$$
\begin{aligned}
& \text { そ } \\
& 00 \text { 0 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سَّأَليفـت }
\end{aligned}
$$


(لمقـرحة

إن الحمد ل山 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهلده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهل أن لا إله إلا واله الله
 على الدين كله ولو كره المشركونها . وليخرج الناس من الظلمات اللى النور، من ظلمات الشرك والكفر والجهل إلى نور التوحيد والإيمان والعلم .
جاء بأعظم رسالة وأعلاها مكانة، ولهذه العظمة وهذه المكانة وعد الهّ وعداً قاطعاً

ولتحقيت هنا الوعد القاطع الصادت كان كل ما قامت به الأمة الإسلامية من جهود عظيمة واهتمام بالغ لا يعرف الأقل منه لأمة من الأمم ولا لدين من الأديان بحفظ الق المرآلن
 وفي البيوت والمساجد والمعاهل. والاهتمام بلراسته وتفسيره واستنباط أحكامامه والاعتبار بقصصه وأمثاله وعظاته، واللتأليف في شتى العلوم التي تخلدمه، وتبين بلاغته وإعجازه؛ من لغوية وبالاغية وتاريخية وغيرها .
فـا من سورة من سوره، ولا آية من آياته، ولا كلمة من كلماته إلا وقد دار حولها بحث وكان لها شأن ونبأ .
وقد شرف الله محمدأ خاتم النبيين وأكرم الرسل صلوات الها وسلامه عليهم - وأعلا مكانته، وأنزله المتزلة الكريمة التي يستحقها ـ فأسند إليه مهمة بيان ما في الثرآن من !إجمال، وشرح ما يحتاج إلى شرح وتفصيل .
(1) سورة الحجر، آية 4.
 أسند إليه من واجب أكمل فقام بأقواله وأفعاله وأحو اله وجهاده العظيم وسيرته العططرة ختى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيخ عنها إلا إلا هالكا


نقام الصحابة الكرام بتبليغ تلك الرِسالة وأداء تلك الألمانيانة، على أحسن :الوجنوه وأقومها، وتلقت ذلك الأمة الإسلامية جيلاً عن جيل حتى وصلت إلينا غضة طرية، وبلن


 وشرحه ينافي ما وعد الش به من حف حفظ للقرآن الكريم م وإذَن فالسنة داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضما بالومان الأكيد.
 والذود عن حياضها. سرح طرفك في ذلك الترابث العظيم، وقلب صفحاته لترى العـي العجب
 عشرات الكتب فستجّد أنهة ما من نص إلا وله شأن وأي شأن، ودراسة وتخليل وإستنباط وتعليل وتمحيصن وتحقين وأخذ وإعطاء . ولقد أعد الش لحفظ مذه السنة المطهرة وصيانتها رجالأ صنعهم علي عينه وأمذهم

 العباقرة ما أعدوا هذا الإعداد إلعجيب إلا لغايةً سامية هي إنفاذ وعد الها الكريمّ. .
 مؤلفات قيمة مختلفة المنافج والمواضيع متحدة الغاية وهي خخدمة السنة المظهرة.
سورة النحل، آية غ\& .

$$
\begin{align*}
& \text { خ العلم حـيث رنم } \tag{r}
\end{align*}
$$

فمؤلفات وضعت على المسانيد، وجوامع وسنن على الأبواب العقائدية والتاريخية

 وأخرى في علل الأسانيد من حيث الإرسال والوصل والرفع والوقفت والو وكان من هؤلاء
 وكان لهما القدح المعلى في خدمة السنة المطهرة في مجالاتي مين ميختلفة

 ومسلم، المتلقيان بالحفاوة والقوول والإكبار لدى الأمة الإسلامية قليماً وحديثأ.


 فاحصصة على صحيحي البخاري ومسلم فاستلرك عليهما ما يربو على مائتي حديث يرى أن فيها عللًا تخرجها عن حد الصحيح.
وقد تصدى 'للححث في هذه الأحاديث المنتقدة ومناقتشة الدارتطني فيها ومخالفته
 شرحههما لصحيح مسلم، وكالحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري ومقدمته وغيرهم من العلماء الأناضل.
ومع ذلك فلا يزال المجال فسيحاً كلبحث والمناقثة في هذه الأحاديث مما شجعني على اختبارها موضوعاً للبحث.

## أسباب اختياري لهذا الموضوع


 الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمـة ـ فأشار على ألـا
 ومن الكتابة حولها ومناقتشة الدارتطني فيها موضوعاً لنيل شهادة الماجني القسم المذكور فصادف ذلك رغبة قوية في نفسي .

ورأيت أن المجأل لا يزال فسيحاً ومتسعاً للبحث والمناقشة والأخلذ والرد . مأ حازه هذا الكتابِ من مكانة مرموقة بين مصادر التراث الإسلامني ألخالد . و وما ثانياً

 تلك الخصائص نما يرجع إلى صحةة نصوصه وصفائها ومنها ما يرجع إلثي أسانيلده وما فيها من متانة:وبوة .
ومنها ما يرجع إلى نواح فنية يعرف قيمتها وأهميتها من يرزت التضضلع من السنة
النبوية وعلومها .


 التي هي تفسير وإيضاح لمرامى القرآن وأهدافه وتقييد لإطالاقه وبيان لمحجمالته .

 الطاهرة المشرقة| ومتتهين بكل من له جهل وأثر في حمل رسالة الإلبساملام على مدى التأريخ الإبنّلاني.
ولما كان هؤلاء المْغرضون المتحاملون على الإسلام ظلماً وأنباعهم مبنّ أدعياء الإسلام قذ يتخذون تكأة ويستغلون مثل انتقاد الدارتطني ونظرائه جاهلين ما تُعنيه هنه الانتقاذات وما تهلف إليه من حماية للإسلام وصيانة لنصوصه. إنهم على الضد ممنا يتصوره هؤلاء المتهجمون على الإسلام والمفترون علىى خملته ونصوصه .
إنهم يرمون إلى غاية نزيهة كريمة هي حماية نصوص هنا أللين والذب عن علـي
 خحطأ وخلن فضنال عن الكذبب والإفك، سواء في نصوصها أو في أسانيلها وطرقها المؤدية إليها فليفهم هؤلاء المغرضبون هذه الأهداف السنامية، وليوقنو أنهم بإزاء نصوصن الإسلام

التي تعهد الله بحفظها :
(اكـنـاطـح صخـرة يـومـأليـوهنهـا فـلم يضرها وأوهى قرنه الوعل"

 الاستدراكات وإلى أي مدى يكون تأثيرها على هذه الأحاديث المتتّدة، وعلى صحيح الإمام مسلم، وجعلته موضوع رسالتي لـرج وسميته (بين الإمامين مسلم والدار تطني).

## الغاية من دراسة هذا الموضوع

 مكانتها ودرجاتها من الصحة وغيرها على ضوء المتابعات والشو اهدل ودراسة قواعد فن الاصططلاح

## منهجي في الرسالة

بعد ما قلمته من أسباب اختياري لهذا الموضوع أبدأ.
أولاَ: ( (
(ب) مكانة صحيح مسلم ومنهجه فيه.
ثانياً: : إثبات نسبة الرسالة "التتبات" إلى الدارتطني
 وتتلخص هذه الدراسة فيما يلي:
تفهم ما يقوله الدارنطني وليس هذا بالأمر اليسير دائماً بسبب الإبجاز والإجمال
في بعض المواضع
وعملي هنا الفهم والبسط والكثشف عن مقصود اللارتطني حسب ما يظهر لي لي (ب) فحص الدليل والرجوع إلى المصادر لتبع الروايات من المتابعات والشوواهد مما يؤكد كلام الدار تطني أو يعارضه. (ج-) الحكم على نقد الدارتطني بالموافقة أو المخالفة ني ضوء قواعد علماء نقد الحديث
وضع الدارتطني كتابه التتع على مسانيد الصحابة وعلى طريقة غير منظمة، والأحاديث المتتقدة من صحيح مسلم ليست مميزة على حدة، بل هي مختلطة

بالأحاديث المنتقلة من صحيح البخاري فنجد حديئاً منها هنا وحخّيثاً آخر
منها هناكاك
فرأيت أن أرتبها فيُ رسنالتي على الأبواب، لأن الرنسائل المقدمة لنيل الشُهادات
 وأبوابب وخاتمة .
ولأجل أن تأخذ رسنالتي شكل مشلاتها من الرسائل رأيت أن أضنعها ــ بعد ذكر
 كان في الكتاب الواحد مثل كتاب الصلاة عدة أحاديث فإني أضعها تحن
 الزاكاة") وهكنا.
 كتاب مثل كتاب الصهلاة أو كتاب الحج

الر سالة طابع التنظيم والتنسيق الدقين . (هـ) ( ثم خاتمة البحث وفيها تلخيص ما وصلت إليه من نتائج .

تعرنف مرجز بالإمام سلم

هو الإمام الحانظ حجة الإسلام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشّيري النيسابوري
صاحب التصانيف.
مولـــده:
(1) ولد سنة أربع ومائتين

نشأته:
ونشا في بيت علم وجاه ومكانة .
طلبه:
اتجه إلى العلم وهو صغير فسمع وتلقى العلم من شيوخ بلدته، ثم رحم رحل وطاف ولم
 غزيراً متضلعاً في علوم الكتاب والسنة .
 الإمام مسلم أشده واستوى عوده إذ كان عمره حينذاك أربعاً وأربعين سنة أو ستاً وأربعين فلازمه واستفاد منه .

شيوخه:


 القواريري، وخلف بنٍ هنّام، وسريج بن يونس، وعند وعد اللَّه بن مسلمة القعني، وأبو الربيع الزهراني، وعبيد اللّه بن معاذ، وعمر بن حفص بن غياث، وعمرو بن بن طلحة القناد،
 0.v/rv


ومالك بن إسماعيل النهدي، وأحمد بن يونس، وأحمد بن جواس، وإِيماعيل بن 'أبي
 وحرملة بن يحيىى، وعمرو بن سواد وغيرهم، وقدم بغذاد غيز مرة وحدث بها(1) "،

تلاميذه:

 علمه، ويستفيدون من توجيّياته.






 السراجّ، وزكريا بن داود الخفاف، ونصر بن أحمد الحأظط يعرف بنصركُ وخلائت

صفاته وأخلاقه:
لقد كان الإمام مسلم أحد الأئمة الأفناذ والنوابغ المبرزين في الحفظ والاتقانان ونسعة العلم والإدراكُ والاطلاع، وإلمان إلى جانب ذلك شجاعاً ونيًّ يقف إلى جانب الحق وأهله في البُدائند والملماتما
لقد وقف إلى جانب الإمام البخاري ينصره ويؤازره ويذود عنه متحدياً في ذلك الموقف النبيل خصوم البخاري ولم يبال بما لهم من نفوذ وقوة ورية وسلطان.





مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه، وجمع كل ما ما كان


وتخلف عنه وعن زيارتهـه
وكان رحمه الها يتسم بالورع والعبادة والعلم الواسع والاحتياط لدينه . لذلك عظم في أعين الناس وعلت متزلته وسمت مكانته.

ثنـاء العلماء عليه:
من أجل ما تقدم ذكره من اجتماع خلال الخير وخصال النبل المّل فيه، فاضت ألسنة


على مشايخ عصرهمال(T).

"للمسلمين|(r)


[٪ [ ـ وفال شيخه محمد بن عبد الوهاب الفراء: : (كان مسلم من علماء الناس، وما علمته إلا خيرّا](1) ${ }^{\text {(0) }}$
[0] ـ وقال ابن الأخرم: إإنما أخرجت مديتنتا هذه من رجال الحديث ثلاثة :

 ومسلمب" ${ }^{(v)}$

تاريخ بغداد


تذكرة الحفاظ (/ 0A9.

[V] [ ـ وقال النووي؛ وأجمعوا على جلالته وإمامته وورعه وححذةن في هذه الصنعة
وتقدمه فيها"(1)"

مؤلفاته:
لقد ولد مسلم في مطلع القُرن الثالث الهجري وتوفي سنة الـو



 جملة مؤلفاته ${ }^{\text {(r }}$
[1] [ [








[ [1 [1] ـ ـ كتاب الانتفاع بأهب السباع




.
[17] [ ـكتاب أولاد الصححابة.

(1)


$$
\begin{aligned}
& \text { [19] ـ كتاب أفرأد الشاميين . }
\end{aligned}
$$

وهاته:
توفي رحمه الها سنة إحدى وستين ومائتين (1)، وكانت حياته حافلة بجلائل الأعمال
 التي تعتز بها وتثق بنصوصها وما يجعله في الصدارة بين أئمة الإسلام وعلمائه الأعلام.

## مكانة كتابه الصحيح:

هو ثاني كتابين امتازا بصحتهما وقيمتهما العلمية وشهر تهما الواسعة والحترا والوام الأمة الإسلامية لها وتلقيها إياهما بالقبول والتسليم لنصوصهمها والاحتكام إليهما .

أولهما: صحيح البخاري .
وثانيهما: صسحي مسلم. ص.
قـال النـووي رحمـه الله: اتـــق العلمـاء علمى أن أصـح الكتـبـ بعـد اللقـرآن العـزيـز

 الجماهير وأهل الحذق والاتقان والغوص على أسرار الحديث (Y) . ولكن كثيراً من العلماء يذهب إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري ومنهم أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم

 تلخيصه لمسلم ونقله عن جماعة، ، وعزاه في الختصاره للبخاري الثى أكثر المغارباربة وعزا ترجيح البخاري إلى أكثر المشارقة|(!)

نووي / اع ا



ويذهب بغض العلماء إلى أن ما حكي عن مضضلى صحيح مسلم على صنجيح البخاري إنما يرجع إلى جودة السيات وحسن التنسيق لا إلى الأصحية .
 فمدارهم على هذا المسنده (يعني صحيحه) (1) "
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الشا : قد حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرطـلم


 يبلغنوا شأونه، فسبحان المعطي الوهابي(r).

 ذلك يل على عظمة هذا الكتاب ومكانته في نفوس المسلمينين.

## منهج مسلم في الصحيح

 مقدمة 'صحنيحه (Y):
ثم إنا إن شاء اشل متدؤون في تخريج ما سألت وتأليفه علي شريطة سوف أذكرها لك.

 حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناكاك، لأن المعفني الزائد في الحليث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بلد من إعادة الحلديث اللنيّ فيه ما ما

 بُـداً من إعادته بجملته، من غير حاجة منا إليه، فلا نتولى فعله إن شُشاء الها تعالى.

$$
\begin{align*}
& \text { نووي / / ا . }  \tag{1}\\
& \text { ت ت •1ヶv/ . }  \tag{r}\\
& \text {. } 7 \text { _ } \mathfrak{\varepsilon} / 1 \tag{r}
\end{align*}
$$

فأما التسم الأولن، فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها

 ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من منا الناس أتععناها أخباراً يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقاذ. كالصنف المقدم قبلهمه، على
 كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من من حمال الآثار ونقال


 القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المصلوب وغي وغيات بن إبراميم وسليمان بن بن عمرو أبي داود النخعي وأُشباهمم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهـهم" . وحاصل كلام مسلم في هذا المنهج الذي التزهمه:

 الرواة ومكانتهم من قبول رواياتهم وردها وتؤول هذه الثلاث إلى أريع -
 (ب) ثم يتعها بروايات من ليس موصوفاً بالحفظ والاتقان ممن يشملهم اسم الستر
(ج- ـ د ) أما الطبقتان الثالثة والرابعة وهما المتهمون. ومن النالب على حديثه المنكر فإنه التزم أنه لا يعرج على حديثهم ولا يتشاغل بتخريجه.

## هل التزم مسلم هذا المنهج

أما بالنسبة لعدم التكرار إلا عند الحاجة وأما بالنسبة لعدم التخريج للطبقتين الثالثئة والرابعة فلا نزاع في أن الأمر كما فال ووُعد.
وأما بالنسبة للطبتين الأوليين نهما موضعا خلاف. اوفذهب الإمامان الحافظان
 في كتابه الصحيح إلا عن الطبمة الأولى، ولم يخرج عن الطبقة الثانية|"(1) .

 الناس كما قاله . فذكر أن القَسم الأول حديث الحفاظط، وأنه إذا انتضى أتثعه بأحاديث من من









 بالطبقات الثلات الحفاظ ثم النيني يلونهم، والثالثة هي التي طرحها (1) اهــ .
 عياض ظاهر جداً والش أعلم! (o)

والأمر كما فال القاضّي:عياض والنووي والدليل على ذلك أمران:
أولهما: أن مسلماً عندما ذكر أنه سيخرج عن الطبقة الثانية مثل لها با بعطاء بنّ السائب


الدليل أنه قد خرج لهذه الطبقة: رابعع التقريب وغيره.

نووي. / /r.
(Y) (Y) إكمال المعلم / (Y/

(§) (§) وهو الظاهر من كلام مسلم فإنه نص على أنه يخرج عن طبقتين فقط ولا يعرج على الثالثة والرابعة.


وثانيهما：أن مسلماً ذكر في المقدمة أن دافعه الـلى تأليف كتابه الصحيح إنما هو تلبية طلب وإجبابة سؤال．نمن جملة كلامه في هذا الغرض： （（ ）قوله：وسألتي أن ألخصها لك في تأليف بلا تكرار يكثر، ،فإن ذلك زعمت مما يشغلك عماله قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها（1）． （ب）وقوله وإلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشيأن وإتقانه أيسر على

المرء من معالجة الكثير منه（
（جـ）وقوله ：＂وإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازديباد السقيم＂（ب）＂）
 الوعد بالتلخيص والقصد إلى القليل من الصحيح سواء ألماء ألماد الحاكم أنه يفرد للطبقة الثانيانية
 كل ذلك مناف لما صرح به مسلم من التصد إلى الاختصار ．

## التزام مسلم شرح العلل في صحيحه <br> وقال مسلم（E）رحمه النّ في عرض منهجهه：


 عليها في الأماكن التي يليِ بها الشرح والإيضا قال القاضي عياض رحمه الها：وكذلك علل الحديث التي ذك الانير ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها في مواضعها من الأبواب، من اختلالهم في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنتص، وذكر تصاحيف المصحفين
وهذا يلل على استيفائه غرضه في تأليفه وإِخاله في كتابه كل ما وعد به（0）．

$$
\begin{align*}
& \text { を分 } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. ^人 } \tag{r}
\end{align*}
$$

نوري

وقد وافق القاضي عياض على رأيه هذا والذي قبله علماء عصره حينما عرضه عليهم
 في بعض الأحاديث التي انتقدها الالدارتطني. وهذا الذي ظهر لي واقتنعت بهـ ه وسترى إن شاء الهَ في استعراضك للربسالة نماذج من هذا القبيل.

لقد تبين لي:
عدم صسة رأي القاضي عياض في شرح الإمام مسلم للعلل في كـابنه الصـحيح بِعد التأمل الطويل والدراسة التطبيقية لصحيح مسلم، وقد بينت ذلك بيانآ شافـاً في كتابين : أحدهما: الامنهج الإمام مسلم في ترتيب كتابه الصحيح ودحض شيها وثانيهما: كتاب (التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل"، .

 والأراجيف حول هذا الكتاب العظيم مازجاً أباطيله بالمدح للإمام مسلم، ومنهج الإلما ولام مسلم وترتيب الإمام مسلم ومدح نفسه وأباطيله، لتمطلي أباطيله على من لا يعرفّ حفِيقة صحيح مسلم وواقعه النذي تلكته الأمة بالقبول، وشهدت له بالصحة.
 شبهات حوله (ص \& - - ع10)، 'أن موافقة من وافق القاضي عياضاً، إنما كانت فيما
 الموافقة بشرح العللر .
وبناء على إدراكي لخططأ قول القاضي عياض وغلى كل ما ذكرت فقلـ غيرّت في مهنا
الكتاب كل أقوالي التي بنيتها على قوله من أول الكتاب إلى آَيْره اللهم إلاّ آلن يكون فائتي شيء من باب السهو فأنّا راجع عنه .
ومن نسب إلى شيئاً مما بنته على قول القاضي عياضن بعد هذا البِالن والتْغير رُهو
ظالم مغترِ
وأرجو الشا أن ييشيني على هذا الرجوع إلى الحت وأن يجعله ني عداد النصرة لسنة رسول الشا

## تعريف موجزبالر(رتطني)

هو الإمام الكبير الحانظ الفذ شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث أبو الحسن
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المحدث الفقيه الميه الأديب المقرىيء.
والدارتطني نسبة إلى دار القطن (حي من أحياء بغداد)(1).
مولده:
ولد سنة ست وثلانمائة .
طلبه للعلم:
اتجه إلى طلب العلم من صباه البكر . قال يوسف القواس : „كنا نمر إلى البغوي،


منحه اله من مواهب أئره الكبير في حياة هذا الإمام العظيم.
رحلته في طلب العلم:
وتد جرى الدارتطني على سنة المحدثين وعادتهم من مند الرحال والتطواف في
 فقد زار البصرة والكوفة وواسط والشام ومصر (غ) ولا ولا بد أن يفيد علمأ ويكسب جديدأ ويكون لذلك أثر في حياته وعلمه.

أشهر شيوخه:
نشأ الدارتطني في عصر يزخر بالعلماء الأفذاذ، وفي عصر قد تم فيه نضج العلوم

. $99 Y / \Gamma$ (Y)




الإسلامية: فتلقى العلم عن خلت كثير من أشهرهم أبو القّاسم البغوي وأبو بكر بن أبَي
 الوهاب بن أبي حية، والفضل بن أحمد الزيديدي، وأبو عمر مخمد بن يون يوسف القاضيني،


 أحمد بن نصر الحافظ وغيرهم من هذه الطبقة ومن بعدها(1) .

بعد أن ابنتوى عودة أخذ في نشر العلم، فتلقى عنه وتخرج الألمة الفتحول مئل أبي
 والأزهري، والخلالال، والجوهري، والتنوخي والعتيتي، والقاضي أبي الطيب الطيري وجماعة غيرهم

## صفاته وخلقه ومكانته:

قال فيه الخططبب: إكان فزيد عصره وقريع دهره ونسيج وحده وإمام وقتهه، انتهى إليه

 بعلوم سوي علم الحديث(8) .
وقال الحاكم أبو عبد اللَّه:

والنحويين ... وقد وجلّته فوق ما وصف لِّي (0).

تاريخ بغداد
طبقات الشافعية

ألف جزءأ في الصفات غلي طريت السلف في إبنات كل الصفات بدون تأريل وّلا تحريف وهذا
الـجزء بدار الكتب المصرية .

تذكرة الحفاظ ז/ • 99 ، طبقات الشافعية ז/ ז7 \& .

وكان فقيهاً عارفأ باختلافات الفقهاء يل على ذلك كتابه السنن، ففإنه لا ينهج منهجه

 وكان أحد أئمة القراء والمبتكرين في تأليف القراءات، بل بل سلك طريقاً في التأليف
 وكان أديباً قيل إنه كان يحفظ دواوين جماعة من من الشعراء منها ديوان السيد الحميري ولذلك نسب إلى التشتيع (!) . وهو منه براء.

## حافظته المدهشة:

 الخطيب(0): حدثنا الأزهري قال : بلغني أن اللارتطني حضر في حدائته مجلس إسماعيل






وأعجب من هذه القصة وأدل على أنه بلغ شأوا لا يلحت أنه أملى كتابه العظيم العلل


 البرقاني: قلت ده: هل كان أبو الحسن اللدارقطني يملي عليك العلب من حفظه . . . فقال :

تذكرة الحفاظ 492 /r /
تاريخ بغداد


وفيات الأعيان
تاريخ بغداد
 الإمام الفرد فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تعجبك (') .. . ثناء العلماء عليه:
(اقال القاضي أبو الظيب الطبري: كان الدارتطني أمير المؤمنين في الحديثّ، :وما
 المتزلة في العلم" .

 وموسى بن هارون في وقته، وعلي بن عمر الدار تطني في وفته (r):
وغير هذا كثير من كنثاء العلماء عليه وتثديرهم وتسليمهم بإمامته وججلالكته وندرة أمثاله :

مؤلفاته:
كان الدارتطنيمن أولكك الرجال العظماء الأفذاذ الذين قدموا الكثير في سُبيل الرُقي بدراسة الـننة النبوية ولا سيما اللدراسنة النقدية. فمن مؤلفاته ولم نعلم منها إلا القليلِ . [1] [

$$
\begin{aligned}
& \text { [٪] ـ ـكتاب العلل والموجود منه خمسة أجزاء أملاه من حفظه . } \\
& \text { [٪] ـ الإلزامات علي! الصحصيحين. } \\
& \text { [8] ] ـ الاستدراكات والتيبع (وهو موضوع رسالتي) . } \\
& \text { [0] [ ـ كتاب الأربعين . } \\
& \text { [7] ـ ـ كتاب الأفراد. } \\
& \text { [V] ـ كتاب الأمالي } \\
& \text { [^] ـ ــتاب المستجاد. }
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
& \text { [9] ـ ـكتاب الرؤيا في خمسة أجزاء. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [ [ ] [ } \\
& \text { [ [ [ [ ] ـ كتاب غريب الحتديث. } \\
& \text { [ [ [ [ ] ـ كتاب المؤتلف والمتاب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [10] ـ ـ ـكتاب القراءاءات }
\end{aligned}
$$


 الظنون والسيوطي والنووي وابن خلكان.

وفاته:
توفي رحمه الهّ سنة





## إبـبات نسبة كتاب التتبع للدار قطني رحمه اله

لقد اشتهر للى علماء الحديث أن الإمام أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني تصلىى لنقد أحاديث من صحيحي البخاري ومسلم في كتاب له سمي "بالتتبع" وسمي بــرا"الاستدراكات" .
وهذا الكتاب يوجد نسخة منه بِكتبة حيلر أباد الدكن تحت رقّم



| $. r q v / r$ | $(1)$ |
| ---: | ---: |
| $. r q r / r)$ | $(r)$ |
| $.7 \wedge \varepsilon-7 \wedge r / 0$ | $(r)$ |
| $.9 .-19 / 9$ | $(\varepsilon)$ |





وعن نسخة الشيخ حماد الأنصاري بنقلت ما يخص مُسلماً إلى الحخديثٌ الخامس


 ولكتابه إسنادان:
1 ـ أولهما صلدر به: الكتاب المنوه عنه أعلاه.
قال مسنده(T): بسم الشا الرحمن الرحيم وصلى الهُ على سيدنا محمد وآله وصحبه
وسلم.
أخبرنا الشتخ شرف الدين محمد بن إبراهميم بن أبي القاسم الميلومي إذناً أنبا (r)



 اشتمل عليها كتاب البخارين ومسلم أو أحدّمطا بينت عللها والصواب منها
r


 توفي هذا الشاب الصالح في خادث سبارة في طريق مكة إلى الرياض سنة 1 الـ 1 هـ. التتبع (لـ 0).

$$
\begin{align*}
& \text { في الأصل (أنبا) والصواب ما أثبتناه. }  \tag{Y}\\
& \text { في الأصل (أنبا) والصواب ما ما أثبتناه. }  \tag{६}\\
& \text { في الأصل (أنبا) والصوابَ ما ما أثتناه. }  \tag{0}\\
& \text { في الأصل (أنبا) والصواب ما ا أثتباه. }  \tag{7}\\
& \text { الفهرسبت لابن خير (ص \&-ץ). }
\end{align*}
$$

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي المعروف بالبرقاني عن أبي الحسن الدار تطني مؤلفها .
والرسالة كما أسلفنا مشهورة يذكرها شراح الصحيحين في كثير من المناسبات فقد ذكرها النووي(") في مقدمة شرحه لصحيح مسلم وناقنش الدارتطنطني فيها ورد عليا عليه في شرحه عند كل حديث انتقده الدارتطني إلا أحاديث يسيرة . ورد عليه الحافظ ابن حبا حجر في



 المواضع من كتابه المذكور. وممن ذكر هذه التبعات العيني في عمدة القارىء شُرح البحاري(r) والحاجي خليفة في كثف المن الظنون. وغير هؤلاء ممن يصعب إحصاؤهم. وستى الإشارة إلى مواطن كلامهم وردهم على الدارتطني ومناقشتهم إياه فـ، هـهـه التتعات - في الرسالة وهوامشها إن شاء الشا
هذا ولما لم يكن هناكُ نسخة أخرى لرسالة التتبعات يمكن الرجوع إليها للمقابلة

 ومناقثتها كشرح القاضي عياض والنووي والأبي، وأحياناً إلى فتح الباري فيما يذكره من


## منهج الدار تطني في التتبع

اعلم أن للعلماء مذاهب في تعارض الرفع والوتف والوصل والإرسال وزيادة الثئة




(1) نووي آ/V.
 ويحيىى القطان وأحمد بن حنبل والبخاري والنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وأمثالهم من فحول النقاد .

عدد أحاديث التتبع
[1 [1] ـ ذكر النووي في مقدمته لشرح صحيح مسلم أنها مائتا حديث (1)
[ [٪] ـ وذكر اللحافظ السلفي أنها مائتان وسبعة أحاديث (r).
[٪] ـ وذكر البقاعي عن الحافظ ابن حجر أنها مائتان وعشرة أحلاديث يختص


.اتضح لي أن الصحيح إنما هو خمسة وتسعون حديثاً.
والباقي إما منسوب إلى مسلم من باب الغلط وهو حليثان:


 عزاه للبخاري وغيره ولم ليعزه إلى مسلم.


 إلى مسلم.
وإما جاء مكرراً وهو وخمسة أحاديث. .. فعندما يعد العاد أحاديث التسّب يلخل الأحاديث المكررة في ضمنّ العدد وهو خطأ. .وهذه الأحاديث هي :
حديبث رقم YV. •ه فتح الباري V\&/Q.

$$
\begin{aligned}
& \text {. }{ }^{\text {(1) [ }} \text { [ }
\end{aligned}
$$

 وتسعون حديثاً سيلور البحث حولها إن شُاء الله، أسأل الله العون والإخالاص في القول والعمل إن ربي لمسميع الدعاء .
( التتبع ص 1 (
( التتبع ص (Y)
( التّبع ص (Y)

(0) التتبع صو (0)

##  الحديث الأول

## باب النهي عن الحديث بكل ما سمع

[1] [ ـ قالل اللارقطني (i) رحمه الشا :
وأخرج مسلم حديث "أبي بكر عن علي بن حفص، عن شمعبة، عن خيبّب، عن النبي
"اكفى بالمره، إنماً أنّ يحدث بكل ما سمع" . والصواب مرسل . قاله معاذ وغعلر وعبد الرحمن بن من مهدي" .

الحديث في صحِيح مُسلم، قال (r) رحمه الها :

 عن حفص بن عاصم (V) قال : قال رسول الشا

 سنة




عارف بالرجال والحديث ثال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة مات سنة $19 \times 1$ ا . / ع.
تقريب 1/499٪.

 بناء على كلام أبي داود اللأرتطني والحاكم واللووي من أُن الحديث من هذا الططريت مرسل .




1 - لقد رجح اللارتطني أن الحديث مرسل بحجة أن الذين أرسلوه جماعة.

$$
\begin{aligned}
& \text { وقد روى الحديث أبو داود من طريقين عن شـعبة. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ب) من طنريق حفص بن عمر . }
\end{aligned}
$$






 أرسله جماعة من أصحاب شعبة، وساق أسانيده إلى كل من آدم بن أبي إياس

أبو بكر عبد اللّه بن هحمد بن أيب شيبة الواسطى الأصل، الكوفي، نثقة، حافظ صاحب تصانيف، من العانرة مات سنة الـة



 خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يسالف الأنصان

حثص بن عاصم بن عمر بن الخططاب العمري، نثة، من الثالثة. / ع. تقريب. . 09 \& $/ \mathrm{r}$
كذا في المستدرك؛، والصواب (اعلي بن حفص" رابع ترجمة نعبة في تهذيب الكمال.

وْسليمان بن حربُ وحفص بن عمر قالو|: ،لثنا شعبة عن خبيب عن' جفصن بن

ع - قال النووي في :كلامه على الحديث: اوأما فقه الإسناد فهكذا اوقع ففي الطريق الأول 'عن حغصن عن النبي وئِّ

حفص عن أبي هريرة عن النبي
فالطريق الأول رواه مسلم من رواية 'معاذ وعبد الرحمّن بن مهدي وكارهالِهما غن


عن شعبة.
الاقل اللدارتطني الصهوابِ المرسل عن شعبة كما رواه مُعاذ وابن مهلي وغغندر :

 الصحيح اللذي قالمه الفقهاء وأصحاب الأصول وري وجماعة من أهل الحذيث، ولا ولا
 فنرى الحاكم والنووي في الشتّ المقابل لأبي داود والدارقطني إذ رجحا ولحا وصنل الحدينث على إرناله . زوحجتهما أن الوصل زيادة نقّة وزيادة الثقة مقبولة . والراججح في نظري الإرسال كما ذهب إليه أبو داود والدارقطني؛ ذلك بأن الْنين رووه مزنمال جماعة وهـم :
1 ـ عبد الز

0 ـ سليمان بن حرب 1 ـ آدم بن أبي إياس
وكلهم ثقات حفاظظ .
وتفرد علي بن خحفضِ بوصله وهو غير حانظ، إنما هو صذوت، فإنسْناده هذا إسناد شاذ على ألحسن أحو اله . لاننه صدوت خالفس جماعة يمتازون علنيه بالككثرة
 محتجاً به في موضعه من الكتاب كما قالْ الحاكم .
. $V E / T$ ( C (
[] [
الححليث الثانت
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قططأ
[ [٪] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الهّ :
وأخرج مسلم حديث الأشجعي، عن مالك بالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي
صالح عن أبي هريرة:
اكنا في سفر فنفلت أزواد القوم . . ." .

رووه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسلاّ .
وأخرجه أيضاً من حديث الأعمش عن أبي صالح عن عن أبي هريرة ألو أو أبي سعيد. واختلف على الأعمش . وقيل : عن أبي صالح عن جابر أَيضاً . وكانَ الأعمش يشنك فيه.


 صالح (^) عن أبي هريرة قال:



 هانـم بن القاسم بن مسلم اللئي، مولاهم، البغلادي، أبو النضر مشهور بكنيته، ولقبه : فيصر، ثقة بّت، من التاسعة. /ع. تثريب:

 طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعـب، اليامي، الكوفي، ثقة قارىء، فاضل من الخامسة/ع. تقريب /rva/

"اكنا في مسير فنفلدت أزواد القوم. قال : فقال عمر : يا رسول اللّ! لو : جمعت ما بقي من أزواد القوم فلدعوت الله عليها. قال: : نفعل . قال: فجاء فاء ذو البُربيره وذو التمر

 ذلك - (أنشهد أن لا إله إلا الله وأني زسول الله . لا يلقى الله بهما عبد غيز شالكُ فيهما إلا دخل الجنة".

 أو أبي سعيد (شكك الأعمشن) قالل :
"(الما كان غزوة تبول؛ أصاب الناس محجاعة . . "(0) "الحذيث .

استدرك اللدارتطني على الإسناد الأول بأنه قد وقع الاختلافن فيه بين أصشابِ مالك بن مغول، فعبيد اللّه الأشتجعي يرويه عنه متصلاد، وتابِعه هسْروقِ بن المرزبان عن أبيه.

سهل بن عثمان بن فارس، المكندي أبو مسعوذ العكسري نزيل الري، أحد المحفاظ، له. غرائب؛ من العاشرة/م. تقريب /
 العاشنرة/ع. تقريب $19 V /$.


رُمِيَ بالإرجاء /ع. تقرينب IVo/r .


رالإ



بينما أبو أسامة وآخرون ـ كما حكى الدارتطني - يروون الحديث عنه مرسلًا.
ويلاحظ هنا أمور:
ا- الأول: أن الـدارتطني ــم يبد رأيه ني أيهمـا الأصـوب والأرجـح، الوصل أم الإرسال؟ والظاهر أنه يصوب الإرسالـ .

「




 الأصول والمحققين ${ }^{(r)}$

ملاحظة:
وما قاله هؤلاء من تقديم الوصل على الإرسال بحجة أنه زيادة ثقة وهي مقبولة


 يدورون مع القّرائن (8)
وما يحكى عن الإمام البخاري من أنه يقدم الوصل على الإرسال مطلقاً ليس
تم وجدت منها رواية أبي أسامة في السنن الكبرى للنسائي (Y\&7/0) رقم (AV90) من طريت



 نوري /

توضبح الأنكار / • ع ع وانظر فتح المغيث للسخاوي / / 177.


أما الإسناد الثاني فُقد أعله الدار تطني بأمرين :
الأول: شبك الأعمش هل يروي الحديث أبو صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيل.


