكْراويُ، حدثنا محمد بنُ عَمرو، عن أبي سُلمة .

حَمَلْهُ فَلْنِتوضَّأْ
=

 معترض .
وأما عن إعلاله للحديث بالموقوف، فسياتي بيان ذلك في الطريت الآتي إن شاء الل تعالى
تم إن سهيل بن أبي صالح لم يتفرد به عن أبيه فقد تابعهما القعقاع. بن حكيم . رواه البيهتي ا/ / •r من طريق محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي
 قلت: وهذا سند حسن على شرهـ شرط مسلم.

 صالح، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة به هـ

 يكون سمعه من إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، ومن أبي هريرة مباشثرة (1) إسناده ضعيف؛ لضعف أبي بحر البكراوي، واسمه: عبدالرحمنز بن عثمان، لكنه توبع عليه .
ورواه ابن حزم
 هحما بن عمرو به .
 وأقول: نعم أكثر الناس الككلام في محمـل بن عمرو، لكن هنـاك أيضاً من مشــاه وأخذ بحليثهه وأهل العلم استقروا على أن حديثه حسن. .وهذا أعدل الأقوال إن شـاء الله تعالى .

O - حدثنا إبراهيم بن عبداله الزَّبيبي(") ، حدثنا محمد بنُ عبدالأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بنُ سُليمان قال : سمعتٌ مححمداً، عن أبي سَلمُ، عن أبي هُريرة؛ أنه قال : مُنْ غَسَّل مَيِّتاً فليغتسلُ، ومَنْ حَمَلَهُ فليتوضًاً،

ومَنْ تَبَع جنازةً فلا يجلس حَتِّى تُوضع . هكذا حدثناهُ موقوفاً(r)
 المِنْهَال، حدثنا حمّاد بُنُ سُلمة.

حذثنا يحيى بُُ محمد، حدثنا أحمد بنُ منصـور، حدثنـا أبو سُلمـة، ، حدثنا حماد بنُ سلمة. .

والغُسْلُ على مَنْ غَسَلَها)|"(ب)
(1) نسبة إلى بيع الزبيب، وانظر „اللباب" (Y)
. إسناده حسن (Y)
ورواه البيهتي Y/ Y/ Y






 (r) هكذا وقع هذا الإسناد، وفيه نقص لا محالة ؛ لأن حماد بن سلمة لا يروي عن

أبي هريرة كما هو معروف الـ تُم وجدت ابن حبان روى الحديث (V01) فقال : أخبرنا الحسن بن سفيان وأبو يعلى قالا : حذئنا إبراهيم بن الحجاج السامي، حدئنا حماد بن سلمة، عن سهيل بن أبي صالح، =

ـ rv حدثنا محمد بنُ مِنهال، حدثنا يزيد بنُ زُرَيْعِ، عن معمر، عنُ أبي إسحاقّ ، عن أبيه .


## =



أبيه،

 له إحدى عشرة طريقة في (مختصر السنن")، وقال: "وهذه الطرق تدل على أن الحديث محفوظ.


ويشهد له حديث حذيفة الاتي، وحديث عائشة الآتي بعد باب أيضأ.
 بقوله: أبو إسحاق تغير بآخره، وأبوه ليس بمعروف في في النقل الـن
 إسحاق الفقيه: خبر أبي إسحاق، عن ابيه، عن حذيفة ساقط، وقال علي بن المديني :
يبّت فيه حديثه، .
 يبين غلطهر.



نلت: وعلى أية حال فهو لا بأس به في الشواهد.

وأما عن الناحية الفقهية فسياتي الكلام عليها في آخر الباب الآتي إن شاء الثا تعالى

الحديثُ في نسخ, هذا الحديث


 ميتكم غُسـل إذا غسلتموه، وإن ميتكم ليس بنجسر، فبرِ فبحسبـك أن تغسلوا

أيذيكمب|()

 عكرمة.
(1) في الأصل : الهمذاني .
(Y) (Y) إسنادهحسن، عمرو بن أبي عمرو فيه كلامم، واختار الذهبي في (الميزان)، أن حديثه

صالح حسن .
ورواه الحاكم





 ( ( .r9A/\&

عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ليس عَليكُم في ميّتُكم غُسلُ إذا غَسْلُتُموه، إنَّ
 هذا الحديث موقوفاً على ابنِ عبًّاسِ
(1) إسناده حسن، وأبو سلمة: : هو منصور بن سلمة، وانظر ما قبله. ورواه الباه البيهتي

 جماعة من أهل العلم من الصحابة : بوجوب الغسل، وقال آنرون : عليه الوضوءء، وقال
 هريرة المتقدم، ولعل حجتهم في ذلك حديث ابن عباس هذا كما هو صنيع المصنف هنا رحمه الشا
 وأجاب عن حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث يقول: وليس فيه إلا










 جمح به بين مختلف هذه الأحاديث.


حديث آخر من المنسوخ

- ع ـ حَدَّثناعبدالله بنُ مححمد البغـويٌ قال : حـدثنا أبـو بكر ابن أبي شيبة .

وحدثني عبدالله بنُ محمدِ بن زياد(1) قال : حدثنا عليٍ بن حربٍ قالا :
 عن طلق بن حبيب، عن عبداللهّ بن الزُبير .

أربعة: الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت||()

حديـث آخر من المنسوخ
§ ـ ـ حدثنا محمـد بنُ غَسَّان بن جبلة العتكي بـالبصرة قـال : حدثنــا
محمد بنُ معمر قال: حدثئنا عمير بن عبدالمجيد أبـو المغيرة الحنفي قــالل: حدثني صبيح أبو الوسبيم قال : سمعت عفية بن صهيان يحدث.
(1) إمام حانظ، له ترجمة في الالسيره (10/10/10.
 (التقريب)، وزكريا: مدلس وتد عنعن .

 طريق مصعب بن شيبة بهذا الإسناد.


§Y ـ ـ حدثنا أحمدل بن يونس القطيعي قال/ : حـدثني زكريـا بنُ يحيى
قال: حدثنا يحيى بنُ يونس قال : حدثنا عبدالعزيز بن الخطّاب، قال: حدثّنا
مندل، عن محمد بنُ عُبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه .


الحديث ني نسخ ما مضى من الأحاديث ني الغسل كله
凹 قال : حدثنا عليُ بن سعيد بن مَسروق قال: حدثنا المُسيب بن شَريك، عن عُبيد المكتب، عن عامرٍ، عن مسروق.
(1) خعيف.

 ورواه البزار (ه^) (T^) من طريت مِندل به .
 فأما حديث الفاكه :


وفي سنده يوسف بن خالد السمتي، وهو ("كذاب خبيث من فقهاء الحنفية|". وأما حديث ابن عباس :
 وفي سنده جبارة بن المغلس كذْبه ابن معين، وفيه آخر ضالخع
 "فائدة : قال الْبزار: لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديئاً صحيحأه. .

ز ذبحِ

ولكن أُجمع أكثُ الناس علمى ‘ٔن الأحاديت التي ذكرنا في الْغسل منسوخة ، وأن ورضو الُْسل هو مِن الحنابِة والحيضي والنفسناء .
\&


§ 0 - حدثنا أحملِ بٌ أبي ${ }^{\text {أه }}$ ابن عصمهة.


 . الميزانه
ورواه الـدارقطني § §
 مسروت، عي علي به :
وهذا إسناد أوهى مـن سـابقه، فنيه المُسيب بن واضضح ضعيفـ، وكذلك عتبـة بن


وتابع المسيب بن شُريك الحارث بن نـههان.

(Y) (Y

عن ابن عمر قال : كانتِ الصلاة خُمسين، والغُسل من الجنابـة سبع


جُعلت الصاة خمساً، والغسل من بالجنابة مرةً، والغُسل من البول مرةً (1).

حذيث آخر مما نسخ

7 7
القواريري، حدثنا معاذ بن هشام/ حدثنا أبي، عن قتادة ، عن عروة بن الزبير،


وضوءه للصh(1)

الحديــث في خلافــه

EV محمد بنُ سُليمان، حـدثنا حِبّـان بن عليّ العنّي، عن الأعمش، عن أبي

إسحاق، عن الأسود. .

الغُسل (r)
(1) رجالة ثقات.

- (Y)


النهبي . وقال الترمذي : حسن صحيح
 الوَرَّكَاني، وأبو, الربيع الزَّهْرْني، وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبية، قالوا : حدثنا شَريك، عن أبي إسِحاق، عن الأسود.

(1) الُُسل

 أَبان بن تغلب، "عن عكرمة.


$$
\text { مِنَّا، }{ }^{(r)}
$$



(1) حديث صحيح، وهو مكر ر ما قبله .


بشير : ضعيف .

 الإسناد.
وقال ابن عذي : (اغريب جداً عن الوليد، وإن كان قد حدث به غيـر سليمان بن
وله طريق آخر، وهو واهٍ أيضاً:

 فقط، ولا ينوبُ الغُسلُ عن الوضُوءِ.
 إلا أن يُحِيثَ بعد الُُبِّل حادثةً تُوجب الوضوَّ


 أبيه، قال:

 فقال لي : إنها تُقولُ: إنه كان يغسلُ يَّهُ قبل أن يُدخلها الإناء ثلانَّ مرّاتٍ
 خللَ الشَّعر بيدهِ، ثم يقومُ فيفيض عليه الماءَ قالت: وكانِ يكثر الاستنثارَّا(1) .
(1) إسناده ضعيف، خالد بن يوسف السمتي، ضعيف، وأما والده نهر اكذاب من نقهاء الحنغية!!"، وعمر بن أبي سلمة في حنظه شيء





حديث آخر في غسل المرأة مع الرجل معاً

1 01 حدئنا أبو عَوانة، عن داود يعني الأَوْدي عن حميد بن عبدالرحمن، قال:



بفضل , المرأتِ، وليغترفَا معاً (1)
or or
حدثنا زُهير، حدثنا داود الأودي، أن حُميد الحِميري، حدثهم قال :
 هريرة فما زادني على ثلاث كلمات، قال: قال رسول اللهُ بَّهُ : الا يغتسـل الرجلُ بفضل, امرأتِّهِ، ولا تغتسل , بِفْلِّهِ، ولا يَبْل أحدُّكم في مُغتسله، ولا (r) ${ }^{\text {(r) }}$
ror ـ حدثنا أحمد بنُ يُونس، حدثنا إبر اهيم بنُ إسحاقِ حدثنا هارون بنُ
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف داود الأودي : وهو داود بن يزيد بن عبدالر حمُن .

(Y) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله

ورواه أبو داود (M) من طريق زهير بهذا الإسناد.

سُفيان، حدثنـا معاذ بنُ أســٍ حدثنـا عبدالعـزيز بنُ المـختـار، عن عاصمر
الأحول .

عن عبدالله بن سرجس، قال : نَهُى رسولُ الله بُنَّنُّ أن يغتسـلَ الرجـلُ
بفضل / المرأةِ، والمرأَةُ بفضل الرجُلِ ، ولكن يُشْرعانِ جَميعاً (1)
؟0 ـ حـدثنا محمـل بن علي بن حمـزة الأنـطاكي، حـــثـا أبـو أُميـة
الطَرسُوسي، حدثنا شاذ يعني 'بن فياض، حدثنا الحارثُ يعني ابن شبل، عن
أم النُعمان .

طَيْرْ ان
ـ ـ حدثنا العباس بنُ العباس بن المُغيرة، حدثنا الحسن بنُ مححمد بن
 سِماكُ بن حرب، عن عِكرمة.





(
ورواه ابن عدي في "الكامل"، $71 Y / Y$ /
(r) تحرف في الأصل إلى : (مسلم)".

قصعةٍ من الجنابة، فذهبَ النبيُّ يستحمّ في القصعةِ، فقالتْ : يا رسولَ الها ! لا
 ه - حدثنا أحمد بنُ إسحاقِ بن الُْهْلُول، حدثنا أبي، حدثنا سالم بن
 بنت أم سلمة .
 الحخميلة، قالت: القَطيفة ـ إذ حِضْتُ، فانسللتُ لاَخذ ثيابَ حَيْضتي، فَضَحِكُ
 صَائم، ويَغْتسلان من إناءٍ واحِدٍ

الخــلاف في ذلـك

ـ حدثنا الحسين بنُ القاسم بن حَفص العسكري، أخبرنا عليّ بن حـرب، حدثنـا القاسم يعني الجـرمي، أخبرني سُفيـان، عن سِمـالٍ ، عن عكرمة.

(1) حـيث صستح.
(Y) إسناده حسن (Y)



فقال : „إِنَّ الماءَ لا يُنجسِّه شيءُ"، واغتسلَ بفضلِ وضوئهِا/(1) . - OA حدثنا حامد بنُ سهل، حدثنا أبو غَسَــان، حدثنـا شَريـك، عن

سِمماكُ، عن عكرمة.

 منها، قلتُ: يا رسولَ الها إنها فضلتْ مني، قالت: اغتسلتُ منها، فقال :
(اليس على الماءِ جَنابةُ)، (r)
وقـال مالـك بن أنس، والليث بن سعد جميعـاً: لا بـأس أن يغتسـلَ بفضْلِها، وتغتسل بفضله إذا لم تجد ماء غيره.

وقال الأوزاعيُّ : يغتسلان إذا شرعا فيـه جميعاً، ولا يغتسـل أحدُ من فضل صاحبِه .
(Y) حديث صحيح، وهو مكرب.


هو - حـدثنا محمـد بُن محمد بن سُليمـان الباغنـدي، قال : حـدثنــا
 يحيى بنِ أبي كثير، عن أبي سلمة .


أحمد بنُ سعيد بن صخر، قال : حدثنا نَضْر بنُ شَميل، قالل: أنخبرنا زُوْح بنُ عطاء بن أبي ميمونة، عن أبيه عن أبي رافع .

النَّارُّ)
ا 7 - حدثنا الحسين بنُ 'أحمد بن صدقة، قال : حدثنا أحمد بنُ سعيد،
 حفصة، عن الزُهريِّ، عن عبّاد بن تميم.
(1) إسناده حسن. رواه مسلم (YOY).
(Y) في إسناده ضعف من أجل روح بن عطاء، لكن الحديث صحيح .

حدث ، أو ريح")
Y - حدثنا عبدالله بُّ سُليمان بن الأشعث، قال : حدثنا عبُّالملك برُ شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن جدي، قال حدثنا/ زيد بنُ جَبيرة بن محمود بن أبي جَبيرة الأنصاري ثم من بني عبـد الأشهل عن أبيـه جبيرة بن محمود.

 وسلمة على وضوءٍ، فأكلوا ثم خرجُوا، فتوضّأً سلمةُ . فقال له جبيرة، ألم تكن

 وضوءٍ، قال : "بلى، ولكن الأمور تحدثُ ، وهذا ممَا قد حَذَثَ")" ץ7 - حدثنا محمد بن عمر الحافظ، قال : حدثنا عبدالله بنُ محمد بن
(1) محمد بن أبي حفصة في حفظه شيء، وقد رواه أصحاب الزهري، فلم يذكر "والوضوء مما مست النار). .
فرواه ابن عيينة عن الزهري، عن عبا



 اختصرها ابن أبي حفصة اختصاراً مجحفاً.



ناجية، قال : حدثنا محمدل بنُ عبـدالمجيد التميمي، قــال: حدثنـا ثواب بن يحيى بن أبي أُنيسة، عن أبيه، عن الزُّهري، عن القاسم بن محمدٍ ، قال:


حتى قِبضْ (1)
قال محمد بنُ عمر : ورُوي عن الزُهري، عن عُروة، عن عائسُةَ . وقيـل : عن الزُّهـريِّ، عن سعيد بنِ خــالد بن عمـرو بن عثمان، عن

عُروة، عن عائشة.

وقيل : عن الزُّهري، عن أبي سَلمة، عن عائشة .

عن أبيه، عن النبيِّ

الخلاف في ذلك ونستخ الوضوء مما مست النار
§
 محمد بن المنكدر.
(1) إسناده ضعيف جدأ.
 طريق المصنف بإسناده . وقال الجوزقاني : |هذا حديث باطل، لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، ويحع متروله.

الوضوء مِمَّا مَسْتِ النَّرُرُر (1).
هو - حدئنا أحمد بنُ عبدالهُ بن نَضْر القاضي (Y)، ، حـدثنا محمـد بنُ
عوف، حدثنا مروان بن محمد: وهو الطَّاطَريٌّ، أخبرنا قُريش بن أُ حيان، عن يُونس بن أبي خالد .

الوضوءِ مها مسَتِ النارُ (ب)
77 - حدثنا أحمد بنُ إسحاق بن الُهُهُولُ، حدثنا أبي .
وحدثنا الحسين بنُ أحمد بن صدقة، حدثنا أحمد بن مـلاعبب، قالا : حدثنامُوسى بن داود، عن خسام بن المِصَكّ ، عن محمد بنِ سيرين ، عن ابنِ عبّاس .


- (1) إسناده صصحيح
 100/1 ـ 107 من طريق شعيب بهذا الإسناد. وهذا الحديث ناسخ لما قبله.

(r)



(\&) (النهس : أخذ اللحم بأطر|ف الأسنان، والنهش : الأخذ بجميعها.
 ورواه أبو يعلى (Y६)، والبزار (Ya (Y) من طريق موسى بن داود بهذا الإسناد.
 حدثنا هُشتيم بن بشير، عن جابر الجُعفي، عن أبي جعغر محمد بنِ عليُ .




 عن عليَ بنِ عبدالهُ بن عبّاس .


 أخبرنا الحجّاج، عن الحسن بنِ سعٍِ، عن علي بنِ عبدالهُ بن عباس.


(1) إسناده ضعيف؛ لضفة جابر الجعفي، لكن الحديث صحتح، وانظر ما بعله.
 وحجاج : هو ابن أرطاة، وهو ضيفـ

 (Y) مكر ما ما قبله.
- V.
 أبي عمرو، عن عُبيدالله وحمزة ابني عبدالله بن عتبة .

إلى الصَّلاةِ، ولا يمسر ماءً(1)
وهذا الْحليث ناسخُ لحديثِ الوضوء مما مسّثِ النَّرُ، وقول جـابر بن
 مِمّاً مَسَّتِ النَّرُر) تَأكيـد لما قُلنا .

 VI - V وكذلك حدثناه هارون بنُ أحمد البحراني بالبصرة، قال : حدثنا النضر بنُ طاهر، قال : حدثنا عُبيدالله بن عكراشن



(1) (1)
(rvar) (rマ৭<br>)
(Y) إسنـاده :ضعيف جداً، وآفته : عبيدالله بن عكـراش، قال البخاري : پلا يثبت حـلـيثه ! ورواه التـرمذي (1^\&^)، وابن مـاجـه (YYV\&)، وابن حبـان في "المجـروحين"

$$
.|\wedge t-| \wedge r / r
$$



حـدثنا محمــد بنُ محمد بن سُليمـان الباغنـــي ، قال: حـدثنـا محمد بنُ أبان الواسطيُ، حدثنا حمأذ بنُ سلة، عن عاصمرٍ ، وحماد بنِ أبي سُليمان، عن أبَي وائلٍ .
 بالَ قائمةًا (1)



 عن أبي وائل، عن حذيفة، وما حفظه فسألت عنه منصوراً، فحاثنيه، عن أبي وائل، عن حذيفة. . . .
وصحع الترمذي حديث حذيفة، وكذلك البيهتي :



 من رواية عاصم وحماد، لكونهما في حفظهما مقالبا . . قلت: وهذا كلام متين، وهو المقبول عند التحقيق العلمي: وحديث حـذيفة هـو الآتي
السباطة: بضم المهملة، بعدها باء موحدة هي : المزبلة والكناسة. ففحّج رجليه: أي فرّتهما وباعد بينهما، والفحج : تُباهد ما بين الفخذين .


 الجخَّينين (n)

## الخـلاف في ذلـك

- VE
 حدثنا عديٌّ بنُ الفضل، عن علي بن الدحكم، عن أبي نَضْرة.
 Vo

عبدالها المدخرمي نحوه (\&)
(1) زيادة .
(Y) إسناده صحيح (Y)


 الأعمش به
وتابعه هنصوز :


$$
\begin{aligned}
& \text { ورواه إبن ماجه ( } \\
& \text { (玉) مكر ر ما قبله }
\end{aligned}
$$

## V7 - V7

 عِكرمة.

عن أبي هُريرة؛ أنَّ النبيً وهذا الحديث يوجبُ نسِّ الأوّل (r)

(1) ثنة، وله ترجمة في رتاريخ بغداده VA - VV/T.


البول قائماً - شيء،" .



 أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وتا وتع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع

 ثابت وغيرمم أنهم بالوا تِيامأ، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاشي ، والش أعلم".

والبيهتي /1 1.1، وسنده صحتح .

تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدأر).
 على الجواز من غير كراهن إذا أمن الرُمأش.
 قائماً، والححديث صَحِنِحُ في الإخْبارِ عنه بذلكَ .

وروى الأعرج، عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ اللهُ بَّهُّ قال : امِن الجفاءِ أن
يبولَ الرجلُ وهو قائمُ"(1)،


وكره ذلك جماعةٌ من الصححابةِ: الحسين بنُ علي بن أبي طالبٍ كرّم الله
وجهه، وابنُ مسعود، وابنُ عمر، وأبر موسى .
وكرهه مِن التابعين جحماعةٌ منهم: الحسن، والشَّعبي، ويحيى بنُ [أبي]
كثير، وسعيل.
وقد بالَ قائماً جماعةٌ مِن الصَّحابة والتابعغين منهـم : عمر بن الخطاب، ، وقــال : البولُ قـائماً أحصنُ للُُّبر - واختــلفـ عليه - وعلي بن أبي طـالبٍ وزيد بن ثابت، وابن عمر - واختلف ععليه - وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، ، وأبو هُريرة، وسعد بن عُبادة .

ومن التابعين: محملد بنُ سهل، وسعيل بن المسيب وقال: ذلك أدوأ لك - وخارجـة بن زيل، وعُـروة بن الزبيـر، والشَّعبي - واختلف عليه - وأبـو الشُعـــاء، والحسن - واختلف عليـه ـ ويــزيــل بن الأصمه، وأبــو بكــــر بن عبدالرحمن، وإبراهيمه، والضَّحَّاك، وسِماكُ بن حرب.
(1 (1 أخرجه البيهتي YیT /Y بسند واهٍ جداً
(Y) حديث ضعيف، في إسناده: عبدالكريم بن أبي المخارق، وهو (اضعيف)|

وقال الواقديُّ : سألتُ مالكاً، والثوريَّ عن البُجل يبولُ قائماًّه قالا : لا
بأس
واختُلِفَ على ماللكٍ، فقال أشهب: عن مالك: :أحب إلينا أن لا يُبال
قائماً مخافة النفخ .
وقال عبداللّ بنُ أحمد قال أبي : لا بـأس بالبـول, قائمـاً، إذا كان لا
يُصيبه .
وإذا كان الأمرُ هذا في اختلافِ الصحابة والتابعين على هذا الحديث
 الحديثِ، وما لم ينسخ ممّن تأخّر، فإذا كان الأمرُ هكذا، كان الان البولُ قائماً عند الحاجاتِ إلى ذلك لا يأثم - إن شـاء الله ؛ للإطـلاق به ـ با وغيـره من الفِعال أَوْلى، واله أعلم .

حديـ آخر في النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بو'ن

حدثنا عبداللّ بنُ محمد البغويُ، حدثنا خلف بنُ هشام، حدننا
سُفيان بنُ عُيينة، عن الزُّهريٍ، عن عطاء بنِ يزيد اللَّئي .
عن أبي أيوب الأنصاري قال : نهى النبي



حمّاد، أخبرنا اللَّيث بنُ سعدٍ، عن يزيد بنِ أبي خَبيب.
أنه سَمِعَ عبدالله بنَ الحارث بن جَزْء الزُبيدي، يقول: أنا أوَّل مَنْ سمع النبيَّ

بذلك(1)

- V9
 وهب ـ قال : حدثنا اللَّيثُ، عن يزيد بنِ أبي حِبي
(1) إسناده صحيح، وهو مخرج في "الاعتبار) (10) بتحقيقي .
(Y) إسناده صحيح

ورواه ابن ماجه (YاV)، والحازمي في „الاعتباره (IN) من طريق الليت به.

عن عبداللَ بن الحارث بن جَزْء الزُبيدي، أنه قال: : أنا أوّلُ مَن سُمِع


النَّاسَ بذلك (1)

- • ـ قال اللَّيثُ : وحَدَّثني سهل بنُ ثعلبة، عن عبدالهُ بن الحارث بن

جَزْء، عن النبيٍ رِّهِّهِ بذلك أيضاً (r) 1 1 - حدثنا العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو حبيب البرتي قراءة

عليه، قال : حدثنا سوار بن عبدالهُ .
وحدثني/ محمد بنُ غَسَّان بن جبلة العتكي بالبصرة، قال: : حدثنا أبو سفيان عبيدالله بن زياد القُرشي، قالا : حدثنا يحيى بنُ سعيد، قال : حدئنـا محمد بنُ عَجْلان، قال : حدثنا القَعْقَاع بنُ حكيم، عن أبي صالحٍ



الخــلاف في ذلـك
( AY


(1) إسناده حسن، وهو مكر ر ما فـا قبله
 حبان في (الثقات) وقال عنه الذهبي في (الديزانهان) : مجهول.

 أو نَسْتقبلها بغُروجنا إِذا أَهْرقنا الماءَ، ثمث قَد رأيتُه قِبلَ موته بعامٍ ، يبولُ مُستقبل

القِبْلة) (1)

ـ ـ ـ حدثنا نصر بنُ القاسم الفرائضي، حدثنا سُريج بنُ يونُس، جدثنا هُشَيمه، عن خالد الحذاء، عن خالد بنِ أبي الصَّلت، عن عراك بن مانك .


بعدَ النُّهين (Y)

النيسابوري، حدثنا صَفْـوان بن عيسى، عن الحسن بنِ ذَكْوان، عن مَـرو وان
الأَاْْفَر قَال :

رأيتُ ابنَ عُمـر أناَْ رَاحِلَتـُهُ مستقبلَ القِبْلة، يبـولُ إليها! قلتُ : أبـا عبدالرحمن ! أَليس قَذْ نُهي عن هـذا؟ قال : بَلى • إنما نُهي عن ذلـك فـك

الفضهاء، فإذا كان بينك وبين القِبلة شئُ يستر، فُلا بأسَ (r) وقد رواه أَبو قتادة؛ أنه رأى النبيً بَّئّ يبَولُ مستقبل القبلة .
(1) إسناده حسن.
 طريق ابن إسحاقَ بهذا الإسناد .
(Y) هذا الحديث اختلف في إسناده كتيراً، وقد خرجته في (الاعتبار) (YY).
(

وقّال ابنُ عمر : دخلتُ على حفصـة فحـانتْ مني كَنْتُّة"، فـرأيتُ النبيَ "ِّيّة بين حجرين مُستقبل القبلة.
وههذا يدلُ على أن حديتَ النهي نُسِخ بغيرِه، أو يكون الأمر على ما قال ابنُ عمر: أن النهي وقعَ على استقبالِ القبلة في الفضاءِ، فإذا كانِا كان بينكُ وبين القبلة شيء: يستر فَا بأس .

وقال مالك بنُ أنس, : لا تستقبل التبلة بغائطٍ، ولا بول ولا تستدبـهـا.
وقال الشَّانعيُّ رحمهُ النه : لا يستقبل القَبلة/، ولا يستدبرها .
وسُئل أحمد بن محمد بن حنبل عن استقبال القِبلة بالحخلاء؟ بيتُ المقدس، فليسن في نَفْسي منه شيء، ولا بأس أنْ يُسْتقبله.

حديث آخر في الوضوء

0 1 ـ حــثنـا عبـدالله بنُ محمـد البغـويُ، ، حـدثنـا عُبيـدالة بن عمـر القـواريري، حـدثنا يحیى بن سعيـل، عن سُفيان، حـدثنا عَمـرو بن عــمـرٍ

الأنصاري .


17 ـ حدثنا عبدالهُ بنُ محمد، ححثنا سُويد بنُ سعيدٍ، حدثنا شَريك،
عن عَمرو بن عامر .

AV عن ابن إسحاق، عن خُميدٍ الطويل .

- ( 1 (إسناد

 (AF/1 (Y)

تصنعون أُتّم؟ قال: نُصنلِّي الصلوات بالوضوءٍ الواحد، ما لم نُحْدِثْ (1)

الخــلاف في ذلـك
A - حدثنا عبدالله بُن محمدٍ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثّنا وكيع، حدثنا سُفيان، عن مُحارب بن دثار، عن سُليمان بن بُريدة.
 صلًّى الصلوات كلها بوضوءٍ واحدٍ (r)

199
حدثنا قيس يعني ابن الربيع، عن عَلقمة بن مرثد، عن ابن بُريدة،

(r)

(1)

ورواه الترمذي (0A) من طريتِ سلـهة بن الفضهـ بهـذا الإسناد.
$\therefore$ Cح (Y)
 0.90/1
(Y) (F)

توسعة ورخصة وليس فيهما ما يُحكم عليه بنسخٍ ، ولم يبلغنا أن أحـداً مِن
الصحابة، والتابعين كانوا يتعمّدونَّ الوضوء لكُلٍ صلاةٍ
وسُّل أحمد بن حنبلٍ : عن الرجُل يتوضّأ لكُلٍ صلاةٍ؟ فقال : إِنْ صلَّى

.
والذي هو أشبه أن النسخ وقع على الوضوء لكُلٍ صلاةٍ؛ لإجماع الناس
 واحدٍ، كان بعد الفِعال الأوّل .

حــــــــ آخـــر

9 9 - حـدثنا محمـد بن هارون بن حميـد بن المجَذّر(1)، حــثنـا أبـو
مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن عبدالمهيمن بن العباس بن سهل بن سعيد، عن أبيه .

(r) ${ }^{\text {(r) }}$
. 91 ـ حلثنا أحملـ بنُ يونس الفقيه، حدثنا الحارث بنُ محملٍ ، حدثنا
محمهـل بنُ عُمر الـواقديٌ، أخبـرنا عبـدالر حمن بنٌ عبـلـالعزيـز، ومححمــر بنُ


(إِنَّ له دَسَهاً"(r)" .
(1) ثقة، وله ترجمة في (ا(التاريخ) rov/r.
(Y) إسناده ضعيف؛ لضعف عبدالمهيمن بن ثباس فهو مجمع على ضعفه، لكن الـحديث يشُهد له ما بعده . ورواه ابن ماجه ( ( م) حدثنا أبو مصعب بهذا الإسناد. وحسنه الحافظ في "الفتح"

(r) ورواه البخاري (YاI) و (Y-q)

4Y 4 - حدثنا عبدالله بنُ سُليمان بن الأشعث، حدثنا أحمد بن عصام.
وحَدَّني أححد بنُ محمد بن المغلس، حدثنا أبو هشام الرفاعي، قالا :



الخــلاف في ذلـك
r 4 ـ حدثنا أحمد بنُ سَلْمان بن الحسن، حدثنا إبـراهيم/ بن إسحاق


حدثنا تَوْبة العنبري .

يتوضًاُ، وصلًّى ا(Y)
rrv, rya, rrv, rrr/l (1•9/1 = و و r


(1) إسناده ضعيف، فيه أيوب بن سيار، وهو ضعيفـ
 العلماء حديثه لروايته ما لم يتابع عليها .
(Y) رواه أبو داود (I9V) من طريق زيد بن حباب بهذا الإسناد. وحسنه الحانظ في

قلت: إن تصل ابن شاهين نسخ حذيث ابن عباس بحديث أنس هذا، فتد أغرب كما قال الحافظ.

حديث آخر في الطهارة
 ومنصور بنُ أبي مزاحمّ، قالا : حدثنا شُريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد أبئ

 رسولُ الله بِّهِ ـ لفظ أيهما - قال أبو الربيع في حديثه : عن زيد أو أبي زيد.

9 9 - حدثنا عبدالله بنُ محمدٍ، قال : حدثنـا محمد بن عبّـاد المكي، قال: حدثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشمرٍ قال : حدثنا حمّاد يعني ابنَ سلمة، عن عليّ بن زيدٍ، عن أبي رافع
 لا، قال: .(أمعكَ نَبِذْ؟؟" قال : نعمه، قال : فتوضًّاً بِهِ .

97 هـ 97 -
 قَابوس، عن أبيه قال:

 فانطلقَ حتى كان في وجهِ الصُّع، أتاني، فقلتُ : با نبيّ الها أينَ كُنت؟ قال :
(أُرسلتُ إلى الجِنٌّ"، فقلت : يا نبي اللهّ ا ما هذا الصوتٌ الذي سمعتُ آنفاً، قال : (اهو وَداع القوم حين أقبلتُ مِن عندهمم" .

، 9V قال : حدثنا أبو يعلى هُحمدل بن الصُلت، قال : حدثنا أبو صَفْوان، عن يونس، عن/ الزهري، عن 'أبي عثمان بن شَيبة .


الخـلاف في ذنـك

عبدالملك بن أبي الشَّوارب قان : حدثنا أبو عَوانة، قال : حدثنا أبو بِشر، عن
سعيد بِن جُبير •


أخبرنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرة، قال:

 مسعود لم يكن مع النبي لئنّ ليلة الجن كما سيأتي (r) رجالة ثقات.
 كانَ ذاك(1)

 إبراهيم، عن علقمة.

مُمعهُ
(1) رجاله ثقات.


ابتـــداء الثـــاني



 وثلاثمائة .
(1) له ترجمة في تاريخ بغداد




قال : حدثنا قيس بنُ طلتٍ.



آخر عمره، وساء حفظه وكان يلقن.



 ونقل هذا الكالم اللـارتطني في سنـه . قلت : قيس بن طلت ليس هو علة هذا الحذيث؛ فلقِل وئقه ابن معين والعـجلي وابن حبان، وقال الحافظ في (التقريـب) صلدوت. و إنما علة هذا الحذيث في مححمل بن جابر اليمامي الستحيمي، فهو ضعيف، خعفه غيـر

واحد، ولكن تابعه أيضهاً غير واحلد، وانظر الحدنيث الآتي ؛

بهذ| الإسناد .
ورواه أحمل \& \&
 علدي Tlo9 ا 7 وما بعلها من طرق كثيرة، عن محمل بن جاير بهذا الإسناد .

وهذا حليثٌ اشتُهِرَ به محمل بن جابر، وروواه عنه الأكابر / مسن هو أسنٌ منه، وأقدم موتاً. فرواه عنه أيـوبِ السَّختيانيٌ ، وعبـدالله بن عَون، وريُفيـان التُّوريُّ، وهشام بن حسَّـان، وقيس بن الربيـع، وههمام بن يحيـى، وصـالح المّريٌ ، وحهاد بن زيل، وسُفيان بن عُيينة، ووكيع، وابن فُضيل، والمفضِّل بن صدقة، وأخوه أيوبِ بن جابر، وجماعةُ . ذِكـرهُم(1) في كتاب (الأكـابر عن

الأصاغر في اللسّن"()
ورواoُ عن قيس بن طلقِ مـع محملد بن جـابر أيضـاً، أيـوبـب بن عُتبـة
وعبدالله بن بَّرٍ

أيوّوبِ بن عُتبة ، عن قيس بن طلّبِ قال :
(1) في هامش الأصل: خ، ذكروهمه وفي ن: ذكرتهمم.


رواه عنه أيوبِ السختتاني وابن عون وشعبة والثقني وهشام بن حسان وزهير وابن

 هو أكبر سناً منه وأقدم موتاً منه، ومنهم من هو في عصره زوى عنه، وهم اثنا عشر نفسأ لأن الحديث لا يعرف إلا بهه|.
(r) وقال ابن عدي :

وقد روى هذا الحديث، عن قيس بن طلق غير محمدل بن جابر إلا أنه معروف به .

 ستأتي
 نقال : (ووهَلْ هُو إلاَّ بضْنَةُ مِنكَ)| (1)





(1) إسناده ضعيف: لضعف أيوب بن عتبة اليمالي، وانظر ما بعده وهو في مسنذ ابن


طرق، عن أيوب بن عتبة بهذا الإسناد.


 ملازم بن عمرو بهذا الإسناد.


 أصحُ وأحسنَّ، .




 الاستحباب، ليسى فيه نسخ توله:

 الزُّبر، عن القاسم.

عن أبي أُمامة؛ أنَّ رسولَ اللة
= قلت: والأولى من ذلك والأحسن هو ما فاله الإمام ابن حزم رحمه الهّ، وتـالد في

מالمحلى / / /
وهذا الخبر - خبر طلق - صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس
 بالوضوء من مس الفرج ولا يحل ترك ما ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
وثانيها: أن كلامه عليه السلام:

 على أنه لم يكن سلف فيه هكم أملاُ، وأنه كسائر الأعضاء، . والبضعة بفتح الباء الموحدة، وإسكان الضاد المعجمة، وفتح العين المهملة: التطعة

من اللحم.
(1) جبغر بن الزبير كذبه شعبة، وقال عنه الحانظ في (التقريبه| : متروك الحديث،

وقال ابن حبان في (المجروحين) :
ارونى جقفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكتـر من مئة
حديثر،

 ثلاتتهم عن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد.
والحذية: بالكسر: ما قطع من اللحم طولًا، قاله صاحب nالنهايةً .

الخــلاف في ذلـك
 وعبدالله بنُ عُمر، وعبدالله بن عَمرو، وزيد بن خـلهِ خالدٍ الجُهني، وأبو هُريرة،


صفوان .

فأمَّا حديث جابر بنِ عبداله


 تَوْبَان .




 محهون.
وقال ابن عبدالبر : إسناده صالح، وقال الضياء: :لا أعلم بإنسناده بأساً.
 عبداله بن نانع الصائغ، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر، عن =
 وحلَّث

= فليتوضا! .

جابر

مرفوعاً .
 الإسناد مرسلًا ، ولفظه : ॥إذا أفضى أحلدكم بيله إلى فرجه ، فليتوضأ" وعنله : پوزاد ابن
 قال الشافعي رحمه الله تعالى : وسمعتـ غير واحل من الحفاظ يرووونه لا پذكرون فيه جابرا . . . والإفضاء باليل إنمـا هو بـبطنا كما يقالل : أفضمى بيلده مبايعاً، وأفضهى بيله إلى الأرض ساجلداً، وإلى ركبتيه راكعاً). .
 عنل ابن ماجه (" \& ) وأما عن ابن أبي فلـيك فقد بينت روأية الميهعي أن ألذي رفعه : هو عبل الله بن نافع
وأما عن الذي قاله الثـفمي في الإفضاء تبعه على ذلن غير واحلد من أهلر العلم
 الإقضاء باليد يكون بظلاهر اليد كمـا يكون بياطنها
 فليس الاستـلال فيه غلى باطن الكف إلا بالمفهوم، وإنما يكون المفهوم ححتة إذا سلمب من المعارضر، كينت وأحاديث اللمس مطلقاً في منسمى الذمس أغم وأصغع؟" .

وأما حديث عبدالله بن عمر

1-7 ـ حـدثنا الحسنُ بنُ خَبيب بن عبـدالنملك بدمشق قــال: حدثنـا
 صدقةٌ بن عبداللّه اللّّمشقي قال : حدثنا هشام بن زيل(1)، عن نافع

ـ I V V حدثنا أحهد بُُ محمد بن يزيد الزَّعفرانيُ قال : حدَّثنا القاسم بن


اللُّهريِّ، عن سالمٌ

(1) تحرف في !ألصل إلى : هاشم بن زيل.
 ترجمة في „السير"،
 \#تذكرة الحفاظه| .
ورواه الطحاوي في (شرح معاني الآَأار) من طريق صدقة بهـ .
وله طرق أخرى غير الطريق الآتية.

عن نافع به .
قلت: عبدالله بن عمر: هو العمري، وهو وهو ضعيف.


 $=$ صالح : هو الوحاظي .

وأما حديث عبدالله بن عمر و

هـ 1-1 - فحدثناه عبداللّ بنُ سُليمان بن الأشعث قال : حدَّثنـا أبو نقيّ .
يعني هشام بن عبدالملك اليزنيّ .
وحدَّثنا عبدالله بنُ محمد البغويُّ، ومححد بنُ سُليمـان الباهليُ قـلا
 عن عمرو بن شُعيب/، عن أبيه .


لا أعلُمُ ذكرَ هذه الزيادةَ في مَسِّ المرأة فوجها غير حديثِ عبدالله بن
= طريق العلاء بن سليمان بهذا الإسناد .
وقال ابن عدي : وهذا لا يرويه، عن الزهري غير العلاء بهذا الإسناد.
(1) في الأصل : قال، والصواب ما أثبته، إذ هما شيخان يرويان عن بقية وهما :

هشام بن عبدالملك اليزني، وأحمل بن الفرج.
(Y) تحـرف في الأصل إلى :..الـزبير، وهـو خطأ، وإنمـا هو: محمــد بن الوليـد الزبيدي، وهو ثقة .
(

 العلم إذا كان الراوي عنه ثقة، والزبيدي كذلك لكـو
= (TY/1 من طريق أحمد بن الفرج، كلاهما عن بقية به .

r|
عمرو بن شعيب به، ولفظه: راإذا مس الرجل فرجه فليتوضأ، وإذا مست المرأة فـرجها فلتّوضأ، .
وللمثنى بن الصباح فيه إسناد آخر .





 حسن نظيف.
 الحنظلي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو بن شعيب بـا بهـ وقال الحازمي : (اهذا إسناد صحيح، ،لأن إسحاق بن بن إبراهيم إمام

 محمد بن الوليد قاضي دمشتق من ثقات الشاميين محتج به في الصحاح كلها كلها، وعمرو بن





وأما حديث زيد بن خالد الُُهُني

 عبداله، عن محمد بن إسنحاق، عن الزُّهريِّ، غن عُروة

فَلْتَتَوضَاًُ 1 (1)




فَرْجَهُ فَلْيَتوضَّاًا (r)
(1) صدقة بن عبداله ضعيف، وباقي رجاله ممن يحتج بهم، وانظر ما بعده. إسناده حسن من ألبحل ابن إسحاق، وابن هاني : هو أحمد بن محمد بن هاني هـني

أبو بكر الأثرم.



 حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين .




وأما حديث أبي هريرة

 عبدالملك، عن سعيد المقبُريٍ .


=




 البيهتي : (افخرج ابن إسحاق من عهنه الحديثين كما قال البخاري عن علي بن المديني : ويمكن أن يكونا صحيحين الـ وروواه الطحـاوري في اشرح معراني الآثاراه من طريق ابن إسحاق بـ به وقال: إنه غلط،





(1) تحرف في الأصل إلى : زيد.
 ورواه ابن عدي في „آلكامل، YVIO/T

$$
1 \cdot v
$$

r
 حدثنا يُزيد بنُ عبدالملك النوفلي، عن سعيد بن أبي سعيد المقْبُري .



 متروك، وباتي رجاله ثقات.




 كلام الطبراني إلا أنه قال : (تفرد به اصيغني) . وكلام الطبراني هذا كله ستط من طبعة شكور. نشر المكا المكتب الإسلامي ودار عمار، وهذا مثال من جملة أمثلة - عندي ـ يدل على أن الكتاب ماب ما زال بحاجة إلى طبعة معتنى








 هذا حدبث صحيح . وأول المند في الهطبوع ساقط.

وأما حديث أبي أيوب الأنصاري
§ 11 ـ حَدَّثنا عبدالهُ بنُ محمد الْبَـَويٌُ قال: حـدثنا عبـدالله بن عُمر




= $7 / 1 \leqslant V / 1$ م عن يزيل بن عبلالملثك عي ميعل به. ويزيل ضمعيفـ كما تقلم .

 محمدل بن إسماعيل بن عبلالله بن أبي فووة الفرووي وهـو صن رجالن البحخـاري، وهو غيـر
 التركماني فجعلهـما واحلأ


 قال: . (إذا أفضمى أحلـكم بيله إلى فو جه فلدتوضأه) .
قلتت: وهأا إسناد صححت رحاله رجال الشيتخي غير عمر ان بن موسىى وهو ثقة .


 أيوبِ ويروي عنه الزهريك ووأما عبلدالله فالو يروي عن ألبي أيورب وللا يروي عنه الزهريك

 (Y)

وأما زواية عائشة رضي الله عنها

 وحدثنا عبدالله بنُّ محهٍِ أيضاً قال : حدثنا سعيلُ بنُ يحهى الأمويُّ قالل :







 الإسناد.



 وبالْجـم، وبعضهم ڤالل: شريح؛ بالثشين المعجمة والحاء المهملة : وكما قال الحافظ في



 $=$ حبيبة بهذأ الإسناد . . . . . .

 هشام بنِ عُوة، عن أبيه .
 - I VV
 عبلالوارث قال : حدثنا أبي ، عن حُسين المعلُّم، عن يحيحى بنِ أبي كثير /، عن الُّْهاجر بن عكرمة، عن الزهري، عن عُووة.

فقال : "إني حَكُكْتُ ذَكِري)"

(اوهذا مقلوب ما لعائشة وذكرها في هنا الخبز معنى، إنما عروة سهـع الخبر من




 (الميزان) وقال : عن آدم بن أبي إياس بـخبر باطل٪) .
 الإسام
(§) (إسناده ضعيف، المهاجر بن عكرمة هعهول .

(اسألت أبي عن حليث رواه حسن الحلواني، عنز عبدالصهد بن عبدالوارت، عن =
 قال: حدثنا سُعَيد بُن كثير بن عُفير قال : حدثنا الفضل بنُ بُن المختار أبو سهل، عن عُبيدالله بن مُوهب.

عن عصمة بنِ مالـكٍ ؛ أن رجُلًا فـال يا رسـولَ اللّ إني احتككتُ في في

= أبيه، عن حسن المعلم، عن يحهى بن أبي كيّر، عن المهاجر بن عكرمة، عن الزهري،

 مس ذكره في الصلاة فليتوضأ؟ . .


 بينهم أحد، وهذا يدل عل وهن الحليثا ،

 البيت، إذ الحديت من طريق الههاجر هذا




 تنبيه: غير أن لنظ الطبراني : ووأنا أيضاً بصيبي ذلكه".

وأما حديث أم حبيبة

ـ 119 ـ حَدَّثنا عبداللّ بن محمد بن زياد قال : حَدَّثنا يونُس بنُ عبدالأعلى
 الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بنِ أبي سُفيان .


(1) تحرف في الأصل إلى: الهيثم بن خالد.
(Y) إسناده حسن، لولا أنه أعل بالانقططاع كما سيأتي .

 وأعله البخاري وغيره بالانتطاع بين مكحول وعنبسة .



عمار وأبو مسهر وغيرهم أنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فالإسناد منقطع" .
 البخاري بأن مكحولاً لميسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة
 وخالفهم دحيم، وهو أعرف بحايث الشاميين، فأثبت سماع مكا مكحول من عنبسة ،وقال الخلال في (العلل): صحع أحمد حديث أم حبيبة. .. وقال ابن السكن : لا أعلم بـه علة.
وعلى أية حال فهو حديث صحيح، وإن ثبت أتصال سنده فهنا إسناد حسن، وإن لم يُبت فلا بأس به في الشواهد. والله تعالى أعلم .

وأما حديـ بُسْرة بنت صَفْوان
 حدثنا ابنُ أبي حازمٍ، عن هِشام، عن أبيه .

وروى هذا الحديث مروانُ عن بُسرة.
 حمَّاد بُّ سَلمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أن مروان قال: مَنْ مسُّ ذكره فليتوضَّأْ. فأنكرَ ذلك عليه عروةُ فقال مـروانُ : يا شُـرَطِيّ! اذهبْ إلى بُسرة بنت صَغْوانِ، فسلهِا .

(1) إسناده صحيح، ابن أبي حازم : هو عبدالعزيز .



 يومنا هذا وهذه مناظرة بين حفاظ وأئمة زمانهم




 جوابها؟! فقال يحعى : ثم ملم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحدينث، ثم

كثير الاختلافِ عن الصحابة والتابعين .
فجماعةُّ من الصحابة لم يرو في مسٍ الفرج وضوءاً عامداً كان، أو غير
عامدٍ، ومنهم من قال: إذا لمٍ يتعمده، فمنهم أبو بكرٍ وعمر قالا: ليس في مسٍ الذكرِ وضوءء. ومنهم عليّ بن أبي طالبٍ كرَّم اللهُ وجهه قال : ما أُبالي إيًّاء

مسستُ أو أُذني ما مل أتعمّده لذلكَ.
وقال حُذيفةُ : ما أُبالي إيَّاُم مسستُ أو أَنْفي وأومأ بِيــِهِ إِلى أَنْفِهِ .

 وقال سعدُ : إنْ عَلِمتَ أن مِنك بَضْعَةُ نَجِسَةً، فاقطْهُها .



أَنْفي، وقال الآخرُ : رُكبتي .
= قال يحیى : ولقد أكثر النانس في قيس بن طلق، وإنه لا يحتج بحديثه. فقتـال أحمد بن حنبل : كلا الأمرين على مـا قلتما . فقال يحيى : ماللك عن نافق عن ابن ابن عمر : أنه توضأ من

 اجتمع 'ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع . فقال له أحمد بن هن حنبل : نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحـديثه . فقال علي : حدثنا أبو نعهم، ثنا مسعر عن
 عمر استويا. فيمن شاء أخذ بهذا، ومن شـاء أخلذ بهذا . فقال يحيى : ابين عمير بن سعيد وعمار مهازة"
(1) تحرف في الأصل إلى : ابن.

