جهزه أبي عروبة الحكراي
للإمام الحسن بن محمد بن أبي معشر بن حماد السلمي
المتوفى سنة (638ه)

توفيق: د. وليد بن ماهر النمر

تمهيد:
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، وننبرذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلألهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كلام الله - تعالى -، وخير التبليدي هـ محمد - سبب - وشر الأمر محدثاتها، وكل محدثة بذاعة، وكل بذاعة ضلاة، وكل ضلاة في النار.

إن من أعظم نعم الله - تعالى - على طالب العلم: أن يوفقه خدمة العلوم الشرعية على الإطلاق، وإن من أشرفها: خدمة السنة النبوية.

* مدرس بقسم الحديث - كلية الشريعة - جامعة الكويت.
** هذا البحث مدعو للدكتور: محمد عبد الله - بجامعة الكويت. رقم: 919.
ولقد قضى الله تعالى - حماة للشريعة وحملة للواء السنة - حفظوه.
ودونوها، وضبطوها، وخاصة علماء القرن الأول، المشهود لهم بالخيرية والفضل، فممازوا الثابت من غيره، فنصر الله بهم السنة، وأحمد الضلالة والبدعة.

ومن تلك الواجبات التي قاموا بها: تصنيف المصنفات في خدمة السنة النبوية والذود عنها، فافتتحوا في تصنيفها وجمعها وترتيبها وتنظيمها.
فمنهم: من صنف في الصحيح الأخرد، ومنهم: من صنف على المسانيد.
ومنهم: من صنف على المعاجم، ومنهم: من صنف على السنن، ومنهم: من صنف على الجوامع، ومنهم: من صنف على الأجزاء، وهكذا، حتى حفظت لنا السنة الشريعة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة المحميدة.

وبين يديك أخي القارئ الكريم هذا الجزء الحديثي، أحببت إخراجه من ركوده، ونفض الغبار عنه، مشاركة مني في نشر تراثنا الإسلامي الحاصل، والله أسأل أن ينفع به طلاب العلم النبوي، وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين، وأن يوفقنا للسير على سبيل السنة والآخر، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
التعريف بالمصنف

1 - اسمه ونسبه وكنيته:

هو الإمام الحافظ الحسين بن محمد بن أبي معاذ مودود بن حماد السلمي الجزري الحراني، أبو غروبة.

2 - مولده:

لم تذكر سنة ولادته بالتحديد، فقد ذكروا أنه مولود بعد العشرين ومائتين، وذكر ياقوت الحموي أنه توفي عن ست وعشرين سنة، فعلي هذا يكون مولده سنة 227 هـ.

3 - نشأته وطلبه للعلم:

لا شك أن مثل هذا الإمام الذي حاز تلك المنزلة الرفيعة بين أهل العلم وطلبته، قد نشأ في بيته صاحب ترب تعلم وأهله، وتحت ذريتها على قفو أثر العلماء الربانيين.

فقد طلب العلم صغيرا، وأجتهد في تقصيله، وطاف على الشيوخ يحدث عنهم في سن مبكر.

فأول سماع له كان في سنة 366 هـ، وهو مولود سنة 227 هـ، وهذا يدلنا على طلبه المبكر، ونشأته العلمية الصالحة.

طاف البلاد، وأخذ عصى الترحال في طلب العلم والتحديث عن المحدثين الثقافات، فرحل إلى الشام، والجزيرة، والجهاز، والعراق، وغيرها من البلاد الإسلامية.

إنما ساعده على تلك النشأة وهذا الطلب: أنه عاش في أزهى وأبهى 263
عصور السنة، حيث بلغت السنة في تدوينها غايتها.

وهو معاصر لكثير من علماء ذلك العصر الذهبي، بلنه مشارك أصحاب الكتب السنة في كثير من شيوخهم، مع أنه متأخر الوفاة عنهم، فبينه وبين آخرهم وفاة - وهو النسائي - ت(133) سنة، وهذا يؤكد لنا ما ذكرنا سابقا من أنه طلب العلم صغيرة.

4 - ثناء العلماء عليه:

قال ابن عدي: "كان عارفا بالرجال والحديث، وكان مع ذلك مغني أهل حران، شفاني حين سألته عن قوم من الحديثين".

وقال أبو أحمد الحاكم: "كان من أثب من أدركنا، وأحسنهم حفظا، يرجع إلى حسن المعرفة بالحديث، والفقه، والكلام".

وقال أبويعلي الخليلي: "ثقة حافظ، مشار إليه".

وقال أبو عبد الله بن عبد الله الهادي: "الإمام الحافظ، محدث حران... صاحب التاريخ".

وقال الذهبي: "الإمام الحافظ المعمر الصادق... صاحب التصانيف".

وقد أثنى عليه جمهور العلماء من أتي بعده، وفيما ذكرنا كفاية لمعرفة منزلة هذا الحافظ بين علماء الأمة.

5 - شيوخه:

لقد كان لموجهة العلمية المبكرة لأبي عروبة أكبر الأثر في تنشئته وتكوينه العلمي، حيث التقى كبار مشايخ وقته، فسمعوا منهم، وأخذ عنهم.

وسنذكر هنا - شيوخه الذين حدث عنهم في هذا الجزء:
1- أحمد بن بكار بن أبي ميمونة الأموي، مولاه، أبو عبدالله الحسني

قال ابن حجر: «صدوق، كان له حفظ». روآ عنه: النسائي. توفي سنة: 244.

تهذيب الكمال: 1/ 272. التقرب: ص 86.

2- إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو السحاقي الطبري. 42.


3- إسحاق بن زيد بن عبدالكبير بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، الحسني. 291-41-42-43-44.

ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات».

سمع منه: أبو حاتم.

الجراح والتعديل: 2/220، «الثقات: 8/122».

4- جميل بن الحسن بن جميل الأزدي العتيمي الجهيمي، أبو الحسن البصري.

26-27.

قال ابن حجر: «صدوق، أفرط فيه عبدان».

رواه عنه: ابن ماجه.


(1) هذه الأرقام إشارة إلى ورود اسم الشيخ في هذا الجزء.
5 - الحسن بن داود بن محمد بن المتنكدر بن عبد الله بن الهدير المتنكدي، أبو محمد المدني (٤٥).
قال ابن حجر: "لا أبأس به، تكلموا في سمعاه من المعتمر".
روى عنه: النسائي، وأبن ماجه. توفي سنة: ٢٤٤.
"تهذيب الكمال: ٢/٦٤٣"، (التقويم: ص ٣٣٣).

٦ - حورثة بن محمد بن قفيد المنقري، أبو الأزهر، البصري، الوراق (٢١).
"تهذيب الكمال: ٦/٢٣٦"، (التقويم: ص ٣٨٠).

٧ - سفيان بن وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو محمد الكوفي (٥٠).
قال ابن حجر: "كان صدوقاً، إلا أنه أبتلي، فأدخل عليه ماليس من حديثه، فنصبح فلم يقبل، فسقط حديثه". روى عنه: الترمذي، وأبن ماجه. توفي سنة: ٢٤٧.
"تهذيب الكمال: ١١/٢٠٠"، (التقويم: ص ٣٩٥).

٨ - سلمة بن شبيب النيسابوري، أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي (٣٣-٣٠).
قال ابن حجر: "ثقة". روى عنه الجماعة سوى البخاري. توفي سنة: ٢٤٧.
"تهذيب الكمال: ١١/٢٨٤"، (التقويم: ص ٢٠٤).

٩ - عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار، أبو بكر العطار، مولى الأنصار.
قال ابن حجر: "لا بأس به". روى عنه: مسلم، والترمذي، والنسائي.
توفي سنة: ٢٤٨.
10 - عبدة بن عبدالله بن عبدة الخزاعي الصفار، أبوسهل البيضري (23-47).

 قال ابن حجر: "ثقة". روى عنه: الجماعة، سوى مسلم. توفى سنة: 258.

 "تهذيب الكمال: 18/27". "التقريب: ص 135".

 11 - عبد الله بن الحجاج بن المتهل (47-57).

 لم أقتف في ترجمته، سوى ماذكره الهز في ترجمة والده في "التهذيب" من أنه روى عن أبيه، وكذلك هو من شيوخ الروحي في "مسنده". انظر 826.".

 12 - عمرو بن هشام بن بزيج البيروني، أبو أمية الحراني (56-60-61).

 قال ابن حجر: "ثقة". روى عنه: النسائي. توفى سنة: 258.

 "تهذيب الكمال: 2/278". "التقريب: ص 477".

 13 - كثير بن عبد بن غير المذحجي، أبوالحسن، الحمسي، الحذاء (51).

 قال ابن حجر: "ثقة".

 روى عنه: أبوها، والنسائي، ابن ماجه. توفى سنة: 250.

 "تهذيب الكمال: 2/411". "التقريب: ص 808".

 14 - محمد بن بشار بن عثمان العبدلي البيضري، أبوبيكر، بندار (31-49).

 قال ابن حجر: "ثقة".

 روى عنه: الجماعة. توفى سنة: 252.

 "تهذيب الكمال: 2/221". "التقريب: ص 828".

 15 - محمد بن زنبر، وهو محمد بن جعفر بن أبي الأزهر، أبو صالح المكي (32)

 167
قال ابن حجر: "صدوق له أوهام".
"تهذيب الكمال: 26/3 ظ/313"، «التقريب: ص 845».
16 - محمد بن عثمان بن كرامة العجمي، مولاهم، أبو جعفر الكوفي "30".
قال ابن حجر: "ثقة".
روى عنه: البخاري، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه. توفي سنة 256.
"تهذيب الكمال: 26/26 ظ/91"، "التقريب: ص 877".
17 - محمد بن العلاء بن كريب الهدماني، أبو كريب الكوفي "26-32-2-4-5".
قال ابن حجر: "ثقة حافظ".
روى عنه: الجماعة. توفي سنة: 249.
"تهذيب الكمال: 26/32 ظ/313"، "التقريب: ص 885".
18 - محمد بن عوف بن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي "32".
قال ابن حجر: "ثقة حافظ".
"تهذيب الكمال: 26/27 ظ/327"، "التقريب: ص 880".
19 - محمد بن الله بن عبيد بن قيس العنصري، أبو عموسي البصري. المعروف بالزمن "31-32-33".
قال ابن حجر: "ثقة ثبت".
168
20 - محمد بن معدان بن عيسى بن معدان، أبو عبد الله الخرائي (۳5). قال ابن حجر: "ثقة".
روى عنه: النسائي. توفي سنة ۲۶۰. "تهذيب الكمال ۲۲۶/۴۸۲".
، "الترمذي: ص ۸۹۸".
21 - محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي، أبو عبد الله البصري (۳۸-۲۹).
قال ابن حجر: "صدوق".
روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والسائقي. توفي سنة ۲۵۳.
"تهذيب الكمال ۲۶۶/۶۰۸"، "الترمذي: ص ۹۰۶".
قال أبو حاتم: "صدوق، كان يخطئ كثيرا، فإذا قال له لم يقبل".
وقال ابن عدي: "وكان النسائي حسن الرأي فيه، ويكون الناس يذوونا فيه"، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث من مناكيره. ثم قال: "أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو من يكتب حديثه. لا يتأس به".
وقال الذهبي: "الإمام، المحدث، العالم".
وقال أبو حبان في "ال الثقافة"، وقال: "وكان يخطئ"، وقال الدارقطني: "ضعيف".
وقال الساجي: "تكلموا فيه في أحاديث كثيرة". وضعفه عبدان، وغير واحد.
والعمل: على أن حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات.

169
"الجرح والتعديل : 874/8"، "الثقافات لابن حيان: 9/404"، "الكمال لابن عدي: 874/6"، "السير للذهبي: 1/49/1"، "اللسان: 6/49".

23 - هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهذباني، أبو القاسم الكوفي: "400".

قال ابن حجر: "صدق.

روى عنه: الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والبخاري في "القراءة خلف الإمام". توفي سنة: 258.

"تهذيب الكمال: 23/576"، "التقريب: ص 1301".

24 - أبو قلابة الرقاشي، عبدالمالك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالمالك: "51".

قال ابن حجر: "صدق، يخطيء، تغير حفظه لما سكن بغداد.


"تهذيب الكمال: 18/401"، "التقريب: ص 266".

25 - أبو سلمة المخزومي، يحيى بن المغيرة بن إسحاق بن أبي بكر المدني: "43-44".

قال ابن حجر: "صدق.


"تهذيب الكمال: 31/568"، "التقريب: ص 1016".

26 - أبو موسى القرؤي، عبد الله بن عبد الحكم الكراني: "43".

ذكره الذهبي في "المختصر في سرد الكتب": "2/650".

170
6 - من روی عنه:

لكثرة الرحلة لهذا الإمام، ووفرة الشيوخ الذين لقيهم وحدث عنهم، مع ما زرقه الله تعالى من حسن المعرفة بالحديث، والفقه، وطول العمر، من أجل ذلك كله، قصدت التلاميذ من كل نواحی المعمورة، للأخذ عن مثل هذا الإمام الحافظ. وسنذكر بعضهم هنا، فمنهم:

1 - أحمد بن محمد بن إسحاق الدینوری، أبو بكر السنی. توفي سنة 364: السیر : ٢٥٥/١٦٦.

2 - سعيد بن عثمان بن السکن، أبو علي. توفي سنة 353: السیر : ١٧/١٦٦.

3 - عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني، أبو الشيخ. توفي سنة 369: السیر : ١٦/١٦٦.

4 - عبد الله بن عدي الجرجاني، أبو أحمد. توفي سنة 385: السیر : ١٥٤/١٦٦.

5 - محمد بن حبان بن أحمد البستي، أبو حاتم. توفي سنة 354: السیر : ٩٢/١٦٦.

6 - محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقصم العطار، أبو بكر المقری. توفي سنة 354: السیر : ١٠٥/١٦٦.

7 - محمد بن الحسن بن إبراهيم بن عاصم السجستاني، أبو الخسن الأبیر. توفي سنة 363: السیر : ٢٩٩/١٦٦.

8 - محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الفاضی، أبو بكر الأبهري. توفي سنة 375: السیر : ٣٣٢/١٦٦.

9 - محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النسبابوري، أبو أحمد الحاکم. توفي
صف إمامًا - رحمه الله تعالى - بأنه صاحب التصانيف. فممن وصفه
بذلك: الخليلي في "الإرشاد"، وأبن عبدالهادي في "طبقات علماء الحديث"،
والذهبي في مصنفاته، وغيرهم كثير.
ولكن مع ذلك كله لم يصلنا منها إلا القليل جدا.

فمن تلك المصنفات:

1 - الأحكام: ذكره الخليلي في "الإرشاد" 1/459.
2 - الأوائل: ذكره: ابن ناصر الدين الدمشقي في "التوضيح" 2/331،
والسخاوي في "الإعلان بالتوضيح" ص 141، والزركلي في "الأعلام" 2/253. وقد طبع قريبا.
3 - الأمالي: ذكره: حاجي خليفة في "كشف الظنون" 3/162.
4 - تاريخ الجزيرة: هكذا ذكره الذهبي في "السيرة" 4/311، ويقوت
الخموي في "معجم البلدان" 2/272، والسخاوي في "الإعلان بالتواريخ" ص 258.
وسماء السمعاني في "الأنساب" 2/195، وأبن ناصر الدين في
"التوضيح" 2/331: "تاريخ الجزيرين"، وسماء الخليلي في "الإرشاد"
2/459: "تاريخ الحرايبيين".
وأطلق التسمية ابن عبد الهادي في "طبقات علماء الحديث" 2/482،
السيوطي في «طبقات الحفاظ»، فقال: «صاحب التاريخ».

5 - تاريخ الرقة: ذكره: السخاوي في «الإعلان بالتوقيت» (ص 26)。

6 - حديث الخزريين: ذكره: الألباني في «المشتبه من مخطوطات الظاهرة» (146)。

7 - الطبقات: ذكره: الخنيلي (594) والدهبي (1/511)، وأبي النديم في «الفهرس» (1/330)، وأبي العبد في «بغية الطلب» (1466 1478 1376 1379)، والكشني في «الرسالة المستطبة» (55) وغيرهم.

هذا ما استطعت أن أقف عليه من مؤلفات هذا الإمام، والله أعلم.

8 - تهمته بالتشييع:

قال ابن عساكر: «كان أبو عروبة غاليا في التشيع، شديد الميل على بني أمية»، نقل ذلك الذهبي في «السير» (4/511)، ثم تعقبه، فقال: «قلت: كل من أحب الشيخين فليس بغال، بل من تعرض لهما بشيء من تنصير، فإنه رافضي غال، فإن سببه من شرور الراحة، فإن كفر، فقد باء بالكفر، واستحق الخنيز، أبو عروبة فمن أين يجيئه الغلو، وهو صاحب حديث وحراني؟ بلى لعله ينال من المروانية، فيعذر».

وقال ابن عبد الهادي - بعد كلام ابن عساكر - : «قلت: في هذا الكلام نظر».

ما يزيدنا يقينا على صحة مذهب إليه الذهبي: أنه روى في هذا الجزء عدة حديث في فضائل عمر بن الخطاب، وعائشة رضي الله عنهما.

وفاته:

توفي هذا الإمام في سنة ثمان عشرة وثلاثمائة، وذلك بعد تمام السادسة والسبعين من عمره، فرحمه الله تعالى، رحمة واسعة.

مصادر الترجمه:

1 - الكامل في الضعفاء، لابن عدي، (138/16).
2 - الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليفي، (259/1).
3 - طبقات علماء الحديث، لابن عبدالنادي، (482/2).
4 - سير أعلام النبلاء، للذهبي، (410/4).
5 - معجم البلدان، للنحوبي، (272).
6 - توضيح المشتبة، لابن ناصر الدين الدمشقي، (321/2).
7 - ذكراء الحفاظ، للذهبي، (776/2).
8 - الأنساب، للسمعاني، (195/2).
9 - الإعلان بالتوبيخ، للسخاوي، (ص 141، 258).
10 - طبقات الحفاظ، للسيوطي، (ص 327).
التعريف بالكتاب

توثيق نسبة الكتاب للمصنف:

هذا الجزء ثابت النسبة للمصنف بلا شك، ويدل على ذلك مايلي:

أولاً: صحة السماعات الموجودة على النسخة، وهذه تراجم رجالها:

1- أبو أحمد الحاكم، محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري.
قال الذهبي: "الإمام، الخافط، العلامة، الثابت، محدث خراسان.
توفي سنة : 378 "السير : 16/200 ".

2- أبو سعد الكنجرودي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد
النيسابوري.
قال الذهبي: "الشيخ، الفقيه، الإمام، الأديب، النحوي، الطبيب.
مسند خراسان. توفي سنة : 453 "السير : 18/110 ".

3- أبو القاسم الشهباسي، زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد بن أحمد بن
مرزبان النيسابوري.
قال الذهبي: "الشيخ، العالم، المحدث، الفيدر، المعمر، مسند خراسان.
توفي سنة : 533 "السير : 20/9 ".

4- أبو برهون الهروي، عبد العزيز بن محمد بن أبي الفضل بن أحمد بن
صاعد، الساعدي، الخراساني، البزاز.
قال الذهبي: "الشيخ، الجليل، الصدوق، المعمر، مسند خراسان، حافظ
الدين". توفي سنة : 118 "السير : 22/111 ".