 حصل : وهذه قاعدة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية وذكرها غيرا غيره. ووهنا في غير الصحابة، ففي الصحابة أولى، فإنهم كلهم عدول. فـلا غرض في في تعيـين الراوي
وهو ألصواب فلا وجه لاسثدرالك اللارتطني على مسلم بتردد الأغمش بـبين راويـين من الصحابة أيهها روى الحديث لا

المتن

 قوته. تم إن لهما إلى جانب ذلك متابعأت وشواهـد .
المتابعات

عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً متصلاُ (r) ثاناًا: متابعة وكيع (ً) لّأبي معاوية .
نالثاً: متابعة قتادة بن الفضل بن قتادة(ه) لأبي معاوية كلاهما عن اللأعمشُ عن أبي

$$
\begin{align*}
& \text { نووي T/ / }  \tag{1}\\
& \text { أبو غوانة } 1 \text { / } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أبو غوانة ا/ / . } \tag{६}
\end{align*}
$$

صالح عن أبي هريرة، متصلّا مرفوعاً. بدون شُك من الأعمس، كلهم يروي الحديث بطوله إلا وكيعاً فإنه اقتصر على ذكر المنهادتين فقط.
رابعاً: متابعة فليح عن سهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن عن أبي صالح عن عن أبي
 إلى الطعام . . . ${ }^{(1)}$ الحديث .

## الشو|هد

اولاً: من حديث سلمة بن الأكوع قال: خغَّت أزواد القوم وأملقوا فأتوا رسول الش اله
ثانياً: من حديث أبي عمرة الأنصاري قال: كنا مع رسول الش الناس مخمصة فاستأذن النأس رسول الها
 بعين الروم أو التي يقال لها غزوة تبوك أهابنا جوع شديد فقلت: يا رسول الشا الشا! إإنا
 طعام فليأتنا به وبسط نطعا. وذعا رسول الها بالبركة. .. .(8) وذكر باقي الحديث بمثل حديث أبي هريرة.

## الخـلاصـة


 أسانيدهم لِيتسنى للباحت معر فة أَو الهم وإمكان رجحانهم أر عدهم.
[Y]- وانتاده للإسناد الثاني بسبب شك الأعمن في تييبن أحد الرا اريين من الصحابة
أبو عوانة / / .

$$
\begin{align*}
& \text { حم } \tag{Y}
\end{align*}
$$


. $199 / 1$ )
 العلماء إذا كان الرواة اللمّر دد 'فيْهم ثقات من غير الضححابة فكيف بالمصحابة؟


[ [ [ ـ قال الدار تطني (1" , حمه الله:

البخاري
الحلديث في صحيح مسلم (Y) فال رحمه الله :

 (يعني ابن حبيش) فال : قالْ علي :

التّع (ت TM).



 .تقدمبت ترجمته :
تقلدمت ترجمته .
(0) (0)

- (£)


$$
\begin{equation*}
. \pi \cdot / r \tag{7}
\end{equation*}
$$

 وقال الذذهي في الميزانٍ


 الرتاعين وقال الجوزججاني؛ : مائل عن القصد.

اوالذني فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي كُّهُ إليَّ أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منانق" .


لم يبد الدارتطني وجهة نظره في انتقاده لهذا الحديث. اللهم إلا قوله فيه اولم
 الواضح أن عدم تخريج البخاري لحديث ما لا لا يعد قدحاً فيه. كما أن الإمام مسلماً لم يلتزم أنه لا يخرج إلا ما ما رواه البخاري .

 الدارتطني، لكن عدياً مع غلوه في التشيع تد وثق ألمه أخمد والدارقطني نغسه

 اللارتطني لا سيما وهو تد وثق عدياً هذا
 وقد وجدت شواهد للحديث لا تصلح للاعتبار إلا حديث أم سلمة الم رضي الما اله عنها
 ومن أحبني نقد أحـب الشه، ومن أبغض علياً فقد أبغضـني ومن أبغضني نقد

أبغض الشا)(1)
وهناك أحاديث تدل على مكانة علي واحترامه في الجملة والأمر بحبه . قال بريدة رضي الش عنه: ( (فقال يعني النبي



خ رقم

## الحديث الرابع

## باب تحريم ضزب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية

وأخرج مسلم حدئث عبد الصمهد بن عبد الوأرث عن شُعبة عنّ عبد الملك بن
عمير، عن ربعي عن أبي موبى عن النبي

قال: وهذا لم يرفعه عن شُعبة غير عبد الصملذ: وأصخاب شعبة يُخالفونه ويروونه عنه موقوفاً.
الحديث في صحيح مسلمج( ) قال رحمه الها :
وحدني الحنـن بن علي الجحلواني (r)


 عبد الرجمّن بن يزيد(•1) يُشارك أبا بردة في أحد الطريقين
التتبع (ت ع1) :
(Y)
 تقريب 0.0/
تقدمت تر جمته .
عبد الملك بن عُمير بن سبويد الللخمي الكوفي . . ثقة فقيه، تغيز حفظه، وربما دلس؛ من الثالثة


بصفين مات سنة خمسين وقيل: بعدها/ ع تقريب 1 ع
(1../1p

من الصالقة والحالقة والشاتة .
 حلق، وسلق وخرق" .


- 1 هذا الحديث بينما هم لا يروونه إلا إلا موقوفاً الـا و وتابعه القاضي عياض على هنا الرأي (1)
- Y


 والصحيح الأول هومع هذا لم يذكر هذا الإسناد معتمداً عليه إنما ذكره متابعة"(Y) . ولقد بحثت كثيراً عن هذه الروايات الموقوفة فلم أجد شيئاً منها . هذا، ودعوى الدارتطني والقاضي عياض منصبة على هذا الإسناد: ا(شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي" . والترجيح للرفع أو الوقف من من هذا ونا الطريق
 المرجحات، فالحكم له بخلاف ما اختاره النووي من ترجيح الرفع مطلفاًا .


نووي نو/ ن/

هو محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة صحبح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة/ع. تقريب



فقالت :
"اليس منا من سلتّ وحلق وخرت" .


 كما برىء إلينا رسّول الله كَّ
"اليس منا من حلتّ ولا خرتَ ولا سلق"، .
فهذان إسنادان صصحِحان إلى شُعبة يرفعان عنه الحلِيث ويصهلان إلى دزج الْحسن فيما فوت شُعبة .





. IV/乏


. YYY/ / / تقريب.

هو الإمام تقدمت ترجمتهُ .
 السادسة/ ع . تقريب 1 . 1 .


أو الأثيج وهل هو واحد إلو الثانج
 .r7A/

والظاهر من كـلام اللارتطني وعياض أنهما لل ينفيان عن شـعهَ رفع الحلـيث مطلقاً وإنما نفياه عنه من طريت خــاص ـ طريت عبد الملكك بن عمير عن ربعي . . . الخ .

المتي
المتن صححيح في منتهى الصححة، لأن مسلماً في الواقع قل ساقه من عدة طرق كلها صحيحة تُقدمت الإثشارة إليها . ثم جاء في عقب هذه المحجموعة بطريت عبل الصملد على سبيل المتّابعة .
ثـم الطريقان اللنذان أوردناهما قريباً يعتبران متابعين له. وله شواهد، منها :


منا من ضرب الخلدود وشت الجيوب ودعا بلعوى الجاهلية|"(1) "
Y _ حلديث أسيل بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا
 ندعو ويلا ولا تشق جيباً ولا نتشر شعرا

ا لا
الحديت رواه شُعبة من عده طرت . واعتراض الدار تطني إنما يخصى طريقاً واحدأهو طريت
 لأن أصحاب شعجة رووه مو تو نا إلا عبد الصمد في نظره.

ويخالفه النو وي فير جحح الر فع على الو تف لأن اللرف زيادة ثقة في نظره وهي مقبولة. أنما رأئي فهو التو فف حتى تو جد اللروايلت الموو تو فة ثم تدرس أمانيدها وفي ضوء تلك الدرامة وظهور المر جحات يمكن تر جيح أحد الأمرين : الر فع أو الو قف. أْما الممن فهو صححِ في غاية اللصحة من عده طرت كلها صحيحة أوردها مسلم نفسه، وـزيده توة متابعاته وشّو اهذه التي سبت ذكرها.
(1)
 . 7 ( $\mathcal{C} / \varepsilon$ (

## الحديث الخامس

## بـاب تألنف تلب من يـخان على إيمانه لضعفهه.. الغ

[0] ـ قالن اللدأرقطني : (1) رحمه الل :

 الزهري" .
وني هذا النص خلل وسقط، لكن يوضحه ما نقله القاضي عياضي (r) بقوله : :قال


 الحديث في صحيح مسلم.


$$
\text { سعد(1) عن أيهي(9) }{ }^{(1)} \text { : }
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. 10. } \tag{r}
\end{align*}
$$


 . Y•人/r




 ذلك/ع. تقريب
 هو سعل بن أبي وقاص أنو إبسحات الزهري إحد العشُرة وأول من رمي بسهم في بنبيل اللهّ ومنافبه =

 الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن بكبه الهة في النار".


استدرالك الدارتطني على إسناد هذا الحديث بسبب الاختلاف على سفيان ابن

 ممن روى هنا الحديث عنه يقولون: عن سفيان عن معمر عن الزهري ألي بوساطة معمر بين ابن عيينة والزهري

 الحانظ ابن حجر كما سيأتي.
(1) - r قال : حدثنا سفيان ننا معمر (r)، عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: "قسم رسول الله هِ
 في هذا الإسناد، قد يقال ــ لا ينغي أن يوأفقوا عليه لأنه يحتمل أن سفيان سمعا






$$
\begin{align*}
& \text { الحميدي (rv/R). }  \tag{r}\\
& \text {. } 1 \text { ay/r } \tag{६}
\end{align*}
$$

 أحدهما في الآخرَ . ولكن انضمت أمور اقتضت ما ذكروه .

- 1

ـ Y Y Y ومنها أن أكثر أصتحابه رووه عن معمر .
وقل يجاب عن هذا بما قلمناه من أن مسلمأ - ر خمه الله _ لا يروي عن مذ مذ


الإسناد لا يؤثُ فئي المتن فإنه صحيح على كل تقدير متصل ـ والله أعلم م أقول: إن الاحتمال الذي فرضه النووي من آن سفيان سمغه مرة من الزهري
 بإثبات معمر . قالْ الحافظ ابن حجر :
(اقلت: وجدته في مسند ابن أبي عمر بإبنات معمر فيه، وكذا أخرجه أبو بنعيم في

(1) دونه أو يكون لما حدث بر به مسلماً رواه له من حفظه

- r الأختلاف بينه وبني أضححاب سفيان لكان الإنصاف يقتضينا أن نرجح روايتهم على روايته كما فهو موقف الدارتطني ومن معه من الأئمة، لأنهم كثرة وفيهم الحميلي وهو أثبت أصحاب سفيان، وهذان مرجحان واضحان كل ور واحد منهما
 النووي - رخمه الهّ - عن تدليس بسفيان بن عيينة لا داعي له .
1 - لأن هؤلاء النقاد الندين انتقدوا إسناد هذا الحديث لم يوجهوا انتقادهم" إلا إلى مخالفة ابن أبي عمُر لأصحاب سفيان لا إلى سبفيان نفسه .
(r) - Y

وأخيرأ فإن اللارنطني على صواب في انتقاده هذا الإسناد فإن فيه إرنسالًا خخمياً بإسقاط معمر بين مسفيان والزهري

طبقات المدلسين (ص Y).

وعلى كل فهذا النقد لا يضر بصحة هذا الحديث لاتصاله من الطرق الأخرى واليك البيان .

## المتن

المتن صحيح من غير هذا الطريق المنتقد .
[1] ـ ـ فقد رواه الحميدي عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده مرفوعاً كما مر . [؟] [ [ - ورواه غيره من أصحاب سفيان بإسناده مرفوعأ كما قال الدارقطني وغيره.
[ [ [ ـ ـ بل رواه ابن أبي عمر نفسه سليماً من الإرسال كما قال الحافظ ابن حجر . وله إلى جانب ذلك متابعات.



كلهم عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه سعد:
 يعطه وهو أعجههم إلي فقمت إلى رسول الله ولعامر بن سعد متابع وهو أخوه محمد بن سعد عن أبيه مرفوعاء (v) . وللحديث شاهد من حديث عمر بن تغلب، تال:

خ رقم YV فتح VQ / / عن الزهري.
خ رقم l\&VA فتح r: • •r، م Y: Y


$$
\begin{align*}
& \text {. Iry/A } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (د) وابن أبي ذئب(1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (ج) وصالح (1) }
\end{aligned}
$$

 وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذني أعطى (1) . . . الحديث.

الخـلاصـة
[1] [ أنّ الدار تطن مصيب في انتقاده فالإسناد المنتقد إسناذ شـاذ.
 معمر نفسه لا تبَى مجالًا لهذا الاحتمال .

وشو اهلهه وتد مرت.
'الحلديث الهـادس
باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالنى
[7] ـ قال الدارتطني" (Y) رحمه اللّ:
وأخرج مسلم حخيث حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن أبي ليلي عن中

الحليث في صحيح مسلم (\}) قال . . . زحمهـ الله:


الأتعع (ت 1^).
سورة يونـ، آية ج ٪.







حماد بن سلمة(1) عن نابت البناني (r)
 اتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألما ألم تذخلنا الجنة وتنجينا منا من النار؟ قال : فيكثف الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل" .


## يرى الدار قطني أن الحديث مقطوع

1- الظاهر أن الدارتطني يرجح أن الحديث مقطوع أي أنه من كلام عبد الرحمّن ابن أبي ليلى.
رأى الترمذي أن الحديث مقطوع
Y Y Y Y نفسه وقال عقبه:
"قال أبو عيسى: هذا حديث إنما أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى حماد بن زيد(0) وسليمان بن المغيرة(1) هذا الحا الحـيث عن ثابت البناني عن عبد الرحمّن بن أبي ليلى توله(V)
(1) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبر سلمة، ، ثقة عابد، أبنت الناس في ثابت، وتغير حظظه بآخره،

ثنبت بن أسلم البناني: بضم الموحدة ونونين ميخفين، أبو محهد البعري، نقة عابد، من الرابعة





سليمان بن المغيرة. القيسي، مولاهـمه، اليصري، ألبو سعيد، ثقة من السابعة أخرج له البـخاري تعليفاً ومقروناً، مات سنة


## رأي الهزي وأبي مسعود

ق



## حكم النووي للحديث بالالتصال

§ - - ونقل النووي كلام الترمذي وأبي مسغود السابق وغيرهما ممن التقلذ الحديث
 فقل قدمنا في الفصون أن المذهب الصنحيح المختار اللذي ذهب إليه الفنهياء

 بالمتصل وبالمرنوع، لأنهما زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجْماهير من كل الطُوائف. - 0 وَزِِيَادة

 نم قال الحافظ: : قال الترمذي: إنما أسنده حماد بن سلمة وروواه سنلينمان بن المغيرة (0) - إلى آخر كلام الترمذي السابت .

## موتف ابن حجر والمزي

وهكذا نرى المزي والححافظ ابن حجر لم يدافعا عن الحديث ولم يدافع إلا النووي:
=

حماد بن واقد العيشّي ـ بالتحتانية:والمعجمة ـ أبو عمر الالصفار البصري، ضعيف، من الثامنية. / بت.
تقريب 19^| . .


$$
\begin{align*}
& \text { سورة يونس، ، آية TM. }
\end{align*}
$$

## احتجاج النووي غير كان

ومع موافقتي له في أن الحديث من طريق حماد بن سلمة صحيح وإن قول هؤلاء

 فتارة يقدمون الوصل على الإرسال والرنى على على الونفـ وأحياناً العكس بناء على القرائن المر جحة

ولاقتناعي بهذه الطريقة فقد طبقتها في تصحيح إسناد هذا الحديث فقديمت فيه الرفع على الوتف بناء على القرائن المرجحة .

## رأيـيـي مع القرائن التي بنيت عليها ترجيح الوصل

تلك القرائن هي :
أولاً : أن حماد بن سلمة أثبت أصحاب ثابت البناني بشهادة الأئمة الآتي ذكرهم :
(Y) 1
. Y

$$
\begin{aligned}
& \text { " } \\
& \text { ثانياً: أن رجال الإسناد كلهم ثقات. }
\end{aligned}
$$

ثالثاً: أن من خالف ألف حماد بن سلمة وإن كانوا كثرة فقد اعترى كثر تهم ما يضعفها وذلك:

 وأحياناً يهاب الحديث ولا يرفعه

توضيع الأفكار / / •
ت ت ت
ت ت ت $1 r / r$.
ت ت
ت ت $11 /$
 متابع لكن في الطُريق إليه من لم أعرفه كما يأتي قريباً، ولم أففـ له على ثرجمة بعد البخث الطويل .
( ) د د أنه يستحيل أن يقالْ مثله من قبل الرأي .
الروإيات الموتوفة التي أشار إليها الدارقطني
هذا ويجمل بنا إيراذ الروايات الموقوفة التي أشمار إليها اللدارتطني وغيره؛
ا 1
 عن عبد الرحمّن بن أبي ليلى أنه تلا هذه الآية :

 قال : يتجلى لهـم فيصغر عندهم ما أعطوا عند ذلك ثم تلا

(7) ${ }^{(1)}$ قالل : ثنا روح ( $\mathfrak{E}$ وقال حدثنا محمد بن معمر - r ح



كتأب الثوجيد (ص اNA) نشر نكتبة الكليات الأزهرية ط داز الثرق بمراججهة الدكتور منحمد خليل هراس .

تقوـبت

سورة يونس آية
محمذ بن معمر ألقيسي، البصربي، البحراني ـ بالْوححة والمهوملة ـ صدوت من كبار الحادادية عشرة




التوحبد ص الـو صـ

を - - وقال الإمام ابن جرير رحمه الشّا :

المغيرة به.

## المتن

الهتن صحيح عندي من هذا الطريق المنتهد لما سبق بيانه، فأما موضوعه
 السنة. وهو من أهم مسائل العقيدة في الإسلام يثار فيه النقاش والأخذ والِّالرد بين أهل
 كتاب، وقد ألف الآجري كتاباً في رؤية الها أفرده لها (\%) وجمع الدارتطني الألما الأحاديث



 رؤية اله من وجوه كيرة.

## تواتر أحاديث الرؤية

ثم أعفب ذلك بالاستدلال من السنة .

[ [ ] ـ وأبو هريرة (Y)
(1) سويد بن نصر بن سويد المروزي راوية بن المبارك، ثـة من العاثشرة مات سنة • Y£.

هو الالامام النهيرير

(lor/r)
فتح
حم:
خ ختم verv، م
(٪)

(A)
['V] - وزیلـ بن ثأبت (I'
[1 ] - وعائشهة أم المؤونين (ب)
[1!
[1V] - وحليفة، بن اليمان(10)
[19] (IV) موقوّونو
(1) [
(r) $\underbrace{}_{0}$ - 0 [0
(0): [V]
(v) [9 [

(i)
[10] - 10 -
(17) [1

- L 1 A



$$
\begin{aligned}
& \text { (V) }
\end{aligned}
$$

( (Q) جه ( ( )

$$
\begin{aligned}
& 181 / 0 \text { حم (11) } \\
& . \text { حم (118) }
\end{aligned}
$$

(IY) المستلرك (IY (IY)
.

 حبان: يخطىء كثيراً فاستحق الترك؛ ورئقه اللدارنطني.

ومسند أحمد YN|/ .
(IV) لمى يعزه إلى كتاب وإنما صِلره بقوله: قالٌ الصغناني حدثنا صدقة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { [ ( ) }
\end{aligned}
$$

ثم قالل: وهالك سيات أحاديثّمم من الصيحاح والمسانيد والمنن . . . ، وساقها كلها واكتفى بالإحالة النسابقة إلى مصادرها، فمن أراد الأطلع على هذه النصوص فليرجع إلى كتاب حادي الأرواح المذكور والكى المصادر التي أشرتت إليها .

## الخـلاصـة

الإسناد المنتقد إسناد صحيح فالحديث صحيح به. والجماعة الذين خالفوا الحماد بن سلمة في رفعه فوقفوه على ابن أبي ليلى لا بكانئونه في ثابيت البناني، نهو المعّدم عليهم والمعتبر من

 ثم إن المتن منواتر عن عدد كير من الصحابة كما تقدم، وتؤيده نصوص كيّبرة من القر آن الكريم.

## الحقديث الهسابع

باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها

وأخرج مسلم حديث ابن عيينة عن مطرف وابن أبن أبجر عن الشعبي عن المغيرة في
صفة أهل الجنة(7) وقد اختلف على ابن عيينة .




> عزاه لللارتطني، وهو في الرئية له (ص هع ـ ـ 10) . . $2 T / T$ د
( ) ( ( ) حادي الأرواح إلى دار الأفراح لشُمس الدين ابي بكر المعروف بابن القيم VOI الطبعة الرابعة
 التتع ق 11.
(1) (1) بعد لفظة اصفةه كلمة غير واضحة في التتع ولعلها: أدنى أهل الجنة منزلة، كما في الحديث.
(ب): ورواه الأسجّي عن ابن أبجر موتوفاً. الحذيث في صصيح مسلم (1) قال رحمه الله :





 المنبر : قال سفيان رفعه أحذهما (أراه ابن أبجر) . قالـ :




تقدمت ترجمته.

مطرف بن طريف، الكوفي، أبو بكر أو أبو عبد آلرحمن، ثقة فاضل من صغار السادسة مات اسنّة
190. /ع. تقريب r/ror.

هو عبد الملك بن سعيد| بن خيان ـ ـ بالتحتانية - ابن أبجر - بموحدة وجيم - الكوفي، ثقة، ، عابد من
السادنة / م د ت س. . تُّريب /4/19.

عامر بن شراحيل الشُعبي- بفتح المعجمة، آبو عمرو،، ثقة، مثهوز فقيه، فاضل من الثالثة:ماتِبعد المائة/ع تقريب







رضيت رب! فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت رب
 رب! الل: رب! فأعلاهم متزلة؟




 سأل الهن عز وجل عن أخس أهل الجنة منها حظا . . ، وساق الحديث بنحوه.


1 - 1

## ترجيح الترمذي للرنع

, - r




عن المغيرة ولم يرفعه، والمرنوع أصح (8) .
سورة السجدة، الآية IV .
(Y) (Y) (Y)

 ت

## ترجيح النووي زفع الحديث

$$
\begin{aligned}
\text { ( ( ) ( }
\end{aligned}
$$

## فهم الاراقطني الاختلاف من صيغ مؤداها واحد

أقول يفهم من قول اللارتطني (اوتد اختلف على ابن عيينة فقيل عنيّ رفغهُ أحدهما




قال النووي رحمه الشّ :
"واعلم أنه قد تقلْدم في الفصول التي في أول الكتاب ألن قولهم رواية أو ير فعه أو ينميه أو يبلغ به كلها ألفاظ موضوعة عند أهل العلم لإضافةّ الحذيث إلى

رسول الش

## لا خلاف في أن هذه ألألفاظ معغاها إضافة الحديث إلى رسول اله

 "اوقد غغل اللدار تطني عن رواية ابن أبي عمر إذ قالل فيها اير فععهن) ومثلها رواية

 الحميدي أجل أُصحاب سفيان وهو نفسه الذي قال رفعه أحدهمأ كامهن صريح في رفع إحدى الروايتين :

## ترجيح الرفع

والني يظهر لي أن الرنع هو الراجح كما ذهب اليله الترمذي والنووي. لأن


الحديث ـ كما مر بنا ـ مداره على اثثين مطرف وابن أبجر . والخلاف بين
 الوقف وذهبنا إلى ترجيحه على الرفع لما جاز لنا أن نتخطى موضع الخلاف إلى غيره


 الرفع يزداد قوة ومتانة ويصبح اعتراض الدار تطني في متتهى الضـفـ. ومرجحات الرفع في نظري هي :

$$
\text { Y - } 1 \text { - أن الرفع زيادة فإذا كانت من ثقة نهو مقبول بشرطها . }
$$

-     - Y أن سفيان في نظري أجل وأتقن من الأشجعي إذ سفيان كما يقول الشافعي هو ومالك قرينان .
₹ - أن مثل هذا الحديث المختلف في رفعه ووقفه لا يقال من قبل الرأي إذ مثله لا يصدر إلا من آناق النبوة وذلك مما يرجح جانب الرفع .


## المتن صحيح وله شواهد منها

> [1 ] ـ حديث ابن مسعود(1).
[ [ [ [ ـ ـ حديث أبي سعيد الخدري
[r] ـ ـحديث ابي هريرة! (r).

وهي أحاديـث طويلـة جــداً لا يتسـع المجال لسردهـا ونكتفي بالإشــارة إلى

$$
\begin{align*}
& \text { خ رقم T• } \tag{Y}
\end{align*}
$$

## الحديث الثامن

باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب و'لا عذاب




 وهو يقول في غير حذيث: ظنتت عن عمران والشا أعلم. ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شيبأه،


 قال مسلم (r) رحمه إلّه :


التتع (ق 10).
 خلف عن المعتمر عن هشأم عن محمد.
 تقريب :
 OA / / فحسب وكذلك لم أجله فيا الميزان. .


سنة \EV ع. تقريب K/A/K.

-1 الع ع تقريب 179/K.


من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب، قالوا: ومن هـم يا رسول الش؟
 منهم. قالل : اأنت منهم". فقام رجل فقال : يا نبي الشا ! أدع الشا أن يجعلني منهم. قال: (اسبقك بها عكانشة).

 حصين رضي الها عنه . وقد كرر القول في عدية ألحاديث بأن ابن ابن سيرين لم يسمعبا من عمران. بل بنق العلائي عنه التصريح بنفي سماع محمد من من عمراني")
 عن عمران. وإذن فلا بد لنا من البحث في أمرين :
أحـهما: في نبوت سماع ابن سيرين من عمران .

وثانيهما: في سماءه لهذا الحديث بخصوصه. وبأي صيغة رواه ابن سيرين .

## إبثات جماعة من الأنمة لسماع ابن سيرين من عران





 على أنه يعتقد عدم سماءه من عمران. وليس للدارتطني دليل على الثنك في
 (1) انظر جامع التحصيل للعلائي TrV/r (1) تحقيت عمر فلاته. (Y) انظر الجرح والتعديل YA/ (Y)
الجرح والتعديل / / • • .
 وإنما يدل على ورُعه واحتياطه، ولم أجد له رواية من هذا النوع بعل طون طون النحث





## دراسة تصريح ابن سيرين بالتحديث

ولقد وجدت هذا التُصريح في عدد من نسخ صحيح مسلم مختلفة الطبعات:

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \quad \therefore \text { (r) - } \quad \text { - } \\
& \text { - -r }
\end{aligned}
$$




 فوجدته في مسند الإماما أحمد و وفي مسند أبي عوانة قل روى بالعنعنغة من عدة طرق .
1- قال الإمام أحمد (0) رحمه السَ .
 قال: : (ايدلل الجنة من أمثي سبعون ألفاً بغير حساب، . . الحديث


( Y
 الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين به .
(ب) ثم قال أبو عوانة عقب الحديث :
رواه عيسى بن يونس عن هشام كذا عن ابن سيرين بمثله .




## خمس طرق خارج صحيـ مسلم لهذا الحديث لم ترد إلا بالعنعنة

فهذه خمس طرق خارج مصيح مسلم لم يرد الحديث منها عن ابن سيرين إلا

 ابن مرزوق عن أبي زيد الهروي . . . إلخ . ومنها ما يصلح للاعتبأر كبقية الأسانيد .

$$
\begin{equation*}
. A V_{-} A T / / \tag{1}
\end{equation*}
$$

أبو أمية: هحمد بن إبراهبم بن مسلم الخزاعي، الطرسوسي، بغلادي الأصل، مشنهور بكنيته،






يرجع من الحادية عثرة مات سنة rvo. س تقريب // ז٪؟ .

 أبو الأزهر : أحمد بن الأزهر بن منعيع، العبدي النيسابوري صدي




ونظراً لاختلاف 'نسخ مسلم في العنعنة والتصريح بالتحديث. ولما أفادته هذه
 والراجح عن ابن سيرين في روايته هذا الححديث إنما هو العنعنة فقط . ولا يبعد أن أن يكون التصريح بالتخديث خطأ من بعض نساخ الصحيح. وبعد الوصول إلي هذه التيجة فهل لهنه التنعنة أثرها؟ والجواب لا أثز لها :دون

-     -         - 

 روايته عن حلود الصخة والقبول بالإجماع" (1). ولا مغنز على منسلم في إخرابج الحليث بهذا الإنسناد.

## المتن




 توئقاً له فيكون قد ونته إمامان، ولا يزحزح عن هذه المرتبة إلا بيرهان فيكون الحليث حينئِ صحيحاب") .
هنا وللحديث متابعات وشواهد يزداد بها صححة وتوة . أما المتابعات نقد مزَ ذكر بعضها تريباً ومنها:
 الجنة من أمتي سبعون ألفاً . . .
انظر إلتمهيد لابن عبد البُر

هذا ما قلناه حين إعداد هذه الرسالة تم بعد ذلك وجدنا ألن البزار قذ وثقه فبناء علني هذا فنحن نجزم
بصحة الحديثـ.
(1)

ومنها ـ حديث الشعبي عن عمران بن حصين ومنها حديث الحسن عن عمران (r) وكلها نحو حديثنا المنا هذا أو أطول منه . وأما الشُواهد فكثيرة فمنها :
[1] ـ حديث أبي هريرة(r)
[ [ [ ـ حديث ابن عباس (£)
[[ ] ـ حديث رفاعة (0) .
[ [ ] ـ حديث أبي أمامة(7) .
[0] ـ حديث سهل بن سعل(v) .
[7 ] _ حديث ابن مسعود (A) .

وكلها تشترك في قوله

## الخـلاصـة

[ [I] [ انتقاد الدار تطني لهذا الحديث قانم على ظنه أن ابن سيرين لم يسمع من عمر ان.
 ر رأسهم الإمام أحمد وابن معدين انـد
[־] ـ ـ وتد وجدنا في عدد من نسـخ مسلم تصريح ابن سيرين بالتحديث عن عمر ان في رواية
 حال دون ذلك اختلاف نسخ الصحيح فيعضها رمز عليها بما يفيد أن نسخا ورد فيها لفظ العنعنة بدل التصريح بالتحديث.
خ طب رقمroov.o.
(Y)

$$
\text { الروياني ص } 17 \text { و و وفي المطبعع / / • 1 ـ 1 ـ 1. }
$$



اللمطبوع / /rی.
حم
حمro.10، rac

وأيدها وروده من عدة طرت في مسند أحمد وأبي عوأنة بالعنعنة من أبن سيرين عن
عمر ان فتر جح لنا أنه لم يرد عن ابن سيرين إلا معنعنا ومع ذلك فلهذه العنعنة جككم الثّصريح بالتحديثث.
[ [ ] _ لثقة ابن سير ين وجلالكته .

[ ] [ ] ـ ولبر الهة ساحته عن وصمة التدليس .
ثم إن الحديث حسن بهذا الإسناد المنتقد ويحتمل الصحة كما أنثّنا إلى ذلك سابقا ولمسلم عذره في الخراجِه كما تقلم. وصحيِ جدأ، بالنظر لمتابعاته وشواهذه وتذِ سبق ذكرها.

## 

## الححيث التاسع

باب فضل الوضوء
[4] ـ ـ قال اللدارتطني (1) رحمه اله: :
 بحيى (0) عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك عن النبي
מالطهور شطر الإيمان والحمد اله تملا الميزان"، .. ، ، وفيه ا"الصلاة نور والقرآن
حجةه.
خالفه معاوية بن سلام"(1) رواه عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سام عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك حدئهم بهذا.
الحديث ني صحيح مسلم (r) قال رحمه الش:
حدثنا إسحاق بن منصـور، حـدنـا حبـان بـن هـلال حـدثنا أبـان حـدنـا يحيـى، أن


. 11





r/iv.
1: 1

 القدير \&: :Yq.

 تملا) ما بين السماوات والأرضن والور والصلاة نور، والصّدلة برهان، والصنبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس بغلو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها"1.


ترجيح الدارقطني إنقطاع الإسناد
1- يرجح الدارتطني أن في إسناد هذا الحديث إنقطاعاً بين أبي سبلام وأبي الأشعري :


 كثير . وبالثالي فهو الصواب
ترجيح ابن إلقطان الانقطاع
Y Y Y Y Y
وغيره أنه منقطع فيما بين أبي سلام وأبي مالك (ه)
(1)






 المولفين V: YاY


حكم ابن رجب بانقطاع الحديث
r ـ ـ وحكى ابن رجب(1) ترجيح بعض الحفاظ رواية معاوية بن سلام على رواية يحيى بن أبي كثير . وقوى رأيهم بأن الحديث قل روي من وجه آخر عن عبل الرحمن بن غنم عن أبي مالك ثم قال : "فحينثذ فتكون رواية مسلم منقطعة)|"(Y) ع _ ـ وذكر النووي أن الدارتطني قد تكلم في إسناد هذا الدحديث وقال : إن فيه سقطاً.

دفاع النووي عن الحديث
وأججاب (أأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك فيكون أبو سلام سمعه من أبي ماللك وسمعه أيضاً من عبد الرحمّن بن غنم . وكيف كان فالمتن صحيح

ترجيع الانقطاع
وما ذهب إليه النووي من إحتمال ـ بعيد جدأً . سببه ـ والله أعلم ـ عدم الر جوع إلى تاريخ الرجلين ودراسة حياتهما .

الدلة الوزقططاع
فأبو سلام الاسود لم يدرك أبا مالك الأشعري إذ توفي أبو مالك سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب (2) وأبو سلام قد عده الـحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة، أي ممن وللدوا بعد وفاة أبي ماللك الأشعري فكيف يتأتى
 عبد الرحمّن بن غنـم (0)
وقال الحافظ ابن حجر - في ترجمة أبي ماللك الأشعري: ـ القلت: أبو مالك الأشعري الذي روى عنه أبو سلام الأسود وشهر بن حوشنب ومن في طبعتهما هو
(1) ابن رجب: عبد الرحمنز بن أحمد الـلامي، اللبغداي، ثم اللدمستقي زين اللدين أبوالفرج حانظ

نووي ب: • • ا، ونقل الأبي هذا الككلام بعينه Y: r.

$$
\text { البداية والنهاية V: \& } 9 \text {. }
$$

ت ت •1: ד4.




- 0

 مرسلة " ،، فرواينه عن أبي مالك أولى بالإرسال.
وبعد فلعلك تلذرك بسهولة في ضوء هذه الحقيقة التاريخية التي النتّند إليها الدارنطني ومن وانقه أن الصواب هو و'قوع الانتطاع في هذا الإسناد المنتقد - بين أبي سلام وأبي مالك الأشعري .

عن أخيه فإن طريق معاوية كانت أولى بالاختيار .
المتن
قد علمت أن إسناد هذا الجحديث معل بالانقطاع بين أبي سلام وأبي مالك الأشعري . إلا ألن المُشن من الطريق:الأخرى التي أعل بها هذا الإسناد وبشُواهده يزِتقي بالىى ذرجة الصحتح لغيره.
فطريقه الأخرى إلى أبي ماللك هي طريق معاوية بن سلام التي روأها ابن مانج

 (Y) (Y)

I-r:1 (r)
( )


 تقلمت ترجمته.

سلام عن أخيه زيد بن سلام، أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمنّ بن غنم" (1) أن


أما الشواهد فهي
[1] [ ـ قال الإمام أحمد رحمه الشا :
 يحيىى بن أبي كثير حدثني زيد بن سلام عن أبي سلام حدثا عبد عبد الرحمن الأنشعري قال : قال رسول اله
 عن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الشا الميزان والحمد شُ يملمؤه والتكبير يملا ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان(9).

عبد الرحمن بن غنم - بفتح المعجمة وسكرن النون ـ الأنعري مختلف في صحتبه وذكره العجلي
في كبار ثقات التابعين مات سنة VA/ خحت ع . تقريب 1 : ه \& ع .





هناد بن الــري بن مصعب التميمي، أبو الــري الكروي ثنة من العانيرة مات سنة

أبو إسحات : السبيعي عمرو بن عبد اللّه الهمداني بفتح المهملة وكسر الموحدة، مكثر ثقة عابد من الثالثة، انختلط بآخره مات سنة الشا
( ( )

$$
\begin{align*}
& \text { تقريب I IYA : . } \\
& \text {.1人•: } 9 \text { • } \tag{9}
\end{align*}
$$

. 11 • : 9 (1•)


 رسنول الشَ حجاب حتى تخلص إليها).

الـخـلاصـة
[1] [ المتن صحيح لغغيره من غير طريق مسلم.




مالك الأشعري .