عن أنس, ؛ أنه لم يرَ وضوءاً من مسِّ الذكرِ . وعن أبي الدرداء أنه سُئل عن مَسِّ الذكرِ فقال : إنما هو بضعةٌ مِنك . وكان معاذ بنُ جبل, لا يتوضأ من مسِّ الذكرِ . وقال ابنُ عمر : ما أُبالِي أخذذتُ بذَكْرِي أو بمارن أَنْفي . ومن التَّبعين. قال سعيد بنُ المسيِّب، وسُئِّل عن مسِّ الذكِرِ فقال : لا يتوخّأَ، وهو قول الشعبي، وإبـراهيم وسعيد بن جُبيـر، وعكرمـة، والحسن البصري، كان لا يَىى في مسِّ الذكر وضوءاً، وكذلك قتادة، وسئِل طاووس عن الرَّجُلِ يمس ذكَرْه لا يريلُ مسَّه قال : ليس بشيءِ؛ ولكن إذا عَرَكُّهُ عَرْلَ(1)
 ومكحـول، وقيل لأبي جعفـرٍ: إنّ من النَّاس, من يقـول إذا مسست ذـكـركّ فتوضأ، قال : لو كان ذلك عندي لعاقبتُه .

قول الفقهاء المتأخرين

قال الثُورِيُ : ليس عليه وضوء، وقـال مالـكُ : من مسَّ ذكره نـاسياً، فأحب إليَّ أن يتوضَّاً إذا مسَّ بباطن الكفتّ، ولا أرى في ظَهْرها شيئًاً . وقال
 يمس ذكرهٌ قال : عليه الوضوء، وإن مَسَّه من وراء الثَّوبِ فلا شيء عليه قال : وسهعت مكحولاً يقول : إن تعمدت مس ذكركَ فتوضأ، وإن أخططأت به فلا وضوء عليك .
(1) أي : دلكه حتى أثثر فيه.

وقال الشَّافعيُ رحمه الله : من مسَّ ذكرهُ ببطنِ كَفِّه عـامنداً أو سـاهياً،
 وإسحاق : مِن مس الفرج, الوضوءُ.

وقال أبو دَاود : سمعتُ أحمد سأله رجلُ قال : مسُُ الذكرِ العمدُ والخطأُ
واحدُّ؟ فقال: الخطأ والعمد في الصَّلاةِ، وغير الصالِة واحدُ .
وقال أبو ثَور : والذي نختار من ذلك أن يَتوضًّاً.

من قال من الصحابة والتابعين فيه الوضوء

قـال مُصعب بن سعـلٍ : كنتُ أمسـك المصحفت على أبي، فحككتُ ذكري نقال لي : قُمْ فتوضًّأُ
وقال ابنُ عمر : إذا مسَّ الرجلُ فرجّه فقد وجبَ عليه الوضوءُ . وقال ابنُ عبَّاس في روايةٍ أُخرى : من مَسَّ ذكره فليتوضّاًُ أُ

 وقالت عائشةُ : يتوضأ من مس الذكر .
(1) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. liv

$$
\begin{aligned}
& \text { ومن التابعين: : قال عروةٌ بُنُ الزبير: من مسنّ فرجَه توضأ. } \\
& \text { وقال سعيد: : من مس ذكره فعليه الوضوء: }
\end{aligned}
$$





 ومتوضٍّاً قال : أَيم اللَّهِ إن كنتُ لقَاطِعاً صلاتي ومنصرفًا، فأتوضأ

 التاسم يتوضأ. وقال حُميدُ الطويل: :إن مسه متعمداً فعليه الوضوء، وإن إن أخطأُ مسه فلا وضوء عليه.

 العالية إذا مس فرجه فليتوضًاًُ

وعن جابر بنِ زيدٍ: إذا مس الرجلُ ذكره متعمدأ، ، أعاد الوضوهُ، وعن
 قال النُعبيُ إذا مسَّ الإحليلَ توضأ.

حديث آخر في المسع على الرجلين

حدثنا عيسى - يعني بن يُونس - قال : حدثُا الأعمشُّ، عن أبي إسحاق(Y) ، شن
عبل خير .


 محمد بن أحمد بن المعلس، وِما أَثبته هو في (اس)" وهو الصّوابِ. (Y) لم "أستطع قِراءته بالأصول التي بين يدي لعدم وضوحه، واستدرك من (المسند")

وغيره.
(




وتابع الأغدشُ يونس بن أبي إني

 لأبي داود (६ (1) تم قال : "وكذلك رواه أبو الْسوداء عن ابن عبد خير عن أبيه، وعبد خير =
 شريك قال: حدثنا عبدالغفار - يعني ابـن داود ـ قال : حدثنـنا ابنُ لَهِيعة، عن أبي الأسود، عن عباد بن تميم.

لم يحتج به صاحبا (الصحيح" فهنا وما روي في معناه إنما أريد به قدما الخف بدليل ما


ومما يؤيد كلام البيهتي أن الرواية وقع فيها اختصار ما قاله أبو داود : اورواه وكيع ألانيع عن الأعمش بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسع من ظاهرهمهما، حتى



 فهو يدل على اختصار في الحديث كما قال البيهتي . ورواية عيسى بن يونس هي رواية المصنف رحمه اللّ .



 بطونها أحق بالغسل .

معين كما في „الجرح والتعديل" ع/ /

 هسیح على ظهورهما، لظنتت أن بطونهما أحق بـالمسح"، . واللفظ للحميـدي ، وأما لفظ عبدالش فهو هختصر . وقال الحميدي : إن كان على الخفين نهو ســة، وإن كان على غــر الخفين نهو (1) تحرف في الأصل إلى : أحمد بن سليمان، وهو على الصواب في (س) وهو =

عن عَمّْه؛ ؛ أن النبيً وكان عروةُ يفعلُ ذلك حتى أسودَ ظاهرُ قدميه.
 منصور قال: حدئنا هُششيمُ قال: حدثنا يَعُلى بنُ عطاء، عن أبيه قال:

 في مبدإ الإِسلام (r)
= أحد الأئمة الحفاظ الفقهاء، ويُروى (اكتاب الناسخ" لأبي داود من طريقه . ترجم له الذهبي في „السير")
(1) ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه، والرأي الأعدل فيه قبول حديثه إذا كان من رواية العبادلة، وتضعيف ما سواها، وهذا من غير رواية العبادلة، وعبيد بن شريك الك : هو


وباقي رجاله ثقات.

وعلى هذا فلا بأس بهذا الإسناد في الشواهد، وهو منها .
(Y) الكِظامة بكسر ففتح „السقاية) وجاء ذلك في الححديث عن هشيم كما سيأتي .
 (اسألت عنها الأصمعي وأهل العلم من أهل الحجاز، فقالوا: هي آبار تحفر، ويباعد
 الماء إلى آخرتهن وإنما ذلك من عوز الماء يبقى في كل بئر ها يحتاج إليه أهلها للشّرب

وستي الأرضى، ثم يخرج فضلها إلى التي تليها. فهذا هعروف عند أهل الحجاز").
(r) إمناده ضعيف، عطاء العاوي ذكره ابن حبان في „الثمقات") ولم يروِ عنه غير
 ورواه الحـازمي في پالاعتبار" (Nه بتحقيقي) من طـريت سعيــد بن منصـور بهـذا الإسناد.
=
 الكظامة؟ فقال: هي السقايةه! .
 على نعليه وقدميه.

 ثم قام نصلى.
 وفيه اختلاف أيضاً، وعلى تقدير ثبوته، ذهب بعضهم إلى نسخةها.
وخالفهما شَريك، كما حكاه أبو عبيد.

 فقام أبي فبال، ثم توضا ومست على نعليه قلت: ألا تخلعهما؟ قالل : لا أزيدك على ما رأيت رسول اله
قلت: وهذا إسناد ضعيف، شريك سيء الحفظ .

ورواه البيهتي (الـن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس به.
وقال البههتي : (وهو منقطع" وقالل أيضأ: (وهذا الإسناد غير قويه" .


 رجل، ومح هذا الاضطراب لا يمكن المصير إليه، ولو بنت كان منسوخاًاً كما قاله هشيمه".
قلت: وجاء عن ابن عباس وعروة والنخعي أنهم قالـو' : رجع الأمبر اللى الغسل الْ بأسانيد صحيحة كما رواها ابن أبي شيبة وغيره.

الخلاف في ذلك ونسخه





IY7 - حدثنا عبداله بنُ أحمد بن إبراهيم بن مالك ألمارستاني (r) قال: حدثنا روح بن عبدالرحمن الُُوشنجي قال : حدثنا القاسم بن ربن إنـيع العقيلي أبو
 سعيد، عن عُبادة بن نُسَيّ، عن عبدالرحمن بن بن غنم .

انُتتين، وتِلاتًاً ثلاثاً، وغَسل رجليه غسلًا (r)

- (1)

(Y)

في

\& 1 •
و عنلده غسل الر جلين.

I I VV أحمدد بن محمد العطار قال : حدثنا أبو عُمر الحوضي قال : حدثنا مُرَجَّى بنُ رجاء قال: حدثنا العَرْزَميُ، عن عطاء .
 IYA ـ حدثنا عليّ بنٌ عبذالله بن مُبشِّر (「) قال حدثنا يحيى بن معلّى بن منصور قال: :حدُنا الحارث بنُ بهرام قال : حدثنا المغيرةُ بن سقـلابّ، عن الوازع بن نافع، عن سالم, ، عن ابن عُمر .



(1) لم أجد له ترجمة فيما للي من المراجع •
(Y) إسناده خعيف جداً، العرزمي : هو محمـد بن عبداله بن أبي سليمـان : وهو متروك الحديث.
 بهذا الإسناد.
(Y) إمام ثقة ترجم لـ الذهبي في (اللسير" Y Y Y Y
(£) هذا إسناد تالف جداً الحارث بن بهرام لم أجد لـ لـ ترجمة الـ
 "كان ممن يخطىء، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل فغنب على حـــينه المنـاكير والأوهام فاستحق التركـه .
وقال علي بن ميمون الرقي : كان يسوى بعرة!!


وهذا يدلُ على أنه كان قد جفت الوضوءُ.
قال أحمد بنُ حنبل, : إذا جفت الوضوءء، يِبْدأ الوضوء(1)
وهذه الأحاديث تدل على نسخ, المسح على القدمين، يقولُ هشيمٌ :
كان هذا في مبدأ الإسلام
. A£ اهكان ممن يروي المـوضوعـات عن الثقات على قلة روايتـه، ويشبه أنـه لم الم يكن المتعمد لذلك بل وقع ذلك في روايته لككثرة وهمه، فبطل الاحتجـا الثقات بما ليس من أحاديتهمه" . وقال أيضاً بعد أن ساق إسناده إلى الوازع بن نافع عن سالم : (في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد، لا يـخلو أن تكون موضوعة أو مقلوبة|" .
 الدغيرة بن سقالاب بهذا الإسناد. إلا أنه وقع عندهما : اعن ابن عمر، عن عمر، عن أبي بكر|! !
أقول: والعجب كل العجب من ابن شاهين رحمه اللّ ! كيف يعمد إلى هذه الأحاديث بهذه الأسانيل وهو في مقام الاحتتجاح، وليس هنالك ما يضطره إلى ذلك، فالكّ فالأحاديث في
 فلقد جاء هذا الحديث مـُّا بأسانيل نظيفة من رواية عمر وأنس وغيرهما .

أما حديث عمر :


 وأما حذيث أنس :

 وضوءلك ا .
(1) انظر شالدسائل" رواية إسحاق ص 7 .

1Yo
 ومما يلدُ على ذلك غنسلُ الرِّجلين (Y)






 فجعلنان توضا ونمسع على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، مرتين أو







 ألوضوء في الرجلين، وتوعد بالنار على ترك النا الأعقاب
 ولما في الآية والأخلذ بالزائد واجبب"،
(Y) وفيه أحاديث كثيرة كها سبق القول والنقل عن الحازمي .



بإبسناد صحيح
 $='$ على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربانه .

= أرجلنا، فنادى يمسح على القدمين.

 ظاهر الروابة المتفق عليها)، .





 (1) ورد من حديث أبي هريرة وعائشة ووائلة بن الأسقع حديث أبي هريـرة رواه

 النار) .

$$
\begin{aligned}
& \text { قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، يحع بن ميمون: هو المو التمار . } \\
& \text { قال عنه أبو حاتم في (المجروحين)، الا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { وأما حديث عائشة : }
\end{aligned}
$$

فرواه الدارتطني أيضاً / F/40/ من طريق عمر بن قيس عن ابن شهاب عن عروة



 (ضعيف الحديث، متروكُ الحديثت) .

 أصابعه بالماء خللهاً الها بالنار يوم القيامةها . قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً وله آفتان.

 يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل الاحتجاج بما بـا روى وإن وافق فيها الثقاتها .
 الحديث، وقد جاءت فيه أحاديث منها حديث ابين ابي عباس، والمستورد بن شداد، وأبي أيوب الأنصاري، ولقيط بن صبرة، وابن عمر . أما احديث ابن عباسن:

 فخلل بين أصابع يديك ورجن ونيك" . وقال الحاكم : إصالح هذا ألما أظنه مولى التوأمة، فإن كان كذلك فليس من شرط هذا
الكتاب، ،وإنما أخرجته شاهداً، .
 وقال الترمذي : حديث حسن غريب. وصالح فيه كلام، وقال الحانظ في (التقريب): : (اصدوق، الختلط بآخره، فقال ابن عدي : لا بأسر برواية القـلماء عنهاه .

 وحايث المستورد بن شداد .



 وقـالن الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابـ ابن لهيعة.


ابن عبدالحكم والبيهتي من طريق عبدالله بن وهبـ عنه، ثم هـو لم ينفرد بـه كما قـان


 سعد وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، ثلاتتهم عن يزيل. بن عمرو به وصححه ابن ابن القطان من هذا الوجه . وأما حديث أبي أيوب الأنصاري .



 قلت: وسنده ضعيف، لْضعف واصل بن السائب وأبي' سورة. وأما حديث لقيط بن صبرة .
فروأأحمد \&




 حسن صحيح
وقال الحاكم : هذا حديث صحمح ولم يخرجاهِ، وهي في جملة أنهما أعرضا عن الصشحبي الذي لا يروي عنه غير الواحد .


> وأما حـحيث النووي عمر وابن القطان والبعوي .



أحمد بن محمد بن أبي بزة، ولم أرَ من ترجمه .

 الضَّبي قال: حدثنا منصور بنُ أبي الأسود، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن الأسود.

 يونس قالا: حادثنا هُشيمر بُنُ بَشير قال : حدثنا إسماعيل بنُ أبي خالٍٍ، عن أبي إسحاق، عن الأسود.

 الإسناد .
قال الترملي : اووتد روى غير واحد عن الأسود عن عائشة عن النبي رئّ : رأنه كان يتوضأ تبل أن ينامه، وهنا، أصح من حديث أبي إسحاق عن الأسود، وفد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شُعبة والثوري وغير والحير الحا وَيرّوْن أن هنا غانطُ من أبي إسحاقه،
تنت: وقد أعله غير واحد من أمل العّم الأفاضل، ولكن رد هذه العلل وأجاب عنها

 فأجاد وأفاد

عن عائشُةَ قالت : كان النبيُّ بِّنَّ ينامُ وهو جُنُبُ، لا يَمسُّ ماءُ(1)
 الأزديُ قال : حدثنا ابُُ أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الأسود.


ماءً

الخــلاف في ذلـك

 عن أبي سلمة.



(Y) مكرر ما قبله.
(r) تحرف في الأصل !الى : ابن البنـوي! ووقع في (س) على الصـواب : وهو محمل بن عبداله بن يزيلد .

- (§)
 (اتاريخ بغداد)



(1أكل غسلَ يديه
وهـذا الححـيث لِيس طريقه(Y) طريق ناسح ولا منسوٍِ ؛ لأنه يـحتمـل
 (r) يتوضَّا

ومما يدلٌّ على ذلك .
(1) إسناده صحيح وهو مكرر ما قبله.

 ورواه النليث عن الزهري به . رواه مسلم (

ورواه ابن جريج عن الزهري أيضاً . رورواه عبدالرزات (1-vr)

وتابع الزهري يحيى بن أبي كثير ر
رواه البخاري (Y^7) وغيره. وللحديث طرق أخرى.
(Y) سمَط من (س) .
(r) قال البيهتي : وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا




اللِّتْي (1) - وأنا أسمع - قال: حدثنا أبو حُذيغة قال: حدثنا سفيان، عن برد عن عبادة بن نُسيٍِ، عن غُضَيْفت قال :

وربَّما نَامَ قِبل أن يُغْتسل
 يزيد بُّ عياض بن جُعْنُبة، عن الأعرج .


(1) تحرف في الأصل إلى : البزي، وإنما هو الحافظ الثقة أحمد بن محمد بن
 وتقدمت ترجمته .
(Y) إسناده صحيح. وزواه أبو داود (YY (Y) وغيره من طريق برد بن سنان نحوه.

"المجروحين" r/ / • :
"اران ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، والمقتلوبات عن الثقات، فلما كثئر ذلك في
روايته صار ساقط الاحتجاج بها) .
 طريق أبي يعلى الموصلى، حدثنا شُسيبان بهنا الإسناد

حديث آخر في

جr - حنثّا عبدالله بن سليمان بز الأشعث قـل : حنثــا يعقوب بن
عبد الله بن أبي محخلن قال: هحنثا أبو زياد عبلالرحمن بن نافع قال: حـثنـا محمل بن عبدالمـلك الأنصناري عز الزهري عن دعيلـ بن المسيب.


 عبدالملك الأنصاري اتهم بالكڭنب. فقال عنه ابن حبان في "المجروحين" "(ان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة

إلقدح فيه، ولا الرواية عنه إلا على سببل الاعتبار" .




ونم أجذده من حديث عمر، وإنما وجدته مرفوعاً من حديث جـا جبر، مـوقوفـاً على علي بن أبي طلنب أما المرفوع :

 قال الْارقطني : إسناده ضـعيف .
قلت : بل هو ضعيف جداً، صالع بن بيان قال عنه الـبارقطني : متـروكك كما في "الميز انه. .

## الخــلاف في ذلـك

زي
 سمعتُ يحيى بنَ أيوبِ يُحنِّث، عن يزِيد بنِ أبي حبيب، عن عمرانِ بن 'بي أنس، عز عبدالر حمن بن جُجير .

عن عمـرو بن العـاص قـال : احتلمتُ في لَّلْةٍ بـاردةٍ في غنزوة ذات النَّلاسِل، فأشغتُتٌ إنْ اغتسلتُ أن أَهْلِك، فتيممتُ، ثم صلَّيُت بأصحابي


 لكي شيئا! (1).
: وأما الموقوف: =
 من طريق الحجاج عن أبي إسحاق، عن الحار الحارت عن علي الح
 والحارث.
ورواه ابن عدي في „الكامل) أيضاً إسناد لا تقوم بها الحجة.

 وهب بن جرير بإسناد المصنف ومتنه سواء. قال الحافظ : إسناده توي .


 أبي قيس مولى عمرو بن العاص .
أنَّ عمرو بنَ العاص كان على سَريةٍ، وأنه أصابْهم بردُ شَدِيدُ لـم يُصبهـم


 أصحابَهُ فقال : „كيف وجُدُتُم عمرواً وصحابته لكم؟؟ فأنثوا عليه خيراً، وقالوا :



(r) عمرو
(1) المغابن : الأرفاغ، وهي بواطن الأفخاذ، وقيل : الأرفاغ والآباط، وقال ثعلب كُلُّ ما ثنيت عليه فخذكُ فهو مَغْبِن . (Y) إسناده حسن (Y)

 من طريق ابن وهب بهذا الإسناد .

 لكن قال أبو داود: "وروى هذه القصة الأوزاعي عن حسـان بن عطيـة قال فيـه :

> فتيمم" .

وجمع البيهتي بين الروايتين فقالل : اويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعاً غسل ما قدر على غسله، وتيمم للباقي".

هr
قال: : أخبرنا ابنُ لَهِيعة قال : حدثنا يزيُّ بنُ أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن





وهذا الـحديث يحتمل أن يكون نـاسخاً لـلأوَّل في النهي عن إِمامــة
المتيهـم بالمُتوضىء .
وهنا الحديث أجـود سنداً من حديثِ الزُّهري()، وإن صَحَّ فيحتمل أن يكون النهي في ذلك لا لِضرورةٍ وقعتْ مع وجُودِ الماءٌ .

فإن قال قائلز : فيجوز أن يكون هذا رخصحةً لعمرو بن العاص إذا لم ينهه أو ئمره بالإعادةٍ.

قيل : لو كان رخصة له دُون غيره لم يقل له : (أأحسنت)، ويضحكك في
وجهه .
ولقال له كما قال لأبي بردة بن نياز في ضحيته حيث قالن : عندي عناق، قال : "ضَحِّ بها ولن تُجزي عن أحمٍ غيرك|"(r) وكما قال للّمُغطر في رمضانَ
 الإسناد وانظر ما قبله .
(Y) قد تقلم أن حديث الزهري سنده تالف لا تقوم الحجة به.
(r) متفق علِه من حديث البراء بن عازب.

Irv

حيث قال وقت أعطاهُ التمرَ للكفًّارة: اركُله أنت وعيالكُ|(1) حيث شَكـا إليه الفقر . والة أعلم.

حديث آخر في سؤر الهرة
-


مُحمدل بن سيرين .



 واستنكر له ثلاثة أحاديث، هذا أحدها .
ورواها ابن عدي في پالكامل VAQ/Y ثنا حاجب بن أركين، حدثنا عباد بن الوليد
الغبري بهذا هلإسناد. وليس عنده محل الشا الشاهد! ! الـ وقال : وحديث ابن شون لا يرويه عنه غير حفص بن ون واقد .

 سمعت أيوب يحلث، عن محمل بن سيرين، عن أبي هـريرة، عن النبي وني أنه قال: (ايغسلُ الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ونـا ولغت فيه الهرة غُسِل مرةًا . .
وهذا إسناد صحيح غاية، شيخ الدصنف ثقة، ومن فوته على شُرط السُيخين. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحـِح
 والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف. $14 q$

الخـلاف في ذلـك

 أبراهيم الأنصشاي، عن عبدلالنه بن سَعيل بن أبي سعيل المقبري، عن أبيه،

عن عُروة بن الزبير .



- 1\&Y وزياد بن أيوّبِ قالا : حذثنا ابنُ أبي زائلةه عن حارثة(r)، عن عَمرة.
= عن أيوب به موقوفاً.
فقال ابن دقيق العين في „الإمامه" . "والذي تلخصر أنه مختلف في رفعه، واعتمد
الترمني في تصحيحهه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه" . وعقب على ذلك العلامة الشُيخ أحمد شاكر رحمه الله بعن استحسانه كلام ابٍ دقيق العيذ : اوأزيل عليه أن مسدداً - في رواية أبي داود عنه - روى الحديث كله موقوفاً، في

 تصحيح الحديث، هو الصمواب،|" تنبيه : أحل الحديث من غير زيادة \#والهر مره" في الكتب الستة . (1) إسناده ضعيفن جداً، عبداللّ بن سعيد المقبري (امترولّ"، ويعقوب بن إبراهيم : هو أبو يوسف القاضي، وهو متكلم فيه.
 الإسناد. (Y) تحرف في الأحل إلى : خارجة.

أصابتٌ منه الهرةُ قبل ذلكَّكُ (1)
 ومحمد بن عُبيدالنة قالا: حدثنا أبو زيد، عن حارثة عن عمرة.

وقد أصابتٌ قبل ذلك منه اللهِرَةُ (م) .

؟ ؟1 ـ حدثنا الحسين بن الحسين بن عبدالرحمن قاضي الشام قـالل:
 يوسف عن أبي حنيفة عن حماد، عن إبراهيم والشَّعبي .





> (1) إسناده ضعيف جداً كسابقه، حارثة: هو ابن أبي الرجال، وهو مترولٌ الحديث . ورواه الدارتطني 1V/79/1 (1) من طريق زياد بن أيوب بهذا الإسناد . (r) (r) مكر ما ما قبله.

(r) إسناده ضهيف، أبو يوسف؛ قالل عنه البخاري : آتركوه، ، وأبرحنيفة ضعيف عند أهل الحديث. وحماد: هو ابن أبي سليمان، وإبراهيم: هو النخعي.

سَالمة بن عبد.الملك العوصي قال : حدثنا أَبو الحسن - يعني علي بن صالحٍ ،
عن محمد بنِ إسحاق، عن صالح .


§ 7 § حدثنا محمد بنُ عبدالله البغويٌ قال : حدثنا الَْضهل بنُ الحسين الجحدري قال: حدثنا عبدالواحد بنُ زيادٍ قال : حدثنا عاصم الأحولن، شن أبي المتوكل.


ـ I I V V خـالل النيسـابوري قـال : حدثنـا سُفيـان بنُ غُيينـة، عن عـاصمر؛ عنن أبي المتوكّل .

1ミ1 ـ ا حدثنا عليُ بن الحسن بن قحطبة الصيقل قال: حدثنا يعقـوبُ الدَّوْرقي قال : حدثنا مَهدي قال: حدثنا سُفيان الثوري، عن عاصمر, الأحول، عن أبي المتوكل .
(1) إسناده صشحي، أبو المتوكل : هو الناجي علي بن داود.
 وزاد ابنُ حبان ومن بعده : (فإنه أنشُط للعوده) . (Y) مكرر ما قبله.

عن أبي سعيدٍ الخُدري - قال سُفيان : ولا أعلم إلا أنه قذ رفعَهُ إلى


## الخـلاف في ذلـك



 الأسود بنِ يزيد

ولا يغتسل.

## حـــــــ آخـــر

- 10 ـ حدثنا أحمد بنُ سَلمان قال: : حدثنا محمد بنُ عبدالهَ بن سُليمان



$$
\begin{aligned}
& \text { الوضوء، ولا أبو بكرٍ ولا عمر، ولا عليّ، ولا ابن مسعود(1) } \\
& \text { وكره ذلك من الصحابة : ابنُ عباسٍ ، وجابر . }
\end{aligned}
$$

(1 (1 إسناده ضعيف جلاً، وآفته سميد بن ميسرة، قال ابن حبان في رالمجروحين"
: $517 / 1$


$$
\begin{aligned}
& \text { للموضوعات شيء ثابت، وأما إنه لم يرَّ أَسْاً فلقد رآه. } \\
& \text { تال البخاري في صالتاريخ الكبير، . } \\
& \text { "سمع أنس، منكر الحـديث، }
\end{aligned}
$$


 غيره، وهو مظلم الأمرا


 والمنــرخ، وساق إسناد ابنٍ شاهين نم قال: اوإسناده ضعيف، وفي الترمذي ما بعارضه من وجه آخر وهو ضيفي أيضأه .
تلت: يشير بذلك إلى حديث معاذ بن جبل الآتي.

ومن التابعين: إبراهيمه، وهححمل بن سيرين، وسعيد بن جبير، وسعيل بن
المسيب، وابن أبي ليلى، وأبو العالية، ومحملف بن عليّ، وعطاء، ومسلم بن
يُسار، والحككم، وقتادة، وحسن بن صالح, (1)

الخــلاف في ذلـك




(Y) تَوْبِهِ

(Y) إسناده ضعيف، رشدين: هو ابن سعد، وعبدالرحمّن: هو الإفريقي، وكاللمها

ضعيف لا يحتج به.
ورواه الطبراني في "الكبير" • IYV/79 - TN/Y من طريق محمد بن سعيد، عن عبادة بن نسي بهذا الإسناد
قلت : وهذا الطريت وإن خلا من رشدين والأفريقي؛ إلا أنه فيه محمد بن سعيد :
وهو المصلوب، وقد اتهم بالكنب فلا يفرح بهـ .

1/ ا/ عبـدالرحمُن بن زيـاد بن أنعم الإفريقي، عن عتبـة بن حميد، عن عبـادة بن نسي، عن

 وهذا إسناد ضعيف كإسناد المحهنف.

ل
قال: حدثنا ابنُ وهبٍ، عن زيد بنِ حُبَّبٍ، عن أبي مُعاذٍ، عن ابنِ شهابٍ
عن عُروة بن الزُّبير .

الؤضُوء (r)



أنعم الانريقي يضعفان ني الحديثا .
وتال البيهتي : إسناده ليس بالقوي


 من طريت عبدالة بن وهب بهذا الإسناد وقال الترمذي:

معاذ يقولون: هو سليمان بن أرقم وهو ضعيفِ عند أهل الحديث)، .
وقال الدارتطني: nأبو معاذ: هو سلمـان بن أرتم، وهو متروكه .

وقال ابن الجوزي : أبر معاذ: هو سليمان بن أرتم. بانم


 نأنت ترى أنهم اختلفوا ني اسم أبي معاذ هذا بحيث يمكن تصنفهم إلى ثلانة
 ب ـ قـس تردد ني ذلكّ : وهو الترمذي .


وإليك الحق - إن شاء اله - في هذه المسألة .
 أرقم" وبيان ذلك من وجوه عدة . أولهـا : أن ابن عدي ذكر الحديث في ترجمة سليمان بن أرقم مما أنكر عليه من الأحاذيث. ثانيهـا : أن الدارقطني مقدم في هذا الباب على الحاكم ويعرف ذلك كل من كان له بصر بهذا العلم .
 أنكر عليه 'قال: „قلت: له في الكامل نيف وعشرون حديثأ") والذهبي لا شك يعرف أن هذا الحديث أحدها، وأنه لسليمان بن أرقم، وليس للفضيل كما وان وافق الحاكم سابقاً.

 من أهل العلم جرحه . بل نجد فيه الآتي : قال أحمد : ليس بن بأس . وقال ابن معين : ثقة .
 وقال النسائي : لا بأس به
وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال منستقيم الحديث.
ولذلك خلص الحافظ من هلنه الأقوال كلها بقوله : صدوت، كما كـي في (التقريب)| . وأما
 قال عنه الحافظ في "التقريبه": ضعيف، فهو لا شك في „التلختيص" يقصل من قال عنه |خععيفه لا من قال عنه اصصدوته| .
خامسها: أنهم ذكروا في ترجمة (اسليمان بن أرقم |أنه روى عن الزهري، وريه وروى عنه زيد بن الحباب ولم يفعلوا ذلك في ترجمة پالفضيل بن من ميسرة| .
 الستة أورد الحديث تحت توجمة (اسليمان بن أرقم، عن الزهري، عن عروة، عن عائشّة"|
تحفه I/TY E
وبعد :
 شيء، وأما عن جواز التنشيف أو عدم جوازه، فالصحيح فيه الجواز .

وكان يمسع بالمِنْديل (1) عتمان بنُ عفًّان وأنس بنُ مالكٍِ، وكذلكُ كان الحسن والحُسين، وكذلك كان ابن عمر، وكذلك كان عبدالرحمن بن يزيد

وقالن جابر بنُ عبداله: : لا بأسَ بالمنديل بعدَ الوضوء .




=



 عليه، .


 تعذر منهاها .


 الأتوال.

به، وتدلت المنديل وتمندلت: أي تمسحت به من أئر الوضوء أو الطهور .

وميمـون بن مِهران، وابن مُحيـريز، ومكحـول، وعمر بن عبـدالعزيـز ، وأبو عثمان، وأبو الأشعث، والحكم، وحمـاد، ومحمدل بن المنكــدر، وعطاء بن ون
 والأوْزاعي، وأحمد بن حنبل؛ كان هؤلاء لا يرون المسح بالمنديل

 عثمان بُُ أبي شَيبة قال : حدثُنا مُعاوية بن ميسرة قال : حدثنا الحكـم بنُ عتيبة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى .

تَنْفِعُوْ مِنْ الميتةِ بِإِهاٍ ولا عَصَبٍ||(1)
 الرازيُ وعثمان بن أبي شَيبة قالا : حدثنا جرير بنُ عبدالحميد، عن مطرف، ، عن الحكـم، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى . عن عبدالله بن عُكَيْمٌ قال : أتانا كِتابُ رسولِ اللَّهِ : (أَنْ لَا تَتْفِعُوا مِن


ورواه عن الحكمم جمـاعـةُ منهم : اللأعمش، ومنصــور، والشيباني، وإسماعيل بنُ 'ُسلم، وشعبة، ومطرف، ومسعر، والأجلع، وخاللد بن كثير،
(1) هذا حديث اختلف فيه أهل العنم، والحق أنه صالح للاحتحاج، وقد فصلت ذلـك في تحقيقي لكتـاب (الاعتبار)، للحازمي .

 (Y) مكرر ما قبله.

والمُسعودي، ومحمد بن أبي ليلى، والحجَّاج بن أرطأة، وحمزة الزيَّاتِ، وأبو

 الركين، وأبو سعيد البقال، ومحمد بن قيس .
 آخر : (ابششهرٍ) .
100 ـ حدثنا عبدالهُ بنُ محمد البغويُّ قال : حـدثنا سـوَّآر بنـ عبداله
 عبدالرحمن بن أبي ليلىي ؛ أنه انطلقَق هو وأنانسُ معه إِلى عبدالهُ بن عُكَيمرٍ رجلٍ


(1) رواه الحازمي في الالاعتباره (هr بتحقيقي) من طريق ابي داود ننا مخمد بن


 من ابن عكيم، لكن إن وجد التصريح بسماع عبدالرحمنز منه، حمل على إلى إنه نمعه منه بعد ذلكن.
وتبعه على هذا الإعلال الصنعاني في هسبل السلام، والشوكاني في (نيلي الأوطاره .
 بني هاشم، ثنا الثففي عن خالد الحذاءاء، عن الحكم بن عتبة أنه النطلق هو وناس معه، إلى عبد النّ بن عكيم بـ بـ
وهذان إسنادان متطابقان، وكلاهمـا من طرين أبي دإود، غير أن الذئي انطلت ومعد
 الحديث الثاني هو: الحكم بن عتبا!!

107 - حدثنا الحُسين بن أحمد بن صَدقة قال : حدثنا أحمـد بُُ أبي خَثْمة قالل: حدثنا يحيى بن أيوب قالل: حدثنا عباد بن عباذ قال : حدثنا شعبة وخالبد الحذاء، عن الحكم بن عتببة، عن ابن أبي ليلى .
 قالل شُعبة(1) في حديثه : وأنا غالامُ شَابُّ ـ وقال خالد قبل موته بشهرين : (أن لاَ
 وهها الحديث فمشهورُ لعبدالله بِنِ عكيمه، وليس له لقاء لهذا الحديث. وقد زوى عبداله بنُ عهر بن الخطاب، وجـابر بنُ عبـدالله جميعاً عن


فأما حديث ابن عمر .
I OV
حدثنا عيسى بن غيلان.
وُحدثني محمد بنُ عليّ بن حمـزة الأنطاكي (£) قـال : حدثنــا أبو أميـة
 قال : :حدثنا عبدالرحمن بنُ نَباتة قال :
(1) تحرف في الأصل إلى :(اسمعته)!!

(r) (Y) رواه أحمد \& \& • ا




أو إِهابٍ (1)
وأما حليث جابر .

- 101


صالحٍ
 104 - حلثنا عبـدالله بنُ بُليمان بن الأشعث قـال: حدثــا محمل بنُ

(1) يحيى بن صالح : هو الوحاظي، وعياضِ بن يزِيد ترجم له ابن أبي حاتّم في „الجـرح والتعـديـل
 تم رأيت الحافظ نسب حديث ابن عمر هذا لابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" وقال : \#فيه عدي بن الفضل، وهو ضمعيف"|" . قلت: وهذه نسخ صسحيحة معتمدة من كتاب (الناسخ والمنسوخ" لابن شاهين وليس في حديث ابن عمر عدي بن الفضل كما قال الخافظ، والش أعلم . (Y) (Y) إسناده ضعيف؛ لضعف زمعة بن صالح ، وأبو الزبير : هو هحمل بن مسلم بن تدرس، ومو مدلس وقد عنعن . وقال الحافظ في "التلخيص" رواه ابن وهب في "مسنده| عن زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر، وزمعة ضعيف، ورواه أبو بكر الشافعي في "افـوائلده) من طـريت





$$
108
$$


(1) حرامٌ داخِلُّه وخحارجُهن

الخـلاف في ذلـك
-17 ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد البغـويُّ قال : حـدثنا خلف بُُ هشُـام
البزَّار قال: حدثنا أبو عَوانة، عن سِماكُ، عن عكرمة.
 "ما فعلتْ فلانة؟") للشَّاةِ، قالت: ماتْ قـال: "فما صَنعتُم بـجلدهـا" قُلنا :
 رسولَ اللَّهِ! أو لستَ قد نهيت عن الميتةِبِ قال : "إِنَّمـا نهيتُ أن تُطْعَمـوها"
 تَخَّرقَ ${ }^{\text {(r) }}$
(1) إسناده ضعيف جدأ، وله علتان .

الأولى : نهشُل: وهو ابن سعيد، سئل عنه أبو حاتم § متروك الحديث، ضعيف الحديثا" .




صحيحة؛ ؛ وانظر ما بعله.
 (I.•/rV/Y६ عوانة بهذا الإسناد.

ا 17 ـ حَدَّنّا عبدالهُ بنُ محمدٍ قال: : جدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِماك، عن عِكرمة.

عن ابن عبَّاس قال: ماتتْ شاهُ لأم الَأَسْود زوج النبيٍ






 المصري"

(1) المسك بفتح الميم ولمكبرن السين المهملة والجمع مسك، ومسوك: الجلد. (Y)

 الـُن: : هو الجلد البليلي، والقربة: شنّة.




وللحديث شاهد من جديث ابن عبا = فليح بن سلممان ضعيف من تبل حظظه، لكنه توبع على أصله، نهنا إسناد (r)

جا 17 ـ حدثنّا عبدالهَ بن محمد قال : حدثنا جدي وأبو بكر بن أبي شَيبة
 سالم, بن أبي الجعد، عن أخيه .
عن ابن عباس، عن النبيٍ في جلودِ الميتةَ، قاله : رإِنَّ دباغَه قد أذهبَ بخُبته أو برجسهِ أو بنجسِبه)|(1)
= حسن إن شاء الهّ من اجلج ذلك، ومحمد بن بكار: هو إبن الزيان وهو ثقة وكذلك باقي رجال الإسناد.
 ومتنه سواء.
وأصل هذا الحديت في (الصحيخ"، ومالك.



 الإهاب نتد طهر|. وني لنظ: هأيما إهاب دنغ . . .1. . وفي آخر وهو لمسلم من طريق أبي الخير، عن عبدرالرحمّن بن وعلة

 مستر بن كدام بهذا الإسناد.
وتال الحاكم: (رحايث صحيح، ولا أعرف له علةه و وابفته الْنهي . وقال البيهتي: اوهنا إسناد صحيح، وسالت أحمد بن علي الأصبهـني عن أخي سالم هذا؟ نتال: : اسمس، عبدالة بن أبي الجعده . تلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثنقات عدا عبدائهُ بن أبي الجعد، نتد قال فيه ابن القططان : مجهول الحال.
وقال النّهبي ني (الميزانه وقال الحانظ في ,الثتريب) هقبول أي: إذا توبع وإلا نلين الحدبث كمانص على ذلك في المقدمة.

ـ 17 ـ حدثنا عبدالله بن محمد قال : حدثنا محمد بنُ أبان قال : حدثنا أبو نُعيم قال: حدثنا أبو سَهل حفصى الخراسانيُّ، عن نافع .

(1)

قال عبدالهّ : أبو سهل الخراساني، روى عنه أبو نُعيمّ لا أعلمُ روى
عنه غيره .
170 ـ حدنُّا عبدالله بُّ محمدٍ البغويُّ قال : حدثنا سُويد بنُ سعيلٍ قال :
حدثنا القاسـُم بن عبلداللّ بن عممر، عن عبداللّه بن دينار .


= من جانب التوثيت فهو:
1- تصحيح الحاكم لـحديثه، ، وموافقه الذهبي له .

r r - إقرار الحافظ في التلـخيص" تصحيح الحاكم والبيهعي .

ه ـ ذ ذكره ابن حبان في والثقاته،

V V من كل هذا نتخلص إلى أن حديث عبدالله بن أبي الجعل حسن على أقل الأحوال إن شاء الل تعالى .
 حديثه بعض المناكير" وباقي رجاله ثقات . (Y) إسناده ضعيف جلأ، القاسمب بن عبدالله مترولٌ ، بل رماه أحمد بالكذبّ، وسويد عمي نصار يتلقن ما ليس من حديثه.

$$
101
$$

ـ 177 - حدثنا عبدالله بنُ محمدٍ قال : حدثنا داود بنُ أميّة قال : حدثنـا مُعاذ بن هشام قال : حَدَّثيَ أبي، عن قَتادة، عن الحسن عن جون بن قتادة .


(1) ${ }^{(1)}$

I IV
عبدالرزاق عن مالكُ، عن يزيل بنِ عبدالهُ بن قُسَيٍُ ، عن ابن توبان ، عن أُمَه .


- دِباغْها ${ }^{\text {(1) }}$
 (V६
 وقال الحاكم: صشيح الإسناد، ووافقه الذهني قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات عدا جون بن قتادة فهو تابغي مجهول. . ووهم هن عدة في الصحابة . وقال الحافظ في شالتقريب" مقبول؛ أي إذا توبع وإلا فلين الحديث كمـا نص على ذلك في المقدمة . وإذا عرفت هذا فلا بد وأنك تعجب من قول الحافظ في هالتلجيص" 1/ 9 ع : إسناده صحيح! ولكن له شاهد من حديث عائشـة مرفوعاً رواه النسائي VE/V لفظظ : ازكاة الميتة دباغها" وإسناده صحيح . وانظر ما بعله . (Y) هو في „ (Y ( والبغوي (Y ه ها والبيهتي اV/I غير أن اللفظ عندهم : أمر أن بستمتع بجلود الميتة إذا دبغت . ورجاله ثقات عد| أم محملد بن عبدالرحمُن بن ثوبان قال عنهـا الحافظ : "مقبولة"| غير أن الحديث السابق يشهد لهذا.

$$
109
$$

وهنه أحاديثٌ لا يمكن ادُعاء نسخ شيءٍ منها باخُّرى .




بجمعةٍ.
وإذا كان الأمرُ ههكذا، كان الأولى الأخنُ بالحديثنين جميعاً قـوله : ایلا تَتْتِعُوا مِن الميتة بِإهابٍ ولا عَصَبٍ".

 الثاني، وهو قوله: (الا تتنفع مِن الميتةٍ بإهابٍ ولا عَصَبٍ" على ما مَا يُطبابق قوله
 ويحظره قبل الدباغ فيستعمل الخبرين جميعاً، ولا يترك أحدهما للأخر . وقد حُكي عن الخليلِ بنِ أحمـد أنه قـاله: لا يقعُع على الجلدِ اسمُ الإهاب إلا قَبل الدِّباغ، وإنما إذا دُبْنَ لم يسم إِهاباً وإنما يُسمـى أَدِيماً، أو جِرابا، أو جلداً (1)

فإذا صَحّ ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا مِن استعمـال, الخبرين. والش
أعلم.
(1) ( نقلت ذلك في تعليقي على رسالة nإخبار أهل الرسوخه لابن الجوزي رحمه الشّ .

وهذا الجمم بين الحديثين جَمع جيد ومقبول وهو اللائت حنى لا نرد الأهاديث طالما هناكُ إمكانية الجمع بينهـا والش المونق.

باب الاختلاف في الاذان

ـ ا 17 حدثنا عبدالله بنُ محمد البغـويُ قال: حــدثنا خلفُ بُنُ هِشـام
قال : حدثنا سعيد بنُ راشدٍ المازنيُّ قال: حدثنا عطاء بنُ أبي رباح.
 القومُ، فطلَبُوا بِلالًا فلم يجدوه ، فقام رجلُّ فأذَّن، ثـم جاء بلالُّ، فقال القومُ :


(1) إسناده ضعيف جداُ، وآفته سعيد بن راشد فقد قال عنه اين حبان: (ينفرد عن

اليّقات بالمعضلاتا ورواه أبو أمية في مسند پابن عمره (YO)، والطبراني في (الكبيره
 צQ/ سعيد بن راشـد بهذا الإسناد. قال البيهقي : تفرد به سعيد بن راشد وهو وهن ونيف وتال العقيلي وقد روى هذا المتن بغير هذا الإسناد من وجه صالح

 يقيم؟!
قال أبي : هذا حديث منكر، وسعيد ضعيف الحديث، وقال مرة: متروك الحديثه،
 قلت: ولم يبين العقيلي هذا الوجه الصالح الذي تصده، وعلى أية حال فلقد جاء

179 ـ حدثنا أححمد بنُ عيسى بن السكين قال: حدثنا إسحاق بن زُريت الرُّعَنِيُّ قال : حدثنا إبر اهيمُ يعني 'ابن خاللٍ الصنعاني قال : حدثنا الثُوريُّ .

وحدثنا عليّ بنُ مْحمل بن أحمد العسكريُّ قال : حدثنا عبدالله بنُ أبي
مُريم مقال : حدثنا محملد بُّ يوسف قال : حذـثنا سُفيان .
وحـدثني علي بن مححملٍ قـال : حدثنـا جامـع بنُ سَوادة قـال : حدثنـا خالّاد بُّ يحيى قال : حدثنا شُفيان الثوريُّ، عن عبـدالرحمن بن زيـادٍ، عن زياد بنِ نُعِيْم الْحضْرميٌ .
= الحديث من طريت أخر عن ابن عیر، وجاء كذلـك من حديث ابن عبانس، ومن حلديث
زياد بن الحارث الصدلتي الـي
وإليك تفصيل ذلك .
أما طريت ابن عمر :



 واستغر بـه حجاً .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات عدا الهيشم بن خخلف هذا فلم يورد فيه الخطيب
 الرواية الهيثم بن خلف بالفاء فاله أعلمهي، . فإن صع ما ظنه الخطيب، وأبه الهيشم بن خاللد، فقد قان عنه اللذهبي في (الميزان"،
 العقيلي والش أعلم . وأما حديث ابن عباس :
فقـد رواه ابن عدي في (الكــامله مقاتل بن حيان، عن عطاء بن أبي رباج، عن ابن عباب مرفوعاً به . ومحمل بن الفضل متهم بالكنـب . وأما عن حديث زيد الصدلائي فهو الآتي . $17 Y$




ـ ـ اV IV.




(1) الصدائي بضم الصاد المهملة، وتخفيف الدال المهملة نسبة إلى بني صداء من
قبائل مذجح من اليمن .




 عبدالرحمّن بن زياد بهذا الإسناد .
وقال الترمذي : „وحديث زياد إنما نعرفه من حليث الايث الأفريقي، والأفريقي ضعيـف
 الأفريقي" .
تلت: وما قاله الترمذي هو الحق والصواب رغم ما تــاله العـلامة أحمــد شـاكـر، ، فالإفريقي ضعيف من جهة حفظه، ولذلك فال الحانظ في (النتريب)| : ضعيف في حفظه، . وخلاصة الأمر أن هذا الحديث ضعيف بطرقه وشواهدهن، وإن ذهب إلى تصنيا بعض الأفاضل كالحازمي وغيره، إذ قال في „الاعتبار) : "هذا حديث حسن حسنه وذهب للجمع
والتُونيق بينه وبين حديثـ عبدالهُ بن زيد الآتي .

نقـال له نبيُ الله
الصُدائِيُ: : فأقدتُ الصَّالَةَ(1).

- |V|

حدثنا يحيى بنُ عبدالحميد قال: حدثنا المُبارك، عن عبدالرحمن بن زيـاد،
عن زياد بنِ نُعَمْ .

يُقيمُ|(r).

الخــلاف في ذلـك

 لهم : بنـو واقف - عن عبدالهُ بن مُحمدٍٍ الأنصاري .



(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.
 (r) (r) إسناده ضعيف؛ لضعف الواقفي (r)

وهو في (مسنده الططاللـي (r. (I) وفيه أن الذي جـاء وأقامه، هـو عم عبدالش بن محمد الأنصاري، وانظر إنكار المصنف.

وهذا حديثُ غَرِيبُ لا أعلمُ أن أحداً قال فيه إن الـذي أقامَ الصـلاة عمر بن الخطاب إلا في هذا الحديثِ، والمعروف أنَّ الذي أقامَّ عبدالهُ بنُ


الخزرج
ـ IVr
 محمد بن زيد.
 قال : فجاءه عبدالله بنُ زيد، فقال : إني رأيتُ الاذانَ فقال : (اقُم فأَلْقه على بلال، فقام فألقاهُ على بلال، ثُم قال : يا رسولَ اللّ أنا رأيتُها، وأنا كنتُ أرئُ أريدُ

أن أُؤذِّن قال : (اقُمْ أنتَ، فأقمْ) قالن : فقام، فأقام (1).

- حدثنا أحمد بنُ يونس قال : حدثنا محمد بنُ عُثمان قال: حدثنا


محمد بن زيد.
عن عمّه عبدالله بن زيدٍ قال: أُري عبدالله بن زيد في المنامر الاذان،


(1) إسناده ضعيف، أبو سهل : هو الواقفي، وتقدم أنه ضعيف، وانظر ما بعده. (Y) إسناده ضعيف (Y) ورواه أبو داود (O|Y) من طريق حماد بن خالد به.

ح IVO حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن محمـد بن الهيثم قال : حدثنا محمد بنُ سعيد الأصفهاني قال : حدثنا عبدالسلام بن حربن عن عن عن أبي العُمْيس، عن عبدالله بن محمد بن زيدلد عن عن أبيه عن جلده؛ أنه حينَ رأى الاذانَ أمرَ بلالًا، فأَّذّن، ثم أمر عبداله بنَ زيدٍ، فأقام .