5- إبراهيم بن محمد بن الأزهر بن أحمد بن محمد، العراقي، الصريفي.
قال الذهبي: "الشيخ، الإمام، المحدث، الحافظ، الرحال... من علماء

175
الحديث» توفي سنة ٨٤١، السير ٢٣٨/٥٩ .
فهولاء العلماء كلهم ثقتهم، ما خلا الكلام المعروف في زاهر بن طاهر .
وقد روا بعضهم عن الآخر، فالإسناد متصلا، والنسبة ثابتة للمصنف.
ثانياً: روي الذهبي حديثا في ترجمة أبي عروبة في «السير» من نفس طريق.
هذه النسخة، وهو حديث رقم (٥٨)، وهذا يدلنا على صحة نسبة الجزء.
ثالثاً: أن الشيوخ الذين يروي عنهم في هذا الجزء هم شيوخه الذين حدث.
عنهم، ونص العلماء على سماعه منهم.
رابعاً: نسبة للمؤلف: سركين في «تاريخ التراث العربي» (١/١٧٦٥)،
والألباني في «المختصر من مخطوطة الظاهرية» (٤٤٦). والله أعلم.
وصف النسخة الخطية:
اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسخة خطية وحيدة من المكتبة الظاهرية
بدمشق.
تحت مجموع (٤٩)، وهو مجموع يضم عدة أجزاء، بسامع إبراهيم
الصريفيني.
شغله هذا الجزء (٤) ورقات، من الوجه الثاني من الورقة (٥٣) إلى الوجه
الأول من الورقة (٥٥).
ويهي بخط نسخ واضح، وعليها بعض السماوات في آخرها.
و موضوعها في كل وجه: من ٢٩ إلى ٣٠ سطرًا.
وفي كل سطر: من ١٠ كلمات إلى ١٣ كلمة.
منهج التحقيق:

1- نسخ الأصل، ثم مقابلة مانسج بالأصل لتجنب السقوط.
2- التسلسل في ترقيم الأحاديث والآثار.
3- تخريج الأحاديث وفق قواعد علم التخريج المنصوص عليها في علم المصطلح، مع التعليق عليها عند الحاجة.
4- وضعت مقدمة للكتاب اشتملت على:
   التعريف بالمنصنف: اسمه، ونسبه، وكتبه، مولده، نشأته، طلبه للعلم،
ثناء العلماء عليه، شيوخه، تلامذته، مصنفاته، اتهامه بالتشييع، وفاته.
التعريف بالكتاب: توثيق نسبة الجزء للمصنف، وصف النسخة الخطية،
منهج التحقيق.
5- وضعت بعض الفهرس للكتاب وهي:
   أ- فهرس أطراف الأحاديث والآثار.
   ب- فهرس المصادر والمراجع.
   ج- فهرس الموضوعات.
صورة الورقة الأولى من الجزء

178
النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا أبو روح : عبدالمعز بن محمد بن أبي الفضل البازار الهروي بها،
بقراءتين عليه في جمادي الأولى سنة عشر وستمائة، أنبا أبو القاسم زاهر بن
طاهر بن محمد الشحمي في ذي القعدة، سنة سبع وعشرين وخمسمائة,
قراءة عليه، ون أنا أسمع، أنبا أبو العز محمد بن عبد الرحمان بن محمد
الكنجروذي في جمادي الأولى، سنة إحدى وخمسين وأربع مائة، أنبا الحاكم
أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ، في سنة سبع وسبعين
ون ثلاثمئة.

1- إخبارنا أبو عروبة: الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود الحراني، بحران،
ثمنا المسبيب بن واضح، ثم عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عمر، عن
نافع، عن ابن عمر:

أنه طلق إمرأته وهي حائض، فأتى عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ،
فقال: إن عبد الله طلق إمرأته تطليقة وهي حائض، قال: ففرءه في راجعها
فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت، فإن شاء فليمسكها، وإن أراد أن يطلبه فلاقاً

1 - إسناده ضعيف، الحديث صحيح.

المسبيب بن واضح: ضعيف، كما تقدم.

أخرجه مالك 2/475، والبخاري 4/490، 4/495-4908-490-492، ومسلم
3/273، وما ماتهجى، وأبو داود 2/218، والنسائي 6/13، وابن ماجه
2/10، وأحمد 4/6-42، 4/6-22، والدارقطني 4/6-8-7-9،
وغيرهم، من طريق من نافع عن ابن عمر، به.

وله طريق كثيرة، انظر «نصب الراية» 3/271، و«التلخيص الخبير» 3/208،
و«الإرواء» 7/142، 4/124.

179
يغشيئها، فإنها العدة التي أمر الله عزوج بها).

2- أخبرنا أبو رويبة، ثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن محمد بن أبي حفص،
عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:
أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، فأتي عمر النبي ﷺ:
فأخبره، فقال النبي ﷺ: «مره فليسكنها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم
تطهر، فإن بدأ له أن أطلقها فليطلقها كما أمر الله عزوج، وإن بدأ له أن يمسكها
فليسكنها».

3- حدثنا المسيب، ثنا ابن المبارك، عن سفيان السويري، عن محمد بن
عبد الرحمن منصور، ثنا سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر,
قال: قيل للنبي ﷺ: «إنه ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال:
فليرجعها، فإذا طهرت فليطلقها»: طاهراً، أو حاملاً.

4- إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

المسيب بن واضح: ضعيف، كما تقدم.
أخرجه البخاري: 8375، ومسلم: 8264، وأبو داود: 8242، والنسائي
168/4 و161/6، وأحمد: 13130، والدارقطني: 843/6، وغيرهم، من طريق عن
سالم، عن ابن عمر، به.
وانظر ما تقدم برقم 1.

5- إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

المسيب بن واضح: ضعيف، كما تقدم.
أخرجه مسلم: 8404، وأبو داود: 817، والترمذي: 1761، والنسائي: 651،
وأحمد: 13276، والدارقطني: 848/6، والجهمي: 2/76، وأبي جعفر في
المتقي: 736/2 من طريق سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، به.
وانظر ما تقدم برقم 1-2.
4 - حدثنا المبيب، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رفاعة القرظي طلق امرأته، فبعث طلاقها، فتتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي - ﷺ - فقالت: إنها كانت عند رفاعة، فطلقها ثلاث تطليقات، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله رسول الله ﷺ، مائمه إلا مثل هذه الهديبة - لهدفة أخذتها من جنببها - قال: وأبو بكر جالس عند النبي ﷺ، وخالد بن السعيد بن العاص جالس بباب الحجرة، لم يودن له، فتفتق خاند بن ينادى أبي بكر: ألا تزر هذه عما تجزه به عند رسول الله ﷺ؟ قال: وما يزيد النبي ﷺ على التبسم، ثم قال لها: «الملك تزيدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسلته، ويدوق عسلتك».

5 - حدثنا المبيب، ثنا ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ - ﷺ - أنه قال للمرأة التي أبنتها: (1) طلاق زوجهها: «لا خليغين للأول حتى تذوقي عسلته، ويدوق عسلنك الآخر».

---

4 - إسناده ضيء، والحديث صحيح.

المبيب بن واضح: ضيء، كما تقدم.


5 - إسناده ضيء، والحديث صحيح.

المبيب بن واضح: ضيء، كما تقدم.

انظر ماتقدم رقم 19-2-3-4.

(1) أي خليغ.
6- حدثنا أحمد بن بكار، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت،
عن عروة، عن عائشة، قالت: قال النبي - صل الله عليه وسلم - "تصلي المستحضة
وإن قطر الدم على الخصير".

6- إسناده ضعيف.

أخره الدارقطني 2/132، وابن الأعرابي في "معجمه" 84/1 من طريق الأعمش،
عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، به.

وأخره ابن ماجه 1/205، وأحمد 2/437-440 من طريق أبي نعيم،
والدوراني في "شرح المعاني" 1/102، "مشكل الآثار" 7/56، والدارقطني
1/260، والبيهقي في "السنن" 1/344، "العرفة" 1/1379، من طرق، عن
الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، بأطلول ما هنا.

وعلة الحديث: الانقطاع بين حبيب وعروة، فإن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة،
فقد أسلم الدارقطني في "سننه" 1/53، عن حبيبي بن سعيد قوله: "أما إن سفيان الثوري
كان أعلم الناس بهذا - يعني بأحاديث حبيب - زعم أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من
عروة بن الزبير شينا".

وقال الترمذي في "الجامع" 1/134: "سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حبيب بي أبي
ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير".

و أسند البيهقي في "السنن" 1/345 عن علي بن بني المدني قال: "حبيب بن أبي ثابت لم
يسمع من عروة بن الزبير شينا".

وقال النسائي في "السنن" 1/404: "قال يحيى القطان: حديث حبيب عن عروة عن
عائشة لاشي".

وقال عباس البخاري في "التاريخ" 2/97 لابن معين: "حبيب ثقة، قال: نعم، إنه روى
حديثين - أظن يحيى بن مكرين - حديثي الحائض وإن قطر الدم على الخصير،
وحدث القبلة".

و أسند الدارقطني 1/213 من ابن معين قوله: حديثا حبيبي... ليس هما بشيء".

وقال البيهقي في "العرفة" 1/375: "وهذا الحديث ضعيف، ضعفه يحيى بن سعيد،
182
7- حدثنا المسيد، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة: "أن سبيعة توفى عنها زوجها، فولدت بعد وفاته بيسير، فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح.

8- حدثنا المسيد، ثنا ابن المبارك، عن بحري بن سعيد، أن سليمان بن يسار أخبره أن أبواسمة بن عبد الرحمن وابن عباس كانا عند أبي هريرة، فذكرى له التي نسقت بعد وفاة زوجها، فقال أبواسمة: إذا نسقت فقد حلت على بن المديني، وبحري بن معين، وقناة أبوداود: حدثنا الأعشى عن حبيب ضعيف.

وقد أعل الحديث أيضاً بالاختلاف في رفعه ووقفه، فقال الدارقطني: "111" بعد أن أرسل رواية علي بن هاشم إلى النبي: "تابعه وكعب، والحربي، وفروة بن عبيد، ومحمد بن ربيعة، وسعيد بن محمد بن الزراق، وابن مهر عن الأعشى، ورفعه، ووقفه حفص بن غياث، وأبو أسامة، وأسباط بن محمد، وهم أثبت.

وقال البيهقي في "المعرفة": "رواه حفص بن غياث عن الأعشى، ووقفه على عائشة، وأذكر أن يكون مرفوعاً، ووقفه أيضاً أسباط عن الأعشى". لكن الحديث من دون زيادة "إن فطر الدم على الحصير" صحيح، رواه معاذة: مالك (1/61)، وعبد البخاري (278)، ومسلم (751)، والرمذي (125)، والنسائي (757)، وابن ماجه (1261) من طرق عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، مبناها.

7- إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

6- المسيد بوضوح: ضعيف، كما تقدم.

أخبره مالك (2/596)، والبخاري (4/55)، والنسائي (6/501)، وابن ماجه (4/501)، وأحمد (4/47)، والطبراني في "الكبير" (92), البهذي (8/487), والبغوي في "شرح السنة" (9/302) من طريق هشام بن عروة به.

وأخبره ابن حبان (1/135)، والطبراني في "الكبير" (1/100), من طريق أبي معاوية الصزرير عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمرو، عن المسور به.

8- إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

183

9 - حدثنا المسبح، ثنا ابن مبارك، عن يونس بن أبي إسحاق، ثنا عامر، حدثني فاطمة بنت قيس - أخت الضحاك بن قيس - قالت: طلقها زوجها ثلاثة، فأنس النفي - ﷺ -، فأمرها، فانقلت، فنزلت على عمر بن أم مكتوم - عمها و هو ابن عمها.

- المسند بن قال: ضعيف، كما تقدم.

9 - إسناده ضعيف، الحديث صحيح.

- المسند بن قال: ضعيف، كما تقدم - و عامر هو الشعبي.
- أخرجه الطبراني في "الكبير" 245 من طريق موسى بن أبي النصبهي، ثنا ابن البكر، بهذا الإسناد، ولم يذكر قول عمر.
- وأخرجه مسلم 789-790، وأبو داود 2491، والترمذي 901، والنسيابي 118، والثلاثي 6/455، وأبي داود 2491، وابن ماجه 2490، والدارمي 87، وابن أبي شيبة 4/101، وإسحاق في "مسند" 5/267، والطحاوي في "شرح المعاني" 33/96، وابن حبان 100/37، والدارقطني 4/261، والطبراني في "الكبير" 327-328، ومسلم 789-786 من طريق، عن الشعبي، بالإتفاق متقاربة، وبعضهم يذكر قول عمر، وبعضهم لا يذكرون.

والله حديث طرق كثيرة، انظرها في "الإرواء" 6/210-211، ويزاد عليه.

1 - البهي: عبدالله مولى مصعب بن الزبير.
قال عمر ابن الخطاب: لا نندع كتاب ربي - عزوجل - ونصدق بأمرها.

10 - حدثنا المسبب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيسى، أخبرني الزهري، عن
عروة، عن عائشة، عن النبي - ﷺ - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واللهم الآخر أن تخدع على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج».

11 - حدثنا المسبب، ثنا ابن المبارك، عن ابن عيسى، عن الزهري، عن عروة
عن عائشة، عن النبي - ﷺ - مثله.

أخرجه مسلم (370)، وأحمد (6/241)، وابن أبي عاصم في «الأحاديث والمشاني»
(4/813)، والدارقطني (4/22).

2 - عبيد الله بن عباس.

أخرجه أحمد (6/412)، وابن أبي عاصم (3/82)، والطبراني في «الكبير»
(3/265).

3 - تيم مولى فاطمة بنت قيس.

أخرجه السناسي (6/466)، وأحمد (6/541)، وإسحاق (5/276).

4 - عبد اللطيف بن عبد الله بن أبي عمر بن حفص.

أخرجه الطحاوي في «شرح المعاصر» (3/165).

10 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- المسبب بن واضح، ضعيف، كما تقدم.

أخرجه مسلم (371)، والنسائي (6/495)، وأبي ماجه (5/85)، والدارمي
(2/89)، وأحمد (6/373)، وابن الجاردي في «المتنقي» (4/274)، والطحاوي في «شرح
المعاني» (3/75)، والبيهقي (4/68) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

11 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- المسبب بن واضح، ضعيف، كما تقدم.

انظر رقم (10-12)
12 - حدثنا المسبح، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبد، عن حفصة (1)، أو عائشة، أوهما جميعاً: أن النبي - ﷺ- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخدع على ميت فوق ثلاث إلا على زوج".

13 - حدثنا المسبح، ثنا ابن المبارك، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، ﷺ.

(1) في الأصل صفية، والصواب ما أثبت من مصادر التخريج.

12 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- المسبح بن واضح: ضعيف، كما تقدم.
- صفية، هي زوج عبد الله بن عمر: "ثقة" التقريب.

أخرجه مالك 2/598، ومسلم 1/371، وأحمد 2/184، الثخواري في "شرح المعالم" 3/86، وابن حبان 1/138، والبيهقي 7/438 من طريق، عن نافع بهذا الإسناد.


والحديث له طريق عن بعض أزواج النبي ﷺ وغيرهن: كأم حبيبة، وزينب بنت حبش، وأم سلمة، وأم عبلة، وأسماء بنت عميس. انظرها في "الإرواء" 7/193 -195.

13 - إسناده ضعيف، وهو شاذ.

- المسبح بن واضح: ضعيف، تقدم.
- وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
- أبو معشر: هو زيد بن كليب: "ثقة" التقرب.


182
عن الأسود بن يزيد: أنه سأل عائشة زوج النبي -ص- عن زوج بريدة،

فقالت: كان حرا.

182


من طريق إبراهيم التخعي عن الأسود بن يزيد.

لكن البخاري جعل قوله: "كان حرا" من كلام الأسود، وليس من كلام عائشة، ثم قال عقبه: "قول الأسود مقطع، وقول ابن عباس: "أباهه عبد" أصح.

وقال ابن حجر في "الฟتح" 9/ 407: "قال إبراهيم بن أبي طالب: أخذ حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم، فيما أخرجه البهتري- عن عثمان بن ع isEnabled الله- في "شرح المعاني".

وقال الإمام أحمد: إذا صبح أنه كان حرا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره، فليس بذلك، وصح عن ابن عباس وغيره: أنه كان عبرا عن عثمان أمينة المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئاً وعملوا به فهو أصح شيء، وإذا عتنت الأمة تحت الحر فقدها المنفج على صحته لا يفسخ بأمر "مختلف فيه".

وأحد البهتري: 77/ 234 عن عثمان الدرامي قوله: "سمعت عليا - يعني ابن المدني - يقول لنا: أيهما ترون أثيث، عروة أو إبراهيم، عن الأسود، ثم قال علي: "أهل الحجاز أثيث".

قال البهتري: "يريد علي: روایة عروة وأمثاله من أهل الحجاز أصح من روایة أهل الكوفة".

وقد خالف الأسود جماعة، فذكرنا أنه كان عبداً منهم:

1 - عروة بن الزبير عن عائشة.

أخرجه مسلم 1276، وأبو داود 1073، والترمذي 424، والناسايي 877، وابن الجاردي في "المتفرق" 424، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 242، ومحمد الآثار 17/ 219، وابن حبان 105/ 193، والبهتري 77/ 221 من طرق عن هشام بن عروة، وشعبة.

2 - القاسم بن محمد عن عائشة.

أخرجه مسلم 1276، وأبو داود 1074، والناسايي 877، والدارمي 12/ 219، وأحمد 188/ 101، والبهتري
وأخبره البخاري (825)، ومسلم (826)، والنسائي (827)، وابن حبان (828)، والبيهقي (829)، والطابري (830)، والسراج (831)، وأحمد (832)، ومن طريق ابن حبان (833)، والبيهقي (834)، ومن طريق شعبة عن عبد الرحمن عن بلفظ: "وكان زوجها حرا" قال شعبة: "ثم سألته - أي عبد الرحمن - عن زوجها، فقال: مأذري.

وعند ابن حبان: قال عبد الرحمن: "وكان زوجها حرا" من غير شك.

والطريقة الأولى أصح، فإنها من رواية تقتين على القاسم، وهما: هشام، و obsługi بن حرب.

ولم يشك عبد الرحمن في هذه الرواية.

وكذلك هي موافقة لرواية عروة، كما أن لها شاهدة من حديث ابن عباس، وجمهور المحدثين.

على أن رواية "كان عبدا" هي الصحيح، كالقاسم أحمد، وإبن المندى، والبخاري، والدارقطني، وإبن حبان، والبيهقي، وعبدالله الإشبيلي، والنروي، وإبن حجر، وغيرهم.

قال ابن حجر في "الفتح" (936): "وعلى تقدير أن يكون موصولا، فيرجح رواية من قال "كان عبدا" بالكرة، وأيضا قال: "المأذر" أعرف بحديثه، فإن القاسم ابن أخي عائشة، وعروة ابن أخته، وتأبعهما غيرهما، فروايهما أولى من رواية الأسود، فإنهم أعادا بعائشة، وأعلم بحديثها.

-- عمرة عن عائشة.

أخبره البيهقي (837) عن طريق عثمان بن مقسم، عن بحبي بن سعيد، عن عمرة به.

وسنه ضعيف.

عثمان بن مقسم النبي: قال فيه الذهبي في "الميزان" (838): "أحمد الأئمة الأعلام، على ضعف في حديثه.

ولحديث عروة المتقدم شاهد من حديث ابن عباس:

أخرجه البخاري (839)، وابن جرير (840)، والترمذي (841)، والنسائي (842)، والطبراني في "المتنقي" (843)، والطحاوي في "شرح المعاني" (844)، وفي "مشكل الآثار"، وإبن جرير (845)، والمختصر في "الكبيرة" (846)، والطبراني في "الكبيرة" (847).