الجحديث العاشر
باب| فضل الوضوء والصـلاة عقبه

وأخرج أيضاً عن أبي بكر وقتيبة، وأبي خيثمة، عن وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس عن عثمان الحديث الوضوء\& وهذا مما وهم فيه وكيع بن الجراخ علمى الثوري مما يعتد به عليه

Vr : 1 : $=$


عبد اللّه بن يزيد المعافبري، أبر عبد الرحمّن، الحبلي ـ بضم المهملة والموحذة ـ ئثة من الثالثة مات
سنة . . ا بخ م ع . تقريب ا: : باع.

عبد اللّه بن عمرو بن العاص القرشي البههي أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة



وقد خالفه أصحاب الثوري الحفاظ منهم: عبيد اللَّه الأشجمعي(1) و(1) وعبد اللَّه بن

 ولم يخرج مسلم حديث بسر المجمع عليه وأخرج خديث أبي أنس وهو وهم من وكيع والهُ أعلم.
وقد رواه محمود بن غيلان عن وكيع وأبي أحمد عن الثوري عن أبي النضر عن أبي
أنس، حمل أحدهما على الآخر .


 والني عند الثوري عن أبي النضر عن أبي أنس عن عثمان حديثان موقوفان غير حديث الوضوء.
1 ـ أحدهما ـ أنه كان لا يكبر حتى تعتدل الصفوف ويبعث رجالاَ يعلون الصفوف .
r ـ ـ والآخر ـ للمنصت النائي مثل ما للمنصت السامع
الحديث في صحيح مسلم (V) قال رحمه الها:

> تقدمتٍ ترجمتهه .

عبد اللّه بن الوليد بن ميمرن، أبو يمحمد المكي المعروف بالعدني صدوف ربما أخطأ من كبار

تريب:




أوهام من صغار التاسعة مات سنة ع • . تقريب Y/ / YT.

أبو حذيفة: موسى بن مسعود النهلي، البصري، صدوت سيء الحفظ كان يصحف من منار

$$
\begin{align*}
& \text { التاسعة وحذيئه عند البخاري في المتابعات/ ج د ت نـ . تقريب } \tag{7}
\end{align*}
$$



 قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال: وعنده رجال من أصنحاب رسول الش


## حكم الدارقطني على وكيع بـالوهم

( 1

 النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان .
(ب) ويؤكد الدارْقطني رأيه هذا فيذكره بقريب من هذا السياق في كتابه اللسن (9)
تتيبة بن سعيد بن طريفــ الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة بـب من الثامنة / ع. تقريب زتقلمت ترجمته
 من العاشرة مات سنة \&






الصحيح. /ع. تقريب YYO/Y.

 .n0/

## موقف النووي

و - Y قال(1): (هذا الإسناد مما استدركه الالدارتطني وغيره. قال أبو علي الغساني الجياني: مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في في في قوله : الحن أبي أنس. وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن بن عفان. . روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره" .
وهكذا فال الدارنطني: هذا مما وهم فيه وكيع على الثوري وخالفه أصحاب
 يتعقبهما النووي بشيء وكأنه يوافقهما على رأيهما.

## روايـات مخالفي وكيع

هذا وإن المقام ليتطلب أن نورد ما وجدنا من الروايات التي خالفـ ألصحابها
 الصواب إن شاء الها .

- 1

حدثنا ابن الأشجعي (r) ${ }^{(1)}$ أنا أبي عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أتى عثمان بن عفان المقاعد، فذعا بوضوء فتمضمض واستشينق ثم غسل وجهه ثالاثاً ويديه ثلاناً . . . .
حد - Y

 قالوا: نعم.


$$
\begin{align*}
& \text { المطبوع (r-/r). } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ابن الأنسعي: أبو عبيدة بن عبيد اللَّلَ بن عبد الرحمن الأشُجعي يقال: اسمه عباد مقبول من

قال عبد اللَّه قالن أبي: هذا العدني كان بمكة مستملي ابن عيينة(1) وبقية روايات
 كما أثار ابن أبي حاتم إلى رواية الفريابي بدون إسناد إليه(r) .

## رجحان وكيع على مخالفيه

هذا وقد اتضح لنا من دراسة هلين الإسنادين ومن تراجم إصحابُ سفيان المخالفين لوكيع ما يلي:
إ إنهم جميعاً ليسوا من الحقفاظ خلافاًا لما يدعيه لهم الدارقطني

 حفاظ غير سليم: وعندي أن روايتهم - وهذه حالهم ـ لا تقاوم روأية وكيع فيجب أن ترجح روايته على روايتهم. وئيد هذا الترجيح ما يأتي:


 اللذي خالفه نهو مجهول وكيف نرد رواية من عرفنا ئتهه من أجل مخلا مخالف أو مخالفين لا نعرنهم.

## مو فف أبي زرعة وأبي حاتم


 فقال: حديث وكيع أصح وأبو أنس عن عثمان متصل وبسر بن بـعيّيل غن عثمان مرسل

$$
\begin{align*}
& \text { حمr/ }  \tag{1}\\
& \text {.10/1 }  \tag{Y}\\
& \text {. } 00 / 1 \text { / العلر }  \tag{r}\\
& \text {. } 10 / 1  \tag{६}\\
& \text { (0) (0) العلل الطهارة (1) } \\
& \text { العلل 1/1/20. } \tag{7}
\end{align*}
$$

إن ترجيح أبي حاتم لرواية وكيع على غيرها يزيدنا شيئاً جديداً هو أن رواية أبي



 من أصحاب سفيان وإطلاعه على اتصال رواية أبي أنس وإرسال رواية بسر بن سعيد.
وحينئِنول: إنه لا غبار على رواية مسلم لهذا الحديث ولا علة في إسناد وكيع والصوأب قد حالفه والحديث صحيح من هنا الطا الطريت واستدرالك الدارتطني على أساس اعتقاده أن أصحاب سفيان حفاظ وأن رواية بسر متصلة ولكن الدراس الـئ كثّفت لنا خلاف ما يعتقد والحق أحق أن يتبع

## المتن

المتن صحيح من هذا الطريت وله متابعات وشواهد يصل بها إلى درجة التواتر . فمن
[1] ـ حديث حمران(r) .
[٪] ـ من حديث ابن أبي مليكة(! (.


الطبقات
 (1/1



$$
\begin{align*}
& \text {.Yร: } 1 / 2 \\
& \text {.ro:1/s }  \tag{0}\\
& \text { جه } \tag{7}
\end{align*}
$$

[0] - من حديثعمر بن عبد الزحمن المخزومي(1). كلهم عن عئمان وفي رواياتهم كلهم الوضوء ثلاثاً ثلاثلأ.

## أما الشواهد فمنها

[1 ] ـ حديث علي رضي الش عنه(r).



 [7] [7] - حديث جابر رضي اله عنه




 جميعاً عن النبي
 ن
 ra/人s ( ( )
(0) (
.or/l (v)

$$
. Y A / 1 \perp \text { ( } 1 \text { ) }
$$

$$
\text { . } 1 \varepsilon \varepsilon / \text { (1-) }
$$

.1EE/ (11)
rv/Aد (IY)

الـخـلاصـة
[1] [ الحديت صحيح من هذا الطرين الني انتقد و كان مسلم مونقا في اختياره.
 وبعد.

أحمد الموصو فين بالحفظ والاتقان.

عن عثمان وهذا لا يسوغ انتقاد مسلم لا سبما وتد آثر إخرإي الر الرواية المتصلة .


الحديث العحادي عشر
باب الاستطابة
[11] ـ ـ قال الدار قطني (1) رحمه الشّ :
وأخرج مسلم عن أحمد بن الحسن بن خراش عن عن الرياحي عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل عن القعقاع عن أبي هالح عن ألمي هريرة عن النبي أحدكم على حاجته، ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ال
قال: وهذا غير محفوظ عن سهيل. إنما هو حديث ابن عجلان . حدث بلث به الناس
عنه . منهم: روح بن القاسم، كذلك قال أمية بن زيد ${ }^{\text {(Y) }}$ الحليث في صحيح مسلم وحدثنا أححمد بن الحسن بن خراش (\&) حدثنا عمر بن عبد الوهاب(0) حدثنا يزيد بن

هكنا في الأصل والصواب: المية عن يزيد.





زريع" (1) حدثنا روح


ترجيح الدار تطني أن هذا الحديث إنما هو محفوظ غن ابن عجلان.
1 - 1 سهيل بن أبي صالح
 عبد الوهاب الريأحي لأنه حديث يعرف بمخمد بن عجلان عن القعقاع وليس لسهيل فيه ذكر . رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن بر بوح

عن ابن عجلان عن إلقعقاع (V)

 واشتهربت روايته عن ابن عجلان، وقلت عن سهيلل.
رأيــي ودليله

والظاهر - في نظري ـ أن ما ذهب إليه الدارتطني وأبو الفضل هو الصوابب، وأن


 ألمـادسة، مات سنة





$$
\begin{align*}
& \text { تقش }  \tag{0}\\
& \text { نوت }  \tag{7}\\
& \text { نووي } \tag{V}
\end{align*}
$$

ما ذهب إليه النووي من احتمال بعيد وذلك أنه تد روى الحديث عدد كثير وفيهم أئمة حفاظ - لا يروونه إلا من حديث ابن عجلان وهم - 1

-     - 

r- - أبو غسان (r).

$$
0 \text { - } 0
$$

(T)
تV
^ -

$$
\text { - } 9 \text { روح بن القاسم (9). }
$$

-1- عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار(•).


 الطريت الذي خرجه مسانمر م ويبدو آن الخطأ فيه من عهرٌ بن عبد الوهاب الرياحي كما يقول أبو الفضل .
. r ( الطحاوري (r)
الطحاوي
موارد الظمآن (ص (TY).
موارد الظظمآن (ص (ص) (TY).
(V) .r/人 2 ( $\wedge$ )
 (1.) هق /91/4.

$$
\begin{align*}
& \text {. } 91 / 1 \text { هـ } \tag{1}
\end{align*}
$$


سفيان ويحيسى بن سععيد والليث وابن إلمبارك .
ولستت أدري لماذا عدل مسلم عن حلديث ابن عجلان وهو بهذه المكانة إلى حـــث سهيل مع ما فيه من شُلوذ نعليه في ذلك مؤاخحدة والدارقطني دصيب في نقله .

المتن
أما المتن فهو في نهاية الصححة من غير الطريق المنتقد إذ هو كما يقول ابن منله : مجمع على صحتّه، لأنه قل ؛بـت عن علد من الصشحابة فتل ورد من حليث:
(1) [1]
(Y)
[



 الدنـ
[1] _ الظاهر بالنسبة لهذا الإسناد أن فيه وهما من عمن بن عبد الوهـاب على يزيد بن زريع حيث روى هذا الحديثث عنه عن (وح غن سهيل عن الفعقأ عن أبي مبالح •
ن


$$
\begin{align*}
& \text {. Y10/9 } \tag{0}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر كنز العمال 110/9 ا1 } \tag{T}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { م } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ، } 10 \varepsilon / \text { كم } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ـ وعلى مسلم مؤاخذذ في روايته من هذا الطريت والدار تطني مصيب في انتقاده .
 طريق ابن عجالان نهو حسن.
[ ] ] ـ وقد رواه عدد كبير من الصحابة من طرتّ في غاية الصحة وتد مر ذكر ها والإشارت إلى
مصادر ها.

باب المسع على الناصسة والعمامة

وأخرج مسلم عن ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن بكر عن عروة بن المغيرة عن أبيه
"قصة المسح" .
قال: كذا قال ابن بزيع، وخالفه غيره عن يزيل ـ غرواه عنه على الصواب عن حمزة،
 وكذلك قال ابن أبي عدي (\&) عن حميد . الحديث في صحيع مسلمٍ (0) فالل رحمه الله : وحدنني محمد بن عبد اللّه بن بزيع(1) حلثنا يزيد (V) (يعني ابن زريح) حدثنا حميد


حميد بن مسعدة بن المبارك، اللسامي ـ بالمهملة ـ الباهلي، البصري صدوق من العاشُرة نوفي سنة

تقدمت ترجمته .


.rro/l

محمد بن عبد اللّه بن بزيع - بفتح الموحدة وكسر الزايـي ـ اللصري ثقة من العاشرة توفي سنة

يزيد بن زريع - بتقديم الزاي مصغرأ ـ البصري أبو معاوية ثقة، ثبت من الثامنة مات سنة
تقريب Y/ غזT.
 أبيه قال:
تخلف رسول الش هِ



 فصلى بهم، فلما سلم قام ا'النبي شِّ


## أقوال العلماء فيه

رأي الدارقطني:




 مما يدل على وهم ابن و و Y Y وإنمـا عـروة بـن المغيرة في الأحـاديـث الأُخـر، وحمـزة وعـروة ابنـان للمغيـرة







, والحلبث مروى عنهما جميعاً، لكن رواية بكر بن عبد اللَّه المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمى ولا يقول بكر : عروة، فمن قال: عروة عنه فند وهم، وسكت النووي .「

 إلى محمد بن عبد اللّه بن بزيع لا إلى مسلم (1).
ع - ـ وقال الحافظ ابن كثير T:

إوقد غلط خلف فجعل هذا الحديث من رواية عروة بن المغيرة عن أيبه. والصواب أن هذا السياق عن حمزة وإن كان عروة تد روى عن أبيه نحوهاه . ونرى أن كلمة هؤلاء العلماء قد اتفتت ـ وهم:
 O ـ النووي

 عن بكر لا يروونه إلا عن حمزة أو ابن المغيرة غير مسمى، وبير وبالرجوع إلى الحديث وتتبع أسانيده نجد ما يبّت قولهم. أما الرواية عن حمزة فقد :
قال النسائي (r) رحمه الشّ.

أخبرنا عمرو بن علي وحميد بنٍ مسعدة عن يزيد (وهو ابن زريع) قال: حـئن الئنا

 ماء؟ . . . ومسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى خفيهه. و وال أبو عوانة رحمه الشّ : - Y

نوري

المجتبي \/70، أبو عوانة // Y0Q .
 حميد فالل: ثنا بكر بن عبد اللَّه المزني عن حممزة بن المغيرة بن شُعبة عن أبيه
 وأما الرواية عن ابن المغيرة غير مسمى

فقد رواها مسلم نفّسه وغيره

- ـ فرواها مسلم (1) من طريق المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال : "حدثني بكر، بن عبد اللّهُ عن ابن المغيرة عن أبيه.
Y Y Y المغيرة بن سعبة عن أبية ${ }^{\text {(0) }}$
.




 ابن المغيرة لا ذكر' فيها لعروة ولا لحمزة ابني المغيرة.

هو الإمام الحانظ أبو محمد يوسف بن يعقوب بن إسماعيل الأزدي - مولامم - البصري بم البغلإي




$$
\begin{align*}
& \text { أبو عوانة / / TO9. }  \tag{r}\\
& \text {.rm/l }
\end{align*}
$$

م يحيى به.
MY / P
المصنف I: YY وأخرجه أيضاً أبو عوانة //r0q.

## ثبوت وهم ابن بزيع في ضوء الروايات المخالفة له




 يقول أبو مسعود فنير ظاهر ، ولا ينبغي أن يقال ذلك إلا عندما يوا يوجد من من أصحاب ابن بزيع من سلك الجادة فروى ما يوافنق الرواة فيذكر في في رواليا عروة . أَما إذا لم يوجد فليس من الصواب نسبة الخطأ والوهم إليه بغير دليل .

## عذر مسلم في إخراج هذا الحديث

تم أن هنالٌ أمورأ لها شيء من الاعتبار ربما كان مسلم ينظر مئ من من خلالها إلها إلى أن
 خرج هذا الحليث عنه كما خرجه من الطرق الأخرى عن ابن المغيرة ولم يخرج حديث حمزة. هذه الأمور هي:
 Y - Y إن من المعروف لدى المحدئين أن من بُت لقاؤه وسماعه لـُيخه وسلم من التدليس فإن الأصل في كل ما يرويه عنه السماع حتى يقوم الدليل الواضح على عدم سماعه لحلديث معين أو أحاديث.

 الشعبي آكان عروة بن المغيرة أميرا أعلى الكوفة وخير المير أهل بيتهه(|(r).
 العبادلة لأنهم أنضل إخوتهم وأثهرهم، ومع اعتذارينا لمسلم فإن الصواب قدمنا أن هذا الإسناد لا يعرف إلا عن حمزة، ولعله لم يتضح الدليل لمسلم على أنه كذلك.


## المتن

المتن صحيح ثابت لا شك في صحته عن كل من عروة بن المغيرة وحمزة بن

 أنها بلغت ثنمانين (أي ـ ـ أخاديث المسح على الخخين)

## المتابعات

[1] ] - من حديث عامر السُبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه مرفوعا؟").



 وفي بيضها محذوف.

## الشواهد

هي كثيرة جداً رويت عن ثمانين صحابياً كما يقول ابن منده نجتزىء منـها بماً يلي :
 [ [ [ [ [
[ [r]

$$
\begin{array}{r}
00 / \mathrm{B} \text { srr. } / 1 / \mathrm{P} \\
. \mathrm{rra} / \mathrm{P} \tag{T}
\end{array}
$$

(r)

عن ابن سبرين عن عمرو! بن وهب الثقفي 119/1/18)
.YYA/LP.
(T)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) [ ] ] } \\
& \text { [0] ـ ـ حلديث عهرو بن أمية) }
\end{aligned}
$$

## الخـلاصـة



 بلغ مجموعها تمانين حديثا

الحديـث الثاللث عشر
باب حكم المنيّ

وأخرج أيضاً حديث خالد عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود.
كنت أفرك المني . .

 وواصل وغيرهم عن إيراهيم عن الأسود وهمام .
وتابعه يوسف بن سعيد بن زائدة بن حفص . . .(o) .

وقال ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم، عن همام، وكذلك تال يحيى القطان، وأبو معاوية عن الأعمش .
وقول خالد عن خاللد عن علقمة غير محفوظ.


(0)

ما بين يوسف وبين أي سعيد فأخرجته إلى الحاثيةها.

## 





 من حليث الأسود وعلقمة وهو في الواتع لا يعرف عن علقمة ـ با بل المجقوظ عن إبراهيم النخعي إنما هو من حديث الأسود ومن حديث الأسود وممام .
/ / أبو عوانة / / O • .

يحبيى بن يحيىى بن بكيز بن عبد الرحمن التمبي، أبو زكريا النيسابوري، ثقة، ثبت إِمام، من

/.|Ar ع. تقريب rio/ .




- YV•/ / / Y د ت س . تقريب؟ .

إيراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعى أبو عمران الكوفي الفقيه، نقة إلا أنه كان يرسل كثيرآمن الخامسة توفي سنة 97 ./'ع تقريب 1 // 7 §. . وصحح المعلق أنه من الثانية بناء على الصطلحِ الحافظ
في التقريب.


$$
\begin{equation*}
\text { تقريب } / \text { / } \mid \tag{^}
\end{equation*}
$$

الأسود بن يزيد بن قيس النختعي أبو عمرو أو أبو عبد اللـحضن مخضرم، ثقه مكثبر فقيه من البانية
مات سنة V\& أو VQ ع . تقريب VV/ .

خلاف شهير ماتت سنة OV على الصحيح . / ع. تقريب Y/ Y T T T.

ويستدل اللارتطني لما يراه：
1－بأن أبا شهاب قد خالف خالد الطحان ـ فرواه عن خالد الحذاء فقال：عن الأسود فقط ．
 وحده．
「 「－ منصور والأعمس ومغيرة وواصل ．وبعض أصحاب الأعمش ومنصور رووه عن إبراميم عن همام وقد تكلم الدارتطني على هذا الحديث في كتابه العلل（1）بنحو كلامه هنا وقالد فيه：وقال خالد الوأسطي عن خالد الحذاء، عن أبي معشنر عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة ولم يذكر علقمة غيره．

## الروايات العيدة تبين صواب قول الدارقطني

 －أخرجه غيره من طرق مدارها عليهما مما يؤكد ما ما قاله الدارتطن

قال الإمام مسلم（r）رحمه الهّ ：

 معشرة ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيني
 الأحدب．ح وحدثني ابن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور حدئن الئنا إسرائيل عن منصور ومغيرة．كل هؤلاء عن إيراهيم عن الأسود عن عائشة في حت المني ثوب رسول اله
．IV．＿17N」／ 10





وححثنا عمر بن خفُص بن غيات حدئنا أبي عن الأعمشن عن إيراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة) و(1)
وُحدثني محمد بن حاتم حدئنا ابن عيينة عن منصور غن إبراهيم عن همّام عن
(Y) عائشة بنخحو ححديثهـبم
 الأسود وهمام نقط ولا ذكر فيها لعلقمة مما يدل على صحة ما 'قاله البدارتطني رحمه الله .

## الراجـح

وإذن فذكر علقمة مع الأسِّد في إسناد هذا الحديث الني دار الكلام حوله وْم واضح من خالد بن عبد اللّه الطحان الوانسطي:

## الهتن

أما المتن فصخيح في غاية الصحة من الطرق التي رواها مسلم نفـي نسه ومن غيرها من إلطرق التي رواها الجماعة اللذين أشنرنا إلى مصادر رواياتهم بل هو هو صحيح من هن هنا الطريق نفسه عن الأسود ولا يؤنر ذكر علقَمة في صحة الإسناد وله متابعات

## المتابعات

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ [ - حديث القاسم بن مخمد عن عائشة(ث) }
\end{aligned}
$$







$$
\begin{align*}
& \text { حم } \\
& \text {.rra/lp } \tag{r}
\end{align*}
$$



[ [ ] ـ ـ حديث الأوزاعي عن عطاء عن عائشة
الانخـلامهة
[1] [ [ المتن صحجح في نهاية الصحة من طر قه الكثير ة عن الأسود وهمام عن عائشة ويزداد
توه بمتابعاته العديدة التي تقدم ذكر ها تريباً.

اتضح لنا ذلك من دراسة طرت هنا الـحديت من شنتى المصطادر .
[ [٪] ـ ولِل ذلك مما غفل عنه مسلم أو فاته . أو أنه يعتفد أن هذه الزيادة جاءت عن ثقة
فهي مقبولة كما هو رأيه في زبادة الثقة.
العحليمث الزابع عششر
باب المذي

وأخرج مسلم حليث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن مليمان بن يسار عن ابن عباس قال : تال علي : أرسلت المقداد في حديث المذي . وقال حماد بن خالد: سألت مخرمة سمعت من أبيك شيئا؟ قال : لا وقد خالفـ الفه

الليث عن بكير عن سليمان فلم يذكر ابن عباس وتابعه ماللك عن أبي النضر أيضاً . الحلديث في صحيح مسلم (0) قال رحمه الله : وحـدثنـي هـارون بـن سعيـد الأيلـي (1) وأحمـد بـن عيسـى (V) تـالا : حـــنـنـا ابـن
. (1)


(Y) (Y) (Y)
 (أحمد بن عيسى بن حسان المصري . . صدوق تكلم في بعض سماعاته، قالل الخطيب: بلا حجة، = (V)
 قال: قال علي بن أبي طالب أُرسلنا المقداد بن الأسود إلى زسول الله



## أقوال العلماء ـ قول الدار قطني

1 -

 الموضع الثاني : بين سنليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب إلا أن مخرمة أدخل

 روياه من طريت سبليمان لا يذكران ابن عباس الا بلا بينه وبين علي . أما الموضع الأول:



تقريب


$$
\begin{equation*}
\text { من الخامسة. مات سنة . } 1 / \text { / ع. تقريب / / } 1 \tag{६}
\end{equation*}
$$


كبار الثالثة/ع تقريب // /ـrr.

 أحد المكثرين من الصحابةٍ وأحذ العبادلة من فقهاء الصحابة مات سنـة

## رأي ابن القطان

- Y الأول لانقطاع الأحاديث في هنا الباب ذكر من طريق مسلم حديث علي المن المن أبي طالب قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الا
الحديث نم ذكر القطان أربعة أحاديث بعد هذا ثم قال: : ولم يبين في شيء منئ منها أنها من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه وهي كذلك من من روايت كتاب مسلم، ومخرمة لم يسمع من أبيه شُيئاً وإنما يحلـو من كن كتابه . . وقد أخبر بذلك عن نفسه.
ونقل عن الدارتطني رواية حماد بن خالد ثم قال:



 بكير كتاباً فقال : هذه كتب أبي لم السمع عنه منها شيئاً انتهى كلام ابن القطان.


## رأي النووي

-     - ${ }^{\text {- }}$ شمياً بن خالد. . ثم قال : وتد قالل النسائي أيضاً في سننه مخرمة لم الم يسمع من أبيه

تم قال النووي: وتد اختلف العلماء في سماع مخرمة من أبيه فقال مالك رضي
 سمعته. وقال ماللك: كان مخرمة رجلاً صالحاً. وكذا (قال) معن بن عيسى : أن مخرمة سمع من أبيه.
وذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه . ثم نتل ذلك عن : (1) أحمد (Y) و وابن معين (Y) وابن أبي خيثمة (£) وموسى بن سلمة، ثم قالل: (0) وقال أبو حاتم:

مخرمة صالح الـحديث إن كان سمع من أبيه . (T) وقال علي بن المديني: ولا أظن مخرمة سمع من أبيه كتاب سليمان بن يسار .



نقل الأبي كالام النُوبي هذا بشيء من التصرفي (r)
وما قاله النووي بالنسبة للمتن من أنه صحيح من الطرق التي رواهها مسلم وغيره
 إثبات سماع مخرمة من أبيه أو عدم ثبوته .

الراجُح عدم سماع مخرمة من أبيه
والراجح - في نظري - آنه لم يسمع من أبيه للأمور الآتية :

- ألن جماعة من علمُاء الحلـيث ونقاده ينكرون سماعه من أبيه كما مر بنا .

أنه قد اعترف هو نفسه بأنه لم يسمع من أبيه روى ذلك ابن أبي جاتم , Y أحدهما صحيح إلى مخرمة نفسه.
وفيه كلام كثير وبطاعن (5)
 وقوله من الطريت التي ذكرها غيره لعل صوابه ومن الطرق التي ذكرها غيره لأن لماطرقاًّ كيُرة خارج
الآبيلr/ مr.
(Y)
 علي بن الحسن الهسنجاني (نقّ صدون، الجرح والتعديل الج


مقبول YAY/Y.

ابظر ترجمته ت ت •V

رأي ابن حجر
قالل الحافظ ابن حجر : ولا يقال مسلم يكتفي ني المعنعن ـ بإمكان اللقاء دع


من أبيه كاف في دعوى الانقطاع" (1) .
أما موضع الانقطاع الثاني فقد أغفله كل من القطان والنووي والأبي ولم يحوموا
حوله.
وقد ذكر الدارقطني أنه قد اختلف فيه مخرمة والليث في ذكر ابن عباس وعدمه بين سليمان بن يسار وعلي
ترجيح رواية الليث على رواية مخرمة
وهنا نقول: إن الراججح أيضاً هو عدم ذكر ابن عباس في هـي هذا الإسناد لأمرين : - 1

 عن سليمان بن يسار عن المقداد أن علياً أرسله . .



 الليث على رواية مخرمة ما قدمناه.

الصتن
أما المتن فصحيح في نهاية الصحة بل قال الطحاوي إن الآثار فيه متواترة أي في الوضوء من المذي .
أما إسناد مخرمة الذي دار حوله النقاش فالراجح أن فيه انقطاعاً من موضعين كما
(r) المقداد بسنة.

تقدم بيان ذلك وعليه نهو إسناد ضعيف غير أن ذلك لا يضير مبسلماً ما ما ذام قد أؤورده في



## وله متابعات




[ [ ] - - من حديث عائش بن أنس (0)

كلهم عن علْي رضي الهّ عنه.

## وللحديث شواهد

$$
\begin{aligned}
& \text { منها: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (i) (a) }
\end{aligned}
$$

(1) ET/ \%

د
( $\varepsilon$ ( E )
. (0) ( )
(T)
\& $7 / 1$ الطحاوي (V)
(A)

$$
\begin{aligned}
& \text {. \{ } 1 / \text { / } \\
& .191 / 1 \text { ش (118/0 (9) } \\
& \text { (1•) الطحاوي } 1 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

 وكلها فيها الأمر بالوضوء من المذي .

## الخـلاصـة

[1[1] الحليث صحبح في غاية الصحة من غير الطرين المنتد. بل تال الطحاوي(r): أن الَّانر فيه متواتزة.
 مخرمة وائيه ويين سليمان بن بسار وعلي وإنذ ذكر إن عباس فبه خطا نعمل مخرمة من باب وهل - المنقط

وعلى الدار تطني ملا-حظة في عد رواية مالك متابعة لروابة الليث.
ابن الجارود (ص با٪).

$$
57 / 1 \quad(Y)
$$

#  <br> الحديث الخامس عشر 

## باب استخباب القول مثل ثول المؤذن لمن سمعه... إلخ

[10] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الشه:

 حديث ابن جهضم .
 حفص بن عاصم مرسلا ـ الدراوردي(r)




سنة ‘Y / خ ت ق.

 أو MAv /
ر/ ر/
إسحخاق بن منصور ثِقة بُبت تِدَمت ترجمته:

محمد بن جهضم بن مبد اللّ الئقفي، أبو جعفر، ألبصري، خراساني الأصل، :ضُدون من
العاشُرة/خ د دس. تتريب r/ 101.

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرتي أبو إبحاق القاري ثقة ثبت من الثامنة مات سنة
نمانين ومائة/ع ، تقريب / / TN.

مرسلة/خ ت ب/ع. تقريب 01/r.

حفص (1) بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه(r) عن جده عمر بن الخطاب"




 !إلا الشه، من قلبه دخل الجنةه).


رأي الدارتطني في الاستدراك
1- يحكي اللدارتطني هنا اختلاف أصحاب عمارة بن غزية في إسناد هذا الحديث
 يروونه عن عمارة مرسلًا والظاهر أنه يرجح هنا الإرسال .

## رأيه في العلل

إلا أنه قد كفانا مؤنة النقاش بما تاله في كتابه العلل (8) فقد سئل عن هذا الحديت فقال:

مو حديث يرويه عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمنّ واختلف عن عمارة فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة - عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه

حفص بن عاصم العمري، ثنقة من الثالث/ع. تقريب / /TAT.
عاصم بن عمر بن الخطاب، ولد في حياة الني
تقريب / /
عمر بن الخططاب بن نفيل - بنون وناء مصغرأ ـ القرني العدوي أمير المؤمنين مشهور جم المناقب


 مخمد الفروي ومحْمد بن جهضمب:



 عليهما، وزيادة الثقة مقبولة - والشّ أعلم.
وقال النووي معلقًأ على تول الدارتطني : (متصل وصله إسماعيل بن جغفر وهو
 قاله الدارتطني في كتابه العلل هو الصواب فالحديث صحيح والزيادة مقبولة(T)...

وهنا ملاحظة:
فما ذمب إليه اللاراتطني وتابعه عليه النووي من ترجيح رواية إبمأعيل بن جنعفر


كتاب العلل بعد الاستذراكاك .
1-


حجر يذكر أن البخخاري لم يخرجه مبيناً المبب في ذلك قال الـي
تنبيه:
أخرج مسلم حليث عمر بن الخطاب نحو حديث معاوية وإنما لم بخرجه البخاري لاختلاف وقع في وصله وإرساله كما أثار إليه اللدارتطني اهـ.

 أما إن كان توله صحيح بالظظر إلى شواهده نهو حت وصواب .
(1) (1) يحبى بن أيوب الغانقى-- بمعجمة وناء وقاف ـ أبو العباس المصري صدوق رنما أخطا من السابعة. مات سنة

$$
\begin{array}{r}
. \Lambda T / \Sigma \\
.(Y) \\
. Q \Sigma / r \text { (r) }
\end{array}
$$

وذلك أن اللارنطني ذكر في التبع أن اللراوردي وغيره قد خالفوا إسماعيل بن

 جعفر من جهة وبين الدراوردي وإسماعيل بن عياش من جهة ومع أنهما اثنان فإن
 على الإرسال بهذا الاعتبار .

## المتن

أما المتن فهو حسن بهذا الإسناد وصحيح في غاية الصحة بالنظر إلى شواهده. الشـواهلد

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ [ }
\end{aligned}
$$

وهي شواهد في الجملة عبارة بعضها (من قال: مثل هذا يقينا دخل الجنة" إشارة

## النـلاصـة

[1] [ [المتن حسن بهذا الإسناد لانْ فيه محمد بن بهضم . صصيِ بالنظر إلى شواهده .
[Y]- ريظهر من إيراد الدارتطني لهذا الحديث في الاستدراك أنه يرجح الإرسال فيه على


 ن ن
م /

الالتصال. ولكنه في العلل ندّ وتف منه عكس هذا الموقف إذ رجح الاتصال علي الإرسالّ. ويهذا الموقف كفانا النقاش .

## الحديث السادس عشر

## باب وجوب تراءة الفاتحة في كل ركعة... إلخ

[ [ 1 ] ـ قال الدارتطني(1) زحمه الش: :

وأخرج مسلم عن ابنّ نمير عن أبي أسامة عن حبيب بن الشهيد غن عطاءُ عن أبي
هريرة قال : قال رسول الشّ




جعلوا أول الحديث من قول أبي هريرة. وهو الضواب. وكذلك رواه متادة وأيوب وحبيب المعلم . وابن جريج.
الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه الشا .
 قال : سمعت عطاء (7) يحلث عن أبي هريرة، أن رسول الّا

$$
\begin{align*}
& \text { التتبع قٌ } 11 .  \tag{1}\\
& \text {. YQV/I } \tag{Y}
\end{align*}
$$


مات سنة عMY هـ/ ع تقزيب Y/ •M.


 . $189 / 1$

الإرسال من الثالثة وقيل: إنه تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه/ ع. تقريب (ص TVV) دار الإلصمة .



## أقوال العلماء

- 1 كل صلاة قراءة، لا من قول النبي وَّ حبيب بن الشهيد إلا أبو أسامة وقد خالند خالفه أصحاب حبيب بن الشن الشهيد يحيى

 الشهيد رووه عن عطاء من قول أبي هريرة لا مري مرفوعاً وهم قتادة وأيوب وحبيب المعلم. وابن جريج
- Y Y Y
 مسلم وابن نمير وأبي أنشامة فقال : ولعل الوه الوهم فيه من مسلم أو من ابن نمير أو

من أبي أسامة لما حدث به ابن نمير (1)

- r على أبي هريرة من طريق ابن علية عن ابن جريج -: وتابع ابن جريج حبيب
 مصقلة عند النسائي، وقيس بن سعد وعمارة بن ميمون عند أبي داوده وحني وحسين المعلم عند أبي نعيم في المستخرج، ستتهم عن عطاء منهم من طوله ومنهم من انختصره.
ثم قال ـ معلقاً على قوله أيضاً ⿴囗ي كل صلاة يقرأه| ــ: كذا هو موقوف وكذا هو عند من ذكرنا روايته إلا حبيب بن الشهيد فرواه مرفوعاً جواب أبي مسعود (ص ())، وفيه زيادة من كلام اللارتطني هو محفوظعن أي أسامة على الصواب.

بلفظ: الا صلاه إلا بفراءةة هكذا أورده مسلم من رواية أبي أسّامة عنه . وقد أنكره الدار تطني على مسلم وقال: إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه، :كما روواه



## الروايـات التي خالف أصحـابها آبـا أنسـامة:

هنا ومن المناسب إيراد الروايات التي ذكر الدارتطني أن زواتها قد ألد خالفوا أبا أنسامة فرووا صدر الحديث موقوفا الحِّلى أبي هريرة ـ


 - r
 الصلوات يقرأ فيها (r) . . . الحديث ورواه شعبنة عن أبي محمد.


فيه: : لالا صنالة إلا بقراءةة|(o)

- 0
T- عن حيبب المعلم عن عطاء بـ(v).
(N) - -

فتح ror/r
. Y\&O/IY، ron/r:
. हll rrl/r
حم
حم
(rav/l م
. $\varepsilon \in 7 / T$

1 - حدثنا مسلد قال: : ننا إسماعيل بن إيراميم قال أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاه به

كلها عن أبي هريرة موقوفاً عليه صدر الحديث كما مر "في كل صلاة فراءةl أو نحو هذا اللفظ.

صواب ما ذهب إليه الدارتطني والدمشقي("):
فهؤلاء تسعة من الرواة عن حيبب بن النهيد وعطاء بن أبي رباح شيخ حبيب لا لا يروون صدر هذا الحديث ( في كل صلاة قراءةًا إلا موتوفأ على أبي هريرة . وإذن فالحق هو ما فاله اللارتطني ووانقه الدمشّقي من أن صدر الحديث افي صلاة قراءةال هو من تول أبي هريرة وهو الصوابي.
وقد ومم من جعله من طرين عطاء مرفوغاً فمن هو النّي وهم فيهِ
 نسب ذلك إلى ابن نمير نم ردد ذلك بين مسلم وابن نمير وأبي أسامة، والظّاهر في ضوء هذه الروايات أن الوهم من أبي أسامة لأنا لم نجد رواية لتلاميذه تخالف زواية ابن نمير اللني روى الحديث عنه مرفوعاً.