وهذا بابٌ قد اختلف الفقهاءُ فيه، وقد ذكره بعضُ الصحابة فروي عن أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه، أنه قال: لا بأس بآذان الرجل، والصهِ والصلاة بإقامة غيره .

وقال عبدالعزيز بنَ رفيع: رأيت، أبا محذورة أذذ غيره، فجاء هو فأقام . وقال سالم سيلان : خرجتُ مع عائشةَ رضي الله عنها في سفرٍ إلى مكًّة ، فأمرتْ رجُلًا، فأذًّن، وشُغل المؤذنُ ببعض الشُيء، فأمرتْ رجلًا فأقام وقال الجريري، عن عبداللّ بن شُقيق؛ ؛ٔنه أذن غيره، وأقامَ هُو. وسئل مالك عن مؤذن أَذْ بالصَّالٍِ وأقام غيره الصالاة بإقامتـه؟ قال: نعم. لا بأس بذلك، يؤذن الرجلُ، ويقيمُ غيره، وهو قول محمد بن بن الحسن وقول أبي ثور .

وقال الشُافعي : لو أَّن رجلّ ، وأقام غيره كرهتُه، وأجازه والذي يذهبُ إليه أحمد بن حنبل : الذي أذُّن فهو يُقيم، فإن لم يفعل استقبل الآذان .

والذي يدل عندي على هذا، أن حديث عُمر، وحديث زياد بن الحارث الصداي، هو الناسخ لحديث الرُخصة في الذي أذَّن وأقام غيرُه؛ لأن حديث

عبداللّ بن زيد هو الأوَّل في الآذان، وحديث زياد بن الحارث بعـد حديث عبداله بن زيد.

فأخذ قومُ بالأوّل، وأخذ آخرون بالثاني، وقد ذكر الخلاف في الاذان فأجمع أكثر النَّأس على حديثٍ عبدالها بن زيد وعُمر بن الخطاب .
 فعلَّمهـ الاذانَ والصَّلاةَ جميعاً، وأنا ذاكره في الجزء الثالث الثِ إن شاء الهَ تعالى .

آخر الجزء الثاني من أحل أبي محمد المقري
ابتــــداء الثالــــــ

أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن
الأخضر قرأه عليه في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمـائة قــال قرأت على
الشّيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين في شهر ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة .

آ

ـ IV7 حدثنا عبدالله بنُ محمل البغويُّ قال: حدثنا وهبُ بن بقيّة قال:
حذثنا خَالل - يعني ابن عبدالله الواسطي - عن عبدالرحمن بنِ إِسحاوّ، عن
النُّهريِّ، عن سالم.





 رأيتُ مثلَ الذي رأى، ولكنَّه سَبَقني (1) وهذا حلـيثٌ غريبٌ إِن كان عبدالرحمن خَفِظَهُ .
(1) إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات، غير أن عبدالرحمن بن إسحاق : وهو ابن عبداللّ بن الحارث بن كنانة فيه كالام ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى ، فهو من رجال مسلم، وقال عنه اللحافظ : (اصدوقه" .




وقل خَالفه أصحابُ الزُّهريٍّ ؛ يونُس، وشعيبُ بن أبي حمزة، ومعمرُ،


الْمسيب.
حدثنا عبـدالله بنُ سُليمان بن الأشعث قـال : حدثنـا محمد بنُ IVV عوف قال حدثنا أَبو اليِمان قال : حَدَّنْنا شُعيبُ، عن الزُّهريٌ قال :

 ألناسَ للصَّلاةِ، قال بعغُهـم : البوتَ، وقال بعضُهم : الناقـوس (1)، فبينا هُم
.
 الوليد الأزرقي، أخبرنا مسلم بن خاللد، حدثني عبدالرحيم بن عمر، عن ابن شهاب به . وهذا إسناد ضعيفـ، والحـجة فيما تقدم ر.
وقال الثشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله : وفي إسنادي أبن سعل وابن ماجه إلى الزهري شيء من الضعفن، ولكنن أختلاف مخرج الإسنادين يجعل لهذه الرواية أصالًا مع ما يؤيدها من سائر الأحاديت في حكاية بدء الآذان) . قلت : ولقد شحلا إسناد المصنف من هذا اللضعفت والحمدل لهّ . وهذه الرواية جاءت من طريق آخر عن ابن عمر مختصرة وهي تدل على صحة أصل الرواية المتمَدمة .
 (TYOV)



 (1) النّقوسى: خـُشبة كبيرة طويلة تضرب بختْبة أصغر منها، والنصارى يفعلون ذلك إعلامأ لأوقات صلواتهمم.

على ذلك قام عبدُ الله بن زيدٍ الأنصطاريٌ ، ثم أَحُُ بني الحارث بن الخزرج،
 ماذا تُريلُ به / ع قال : فقتلتُ : أريُُ أن ابتاعه، لكَي أضربِ به للصصلاٍِ، لجماعةِ


حديثُ الأذان بطُولِهِهِ (1)
وطرق هذا الحديث في (اشرح الأذان").

الذخـلغ في ذلـلك
 IVA شَبيبب قال : حدثنا يُونس بن موسى البحري قاله : حدثنا حَسن بنُ حَمَّاد قالل:
 أبيه، عن جله.
(1) إسناده صحیيح، رجاله كلهم ثقات، أبو اليمانن: هو الكحكم بن نافع .
 ابن سعد في (الطبقات الكبرى| Y\&V_ Y\&T/ الزهري بهذا الإسناد .
 المسيب، وقد توهم بعض أئمتنا أن سعيداً لم يلحق عبداللد بن زيد، ولنيس كذللك فإن سعيد بن المسيب كان فيمن يدخل بين علي وبين عثمان في التوسط، وإنما توفي عبدالله بن زيد في أواخر خلافة عثمان، وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب مشهور رواه يونس بن بن
 قلت : وله طريق آنحر بإسناد حسن سنورده تحت الُحديث رقم (1^ף) .














 قال أبو جعفر : فيومئِ أكمل اللَّهُ عز وجل لمحمدٍ الشَّرف على أهلر

السَّهاءٍ وأهل, الأرض, (1)
(1) زياد بن المنذر، ،كذبه يحیع بن معين، وقال إحمل متروك الحديث، وقال ابن
حبان : لا تحمل كتابة حديثه، فهذا نخبر لا يصح .

المنـر بهذا الإسناد .


- IV9 حدثنا أحمد بُّ محمد بن هارون المرزوقيُ بالبصرة قال: حدثّنا


عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبي رافع.
 وجل عَلَّمني الصَّاةَ، وعلَّمني الاذان، أنتاني جِبريلُ عليه السلام بدابٍٍ، يُقال
لها: البراق. وذكر الحديث بِطُوِلهِ(1).
.
 الهروي، عن هشام بن عروة، عن أبيه .


 وفي إسناهد زياد بن المنذر أبو الجارود، وهو متروكا . (1) إسناده ضعيف جالًا وهو مكر رم ما قبله


 الهجرة في الدعوة إلى الصلاة.


 قلت: علي بن أحمد السواق، ومحمد بن جماد بن زيد، وعابد بن حبيب لم اجد

قال : حدثنا عَمّي قال: حلثني أبي قال : حدثنٌا طلحة بنّ زيلٍ ، عن يونس بن
يزيد، عن الزهري، عن سبالم,

فنز لَ فعلَّمه بِلاً
- INY الضّبيُّ قال : حدثنا أبو جنادة حُصين بن المخارق قال : حدثنا عبلُالصمل بنُ عليّي، عن أبيه.

من الأنصسار في مُنامِهِّهِ
IAr
(1) شيخ المصنف لم يذكر فيه الخطيب راويا غير المصنف، ونقل عنه أنه سمع منه بالبصرة.
(Y) إسناده ضعيف جداً، طلحة بن زيد متروك الحديث، قال عنه ابن حبان : (منكر الحديـ جذاً، لا يحل الاحتحجاج بخبرو10/ .


 بطلحة بن زيد.
(r) إسناده ضعيف جداً، حصين بن المشارق، قال ابن حبان : الا يجوز الاحتجاج
 عبدالصمد بحجة ، ولعل الحّفاظ إنما سكتوا عنه مداراةٍ للدولةَّهِ .

حذثنا حصين، عن منذر بن أبي طريف، عن محمل بن بشر، عن محمل بن
الحنفية .




عُبيدالله بن عمر قال : حدثنا يُونس بن أرْقم قال : حدثنا سعيل بنُ دِينار، عن
زياد بن المنذر قال: حدثنا العللاء قال :
قلتُ لابنِ الحنيفة : كنًّا نتحدَّثُ أن الاذانَ رُؤيا رآها


 الآذان وذكر بناقي الحليث (r)

قال الشُّيُّ رحمهه الهُ : وهذا بابٌ يُنظر فيه، ويُتأمّل ؛ وذلك أنه لا خِلافَ

(1) إسناده ضعيف.
(Y) يونس بن أرقم محهول، وكذلك سعيل بن دينار، وزياد بن المنذر متروكُ، كذبه ابن معين. وجاء في هامش (س) : بلغ العرض بالأصل الذي نقل منه .
(r) ووجه النظر والتَمل في هذا الباب أن هذه الأحاديث تدل على أن الاذان شرع بمكة ، وفي حفيث ابن عمر الذّي رواه البحاري ومسلم قال : „كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصـلاة ليس ينادى لها . . ." .

 وقال الواقديُ : إن الإسراء كان ليلةَ السبت لسبعة عشر ليلةٍ خلات من رمضانَ في السنةٍ الثانية عشر من المبعث قبل هـجرتِهِ إِلى المدينةٍ بثمانية عشر وخالف هذا القول عبدُالهَ بنُ عبَّسٍ كذلك.

1^0 - حـــثني يحيى بن محمد بن صـاعـد قـال: حـدثنــا يـزيـد بن عبدالصمد قال: : جدثُنا محمد بن عابد قــلن: حدثنـا محمد بنُ شُعيب، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عكرمة.

عن ابن عباس قال: وأسرى اللَّهُ عز وجل بِه ليلةً إِلى بيتِ المقدس قبلَ

 المقدس ، وهو بمكة) (1)

وقد حاول السهيلي في (الروض الأنف) 19/r / الجهـع بين هذه الأحاديث فتكلف،



عمر، ثمم حديث عبدالهّ بن زيده) .




 العلم أن الإسراء كان بمكة، واختلفوا قي وتتهاه .

فقد صَّح أْن الإسِراءَ كان بمكةَ، وأما حديث الاذان جمع عبدالهل بن زيد الأنصاري، وعمر بن الخططاب زضي الله عنهما فإنّه كان بالمدينة، كذلك . דیا - حدثنا [ه] أحمد بُز بيونس قال: حدثنا إبراههيمُ الحـربيٌ قالل:
 كان رسولُ الله بَكِّهِ حين قَدِمْ إِلى إلمدينة إِنّما يـجتمع الناسُ إِليه بالصَّناةِ


(1) إسناده معضل، لكنه جاء من طريق موصول فذكره بغده إن شاء اللّ ورواه ابن






 رسول اله (1/0))، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلآح، حي على






 (V•Y)، وأحما



وقد ذكر في بعضر حديث أنس ؛ أنهم هُمُوّا أن يُنْوروا ناراً، وقيل :
هموا أن ينصبوا عَلماً، حتى رأى عبدُانهَ بنُ زيدٍ وعمرُ بن الخطابِ أمرَّ الآذانٍِ .
فإن صَحُ الحديثُ في أمِر الاذان في ليلةٍ المعراج، فما وَجْهُ هـذا؟؟ (1).

فُروض, الصَّاةٍ؛ لأن فرض الصـلاة الخمس فُرضت في ليلةِ المعـراج،
= رسول اله ئهُ بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصصلاة أطاف بي وأنا نائم رجل يحمل







 رأيت، فقال : ,إن هذا رؤيا حت إن شاء الشه، ، نتم مع بلا فلا فألت عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتأ منك، نقمت مع بلال فجعلت ألفنه عنه ويؤذن به، قالل، : فسمع بذلك

 فلتد صرح ابن إسخاق بسماءه من محمد بن إبر إهر بمر بن الحارث.
وصحح هذا الحديـت جماءة من أمل العلم منهم .

البخاري: قال الترمذي في (العلل الكبير، سألت محمـد بن إسماعيل عن هذا
الحديث؟ فقال : هو عندي صصيح.

محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبر اهمي التيهي ؛ لان محمدأ قد سمع من أبيه عبدالهن بن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) لم يصع الحديث في ذلك كما تقـدم } \\
& 11 \text {. }
\end{aligned}
$$



 وإسلامه. والنة أعلم.

حديث آخر في معنى الاذان(1)

ـ اNV


قِلابة .


- ا 1 1
(1) لم يرد هذا العنوان في (س)
(Y) تحرف في الأصل إنى : (وهب)" وجاء في (اس" على الصواب.
(
ورواه مسلم (YVA). وأبو عوانة أبا





 وقوله : (ويوتر الإقامة)" يعني ألفاظ الإقامة البتي هي شفع في الآذان، لا لفظ الإقامة

نفسها".



محمد بُُ اللنيث قال : حدثنا عبدان بن عُثمان قال : حدثنا خالرجةُ، عن أيوب،
عن أبي قِلابة .

(Y)

1^9 - حدثنا محمد بنُ غَسَّان بن جَبَلة [العتكي] بالبصرة فَال : حدثن
(1) في أكتر الروايات „أمر بلالّه) كما في الرواية السابقة والآتية على البناء للمفعول
 العلم بالحديث والأصول.





 الرواة بلا مدافعة .
وقال عن طريق قتيبـة : والكُيخان لم يخـرجاه بهـذه السياقـة، وهو صحيـع على
شرطهما، ووانقه الذهبي، وهو كما قلا



 خارجة هذا .
 عبدالوهاب إلُقفي قالل: ثنا أيوب به ه. وهذا إسناد صحيح

جَمِيل بُنُ الحسن قال: حدنُنا عبدالوهًاب بن عبدالمجيد قال: حدثنا خالد، عن أبي قِلابة

 الاذانَ، وأنْ يُوترَ الإِقامَةَّهِ (ك)

## الخــلاف في ذلـك

 الربيع الأنماطي، ومحمد بن التـاسم الشطوي، وأحمـد بن عبدالةّ الـرقي،
(1) أي : يجعلوا له علامة يعرف بها
 هذا الحديث نتد توبع عليه، وقال ابن عدي : ها لا أعلم له حدئِئّ منكرأ، وأرجو أنه لا بأس
 بتحسين مثل هنار الإسناد.



وقال الترمذي : حسن صـيح
ورواه مسلم (rVA)، والنسـائي r/r/r، وأحمد
 أبي قلابة به.



 الالإناد.

وإسماعيل بن العباس بن محمد الورّاق قالوا: حدثنا عُمر بن شبة قالٍ : أخبرنا عبُُ الصمدل بنُ عبدالؤإِرث قال: حذثنا شُعبة، عن المغيرة، عن الشعبي .


مُشْى مَشْى (1)

 عبد الر حمن بن أبي ليلى .

والإِقَامِةِ

والحسسن بن الحسس الكخياط قالا : حدنثا محمل بُ بكير قال : حدنُا عليّ بن هاشـم بن البر ياة، عن ابن أبي لبلى عـل عمرو بن مرة، عن عبدالر حمن بن أبي لنيلى




(1) رجاله ثقات، وسناه صسحع إلا ما يخشّى من تُليس المغيرة، ولكـن له طريت

هسحع وسيأتي بعد ثلاثة طرق.
(Y) ( ${ }^{(\mu)}$

قال : حانْا الأَعْمشُ عن عَمرو بن مرة، عن عبدالر حمن بن أبي لِلى قال :




أَخْضر انَ (1)
 انختارت الشنفع في الاذان ، والوتر في الاعقامة، وقلائفةٌ اختـارت الشتع في الاذانِ والإِقامة.

وقال مالكك : يشفع الاذان ، ويوتر الالزاهة منه .

مرتين، قال الزعفراني، عن الشافعي : الاعقامة مرة.

وقال أحمحل بن حنبل /: إذارجع فالا بأسَ وإن لم يرجع فلا بأس.
وقل رُوِي عن أبي عبدالله أنه سُئل عن الترجيع في الاذان على حلي أبي محنـورة؟ فقال : ل لِّعحبني .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات.


 في عدالة الصححابة وأن جهالة أسمائهم لا تضري" .


 بَقِّة، عن صدقة بن عبداله، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه.


الخــلاف في ذلـك
190 ـ حدثنا عبدالهُ بنُ محمدٍ البغـويٌّ قلن: حـدثنا أبـو بكرٍ بن أبي
.
وحدثني إبراهيم بنُ عبدالصمد قال : حدثنا أبو سعيد الأشج . وحدثني محمد بنُ يوسف بن عمر القاضي، ومحمد بن أحمــــ بن معمر

(Y) تحرف في الأصل إلى "(سليمه" ولم ترد أصلًا ف (س)، وهو ثقةة، له تر جمة في
(اتاريخ بغداده| 11/V
(


الحربيُ وغيرهما قالو : حدثنا محمد بنُ الحجاج بن يزيـد الضَّبْيُ قالـوا(1): حدثنا عبداللهلام بنُ حربٍ، عن يزيد ـ يعني الدَّالاني - عن قَتادة، عن أبي العَالية.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) المقصود بذلك ابن أبي شيبة، والأشج والضبي . } \\
& \text { (Y) هو في مصنف ابن أبي شيبة ا }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { وهذا الحديث ضعيف وله علل تتلخص في في : }
\end{aligned}
$$

ا ـ تفرد عبدالسلام بن حرب كما قال المصنف، وهو يقع في حديثه مناكير، ولعل
هذا منها
„
 المبتدى، في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج إذا والقا

وقال الدارقطني : اتفرد به أبو خالد الدالاني عن قتادة، ولا يصح" .




$$
\begin{aligned}
& \text { محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديـن؟ } \\
& \text { وقال: هنا ها لا شيء، }
\end{aligned}
$$

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ونم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرِف لأبي خالد الدالالي سماعأ من قتادة" . وقال البيهتي : اتفرد بهذا الحديث على هذه الوجه يزيد بن عبدالرحمن أبو خالد

قال الشتيُخ تفرّد بهذا الحديث عبلُ السَّلام بن حربٍ، عن أبي خـاللٍ
النَّالاني، لا أعلمُ زواه غيرهُ

قال : حدثنا وكيعُ، عن الأعمس، عن إِبراهيم، عن الأسود.

(1)

19V



الأسود.

(r) (r)

محمل بنٌ زيادٍ الزياديٌ قال : حدثنا فُضيل - يعتّي ابن عياضِ عن منصور،
r ـ الانقطلع بين قتادة وبين أبسي العالِية : قال أبو داود : قالْ شبعة إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث، حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصالاة، وحديث: القضضاة ثالاثة، وحديث ابن عباس : حدثني رجالن مرضيون منهم عمر، وأرضـاهـم عندي عمر
(1) إسناده صحيح، أبو الربيع الزهراني : هو سليمان بن داود.
 بهنا الإسناد.


شن إبراهيم قالْ : حُدِّثتُ أنَّ النبيَّ بَّيٌّ كان ينامُ ـ وهو ساجلُ ـ ـ فيعرف نومُـه
بنفخِهِ

199 ـ حدثنا محمد بنُ جعفر بن يز يد المَطِيريُّ (r) قال : حدثنا حمَّاد بنُ
الحسن قال : حدثنا حجاج بنُ نُصير قال : حـــثنا المُبــركُ بنُ فَضـالــة، عن
الحسن.

عز وجل : انظرُوا إلِى عَبدي روحهُ عِندي وبدنُه ساجِدُ لِي وجسدهُه|"()
Y Y.. عبدالة بن أبي شَيبة قال : حدثنا بكر بنُ عبدالرحمن قال : حدثنـا عِيسى بنُ المختار، عن محمد بنِ أبي ليلى، عن عطية.
 ليضحك إِلى ثلاثة نفرٍ: رجل قامَ في جوفِ الليل فأحسن الطهور، ثم صلَّى،
(1) إسناده مصضل، لكنه جاء بإسناد صحيح، كما في الحديث قبل السابق.
(r) قال الدارقطني: ثقة مأمون، وله ترجمة في (السير)" r-1/10.
(r) إسناده ضعيفَ جداً: وله علل . الأولى : ححجاج بن نصير، قال عنه الذّهبي في


 الثانية : المبارك بن فضالة مدلس وتدليسه تبيح والذا قال الحافط : يدلس ويسوي الثالثة : الحسن البصري وهو على جلالة قدره إلا أنه كان يدنس، ولقد عنعن هنا .

ورجل نامَ وهو ساجدُّ، ورجل يَحمي كتيبةً منهزمةً فهو على فرسِ جوادٍ، لو شاء أن يذهبَ لذهبَ|(1)

قال الشيخُ [رحمه اللّ]: وهـذا البـاب فيه تأمل لمن عرفه.
أمـا حديث عَمـرو بن شُعيب فليس بمرضي الإسنـاد؛ لأن صدقـةُ بن عبدالله هذا يُعرف باللًّمشقي أبو مُعاوية السمين ليس بحجةٍ على غيره، وقد

أعلم - أن من نام ـ ساجداً في صلاةِ الفرض (ب) .

وأما حديث أبي العالية/، عن ابن عباس، فإن صـحَّ ؛ فمعناه ـو والل
أعلم ـ أن على من نامَ ساجداً وضوء حتى يضطجع، يعني : في النوافل (r) ويصدق ذلك ما روى الحسنُ عن أبي هريرة، عن النبيٍ ِّنَّ قال : "إذا نامَ العبدُ وهو ساجلُ يقول الله عز وجل : انظُروا إلى عَبُدي") هـذا يعني في في النوافل وصلاةٍ اللَّلِل ؛ وكذا سائر هذه الأحاديث(\&) .
(1) إسناده ضعيف، عطية: هو العوني وهو ضعيف يدلس .

 وإسناده ضعيف أيضاً. (r) تقدم أن هذا لا يصح (Y) وتد تقدم أيضاً أن هذا لا لا يصح
( ( ) وكذلك هذا وبْد بَّيَّا علله وما زلت أتعجب من ابن شاهين رحمه اله لكثِّرة إيراده للأحاديث انواهية، ثم لتأويله للأحاديث الضعيفة والاحتجاج بها مع أنه يعلم انها ضعيفة
 لتأويلها، والتأويل فرع التصحيح!!

حــــيث آخــر
( Y Y
 هِنْدل، عن يحيه بن سعيلِ، عن عكرمة.

لكم تُوُع : الوتر، وركعتا الفُجرِ، وركعتا الضُّحى"(1)"
(1) إسناده خعيف جداُ، وضاح بن يحعى روى عنه أبو حاتمّ، وقال : شيخ صدوت

 ب/ / ا : امنكر الـحديث يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات التي كأنها معمولة، لا يجوز
الاحتحاج به إذا انفرد لسوء حفظه، وإن اعتبر معتبر بما وافق الثقةات من حليثه فلا خير") . ومندل : هو مندل بن علي ضِعغة أحمد، ولينه أبو زرعة . ورواه ابن الجوزي في (العلل) (*VV) من طريت ابن شاعين. بهذا الإننـناد وله طريق آخر :
رواه أحمد (Y•O) كا والحاكم
 عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً : فذكره

 وسكت عليه الحاكم!! فقال الذهني : ما تكلم عليه الحاكم، وهي وهو غـريب منكر، ويحي ضععه النسائي و.الدارقطني

## الخــلاف في ذلـلك

_ r. Y مرداس قال : حدثنا محمد بن بُكير قال : حدثنا مَرو! بُن بُ مُعاوية قالن : حدثنا عبدالله بنُ مُحرّرٍ، عن قتادة .

= فذكره في ضالثقاتات . وذكره في االمجروحينه، $111 / 11$ نقالل:
 عن المشّاهير، فوتاه يحيى بن سغيد القطان، وحمل عليه أحمد بن حنبل"،










 محرر، وعندهما اولم يعزم علي"،
 بالضحى والوتر ولم يكتبه. . وإسناده ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي .

قـال التشيخُ: والحـديث الأول أقربُ إِلى الصَّـوابٍ؛ لأنَّ الثـاني فيه



(1) قلت: رحمالك ربي!! وهل وضّاح بن يحي هو المرضي عندهم؟! وكـذلك مندل بن علي؟!.
(Y) هذا الباب ليس فيه ناسخ ولا منسوخ؛ إذ الناسخ والمنسوخ إنما يكون فيما صح عن رسول الله (Y (Y) ، ولا يكون في مئل هـذه الأحاديت الضعيفـة جداً؛ إن لم تكن موضوعة .

حديث آخر في صلاة الضحى
r r r r حــثنا عبـداللّ بنُ سُليمان بن الأشعث قـال : حدثنـا أحمد بنُ
 زيد بن أسلم، عن عطاء بن يُسار .

ثماني ركعاتٍ، ثم قال: (إنها صلاة رغب ورهب)"(T)
قال عبدالله بُُ سليمان : هذا الزبير بن عبدالمطلب مات كافراً.
§ ₹ ₹
محمـد بنُ أيوب الـرازيُّ قـال : حـدثنـا عبـدالله بنُ الجَّـراح قـال : : حـدثنـا
 عكرمة بن خالد.

عن أم هانىء بنت أبي طلبٍ؛ أنها قالتْ : لما قدمَ رسولُ اللّ بَّهُّ في
(1) في (س): أخبرني .
 الكتاب، في حفظه لين، وباقي رجاله ثقات.

الفتـح، فتح مكـةَ، نزل بـأعلى مكـة، فصلَّى ثمـان ركــاتٍ، فقلتُ: يـا الِّا


 عن حميد الطويل .

(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جداً، دحمدل بن أيوب الرازي، قال عنه أبو
 حاتم
 (IYQ|)
 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صسحيح •

ثقة) وله ترجمة في (تاريخ بغداده)
(r) رواه الترمذي في \#الشُمائل" (YA (Y)، حدثنا محمدل بن المثنى بهذا الإسناد.


$$
. r \cdot 0 / V
$$

وحكيم بن معاوية، قال عنه الحافظ : (مستور)"، وقال عن زيـاد: (امقبوله فمثل هذا السند لا يصح

 عن جابر، فهذه علته|| .
وللحديث طريت آخر عن أنس .


## الخــلاف في ذلـك

 حدثنا عبدة بن عبدالله

وحـدثني يُوسف بنُ يعقـوب بن إِسحاق بن بهلول قــال: حدثنــا جدي

= مسلمة (الأصل: مسلم) الأموي ضعفه البخاري وابن معين وجماعة وذكره ابن حجان في „الثقات) وقال: : يخطىء
وله شاهد من حايث جاء جابر، قالل:




وشاهد آخرُ من حديث أم هانيء : ها


 قال في "المججمع" إسناده حسن .
قلت: والطريق إليه صحيح، ولا أعلم كيف العن الطريق إليه في (الأوسطه وعلى فرض




 فالحديث يحسسن بما تقدم بيانه . والث أعلم.


- Y•V



صلاة الضحى قط (r)

حدثنا أَسد بنُ عاصم قال : حدثنا أبو سُفيان الحميدي قالل : حدثنا النُعمان بن بن




لأ
 عاصم بنِ كليب، عن أبيه.

(1) إسناده حسن، بمابعده.

زيد بن الحباب، يخطىء في حديئه عن الثوري وانظر ما بعده.
(
 مالح بن مهران، عن النعمان به . وانظر مأ بعده. (0) رواه النسـائي في "الكبرى" كمـا في "التحفة"| . وVA, ورواه اللبزار (797) من طريقين آخرين، عن وكيع به .

قال الشيخُ : وهذه أحاديثُ ليس يُمكن أن يُقضى بأحدها على صاحبه
لتقازب النكافى، في الرّجالن .




.

الأعتق، عن ثابت.
 الضّحى ؛ فإنها صلاة الأوّابين) .




- Yll إسماعيلُ بن حَفْصر قال : حدثنا يُونس بن بُكير، عن محمل بن إِسحاق، عن يعقوب بنُ عتبة، عن أبي غنطفان.


(1) إسنـاده ضعيف جداً، شيـخ المصنف ضعيف، وقد رمـاه أبـو علي الحـافظ
 وقد عنعنه.

 تفهم عنه فليعد صالتها) .



 حبان، وإنما علة الحفيث في تدليس ابن إسحأق . واله ألها أعلم
 للنساء، .
وقال : هذا الحلـيث وهم.
 اسـألت أبا زرعـة يقول في حـديـ أبي عظفـان : يعني حديث أبي هـريرة، عن

الخـــلاف في ذلــك

التخياط .

الصُدلائِيُ
وحدثني محمل بن هارون الحضرمي قال: حدثنا أبي، قالوا: حدثنـا أصرم بن خوشب قال : حدثنا أبو عبلالرحمن زياد بن سعٍٍ عن أبي الزُّبير .


 هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصححيح، إنما رواه ابن إسححاق. قال أبو زرعة : واحتمل

أن يكون أراد إشارته في غير جنس الصالاة") .
وقال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري : سئل أحمد عن حليث إيث : (من أشار في صلاته
إشارة تفهم عنه، فليعد الصلاة؟ فقال : لا يثبت إسناده ليس بشيء"ا .
(1) ثقة ، وله ترجمة في "تاريخ بغداده
(Y) إسنـاده ضعيف جداً، وآفتـه أضـرم بن حـوشب، ثقـة قـال عنـه أبـو حـاتم
:rrq/1/l
(امتروك الحديث، فإنه ذكر أنه سمع من زياد بن سعد فأنكر عليه|".


 يونس حدثنا زهير، حلثني أبو الزبير عن جابر قال؛ قال : أرسلني رسول الله بُئِّ وهو منطلق

Y Y ب حمَاد زُْبْة قال : حدثنا الليثُ بن سعدٍ، عن بُكير بن عبدالهُ ، عن نابل .

عليه، فردَّ عليه إِشارةً (1) .

قال الشَّتُحُ : والحديث الأول في التَّغليظِ إنْ صحًّ ، فيحتمل أن يكون



 بيدِةٍ
= = إلى بني المصطلق نأتيه وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا (وأوما زهير

 كنت أصلي، .
(1) إسناده صحيح، عيسى بن حماد ثقة، بل هو آخر ثقة، حدث عن اللبيث بن
 النسائي، وابن حبان، والذهبي في ركاثنفهـ، ..


وثال الترمذي : حديث صهيب حسن .
(r) تقد أن الحديث غير صتحيح
(Y) هذا هو الموجود بالأصول التي بين أيدينا، غير أنه جاء في هامسـ الأصل : في نسخة חنصوبا وما بالأصل أجود وأهح

فإن صحَّ الأولُ؛ فيجوز أن يكون معناه التغليظ في الإِشارةٍ في غير ما يَنوبُ من الصُطلاةِ، ويخوف أن يكون التغليظ في الإشارِة في الصَّالةٍ الفَرْض .

والنه أعلم بذلك(1)
 هذا الحديث بجميع الكفّ، وفي حديث جابر بالئد، وفي حديث ابين الين عمر عن صهيب
 ذرك

حديث آخر في قضاء الوتر
(Y!
يعقوب الرخامي قال: حدثنا أبو عصام يعني ,ووَاد بن الجـراح قال : حـدثنا
نَهْشُلُ، عن الضَّحَّاكُ .

فَلْيُقْضِهِ مِن العَدِ عِند الضُّحى"()

(Y) إسناده تالف، وله علل :

ا- رواد بن الجراح، قال عنه البخاري : „كان قد اختلط، لا يكاد يقوم، ليس له
كبير حديث قائم|" .







وقال الحاكم : روى عن الضحاك الم المعضلات الض




قال الشيخُ : هذا مرسلُ ليس عند الضَّحاكِ عن ابنِ عمر(1) .
Y Y
 أَسْم، عن أبيه، عن عطاء .

ونَسيه فَلْيْضْهِهِ إذا أَصْنَحَ|"()،

 البخاري اعل ذلك بقوله: الا إعلم أحداً قال: إسمعت ابن عمره إلا أبو نعيم".
 الإسناد.
(1) هذه علة من علل أخرى في الحديث كما تندّم .

أحمد بن أبي بكر المديني .



وأعل هذا الخديث بعلتين :


رواه التُرمذي (17\%) ورجح المرسل على الموصول فقال: اوهذا أضح من الحديث .
والجواب عن هذه العلة بعون الئُ وتوفيقه هو:
أن عبدالرحمن لم ينغرد برنع الحديث بل تابعه على ذلك محمد بن مطرن، وهو ثقة
من رجال الثيخين .



Y.O

## الخــلاف في ذلـك







 (T•/1/


عبدالر حمّن وol . .

قلت: إن قصد أنه واه من ناحية الإسناد، فقد علمت أن عبدالرحمّن لم ينفرد به،
وأن الحديث جاء من طريق آخر صحیح .



 يصلي إذا أصبح، والثّ تعالى أعلم.
(1) إسناده ضعيف جداً، أبو هارون العبدي : هو عمارة بن جوين، وهو مترولُ وقد
اتهمه غير واحد بالكذب وانظر الحديث بعد الآتي .

ورواه ابن نصر ص هی آ من طريق أبي هارون العبدي به
(Y) تحرف في الأصل !لى (هر يرة1!!!

## Y.T



ـ Yا^ حدثنّا أحمدا بنُ محمد بن محمــد بن سُليمان البـاغندي قـال:

هِلال مححمن بن سُليه، عن أبي هارون .


قال الشُشٌُ [رحمـه الله]: والني يشبه عِندي إن كانت هذه الأحاديث صَحيحة المعاني، فالناسخ منها النَّهي عن الوترِ بالنَّهار مع الاختيار، وهو أنشبه


(Y) إسناده ضعيف جداً كسابقيه .

غير أن الحديث ورد بإسناد صحيح لم يلم يذكره المصنف وهو ما ما








 قلت: على أية حال هذا إسناد لا بأس من الاستشهاد به.


وهذا هو(r) في الفرائض, ، فإذا جاز(r) في الفرائض فهو/ في النوافل
والسنن ${ }^{\text {(1) أ }}$.
وأما الحديثُ في نفسِه في الرُخصصةِ في القضاءِ فليس هو حديثُ مَرضِيّ



والثاني هو أقرب، وإن كان فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم(7)
(1) متفق عليه من حديث أنس بن مـلك بلفظ: (امن نسي صـلاة أو نام عنهـا، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وزاد أبو داود وغيره: شلا كفارة لها إلا ذلك" .

(F) في الأصل (كان) وهو تحريفـ.
(8) في (اسى" في السنن والنوافل .
 ينهــ إلى التأويل الذي هو فزع التضسيخ؟!! .


 - F / /
 اللذي نذهــ إليه|".

## حديث في قنوت الفـجر


 دَعْلَج - عن قتادة .

 المهاجرون والأنصارُ، نقدَّم التُنوتَ قبل الركوع (ا)
. YY.

الرازي أخبرهم، عن الربيع بن أنس .
 وقال ابن عدي : nعامة حديثه يتابته عليه غيره، وفي بنض حديثه إنكار، وليس بالمنكر الحديث جـأًا .



 للـحازمي (1 (1 و ا 1 وغيرهما) .

مانت (1)

الذـو ذنـ

- YYا

عليّ بن يزيل الصُدائِيُ .

 عـ عبدالله بن نافع، عن أبيه .

(1) (1)

والحدينث مـخرج في (الالعتبار) (99 بتحقيقي) .
(Y) بفتح الشُين الدعحمة والطاء المهملة ، نسبة إلى التياب النـطوية وبيعها، وهي هنسوبة إلى شطلا من أرضى مصر .
(
 محمدل بن يعلى بهذا الإسناد.
قلت : وهذا إسناد ساتط وله علل .
 |(مسروكٌ الحديث") .

قال النَّيُخُ : وهذا حديثُ غَرِيبُ، لا أعلم حَلَّث بـه إلا عنبسة، ولا
 الأحاديث أن النهي منسوخ
والذي عليه العمل القنوت في الفجرِ؛ وأنه الناسخ لغيره، لما رواه أبو
 الغداةِ حتى ماتَّا (1)

وعلى ذلك أهلُ المدينةِ، وإذا كان أهلُ المدينة على شيءٍ فهو الحق . وسُئِل مالـكك بنُ أنس عن القُنوتِ في الفجـرِبْ فقال : لم أُدرك أحــداً
فقيل له : أو كانوا يقتنون؟ .

قال : نعم . ومذهب مالك أن القنوتَ في الصبـح قبل الركوع .
وسئل ابنُ ُبي ذئب عن القُنوت في الصبح؟ .

وهو قول أبي الزناد وابنِ هُرمز .
وسُٔئل سُفيان الثوري عن القنوت في الفجر؟ .
$=$ بالوضع".

 الثقات، ولا الاعتبار منها بما خالف الانبا الثاته) .
الر ابعة : الانتطلع بين نافع وبين أم سلمة كما قال الدارقطني . (1) تقدم أنه حديث ضعيف
فقال: : لا بأس به، وأما نحن فلا نععله.
 الحسن بن عليٍ .

 قلتُ: فيرفع به صوتَه؟
قال : نعم. كذا فعل النبيُ

قال: في الوترِ بِعد الركوع، وإِن قنتّ في الفجـر اتباع مـا رُوي عن
النبي

قالل: لا إلاًّا في الوتِِ والغداةِ .


حدثنا أحمدل بن بهذاد بن مهران الستِرافي بمعـر قال : حـدثنا الرَّبِعُ بن سُليمان قال : حدثنا أبنُ وهبٍ قال : حدثُنـا يحيى بنُ أيوبِ، عن العالاء بن كثير، عن داود بنِ أبي أيوب، عن سعيل المقعُري .


فلكُمُ وله، وإن نقصَ فعليه النُقصان، ولمكم التَّـــام|(1)"

 عبدالله بن عامر الأسلمي، عن أبي علي من أهل مصر . عن عُقبة بنِ عامرٍ الجُهْني قال : سَافرنا معه فحرصنا أنْ يؤُمنا، فأبى ،


(1) حذيث صحيح، وهو مخرج في (الممشكل) 0/(0rr)، وانظر ما بعده.
(Y) (Y) إسناده ضعيف، لضعفف الفرج بن فضالة وعبدالله بن عامر الأسلمي .

 عامر الأسلفَي به .
 ,ككن له إسناد آخر صحيح .

## الخـلاف في ذلـك

 خأف بن رجاء قالل: حدثنا أبي قال : حدثنـا الحُسِين بن صالـحِ ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صاءلح


قال النشيُخُ : وهذان الحديثانِ لْهما وجهُ في العلمر ؛ وذلك أَنهُ إذا لم يتم
 المؤتمون به، هع اجتهادِهـم في صَلاتهم تامة
 خلفه، إذا ذكر بعلَ الصحلاة أنه كان جُنباً أو على غير وضوءٍ، فأعلمهم بذلكِ فسدت صالتهم لفسادِ صالته، وإِنٍ لم يعلمُوا ذلك فصالتُهم ماضيةُ، وعليه هو الإعادة، والدليلُ على ذلك .







 الحارث، عن بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جُويبر، عن الضَّحاكُ .

 صلَّى بغيرِ وضوءٍ، فمشلُ ذلك||(1)
إسناده ضعيف جدأ، جويبر متروك، وفي الإسناد علل أخرى.

## 


 حربٍ.


(1) في الأصل ضبطت بالتنوين، وفي (اسن) لم تضبط فيحتمل أن تكون بالتنوين،
 الناسخ لم يكتبها على عادتهم في نسخ المتخطوطات فإنهم يكتبون علاء وعطاء هكذا : علا وعطا وجاءت الكلمة على هذا الرسم في باقي مصادر التخريج . والمعنى : أي طلوعاً حسناً، أي مرتفعة قاله النووي .
(Y) إسناده حسن، للكلام الذي في سنماك بن حرب .


 ( من طريق سنفيان بهذا الإسناد.


 (INAA) وقال الترمذلي : حسن صحيح

الخـلان في ذلـك

 حدثنا ابنُ جُريج، عن عطاء .


(8) (فالن
| I (1)
(Y) هكذا في الأصل ك وهو عبدالله بن فروخ الخر اساني ووقع في (اس") : روح بن فروخغ، وهذا خحطأ ولمل الزيادة من الناسخ . والله أعلم
 هي زيادة متحمة لا تأتلف مع باقي الحجملة .
 (رأيـت ابن أبي مريم حسن القول فيه قال : هو أرضى أهل الأرضى عندي، فأما أحاديثه فمناكير" . وقال البـناري : "(تعرف وتنكر" وهذا مصطللح يقصل به أن الراوي يأتي بأحاديث معرونة يوافت فيها الُققات، ومرة بأحاديت منكرة يتغرد بها، ومن كان حاله هكذا، تعرض مروياته على مرويات الثقات العدولل، فها وافقها أخلخا به، و وا خالفها يرد . والله أعمبر
 وابن طلرق : هو عمرو بن الربيع ، وابن جحريج : هو عبلألملك بن عبدالعزيز . ورو واه أبن عدي في "الكامل" ع / 1017 من طريت ابن أبي مريم وابن طلرن بهذا
 (VY/Y الالجساد ضعيف.

قال الشُيخُ : فأما الحديث الأول فالعمـل عليه في تـدايبِ الصلاة في
 في مصلّاّة، وكل صلاةٍ ليس بعدها صلاة، فليس ينبغي للإمام أن يقومَ من مكانِهِ، وهما صلاتان الفجر والعصر. وأما حديث ابن عباس الذي قال: (اصليتُ مع رسول, الله فكان ساعة يسلّم يقومُ) يعني بذلـك الصلوات كلها إلا هـاتين الصَّلاتين، وقـوله : "اثم
 يعني الرضفة الجمرة، أو السّيء المححمي يريـُُ بذلـك هنـه الصلوات التي

بعدها النوافل . والله أعلم (1)
=

 كأنه على الرضف قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء، فأقول: حتى يقوم؟ فيقول: حتى يقوم.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. واللفظ له مـه
 الأول سرعة قيام رسول اللة مقدار ما كان يقعده في التشهد الأول .



 كأنه على الرضف: وهي الحجارة المحماة!) .
(1) بعد كل هذا التُويل لك أن تعلم أن هذا الحديث ـ حديث ابن عباس ـ من مناكير ابن فروخ كما تقدم .

حـــــــث آخـــر



قِلابة .

فابدأوا بالعَشَاءـاءِ(r)

 قال: حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة .

( ${ }^{(*)}$
(1) تـحرف في الأصمل (إلى (1)

- (Y)


(r)

 . (Y9A) 6(Y9V) 6(Y97) 6(Y90) 6(Y9を)/0 Y19

حدثنا حفص بنُ ميسرة، عن مُوسى بن عُقبة، عن نافع, .


يَعْجَلْ حتَى يَقضي حَاجتَه منه، وإن قامتِ الصَّلاةُ)|") .
 المِقْدام قال : حدثنا سُفيان بنُ عُيينة، وعَثًّام بن عليٍّ، ودَلْهم بنُ دهثم، عن هِشام بن عُروة، عن أبيه .
 فابدأوا بالعَشَاءِ|(r)

(1) رجاله كلهم ثقات، غير سويد بن سعيد ففيه كلام لخصه الحافظ في (التقريب") بقوله : اصدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القولU1.




$$
\text { (Y) ثقة، وله ترجمة في „الـسير"، } 10 \text { / } 10 \text {. }
$$




 الإسناد.

YY.

حدثنا عمرُ بن شَبّة قال : حذثنا محخشي بن معاوية الباهليُّ قال : حدثنا هِشُام بنُ عروة، عن أبيه.



قال : حدثنا محمد بنُ عبدالرحمن الطُّفَاويُّ قال: : حدثنا هِشام بنُ عُروة، عن
أبيه



الـخـلان ني ذلـك
\& \& - حدثنا أبي - رحمه الله - قالٍ : حدثنا العباسُ / بن محمد بن حاتم اللُّوريُ قال: : حلثنا مُعلَّى بنُ منصـور قال: نحـدثنا محمــلُ بنُ ميمون، عن جعفر بنِ محملـ، عن أبيه .
(1) رجاله ثقات، غير أني لم أجلد ترجمة لـ (امخشُي بن معاوية الباهلي" وهو متابع والحديث مكرر ما قبله .

 هن طرقَ، عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. (Y) إسناده جيد، وهو مكرر ما قبله.



ولا لغيره(1)

قال الشيخُ : وهذا حديثُ غَرِيبُ، ومحمد بن ميمون هذا : هو أبو حمزة
السُكري (r)

وليس في هذين الحديثين نسخُ؛ لأن كلًّ واحدٍ منهما له معنى"، وإِ


لم يبدأ بسواها (r)
(1) إسناده ضعيف جداً، وآفته محمد بن ميمون الزعغراني، قال عنه ابن حبان في
(المجروحينه Y / Y Y :

امنكر الحديث جداً، لا يجوز الاحتجاج به إذا وانق اللقات بالأشياء المستقيمة،
نكيف إذا انفرد بالأوابد؟ اهـ .

ورواه أبو داود (YVه^)، والطبراني في „الصغير" (AYQ) من طريق محمد بن ميمون بهذا الإسناد.
ولفظ الطبراني (صلاة المغرب|". ولفظ أبي داود : لا تؤخر الصالة. . . .).
 قلت: وهو وهم: فإن البغوي لم يسنده في (شرح السنة) وإنما علقه rov/r عن المن جابر بصيغة التمريض وهر
(Y) هذا وهم من ابن شاهين - رحمه الش ـ فإن الزعغراني كما تقدم وليس السكري . (r) هذا تأويل لنّيء لم يصح
 وأن الصلاةَ غير فائتّةٍ ؛ لا أنه يبدأ بالعشُشاءِ مع فَوات الصَّاةِ(1)
(1) نال النوري


 فإذا ضاق بحيث لو اكلكا أو تطهر خرج وتت الصهاة صلى على حاله محانظة على حرمة الوفت، ولا يجوز تأنيرهاه .

 ششديدة التوقان إليه، وإن لم تكن نفس شديدة التوقان إليه تركا التشاء، وإتيان الصلاة أحب البُّ
 في ذلك حدينأ وهو توله
 وتد خرجناه في (مشـكل الآثاره المجلد الخامس رقم (.••).



قال : حلثُنا صَدَقَةُ بن .يسارٍ .



الذــلغ في ذلـك
_ Y چ حدثنا محمل بنُ محمود بن محمد السراج قال : حدثنا عليٌ بن
ُُسلم قال : حدثنا أبو عامرٍ قال : حدثنا عبدالله بن عطاء القُشُي قالٍ : حدثنا سُفيان بن عبدألرحمن بن المططلب بن أبي وداعة عن أبيه .
(1) (1) أبو بكر الحنفي : هو عبلالكبير بن عبدالهجين. .


 بالبيت سترة:(1)
(1) حديث ضغيف، وفد بينت علله في تخريجي لكتاب "هشكل الآثارش| للطحاوي
 وعلى ذلك فلا ينهض هذا الحديث على أن يكون معارضاً لحديث ابن عمر، واتخاذ

 الهني هدي مححمد بيّة .
وقـد ذهب الطهـاوي رحمه الله إلى صحـة حديث المـطلب وخصض الكعبة بهـذا
التككم، وقد رددنا عليه في المٌوضع المشنار إليه أيضاً.

_ Y Y أخخرنا شُعبة، عن أبي إسحاق قال : سمعتُ الأسود يُحدًّث .



هذا!! قال عبدالله : فلقد رأيتُه قُتِلَ كَافِراً(1)
A Y ـ ـ حدثنا عبدالله بنُ سُليمان قال : حدثنا محمد بنُ أحمــن بن أبي
 عن الأسود.



- (1)
 داود طرت عن شـعة بهـنا الاسناد .

(Y)

ورواه الـّخـاري ( )
ryt

 عن هشام بن خَسَّان، عن ابنِ سيرين .


إنس ، وجنٍ وشُجرِ
 كناً من تراب فسجد عله، فرأيته بعد ذلك تكل كافراً، وهو أمية بن خلفـ، .

 قروله: (وهو أمية بن خلف) لم يتع ذلك في رواية شعبة وقد وافق إسرائيل على تسمينه




 القصة وتعت بمكة بلا خلاف ولم يكن النفاق ظهر بعد، وقد جزم الوافدي بأنها كانت في رمضان سنة خمس ، وكانت المهاجرة الأولى إلى الحبئة خرجت في شهي

 لا يفسر الذي في حكيث ابن مسبود إلا بأمية لما ذكرته، والهُ أعلمr".




 والإنسى.

## الخــلاف في ذلـك

- Y६• عبدُاللَ بن سُليمان بن الأشعث قال : حدثنا محمد بنُ رافع قال : حدثنا أزهر بنُ القاسم - قال محمد رأيتُه بالمدينةِ ـ قال : حدثنا أبو قُدامة، عن من مطر الورَّاقَاق، عن عكرمة.
 تَحَوَّل إلى المدينةِ (1)

قال الشيخ : وهذا الحديث يُوجب نسخ الأوَّل؛ لأنًّ حديث ابن مسعود كان بمكةَ، والسجود في سورة النَّجم كان بمكةَ؛ فإن صَحَّ حديثُ مطر الورَّاقِ هذا، فهو ناسخُ للأوَّل، وإسناد حديث إبن مسعود فصحچِحُ لا علةَ فيه، فإنْ
 الحكم والشُ أعلم (Y)

ونقل الزيلعي في "انصب الراية) عن عبدالحق في "الأحكام

 عبدالبر: هذا حليث منكر، وأبو قدامة ليس بشّيء، وأبو هريرة لم يصحب النبي ونيّ إلا بالمدينة، وقد رآه يسجد في الانتشقاق والقلمه".
 حبان : اكثُ وهمه|)، ومطر الوراق سيء الحفظ، نهذا إسناده لا يصح .
(Y) حديث مطر لم يصح كما تقدم، وعليه فسجلدة (النجمم، وإذا السمهاء انتُفت، واقرأ) حكهها غير منسوخ وجاءت الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة بإنبات السجود كما


(YE
 سوار قال : حدثنا عِكرمة.