188
4 - حديثنا المسبب، ثنا ابن المبارك، ث(1) حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن امرأة أتت النبي - رضي الله عنه - فقالت: أبني هذا كان ينبي له وعاء، وحجري له حواء، ونذبته له سقاها، فزعف أبوه أنه ينتزعه مني!".
قال: "أنت أحق، ما لم تنكحي".

5 - حديثنا المسبب، ثنا ابن المبارك، ثنا زيد بن سعد، عن هلال بن أسامة، أن أبا ميمونة - سلمي، مولى من أهل المدينة - رجل صدق، حدثنا قال: بينا أنا جالس عند أبي هريرة، إذ جاءته امرأة فارسية، ومعهما ابن لها، فادعىها وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة - ثم راطته بالفارسية - زوجي يريد أن يذهب بابني مني، قال: تساهما عليه، وراطنا بذلك - ففجاء زوجها،...

(1) في الأصل: "وه" وهو تعريف واضح، فإن ابن المبارك لم يذكر عمرو بن شعيب، ولكن يروي عن حديث.

14 - إسناده ضعيف، والحديث حسن.

المسبب بن واضح: ضعيف، كما تقدم.

أخيره أبو داود (726)، وأحمد (2/182)، والدارقطني (3/205)، والحاكم.
(2/200/4)، وبن البيهقلي (168/4) من طريق عمرو بن شعيب به.

وحديث بن النسائي الترمذي: قال عنه ابن حجر: "صدوق، يخطيء?، "التقريب". لكيه.

توعظ من الأوزاعي، ابن جريج، عند الحاكم، وصحيح الحاكم، ووافقه الذهب.

15 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

المسبب بن واضح: ضعيف، وقد تقدم.

أخيره أبو داود (727)، والترمذي (1357)، والنسائي (6/285)، وابن ماجه (2/351/1)، والدارمي (2/160)، وأحمد (2/346/1)، والحميدي في "مصنعلا" (3/1083)، وسعيد بن منصور (3/277/1)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (97/8)، والحاكم.
قال: فمن يحافي في ولدي؟ قال أبوهريرة: اللهم إنني لأقول هذا، إنني سمعت أمراً جاءت إلى النبي -ص- وأنا عهده قاعد، فقالت: فداؤك أبي يارسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقايني من بتر أبي عببة، وقد نفعني، قال: "استهما عليه" فقال زوجها: من يحافي في ولدي يارسول الله؟ وقال: "ياقلاه هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت".

16 - حدثنا المسبب، حديثي ابن عبيدة، عن زياد بن سعد، عن هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، وليس بأبيه - عن أبي هريرة، أنه أتي في غلام ين أبيه، فقال: شهدت النبي -ص- أتي في غلام ين أبيه، وقال: "ياقلاه هذا أبوك، وهذه أمك، فأختر أيهما شئت".

17 - حدثنا المسبب، ثنا ابن المبارك، عن الحجاج بن أرطاة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي -ص- قال: "لا إنكا، إلا بولى، والسلطانولي من لاولي له".

8/497، والبيهقي 8/3 من طريق زياد بن سعد عن هلال بن أسامة به.

وأنه جاء ابن أبي شيبة 5/237، والطحاوي في «مشكل الآثار» 8/99، والبيهقي 8/31، من طريق وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة به.

16 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

المسبب بن واضح: ضعيف، كما قدم.

انظر ما تقدم رقم 15.

17 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

المسبب بن واضح: ضعيف، كما قدم.

والحجاج بن أرطاة: صدوق، كثير الخطأ والتدليس، «التقريب».
18 - حدثنا المسبب بن واضح، قال: قال حجاج عن عكرمة، عن عباس، عن النبي، وَدُوِّنَتْ نُوحَةً.
ثم إنه لم يسمع من الزهري.
أخبره ابن ماجه 880/774، وأحمد 2/260، وابن أبي شيبة 6/130، وأبو يعلى 6/71، وأبو يعلى 76/429-432، والطحاوي في شرح المعاني 5/337، البهذقي 7/16/201، سادة عن طريق الحجاج بن أرطاة.
وقد نبى الحجاج عليه، كما سأني برقم 16.
18 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.
- النسب بن واضح: ضعيف.
- الحجاج بن أرطاة: صدوق، كثير الخطأ والتدليس، التقرب، ثم إنه لم يسمع من عكرمة.
- الموسيلي: لاين أبي حاتم 474، ومصباح الزجاجة للبوصيري 1/731.
أخبره ابن ماجه 880/774، وأحمد 1/250، والبخاري في التاريخ الكبير 2/271، وأبو يعلى 76/429، والطبراني في الأوسط 5/207-208، وابن عدي في الكامل 3/139، والبهذقي 7/239، من طريق الحجاج عن عكرمة.
وأخبره الطبراني في الكبیر 11/142 من طريق حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس.
وأخبره الطبراني في الكبیر 12/24 من الأوسط 5/21 من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ثم بشر بن المفضل، عبد الرحمن بن مهدي، وعبيد الله بن داود، ثلاثهم عن سنفان، عن عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مرفوعا.
وقال النحاس: لم يرو هذا الحديث مسندا عن سنفان، إلا ابن داود، وبشر، وابن مهدي.
تفرد به القواريري، والقاري: ثقة، ثبت، التقرب.
وقال البهذقي: تفرد به القواريري مرفوعا، وهو ثقة، إلا أن المشهور بهذا الإسناد موقف على ابن عباس.
وقال الهيثمي في المجامع 4/286: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال..."
الصحيح.

وقال ابن حجر في "الفتح" ٩/٦١٠: "إسناده حسن.

ورواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/٧، ومن طريقه البهضمي ٧/٤٣٢، وابن أبي شيبة ١٣٧، من طريق "المسند" ٢٨/٧، ومن طريقه البهضمي ٧/١٢، ومن طريق مسلم بن خالد عن ابن خثيم به مرفوعا. 

وسلسل بن خالد: "فقهه، صدوقة، كثير الأهمام، "التقريب".

وأخرجه الشافعي ٢٠/١، ومن طريقه البهضمي ٧/٦، من طريق ابن جربج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ماجاهد عن ابن عباس مرفوعا.

وأخرجه الدارقطني: "صدوقاً، والبهضمي ٧/٢٤١ من طريق علي بن الفضل عن ابن خثيم به مرفوعا.

قال الدارقطني: "رفعه عدي، ولم يرفعه غيره.

وقال البهضمي: "رواه عدي بن الفضل، وهو ضعيف، والصحيح مرفوع.

وأخرجه سعيد بن منصور ٩٥/٣، ومن طريقه البهضمي ٧/٦، عن إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الامام عن ابن خثيم به مرفوعا.

وأخرجه ابن عياش: "صدوقاً، في روايته عن عبيد بن هريرة - أهل الشام - ومخلط في غيرهم، وشبيهه هناك - واسطى!

وجعفر بن الحارث: "صدوقاً، كثير الخطأ، "التقريب".

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" ١٨٧/٣ من طريق أبي عقوق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا.

فألفه الطهيمي في "المجمع" ٤/٢٨٥: "وفيه أبو يعقوب غير مسمى، فإن كان التوأم فقد ولته ابن حبان، ووضعه ابن معين، وإن كان غيره فألحقه، وبقية رجاء للاقتصاد.

والتوأم: "عبد الله بن يحيى الثقاقي، قال عنه ابن حجر في "التقريب": "ضعف".

وأخرجه الطبراني في "الكبري" ١١/٥٥، وفي "الأوسط" ١٨٧/٤.

١٩٢
19 - حداثنا المسبب، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة بن عاشرة، أن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: "أيها امرأة أنتكحت، بغير إذن وليها، فنكاها باطل، ثلاث مرات - فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من بيتها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.

بدر عن النهاس بن فهم، عن غطاء عن ابن عباس، مرفوعا.
فالهشمي في "المجتمع" 268 / 228: وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك.
والنهاس بن فهم: "ضعيف"، "التقريب".
وقال أبو حاتم في "العمل" 416/ 416: "هذا حديث باطل".

19 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.
المسبب بن واضح: "ضعف"، وقد تقدم.
وابن جريج: "مدرس"، وقد عنون.


وقال الترمذي: "وقد تكلم بعض أصحاب الحديث، قال ابن جريج: "ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره. فضعفنا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن ابن معين أنه..."
قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، وسماع إسماعيل عن ابن جريج، ليس بذلك، وإنما صلح كتبه على كتب عبدالمجيد بن عبد العزيز بن أبي رواج، اسماع.

وقال ابن معين في «التاريخ»: 3/786: "سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذلك.

وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة، غير ابن علية.

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 1/488: "سمعت أبي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى، وذكرت حكاية ابن علية فقال: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه، ومن حدث عنهم، ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانا، فلو كان محفوظا عليه، لكان هذا في كتبه وراجعاته.

وقال الحاكم: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماح الرواة بعضهم من بعض، فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسُئله ابن جريج عنه، وقوله: إنما سألت الزهري فلم يعرف. فقد بني السهقة الحافظ بعد أن حدث به، وقد علله غير واحد من حفاظ الحديث.

وقال ابن حجر في "التلخيص" 3/157: "وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد الباسط والحاكم وغيرهم الحكاية، وأجابوا عنها على تقدير الصحة أنه لا يلزم من نسبان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه.

ولم يفرد سليمان بالحديث، فقد تونعه، تابعه كل من:

1- الخجاج بن أرطاة.

تقدم تخريجه برقم "17".

2- معيج بن ربيعة.

أخرج أبو داوود 842، وأحمد 670/366، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/37.

قال أبو داوود: "جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه".

وفيه - أيضا - ابن لهيعة، وهو مختلط.

3- عبد الله بن أبي جعفر.

أخرج الطحاوي في "شرح المعاني" 3/37.

وفيه ابن لهيعة أيضا.

194
4 - أبوب بن موسى القرشي،
أخره ابن عدي في «الكامل» ١٦١٥، والراوي عنه عبد الله بن فروخ الحربي.
وثقهذه، وابن حبان، وقال: «رما خالف»، وقال البخاري: «تعرف منه وتذكر».
وقال ابن حجر: «صدوقي يغلط».

«تهذيب الكمال» ٝ١٥٨٢٤ و«التقريب».

5 - عثمان بن عبدالرحمن الوثقائي،
أخره الطبراني في «الأوسط» ٩٢٩١.
قال الهيثمي في «المجتمع» ٤٨٦: «وفيه عثمان بن عبدالرحمن الوثقائي متروك».
وانتظر «التمران» ٣٣٤.

6 - محمد بن أبي قيس،
أخره الخطيب في «الموضح» ٢٤٧، ومحمد هذا هو: محمد بن سعيد المصلوب،
كما قاله الخطيب، وهو معروف بكذبه. وتتابع الزهري: هشام بن عروة، رواه عنه:

١ - زمعة بن صالح: رواه أبو يعلى ٤٦٨١، وزمعة: ضعيف، «التقريب».

٢ - مندل بن علي: رواه أبو يعلى ٤٧٤٩، ومندل: ضعيف، «التقريب».

٣ - محمد بن سنان الرهاوي،
رواه الدارقطني ٣٣٧، وزيد والراوي عنه محمد ضعيف.

انظر «نصب الراية» ١٨٧، و«التقريب».

٤ - ابن جريج،
رواهم ابن عدي في «الكامل» ٣٧٦٤، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» ١/٢٦٢.
فيه مطرف بن مازن، كذبه ابن معين.

٥ - عمرو بن هاشم الجنبلي.
رواهم أبو نعيم في «أخبار أصبهان» ٢/٣٩.

١٩٥
الجنبية، لين.

6 - الحسن بن عثمان.

رواه ابن عدي في «الكامل» 2/770.

وحسن هذا: كذاب.

7 - جعفر بن برقان.

رواه الطبراني في «الأوسط» 2352.

وفيه علي بن جميل الرقي، كذبه ابن حبان.


وتابعه ثابت بن قيس عن عروة.

آخره ابن عدي في «الكامل» 3/889.

وفيه أبو الوليد خالد بن يزيد العدو، وهو راه.

اليسان 4/429.

قال ابن عدي: وهذا الحديث عن عروة بن الزبير، يحدثه عنه: الزهري، وهشام بن عروة، وثابت بن قيس - هذا - ثلاثهم، ولا أعلم برويه عنه غير خالد بن يزيد هذا، ولعل البلاء فيه من أبي الغسالة، لابن خالد، وخلالد بن يزيد غير هذا من الحديث، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه. وتابع عروة أيضاً.

1 - القاسم بن محمد.

آخره ابن عدي في «الكامل» 4/483. وفيه جبارة بن مغمس، ومندل، وليث ابن أبي سليم، وهم ضعفاء.

2 - عبد الله بن شداد بن الهاد.

آخره ابن عدي في «الكامل» 2/459، وثام في «الفوائد» 2/42-42، وثام.

فيه بكير بن عبد الله بن الشرود الصنعاني، كذبه ابن معين، ضعفه غيره.

اليسان 2/52.
20 - حدثنا المسبّب، ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن أبي اسحاق، عن أبي بكر.

بردة، قال النبي ﷺ: "لا إنكاح إلا بولي، أو قال: باذن ولي".

20 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.
المسبّب بن واضح: ضعيف، كما تقدم.
وفيّ عنهّ أبي إسحاق السبيعي.
وكذبه على الثوري: وصلى، وإرسالاً:
ورواه عبد الله بن وهب، عند ثامم في الفوائد 567-ترتيبه، وبشرين منصور عند البزار 78/101، واين الجزارود 4/70، والطحاوي في شرح المعاني 8/39، وتمام في الفوائد 757، وجعفر بن عون، عند البزار 8/111، ثلاثة منهم عن سفيان، عن أبي إسحاق.

ورواه مؤمن بن إسماعيل موصولا، عند الروياني 11/303، ومؤمن: "صدوق، مه، الحفظ", "التقريب".
ورواه النعمان بن عبد السلام، عند ابن عدي في الكامل 1/45، والحاكمة 111/2، وثامم في الفوائد 58-ترتيبه، عن شعبة، وسفيان، عن أبي إسحاق، به موصولاً.
قال الحاكم: "قد جمع النعمان بن عبد السلام فيثورة، وشبّه في إسناد هذا الحديث، ووصله عنهما، والنعمان: ثقة، مأمون".

 وقال البيهقي: "اتفرد به سليمان بن داوود الشاذكوني عن النعمان بن عبد السلام".
وقال الدارقطني في "العمل" 2/76: "واختلف عن الشوقي، فرواه النعمان بن عبدالسلام، ويشتر منصور، وجعفر بن عون، ومؤمن بن إسحاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر، عن أبي موسى، وأرسله أصحاب الشوقي، عن الثوري، منهم: أبو بهم، وغيره".
وقال الحناشي في "الإرشاد" 3/871: "لم يسمى عن شعبة إلا مالك"، يعني ابن سليمان.
- ويزيد بن زريع، والنعمان بن عبد السلام، ومؤمن بن إسحاق، جماعة بين شعبة، وسفيان.

197
وأنشد، فأما الباقيون من كبار أصحاب سفيان وشعبة رووا عنهما عن أبي بردء عن النبي ﷺ مرسلاً.
والروي الأول: أي المسيلة - عن سفيان، كما يأتي من كلام الترمذي، وغيره. وقد توبيع سفيان على وراءه المسيلة، تابعه:
1 - شعبة.
قال البيهقي: "المحفوظ عن شعبة مرسلاً".
2 - سلام بن سليم الحنفي أبو الأحوص.
عند ابن أبي شيبة 4/131، مرسلاً.
رواية زيد بن زريع عند البزار 8/11، والدارقطني 3/220، ومالك بن سليمان عند الخطيب في "التاريخ" 2/121، كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردء عن أبي موسي.
ويزيد ثقة، ومالك بن سليمان ضعفه الدارقطني، والعقيلية، والساجي، وغيرهم.
"النسان 5/4".
وقد خلف الثوري وشعبة جماعة من أصحاب أبي إسحاق، فرواه عنه موصولاً:
1 - إسرائيل بن يونس.
وإسرائيل ثقة ثابت، وهو من أثر الناس في حدث أبي إسحاق، وقد روى الدارقطني بسنده 3/220 عن أبي موسي قال: "كان عبد الرحمان بن مهدي."

١٩٨
يشت حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقول: "إذا فاتني من حديث سفيان مافاتني اتكالاً مني على حديث إسرائيل".

وروى بسند أبي نعيم م:`220 عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: "كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد - وقدمه على شعبة وسفيان في أبي إسحاق".

روى الحاكم `2/170 عن علي بن المديني قوله: "حديث إسرائيل صحيح في الانتكاء وإلا بولبي".

وقال الدارقطني في "العلل" 7/211: "إسرائيل من الحفاظ عن أبي إسحاق. ويشبه أن يكون القول قوله: "أن أبي إسحاق كان رما أرسله، فإذا سئل عنه وصله".

2- أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليمكي.

أخبره الترمذي 1/11، وابن ماجه 1/1881، والطبراني 2/435، وسعيد بن منصور 527، والروياني 1/335، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/9، والحاكم 2/171، والبيهقي 7/170.

قال الدارقطني في "العلل" 7/209: "وقال معلول بن منصور عن أبي عوانة، لم أسمعه من أبي إسحاق، حدث به إسرائيل عنه".

وقال ابن حجر في "التقريب" 2/670-671: "لم يسمعه أبو عوانة من أبي إسحاق، قال محمد بن إسحاق الشاذلي: ثنا معلول بن منصور، ثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق، ثهم قال: لا أدلل له ذلك، إلى وبينه إسرائيل".

هذه الرواية أخرجها الطحاوي في "شرح المعاني" 3/9.

3- يحيى بن الباقر.

أخبره البزار 8/13، والطحاوي في "شرح المعاني" 23/9، والطبراني في "الأوسط" 55/6، والبيهقي 7/108.

وقام بالبرع قال عنه ابن حجر في "التقريب": "صودق، تغير لما كبيرة، وأدخل عليه ابنه ماليس من حديثه، فحدث به".

4- عبد الحليم بن الحسن الهلال.

أخبره البزار 5/14، وابن عدي في "الكامل" 5/1908.

199
وعبدالحميد: 'صدوق، يخطئه' 'التقرب'.

5 - شريك بن عبد الله القاضي.


وشريك: 'صدوق، يخطئه' 'التقرب'.

6 - زهير بن معاوية.


وزهير بن معاوية بن حديث أبو خيشمة: تثبت، إلا سمعه عن أبي إسحاق بآخره 'التقرب'.

وقد انتفرد به عمرون بن عثمان الرقتي عن زهير، وهو: 'ضعيف، وكان قد عمى' 'التقرب'.

وقال ابن عدي: 'متروك الحديث' 'الكامل' 5/1790.

7 - يونس بن أبي إسحاق.

أخرج عثمان بن عفان 1111، والبيزاز 8/114، والحاكم 2/171، والبيهتي 7/17.

ويونس: 'صدوق، يهم قليلا' 'التقرب'.

وقال الدارقطني في 'المنينق' 7/210: 'وأختصف عن يونس بن أبي إسحاق، فقال: عيسى بن يونس، وزيد بن الحبص عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردء، عن أبيه. وقال: أبو عبيداء الخادم عن يونس عن أبي بردء، لم يذكر فيه أبا إسحاق'.


ونقل الحاكم قول قيبضة بن عقبة أنه قال: 'جاجي علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث، فحثه عليه، فقال علي بن المديني: قد استرخنا من خلاف أبي إسحاق'.

ثم قال الحاكم: 'نست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سمعه من أبي بردء مع أبيه صحيح، ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث'.

200
وقد تابع يونس على روايته عن أبي بردعة عن أبيه: عثمان بن عاصم الثاقب، أبو حسين.