 من طريقه إلا موقوفاً على أبي هريرة. وهما لا ينغيان رواية ذلك عن أب أبي هريرة
 الطريت وعن غيره من الصحابة. بل أعتقد أنهما يعلمان أن أن معناه متواتر ثاتبا بالكتاب والسنة كما أدعى له التواتر الإمام البخاري (r)
 وهو بالعكس فإنه يمثل قمة الحراسنة والحفاظ على نصوص هذا الدين الني تعها

$$
\begin{align*}
& \text { خ كتاب الأذان حديث رتم VVr فتح }  \tag{1}\\
& \text { راجع فصل المدرج من المنهج الحلديث للــماحي ص M19. Yا }  \tag{Y}\\
& \text { جزء القراءة (ص V). } \tag{r}
\end{align*}
$$

 ولا فادة إلا أحصصوهها علي حملة ونقلة هذه النصوصن.

المت
المتن صحيح وهذ إلجزء بالذات الذي انصب عليه النقد، فمـح أن وتفه منـ طزيت
 سيما إذا أدركنا أن أبا هريرة إنما يريد بهذا اللفظظ قراءة الفاتحةة. وسياتٌ مسلم للروانيات يوحي بذلك. فقل ابتلأ في هذا البابـ بحليث غغبادة ابن

 وعند تحلديثه بهذا الححديث سئل، إنا نكون وراء الإمام؟ فقال : اقرأ بها في نفسك؛


 هذا ولهذا اللفظُ متانعات وشواهد .

المتابـ)
[1] ـ من حديث أبي عنمان النهدي قال : سمعت أبا هريرة يقول: قالن رسول
(اله



$$
\begin{aligned}
& . Y 40 / 1 p \text { (1) } \\
& \text {.Y } 97 / \mathrm{P} \text { ( } \mathrm{Y} \text { ) } \\
& \text {. } Y \text { qV/Ap (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (0) ( } \\
& \text { خ ر خ } \tag{7}
\end{align*}
$$

$$
1 \cdot 1
$$

[ّب] ـ من حديث العلاء بن عبد الرحمَّن عن أبيه عن أبي هريرة(1) .

## الششواهد

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ } 1 \text { [ - من حديث أبي الدرداء } \\
& \text { [ [ [ ] [ [ }
\end{aligned}
$$

## الخلاصة

[ [ ] ـ انتقاد اللارتطني وأبي مسعود منصب على جملة معينة في صلر الحديث هـي "في كل صلاة قراءة") . وقامت الأدلة أن عطاء بن أبي رباح ما رواها إلا موقوفة على ألما أبي هريرة. والأدلة هي أن كل الرواة عن عطاء، وعن تلميذه حبيب بن السهيد لم يرووهها إلا موقوفة على أبي هريرة.
[٪] ـ وهما لا ينكران أن الحديث قد روراه غير عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.
وكذلك لا ينكران أن غير أبي هريرة من الصحابة قد رواه مرفوعاً.
 الحافظ ابن حجر

 ثابت التواتر كما يقول البخاري كما مر ومعنى هذا اللفظ ثابت بالكتاب والينة والئة وهو في الصححيحين وغيرهما من حديث المسيء صلاته وغيره من الأحاديث التي سبقتت.
جزء القراءة (ص OT).


. TVO،1ET/7
 يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن الني

## الحديث السابع عشر

## باب التشهد في الصلاة

[

 فانصتوا"
وتد خالف التيمي جمماعة منهم:

[7 [7 ـ] وأبو عوانة ؛
 التطان. و'في اجتماع أصحابِ قتادة على خلاف التيمي دليل على وهمه - وإلله أعلم. الحديث في صححِ مسلم(٪) قال رحمه الهّ :
بعد أن ساق حديثاً عن أبي موسى في تعليم النبي أقوال وأفعال فال : وحدئنا أبو بكر بن أبي شيبة حديثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
 قتادة في هذا الإسناد بمثله:



$$
\begin{equation*}
.0 \varepsilon / \tag{I}
\end{equation*}
$$

جرير بن عبد الحميل بنّ ترط الضبي الكوفي، نزيل اللري وقاضيها ثمة، صحيح الكتابِ. فيل كان
في آخر عمره يهم من حفظه. مأت سنة IMM. / اع تقريب ITV/ .
(0) (0 (0ليمانٍ بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في الثتم فنسب إليهم، ثُثة عابد، من الرابعة،



## أقوال العلماء

1 - 1 فانصتوا || .
ويستدل لرأيه باجتماع أصحاب قتادة على خلافه إذ لم يذكر هذه الزيادة ألما أحد سواه منهم. وفيهم الأنمة الحفاظ. مثل شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهمام . . . الخ .
 طريق سليمان التيمي. ويذكر من خالفه من أصحاب فتابي التتبع - ثم يقول: آكلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم. "اوإذا قرأ فانصتوا . وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه" .
وقال أبو داود(r) - ب بعد أن روى الحديث من طريق التيمي عن قتادة: ـ پ اقوله فانصتوا اليس بالمحفوظ" .
r الزيادة، وذكر أصحاب قتادة النين خالفوا التيمي، وزاد على من ذكرهم

عن قتادة دون قوله : "وإذا قرأ فانصتوا|| . ثم قال (\&):
₹ - قول أبي علي الحانظ: وأخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ سمعت أبا علي الحسين بن
قتادة بن دعامة بن فتادة السدوسي، أبو الخطاب، البصري، نثة نبت، يقال : ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضع عشرة/ ع. تقريب
. Mri/l

$$
\begin{equation*}
\text { / / /ry، هق } 107 . \tag{r}
\end{equation*}
$$



غلي الحافظ(") يقول: خالف سليمان التيمي أصحاب قتادة : كلهم في هنا الحديث وهو عندي وهم منه . والمحفوظ عن قتادة حديث هشام الُدستوائي وهمام . . إلى آخخر من ذكرهم الدارقطني . ثتم نقل كلام الدار قطني الذي شبلف ثم قال:
0 ، 1 - ووهن أبو عبد البَّه محمد بن إسمأعيل البخاري وأبو بكر محمد بن إنسحاقِ ابن خزيمة رحمهم اللّه هذه الزيادة في هذا الحديث.
 الحفاظ في صحتها فروى البيهتي في السنن الكبير • عن أبي داودُ السجُستاني أن هذه اللفظة ليست بمخفوظة.
^ و 1 - وكذلك رواه عن "يحينى بن معين" وأبي حاتم الرازي والدارتطني واللخافظُ أبي علي النيسابوري اشُيخ الحاكم أبي عبد الله .
قال البيهقي : قال أبو غلي الحافظ (اهذه اللفظة غير محفوظة وقتل خالفـ سليمان التيمي فيها جميع أصحاب قتادة . واجتماع هؤلاء الحِفاظ على: تضعيُها مقدم

على تصحيح مسلم" ا" هـ ــ


 خديث سليمان "وإذأ قرأ فأنصتو1)| (r) . وقال الشيخ عبيد اللَّه المبارك فوري (8) :
 لِّس بصحيح منهم:




 - 7 - واللدارتطني، V أبو علي النيسابوري، • • - والبيهتي،

$$
\text { وصححه : } 1 \text { ـ أحمد Y ـ ومسلم: }
$$

ولا شك أن عدد المضعفين أكثر من عدد من صحححه بأضعاف فيقلم تضعيفهم على تصحيح مسلم ومن وافقه . وقد حقت وقر الكلام كون هذه الزيادة غير صححيحه الهـ 11 - الميزاد عليهم البزار (أي القاثلين بوهم سليمان) .

## الراجح

والني ترجح لي في ضوء أقوال هؤلاء العلماء الحفاظ أن هذه الجملة "افإذا قرأ

 سلكه مسلم نفسه في كتاب التميـيز (1) وطبقه على الزهري وألما وأمثاله، فإذا رألينا أصحاب قتادة كلهم يروون هذا الحديث دون هذه الزيادة ولي وهي تتعلق بقضية هامن



 والترجيح عليهم فالصواب إذن ـ هو حكم هؤلاء على سليمان التيمي بالوهم . ولهنه الزيادة شُواهد ولكنها كلها لم تسلم من غوائل الطعن فمن المناس إمب إيرادها وذكر ما قيل فيها بإيجاز .
 البي رواد عن نافع عن ابن عمر بذكر السلت والزيبب في صدئ يذكره أحد منهم غيره نضعفها مسلم من أجل ذلك مع توثبق يحبيى بن معين وأبي حاتم وغيرهما لابن أبي رواد .

/بخ مدت س.

1



أقوال الـعلماء في هذه الزيـادة ذي حديت أبي هريرة:

 بمهحفو ظلة، قال آبو داود : الوهم عنل أبي خالله .

 صال؟ ع - وأبا سنلمة 0 - وهماماً 7 - وأُبا يونس V


 وهن لا نعتلد أهل الـحـليـث بروايثه .




 / /



$$
\begin{align*}
& \text {. 18r/1s } \\
& \text { العلر / 178/ }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { انظر روايات هؤلاء جميعاً م } \tag{V}
\end{align*}
$$

سادسأ: قال الدوري سمعت يحيى بن معين يقول في حديث أبي خالد الأحمر عن ابن

الراجح في حكم هذه الزيـادة عندي:


 فكيف تفوت كل هؤلاء الرواة الحفاظ ويستأثر بها أبو خالد الألحم الأحمر . إنه لا لا يسع
 بها أبو خالد، ويرجح أنها شاذة على أحسن أحو اللها غير محفوظة . Y وأما حلديث جابر فقد رواه الدارتطني (r) والطحاوي



أقوال العلمـاء فيه:
أولاً: قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حِنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان . وصوب اللارتطني إرساله عن عبد الله بن

شهداد
ثانبِاً: قال البيهتي :
[1][ ـ ـ رواه ابن المبارك عن أبي حنيفة مرسلغ

[0] - وإسرائيل .

[7] [ [ ـ ـ وأبو الأحينة




$$
\begin{equation*}
.17 \cdot-109 / r \tag{६}
\end{equation*}
$$

هت r/r •17، تط /ryo/r.

وغيرهم من الثقاتِ الإثبات، وزاد الدارتطني شعبة وشريك وأبا خالل اللدالاني
وغيرهم عن عبد اللّلَّ بن شداد مرسلا .
ورواه البيهتي متصّلا عن جابر الجعفي وقال: الحسن بن عمارة وليثٌ بن أبي سليم لا يحتج بهما وكل من تابعهما أضنف منهما أو من أحدهما .

الاتصال : لأن الذإين أرسلوه متفوقون في' العدد ومتفوقون في الحفظ بما لا لا نسبة
فيه تذكر بين الطائقتين .



 حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصـحابة كلها معلولة").

وقد يرد سؤال هنا وهو أن هنا النص قد جاء من وجوه متعلددة فلمّاذا لا نقول :

 وجوه متغددة لأن ضبعفه شُديد جداً.

فال ابن الصلاح: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك (Y) لقوة الضضعف وتقأعد
 بالكذبت أو كون الحـديث شاذ|٪٪) . . .

(Y) (Y)
 ص (l-r ) وقال العراتي في ألفتهه:





الخـلاصـة
[ [1] [ [ إن هذه الزيادة في حديث أبي موسى الذي رواه مسلم وهي فوله: "وإذا تر أ فأنصتو ا"

 حكمو اعلى سليمان التِيمي بالو هم .
 من رواية سليمان لأن كل رواية مما در سناه منها قد خالفـ ضعيفاً والحدأ أو ضعفاء من هم أكثر عددأ مع امتيازهم بالحفظ والإتقان.


باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجنٍ
[1N] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الله :

 وآخر حديث ابن مسعود (افأرانا آثار نيرانهم") . وما بعده إلى آخر الحديث وهو قوله: وسألوه الزاد . . . إلى آخرها .
وكذللك رواه ابن علية ويزيد بن زريع وابن إدريس وابن أبي زائدة وغيرهمم عن داود . وقد رواه حغص، عن داود، عن الشعبي، عن علقمة عن عبد اللَّه وأتى بآخره مسنداً، ووهم فيه حفص - والش أعلم .
وقد سئل عن هذا الحديث فأجابس في كتابه العلل (r) فقال: يرويه داود بن أبي هند
 البصريون، فحملوا قوله : وسألوه الزاد إلى آخر الحديث من قول الشععبي مرسلأ. وأما

والصحيح قول من فصله: : فإنه من تول الشنعبي .
الحديث في صحيح مسلم (1) قال رحمه الله :










إبر|هيم (1) عن داود (9) بهنا الإسناد - إلى قوله: (اوآثار نيرانهم") :




. ( C ( C (
عبد الأعلى بن عبد الأعلى، البصري، الـلامي - بالمهملة ـ أبو محمد، ثقة من الثامامنة توفي بسنة 270/1/199

تقدمت ترجمته.
تقدمت ترجمته.
.rru_rrr/


 تقريب / /


## أقوال العلماء فيه

لقد ذهب الدارتطني إلى ترجيح الإرسـال في إسناد هذا الحديـث، ودليله على الـى
 و - r
 من طريق حنص بن غياث وقال أبو عيسى : وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراميم وغيره عن داود بن بن أبي هند عن الشي الشُعبي عن علقمة عن عبد اللّه، إنه كان مع النبي

 - - $r$




 والراوي قد يصل الحديث وقد يرسله ولم ينغرد حفص بوريل هون هنا النهي فيما


 (هوهذا يؤيد رواية حضص)|(T) اهـ.

الراجح
وكلام النُيخ أحمد شاكر وجيه جدأ ويؤيد ما يبلو أنه الختيار مسلم ويعارض من ما
 الختيار مسلم اللذي ألمعت إليه فإنه يبدو من تصرفه في رواية: الحديث، الِّلد

أورده:

- 1
 وآثار نيرانهم ومنٍ قوله : وسألوه الزاد إلى آخخره مرسنا من قول المُنعبي :
 (اوآثار نيرانهم") ولم يذكر ما با بعده .

 فلا بد لنا من عرض ما نجده من الروايات المر سلة والمتصلة .
أولَا: روايات الإرسـال:

ا 1




 القصة وفيها قال ألشعبي: وسألوا الزاد (ل) ... إلخ .

كذا في رواية ت وأبي غوانة وهي مخالفة لرواية مسلم. ت لم أقف له على ترجمة ألما

يزبد بن زريع تثدمت ترجمتهـ .
الرواية في أبي عوانة M/ Yا

ح r r r علقمة به . وذكر القصة وفيها: قال الشعبي : وسألوا الزادل" (' . . . ثانيأ: الروايات المتصلة: 1 - 1 علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول الله
(8) ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$


 أيديكم تد ذكر اسمب اله علمه أوفر ما يكون لحماً والبعر يكون للدوابكمب. فقال : إن بني آدم ينجسونه علينا. فعند ذلك قال : الا تستنجوا بروث ولا ولا بعظمّ إله زاد (v) "إخوانكـم من الجن

ץ - ـ حدثنا محمد بن المشنى حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر به، وهي رواية مسلم التي انتقدها الدارتطني هذا ما وجدناه من الروايات المرسلة والمتصلة .
(1) ( /ת/ת
هناد بن السري ثقة من العاثرة/ م ع .
(r) (r) (r (r) .119/1


 عبد الوهاب بن عطاه الخفاف البصري صدوت ريما أنحطأ. .. من التاسعة مات سنة ع • ז/ تقريب .ors/l
 الوهاب بن عطاء.

ترجيح الوصل على الإرسال مع ملاحظات على الدارقطني




موضعها . ولا سُيما وقد وجدت ملاحظات على اللدار قطني سنبديها الاَنْ:
 ابن إدزيس قد رواها مسلم ونص أنه لم يذكر الزيادة ولم أجلمها في غي غير مسلم م Y وصلها.
-




 من المرجحات وقّد تبين لك أن الأمبر ليس كما ذكر ـ ألما

المتن
الممنز صحيح لا نزاع في" صحته والجملة المنتقدة والتي رجح اللارتطني" إرسالها ودار البحث حولها. صحيحة أيضاً بهنا الإسناد في صحيح مسلم. . ولها متابعات قد مر بعضها وسنذكر باقيها. ولها شواهد.

بقية المتابعات



ن التقريبب: أنه مبوبل.


## الشواهد

$$
\begin{aligned}
& \text { - (1] [ } \\
& \text { • }{ }^{\text {( }} \text { (Y) [ }
\end{aligned}
$$

وبقيت شواهد أخرى لا يتسع المقام لسردها، وكل من المتابعات والشواهد الثا جاء بلفظ هذه الجملة أو معناها وني بعضها إبارة إلى القصة وفي بعضها: النهي عن الاستنجاء بالعظام والروث.

## الخـلاصة

[1][ ـ هذه الجملة التي رجح الدارتطني ومن وانفه إرسالها لبس الأمر كما زعموا بل الصواب أن الراجح هو وصلها لأْمور : ( ( ) أنها زيادة من ثقات.
(ب) ليس لجانب الإرسال مزبة تستوجب ترجيحه على جانب الوصل فما ظنه الئه اللارتطني من مرجحات تين لنا في ضوء البحت أنه بخلان ما طن من من الكثئة وكون رواة الإرسال بال بصريين أعرف برواية داود بن أبي هند البصري الني عليه ملار الرواية إذ في كا كلا الجانيين من الإرسال والوصل بصريرن وكوفيون كما وضحناه والكثرة والحقظ فد حصل فيهـي اليما التكافؤ .
 الصحيحين مما ترتقي بها إلى ألعى درجات الصحة.

## الحديث التاسيع عشر

## باب متابعة الإمام والعمل بعده

[19] [ ـ قال الدارتطني (8) رحمه اله :


ت /rv/l/ نr

( ( ) التّبع (

وأخرج مسلم حديث ابن عيينة عن أبان عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن النبراء !
يحنو أحد منا ظهره" .
وقد خالفه ابن عرعزة"(1) قال : عن شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن يزيد :
 عن ابن أبي ليلى غير أبان بِن تغلب عن الحكم. ولا وغير أبان أحفظ منه.



 الكوفيون: أبالن وغيره قال: حتى نراه يسجد .


1 حديث عبد الرحمّن بن أبِي ليلى . ابن أبي ليلى بدل عبد اللة بن يزيد.

محمد بن عرعرة بن البرند ـ بكسر الموحدة وسكون النون ـ اللسامي/بالمههملة - البصري، ثقبة من

 . تقدمت ترجمته .
( ( )
أبان بن تغلب - بفتح المُثناة وسكون المعجمة وكسر اللام ـ أبو سعد الكوفي، ثمة تكلم فيه اللتُشيع








ودليله على ذلك أن محمد بن عبد اللّه بن عرعرة قد خالف أبان بن تنلب فروى
 من رواية أبي إسحاق ومحارب عنه.
وخ - Y
 ولا امتناع في أن يكون مروياً عن ابن يزيد وابن أبي ليلى.

## الراجح

والني يظهر لي أن الصواب مع الدارتطني لأمور :
أولاً: أن الحديث مشهور بعبد اللّه بن يزيد كما يبدو في ضوء اللدراسة لطرق هذا الحليث.

ثانياً: أن نقاد الحديث يرجحون بالكثرة والحفظ في مثل هذه الاختلانات .
 "حدئنا الكوفيون أبان وغيره٪ هذا الغير لا يدخل في الموازنة ولا يلا يغير من واقع رواية أبان شيينا لأنه مجهول لا تعرف عدالتها
 وهو الحديث المروي عن الحكم عن عبد الرحمْنـ بن أبي ليلى عن البـي البراء بن عازب أن رسول الشا بين السجدتين قريبآ من السواء||(1)" فيغلب على الظن أنه هو هو السبب في في إيقاع أبان فيما ذكرناه. وقول النوري پلا امتناع في أن يكون عن يزيد والي وابن أبي ليلى" فيه بعد.

## المتن

اللمتن صحيح جداً من غير هذا الطريق المتتقد. إذ تد رُوِي من ثلاث طرق عن عبد اللّه بن يزيد عن البراء - خرج مسلم منها طريقين قبل حديث أبانـ.



## الحديث العشرون

## باب النهي عن تراءة القرآن ني الركوع والسجود




وقدْ خالفهم جماعة الحقظ منهم وأعلى إسناداً وأكثر عدداً منهم:
[r] ـ والزهري" [r] ـ وزيل بن أسلمُ'
[0] ـ وأسامة بن زيد [ [ ] - والوليد بن كثير

[1 ] - نافع
[६] ] ويزيد بن أبي حبيب
[V] - ومحمد بن عمرو



ولي الكونة لابن الزير / /ع: تقريب // /T

حم



$$
\begin{align*}
& \text { اتكتع ق/דr. } \tag{६}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ - من زواية ابن عججلان. }
\end{aligned}
$$

واختلف عنه وعن نافع وعن أسامة بن زيد وتابعهم محمد بن المنكدر عن عن عبد اللَّ
 الحديث في صحيح مسلم" (1) قال رحمه اله: :
 قيس حدثني إبراهيم بن عبد اللّه بن حنين (1) نهاني حبي كِّيُّ أن أقرأ راكعاً أو ساجداً.







 "نهاني عن قراهة القرآن وأنا راكع" . ولم يذكروا في روايتها وايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كير وداود ابن قيس ـ
. r \& $/ /$
عبد الملك بن عمرو القيسي، أبو عامر المقدي ـ بنتح المهملة والققاف ـ ثقة، من الكاسعة، مات سنة

في خلافة لَي جعفر ./ خخت م ع . تقريب // عזّ٪.

إيراهيم بن عبد اللّه بن حنين الهاشمي مولاهمب، المدني أبو إسحات ثقة من الثالثة مات بعد
المائة ./ع. تقريب rv/ /.


 بثلا سنين ودعا له رسول الله

وثيل T9 وقيل :V ت ت YVA/0.

تقلدمت ترجمته .
.وحدثناه قتيبة عن خاتمّ بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدرا عن


 الإسناد علياً.
هـذا ورجـال أسانيْلـ هذا الحديـث كثيروا العلدد وأكثرهم أئمة مشهـورورن، ولا


## رأي الدار قطني

 في ذكر ابن عباسن في هذا الإسناد وعدمه.
فمن أصحاب إبراهيمـ من ذكرْ في الإسسناد بين عبد اللَّلَ بن حنين وعلي رضي
الشه عنه.
وهم ثلالثة: 1 ـ محمد بن عجلان Y ـ داود بن قيس . r ـ الضحاكُ بن عئمان.

Y ( Y Y ا

r ـ ورواية زيد بن أسلم في أبي عوانتة








ومنهم من لم يذكره وهم تسعة من أصححاب إبراهيم بن عبد اللّك بن حنين وفيهـم
أثمة. منهم نافع والزهري ويزيد بن أبي حبيب.
ولقد رجح اللارقطني رواية الأكثرين الذذين لم يذكروا ابن عباس في هذا الإسناد . واحتج لرأيه بأنهم أحفظ وأعلى إسناداً وأكثر عدداً. مو تف النووي

Y - Y ويرى النووي خلافـ ما ذهب إليه الدارقطني فقد أشار إلى خلاصة رأي الدارقطني بقوله: „قال الدارقطني : من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ" ثم تعقِبه بقوله : قلت : وهذا الاختلافـ لا يؤثر في صححة الحديث . فقد يكون عبد اللّه بن حنين سمعه من ابن عباس عن علي ثم سمعه من علي نفسها" . وهذا احتمال بعيد، أما صحة الحديث فلا ينكرها اللدارتطني وقد رجح رواية الأكثر .

رأي أبي حاتم

- r
 نهاني رسول الله
ورواه الضحالك بن عثمان وداود بن قيس الفراء وابن عجلان عن إبراهيم ابن عبد اللّه بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي أيهما الصححيح؟ قال أبي : لم يقل هؤلاء اللذين رووا عن أبيه سمعت علياً إلا بعضهيم وهؤلاء الثلاثة مستورون والزيادة مقبولة من ثقة . ومحمد بن عجلان ثقة والضحاك الك ابن عثمان ليس بالقو وري


وأسامة لِس بالقوي. وقال أبي مرة أخرى: الزهري أحفظ"(1)
وهذا تراجع من أبي حاتم وترجيح منه لرواية الزهري ومن معه بحفظ الزهري وحله على رواية ابن عجلان ومن معه ممن زاد ذكر ابن عباس في إسناد هذا الحلديث.
(1) العلل / الع /

الراجح
والراجح عندي هو رواية الزهري ومن معه ممن لم يلكر ابن عباس في إسنان هذا الحديث لأنهم - كما قال الدارتطني - (أحفظ وأعلى إسناداً وأكثر عدداً) : بل :نرى أبا حاتم في رأيه الأخير يقدم الزهري وحده على ابن عجلان وفن شار كه في ذير
 حنين قد روى عن ابن عباس عن علي ثم عن علي بعيد جداً، وألعلماء يعتبرون الكثرة والحفظ بن المرجحات بما فيهم النووي(1) فإذا لـم نرجح بهما هنا فاين؟

موقف الإمام مسلم:
واللني يظهر أن الإمام مسلماً كان يرى صحة رواية ابن عجلان والضبحاك ابن

 راويها، لكن ليسن ذلك عنده مطرداً فكثيراً ما يقبل زيادة الثقة، وإن خالفه الأكثر


النبي وَ
وِلو كان يرى أن ابن عجالان والضّحاك بن عثمان قد وهما في زيادة ذكر ابن عباس في إسناد هذا الحديث لحذفها كما فغل ذلكُ في بعض الأسبانيلـ والمُنتون التي حذف الزيادات منها (\&) ونص على وهم من زادها فهذه هي و'جهه نظر الإمام مسلم - رحمه النّه ومع ذلك فالراجح - والله أعلم ما ذهب إليه اللدارثطني من ون
 ذكر زيادة ابن عباس في إسناد علي والش أعلمم.
انظر تدريب الراوي ص
 و"(اني حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكرها وهذه الزيادة هي قوله : (اوتوضئي" في حذيث
 (VII) قوله: عن أبيه، ثم قال : :اوتوله عن أبيه في مذا الحديث خطنا").

## المتن

المتن صحيح جداً قد رواه الكثيرون عن إيراهيم بن عبد اللّه بن حنين فيهم أئمة حفاظ كالزهري ونافع، والدارتطني لا ينكر صحته ولا ينازي في في ذلك فترجين الأكثرين والأحظظ والأعلى إسناداً على حد قوله إيمان بصحة الحديث ـ وله متابعات وشواهد.
[1] - المتابعات:
(1) (1) (1) من حديث عبيدة السلماني عن علي (1)

(ج ) من حديث النعمان بن سعد عن علي(r) وكلها بلفظ (نهيت أن أقرأ وأنا راكع
أو ساجده!.

## الششواهد

[1 [ ـ ـ وله شاهد واحد في حدود ما وجد من حديث إير اهيم بن عبد اللَّه بن معبد


 وأما السجود فاجتههوا في الدعاء نقمن أن يستجاب لكم

## الخـلاصـة


 وعلي بإن هذه الزيادة ومم وتتبر من المزيد ني متصل الأسانبد.
 عثمان والواقع خلان ذلك في نظري.
$.1 \Sigma V / A$ ن
الشافني / / الش / 1 .

ش / 1ع9، الطحاوي / /



علي بعيد وضعيف.
تال الدار تطني(1) رحمه الشّ :

أور أراكأ" أو ساجدلil
والصوواب عن علي .





 مباشرة، لا يذكر ون ابن عباس .
 بالبحث فيه عن إعادته هنا لاثه لا يعذو أن يكون تكر ارآ"للأرل.

## [0] ـ عن) كهتاب (المساجر

## الحديث الحادي والعشرون

باب النهي عن بناء المساجد على القبور... إلخ
[ [ [ ] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الهاء :



 مجهول . والحديث صحيح من رواية أبي سعيد وابن مسعود.

الحديث في صحيح مسلم (t) فال رحمه الها :
حـدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إيراهيم (واللفظَ لأبي بكـر ) (قال







 زكرياء بن عدي بن الصلت التيمي، مولاهم، عنز الزيل بغداد، ثقة جليل يحفظ من كبار العاشرة




عمرو بن مرة بن عبد اللّه بن طارت، اللجملي - بفتع الجيم والميم ـ المرادي أبو عبد اللَّه الكوفي، الأعمـى، ثقـة عـابـد كـان لا يـدلـــ، ورمـى بـالإرجـاء مـن اللخـامســة مـات سنـة الا وفيـل
قبلها.//ع تقريب VA/r.

عبد اللّه بن الحارث الزبيدي ـ بضم الزاي ـ النجراني ـ بنون وجيم الكوفي المعروف بالمكتب ثقة =


 وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك


- 1



 هذا معنى كلامه، الوارد في التتبع
Y Y Y Y
 النجراني عن جندنب. وحميد مجهول والحديث محفوظ عن أبي :سعيد وابن مسعود
r عمرو الرقي علي رواية أبي عبد الرحيم




ذلك للدارتطني فقال : "رواية عبيد اللّه بن عمرو عن زيد أشبه بالضصواب") .
=
 (r) الإكمال / / ( 1 ( . $\varepsilon$ Er/r (r)

الراجـع
ورأيه هذا هو الجدير بالاعتبار إذ لرواية عبيد اللَّه من المميزات ما ليس لرواية أبي
عبد الرحيم وذلك:
1 - ألن عبيد اللّه بن عمرو كان راويآ لزيد بن أبي أنيسة .

- Y مرجحان. قل اعتبرهما المحدثون من المرجحات في مواطن الاختلافل

المتن
المتن صحيح من هذا الطريق المنتقد في التّبع وللدار تطني فيه رأى آخر وهو تر جيح الحديث من رواية عبيد اللّه على رواية أبي عبد الرحيم






[7] [] ـ من حديث أبي هريرة
 الانخلاصـة
[1] [1 المتن صحيح من هذه الططين التي انتقدها الدار قطني، وانتقاد الدارتطني إياه لِس
بصواب.

 خ ( ${ }^{(r)}$

.riv/A= (0)
.ry/ha (1)

 سبت ذكر ها .

مصادر.ها .
الحديث الثاني والعشرون
باب النهي من أكل ثوماً أو بملًا أو كراثأًأو أو نحوها
[ [ [ [
وأخرج مسلم حدينث قتادة عن سالم عن معدان عن عمر كو موقوفا" (أفي الثوم واللصرل" : من حديث شعبةٍ وهشام .
وقذ خالف ثتادة فئ إسناده ثلاثة ثقات رووه عن مالم بن أبي الججعل عن عمر مرسلخ، لم يذكروا فيه معدان . وهم :
 وزواه عن منصور هجرير بن عبد الحميل. ورزواه عن حصين جمأعة منْهم : أبو الأحوص وجرير وابن نضيل وابن عيينة . ورواه عن عمرو بن عرة جضنص بن عمْران

البرجمي
وقتادة وإن كان ثقة، وزياذة الثقة مقبولة عندنا، فُإنه يدلس ولم يذكر فيه سـماعه من سالمم فأشبةه أن يكون بلغه عنه، فرواه عنه . الحذيث في صنخيح مسلم (r) تال رحمه الله :


 . 4 87/人 (Y) (
 تقريب TVQ/T.



 توفي رسول الشا

 الكلكلة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ فيه، حتى طعن بألما بأصبعه في صدري فقال:
 على أمراء الأمصار، وإني إنما بعتتهم عليهم ليعلوا

 وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج من المسجلد إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخاً.
ثم ساق مسلم إسناده إلى سعيد بن أبي عروبة وإلى شعبة وقال: : جميعاً عن قتادة في
هذا الإسناد مئله.


1- يرجح الدارتطني أن إسناد هذا الحديث لا يصح عن سالم بن أبي الجعد إلا
 الإسناد وتطعه. فقتادة وحده رواه عن سالم ألم عن معدان بن أبي طلحة عن عن عمر أي متصلّا إلى عمر . وخالفه ثلاثة ثقات من أصحاب سالم فرووره عنه منعطهاً لم يذكروا فيه معدان بن أبي طلحة بين سالم وعمر، وهم :

$$
1 \text { ـ منصور بن المتمر r ـ ـ وحصين بن عبد الرحمن 「 ـ وعمرو بن مرة. }
$$

رواه عدد كثير عنهم منقطعاً كما يقول اللارتطني، ثم يرى الدا الدارتطني آن قتادة
 فأثبه أن يكون بلغه عنه فرواه عنه.

- r

 الوليمة عن محمد بن عبد اللهَ المخرمي عن شبابة بن سوار وعن سبليمانِ بن منصور عن الأحوْ عن حن حصين . وعن قتيبة عن جرير عن منصور كور كلاهما عن


 عن معدان عن عمر في تصة الثوم والبصل . وقال الخميلـي عقنَهُ (r): ولم يذر خصين معدان. وهذه الروايات التي مذارها على حصين ومنصور نراها كما قالِ اللدإثقطني لم يروياها عن سالثم إلا مرسلة ولم يذكرا معدان. ولم أجد اللمواية الثالثة عن عمرو بن مرة.


## الرأي الراجح

والظاهر لي أن منا زجحه الدارتطني هو الصواب، وهو أن هذا الحديث لا لا يصح عن سالم بن أبي الجعد إلا مرسلاّ، وذلك لأنمرين : - 1

 يقبل عنه ما عنعن فيه ولو لم يخالف فكيف وقد خالف نلاثة بِقات؟ هذا ما با يقال
في هذا الإسناد .

## المتن

أما المتن فإنه قد تضمن عدة مسائل سأذكر ما وجدته من المتابعأت والثُبواهد 'التي تمكنت من الوقوف عليها
(1) تحفة الأشراف ألربع الثالثت لـ \&
$.1 /(\mathrm{r})$
. $1 /$ ( r )

 (1) سورة النساء|(1)

ومن هذين الطريقين بالإضافة إلى طريق سالم تصل هن هنه القصنة إلى درجة الحسن
على أقل أحوا'لها .
ثـانيأ: رؤيـا عمر:
قال ابن سعد



ثالثًا: قصة أكل الثوم والبصل:

$$
\begin{aligned}
& \text { وهذه لها شواهد كثيرة: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) (V] }
\end{aligned}
$$


حم / /یبد. أسلم عن أبيه عن عمر .

الطبقات ب/r


خ رقم
أبو عوانة / /

$$
\begin{array}{r}
\text { ( (V) }
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [0] [ }
\end{aligned}
$$

رابـعاً: دوانع الخطبة:
لها شاهد من بحديث|'بن عباس رضي الله عنهما في قصة طويلة)

## الالخـلاصـة

 منقطحأَي لا يذكر فيه معدات بن أبي طلحة.

 (ب) (أن قتادة ملنى و قد عنعن في روايته .



## الحديث الثالث والعشرون

## باب انستحباب الذكر بـعد الصلاة وبيـان صغته

وأخرج مسلم من حذيث الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب مرفوعاً: (امعقبات لا لا يخيب قائلهن" من حديث مألك بن مغول وعمرو بن قيس وحمزة الزيات. قالّ : وقِد

 موقوفأ وكذلك رواه شعبة عن الحكم إلا من رواية جحفر الصايغ عن عبدان عنه ه


$$
\begin{align*}
& \text { م م } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { خ حلود رقم •سی، حم } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 r YAN/Y وتد نقل كلام النووي بتصرف يسير ،

الكحديث في صحيح مسلم (1) قال رحمه الله :


 مكتوبة ثلال وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلالتون تحميلة وأربع وثلاثون تكبيرة") .

 ("معقبات لا يخيب قائلهن")(11" . . . الحليث .



El^/



 تقدمت تر جمته .

 تُقدمت ترجمته ،
كعب بن عجرة، الأنصاري، المدني أبو محمد صسابي مشهور مات بعد الخمسين وله نيف
وسبعون/ ع تقريب ro/riro.
 تقّدمت ترجمته .
(1•) (1) حمزة بن حبيب الزيات القارىء أبو عمارة الكوفي الثميمي، مولاهم صدوت زاهد ربما وهم من


(IY) تقدمت ترجمته (وهو ثقة) ( (IY)


 من الـسادسة مات سنة بضـ وأربعين / بخ م ع .