ففعل هذا رسولُ اللّ بَّنَّنِ في الحضرِ، وهو في السَّفر أوجب.

حدثنا حُسين بن عبدالهُ بن شاكر، حدثنا أحمد بن محمد القوَّاس قال : حدثنا مسلم بنُ خالد الزٍّنجي، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزُّبير، عن سعيد بن -
(1) حديث صحيح غير أن هذا الإسناد ضعيف، وانظر ما بعده.

 عن ابن عباس بهذا اللفظ.
(Y) قال اللدارتطني عنه: (ثقة مأمون) وله تـرجمة في "اتـريخ بغـداده| /

عن ابن عباس؛ ؛ أن رسولَ الله بِّنِّ جَمَعَ بين المغربِ والعِشَاءِ، وما بين
الظُّهرِ والعَصْرِ من غير خَوْفٍ ولا سَفِرٍ (1) .
Y६r - وحدثني عبدالباقي بن قانع حدثنا إسماعيـل بن الفضل حــثنـا

 والعشاء وما بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر قلت: ما أراد بذلك

قال : أن لا يـرج أمته (Y)

الخــلان في ذلـك


عكرمة.



(Y\$/119/1




 نانف جزاهاه الس خيراً






 بين الصَّاتَتْنِن مِن غيرِ عُذرٍ من الكَبائِر||(1)
(1) إسناده ساتط، عبدالحكيم بن منصور، قال عنه ابن حبـان في „المجروحين"
 يحى والنسائي

 وانظر ما بعده .
(Y) إسناده ضعيف جدأ، وهذا الإسناد وإن كان فيه من هو ضعيف غير حنش، وهو حسين بن قيس إلا أنه هو المتهم بهذا الحديث وران

 جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشّاءاء. .
وضتف الترمني والدارتطني الحديث من أجل حنش
 الكوفة (ثقةه!! وقد احتج البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدة في الزجر عن الجمع بلا
 قلت: وهذا كلام غريب من الحاكم ـ رحمه الشه ـ أفيريد أن يحتج الشيخال بحنش؟! ورد الذهبي الحديث بهذا السبب.



خلف العسقلانيُّ .
وحدثني أحمد بنُ عيسى بن السكين البَلَديُّ(') قال : حدثنا إسحاقِ بن
زيد بن الخطاب .
وحدثني موسى بنُ عبيدالله الَخاقانيُّ (r) قال : أخبرنا العباس بن عبداله


وائل .
 الصَّلاةِ ـ قال: فلما رَجعنا من عندِ النَّجاشي سلَّمنا عليه، فلم يرد، وقال : إِّن

في الصَّالِاةِ لَشُغلاً" ${ }^{\text {(5) }}$
_ Y\&V
أبي قال : حدثنا إِبراهيم بنُ طَهْمان، عن أبي الزُّبير .


(1) هذا العنوان لم يميز في الأصل، وهو مميز في غيره، وفي (اس"): حديث صح

سنده. وفي هامش الأصل كتب (احديث آخر)" .
. YAI - YA• / \& ثقة، وله ترجمة في آتاريخ بغداده (Y)


(0) إسناده ضعيف، وهو مخرج في (الاعتباره رقم (V)، وكذا الذي بعده.

عبدالرحمن بنُ بُشر بن الحكم قال : حدثنا سُفيان، عن عَمرو، عن محمل بن



أخبرنا ابنُ جُريج ، أخبرنا عَون بن عبدالله، عن حُميد الـِحمْيريٍ .

( ${ }^{(r)}$ م)

عثمان، حدثنا أحمدل بن عبدالله الرقي، حـدثنا رزت الله بن مـوسى، حدثنـا يحيى بنُ سعيد القطّانان، حدثنا ماللك بنُ أنس، عن نافع .

صدرِهِ، وإذا ركع، وإذا/ رفع رأسَه من اللُّكوع, ، ولا يرفع بعد ذلك(r)

آخر الجزء الثالث من أصل أبي محمل المقري
(1) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله.

- ( ${ }^{(r)}$
(Y) رجاله ثقات، غير أن رزق الله بن موسى فيه مع ثقته إلا أن في حديثه وهماً . وقوله في الحديث: "انحو صدره) والمعروف "حذو الحن منكبيه) .


 (^ロ^) ( من طريق سالم، عن ابن عمر به .

الرأشُي وسماه "جالاء العينين بتخريج روأيات البحخاري في جزء رفع اليلدين" .
ابتـــداء الر ابــع

أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن الأخضر قرأه عليه وأنا أسمع في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة قــال : قرأت على الـُيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين في شهر ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة

حــــــــ آخـــر

 ابنُ جُريج، عن غبدالهِ بن عُروة، عن غروة.

إلا صلَّى رَكْتِينِين
ن ـ Yor قال : نا عَمّي قال: نا أبي؛ عن ابنِ إبِّا إسحاق قال : نا هشام بنُ عروة، أنَّ عروة حـلّة

السجْدتينِ بعد الْعُصْرِ عِندي تَطُّ (\&)

(Y)
 ثقات، وإلحديث مكرر ما بعده.

( ( ) إسناده حسن، للخلاف اللني في ابن إسحاق - وهو معروف ـ والخلديث مكرد




 (1) هُو اللّ أحدا



 فقال : .لا والشّ لا اتركهما يا عمرُ، لقد صليتُهما مع مَن هو خيرُ منك؛ مع
 rry/r من طرق عن هشام بهذا الإسناد.

 نهوضيف.





 الأولى: في الإسناد. نفي إسناد المصنف زيادة آزره بين أبي وائل وبين عاصم! ! الثانية: في المتن، نعند المصنف: :(بعلد صلاة العصره، وعند الترمذي: : ابعد صلاة

رسول, الهّ، ، فقال عمر: ويحكَ يا تميمُ؛ إنه لو كان الناس كلُّهم مثلك لم (1) أبال

## الخـلاف في ذلـك

 عليّ بُُ مسلم قال: نا جعفر بنُ عَون قال : نا مُوسى بن عبيدة عن ثابتٍ مولى أم سلمة قال:
كان يرحل لها عن أُمٍ سلمة قال: بعثتْ عائشةُ إِلى أمٍ سلمة تسألها عن

 YOT - حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال : حدثنا أحمد بنُ منيع قال: حدثنا هُشيم قال: أخبرنا منصور، عن قتادة قال : أخبرنا أبو العالية.


 حتى تطلحَ الشُمسُ، وعن الصَّاةٍ بعد الحَصْرِ حتى تغربَ الشُّمسُ (r) - YOV حدثنا ابنُ وهبٍ قالل: أخبرنا عُمرو أن المنـذر بـن عُبيد حدثنه ، أن أبا صالح اللَّمّان حدثه أنه.








 رفيع .ن مهر ان .

 والنسائي تتادة بهـذا الاسناد . وتال الترهذي : حسن صسحی
 ثـات .

 هاهنا/ وهم في "اكتاب المناهي") مذكورون، وهذا هو المعو"ل عليه؛ لأن النهي قد ثبت، وقد خَرَّج لصالِِهِ بعد العصر سبباً أوجبَ ذلك - والله أعلم - وقد أكَّد هذا النهي حديثُ ما، رواه عليُّ بن أبي طالبٍ كرُّم الله وجهه . ـ YOA أيوب قال : حدثنا أُسباط بن محمد وأبو نُعيمه، غن سُفيان، عن أبي إِسحاق، عن عاصهم بن ضمرة.


بعدها ركعتينِ إِلا العضر والفجر(1)
(1) إسناده حسن.

 راهويه في „مسندهه من طرق، عن أبي إسحاق بهذا الإسناد.


YOq ـ حدثنا أحمد بنُ عبداله بن جابر الحـافظ بالـرَّملة قال: حـدئنا

 سُليمان مولى أم سلمة قال: :




(1) إسناده حسن، والعلاء بن هارون هو أخو يزيد بن هارون وثنه أبو زرعة كما في



 طرق عن حسين المعلم بهذا الإسناد. وقال الدارتطني : تفرد به حسين المعلم، عن عمرو بن شـعـبـب وقلت: وحسين ثة دون نزاع

 ذلك على أن الأمر باعادتها اختيار، وليس بحتم والة نعالى أعلم.

عبدالرحمن السَّامي قال: حدثنا خالد ـ يعني ابن الهيّاج ـ قال : حدثنا أبي،
 قال: أتيتُ على ابنِ عُمر - وهو قاعلُ على البَالاطِ، وأهلُ المسجِدِ يُصلُّون ـ

 - YTI
 حدثنا عبدالله بن المُبُارك، عن عاصم الأحول، عن سُليمان بن يسار .


مَرّتينِ

- YTY




(1) هياج: هو ابن بسـطام، وفي حديــه مناكيـر، وفال يحهى بن أحمــد بن زياد

 قلت: وليس هذا الحديت منها والحمد لثّ ، فلقد جاء بإنسناد حسن كما في الحديث السابق، وانظر ما بعده. (Y) مكر ر ما قبله.
= تقدم الكلام على هذا الإسناد قبل حديت، والرجل هنا إما أن بكون هو ابن
 محمد بنُ يوسف التركي قال : حدثنا أزهرُ بُنُ مروان قال : حدثنُنا الحارثُ بُنُ




الخــلاف في ذلـك
 النرسيُ قال: حدثنا مسلم بنُ خالد الزنجي، عن زيد بنِ أسلم، عن بِّر بنِ

مِحْجَن ${ }^{(r)}$


= عمر كما في الروايات السابقة وإما أن يكون غيره، وعلى أية حال فلا يضـر ذلك؛ لأن الصحابة كلهم عدول والحديث منكر . (1) إسناده ضعيف جداً، الحارث بن نبهان، متروك الحديث، ثم هو مرسل، لكن المتن صحيح كما تقدم


 MYE - MTY/\&




OTO - حدثنا عبدالهُ بن خشيشُ قال: حدثنا يوسف بن موّسى .
 الحضري قال: ححثنا سُفيان الثوريُّ .

وحدثني أحمد بُنُ إِسحاق بن بهْلول، وأحمد بنُ الحُصين بن محمد بن
 زيذ بِن أَسلم، عن بِشر بِنِ مِحْجَن .



(1) بشر بن محجن مجهول، ليس له رإِ غير زيد بن أسلم، ولم يوئته سوى ابن
 كذلك نقول الحانظ في دالتقريباه بعد كل هذا اصصدوقه ليس بجيد، وباتي رجال الإسناد



 طرق عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد.

صليتُ في البيتِ، فقال: (إإذا صَلَّيتَ، ثم أتيتَ قَومـأ، وهم يُصلَّونَ نصلً معهمم|)(1)" لفظ حديث ابن خشيش .
(1) مكرر ما قبله، والككلام على هذا الإسناد، كالكلام على الني قبله، فرجاله

 رواه سفيان عن زيد بن أسلم عن بـر بـ بن محجن، وروم فيه، إنما هو بـبـر بـر بن محجن هكذأ رواه مالكُ وأصحاب زيد بن أسلمه .
قلت: وتد تقدمت الإحالة عن مواطن الخلاف في اسمه فانظره .
ورواه أحمد
 آخره: اواجععلها نافلةه وقال أحمد بن حنبل: ولم يقل أبو نعيم ولا عبدالرحمّن : وواجعلها نانلةr.
تلت: وفي هذه الرواية أمور تجدر الإشارة إليها.
 سفيان اللوري، ولقد تقدمت رواية الحديث من طرق، عن زيد بن أسلم، وليس فيّ اليها هذه الزيابة، بل رواية المصنف نفسه هنا ورواية الطبراني في رالكيبر، وهي مين من طريت سفيان
 غير أن هذه الزيادة قد صحت من حم ايريث آخر زواه أبو داود (OVO) بإسناد صصتح من طريت جابر بن يزيد بن الاني

 في رحالنا، فقال: الا تنعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله نم أدركُ الإمام ولم يصلُ فليصلٍ معه فإنها لَّهُ نافلةُ، .
وهذا الحديث شاهد لحديث المصنف، فيصح به، كما ينهد له الحديث الأتي كما
تال المصنف:





 "ألمعجـمه" منهم روح بن القاسـم ك واللدراوردي، وإسماعيل بن عياشى.

 ويؤيل هذا الححليـث حـيـث معاذ بِ جـل, .

شُعبة، عن عَمرو بِن دينار .
 ماللك بن أنس يروي هذا الحديـ قديماً عن زيد بن أسنم فيقول فيه : بشر فقيل له : هو بسر. فقال: عن بسر أو بشر؟ وقال بعل ذلك عن زيل بن أسلمم، عن ابن محجن، ولم يقل بسر ولا بشر" . الثالث : رواية أبي نعيم، وعبدالرحشّن بن مهلي التيَ أشـار إليها الإمام أحمل . تد رواها في پالمسسند) \&/\& \&
(1) في هذا الكالم كبير نظر وإن كان الحديث صححيحاً كما تقدم بيان ذلك. (Y) هذا وهم من المصنف - رحمه الله ـ فهما اثنان لا واحد ، فراوي الحديث هو محتجن بن أبي مححجن اللديلي .
 الأسلدي المدني كما تال الدصنف فالأول ديلي وهذا أسلمي . وحديث : "أرموا . . . " عزاه
 قلت: وهر وهـم فإن الذي في البخاري (YA99) من حديـ سلمة بن الأكوع ॥أرموا وأنا مع بني فلانه وأنما جاء بلفظ ॥إرموا وأنا مع ابن الأذرع" عند ابن حبان (7 £ ا 1 ) من حديـث أبي هريرة وسنده حسن .

العِشاءً، ثم يرجع فيُصلًّي بقومِهِهِ (1)
ـ Y Y
حمّادُ بُن زيدٍ، عن عَمرو بن دينار .

فيُصلِّي بهم (r)
 قال : حدثنا أبو سُفيان قال: حدثنا النُعمان، عن سُفيان، عن عَمرو بن دينارٍ .

العشاء، ثم/ يأتي مسجدَ قومه فُيُصلًي بهم(r)
(1) إسناده صحيح وهو في (امسند ابن الجعد) (•177) (17 ).

ورواه البخاري (V••)، (V•I)، وأحمد شعبة بهذا الإسناد.
(Y) إسناده صحيح، أبو الربيع الزهراني : هو سليمان بن داود


 عمرو بن دينار، عن جابر به.


 والبغوي (ه9) من طريق سفيان بهذا الإسناد.






ورواه أبو الزّبير عُ عن جابٍ كرواية عَمرو بن دينار6 وزاد فيه ألفاظاً ليسـت
في حلـيـث عمرو.

 عُبيل بن عُميرك عن أبي الُّبُير.


(1) مكرر ما قبله، وفي هذا الإسناد من لـم أجل لهم تراجـم . ورواه البـخاري (7 ا 7) من طريت سليمّ، عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد.
 عن جابر به.

(
 والطحاوي
 ثم ينصرفـ الْى قومه فيصلي لهم تلك الصلاة، هي له نافلة، ولهم فريضة . وللحافظ كلام في "الفتح" سيأتي ذكره. $Y \varepsilon \wedge$
.YVI _ حدثنا محمد بنُ مخلد قال : حدثنا أحمد بنُ الوليد قال: حدثنا
عُبيدالله، عن إبراهيم بن إِسماعيل، عن أبي الزُّبير .

(1) يرجع فيصلِّي بقومِهِ

وروى. هذا الحديث أبو صالـح, عن عُعاذ بن جبـل، ولـم يذكـر فيه
جابراً.
_ YVY الأصفهاني قال: حدثنا بكر بن بكار قال: حدثنا حمزة الزيات، عن حبيب،

عن أبي صالح,

(r)

وهذه أحاديثُ يظنُ الذي لا يتأملُها أنها متضادةُ أو بعضُها ينسُُ بعضاً، فإن كانت نانسخة ومنسوخة، فالذي يشبه أن يكون منسوخاً حديث ابنِ عمر(r) وإلا كل واحدٍ منهما منفرد بمعنى .
(1) إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل : هو ابن مُجمٍع، وهو ضعيف وأبو الزبير مدلس، والحديث صـحيح كما تقدم إلا أنه لم تأت في روايات لفظة : المكتوبة) .




 وقد صرح ابن جريج في رواية عبدالرزات بسماءه فيه فانتفت تهمة تدليسه، فقـول ابن
 مرُّتين) إذا تعمَّد قصـد الإعادةٍ لصـلاةٍ خرجتْ على التَّمام/ لفريضـةٍ ولا ولا صلاة عليه فيما تقدَّم .
 يُصلي، وإن كان قد صلَّى، وكذا أمر النبي لغئِّ لغير محجن في حديثٍ آخر.
 وكان أمامَهم فيصلِّل بهم، فتكون له نافلة ولهم فريضة، ولا ولا خِلافَ بين أهل النقل للحديث أنه حديثٌ صحيحُ الإسناد.
وقد اختلف الفقهاءُ: هل تجوز الصلاة إذا اختلفتِ النِّيانٍ ؛نيةُ الإمامر والمأموم, أم لا؟ فأجازمها قوٌُ وردَّها آخرون .

وسمعتُ أحمد بنَ سلمان الفقيه يقول: سمعتُ إِبراهيم بنَ إسحاقن،
يسأله رجلُ من أهل خُراسان : إذا صلَّى الإمامُ تطوّعاً ومَن خلفه فريضةَّه

الجوزي أنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من







 النشص أطله عليه،.
قال: لا يجزيهم
قال : فأيت حديث معاذ بن جبل؟
قال : إبراهيم الحربيُ : حديث مُعاذ قد أعيا القُرون الأولى .


ـ YVY
 جعفر بن بُرْقان، عن الٌُّْهري أ عن سعيل الممسيب.
 ربَّا ولك الحملُ"(r) لا لا يزيلُ على ذللك .

_ حدثنا عبدالله بن جعفر بن خُشَشْش (r) قال : حدثنا أبو البختري
عبدالله بن محملد بن شاكر قـال: أنا حسين، عن زائـلدة، عن منصور؛ عن
(1) (1إمام ثقة له تصانيف، وله ترجمـة في (النسير)" المحامل التي يحمل فيها الناس على الجمال إلى مكة المكرمة وهي : بفتح الميم والحاء المههملة .
(Y) هذا إسناد حسن، والحذيث صحيح رواه الشيخان وغيرهما وله طرق كثيرة عن أبي هريرة، وقد خرجته في كتاب القراءة خلف الإمام" للبيهقي .


يحيى بن عباد، عن ححَّاج - أو عن أبي هشام، عن هحجاج، شك منصور عن سعيل بن جُبير .

 شئتَ مِن شيءٍ بعـد|(1) ققال منصـور : عن عوت، عن أَخيـه عبيدالله . هــذا

الحديث .

الخــــلا الثـــــي
_ YVO محمد بُُ عبدالله اللُّوسي قال : حدثنا حجاج بن نصير قال : حدثنا أبو أمية بنُ يعلى الثقفي، عن سعيد بن أبي سعيد المقْبُريِّ .
 فلا تَختَلِفُوا عليه، فإِا كَبَّ فكَبِّروا، وإِذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإِّا قال : سَمِعْ اللَّهُ
 والمجلِ، وإذا رفُع رأسَهُ من الرُكوع فكبرِ وا وارفعُو! رؤوسَكثم، وإذا سجذُ وكبَّ

 طريق عطاء عن ابن عباس بهذا الإنساد. ورواه النسائي 19^/r من طريق سعيد بن جبير به.
 وحجالج بن نصير ضـعيف، وأبو أمية بن يعلى ضنعيف هو الأخر، ولكن الحديث صحيح كما

قال الشيخُّ وقوله : پافقولوا: سمعَ الله لمن حمده") مثل قول الإمام سواء، فحرفُ غريبٌ من الزوائدِ، والمشُهور : اإذا قال : سمع اللّ لمن حِمَذْهُ. فقولوا

= تقدم قبل حديث، وانظر كلام المصنف عقب الحديث، والحديث مخرج في كتاب (القراءة خلف الإمامي للبيهقي

## حديث آخر في الركعتين قبل المغرب

 أبيه، عن شُعبة، عن عليِّ بن زيد جُدعان .


(1) أحمد بن إسخاق بن بهلول وأبوه وجهه ثنقات لهم تراجم في (تاريخ بغــادهر


 بهنا الإسناد.



 تبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شي، .
وكذلك عمرو بن عامر توبع هو الأخر، تابتع عبدالعزيز بن بن صهيب.

 حتى إن الرجل الغريب ليدخل الهسجد، فيحسب أن الصـلاة قد صُلْيّت من كثـرة من يصليهما.

ح حدثنا أحمدل بنُ مححمد بن مغلس قال : حدثنا محمد بنُ شجاع
 قال : حدثنا مونسى بنُ أنس,

عن أبيه أنسب بنِ مالكٍ قال: كان إِذا أقامَ المؤذِّنُ آذانَ المغربِ/ في مسجد المدينةِ، قام مُن شاءً فصلَّى حتى تُقام الصَّلالٌّ فمّن شاء ركع ركعتينِ،

ـ حVA
والقواريريٌّ قالا : حدثنا حماد بنُ زيدٍ، عن عاصمم
وحـدثني محخمد بنُ هــارون الحَضْرميُّ قـال : حدثنـا خالـد بنُ يوسف
السَّمْتي قالْ : حدثُنا أبو عَوانة، عن عاصمرٍ
غن زِرٍ! أنه رأى عبَّالرحمن بن عوفٍٍ، وأُبي بن كعب يُصلًّيان ركعتينِ
قبـل المغربٍ . لفظ حديث أبي عَوانة(!)
(1) بفتح الميم، وتشُديند الراء المضمومة، وبالزاي المفعجمة.
(Y) بفتح اللام، وكسر القاف، وسكون الياء التحتـانية وفي آخحرها طـاء مهملة، وتحرف هذا الاســمه في الأصل إلى „العلي بن جابر القبطي،!! ! ( ${ }^{(1)}$ (إسناده حسن في الشواهد، ورجاله كلهم ثقات عدا المعلى بن جابر فلم يوئقه سوى ابن حبان.
ورواه أحمد r/199 عن أبي عبيدة الحداد: عبدالواحد بن واصل بهذا الإسناد.


 فيركعان ركعتين قبل المغرب.

ـ YVQ عبداله بنُ عبدالصمد قال: حدثنا الجارود بنُ يزيد، عن بَهز بنِ حكِيمّ، عن أبيه

ابتَدرُوا السَّواري فصِلُوا ركعتينِيْ (1) .

الخــلاف في ذلـك

قال : حدثنا حيَّان بن عُبيداللّ العدوي .
وحَدَّثني عليٌ بن محمدٍ المصريٌُ قال : حدثنا الحسن بن غُليب قال : حـدثنا عبـدالغفًار بـن داود قــال : حدثنــا حيان بن عبيـدالله(r) قال : حـدثنـا عبدُالهُ بن بُريدة(r)
(1) إسناده ضعيف جداً، الجارود بن يزيد نتل ابن أبي حاتم في (الجرّح والتعديل"

(Y) تحرف في الأصل الثى : حسان بن عبدالش! وهو على الصوابَ في (س) .
 وكتب في الهامش (ابر يدة! وفعله هذا صواب؛ إذ الحديث حديث عبدا أبيه

(1) صلاة المهغرب:
 وهذا حديث ضعيف لمـداره على حيان بن عبيـدالله، قال عنـه الدارقـطني : ليس
 الحديث وفي تننه كما قال البيهقي في (المعرفة") ونقل ذلك عنه الزيلعي في "نصب الراية")

وهن هذا الوجه رواه البزار (74Y)

 شاهين، حدثنا عبدالواحد بن عتاب، أنبأنا حبان بن عبدالله ، حدثنا عبداللّ بن بريدة، عن

ثم قال: "هذا حديث لا يصح . قال الفلاس: كان كان حبان كان كذابًاً. أقول : ولي على هذا الإسناد مالخظات منات منها :

Y Y Y Y
 كل هذه الأخطاء هكذا بالأصل أم إنها مما عملتها يد „المحقت"!!! عبـدالرحمن عئمـان الظاهر أنها من النوع الثاني، واللد أعلم.


 مالكُ بن أنس, عن ن نافع

عن ابنِ عُمر؛ أنَّ رسولَ الهُ بَّنُّنَ صَلَّى في الكعبةِ وبينه وبينَ الجدارِ قدر

$$
\text { ثلاثة أذرع }{ }^{\text {(r) }}
$$

(1) ثقة وله ترجمة في (تاريخ بغداده) r.Y/0.


الكمال، r/r ras - reve

وباقي رجال الإسناد ثقات.





 الحانظ في "الفتح "، والزيلعي في (نصب الراية).
_ YAY حدثنا عبدالله بنُ محمدٍ قال : حدثنا أبو خَيْمة زُهير بن حَرْبٍ قال : حدثنـا وكيع بنُ الجـرّاح قال: حـدثنا اللَّــائب بنُ عمر، عن ابنِ أبي مُليكة .

دخلَ الكعبةَ؟ قال : بينَ اللسَّاريتينِ (1)
Y Y ـ حدثنا عبدالله بنُ مححمٍ قال : حدثنا ابنُ زنجويـه قال : حـدثنا عبدالرزاق، عن ابنِ جُريج قال: سمعتُ ابنَ أبي مليكة ـ وغيرْه يحدِّثون هذا

الحديث، يزيُُ بعضُهـم على بعض, ـِ قال :

 أرسـل إلى عُثمان بن طلحـة، فجاءَهُ بمفتــاح البيتِ، ففتحـه فـدخـل النبيُ وأسامة بن زيد، وعثمان بنُ طلحة ، وبلال، فمكثُوا في البيتِ طويلًا، واغَغْقوا عليهم البابَ، فسبقهم عبداللّ بنُ عمر, وآخر معه، فسأل عبدُالله بلالًا فقال :
 عبُدالله بنُ عمر إذا دخلَ الكَعْبَة مَشَى قِبلَ وجهه، وجعلَ البابَ خَلْفَ ظَهْرِهِ،


Y Y ـ حدثنا عبدالله بنُ محمدٍ قال : حدثنا سُريج بنُ يونس قال: حدثنا
(1) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(Y) إسناده صحيح، وانظر ما (Y) قبله.
Y.

إسماعيل - يعني ابن جعفر - قال : أخبرنا العلاء أنه كــن مع أبيـه، فلقيهِما عبدُالهّ بن عمر، فسأل أبي كيف كانت صلاة رسول, اللّ بِّهِ في البيت؟ قاله : دخل رسولُ اللَّهِ بَّيَّ بين أسامة وبلال، فلمًّا خرجا سألتُهما: أين صسى

رسولُ الله

 حمَّاد بنُ زيلٍ، عن عمرو الجرحي


الخــلاف في ذلـك

 حمَّاد بنُ سَلمة، عن غَمرو بن دينار، عن ابن عباس .
 ويستخفر 6 لم مركع 6
(1) (1 إسناده حسن.
(Y) حديث صحيح . رواه الشيخان وغيرهما بأتم من هذا اللفظ. (r) انظر ما بعده.

- YAV

همّام قال : حدثنا عطنا. .

(1) ساريةٍ، يلعـو، ولم يُصلم
_ YAN
عبدالرحمن قال : حدثنا مُوسى قال: حدثُنا همّام بنُ يححى، عن عطاء .

فقام عند كُلٍ ساريةٍ، يلعو، ويسبّح، ويكبّر، ولم يُصلِّ (r) .
_ Y^9
الفلوسي قال : ححثنا أبو عاص +ر؛ عن عَطاءٍ.


(1) إسناده صحيع، وروزاه الشيخان.
(Y)
(r) رجاله ثقات، وللتوفيق بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر السـبابق انظر

$$
\text { "نصب الراية" Y / / Y - r } 9 \text {. }
$$

كتـــاب الـجنائــــز

حديث آخر في الصاله على الجنازة

MQ. الطَّرِيقيٌ (1) : حدثنا [ابنُّ] فُضيل قال : حدثنا أيوب بنُ النعمان بن (r) سعيد بن

حَمزة قال :
صلَّيتُ خلفَ زيد بن أرقم على جنازةٍ فكبَّر عليها خَمْســاً، ثم قال :
 ا Y ـ ـ حدثنا عبداللّ بن محمد البغويُ قال : حدثنا أبو بكر بنِ أبي شيبة
(1) هذا هو الصواب في نسبته: (اقيل له الطريقي؛ لأنه ولد بالطريت فُنسب إليه|" كما جاء في „اللباب)
(Y) تحرف في الأصل إلى (عن).

 فيه لين، وقال الدارقطني : ليس بالقوي البي ورواه ابن أبي شيبة الإسناد.
وتـد جاء حـديث زيد بن أرقم هــنا بأسـانيد أخـرى صحيحة، وهي مخرجة في "الاعتباره للحازمي رقم (9؟ بتحقيقي)

قال : حدثنا ماللُ بن إسماعيل قال : حدثنا جعفر الأخمر، عن يحيى الجابر،
عن عيسى مولى حذيفة قال :
صلَّيُتُ خلفَ حذيفة على جنازةٍ، فكَبُّ خمساً، فلمّا سلَّم قال : واللَّهِ ما


الخــلاف في ذلـك

Y Y Y Y ج
 عن عبدالله بن الزُّبير .

 الزبير، عن الزبير، ولكن في كتابي خطه(r)
(1) إسناده حسن في الشُواهد أيضاً، جعفر الأحمر: هو جعن



 ويشهد له الحديث المتقدم، وغيره مما ذكرناه في (الاعتبار) كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
(Y) كذا في الأصول وفي شرح معاني الأثار (تسع") .
 Y7ร

الخـلاف في ذلـك
 حدثنا يحيى بنُ حمزة، عن الحكم بنِ عبداله بن سعد، عن القاسمم. عن عائشةَ أنها قالت : يا رسولَ الله ! إنَّكُ تُصلِّي على الجنازةٍ ـ وأنا في
 فكَبِّي" قالت : فكيفت تُصلِّي على الجنازةِ؟ قال : "المؤمنُونَ شفعاء فليجتهِي

الشُّافعُ لمن يَشْفع لها|"(1)

الكحمع لههنه الر واياست في حديشث واحل
 قال : حدثنا همُّامُ قال : حدثنا عطاء بنُ السَّائب عن سعيد بنِ جُبير .


(1) إسناده ضعيف جداً، الحكم بن عبداله بن سعد قال ابن أبي حاتم في ॥الجرح
 يكذبر. .

(Y) رجاله ثقات، غير أن له علة وهي : رواية همام عن عطاء فإنها ضعيفة ؛ لأن عطاء بن السائب كان قد الختلط، ورواية همام عنه بعد الاختلان


الخــلاف في ذلـك

Y90 ـ سنة ست وعشرين ومائتين وكان من خيارِ عباد اللّ قال : حدثنا أبو عُبيدة الحنًّاد قال : حدثنا عثمان بن سعد، عن الحسن، عن يحعى .


 عمر بن الخطاب، وعبداللّ بن عمرو، وسعيد بن زيد، وجابر بن عبدالله ، وأبو





(1) (1)




 فكبر علية أربعاً
 $=\quad \quad . \quad$ ه

Y Y ـ حدثنا أحمد بنُ محمد بن إسماعيل الآدمي قال : حدثنا أحمد بنُ الوليد اللجام قال : حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس قالل : حــنـنا الفُـرات بنُ بن سُليمان الجزريُّ ، عن ميمون بن بِهران .

أَّرْبعاً (1)
=


 هو سعيد بن إياس وكان قد اختلط في آخر عمره. ومن نفس الطريق رواه الطبراني في "الأوسطي"

سليمان وقيل : أبو المعلى . وهو متروك متهم .




 وقال الحاكم : (الست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هـر هنا (الكتاب)

 على الأربع كالديل على ذلك والة أعلمه" .





ح9V شهاب القزويني قال: حدثنا عبداللهُ بُن .الجرَّاح قال : حدثنا زا زافر بن سليمان، عن أبي المعلّى ، عن ميمون بن مهران .

(1)

قـالن الشنيُنُ : وهـنـه الأحـاديث التي رُويت في النَّكِيـرات أربعـاً هـو

 والله أعلم(r)
=



روايته بِيّن") .

(1) إسناده ضعيف جداً، أبو المعلى : هو فرات بن إلسائب وقد تقدم بيان حاله في
 وفي كتاب (مشُكل الآثار)" في المجلد الأول (YO) .




 وأصحابه من بعدهور

وذهب الجمهور إلى الأربع ومنع ما زاد على ذلك، ولهم في ذلك مرجحات أربعة.
 - Y ات ا Y r r ـ أنه آخر ما كبر غلى" الجنائز .
؟ - الإجماع .

فالحجة الأولى :

 جواز الأربع وأيضاً جواز الخمسن . وأما عن الحجة الثانية :
فيجاب عنها بما أجيب علنى سابقتها.
وأما عن الحجة الثالثة:
 عمر وأنس، فلا يصح شيء في هنا أبداً وقد زدته بسطاً في (الاعتبار). . وأما عن الحجة الرابعة:




 وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية الصحة، ويدعى الإجماع بخلاف هؤلاء بأسـانيد

 الإسلام في (الفتتاوى) V./YY.

حديث آخر في الغسل من غسل الميت

البوقي، وجعفر بن مُسافر قالا : ححثنا بُعمر بن أبي سَلمة قال : حدثنا زُهير،
عن العلاء، عن أبيه .


Y99 - حــنثنا جعفـر بنُ حمــدان بن يحيى المـوصلي قـال : حــثنـا
محمل بنُ مسعود العـجمي، وحلثني الحُسين بن محملد بن سعيل قال: حدثنا ابن زَنحويه قال : حدثنا عبدالرزاق قال : حدثنا ابنُ جُريج، عن سُهيلٍ بن أبي صالَنَ، عن أبيه .
 . . . يحيم بن أبي ميسرة قال : حدثنا أبي قال : حدثنا هشام - يعني ابن سُليمان المحزومي - عن ابن جُريجِ، عن ابنِ أبي ذئب، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه .
(1) إسناده لا بأس به وهو مكرر زقم (1) . (Y) إسناده حسن وهو مكرر زقم (Y (Y) . YV.

(1) (1)

المقومي بالبصرة قالل: حدثنا أبو بَحر البكـراوي عبدالـرحمن بن غنم قالل: حدثنا محمد بنُ عمرو، عن أبي سلمة.



ب r r. Y عبدالأعلى قال : حدثنا المعتمرُ قال: سمعت محمداً، عن أبي سَلمة . عن أبي هُريرة أنه قال : (امَنْ غَسَّلَ ميِّتاً فليغتسلْ ، ومن حَمَلَهُ فَلْيتوضًأْ،

ومن تَبَع جنازةً فلا يجلس حتى تُوضع") هكذا حدثناه موقوفاً(r) .
 قال : حدثنا حجُّاج قال : حدثنا حَّمَاد بنُ سَلمة .

 سلدaة .
. (1)
(Y) (Y إمناده ضعينـ وهو هكرر رقم (Y) .
(



وهذا بابٌ كبيرُ، وِهو في (اكتاب الجنائز) بطُوله (()، فلم أحب إِلاذته
هاهنا.

## الخـلاف في ذلـك





 roo هـ حدثنا أبي قالن : حدثنا محمد بنُ إسحاق الصغاني قال : حدثنا


 في الحـيث موقوفاً (8)
(1) إسناده حسن وهو مكر ر رقم (Y) . (Y) في الأصل : (ايطوله، وما أثبته من (س)" .
(r) إسناده حسن وهو مكرر زقم (r^) .
(§) إسناده حسن وهو مكر ر رقم (rq) .

حديث آخر في زوارات القبور

 سلمة، عن أبيه.
 - r-V إِسرائِيل قال: حدثنا عبدُالوارث بنُ سعيدٍ قال : أخبرنا محمد بنُ جُحْادَةَ، عن أبي صالح .
(1) إمناده لا بأس به، رجاله ثقات، عدا عمر بن أبي سلمة ففيه كلام كثير، فقل
 ليس بذلك القوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به، يخالفـ بغضن الشيء" .
 لا بأس بها، وعمر بن أبي سلمة متماسك الحديث لا لا بأس بهاه|.

 طريق أبي عوأنة بهذا الإسناد . وقال الترمذي : "هذا حديث حسس صححتح" . وانظر ما بعله.


عليها المساهِحَ والـُرُّجِ"






 جحادة بهذا الإسناد.
وقال الترمذي : اهحايث ابن عباس حديث امسن، وأبو صالح هذا: هو مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه: باذانان، ويقال: باذام أيضاً، . وتّع الترمذي على تحسينه البغوي في رشّرح السنة) وأبى العلامة أحمد شاكر إلا تصحيحه في تعليفه على (سنن الترمذي، و والمسنده!!!




(r) تحرف في الأهل إلى (nعنه. .

 وعلى أية حال فلا أقل من تحسين مثل هذا الإسناد في الشُواهد.

الخــلاف في ذلـك
 الحِمّاني قال : حدثنا قيس - يعني ابن الرببيع -، عن علقمة، عن ابن بُريدة.



أُمّه |1)

- ا ـ ـ حدثنا عبداللّ بن محمد قال : حدثنا علي بن الدجع قال: حدثنا معروف بن واصلى، عن محارب بن دثار، عن ابن بريلة.
 فإِنَّ في زيارتها تذكرة)" ${ }^{(Y)}$

قال الشيخُ : والنهيُ عن زيارةٍ القُبور فصيححُ .



- (1)

 (Y) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله.

عVV/\& عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّ بئِّ : 月إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن فيها عبرة" .
وقال الحاكم، صحتح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي .
rvo
وقال في حديث آخر: ((فزورُوها، ولا تقولُوا هجراً)(1).
(1) (1)

وأما عن زيارة المرأة للقبور فالأرجح أنها جائزة لعموم قوله بئِّ : "فزوروهاه" وغيره من
 المطولات، ولكن ينبغي أن تكون زيارة النساء خحالية من كل هحظور هما نهت عنه الشر يعة الغراء


ا اپ
آدم قال : حـنثنا عبيدالله بن رجاء قانل: حــنُنا إِسـرائِيل ، عن إِسهـاعيل بنِ سَلْيمان عن، دينار أبي عُمر، عن مححمل بن الحنفية .

 فيمن يححمل؟؟) قلن: لا قال: "فهل تَغْسِلْنَ فيمن يَغْسل؟") قلن : لا قال : (فهل

 العِجْليُيُ قال : حدثنا محمد بن حمدان قال : حدثّا الحارثُ بن زيادٍ .

 (Y) غَير مَأُجُورَاتٍ
(1) إسناده ضعيف، لضعف إسماعيل بن سلمان : ورواه ابن ماجه (lOVA) من طريت إسرائيل بهذا الإسناد.



الخــلاف في ذلـك
r|r ـ حدثنا عبدالله بنُ محمل البغويُّ قال: حدثنا محمد بنُ زياد بن
فروة البللي .
وحدثني محمد بنُ سُليمان بن مححم الباهليُّ قال : حـدثنا عبـدالهُ بن
عبدالصمد المَوْصلي قالا : حذثنا منخلد بنُ حُسين، عن هشام، عن حفصنا.

ع ا
محمد بن زياد قالا : حدثنا حاجب بنُ سُليمان قال : حدثنا ابنٌ أبي داود قال : حدثنا ابنُ جُريجِ، وسُفيان الثُّوريَ عن خاللد الحذاء، عن أمِّ الهذيل .


علينا (「)
(1) إسناده صحيح •




 أقول: أصاب ابن حزم في وأحدة، وأخطأ في أخرى:
 علينا" أي : لم يؤكد علينا في المنع، وقد قال القرطبي : (ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيهها.
وأما الأخرى: فهي قوله: بأن هذا غير مسند، والرواية التالية ترد عليه. $=$ (Y) إسناده حسن، أم الهنيل : هي حفصة.

قال الشَيُخ : وهذا الحديثُ لِسل وجهُ عندي النسـخ للأول، والأول




 عليها حتى تَوارت. وقال أيضأ لامرأةٍ أخرى : (ارجعي وإلا رجعتُّ، وأحسنُ

= الإسناد. وفي هذه الرواية التصريح بأن الناهي عن ذلك هو رسول الش ئهُ ، ورواه يز يل بن أبي






 كان بين ينيه، ومن مصادره في (االفُتح" و (التلخيص)" .

حديث آخر في دفن الليل

Oا ـ ـ حدثنا جَعفر بنُ محمل بن يعقوب الثُقفقيُ قال : حدثنا العباس بنُ
عبدالنه التُّقُقُيُ قال : حدثنا مححمد بنُ عمران بن أَبي ليلى قال : حدثنا أبي ،
عن نافع




عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي الزبير .
عن جابٍر قال : تُوفي رجلُ من أهل, المدينة، فـُفنَ ليلاً، ،فبلغ ذلـكَ

(أ جـثنا أبي قال : حدثنا جعفر بنُ محمد الصائغ قال: حدثنا أبو بلال قال : خذثنا المفضل بن صدقة، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزُّبير .

عن جابر بنِ عبداللّ قال: ماتَ رجلٍ من الأنصار، فدفنّاه ليلٍا، فقـال

(1) إسناده ضعيف، وانظر ما بعله.

وروه (Y) حليث صحيح، وهذا إسناد خعيف

( ${ }^{(r)}$ انظر ما قبله
YA.

عمران بن موسى قال : حدثنا هيثم - يعني ابن جميل - قال : خدثنا محمدل بنُ عبدالةّ بن محمد بن عقيل، عن أبيه.


ا9 اب - حدثنا عبدالعزيز بن أحمد الغافقي بمصر قال : حدثنا أحمد بن
داوود الصَّدفي قال: حدثنا خاللد بن عبدالسلام الصدفي، حدثـنـي شيــنـُ من



- حنثّني أبي .

فِإنَّهم أردف من ملائكةِ النَّيلن "()

الخــلاف في ذلـك
-
اللرفاعي .
وحدثني محمد بُن هارون الْحَضْرمي قال : حدثنا الحسسن بنُ عرفة قال :
 يعني ابن أرطاة .. عن عطاء.
. (1)
. . (Y)

من قِبل القِبلةِل) (1)

- MY - وتحـدثنا جعفـر بنُ عبدالله بن مجـاشـع الـجبلي قـال : حـدثنـا

يحيى بن الورد بن عبدالله قال: حدثنا أبي قال: حد"نًا عدي بن الفضل ، عن
عبدالرحمن بن إسحاق، عن الزهري.

( ${ }^{(2)}$

لِّا كذلك .
ح ـ MYY
الأمـوي قال : حـدثنا أبي قـال : حدثنـا ابنُ إسحاق، عن أبي بكـر - يعني
عبدالةّ -، عن فاطمة ابنة هحمد امرأته، عن عَمرة بنت عبدالرحمن .
عن عائشة قالت : ما عَلِمنا بدفنِهِ ـ يعنني رسول الله ـ ـحتى سَمِعنا صوت
(r) المساحي من جوف اللَّليّر

وكذلك دُفن أبو بكرٍ الصديت رضي الله عنه ليلاً، ودُفنت فاطمـةُ ابنة

(1) حسنه الترمذي، ورواه ابن مناجه . وله شاهل من حديث جابر عند أبي داود.

 ترج

ودُفن عُثمان بن عفّان رضي الله عنه ليلاٍ بعد العشاءِ بيقيع الغرقد .

عبدالله قال : حدثنا يحعى بنُ سعيدٍ، عن الأسود بن شيبان قال : حدثنـا خاللد بن
شُمير (1) قال :
سألتُ أنس بنَ مالكٍ عن الميت يُدفن لِيلاً؟ فقال: ما الدَّفُّ بالليل, إلا
كالدفن بالنهار. وما أحسب أني رأيتُ ميتاً دُفن ليلًا (r) .

- YY\& حـدثنا محمــد بنُ محمد بن سُليمـان الباغنـدي قال : حـدثنـا

الفُضيل بن الحسين قال : حدثنا سُفيان بن حبيب قالل : حـدثنا داود بنُ أبي
هند، عن الشَّعبي، أن شُريحـاً دُفن ابَنَه ليـلًا قال : قُلت : لِمَّ؟ قـال : كره
(1)
(1) تحرف في الأصل الّى : (1بسر)| .
(Y) إسناده صحيح، وشيخ المصنف له ترجمة في (اتاريخ بغداد)
.

 عرفة قال : حدثنا الحكمم بنٌ ظُهَيْ، عن ليثٍ عنِ عن مجاهِ

عن ابن عمر قال : قال رسولُ الله بُ بُّهِ : : ا(مَنْ ماتَ غُدوةً فلا يَقِيلنَّ إلا
في قَبْهه، ومَنْ ماتَ عشيةً، فلا يبيتنَّ إلا في قَبْهو"(1)

الخــلاف في ذلـك

چץץ ـ حدثنا يحيى بنٌ محمد بن صاعد قال: حذثنا إسمماعيل بن أبي
الحارث قال : حدثنا محمد بنٌ عمز بن غبدالله بن محمد بن عمز بن علي، عن أبيه، عن جلده.

عن علي كـرَّم الله وجهه قـال : توفي رسـولٌ الله بِّهُّ يوم الإِثنين جين
زاغتِ الشَسُ، ودُفن يوم الثالثاء حين زاغتِ الشَّمسُوُ (r)
قال الشيخُ : وقد اختلف في دفنِه بِّئٌ .
(1) إسناده ضعيف جداً.
(Y) روى الترمذي هئله في "الشُمائل" (YV7) بسند صحيح إلا أنه مرسل

فقال قومُ : حين زاغت الشمس، وقالت عائشُةُ رضي الله عنها : ما عَلِمنا



 أهلِّ والهَ أعلم، أو يكون على وجه النَّسخ (1)

## حديـ آخر في المشي أمام الجنازة

＿HYV نصر المروزيُّ سنة ثمان وعشرين ومائتين قال：حدثنا سُفيان بن عُعيينة، عن الزُّهري، عن سالم，


 والطيالسي（INIV）، والطحاوي في＂المعاني＂．


سفيان بن عيينة بهذا الإسناد .





 وأرى ابنه أخذه عن ابن عيينة．
 ومنصور وبكر وسفيٌان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وإنها هو سفيان بن عيينة، روى

وهكذا أعل الحديث！والأمر على غير ذلك، وإليك البرهان والدليل．
=


 واحداً أو جماعة، وهذا القول هو الصحِحِ عندنا؛ لأن إرسال الراوي



 ثم هو عندما وصل الحديث كان مُبتاً فيه، عارفاً لما يرويه، والدليل على ذلك: ما جاء في : رواية الحميدي قال : حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري غير مرة أشهد لك عليه قال : أخبرني سالم . . .
وما رواه البيهقي عن ابن المديني أنه قال لسفيان: پپبا أبا محمد! إن معمر، وابن


 اوعئماذه قال : فصدقهما، فقال: :لعله قد قاله، ولم أكتبه لذلك إني كنت أميل إذ ذالك إلى النيعة|" .
وجاء في رواية ابن عبدالبر في „التمهيده . شالزهري، حدثنيه، وسمعته من فيه، يعيله ويبديه، سمعته ما لا أحصيهاه .
أفلا يدل ذلك على صحة رواية ابن عيين؟! ! الجواب: بالإيجاب دون تردد أو أو شك ثانياً: لم ينفرد سفيان بوصله، بل تا تابعه غير واحد .

$$
1 \text { ـ شعيب بن أبي حمزة: }
$$


 وأبو بكر وعمر وعثمان قال الزهري : وكذلك ويلك السنة قلت: ووتع للحافظ في (التلنخيص"، $11 /$ وهم عجيب إذ نقـل الخـديث من =
 أصح من حديث ابن عيينة).





 ومن الوجهين أخرجه ابن تبدالبر في „التمهيده، AN/TY.
を - يُحيى بن سعيد :




 قال مالك في حديثه عن ابن .شهاب، وقد يحتمل أن يكون قوله: پ „قال، يُعني ابن عمر فيكون سنداً . واله أعلمبا ،
وسيأتي كلام له صريح في أن هذه الروايات متصلة بعد قليل.
ه ـ محمد بن عبداله بن مسلم ابن أخي ابن شُهاب:

حدثني ابن أخي ابن شهُباب، عن ابن شـهاب

وقال : "رواية ابن أخي ابن شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيينة سواءء، .


$$
7 \text { ـ هشام الدستوائي : }
$$


 تلت : وهذا إسناد لم أتبين حاله، لكن ذهب إلى تصحيحه ابن عبدالبر نقال : اوقد =
= ومحمد بن أبي عتيق وزياد بن سعد لهذا الحديث عن ابن شهاب كلها مسندة متصلة||.
V - عقيلِ بن خالد .






 ورفعاً لكل شبهة في صحة وصلها .
 محتملة كما تقدم. غير أنها جاءت موصولة عند الطبراني (IYMO) وإن كان في إسنادها ابن لهيعة.

$$
9 \text { ـ العباس بن الحسن: : }
$$


 1•
 يخالفه، وهو الصوواب كما نقل الترمذي . واله اله أعلم.
روه ال I


 الجنازة. بكر وحده لم يذكر عئمأن .