أخرج الحاكم في 2/271 من طريق أبي بكر بن عباس عن أبي حسين.

وأبو ياكين: "ثقة، عادت إلى أن نذكر ساء حفظه وكتبنا صحيح، التقريب".

وقال الترمذي في "النساء" 2/165 عن حديث الباب - بعد أن سافر بعض طرقه -:

"وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردعة عن أبي موسى، ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردعة عن أبي موسى عن النبي ﷺ عندني أصح لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فرواية

هؤلاء - عندني - أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمعهما هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد، وما يدل على ذلك: ما حدثنا محمود بن غيلان، أنا بدران أبودواد، أنا أنا شعبة قلق، سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعته أبا بردعة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تناكح إلا بوليا!" فقال: نعم، ندد هذا الحديث على سماع شعبة والثوري هذا الحديث.

وفي وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق، سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت

عبد الرحمن بن مهدي يقول: مافاتي الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما

انتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به آنام".

وفي الباب عن ابن عمر، ابن عباس، وأبي هريرة، وعلي، وجابر، وعبد الله بن عمر،

وأبي إسحاق، وأنس، والبراء بن عازب، وسمرة بن جندب، وأبي مسعود، وعمرو بن

حصن، وعبدة بن الصامت، وأبي موسى.

انظر "نصب الراية" 33/183، و"التلخيص الحصي" 56/162، و"الزواية" 2/326، و"التحقيق الجليل" لفلم الشهيد.
21 - حدثنا المسبّب، ثنا ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال النبي - ﷺ -: "أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منها، ومن باع بيعا من رجلين فهي للأول منها".

وقد رواه عن قتادة جماعة منهم:

1 - هشام الدستوائي.

2 - همام.

3 - سعيد بن بشير الدمشقي.

4 - شعبة بن الحجاج.

5 - سلام بن أبي مطيع.

و في عبدالرحمن بن عمرو بن جيلة الباهلي، كذبه أبو حاتم، والدارقطني.

202
وقال أبو القاسم البغوي: «ضعف الحديث جداً».

اللسان: ٤٨٨.

و nível: «كان سلام هذا في حديثه عن فتاحة ضعف، قاله ابن حجر في التقريب».

٦ - سعيد بن أبي عروبة.


وقال البيهقي: بعد أن أسندهما من طريق هشام: «هكذا رواية الجماعة، وهو الممحوظ».

وقال: «الصحح رواية من رواة عن سمرة بن جندب».

وقال أيضًا في المعرفة: ٥/٢٦٣: «والأصحح رواية همام، وهشام، وحماد بن سلمة، وغيرهم، عن فتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب يه».


وتابع الحسن على روايته عن سمرة: سليمان بن سمرة بن جندب.

أخرجه الطبراني في الكبيرة: ٧/٦٨. من طريق مروان بن جعفر السمرتي ثنا محمد بن إبراهيم بن حبيب ثنا جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب بن سليمان عن أبيه عن جده.

وستاده مسلسل بالضعفاء:

- مروان بن جعفر: متكلف فيه.

اللسان: ٢٤/١٨.

- محمد بن إبراهيم: قال عنه ابن حبان: «لا يعتبر بما تقدم به من الإسناد».

الثقاف: ٥/٥٨، واللسان: ٥/٢٣٤.

- جعفر بن سعد: قال عنه ابن حجر في التقريب: «ليس بالقوي».

وانظر: الميران: ٢/١٣٥.

٢٠٣
وحبيب بن سليمان ووالده: مجهولان.

الميزان: ٣٥/١.

وقد وقع الاختلاف من سعيد بن أبي عروبة في إسناد هذا الحديث: فمرة رواه بالشك، فقال: "عن قتادة عن الحسن عن عقبة أو سمرة".

رواه عنه جعفر بن محمد بن أحمد (٦/٨)، وزيد بن هارون عند الدرامي (٢/٦)، وخالد بن الخالب عند ابن ماجه (٤١٩) مختصرا، وأبو عاصم عند البيهقي (٧/٣٤١) كلاهما عن سعيد به.

ورواه مرة من غير شك عن عقبة بن عامر:

رواه عنه إسماعيل بن إبراهيم بن علي بن الدحفر في "المتن" (٢/١٢٢)، وابن أبي شيبة (٣٨٠) مختصرا، ومن طريقه الطبراني في "الكبر" (٧/١٧، البهقي (٧/٤٠، والبيهقي (٨/٧)، وأبو بكر الزكي عن الطبراني في "الكبر" (٧/٥٥، والبيهقي (٧/٤٠، ولا يزال عن سعيد به.

وتابع قتادة على رواية هذين:

- أبا بن العطار.

أخرجه أحمد (٤/٤٩)، والبيهقي (٧/١٣٢) كلاهما.

أبا بن بزيد العطار: "ثقة"، "التقريب".

- وتابعه أيضاً شعبة.

أخرجه الطبراني في "الكبر" (١٧/٧٦٦).

ومن إبراهيم بن المختار: قال البخاري: "فيه نظر".

وقال ابن حبان: "يتبني حديثه من رواية ابن حميد عنه".

وهذا الحديث من رواية ابن حميد عنه!

وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق، ضعيف الحفظ".

"الثقة": (٦/٢٥، و"تهذيب الكمال": (١٩٦/١)

وفي محمد بن حميد الر자: قال ابن حجر: "الحافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه"، "التقريب".

قال البيهقي في "السنن" (٧/٤١): "هذا الاختلاف وقع من ابن أبي عروبة في إسناد هذا

٢٠٤
26 - حدثنا النسيب بن أبي المبارك، عن يونس بن أبي اسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي ﷺ: "يُؤمِّر بالصلاة في نفسها فإن سكت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره".

الحديث ... والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب.

وقال في المعرفة (٥/٢٤٣): "والصحيح رواية همام، وهشام، وحماد سلمة، وغيرهم عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب".

وفي جميع متعلقه من الطرق عن عتابة الحسن، وهو مفسد كما تقدم ولم يصرح بالتحدث.

لكن ابن حجر نقل تصحيح الحديث عن أبي زرعة، وأبي حامد، كما في التلميذ.

ثم قال: "و صحته متوقدة على أبوت سماح الحسن من سمرة، فإن رجاله ثقات".

وتعقبه الألباني في "الأرواح" (٦/٢٥) فقال: "بل صحته متوقدة على تصريح الحسن بالحديث فإنه كان يدلس، كما ذكره الحافظ نفسه في ترجمته من التأليف فلا يكملي والجاهزة هذه نبوت سماح من سمرة في الجملة، بل لابد من نبوت خصوص سماحة في هذا الحديث، كما هو واضح".

(١) في الأسفل عن وهو خطأ، والصواب ما أتيت من المصادر الأخرى.

27 - إسناده ضعيف والحديث صحيح.

المسبب بن واضح: ضعيف، كما تقدم.

أخبره الدارمي (٢/٦٦)، وأحمد (٤/٣٩٤)، والبزار (٨٨/٦٦)، وأبو عبيد (٨٣/١٣١)، ومن طريقه: ابن حسان (٩/٣٩٦)، والرئيسي (١٨/٥٣٠)، والدارقطني (٣/٢٤٢)، والحاكم (٢/١٦٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

والبهيبي (٧/١٦٠) من طريق عبد بن أبي إسحاق به.

وبناب قبرى أبوه:

أخبره أحمد (٤/٤٠٨)، والبزار (٤/١١٧)، والدارقطني (٢/٣٥٢) من طريق أبي إسحاق، عن أبي بردة به.

ورجاله في الجمع: "رجال أحمد رجال الصحيح".

وأخبره في أبي بشرية (٤/٢٨٠) من طريق سلام عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا.

وفي الباب عن أبي هريرة: أنظر "الأرواح" (٦/٢٨٢)، والزينبي (٢/٣٣٢) و"الروض اليساري" (٢/٤٢٦).

٢٠٥
23 - حدثنا عبادة بن عبد الله، أنبا أبو داود، عن أيوب بن جابر، عن أيوب
إسحاق، عن مجاهد، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "اعتمر
النبي - ثلاث عمر قبل أن يحج".

23 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.
- أيوب بن جابر بن سبار السحيمي البصغي: "ضعيف"، "التميم".
- وفيه عن عائدة أبي إسحاق، وهو مدلس.

أخرجه النسائي في "الكبري" 2/ 470 عن أبي دواد ثنا الحسن بن أعين ثنا زهير ثنا أبو
إسحاق عن مجاهد: "أن ابن عمر سئل: كم أعتمر رسول الله؟"، قال: مرتين. قالت
عائشة: "علم ابن عمر أن رسول الله قد اعتمر ثلاثاً، سوى العمرة التي فرّ بها بحجة
الوداع.
والحسن بن أعين، صدوق، زهير ثقة. "التميم".

وأخيرجه أبو داود "المسأله" 2/ 199 بحديث معدود، وأحمد 2/ 139 من طريق شريك، كلاهما
عن أبي إسحاق، عن مجاهد.

وأخيرجه أحمد 2/ 71 عن الحسن عن زهير عن أبي إسحاق عن الأعمش عن مجاهد
نحوه.

وأخيرجه إسحاق بن راهويه في "المسأله" 3/ 489 عن عمر بن ربيع عن أبي إسحاق،
قال سئل ابن عمر، الحديث.

وهو منقطع، فإن أبا إسحاق لم يسمع من مجاهد. "تهذيب التهذيب" 8/ 65.

وأخيرجه البخاري "المسأله" 3/ 470، والنسائي في "الكبري" 2/ 470، ومسلم "المسأله" 3/ 477 من
طريق جرير، والترمذي "المسأله" 2/ 128 عن عبيدة بن حمزة.

ثلاثهم عن منصور عن مجاهد نحواً وهو قصة.

وأخيرجه البخاري "المسأله" 1/ 41، ومسلم "المسأله" 3/ 470، وابن راهويه في "مسنده"
3/ 256 عن محمد بن بكر البرساني، كلاهما عن ابن جريج أبا عطاء يقول: حدثني
عوره ابن الزبير، به، مختصراً بعناية.

وختلف على الأعمش فيه:

206
24 - حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إدريس، ثنا أبان بن يزيد، ثنا مطر، عن أبي المليح، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تتخذ جلود السبع فرشاً. أو كما قال:

ورواه الترمذي ٩٣٦، وابن ماجه ٢٩٩٨ عن أبي بكر بن عباس عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير.

وقال الترمذي: سمعت محمد يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير.

وأخبره ابن ماجه ٢٩٨٩، وأحمد ٢/١٤٣، عن ابن عهرب عن الأعشم عن مjahid به تغعنة مختصرًا.

وأخبره الحاكم ٢/٤٨٤ عن طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، نهوا.

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي في النقل "فقال:

"عبد الله ضعيف".

2٤ - إسناده ضعيف جداً، والحديث صحيح.

- إسحاق بن إدريس الأمواري البصري، تركه ابن المدين.

وقال أبو الأرعة: "واه"، وقال البخاري: "تركه الناس"، وقال ابن معين: "كذاب، يضع الحديث". "النسان ٤/٤٦٣".

أخبره الطبراني في "ال الكبير ١/٥١١" من طريق شيخ الصنف بهذا الإسناد.

وأخبره أبو داود ١٣٣، والترمذي ١٧٧، والنسائي ٤٢٦٤، والداهش ١٦٩، وأحمد ١٨٤/٢، وابن الجارود في "المتنبي ٥٥٧"، والطحاوي في "مختارات الأثار ٢/٨٤"، والطبراني في "ال الكبير ١/٥٠٨"، ومن طريقه، الذهبي في "ال مختارة ٣/١٨٣"، والحاكم ١/٤٨، والبيهقي ١٨/١، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه. فذكره.

قال الترمذي: "ولنعلم أحداً قال أن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.

وقال الذهبي: "أحاديث فتاة عن أبي المليح ابن أسامة بن عمر عن أبيه قال:

الضياء: يعني أنها من الأحاديث التي بلزم البخاري ومسلماً إخراجها".

٢٠٧
وقد ذكر الترمذي الحديث من طريق هشام الدستوائي عن قنادة عن أبي المليح مرسلاً، لكن
سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قنادة، فهو أثبت فيه من هشام الدستوائي. "التقرب"
وبعده فالزيادة منه مقبولة.

رقد رواه البخاري 6/ 322 عن محمد بن المثنى قال أخبرنا عازذا بن هشام قال حدثني أبي عن
قنادة عن أبي المليح عن أبي عن النبي فذكروه.

وهذا بدل على أن هشام رواه على الوجهين مثل شعبة.

وبتابع سعيد بن أبي عروبة على الرواية الموصوله: شعبة بن الحجاج.
أخرجه البخاري 6/ 262، والطبراني في "الکبير" 1/ 809، ومن طريقه الضبياء في
"المختار" 4/ 185، والبيهقي 1/ 211.

وأخيرجه الترمذي 2/ 171 من طريق شعبة، والبخاري 6/ 321 من طريق إسماعيل بن
إبراهيم بن عدي، كلاهما عن يزيد الرشاق عن أبي المليح عن النبي، مرسلاً.

وقال الترمذي: "وهذا صحيح".

وقد خالف معمر بن راشد في هذه الرواية: شعبة، ويابه علي.

فرواه معمر عن يزيد الرشاق عن أبي المليح، أراه عن أبيه أن النبي، فذكروه.
أخرجه ابن الزرقا 51/ 516، ومن طريقه الطبراني في "الکبير" 1/ 510.

وشهبة أثبت من معمر.

وقد رواه البخاري 6/ 321 عن أحمد بن السخت قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال:
أخبرنا يزيد الرشاق عن أبي المليح عن أبيه، فذكراه.
فالبخاري: "ولم يتابعه غيره على رفعه عن أبيه".

وما أعل الترمذي به الحديث غير قادر فيه، فقد صححه الحاكم، والذهبي، كما تقدم، مع
متأقلم من المتبعات.

وفي الباب عن علي، وابن عمر، والقدام بن معدى كرب، ومعاوية، وسمرة بن
الجنب، انظر "مشكل الآثار" 8/ 250، و"المطالب العمانية" 3/ 16-المسندة،
و"السلسلة الصحيحة" 1/ 1010.

208
25 - حديث نعبادة أبا عبد الصمد، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن رجل، عن ابن عباس قال: "كان الرسول - صل الله عليه وسلم - إذا مشى مشيا مجتمعا، ليس فيه كسر".

25 - إسناده ضعيف، وخديت حسن.

فيه الرجل المبهم، الراوي عن ابن عباس، أخرجه أحمد 1/228، وابن سعد في "الطبقات" 1/167، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" 1/97 من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي في "الجهم" 8/501: "رواه أحمد، والبزار، وزاد: لم بلغنا، يعرف من مسني: أنه غير كسر، ولا وهن، ورواه أحمد، رجال الصحيح، إلا أن التابعي غير مسني، وقد سماه البزار، وهو: عكرمة، وهو من رجال الصحيح - أيضا!".

وأخره البزار 1/247 - "كشف الأستار"، والبغوي في "الشمال" 1/136 - من طريق يحيى بن راشد، ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، بنحوه.

وفي يحيى بن راشد المازني: "ضعف"، "التقريب".

وللحديث شاهد مرسلا:

رواه ابن المبارك في "الزهدي" ص 288 عن أبي إسحاق عن سيراب أبي الحكم، مرفوعا "كان يمشي مشية السوفي، لا العجز، ولا الكسلمان".

وأبو إسحاق هو إسماعيل بن خليفة العباسي الملازي: "صدوق، سي، الحفظ".

ويشهد له أيضا: حديث علي - الطويل - قال: "كان إذا مثلي تكفا، كأنف بنحو من صب".


ويشهد له أيضا حديث أبي الطفيل، بلغني: "كان النبي، إذا مشى كأنف في صب".

209
26 - جدثنا جميل بن الحسن، ثنا أبوهما محمد بن الزبرقان، ثنا سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن عباس، عن أخيه الفضل بن عباس: «أنه كان رديف رسول الله - ﷺ - فليست رمي جمرة العقبة يوم النحر».

أخرجه أبوداود 486/4، وأحمد 5/454، وأبوالشيخ في «أخلاق النبي» ص 99 من طريق عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الطفيل.

والجريري اختلط قبل موته، لكن عبد الأعلى سمع منه قبل الاختلاط، «الكوكب».نيرات: ص 184. وسنده صحيح. وكذلك حديث آخر بعنه:

أخرجه أبوالشيخ في «أخلاق النبي» ص 97 وسنده حسن.

26 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- جميل بن الحسن بن جميل العتيكي: «صدق، يخطئ»، «التقيب».

- محمد بن الزبرقان: «صدق، رما وهم»، «التقيب».

أخرجه البخاري 6/94، ومن طريقه: الطبراني في «الكبري» 8/187-705، عن جميل بن الحسن بهذا الإسناد، ثم قال: «هذا الحديث لعملم رواه عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد إلا محمد بن الزبرقان، وتابعه إبراهيم بن طهمان، والمحفوظ عن محمد بن الزبرقان».


من طريق عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بأسلوب متقارب.

وقد تعود عطاء، تابعه:

1 - مجاهد:

أخرجه النسائي 5/277، وأبويا لقي 95، وأحمد 1/414، والبيهقي 1/12، والطبراني 189/269، والطبراني 189/270-270.

100-101، وأبويا لقي 95/95، والطبراني 189/269، والطبراني 189/270-270.

210
2 - معيج بن جبر:
أخرجه النسائي (8/267-276) والداهيم (267)، وأحمد (1/211-212) والدرار.
وأبو علي (91-92) وأبو يعلى (2/97) والطحاوي في «شرح المعاني» (2/242).
والطبراني في «الكبري» (18/678-677-287-286).

3 - علي بن الحسين:
أخرجه النسائي (8/267-276) وأحمد (1/211-212) والدرار (89) وأبو يعلى (12/96-97).
وأبو علي (12/100) وابن خزيمة (4/282) الطبراني في «الكبري» (18/268-267) والبيهقي.
وأبو عباس:

4 - عيسى بن مولى عيساء:
أخرجه الطبراني في «الكبري» (18/678-270).

5 - يوسف بن مهران:
أخرجه البخاري (2/6) وابن مسلم (7/363) والطبراني في «الكبري» (18/271).
وفيه علي بن زيد بن جدعان: «ضعيف»، «التقليد».
وأبو يوسف بن مهران: «ليس»، «التقريب».

6 - كرب مولى أبو عباس:
أخرجه البخاري (5/86) وابن مسلم (7/364) والطبراني في «الكبري» (18/271).

7 - شعبة مولى أبو عباس:
أخرجه الطبراني في «الكبري» (18/271).

8 - أبو معبد مولى أبو عباس:
وأبو حبان (6/9) والطبراني في «الكبري» (18/270).

9 - يوسف بن ماهك:
أخرجه أحمد (1/113-114) وابن مسلم في «الكبري» (18/270).
ورواه غير أبو عباس عن أخيه الفضل منهم:

211
77 - حدثنا جميل بن الحسن، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن ابن أبي يحيى،
و عن أيوب - ولم أسمعه من أيوب - كلاهما حدث عن عمرو بن دينار، أن
جابر بن عبد الله حدث أن معاذ بن جبل: "كان يصلي مع رسول الله - ﷺ -
يا أي قومه فيهم في الصلاة التي صلى مع رسول الله - ﷺ - تلك
الصلاة".

1 - أبو الطفيل:
أخرجه أحمد ١/٦١١، والبزار ٦/٢٠٨، والطبراني في "ال الكبير" ٧/٢٩٤.