1 - 1 أصحالب الحكم : قّ الختلفوا عليه في رفع الـحديث . ووقفه. فرفعهه عنه جمناعة وهم : مالك بن مغول وعمرو بن قيس الملانئي وحمزة الزيات وقَل تابعهـم زيلْ بن

أبي أنيسنة وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى .
 غن منصور فقل روواه مرفوعاً من طريت الحكـم، وإلا جعفر الصناين فقل رواه عن عبدان عي شُعبة عن الحكم مرفوعاً .
وْال التر مذي - بعل إخرأِ حديث عمرو بن قيس الملاكي -: "اوروى شُعبة هذا
الحديث عن الححكم هوقوفاً. وروواه منصور عن الحكمم فرفعها" .
ونقل النووي استدراك اللارقطني هذا وتعقبه بقوله(1)
"وهذا اللني قاله البلارتطني مردود، لأن مسلماً رواه من طرت كلها مرفوعة، وإنما روي موقوفاً من جههة منصورز وشعبة . وقذ اختلفوا عليهجما أيضاً في رفعه; ووقفغه

وبين اللارتطني ذلك" .
ثم ذكر النووي مذهب الأصوليِن والفقهاء والمححققين من المحدذثين من تقلـيم
الك فع على الوقف بححجة أنه زيادة ثقة يِجب قبو لها .
رجحان الرفـع علىى الوتف:
وما قاله النووي من تقديه الرفي هنا على الو قفـ حق .

العدد الكثير فير فعون ما سمعوه موقوفاً، وإذن فالرفع زيادة هن ثقات فيّجب فقبولها . ثم إن انختلاف أصـحاب منصور وشعبة في الرفع والو تفس وفي الذين رفعوه من هو موخم ثقة قرينة تؤيد جانب الرفوع .
ومن المناسب أن نذكر ما وجدناه من الكروايات المرفوعة والموقوفة عن منصور وشعبة .
(1) =

# أولَّ الروايات المرفوعة: 


 ((معقبات لا بخيب قائلهن)|"(r) . الحديث.
قال البغ


 يخيب قائلهن|"(9) الحديث لئل
ب حرب(r)


 قلت: بل هو محتج به موثق مع وجود غلطه . أبو عوانة /rv./
لم أقف له على ترجمة.
لم أقف له على ترجمة .
أبو النظر الإمام الحانظ محمد بن محمد بن يوسف الطوسي شيخ الشافعية توفي سنة £ \& ¢، تذكرة

الفضل بن عبد اللَّله بن هسعود الينـكري الهروي عن مالك بن سليمان، يروي العجائب، قال ابن
حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال . . ، ميزان r/ror. .

مالك بن سليمان الهروي تاضي هراة عن إسرائيل وشعبة وغيرهما. قال العقيلي: فيه نظر ، وضعغه
 شرح السنة
(1.) (1) حبيب بن الحسن أبو القالسم الْقزاز رئقة أبو نعيم والخطيب وضعفه البرقاني وأنكر ذلك عليه

 (II) (Ir) المستخرج ف 90 وا . وني المطبوع، 190/r .

ثانياً: الروايات الموتوفهة:

- 1

-     - Y عجرة قال: ثلاث لا يخيب قائلهن . . الجديث.

كعب!

هذا ما وجدته من الروايات المرفوعة والموقوفة عن منصور وشعبة، اولوالؤق عنهما أقوى دون شك إذا كان الخلاف محصوراً في أصحابهما. غُبير أنا إذا


 حينّذ لا نتردد فين القول بأن الراجِح إنما هو الرفع على الوقف . الرئ الخـلاصـة




مما ئويد جانب الرنغ .



YY / 1 • (1)



 ينبيني

الحديث الرابع والعشرون


 قال: وقد خالف سهيلا مالك، رواه عن أبي عبيد ـ عن عظاء عن أبي هريرة موقوفاًا" . الحليث في صحتح مسلم (r) قال رحمه الهَ :



 له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" . غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر .


يشير الدارتطني في انتقاده السابق إلى أن الوقف في إسناد هذا الحديث أريث أرجح من الرفع. . لأن الإمام مالكاً أبل وأحغظ وأتقن من سهيل بن أبي صالح بمراحل .
 مسعود الدمشئقي.
رو/ (IN/

عبد الحميد بن بيان بن زكرياء اللاسطي، أبو الحسن السكري، صدوت من العاثرة/م د ق تقربب \&7v/八
( ( ) تقدمت ترجمته .
(0) (0) تقدمت ترجمته .

أبو عبيد المذلججي صاحب سليمان مَيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حي، وقيل : حوى، ثقة من الخامسة مات بعد المائة/ خت م د س تقريب المي
 الثمانين/ع. تقريب

والأمر في نظري كما يشير اللارتطني وعليه فقل شذ سهيل برفع الحايث لمخالفة
الإمام مالك (1)
وقد ذكر الدارتطني هذا الحليث بهذا الإسناد في كتابه العلل (r):وْتكلم عليهِ بما





المتن
أما المتّن فصحيح بن. غير هذا الططريق في غاية الصححة.
 [ [ [] ]- ولأن مثله لا بيقال من قبل الرأي .



 العاصن وسن حديث كعب بن عجرة وغيرهم

المتابعات
[1] [ ] من طريق سمي (£) عن أبي صالح (0) عن أبي هريرة رضي النه عنه مرفوعاً من




 بقديد/ع. تقريب // זبّب.
( ) (





شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر||(r)
أما الشواهد فمنها:
[1] [ [
[ ${ }^{\text {(2) }}$ [



[7] [ ـ من حذيث ابن عباس (A)
وكلها تشترك في التسبيح والتكبير والتحميد
الخـلاصـة
[I]_ الإسناد المنتقد يعبر إمناداً شـاذاً لمخالفة سهيل وهو صـوت لمن هو انوثت منه
وأحقظ وأتقن وهو الإمام مالك.
[٪] أما المتن ذصحِح من غير هذا اللطريق عن أبي هريرة، وله شُواهد كيّيرة قد مر
5
(1) (1) محمد بن أبي عائثة حجازي لا بأس به من الرابعة. مات بعد العشرين ومائة ./ / م د س ف تقريب .ive/r
المجتبى واليوم والليلة .
. 100/10م
•
(V) سرح السنة Y/r.

## الححديث الخامس والعشرون

## باب نضل صـلاة العشاء والصبح في جماعة

[ [ [ ] ـ قال الدارقطني (1) رحمه الهّ :
وأخرج مسلم حديث عئمان بن حكيم عن ابن أبي عمرة عن عثمان عن الْنبي

 المقلدمي. فرووه عن عثمانٍ موقوفاً غير مرفوع.
 مالك والثقفي وأبو عمرة غن يحيى عنه . ورفعه الأبار (r) عن يخيى فالا يختج به عليم من وقفه لأنهم أحغظ منه.
ورواه عبذ الرحمّن إن عمرو بن أبي عمرة عن عمه عبد الرحمّن بن أبي عُمرة: عن
عثمان قوله .
الحذيث في ضحيح مسلم


التتع (ق 0ب) .
(Y)

$$
\begin{align*}
& \text { تقريب } \\
& \text { عO\&/八 } \tag{r}
\end{align*}
$$

هو ابن راهوية الإمام وتَّ تقدمت ترجمته .


عبد الواحد بن زياد العبلي مبولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحكهِ بمقال. من الثامنة.

عثمان بن حكيم بن عباذ بن حنيف ـ بالمهملة والنون مصغرا ـ الأنصاري الأوسي أبو سبهل المدنبي
 عبد الرحمُن بن أبي عمنزة الأنصاري، النجارى، يقالل: ولد في عهد الني


عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال : يا ابن أخي
 صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله .

 حكيم بهذا الإسناد مثله (0)



 الاختلاف عليهما في الرفع والوقف في بحث لا يتسع المتام لنقله . ثم قال في نهايته : اوالأشبه بالصوواب حديث الثوري (أي المرفوع) وقد خرجه مسلم في الصحيح" .
وما ذهب إليه في العلل من تصويب الرفع هو الحق إن شاء الله والجدير بالاعتبار كلأمور الآتية :



 في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، من التاسعة مات سنة إحدى عشرة ومائين وله خمس وئمانون. / ع. تقريب/0.0.0.

 طرق إلى سفيان الثوري به مرفوعاً.


# أنه قد زفع الحديث جماعة فيهم الثوري وهو من هو . <br> أنها زيادة من ثقات يستبعد وقوع الوهم منهم. أن مثل هذا الحدينث لا يقال بالر أي . 


حكيم شيء ولم تُوجد إلا رواية واحدة عن محمد بن إبراهيم التيمني كما سيأتيّ.

## موقف الترمذي




موقف البغوي

مو قف ابن عبد البر

- 0 مثله رأباً ولا يدرك ذكرناه في التمهيدان، .
هذا ومما ينغي لفُت النظر إليه أنني لم أجد من الروايات المو قونة التي نوه غنـيه اللار تطني إلا رواية واحلاة وهي



 ومن شهد الصبح فْكأنما قام ليلة(ع)
ورواه عبد الرزاق عن ابن جويج غن يحيى بن سعيد به(م).
.Yタ・/ ت
.YM/Y
صYO
عب /هوor



## [7] ـ ـ لن' 'كتاب) صلـلة (لمسافرين) وتصرها الحديث السادس والعشرون

## باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

[7 [ ب ] ـ قال الدارنطني (") رحمه الشّ :
وأخرج مسلم حديث عمرو بن يحيى عن أبي الحباب عن ابن عمر "اصلى رسول الله علّ
وخالفه أبو بكر بن عمر عن أبي الحباب، فقال : على البعير . وكذلك فالك الـل جابر

 أنس . والشه أعلم.
الحديث في صحيح مسلم (r) فال رحمه الها :

 إلى خيير .

المطبوع (

 تقلمت ترجمته.


 .(1ヶ9/0)
سعيد بن يسار أبو الحباب - بضم المهملة وموحدتين - المدني ثةة متقن من الثالثة مات سنة
/llv/ ع. تقريب r/a/ .

عبد اللّه بن عمر بن الخطاب العلوري أبو عبد الرحمنّ ولد بعد المبعث بيسبر واستصغر يوم أحد
 مات سنة

## كلام العلماء فيه

1 - 1


 على الراحجلة) (1)

 بحيسى بن سعيد 'عن أنس، الصوراب موقوف والله سبحانه وتعلثى أعلم (r)



 الجمهور في البُعيز والراحلة، والشاذ مردود وهو المخالف اللجمائة ـأواللّ

ويبدو أنه برجّح هذا الرأي الأخير وهو رأى اللدارتطني ومتابنعيه. ووهو الإرابجّ في
 ثقّة وحفظاً فكيفن وقد خالفوه مجتمعين وكلهم يقول: صلى غلى ولى بعير أو بعلى ;'راحلة : ولم يتابع عمرا'أخد كما يقول النسائي .
'فقد خالفه:

$$
\begin{align*}
& \text { \& } \mathrm{V} / \mathrm{Y} \text { ن }  \tag{Y}\\
& \text { / / / / }  \tag{}\\
& \text {.rाl/o } \tag{£}
\end{align*}
$$

1 - أبو بكر بن عمر(1) في شيخه سعيد بن يسار عن عبد اللَّه بن عمر . (r) - r (r)

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - 0 } \\
& \text { وعبد اللَّه بن دينار (7) }
\end{aligned}
$$







$$
\begin{aligned}
& \text { ع ع - Y } \\
& \text { (9) - آ }
\end{aligned}
$$





$$
\begin{equation*}
\text { . \&1، } 1 \cdot / \text { / } \tag{Y}
\end{equation*}
$$


.AV/ A حم



حم
( ( )


والظاهر من إيرالذ مسلم لهذا الحديث في صحيحه أنه يعتقد أنه صححيح ولو': كان


عز وجل .
هذا ما يظهر لي وإن كنت أرى أن الرابجح هو ما ذهب إليه اللار تطني والْنُسائين من
 على الراحلة سواء ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الها عنهم .

 النبي

وليس لها من شاهبُ يصلخ للاعتبار إلا رواية واحدة عن أنس حسنها الْحافظ: ابن



 موقوف ـ والهّ سبحانه وتعالّى أعلم .

مو قف المزي:

 الأدلة على رجحان الوتف:
:والظاهر أن معتمد النُسائي والدارتطني في الحكم عليه بالوقف الأمران الآتيان : أولاً: أن مخمد بن عجلان قد خالف من هو أونق منه ألا وهو عبدة بن سليجمان

هبحمد بن عجلان صلوق تُقدمت ترجمته، وبقية رجال الإسناد ثقات.
. $2 \times 4 / 1$

الكلابي. قال ابن أبي سيبة في المصنف" (1): حدثنا عبدة بن سليمان(r) عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنسا يصلي على حمار يوميء بغير القبلة .
 عجلان صدوت قد خالف عبدة بن سليمان، وهو ثقة بُبت، فروايته هذه شُاذة . وروى البخاري(r) من طريق أنس بن سيرين قال: إاستقبلنا أنساً حين قدم من الشّان

 ثانباً: أن أنساً قد روى كغيره أن النبي
 رواية عبدة بن سليمان الموقوفة على أنس المخالفة لرواية ابن عجاليان، والما والمقام الذي عرضها فيه ليس مقام درس ومقارنة وتحقيق وإلا لوصل فئي نظري إلى النتيجة التي وصل

 النبي الخـلاصـة

: بحالU

 [ب] - ولأن أصحاب ابن عمر الأئمة خالفوه فقالوا عن ابن عمر أن النبي
[ج-] - ولانه لم يبّت عن الصحابة إلا أن النبي
(Y) عبدة بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي ثقة ثبت من صغار الثامنة مات سنة INV وقيل/ بعدها. . or •/ تقريتب . ع





الحديث اللهابع والعشرون
باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض


 (امن نام عن حزبه أو عن سيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر والظهر فكأنماً قرأه من

الليل" .


عزيز عن سالامة عن عقيل؛


وجعل موضع السائب وعبيد اللّهُ عروة والزبير ع
[0] ـ ورواه مالك عن داؤد بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج عن عبذ الرخمن ابن عبد عن عمر موقوفاً
الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمة الهّه :

التبع ق



 .rir/r
( ) ( ( تقدمت ترجمته وهو ثقة حافظ عابد.


وحرملة(1) قالا: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد (r) عن ابن شهاب عن السائب بئب بن

 بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل")


- 1 أولاً : اختلاف على يونس في رفع الحديث الحيث ووقفه ثانياً: الختلاف على الخلا الزهري في رفع الحـي
 وقد تكلم الدارقطني في كتابه العلل (7) في هذا الحديث وذكير أوجه الاختلاف فيه وأخاف إلى هذا الاختلاف :
أن أبا سلمة بن عبد الرحمّن قد روى الحديث عن عبد الرحمن بن عبد القاري
 عمر . وقال في نهاية كلامه : (اوالأشبه بالصواب الموقوف والشّ أعلم") .
مد س ق. . تقريب // /rr.



 الوداع وهو ابن سبع سنين وولاه عمر سوت المدينة مات سنة إحدى وتسعين وفيل غير ذلك وهو




Y ـ - ' ونقل التقاضي عياض (1) استدراكُ اللدارتطني ولم يتعقبه بشّيء .

-     - 



 موقوفاً .





 سلمة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر قولهـ . رجحان الرفع
واللني يظهر لِ: أن الراجح إنما هو الرفع وهن دراسة وجوه الاختالافت يتضنح لنا
هذا الترجيح

- أما الاختلاف على يونس في الرفع والوقفـ فقل روى الحديث عنه مرفونعاً ثالاْة :

1 ـ عبد اللّه بن وهب.
Y ـ والليث بن سهد .

$$
\begin{align*}
& \text { الربع الثالث 」 } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. Ivv/r }  \tag{६}\\
& \text { فـ }
\end{align*}
$$


 ثانياً: أن الرفع زيادة من ثقات فيجب قبولها لأنهم أكثر وأحفظ .


 و - بأما الاختلاف على الزهري فالراجحع فيه أيضاً الرفع لأنه قد روى الرفع عنه اثنان وهما:
I ـ يونس كما تقدم ترجيح الرنع عنه ه



 فيها (0) الرفع . هذا ولا يبعد أن يكون الزهري قد روى الحديث على الوجهين عن

 .ry/
غتاب بن زياد الخراساني، أبو عمرو المروزي، صدون من الحادية عشرة مات سنة YIY. تقريب
.r/r
ن ن TMV/r
ن ن

عروة موقوفاً وعن السائب بن يزيد وعبيد اللَّه بن عتبة هزفوعاًّ. وكال من أصحاب
الزهري روى ما بـسمع


- نظري أيضاً البرفع




( ${ }^{\text {( }}$ ()

 موقوفة أيضاً. وإلجواب أنا لا نزال نتول أن الرفع هو الرابحِ للأمور الآتية :
 والسائب بن يزيذ وهما إمامان حافظان الرفان فزيادتهما مقبولة، وزيادة على ذلك' ألن

- Y Y Y أن الراوي عنهما الزهري وهو إمام حافظ متقن وقد ضرح بالتحديث عنهمها .


 ضِيف بينه وبين أبي سلمة .
- 0 0


 .YY، وعلى الرواية الثانية تكون ولادته بعد وفاة عمر بعشر سنينـ . لأنه إذأ كان

 من الروايات الموقوفة والمرفوعة التي وجلدت .

> أولَا: الروايات المرفوعة:

أ 1
الإشارة إلى مصادرها وهي رواية مسلم. قال النسائي في السنن (r (المجتبى) .
 مروان، عن يونس عن ابن شهابِ، أن السائب بن يزيد وعبيد اللّه أخبراه أن أن عبد
 اللّ كتب له كأنما ترأه من الليل" .
 عقيل (0) بن خالد عن الزهري به.
₹ - رواية أحمد عن عتاب بن زياد عن عبد اللَّه بن المبارك عن يونس بإسناده مرفوعاً كما تقدم .

-     - 0
(r)

محمد بن عزيز - بمهملة وزائين مصغرأ ا ابن عبد اللّا بن زياد فيه ضئ
 سـلامة بن روح بن خاللد، أبو روح الأيلي . . . صدوق لـ اله أوهام وقيل لم يسمع من عمه عقيل وإنما


ثقة، نبت سكن المدبنة نم المُام نم مصر من السادسة مات سنة 1 الا على الصحيح/ تقريب

الزهري عن عبد الرجمْن بن عبد اللقاري أن عمر بن الخظابِ يثول: :قال
رسول النّ
وهذه الرواية فيها نظر لأن اللارتطني يقول: رواها معمر عن الزهري عن غرئ غروة
 حكيناه عن المزي وابن كير يؤيد كلام الدارتطني . والها أعلم .
 الرحمْن بن عبد مُوقوفاً.
 أخبرني يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الها بن عبا بـد اللّه أخبراهن أن أن
 أيضاً فيها نظر إذ لعلها عن عبد اللّه بن المبارك الإمام.

ثانياً: الروايات المو'قوةة:
قال الطحاوي -1
حـدنـا أحمد بن شعيب أنبأ محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق عن من معمر عن الزه
 فذكر نحوه، ويعني نحو حديث المن نام عن حزي منبها .

 الدارتطني والمزي وابن كثير ـ


 عقبه: رواه حميلذ بن عبد الر حمن بن عوف موقوفاً .


و Y Y
 قبل الظهر فإنها تعدل صلاة الليل . هكذا رواه النسائي موقوفآ على حميد بن عبد الرحمن والذي ولي يفيده كلام الدارتطني أنه موقوف من هذا الطريق على عمر . وسواء كان هنا هنا أو ذالك فألنه مقطوع كما قدمنا لأن حميداً لم بدرك عمر . هذا ما وجدنا من الروايات المرفوعة والموقوفة وقد تقدم أن الراجّح هو الرفع وبينا من أدلة ووجوه الترجيح ما أعتقد أن فيه الكفاية .

## المتن

المتن صحيح من هذا الطريق اللني انتقده الدارقطني، ويزيده صحة رواية عفيل بن خـالـد فـإنها وإن كـان في مـن رواهها عنـه كـلام ـ وهـو سـلامـة بـن روح - فـإنها تصلـح للاعتبار والمتابعة . وله شُاهل في الجملة من حليــث عائشة، رواه مسلم من طرق إلى قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كا كان
 عشرة ركعة.

## الخـلاصة

" [1] [ الحديث صحبح من هذا الطريق المنتقد من صحيح مسلم وله متابعة رو/ها عقيل بن


[


الر حمن بن عبد القاري .
وتد رجح الدارتطني وتف الحديث على رنعه ورجح علي بن المديني والترمذي والطحاوي وابن عبد البر اللرن على الوقف، وقد بينا وجوه نرجيح الرفع في كي كل مواضع الاختافت.

## الححديث الثامن والعشرون

## بـاب الدعاء في صلاة الليل وتيـامه


وأخرج مسلم سديتث حصين عن حبيب بن أبي كابـت عن محمل بن علي عن أبية . وفيه على حبيب سبعة أقاويل .
الكديث في صحيح مسلم (Y) قال رحمه اللّا :



 فقرأ هؤلاء الآيات حتى 'ختّم اللسوزة: ثـم قام فصلىي ركعتين فأطال فيهجا القيام والبركوع

(r)

من طرِيت حبيب بن ألي ثابت إلا أبو عوانة فإنه أخرجهه من طريق منصور بن المعتمر عن علّي بن عبلد اللّه بن عباس •


من التاسعة مات سنة 190. / ع . تقريب Y. 1/ .





$$
\begin{align*}
& \text { تقدمت تر'جمته . } \tag{9}
\end{align*}
$$



والسجود. ثـم انصرف فنام حتى نفخ. . ثم فعل ذلك ئلاث مرات ست ركعات. كل كل ذلك

 بصري نوراً واجقل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً. اللهم! أعطني نورأ وiا .


1 - 1 - معنى كلام اللارنطني أن حبيب بن أبي ثابت قد اضطرب في في رواية هذا الحـيث
 الدارتطني هذه الأقاويل السبعة ولا بعضها .
و و


 - r الر كعات، وفي عدد الركعات فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر الركعات ثلاث عشرة" . ثم نقل كلام القاضي عياض الـا

 عن القاضي عياض التوفيق بين هذه الرواية وغيرها من الروايات عن ابن عباس يوفق بينها في العدد فقال: : قال القاضي: ويحتمل ألنه لم الم يعد في هنه الرين الصنلاة




$$
\begin{align*}
& \text { في العبارة الآتية القد اختلف عنه فيه عن ابن حيبب بن أكي ثابتال والصواب ما أثبته في الصصلب. } \tag{1}
\end{align*}
$$

.or_01/7

المذكورات ثم ثٌلاث بعدها كما ذكر فصارت الجملة ثـلاث عشرة كمُا في بأقي الروايات. والله أعلم
وهو توفيث وتوجيه جيذ بالنسبة لعدد الركعات لا سيما في الر كغتين الطويلتين فإنه يفهم من السياق أنهما خار جتان عن الست اللركعات التي نص علئها فإنه قال؛ ثم قام فصلى ركعتِّن فأطال فيهما القيام والركوع والستود ثم انصرف فـر فـنام شحتى نفخ ثم فعل ذلك ثلات مرات ست ركعات. فواضح من هنا اللنيات أن الست كانت بعد الركعتين الطويلتين فإن الست معطوفة عليها بئم التي تفيد الترَتيب والتُراغي
هذا بالنسبة لروأية مسلم أما روايات النسائي الآتية فلا يستفاد منها 'هذا ع - - وقال الحافظ ابن حجر (1) - وهو يوفق بين روايات أصحاب ابن غباسن التي يتبادر من ظاهرها الاختالاف في الفصل والوصل وفي العدد ـ قال : ولم ألر فئ شُيء من .طرق حديث. ابن عباس ما يخالف ذلك، لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا علدداً. ومن ذكر العدد لم يزدٍ على ثلالث عشرة ولم ينقص عن إحلى عشرة ه إلا أن في رواية علي بن عبد اللّه بن عباس عند مسلم ما يخالفهمه، فإن فيهة الفصنلى ركعتين
 ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات - يعني آخر سورة آل آعمرات - تم أوتر


 عليه فيه في إسناده ومشنه الختلافآ تقدم ذكر بعضه
هذا وقد سبق أن قلنا ألن الدارقطني لم يبين شيئاً من الأقوال والأوجه الكّي يذعيها


ونستطيع إن شاء الشّ أن نكمل باقيها من روايات النسائي الآتية قريبًاً.
1 - تخلل النوم بين الركعات في رواية حبيب بن أبي ثابت إذ لم يذكر ذلك غيره كما . يؤخذ من كلام النووي
(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { Y - Y تكرار الوضوء وما معه - من كلام الحافظ (يعني تكرار قراءة الآيات) } \\
& \text { - - r } \\
& \text { \& - - ولم يذكر ركتيتي الفجر . }
\end{aligned}
$$

ولقد نبه النسائي على الاختلاف على حلى حبيب بن أبي ثابت في هذا الحـي
 الوتر/4)
1- 1 عن حيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبيه عن جده عن النـ


ت - r آية فقط ولم يذكر تكرار القراءة بل ذكر تكرار النوم والوضوء. ومجموع الر كعات فيه تسع ثلاث منها الوتر (r)

- 「 تم رواه من طريت أبي بكر النهشلمي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى الجزار عن ابن عباس قال: كان رسول الشّ الّ ويصلي ركتين تبل الفجر (2). ثم قال النسائي: خالفه عمرو بن مرة فرواه عـن عن

 ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع
فيستفاد من روايات النسائي تلك الأوجه الأربعة التي ذكرها الحا والنووي كما يستفاد منها ومن روايات مسلم نسسه الأوجه الآتية : ذكر آية واحدة وقراءتها مرة نقط بينما في رواية مسلم الآيات من آخر سورة آل عمران.

$$
\begin{align*}
.190 / r & (1) \\
.190 / r \dot{u} & (r) \\
.190 / r \dot{u} & (r)  \tag{r}\\
.197+190 / r ن & (\xi)
\end{align*}
$$

ذكر الدعاء وهو ذاهب إلى الصلاة في رواية حبيب. وفي رواية شعبة غن سلمة بن كهيل :عن كريب الفجعل بقول: في صلاته: اللهم الجعل فئقلبي نوراً . . إلخ .
 حبيب عن محمد بُ بن علي

وحبيب برويه عن يححيى عن ابن عباس .
 تحتمل أوجهاً 'أخر وليت الدارتطني نص عليها والاضطراب فِيها واضِح كما

ترى
ولكن عذر مسلم كما يقول النوويَ أنه أور ده في المتابعات .

## المتن

المتن من طريق خبيب بن أبي ثابت معل بالاضطراب كما مربك : أما مْن غير هذا الطريت فالحديث في غانة الصحة، ، إذ قصة مبيت ابن عباس عند النبي عليه من مراقته لععمل النبي الأئمة منهم:

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }{ }^{(1)} \text { [0] } \\
& { }^{(T)}
\end{aligned}
$$

## الخـلاصة

[1][ ـ بالنـبة لر وابة حيبب بن أبي ثابت فيها اختلان: أؤلاً - في الإلسناد:
 [ب] ـ وأخرى عن يجيى الجزار ر ـ ونانيأ- في المنن:

[ب] ـ وأخرى إحدى عشرة.
[] [ـ] - وتالثة إلى تسع

 ضبطه لرواية هذا الحديث. مما يجعل المعول في هذه القصه وما اششملت عليه تلك الليلة على
 ولقد وافق القاضي عياض والنووي والحافظ ابن حجر الدارتطني في دعوى الاضطراب كما مرَ بك وهو واضح


$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ - من حديث عائشة) }
\end{aligned}
$$


.rEA/r (r)



## الحديث التاسع والعشرون

باب ما رُوِي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح




 وقد رواه أبو صالْ وحمـزة بن زياد والوليد بن جالح عن ليث فقالوا الحسن بن علي. وقال يونس المؤدب وأبو النضر وغيرهما عن ليث: الحسِين بن علي'. وكذلكّ قاّل

رواية ابن لهيعة عنه

وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن الحسين. وقول المن من قال: عن الليب:

الحديث في صحيح: مسلم(2) (8) قال رحمه الشأ : وحدثنا قتيبة بن سعيد (o) : حدثنا ليث(1) عن عقيل (V) عن الزهزين عن عليَ بن


$$
\begin{align*}
& \text { موسى بن هارون الحمال الإلمام المام } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { تقدمت ترجمته . } \tag{६}
\end{align*}
$$

(1) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصري، ثقة بُتْ، فقيه 'إمام مشهور مْن
 تقدمت ترجمثته.


 ويقول: (وكان الإنسان أكثر شيء جدلال|.


1- حاصل كلام الدارتطني أن أصحاب قتيبة بن سعيد قد اختلفوا في إسناد هذا.
 ومنهم مسلم ومنهم من رواه عنه بإسناده وتال فيه: عن الحن الحسين . عنا وكن الحنك أصحاب الليث بن سعد قد اختلفوا عليه فمنهم من قال : عن الحسن ون ومنهم من

 الحلديث عنه وجعلوه من حديث الحسين بن علي رضي الهي الهّ عنهما . ونقل أبو مسعود الدمشقي طرفآ من استلدراك الدارتطني ونقي "وإنما وهم فيه الليث على اختلان عليه فيها .
تيم قال أبو مسعود ـ معقباً على كلام الدارتطني: اأما مسلمفمـا قال فيه إلا عن الحسين|(r). وكلام أبي مستود له أهميته. لأنه من معاصري الدارنطني وقد أثبت خلاف دعوى اللارتطني ولو كانت هناك نسخة أو نسخ فيها ما ادعاه الدارتطني لبينه.

له سعة إطلاع.
(جـ) هو دمشقي وقام برحلات إلى الشرق الإسلامي والعراق .
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، ثقة، بنت، نقيه ناضل مثهور مات سنة
r/ar. تقريب ro/r.


$$
\begin{align*}
& \text { رد أبي مستود (ص (TV). } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(د) - . وكان له عناية خاصصة بالصحيحين البخاري ومسلم وعمل لها الأطرّافـ") فأقول:
 بعد بحث وإطالِع على نسخ مسلم بالشام وغيرها يدفعه إلى ذلك علا
 البتي تدنعه إلى النحث والتأكد في مثل هذه القضية.
「 -


 الضواب من رواية ليث بالتصغير وقد بينا أنه الموجود في روايات بلإِنا والهّ ( أعلمهي
وبغد فإننا نستطيع أن نقول: إن مسلماً لم يقل في إسناد هذا الخحيث إلا الا أعن
 بصحيح مسلم. وبناء على ما في النسخ الموجودة الآن (r) إسناد هذا الحلديث إلا الحسين .
وانتقاد اللدارتطني هذا له - في نظري ـ أحد سبيبن :

- 1 يج - r الحديث عن الحسن وكان ذلك من الدارتطني اعتماداً على حفظه، ولِّلِ يستبعد
 الكبير العلل من حخظه (2) ومثل هذا العمل يجر إلى الخطأ والومهم في كيثير من الأحيان وجل من تنته عن الخطأ والنسيان .

$$
\begin{align*}
& \text { تأريخ بغداد IVY/7 - IVY . }  \tag{1}\\
& \text { نووي } \tag{Y}
\end{align*}
$$



تاريخ بغداد

## المتن


 الوجه اللذي يرى الدارتطني أنه الصواب وهو جعل الحديث عن الحين
 مسلماً لم يقل ني إسناد هذا الحديث إلا "عن الحسين" وإذا فالمواخذة على الدار تطني لا

## الحديث الثلاثون

## باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه.. إلخ

> [• [ - - قال الدارتطني (r) رحمه الشّ:

وأخرج مسلم حديث الزهري عن أي الطفيل عن عمر أن النبي
"إن الش برفع بالقرآن أقواماً) . وقد خالفه حيب عن أبي الطفيل عن عمر قوله.
الحديث في صصيح مسلم (r) قال مسلم رحمه الشا :
وحدثني زمير بن حرب حدننا يعقوب بن إيراهيمر (8) حدثني أبي (0) عن ابن شهاب
تد وجدت روايات بِض أمحاب الزمري فأثير إلى مصادرها خ رنم
 صالح وزيد بن أي أثيـة وإسحاق بن يهبى، حم الزهري عن علي بن الحـين عن الحـين عن أين ايم مرنوعأ.



اللطبعع (rv_ _ rvv/A).

ويقوبب بن إيزاهمب بن سعد بن إيراميم بن عبد الرحمن بن عون الزهري، أيو يوسف، المدني،


حجة، تكلم نبه بلا قادح، من الثامة مات سنة 1^0/خ م س ن. تربب //ror.

عن عامر بن واثلة(1) إن نافع بن غبد الحارث(1) لقي عمر بعسفان وكان عمر يستغمله على مكة فقال: : من استعملت غلى أهل الوادي؟ فقالٍ : ابن أبزى فقال : ومن ابن أبزَى؟ قالّل :


 إريراهيم بن سعـد .


1 و - Y


برواية حبيب الموقوفة فقد ناقضن نفسه .




 التدليس؛ وقد عدهِ الحافظ ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسيني(\&) وقذ عنعن فيّ رواية هذا الحدبيث كما سيأتي .
(1)




انظر الحديث ألكاني والعشنرين وما يتعلق به.
طبقات المدلسين (ص r ir).
(ب) (لأنه قد رجح رواية الزهري على رواية حيبب الموقوفة في كتابه العلل (1) فقال مجيباً على سؤالل وجه إليه يتعلت بهذا الحديث: "ارواه الزهري عن أبي أبي الطفيل،
 ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل موقوفاً غير مرفوع. ورواه الثّوري

 معاوية: عن الأعمش عن حبيب مرسلا عن عمر موقوفاً. وحديث الزهري هور هو الصواب، والنّ أعلم" .

## المتّ

المتن صحتح من هذا الطريق الذي دار البحث حوله وتد صححه الدارتطني نفسيه
في كتابه العلل . لأن الزهري أرجح في نظره ونظر غيره من حيبب بن أبي ثابت ولألأن
 من الطبقة الثالثة وقد عنعن في رواية الحديث.

الحديث الحادي والثلاثون
باب في الساعة التي في يوم الجمعة
[ [ [
وأخرج مسلم حديث ابن وهب عن محرمة بن بكير عن أبيه عن أبين بردة عن أبي
 على المنبر إلىى أن تقضى الصّلاة .
قال: : وهذا الحديث الم يسنده غير مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة . وبقَ ربواه
 قول أبي بردة منقطع كذلك رواه :

 واصل .
[٪] ـ ـ وتابعهم مجاللّ بن سنعيد ـ رواه عن آبي برذة كذلك. وقال النعمان بن عبل السلام عن الثوري عن أبي إسحاقِ عن أبيي بردة عن أبيه موقوف. ولا يثبت قوله عن أبيه. ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه . وقال أحمدل بن حنبل :عن حماد بن خالد : قلت لمـخرمة: سمعت من أبيك شيئُ؟ قال : لا و الحديث في صسيح مسلن (r)


$$
\begin{equation*}
Y E 1 / 1 د ، O A E / K \tag{i}
\end{equation*}
$$


/roo/ مد س ق. تقريب /r/r.


(0) (0 تقدمت ترجمته.
 أخبرنا مخرمة عن أبيه

 الصلاة!


أقوال العلماء غيه:
ا - يجزم الدارتطني بأن هذا الحديث مقطوع من قول أبي بردة بن أبي موسى، واستدل على ذلك بدليلين.
الأول: أن مخرمة لم يسمع من أبيه شيئاً باعترافه على نفي نسه بذلك . الثني: أن الحُديث، قد رواه جماعة عن أبي بردة من قوله وهم:
r r - ا أبو إسلحاق الأحدب.

وهذان دليلان كافيان في ترجيح أنه حديث مقطوع.

- r

 وبالنببة لأتوال وأحاديث عارضت هذا الحديث في تحليد وقت الساءة هنه ثم
( ) ( ) تقدمت ترجمته .
(0) (0) تقدمت ترجمته .
(7 ( ) تقلمت ترجمته.
(V)

ترجيحهم له، لأثه في صحيح مسلم، والظاهر أنهم لم يلرسوا إسناده بِقة ولم يطلعوا على ما فيل في سماع مخرمة من أبيه ومحالْفة هؤلاء الجماعة له . والله

أعلم
r ـ ـ ـ وقال الحافظ(1): فإنه (يعني حديث مهخرهة هذا) أعل بالانقطاع والاضطراب .




 نقول: و جود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الابقططع .


 مرفوعاً لم يفت فيه برأيه بحخلاف المرفوع . ولهذا جزم الدارقطني بأن الْموقوف هو الصنواب" اهـ| وهذا الككلام من الكحافظ فيه تحقيق وإنصافـ .





 أُجود حديب وأضنحهd في بيان ساعة الجمعهة (Y)

نقد كلام النووي:
وفي كلام النووي نظر فليس استدراك اللارقطني مبنياً على القاعدة التي أشار إليها

$$
\begin{align*}
& \text { فتح Y / }  \tag{1}\\
& \text { نووي } 1 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

بل هو ممن يقول بزيادة الثقة إذا لم يوجد مانع من قبولها وقذ صرح بذلك في في
 الحديث على أبي بردة وهما دليلان : عدم سماع مخرمة من أبيه .
أن جماعة قل خالفوه ـ فرووا الحديث موقو أناً على أبي بردة من قوله. و وقد صرح بثلاثة منهم أبو إسحاق وواصل ومحجالد ورالد وزاد الحافظ ابن حجر معاوية ابن قرة

فالدارتطني بنى رأيه على عدد من المرجحات المعتبرة . إن الذين وقفوه على أبي بردة جماعة (ترجيح بالكثرة
 ابنه مخرمة منه (ترجيح بالأخصية وهو كونهم من أهل بلدته وألهـ وملازميه) .