 مالكٍ، عن الزُّهري" ، عن سُمالمٍ

الجنازةِ ${ }^{(1)}$

 عن سالم,
=

 في رواية ابن شاهين بعد الآتية.
 كانوا يمشون أمام الجنازة.





 على اختلاف عن بعضهمه". ورواية زياد بن سعد هي الآتية، وروايات الآخرين تقدمت

عن أبيه قال: كانَ رسولُ الله كِّهُ وأبو بكرٍ، وعمر، وعُثمان يمشُونَ أمامَ
الجنازةِ (1)
وكذلك رواه عُقيل بن خاللٍ، وشُعيب بن أبي خَمْةَ، ومعمر، وأصحابُ
الزهري، عن سالم, ، عن أبيه، وذكروا عثمان(٪)
 أصرح ني الرفع من رواية أحمد.





 وقال ابن عبدالبر : أخطا في إسناده ومتنه وهب









 من زواتهاه قلت: تفرد بها أبو زرعة المصري وهو غير مرضي عنـد النسائي وغمـزه ابنُ أبي مريم، وقال عنه ابن حبان في „الثقات)| : يِخطى .

## الخــلاف في ذلـك

.
. بديل

 يزيد، عن القاسم.
عن أبي سععيدٍ الخُدريًّ/ قال: قُلنا لعليَّ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام :



علي بن حرب(1).

(1) (1) مسلسل بالضعفاء، مطرح وعيدالةّ بن زحر، وعلي بن يزيد، والتــاسم كلهم
 عيدالهّ بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبدالرحمن لا يكون متّن ذلك الخبر إلا ما ما عملت أيديهمبه. ورواه عبدالر اق V V الجوزي في nالعلل المتاهية، (10-Y) من طريت مطرح بهذا الإسناد. وتال ابن الجوزي : إفيه آفاترا) .
وقد صح المعنى عن علي موتونأ، وهو في حكم المرنوع رواه أحمد (Vo\&)، وابن



إسحاقٌ الصَّاغاني قال : حدثنا أبو الجوّاب قال : حدثنا عمار بن رزيت ، عن يحيى بن عبدالله أبي الحارث الجابر، عن أبي ماجل .

متبوعةُ، وليست بتابعةٍ ، وليس معها(") من يمششي أمَامها")"

ـ ـ حدثنا محملُ بنُ مححمود السراج قال : حدثنا عليُ بنُ مسلم قال:
حدثنا عبُّالصدمل قال : حدثنا حرب بن شدَّاد قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ثابت (r)بُ عُمير الحنفي قال : حدثنا رجلُ من أهل الملـينة ؛ أن أباه حَدَّثه أنه :

نارُ، ولا يمشُي بين يَذَيها"(\&)
(1) هكذا في سنن أبي داود، وابن ماجه، وفي المسند والترمذي : (امناهـ . (Y) إسناده ضعيف، يحيى الجابر ضعيف، وأبو ماجلد مجهول، وأبو الجواب: هو أحوص بن جواب.
 ( العلل ( (10•r) من طريق يحع الجابر به .
وقال الترمذي : "اسمعت محمل بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجلد").
(ץ) تحرف في الأصول إلى : (ثابت").
( ) (إسناده ضعيف، لجهالة رواته .
 (
ورواه أحمد (rV/r \& من طريق هشام الدستوائي، عن يحیى، عن رجل، عن البي هر يرة

الرخصسة في ذلـك

بrץ ـ حدثنا محمد بنُ نوح الجند نيسابـوري قال : حــنـنـا أحمــد بنُ
 عبيدالله بن جبير، عن أخيه زياد بن جبير، عن أبيه جُبير قال:

خلفت الجنازةِ، والماشي حيثُ شاءَ منها، والطفلُ يُصلى عليه|'(1')


 الأول، ويجوز أن يكون مشَى رسولُ الله بين يذَيها لعلةٍ، ومشى خلِّى خلفها لعلةٍ

 قال : (يمشي معها حيثُ شاءً" وقد جاء في المشي خلفها من الفضلر ما لم يجىء في المشي أمامها والله أعلم (r)

- (1)


 وتال النترمني : صحسيح • وتال الهاكم : مسحيح على شرط المبخاريك ، ووافقه اللذهبي. (Y) (Y) (Y)

حديث آخر وهو في القيام للجنازة

ع عr ـ حدثنا نصر بنُ القاسم الفرائضي(1) قال : حدثنا إسحاق بن أبي
إسرائيل قال: حدثنا يحى بنُ سليمان، عن إِنمّ إنماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن منًّا
عن أبان بن عثمان؛ ؛ أنَّه رأى جنازةً، فلمًا رآها قامَ : قال : رأيتُ عثمانَ فعلَ

ه هr ـ حدثنا محمد بن القاسم الشَّطوي قال: حدثنا عُمر بن شبّة قال:
حدثنا عمرو بنُ مرزوق قال : حدثنا شُعبة، عن جابرٍ عن عن عامرٍ قال:


(1) ثقة، مأمون، وله ترجمة في nتاريخ بغداده|ra/r

 إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد .

هباح ولم أجد من ترجمه بما يشفي" .
قلت: وصححه العلامة أحمد شاكر! !
(r) في (س)" (الها"،
(!) إسناده ضعيف، جابر : هو الجعفي، وهو ضعيف. $r 90$

وrr ـ حدثنا أبي قال: حدثنا العباس بنُ محمد التُّوريُّ : وحـدثنا محمـلـ بنُ هَارون الحَضْسرمي قال : حـدثنا محمــد بنُ مَنصور الطُّوسي قالا : حدثنا الأسود بنُ عامرٍ قال : حدثنا شُعبة، عن عبدالله بنِ عَوْن، عن نافعٍ

مثلَهُ (1)
وهذا حديث غريب، لا أعلم حدث به عن شعبة إلا الأسود (1) هrV ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويُّ قال : حدثنا هارون بنُ عبدالله، وزياد بن أيوب - وله اللفظ قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقري قال : حدثنا سعيدُ بن أبي أيوب، عن رُبيعة بن سيف المعافـري، عن أبي عبدالـرحمن الحُبُلي

عن عبدالله بنِ عَمرو بن العاص؛ أنَّ رجُلًا سألَ رسولَ الله بَّهُّ قال : تَمرٌُ بنا جنازةُ الكافرِ! أنقومُ لها؟ قال : ا(نعم قُوموا لها ؛ لأنكـم لا تَقومُون لها، إنما تقومُون إعظاماً للذي يقبض الُّفوسَ"(N)

ورواه البزار (^זه) من طريق شعبة به. وقال :
رواه بعضهم، فقال : أثههد على أبي سعيد (بن زيد) ولا نعلمه عن سعيد بن زيد إلا من هذا الوجهها .
قلت: والرواية التي أشار إليها البزار، عند أحمد، وفيها جابر الجعفي أيضاً (1) إسناده صحيح، رجاله ثُقات.
(Y) لا أدري ما وجه إعلال المصنف له، والأسود بن عامر ثُقة باتفاق . ( إسناده حسن، رجاله ثقات إلا ربيعة بن سيف المعافـري فيه كلام كثير، ولخص (Y)
^شr ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويُّ قال : حدثنا عليُّ بُُ الجعد قال: حدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرٌة، عن ابنِ أبي ليلى قال :

كان سهلُ بن حنيف، وقيسِ بن سعد قاعدين بباب القَادِسيّة، فمـرَّت


("أليستْ نَفْهاً")"

هrr _ حدثنا هحمد بن هارون الحضرمي قال : حدثنا بُندار. وحـدثنا محمـلـ بنُ أححمل بن أبي الثلج قــال: حدثنـا محمل بنُ عمـر الحميدي قالا : أنا روح بنُ عُبادة قال: حدثنا زكريا بُُ إسححاق قانل: حدثنا أبو الزُّبير أنه :
= الحانظ حاله فقال: (اصدوت له مناكير" وقال الدارقـطني : صالـح، واختاره الـذهبي في (الكاشف").

 الإسناد .
تنبيه: قال الحافظ في \#الفتح" ش/ •1 : الفظ ابن حبان : إعظاماً لش الذي يقبض الأرواح" .
قلت: وهذا لم أجده في „الزوائده وإنما لفظه مئل لفظ المصنف. فالله أعلم. (1) أي من أهل الذمة لأن المسلمون لما فتحوا ديارهم أقروهم على الأرض مع

أداء الجزية.

 طريق شعبة بهذا الإسناد .

جَاوزته(1)
 منهم : يزيد بنُ ثابتٍ أخحو زيـد بن ثابت، وأُــو سعيد الخُــْري، وعامـرُ بن ربيعة، وعبدالله بنُ عمر، وهو في "كتاب الجنائز" بأَّره .

- \& ـ ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد بن زياد قال: حدثنا يُوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن عجـلان/، عن سعيد المقبري

عن أبيَ سعيد الخدري، وعن أبي هريرة قَالا : ما رأينا رسولَ اللَّ


الذخـلاف في ذلـك
: بكر بن أبي شيبة وزياد بن أيوب قالوا: حدثنا أبو مُعاوية الضّرير، عن ليثِ بن أبي سُليم .
(1) إسناد حسر


(Y) إسناده حسن؛ إن نجا من تدليس ابن جريج، فكل رجـاله ثقــات، عدا ابن عجلان نفيه كلام ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن .


وحدثني عبدالله بُن سُليمان قال : حدثنا عليُ بن المُنذر الطَّرِيقي قال : حدثنا ابنُ فُضيل قال : حدثنا ليثُ، عن مجاهدٍ ، عن عبدالله بن سخبرة قالل : كنتُ جالسأ عند عليً كَرَّم الله وجهه نتنظرُ جنازةً، إذ مرُوا بججنازةٍ أُخرى





نُهُي انتهَ' (i)
Y Y Y Y

 هـذا؟! فقُلنـا : هذا أمرُ أبي موسى . قال : إنما قامَ رسولُ الل بِّيُّ مرةُ، ثم لم
(Y) (Yé

 إسماعيل إلمدني، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيه قال:
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف لِيث بن أبي سليم، قال عنه الحافظ : اصدوق، اختلط

أخيراً، ولم بميز حديثه فترل؛،، وانظر ما بمده. . E|r/E
 عبلدالله




جنازةٌ يهودي، فقام (1)

عبدالرزاق بن همام قال : حدثنا ابنُ جُريج قال : سمعت محّمد بنُ عليٌ .
عن حسن وابن عباس أو أحدهما قال : قامَ رسولُ الهَ
جنازة مرّت به فقال : : (آذَاني ريُحها" (r)

حدثنا يَعقوب بُّ محمد الْزهري قال : حدثنا حاتم - يعني ابن إِسماعيل ـ قال : حدثنا أبو الأسباط، عن عبدالله بنِ سُليمان بن جنادة بن أبي أمية، عن أبيه، ، عن جله.
 تُوضعَ في اللَّحِد، فمر حبرُ من اليهودِ، فقال : هكذا نفعلُ . فقال : (اجلِّسُوا،

خَالِفوهم" فجاس (r)
(Y) إسناده ضعيف، لانقطاعهه.
(Y) إسناده ضعيف، كسابقه.

ورواه أحمد (IVYY)


عبداله بن سليمان به .
وقال الترمذي حـيـت غريب.

جاءتِ العلة في قِيامه أي شيء كان وجهه؟
 كرّم الله وجهه: : ما فعل ذلك إلا مرةً، ثمَ نَهى فانتهى . وقال الحسن بُنُ علي رضي الله عنهما: إِنَّما قامَ : لأَنها كانت جنـا يُهوديُّ، وكان جالساً على الطريقِ، فكزه أن تعلـو على رأسِهِ . وقال ابينُ عباس إنما قام تأذِيًاً من رِيحها . وقال عُبادةُ بنُ الصَّامت: كان يقومُ للجنازةِ، ختى تُلحد فقال حبر مِن


فلما جاءت هـذه الروايـات بهنه الأخبـار، توي أن القيـام// للجنازةٍ
منسوخُ. والله أعلم(1)
= "
| | ا (1)

$$
\text { r. } 1
$$

## حديث آخر في الصلاة على الجنازة في المسجد

〒६ وكيع، وأبو نُعيم، عن ابن أبي ذئب، عن صالح, مولي التوأمة .

المسجدِ، فليس له شيء\&|(1) قال أحمد: قال أبي : وهو قول مالكٍ .
 قال: حدثنا يحیى بن سعيد، عن ابنِ أبي ذئب، عن صالحٍ مولي التوأمة.

المسجدِ، فلا شيء لَهُ|(N).
(1) إسناده صحتح، وصالح مرلى التوامة: هو ابن نبهان وهو ثقة إلا أنه كان قد


(r) إسناده صحيح، وهو الحو مكر ر ما قبله.

 ورواه يحعى بن سعيـد، عن ابن أبي ذئب بهذا الإســـاد، لكن بلمظ: راهلا شّيء غليه!.

ولنظ: „فلا شيء عليه، في السنن من رواية الخطيب، وصحع الحديث بهذا اللفظ =

$$
r \cdot r
$$

_ Y\&^
المخزومي ومحمد بن أبي عبدالرحمن المُقري قالا : حدثنا عبدالهُ بنُ الوليد، عن سُفيان، عن ابنِ أبي ذئب، عن صالحٍ



 أبي ذئب، عن صالحٍ .

عن أبي هُريرة؛ أن النبيَّ بُّيُّ قال : امَنْ صَلَّى على جنازةٍ في المسجدِ
= ابن عبدالبر في „التمهيده، ولما كان بين هذا اللفظ واللفظ الآخر : شفلا شيء لهه خلاف
 هتأولت طائفة معنى قوله : ॥فلا شُيء لد| . أي : فلا شيء عليه ليتحد معنى اللفظية،

(1) إسناده صحيح، سفيان : هو الثوري وهذه الرواية صحيحة كما مر قبل حديث.

حذيفة، نا سفيان بهذا الإسناد، ولكن بلفظ : (فليس له أجره" وأثـار لهذا اللفظ البغوي في



 (Y) إسناده صسحِح، وانظر ما قبله. gova/orv/r وهو في "الدصنف

$$
r \cdot r
$$

- هY ـ حذثنا أحمذ بنُ سُليمان قال : قُرىء على أحملـ بن محما البرتي

قال: حدثنا أبو معمر قال : حدثنا عبد الورارِث قال : حدثنا إبراهيم بنُ طَهْمان
قال : حدثنا مـحمد بن عبدالرحمن، عن ضالحٍ ، عن أبي صالحٍ

جنازةٍ في المسـجِد، فلا شيءَ لَهُه" (1)

الخــلاف في ذلـك

ا O مسـافر قـال: حذثنـا ابن أبي فديـكن، عن موسى بنِ يعـــوبِ الزمعي، عن مصعبى، عن ثابت؛ أن عيسى بن معبل أخبره، عن عبَّاد بن عبدالله بن الزُّبرير . عن عائشةَ قالتْ: : ما رأيتُ مثل ما جهلَ النَّاسُ مِن الصَّلاةِ على الجنائز

(r) المسسجِج
(1) محمد بن عبدالبرحمنن: هو ابن أبي ذئب،، ولكن لا أدري ما وجه ذكـر اأبو

صالح" في الإسناد، وهو ثابت في النسخ التي بين يدي . واللد أعلم . وانظر ما قبله. - هذا (Y)



قال أحمد بن إسحاق بن البهلول: : قال أبي : قال .أحمد بنُ حنبل: إليه

وهو قولُ الشافني .
وقال عُروة بنُ الزبير : ما صُلي على أبي بككرٍ إلا في المسجدِ.


 يُصلًّي على الجنازةِ في المسجدِ .



 والدليلُ علن ذلك الصلاة على أبي بكرٍ وعمر في المسجِِّ، فلو ثبتَ الحديث

(1) وعكس ذلك الطحاوي، فذهب إلى عدم الصاة على الجنازة في المسجد،
 والصواب في غير ما قالا . واله أعلم. فحديت ابن أبي ذئب صسيح، وليس بمنسوخ،

 على نقصان الأجر كما ذهب إلى ذلك غير واحد من أهل العلم. والدّ تعالى أعلم.

حديث آخر فيمن قتل نفسه
ror r r حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويّ قال : حدثنا عليُ بنُ الجعـد، والخليلُ بن عمرو قال علي : أخبرنا شُريك، وقال الخليل : حدثنّا شريك، عن

سِماك .

¿ه ع ـ حدثنا نصر بنُ القاسم قال : حدثنا إسحاق بنُ أبي إسرائيل قال :
حدثنا شَريك بُنُ عبداله، عن سِمماكُ بن حَرْبٍ
(1) رجاله ثقات، عدا شربك: وهو إبن عبداله، ، وهو سيء الحفظ، لكنه قد حفظ

هذا الحديث إذ تابعه غير واحد عليه.
 وتابعه إسرأيليل، عن سماكُ به .


 عن سماكُ به .
وقال الترمذي : (هذا حدبث حسن صحيح"، وفي (التحفةه : حسن . وقال : واختلف
أمل العلم في هذا، نقال بعضهم: يصلي على كلى من صلى إلى إلى القبلة، وعلى قـلت النفس، وهو قول الئوري وإسحاقه. .

عن جابر بنِ سِمُرة؛ أن رُجلًا كانت به جراحةُ، فآذاه جراحُه، فَذَبٌ (1)


يُصرلٍ عليه (1)
وزواه زُهَيرُ، وعليُ بن صالـحٍ، عن سِماكُ بن حـرب، عن جابـر بنِ
سُمرة: ${ }^{(0)}$

علة أخرى فيمن لـم يصل عليه النبي
 الوَرْكَانيُ قال : حدثنا إِبراهيم بنُ سعدٍ، عن أبيه، عن عَبدالله بن بَبي قَتادة .

(1) الدبيب: المسي الضعيف؛ وذلك من أجل الجراح التي كانت به.
(Y) جمع قراب؛ وهو غمد السيف والسكين ونحوهما .
(r) هو نصل السهم إذا كان طويلًا غير عريض، ويجمع على مشاقص.
(§) في إسناده شُريك، وهو سيء الحفظ كما تقدم، لكن الحديث صحيح، وانظر
ما قبله، وكذلك التعليت الثاني







علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي
 عمَّار قال : حدثنا محمد بنُ الصَّلث قال : حدثنا أبو كُدينة، ، غن الأعمشُن، عن أبي صالح .




* (Y)
- (1)


(Y)
 والتر ونذي (





$$
r \cdot \lambda
$$

علة أخرى فيمن لم يصل عليه النبي بَّهُ

ـ rov
القاسم الحرَّاني قال : حدثنا يُعلي بن الأَّاندق قال :

حدثنا عَمِّي عبداله بن جَرَادٍ قُلْ : مات رجلُ من قُريش من أكابرهم،




(1) "عبـداله بن جراد، قـال عنـه البخـاري في „التـاريـخ الكبــر|": (واهٍ، ذاهب

الحذيث|
وقان الذهبي في „الميـزانه): (امنهوله لا يصـح خبره؛ لأنه من رواية يعلى بن .الأشُدق الكذاب).
 ويعلى بن الأثدق، ضعيف 'الجحيث) . وقالن ابن عدي في „الكاملى في ترجمة يعلى بن الأثــدق : ارورى عن عمه، عن النبي بيّن أحاديث كثيرة مناكير وهو وعمه غير معروفينه .
 رواية ابن وهب، وهاشم بن القاسم وأيوب الوزانه، .
 من يعلى بن الأشددت، ذاكُ المتروك الذي ادعى أنه لقي الصحابةه.

 حدثنا أبو مَسعود الأصبهانيُ قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن عُبيدالهُ بن عُ عُمر، عن نافعٍ.








هQ ـ ـ حدثنا عبدا للهبن محمد البغوي قال: حدثنا الفُضيل بن الحسين قال: حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بِشر قال : حدثنا نفرٌ من أهل البصرة.
 وأبو مسبود الأصبهاني : هو أحمد بن الفرات، ثقُة، تكلم فيه بلا حجة، وبا وباقي رجاله على شرط النيخين، وأبو أسامة : هو حماد بن أن أسامة.
 بعض الإشكالات، وقد تكلمنا على بعضها هناك . $r$.

ولم يَنْهَ عن الصَّلاةٍ عَليهِ (1)
وروى عِمــران بن حُصين أن النبيَّ بِّنُّ صَلَّى على المـرجُـومـةِ التي
أقرّت

الخللاف في أمر هذه الأحاديث

-     * ـ ـ حدثنا أحمدل بنُ محمد بن شَيبة قال : حدثنا محمد بنُ عمرو بن

حنان قال: حدثنا أبو إسحاق/ القنسريني قال : حدثنا فُرات بن سليمان، عن هحمد بن علوان، عن الحارث.
(1) إسناده ضعيف، لجهالة النفر الذين هم من أهل البصرة.



(r) ( (N1




 المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسهالة تعالى؟" .



 شيخ المصنف بهنا الإسناد.
قلت: وهذا سند واه، وله علل .

 أبيه: (رمجهون).
الثالثة : الحارث؛ وهن الأعور ضعيف، وتد كذبه ابن المذيني . تلت: وروي هنا الحديث أيضاً من حديث أبي هريرة، وابنَ عمر، وإبن مـسبعود، وأبي الدرداء، "ووالثة بن الأسقع . فأما حديث أبي هريرة. 1 ـ مكحون عنه:
 1/ / ov/r
 وناجر، وصلوا على كل برّ وفاجبر، وجاهدواو مع كل كل بر .وفاجرا"، والرواية الثانية لأبي داود أتم، وسئتي سياتها في الططرين الأتي:

 بالحديثٌ بمعاوية بن ضالحّ، فليس بحسبن منه - وإن كان معاوية متكلم فيه ـ ولذا تعقبه ابن عبدالهانيك . وله طريق آخر عن مكحول:
رواه الدارتطني


والجهاد واجب عليكم مح كل أمير، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة =

غلى كل مسلم يموت، براً كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر! وهو لفظ لأبي داود في الرواية قلت: وهذا إسناد منقطع أيضاً كسابقه بين مكحول وأبي هريرة . r.





 الحديث، ضعيف الحديث جدأله .
وأما حديث ابن عمر، فله غنه طرق .

$$
1 \text { - عطاء بن أبي رباح عنه. }
$$

رواه الدارقطني باني

 إلا الشه .
وعيُمان كذبه ابن معين، ، وتركه الدارقطني :
قلتِ: وعلة أخرى، وهي الانقطاع بين عطاء بن أبي رباح وبين ابن عمر، فلم يثبت
أن عطاء بـمغ من ابن ع عمر ابن عمر .


| قلت: ومحمد بن الفضل كذاب اتهمه بذلكِ غير واحد .


وخالفه سويل، نجعل شنخ سالم سعيد بن جبير، وْهو الطريق الآتي :
r - سعيل بن جبير .

= المشمعل بن ملحان، عن سويد بن عمرو، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.


 ابن عمر مرفوعأ به. وأبو الوليد متهم بالكذب كما وها قال ابن عدي .

 عدو الهإبا .


وأما حديث ابن مسعود:






$$
: \wedge \wedge / r
$$

(اكان ممن يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابه حديثه إلا على جهة التعجب لأهل الصناعة نقطه .
وأما حديث أبي الدرداء:

فرواه الدارتطني (V/00/Y، وابن الجوزي (VY)، (VY) وفي إسناده ضعفاء كما

> قال الدارتطني .

وأما حديث وائلة بن الأسقع :


$$
\begin{aligned}
& \text { (VY•) . وإسناده أوهـى من سابته. } \\
& \text { وأما حديث معاذ بن جبل : }
\end{aligned}
$$

فرواه الطبراني في nالكبير" •rv•/ / Vr/r/ من طريق مكحول، عن معاذ بن جبل، =

وهذا حديثُ منكرُ، وليس عليه العمل .



الجنايات .
 الصلاة عليه لما أمرَهُم بالصلاةٍ عليه.

وحديث ماعز أيضاً لم ينه الناسَ عن الصَّلاةِ عليه.
 ويصلًّي الناسُ عليه. وكذا قال مالك بنُ أنس, : المقتول في القود يُصلًّي عليه أهلُه غير أن الإمامَ لا يُصِلًّي عليه .

آج - حدثنا الحسين بُُ محمد بن عفير قال: قال أبو مسعود أحمد بنُ الفرات: الإمامُ لا يُصلًّي عليه يعني القاتل نفسه، وأما سائر الناس, ، فيصلُّون




 أصحابي" . ومكحول لم يسمع من معاذ، وبهذا أعله الهيئمي في "المجمع" TV/T TV TV (1) في الأصول: قتله .
 إسرائيِل قال : حدثنا هُشُيم، عن عُمر بن أبي زائدة قال :



إلى اليهودِ والنَّصاري (T)

س حدثنا يز يلُ بن زُريع قال : حدثنا يُونس بن عبيد قال : ما علمتُ الحسسن ومحمد


๕ ๕ - حـدثنا الحسين بنُ محمــد بن عفير قـال: حدثنـا أبــو مسعـود الأصبهاني قال : أخبرنا أبـو عامنر، عن سُفيان، عن علقمـة بن مرثــد، عن الشعبي قال : لما رجم عليُ شر احةَ قيل : كيف نصنع بها؟ قال : كما تصنعُونَ

بموتاكم الذينَ في بُيوتِّكم (1)

O O ـ حـثثنا عبدالله بُّ محمد البغويُّ قال : حدثنـا داود بن رُشَيد قال :
(1) في (اس") وهامش الأصل : الخْمر .

وإسناده حسن.
(Y) رجاله ثقات
(
( ) ( )
 "ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم|".

حدثنا الوليد، عن سعيد، عن النُّهري قال : يُصلَّلَى على ولِّ الزِّنا، وعلى كُلٍ

7



PTV - حدثنا الحُسين قال: حدثنا أبو مَسعود الأصبهاني قال: أخبرنا

 قال سُفيان النَّوريُّ : ولا تترك الصالُّ على أحدٍ من أهل التِبلةِ، حسابُهم على ربُّم عز وجل ؛ لأنَّ الصلاة سنة .

قال مالك بنُ أنس, : ويصلى على قاتِل نفسهه ويورث.
قال الشَّافعيُّ رحهه اللّ : ولا تتركُ الصَّلاةُ على أحدٍ من أهل القبلة براً|
كان أو فاجِراً.
وقال أبو حَنيفة: لا تترك الصَّلاةُ على أحدٍ من أهلِ القِبِلَّه
وقال الأوزاعيُ : لا تُتركُ الصَّاةُ على أحدٍ من أهل القِبَلَة، وإن عمل
أي عملٍ .
قال عُبيداله بن الحسن فيمن ,خنق نفسهه : يُصلَّلى عليه.
(1) رجاله. ثقات.
(Y) إسناده ضعيف.

وقال أحمد بن حنبل : لا يصلّي الإمامُ على قاتلِ نفسه، ولا على غالٍ ويصلى الناسُ عليه.
قال إسحاق : يصلَّى على كُلّ أحدٍ.

كتـــاس الصيـــام

ذكر صوم يوم عاشوراء

هی - حدثنا عبـندالله بنُ سليمان بن الأشعث قـال : حدثنـا عيسى بن حمادزُغبة قال : أنا اللَّيُثُ ـيعني ابن سعٍٍ، ، عن هشام ـيعني ابن عُروة، عن عروة .

عن عائشَةَ رضي الله عنها، أنها قالت : كان يومُ عَاشُوراءَ يوم تصُومُه
 وأَرْ بِصيامِهِ، حتَّى إذا فُرِّ رمضانُ كان هو الفَرِيضة، وتَرَكَ يومُ عاشوراءَ،

فمن شَاءَ صَامَهُ، ومَنْ شاءَ تَرَكَهُ (1)
هیM ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد قال : حدثنا كامل بنُ طلحةَ قال : حدثنا حمَّاد ـ يعني ابن سلمة ـ، عن هشام بن عُروة، عن عُروة.

 ومَنْ شَاءَ تُركَهُ ${ }^{\text {و( }}$
 (
(Y) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
 المُنتصر قال : أخبرنا عبدالله بن نُمير، عنُ عُبيدالله بن عمر، عن نافعٍ قال : أخبرنا ابنُ عمر؛ أنَّ أهلَ الجَاهليُّة كانوا يُصومُونَ بيوم عاشوراءَ، وأنَّ



 محمد بنُ بشَّار .

وحدثنا أحمد بنُ مسعود الزَّنْريُ بمصرِّه قال : حـدثنـا بُعَار بنُ قُتيبة
 أشعث بن أبي الشعثاء، عن جعفر بن أبي ثور .



ولم يتعاهَدْنا عِنده، ${ }^{\text {(£) }}$

$$
\text { (1) ثقة إمام، وله ترجمة في "سير أعلام النبلاء|" } 10 \text {. } 10 \text {. }
$$


مسلم، وقال الحافظ في التقريب: مقبول، يعني إذا تـوبع وإلا فلين الحـديت، ويشّهـ لحديثه ما تقدم .

$$
\begin{aligned}
& \text { ورواه مسلم ( (I YY)، وأحمد (TYQY) عن ابن نمير بإنسناده ومتنه سواء. } \\
& \text { (r) قال الذهبي في (السير" }
\end{aligned}
$$

(£) رجاله ثقات، عدا جعفر بن أبي ثور ففيه جهالة، وإن أخرج له مسلم، فقد قال =

ـ r r Y حدثنا عبدالله بنُ محمدٍ قالل : حدثنا كامل بنُ طلحة قال : حدثنا المُبارك بن فضالة قال : قال الحسنُ : صومُ يوم عاثشوراء فَرِيضةُ . ومعنى هذا عندي والله أعلم من قول الحسن: عان كان صومُ يوم عاشوراءً فر يضةً (1)

## ذكر نسخ كل صوم بشهر رمضان


قال : حدثنا عليُ بن سعد بن مسنروق الكندي قال : حدثنا المسيّبِ بن شَريك، عن عُبيد المكتب، عن عامرٍ، عن مسروق.

صَ
= لحديثّه ما تقدم .
ورواه مسلم ( (llY^)، والطيالسي (VA!) عن شيبان بهذا الإسناد.


 عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك، .ونقل ابن عبدالبـر الإجماع على أنـه الأن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستخب"، .
(1) هنا إن كان المبارك سمعه من الحسن؛ فإنه كان يلس ويسوي
إسناده ضعيف، وتقدم تخر يجه برتم (r\&) .
 المَخْزومي قال :
قال سُفيان بنُ عُيينة : نَسَخَ شَهْرُ رمضانَ كُلَّ صَوْمٍ (1)
(1) رجاله ثقات، وأبو عبدانه: : هو سعيد بن عبدالر حمنز بن حسان، وتقدم

حديـث آخر في صوم يوم الجمعة منفرداً

ـ YVo حدثنا عبداله بن محمل البغوي قال: حـدثنا محمــل بن حُميل
الرازي قال: حدثنا هـارون بنُ المغيرة قــال: حذثنـا عَنبسة، عن ابنِ/ أبي ليلى، عن حبيب بنِ أبي ثابتٍ ، عن أبي صالحٍ .

يصومَ قبلَه أو بعذُهُ (1)

ـ YV7 حدثنا عبدالرحمن 'بنُ هارون الأنباري قال : حدثنـا إِسحاقِ بن
سيار قال : حدثنا أبو عاصهر, عن ابنِ جُريِج، عن عبدالحميد بن جُبيـر بن شَيبةة، عن محمد بن عبَّاد قال:

قلتُ لجابر بنِ عبدالله : نهى رسولُ اللهُ بُّهِّ عن صوم
قال : إي وربِّ هذا البيت(٪).
(1)

 طرق كثيرة، عن أبي هريرة به.
(Y) صحيحّ، رواه البخاري (19^) وغيره.

- rVV بقيسارية قال: حدثنا محما بن يُوسف قال : حدثنا عبَّاد بنُ كثير، عن يونس بنُ

عبيد، عن الحسن.
عن أبي الدرداء قال : نَهى رسولُ الله بُّيُّهِ أن يختصى ليلة جُمعةٍ بقيامٍ أو
(1) يومَ جُمعةٍ بصيامٍ

ـ rVA
يحیى - يعني الصـوفي ـ، ومحمــد بن الحُسين وأحمـــــ بنُ حــازمٍ ـ قـــال :
محمل : ـ حَدَّثني أبو غَسَّان قال : حدثنا قيس، عن عاصـر؛ عن زرّ


- YV9 حدثنا أححمد بنُ محمد بن سعيد قال : حدثنا محمد بنُ عبداله بن

سُليمان، وأحمد بن حازم، ومححمد بن الحُسين قـالوا: حــدثنا يحيى قـال:
حدثنا قَيس، عن عاصهرٍ ، عن زر.
 - rA. إسماعيل بن محمل قال : حدثنا جعفر بن علي الجريري قال: حدثنا أبو حماد الحنغي، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ
(1) إسناده ضعيف
 (r) هكر ما ما قبله
rrs

مُنفرداً/ (1)
_ rA1
 حفص بنِ غِياث، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ


_ rAr
أبي قال : حدثنا أبو حمّاد، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ
عن أبي هُريرة موقوفاً قال : لا تَصُومِ يومَ الجمعةِ إِلَّا أن تَصومَ قبلَّ يوماً
أو بعَلَهُ يوماً
برّ ـ ـ حدثنا نصر بنُ القاسم قال: حدثنا أحمد بنُ عمر الوكيعي .
وحَدَّثي الحُسين بن إسماعيل قال : حدثنا سلم بن جن جنادة قالا : حدثنا أبو مُعاوية قال: حنثنا الأعمش، عن أبني صالحٍ


(1) صحيح، وتقدم تخر يجه
(Y) صحيح، مكر, ما قبله
(r) صـتيع موقوفأ، ومرفوعاً كما تقدم
( ( ) صحیِ، وهو مكر,
ry

النَّرسي قال : حدثنا حمّاد بنُ سَلمة، عن ثابتٍ، عن محمد بنِ سيرين.
أن أبا اللدرداء كان يقومُ ليلةَ الجمعةِ ويصومُ يومَها، فقال له سَلْمان : لا لِّهُ

سلمانُ أفقهِ مِنك، لا تخص ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ, ولا يومها بصيامٍ"(1")
با ـ حدثنا عبداللة بن محمد البغوي قال : حدثنا محمــد بن عبدالله
المحخّمّي قال : حدثنا شاذان قال : حدثنا إسرائيل، عن عاصمرٍ عن ابيْ سيرين .


الجُمعةة بصيامٍ ، ولا تخصرٌ ليلةَ الجُمعةِ بقيامٍ دبر الليالي (r) . Y Y Y

الميسور قال: حدثنا سُفيان، عن أيوبس، .كن ابنِ سيرين.
عن أبي اللدرداء أن النبيَّ بُّنُّهُ قال : الا تعمّدوا صيام يوم الجمعةِ من بين
الأيامر ، ولا تحروا قيامَ ليلةِ الكُجمعةِ بقيامٍ" "(ّ)

- rAV

حدثنا عبدالرزّاق قال : حدثنا مَعمر، عن أيوب، عن ابِن سيرين قال : كان أبو الدرداء يُحيي ليلةَ الجُمعةِ، ويصوم يومَها، فأتاه سْلْمان، وكان
(1) رجاله ثقات.
(Y) (Y) إسناده حسن .

(r) ( إسناده صحيح
rY\%



.يومها بصيام" "(1)

الخــلاف في ذلـك

ـ rAN قال : حدثنا ميمون بن زيدٍ قال : حدثنا ليثُّ، عن طَـاوس .


عُتبة الكندئ قانل : حدثنـا محمل بنُ بِشـر المرادي قـال : حدثنـا مسعدة بن اليسع، عن رقبة، عن عاصمرٍ عن زر.
عن عبدالله قال : كانَ رسولُ الله بِّنِّ يصومُ مِن كُلٍ شهرٍ، وما رأيتُه يفطر
يوم الجمع>(r) ()
(1) إسناده صحيح
(Y) إسناده ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم
. حديث حسن، وهو هكرر ()
ryv

- M -
 اليِسع بن قيس، عن أبيه، عن عاصمر، عن زر .
 ا



 إياس بن بُكير، عن صفوان بن سُليم، عن رجلٍ من أَشجع . عن أبي هُريرة، عن رسول الله بِّنِّ أنه قال : (امَن صامَ يـوم الجُمعةِ،
 والحديث الأوَّل خرجَ على وجه النهي عن التفرُّدِ بصيامِ يومُ الجُمعةِ
 طريقه طريق المنسوخ . واللَّهُ أعلم .
(1) مكر م ما قبله
(Y) مكر م ما قبله.
(Y) إسناده ضعيف

وأما الأماديث التي جاءت في فضل صومه، ، نطريقها فيه اضطراب، ولا يدفع فضل صومه.

 ويصومُ هو شعبان كلَّه. والنه أعلم.

حديث آخر في أحكام الصيام

شو ـ ـ حدثنا عبدالله بن محمد البخـويُّ قال: حــثنا محمـل بن عبَّا الُُكْلي قالل: حدثنا سُفيان، عن عَمرو بن دينار، عن مححمل بن جعدة، عن عبدالانه بن عمرو القّاري قال :

سمعتُ أبا هُريرة يقول: :لا وربِّ هذا البيتِ، ما أنا نهيتُ عن صيامِ يوم



النيسابوري قال : حدثنا يحيحى بنُ يحيى قال: حدثنا هِشام، عن مَنصور، عن
الـ

فلا صومَ لَهُ 1 (r)

 (شرح مشكل الآثار) للطحاوي في أوائل المحلد الثاني . (Y) انظر ما قبله.
r.

الخــلاف في ذلـك

ه ه ـ ح حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويُّ قال : حدثنا سُريج بن يُـونس


(1) ويُتم صومَهُ عـة

هو ـ عرفة، حدثنا أبو مُعاوية، عن عبيدة، عن إِبراهيم، عن الأسود.
 يَغْتسل، ويتمّ صومَهُ - وفي كتابي - ثُمَّ يصلًّي، ويتمّ صَوْمَهُ (r)
حـدثنا زيـد بن محمد بن خلف القـرشي بمصر قـال : حدثنـا أحمد بنُ عبدالرحمن بن وهبٍ قال: حدثنـي عَمّي قال : حدئنا بكر بن مُضر ، عِّ

 صومَهُ ذلكَ اليوم(r)

ورواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو مخرج في الموضـع المسار إليه آنفاً. (Y) صحيح، وهو مكرر ما قبله. (r) صحتح، وهو مكر ما ما قله.

حديث آخر في النهي عن الصوم يوم النببت منفرداً
^9^ ـ ـ حدثنا عبدالوهًاب بن عيسى بن أبي حيّة قال : حدثنا إسحاق بن

خالدِ بن معدان .
 فِيما افتُرِض عليكم، وإِنْ لم يجذْ أحدُكم إلا عُـودَ عنب أو لحاءَ شجـرةٍ،

فليمْضغهُهُ (1)

حديـث آخر في معنى يوم السببت وليس بعده

99 9 - حـدثنا غبـدالله بن سليمان بن الأشعت قـال : حدثنـا أبـو تقي هشام بن عبدالملك البري قال: حدثنا بقية قال : حـدثنا ابن المبـارك، عنـ عنـ عبدالله بُُ محمد بن عُمر، عن أبيه، عن كُريب.

 (1) حديث صحيح، وأعل بالاختلاف في سنده، ولكنها علة لا تقدح في صحة الحديث

حتى كــان أكتر مـا يصُوْ يـومَّ السبتِ والأحد، ويقـولُ: (اهما عيـد اليهـودِ
(1) والنَّصارى)

وليس هذا الحديث بخلاف الأوَّ؛ لأنَّ ذلك الحديث نهى عن صومُ يَوْمر السَّبت مُفرداً، وهنا مقرون بالأحِدِ الِّا


- • • ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويّ قال : حدثنا كامل بنُ طلحة قال : حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أُسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار.

الصائم : القيءُ، والحلمُ، والحِحجامةً) (1)
1*؟ - حدئنا محمد بنُ هارون بن حميد بن المجدّر قال : حدثنـا أبو مُقععب أحمدل بن أبي بكر الزهري قال : أخبرنا عبدُالرحمن بن زيد بن أُسلم، عن أبيهِ، عن عطلاء.
 الصائم : الاحتِّلامُ، والقيءُ، والحِحجامةُ)
 قال : حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال : حدثنا عبداللّ بنُ المشنى أبو المشني، عن ثابت البُناني .
(1) إسناده ضعيف؛ لضعف عبدالرحمُن بن زيد بن أسلم. ورواه الترمذي (V19) (Y) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. §


 مالكٍ يحتجمُ وهو صائمُ.

 أنس بن مالك.

عن أنس بن مالكٍ قال: : مرً بنا أبو طيبة في رمضان، فقلنا له: من أين
جئتَ؟ قال: حجمتُ النبيً كَّهُ .
 الواسطيُ قال: حدئنا إسحاق بنُ يوسف، عن سُفيان، عن خالد الحذًاء، عن أبي المتوكُل .

للصَّائم.
(1) أحاديث الرخصة في الحجامهة ناسخة لحديت أأنطر الحاجم والمحجوم" وهو
 وما بعله، ولذلك لا أعلق هنا على هذه الأهاديث بـئيء.

بـابِ الخــلاف في ذلـك

ه • ع ـ حدثنا إِبراهيم بنُّ عبدالله بن محمدل الزَّبيبي بالعسكر قال : حدثنا محمد بنُ عبدالأعلى الصنعاني قالل: حدثنا عبدالرزَّان قال : أخبرنا معَمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أبي أسماء الرحبي .
 والمحجومُ") .
 حدثنا أبو حُذيفة قال: حدثنا سُفيان، عن خالد الحذّاء، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني



ع ع V V أبو حُخيفة قال : حدثنا سُفيان الثّوريٌّ، عُن عاصم بنِ سُليمان ، عن أبي قِلابة، ، عن أبي الأشعث .
 لثمان عسُرة من رمضان ـ نقال : (اأفطَرَ الحاجمُ والمحجومُمر) .

إبراهيـم بنُ موسى المؤذِّن المَؤدّب .
وحـدثني أحمــد بنُ محمــد بن عمّـار المخـرمي، والحسن بن محمــ

العقيلي قالا : حدثنا سَعْدان بن نصر قال : حدثنا المعتمر بن شُليمان الرقي، عن عبداله بن بشر، عن الأعمش، عن أبي صالحٍ
 ورواه إبراهيم بنُ طَهْمان، عن الأعمش فاوقفه على أبي هُريرة.
 إبراهيم بن محمل بن إسسحات قال : جدثنا إِسماعيل بن عبدالله الجرمي وهو ابن زُرَارة قال: حدثنا داود بـن الزِّبـرِقان قـال : حدثني محمــن بن جـحادة، عن يُونس، عن أبي الخصيب، عن مصعب بن سعد.

 علي بن أبي طـالب عليـه السـلام، وأبـو زيـد الأنصـاري، ونَـوْبـان مـولى
 جُندب، وأبو سعيد الخدري، وعائشة .

وهذا بابُ شديدُ الاختلاف، فقال قومُ : إنما كُرِهت الحجامةُ للصائمر، ، مخافة الضعف.

وقال آخرون: مرَّ النبي يُّيُّنِّ بهما وهما يَغْتابـان فقال : "أفـطرَ الحاجمُ والمحجومُ" الحديث في ذلك .

- 1 ـ ـ حدثني عليُ بنُ محمد بن أحمد المصري قال : حدثنا محمد بن فيروز قال : حدثنا إبراهيم بن البراء بن النضر / بن أنس بن ماللك ـ لقيته بدمياط سنة ست وعشرين ومائتين - قال : أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار .

عن ابن عباس قال: مرُّ رسولُ اللّ
 وأما الحديث الـذي ذكراه فإنما نهى عن الحجامـة في الصوم مخـافة

الضعف.

- (1 ـ حدثنا أبو حليمة محمد بن إبراهيم بن محمد الصايغ قال : حدثنا
 يُوسف قال: حدثنا ابنُ أبي ليلى، عن الحكّمب، عن مقنسم. عن ابن عبـاس؛ أن النبيَّ الصائمُ . وأما حديث علي عليه السلام .

11 - § أحدثناه أحمد بن محمد بن زياد قال : حدثنا محمد بن الفضل
 محمد بن إسحاق، عن أبي إسسحاق الهَمْدَاني، عن الحارث .
 صائم.

وقد قال جماعةُ من الصَّحابة والتابعين: إِنما وقع النهيٌ عن الحجامِِ للصائم مخافـة الضعف، منهم علي بن أبي طالب، وأنس بن مـالك ، وابن عباس، وأبو سعيد الخخدري .

ومن التابعين أبو عبدالرحمن اللُّلمي، وسعيد بن المسيّب،، وعكرمة، ومجاهد، وإبراهيم، وسعيد بن جُبير، وأبو جعفر، والشًّعبي، وأبو العـالية، وأبو وائل .

ومن الفقهاء المتأخرين : مالك بن أنس كره الحجامة للضعف، وسُفيان rr^

الثوري، والأوزاعي، وأبو حَنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبو يُوسف: كلهِم ذكر الضعغ//، وأجاز الصيام -قال الربيعُ، عن الشافعي :

 قلتُ به

وقال أحمدُُ بنُ حنبل رحمه الهـ : إنْ احتجمَّم في رمضـان، فقد أفطر يقضي يوماً مكانه.

قلتُ: فإن صامَ تطوّعاً قال : قد أفطرَ، وإن قضى لم يضر ينرهـ والمشهورز عن أحمد بنِ حنبل التغليظ في ذلك . وقال المروزي : احتجمتُ في صيام التطرع فقال لي أحمدُ بُنُ حنبل : قد أفطرتُ .
 مَن عذر الصائم بالحجامةٍ والهـ أعلم.

حديث آخر في أحكام الصيام
Y Y Y نصر بن علي قال : حدثنا بشر بن المغضّل . وحـــثني إبراهيم بنُ عبـدالها الزبيبي قال: حدثنا محمد بن عبـد الأتلى

الجُنعاني
وحَدَّثني يحيى بنُ محمد بن صاعدٍ قالل : حدثنا أبو الأشعث .

 عبدالرحمن بن أبي بكرة.


ץ1 § ـ ـ حدثنا عبداللّ بنُ سُليمان قال : حدثنا عَمرو بن علي قال : حدثنا
 عن عبدالرحمن بن أبي بكرة.



(1)
§ § ـ
محبوب بن الحسن، عن خاللٍٍ .عن عبلالرحمن بن أبي بكرة.


§ 10 ـ حدثنا عبدالنكريـم بن أحمــل بن الروّاس بـالبصرة قـال : حدثنـا
مؤمل بنٌ هشُام قال: حـدثنا إِسماعيل ، عن خالـلـٍ ، عن عبدالـرحمن بن أبي
بكرة.



 عبدالرحمن بن أبي بكرة :

(1) عيد : (مضانٌ ، وذُو الحجهِ
(1 (1 (إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(Y) صحیِ، وهو مكرر ما قبله.
(r) صحیِ، وهو مكرر ما قبله.
(8) (٪حيح، وهو مكرر ما قبله.
$r \leq 1$

## الخــلاف في ذلـكك

أ § IV
ابنُ أبي زائدة قال: حدثنا عيسى بنُ כِينار .

وحدثنا عبداللة بنُ سُليمان قال : حدثنا محمد بنُ بشَّار قال : حدثنا أَبو أحمد الزُّبيري، وعثمان بن عُمير قالا : حدثنا عيسى بنُ دِينار، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق .

عن ابن مسعود قال : ما صمنا معَ رسول, الله بَّهِّ تسع وعشرين أَكثر مِما
صُمنا معه ثَلاتين (1)
 عبدالملك قال: حدثنا يحيى بن سعيٍٍ، عن مسور بن الصَّلت، عن محمد بن المنكدر .

أكثر مِمّا صِمنا ثلاثين (r) .
(1) دينار والد عيسي مجهول لم يرو عنه غير ابنه، وما وثقه سوى ابن حبان. ولكن
الحديث صحيح إذ له طرق أخرى.

 .111/1/1

والمعنى / في هذا الحديث قَوله : (اشَهْر| عيدٍ، لا ينقصان : رمضانُ،
وذُو الحجةِ") المعنى فيه - والله أعلم - أنهما لا يجتمعانِ على النُقصان ؛ إنى نقصَ رمضـانُ، لم ينقص ذُو الحجـةِ، وإِن نقصَ ذُو الحجـــةِ، لم ينقص رمضانُ .

وقوله: ما صُمنا مغ رسول الله بِّنِّ تسع وعشرين أَكثر مما صُمنا معه ثلاثين صحيحُ، والمعنى في ذلك معنى الأول، وليس هذا بناسخٍ لغيرهِ.

آخر الجزء الخامس من أصل أبي محمد المقري

ابتـــلـاء الســــادس

أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل بن
 الشيخ أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهيز فأقرّ به عشية الخميس الثامن من ذي الحجة سنة خمس وسبعين وثلاثمائة.

باب أول المتعة والأمر بها قبل النسخ لها




الرَّبيع بن سَبْرِة .







جr. قال : حدثنا محمد بنُ عبدالأعلى الصنعاني قـال : حدثنـا خالــُ ـ ـيعني ابن
 وهي نسبة إلى مدينة رأس عين من ديار بكر، ومنها يخرج ماء دجلة . - إسناده صحيح ورواه الطبراني في „الكبير) (7010) من طريت سفيان بهذا الإسناد.

الحارث ـ قال : حدثنا ابُُ جُريج قال : حدثنا عبُُالعزيز بن عُمر بن عبدالعزيز، عن الرَّبيع بن سَبرة حدثه .