2 - عامر الصاكبي:
أخرجه أحمد ١/١٤٢، والطبراني في "ال الكبير" ٧/٢٩٧.
والصاكبي لم يدرك الفضل، "تهديد التهديد" ٥/٢٨.
والنظر كلام الشيخ أحمد شاكر على الحديث في "المسند" ٣/٢٤٢.

2٧ - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.
- جميل بن الحسن: "صدوق، يختبئ".

أخرجه البخاري ٦/٢٧، ومسلم ١/٤٣٠-٣٢٤، وأبو يعوبة في "المستخرج" ١٠٥ - ١/٦٢، وأبو يعوبة في "المستخرج" ١/٨١، وأبو داود ٧/٧٩٠، والترمذي ٣٥٨، وقال: "حسن، صحيح"، والنسائي ١/٤٢، والدارمي ١/١، وأحمد ٣/٢٣٩، والطبراني ٣/٦٩٠، والحميدي ٤/٢٥٨، وأبو عبيدة ٤/٣٥٩، وابن الجرير في "المستطقيم" ٦٧٧، وابن خزيمة ٣/٢١، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٣٢، وابن حبان ١/٢٣٦، ٢/١٨٣، ٦/١٨٣، والطبراني في "الأوسط" ٧٣٣، والدارقطني ١/٤، والبيهقي ٣/٢٧٧، والبغوي في "شرح السنة" ٣/٧١، من طريق عن عمرو بن دينار عن جابر.

ومنهم من طوله، ومنهم من اختصره، ورواه جماعة عن جابر، منهم:

1 - أبو الزبير:
أخرجه مسلم ٤/١، وأبو نعيم في "المستخرج" ٢/٥٢، وأبو يعوبة في "المستخرج" ١٠٥، والنسائي ١/٢٧، وابن ماجه ٣/٢٥٨-٨٥٧، وعبد الرزاق ٢/٣٦٥، ٥/٢٤٧، ٢/٥٨٦.

٢١٢
28 - حدنا أبو عروبة الحراني إملاه، ثنا محمد بن يحيى القطعي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أبواب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «يومن يقوم الناس لرب العالمين» يوم القيامة .. حتى يبلغ الرشح أنصف آذانهم.

قال عاصم: والرشح: العرق.

والشافعي في «المنسد» 101/3-1، والبهذيقي 2/392، 131/3/312.

2 - محارب بن دثار:

3 - عبد الله بن مسعود:
أخرج أبو يودود 793/1، وأبي خزيمة 3/116، وأبي حبان 64/1-124، والبهذيقي 3/116.

28 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- عاصم بن هلال الباجي قال عنه أبو زرعة: «حدث عن أبواب بأحاديث منacia»

«تهذيب الكمال» 7/131.

وقال ابن حجر: «فيه لين»، التقريب.

روااه ابن عدي في «الكامل» 5/233 عن المصدر بهذا الإسناد مختصراً.

29 - أخبرنا أبو عروبة، شنا محمد بن يحيى القطعي، شنا يحيى بن راشد، شنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعبان، عن أبيه، عن جده قال: قال النبي - "لا طلاق إلا بعد نكاح".

والذهب في السير 571/1571 من طرق كثيرة، عن نافع عن ابن عمر.

29 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- يحيى بن راشد المزني: "ضعفه"، "التقريب".

رواه ابن عدي في "الكامل" 5/237 من طريق شيخ المصنف بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود 211/192-211، والترمذي 181، وقال: "حديث حسن، صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب"، ابن ماجه 472، وأحمد 2/189، والطیبالسیب 2265، وابن أبي شيبة 5/16-17، وابن الجارود 427، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/13، والدارقطني 4/41، والحاكم 2/205، وصاحب، وواصفه الذهبي، وأبو عيم في "أخبار أصحاب" 295/1، والبهقي 7/317 من طريق عن عمرو بن شعبان.

وفي الباب عن: علي، ومعاذ، وجابر، والمسور، وابن عمر، وعمرو بن حزم، وأنس، وعائشة.

1 - علي بن أبي طالب:

أخرجه ابن ماجه 211، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/131، والطبراني في " الأوسط" 399، وفي "الصغير" 276، والبیهقی 7/232، والخطيب في "التاريخ" 455، والبغوفي في "شرح السنة" 9/198، وابن الجوزي في "العمل المتنامية" 2/241، 624.

وانظر "العمل" لنادر قطني 3/374، و"المجمع" للمهتی مهتی 4/865.

2 - معاذ بن جبل:

أخرجه عبدالرازق 555، وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب العليّة" 111/214، والمسندة، وعبد بن حميد 21، والطبراني في "الكبير" 2/1161 في "الأوسط" 2/17، والدارقطني 4/14، والحاكم 2/419، وصاحب، وسكت عنه الذهبي.

قال البهذي في "المجمع" 6/615: "رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات، إلا أن..."
طاوسا لم يلق معاذ بن جبل

- جابر بن عبدالله:

أخرجه الطيالسي ۲۸۸۲، والحاكم بن أبي أسامة في "المسنداً" ۱/۳۵۹، والبزار ۱/۵۹، مختصر الزوائد، والطبراني في "الأوسط" ۴۵۹-۴۲۴، والحاكم ۲/۲۰۰۴، والبهذي ۷/۳۱۹.

وقال الهشيمي في "المجمع" ۴/۶۱ "رجال البزار رجال الصحيح".

قال البوعشي في "مختصر الأخاف" "إسناد بعضهم نقائض".

- المسير مخربة:

أخرجه ابن ماجه ۴۸۴-۴۹۰، والطبراني في "الأوسط" ۲۰۸-۷۰۷.

قال البوعشي في "مصاب الزجاجة" "إسناده حسن".

- ابن عمر:

أخرجه ابن عدی في "الكامل" ۵/۲۱۹، والطبراني في "الأوسط" ۶۷۶-۳۴، والصغير ۱/۵، والحاكم ۲/۱۹ وصححه، وسكته عنه الذهبي.

وقال الهشيمي في "المجمع" ۴/۶۵ "رواه الطبراني في الصغير والأوسط، عن أحمد بن صالح، وهو متروك".

- عمو بن حزم:

أخرجه الدامري ۱/۱۷، وابن حبان ۴/۱۷، و۵/۵۰.

- عائشة:

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ۲۳/۱۵۱، والدارقطني ۴/۱۶، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ۲/۶۱، والحاكم ۲/۱۹ وصححه، وسكته عنه الذهبي والبهذي ۷/۳۲۷.

- ابن عباس:

أخرجه الطبراني في "ال الكبير" ۱/۱۱۷-۱۱۰، والبزار ۴/۱۱، والحاكم ۳/۱۶ وصححه، وسكته عنه الذهبي، والبهذي ۷/۳۲۰، والبهذي ۷/۳۲۰.

۲۱۵
قال الهشمي في "المجمع" (6/86) : "رجال الكبير ثقات".

30 - إسناده ضعيف.

- مجالد بن سعيد : "ضعيف"، "التقريب".

أخبره البزار (2/355) "مختصر الزوائد"، وأبويعلي (8/325) واللالي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" (7/427) من طريق حماد بن أسامة عن مجالد عن عامر عن

مسروق عن عائشة به.

قال البزار : "لاعلم رواه هكذا إلا أبو أسامة عن مجالد".

وقال الهشمي في "المجمع" (9/583) "رواه أبويعلي والبزار باحتجاز، وفيه : مجالد، وهو حسن الحديث، وثيقا رجلا رجال الصحيح".

وقال البوزيري في "مختصر الإخضاع" (9/231) : "رواه أبويعلي بسنده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد".

216
31 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب قال:
نال رجل من عائشة عند عمر بن ياسر فقال: مقوحا، مبوها! (1) ، تؤذي حبيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - !!


31 - إسناده حسن.

أخرجه البخاري (3884) عن محمد بن بشار، والأجري في «الشريعة» (5/2403) من طريق محمد بن المثنى، كلاهما قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب.

قال البخاري: «حدث حسن، صحيح».

- وفيه أبو اسحاق السبيعي: مدنس، وقد عتنى في جميع طرفة، وهو مختلط أيضا.

لكن الرواة عن سفيان الثوري، فإن ابن مهدي معروف بالرواية عن الثوري، خلافا لروايتهم عن ابن عبيبة، فإنه نادر الرواية عنه.

والثوري من روى عن أبي إسحاق قبل الاحتلال.

وقد تابع الثوري جماعة منهم:

1 - المطلب بن زياد.

2 - يونس بن أبي اسحاق.

3 - إسرائيل بن يونس.

4 - الجراح بن الملح.

(1)

عند أحمد 2/170.

5 - زهير بن معاوية :

عند ابن الجعد في «المصنف» 226/9.

6 - شعبة بن الحجاج :

عند الطيالسي 251.

وفي أيضا عمر بن غالب:

قال مسلم: «تفرد عنه أبو إسحاق».

وقال ابن البزرا: «كوفي، مجهول، احتتمل رويته، لرواية أبي إسحاق عنه».

وقال أبو عمر الصقلي: «وثقة النسائي».

وذكره ابن حبان في «التوات».

وقال الذهبي: «ماحدث عنه سوى أبي إسحاق، لكن صحيح له الترمذي».

وقال عنه أيضا: «وثق».

وقال ابن حجر: "ثقل"؟

انظر "الميزان" 3/419، و"الtheses" 5/85، و"الكاشف" 2/85.

وفد توعية عمر بن غالب على هذا الأمر، تابعه:

عبيد بن حميد وهو "ثقة"، "التقريب".

آخره أحمد 3/870، وابن سعد في "الطبقات" 8/56، وابن الجعد في "المصنف" 269، والطبراني في "الكبير" 33/201، وأبو نعيم في "الخلية" 2/44.

32 - إسنادة صحيح.

- أبو بكر بن عباس الكوفي: "ثقة"، عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتبه صحيح، "التقريب".

218
33 - حدثنا سلمة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، ثنا معاصر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال لها:

«هذا جبريل يقرأ عليك السلام» قالت: وعليه السلام، ترى ما لاترى.

- أبو حصين عثمان بن عاصم الأصدي: بثقة، ثبت، التقريب.
- عبد الله بن زياد الأصدي أبو مريم: بثقة، التقرب.
- آخرجه البخاري ٦٨٧٣، والترمذي ٦٨٨٣، والطبراني في الكبير ٦٨٨٣، وفي الأوسط ٥٣٠، ومن طريقه المزير في تهذيب الكمال ٤٠٣/١، ومن طريقه من طرقه من طريق علي٣٤٠، ومن طريقه من طريقه من طريقه من طريقه: ابن عساكر في الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين ص ١١٠، والبزار ٤٢، وأبو يعلى ٣٦٠، ومن طريق شعبة عن الحكيم عن أبي وايل فذكره.
- ورواه الطبراني في الكبير ٣٣٢/١، عن أبي مسلم الكشني ثنا أبو الربع الزهري ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شمر بن عطية عن عبد الله بن زياد.
- وإسناده حسن.

- شمر بن عطية: صدوق، التقرب.
- وقية رجاءه ثقات، وفيه عن عمة الأعمش، وهو مدلس، لكن الراوي عنه أبو معاوية، وهو أحفظ الناس في الحديث الأعمش، وأثبتهم بإسناده.
- وأخرجه اللاتيكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٤٤٢، ومن طريقه من طريقه من طريقه من طريقه: موسى بن سهل_al_fuqaha_، ثنا شعبة عن ورقاء بن عمر عن عبد الكريم بن أبي المخازب.
- وسنده ضعيف.

- موسى بن سهل: ضعيف، التقرب.
- عبد الكريم بن أبي المخازب: ضعيف، التقرب.
- عبد الكريم بن أبي المخازب: صحيح.

33 - إسناده صحيح.
- آخرجه النسابي ٣٨٦٣، وفي عموم اليوم والليلة ٣٧٥، ومن طريقه ابن السني في عموم اليوم والليلة ٣٨٦٣، وفي الفضائل وأحمد ٥٥٠، وفي الفضائل وعبد الرزاق.
«۳۳/۲۷۷ من طريق معرموه الزهري عن عروة عن عائشة.
وتابع عروة جماعة، منهم:
1- أبو سلمة بن عبدالرحمن:
أخره البخاري (۳۲۵۰-۴۳۸۷)، والترمذي (۳۸۸۶-۴۱۷۱)، والنسائي (۴۱۸۴-۴۳۸۱)، وفي «عمل اليوم والليلة» (۳۷۷-۳۷۸۱)، ابن ماجه (۳۳۶۱-۴۱۷۱)، الدارمي (۲/۳۸۷)، وأحمد (۶۵۰-۶۵۰)، وكفرشات (۴۱۸۱-۴۱۸۱)، والحميدي في «مسنده» (۳۷۷)، وابن سعد في «الطبقات» (۸۸۷)، وابن أبي شيبة (۳۲۱-۴۸۸)، وإسحاق (۲/۳۳)، وابن جبان (۱۵۸-۴۸۸)، والطبراني في «الكبري» (۳۳۸-۴۸۸)، وفي «الأوسط» (۴۸۸-۴۸۸)، والأجري في «الشيعة» (۴۸۸-۴۸۸)، والناجحي في «شرح أصول اعتقادات أهل السنة» (۴۸۸-۴۸۸)، وأبونعم في «الخليفة» (۲/۴۸۸)، والبغوي في «شرح السنة» (۲/۴۸۸).
قال النسائي بعد هذا الحديث: "هذا الصواب، والذي قبله خطاً يعني حديث عروة عن عائشة.
2- مسروق بن عبدالرحمن الأجلع:
أخره ابن سعد (۸/۴۸۸)، وابن أبي شيبة (۳۲۱-۴۸۸)، وابن أبي عاصم في «الأحاديث والمناقب» (۵/۴۸۸-۴۸۸)، والطبراني في «الكبري» (۳۲۸-۴۸۸)، وابن عساكر في «الأربعين» (۴۸۸-۴۸۸) من طريقين عن الشعبي عن مسروق به.
وفي الأولى قال أبو داود: "ضعفيف"، و"التقريب".
وفي الثانية يحيى الحماني: "ضعيف جداً"، "التقريب".
3- صالح بن ربيعة بن هدير:
أخره النسائي (۳۲۸-۴۸۸)، وأبو يعلى (۸/۴۸۸، والطبراني في «الكبري» (۳۲۸-۴۸۸)، وقال عنه ابن حجر: "مقبول"، "التقريب".
4- محمد بن عبد الله:
أخره الطبراني في «الكبري» (۳۲۸-۴۸۸).
34 - حدثنا سلامة بن شبيب، ثنا عبد الرزاق، ثنا يحيى بن عمر بن علقمة، عن أبي حمزة، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: "أن جبريل أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بصورة خضراء، فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة."

- سعيد بن كثير مولى عمر بن الخطاب عن أبيه: أخرجه الطبري في "الكرب« 237/284.
- العلاء بن المصيب عن أبيه: أخرجه الطبري في "الأوسط« 212/287.
- قال الهشمي في "المجمع« 213/283: "ورجال رجل الصحيح«.

34 - إسناده صحيح.
- ابن أبي حمزة: عمر بن سعيد التوفلي "ثقة«، "التمييز".
- ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبد الله بن عبد الله "ثقة«، فقية، "التمييز". وقية رجاله.

- أخرجه الترمذي 330/387 من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد.

وكان: "حديث حسن غريب، لانعره إلا من حديث عبد الله بن عمر بن علقمة". وأخرجه إسحاق 239/284، وأبي حبان 216/284، والاجري في "الشريعة« 229/282 من طريق عيسى بن يونس ثنا عبد الله بن عمر عن علقمة المكي عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن علقمة بن أبي مليكة عن عائشة. وإسناده صحيح.

وله شاهد بعثا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:
حدثنا محمد بن المثنى، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة، عن أبي موسى قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كم يكمل من الرجال كثيرة، ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام".

35 - إسناده صحيح.

أخره مسلم 222، والترمذي 1835، من طريق محمد بن المثنى بهذا الإسناد، وأخرجه البخاري 2331، والنسائي 36580، 36500، والبخاري 61005، وفي "الفضائل" 965، وأبو منuhe "الكبرى" 5/36، وأحمد 4/396، وفي "الفضائل" 9/36، وأحمد 36/128، وأبو حاتم 36/101، وابن أبي حاتم 36/128، وابن أبي عاصم في "الأحاديث المشتية" 5/1396، وأبو عجلون 13/373، وأبو عجلون 13/373، والرواهي في "مسند" 264، وأبو حبان 16/79، والطبراني في "الكبرى" 16/13/150، والباجي 16/13/150، في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" 7/411، والبغوي 7/411 في "شرح السنة" 16/13/150، من طريق عائشة، بهذا الإسناد.

وأخره الطيالسي 501، من طريق شعبة عن عمرو بن مرة مسمى من يحدث عن أبي موسى.

وقد أخرجه أبو عثمان في "الخلية" 5/99، من طريق الطيالسي فذكر الواسطة بين عمرو وأبي موسى، وهو مره.

222
36 - حدثنا محمد بن زنبور، ثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن عبد الرحمن بن عمر، عن أسس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فضل عاشية على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

---

36 - إسناده حسن، والحديث صحيح.

- محمد بن زنبور: "صدوق، له أوهام"، "التمثيل".
- وثنيه النسائي، ابن حبان، ومسلم بن القاسم. وść. رجل هناك.

أخرجه مسلم (250)، والترمذي (737)، وأحمد (244)، وأبو يعوب (6/5)، وابن حبان (170)، والأجري في "الشهيرة" (244)، والبيهقي في "شرح السنة" (14/104) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن عبد الرحمن بهذا السند.

وأخيره البخاري (35/3059)، والنسائي في "البخاري" (4/1161)، وابن ماجه (378)، والداuardi (2/61)، وأحمد (3/156)، وفي "الفضائل" (1645)، وابن سعد في "الطبقات" (78/9)، وابن أبي شيبة (131)، وابن أبي عاصم في "الأحاديث المشابهة" (394/5)، وأبو يعوب (6/74)، والطبراني في "الكبير" (23/109)، والرواه في "الرواه" (22/111) وفي "الأوسط" (256/11) وفي "الصغير" (260)، وابن عساكر في "الأربعين من مناقب أمهات المؤمنين" (ص 141) من طريق، عن أبي طالب، وهو: عبدالله بن عبد الرحمن بن عمر عن أسس، به. وقد تابعه يحيى بن سعيد عن أسس:

أخرجه الطبراني في "الكبير" (6/31)، وفي "الأوسط" (7/31) وفي "الصغير" (1265) وفي "الرواه" (4/78) من طريق يحيى بن إسماعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد عن أسس، به.

وقال الطبراني: "لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن عباس، نفره به يحيى بن يحيى"، وابن عباس ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وشيخه مدنيان.

انظر "التقريب".

٢٣٣
37 - حديثنا عبد الجبار بن سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال:
علي رضي الله عنه: "ما أ-sdk نبعد أن السكنية تنطق على لسان عمر".

أخرجه أحمد في "المختصر الإحاط "(9/491): "رواه مسدد وأحمد بن منيع بسنده ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد". وأما إسناد أحمد فصحيح.

وأخرج به عبد الله بن أحمد بن زرائدة على المند "(11/46)"، وأبو عميم في "الجلالة" (61/4) من طريق الشعبي عن وجب السبتي عن علي ملهمة، وبزيادة فيه.

وأخرجها الفروسي في "المعرفة والتاريخ" (11/362) من طريق الشعبي في "الدلائل" (65/4) والطبراني في "الأوسط" (5549 من طريق أبي إسحاق الملاوي عن الوليد بن العياز عن عمرو بن ميمون عن علي بن نبهان.

وقال الهشيمي في "المجمع" (9/466): "إسناده حسن". وفيه أبو إسحاق: "صندوق سبي; الخلف، "التقريب".