 فواحد من هذه المرجحات كافـ في تقديم الوقف على الرفع في رواية هذا الحديث فكيف إذا اجتمعت.
 والإرسال إلى المحققين من المحدثين بما فيهـم البخاري .

 "اوالظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أثار إليه شيخنا

 ذلك دائر مع اللترجيح فتارة يترجح الوصل وتارة الإرسال وتار وتارة يترجح علد الذوات على الصفات وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك،

$$
\begin{align*}
& \text { انظر ما يتعلق بالحديث الثاني والعشـرين . }  \tag{1}\\
& \text { ت ت V•/ } \\
& \text { فتح المغيث // /171 } \tag{r}
\end{align*}
$$

والحديث المذكوز (ينني حديث لا نكاح إلا بولي) لم يحكم له البخاري بالوصل







وما قاله الدارتطني من أن هذا الحديث مقطوع هو الصواب إستناداً إلـى الألدلة التي أسلفناها فهو حديث شاذِ لمخالفته للأكثر والأحفظ .

المتن لا يثبت من طريق مخرمة بل هو شاذ كما قِمنا ولم أجد له له متأبعة إلا روايتين


هذا وقد ذكر الحافظ ابن حجر أقوال العلماء في تعيـين ساعة الجمعة وعدمه فبلغت

وأصح الأحاديث وأقواها ما يدل على أنى أن هذه الساعة مبهمة ثم الأهاديث الدالة على أنها بعد العصر وسوف أذكرُ منها ما بُبت.

فمنها:
[1] ـ حديث أبي هريزة: 'أن رسول الشّ


$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه:جه } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.EY - EVV/r فت } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ط



$$
\begin{aligned}
& \text { [ [ [ ] ـ من حديث أبي لبابة" }
\end{aligned}
$$

 ساعة) لا يوجد مسلم يسأل الشا (عز وجل) شيئاً إلا آتاه الله عز وجل فـل فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر (r)

الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة النُمس" .

 حميد الذي تكلم عليه الترمذي رجل في إسناد هنا الحلديث .

## الخـلاصـة

الصواب ما ذهب إليه الدار تطني :


[ [
 مر جحات عديدة في جانب الو قف على أبي بر دة يكفي بعض منها لتقديم الو قف على الر فع .
= جميعهم عن أبي هريرة.


حم r^£/0 وفي إسناده عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري بقبول من






 الصحابة مما يدل على أْن روالِية مخر مة لا تَبتْ مر فوعة.

## الـحديث الثاني والثلاثون

## باب تخفيف الصلاة والخطبة

> [rץ] ـ قال الدار تطني (1) رحمه الش:
 |اطول صلاة الرجل وتصر خطبته مئنة من فتههاه.


 الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه اله :




$$
\begin{align*}
& \text { 095/Y }  \tag{1}\\
& \text { دي /r/r•r. } \tag{r}
\end{align*}
$$



 هو عبد الملك بن أبجر .

تقريب MYA/r.
 .roz/

يقول: "إن طول صلاة الرجل وتصر خطبنه مئنة من فقهه فأطبلوا الصلاة واتصرووا الخطبة، وإن من البيان لسحر ماiil. .


1- يقول الادارتطني إن واصلا الأحدب والأعمش قد اختلفا في إسناد هذا الحديث. فواصل يرويه عن أبي وائل عن عمار مرفوعاً إلى النبي

 منه لحديث أبي وائله ه. إلا ألن للدارتطني موقفا آخر في العلل (1) فقد سئل عن هذا الحديث فأجاب بقوله :
(ايرويه أبو وائل وإختلف عنه. فرواه الأعمش عن أبي وائل عن عمرو ابٍِ
 موقوفاً. وخالف الأعمش واصل بلم بن حيان فرواه عن أبي وائل عن عن عمار بن بن ياسر عن النْبِ عبد الله من وجه آخر موقوفاً أيضاً. وروى عن عمار بار بن ياني

 محفوظان قول الأعمش وقول واصل جميعاًا". فنرى اللارتطني في نهاية كلامه على إسناد هذا الحديث يحكم بأن كلا من الروايتين عن الألعمش وني وراصل محقوظ عن أبي وائل أي كل من الرفع عن عمار والوقف على ابن مسعود متحفوظ.
وهذا رأي سديد فإن واصلاّ ثقة ثبت فلا يحكم بوهمه بمجرد أن الأعمش رِّا رواه
 عن كل من عمار وابن مسعود كما ذكر ذلك اللارتطني في كلامه هذا. هذا

ويجدر بنا أن نورد ما وجدناه من الروايات المرنوعة والموقوفة اللاتي أثشار إليها
الدار تطني .

## من الروايات المرفوعة

- 1 عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر فال : أمزنا رسول الشا

 أن نطيل الخطبة وأبو راشّد صالح للاعتبار .


## من الروايات الموقوفة على ابن مسعود

- 


 (يعني صلاة الجمبعة).

- r
 طول الصلاة وقصر 'الخطبة مئنة من فقه ألرجل . هذا ما وجدته من الألوايات المرفوعة والموقوفةة)


## المتن

المتن صحيخ من رواية عمار ومن هذه الطريت التي انتقدها الدارظطني في التّتع بناء على الأمور الآتية:
[1] ـ إن إسناده صجيح.

 يعرفن). وثال الحانظ ابن حجر فيه: مقبول.

[٪] - يؤكد صحته أنه قد جاء من طريق أخرى صالهة للاعتبار . وهي طريت أبي
راشد السالفة الذكر .
[] [ ـ حكم الدارتطني نفسه للحديث بأنه محفوظ كما فال ذلك في كتابه العلّل .
 يرويه واصل عن أبي وائل عن عمار مرفوعاً.
[ها وللحديث شواهد تزيده صححة وقوة منها :

تصداً وخطبته قصدآ1").




## الخـلاصـة

[1] [ الحديث صحتح من الططرين الذي انتقده الدار تطني. [ [ $]$ [
 تد أجلاد اختياه ه بها الإسناد.

## 

## الححيث الثالث والثلثالثون

## بـب الصلاة على الجنازة في المسجد

[ [ [
 عن عائشة : صلى على سُهِيل بن بيضاء وأخيه في المسنجِد

 يصح ولا أبو سلمةه".



 (1) نووي
في الأصل (وعن") والصوابب حذف الواو .
(7149/r

سنة M/r/r/r مع . تقريب.

تقدمت ترجمته .



بهم، من السابعة/م ع. تقريب




أصلي عليه فأنكر ذلك عليها . فقالت: "والشّ لقد صلى رسول المسجد: سهيل وأخنيها).


حاصل كلام الدارتطني أن مسلماً روى هذا الحديث من طريت الضحاكُ ابن عثمان بإسناده إلى عائشة متصلا
وأنه قد خالف الضحاكا حافظان: مالك وابن الماجشون، فروياه مرسلا (أي


 أبي سلمة عن عائشة، وكذلك رواه حماد بن خالد الخياط عن مالكُ عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة .
وخالفه التعنبي وأصحاب الموطأ فرووه عن مالك عن أبي النضر عن عائشة ولم يذكروا فيه أبا سلمة وأرسله القطان فقال: عن مالك عن عن أبي النضر ، أن رسول الهَ يحبى مثل قول القعنبي . ورواه عبد العزيز بن الماجشُون عن أبي النضر عن عائئة ولم يذكر أبا سلمة والصحتح المرسله . و - r
 أن هنه الزيادة التي زاددها الضحاك زلا زيادة ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسى غي غيره
فلا تقلد فيه - والِّ أعلم . . . a.

رجحان الانقطاع عن أبي النضر:
والصواب في نظري ما ذهب إليه الدارتطني من ترجيح الإرسال أي الانتطاع على الوصل.
. \&./v
 يكافىء إمامين جافظين خالفاه . بل لا يكافيء واحداً منهما فكيف تقذم روإِيته على روايتهما وينسبان إلى النسيان . أليس هو الأولى بالنسيان والخططأ؟

- Y أما رواية خالد اللخياط الموصولة عن مالك فقد خالفه جميع أصحاب ماللك فرو فوروا الحديث منقطحاً لا يذذكرون أبا سلمة كما قال الدارتطني وأكد قوّله ابن عبد البر


 فألصواب إذن ما ذهب إليه الدارقطني من ترجيح الانقطاع . هذا ويجدر بنا أن نْذكر ما وجدناه من الروايات المنقطعة التي أشار إليها البلارتطني
 كَ





 صلى غلى سهيل !بن بيضاء في المسنجذ (0)
 الزرقاني
(r) .rrq/ b (r)

$$
\begin{align*}
& .10 \cdot 10 \tag{0}
\end{align*}
$$

عن عائسُة بلفظ الموطأ وقال عقبه : هكذا وقع في هذه الرواية منقطعاً وهو حديث صحيح. ثم رواه من طريق الضححالك بن عثمان.

المتن
المتن صحيح من غير هذا الطريق المنتقد - إذ قد روي الحلديث عن عائشة من
طريقين آخرين
[1] [1 [

 عباد يذكر القصة بكاملها .

الـنـلامهـة
[الصواب ما قاله الدار قطني من أن الحديث لا يصح إلا مر سلا من هذا الطريق (أي منقططاً). (أ) لأن الضحاكك بن عثمان لا يقاوم مالكأ والماجشون ولا أحدهما فزيادته هذه من بأب وصل المنقطع وهي شُاذة.
(ب) ولأن هتابعة خالد الخياط لا تقويه لآنها شاذة إذ خالف الـخياط جميع أهحاب مالك وما كان من هذا القبيل لا ينهض لققوية غير ه.
 عباد بن عبد اللَّه بن الزبير وحمزة بن عبد اللّه بن الزّير كلاهما عن عائشة. وقد خرج مسلم الحد هذين الطريقين وهو طريت عباد بن عبد اللَّ بن الزير كما مبقت الإشارة إليه في الهامشٌ .
 عقبة وعبد العزيز اللراوردي عن عبد الوا

 عجلان عن عباد به .

 عن عائشة به .

##  <br> الحديث الرابع والثلاثون

## باب زكاةة الفطر على المسلمين من التتر والشعير



 سعيد بن مسلمة (r) عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن بن أبي ذباب عن عياض
 أمية عن المُقبري عن عياض عن أبي سعيد الأخوف ما أخاف عليكم زهرة الدنياه ه : ولا نعلم إسماعيل روى عن عياض شيئأًا .


 ونوي
سعيد بن مـيلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان، نزيل الجزيرة ضعيف من الثامنة مات بعد
 محرةة عن كلمة الأموئ لأن كل كتب الرجال التي وتفت عليها ميل تهذيب الكمالْ وتهذيب
 روى عن إسماعيل بن أمبة ولم أجد لسعيد ابي سسلمة الصدفي ترجمة ولعله لا وجبود للو وإنما هو
 . TVQ/Y
تتدمت ترجمته.
. تقدمت ترجمته.
معمر بن راشد، الأزدي؛ مولافم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن ثقة، ثبت فاضل، إلا أن بي



قال: :أخبرني عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح (1) أنه سمع أبا سعيد الخدري

 حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعل صاعاءاً من تمر قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كذلك.


1- 1
أن هذا الحديث إنما هو محفوظ عن الحن الحارث بن أبي ذباب
 عن إسماعيل بن أمية عن الحارث بن أبي ذبياب عن عن عيا مباشُرة. وأنه لا يعلم آن إسماعيل روى عن عياض شي شئئًا وأن إسماعيل قد روى حديثاً واحدأ عن عياض بواسطة المقبري. ونقل المزي والقاضي عياض هنا

هذا وسيدور البحث حول مسألتين:
الأولى: إثبات سماع إسماعيل بن أمية من عياض .
الثانية: أثر الاختلاف بين معمر وسعيد بن مسلمة وابن جريج ومن معهما .
أما إثبات سماع إسماعيل من عياض .
 الاستدراك ليس بلازم فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع من من عياض - والنّ أعلم" -. ولم يسق النووي دليلاً على إبنات سماع إسماعيل من عياض .

عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهـيملة ـ القرشي العامري المكي، نقة من الثالثة مات على رأس المائث/ع. ع. تقريب // جا 9 .




- r

(1) الْمتقدم||1

هذا ولم أجلد من يشاركُ الدارقطني فيما ذهب إليه من نیى سماع إسماعِيل بن أمية
 .يتعرض له بنفي ولا إبثات كالبخاري في التاريخ وابن أبي فحاتم في الجرح والتعديل، فإنهمنا ترجما لإسماعيل وعياض ولم يذكرا سمماع الأوّل من الثانـاني ولا علدمه. وسكوتهمانا لا يِع حجة على عدم سماعه . وأما مثبت لسماععه على نقيض ما ذهب إليه اللارتطني وهم اللنووي والمزي :وابن


النووي والمزي ففلم يذكرا دليلذ على ذلك.
رجحان سماع إسنماعيل من عياض:
والظاهر ثبوت بِّماع إسماعيل من عياضن لأمرين :
1 منه قوي جداً أقوى من القول بنفيه :

- r
 بأنه سمع منه كانٍ هذا التصريح دلِّلْ حاسمأ على سماعه .
 يروي معمر عن إسماعيل عن عياض مباشرة. ويخالفه سعيد وابن جريج وغيرهما

فيروون الحديث عن إسماعيل عن عياض بوساطة الحارث ابن أبئ ذبابـ.
فهذا الاختلاف الأمر فيه قريب، إذ يمكن القول فيه بأن إسمأعيل روى الحذيث

 وساطة . والآخرُون حدنوا عنه عن عياض بوساطة الحارث . ونقد يرد سؤال هنا (1)

وهو أن معمراً قد خالف جماعة وهم ابن جريج ومن معه فلماذا لم ترجح بالكثرة وهي من المرجحات المعتبرة؟
والجواب أن هذه الكثرة قد أصابها من الضعف ما يحولي بينها وبيا وبين تر جيحها على مقابلها وهي الأسباب الآتية :
1 - أن سعيد بن مسلمة ضعيف بل قال البخاري فيه نظر منكر الحديث(1) وأنت تعلم ما يعني البخاري بقوله هذا .
أن ابن جريج مدلس قبيح التدليس كما يقول فيه الدارقطني نفسه وقد عده الحـ الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين (Y) . وقلد عنعن في رواية هذا . الحديث

فهذه الأسباب هي التي حالت دون ترجيح جانب الكثئرة وجعلت منها ما يصل فقط إلى درجة رواية معمر إن لم تكن أضعف منها. لذا لذا قلنا إن إسماعيل بن ألمية المية
 نرجح أحدهما على الآخر . فالحديث متصل على كلى الـ حالـ .

## المتن

المتن صحيح يبلغ نهاية الصحة، وهو مخرج في الصحاح والسنن والمسانيد، وقد
 أمية عن عياض، وعن ابن جريج وسعيد بن مسلم ومحرز بن الوضاح عن عياض بوس بوساطة الحارث بن أبي ذباب.



$$
\begin{align*}
& \text { ت ت ت }  \tag{1}\\
& \text { طبقات المدلـدين (ص 10). }  \tag{r}\\
& \text { ت } \tag{r}
\end{align*}
$$



وهذه الروايات تعتبّر بتابعات لرواية إسماعيل بن أمية، ولها شواهد :
[1] [ ] من حديث أبن عبانى (E)
[؟] ـ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه(0) .

## الخلاصـة

[1] [1] الحديت صصيع من الطرين التي انتقدها الدار تطني
(1 (1) لأن إسماعيل بن أمية صحتح الـسماع من غياض
 الصواب أن إسماعيل روي الحديت عن عباض مباشيرة كما هي رواية معمر ورواه عنه بوساطة الحارت بن أبي ذباب كما هي رواية ابن جريج ومن معه .


 :170/\& (r)
هن \&/ד11.
 ن

$$
\begin{align*}
& \text {.1Ev/r }  \tag{0}\\
& \text {. } 1 \text { تط }
\end{align*}
$$



 من طرت إلى نانغ عن ابنّ عمر مرفوعاً.

## الحديث الخامس والثلاثون

باب التحريض على قتل الخوابر
[ [
 وتابعه موسى بن قيس . وتركه البخاري فلم يخرجه هـ

الحديث في صحيح مسلم (Y) قال رحمه الها :

 رضي الها عنه الذين ساروا إلى الخوارج فـلـي

 لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرتون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية" . لو يعلم



لم يصرح اللارقطني برأيه في هنا الحليث وقوله "في التتع"" وتركه البخاري ولم يخرجه يحتمل أمرين :

> التّع ق IV المصورة، rV المخطوطة
> .vミA/r


عبد الملك بن أبي سليمان بن ميـرة العرزي ـي بفتح المهملة وسكون اللراء وبالزاي المفتوحة ــ صدون له أوهام من الخامسة مات سنة 1\&0./خت م ع. تقريب /19 019 وسيأتي الكلام عن المرتبة التي يسنحقها

زيد بن وهب الجهني أبو سـليمان الكوني مخضرم، ثقة جليل لم بصب من فالل في حديثه خلل مات


أحدهما: أنه يأخذ على ألبخاري عدم إخراجه لأنه صحتح في نظره ونسّياق إلنكامٍ في






 بـدون موجب وعلدم بيانه لعلة فيه يؤيد هذا الفهم.
 رواية، وخالفه فؤثقه في أخرى، وسبب جرح شعبة لعُبد الملك وهم بِّبد المُملك
 لطرحت حديثهاه) .
 يفدح فيه: ومبّل هذه الهونوة لا يسلم منها بشر لا شعبة ولا غيره . ولْقد ابنتّنكر الخطيب موتق' شُعبة هذا فقال :

 روايته وعبد الملك ثناءهم عليه مستفيض
ويؤيد ما فال الخطيب أن ألمة الحلديث قد وثقوا عبد الملك ولم يلتفتو! إلئ قول

> 'شعبة، فقد وثقه : .

- 1
- r سليمان وكان حكمهمـ

$$
\begin{align*}
& \text { التتع لـ ف فا و وr. }  \tag{1}\\
& \text { التتع لـ لـ اV } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { r و و } \\
& \text { ع ـ ـ و وال ابن عمار الموصلي : ثقة حجة. } \\
& \text { - } 0 \\
& \text { ا } 1 \text { - وقال النسائي : ثةه . } \\
& \text {. وقال أبو زرعة: لا بأس بهه (1) -V }
\end{aligned}
$$

 والاتقان ثم معرفتنا بضعف مستند شعبة وأن مثله لا يقدح، نقول: إن إن عبد
 علة فيه ولا شذوذ، فالحديث صحيح، فإن كان الدارتطني يريد بانتقاد هذا الإسناد من أجل أن فيه عبد الملك فانتقاده في غير محله وأرجو أن لا يكون يريد ذلك دلك أما إعطاء ابن حجر عبد الملك درجة "اصدوق له ألوهد ألمام" فمردود بأقوال هؤلاء الأئمة وشهادتهم له بالحفظ الثقة والاتقان .

## المتن

المتن صحيح من هذا الطريق الذي دار البحث حوله ويصل إلى أعلى درجات الصححة والاستفاضة بمتابعاته وشواهده .

## المتابعات




$$
\begin{align*}
& \text { [६] [ - من حديث عبيدة السلماني عن علي } \tag{1}
\end{align*}
$$





$$
\begin{gather*}
. v E q / r^{2} \\
.17 \cdot / 1 \mathrm{r}  \tag{£}\\
.1 \varepsilon v / r_{\rho} \tag{0}
\end{gather*}
$$

(1) [0 ـ

## الشيواهد

## التهـلاصـة

[1] [ إسناذ هذا الحدنِّث صحيح من الطريت الذي داز البحثـ حوهه .






## الحديث السادس والثلاثون

## باب ترك استعمال آل الببي على الصدقة <br> [7٪] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الشا :

 الزهري. وقّد اختلفا فقالِ ماللك : عن الزهري عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن الذحاربُ بن
حم 101/1.


$$
\begin{array}{rrr}
. \varepsilon \cdot \varepsilon / \Lambda م & (\mu) \\
. \varepsilon r o ، \varepsilon r 1 / \varepsilon \sim & (\varepsilon)
\end{array}
$$

 $.1 A \cdot / v$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) }{ }^{(\Omega}
\end{aligned}
$$

نوفل . وقال يونس : عن الزهري عن عبد اللَّه بن الحارث. ورواه هشيّم عن ابن إسحاق











لم يذكر الدارتطني فيه شيئاً أكثر من حكاية الاختلالاٍ بين مالكُ ويونس على


والظاهر أن الدارتطني يعل رواية يونس برواية مالك للأسباب الآتية : - أن أن مالكا أبلج واحفظ واتقن من يونسن .

.Vos/r

عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاثشمي، أبو محمد المدني، أمير المير البصرة.




 الحارث ومحمية بزواجهما من ابتتههما.

「

والقد رانجعت عبدداً من كتب التراجم وتاريخ الرجالل لعلي أجبر ما يُؤيد أحد





 الحارث أولى أنبِ تكون مرسلة. لا سيما وهم متقازبوا الوفاة. إلا أنَ القَاضِي
 عبد اللَّه بن الحازبِ ونبسبة إلى جده الحـا الحارث.

 رجوعه من الشـام عام الطاعون - من طريت مالك ومعمر عن ابن شُهاب"عن عبد

 نتوله توجيها لعمل مسلث والن ترجح لنا خحلان رأيه.


$$
\begin{equation*}
1 \cdots / V ، r o-Y \varepsilon / 0 \tag{Y}
\end{equation*}
$$

. $Y \Sigma T / V$

(₹79/Y (V) نفى 'أبي داو د لنذلك .
 (1) (1) الطبقات (1)
(1•) انظر الإكمال (1) (1)









 عن ولله (اويعني عن عبد الله بن عبد الله لا عن الوالديا) . كما فالل مالك ومن تابعه لا عنه كما قالل يونس .
 هي الصواب، والمحفوظ هي روايةٍ مالك في هذا الموضع، ومقابنله هو الخطنأ أو الشاذ وهو قول يونس عن عبد الله بن الحارث. وكذلك هوا ولـوا الموضع في باب
 نُسب إلى الأوهام عن الزهري .
 إلخ لفت النظر إلى وهم يونس في هذا الإسناد الأخير إسناد قصة رجوع عمر من

## المتن

المتن صحيح من طريق مالك، أما من طريق يونس فليس بصحيح. ولتحريم الصدقة على بني هاشم شُواهد.



> . $\mid V \varepsilon y / \varepsilon$
> . $\mid \wedge \varepsilon / /$



[] - من حديث أبي" ليلى الأنصاري (r).

 فألكيها|" ${ }^{(r)}$

## الخـلاصـة


عبد اللّة بن عبد اللَّهِ بن الحارْتُ.

جده وأسقط والده فيه بعد(!) .
 ذكرها.


$$
\begin{align*}
& \text { دي /ro/rolor } \tag{1}
\end{align*}
$$



الاختلاف وشرح العلل بل صرح بما ترى .

# [•1-1 ـ ـ من 'كتاب (الصيام 

## الحديث السابع والثلاثون <br> باب الشهر يكون تسعأ وعشرين

[
وأخرج مسلم حديث إسماعيل عن محمد بن سعل عن أبيه ॥النُهر هكذا"). وأرسله
يحيى ووكيع عن إسماعيل.
الحديث في صحيح مسلم

 بيله عن الأخرى فقال : الشهر هكذا وهكذا ثم نتص في الثالثة إصبعاً . تم رواه مسلم بإسنادين آخرين إلى زائدة ثم إلى عبد اللَّه بن المباركُ كالاهما عن إسماعيل بن أبي خالد به .


1 - لم يزد اللدارثطني على مجرد حكاية وصل الحديث عن إسماعيل من جهة، وإرساله عنه من جهة أخرى. والظاهر أنه يرجح الإرسال على الوصل .



$1 \varepsilon v / r$
إسماعيل بن أبي خالد، الأحمسي، مولاهم البجلي، ثقة نبت، من الرابعة مات سنة 7 اع ع.
تقريب // גT .






 ثم قال: قال يحيـبَ بن سعيد: قلت لإسماعيل : عن أبيه، قال : لا

موقف المزي:
 س عقب خديث سمويد (أي عن ابن المبارك عن إسماعيل) : "ازواه يحينَي وغيره
 يتعقبه بشيء . والظاهر أنّه يوافق النسائي على ترجيح الإرسالـ .

## موقف أبي حاتم وابنه:

ع - ـ وقد رجح أبو حاتم الوصل على الإرسال، قالن ابنه :
السألت أبي عن جديثِ رواه ابن المبارك وخالد الوالو الوطي عن إبنمّاعيل بن أبي

 النبي


$\qquad$
. $11 \mathrm{Y} / \mathrm{s}$

17/1


$. Y \mid Y / \mu$
العلل 1 roo/

الذين أرسلو
ا ـ يحيسى الثطان
عن إسماعيل

الذين وصلوا الحديث
1 ـ عبد اللّه بن المبارك
Y - ز زائدة
عن إسماعيل

「
ع ـ خالد الطحان

وكلا الطرفين ثقات حفاظ، والذي يغلب على الظن أن إسماعيل كان يصل الحدلِث أحياناً وأحياناً يرسله، وكل روى ما سمع، وعلى كلٍ فإن مع من وصله زيادة، وهم ثقات حفاظ فيجب قبولها، لأنهم حفظطو شيناً فات المرسلين، ويبعل جلأ"أن يكونوا زادوها خحلأ .
وقَل يرد سؤال وهو أن يحيـي القطان قِل سأل إسماعيل فقال : عن محمد عن
أبيه؟ فقال إسماعيل : لا . أفلا يدل هذا على أن الإرسال هو الصوابِ؟ .
والجوالب أنه يحول دون ترجيح الإرسال أمران :
أولهما: أن النسائي لم يذكر إنسناده إلى يحيسى الثطان، فلا تلري أثقة روى السؤال عنه أم غير ثقة؟
وثانيهما: أنه يحتمل ـ علمى فرض صسحة هذا السؤالل ـ أن إسماعيل كان ناسياً وصل الحديث حين سأله يحيـى، ثم تذكر بعد ذلك أن الحديث متصل . واله أععلم.

المتّ
المتن صحيح من هذا الطريتَ الني اعترض عليه اللدارقطني وله شواهل يرتقي بها إلى أعلى درجات الصحةة.

الهثو|هـ

وخنس الإبهام في الیالثة)"(1)
 خ حسأم رقم 9، 19.

$$
Y .0
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) [ } \\
& \text { - [ [ [ } \\
& \text { ( }{ }^{\text {( }}{ }^{(1)} \text { [0] }
\end{aligned}
$$

## الخخلاصة

[1] [ الحديث صحِح من هذا الطز يت الذي اعتز ضه الدار تططني . وصرح النسائي بتزجيج الإرسال فيه على الومل وسكت عنه المزي .
 نقّات حفاظ فيجب جّون زيادتهم
[ ] ] ـ ثم للحديث شو اهد يصل, بها إلى أعلى ذرجات الصحة.

## اللحديث الثامي والثلاثون

بَاب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً



قال : اولا يصح عن أبي هريرة، وإنما رواه ابن مسيرين عن أبي الذُرداء 'في قصة
 أبي هريرة إنما رواه ابن نبيرين . قيل ذلك عن عوف وقيل عن ابن عيينة'عن أيؤب ولا يصح عنهما" .

. 1911 (Y)
خ حيام رقم 191 .
. $11 \mathrm{r} / \mathrm{L}$



وحدثني أبو كريب(1) حدثنا حسين (يعني الجعني)(r) عن زائدة) (r) عن هشام (8) عن
 ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأبام إلا أن يكون ني صوم يصومه أحدكم".


يرى اللارتطني أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة بهذا الإسناد. وإنما رواه ابن سيرين عن أبي المرداء مرسلًا . بل لا يصح عن أبي هريرة بحال .
(ب) وسئل الدارتطني عن هذا الحديث فأجاب في كتابه العل (0). فقال : اههو حديث
يرويه عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي
الجعفي عن زائدة عن هشُام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي
وكالاهما وهم
أما حديث عوف: فالوهم فيه منه على ابن سيرين . وأما حديث هشـام : فالوهم فيه من حسين الجععي على زائدة، لأن زائدة من الأثبات لا يحيل هنا هنا ورواه معاوية بن عوف(1) عن زائدة على الصواب عن هشام عن محمد ابن سيرين أن
=
 أبو كريب: محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوني، مشهور بكنينه، ثقة، حانظ



-ז/ ع. تقريب //



$$
\begin{align*}
& \text { r/ف } \tag{0}
\end{align*}
$$

 زائدة، ولا وجود لمعاوية بن عوف في كتب التراجم.

سلمان زار أبا المُرداء فذكر الحجليث بطوله فرأى أبا اللدرداء يوم الجمعة صائماً فنهاه عن ذلك، فارتغعا !! الى النبي سلمان أفقه منك ثـم ذكر ذلكا .

وحدث بهذا الحلديث شيخ من أهل الثغر عن ابن عيينة فوهم فيه عليه فقالٌ عن عن

 الفريابي ثنا الحسن بن عيسى الحربي بأذنة تنا سفيان بنذلك .
والصحيح عن أبن عيينة وغيره عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي الْنرداء عن
 اللدرذاء، وهو الصواب
وهكذا نري كام الدارتطني في العلل يؤكذ ما فاله في التتبع ويضبِب جديداً وهو:

 من حديث أبي هريرة . ورواه هعاوية بن عمرو على الصواب ابـ
「 مجهولاً، وهو كذلك فانِي لم أَجد له ترجمة.

## رأي أبي حاتم وأبي زرعة:







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا في والصوابِ ("فقضنى") . } \\
& \text { (Y) العلـ لابن أبي حاتم 10N/1 (Y) }
\end{aligned}
$$

رواه أيوب وهشام وغيرهما كذا مرسل . قلت لهما: الوهم ممن هو؟ من زائدة أو من حسين؟ فقالا: ما أخلةَ أن يكون الوهم من حسين" .

موقف أبي مسعود الدمشقي:




 حديث حسين. وحايث الصوم فله أصل عن أبي هريرة عن النبي
 "据 ثابت عن النبي
والصواب - ني نظري - ما ذهب إليه كل من الدارتطني وأبي حاتم وأبي زرعة: - 1

 الدارتطني وأبو زرعة وأبو حاتم، ومن عوف الأعرابي على ابن سيرين، كما كما يقول اللدار تطني إن صح أنه قد وهم .
 روى هذا الحـيث من أصحاب أبي هريرة في ذكر النئي عن قيام ليلة الجمعة فلم يروها أحد من أصحاب أبي هريرة على كثر تهم وحظظهم . ولقد وجدت بعضاً من هذه الروايات التي أشار إليها هؤلاء الأئمة فمن المناسب إير ادها:
1- عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: كان أبو الدرداء يحي ليلة

رد أبي مسعود على الدار قطني ق r و . .
 ولا يومها بصيام" (1)

-     - r




 يصح عن أبي هريرة، وأن ابن سيرين كان يرويه مرسلا . وأن حسيناً البّجعفي

 ولنترك المجال للإمام مسلم ليقارن بين عوف وبين بعضم على ونى فرض أنهـ قلد


 وإن كان عوف وأنشعث غير مدفوعين عن صدق وأمنانة) (غا
 خألف معاوية بن عمرو في زائدة كما يقول اللارتطني، إذ روي معاوية عني زائند




. YVQ/\& (1)
(Y) . الحديث
الطبقات \&/ 10 .

روإيته في حم Y/ Y

والذي يغلب على الظن أن أمرين فد دفعا الجعفي والأعرابي إلى الوقوع في هذا الوهم - إن نبت أن عوف قد وهم وسأذكر رأيـي فيه قريباً. أحدهما: أنهما سلكا به الجادة .

وثانيهما: أن الرواية المحفوظة عن أبي هريرة، وهي النهي عن تخصيص الجمعة بصيام، جعلتهما يظنان أن هذا الحديث بشقيه ويكامله حديث أبي هريرة فروياه كذلك والش أعلم.

## المتن

الدتن لا يبت بهيتيه هذه بهذا الإسناد، لأنه كما قال الدارتطني وأبو حاتم وأبو زرعة
 سيرين إلا مرسلا لا ذكر فيه لأبي هريرة.
والحديث في الواقع يشتمل على مسألتين :
الأولى: النهي عن تخصيص الجمعة بصيام .
الثانية: النهي عن تخصيص ليلتها بقيام .
 أولاً: أبو هريرة وقد روى الحديث عنه:


الطحأوي
الحميدي
حـ
( الطهحاوي (
حم
. $V$ (
. $\varepsilon \cdot v / r$ م

النهي عن الصوم•
 ـ والأمر بخلاف ما ظن - فنسب ذلكُ إليه خطأ، والاحتمال الأخير أقرب (1) :


بانياً: : من حديث جوئرية ${ }^{\text {(r) }}$

رابعاً: من حديث ابنِّ عباسٍ
خامناً: من حديث عبد اللَّه بن عمر (1) سادناً: من جديث لجنادة الأزدي (V) .


 وقد يرد سؤالن وهو با حك حكم تخصيص ليلة الجمعة بقيام؟
والجواب أنه بدعة إذ تخصيص الأزمنة والأمكنة بعبادات ومزايا ليسن إلا للشار'ع
 اكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةها .

انظر روابته: مسند أحمد

$$
\begin{align*}
& \text { (1) (V) }  \tag{0}\\
& \text { (V) }  \tag{V}\\
& \text {. YYO/0 (A) } \\
& \text { سورة الثشورى، آيَة Y.Y. }
\end{align*}
$$

قال النووي(") رحمه اشه : "وفي هذا الحليث النهي الصي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين اللليالي ويومها بصوم كما تقدم . وهذا متفق على كراهيته، واحتج به

 وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليلي مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها لا تحصر، والش أعلم .

## الخـلاصة


فجعله من حديث أبي هر برة كما يقول الدار تطني وأبو حاتم وأبو زرعة.
وتد دانع أبو مسعود عن الجعفي وتال: إن من الحفاظ الأثبات، ولكن مخالفة الجععني
 وعددهم كثير ، دليل واضح أنه قد وهم .



Y ـ هذا والحديث يشتمل على مسالثين :


 هذا فقواعد الشريعة ونصوصها تمنع من تخصيصها بقِيام وقد عدها العلماء من البدع الثـنـيعة كما ذكر ذلك النو وي

## الحديث التاسع والثلاثون

باب فضل صوم المحرم

نووي ^/ • • وانظر الآبي r/rov.

التتبع لـ ^ و ا المصورة، ق 1 ا 1 المخططوطة.

وأخرج مسلم حـينث أبي عوانة عن أبي بشر عن حميل بن عبد الر حمْن ألحميري عن أبي هريرة عن النبي
 الحديث في صحيحّ مسلم" (1) قالن رحمه اله :

 الصيام بعل رمضان شُهر الشّا المحرم، وأنضل الصصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل" .


1- لـم يصرح الدارتطني برأيه في أي من الأمرين هو الرإجح الإرنسال أؤو إلوصل. والظاهر أنه يرجح الإرسنال على الوضل .


 وسفيان. والدارتطني ممن يقول بقبول زيادة الئة فكان عليه أنَ يقبلها منـان لأنه
 على الوصل فالرإويان للأمرين متساويان أو متقاربان جداً مما يجعل المتأملم لا لا

 فُحدث كل من شُعبه وأبي عوانة عن أبي بشر بما سمع منه .
 تندمت ترجمته.





ويؤيد جانب الوصل أن عبد الملك بن عمير قد روى الحديث عن محمد بن
 الكلام على المتن .



## المتن

المتن صحيح من هذا الطريق النذي اعترضه الدارتطني، وصحيح من غير هذا الطريق في غاية الصحةة . فقد رواه عبد الملك بن عمير عن محمد بن المُنتشر عن حميد بن



## الحقديث الأربعون

## باب تضـاء الصائم عن الميت


وأخرج (يعني مسلماً) عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك عن عبد اللَّه بن عطاء عن سليمان بن بريدة (إني تصدفت على أمي بجارية") . وقد خالفه الثوري وعلي بن مسهر وابن نمير وغيرهم، وقد ألخرج أُحاديثّهم أيضاً، فلا وجه لإخراج حديث الأزرق . وبالهّ الثوفيت .
الحديث في صحيح مسلم (0) قال رحمه اله :

$$
\begin{equation*}
179 / 5 \tag{1}
\end{equation*}
$$



وني المطبوع r/r rer rer

( ) ( ) التبع لـ لـ
 وسن النسائي الكبرى



ونض الحديث النِي أحال عليه الفقالت: إني تصدقت على أمي بحجارية ؤإنها
 عليها صوم شهر أفأهوم عنها؟ قال: (اصومي عنها" قالت: إنها لمـ تَّحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنهاه:


- 1


 وقد آخذ البار تطني مسلماً على هذا التصرف فقال وقد أخرج أَحاديثهم منالا وجه


ابني بريدة عبد التلَّه وسليمان فرواه تارة عن هذا وأخرى عن هذا .