 إلى يوم, القِيامةِ، فمن كان استمتعَ مِن امرأةٍ، فلا يرجَ إلِيها، وإن كان بقي مِن أجلِهِ، فلا يَأْخذ منها مما أَعطاها شيئِاً" (ب)
(1) عسفان على وزن عثّمان، وهو موضـع على مرحلتين من مكة المكرمة.

- ( C (

ورواه أبو نصر المقـدسي في (اتحريم المتعـة|" (0 \& ) من طريق ابن جـريج بهـذا الإسناد.

 رسول الش نكاح المتعة إلى يوم القيامة". قلت: ومن الغريب أن ابن جريج عنده هذا الحديث، وفيـه : „وإن الله عز وجـل

 "كان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكة في زمانه|! .
 ابن جريج أنه رجع عنها، بعد أن روى بالبصرة في إباحتها تُمانية عسر حديثاً"، والد أعلم
_ EYا

 عن عبدالعزيز بنِ عمر بن عبدالعزيز، عن الربيع بن سَبْرة


 خيرُ من بُردي، فقلنا لامرأةٍ : هل لك في الاستمتاع إن أحبيتِ وأنا أعطيك بردي، وإن أحببت صناحبي پُعطيك بردته؟ فقالت : ثوبُ بثوبٍ، فانكحتهـا


حرّمتُهَا إلْى يومِ القيامةِ|)(1) .

 حدثنا إبر عن أبيه سبْرة قال : خرجتُ حاجًّا، فخرجتُ أمشي أنا وصاحبُ نيُ ،


(1) انظر الروايات الأخرى، وفي هـذه الروايـة أن ذلك كـان يوم حجـة الوداع• وسبأتي التعليق على ذلك إن شاء اله تعالى . (r) السحق: الثوب البالي .




(1) يأخذه) ()


 قال: حدثنا الرَّبِع بنُ سَبْرة الـجهني


( Y!
 مريم، عن عثمان البتي، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، عن الربيع بن


(1) (1)
(Y)

 قريت الـحسن بن أعين بهنأ الاسناد .

$r \& q$.

 عبداله بن عمر بن عبدالعزيـز، عن عبدالعـزيز بن عُمــر بن عبلدالهـزيز، عـز الرَّبيع بن سبْرة الجُهني .





(أتيتُموهنَّ شيئًاً")

العلاء، ومححم بن عبدالله بن عبدالحكم - واللفظ لعبدالحبـر - قال : حدثنـا حرملة بنٌ عبدالعزيز قال : حدثنا أبي، عن أبيه .
 بمكَّة قال : فنخرجتٌ أنا وصاحبُ لي من بَني سُليمه حتى وَجْنْنا جاريةٌ من



أن النبي بُينّ نهي عن نكاح المتعة في حجة الوداع ع وقوله : (افي حجهة الوداع" سيأتي التعليت عليه إن شاء النه تعالى الى





عبدالرحمن بن الأسود.


§YA مححد بنُ موسى الدُّولابي قال : حدثّا عبّاد بن صُهيب قال: : حدثنا أبو حَنيفة قال : حدثنا حمّاد، عن إبراهيم .
(1) أي شاورت نفسها
(Y) إسناده حسن

ورواه البيهقي r.r/V من طريق حريق برملة بهذا الإسناد.
وتابع حرملة يححى بن بحیى

(r) رواه البيهقي r.r/V من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن

محمد بهذا الإسناد.


 آخر رواه أبو نصر في هاتحريم المتعة" (00).
 إبراهيم التيمي، عن أبيه، فال : قال أبو ذر رضي الله عنه : لا تصلح المتعتان إلا لنا خناصة يعني متعة النساء ومنعة الحج .


والصَّداقِ، والميراثِ (1)

عبدالرحمن السَّامي قال: حدثنا خـالد ـ يعني ابن الهيـا ج، عن حماد، عن

عن عبداله أنه قالل : إنَّما أرخصَ في المتعةِ لأصحابِ محمدٍ بُّعَّة ثلاثةً

والصداقِ، والميراثِ (r)
.
 ابنُ جُريج، وأخبرني عمرو بن دينار، عن خَسن بن محمد بنِ علي .



(1) إسناده ضعيف.
(Y) ( إسناده ضعيف.
( ( صiعk.

- (£) ( )


 عكرمة بن عمار، عن سعين بن أبي سعيد، عن أبيه .





مصعب قال:
 مروان، عن منصور بن دينار، عن عمر بن محمد، عن سالم بن عبدالة.
=
 دينار 'بهنا الإستاد نحوه. وقوله: اركنا في غزوةه جاء في رواية البخاري وغيره: „كنا في جيش، وقال الحافظ

"ضبط جيـن في جميع الروايات بنتح الجيمه، وسكون التحتانية بعدهـا معجمة،
 المينهورة، ولم أتق عليهه .



وهي حافلة بذكر من كنبه أو تركه!!! وبكر بن يزبيد، لم أجد له ترجمة.

عن أبيه قال : صعلَ عُمر المنبر، فخطبَ النَّاسَ فقال : ما بالٌ رجالٍ
 قذفتُهُ بالحجارة


 وعبدالهَّبُّ عُمْر، وأبو هُريرة، وكعب بنُ مالكٍِ، وأنس بنُ مالكٍ، ويزيد بنُ خالدٍ الجُجني، وابنُ سسعود.
 المناهي" فلم أحب إغادته هاهنا.
 الزهري ، عن ماكلكْ بنِ أنس .

 أخبرنا مالكّ، ويونس، وأسامةُ بن زيدٍ، وابن سمعان. .

وحدثني عبدالَّ بن محمد بن زياد قال: ححثنا أبو إبراهيم المزني قال :
 عبدالنه والحسسن ابني محمد بن علي، عن أبيهمها .


(1) إسناده صنحتح

ورواه الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالكٍ.
§ § § ـ حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسححاق(1)، حدثنا أَحمد بن غُبيدالله العنبري قال : حدثنا معتمر يعني ابن سلِيمان، عن ابن شَهابٍ ، عن عبدالنَ

والحسن ابني محمد بن علي، أن عليًّا ${ }^{\text {(ا) }}$
وحَدَّني محمد بنُ يوسف بن يعقوب القاضي قال : حـدثنا محمـد بنُ
الحجَّـــج قال: حـدثنا عبـدالرحيم بن سُليمـان ، عن عُبيدالله بن عمـر، عن
الزُّهريٌ، عن الحسن وعبـدالله ابني محمد بن علي، عن أبيهمـا محمد بن
الحنفيـة .
عن عليٍ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام أنه قال لابنِ عَبَّس, ؛ وهو يفتي في


=



 العلم من أصحاب النبي وغيّ وغيرهم" . (1) قال عنه الدارتطنب: (اثقَ، جبل"، وكان عابداً فاضلًا، وله ترجمة في ("تاريخ

$$
\text { بغداد1/71/7 - } 71
$$

(Y) هكذا بالأصول دون ذكر الواسطة بينهما وبين علي، وهو والدهما محمـد بن

الحنفية كما في باتي طرق الحذيث.
(r) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
 قـال : حنثنــا سُفيان بن عُيينـة، عن الـُّهُريٍّ، عن الحسن بن مـحمـند/بن علي بن أبي طالِپ، وعبدالله بن مححمل بن علي ، عن أبيهـما .


الَّمُعةِ، وعن لُحومر الُحُمرِ الأهليّةِ يومَ خَيبر (0)

 خالٍِ ، عن النٌّهري" ، وهي في "كتاب المناهي" بطُولها .
 اليماميُ قال : حنثنا عمر بنُ يونس قال : حدثنا الحسن بنٌ زيد بن الحسن بن علي عليه المَّلام ، عن أبيه أنه، سمع الحسن بن تعلي يقول .


_ § YV قال : حدثنا عُبادة بن عمر بن أبي ثابت قال : حلثنا محمدل بنُ المههُجر قَاضي اليِمامة قال : سألتُ الحسن بنَ زيلِ بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليسه

(1) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله، غير أن في هذا الإسناد، عبداله بن نصر

الأنطلاكي وهو منكر الحديـث .
(Y) (Y) حذيث صحيح، وهو مكر ر ما قبله، وهذا إسناد فيه أحمد بن محمل بن عمر اليمامي كذاب، وباقي رجاله ثقات



هحمد بُُ عوف قال : حدثنا عُتمان بنُ سعيـلِ قال : حــدثنا ابٌُ لُّهيعـة، عن كُوسى بن أيوبِ، عن عَمِّه .


 قال : حدثنا مكي، عن مُوسى بن عُبيدة، عن أيوب بنِ خاللٍ .

(1) مكرر ما قبله.
(Y) (Y) لـه طرتَ وشـاهد يتقـوى الحديث بـه، وهو مخـرج في „الاعتبار" للحـازمي
(YOI)
(







- £ ـ ـ حـدثنا يحـى بنُ محمسد بن صاعــد قال : حـدثنا أبـو غُبيـداله
المخزومي، وعبداله بن العلاء العطار .

وحَدَّثني عبدُّالوهّاب بن عيسى قال : حدثنا محمد بنُّ معاوية الأنماطي .

سُفيان، عن الزُّهريٍّ، عن الربيع بن سَبْة.



الرَّبيع بنِ سَبْرة .




بهذا الإسناد .

ومن هذا الوجه جاء الحديث، وفيه تحديد وقت النهي بعام الفتح

(Y) تحرف في الأصل إلى : هعتمر .



ورواه عن الزُّهريٍ إِسماعيل بنُ أميةّ(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { وابن إسحاق (r) } \\
& \text { وبحر بن كثير السقاء (r) }
\end{aligned}
$$

وعبدالعزيز بن الحعين، وشعيب بن خاللد ويحيى بن سعيد (5)



 أنه حدث أن رسول اللّ بئّي نهى عنها في حجة الوداع

 صالح بن كيسان وابن إسحاق .
نهذه الرواية على قواعد أهل العلم رواية شُاذة، وردها البيهقي، نقال :
"كذا قال، ورواية الجماعة أولى".
. انظر الحديث التالي (r)
 أنه توبع عليه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) وممن رواه عن ابن شهاب غير الذين ذكرهم المصنف. } \\
& \text { صالح بن كيسان . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عقيل، عن ابن شُهاب: }
\end{aligned}
$$


أيوب بن أبي تميمة السختياني
رواه الطبراني في „الكبير" (70r0) .
ولم يتفرد الزهري بذكر (اعام الفتح" بل تابعه خلق منهم عبدالملك بن الربيـع بن

 عن أبيه، عن جلده الـئ ومنهم عمارة بن غزية


 حدثني ابن لهيعة، وعمرو بن الحارت، والليث بن بن سعد، أن الربيع بن سبرة حدثيثهم، عن

 في أن يكون في رواية الليث بن سعد التوقيت.

 ولفظه أتم وفيه تصة سبرة وصاحبه هع المرأة المتمتع بها . وليس في هذه الروالية توالوتيت. والش أعلم فكل هذه الطرق تؤكد أن الصواب في هذا الحديث (اعام الفتح" وما عداه فالأمر فيه
 ولكن ما زألت هناكُ رواية لراوٍ من رجـال الشُيخين، وفيها إنـكـال يسير، ولنقف معها. واله المستعان .
ذلكم الرجل هو عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز






 الصفا والمروة، نم أمرنا بمتعة النساء، فـرجعنا إليـه فقلنا: :إنهن قـد أبين إلا إلى أجلى


جو

 الربيع بن سبرة الجُهني .


 عبدالكريم، عن عبدالعزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة .

امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، نجعلت تنظر إلى برد صاحبي، فتراه أجود من بردي، وتنظر

 فسمعنه يقول:
\#من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئأ، ويفارقها، فإن الهَ عز وجل قد حر دمها عليكم إلى يوم القيامةها . نأنت تراه هنا ذكر متعة الحج ومنعة النساء، ووقت ذلكُ بحجة الوداع، وهذا بخالفـ ما تقدم عنه في بعض طرق هذا ها الحديث.





 فال البيهتي عن روايته في حهة الوداع .
"وهو وهم منه، فوراية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح".
(1) إسناده هسن .

ورواه الطبراني في صالكِبير) (IOYV) من طريق وهب بن جرير بهذا الإسناد.



 الجُجني


 قال : حدثنا أبو حَينة، عن مُوسى الجهني، عن الرَبيع بن سبرة.

 موسى الدُولابي قال: حدثنا عبًّاد بن صُهيب قـلـ : حدثنـا أبو حَنيــة، عن نافع:
 الأهليّة، وعن مُتعِةِ النُساء، وما كُنُّا مُسافِحِين (5)


 سند ضعيف، ولكن له طريت آخر عند البيهتي r.r/V.

- \& \& V

ومحمل بن محوية العسكري بالبصرة قالا : حدثنا عِيسى بن غيالن قال: حدثنا الربيعُ بُّ روح قال : حدثنا إِسماعيل - يعني ابن عِّانث ، عن سنعيل بن !أبي عَرُوبة، عن نافع

 بُهْلُول قال : حذثنا إِسحاقِ بٌُ الطبّاع/، غن القانمه بِّ عبدالله بن عُمر، عن أبي بكـر بن محمدل بن عبـدالرحمـن بن عبـلـالله بن عمـر بن التخـطاب، عن سالمٌ,

(T) الإِنْسِّة
 قال : حدثنا أبو يحمى الرازي، عن مُعاوية بن يحيى، عن الزٌّهريٌ ، عن ابن كعب بـن مالكٍ.


 الزُّهريِّ عـن عبد الله بن كعـب .
(1) حديث ضحيح، وهذا إسناد خعيف.
(Y) إسناده واء جداً، وانظر ما جبله. (r) إسناده ضعيف، وانظر ما بعده. rar

(1) الأهليّة

- 01

الأزهر قال : حدثنا مُؤمّـل بنُ إِسماعيـل ، عن عِكرهـة بن عمار، عن سعيــ
الـَقْبُرِيري


亿 © or
إسححق بنُ إبراهيم بن عبّاد قال: أخْبرنا عبدُالرزاق بنُ همّام، عن ابِّ جُريج ، عن عطاءٍ قال : لأوّل مَن سمعتٌ منه المتعةً صَفْـوان بن يعلى أخبرنــا عن عن
. يَعلى
أن مُعاوية استمتَع بامرأةٍ بالطَّائفِ، فأَْْكَتُ ذلك عليه، فلخْلنا على ابن عبّاس عبدالله، فجئناهُ فين منزلِهِ، فسأله القومُ عن أُشياء؟ ثم ذُكروا له المتعةَ؟ فقال :
 حتى إذا كان في آخرِ خِلافةَ عُمر، استمتَعَ عمرو بنٌ خُريث امرأةٍ سمّاها جابرٌ،

(1) إسناده ضعيف؛ لضعف منصور بن دينار .

ولكن متن الحليث يشهد له ما تقدم من الأحاديـ.
(Y) إسناده ضعيف، وهو مترج في (الاعتبار" (YO1) .








 المنكدر قال: حدثنا جابر بنُ عبدالنة الأنصاريُ

 عُبِدالهة بن عليً ـ هكذا قال ـ عن إِسماعيل بنِ أمية، عن محمد المنكاري قال:


 قال : فَسُمِيت تلك الثنية؛ ثنية الؤداع، وما كانتْ تُسمى قبل ذلك إلا ثنيـة الرُّكاب(1)


 عبّاد قال : حدثنا عبدالرزاق، عن ابنِ جُريج قال: أَخبرنا عطاء؛ أنه سمع ابن
 وقال : وقال ابن عبّاس: في حرف أُبيّ "إلى أجل مسفىى" .

0 ه - قال عطاء: وأخبرني شبيب.
عن أبي سعيدٍ الخُلدري قال : لقد كان أحدُنا يستمتع على القدح سويقاً قال : فقال ابنُ صفوان : هذا اببُ عباس يفتي بالزُّنا! فقال ابنُ عبّاس, : إني لا


§ 07
إبراهيم قال : أخبرنا عبدألرزاق، عن ابنِ جُريج قال : أخبرنا عَمرو بن دينار،
عن طـاوس.
عن أبن عباس قال : لمم يرغ أمير المؤمنين أمر أُراكة قذ خرجت حُبلى ،
 أنكَر ابنُ صفوان عللى ابن عباس بعضَ ما يقول في ذلك، قال : فامأل عمّلك هل استمتع؟؟(「).
(1) مصنف عبدالرزاق (1) (1).
(Y) في الأصل : (بي" .

_ \& OV بِشر بن الحكم قال : أخبرنا عبُُ الرزاق قال : أخبرنا ابنُ جُريج قال : أخبرنا أبو

النُّبير أنه .
 نهانا عنه عمرُ في شَأْن عَمرو بن حُرَيث، فَالِ : وقال جابرُ : إذا انقضى الأجل


حَيضة واحدة)
© § - ـ حدثنا عبدالله/ بنُ محمد بن زياد قال: حدثنا عبـدالرحمن بنُ بشر بن الحكم قال : حدثنا عبدالرزّاق قال : أخبرنا ابنُ جُريج ، عن أبي الزُّبير قال:

سمعتُ جابراً يقول: كُنًا نستمتعُع بالقَبْضِةِ من التَّمر والــدَّقِيق، الأيَّامَهِ
 حُرَيْث (0)

89 ـ ـ حدثنا عبداله بن سليمان قال : حدثنا إسحأق بن إبراهيم بن زيد قال : حدثنا يحيى بن الحارث بن زياد الطّّائي قال : حدثنا عبدالله بن محمدل بن المغيرة بِإفريقية قال : حدثنـا عمرو بن عمّانـار، عن أبي نَصْر الكـوفي، عن محمد بنِ ثابت النُباني، عن أبيه، عن أبي الأحوص، عنن ابن مسعود قال :

(1) إسناده صحيح، وانظر ما بعده.


وتحيرن النساء قلت: فإذا كان ذلك فمتى خرووجه قال: إذا أكذب التجار وفجر الناس قلت: ففإذا كان ذلك فمتى خروجه؟ قـان : إذا استحلت أمتي الخمر بالنبيذ والربا بالبيع والزنا بالنكاح فهنالك خروج الدجَّال(1)

- 7 § - حدثنا أحمد بن عيسى بن السكين قال : حدثنا إسحاق بن زريق قال : حدثنا إبراهيم بن خالد قالل: حدثنا سفيان، عن مالك بن بن مغون، عن الحسن قال : ما كانت المّتعة إلا ثلاث أيام حتى حرمها اله عز وجل ورس وسوله . § 7 ـ ـ حدثنا أحمد بنُ عيسى قال: حدثنا إسحاق بن زريق قال : حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا سغيان، عن إسماعيل بـن أمية، عن رجل ، عن ابن عمر قال : سئل عنها فقال : هو السِّفاح هو السِّفاح

Y Y § ـ حدثنا أحمد قال: حدثنا إسحاقّ قال: حدثنا إبراهيم قال : حدثنا
سفيان، عن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم بن محمد عن المتعة فقــال : إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم حتى العادون .

## حــــــيـ آخـــر

r7 § ـ حدثنا محمد بنُ هارون بن عبدالة الحَضْرميُ قال : حدثنا زيد بن

ابنِ أبي نجيح، عن أبيه .
 § 7 § - حَدَّثني أبي رحمه الله قال : حدثنا العبَّاس بنُ محمدٍ قال : حدثنا عُبيداله بن مُوسى .


الثوري، عن ابنِ أبي نجحح، عن أبيه.

 سنداً، وقد نظرت في رجال السند، فوجدتهم ثقات، ولكن لم أجد ترجمة لزيد بن سعد هذا . واله أعلم
تم رجعت إلى „اللسانه| O.V/Y للحافظ، نقل عن الذهبي قوله في "المعجم|": „هذا خبر هنكر، ورواته أعلام ثقات، فالآفة زيد هذا، ولم أجــد أبداً ذكـره بجرح ولا تعديل).
قلت: ولكنه لم يتفرد بهذا الحديث، فقد تابعه الإمام أحمد بن حنبل .

صحيح، لا مطعن فيه .



الحسن قال : حدثنا سُفيان فذكر نحوه(").




> (1) إسناده صحيح، وهو مكرر:
 (IIV•)
(Y) مكرر ما قبله، وانظر ما بعده.
(Y) رجاله ثقات، غير حجاج؛ وهو ابن أرطأة فقد قال عنه الحافظ : اصدلوق كتير

 طريق حجابج بهذا الإسناد.


وخالف عبدالواخد بن زياد جميع أصحاب أبي
 نجيح، عن مجاهل، عن ابن عباس بـ به .
قلت: وعبدالواحد بن زياد بُقة، ولا يسْتبعد أن يكون الحبيث عند عند ابن أبي نجيح عن شيخين، فيرويه مرة عن أبيه، ومرة عن مـجاهد - والدّ أعلم .

## الخلاف في ذلك بما نسخه

ZV المديني قالن : حدثنا معاذ بنُ مُعاذٍ/ قالْ : حدثنًا ابنُّ عَوْنٍ قال :





وكان في ذلك الجيش, (r)
(1) بالغين المعجمة، وتُتدبد الراء، أي: وهم غالفون.
(Y) إسناده صحتح

 من طرق، عن ابن عون بهناً الإسناد.
وني مــالة الإغارة من غير إنذار بِلاثة أوتوال حكاما النوري في اشرح مسلمه فقال: رأحدها: يجب الإنذار مطلقأ قال مالك وغيره، وهذا ضعيف. والثاني: لا يجب مطلفاً، ومذا أضعف منه أو باطل



 وحديث تلـ أبي الحقينى |هـ هـ .




 محمد بنُ يحیى النيسابوري قال: حدثنا محمد بنُ عبدالنه بـن المثنى قال : حدثنا ابُُ عَوْنٍ قال:

كتبتُ إلى نافعٍ : أسأُلُ عن الدُّعاءٍ قَبل القِتَّل ؟ فكتبَ إِليَّ نافِّ : إِنَّ


 عمر، وكان في ذلكَ الجيشُ (1)
79 ـ ـ حدثنا إسحاق بنُ مُوسى بن سعيد الرَّملي، وعبدالهَ بن محمد بن

بَكَار، عن ابنِ عَوْنٍ، عن نانع .


§V.
 فروخ قال: : حدثنا ابنُ عون قال :



$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) إسناده صحيح، وهو مكر رما قبله. } \\
& \text { (Y) (Y) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. }
\end{aligned}
$$

غَـرُّونَ، وأنعامُهم تُسقىى على المـاءِ، فقال : فتتـلَ مُقاتلهم ونمبى ذَرارِيهم
وسبى يومئذٍ جُويرية قال: وكان عبدالله بن عمر في ذلك الجيش(1) .

EV1 عبداله بنُ عبدالوهَابِ قال : حدثنا إسماعيل بنُ توبة قال : حــدثنا محمــد بنُ الحسن قال : حدثنا سُفيان، عن عبدالله بن عَون قال :

كتبتُ إلى نافعٍ مولى عمر ابن عمر، أسألهُ : هل يُـلـعـى المشرِكــون
 على بَني الُْصْطَلِّقِ، وهم غَارُون، ونعمهـم تُستى على الماءِ، فُقتل مُقاتلهمَ، وسبى ذَراِِيهم، وكان في ذلك السبي جُويرية بنت الحارث، أخبرني بذلك عُبدالله بن عمر، وكان في ذلك الجيش (ب)

ـ §VY عبدالرحمن بن خــالد بن نَجيـح الُعمري قـال : حدثنـا عبدالله بنُ محمــد بن المُغيرة المـخزومي قال: حدثنا مسعر، عن الشَّسيباني.


(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (Y) مكر ر ما قبله

وتال أبو داود عن هذا الحديث: اه هذا حديث نبيل، رواه ابن عون، عن نافع، ولم يشُركه فيه أحلد|).


(1) إسناده ضعيف جدأ، عبدالرحمنْ بن خالد بن نجيح قال عنه ابن يونس": منكر. الحديث، وعبدالّة بن محمد بن المغيرة منكر الحديث كما قال ابن يونس أبضأ، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي .
 عبدالرحمن بن خالد بن نجيح بهذا الإنسناد.

 قلت: لكن ضح الحدبث من رواية أنس بن مالك رضي الش عنه، رواه البخـاري
ومسلم وغيرمماً.
.
_ \&Vr
 أبي بكرٍ بن محمدل بن عُمرو بن خَزْم/ .



- §V\&
 محمدل بنِ عَجْلون، عن أبيهُ .
(1) إسناده تالف، محمد بن حميد وإن كان حافظاً إلا أنه متهم، وسلمة بن الفضل

كثير الخطا؛ ويخيى بن العلاء رمي بالوضع . وللحدينث طريق آخر ولكنه واهٍ جذاً :

.محمد بن عمرو بن حزم، غن أبي حميل به .
وقال : ولا نجد لأبي حميذ غير هذا الطريق، وابن أبي سبرة لين الحديثل| .


متروكه.
rvo

وكُنيتي، أنا أبو القَاسِم، اللَّهُ يُعطي، وأَنا أَقْمُ،
EV0 ـ ـ حدثنا عبدا للَّبن محمد البغويُ قال: حدثنا محمد بن بكَّار قال:

عمرو بن جرير قال:

أَخبرني أبو هُريرة قال: قال رسـولُ اللهُ بُّهُ : ا(مَنْ تَسْمَى باسمي فـلا

EV7 العباسُ بنُ يزيد قال : حدثنا إِسماعيل بنُ عُليّة، عن حُميدٍ .

عن أنسر قــال : قــال رجــلُ بـالبقيـعِ : يـا أبـا القَـاسم! فــالتفتَ
 ("تَسْمُوا باسمِي، ولا تكُنُوا بكُنيتي)" (r)
(1) إسناده حسن .

 سعد، عن ابن عجلان بهذا الإسناذ.
(Y) إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ شريك.

- (
 r (r^Il وVAV) الإسناد .
§VV
أبي شَيبة قالا : حدثنا بكُرُ بن عبدالرحمن قال : حدثنا عِيسى بن المُختار، غغن
محمدل بن أبي ليلى، عن أم حفصة بنت عبيد .

قلا يتكنَّى بكُنْيتي" (1)
§VA
خُرَّزاد قال : حدثنا عبدالعزيز بنُ خطاب قال : حدثنا قيس بنُ الربيع، عن ابن
أبي ليلى، عن حفصةَ ابنةُ عُبيد .

- (r) ${ }^{(1)}$
 الحسن بنُ عرفة قال : حدثنا عاصم بنُ شُليمان الحذًاء البصري، عـن داود بنِ أبي هند، عن الشَّعبي .
 حفصة هذه لم أجد لها ترجمة، وانظر ما بعده . (Y) مكرر ما قبله

طريق قيس بن الربيع بهذا الإسناد. ولكنهما جعلا الحديث من من مسند اعبيد بن عازبر|" لا البراء بن عازب - والله أعلم وسواء كان الحديث من مسند البراء أو مسند عبيد فإســـاده ضعيف لما تقـدم في الحديث السابت

بكُنْيتي، ونمن تكنَّى بكنيتِي فلا يتسْمَّى باسمِي" (1)
-18 ـ حدثنا عثمهان بن جعفر , حدثنا جعغر بن شاكر قال: حدثنا هَوْذة -قال : حدثنا عوفَ، عن محمذ بن سيرينن.

(") بكُنـيتي

الخــالف في ذلـك

 عمران الحَجبي قال : سمعتُ صَفيّة بنت شَيبة تقولُ :

(1) (1) في إسناده عأصم بن سليمان وهو كذاب، كان يضع الحديث. (Y) مكرر ما قبله.

 بهجا الإسناد.
وتابع محمد بن سيرين أبو حالخ .
 هريرة مروعاعاً به، وزاد البحاري : (أومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الئيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذبِ عليً متعمداً فليتبوًا مقعده من النار ه.

رسولَ اللة! إني قَد ولدتُ غُلاماً سميته محمداً، وكنيته بأبي القَّاسم، فذُكِكْ لي

أحلَّ اسمبي، وحرَّ كُنيتي؟؟(1).
 مزاحم قال: حـدثنا أبـو شَيبية، يعني إبـر|هيمبر بن. محمد، عن عن أبي بكـر بن

「^\& ـ حدثنّا محمد بنُ مخلد قال: حدثنا عليٌ بن أحمد الرُقي قال : حدثنا أبو مسهر قال:

كان لمالك بنِ أنسٍٍ ابنُ يُقال له: محمذ، وكُنته أبو القاسم، فقِيل له في ذلك؟ فقال : لا بأس به (آم

وهذا الحديث يوجب أن يكون ناسخاً للَّأَّل؛ لأنَّ ولدَ الصحابة كنوا بأبي القاسم، ولو كان الحديت على نهيه لما كنوا أولادهم// بأبي القاسم،، والة أعلم.
(1) إسناده ضعيف، محمد بن عمران الحجي مجهول، وقد تفرد بهذا الحديث.

 فلا دلالة فيه على الجواز مطلقا، لاحتمال أن يكون قبل النبي" . (Y) رجاله ثقات، وهذه الكنية نابتة لهؤلاء الأعلام.
 rr/ll

وقد رُوي عن بعض التابعين أنه كان يقول: كنا إذا رأينا الرجلَ يكنى بأبي القاسم كنيناه بأبي القاصم بالصاد من الكره لذلك. وحديث الُنهي فطرقه لا أعلم في أكثر ها علة والس أعلم.
حـيــث آخــر في الر بـا

أحمد بُّ محمد بن حنبل .
وحدثني عبدالهَ بُّ سُليمان قالن : حدثنا محمد بن منصور رالطُّوسي قالا :
 حدثنا عُبيدالله بن عليّ بن أبي رافع، عن سعيد بن المسيّب قال :

(1)

ه^؟ ـ حدثنا عبدالهة بنُ سُليمان قال : حدثنا إسحاق بنُ شَاهين قال : حدثنا خالدُ يعني ابن عبدالله، عن خالدٍ، عن عِكرمة، عن ابن عباس .


صَاعقة قال : حدثنا يحيى بنُ إسحاق قال: حدثنا حـنا وُهيْبٌ، عن ابنِ طاووس، عز أبيه، عن ابن عباس .

- (1)

وهو في "(مسنف)" أحمد (Y) وروواه أحمد

 حدثنا عمر بنُ عبدالواحد، عن الْأُوْاعيَّ قال : حدثنا عطاء قال :




|(r) (r)

 حِينار، عن ذكوان أبي صالحٍ .
 بالدُّينارِ، والدرهمُ بُالدرهم ، ‘لا زِيادة) فبلغه قول ابِينِ عباس، قال أبو سعيد :
 طرق عن وهيب بهذا الإسناد (Y) أي : بيع الذهب بالذهب متفاضلًا .


组 الإسناد.








 بأسَ بهِه(1)
(1) إسناده حسن ؛ للكلام الذي في إلطائفي، وهو متابع كما سيأتي .

مرابعة سعيد لابن عبابن . لائين .


وتابعهما شعبة .

وتابعه ابن جريج ،
(Y|Va) وووه البخاري (Y|VA)
(Y) رجاله ثقات، غير أني لم أعرف سليمان التقافلاني، والحديت مكر ر ما قبله.




الخــلاف في ذلـك

 سُليمان بن علي الرُبِي قال : حدثنا أبو الـجوزاء غير مرة قالن :

سألتُ ابنَ عباس عن الصَرْفِ يداً بيدٍ؟ فقال : لا بأس بذلـك، اثنين م. بواحدٍ أكثر من ذلك أو أقل ، فحججتُ مرةً أُخري، والشِيُّ حيٌ ، فأتيته فسألته




أه ـ حدثنا عبدالهّ بن سليمان، ومحمد بن الحسين بن حميد قالا :
حدثنا موستى بن عبدالرحمن المَسْروقي قال : حدثنا أبو أسامة، عن المشنى بن بن المن سعيد قال : حدثنا أبو الشَّعْثاء عُمر مولى غُفْرَة(r) قالل: سمعتُ ابنَ عباس وهو يقول: استغفُر اللَّهُ وأتـوبُ إِليه من قَوْلي في

طرق أخرى عن ابن عباس به .

- (1)



الصَّرْفِ، وإنما كَـان هـذا رأي، وهـذا أبـو سعيـد الخـدري يُحـــتُ عن
 إنّ حدثنا ابنُ المبارك، عن يعقوب، عن() معروف أنه، ، سمع أبا الجوزاء يتول

كنتُ خَادِماً لابنِ عباس تسع سنين، إذ جاءَهُ رجلُ يسألُهُ عن الصَّرْفِ؟
 ذَلك، وأنا أنهاكُم عن ذلك، وقال المسيّبُ مرةً: يسأله عن دِرهم بدرهمين؟

 عبـس : أجل! كُنتُ أفتي بـذلك، حتى أخبرني أبو سعيـد وابئُ عُمـر أن

(1) رجاله ثقـات خلا مولى غغرة، نقـد ضعفه بعضهم، ولكن العلة تكمن في الانقطاع بينه وبين ابن عباس مع أنه صرح هنا بالسماع! ، فتد نـلـن نص على عدم سماءه من ابن عباس ابن معين وأبر حاتم والبزار . (r) تحرض في الأصون إلى : (بنـه).




 تقدم، والن أعلم

بو \& ـ حدثنا عبدالله بن محمد قال : حلثنا عبدالأعلى بن حمّاد قال :
حدثنا حماد بن سلمة// قال: حدثنا عمار بن أبي عمار، عن أبن عباس - فيما




(r) عن تحليل الصر فـِ

شَسبـة قال: : حــثنا بكـر بن عيسى، عن محمل بن أبيـ ليلى ، عـن داود بن عليلي عبن أبيه .



 شهِتٌ ابَ عباس رجَع عنه .
(1) رجاله ثقات.
 ابن عباس قوله، روى عمنه محمحن بت واسع، سمعت أبي يقول ذلكّ) . وباقي رجاله ئقات. () إسناده ضعيف.

يحيى بن حبيب قالُ : حدثنا يححى بن آدم قال : حدثنا أبو إِسرائيل) ، عن عطيّة العْوْفي عن أبي سعيد الخدري؛ أنه قال لابن عباس : يا ابن عباس! هلكتِ وأهلكتَ أهنَ العراقِ" (1)
 آدم قال: حدثنا أبو إِمْر ائيل، عن حبيب بن أبي ثابت .



 مني، فتركتُه /(r)
(1) إسناده ضeيف.
(Y) رجاله ثقات
(r) في هذا الإسناد من لم أعرن،.

وني رجوع ابن عبان عن توله بالصرف أسانيد صشيحة أخرى غير التير التي ذكرهـا








 عنه بمكة، فكرهـهـ

## الحديث الناسخ لحديث ابن عباس وأسامة بن زيد

O . . ـ حدثنا عبدالة بن محمد البخـويُّ قال : حــثنـا منصـور بن أبي مُزاحم قال: خدثنا أبو شَيبة إبراهيم بنُ عثمان، عن الحكم، عن نافع كِ

والْفِضَةُ بِالفضًّةِ، مَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أربىى،(1) .
0.1
 هَارون العبدي .


o.r ـ ه حدثنا عبدالة بن محمد البغويُّ قال: حدثنا العـلاء بنُ موسى قال: حدثنا سوار - يعني ابن مُصعب -، عن عطيّة.

- (1) إمناده صحیيح

 (Y) حديث صصحح، غير أن هذا الإسناد ضعيف جداً، وهو مكرر ما قبله.

 والحديُُ بالحديدِ والبر بالبر والشَّعيرُ بالشَّعير - حتى قاله: والمِلْحُ بـالمِلْحِ ،

r. حدثنا مُعتمر بن سليمان قال : سمعتُ عاصماً قال : حدثني شرحبيل أنه :


 (a) النَّ
 مححد بن زيد، عن إِسماعيل بنُ مسلم العبدي ، عن أبي المتوكل النّا بُجي .



(1) إسناده ضعيف، وانظر ما قبله .
(r) إسناده حسن، ويشهد لـ، باتي الأحاديث. ورواه أحمد.
(Y)
 المتوكل الناجي به.

0 - 0 ـ حدثنا يحیى بن محمد بن صاعدٍ قالل : حدثنا علي بن قُـرة بن
 عبدالهة بنُ مسلم بن يسار، عن أبيه .
 والبرّ بالبر، والشَّعيرُ بُالُسعيرِ، والتمـرُ بالتمـرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، ، فمن زاد أو نتصَ فقد أربىى، .

قـال: أخبرني يحهى بنُ محمـدٍ قــال: أخبرني عبـدالهُ بنُ داود بـن


 لمسلمرٍ يدّعيه على ابنِ عباس بعد هذا، ولو كان فيه تأويل لما رجِع عنه.

آخر الجزء السادس من أصل أبي محمد المقري

## ابتــداء السابــع

أخبرنا القاضي الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيـلـ

 الخمسس الثامن من ذي الحجة سنة خدس وسبعين وثلاثمائة .

حديـ آخر في النكاح والمهور

شه 0 ـ حدثنا أحمد بنُ عبدالله بن نصر القاضي قال : حدثنا القاسم بنُ
هاشم السمسار قال: حدثنا أبو معاوية وهو عبدالرحمن بنُ قيس قالن : حدثنا
النهّان بن قَهْم، عن عطاءٍ.

ما قلَّ أو كَثْرَ|(1)

OPV الحميري قال: حدثنا يُونس بن محمد قال : حدثنـا صالــُ بُنُ مسلمٍ قاله: حدثنا أبو الزُبير أنه:


(1) إسناده واٍ ج ’‘، عبدالرحمّن بن تيس كذاب، والنهاس ضعيف، وكان يروي عن عطاء، عن ابن عباسر أثياء منكرة. تنبيه: الحديث بدون زيادة: "ومهر . . . " صحيح، روي عن جماعة من من الصحابة، وصححه غير واحد من الجهابذة. (Y) إسنـاده واٍ جداً، فيـه كذاب ومجهـون، والخبر منكـر كما قــل الذهبي في "الميزانه.
 قال : حدثنا يُونس بنُ محمدل قال : حدثنا صالع بنُ رُومان، عن أبي الزُّبير .
 طعامٍ، لكانٍ ذلك صداقاً، وهذا صالع بن مسلم بن زومان غريبُ الحديثِ (1")
 حدثنا علي بن عاصم قالن : حدثنا أبو هَارون القَبْدي .

فقال : (اما اصطلنَ عليه أهلُوهم|"(r)

O 1 ـ حدثنا محمد بنُ محمد بن أبي حُذيفة بدمشق قال : حدثنا يزيد بنُ
أحمدل بن يزيـد السلمي قالل: حــدثنا سُليمـان بن عبدالـرحمن قال : حــثنا عبدالملك بن مهران قال : حدثنا حارثة بن هرم الفقيمي، عن يحيى بن أبي لبيبة، عن أبيه
 فصاعداً")
(1) مكرر ما قبله.
(Y) إسناده ضعيف جداً
(

## الخـلاف في ذلـك

ه ـ حدثنا أحمد بنُ عيسى بن السكين البلدي قال: : حدثنا زكريا بنُ
 حدثنا مبشر بن عبيد قالل :حدثنا الحصجاج بنُ أَرطاة، عن عطاء، وعمـرو بن دينار .

الأكفاء، ولا يُزِوْجهن إلاً الأوليلياء، ولا مهر دُون عشرة دراهمب|(1)





حديـث آخر في النكاح
rolr ح حدثنا عبداله بنُ سُليمان بن الأشعث قال : حدثنـا الحسين بنُ
 ويعلى بن حكيم، عن نافقٍ، عن نُبيه بن وهب، عن أبان بن عُثْمان .

(1) يُنْكِحْ

قال : وقال نافعُ : كان ابنُ عمر يقـول هـذا القـول، ولا يرفـعه إلى
النبي

الزيادي قال : حدثناعبدالوَارث قال : حدثنا أيوب بنُ موسى ، عن نُبيه بن وهبٍ .
أن عُمر بن عُبيداللة أراد أن يُزوّج ابنَه وهو مُحرم، فأرسلَ إلى أبان بن






$$
. v r, 79,7 \Lambda, 7 \varepsilon, \circ \vee / 1
$$

(Y) مكرر ما قبله.

وروى هذا الحديث عن نافع جماعةُ : منهم ماللك بن أنس، وابنُ أبي ذئب، وأيـوبِ السختياني، وعُبيـلالله بن عمـر، وعمـر بن قيس، وفُليـح بن سليمان، ويحيى بن أبي كثير، وسعيد بن أبي عروبة، وجماعة. ورواه عن نُبيه بن وهب، أيوب بنُ موسى، وسعيد بنُ أبي هلال، وولد

الخــلاف في ذلـك

010 ـ حدثنا عبدا اللهبن محمد البغوي قال : حدثنا وهب بنُ بقيّة قال: أخبرنا خالد، عـن داود بن أبي هند، عن عكرمة.


مُحرمُم (1)

- 017 ـ أخبرني عبدالله بن محمد قال : حـدثنا عبـدالله بُُ عمر قـال: حدثنا يزيد بن زُرْيع قال : حدثنا سعيدُ قال : حدثنا قَتادة، عن عِكرمة . عن ابنِ عبًاس ؛ أنَّ رسولَ الله بِّنُّنِّ تزوَّج ميمونة ابنة الحارث، وهو مُحرِمُ بماءٍ يُقال له: سرف، فأعرسَ بها بذلك الماء، مرجعه حيثُ قضى نُسكهـ،
(1) حديث ابن عباس حديث صحيح، رواه الشُيخان وغيرهما . (Y) صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ـ O IV
الواسطيُّ قال : حدثنا إِسحاقِ الأزرق، عن سُفيان، عن عبد الله بن عثمان بن ختّمـ، عن سعيد بن جُبير .

عن ابِن عبَّاس قال : تزوَّج رسولُ الله بِّنِّهِ ميمونة بنت الحـارث، وهو
(1) مُحرِمٌ

إِسحاق بن زريق قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال : حدثنا الثوريٌ .
وحدثني جبير بن دحتسن !لزإيطي قاله : حدثنا محمد بنُ وزير إلواسطيُ .
وحدثني عبدالله بن الحسن بن نصر الواسطيُ قال : حــدثنا الحسن بن خلف البزار قالا : حدثنا إِسحاق الأزرق قال : حدثنا سُفيان.

وحدثني أبي قالن : حدثنا جعفر بنُ محمد قال : حدثنا قَبيصة قال : حدثنا
سُنفيان .

وحــثنا الحسينُ بن محمـلـ بن عفير قـال: حدثنــا إبـراهيم بن عـامـر الأصفهاني قال: حدثنا أبي، عن النعمان، عن سِفيان، عن عمرو بن دينار، عـ جابر بن زيد.

(1) مكرر ما قبله
(Y) (Y) مكر ما قبله.

019 ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويٌ قال: حدثنا وهب بنُ بقيّة قال :
 عن سالمٍ

عن ابنِ عُمر قال : لا يَنِكِح المححرُُ، ولا يُنْـِحْ غيرَه، ولا يَخْطُب على

(1) مُحرِمٌ
( or.
 أبي الضُّحى، عن مسروقٍ .
 مُححِمُ، واحتجمَ وهُو مُحرمُمِ (r)

حدثنا عبدالكريم بن روح قال : حدثنا حماد بنُ سلمة، عن حبيب بن الشُّهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم
(1) مكرر ما قبله.
 وصححه الحافظ في (الفتح").
حـلـيـــث آخــر فـي الـخمــر

ع ه ه خاللد بنُ يوسف قال : حــنثا أبـو عُوانـة قال : حــنثنا عُمـر - يعني ابن أبي سَلمةة ـ، عن أبيه .


ـ oro حدثنا عبداللّ بنُ محمد البغويُّ قال: حدثّا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا : حدثني وكيع؛ عن قُّةٌ - يعني ابن خالٍٍ -، عن الحسن، عن
 عادَ فاجِلُّوه، فإن عاذَ فاجِلُّوه، فُإن عادَ في الرابعةِ فاقٌتُوهاه . قال عبدالله بن عمرو : أئتوني برجلٍ چجلد فيه ثلاثاً، فلكم عليَّ أن أضربِ عُنقه . _ or7 أحمد بنُ حغصى بن عبدالله/ قال : حدثنا أبي قال : حدثنا إبراهيهم بنُ طَهْمان، عن سماكك بنِ حرٍ! غن أخحيه محمل بن حرپٍ عن ابن جرير .
(1) أحاديث قتل ششارب الخمر صححيحـة ثابتـة وحكمها غيـر منسوخ، وقــل سرد المصنف بعضها هنا، وقل جمعتها وزدت عليه بعض الأحاديث، وتكلمت عليها من النواحي الحديثية والفعهية في كتاب „الاغتبار" للحازمي .





ـ هدV قال : حدثنا أبو بكر بن عيّاش، عن عاصم بنِ أبي النجود، عن أبي صالحٍ



 الكندي، عن معاوية بن عياض بن غطيف، عن أبيه.
 تمْ إن عادَ فاجلدوه، ثم إن عادَ فاجلدوه، ثم إن عادَ فاقتُلُوهr .

حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا جرير، عن أبي الحسن نمران بن مخمر(1)

 فاجلدوه، فإِن عادَ فاقتُلُوهr .
(1) تحرن في الأصل إلى: : انمرانْ بن محمدل، .

* ـ ـ ـ حدثنا إبراهيم بنُ عبدالله بن محمد الزَّبيبي قال : حدثنا محمد بنُ

عبدالأعلى الصنعاني قال: حدثنا خالد ـ يعني ابن الحارث ـ قال: حدثنـا/ شُعبة، عن أبي بشكر قالْ : سمعتٌ ابنَ أبي كبشة يحذّث قال :
 قالل : „إِذأ شَرِبها فاجلدوه، فإِنْ شربها فَاجْلِدُوه، فإِن عاد فاقْتُوهٌ . .

نسخ هذا الحديث حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه

ابه ـ حدثنا عبدالهُ بنُ سُليمان بن الأشعث قال: حدثنا كثير بُُ عُبيد قال : حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذِئب قال : فحدثني ابنُ شهابٍ، أنه أُتي به إلى رسول, الله بُنِّهُ بعد، فجلَّله ، ولم يضربْ عُنقه . ـ ـحثنا عبد الوهاب بنُ عيسى بن أبي حيّة قال : حدثنا محمد بنُ معاوية بن صالح قال : حدثنا سُفيان، عن الزُّهري.
 فاجلِّدُوه، ثم إذا شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه، ثم إِذا شَرِبَ الخمرَ فاجلدوه، ثمَ إِذا
 فجلنه، ثمُ اُوتي به قد شرب فجلله، ثم أُتي به قد شرب فجلنهه، ثم أُتي به

(1) حديث ضعيف، وقد تكلمنا عليه في الموضع المشار إليه آنفاً.
rro ـ حـدثنا أحمـد بنُ محمد بن عبـدالكر يم الفنزاري قال : حـدئنا زياد بن يحیى الحسًاني قال : حدثنا أبو بحر البكراوي قالن : حدثنا يحيّى بن
 فذكر نحوه.

 عن نافعِ قالن :
وثبتَ أنه عن ابنِ عُمر؛ أن عثمان أَشْرفَ عليهم فقال : علامَ تَتْتُلُني؟

 الرَّجُمُ، أو رجلُ قَتلَ رجُلًا مُتعمُّداً فعليه القَوْوْدَ|(1) ،
(1) حديث صحيح، ورجاله ثقات.



 الطحاوي وليست تطوله يدي الآن لأئبت رقمه، والث المستـانـان.

حـــيث آخـر في المـجذوميـن
oro - حدثنا أحمدل بن إسحات بن بُهْلُول قال: حدثني أبي قال: حدثنا مَعن - يعني ابن عيسى القزاز -ـ، عن عبدالرحمن بنِ أبي الزِّناد، عنُ مُحممل بنِ عمرو بن عُثمان، عن اُمِّه فاطمة .



 عبدالله بن سعيد بن أبي هندٍ قُال : حدثنا محمل بنُ عبدالله بن عَمرو بن عُثمان قال : أَخبرتني أُمِي فاطمةٌ ابنة ُحسين .


(1) إسناده حسن.


 الإسناد .
وهذا إسناد حسن أيضاً كسابقه، وفيه متابعة ابن أبي هند لابن أبي الزناد.

ـ orv قال : حدثنا العلاءُ بن عَمرو قال : حـدثُنا حُسين بن علوانَ، عن عبـد الله بن الحَسسن، غن اُمِّه فاطمة بنت الُحْسين .

 (1) قَيد زُمحِ أَوْ رمْحمينٍ


 فقان : "إن يُكُ شَيُغُ يُعدي، فهذ|"(r)"

وْله طريت آخر :
 صالع، حدثنا أبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به مرفوعأ.


وبقية رجاله نقاتها .
قلت : وهو كما قال إلا أنه حسن في النُواهد والمتابعات فحسبب.
(1) في إسناده كذابان وهما : العالِء بن عمرو، وحسسِن بن علوان!!


طالب بسند ضغيف.