وأخرج به مسدد "(11/362)"، ومن طريقه الآجري في "الشريعة" (4/887 من طريق معمر عن عاصم عن زرعة علي بنه. وهذا سنده حسن.

وفي الباب عن: ابن مسعود، وطارق بن شهاب. انظر: "المجمع" (9/65).
38 - حدثنا عبد اليازغ، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله بن سعيد.

مسعود قال: "مازلنا أغزة منذ أسلم عمر".

- إسناده حسن، والأثر صحيح.

عبد اليازغ بن العلاء العطار: "لا أسأل به" كما تقدم.

وقيمة رجله ثقة.

أخرجه البخاري 650، وعبد الله بن أحمد في "روايه على الفضائل" 536، والحاكم 3/68، من طريق سفيان بهذا الإسناد.

أخرجه البخاري 481، وعبد الله بن أحمد في "روايه على الفضائل" 372، وال القطبي في أيضا 515، وابن سعد في "الطبقات" 727، وابن أبي شيبة 127/24، وابن حبان 154/20، والطبراني في "الكبير" 9/882-884، والأخير في "الشريعة" 8/188، وأبونisVisible في "الخلية" 8/211، والبيهقي في "الإŝدلائل" 2/215، من طريق عن إسماعيل بهذا الإسناد.

أخرجه الطبراني في "الكبير" 9/884، فقال: حدثنا أسلم بن سهل الواسطي ثنا زكريا بن يحيى زحمويه ثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: ذكره.

وهذا سندي حسن.

أسلم بن سهل هو الملقب: "بحشل" أيه الدارقطني، وونقه غيره من العلماء، والعمل على توثيقه.

"التقرب" 5/553، و"البسان" 1/505.

وعلي بن هاشم البريد: "صدوق"، "التقرب".

- وأما عنفنة الأعمش فهي محمولة على السماع في مثل روايته عن شقيق وأمثاله من الذين أكثر منهم من الكبار، كما قاله النحاة في "الميزان" 3/1316.
29 - حدثنا إسحاق بن زيد الخاطبي، ثنا محمد بن سليمان، ثنا المتنى أبو حاتم، عن عبد الله بن العزيز، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال النبي - رضي الله عنه -: "نهادوا تزدادوا خيراً"، وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدًا، وأقبلوا الكرام عثراتهم".

1) هكذا في الأصل، وفي المصادر الأخرى "حبًا".

39 - إسناده ضعيف جدًا.

- إسحاق بن زيد الخاطبي: ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 2/200، وسكت عنه، وأورده ابن حبان في "الثقات" 22/81.
- محمد بن سليمان ابن أبي داود الحراني: "صدوق" "التقرب".
- المتنى بن بكر العبد العطار: أبو حاتم:

قال العقيلي: "لا ينبغي على حديثه".
وقال الدارقطني: "متروك".
وقال أبو حاتم: "مجهول".
وقال أبو الزعيم: "لا يأس به".
انظر "المساند": 5/242.

- عبد الله بن العزيز: وئنه يحيى بن سعيد، وذكره ابن حبان في "الثقات".

انظر "الجرح والتعديل": 5/500، و"الثقات": 148/7.

أخره القاضي في "مسند الشهاب" 751 من طريق المصنف، وقال: "ثنا إسحاق بن زيد، وسليمان بن يوسف" بهذا الإسناد.

وأخره الدواليبي في "الكنى": 4/1 مختصرًا، والطبري في "الأوسط": 574/2، وابن عساكر في "التاريخ": 16/392، وابن إسحاق الخرزي في "الهداية"، والعسكي في "الأمثال"، كما نقله السخاري في "المقاصد الحسنة"، من طريق محمد بن سليمان ثنا المتنى أبو حاتم عن عبد الله بن العزيز، عن القاسم بن محمد، عن عائشة".

226
قال ابن حجر في «التلميذ» ص ٣٧٠: «إسناده غريب، فيه محمد بن سليمان، قال ابن طاهر: لا أعرفه، وفي إسناده نظر».

لكن محمد بن سليمان ليس هو علة الحديث، فإنه صدوق، كما قالت ابن حجر، وقد وثقه غير واحد من العلماء.

انظر «تهذيب الكمال» ص ٢٥٣.

كما أنه تبناه، وتبنيه:

١ - عرعر ابن البرد: أخرجه الطبراني في «الأوسط» ص ٢٤٠.

٢ - أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني: أخرج أبو الشيخ في «الأمثال» ص ٢٥١.

قال ابن حجر عنه: «ثقة» التقريب.

إذا فعالة الحديث هي في المثنى بن بكر، والله أعلم.

ويشهد لقوله حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نهادوا تزدادوا حبا».

أخرجه أحمد ص ٢٠٤، والبخاري في «الأدب المفرد» ص ٥٢٥، وأبي国庆 ص ١١، والدودي في «الكني» ص ١٥٠/١، وأبو حنيفة في «الجامع» ص ٤/٢، وأبو النجاشي في «الأمثال» ص ٢٤٥، وعمر المزني في «الفوائد» ص ٢٣٣/٣، والبخاري في «مصنف الشهاب» ص ٦٥٧، والبيهقي ص ١٦٩/١ من طريق ضمام بن إسحاق عن موسى بن وردنان عن أبي هريرة به.

وقال ابن حجر في «التلميذ» ص ٣٧٠: «إسناده حسن».

وجود إسناده العراقي في تخريجه على الإحياء، والسحاوي، كما في المقدمة خصص ص ١٦٦.

ويشهد لقوله: أُقيلوا الكرام عرّاتهم، حديث عاشية قالت: قال رسول الله ﷺ: «أُقيلوا ذوي الهيئات عرّاتهم، إلا الحوراء»، وفيه لفظ «زلاكهم»، وبدون زيادة «الإدخود».

أخرجه أبو بكر ص ٢٣٧/٣، والسراج في «الكمال» ص ٣٦١، وأحمد ص ١٦١، والطحاوي في «مكتش المكارم» ص ١٥٧/١، ابن عدي في «الكمال» ص ١٩٤٥.

٢٢٧
40 - حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبيدة، عن هشام بن عروة، عن عوف بن الحارث، عن رمينة، عن أم سلمة قالت: قال لي النبي -صل الله عليه وسلم-: «منزل علي الوحي في خاف امرأة من كن إلا في خاف عائشة».
والبيهقي في 8/432 من طريق عبدالله بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة عن عائشة.

وعبدالملك بن زيد قال النسائي: ليس به نأس، واعتمد ابن حجر في التقرير، وذكره ابن حبان في «الثقة» 7/95، وضعك ابن الجندب، ومثله حسن الحديث، فإن شاء الله.

وقد نصبه، تابعه:
1- أبو بكر بن نافع العمري، وهو مؤلف زيد بن الخطاب.
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 45/846، وأبو يعلى 495/28، والطحاوي في مشكل الآثار 1/2، ابن حبان 791/297، وأبو الشيخ في الأمثال 1/213.

2- أبو بكر: قال عنه ابن حجر: ضعيف. التقرير.

3- عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
أخرجه النسائي في الكبير 4/316، والطحاوي في الآثار 65/4، والعقلي في الضعفاء 2/342.

4- عبد الرحمن: قال عنه ابن حجر: مقبول. التقرير.

5- عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.
أخرجه النسائي في الكبير 4/316، والطحاوي في مشكل الآثار 65/4.

6- عبد العزيز، قال عنه ابن حجر: ثقة. التقرير.
وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في أجيوه عن أحاديث المشكاة «ص 179».

40 - إسناده ضعيف، الحديث صحيح.
- هارون بن إسحاق بن محمد الهمداني: صدوق. التقرير.
- عوف بن الحارث بن الطفيل: مقبول. التقرير.

228
41 - حدثنا إسحاق بن زيد، نا محمد بن سليمان، نا زهير بن محمد، عن حسین بن عبَّاد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبي - ﷺ -: "بابن هاشم، إنكم ستترون بعدي جفوة، فاستعينوا عليها بأقوام الناس".

لكن روى عنه جميع من الشقات، وذكره ابن جبان في "الشقات"، وقال الذهبي في "الكشاف": "وثنَّى، وروى عنه البخاري في "ال الصحيح"، وأصحاب السنن، كما أنه لا يعلم فيه جرح.

نظر الذهبي الكمال: 22/441

ومثله حسن الحديث.

- رميه بنت الحارث بن الطفيل: "مقبولة". ويقية رجال الوسادات.

أمره النبي ﷺ: 1230م، من طريق عبده عن هشام عن عوف بن الحارث عن رميه عن أبي ماضي مطول.

وقد روي عن عوف بن الحارث عن رميه عن أبي ماضي مطول، وبعضهم اختصره.

وقال الحاكم: "هذا الحديث صحيح، إلا أنه من يعد"، وقال أحمد بن عساكر في "ال四位"، عن "أصحاب أمهات المؤمنين"، عن أبي بكر من طريق عبده.

وقد ورد - أيضا - من طريق عائشة: 

"أجري البخاري: 2442، والترمذي: 874، والساحي: 23959.

41 - إنها ضعيف.

(1) قوله: "بترغام" أي الرقيق من الناس، وهو: الطيف - ظل، الحسن، السهل، المعجم الوسيط 6/366.
42 - حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا ابن أبي أوس، عن أبيه، عن حميد الأعرج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال النبي - عليه السلام -: "بابي هاشم، إني سألت الله - عزوجل - لكم ثلاثة: أن يهدئ ضالكم، وعلم جاهلكم، وثبت قائلكم، وسألت الله - عزوجل - أن يجعلكم جوذا، مجدا، رحمة، لو أن رجلاً صف بين الركن والمقام، فصلى وصام، ثم مات وهو يغض أهل بيت محمد - صلى الله عليه وسلم - دخل النار".

- إسحاق بن زيد الأخطابي: "لا أبأس به"، تقدم في حديث "793".
- محمد بن سليمان بن أبي داود: "صدوق"، تقدم في حديث "795".
- زهير بن محمد التمييمي: "ثقة، إلا أن رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسبها: التقرب".
- والراوي عنه: هنالك شامي.
- حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب: "ضعف"، التقرب.
- أخرجه ابن عدي في الكامل "2/351" من طريق المصنف بهذا الإسناد.
- وأخرجه الطبراني في الأوسط "1404" من طريق شيخ المصنف بهذا الإسناد.
- وقال: "لم يرو هذين الحديثين عن أبي جعفر إلا محمد بن سليمان".
- وقال الحميشي في "الجمع" "7/552": "رواى الطبراني في الأوسط، وفيه: حسين بن عبد الله الهاشمي، وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين في رواية، وضعفه في غيرها، ورواه البزار باختصار".
- وقد أوردوه الدهلي في "الميزان" "2/291" من جملة الأحاديث التي استنكرته عليه.

42 - إسناده ضعيف.

- إسماعيل بن أبي أوس: "صدوق"، أخطأ في أحاديث من حفظه: التقرب.
- وقد قال عنه في "مقدمة الفتح" "788": "لا يحتاج بشيء من حديثه، غير ما في الصحيح، من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره، إلا أن شاركه فيه غيره، فيعتبر به".

240
وهو - أيضاً - لم يتابعه أحد، وقد ذكر ابن عدي وغيره: أن إسماعيل خبر من أبيه.

وقال الحاكم في "المجمع" 9/767: "رواه الطبرياني عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديث إذا روى عن الثقات، فإن في روايته عن المجاهيل بعض الناقير. قلت: روى هذا عن سنان الثوري، وقبيلة رجاله رجب ويحيى الصحيح.

وقال الهميتي في "المجمع" 9/767: "رواه الطبرياني عن شيخه محمد بن زكريا الغلابي، وهو ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يعتبر حديث إذا روى عن الثقات، فإن في روايته عن المجاهيل بعض الناقير. قلت: روى هذا عن سنان الثوري، وقبيلة رجاله رجب ويحيى الصحيح.

ولم أجد به "المجموع" من هذا الطريق، وإذا فيه حديث عبيد الله بن جعفر؟ أخرجه الطبرياني في "المجموع" 9/767، والحاكم 3/26 من طريق أصرم بن حوشن: ثنا إسحاق بن واصل عن أبي جعفر بن علي من عبيد الله بن جعفر. قال الهميتي في "المجمع" 9/767: "رواه الطبرياني في المجموع، وفيه أصرم بن حوشن، وهو متروك.

وقد سكت الحاكم عن هذا الحديث، وقال الذهبي: "وأظنه موضوعاً، فإن إسحاق متروك، وأصرم منهم بالكذب".

231
حدثنا أبو سلمة الخزاعي، وأبو موسى القروي قالا: ثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن حميد بن قيس، عن عطاء، عن ابن عباس.

"أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب في الإحرام، والحرم.

43 - إسناده ضعيف جداً.

- أبو سلمة الخزاعي هو: يحيى بن المغيرة: "صدوق"، "التقليبة".
- وأبو موسى القروي: ذكره المدحي في "المقتنى" كما تقدم في مبحث شيوخ المصنف.
- وابن نافع هو: عبدالله بن نافع الصائغ: "ثقة، صحيح الكتاب، في حفظه لـ "التقليد".

أخرج هبه بن عدي في "الكامل" 6/271 من طريق المصنف بهذا الإسناد، وقال: "وهذا الحديث لا أعلم بروى عن حميد غير عاصم، وعن عاصم بن عادلة بن نافع.
واخرج البخاري في "البخاري" 11/277 من طريق يحيى بن المغيرة: شا عبدالله بن نافع.

عاصم بهذا الإسناد.

واخرج هبه بن عدي في "الكامل" 6/230 من طريق عبدالله بن نافع عن عاصم بن عمر.

ونحن من حميد عن عطاء عن ابن عباس.
وفي المصادر المتقدمة "الأخيارات" بدلاً من "الكلاب" لكنه في "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر 2/168، كما هو في الأصل هنالك.

وقد ورد عن ابن عمر قوله: "إن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب.
وأخرج حديث عائشة كانت: قال رسول الله ﷺ: "خمس فواصق، تقتلان في الحلال والحرام: الحية، والعقرب، والحادة، والخنازير، والكلاب العفوية"، وفي لفظ: "الحرام، والحرام".
4 - حديث أبو سلمة، ثنا ابن أبي فديك، عن الصحابة بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي: لا يحل للسلم أن يهجر أخاه فوقع ثلاث.

أخيره البخاري (7231)، ومسلم (2860)، وأبو داوود (846)، وأبو مسلم (837)، والنسائي (2856)، وإبراهيم بن سهل بن الزبير (857)، وأحمد (20/8) وغيرهم بألغاز متقاربة.

4 - إسناده حسن، الحديث صحيح.

- ابن أبي فديك هو: محمد بن إسماعيل بن سلم الديلي: "صدوق"، "التقريب".
- وال صحابة بن عثمان الأصلي: "صدوق"، "بهم"، "التقريب".
أخيره مسلم (222) من طريق ابن أبي فديك بهذا الإسناد، إلا أنه: قال: "لمؤمن بدلا من المسلم".

وأخيره أحمد (2/86) من طريق خالد بن أبي عمران عن نافع بهذا الإسناد بنحوه.

وأخيره الطبراني في "الأوسط" (370) من طريق سلام الطويل عن إبراهيم الصائع عن نافع عن ابن عمر، وسلم الطويل: "منروك"، "التقريب".

وأخيره الطبراني - أيضاً - في "الأوسط" (857) وقال: "مسند الشهاب".

قال الهيثمي في "المجمع": "رواية الطبراني في الأوسط بإسنادين: أحدهما ضعيف، وفي الآخر إبراهيم بن أبي أسد، ولم يعره! وبقية رجاله صحح!

وفي الطالب عن جماعة من الصحابة منهم: أسس بن سكاك، وأبو سفيان، وأبو بكر الأنصاري، وأبو هريرة، وعائشة، وهشام بن عامر، ابن مسعود، والدورة مخرجة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد الغوث. انظرها في "الأرواء" (7/96–97).
45 - حدثنا الحسن بن داود المندكري، ثنا أنس بن عياض، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أنس بن مالك قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أعطى رقبة
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه، حتى يفرجها فرجه».

45 - إسناده حسن.

- الحسن بن داود المندكري: «لا بأسد به»، التقرب، وبقيه رجاه ثقات.
أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2/373 من طريق المصدر. وقال: «وهذا الحدث رأيته من رواية الحسن بن داود عن أنس بن عياض».
وقال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» 4/221: «وهذا لا يعرف إلا من رواية المندكري عن
أنس، وهو معروف». وله شواهد بعدها كثيرة عند جماعة من الصحابة، منهم:
1- أبوهيرة.

- أخرجه البخاري 7516، ومسلم 1/569، والترمذي في 541، والسناوي في
«الكبير» 3/18، وأحمد 4/327، والطحاوي في «مشكل الآثار» 2/195، وابن الجارود في «المنقى» 978، وابن حبان
1/47، والبيهقي 10/372.

2- أبوموسى.

- أخرجه أحمد 4/404، والسناوي في «الكبير» 3/169، والحميدي في «المسنن»
777، والروياني في «المسنن» 1/173، والطحاوي في «مشكل الآثار» 2/194.
والحاكم 2/211، والبيهقي 3/272، وصححه الحاكم، وسكت عنه الندهل.
وقال المنديري في «الترويب والترهيب» 2/26: «رواه أحمد، ورواته ثقات».
وقال الهشيمي في «المجمع» 4/434، ولا يروي عن أبي موسي إلا بهذا الإسناد، ورجال
أحمد ثقات».

3- عمر بن عبيبة.

- أخرجه أبو داود 396/336، والسناوي 6/377، وأحمد 6/378، والطحاوي في «مشكل الآثار» 2/193، وابن حبان
334
«148/10، والبيهقي 9/121، والبغوي في شرح السنة 9/355 وإسناده صحيح.

4- سهل بن سعد.

أخرجه الطبري في الكبيرة 6/5839، والصغير 3/326، وبهذا:

«692/127».


بل هو ضعيف، كما في التقريب.

5- وائذان بن الأشع.

أخرجه أبو داود 4/3964، والنسائي في الكبيرة 3/171، وأحمد 3/490، الطحاوي في مشكل الآثار 26/12، وابن جبان 10/300، والطبري في 

الكبيرة 22/262، والحاكم 8/217، والبيهقي 2/8، والبخاري 12/331، والبغوي في شرح السنة 9/352، وقوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترهيب

5/31/127».

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ولكن الألباني تعقبهما في الضعيفة برقم 907.

6- عقبة بن عامر.

أخرجه أحمد 4/390، والطياري 1009، وأبو يعلى 3/297، والطبري في التفسير 30/129، والروياني 184/1، والطبري في الكبيرة

17/332، 323.

وقال المندري في الترغيب 6/25: "إسنادة صحيح."

وقال الهذيبي في المجمع 4/124: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبري، ورجال رجالة الصحيح، خلاف قيس الجذامي، ولم يضعه أحد.

وقيس الجذامي هو: قيس بن زياد بن جبار، وقيل: قيس بن عامر، وقيل: قيس الأخر.

وقال البخاري: وابن جبان، والبغوي، ابن السكن: قيس الجذامي رجل له صحة.

ولذكره أبو يعلى في "معرفة الصحابة"، وابن منده في "معرفة الصحابة"، وابن عبد البار، وابن
الأثير، والذهب، وابن حجر، انظر "الاصابة" ٥/٤٦٩.

٧ - كعب بن مرة الهزلي.