تقريب
إسحاق بن يوسفـ بن مرداس المحخزومي، الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة من التأسنعة ماتت سنة

 ع/ §

 فلا يضر عبذ اللّه بن عطاء .

تقريب $40 / \mathrm{K}$ §.

أقول هنا بياناً لوجهة نظر الإمام مسلم أما أنا فيلدو لي رجحان وجهة نظر الدار تطني لأن إسحاق الأزرق قد خالف ألمته فروايته شُاذة وانّا أعلم.

## المتن

المتن صحيح من طريق علي بن مسهر وابن نمِير والثوري عن عبد اللّه بن عطاء ـ أما
 بريدة واللار تطـنـي قد سلم بصحته عن طرين من سبت ذكر مهم . وهم الثوري ومن معه . هذا وللحديث إلى جانب صحته شاهدان في الجملة :
1 - من حديث عائئة (المن مات وعليه صوم صام
 أمي ماتت وعليها صوم شهر نقال : أرأيت لو كان عليها دين فقضيته أكان ذلك يؤدى عنها؟


## الحديث الحادي والأربعون باب صوم عشر ني الحجة


وأخرج مسلم حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة : اما صام رسول اله

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبية وأبو كريب وإسحاق (قال إسحاق أخبرنا وقال الآلخران


P
(0) (0) (0) (0)

$$
\begin{aligned}
& \text { قال أبو الحسن: وخالفه منصور رواه عن إيراهيم مرسلَّا . } \\
& \text { الحديث في صصيح مسلم (8) قال رحمه الها : }
\end{aligned}
$$

 الأعمش بهه .

ذك الدارقطني الختْلاف منصور والأعمش على إبراههِم النخعي، فالأعمش روى الكحديث عن إبرأهيم عن الأسود عن عائشة متضالٍ مرفوعاً . . وروى منا منطور

الحديث عن إبراهيمم مرسلاُ .
 صرح بذلك في كتابه العلل (Y) إذ قال ـ مجيباً عن سؤالـ و جه إليه عن هذا الـحلديث: يرويه إبراهيم النختمي واختلف عنه فرواه الأعمش عن إنراهيم غن الأنبّود عُعن
 وزائدة بن قدامة وانعبدة بن سليمان والقاسم بن معن وأبو عوانة .
 يزيد بن زريع واختلف عنه . فرواه حميد المروزي عن عن يزي


 الأهوازي عن أبي أنحمد الز أزبيري عن الثوري
= lov/r



عبد اللّه بن مخمد بن النعْمان بن عبد السلام أبو بكر يروي عن الكوفيين ثقة مأمون مات سُنة (Y)
 محمد بن المنهال الضرير 'أبو غبد اللّه أو أبو جعفر البصري التميمي، ثقة، حافظ من العاشبرة مأت


والصحيح عن الؤوري عن منصور عن إبراهمٌ قال: حدئت أن رسول النّ
 فنرى الدار تطني هنا قد رجح الإرسال واحتج لذلك بأن أصحاب منا منصور فد رووه مـرسـلأ. والاختـلاف الرئيسي الـلـي عرضـه الـدارتطنـي في العلـل واقع في موضعين :
الأول: بين الأعمس ومنصور . والثاني : اختلاف بين أصحاب مناب منصور .
ولنسلم برجحان الإرسال عن منصور دون أن نناقش فيه اللارتطني. ولنكن الاختلاف بين الأعمس ومنصور الحق فيه أن الوصل النّي رواه الأعمش هو هو الصواب والرابحع مو قف الترمذي:
ولنترك القول للترمذي في بيان وجه هذا الترجيح قال رحمه الشّ(1) عقب رواية الحديث عن أبي معاوية عن الأعمس بإسناده: ا هال أبو عيسى :
هكذا روى غير واحد عن الأعمس عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة . وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إيراهيم، أن النبي صائماً في العشر . وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشّة ولم يذكر فيه عن الأسود.
 إسناداً. قالا : وسمعت محمد بن أبان(\$) يقول: سمعت وكيعاً يقول: الأعمس أحقظ لإسناد إيراهيم من منصور .
الراجح

$$
\begin{align*}
& \text { وإذن فالر اجح هو الوصل . } \\
& \text { - } 1 \\
& \text { ت } \tag{1}
\end{align*}
$$




ولأن للأعمش مزية في إبراهيم على منصور وهي كونه أحعظ لإنسناد إبراهيـيـ من
منصور كما يروي ذلك الترمذي فكان هن وانجب الدارتطني أن بِرجح الومطل -
 لاسيما. ولر اويها مْزية على مخالفه .

المتن
المتن صسحِح من هنا الطريق الذي اعترضه اللدارتطني وأعل الوصل فيه بالإزسال. .
الخـلاصـة
1 ـ آنّ الداز تططي حكى الاختلان في إسناد هذا الحدديت في موضعين :
[1]-ـ بين أُصحاب منصور، ورجح في هذا الموضع الإرسبان، ولم ناقتشه فيه لأثه يبدُو أن الأمر كما قالـ.

الإرسال على الوصل . والوأتع تخلاف ذلك.


 على منصونر بحفظ حذيث إبراهيمر.

#  <br> الحديث الثاني والأربعون 

## باب مواقيت الحج والعمرة

[३؟ ] ـ قال الدارقطني (1) رحمه اله :

وأخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر : "امهل أهل العراق من ذات مات عرقي" .
وفي حديث ابن عمر : "لم يكن عراق يومئذّ" .
 حديث كثير . ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان أيضاً. الحلديث في صحيح مسلم



التتع لـ Y Y Y و المصورة ف ع

في




يخطىء من التاسعة مات سنة §•Y/ ع. تقريب 1£^/Y . .

 (A) مات سنة Y/

 جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حرام ـ بمهملة وراء ـ الأنصاري، ثم السلمي ـ بنتحتين - صحابي ابن =

 من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.


نقد الدارتطني متوأجه إلىَ الإسناد والمتن معاً .
 ولذا لم يخرج له البخاري .

عبر عنه ابن عمر بنقوله : ولم تكن يومئذ عراقه ه .

 أحاديث، والحتج به مسلم والبأقون"(1) ولعل قصد اللارتطني أن البخاري لم يخرج لأبي الزيبير متححجاً به .

## المتن

وأما عن المتنْ وهو ججملة (اومهل أهل العرات من ذات عرق" هفد سبقه إلي القون بعدم نبوت هذه الجملة طاووس وجابر بن زيد والثنافعي وابن خزيمة



=

هت هy/0، فنتح


فتح

وبه قطع الغزالي واللرافعي في شرح المسند والنووي في شرح مسلم وكذا وقع في المدونة
 الإتجاه بقول ابن عمر : "لم نكن يومئذ عراق" ،


وقال القاضي عياض (Y) ـ بعد أن ذكر استدرالك اللارتطني : اوهذا مما لا لا يعل به
 السلام فإنه أخبر أنه يكون لهـم مهل ويسلمون ويحجون فكان ذلك" .
وقال الحافظ - بعد أن ذكر الحديث متابعات وشواهد : الكن الحديث بمجموع
الطرق يقوى"|"
والأمر كمأ قال الححافظ كما تفيده الروايات الآتية:

## متابعة

[1] ـ من طريق حجاج بن أرطأة عن عطاء ذكر فيه المواقيت بما فيها ذات عرق(o)

## شواهد



 أشعر، وحديث وقت لأهل العراق(v)، ولعله أراد بالمنكر ما انفرد به راويه مدجرد تفرد.

المدونة rvv/ و وفيها قال مالك: ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العرات.
فتح ras
الإكمال 1/ق
فتح ra/r




 مسلم: لا نعلم له سماعاً ولا أنه لقيه .


 محمد بن علي بن عبد اللَّة بن عباس ${ }^{\text {با }}$ با

عرق،(1).

 يجر هه أحد من النقاد.
هذا وبقيت زواية عن ابن عمر وعن أنس لم أذكرّهما لأنهما لا تصلحانٍ للاعتبار .

## الخـلاصـة





 دون ذلك.

$$
\begin{align*}
& \text { تُ } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.rir/s } \tag{0}
\end{align*}
$$

[Y] ـ ومن رد هذه الأحاديت ما بين مستند إلى عدم العلم، وهو لِس بحجة، وما بين من

 الثبابة في مواقيت هذه البلدان؟

## الححديث الثالث والأربعون

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات


 الحكم. وأخرجه البخاري عن قتيبة عن جرير عن منصور عن الحكم عن عن سعيد وهو الصوواب. وقيل : عن منصور عن سلمة ولا يصح.
الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه اللّ :





.人18/r
عيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي، الكوفي، أبو محمد ثقة كاذ يتشيع من التاسعة،




 سعيد بن جبير، الأسدي، مولاهمه، الكوفي ثقة بنت فقيه من الثالثة قتل بين يدي الحجاج سنه
190ع. تقريب rar//.

1 ـ الذكر الدارنطني أن اختلافاً وقع بين إسر ائيل وجرير على منصوز بن إلمعتمز في رواية هذا الحديثيث.

أما إسرائيل فيرويْه عن منصور عن سعيد بن جبير مباشُرة عن ابن عباس :

 وخطأ إسرائيل

الدار تطني
رجحان رواية جرير علي رواية إسرائيل:
وولقد أصاب الدارثقطني ومن تابعه في ترجيح رواية جرير على رواية إسرائيل لسبينـ :

Y Y Y أن له متابعين وهما شيبان وعبيلدة بن حميد .
ووإذن فالقوة والكـترة في جانب جرير فلا ينبغي التوقف في تقديم زُوْايته 'على
رواية إسرائيل .
ومن المستُحسن أن نورد رواية جرير والروايتين المتابعتين لها . ( 1 سعيد بن جبير عن ابن عبان رضي الله عنهما قال: وقصت برئ برجل محرم ناقته . . الحديث

الإكمال (Y/r/
خ خزاء الصبد رقم

 تثريب / IYV/ .

وقال الإمام أحمد(1) - Y منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير به .

- 「 عبيدة(¹) (يعني ابن حميد) قال : ثنى منصور عن الحكم به به
ومن هذه اللروايات يتضح رجحان رواية جرير ومن معه وأن منصوراً الم يرو
 إرسالاً خفياً حيث أسقط من إسناده الحكم وعلى هنا إلإن إسناده يعتبر شُشاذا ويعتبر إسناد جرير ومن معه هو المحفوظ.


## المتن

المتن في نهاية الصحة من غير طريق إسرائيل . فهو صحيح كما ترى من الطرق المتخالفة لإسرائيل عن منصور نفسه عن الحكم عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعآ جماعة هنهم:


/ורז.


شييان بن عبد الرحمن النحوي، أبو معاوية ثقة صاحب كتاب من السابعة مات عآ الع ع. تقريب
.rot/l
.(11-(ص)
(0) الحسن بن محمد الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي ثقة من العائرة مات سنة الحـ،
عيدة بن حميد، الكوفي أبو عبد الرحمن المعروف بالحذاء صدوق نحوي ريما أخطأ من الثامنة
مات سنة •19/ خ \& تقريب / O\&V.
 م 1
جه

$$
\begin{aligned}
& \text { وقل رواه مسلم عن هؤلاء من طرق كثيرة. }
\end{aligned}
$$

ما ذهب إليه الدار تطنب من أن الصواب مع جزير بن عبد الحميل هو الرأي الــليد.




 مر فوعاً.

## الحخديث الرابع والأربعون

باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض

وأخرج أيضاً (يعني مسلماً) حديث عبدة عن عبيد اللَّه عن ابن القانسم عن أبيهُ عن

 الصواب، وحديث عبدة خطال، وقال سليمان عن يحينى عن الثقاسم عن أبينه ولا يصح عن عن أبيه" .
الحلديث في صحيح مسلم (!) قال رحمه الهّ :


حدئنا هناد بن السري وزهير بن حربي وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبدة قال
 عن أبيه(0) عن عائشة رضي الش عنها، قالت: النفست أسماء بنـ عنـ عميس بمحمدل بن أبي



- 1
 يذكر عانشة في الإسناد فروايته إذن مرسلة، أي : منقطعن .
وأما عبيد اللَّهُ فإنه يرويه عن عبد الرحمنَ بن القاسم عن أبيه عن عائشة متصلّا . ويرجح اللارتطني رواية مالك المنعطعة على دوراية عبيد اللّه المتصلة . والظاهر أن هذا بناء منه على ترجيح مالك على عبيد اللّه .
 إسناد حديث لم يحكم لمالك عليه فيما أرسله، فإن مالكاً كثيرآ ما أرسل أشياء أسندها غيره. وعبدة بن سليمان نئةة)|" (V) - r

عبدة بن سليمان الكلامي، أبو محمد الكوفي، ثقة، ثبت من صغار الثامنة مات سنة AV ای وقيل :
بعدها/ ع. تقريب / / •or.







رد أي مسعود ق r ب r.
. YYM/Y
 ابن عبد البر : ولهذا الاختلاف في إسناده أرسله مالك فكثيرآ ما كان يصتنع ذلك



عمر|"
فإذا كان الإمام مألك رحمه الله كثيراً ما يرسل أثشياء يسندها غيره ويصنع ذلك ألك

 عمر المتصلة على روايته المرسلة، لأن رواية عبيد اللنَّه قد توفر لها لها عدد من من المرجحات منها:
 شُبك فيها سواء شُك في حفظ نفسه أو حفظ شيخه عبد الرحمُن بن القاسمَ. أن عبيد اللَّه لا يقل عن أن يكافى، مالكاً في الحفظ والإتقان بل قدم غلى فـلى مالك - Y في نافع وقدم علي الزهري في عروة :
 بهم وأثددهم اهتمامآً بها .
فهلذه مرجحات قوية يجب اعتبارها وتقديم رواية عبيد اللّه على "زواية نالكّك بُناء
 المرجحات للاتصال.

المتن
المتن صحيح من هذا الطريق الذي استدركه اللدارقطني على مسلم ولّه شواهد تزيّهه توة وصحة:


(19V/Y م جعفر بن محمد عن أييه وأصله من حليث جابر الطويل.
rr.
(1)
[ [ ] ـ من مراسيل سعيد بن المسيب(

إنها مرسلة، لأن القاسم لم يلت أسماء" .

## الخـلاصة

الحديث صحيح من هذا الطريق المتنتد وتقديم الدار تطني الإرمالل هنا على الاتصلا غير صوابا، لأن للوصل من المر جحات ما يفقدها الإر سال.
وذلك أن الوصل زيادة ثقة فبجب قبولها، ولأن عبيد اللّه لا يقل عن مالك حفظأ وإتقانَأو وتد
اطمأن إلى حفظ ما يسـك فيه مالك، ولأن الحادثة التي روالها متصلة بأسرة شيّخه فاللطادة تقضي
بحفظهم لها وعنايتهم بها ولقد ألجاد مسلم اختار هانـا

## الحديث الخخامس والأربعون

باب جواز التمتع

وأخرج مسلم عن ابن مشنى وابن بشُار عن غندر عن شعبة عن فتادة عن مطرف عن

وأخرجه أيضاً عنهما عن غندر عن شعبة عن حميد بن هن هلال عن مطرف ون ون وحديث


$$
\begin{aligned}
& \text { عروبة لا عن شعبة. ولم يروه فيما أعلم عن شُعبة غير بقية . } \\
& \text { الحلديت في صحيح مسلم (\&) قال رحمه الهُ : }
\end{aligned}
$$

وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (0) قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن




تقريب l\&V/T اويقية الإسناد تقدمت تراجمهم. .

شعبة عن قتادة عن مطرف قالل: بعث إلبي عمران بن حصين في مرضه الْني تيوفي فيه





انتقاد اللدار تطني هنا - فيما يظهر - موجه إلى مسلم نفسة وذلك أنه زوي الحذيث من طريق غندر غلّى وجهين :
 - r r
 نظر الدارتطني ولا اعتراض له علهـ

 طريق سعيد بن أبي عروبة لا عن طريق شعيا شعبة.





 وإذن فيصبح رواة مذا الحـيث عن شعبة عن قتادة لالاثة من الروزاة:

ومولده سنة • •
[1] - غندر [ [ [ [ [ ] - خالد بن الحارث بقية




 الدار تطني لو اطلع على رواية خالد هذه عن شعبة لما اتتقد مسلماً في رواية غندر هذا الحديث عن شعبة.

## المتن

المتن صحيح من هذا الطريق الذي رواه مسلم ولا حجّ للدارتطني في انتقاده إياه. ويلغ غاية الصحة بمتابعاته وشواهده بل هو متواتر نقلاْ وعملْ .

## المتابعات

[1] - رواية خالد بن الدارث التي رواهها النسائي وقد ذكرت قريبا¹" .

 وغندر كلاهما عن شعبة بـ، ${ }^{\text {(r) }}$


 [V] - من حديث أبي رجاء عن عمران مرفوعاكّا

انظر الصصفحة اللسابقة
. $149 / \mathrm{Y}$ م
. A99/Y
خ حج رفم
(
خ تفسير رقم 0l^؟ .

كلهم بمثل حديث غنبر الني دال البحث حوله．

## الثشواهد

（1）［1］
（Y） －${ }^{(r)}$［
[६] ] - من خديث علي!



## الخـلاصـة

［1］［ الحدديث صحيح من هذا الطز ين الذي انتقده الدار تطني
[Y]ـ والدافن للدار تطني عدم علمه براوِ آخر عن شُعبة غير بقية.


 بحت قبل أن يقدم على الانتقادا．
［7］－نم إن الحدبث بمبتابعاته وشواهده وبتداول العلماء والأمة لمعناه يلغ درجة التوّاتر

## الححليش السادس والأربعون

## بـاب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطوافـ



$$
\begin{align*}
& \text { تٌ ت/ }  \tag{1}\\
& \text {.EEn/ノد،r0/人 }  \tag{Y}\\
& \text {. } 19 \wedge / r_{p} \\
& \text {. } 192 \text { - } 197 / \mathrm{T} \text { p }  \tag{६}\\
& \text {. } 197 \text { - } 190 / \text { / }  \tag{0}\\
& \text { سورة البقرة، إية } 197 \text {. } \tag{7}
\end{align*}
$$



وأخرج مسلم عن المقدمي عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : اأن عمر قبل
الححر " .
وقد اختلف فيه على أيوب وعلى حماد بن زيد. وقد وصله مسلدد" (1) والحوضي
 عن أيوب نبئت أن عمر، ليس فيه نانفع ولا ابن عمر . "وهو صحيح من حديث سوي سويد بن غفلة، وعابس بن ربيعة وابن سرجس عن عمر" . الحديث في صحيح مسلم(1) قال رحمه الهّ:
 عن ابن عمر أن عمر قتَلَ الحّجر ، وقال : (إبي لأقبلك وإني لأعلم أنكّ حجر ولكني رأيت رسول الش

مسـد بن مسرهد، الأسدي، البصري أبو الحسن نقة حانظ من العاثرة نات سنتة
تقريب Y/Y Y Y .

هو حفص بن عمر بن الحارث، الأزدي؛ ألنمري، بفتح النون والميم أبو عمر الحوضي وهو بها بالحا أشهر، ثقة ثبت عيب بأخخذ الأجرة على الحديث من كبار العاشرة مأت سنة Y Y Y/ خ د س تقريب . $1 \mathrm{AV} / 1$
سليمان بن حرب الوائسحي الأزدي، اللصري القاضي بمكة، ثقة إمام خافظ من التاسعة مات سنة

سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني، البصري،
العاشرة مات سـة \& \&

هو محمد بن الفضل السدوسي لقبه عارم ثقة ثبت تغير بآخره من صغار التاسعة مات سبنة

$$
\begin{align*}
& \text { تقريب / / } \tag{0}
\end{align*}
$$


سنة \&






يفيد استدر اك اللارتطني على إسناد هذا الحديث أنه مد وقع اختلات فيه في
موضعين :

الأول : بين حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على أيوب، يروي حماد الحُلِّيث عن أيوب متصل الإسناد إلى عمر . ويرويه إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمر مْنقطعاً ما
بين أيوب وعمر .

الثناني: الختلاف بين أصحاب حماد بن زيد، فروى بعضهم الحديث عي حمادر متصل
 عن حماد، وهم بُلبمانٍ بن حرب وأبو الزبيع الزهراني وعارم.

تقديم الاتصضال في الموضنعين:
أما الاختلاف بين حماد بن زيد وإسماعيل بن علية فإِن رواية خماذ المتصلة تُّدم على رواية إسماعيل لمبيبين :
1-- r على كل من خالفه كما تقدم في ترجمته تريبأ عن ابن ابن معين .
 تكانؤا في الحنظ والإتقان، ولا ينبغي توهيم أحد الجانبين، والظظاهر أثن مرئع هذا الاختلاف بين الجانبين أن حماداً كان يروي الحديث تارية منتطعاً أي با لا يذكر
 الوأصلين زيادة من ثقات فيجب قبولها، لأنهم حفظوا شيئاً فات روأة الإرنسال :
 زيد على رواية من رواه منقطعاً.

## موقف الدارقطني في كتابه العلل:

وييدو أن البارتطني قد لاحظ هذه الأعتبارات التي بنينا عليها تقديم الاتصال في

كتابه العلل فأشار إلى ذلك حيث قال ـ مجيباً على سؤال عن هذا الحديث: يرويه

 عن أيوب عن نافن مرسلًّ عن عمر، ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب قالن : نبئت عن عمر . قال: : وقول حماد بن زيل أحبـ إلي (1) .
وهكذا نرى اللارتطني قد مالل في قوله في العلل إلى ترجيح الاتصال وهو الحق والصواب لما تقدم من الأسباب.

## المتن

 اووقال علي بن المديني روي (يعني هذا الحديث) عن عمر من غير وجهه" ثم قال ابن كئير : "اوهي مفيدة للقطع عن كثير من الألمةة|"(ا)" وللحديث متابعة لنانع في ابن عمر من طريق سالم عن أبيه عبد الللّه بن عمر فالل : قبل عمر الحجر ثـم قال: : أَمَ والّا . . لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الشّ يقبلك ما قبلتك|"(r)
وله متابعة أخرى عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم (2) وله متابعات أخر قد صرح الدارتطني بصحتها عن عمر :

[٪] [ - من طريق عبد اللّه بن سرجس (7)



rov/r
خ الحج رقم




[r] - من طريق سوبد بن غفلة(1).

كلهنم عن عمر رضي الها عنه به.



## الخـلاصهة



 وقد تبين لنا على أسابس الأدلة أن اتصال هذا الإسناد هو الر الجح في موْضعين وقد الدار تطني إليه في كتابه العللّ'




## :الحديث المسابع والأربعون

## باب'الإفاضة من عرفات إلى المزلفلة... الخ


وأخرج مسلم حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيل بن هُبير :عن

 وغيرهم. رووه عن أبي إسححاق عن عبد اللهّ بن مالك عن ابن عمر . وإسماعيل وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم منه لحديث أبي إنيحاق .

$$
\begin{align*}
& \text { منحة } \tag{1}
\end{align*}
$$

( ( ) المطبوع (70/E).

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد اللَّه بن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالثي

 المكان").


1 - 1
 عبد اللّه بن مالك .
ودليل اللدارتطني على وهم إسماعيل بن أبي خالد أن جماعة مِن أصحاب أبي إسحاقِ الحفاظ قلد خالفوه - فرووا الحديث عنه عن عبد اللّه بن مالك عن عبد اللّه بن عمر مرفوعاً .

## رأي النووي

r r وينقل النووي (£) هذا الاستدرالك عن الدارقطني ولم يسلم له بأن إسماعيل بن أبي
 على الوجهين . وكيف كان فالمتن صحتيح لا مقدح فيه٪".

## مو قف الترمذي

- 「

إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، مولاهم، البجلى، ثقَه، ثبت من الرابعة مات سنة
تقريب / / W.

 ثقات تقدمت تراجمهم .
نوري ه/ זץ.

عبد اللَّه بن ماللك وهن طريت إسماعيل بن أبي غخالل عن أبي إسحاقن عن نسعيلْ بن
 أبوا عيسى: حديث ابن عمر من رواية سغيان أصح من رواية إسمهاعبل بن أبي

خاللد، وحديث سفيان حسن صحيح (1)
الراجت

 كما رواه سفيان الثوري ومن معه من حديث عبد اللّه بن مالك . لأن منِ خالكِ

 يحيـي بن سعيد القظان والترمذي يرجحان رواية سفيان وححبه علّن رواية إسماعيل فكيف و!قد انضاف إلى سفيان شعبة وإسرائيل؟ هذا، ولقد تابع إسماعيل شُريك القاضي كما تابع سفيان ومن معه فُروى أبو ذاود عن محمد بن سلنيمان الأنباري ثنا إسحاق (يغني ابن يوسف) عن شريك (٪) عن
 لا تغير من الحكيم النسابق شيئاً لأن شريكاً ضعيف كثير الخخطأ ويغنب على الظُن أنه أْخطأ في ذكر 'سِعيد بن جبير •

الهتن
 ابن عمر من الطرق() التي أعل هبها طريق إسماعيل وله طرق أخر عن ابنُ عمر 'تعتبر' له متابعات .
وله شواهد عن جماغْة من الصحابة ومعناه متواترُ نقلاذ وعملاً .
(Y)
 (r) حـديث سفيـان في . YYI/ $/$

ومن الشواهد:

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) }
\end{aligned}
$$

وهناك شواهد أخرى عن جابر وغيره من الصحابة.

## الخـلاصـة

[1] [ الصواب ما ذهب إليه اللار تطني من أن إسماعيل بن أبي خالد قد وهم حيت جعل الحديث عن أبي إسحاتِ عن سعيد بن بير في حين أنه من حديث أني إسحاق عن عبد اللّه بن مالك.


[؟] ـ وتد رأينا يحييى بن سعيد القطان والتر مذي ير جحان رواية سفيان وحده على رواية
إسماعيل بن إي خالد مما يؤيد رأي الدار تطني .
 وسو اهده وتد مر ذكر ها بل إن معناه متواتر عملياً يعلمه ويعمله الأمة جيل بعد جيل .

، 10r ،OT/r (1)
 وفي المطبوع r/rvir


 . $11 \varepsilon / r$ /r.q/o
م في المستخرج ف

الحديث الثامن والأربعون
باب استُحباب دخول الكعبة للحاج و غيره... إلخ

وأخرج مسلم عن حمَيد بن مسعدة عن خاللد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر غن
أسامة وبلال وعتمان فسألتهمْ
وهذا وهم فِيه ابن عون. خالفه أيوبِ وعبيد اللًّه ومالك وغيرهم فأسندوه غن بلأل وحده.
الحديث في صحيح مسلم : ${ }^{\text {(r قالل رحمه الله : }}$


 ورقيت اللدرجة فلخلت البيتِ، فقلنت : أين صلى النبي أسألهم كم صلى؟ الـر

1 حيث روى عنه عن ابن عمر أنه سأل ثلاثة وهم بلال و وأسامة وعتمان بن ططلحة ودلِله على هذا الّوهم أن أصححاب نافع الحفاظ وهنم أيوب وعبِّد اللّّه وماللك وغيرهم قد خالفوه فرووأ عنه أن ابن عمر سأل بلاللا فقط .
Y - Y

(I) (I) التتبع لـ . 9iv/r (Y)



قال القاضي عياض : وهذا هو اللذي ذكره مسلم ني باقي الطرق: فسألت بالالا، إلا أنه قد وقع في رواية حرملة عن ابن وهب، فأنخبرني بلالال وعثمان بن طلحة
 بعض النسخ: "اوعثمان بن أبي طلحة" وهذا يعضد رواية ابن عون، والمشّهور انفراد بلال برواية ذلك واله أعلمّ(1) .
وفي كلام القاضي عياض تأييد لرأي الدارتطني غير أن في كلامه مسألتين جديرتين بالتوضيح
المسألة الأولى: أنه قال عتب قول الدارتطني: وخالفوه (ينني ابن عون) فأسندوه عن بالال
 التي أشار إليها هي:

- 1 دخل الكعبة . . . الحلديث (r)

عدة أ
 ذكر لغيره. وهناكُ طرت أخرى في غير مير مسلم عن نافع وغيره عن ابن عمر .
7-0

(T/T/

المطبوع ع/
؟

$$
\begin{align*}
& \text { عمر }  \tag{६}\\
& .97 v / r_{p}  \tag{0}\\
& \text { خ مغازي رقم.". }  \tag{7}\\
& \text { خ رقم غYAQ. } \tag{V}
\end{align*}
$$

(1)
(1) و - V
(r) - 1

- 9
( ) - 1 (

وفي جامع الممسانيل في مسند عبد اللّهُ بن عمر ذكر الحديث من ظرقو بعضهها مر
ذكرها معنا وزاد طِرقا" أخرى منها .
11 - 11
- IY

مالك عن نافع
المسألة الثانية : ثول التقاضي عياضي :
(إلا أنه وْقع في رواية حرملة عن ابن وهب، فأخبرني بلال وعثمان بن
طلّحة وهذأ هو عنل عامة شيوخنا"، .
نهلذه الرو:أية عن حرملة موجودة في صحيح مسلم عن ابن وهب :عن - يونس عن سألم 'عن أبيه وليست عن نافع

ومع ذلك : فإن جميع النسـخ التي تناولتها يلي فيها خلاف ما قاله القاضي عياض . إذ فيها "فأخبرني بلال أو عثمان بن طلاحة" "انأو التيني للنشك

ونشتان بين الأمرين" .
والنسخ النتي أنسرت إليها هي :
1
r. $r$ (I)
( $11 / 0$ (Y)
. $A \cdot 10$ عب (Y)
: AY/0 (\&)
$.97 \mathrm{~V} / \mathrm{Y}$ (0)

ع - - نسخةة مع شرح الأبي (r)

-     - 0

7 - نسخة مخطوطة بمكتبة الحرم المكي (0)
هذا وقد روى الإماممسلم من حديث سالم من طريق أصح وأقوى من طريق حرملة ما يوافق رواية الجماعة عن نافع . قال رحمه اللّ : حدثنا قنتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالـا

 وعثمان" "وزعم القاضي أنه يعضد رواية ابن عون" يعكر عليه ثلاثة أمور :

$$
1 \text { - } 1
$$

و Y Y Y الثقات الحفاظ من أصحابب نافع .
r r r ₹ - - تم إن رواية حرملة على ما فيها ليس فـيها ذكر أسامة الوارد في رواية ابن عون - عن نافع

فهذه الأمور تحول دون الاعتبار برواية حرملة ودون معاضدتها لرواية ابن عون
 وهو وهم ابن عون في ذكره پأسمامة وعثمان")؛ لا سيـما وإن أسمامة نفسه قد نفى


 فإنه لا يبقى عند ألمتأمل أي تردد في الحكم على رواية ابن عون بالشذلوذ

## المتن


 ذكرها والإبشارة إلى مصادزهما .


. ${ }^{(r)}$
[٪] ـ من خديث عائشة فقال : "إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتها، أني إنخاف أن أكون قد شققت على أمتي")؛

## الخـلاصـة

 بذكره أسامة وعثمان بن طلخة فيه إضافة إلى بلالل.








$$
\begin{align*}
& .971 / \mathrm{r}  \tag{1}\\
& .97 \mathrm{~N} / \mathrm{r}  \tag{Y}\\
& .57 \mathrm{~N} / \mathrm{P}
\end{align*}
$$

[Y] ـ أما المتن نإنه في غابية الصحة إذ هد رواه العدد الكيكير من الحفاظ الأثبات عن نافع
وسالم عن ابن عمر .
وله شُاهدان في الجملة من حديث أسامة وعائشة وقد مر ذكر ها كلها.

## الحديث التاسيع والأربعون

باب صحة حج الصبي وأجر من حج به

وأخرج مسلم حديث ابن عيسينة عن إبراهمه بن عقبة عن كريب عن ابن عباس
(رفعت امر أة صبيًّا"، .

الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه الهّه :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابي

 من أنت؟ قال: ("رسول الشا"، فرفعت إليه امرأة صببًًا فقالت: ألهذا حج؟ قال : (انعم"، ولك أجر .


## أقوال العلماء فيه

1 - 1
ابن عيينة روى الحديث عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس . ولعله اكتفى بئهرة ما في هذا الإسناد من اختلاف لدى العلماء .

$$
\begin{align*}
\text { (1) }
\end{align*}
$$



كريب بن أبي مسلم الهانمّي، مولاهم المدني، أبو رشدين مولى ابن عباس ثُقة، من أثالثة، مات


## رأي ابن معين

وقال ابن معين : أخطأ فيه ابن عيينة، إنما هو مرسل، وقال أيضاً: إنما ئرويه


## رأي أحمد

「 「
 فقال: معمر وابن عيينة وغير هما قذ أسندوه.

## قول ابن عبد البر


 مالك والثوري وأبن عيينة. وذكر أن أصحاب هؤلاء الألمة قد الد اختلفوا غليهنم في وضل الحديث وإرسناله نم بين أوجه الاختلاف على هؤلاء الألمهة ويجمل بنا أن نتالطف شُيئاً من 'بحثه، العميق . قال رحمه الهّ :
وهذا الححديث مرزسل عند أكثيُر رواة الموطأ. وقد أسبنده عن مالك: ا ـ أــن وهـبـ.

 وقد روى هذا الححليث عن إيراهميم بن عقبة جماعة من الأئمة الحفاظ فأكثر هم رواه مسنباً:


 وأن وكيعاً رواه .عنه عن محمد وإيراهيم ابني عتبة مرسلاّ. ورواه يحيبى القّطان

$$
\begin{align*}
& \text { التمهيد: 99/1 - } 1 \tag{r}
\end{align*}
$$

عن الثوري عن إبراهيم عن كِيب مرسلأ وعن محمد بن عقبة مسنداً ورواه محمد بن كثير عن الثوري متصال


 الاختلافق عليهم فيها . ثم نقل رأي الإمام أحمد المذا ومن أجل الفائدة والإيضاح نذكر أوجه الاختلاف عله الاملى هؤلاء الأئمة الرواة لهـذا الحديث ومن رواه عنهم متصلأ أو مرسلغا .
أولًا: سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس .

صفة الرواية


أسماء الرواة عن سفيان

$$
1 \text { ـ الإمام الشافعي }
$$

r ـ أبو نعيم ثقة ثبت
「 ـ أبو أحمد الزبيري ثقة ثبت
ع ـ عبد اللّه بن عبد الرحمُن صدوق

$$
0 \text { ـ الإمام أحمد }
$$

7 ـ الحميدي إمام
V ـ ـ سعيد بن يعقوب الطالقاني

$$
1 \text { - يونس بن عبد الأعلى ثقة }
$$

80/1: (1)
. $100 / 0$ (Y)

. $\mathrm{r} \varepsilon \varepsilon / 1$ (
. $97 / 0$ ن
F19/人~ (7)
(V)


|  | كانياً : الإمام مالك عن إيراهيم بن عقبة عن كريب به. |
| :---: | :---: |
| صفتها | أسماء الرواة عنه \" . |
|  | ومصبلرها |
| متصلة |  |
| متصلة |  |
| مْتصلة | (r) |
| :متصلة: |  |
| 'متصلة | 0 - يحيى بن ينيـى |
| متصلة |  |
| متصلة |  |
| متصلة | ( 1 ـ |
| متصلة | 9 9 - |
| منْقطعة |  |
| هنقطع\% | 1 1 ـ أكثر رواة الموطا |
|  |  |
| صفتها | أسماء الرواة عنه : |
|  | ومصلرها |
| متصلة | 1 أبو) |
|  |  |
| , | . $97 / /$ / $/$ ( ${ }^{\text {( }}$ ( |
| - |  |
|  | . $97 /$ / $/$ ( ${ }^{\text {( }}$ |
|  | . $\{$ EY// b (0) |
| : | (7) (7) |
| ; | (V) |
|  | (1) |
|  | .or/0i (9) |
|  | (1.) |
|  |  |




مادسأ: إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن أبيه غن كريب عن ابن عبأس . صفتها الرواية أسماء الرواة عنه ومصلرهها
متصبلة
(r) روايته في

1 - يعقوب بن أبي عباد

ثامناً: 1 ـ معمر عن إبراهيم بن عقبة به
وبعد - فيتضـح لنا من غرض هذه الروايات لهذا الحلِيث أنه قد روى الكحلـيث عن كرينب اثنان: أُحذهما ــ محمد بن عقبة، وثانيهما ـ إبراهيم بن عقنبة .
أما محمد بن عقبة فقل روى الحديث عنه جماعة فيهم الأئمة كابن عيينّة والقُطان وكلهم متفتون على رواية الحديث عنه متصلأ لا يختلفون علليه فِي ذلك . فالحلديت إذن عن محمدل بن عقبة صححيح لا غبار عليه .
 | إبر|هيم بن عقبة
 اختلاف غليهم في اتصاله، فالحديث إذن عن طريتهم صححيح متصبل لا غبار على ذلك.
 وهؤلاء قل وقع الاخختالف عليهم في وحل الحليث وقطعه : وُكل من الوصل والإرسال كابابت عنهـم كما رأينا، لكن الوصل زيادة من عدد كثير فن الثققات الأئمة

$$
\begin{align*}
& \text { التمهيد / / الr } \\
& \text { هي 100/0. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { التدهيد / 1-1.1 .1 }
\end{align*}
$$

من أصحابهم فيجب قبوله لا سيما والوصل ثابت عن أربعة من ون أصحاب إبراهيم بن عقبة، وهم سفيان بن عيينة ومعمر وموسى بن عقبة وإسماعيل بن
إبراهيم.