 أخرى ضعيفة.
(Y) رواه ابن عدي في "الكامل" بץ/ •به من طريق إبر اهيم بن نصر بهذا الإسناد، =

$$
\varepsilon \cdot V
$$

qهر ـ حدثنا أحممد/ بن إِسحاق بن بُهلول قال : حدثنا أبي قال : حدثنا
مَحبوب بنٌ الحسن، عن خالل الحذّاء، عن يحيى، عن يعلى بن عطاء قال:



- عه - قال أحمد : قال 'أبي : وزادني فيه مححمد بنٌ عيسى، عن هُشَيم

قال : أخبرنا يُعلى بنٌ عطاء، عن عَمرو بنِ شَريد .
عن أبيـه قـال: كــانً في وفــِ ثقيف رجـلُ مـــذومٌ، فــُرسـلَ وإليــه


الذــلا في ذلـك

ناصح
وحدثني محمدل بنٌ عليّ بن حمزة قال : حدثنا أبو اُُميّة الطّرِّوسيُّ .
= (يحدث بالبواطيل عن الثُقات) . Y F / Y
وقال الذهبي في \#الميزانه| ITV/Y عن حديثه هذا : (من أنكر ما لهه. .
(1) مرسل، وانظر ما بعله.
 الأشراف" \& ا هشيم بهذا الإسناد.
وتابع هشيماً شر يك .
رواه مسلم (YYI) (
تنبيه : جاء في الأصل بجوار لفظ : "ابايعتك) في نسخة : "بايعنالك") وهي رواية هسلم وغيره .

$$
\varepsilon \cdot \wedge
$$

وحدثني أحمد بنُ محمد بن يزيـد الزَّعْفـرانيُ قالن: حــثنا محمــد بن
إشكاب
وحدثني أحمد بن إسحاقِ بن البُهلول قال : حدثنا أبي قـالوا: حـدثنا يُونس بن محمد قال: حدثنا المفضًّل بن فضالة، عن حَبيبِ بنِ الشَّهيد، عن محمد بنِ المنكدر .



معمر

 عن أبي مسلم التولاني .

عن أبي ذَرْ قال: قال رسولُ الله بَّهُ : (اكُلْ مع صاحبِ البَلاءٍ تَواضعاً
لربِّك وإِيماناً بِهِ)| (r)
(1) إسناده ضعيف؛ لضعفـ المفضل بن فضالة .


 ثم قال: "الم أز في حديثه أنكر من هذا الحديث، . (Y) إسناده ضعيف؛ لجهالة الرجل .

بڭ




(1)
 عبر.الغفار متهمهم

ع ع
 عـ سالمه, بن عبلالله بن عمر .

(1)

- 0 - 0




ورو

وقـال الترمـنـي: ا॥حديث ابن عمـر حديش حسن صححيـع ، وإنما كـان النْهي من



 . (《4)
 يَأْكُوا لحمَ نُسكههم فوقَ ثلاث ، فلا تأكلُوه قال : قلتُ : بأبي أنتَ كيف نصنعُ

§ 4 -
خداث :قال: حدثنا عمار بن مطر قال: حدثنا ابنُ ُبي ذئب، عن نافح, .


أُضصحيته فوِقِ :ثلاثة أيامٍ (T)

الـنــلان في ذلـك
— O Q V حدثـا ابنُ المبارك، عن أسامة بين زيد، نعن مححمد / بن يحيى بن حيان، عن واسع بن حَيّان .
 االجرح والتعديله
 ثقات، وابن إسحاق صرح بالتحديث الـيث
 ب. . بتحقيقي
(Y)

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ اله بُّهِّ : (انَهيتكم عن لُحوم. الأضاحي، فكلُوا منها وادّخِرُوا|" .

 حدثنا عليٌ بن زيد•قال : حدثنا النابغة بن المـخارق بن سُليمان قالل: حدثنـا

 9§0 ـ ـ حدثنا يحيى بنُ محمدل بن صاعـد، وسعيد بن محمـد الكَرُخي قالا : حدثنا محمد بن عليُّ بن الحسن بن شقيق قال: سمعتُ أبي قال : أخبرنا أبو مجاهد، عن أبي الزُبير، وعمرو بن دينار .

الأَضاحي، وتَزوّدوا منه||(r)
قـال الثَّيَخ : والنهي في الحـديثِ عن ادخار الأضـاحي، صحيـحُ ، والحديث في الإباحةِ صـحِيحُ، وهذا هُو الناسخ للأوّل ـ والله أعلم - وقد أُبان


(1) إسناده ضعيف، غير أن هناكُ ما يشهد له.
(Y) إسناده صحيح، ورجاله ثقات، أبو مجاهد: هو سعد الطائي . وهو مخرج في شالاعتبار" (r-V) (Y)


00 ـ حدثنا عبداللّ بنُ محمد البغويُّ قال : حدثنا يحى بنُ عبدالحميد قال : حدثنا علي بن مُسْهر، ععن صالح بن حيان، عن ابن بُريدة.
 رسولَ الهُ بِّهِ أَمرني، أن أحكَمَ فيكم برأي، وفي أموْ الكمم، وفي / كذا، وفي كذا ـ وكان خطبَ امر أَةٍ منهم في الجاهليةِ فأبوا أن يُزوِّجوه - ثم ذهبَ حتى
 رجُلاً فقال : "إِنْ أنتَ وجدته حيًّا فاقتُله، ووإنْ أنت وجدته ميتاً، فأحرقه بالنَّارِه"



الخخـلاف في ذلـك

ه 001 ـ حدثنا الحسسين بنُ أحمدل بن سسطام الزَّعفراني بالأبلة قال : حدثنا بششر بن كُعاذ العقني قالن: حدثنا محمدل بنٌ عبندالـرحمن بن أُمٍ مكتوم، عن
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيـه ضعف، وهو في الجـزء الأول من (مسشكل

الآآناره برقم (Y) (YVA).

محمد بن :إسحاق، عن يزِيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبدالهُ بن الأشمج ، عن سُليمان بن يَسار، عن أبي إِسحاق الدَّوْمي



 (الصحابة)، ، وابن حبان بهذا الإسناد.

ورواه غير واحد على غير "ما رواه ابن "إسحاق.








وفلانأ، وإن النار لا يعذب بها إلا الشا ، فإن وجدتموهمـا فاتتلومـانَ واللفظ للبحاري

 الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أثشبه وأصح". تلت: رواية ابن إسحاق هي المتقدمة، والرجل الذي بين بين سليمان وأبي هريرة هو هو أبو إسحاق الدوسي، وهو مجهول كما قال ابن السكن.


 $=$ إسحاق كما قال الحانظ: المن المزيد في متصل الأسانيدهـ.
= فائدة: وقع في رواية الليث وغيره: „اإن وجدتم فلاناً فـلاناً . . " وفي روايـة ابن

 . $\mathrm{HIN} / \mathrm{Y}$


 - يسلمب" .

## حــــــــــ آخـــر

 ححثنـا هُمُّام بن يحيى قال : حـثنا قَتُدة.





(Y) يريدون: أنهم كرهوا المقام فيها لأنها لم توافقهم لـسقم أصـابهم وهم فيها، فاستوخمهوها.

( ( ) أي : كحل أعينهم بمساميـ, محمية، وفي بعض الـروايات : (اسمـل أعينهم" ومعناها : نقأها.

> (0) إسناده صحيح .
> ورواه أبو يعلى (YААY) عن هد (YO.) وربة بهذا الإسناد.





 فديك قال : حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن شرحبيل قال: :



= وقال الترمذي : اهذا حايث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنسه . وللحديث طرق أخرى عن أنس نذكر منها: ا ـ حميد، عن أنس : انس
 والنسائي 90/V ـ r ـ أبو قلابة، عن أنس :

 , 19^,

.1rz/r
(Y)

 كلام. وكان قد الختلط، والحديث مكر ر ما قبله.

عبدالله بنُ شَبيب قال : حدثنا عمر بنُ سهل المازني قال : حدثنا عُمر بنِ عُقبة ، عن يَزيد بن رُوْمان .
عن أنس بنِ مـالـكٍ قـال : كنتُ أَسْمَى مـع العِلمـانِ في أَتْرِ الــذين


000 ـ حدثنا عبدالهة بن محمد البنويٌّ قال: حدثنا إِسحاقِ بُّ إبراهيم المروزيٌ
وحَدَّثني أَحمد بنُ محمد بن يزيد الزَّغْفـرانيُّ قال : حـدثنا الفضــلُ بنُ
 التَّميميِّ

سملوا أَعْيُنِ الرُّعاةٌ(؟).
(Y) (Y) إسناده ضعيف، جداً، ولكن الحديث صحيح، وهو مكر مكر ما ما قبله. غير أن في هذه الرواية لفظ أنبه عليه، وهـو قولـه : "ووصنبهم"، فقال الحـانظ في
"الفتح" / / عץ:

 فإن كان محفوظاً فعقوبتهم كانت موزعهة) .
(

يحيى بن غيلان بهذا الإسناد .

## الخــلاف في ذلـك

ها 007 ـ حدثنا عبداللة بن محمد البغويٌ قالْ : حَدثنا كامل بنٌ طلحة قالل : حدثنا حمَّاد بنُ سُمةه، عن حُميلٍ ، عن الحسن .

ونَهانا عن المُثْلْةِ (1)
= يزيد بن زريع" .
وقال الإمام الطحاوي : "وهذا الحديث عندنا منكر") .
(1)


 ووجدت له طريقاً صرح فيه الحسن بـن بالتحديث :
 عمران بن الحصين . . . فذكره.
 (ايدلس، ويسوي"، ولعل مما يقوي أمر المبارك الطريق الآتي



 وحميد لم يوصف بالتدليس إلا في روايته عن أنس بن مالـك فـك فتط، فليس ولي وصفه بالتدليس على الإطلاق، ثم تبين الواسطة التي بينه وبين أنس وهو ثابِت البناني وهو ثقة صحيع كـا فال الحافظ العلائي .
= أنس فقط، وروايته عن أنس أيضأ صحيحة سواء صرح بالتحديث أو لم يلم يصرح، إذ الواسطة بينهما معروفة، ولعلي أفصل ذلك في موضع آخر أكثر مما هنا إذا شاء اله ذلك وقدره، والله المستعان.
وقد أثبت الإمام الحافظ الذهبي للحسن سُمُاعه لهذا الحديث من سمرة فقال في "ألسير"

وللحديث طرق أخرى :

رواه أحمد ₹/ ₹
 بالصدقة ونهاتا عن المثلة .
 الحانظ بـ (اصدوقها، وأبو قلابة: هو عبدالله بن زيد الجرمي، وسماعه من سمرة معروف. وله طريق آخر :





 المثلة، فليكفر عن يمينه ويتجاوز عن غلامه
 وجهله علي بن المديني، نقال الذهبي في „الميزان): : (فصدق علي"، . وقال الحانظ في „التقريب): مقبول.
وعلى أية حال، فلا أتل من أن يحسن في الشُواهد والمتابعات.
ثم وجدت الحافظ في „الفتحه قال :
"إسناده توي ، فإن هياجاً وثقه ابن سعد وابن حبان النا ، وبقية رجاله رجال الصحيح"). وهذا وإن كان يخالفف قول الحانظ في (التقريب)" عن هياج كما مضى، إلا أنه كلام

ـ OOV العاء قال : حدثنا سُفيان بنُ عُيينة، عن عَمرو بن عُبِيد (1)، عن الحسن.

عن خمسةٍ من أصحابِ النبيِّ عليه السلام : أبو بكرة، ومغفل بن يسار،



ذو قوة ومنزلة لا تخفى على المشتُغل بهذا العلم الشبريفـ، وخصوصاً إذا كان مثل هذه

وهنالك شواهد أخرى أذكرها إن شاء الته في الحديِث التالي .
(1) عمرو بن عبيد: هو المعتز'لي المشهور كان داعية إلى بدعته، اتهم بالكذب، لا تحل الرواية عنه.
(Y) في إسناده عمرو بن عبيد، وقد تقدم بيان حاله، وكذلك الحسن مدلّ ولم وقد عنعن، ولا يغتر بكثرة من روى عنهم من الصحابة في هذا الحديث وني

والآن إليك الشواهد التي وعدنا بها في في الحديث السابي السابق :

 على الصدقة، وينهى عن المثئلة. واختلف على قتادة فبه:




 وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة، عن أنس، وإنما ذكره بلاغاً، ولما نشُط لذكر

r ـ حديث بريدة:



ورُوي أن أبا بكرٍ الصديق رضي اللَّكُ عنه مَثَّل بامرأةٍ حيث ارتدتْ عنـ
الإسلام

قال : حدثنا محمد بن عيسى، عن الـوليد بنِ مُسلمٍرٍ قـال : حدثنـا سعيد بن
عبد العزيز
أن أبـا بكرٍ قَتَلَ أم قِرْفَـة الفَزاريـة في رِدتها قتلة مُثلةً ، شــَّ رجليها
بفرسَين، ثم صاحَ بهما، فشقًّاهـا (Y)
=
سرية . . . في حديث طويل وفيه (وولا تمئلواه. .


 وهنالُ شواهد أخرىى، وفيما ذكرنا كفاية، والحمد الشَ أولاً وآخراً.
(ا) تعقب ابن الجوزي المصنف وقال: (ادعاء النسخ يحتـاج إلى تاريـن ه فقال






"النهاية") عن الثـافعي" .
(Y) إسناده ضعيف، سعيد بن عبدالعزيز بينه وبين أبي بكر الصديق مفاوز نتطع

ولا نعلمُ أن أبا بكرٍ مَثَّلُ بغيرهـا، ونهى أُبو بكـرٍ عن المُثلة، وْنُسِخْ
 العُيون .

أعينهم، ثم نهى بعد ذلك. فصار مَنْسوخاً.
= دونهـا أعنـاق المطي، فسعيـد ولد سنـة (•9 هـ)؛ ومات أبـو بكر رضي الشّه عنـه بينــ ( $-\infty \mid Y$ )



 أم قرفة، وتولى قتلها قيس بن المحسِّر اليعمري .
 خمسون سيفاً لخمسين رجلاً، كلهم من محارمها. وبها كانِا كان يضرب المثل في الجاهلية



حدثنا عبدُالأعلىى قالٍ : حدثنا هِشام، عن الحسن .

(1) ومَنْ جَذَعه جَدغْناهُ

- 07 - حدثنا عبُُالله بنُ مححم قال : حدثنا خَاْفُ بن هشثام .


قالا : حدثنا أبو مُعاوية، عن قتادة، عن الحسن .

(Y) جَلَعَ عَبْهُ جَلَعْنَاهُ

سـالم بن عبدألـرحمن قال : حـدثنا عبـنـالـرُحمن بنٌ مصعب قـال : حــدثنـا الحسن بن صصالحٍ عن شُعبة وسعيد بن أبي غروبةه عن قتادة، عن الحسن.
(1) إسناده ضعيف، الحسن البصري مدلس، وقد عنعن، وهي علة الحديث لمداره

عليها .
(Y) مكرر ما قبله.

(1) جَذَعْهُ جَذَعْناهُ

OTY ـ حدثنا أبيَّ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال: حدثنا
أبو عاصمٍ، عن هشام، عن الحسن.

ومَنْ جَذَعَهُ جَذَعْناهُ لو (Y)

الخــلاف لهـذا الحليــث
 الرَّبيع بنُ سُليمان قال : حدثنا عبدالله بنُ صانحٍ قالٍ: حدثنا الليث بن سعدٍ ، عن عمر بن عيسى الُُرشي، عن ابنِ جُريج ، عن عطاء . عن ابنِ عبّاس, أنه قال : جاءتْ جاريةٌ إلى عمر بن الخطاب رضي اله

عنه.
فقالتْ: إن سَيدي اتَّهمني، وأقعدني على النَّارِ، حتى احترقَ فرجي! !
فقال لها عُمر : هلْ رأى ذلك عليك؟ .
قالتْ: لا
قال : فاعترفتِ له؟ .
قالت : لا
(1) مكرر ما قبله.
(Y) مكر ر ما قبله.
قال عمر: علي" به، فأُتي به، فلما رأى عمر الرجلَ
قال : أتُتُّب بعذابٍ الَّ عز وجل؟ .
قال: يا أميرَ المؤمنين! اتهمتُها في نَقْسِها .
فقال : هل رأيتَ ذلك عليها؟ .
فقال الرجلُ : لا .
قال : فاعترفت لك به؟ ؟
قال: لا.





(1) إسناده ضعيف جداً، 'عمر بن عيسى منكر الحديث.

 ورد الـذهبي بقوله: إقلت: بل عمـر بن عيسى منكر الحـديثه. وتا وال العقيلي : "هحدينه غير محفوظ، ولا يعرف إلا بهه.
تلت: وأما ما يتعلق بالوالد والولد نصحيح لمجيئه من طرق أخرى، وله شـواهد
حـيـث آخر فين الشرب قائماً
 الْعَيْشُيُ قال : حدثنا حـمّاد بنُ سَلمة، عن أيوبِ، عن عكرمة .
 ه - 070

-عِسیى

قَائِماً

- (1)
 حماد بن سلمة بهذذا الإسناد.

(r)

وقال البزار: مشهور، غير أن ابن المديني جهله، فمثله يحسن حليثه إن شاء الله تعاللى، وروح: هو ابن عبادة وهو ممن روى عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط .


 سعيد بن جَرير قال : حدثنا بكر بن بكُار قال: حدثنا سعيد، عن قتادة.


قال : ذلكَ أَنُدُّهُ
 الطالتقاني وسُليمان بن أيوب قالا : حدثنا خالن بنُ الحارث قال : حدثنا ابنُ أبي عَروبة، عن أبي مُسلمٍ



 (




 . !
ولنذك فلا ضير من إطلاق الصحتعلى هذا الإسناد.


 رواه الطبراني في „الكبير، (Y) (Y) ,

الخـــلاف في ذلـــك

هاه - حـدثنا عبـدالله / بنُ محمد بن زيـاد قـال : حـــنـنـا يُـونس بنُ عبدالأعلى قال : حدثنا سُفيان بن عُيينة، عن عاصمر الأحول، عن عن الشَّعبي .

ها ه حدثنا أحمدن بُن المغلس قال: حدثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدثنا هِشام قال : حدثنا عاصم ومُغيرة، عن الشَّعبيٍ .
 - ov. موسى الدُّولابي قال : حدثنا عبَّاد بُن طُهيبٍ قال : حدثنا حُنا حُسين المعلِّم قاله: حدثنا عَمرو بن شُعيب، عن أَبيه.


- (1)

سِواء .
- أمسان (Y)


 (\% \&

وتال الترماني : صسن صحيتح •


$$
2 \psi
$$

_ حلثنا محمد بنُ حَمدويـه الممرْوزي (1) قـان : حلثنـا أبـو داود
سُليمان بن مَعبد قال : حدثنا أبو عاصـم الضَّحالك بنٌ مخلد، عن ابن جُريج، عن عبدالكريمّ، عن البراءِ ابن بنت أنس .

عن أنس,

= رواه التـرمذي (Y = (YA () حــدثنا قتيبـة بن سعيد، حــدثنا محمل بن جعفر، عن حسين المعلم, به .
 عن الترمذي، وهذا هو الصواب،، ويؤيله نقل الحافظ ذلك أيضاً عن الترمذي في (الفتح" . $1 \varepsilon / 1$.

الأصل إلى : المُنيني! !
(Y) رجاله ثقات، غير أن البراء دجهول، لم يوثقه سوى ابن حبان، ولكنه توبع كما سيأتي


 وتابعه حـديل :
رواه أبو الشيخِ في (أخلاق النبي" YY7 من طريق شُريك بن عبدالله، عن حميد، عن أنس بـه .
وشريك سيء الحفظ، لكن هذه متابعة لا بأس بها، فيحسن الحلديث بذلك.
وله شواهد من حديث عائشَة وكبشة رضي الله عنها .
أما حديث عائسُة : فرواه أحمد 171 / 17 حدثّنا الهيُّم بن جميل قال : ثنا محمد بن

 قلت: وهذا إسناد صحيح وأما حديث كبـّة : فسيأتي
_ OVY قال : حدثنا يزيد بن زُريع، عن عمران بنِ حُدَير، عن أبي البزريٌ . عن ابِنِ عُمر قال : كُنَّا نشُبُ ونحنُ قِيامُ، ونأكلُ ونحنُ نَسعى، على

 وعليٌُ بن الحُسين بن حرب القاضي، وأحمد بن زكريا الروَّاس، ومحمدل بنُ
 سَنْم بنُ جُنادة قال : حدثنا حَغص بنُ غِياث وحدثنا عبدالله بنُ سُليمان بن الأشعث قال : حدثنا دحمل بنُ آدم المِعِّيصي قال : حدثنا حغص(Y) بن غِياث، عن عُعبيداللّ، عن نافع .

ونشربُ ونحنُ قيام
 قال : حدثنـا عمرو بن هـاشَم البِيْروتيٌّ، عن عبـدالعزيـز بن الحُصين، ، عن يَزِيد بن جابر الأزدي، عَن عَبدالرحمن بن أبي عُمْرة الأنصاري .
(1) أبو البززي- بفتح الموحدة والــزاي بعذها راء ـ وهو : يزيد بن عطارد مجهولى،


(Y) تحرف في الأصل إلى : جعفر! .
(
 وقال: حسن صحيح



نَهُى عن الشُّرُبِ قَائِماً.
وقال في حديثٍ آخر، وقد رأى رجُاٌ يشربٌ قَائماً فقال : پآتُحبٌُ أن

(r) الشَّيطانُ)




(1) إسناد المصنف ضعيف، بكر بن سهل الدن المياطي من شيوخ الطحاوي والطبراني
 الحارث") وليس هذا هو علة إسناد المصنف، وإنيا وإنما علته عبدالعزيز بن الحصين ضيعه ابن معين وابن عدي، وقال مسلم: ا(اهاهب الحديث، غير ألما ولما الحديث صحيح إذ عبدالعزيز هذا قد تابعه جبل من جبال الحفظ والعمدة على روّايته. ورواه أحمد ( ( $\ddagger$ Y (
 الرسول (Y)


（1）اختلف أهل العلم في هذه المسالة، وساق الحافظ أقوال كل طائفة وأدلتهم في

















 والحرير ؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيد، ومع هذا فهو مبالح للحاجة：：فهذا أولى ．والة أعلمه．

## حديـث آخـر في الشُـرب



 عبدالهَ بن أبي قَتادة .

وَاحَحٍ (1) (1)


والحديث رواه الحاكم ني (المستدركّ، لكنه سقط من المطبوع، وبقي في (اتلخيص






 والثابت عن يحمى بن سعيد أنه كان يروي عنه بل بل ويفضله على هماني
 الجوزي في الالضُعاءه، ولم يذكر فيه أقوال من ونئه، ، وهذا من عيوب كتابه، يسرد الجرح ويسكت عن التونيت،

الخــلاف في ذلـك

الوَرْكَانيُّ قالْ : حدثنا سعيد بنٌ مَيسرة البكراوي المَوْصلي.
 ثم جَرعةً، ثم قطع، ثم سمَّى الثالثة، ثمَ جرع، ثم مضى حتى فرغْ مْنه، فلما

شربَ حمداَ اللّة)
قال الشيخُ : والذي يحمل أن يكـونز هذا نـاسخاً لـلأؤّل؛ لأنه أشبـه



= قول مرجَّم
(1) (إسناده ضعيف جداً، سعيد بن ميسرة : (متروكّ) .


 ثم أورد له الحافظ هنالك سُواهد أخرى.
(Y) يمكن الجمع بأن يقال: إنما نهى عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس

فإن شاء فليشرب بنغس والحد، كما قال عمر بن عبدالعزيز، واستحسن ذلك الـن الحافظ في (الفتح") .
(r) (r) مـح ذلك عنـه بخلاف مـا يشعر بـه لفظ المصنف (روي") فقد رواه مسلم (Y-Y^) وغيره عن أنس .

حديث آخر في الإقران في التمر

 عن جَبَلة بن سُحَيْم .

أصححابَك (r)
(1) ذكـره القواس في جملة شيـوخه الكّقـات، وهو متـرجم في (اتــاريـخ بغــداده"

$$
. r 4 \cdot-r \wedge q / \varepsilon
$$

(Y) إسناده حسن، العباس فيه كلام، ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن إن شُاء الله تعالى، وباقي رجاله ثقات، والشيباني : هو سليمان بن أبي سليمان .

 (0.YV)

وقال الترمذي : حسن ونـي
وقد اختلف في قوله : „إلا أن تسسأذن أصحابك „هال هو مرفوع أم من قول ابن عمر، فتكلم على ذلك الحافظ في "الفتح"، وأثبت أن الحديث مرفوع بتمامه .
 فيه شرهاً، وذلك يزري بصاحبه، أو لأن فيه غبناً برفيقه . وقيل : إنما نهى عنه لما كانوا فـا فيه

 التمرتين، أو عظم اللققمة، فأرشدهم إلى الإذن فيه؛ لتطيب به أنفس الباقين" .
_ حدثنا عبدالله بنُ سُليمان قالل : حدثنا محمد بنُ بشَّار قال : حدثنا
أبـو داود قال : حدثنا أبو عامرٍ، عن الحسن.

عن سعيد مولى أبي بكر؛ أنَّ النبيَّ بِّهُّ نَهِى عن القِرَان في التَّمرِّ (1).

## الحديث الناسخ لهذا الحديث

_ حدثنا عليُّ بنُ مُوسى الأنباريُّ (r) قال : حدثنا الحسين بنُ بحر البَيْروذي(r) قال : حـدثنـا سَهْـل بنُ عثمان أبـو مسعود قــال : حدثنـا محبوب


> بُريدة.
(1) إسناده ضعيف، أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عامر : هو صالح بن رستم، وفيه
 النصري، وهو مع جلالته وعلو منزلته مدلس، وقن وقد عنعن هنا ونا .
 ويـُهد له الحديث المتقدم. واله تعالى أعلى وأعلم.
(r)




 الأصل، وفي (زوائد البزار") وحتى في (اس" استنكر الناسخ لفظ (بزيع) كما كتب ذلك في
الهامش، مح أنه هو الصواب .



والحديثُ الذي في النهيٍ عن القِـران صحيحُ الإسنـاد، والحـديث الذي في الإباحِة، ليـس بذلك القويّ ؛ لأن في سسده اضطراباً، وإن صحَ فيحمل أنه ناسخُ للنهي (r)
(1) ( تُقدم تفسير هذه الكلمة، وفي (س): (الإقران)، ووتع في البخاري ومسلم


 الدارتطني وابن معين، وقال الذهبي : اههو من الدجاجلةه، ، وذكره ابن شالمهين وابن الجارين الجارود في |الضسفـاءا). وعطاء الخـراساني تـال عنه الحـانظ: (اصدوق، يهم كثيراً، ويرسل ويلس"،

 إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضعيف"،

وأما حديث النهي فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الخطابي في مععالم السنن"


 يحدث حال من الضين، والأعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك فيعود الأمر إليه إذا عادت العلة. والش أعلمـ .

(ووليس كما قال، بل الهواب ما ذكرنا ائ التفصيل، فابن الاعتبار بعموم اللفظ Y =
= السبب نقال : "حديث أبي هريرةالذي قدمته يرشد إليه هو قوي، وقصـة ابن الزبيـر في حديث الباب كذلك") .


 الخصاصة والسعة، فإن حكم الشركة يقتضي التسوية، ويمنع الاستّكثار إلا بالرضبا) .


- ه ه حدثنا الحسسين بنُ محمد بن محمد بن غفيـر الأنصاريُّ قــال : حدثنا الحجَّاج بن يوسف بن قُتيبة الأصبهاني قـال : حدثنـا بِّنـ بِر بن الحسين قال : حدثنا الزُّبير بنُ عدي .


(1) (1) تعانى هو يذكر الحَاجات

الخــلاف في ذلـكك

- ON1 حدثنا عبُُللوهَّاب بن عيسى قال: حدثنا محمـــ بنُ معاويـة بن

صl
وحدثني محمد بن إبراهيم بن نَيْروز الأنماطي قال : حدثنا محمـود بنُ
(1) قال الإمام ابن الجوزي : (لا أصل لهس اله




خِدداش الطالقنا قالا : حدثنا سعيد بنُ زكريا القُرشي قال : حدثنـا سالم بنُ عبدالأعلى، عن نافقٍ

OAY ـ حدثنا عبدالله بنُ محمد البغويُّ قال : حدثنا زياد بن أيوب قال:



في خنصره أو خَاتمه الخيطَّ ليذكرَ بِهِ (')

الهيثم بن حماد قال : حدثنا الحسن بنِ بشر قال: حدثنا سنا سالمُ بُنُ عبدالأعلى،
عن نافعٍ

ربطَ في إصبعه خَيطظً (r)
قال الشَّيُخْ : وهـذه الأحاديث، المختلفـة المعاني، أسـانيدُهـا جميعاً
مُنكرة، ولا أعلمُ أنه يصح منها روايةُ واله أعلم بذلك.
(1) موضوع، وآفته سالم بن عبدالأعلى، فإنه كان يضع الحديث.
 VF وF - VY/F من طريت سانـم به .
 وقان ابن حـبان: "اكان يضـع الححليـث|" . (Y) موضهوع ، وهو مـكر مـا قّله . (H) موضهوع، وهو مهكر ما قّبله .

حديث آخر في تحلي الذهب ولباسه
 قال : حدثنا أبو عَامرٍ قال : حدثنا زُهير بُُ محمدٍ ، عن نافع بنِ عباس .

 فليسوره سواراً من ذهبٍ، ومَن أحبَّ أن يحلِّقِ حبيبه حلقةً من نارٍ، فليحلقه

حلقُة من ذهبٍ، ولكِن عليكم بالفِضَّةِ، فالعبُوا بها لعباً، العبُوا بها لَعباً|"(1)
(1) وقع في هذا الإسناد أنشياء يحسن التنبيه إلى ذلك :




 وهو ثقة .
ثالثاً : إن كان هذا الإسناد محفوظاً فهو منقطع بين زهير بن محمد ونافع بن عباس ، وإلا فقَد سقط من هذا الموضع (أسبيد بن أبي أسيد البراده) من النسـخ التي بين يدي، وني وآنر
 وفي نهاية الأمر هذا ما أردت أن أبينه من حال هذا الإسناد، وأما عن الحديت فإليك

رواه أححد عباس، عن أبي هريرة به
 محمبد بن المسور قـال : حدثنـا غُندر، عن عَـوفِ، عن ميمـون بن أَنْـــاذ
البهر اني .



 هشام قال: : حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع .

والحَرِير |"







 فيها هذه المسألة، وهي رسالة نافعة جزاه الله خيراً.
 (1007) بما لا مزيــ عليه، وسيأتي بعد حـيـث.

ONV
 مَيمون بن أستاذ الصيرفي قال:




لبسهه في الآخرِةٍ) (1)

## الُخـلاف في ذلـك

 قال: حدثنا عبدالله بن سُليمان قال : حدثنّا عبيدالهُ
 إسماعيل بنُ جعفر، عن عُبيدَاللّ، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند .


(1) مكرر قبل حدبث.


 نافعٍ، عن سعيد بن أبي هند .

والذهبُ، وحرم على ذُكورِهمi|(1).





والذهبُ، وحرمُ على ذكُورِهانَ(1).

 للنّساء دون الرجال، فصار ما كان على النّساء من الحظر مُباهاً لهمم، فنستِتِ الإباحةُ الحظرَ
(1) مكرر ما قبله. (Y) مكرر ما قبله.

حديث آخر في لباس البياض

 قال : حدثنا سُفيان الثنوري .

وبُندار .
 قالو|: حدثنا عبدُ الر حمن بنُ مهـيني، عن سُفيان .

وحدثني محمل بنُ محمل بن سُنيمان قال : حـثنا أبو بكر بن أبي شيبة وْالأثشّ قالا : حدثني وكيع، عن(1) سُغيان .

وحدثني محمد بنُ محمد أيضاً قال: : حلثنا أبو حغص يعني عمرو بن علي قالا : حدثنا يححع بنُ سعيلٍ قال : حلثنا سُفيان .

وحدثني محمد بنٌ محمدٍ أيضاً قانل: حدثنا الجرجـرائي قال : حــنثا عبُُالرزاق قال : أخبرنا شُغيان

وحــنثي عليُ بن الْفضْل بن طـاهر البلنخي، قـالل: حاثنــا أبو زكـريا
(1) تحرف في الأصول إلى : (بن)" وكتب في هامش ((س)": صوابه (اعن)" .




o oqY حسّان قال : حدثنا عبدالمحجيد بنُ عبدالعزيز بن أبي رَوّاد قال : حدثنا مَروان بنُ سالمبر، عن صفوان بن عمرو، عن شُريح بن عبيل الْحضْرمي .


 قال : حدثنا يزَيد قال : أخبرنا هِشام بنُ أبي هشام قال : حدثنا عبدالرحمن بن • حبيب بن أُّركك مولى بني مَخزومه عن عطهاء بن أبي رباح •
 وإن أحـبّ الـّزيّ إِلى الله عز وجــل البياضى، فَّنلبسـه أحياؤكم ، وكفنــوا فيه

 (Y) إمناده ضعيف جداً، مروان بن سالم (امتروك"، وشريح بن عبيد الحضرمي لم لِّك أبا الدرداء. ورواه ابن ماجه (

مَوتاكم" ثم جمع الرعاء، فقالل : (امَنْ كــن منكم ذا غنمر سُودٍ، فليخلطهـا
${ }^{(1)}{ }^{16}$
؟ 9 ه ـ حــثنا إسحـاق بن إبـراهيم بن الخليـل الجــَأَب، وجعنـر بن
محمد بن مرشد قالا : حـدثنا الحسن بن عَــرفة قــل : حدثنـا عباد بن عبـاد المهلبي، عن هشام بن زياد، عن يحمى بن عبدالرحمن، عن عطاء .


هو 09 ـ حدثنا عبدُالهُ بن محمدٍ قال : حدثنا خلف بنُ هشام قال : حدثنا

سعيد بن جُبير .




(1) إسناده ضعيف جداً، وآفته هشام بن أبي هشام، وابن أدرك .

ورواه الآجري في (الشّريعة) لّه
(Y) مكرر ما قبله
(
وزواه أحمـل (YY (Y)
 من طريت عبدالله بن عثيّهان به . وقال الترمذي : حسن صسحيح

أححياؤكم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُم"(1)



أبي الدُهنّب


ه9 1 ـ ـ حدثنا محمد بنُ إبراهيم، حدثنا أبو مُوسى، حدثنا عبدالوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة.


الخـــالاف فيــه

- 099 ـ حدثنا محمــل بنُ محمد بن عثمـان الزُّهـري بالبصـرة، حدثنـا

حاتم، عن قَتادة.
(1) مكر ر ما قبله.
(Y) إسناده صحيع، ويزيد بن زريع من أثبت الناس في ابي ابن أبي عروبة.



التخضر (1)
. . 7.
 القزاز ـ حدلثنا سعيل بن بُشّيرك عن قتادة .
 1
 عن إسـماعيل بن عبدالله بن جعغر .



 في
 أحاديث إبراهيم بن فهل مناكير، وهو مظلم الأمر"ه، وسويد قال عنه ابن عدي أيضأً : احديثه
 (Y) (إسناده ضـعيف.

ورواه ابن عدي أيضاً
( ( ) إسناده ضعيف؛ لضعف عبلداللّ بن مصعب فقــل ضعفه ابن معين، وهـو من


عبدالهّ، عن أبيه، عن إسماعيل بنِ عبدالة بن جعفر .

بالَّزْعْر ان (1)
(1) إسناده ضعبيف، وهو مكرر ما قا قله.

ورواه الطبراني في |الصغير، (TOr) من طريق مصعب بسنـه هذا قال رأيتعلى رسول الشّ



 § •7 - حدثنا محمد بنُ محمد بن سُليمان الباغندي، حدثنـا هشُام بنُ عامرِ، حدثنا مالك بنُ أنسٍ ، عن نافقِ

دَرَاهِمَمَ(9)

ه. 7 ـ حدثنا عبداله بُن سُليمان، حدثنا أحمد بنُ عمرو بن السّـرْح،

> أخبرنا ابنُ وهبٍ.


 (1) (1^V) كثيرة عن نافع به. وقال الترمذي : حسن صـتح والمِجَّنّ : هو الترس، وسياتي في الحديث تنسير ذلك. (Y) مكر ما قبله.



(1)

7 7 - 7
 إدريس، عن يحيى بنِ سعيل، ومححمل بن إستحـاق، ومالـك بن أنس, ، عن نافع .
 - 7 V V قال : حدثنا ابٌُ إدريس، عن عُبيدالله وماللكٍ ، عن نافعٍ.
 ^ • قال : حدثنا القعنبي، عن مالك.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
( ${ }^{( }$(إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. (T) (£ ) (إسناده صحيح، وهو مكرر. \{0\}

وحدثني علي بنُ محمد المصري قالن : حـدثنا مقـدام بـن داود قالل :


دَراهِمَ(1)

## الخــلاف في ذلـك

9• 9 - حدثنا أبو الزّر أحمد بنُ محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال : حدثنا عمر بنُ شبّة النميري قال : حدثنا سَلْم بن قُتيبة الشعيـري قالن بالن : حدثنا زفر بن الهزيل قال : حدثنا حجّاج بنُ أرطاة، عن عَمرو بن شنـئ شعيب، عن أبيه.

دراهمم"(r)

- • ـ ـ حدثنا عثمان بن جعفر بن محمـد الحَرْبي قــل : حدثنــا الحسين بنُ حميـد بن الربيـع قال: حـدثنا روح بنُ عبـدالمؤمن قالل: حــدثنـا يحى بنُ
 ووجد أبي في كتابه قال : حدثنا زَخْر بن ربيعة .



(1) أو عَشْرة دَرَاهـمبا)
- 711 حدثنا مُعاوية بن هشام قال: حلثنا سُفيان الثوري، عن مَنصور، عن مجاهد وعطاء

دينارٌ (r)
_ 7 Y Y
قال : حدثنا الفِرْيـابي قال : حـدثنا سُفيـان، عن منصور، عن الحكمب، عن
محجاهٍ .

هِجْنٍّ والمَجن يومئزٍ قيمتهُ دينار(r) .
قال أححمل بنُ عثمان : وكان هذا الحديث في أصل إبراهيم بن معاوية
بخط عتيتٍ عن منصور، عن مجاهد وكان الحكم ملحقاً بين السطرين.
ץ 7 ـ حدثنا عبدالله بنُ محملٍ قال : حدثنا خحلف بنٌ هشام قال : حدثنا
شَرِيك ، عن منصور، عن عطاء.
(1) إسناده ضعيف.

الرايةه / /
(

عن أيمن بن أم أيمن رفَعه قال: :لا قَطْعَ إلا في ثمن المجنَ، وتُمنه
يومئذٍ دينارُ") (1)
 الأسود بنُ عامٍ، عن شَرِيك، عن مَنصور، عن عطاء ومجاهِد .

الأسود بنُ عامٍر، عن الحسن بنِ صالحٍ .

 الحكم وعطاء.

عن أيمن، عن النبيِ بِّهِ نحوه، زاد ابنُ عمار اوكان ثمنُ المجنّ على


قال الحسن : وهو التّرس . هكذا قـال عن منصور، عن الحكم، عن مجحاهد وعطاء (r)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مكرر ما قبله } \\
& \text { (Y) مكرر ما قبله. } \\
& \text { (r) مكرر ما قبله }
\end{aligned}
$$



جا7 ـ حدثنّا محمد بنُ هارون الحَضْرمئُ قالن : حدثنا أبو همَّام قال :
حدثنّا يحىى بنُ سعيدٍ العطار قال: حدثنا عِيسى بنُ مَيمون، عن القاسم بنِ

- محصمٌ

امرأةً، وقد خَضَبَ بالسَّوادِ، فَلْيُخْبرها، ولا يغرّهال|(1).
- TIV مُضر بن محمد الأسديُ قالل: حدثنا علي بنُ معبدٍ قالن :حدثنا جُريرُ، عن
لـٍٍِ، عن مجاهد. .
 "استعديت على عيسى بن ميمون، فقلت: هذه الأحاديث التي تحدث بها عن القا محمد، عن عائشة؟! فقال : لا أعوده) .


روايته، وترك الاحتجاج بما يروي لما غلب عليه من المناكيرا" .
قلت: ومن كان حالل هكذا فخبره موضوع وقريب منه في الضعف يحمى بن سعيد العطار .

(1) وقومُ بالسَّوِّ
(1) إسناده ضعيف، جرير : هو ابن عبدالحميد، وليث: هو ابن أبي سـليم، وهو علةالحديث، قال الحانظ عنه في هالتقريبه): (اصدوت، الختلط أخيراً، ولم يتميز حليثه فترلك 1 .
غير أنه تد ثبت عن بعض الصحابة أنهم خضبوا بـالسواد، وهـو ما أراد المصنف إتباته، وأسوت بعض الأحاديث في ذلك :
 ( Y/
 قلت: وإسناده صحيح، وأبو عُشًانة : هو حيي بن يؤمن المصري، وللحديث وريت طري

آخر عند الطبراني بسند ضعيف.
وقال الذهبي في \#السير"


 رجال الصححيح" .


أبو زرعة : "اليس بقوي٪" .
وله طريت آخر :
رواه الطبراني أيضاً (Y40)، والحاكـم رشدين بن سعد، عن يونس، عن ابن شـهاب، عن سعيل بن المسيب؛ أن سعل بن أبي وقاص كان يخضب بالسواد .
وهذا إسناد ضعيف، لضعفـ نعيم ورشـدين.
وطريق ثالث :

الزهري .

ورطريت رابع : رواه أبن سعلد أيضاً بسند صحيح إلى ابن عجلان عن نفرٍ قد سماهم، أن سعداً كان يخضب بالسواد.
وهذا سند حسن، لولا جهالة النفر الذين روى عنهـم ابن عجلان لكمي يظل الأمر
 وله طريت نحامس عند ابن سعد أيضاً، لكنه من روان رواية الواقدي .
 أبي وقاص إذ اختتلاف مـخارجها يزيدها قوة . والله أعلم .
 العاص، وقد سود شيبه فهو مثّل جناح الغراب . فقال : ما هذا يا أبا عبدالله؟ إ فقال : يُا أمير المؤمنين! ؛ أحب أن يرى في بقية . فلم ينهه عن ذلك، ولك الم الم يعبه عليه .
 (الأصل : سعد!) - بن أبي مريم : حدثني من أثّت به وعبدالرحمن بن أبي الزناده، وبقية رجاله ثقات .
قلت: فإذا كان الراوي المجهول قد توبع بعبدالبحمن بن أبي الزناد وهو من رجال مسلم، فلا أدري ما وجه تعليل السند بذلك؟ الـب


 قلت : وهذا سند لا بأس 'به، وعند الطن الطبراني طرق أخرى تُويه
 الحسن بن علي، وأيضاً عنده من الروايات ما يقوي ذلك .
 الدحسين يخضب بالسواد، وأخبرني أن أباه كان يخضب رون به؟ قال أبي : هذا حـديث منكر، وكـان الزهـري رجلاً تصيـراً، وكان أسنـانه مشبكة بالذهب، وكان يخضب بالسواد.
قلت: هذا الحديث رواه الطبراني في „الكبير" (YVQI) من طريق سليم بن مسلم، عن معمر به . وسليم متكلم فيه، وهو من رجال (الجـر الجرح والتعديل" .

الخــلاف في ذلـك

71^ ـ حدثنا محمل بنُ محمل بن سُليمان الباغندي قال : حدثنا أبو نُعيـم
اللحلبي قالل : حدثنا عُبيلالله بن عمرو، عن عبدالْكريم الجزَزريٌّ، عن سعيل بن

وحَدَّثني عبد الله أيضاً قال : حدثنا عبدالدجّار بن عـاصهِ قال : حـدثنا
عُبيدالله بن عَمرو، عن عبدالكريمّ، عن سعيد بن جُبير .


= ولكنه استنكر حديثاً بعينه.


 أبي وقاص، وخلت كثير من التابعين") .
(1) إسناده الأول صحيح مرفوع، رجاله ثقـات، أبو نعيهم: هـو عبيد بن هشـام ،
 تعلياًا، ووقفه للحديث لا يضر فقد رفعه أبو نعيم وغيره من الثقات .
 (\% (
 والبيهتي ال ال من طرق عن عبيدالش بن عمرو بهذا الإسناد.

وأما ابن الجوزي فقلد أتى بعجـ:
 الحارث الرمادي، حدثنا عبلالله بن عمرْ؛ عن عبدالكريمّ، عن ابن جبير به. وزاده: قال

 حدثنا زُهير بن محمبٍ، عن الؤضِين بنِ عططاء(1)، عن جنادة .



البغوي: حدثنا عبدالجبار بن عاصم، حدئنا عبيداللّ بإسناده نحوه، عن ابن عباس، ولم
يرفعه .

قلت: ليست رواية عبدالجبار مما تعلل المرفوع كما تقدم، والكن ليست هذه هي العلة عند ابن الجوزي وإنما عنده شيء آخر، فقال :


 مالك الجزري، وهو ثقة باتفاق من رجال الشيخين، وهو سن نفس طبقة ابن أبي المخارق،





 عاث عمراً ثانيأ لما لحت أن يحرره ويتنهها) ا هـ ــ (1) جاء في الأصول: :الوضين بن عبدالرحمنى)! !
(r) إسناده ضعيف، الوضين بـن عطـاء سـيء الحفظ كمـا قال الحـافظ في
(التقريب) .
 في كتاب (الخضاب" كما في "الفتح" • roo/ re من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود بهذا الإسناد.

- 7 _ حدثنا عبدالله بن محمل البغويُ قال : حدثنا محمل بن بكار قال :
 عَمرو بن شعيب، عن أبيه .

- عز وجل

YE $11 /$ / 99 / Y العلل" "أجاب أبو حاتم ولده عن سؤاله له عن الحديث كما في =
بقوله : (اهو حديث موضوع") .
أقـول: ولذلـك وجه عنــ أبي حاتم، إذ محمــل بن سليمـان بن أبي داود (امنكـر

 وعلى أية حال فهذا حديث لا يصلح للاحتجاج به . (1) إسنـاده ضعيف جداً، وآنته محمد بن عبيـدالله : وهو العـرزمي وهو متـروك الححديث، وباقي رجاله ثقات.
 "(يوم القيامة") . وهنا بهذا المتَ لا أعرفه إلا من هذا الوجه . \& 7

 داود بـن رُشيــ قـال : حــثنــا عبـدالله بن جعفرٍ قـال : أخبـرنـا العـلاءُ بن عبدالرحمن، عن أبيه.

أَبدأ) (1)

الخــلاف في ذلـك
 زياد الزيادي قال: حدثنا عبُدالوارث، عن عَمرو بن عبيد، عن الحسن .
 حرَّم الله عز وجل عليه الجنةً؛ أن يشُم ريحها، وإن ريحَها ليوجد من مسيرةِ مائة عام "(1)


 فـريت إسماعبل بن جعفر، عن العلاء بهذا الإسناد . (Y) صحيح، وهو مخرج في كتاب (التوحيد) لاامام الأئمة ابن خزيمة .

بY
 مصاهد .


(1) إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات .

(Yฯヘ7) (ماج

$$
\leqslant 70
$$

## حـــــيث آخـــر

\& צT ـ حدثنا نصر بنُ القاسم بن زيد الفرضي، ويحيى بنُ محمــد بن




بالكِكتاب)(1)
(1) هذا الحديث روي عن أنس، وعبدا لشبن عمرو، وابن عباس. وأما حديث أنس، فله طريقان:

الطريق الاولول:





قلت: وهذا سند تالف وله علل:
الأولى:
عبدالحميد بن سليمـان: وهو الخزاعي، وهو ضعيف، وبـه تلصق تهــة رفـ الحديث، فلقد قال الخطبيب:
 عبدالة بن المشتى مرفوعاً، وغيره يرويه موقونأَ على أنسى . وأورد الذهمي هنا الحديث في (ميزانها) مما النكر على عبدالحميد.
الثانية:

المخالفة، إذ خالف عبدالحميد ثقات، فرووه موتوناً.
= | اYV _ IY / /
 موقوفاً .
الثالثة :
ضعف عبداله بن المشنى، إذ قال عنه الحافظ في (التقريب)" : (اصدوت كثير الغلطه|. الطريت الثانية:
 إسماعيل بن أبي أويس، ئنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه موسى بن عقبة (في الأخبار : إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى بن عقبة) عن الزهري، عن أنس بن من مالك قال : قال رسول الش
قلت: وعلى أي الاحتمالين سواء كان إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة رواه عن عمه أو
 لتراجمهم، ولذا فأنا متوقف في الحكم على هذا الإسناد . الحـي وأما حديث عبدالش بن عمرو :


 " "نعمهت
قتم : قو قد اخذلف سند صليه في إسناده وآفته : عبدالله بن المؤمل.


 (قيدوا العلم"، قلت : يا رسول الشا ابن وما تقييده؟ قال : (الكتاب)" . وكذلك ابن جريج مدلس، وقد عنعنه .


"(نعم") . يعني كتابه .
=

 تلت: ومتابعة ابن أبي ذئب لابن المؤمل لا تفيد؛ لأن إسماعيل بن يحىى الراوي عنه كذاب متروك كما قال الدارتطني إني

وأما حديث ابن عباس :

 وحفص هذا تال عنه البخاري : منكر الحن الحنيث






 الظن بهم، وأنهم ثقات!! يبقى هذا الطريق ضعيف أيضاً.





 النسائي وغيره، إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيهها .
 وضعفه النسائي" وهو ميل منه إلى تضعيفه

 اللرفق إذا جاء موقوفاً بإسناد صحيح . واله أعلم.

O 7 ـ

عن أبي هُريرة؛ أن رجُلاُ قال : يا رسولَ الله ! أني لا أحفظُ شيئًاً فقال :

(1) الحصيبب بن جحدر : كذاب، كذبه شعبة وابن معين.