أخبره أبو داود٤٧٩/٢٣٨، وابن ماجه٤/٢٥٢، والناساني في "الكبري" ٣/١٦٩،
وأحمد٤/٢٣٤، والطلياني في "مشكل الآثار" ١١/٨٨، والطحاوي في "مشكل الآثار"
٢/٢١٩، والطبراني في "الكبر" ٢/١٨٠، وقوام السنة الأصهلي في
"الترقب والترهيب" ٢/١٨٠.

وأعله أبو داود بالانقطاع، فقال: "سالم لم يسمع من شرحيل، مات شرحيل وصغى".
وذلك وصفه الذهبي بالتنليس، "الميزان" ٢/١٠٩.

٨ - علي بن أبي طالب.

أخبره النسائي في "الكبري" ٣/١٦٩، وابن سعد في "العgeme" ٣/٠٦،
والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/١٨٠، والطبراني في "الكبر" ٢/١٨٠.
وفيه: الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الجلي: "صدق، سيء الخفظ"، "التقرب".

٩ - عائشة.

أخبره الطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/١٨٠، ومنه صحيح.

١٠ - أبوذر الغفاري.

أخبره البزار٤/٧٣٣، كشف الأسئلة.
وقال الهشيمي في "المجمع" ٤٤٤/٤: "رواية البزار، وفيه أبو حنیف، ولهه ابن حبان وابن
معين في رواية، وضعه جمهور الأئمة.

١١ - معاذ بن جبل.

أخبره أحمد ٥/٢٢١، وسعيد بن منصور في "سننه" ٢/٢٢١.
وقال للهشيمي في "المجمع" ٥٠٧/٤٩٢: "رواية رجال الصحيح، إلا أن سالم بن أبي الجعد
لم يدرك معاذ، فأخذه منقطع، ضعيف.

١٦ - مالك بن عمرو القشيري، وأبو الحارث.
أخبره أحمد٤/١٨٢، وأبو عال١/١٦٧، والطبراني في "الكبر" ٢/٢٧١، وأبو عال١/١٦٧،
وقدروه ٢٧٦، ٢٧٠.
46 - حدثنا إسحاق بن زيد ثنا محمد بن سليمان عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي ﷺ قال: " валله تعالى مرأوا غنموا، وصوموا تصححوا، وسافروا تصحبوا.

وقال المنذر في "الرغيب والترهيب" 2/829: "رواه أحمد من طرق أحدها حسن.
وقال الهيثمي في "المجمع" 3/258: "إسناده حسن.
وقال أيضاً 4/414: "رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد ومحمد حسن وقد ضعيف".

وعلي بن زيد هو ابن جدعان "ضعيف"، "التقريب" وعليه مدار الحديث.

13 - أبو امامة الباهمي.
أخرجه الدؤلوي في "الكنى" 2/156، وسنده حسن.

14 - ابن عباس.
أخرجه الطبراني في "الكبر" 1/101.
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/445: "محمد بن أبي حمدي وهو ضعيف".

15 - عبدالرحمن بن عوف.
أخرجه الطبراني في "الكبر" 1/279.
وقال الهيثمي في "المجمع" 4/444: "رواه الطبراني، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله حديثهم حسن.

16 - أبو سكينة.
أخرجه الطبراني في "الكبر" 2/325.

47 - إسناده ضعيف.

فيه إسحاق بن زيد ومحمد بن سليمان، وقد تقدم الكلام عليهما بثرة 41.
أخرجه أبو عقيم في "الطب" 24/10، و 25/10 من طريق شيخ المصنف بهذا الإسناد.

337
وأخبره الطبراني في "الأوسط" ٢٢٨ من طريق محمد بن سليمان بن أبي داود به.

وقال: "لم يرو هذا الحديث عن سهيل - بهذا اللفظ - إلا زهير بن محمد".

والف الأراقي في "تخريج الإحياء" ٩٣/٧: "رواى الطبراني في الأوسط، وأبو عبيدة في الطبق النبوي، من حديث أبي هريرة، بسنده ضعيف". وأورد الصاغاني في " الموضوعات " ٨٠٤/٥.

والف المتنبي في "الرغبة" ٢/٩: "رواى الطبراني في الأوسط، ورواه ثقات".

وهذا الكلام من المتنبي لا ينافي أن يكون في السند - مع ثقة رجاله - علة تقتضى ضعفه، والعلة هو ما تقدمه من أن رواية أهل الشام عن زهير بن محمد فيها ضعف، كما قاله ابن حجر في "التقريب"، والراوي عنه هنا من أهل الشام.

وأخبره أحمد ٢١٠/٣ من طريق ابن لهيعة عن دراج عن ابن حجيزة عن أبي هريرة مرفعا، وفيه ابن لهيعة: ضعيف الحفظ، ودراج: صاحب مناكير. وقال أبو حاتم في "العلما" ٢٠٦/٢: "حديث منكر".

وأخبره ابن عدي في "الكامل" ٢٥١/٧، من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس. ونهشل: "متروك، التقريب، والضحاك، لم يسمع من ابن عباس.

وأخبره البهتيقي ٧٤/١٠ من طريق القاسم بن عبدالله أحمد الأنصاري عن أبي حازم عن ابن عباس.

والقاسم هذا قال فيه ابن معين: "ضعيف جدا". انظر "النسان" ٤٧/٤٢.

وأخبره ابن عدي في "الكامل" ٢١٨/٦٠، والطبراني في "الأوسط" ٢٠٠٥، والضعيفي في "مصنف الشهاب" ٢٢٢، وقتمراح في "الفوائد" ٢٥-٥٥، والطبيبي في "التاريخ" ٥٠٦/٣٧، والبهتيقي ٧٧/٦، والبهتيقي ٢٠٠٣ من طريق محمد بن عبيد الرحمن بن رداد به، وزادا: "وتفنموا".

قال ابن عدي: "لا أعلم برويه غير ابن الرداد هذا، وعامة ما سأرويه غير محفوظ". وقال الطبراني: "لم يروه عن ابن دينار إلا محمد بن رداد".

وقال أبو حاتم عن ابن رداد: "ذاهب الحديث، ليس بقوي". وقال أبو زرعة: "لن".

٣٢٨
47 - حدثنا عبد الله بن المنهال، ثنا بدل بن الحمير، عن زائد، عن عاصم، عن
زر، عن عبد الله قال: «قص الشارب من السنة».

النسان: 249/ 5.

وقال أبو حاتم في «العلم»: 5/ 026/ 5: «هذا حديث منكر»، وقال الهميشي في «المجمع»:
5/ 585: «وفيه محمد بن عبد الرحمن بن رداد، وهو ضعيف».

وأخره ابن عدلي في «الكامل» 2/ 392، وأبو توعيم في «الطبر» 26/ 1: «من طريق
سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري.
وعطية العوفي: «ضعف»، التقريب».

وهذه الشواهد لا تقوي حديث الباب. لشدة ضعفها، والله أعلم.

47 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- عبد الله بن الحجاج بن المنهال: روي عنه الروبيان في «منسوحة»، وذكره المزي في الرواية
عن أبيه، كما في ترجمة والده من «تهذيب الكمال»، ولم أقف على ترجمته.

- وبدل بن الحمير: «ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة»، التقريب»، وهذه متابعة من ابن
حجر للدارقطني، ولكن الدارقطني إذا ضعف حديثا بعينه، رواه بدل عن زائدة، لأنه
ضعف مطلقا، كما هو واضح من عبارة الدارقطني، وإنظر «تهذيب الكمال».

- وعاصم بن أبي النجود: «صدق، له أوهام». وقبيلة رجاله ذلك.

لكن يشهد له حديث ابن عمر في «البيهاري» 4556 مرفوعا: «من الفطرة: قص
الشارب».

وحديث أبي هريرة في البخاري 5500، ومسلم 757 مرفوعا: «الفطرة خمس،
وذكره، «قص الشارب».

وفي البخاري عن عائشة، وأسح، والمخير بن شعبة، وعبد الله بن بسر، وأم عباس، وابن
عباس، وجابر، وأبي الدرداء، وزيد بن أرقم.

انظر «المجمع» 5/ 297، وانظر رسالة السيوطي: «بلغ المأرب في قصة الشارب».

339
48 - حدثنا سلمة بن شبيب، ثنا أبو بكر، عن الحكم بن عطية، عن ثابت:

عن أناس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تسمونهم محمدًا، ثم تلقعونهم".

48 - إسناده ضعيف.

- الحكم بن عطية العباسي البصري: قال أحمد عنه: "لا أبأس به، إلا أن أبادود الطبالسي روى عنه أحاديث منكرة".

وقد قال ابن حجر: "صدوق له، أوهام، التقرب".

أخرجه الطالب في "مسند" كما في "المطالب Jsالعالمة" 2/26-216 المنسية ولم أجد في المطبوع، عن الحكم بن عطية عن ثابت عن أناس به.


 بهذا الإسناد.

وأخرجه عبيد بن حميد في "المنتخب" 2/262، والطبراني في "تهذيب الآثار" الجزء المفقود 7/434، والعقيلي في "الضعفاء" 1/258، وأبو زهير في "أخبار أصحابنا" 2/286، وأبو عبد الله الدقيقي في "معجم مشايخه" 3/265 من طريق ثابت عن الحكم بن عطية، بهذا الإسناد.

قال البزار: "لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم وهو بصري، لا يبأس به، حديث ثابت بأحاديث، وتفرد بهذا".

وقال الحاكم: "تفرد الحكم بن عطية عن ثابت، وتعقبه الذهبي: "قلت: فيه الحكم بن عطية، وثنا بعضهم، وهو لين".

وذكر عبيد الحق في "الأحكام الوسطى" 8/201 وسكت عنه، وتعقبه أبو النجسن بن الحسن بن القطان في "بيان الوهم والإبهام" 4/261، فأورده في باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححاً لها، ليست بصحيحة. ثم تكلم عن الحكم بن عطية، ثم قال: "فاحديث من أجل حسن؟".

440
49 - حدثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: قال النبي - ﷺ -: لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فأكل منه إنسان، ولا بهيمة، إلا كان له أجراً.

وقد ساق العقيلي، وابن عدي، والذهبي في «الميزان» 1/477 هذا الحديث من مناكيده.

وفي كتاب «المتحف من كتاب العلل للخلال» لابن قدامة في 3/201 أ: قال الأقرم: قلت لأبي عبدالله، روى ثابت عن أن النبي قال: تسمعونهم محمدًا وتسبونهم» فأكره».

49 - إسناده صحيح.

- عبد الوهاب بن عبد المحميد الثقفي: «ثقة، تغير قبل موتها بثلاث سنين» التقرب.

وهذا التغير لا يذكر، فإنه لم يحدث بعد تغيره، فقد قال الذهبي في «الميزان» 2/681، لكنه ما ضر تغيره حديثه، فإنه محدث بحديث في زمن التغير» ثم استدل بقول أبي داود: «تغير جربين بن حازم، وعبد الوهاب الثقفي، فحجب الناس عنهم».

وذلك اتفاق البخاري ومسلم على إخراج حديثه من طريق بندار، وهو من روى عنه قبل اختلاطه، وقال ابن حجر في «هدي الساري» ص 423: «لم يذكر البخاري، والظاهر أنه إذا أخرج له عن سمع منه قبل اختلاطه».

وقال السخاوي في «فتح المغيث» 3/340: «وقد أتفق الشيخان عليه من جهة محمد بن بشار بندار».

ويقية رجال الحديث ثقات.


وفي البخاري عن: أناس، ومعاذ بن أنس، وأبي الدرداء، والسائب، وأبي عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي أيوب وغيرهم.


241
50 - حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا أبو بكير بن عياش، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: "كان النبي - عليه السلام - يعترف عشرة أيام من شهر رمضان، فلما كان العام الذي قضى فيه اعترف عشرين".

- إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- سفيان بن وكيع: "كان صدوقاً، إلا أنه ابتلي بوراءه، فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح، فلم يقبل، فسقط حديثه" "التقريب".

- عاصم بن بهدة: "صدوق، وأوهام" "التقريب". وبقية رجاله ثقات.

- أخرجه البخاري 1392/1471، وأبو داود 2466، وإبن ماجه 1769، والدارمي 1886، وأحمد 2/326، والبيهقي 4/31، وفي "الدلايل" 7/641، والخطيب في التاريخ 1/67، والبغوي في "شرح السنة" 6/396 من طرق عن أبي بكر بن عياش عن أبي حضين عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

- وأخرجه أبو عميم في "الحلية" 8/31، من حديث عائشة، ثم قال: "غريب من حديث أبي حضين، لم بروه عنه إلا أبو بكير".

- وفيه إسحاق بن محمد العروزمي: ذكره ابن حبان في "البصائر" 3/69، وسكت عنه.

ابن أبي حاتم، وقال الدوسي في "المغني" 1/67: "واه".

242
51 - حدثنا أبو القلاية الرقاشي، ثنا أبو أيوب المنقري، ثنا عبد الله بن عرادة، عن زيد العمري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بكر كعب: "أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرتين".

51 - إسناده ضعيف.

- عبد الله بن عرادة، وزيد العمري "ضعفان" "التقريب".

أخرجه ابن ماجه 420، وابن المنذر في "الأوسط" 409/1، والدارقطني 81/16 من طريق عبد الله بن عرادة بهذا الإسناد، وبأثواب ما هما. وقال الزيلعي في "نصب الرواة" 29/1: "ضعف".

وضعفه البصري في "مصابيح الزجاجة" 172/1. ويبائي قريباً من رواية ابن عمر برم 59.

243
52 - حدثنا حورثة بن محمد، ثنا حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان
عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس: «أن النبي - ﷺ- توضأ مرة مرة»

53 - إسناده حسن، الحديث صحيح.
- حورثة بن محمد: «صدوق»، «التقريب».
- محمد بن عجلان: صدوق، اختلفت عليه أحاديث أبي هريرة: «التقريب»، وبقية
رجالهم ثقات.
أخره البخاري 408، 57، 1/22، 1/36، وأبو داود 138/13، والترمذي 42/1، والنسائي
1/68، وأبو ماجه 417، والدارمي 1/72، وأحمد 1/168، وابن خزيمة في
«صحيحة» 171، وباب حبان 3/357 وغيرهم من طرق عن زيد بن أسلم به.
وبعضهم يزيد على بعض.

244
53 - حدثنا محمد بن عوف، وможно بن معدان، قالا: ثنا علي بن قادم، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: "آن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة".

53 - إسناده حسن، والحديث صحيح.

علي بن قادم الخزاعي: "صدوق، يتشيع، "التقريب"، وقيقة رجاله نثاقات.

أخرجه مسلم 1462، وأبو داود 1761، والترمذي 1761، والنسائي 2311، وأبن ماجه 2505.

وأخبره الطبراني في "الأوسط" 358، من طريق محمد بن أبي السري ثم أبو هنيده ثنا ابن لهيعة عن عبدالله بن هشام، عن عائشة بنت أبي بكر، قال: فالبضعة: "لا بروى عن ابن بريدة إلا بهذا الإسناد. تفرده بهم ابن أبي السري".

ومحمد بن أبي السري: "صدوق، عارف، له أوهام"، "التقريب".

أبو هنيده لم يتثنى له من هو؟ - وابن لهيعة: "ضعيف".

قال الذهبي في "المجمع" 12/ 231: "وهي ابن لهيعة، وهو ضعيف".
54 - حدثنا محمد بن العلاء، ثنا رشدين بن سعد، عن الضحاك بن شريحيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: "رأيت النبي - ﷺ - في غزوة تبوك توضأً واحدة واحدة".

54 - إسناده ضعيف.

- رشدين بن سعد: "ضعف، التقرب".
- الضحاك بن شريحيل: "صدوق بهم، التقرب".
- أخرجه ابن ماجه "414" من طريق محمد بن العلاء بهذا الإسناد.

وقال البوسيري في "مصباح الزجاجة" "1/169": "إسناده ضعيف، لضعف رشدين بن سعد".

واخرجه البزار "292" من طريق محمد بن العلاء أيضاً. وقال بعده: "و هذا الحديث خطاً، وأحسب أن الخطأ أتى من قبل الضحاك بن شريحيل، فرواه عنه رشدين بن سعد وعبدالله بن لهيعة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، والصواب: ماروا الثقاب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بيسار عن ابن عباس".

واخرجه أحمد "1/23" من طريق رشدين وابن لهيعة، وعبد بن حميد في "المختصر" "1/26، واستحاق في "مسند" كما في "الكتاب الظروفي" "8/9"، وابن أبي حاتم في "العملي" "1/26، والطحاوي في "شرح المعاني" "1/29" من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن ابن لهيعة عن الضحاك عن زيد عن أبيه عن عمره.

وقال الترمذي في "الجامع" "1/51": "و قد ذكر حديث رشدين متعلقاً: "وليس هذا بشيء"، والصحيح ما روى ابن عجلان وهشام بن سعد وسفيان الثوري وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن بيسار عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -.

وقال أبو حاتم في "العمل" "1/32": "هذا خطأ، إذ زيد عن عطاء بن بيسار عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -.

وخرجهما عبدالله بن سنان الزهري: فرواه عن زيد عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -.

أخرجه العقيلي في "الضعفاء" "2/263": "وابن عدي في "الكامل" "4/147".

266
55 - حدثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، عن حبيب بن صالح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ - توضأ ثلاثاً ثلاثاً ".
56 - حدثنا عمرو بن هشام، وأحمد بن بكير قالاً: ثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن ليث، عن شهر، عن أبي مالك الأشعري: "أن النبي ﷺ - توضأ ثلاثاً ثلاثاً ".


وقال العقيلي بعد أن ذكر رواية زياد عن عطاء عن ابن عباس: "وهذه الرواية أولى".

وقال ابن عدي: "ولم يقل عن زياد عن ابن عمر غير عبد الله بن سلمان".

وقال الدارقطني في "العدل" 2/44: "بعد أن سئل عن هذا الحديث: "هو حديث برويه لعليه، ورشدين بن سعد، عن الضحاك بن شرحبيل، عن زياد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرو، وذ核查ه عبد الله بن سلمان، فروا: زياد بن أسلم عن ابن عمر، عن النبي ﷺ - و كلاهما وهم، والصواب عن زياد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، كذا رواه الحافظ عن زياد بن أسلم".

55 - إسناده ضعيف، الحديث صحيح.

- بقية بن الوليد: "صدوق، كثير التدلل عن الضعفاء، "التنقريب".
- وقد عرف في هذا السنن، وقية رجاله ثقات.

آخره: أبو داوود 335، والنسائي 401، وأبو ماجاه: 426، والطحادي في "شرح المعاني": 1/136، والطبراني في "الأوسط": 5819، من طريق: من موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه مطولا، إسناده صحيح.

56 - إسناده ضعيف.

- ليث بن أبي سلمة: "صدوق، اختلط جدا، ولم يميز حديثه، فترك".
- آخره: ابن ماجه: 417، من طريق سفيان بهذا الإسناد.

وقال البصوري في "مسحروب الزجاجة": 170: "إسناده ضعيف، ولا ثقة ضعفه الجمهور".

4247
57 - حدثنا عبيد الله بن الحجاج بن المنهال، ثنا أبي، ثنا همام، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن أبي هريرة: "أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثاً ثلثًا".

58 - حدثنا محمد بن العلاء، ثنا خالد بن حيان، ثنا سالم أبو المهاجر، عن ميمون بن مهران، عن أبي هريرة، وعائشة: "أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثاً ثلثًا".

57 - إسناده ضعيف، والحديث صحيح.

- عبيد الله بن الحجاج: لم أقف على حاله، سوى أنه من شيوخ الروماني في "مسنده"، وماذكه الذي من أنه روي عن أبيه؟

- عامر الأحول: "صدوق، بخطيء"التقريب". وبقية رجاله ثقات.

- أخرجه أحمد (2/448) والطحاوي في "شرح المعاني" (6/33)، والطبراني في "الأوسط" (2/591) من طريق همام عن عامر الأحول، وابن جريج بهذا الإسناد.

- وقال الطبراني: "لم يروه عن عطاء إلا عامر، تفرد به همام!

- وقال الهشمي في "المجتم" (5/11): "رجاله، رجال الصحيح".

- وانظر الحدث الآتي.

- وقال الترمذي (1/51): "وقد روي همام عن عامر الأحول عن عطاء عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - توضأ ثلاثاً ثلثًا".

- وأخرجه أبو بكر (١/١١٠)، والبزار (٦/١٣٨)، وكشف الأستار نحوه من طريق أبي معشر عن سعيد عن أبي هريرة.

- وقال الهشمي في "المجتم" (٥/٤٣): "رواه أبو بكر والبزار، وأبو معشر بكت من حديثه الرقاق والمغازي وفضائل الأعمال، وقية رجال رجل الصحيح".

- وقال البوسري في "مخصر الأحاديث" (٢/٢٠): "رجاله ثقات".

58 - إسناده حسن.

- خالد بن حيان: "صدوق، بخطيء"التقريب".

- وقـد وثقه: ابن معين، ابن عمر، ابن سعد، ابن حبان، وقال أبو الحامد، والنسائي، وابن
59 - حدثنا المسبب بن واضح، ثنا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: توضأ النبي - ١٢ - مرة مرتين، ثم قال: "هذا وضوء من لا يقبل له صلاة إلا به"، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم قال: "هذا وضوء يضاف له الأجر مرتين مرتين"، ثم توضأ ثلاث مرات. ثم قال: "هذا وضوء، ووضوء المرسلين قبلي".

خراش والدارقطني لا أُناس به، ووثقه النسائي في رواية. وانفرد الفلاس بتضييقه. انظر

تذيب الكمال: ٨٤٢. وقية رجاء ثقات.

أخرجه الذهبي في "السيرة" (١/٥٦)، من طريق المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٤١/٥٠) وأبو يعلى (٨/٥٠) كلاهما عن محمد بن العلاء بهذا الإسناد.

59 - إسناده ضعيف.

المسبب بن واضح: "ضعيف" كما تقدم كثيرا.

أخرجه الدارقطني (١/٨٠)، والبيهقي (١/٨٠) من طريق المسبب بن واضح بهذا الإسناد.

وقال الدارقطني: "انفرد به المسبب بن واضح عن حفص بن ميسرة، والمسبب ضعيف".

وقال البيهقي: "المسبب غير محتج به، وقد روى هذا الحديث من أوجه كلها ضعيفة".

ونقل الزيلعي في "نصب الرواية" (١/٢٨) عن عبد الحق قوله: "هذا الطريق من أحسن طريق هذا الحديث".

وتعمقه ابن حجر في "التلخيص": "قلت: هو كما قال، لو كان المسبب حفظه، ولكن اقترب عليه إسناده. وحفظه رواية معاوية بن قرة عن ابن عمر، وهي متقطعة، وتفرد بها زيد العملي".

٢٤٩
60 - حدث لا عمرو بن هشام، ثنا عتاب بن بشير، عن عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ - فذكر الحديث في معاه.

60 - إسناده ضعيف جداً، وهو منقطع.

- عبد الرحيم بن زيد العامي: «متروك، كذبه ابن معين»، التقريب.
- والده ضعيف أيضاً: التقريب.
- ومعاوية بن مرة لم يدرك ابن عمر، قاله أبو زرعة، والحاكم، وابن حجر: التلخيص.

أخرجه ابن ماجه 194، وأبو عبيدة 9/48، وأبو حيان في الأمويين 2/61، وابن الأعرابي في المعجم 5/393 من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز عند عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، عن معاوية بن مرة، عن النبي ﷺ.

وقال: «هكذا رواه مرحم بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن معاوية بن مرة، عن النبي ﷺ، عن جد، ورواه الحجرون وغيره عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن معاوية بن مرة، عن ابن عمر، ورواه عبد اللطين بن عرادة الشيباني، عن زيد الهمي، عن معاوية بن مرة، عن عبد بن عمرو بن أبي أنعر».

ونقل ابن أبي حاتم في الخليل 1/45 عن أبيه قوله: «عبد الرحمن بن زيد متروك الحديث، وزيد العمري ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي ﷺ».

وقال أيضاً: «وست أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو - عندي - حديث واه، ومعاوية بن مرة لم يلحق ابن عمر».

وقال البصيري في مسند الزجاجه 1/917: «هذا إسناده في زيد العامي، وهو ضعيف، وإبنه عبد الرحمن متروك، بل كذاب، ومعاوية بن مرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في الخليل، وصح به الحاكم في المستدرك».

وقال الحاكم 150/20 بعد رواية حديث أبي هريرة: «وشاهد: الحديث المرسل المشهور: عن معاوية بن مرة، عن ابن عمر».

650
۶۱ - حدثنا عمرو بن هشام قال: رجعت في كتاب عتاب بن بشير، عن اسحاق بن راشد، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: "أن النبي - عليه السلام - لما دفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة، قال: "ها ثم غيبه" قال: فمن أجل ذلك يغيب المفتاح.

وتغقبه الذهبي بقوله: "ومداره على زيد العمي، وهو واه" . وضعه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختبارات" ص ۱۱۱.

وقال ابن حجر في "الفتح" ۱/ ۲۸۲ بعد ذكر الحديث من طريق أنس: "حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، ولم يقال عن كله ضعيفا" . وأخرج الطيسي ۱۸۱"، والدارقطني ۸۰۸، والبيهقي ۱۸۱/۸۰ من طريق سلام الطويل، والدارقطني ۱۸۱/۷۹ من طريق محمد بن الفضل، كلاهما عن زيد العمي به.

- وسلام الطويل: "متروك"، "التقرب".

- ومحمد بن الفضل: "کذبو"، "التقرب".

وأخرج جهانگیر ۹۸/۸۱ من طريق أبي إسرايل بن زيد العمي عن نافع بن عمر.

قال الهيثمي في "المجمع" ۵۰۰: "رواه أحمد، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف، وقد وثق، وليه رجاله رجال الصحيح!"

وفي أبو إسرايل: "ليس هو من رجال الصحيح، ولم يصحح له أحد من الأئمة! وهو إسماعيل بن خليفة الملاحي: "صدوق، سيء الحفظ"، "التقرب".

۶۱ - إسناده منقطع.

- عمرو بن هشام، صرح بعدم السماع عن عتاب، وإنما هو ما وجد في كتابه. وبقية رجاله.

- ثقات.

أخرجه الفاکهي في "أخبار مكة" كما في "الفتح" ۷۸/۷۱. ولم أجدته في المطبوع، من طريق محمد بن جبير بهذا الإسناد.

- وأخرج عبد الرحمن بن ۸۵، ومن طريقه الطبراني في "الكبیر" ۵۴، من عمر بن الزهري مرسلاً فذكره بنحوه مطول.

۲۵۱
۲۶ - حدثنا إسماعيل بن موسى، أنا شريك، عن ثابت العلمي قال: قلت لأبي جعفر: حدثك جابر: "أن النبي - رضي الله عنه - توضاً مرة، ومرتين
مرتين، وثلاث مرات؟ قال: نعم".

وقال الهيثمي في "المجمع" ۲۶۰: "رواية الطبري من سلسلة، ورجال رجل الصحيح).
وأصل الحديث في البخاري ۴۸۹، ومسلم ۳۷۷، وابن بوداود ۲۳۲، و۲۴-۲۰۲۵، والنسائي ۲۰۶-۶۹، ويافا ماجه "۶۲۳".

۲۷ - إسناده ضعيف.

- شريك بن عبدالله القاضي: "صدوق، يخطيء كثيرا، التقرب".
- ثابت العلمي: "ضعف، رافضي"، التقرب".

أخرجه الترمذي ۴۵ عن إسماعيل بن موسى بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه ۴۱، والحاكimi ۸۱ من طريق شريك بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: "وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي صفية قال: قلت لأبي جعفر:
حدثك جابر: "أن النبي - رضي الله عنه - توضاً مرة؟ قال: نعم. وحدثنا بذلك هناد وشبه قالا:
ثنا وكيع عن ثابت بن أبي صفية، وهذا صحيح من حديث شريك، لأنبه قد روي من غير وجه
هذا عن ثابت نحو رواية وكيع، وشريك كثير الغلط، وثبت بن أبي صفية: هو أبو حمزة
الثعلبي.

وقال في "العمل" ۳۶: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: الصحيح مارواه وكيع، عن أبي حمزة، رواية وشريك ليس الصحيح، وقال محمد: وحديث أبي رافع في
هذا الباب فيه اضطراب". وانظر "العمل" لـ "الدارقطني" ۷۰.

واخرج رواية وكيع هذه، ابن أبي شيبة ۱/۹۱. ويشهد له رواية وكيع: ماتقدم من حديث
ابن عباس برقم ۴۵۲.

۲۵۷
أخير الجزء

وصلى الله على نبينا محمد

قاله زاهر

سمع من أول حديث أبي عروبة الحراني إلى هنا ، من أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحمي ، بقراءة الإمام أبي النضر عبدالرحمن بن عبادالجبار الفاضي ، وذكر جماعة ، ثم قال : وأبويفضل ، وعبدالعز ، نبا محمد بن أبي الفضل البُجُزَاز ، وذكر عندهما . وصح سماعهم بحراة ، في ذي القعدة ، سنة سبع وعشرين وخمس مائة ، ونقل السمع إلى هنا من الأصل : ابن الشيخ عبدالخالق بن زاهر الشحمي ، يهيماساور ، في صفر سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة . نقله الصريفي مختصراً .

سمع الجزء من أبي سعد الكنجوريذي أبو عبدالرحمن بن طاهر بن محمد الشحمي ، وكتباه : أبو منصور ، وأبويقاسم ، وهو ابن خمس سنين ، وغيرهم ، بقراءة الحسن بن أحمد السمرقندي ، في جمادي الأولي ، سنة إحدى وخمسين وأربع مائة . نقله أبوبكر محمد بن علي الكرجي ، من نسخة الشيخ أبي القاسم الشحمي وخطه ، وأبقى النقل يهيماساور ، في صفر ، سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة . نقله الصريفي من خطه مختصراً .

سمع أحاديث أبي عروبة على الشيخ أبي روح عبدالمعزين محمد بن أبي الفضل البُجُزَاز بسماعه : الإمام الحسن أبو عبداللله محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدس ، والإمام أبو إبراهيم بن محمد بن همام ، بقراءة إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفي . ومن خطه نقل ، يوم السبت الرابع جمادي الأولي المبارك ، سنة عشر وست مائة ، وسمع من حديث أبي هريرة : أنه أتي في غلام بين
أبراهيم .. الحديث: الإمام محمد بن محمد بن محمد الخوشناني الفدعاواني

وأخوه أحمد.

وصلى الله علي نبينا محمد وآله الطيب الطاهر.
## فهرس أطراف الأحاديث والآثار

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الحديث</th>
<th>الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>47</td>
<td>أغزوا غنموا وصوموا تصحوا</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>أمر بقتل الكلاب في الإحرام والحرم</td>
</tr>
<tr>
<td>62, 58, 57, 56, 55</td>
<td>أن النبي توضأ ثلاثاً ثلاثاً</td>
</tr>
<tr>
<td>62, 58, 57, 56, 55</td>
<td>أن النبي توضأ مرة</td>
</tr>
<tr>
<td>61</td>
<td>أن النبي لما دفع المفتاح إلى عثمان بن علامة</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>أن جبريل آتى النبي بصورةها في سورة خضراء</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>أن سبيعة بنت الحارث نفست بعد وفاتها زوجها</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>أن سبيعة توفيت عنها زوجها فولدت بعد وفاتها</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>أنا نتعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>كنت أحق مالك تتحكي</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>أمي أمّا امرأة، انكحت بها غير إذن وليها</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>أمي أمّا امرأة زوجها ولسان</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>استهمنا عليه .. باغلام، هذا أبوك، وهذه أمك</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>اعتمر النبي ثلاث عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>تستامر البتيمة في نفسها</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>تسُمونهم محمدًا، ثم تعلَّونهم</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>تصدوا المستحبا وان قتر الدم</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>تهدوا، تزدادو خيراً</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>رأيت النبي في غزوة تبوكل توضأ واحدة واحدة</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>سأل عائشة عن زوج ببرة</td>
</tr>
</tbody>
</table>

255
- طلقها زوجها، ثلاثين فأتت النبي فأمرها فانتقلت
- فضل عائشة على النساء كفضل السيدة
- فليرجعها، فإذا طهرت
- فمره فليرجعها، فإذا طهرت
- قص الشارب من السنة
- كان النبي يعكفت عشرة أيام من شهر رمضان
- كان ردينف رسول الله فلبى حتى رمى جمرة
- كان رسول الله إذا مشى مشيا
- كان يصلي مع رسول الله يأتي قومه فتؤمهم
- كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا
- لا تلحين الأول حتى ندوقي عسيلته
- لا طلاق إلا بعد نكاح
- لا نكاح إلا بولي
- لا نكاح إلا بولي
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخد
- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخد
- لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث
- لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا
- لعلك تزيدين أن ترجعتي إلى رفاعة
- مازننا أعزة منذ أسلم عمر
- ما زنا نبعد أن السكينة تنطق
- ما نزل علينا الوجي في خاف امرأة

206
- مرح فليمسكها حتى تعيش
- من أعشق رقبة أعشق الله بكل عضو
- نال رجل من عائشة عند عمر فقال : مقبولًا مقبولًا
- نهى أن نتخذ جنود السباع
- هذا جبريل يقرأ عليك السلام
- هذا وضوء من لا يقبل له صلاة إلا به
- يابتي هاشم إنكم سترون بعدي
- يابني هاشم إنني سألت الله عز وجل لكم ثلاثًا
- يابنتي ، أليس تحيين من أحب
- يا غلام ، هذا أبوك ، وهذه أمك ، فاختير أيهما
- يوم القيامة حتى يبلغ الرشح
فهرس المصادر والمراجع


6 - الأربعين في مناقب أمياء المؤمنين - ابن عساكر - تحقيق محمد أحمد - مكتبة التراث الإسلامي - مصر.


11 - أطراف مسند أحمد - ابن حجر - تحقيق زهير ناصر - دار ابن كثير.
16- بداية السنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن - أحمد البنا - دار الفرقان - مصر - ط الثانية.
20- التاريخ الكبير - البخاري - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.
21- تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.
23- التاريخ والمعروفة - الفسوي - تحقيق أكرم العمري - مكتبة الدار - المدينة.
24 - تبسيط المتنبء وتحرير الشمل - ابن حجر - تحقيق علي البجاوي - دار الكتب العلمية - بيروت.
25 - تجربة الأشراف بعرفة الأطراف - المزي - تحقيق عبدالصادم شرف الدين.
26 - ترتيب مسند الشافعي - محمد عابد - تحقيق يوسف الحسي وعزت العطار - دار الكتب العلمية - بيروت.
28 - الترغيب والترهيب - للأصبهاني - تحقيق أيمن صالح - دار زمزم.
29 - تمايز أهل التدريس مراتب الموصوفين بالتدريس - ابن حجر - تحقيق عاصم القرني - مكتبة المنار - ط الأولي.
30 - تفسير البغوي - تحقيق محمد عبد الله النمر وجماعة - دار طيبة - الرياض - ط الثانية - 1993م.
31 - تكريم التهذيب - ابن حجر - تحقيق أبو الأشبال الباكستاني - دار العاصمة - الرياض - ط الأولى - 1916.
32 - التلحين الحبيم - ابن حجر - تحقيق عبدالله هاشم.
34 - تهذيب التهذيب - ابن حجر - دار صادر - بيروت.
35 - تهذيب الكمال - المزي - تحقيق بشار عواد - مؤسسة الرسالة - بيروت.

760


38 - الثقافات - ابن حيان - دائرة المعارف العثمانية - بالله.


40 - الجزء والتعديل - ابن أبي حاتم - دائرة المعارف العثمانية - بالله.


42 - حلبة الأولية وطبقات الأصفياء - أبي نعيم الأصبهاني - مصورة دار الكتب العملية - بيروت.


45 - ديوان الضعفاء والمنكر - الجهني - تحقيق عبدالرحمن الأنصاري - مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة.


361
48 - الزهد - ابن المبارك - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - دار الكتب العلمية - بيروت.


52 - سنن أبي داوود - تحقيق عزت عبيد - دار الحديث - سورية.

53 - سنن أبي ماجه - تحقيق محمد فؤاد - دار الكتب العلمية - بيروت.

54 - سنن الترمذي - تحقيق عزت عبيد - المكتبة الإسلامية - تركيا.


56 - سنن الترمذي - تحقيق هب الله هاشم - حديث أكاديمي - باكستان - 1984 م.


58 - السنن الكبرى - البيهقي - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.


61 - سير أعلام النبلاء - الذهبي - تحقيق شعبان الأرنؤوط وجماعة - مؤسسة

22 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - البليكاني - تحقيق أحمد سعد
- دار طيبة - الرياض - ط الثانية - 1411 ه.


27 - شعب الإسلام - البهضي - تحقيق بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت.


32 - الضعفاء الكبير - العقيل - تحقيق عبدالله العلياني - دار الكتب
العلمية - بيروت - ط الأولي - 1984م.

73 - الطب النبوي - أبي نعيم الأصبهاني - مخطوطات المكتبة الظاهرية

74 - الطبقات الكبرى - ابن سعد - تحقيق إحسان عباس - دار صادر - بيروت.


76 - العلم الكبير - الترمذي - تحقيق صبحي السامراني وجماعة - عالم الكتب - ط الأولي - 1989م.


264


86 - كشف الظلن - حاجي خليفة - مصورة دار الكتب العلمية - بيروت.

87 - الكنى والأسماء - الدواليبي - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.


93 - المستدرك - الحاكم - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.

94 - مسناد أبي عوانة - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.


96 - مسناد أحمد بن حنيل - مطبعة بولاق مصر.

97 - مسناد إسحاق بن راهوية - تحقيق عبدالغفور البلوشمي - مكتبة الإيمان -
68 - مسند البراز - تحقيق محمود زين الرحمان - كتبة العلوم والحكم - المدنية
النبوية - ط الأولى - 1988م.
102 - مسند الطياتي - دائرة المعارف العثمانية - بالله.
106 - مصالح الزجاجة - البصيري - تحقيق موسى محمد علي وعزت عطية - دار الكتب الحديثة - مصر.
107 - مصنف ابن أبي شيبة - دار السلفية - بالله.
109 - المطالب العالية - ابن حجر - تحقيق غنيم عباس ويسار إبراهيم - دار
الوطن - الرياض - ط الأولى - 1997م.


111 - المعجم الصغير - الطبرياني - تحقيق محمد سمرارة - دار إحياء التراث العربي - بيروت.

112 - المعجم الكبير - الطبرياني - تحقيق حمد السلفي - مكتبة ابن تيمية - القاهرة - ط الثانية.


115 - المغنى في الضعفاء - الذهبي - تحقيق نور الدين عتر.


118 - المختصر من فهرس الظاهرة - الألباني - مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق - 1970م.


120 - الموضوع لأوهام الجمع والتفريق - الخطيب البغدادي - تحقيق العلمي - دائرة المعارف العثمانية - بالهند.
121 - الموطا - للإمام مالك - تحقيق محمد فؤاد - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.

122 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تحقيق علي محمد البجاوي - دار المعرفة - بيروت.

123 - نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية - الزيلعي - دار الحديث - القاهرة.