الخصيب به
وللخخطبب فيه إسناد آخر!
روio الخطيب في "التقييد" V
 الخصيب بن جهلر، عن عبيدالله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس أنس به .
 إسماعيل بن سيف فهو ضعيف، فضلًا عن اتهام ابن علي له بسرقة الحليث، زلـ، زد على

ذلك المخخالفة وقد قال الخطيب: "الا أعلم رواه عن الخصيب عن عبيداللّ بن أبي بكر، عن أنس إلا ابن أخي حزم ، والمحفوظ عن الخصيب عن أبي هريرة!) .

 الحليل بن مرة، عن يحيى بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
 يقول: الخليل بن مرة: منكر الحديث.") .
 المشاهير، كثر الرواية عن المحاهيل" . وكذلك يحيى بن أبي صالح (محهول") كما قال الذهبي والحافظ، وقد اختلف فيه
 فائدة : روى الحخطيب الحديث في (األتقيدل) ص (VV) من طريق مسعدة بن اليسع ، $=$ حدثنا أبو الفضلـ - رجل من أهل الشام -، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهـ .
 مصفى قال : حدثنا بُقيّة بنُ الوليد قال: حدثنا حـنا ابنُ ثَوْبان قال : حدثنا أبو مُدرك
قال : حدثنا عَبايةُ بُن رِفاعة بن زافع بن خُديج .

عن رافق بن خديج قال : قلتُ: : يا رسولَ الله ! إنـا نسمعُ منـك أشياء
أفنكتُبها؟ قال: (|اكتُبوا، ولا حرجَ)"، .

ـ TYV قال : حدثنا محمد بنُ إسحاقِ، عن عَمرو بن شُعيبٍ عنٍ عن أبيه.
عن جلّه قال : قلتُ : يا رسولَ اللّا أكتبُ ما سمعئه منك؟ قال : "انعم"|

=


 (1) إسناده ضعيف جداً، أبو مدرك توك تركه الدارقطني .




من طرق كثيرة جداً عن عن عمرو بن شعو شعيب.





الخــلاف في ذلـك



عطنه بن يُسِار .
عن أبي سعيدٍ الخُخْريٍ قال: استأذنتُ رسولَ الهَ كِئِّ أن يأذنَ لي اكتبُ

وY9 - حدثنا عبدالنه بنُ سليمان قال: حدثنـا جعفر بنُ مسـافر قـال :

المُطْلب بن حَنْطب
عن زيد بن ثابتِ؛ أن النبَيَّ بهُ: : نَهِى أن يُكتبَ حَديثُه (r)

 "اكتب نوالذي نغسي بينه ما يخرج منه إلا حقى| . قلت: وهنا إسناد صحتيح

- (1)

من طريت ابن عيينة بهذا الإسناد .
(Y) إسنـاده ضعيف: المطلب بن حنـطب: هو المـطلب بن عبدالله بن حنـطب، و;وياته عن زيل بن ثابت مرسلة .





 لا يكتُون، وأفعال أهل المدينة تنسخ أفعال أهل مكة . . عُتمان بن أبي شَيبة قال: حدثنا أبو معين، عن إسرائيل .

 أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب عليههما السلامُ، وابن عبـاس،
 وأبو جعفر، وأبان بن أبي عيّاش وجماءةء(1). وَكَرِه الكتابَ جماعةُ منهم، أبو سعيد الخدري، وعمر بن الخـطاب،
 أن رسول النّ والقول في هله المسألة: أن أحاديث النهي متقدمة، وأحاديث الإباحة والإذن متأخرة وهي ناسخة لأحاديث النهي . وهنال أقوال أخرى في التُوفيت بين هنه الاحاديث، لكن هذا الرأي هو أعدلها، وهو الني نختاره.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر (تقييد العلم") ص (NV) وما بعدها. } \\
& \text { (Y) انظر „تقيد العلمم" ص (Y (Y) وما بعدها. }
\end{aligned}
$$



اس7 ـ حدثنا يحيى بن محمل بن صاعل قال : حدثنا جعفر بن محمل بن
الححجاج القّطّان بالرقة قالل: حانثا عبلالله بن معاوية اللدينوري قالن: حـدثنا عبدالعزيز بن عمر، أن ابن عبداللعزيز بن عمر بن عبلألرحمن بن عوف، عن ابن أبي ذئب، عن عبلالله بن السائب بن جناب، عن أبيه .
 فخخارة فيها ماء فَشَرِبِ .
الناسـخ لهــذا الحديــث
_ T Y Y
البَّاغندي قالا : حدئنا أبو بكر بن أبي شَيبة قال : حدثنا سُويدّ، عن علي بن الَأَّمْر

(1) حــلــ صحيح، وهـذا إسنـاد حسن، وأبـو جحينـة، هـو عبـداللّ بن وهب $=$

ألصحابي

$$
\Sigma V r
$$

وهـذا حديثُ صَحِيحْ رواه، عن عليِّ بن الأقمر شعبـة، والثُّوريُّ،

 ثابت، وعُتبة بن أبي العَيْزار . ذكرتُتم بأجمعهم في (اكتاب الأبواب") بطرقهم


ץ ب7 ـ حدثنّا أيُوب بنُ يُوسف بن أيوب بن سُليمان المصري (1) من كتابه


 وهذا الححديث إن كانَ محفُوظاً، وإلا فَهو مُنكرُ.
=


 و (
وقال الترمذي : "حسن صحيح") .


 النعمان بن ثابت صاحب المذهب المشُهور، لكتهم ضمفوه في الحديث، وحماد: هو ابن

حدثنا سُنيمان بن عبدالحميل البهر اني قال : حدثنـا أبو الِيَمـان قال : حـدثنا أرطأة - يعني ابن المننر ـ عن أبي عبدالله رُزيق(')، عن عمرو بن الأسود.
 غِرْبالٍ " (Y) . لفظ عبدالله بن سليمان .

هس يحيع بن مالنٍ قال : حدثنا يزيد بنُ هارون، قال : أخبرنا حمَّاد بُن سَلمة، عن سُعيب بن عبداللّ بن عمرو .

رَّجالِن (r)
= أبي سليمان متكلم فيه، وما روى له مسلم إلا حديثاً واحـداً مقرونـاً بغيره، وانـظر قول المصنف عقب الحليث.
(1) بالأهل : عبداللّ بن زريق، والصواب : رزيق أبو عبدالله الالهاني كما في كتب ألرجال.
(Y) رزيق قال عنه أبو زرعة: اینفرد بالأشياء التي لا تسُبه حديث الأبات، لا يجوز




 ثقة أميناً عارفأً، ، وهو بغدادي الأصل، وأقام بمصر مدة طويلة ثم عاد إلى بغداد، فعرف ون
 (rIV/T/乏 ألبخاري : (افيه نظر"، وباقي رجاله ثقات غير أني لم أجد أحداً ذكر رواية حماد بن سلمة المة ،

وهذا الحديث صُحِيحُ، وهذا الحديث نسخ الأكلى متكئاً، وقد كان أكلز


و ج
 عبداللة بن أبي نمر .

 VVV محمد بن علي الخُزاعي قال : حدثنا قُرة بنُ حَبيبٍ قال: حدثنا عبدُ الحكم .
 يأكلُ، إذ جاءَه جبريلُ عليه السلام فقال : يا مُحمد! أما إِنَّ الإتكاء من النِّعمةِ
 وأَشْربُ كما يَشربُ العبدُّه قال أنسُ : فما رأيتُه مُتكئاً بعلُ (ب)
=


 قالن : . . فذكره.
قلت: وهنا إسناد صحيح، وحماد بن سالمة من أثبت النان

والحمد نـّ أولاً وآخراً.




عبد العزيز بنُ رُفَيع .

 رسُول ! اله بِّهُّ، ،لا على وجهِ التَّحريم .
= المدينة، انتقل إلى اليهودية!ب، وعبدالحكم : هو ابن عبدالله القسملي قال البخاري وأبو حاتم : . . . منكر الحديثلـ" . ورواه ابن علدي في "الكامـل" / I9VI/0 من طريق عبـدألحكم به وألزق بـه هذا الحديث.
إلا أني أجد في روايات الباب وروايات أخرى كنت قد خرجتها في رسالة „الخشوع في الصلاة") لابن رجب الحنبلي ما يشهد لحديث أنس، ولعل هـل هذا الحديث يندرج تحت قول ابن عدي في ترجمة عبدالحكم هـم انـا : "وبعض متون ما يرويه مشاهير").
إلا أن قوله : اوأثربب كما يشرب العبده لا يصح لعدم وروده من طرق صالحة . (1) قال الحطيب: „كان صدوقاً في روايته، ويذهب إلى الوقف في القرآنه انظر
(Y) تحرف في الأصول التي بين يدي اللى : "محمل بن معاوية بن صـالح")، ولـه
 "اصـوت، إلا أنه كان يقف في القرآنه" .
(r) مرسل حسن الإسناد، وهو يخالف حديث عبدالله بن عمرو السابق، لكن قال

الحافظ في (ا'لفتع")
"وهذا مرسل، ويمكن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد، ما الطلع عليها

 الاككل متكئاً لم يأكل متكئًاً بعد ذلكّ،

فيه .

وإبراهيمه، والزُّهري كذلك.

أخبرنا عبلألرزَّاق قّال: أخْبرنا معمرُ، عن يزيل بن أبي زياد قال : أخبرنا مَن
رأى ابنَ عبَّاسِ يأكلُ مُتّكئًاً (1)

حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوبُ/ قال: كان ابنُ سيرين لا يرى بأساً بالأكل, ، والر جل

- IE

علي بن يزيد قال: حَدَّثنا أبي، عن سُفيان، عن منصور، عن إبر اهيم قال :

(1) 1900r/E|V/ 1 (1)

(Y) علي بن يز يد بن سليم قال عنه الحافظ : (افيه لين) وباقي رجاله ثقات، ولذا


 فيه ظاهر، وكذنك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب .

 سـهلْ ، ولا يسيغن هنيياً وربما تأذى بهه ه.


قال : لا بأسَ بِهِ .

 يوسف القلوسي قال: حدثنا أبو يعلى قالن : حدثنا الدرواردي، عن ابن النـ أخي

الزهري [عن الزهري] عن عروة.



الخــلاف في ذلـك
؟ ؟
 سـعل .
(1) رواه اللبخـاري (T • YY)
 وز|د البخاري في روايته: (اوزعم سعد بن أبي وقام أن أن النبي

الكلام عليها في الدحديث الآتي
 عدم الوقوع، وقد حفظ غيرها كما ترىت) .
 ؛
 جُبير، عن سعيد بن المسيِّب. عن أُمْ شريكٍ
 وتقدم في الحلحث السابق الإشارة إلى رواية البخاري، وقال الحانظ في الالتح"
roz/roz

 منتططاً، وهذا !الاحتمال !لارجحع" .







r.9/0 (r)



 عن أبيه.


 تغتسلُ، فقالت: يا أمَّه! اعطني ثِبِبي الجُجُد، فأعطيتُها فلبستها، ثم أقبِلْ



 (1)

ابن إسخاق مدلس، وتد عنعن، وعبيداهي (لين الحديث، كما قال الحانظا

إرباهمر بن سعل بهذا الإسناد .

## الخـلاف في ذلـك

Y V
 محمد بن علي بن أبي طالب.
 قالت: يا أمَّا! إني لأَنْتحي مما ُُصنـع بالنسـاءُ فقالتْ لهـا: إني قد رأيتُ

 وعلي" عليه السلام، ،قال ابنُ أبي فديك : ففاطمة عليها السلام أوّل من عمل عليها النعش"(1).




عن


الخــلاف في ذلـك

- 7 § 9

محمل بن سهل بن(r) عسكـر قالل: حــنثنا أبـو مسهر عبـلالأعلى بن مسهر، حـنثني صلقة بنُ خاللٍ ، حدثني الشَّعبي ، عن زفُر بن وتيمةَ .
(1) إسناد0 حسن، ولفظ الـaعنف متختصر .


وقال الترهني : حسن صـحيح غريب.
(Y) تحرف في الأهل الكى : ("عن") .
$\leqslant \wedge \leqslant$
 (1)
هذا إسناد شحعینت، إل أل الـحديث له شّواهد يتقوى بها .

-70 ـ حدثنا عبدالله بن سليمان بن الأشعث قال : حدثنا عبدالعزيز بن المنيب الخراساني قالل: حدثنا إسحاق بن عبداله بن كيسان، عن أبيه، عن عكرمة.

عن ابن عباس قال : بعسفان وُلِدَ رسولُ الهُ

## النخــلاف فيــه

اه 7 ـ حدثنا أحمد بنُ عبسى بن السكين قال : حدثنا هاشم بن القاسم قال: : حدئنا يعلى بنُ الأشدقَّ .

واستبعث من الردم، وحمل من الردم (ه) .
(1) (Y إسناده لين
(Y) إسناده ضعيف.

## حديــث آخـــر

促 - ror
 نسعيد القُطّان .


 عن سُليمانْ بن بُريدة .


 وأمي ما الذي. أبكاك؟
 الاستغغار، فلم يأذنْ لي، فذكرتُها، فرقيتُ، وبكيتُ، فلمْ يُرُ يوماً كان أَكْرُ بكاكاً من يومئذٍ. لنظ عبداللّة بن محمد




آخر حـيث عبدالة بن محمدل (1)


 قبر أمي، فأذنَ لي، واستأذنته في الاستغفارِ لها، فلم يأذنْ لِي فبكيتُ|"(ب)
§ §7 ـ حدثنا عمر بُن إسماعيل بن إبراهيم الصفًّار قال : حدثنا حميد بن

سليمان بن بريدة.

رايتٌ أكثر من باكِّ، وباكيةٍ يومئذٍ (8)
(1) انظر ما قبله.
(Y) في الأصل : (Yاستأذنته) وما أثتبته من (اس") وهامش الأصل .
(r)


## الخـلاف في ذلـك

700 - حدثنا يحیى بنُ محمد بن صاعدٍ قال : حدثنا إبراهميم بنُ سعيد،
 الصعق بنُ حزن، عن عليّ بن الحكم، عن عُثمان بن عمير، عن أبي وائلٍ عن ابنِ مسعود قال : جاءَ ابنا مليكة فقالا : يا رسولَ اللَّلُ! إن أمنا كانت







 عن هشام بن عروة، عن أبيه.
 فأقامَ به ما شاء ربه عز وجل، ثم رجعَ مسروراً، فقلتُ: يا رسولَ الهُ بُ نزلت
(1) إسناده ضعيف، مداره على عئمان بن عمير وهو (اضعيف").


إلى الحجون كئيباً حزيناً، فأقمتَ به ما شاء الله، ثم رجعتَ مسـروراً قال: (اسألتُ ربي عزّ وجلّ فأحيا لي أُمي، فآمنتْ بِي ثم ردّها)"(1)
(1) موضوع، في إسناده من يكذب.
\&9.


ـ حدثنا الحسين بن أحمد بن بسطام الزَّعفراني بالأبلة قال : حدثنا
سلمة بن شبيب.
وحدثني يحيى بنُ محمد بن صاعدٍ قال : حدثنـا/ محمد بن سهـل بن عسكر، وزُهير بن محمد، وأحمد بن منصور قالوا : حدثنا عبدالـرزاق قاني أخبرني معمر، عن ابنِ أبي ذئب، عن سعيد المقبري .
 ولا أدري غُزيراً كان نبيًّا أم لا، ولا أَدْري الحدود كَفّارات لَأْْنها أم لا" (1)

الخلاف في ذلك من قصة تبع الحميري

701 ـ حدثنا أحمد بنُ محمد بن مسعدة الأصصبهاني، حدثني محمد بنُ زكريا الأصبهاني، حدثنا عبَّاد بنُ موسى قال : خدثنا سُفُيان بن سعيد الثَّوريُّ، ، عن سِماكُ، عن عِكرمة.
(1) إسناده صسيح ورواه الحاكم، والبيهتي






(1) في إسنانه مقال؛ لاضطراب رواية سمالك، عن عكرمة؛ لكن ما يأتي هن شواهد يشهـه له، وعبّاد: هو ابن موسى القرشي أبو عقبة البحري العبداني، ليس له رواية في




 إسماعيل، ثنا سفيان بهذا الإسناد.

 المصنغ، وهو ثقة . وعلى أية حال فإسناد ابن شاهين أحسن حـن الألا من إسنـاد الخطيب والططراني كماهو بين .


(نهر تيري) بنواحي البصرة.

 وقال أحمد : ابالغني أنه كان يكذب. روى عن جابر أحاديش منكرةه .
-




ا
= وقال الجوزجحاني : (غير ثقة على جهل وحمقى) . وقال النسائي : اليس بئقة) . وقال ابن حبان : الا يلا يحتج بخبرهة). وقال الأزدي : (اكذاب)" .

ومن جملة الشيععة، وكان الناس يذمونه على الوجهين: من قوله في علي، ومن ضعفه رواياته

$$
\begin{aligned}
& \text { الموثنتون: : قال أبو حاتم: (اصالح الـحديثا) . عنده نحو عشرين حديثاً } \\
& \text { البرقي : ذكره ميمن ضعف بسبي التشيع وهو ثقة } \\
& \text { يعقوب بن سفيان : ذكره في جملة الثقات . } \\
& \text { الترمذي : صـحع }
\end{aligned}
$$



 بشدته
وخلاصة القول أنه : ضعيف، غير أنه لا بأس من الانستشهـاد به .
وابن لهيعة رواية العبادلة عنه صحيحة وهذا منها، غير أن هذا الموتوف هو فو في حكم المرفوع. وانظر ما بعده .
(1) إسناده صالح خاصة في الشيواهد، وهو مكرر ما قبله، غير أن هذا مرفوع.
 قالت: كان تُبُ رجلاً ـ تعني صالحاً.

 بَلْغنا أنْ تبعاً كسى البيت، ونهى سعيلد عن سَبِّه.



قال لي عطاء بنُ أبي رباح: تسبون 'تُبعاً يا تمير؟ ؟ قلتُ: نعم.

rד
 سعيلٌ يعني ابن أبي عَروبة، عن قتادة قال :

وله قصة حسنَة في تنسيرِ سُورة الدنخان بُطُولها(ب) .
 ( ( $)$
 بمصنفات ابن شاهين في المقدمية.

حديث آخر في القتل منسوخ

بحديـث عثمان بن عفان رضمي الشه عنه

 عـم,



النّسي حـثنّ عبلدالُعزيز - يعني ابن محمل اللدراوردي، عن عمرو بن أبي عمد,


(1) إسناده حسن.

ورواه أحمد وأبو داود والترمني وغيرهـم (Y) إسناده حسن، كإسناد سابڤه . ورواه أبو دأود وألترهلي وغيرهم .


يزين بنّ عِياض، عن الأعرج .

(i)


-     - TMV

الْحانـ
(1) إسناده ضعيف جلاً، وآوته : هو يزيل بن عياضى فقا كذبه هالك؛ ، وتركه غيـر .
ورواه ابن عدي في "الكامل" طريق أبي يعلى، حدثنا شيبان بهذا الإسناد.
 بها لكثرة التحريفات التي وقعت فيها مع ادعاء نأشرها في المقلدمة بالاعتماد على النسـخ الخطية ومجموعة من الثقــات المتخصصين في نشُره للكتـاب، وتبجح بــلثك فكتّب على


(1) أصبـ)

الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود.





= من الجهالو واللصوص، ومـأمر صاحب دار الكتب العلمية ببعيد، وهر الذي اعتاد أن يكتب "الجنة من العلماء بإئراف الناشُر"، وعندما قابلنا هذا الناشتر وبعضس أفراد لجنته المزعومة عرفنا مدى صدقه!! فبالى الله المئتُىى . والثه المستعان .


$$
\begin{aligned}
& \text { يقرم، ليس له كبير حديث قائمر). } \\
& \text { تلت: والحارث: وهو الأعور ضعيف أيضاً. } \\
& \text { والحجة في غير هذا الحديث وهي كئيرة - منها الحديث الأتي } \\
& \text { (r) صحیِ، وقد تقدم }
\end{aligned}
$$


 إسحاق بن سُويد الرملي قال: حدثنا ابنا ابنُ أبي أويس قالن : حدئنا أخي، عني
 يجهى بن جرير .



## الخـلاف في ذلـك


علي بن مسهر، عز عاصم، عن الشعبي .
(1) إسناده ضعيف، وهو مخرج في מالالاتبار) (YY).

عن البراء بنِ عازب قالل : أَمرنا رسولُ الهَ عِّهِ يومَ خَيبر ؛ آن نلقي لحومَ

(1) إسناده حسن، عاصم: هو الأهول


 لكن هنا وتع في الأصول .

ولفظ ابن ماجه: : آتم لم يأمرنا به بعدهـ .
وأما عبالثر زاق والنسائي، فليست هنه الجملة عندهم أصلأ.
قلت: نفي الحديث دلالة تحريم لحوم الحمر الأهلية، واستمرارية ذلـك التحريم على عكس ما أراد المصنف من الاستدلال بهذا الحديث على إباحتها. واند اعلم

(VV)




## الخـلاف في ذلكك



شَشُبِل
(1) تحرف في الأصل إلى : اعن أبي هريرة) .
 شُاهد، وهو مخرج أيضاً في نفس الموضع المذكرّ
(r)


- TVr



(1)
الخــلاف فيـ ذلـك



عبـا


(1) رجانه ثقات، عدا العابدي نقَ قالل عنه أبو حاتم: :اصدوقه، ، إلا أن ابن حبان

ويبدو أن هذا الحذيث مها أخـطلا فيه، كمــا أعله الدصنف بعل اللحـديت الآتي .
والموقوف الذي أنشار إليه ابن شاهين رواه عبدألرزاتِ .
 الثالثةِ أو الرَّابعةِ، والضَّفيرُ الحَبْلُ

وأحسبُ أن هذا الحـديث ناسِنٌ للأؤَّل، وحديث مسعر قذ عُلِّلَ، وقيل :
 عِمران العَأبدي ، واللَّهُ أعلمُ / / .
(1) إسناده صحيح





(YO|r) و (Irץ£) من طريق ابن شهاب به.

ورواه الشافعي و! وزيد بن خالد وسُبل قالوا: . . . فذكره. فزاد شبلاً في الإسناد. وقد وهموا ابن عيينة في ذلك.
ورواه البخـاري (Y000) (Y00才) عن مالـك بن إسماعيـل، عن ابن عيينة بهـذا الإسناد ولمَ يذكر شُباء.

(EYY/ عن أبيه، عن أبي هريرة وحده به

 أبي هر يرة به.


IVO - حــثنا محمـل بنُ هارون، حــثنا خـالد بنُ يـوسف، حـدثنـا


عن عبدالله بن زيد قال: دخلتُ على رسول اللَ بُّبِّهِ وهُو مُسْتَلْقٍ واضعُ
إحدى رِجْليه على الأخرى (1).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ لولا أن خالد بن يوسف فيه ضعف، ولكّنٍ
 في „الثقات) وقال: (ايعتبر بحديثه. من غير روايته عن أبيها) .


 طريق عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم به . وقال مالك: (اوحدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمـر بن الخطاب

 وني رواية الإسماعيلي : (اوإن أبا بكر كان يفعل ذلك وعيا وعمر وعثمانها . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحتح. $0 \cdot r$

الخــلاف في ذلـك

جا ج


إِحدى رِجْليه على الْأخرى
(1) الوليد بن مسلم ثقة إلا أنه يدلس تدليس التسوية، وابن جريج مدلس، وكذلك

أبر الزبير . لكن الحديث صحيح



على الأخرى إذا استلقيته .
 وتابع ابن جريج عبيداله بن أبي الأخنس .
 نلا يضع ربحليه إححل|هـا على الأخرى" .

 الأخرى، وهو مستلت عللى ظهره") .

 استلقى أحدكم على ظهره ، فالا يضهع إحذى رجليه على الأخرى").


هو؟ وتّ روى له سمليمان التيمي غير حذيـث.



 عـن

والنذي يُصحِحُ عندنا نسخْهُ فعالٌ أبي بكِ، وعمر مثل ذلك سواء، ولو
لم يكن للصَّحابة في هذا لُقُلنا :




تم كتاب الناسخ والمنسوخ

 جاير، عن ابن عباس !إلا أزهر" .
 حليــت جابر مـما تطهئن له النـنس . والش أهعلم (1) (1)






 . $V \wedge$ - $V V / 18$ s

تم بحمد اللّ تعالِّ وتوفيقه آخر ما قيدناه على كتاب (الناسخ والمنسوخٍ، للإمام ابن
 خالصاً لوجهه الكريم . والحمد ل山 أولاً وآخراً، وصلى اللهم على محمد صلى اللّ عليه وسلم تسليماً كثيراً. (وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر كُ وأتوب إليك) .

وكتب
أبو الفداء المنصوري سمير بن أمين الزهيري عفا الشا تعالى عنه

$$
\begin{aligned}
& \text { عمان في }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { p } 19 \wedge v / q / r .
\end{aligned}
$$

## الفهـــــارس






إن الله عز وجل ليضّحك إلى ثلابّة نفر أبو سعيد المدري
oqr
أبو الدرداء
ov
r90
ryl
$0 \cdot \wedge$
ror
Hos
$\varepsilon \cdot \varepsilon$
ابن عباس
إن من خير ما زرتهم الله
إن الماء لا ينجسه شيء
أبي بن كعب
إن الملائكة صلت على آدم
سهل بن سعد
جابر
جابر بن سـمرة
إن أمرأة توفيت
إن رجلاً تزوج امرأة إن رجلاً قتل نفسه
جابر بن نسمرة إن رجلاً كانت به جراحة

أن رسول الله بِّشُ أمر بلالًا أن
|AA أنس بن مالك يشُفع الأذان

7 า $\wedge$
عائشَ
ثابت منبراً
أن رسول الله بِّنَّ تزوج بعض نسائه
or.
عائشة
وهو عرم


0176010
1\&
$7 V$

YA
rr
lor
10.

عائشة
 يتنشُف بها
أن رسول الله بئَّ لم يكن يمسح
 أن رسول الله بئَّ كان إذا أراد أن

غائشة
ينام وهو جنب توضا

وجهه بالمنديل 014


$$
01\{
$$

| $\wedge 8$ | ابن عمر | إما نهى عن غلك في الفضاء |
| :---: | :---: | :---: |
| 1.1 | طلت | إنما هو بضعة منك |
| 1-2 | أبو أمامة | إنا هو حدية منك |
| Hry | ابن عمر | إنه فعل مثله |
| r.r | أبو سعيد المندري | إنها صلاة رغب |
| 779 | خاللد بن الوليد | أنهاكم عن أكل خلها |
| yor | بريدة | إني استأذنت ربي |
| 118 | عائشة | إني حككت ذكري |
| Er. | سبرة بن معبر | إني كنت أمرتكم بهله المتعة |
| ova | بريدة | إني نهيتكم عن الإقران |
| qVY | علي | أهدى كسرى إلى النبي بِّ4.0 |
| rrA | أبن مسعود | أول سورة أنزلت |
| YYO | البراء بن عازب | أيما إمام سها |
| $1 \cdot 1$ | عبدالله بن عمرو | أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ |
| EYO | سبرة بن معبد | أيها النّا |
| Yry | أبو شريح العدوي | الإمام جنة |
| ris |  | بادروا بكوتاكم |
| 70. | ابن عباس سلمة بن سلامة |  بلى ولكن الأمور تحدث |
| 019.017 | ابن عباس | تزوج رسول اللهِ |
| 011 | ابن عباس |  |
| EV7 | أنس | تسهوا باسمي |
| \& 1 . | أبو هريرة | تسموا باسمي |
| 98 | ابن مسعود | تَرة طيبة وماء طهور |
| 1ro | معاوية |  |
| Irr |  | توضأ ومسع على القدمين |
| 7. .09 | أبو هريرة | توضؤا ما غيرت النار |
| HYY | علي بن أبي طالب | توفي رسول اللهِ |


| $r \cdot 1$ | ابن عباس | ثلاك هن علي فريضة |
| :---: | :---: | :---: |
| \&.1 ،\&.. | أبو سعيد الخدري | ثلاث لا يفطرن الصن الصائم |
| -ヘ1 | ابن عمر |  |
| 17\% | ابن عمر | جلود الميتة دباغها |
| r£r ،r£Y, r£1 | ابن عباس |  |
| Y¢0 | ابن عباس | الجمع بين الصولاتين من غير عذر |
| rrl | عبداله بن بنعود | الجنازة متبوعة |
| \&.r | أبو طيبة | حجمت النبي برّ |
| -ヘ^ | أبو موسى | حرام على ذكور أمتي |
| \&01 | أبو هريرة | حرم أو هدم المّعة |
| r9\& | ابن عباس | حفظنا التكبير عن النبي |
| Eor | جابر بن عبداله | خرج مع النبي بِّبِّ |
| IVA | علي بن أبي طالب | خرج ملك من الـجاب |
| 097 | ابن عباس | خير ثيابكم البياض |
| 179 |  | دباغ كل إهاب طهوره |
| 17 | سلمة بن المحيت | دباغها دكاتها |
| rıE | ابن عمر | دخل رسول الهّ دِّهِّ بين أسامة وبلا |
| ov1 | أم سليم |  |
| TVo | عبداله بن زيد |  |
| £^^ | أبو سعيد | الدينار بالدينار |
| 60.1،0.. | أبو سعيد | الذهب بالذهب |
| 0.E 60.r |  |  |
| -.r | أبو هريرة، | الذهب بالذهب |
|  | أبو سعيد، إبن عري |  |
| 0.0 | مسلم بن يسار | الذهب بالذهب |
| rva |  |  |
| Irg | أوس بن أبي أوس | رأيت رسول اله بكّ ألى كظا |
| 71 | خباب | رأيت رسول الهِ |


ov\&
071
YVA

عبداله بن جعفر رأيت على رسول اللّ بِّنَّ عمـامة
 ov. rYQ ،YYA ، YYV Ar 1r8

ابن عمر
المغيرة بن شعبة
أسامة بن زيد

سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي مـمع الله لن همده سمى الوزغ فاست سيكون في آخر الزمان شأنكم وإياها
رأيت النبي رأيت النبي ربما اغتسل قبل أن ينام ربا انتطع شـس النبي
في نعل واحدة

الراكب خلف البنازة
الربا في النسيئة زار قبر أمه شرب بُّ ثرب لبناً فمضمض من دسمه شرب لبناً ولم يمضوض ثهران لا ينعصان
بريدة
ابن عباس
عائشة
ابن عباس
أبو قتادة
ابن عباس
جابر بن عبداللة
أنس بن مالك
أبو بكرة

|  | Y-q | أم هانيء | صالاة الضحى |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | YOT | أبو هريرة | صلو! على صاحبكـم |
|  | rov | عبدالله بن جرئ | صلوا على صاحبكـم |
|  |  |  |  |
|  | 19 | بريدة | بوضوء واحد |
|  | Yar | الزبير بن العوّام |  |
|  | YAl | ابن عمر |  |
|  | rq. | زيد بن أرقم | صليت خلف رسول اله |
|  |  |  | صليت مع رسول الله فكان ساعة |
|  | YYV | ابن عباس | يسلم يقوم |
|  | 18. | أبو هريرة | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه |
|  | 178 | عائشة | طهورها دباغها |
|  | INr | ابن عباس | علم النبي الآذان حين أسري به |
|  | -9V | سمرة بن جنب | عليكم بالبياض |
|  | 1^を | ابن الحنفية | عمدتم ! |
|  | r^v | أبو الدرداء | عويمر ! سلمان أعلم منك |
|  | $\varepsilon \cdot$ | عائشة | الغسل من أربعة |
|  | \&1 | أبو هريرة | الغسل واجب فل في هذه الأيام |
|  | IVY | عبدالله بن هـ | فأذن يا بلا |
|  | IVE | عبدالله بن زيل | فأقم أنت |
|  | TV1 | كعب بن مالك | فإني لا أقبل هدية مشرك |
|  | 0¢ | ابن عباس | فعله خير منك |
|  | rrq | جابر بن عبدالله | قام رسول النّ |
|  | $r \varepsilon \varepsilon$ |  |  |
|  | org | يعلى بن عطاء | قد بايعنالك |
|  | O0\& | أنس بن مالك | تطع أيلـهم وأرجلهم |
| 67.067.と | $7 \cdot r$ | ابن عمر | قطع في حن قيمته ثلالثة دراهم |
| $7 \cdot 1 \cdot 7 \cdot \vee$ |  |  |  |

قل ما رأيت رسول اللّ بِّهُ يصلي
rva ،rVA
rq)
ivr
ry.
Y19
7rะ
71.

7 7
70
\&7
YVV
19Y، 191
lır
19.

7v.
099

Iry
onr ، ony

Yo.
ابن عمر أنس بن مالك


قم فألقه على بلال قنت في صلاة الغداة قنت في صلاة الفجر قيدوا العلم بالكتاب القطع في دينار كان آخر الأمرين كان آخر الأمرين كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ كان إذا أقام المؤذن

 كان اذانه وإقامته مثنى مثنى ران ران كان أعجب الألوان إلى رسول الله بئّئ أنس كان أعجب الثياب إلى رسول اللّ إئِّي أنس كان رسول الهُ بئِّ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ
 كان رسول اللّ بِّنِّ إذا دخل في الصلاة رفع يديه

عائشة
المسجد صلى
 كان رسول الله بيّنـّ حين قدم
ابن إسحاق



| $r \cdot \wedge$ | حسان بن ثابـت | لعز: رسول الله زوارات القبور قد رأيتني أنا ورسول الش بِّهُ نتطهر |
| :---: | :---: | :---: |
| $18 r$ | عائشة | من إناء واحد |
| 1.. | ابن مسعود | لم أكن مع النبي |
| rın | ابن عباس |  |
| Y.V |  | لم يصل الضّحى إلا مرة واحدة |
| roq | أبو برة الأسلمي | لم يصل على ماعز بن مالك |
| Y^9 | الفضل بن عباس | لم يصل في البيت |
| 111 | ابن عمر | للا أُسري بالِّ |
| 10 . | عائشة |  |
| 119 | أنس بن مالك | لا لا كثر الناس |
| O.V | جابر | لو أن رجالً أعطى إمرأة |
| 170 | ابن عمر | لو دبغوا إهإبها |
| TVr | ابن عباس | ليس على الأمة حد |
| 190 | ابن عباس | ليس على من نام ساجداً وضوء |
| $0 \wedge$ | ميمونة | ليس على الماء جنابة |
| 00 | بعض أزوالج النبي | ليس على اللاء جنابة |
| $r \cdot \varepsilon$ | ابن عباس | ليس-غليكم في ميتكم غسل |
| r^ | ابن عباس | ليس عليكم في ميتكم غسل |
| 1 | عثمان بن عفان | ليس عليه غسل |
| Yo | خولة بن حكيم | ليس عليها غسل |
| IV | البي بن كعب بن بر | ليس في الإكسال إلا الطهور |
| 0.9 | أبو سعيد | ما اصطلح عليه أهلوهم |
| 0 ¢ 0 | الزبير | ما أهدي لكم فشأنكم به |
| ErY | عمر | ما بال رجال ينكحون المتعة |
|  |  | ما ترك رسول اللّ |
| 7 r | عائشة | مست النار |
| $r$. | ابن عباس | ما حبسك؟ |

\&ヘ1
عائشة
ما خطبنا رسول الله بنّئِ إلا أمرنا بالصدقة

 re.

OOV ضمة من الصححابة
 ما سدعنا النبي تط على المنبر إلا يأمرنا بالصدقة
 ما صمنا مع رسول اللّ
ابن مسعود
تسع وعشّرين
ما صمنا مع رسول الله بِّيّ
جابر بن عبدالله
تسعة وعشّرين
\&1^
YIr
جابر بن عبداللد
ما صنعت؟ ابن عباس
 ย77 เร70




| rls | نانا رسول الله |
| :---: | :---: |
| \&11 |  |
| 77 |  |
| V7 | ها أبو هريرة |
| -7ย | نهى أن يشرب الرجل الرجل قائًاً |
| 9 99 | نه أن يكتب حديثه |
| Y71 |  ني رسول اله له |
|  | بفضل الرجل |
| 01 | النبي |
| $v$ v |  |
| rvv | نهى رسول الله |
| or | بفضل المرأة |
| 7 79 |  |
|  |  |
| 7 7 | على قفاه |
|  |  |
| 070 |  |
| lov |  |
| を!7 |  |
| rvo | نىى رسول الهِ |
| rvy |  |
| OVV | نى رسول الله |
| YYI |  |
| £〔9 | نى رسول اللّ |
| Yr£ | نیى رسول الهِ |
| 0 . | نهى رسول الله |


| 07 V | الجارود بن المعلى | نهى عن شرب الرجل قائل\| |
| :---: | :---: | :---: |
| ral ،rA. | أبو هريرة | نیى عن صن صوم يوم الجمعهة |
| Yov | أبو هريرة | نهى عن صلاتِن |
| YOT | عمر | نهى عن الصنلاة بعد الفِّ |
| ova | سعيد مولى أبي بكر | نهى عن القران |
|  | ابن عمر | نی عن منعة النساء |
|  | سبرة | نهى عن المتعة عنى |
| E\&r | سبرة | نهى عن المتعة يوم الفتح |
| \& ¢ | سبرة | نهى عن نكا |
| をro | علي | نهى عن نكا نكا لمتعة |
| \& | سبرة بن معبد | نهى عن نكاح المتعة |
|  |  |  |
| vv | أبو أيوب | أو بول |
| \&¢1 | سبرة بن معبد | نهى يوم فتح مكة عن متعة |
| r1. | بريدة | نيتكم عن زيارة القبور |
| -\& $V$ | أبو سعيد | نيتكم عن لـوم الأضاحي |
| 0 \&^ | علي | نيتكم عن لـوم الأضاحي |
| rip | أم عطية | نهينا أن نتبع المنائز |
| gor | بريدة | هذا قبر أمي |
| 17. | ابن عبا | هالا أخذتّم جلدها |
| $0 \wedge 7$ | ابن عمر | هالاك أمتي في الذهب |
| r9a | أم سلمة ، | هما عيد اليهود والنصارى |
|  | عانئشة |  |
|  | علي بن أبي طالب | هي حرام إلى يوم القياهة |
| 111 | عصمة بن مالك | وأنا أفعل ذلك |
| rol | عائشة | واله ما صلى |
| Yal | حذيفة | والثه ما وهمت ولا نسيت |
| 701 | عبدالله بن حداد | ولد رسول الله |
|  | orv |  |



| 0.9 | لا نكاح إلا بولي الا |
| :---: | :---: |
| A. ،V9 ، VA | لا يبل أحدكم مستقبل القبلة |
|  | ابن جزء |
| rry | لا يتبع البِنازة صوت |
| 4 HI |  |
| ore |  |
| rit | لا يدفن أحدكم ميتاً ليلًا |
| rar |  |
| or |  |
| $07 \%$ |  |
| 7.9 |  |
| $10 \wedge$ | لا ينتف من الميتة بشيء ¢ |
| oir | لا ينكح المحرم الما |
| Piv | لا يوتر بعد صالاة الصبح |
| IY7 |  |
| yor |  |
| r^o | يا أبا الدرداء لا تغص يوم البحمعة بصيامأبو الدرداء |
| \&19 |  |
| 179 | يا بلال إن أخا صداء ألا |
| 19Y | يا رسول الهّ رأيت في المنام |
| v1 | يا عكراش! ها هذا الوضوء كما مست النارعكراش |
| Iva | ياعل! إن الله عز وجل علمنج |
| irv |  |
| res | يا عوير ! سلمان أفرا أفهه منك |
| $r$ |  |
| 112 |  |


| $Y$ | عثمان بن عفان | يتوضأ وخوءه للصاهة |
| :---: | :---: | :---: |
| 01. |  | يستحل النكاح بدرهمين |
| Ir | أبي بن كعب | يغسل ما أصاب المرأة منه |
| そそし | أبو موسى | يقوم لن معها من الملائكة |

## فهـرس الموضوعــات

## الصفحة

0
$\wedge$
11
YY
$Y \varepsilon$
r
ro
rA
\& $V$
01
or
7.
7.

71
$7 \varepsilon$
$7 \varepsilon$
$7 V$
79
VI

مقّدمة التحقيت
ترجمة المصنف
وصف النسخ الخطية
عملي في الكتاب
عاذج من المخطوطات
المزء الأول
مقدمة المصنف
الباب الأول من المنسوخ، وهو من الطهارة نسخ حديث: "الماء من الماء" حديث في الغسل يوم الجمعة حديث في الغسل من غسل الميت حديث آخر في الغسل
حديث آخر في الغسل
الحديث في نسخ ما مضى من الأحاديث في الغسل كله
حديث في الوضوء بعد الغسل من الجنابة الحلديث في خلافه
حديث آخر في غسل المرأة مع الرجل معاً
الخلاف في ذلك
حديث في الوضوء ما غيرت النار

| vr | الخلاف في ذلك، ونسخ الوضوء ما مسّت النار |
| :---: | :---: |
| VV | حديث في البول قائماً |
| VA | الـنلاف في ذلك |
| Ar | حديث آخر في النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول |
| Ar | الخلاف في ذلك |
| ヘт | حديث في الوضوء لكل صلاة |
| AV | الحلاف في ذلك |
| 19 | حديث في المضهضة من اللبن |
| 9. | الخلاف في ذلك |
| 91 | حديث في الوضوء بالنبيذ |
| qr | النـلاف في ذلك |
| 90 | الجزء الثاني |
| 9V | حديث في عدم الوضوء من مسّ الذكر |
| 1.1 | الـلاف في ذلك |
| 117 | قول الفقهاء المتأخرين |
| 11 V | من قال من الصحابة والتابعين فيه الوضوء |
| 119 | حديث في المسع على الرجلين |
| Irr | الخلاف في ذلك ونسخه |
| 1\%. | حديث في نوم الحنب |
| \|r| | الـلاهف في ذلك |
| Irs | حديث في إمامة المتيمّ |
| 1ro | الـلاف في ذلك |
| $1 r 9$ | حديث في سؤر الهرة |
| 18. | الـلاف في ذلك |
| $1 \& r$ | حديث في الوضوء لمن أراد العود |
| 1 1 | \|-لمهف في ذلك |
| 180 | حديث في عـلدم المسح بالمنديل بعد الوضوء |
| 1\&7 | - الحاف فـ |


| 101 | حديث في جلود الميتة |
| :---: | :---: |
| 100 | الملاف في ذلك |
| 171 | باب الاختلاف في الأذان |
| 178 | الملا |
| 179 | المزء الثالث |
| \|V1 | حديث آخر في الأذان |
| ivr. | المل\| |
| lAr | حديث آخر في معنى الأذان |
| 1^t | المل\ف في ذلك |
| . 11 V | حديث آخر في الوضوء من النوم ساجلا |
| IAV | الـلاف فل |
| 19Y | حديث في الوتر والفجر والضّى |
| $19 \%$ | \|-خلإف في ذلك |
| 190 | خديـث في صلاة الضحى |
| 197 | \|بلملاف في ذلك |
|  | حديث في الإمُّارة في الصلاة |
| Y.1 | الـلاف في ذلك |
| $r \cdot \underline{1}$ | حديث في قضاء الوتر |
| r.7 | الـلهف في ذلك |
| Y.9 | حديث في قنوت الفجر |
| Y. | الحلاف في ذلك |
| YIY | حديث في ضالوة الإمام |
| YIE | الخلاف في ذلك |
| Y17 |  |
| YIV. | الملافي في |
| Y19 | حليث فِ إقامة الصلاة عند حضور الْعَّاء |
| YYI | الخاف في فلك |
| YYE | حديث في الخاذ السنرة |


| YYE | الملانف في ذلك |
| :---: | :---: |
| YY\% | حديـ في سحود التلاوة |
| rrs | الـلاف فـل |
| rra | حديث في المِع بين الصّلاتين |
| rr. |  |
| Yro | الجزء الرابح |
| Yr | حديث في الركعتين بعل العصر |
| YrA | الخلاف فيه |
| Y! | حديث في صلاه المكتوبة مرتين في اليوم الواحد |
| YEr | الخلاف في ذلك |
| Yoy | حذيث في الدعاء بعد الرفع من الركوع |
| Yor | \|-لخلاف فيه |
| Yor | الحلاف الثاني |
| Yoo | حديث في الركعتين قبل المغرب |
| YOV | الـلاف في ذلك |
| roq | حديث في الصاهة في الكعبة |
| Y71 | الحاله في ذلك |
| rir | كتاب الجنائز |
| rir | حديث في التكبير على المِنازة |
| Y7\% | \|الهنلاف في ذلك |
| Y70 |  |
| Y70 | المجع هلذه الروايات في حديث واحد |
| Y7 | \|الـلاف في ذلك |
| YV. | حديث في الغسل من غسل الميت |
| YVY | \|- الخاف في ذلك |
| YVr | حديث في زوارات القبور |
| YVo | \|الخالهف فـ |
| rvV | حديث آخر |

PVA
YA．
YAI
Y＾E
Y 人 $\varepsilon$
Үヘ7
rqu
ras
「9＾
r．r
$r \cdot \varepsilon$
r．7
$r \cdot v$
MI
MI
Mq
ryl
rrp
MYV
rr．
rri
rry
rry
re
rqu
Mg．
r\＆Y
r\＆o

الخلاف في ذلك
حديث في دنن الليل
الـلاف في ذلك
حديث آخر
الخلاف في ذلك
حديث في المني أمام الجنازة
الـلاف في ذلك
الرخصة في ذلك
الخلاف في ذلك
حديث في الصلاة على الجنازة في المسجد
الحلاف في ذلك
حديث فيمن قتل نفسه
 الخلاف في أمر هذه الأحاديث

كتاب الصيام
ذكر صوم يوم عاشوراء
ذكر نسخ كل صوم بشهر رمضان حديث في صوم يوم الجممعة منفرداً الـلاف في ذلك
حديث في صوم الجنب الـلاف في ذلك حديث آخر في النهي عن الصوم يوم السبت منفرداً حذيث آخر في معنى يوم السبت وليس بعله حديث فيحا لا يفطر الصائم حـدث في الخجامة للصائم حديث آخر في أحكام الصيام الـلاف في ذلك
الـز

ץ. $\%$
r79
rvi
roo
rVA
r^l
r^气
r^^
ral
rar
r90
P97
rav
\&-1
\&-1
$\varepsilon \cdot Y$
$\varepsilon: \varepsilon$
\&.7
$\varepsilon \cdot \wedge$
\&1!
EIY
(1)
\&18
EIV
EY.
EYO
EY7
\&Y^

باب أول المتعة والأمر بها قبل النسخ لنا
حديث في الدعوة قبل القتال
الـلاف في ذلك با نسخهـ
حديث في عدم جواز المـمع بين اسم وكنية النبي بِّ الخلاف في ذلك
حديث آخر في الربا الحلاف في ذلك
الخديث الناسخ لـديث ابن عباس وأسامة بن زيد
الجزء السابع
حديث آخر في النكاح والمهور الـلاف في ذلك
حديث آخر في نكاح المحرم الحلاف في ذلك
حديث في بعض الآداب الحلاف في ذلك
حديث في قتل شارب الخمر
نسخ هذا المديث حديت عثمان بن عفان حديث في المجذومين الـلاف في ذلك
حديث في لـوم الأضاحي الملاف في ذلك
حديث في التحر يق بالنار الملاف في ذلك
حديـ في المثلة الخلاف في ذلك في
حديث في قتل العبد
الحلاف هذا المديث
حديث آخر في الشرب قائمًا

| Er. | الخلاف في ذلك |
| :---: | :---: |
| ¢ro | حديث آخر في الشربِ |
| ר\%, | \|خلافلف في ذلك |
| ! $M V$ | حديث آخر في الإقران في التهر |
| \&rA |  |
| \&\&1 | حديث آخر |
| \&\&1 | اللـلا |
| \&\&r | حديث في تحلي الذهب ولباسه |
| \& \& | الـلالِب في ذلك |
| \& \& $V$ | حديث آخر في لباس البياض |
| \&0. | الخل\| فله |
| \&or | حديث فيّا يجب القطع فيه |
| \& 00 | الملا |
| \% $0 \wedge$ | حديث في الخضابِ بالسواد |
| \&71 | \|- |
| \&าร | حديث في الكافر وقاتله |
| ¢7\% | حديث في جتل المعاهد |
| \&า\% | حديبث في كتابة العلم |
| \&V1 | الملا |
| \& Vr | حديث في الأكل متكـّاً |
| $\varepsilon V r$ | الناسخ لها الحـيث |
| \& $\Lambda$ 。 | خلديث في الوزغ وعدم قتله |
| \& ${ }^{\text {- }}$ |  |
| \& $\wedge$ r | حديث في موت فاطمة |
| \& $\boldsymbol{N r}$ | \|-لمخفلا في ذلك |
| \& $\wedge$ \& | جديث في إنشاد الشـر في المسج |
| \{ $\wedge$ ¢ | \|-لملاف في ذلك |
| \& 17 | حديث في مولن رسول الدّ بِّهِّ |


| \&ヘ7 | \|- |
| :---: | :---: |
| \& $\wedge V$ | حديث في زيارة الرسول بِّهِ |
| \&ヘ9 | \| |
| \&91 | حديث في تع |
| \&91 |  |
| 190 | حديث آخر في القتل منسوخ بحديث عثمان بن عنان رضي اللّ عنه |
| ¢97 | حديث في نوم المنب |
| ¢91 | حديث في أكل الخيل والحمير والبغال |
| \&91 | \|لحلاف في ذلك |
| -.. | حديث في هدية المشرك |
| -.. | الحالا |
| 0.1 | حديث في سقوط الحد عن الألةّ حتى تحّ |
| 0.1 | \|-لالا |
| 0.r | حديث في جواز الاستلقاء |
| $0 \cdot 8$ | الخلاف في ذلك |