وكذلك ثابت من طريق أصحابب محمد بن عقبة مما يزيد جانب الوصل صحة
 غير صواب ولا واقع، وأن ما رمى إلِه الدار ألطني كذلك. وللحديث ششاهد من حديث جابر قالل: رفنعت امرأة صبيًّا فقالت : يا رسول الهّه ،
(ألهذا حج؟ قال: :(انعم، ولك أجر)|"(1)
الخـلاصـة
[1] [ أن الحديث صحيت من الطرين الذي انتقده الدار تطني وهو طرين سفيان بن عيينة.
ولقل سبب انتقاده لحديث سفيان بن عيينة هو هذا الاختلاف على إير اهيم بن عقبة.
ولقل سبب الاختلاف على إبراهيم، أن إير اهيم كان ير ويه على الو جهين متصلذ ومر سلأ.
كما يقول الزد رقاني (r)
[Y] [ وعلى كل حال فالمتن صحيح ثابت عن إيراهيم، وروايات الإرسال لا تضر بروايات

 [٪] ــ وللحذيث شاهد من حديث جابي اله

الحديث الخمسون
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة
[0•0] ـ قال الدارتطني (\&) رحمه الشّ :

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 9 V 1 / \mathrm{V} / \mathrm{K} \text { ه } \\
& \text { ( الزرقاني (r) }
\end{aligned}
$$



مسجلدي" .
وأتبعه بمعمر عن أيؤب عن نافي . وليس بالمحفوظ عن أيوبـ.
وخالفهـم ابن جريج: وليث - روياه عن نافع عن إبراهيـم بن عبد اللَّة بن مغبل عن
ميمونة . وأخرج ألقولين، وْلم يخرجه الْبخاري من رواية نافع بو جه .
الحديـث في صسحيح مسلم (1) قال رحمه الله :

 من آلف صلاة فيما سواه إلا المسحدل الحرام" .
 نافع . . . به . وحدثناه ابن أبي عمر حدثّا عبل الرزات أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع . . . به .

- 1 الأولى : أن هذا الحذيث لينس بمحفوظ عن أيوب. الثانية: أن هناك اختلافاً على نافع بين أصحابه.







 موسى بن عبد اللّه الجهني أبو سلمة الكوفي ثقة عابد من السبادسة مات سنة ع ! ا .

فمنهم من روى الحديث عنه عن ابن عمر عن رسول الهَ [1] [ ـ عبيد اللّه بن عمر العمري.

$$
\begin{aligned}
& \text { وهؤلاء تد خرج حدئهم مسلم في صحيحه. }
\end{aligned}
$$

(ب) ومنهم من روى الحديث عن نافع عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد عن ميمونة عن النبي رأي النسائي

- Y

غير موسى الجهني. وخالفه ابن جريج وغيره" .

تم روى الحديث بإسناده إلى ابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن عبد اللّه بن معبد عن ميمونة.
وقد عرِفت أنه قد روى الحديث عن نافع عبيد اللَّه وأيوب وسيأتي أنه رواه كذلك عبد الله بن عمر العمري .

 قال : والأول أصح - يعني رواية إيراهيم بن عبد الله عن ميموني ريمن كما قال
الدارتطني - واله أعلم (r) .
 جميعاً كما فعله مسلم وليس هوري هذا الاختلاف مانعاً من ذلك ومع هذا فالمتن صحيح بلا خلاف ـ واله أعلم
وما قاله النووي متجه وسديد. ونعود لمناقشنة كلام اللدارتطني

$$
\begin{align*}
& \text { 171/0 وكلام البخاري الذي أشار إليه القاضي في التاريخ الككير // / : ب.r.r. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { نووب 1TV/9 } \tag{Y}
\end{align*}
$$

وهي قوله : "إن هذا الحديث ليس بمحفوظ عن أيوب" فكأنه يشير بهذا إلى أيأي
 العراقيـين فخالفه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حـديثه عنهما مستقيم؛ ' فأما أهل الكوفة وأهل البصرة فلا" .
أقول: إن الثناء على معمر مستفيض، ثم إن كلام ابن معين لا 'ينطبت على هذا
الحديث.
لأنه لم يخالفه أحدد من أصحاب أيوب حتى نحكم عليه بالوهـم والشذذو (ب) ـ ـو ولأن روايات مؤسى الجهني وعبيذ اللّه وعبد اللّّ بن عمر - عن نافِ تؤيد رواية معمر عن آيوب عن نافع

وأما المسـألة الخانية:
وهي اختلاف أضحابن نافع فالصواب فيها اختيار مسلم وما قاله النووي من أنه يحتمل صـحة الثروايتين ولا يظهر لنترجيح البخاري والدارتطني وعياضن لرواية

 عبيد اللّه ومن معه أصح في نظري للأمور الآتية :
 ومن قصر به يساويه بمالك في نافع إنه قد تابعه ثلاثة في روايته عن نافع وهم فوسى الجهني وأيوب وعبذ اللّه بن

عمر العمري(1):
 الاختلاف يؤثر في روايتهما نوع تأثير ملاني
(أما الاختلاف على ابنَ جريج فمن الرواة عنه من قال : عن ابن "جريج عن

 : صحيح وأما الحافظ نقلد تالل إنه ضعيف عابد .


 أي بوساطة ابن عباس بين إبراهيم بن عبد اللهّ وبين ميمونة

 ميمونة - أي بوساطة ابن عباس بين إير اهيم وميمونة .
 في رواية أخرى فرووا الحديث عن الليث عن نالفع عن إيراهيمر بن عبد اللًّه بن


 روايتهما مما يجعلها دون مستوى رواية عبيد اللة ومن معه عن نافي عن ابين ابن عمر في الصحة بله ترجيحها عليها . وبعد نلقد تبين لنا ما لرواية عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر ومن مع عبيد اللَّه من
 اللارتطني والبخاري والنسائي ومن تبعهما - في ترجيح رواية ابن جريج والليث

عن الواقع.

$$
\begin{align*}
& \text { روابته في عب } \\
& \text {.1.12/r } \\
& \text {. } 1.1 \varepsilon / r_{p}  \tag{0}\\
& \text { مشكل الآثار } \tag{1}
\end{align*}
$$

(V)



(4) (1) (1)


## المتن والخلاصة

[1] ـ آلمتن صحيح جداً من طريت عيد اللَّه ومن تابعه عن نافع عن غبد اللَّهُ بن
عمر مرفوعاً.
[٪ [ ـ ومن الطريت ألثانية طريق ابن جريج والليث عن نافع عن ميمونة والصواب أن


الصحيح غدم ذكر ابن عباس بين إبراهيم بن معبد وميمونة.

 ابن جريج والليث، لما لُبيد اللَّه من مزية على غيره في نافع، ولما له من متابِّعة، ولأنه لم يختلف عليه ولا على من تابعه.

 ولكن تلك أضح من هنا.
[7] ـ ـولهذا الحديت من طريق ميمونة وابن عمر متابعة لنافع وشواهد .


## الشواهد

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ ] من حديث أبي هريرة (Y) } \\
& \text { [r] [r] [ }
\end{aligned}
$$


[ [ ] ] من حديث جبير بن مطعم (0) واله أعلم.

$$
\begin{equation*}
\text { حم ra/r، } 100 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

م

$$
\begin{align*}
. \Gamma Q V \text { ، } \Gamma \Gamma / \mu_{r} \sim & (r)  \tag{Y}\\
.0 / \varepsilon \sim & (\varepsilon) \\
. \Lambda \cdot / \varepsilon \sim & (0)
\end{align*}
$$

## 

الحديث الحادي والخمسون
باب حكم العزل
[01] [
اوأخرج مسلم عن ابن مثنى عن عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أخيه معبد عن
أبي سعيد: والعزله .
قال: :لم يتابع هشام. وخالفه أيوب وابن عون عن محمد عن عبد الر حمّن بن بشر عن أبي سعيد. فلعل ابن سيرين حظظه عنهما - والشا أعلم ـ وأخرجهـما كليهما مسلم.

الحديث في صحيح مسلم (r).



ولفظ الحديث الذي أشار إليه مسلم قال: ذكر العزل عند النبي
 تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. تال: فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر .


في كلام الدارتطني مسألتان:
الأول: أن هشاماً لم يتابع في رواية هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن معبد أخيه.

$$
\begin{align*}
& \text { تقريب Y/Y Y Y Y . وبقية رجال الإسناد سبقتت تراجمهمم. }
\end{align*}
$$




 القاصرة فليس الأمر كما يفهر من إطلاق الدار تطني فقد وجدت لهـد




 أن هشُاماً من أبثت الناس في ابن سيرين ـ

أن الحديث محفوظ عن معبد بن سيرين كما رواه شُعبة عن أنس بن بـيريرين عن معبد بن سيرين أُن أبي سعيد كما تقدمت الإشارة إلهه قريباً.

## المتن

المتن في غاية الصحة من هذا الطريت ومن غيره إذ للحديث متابعات ونوأهد.

## المتابعات





$$
\begin{align*}
& \text {. } 1 \cdot \mathrm{Tr} / \mathrm{r}  \tag{r}\\
& \text { تقّلمت الإنارة إلبه قريباً. } \tag{£}
\end{align*}
$$

[٪ ] ـ من حديث الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيل (1) .
[0] [ من حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن أبي سعيد
[7] [ [ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمّن عن أبي سعيل


وللحديث شاهدان:
[ [ ]


## الختـلاصـة

المتن صسِح من هذا الطرين (طريت هشام)، واللدارتطني وإن أورده في التتع وأشار إلى
 يعني معبد بن سيرين وعبد الر حمن بن بشتر وتد وضحنا أنه الصواب
[1] [ لان هشنامآمن أحفظ الناس وأثبتهم في ابن سيرين .
 [ّ] ـ وأن الحديث محفوظ عن معبد مما يؤكد صحة رواية هشام وصحة الاحتمال الذي

تاله الدار تطني

 محيريز
جه
عب 18•11.

$$
0.1 ، 0 \cdot 0 / 12
$$


 المطبوع 0 /


##  <br> الحديث الثاني والخمسون

## 

[ [or] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الهُ :
وأخرج مسلم حديث الثوري عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكب عن أبيه عن أم سلمة متصلًا : إإن شُت سبعت لكه".
وحديث حضص بن غيات عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر عن أم سلمة مبتصلًا
 عن أبي بكر مرسلًا

## قاله سليمان بن بلال وأبو ضمرة عن عبد الرحمنّ بن حميد.

 الحذيث في ضصحيح مسلم (r) قال رحمه اله : الهحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهميم (r) (واللفظ لأبي
 أبي بكر (0) بن عبد الزحمّن بن الحارث بن هشام عن أبيه(7) عن أم نـلمة()، أبن رسول
الستع لـ 10 وا المصورة ت r r المخطرطة .

الطحاوي








تقريب RQA/r.

أم المؤمنين هند بنت أيي أمية بن المئيرة المخزومية نزوجها الني

الهَ سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي" . نم روى مسلم الحديث مرسلاّ من الطرق الآتية:





 تلاث


 أنشياء هذا فيه قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي (9) . . .
(I) = (1) عبد اللّه بن أي بكر بن ميحمد بن عمرو بن حزم، الالنصاري، المدني، القاضي، ثقن من الخامسة

(
 عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عون الزهري، المدني نقة من السادية مات سنة
. 9 /A/A

تقدمت ترجمته .

 ت ت
 المرسلة والمتصلة وني المطبوع ع/ عا ا .

أتوال العلماء فيهـ
1 - 1 في وصل هذا الجُلـيث وإرساله، في نظره .
فرواه اثنان هن أصحابه متصلاً وهماُ محمد بن أبي بكر بن عبنُ الر خِمْن وعبد الواحد بن أيمن.
 والظاهر أن الدار تُطني يزى أن هناك الختلافاً في الوصل والإرسال في هذا الحديب . أما الإمأم مسلم فِيظهر أنه لا يرى هذا الاختلاف بل يرى أن الحلِيث متصل من جميع طرقه
 بالمعاصرة مع إمكان السماع ذكر ذلك في مقدمته وشلد النكير على منّ يشبّترط بـبوت السماع من المعاصر لنيتخه .
وقد أشار الحافظّ المزى والحافظ ابن حجر (1) رحمهما الله إلى أن هنالك قوزلا بسشماع عبد الملك بن أبئي بكر من أم سلمة رضني الله عنها ورجحا خلافـ هذا البُولّ. فلا يبعد أن يكون مسلم ممن كان يرى أخلذ عبل الملك من أم سلمة مبأثرة


رأي ابن عبد البر

 من طريت محملبن أبي بكر عن عبد الملك عُ أبيه عن أم سلمة)


## رأي أبي مسعود الدمشقي


 ذكر من أرسله نم قال: وإذا جوده ثنات وتصر به ثقات وبينه - يعني مسلماً ـ ـلا يلزمه عيب ني ذلك.
₹ - ـ وقال القاضي عياض ولا تَتَتُعُع على مسلم فيه (يعني هذا الحديث) إذ قل بين
 وفى به وذكر في الأبواب"

 الرواة في وصله وإرساله، ومذهبه ومذهب الفـلـي الفقهاء والأصوليـين ومحققي

 واشه أعلم (r). ملاحظة: هذا الككلام من هؤلاء الأعلام على اعتقادهم أن عبد
 وعدم سماعه تولان وقلنا سلفاً لعل مسلماً كان يرى أنه أخذ عنها.



 والأخذ به وعدم اعتبار الإرسال مؤثراً فيه كما ذهب إلى ذلك الئ أبو مسعود وابن عبد البر والنووى.
هذا وقد فهم الحافظ ابن حجر أن البخاري قد رجح الوصل هنا علا على الإرسال، قال في تعارض الوصل والإرسال وفي أيهما يقدم وني تقديم البخاري الوصل

$$
\begin{align*}
& \text { نووي • • } \tag{r}
\end{align*}
$$

على الإرسال في يجديث (لالا نكاح إلا بولي"، قال بعد أن بين وجوه تقديم اللبخارية

 الترجيح ويزيد ذلك ظهورواً تقديمه للإرسالل في مواضع أخرى، مشاله ما ما روّاه الثوري عن مخمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر هو ابن

 البخاري في تاريخه: والصواب فول مالك مع إرسالد فصوب الإرسال هنا لألوا لقرينة ظهرت له وصوب الوصل هنالك لقرينه ظهرت له فتيبن أنه ليس له عمل همطرد في (1)

فرجعت إلى تاريخ البخاري فتأملت كالمه فاتضح لي منه أنه لا يرجح الألرسيالل


 عقبه البخاري بحخليث مالك وليست فيه جملة فأقام عندها ثُلانا" فقالٌ : قال أبو

 عقبها جميعاً: ولمُ يُّابع سفيان أنه أقام عندها ثلاثاًا .
ومن أجل أنٍ يتضح رأى البخاري نسوق إلروايات المشار إليها مع تغليقه عليها. قال (r) زحمه الشا :
1-


 الحارث لما تزوج النبي

$$
\begin{align*}
& \text { توضيح الأفكار }  \tag{1}\\
& \text { الناريخ الكبير / / أ } \tag{r}
\end{align*}
$$

وقال لنا إسماعيل : حدثني مالك عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عبد الملك عن أبي
 إن شـُت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت نلثت عندك ودرت فقالت:

قال أبو عبد اللّه : والحديث الصحيح هذا هو ويعني حديث إسماعيل.


 أخبرته قال: قالت ثم أصبح النبي - عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر أن أم سلمة حين تزوجها النـي أخذت بونبه فقال : "إن شـت زدت وت وحاسبت ثم تال للبكر سبع وللئب ثلاته، . T- وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمّن أن
 قال أبو عبد اللّه. ولم يتابع سفيان أنه أقام عندها ثلانأً
فنلاحظ أن البخاري إنما حشئد هذه الروايات متصلها ومر سلها لئها ليبت بها أن سفيان قد انفرد بالجملة المذكورة آنفاَ وأنها لم ترد في رواية مية من هذه الروايا

 الصحيح هذا هو" يعني حديث إسماعيل عن مالك عن عبد اللّه بن أبي بكر بـر الذي اشترك في روايته مالك وسفيان. وكيف يؤيد رواية مالك المرسلة برواية حيبر بيب بن أبي ثابت المتصلة، وإذن فكلام البخاري كله إنما يدور حول هذه الجا الجملة "وأن سفيان قد انفرد بها" ولا شأن له بالإرسال والاتصال في الإلانساد .

عبد الحميد والقاسم تال الحافظ ابن حجر في كل منهما مقبول من الــادسة: تقريب // ITM؛، Ir. $/ \mathrm{r}$ نفس المصلر السابق.

المتن
المتن صنيح من الطريقين الذي انتقلهما الدارقطني - طريق. محما بن أبي بُبر

 ثالاثاً والبكر سبعاً .
وللحديث متابعتان وششاهد من حليث أنس .
المتابـعتان




 وقال الإمام أحمدل مرة أخرىى عقب هذه الرواية مباشرة : ثنا عفان ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال : حدثني عمر بن أبي سلمة وقال سليمان بن المغيرة بن عمرز بن أبني سلمهة مرسل .



 سلمة كما رووى ذلك الإمام أخحمد عن يزيد بن ها هازون .

الشـهد
من حلِيث أنس زضني الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر بعلى البثيب ألقام
(1) (Y) (Y)
(Y)
$. r q / r(r)$
. IVA/res



## الخـلاصـة

[1] [ القد روي هذا الحديث من طرين الثقات عن عبد الملك بن أبي بكر عن أْيه عن أم
 من أم سلمة مباشترة.

 ,الإرسـال لكنم يخالفون الدار تطني فير جحون الوصل على الإرسال.
 (ب) ولأن الوصل زيادة من ثقات نيجب فبوله والأخذ به .
ولقد ظن الحانظ ابن جحر أن البخاري تدم الوصل على الون الإرسال هنا الحفاظ، نإن البخاري لم بتكلم على الإسسناد وإنما نككلم على زيادة في المتن من رواية سفـيان.

## 

الحديث الثالث والخمسون
باب وضـع الجوائح
[ّبه] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الهّ:
 "إن لم يُمرها الهُ فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟" .


 أخيه؟

وهو الصواب.

وهو خطأ قبيح.
الحذيث في ضححيح مسلم
 النبي ,

نووي •YM/A.

 اللراوردي مفصولاً من كلام أنس وهو الصواب وأسقط ابن عباد كلام النبي فرنعه وهو خطأ. . $119 . / \mathrm{r}$

 تقدمت ترجمته في حديث عمر في الأذان . تقدمت ترجمته في الطهازة : حلديث المغيرة في المسِح على الناصية والعمامة .




 الدراوردي موقوفاً على أنس مفصولاً من كلام النـي يكون هذا الوهم من الدراوردي حين حدث به محمد بن عباد، والصواب على كل عنده الوقف .
 جميعأ حديث مالك عن حميد عن أنس أن النبي

 قالوا فيه فال أنس : أرأيت إن منع الشَ الثمرة"(1) .

## موتف الحافظ ابن حجر

وذكر الحافظ ابن حجر هذا الاستدراك على الشنيخين في مقدمته ولم يلدافع عن



 يتابعه أحد من أصحاب حميد بل بينوا كلهم أن قوله: أرأيت إن منع الشا الها الثمرة
 ونص على إدراجه أبو حاتم وأبو زرعة ووهم محمد بن بن عباد المكي فري فروى عن
 أخيه، أخرجه مسلم، وهو وهم فاحش إذ أسقط المرفوع ورفع الموقوف وقد
(1) التتبع ق Y Y Y .

المقدمة $119 / Y$ وكذلك قد أحال الحانظ في التلخيص الحبير Y Y
ق Y مخطوط بدار الككبب المصرية تحت رتم Y Y حديث.

رواه إبراهيم بن محزة عن الدراوردي على الصنواب وهو أحقظ وأتقن من
منحمد بن عباد)|هــ ـــ
وقّد نقل النووي إستدراكُ الدارقطني ولمّ يرد عليه بشيء.
بو تف أبي حاتم وأبي زرعة
وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه دحمد بن عباد عن عـي عبد
 الحديث . فقالا : هذا خحطأ إنما هو كلام أنس .
 موتوفاك"
وهكذا نرى هؤلاء الأئمة أبا حاتم وأبا زرعة والدارتطني وابن ححجر وإلنووي قد

 وهموا الإمام مالكتاً في رفعها وصوبوا وقفها .

موقف الحافظ ابن عبد البر
وقد ذهب الحافظ ابن عبد البر إلى عكس قول هؤلاء، فصوب أنها مرفوعة إلى
النبي



 رواية هذه الجملة:مرفوعة!
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى بعض من شارك مار مالكاً في رواية هذه الجمفلة


$$
\begin{aligned}
& \text { rva/1 (1) } \\
& \text { 191 ـ 19•/r (r) } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

رواه النسائي من طريق عبد الرحمّن بن القاسم عن مالك بلفظ : اقيل يا رسول الله


وأبو عوانة من طريت سليمان بن بلال كلاهما عن حميد، وظاهره الرها الرفع (1) اهـ. فرواية النسائي قد جاءت من طريق محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين عن ابن القاسم عن مالك عن حميد عن أنس وفيها قيل : يا رسول اله وما تزهى (احتى تحمر" . وقال رسول الله مال أخيه؟|(r)
أما رواية الطحاوي فقد رواها عن فهد قالل: حدثنا عبد اللّه بن صالح قالل: حدثني الليث قال: حدثني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس أنس، وفيها : قلنا: يا رسول الشا وما تزهو؟؟ قال : اتحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الشه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه|"(r) فند وجدنا متابعاً لمالك وهو يحيـى بن أيوب. وقال القاضي: معلقاً على رواية جابر : (وقوله إن ابتعت من أخيك ثمرأ أُأصابته


 الإشنال ويصحع رواية مالك (\&) وقول القاضي هذا وجيه وسديد. هذا وللحافظ ابن حجر مو قف آخر ولعله تراجع عن موقفه الأول، قال في فتح
 برفع هذه الجملة (يعني أرأيت إن لم يثمرها الله . . . . ) .
 الأخيرة، وجزم اللدارتطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه وبذلك جزم الك ابن


أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة، والخطأ في رواية عبد العزيز من محمد بن عباد. . .






ولقد تتع الحافظ :روايات أصحاب حميد وبين أن حميداً تد روى الحديث على
إربعة أوجه فقال(1) :
1 - 1
 الخطيب في المدرنج" .

- Y فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد على ذلك .
- 「 وظاهره الوتفـ.

 نورد ما وجدنا من روايات أصحاب حميد لعلنا نصل من خلا خلالها إلى ما يظظهر أنه

الضواب .
أولاًا من لم يذكر هذه الزيادة.

- 1

(أو يصفار
خت نيوع حديث رتم

Y Y Y Y
اله


§ - حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النـ
تزهو وعن العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشتد
ثانياً: من رواها على سبيل الشك عن حميد أقالها رسول الشّ

ثالثاً: من رواها محتملة لأن تكون من كلام أنس ولأن تكون من كلام النبي - 1 الثمر حتى يزهو نقلنا لأنس : ما زهوها؟ قالٍ : تحمر وتصفر . أرأيت إن منع الله

الثمر بم تستحل مال أخيك (0)
محمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن حميد وإبراهيم بن حمزة عن الدراور ع Y Y Y
حميد عن أنس (7)
رابعاً: من روى الزيادة جازماً بها عن حميد عن أنس .

خامساً: من روى هذه الجملة جازمأ بأنها من كلام النبي قبل الأوجه الأربعة الأولى .

خ بيوع حديث رفم M90. . $110 / r$

هت r. r.



 الله وَ



أرأيت إن منع الشالثمرة بم يستحل أحدكم مالل أخيهِ (Y)
س س
 والني يستخلص: من هذه الروايات :
أن أربعة من أصحّاب خميد لم يتعرضوا لذكر هذه الجملة (أرأيت إن لم يتمرها
اله؟؟ وهم:
 وأن من رواها عن حميد على سبيل. الشُك اثنان وهما : ا ـ المعتمر بن سلِّمان r ا ـ وبشر بن المفضضل .

 حميد
وأن اثنين قد رويّاها عنه موقوفة من قول أنبى وهما: 1 - يزيد بن هازون بوأبو خالد الأحمر .
 قد اضطرب في بوواية هنا الحديث فنحكم عليها بالاضطرابب؟ والجّواب

الطحاوي


$$
\begin{align*}
& \text { في كتابه. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { مr } \tag{६}
\end{align*}
$$

لا يحكم بالاضطراب إلا بعد عدم إمكان الجمع أو الترجيح، والأولان ممكنان هنا.
أما الجمع فيقال بالنسبة للاقتصار على بعض الحديث فإنه كان يرويه مقتصر آ على صدر الحديث أحياناً وأخرى كان يرويه كاملاً فلا تعلل الرواية الكاملة بالرواية

 وأما تعارض الرنع والوقف في هذه الجملة فإنه لا بد من من القول بتقديم الرفع هنا لتونر المرجحات في جانب الرنع

 . r أن ل
 مالك ومن معه فإن أثوى الاحتمالين وأظهرهما يصبح هو الرفع فيجب القون به واله أعلم. ولعل الإمامين البخاري ومسلماً لم يوردا هذه الجملة في صحيحيهما إلا بعد دراسة
 حكم غير صواب وأن الصواب هو رنعها، يؤيد رفعها ويشهج له حديث جابر .

## المتن

المتن صحيحّ من طريق مالك. وحسن من طريت ابن عباد ويحيى بن أيوب فإنا بإذا أضفنا
 وله شاهد من حديث جابر يدل على صحة رنع حايث أنس وأنه من قول النبي

## الشاهد

[1] ـ عن ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الشَ تأخذ مال أخيك" (1)


## الخـلاصـة

لتد ذهب اللدار تطني الثي أن هحمد بن عباد تد وهم على الدرارددي في رواية هذا الحليث مر فوعأ.

 محمد بن عباد فرواه عن الدرإرودي مو ورنأ.
 على أنس وتابعهم النووي وأبن حجر في معدمة الفتح والثلخيص الحير وتزتبَ المدرج في ترجيح الوقف على الرنم .
وخالفهم ابن عبد البر والقاضي عياض ذرجما الر نع على الو قت وسبقهما البخارئي ومسـلم





## اللحديث الرابع والخمسون

## باب فضل إنظار المعسر


وأخرج مسلم حديث أبي خالد الأحمر عن أبي مالك عن ربعي عن حذيفة أتجاوز عن المعسر . فقال: عقبة بن عأمر وأبو مسعود.
وهذا وهم فيه أبو خألد ورواه أصحاب أبي ماللك عنه وتابعهم نعيمر بن أبي هند وغبي
الملك بن عمير ومنصور وغيرهمم عن ربعي عن حذيفة فقال عقبة بن عمرو أبو مسعود.
الخديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه اله :
=




 أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي نقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسبود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الشا


## أقوال العلماء فيه

- 1
 فقالوا: عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري لا يذكرون عقبة بن عامر الجهني
 وحده لا لعقبة بن عامر الجهني، والوهم في الإسناد من أبي خالد الأحمر ، الأحر ، قاله اللارقطني وصوابه فقال عتبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري، كذا رواه أصحاب هو عبد اللّة بن سمبد بن حصين، الكندي، أبو سعيد الأنج، الكوني، ثُة من صغار العاشرة مات
سنة /rov. تقريب 19/18.

أبر خالد الأحمر سليبان بن حيان صدرق يخطئ تثدمت ترجمته .

تتريب / PNV .

ربعي بن حراش - بكسر المهـلة وآخره معجمة - أبو مريب، المبسي الكوني، نقة عابد مخضرم من
 حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين هو وأبوه صهايان مات في أول خلانة علي سنة آب/ع. تقريب /107
 الجواز : الي التسامع والسهولة.

أبي مالك سعلا بن طارق. وتابعهم نعيم بن أبي هند وعبد إلملكُ بن عمير
 عقبة بن عمرو أبو مسبود.
وُهذه الأحاديث خر جها مسلم في البناب من حديث منصور ونعيم بن "أبي هند وعبد الملك بن عمير (1)
 الأحمر في ذكره لعقبة بن عامز بدل عقبة بن عمرو أبي مسبعود.
§ ويعني الأشج، والحليث إنما يحفظ من حديث عقبة بن عمرو أبين مسعود.

-     - 



 إسحاق . وقال البدارتطني في العلل (8) إن البومم فيه من أبي خالد فيلم فيمكن ألم يستقيم كلامه بأن يكون الضمير في قوله: الا أعلم أحداً قاله غيرها يلا يعني أبا خالد
الأحمر لا الأثنج كما فسـره المزي (0).
 عقبة بن عامر الجهني في الحديث مع عقبة بن عمرو الأنصاري أبي مسعود إلا
 إلى أبي سعيد الأثنج، والصواب أن الؤهم من أبي خالد الأحمرٌ كما بِين ذلك الخافظ ابن حجر :
وما ذهب إليه هؤلْاء الأئمة هو الصواب. وهنا ملاحظة على اللازتطني وِمن تأبعه

$$
\begin{align*}
& \text {.ryol. }  \tag{r}\\
& \text { الأطراف }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { النكت الظراف على الأطرأف } \tag{£}
\end{align*}
$$

فإنهم قد عدوا رواية منصور في الروايات المخالفة لرواية أبي خالد في ذكره لعقبة بن عامر، وهذا وهم منهم، فإن رواية منصور لا وجود لا لذكير أبي مسعود فيها. وعليه فلا ينبغي أن يعد منصور في المخالفين له في هذه المسألة . وهذا ومما ينبغي الإثارة إليه أنتي لم أجد من روايات ألات أصحاب أبي مالك سعلد بن طارق إلا رواية واحدة وهي رواية يزيد بن هارون الين عنه.


 خلقي أتجاوز عنه( (r) وكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر . . . وفيه فقال أبو مسعود : هكذا سمعت من في رسول الشا

## المتن

المتن صححِ جلاً من غير طريق أبي خالد الأحمر إذ قد خرجه مسلم نفسه من
 [1] [ [ - من طريق منصور (r)
[ [ ] ـ من طريت نعيم بن أبي هند(8).
[] ـ من طريت عبد الملك بن عمير (0) كلهم عن ربعي بن حراش به .

وله شاهدان
[1] - من حديث أبي هريرة(7) .
[٪] [ من ححديث أبي مسبود الأنصاري (V). ولفظ حديث أبي هريرة أن رسول

$$
\begin{equation*}
\text { كذا في المسند. } 11 / 8 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

 ro/r
(190/rp
 . $r 1 \cdot / \varepsilon=1197 / r_{\rho}$ (v)
 يتجاوز عنا، فلقى الهه فتجاوز عنه.

 المعسر قال: قال الله غز وجل : نحن أحق بذلك منه. تجاوزوا عنه. الخـلاصـة

كقد ذهب الدار تطني والقاضي عياض وخلف والنو وي والخانظ ابن حجر 'الى أن أبا خالد

. الشّ
وتد أصابوا فيما ذهبوا:اليه.
 هريرة وأبي مسعود الانصصاري، وتد مر ذكر ذلل كله والإشارة إلى مصطادر الر وايات.

## [10] ـ عن) كُتاب (لالوصية

## العحديث الخامس والغخمسون

## بـاب الوصيّة بـالثلث

[
وأخرج مسلم حديث حميد الحميري عن ثلالة نفر من ولد سعل. وهذا أسنله الثقفي عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن ثلاثة كلهم يحلث عن عن أبيه . وقال حماد عن أيوب عن عمرو عن حميل عن ثلاثة قالوا: مرض سعد مرسلأ. وقال هشام عن محمد عن حميل عن ثالاثة من بني سعد أن سعدا . أخر جهما كليهما

الحذيث في صسيح مسلم (r) قال رحمه الهّ :




 ابنتي أفأوصي بمالي كله قال : لا قال : فالثلنين؟ . قالل : لا. قال : فالنصف قال : لا . قال :


هو عبد الوهابب بن عبد المجيد الثقفي، أبو عحمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين من
هو الإمام أيوبب السختياني تقدمت ترجمته .

عمرو بن سعيد، القرشي أو الثقفقي مولاهم، أبو سعيد البصري. ثـقة هن الخامسة/ بخ م ع . تقريب .V./

تقلدمت ترجمته .

> lyor/r
> تقلمت ترجمته .

صدةة . وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة . وإنك أن تلدع أهلك بخير (أو قالِ بعيبُن) خير من أن تدعهم يتكففون الثاس، وقال بال بيده

 الشا





أقوال العلماء فيـه
1 - 1


وحماد يرويه عنه هرسلاذ .
 هذه الروايات المر'سلة والمتصلة في صححِح مسلم .
 في صسحة أهرل الحديـ، لأن أصل الدحديث ثابت من طرت من غير جههة حميل عن أولاد سعد.

وثبت وصله عنهم في بغضي الطرق التي ذكرها مسلم .
وقَ ذكرنا في أول هذا الشرح، آن الحلديث إذا روى متصحالً ومرنسالذ فالصشحيح اللني عليه المحققون أنه محكوم بانتهاله ، لأنه زيادة ثقة . وقل عزض الذارتطني

$$
\begin{array}{r}
. \mathrm{Mror} / \mathrm{r} \\
. \mathrm{Ar} \text { _AT/H } \tag{Y}
\end{array}
$$

بتضعيف هذه الرواية، وقد سبق الجواب عن اعتراضه الآن في مواضع نحو هذا".

-     - Y



 النبي
وهذا الحديت وإن لم يذكر في بعض طرقه سماعهم من سعد فهو محـمول على المسند لروايتهم عنه غير هذا على أصلهم في ذلك" .
 لا ينازع فيه الدارقطني ولا غيره.
 وأنها وشبهها من العلل التي وعد مسلم بذكرها في مواضعها، فيه نظر .

ثم أقول:
اللذي يظهر لي أنَّ الإمام مسلماً لم يورده لبيان الاختلاف، وإنّما ساقَه عاضداً
 وهما: عامر ومصعب، ثمرف بعد ذلك أورد رواية حميد عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدّثه عن أبيه؛ فهذا متصلْ من طريق حميد.


 اللذين لا يَبْعُد أن يكون منهم عامر ومصعب المذكوران في هذا ها الباب قال الحافظ رشيد الدين يحيسى بن عليّ العطّار في (اغرر الفوائد المجموعة)|"(1) في حديث البَرَاء: \#احافظوا على الصلوات") . .
(ص: :

 قال العطًار : "وهو حديث صشيح متّصل من حديث فُضيل بن مرزوق بالإسناد المذكور، ،وانفرد بار مبــلم دون البخاري" .



 وثال ابن الصّلاح مثل قول ابن العطّار في الأحاديث المعلّقة في "صحنيَح مسلم"، أنه يوردها على سنيبل المتابعة .
وتحتّت مِراراً عن أسانيد الطبقة الثانية أنها للمتابعة(1).


 محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
قال: الوإنّما أراد مسلم بإخراج حديث هشام عن مخمد بن بن سيرين ليكثر طرق الححيثله



 والبّووي أنّ مسلماًّ آراد بعمله هذا بيان اختلاف الروايات (r)
صيانة صحيح مسلم: (صن •N- ا (N).
(ص
ثم لما تغير رأبي إلى ما رأيت أنه الصواب حذفت في هذه الطبعة ما قررته سابقاً لأنه لا بلزم من ثبوت إرساله أن يكون مسلُم ساته لبيان الانختلان.
 القاضي عياض لا تقاوم منهح مسلم تولاَ وتطبيةاً .

أما المتن ففي غاية الصحة من غير هذا الطريق. نقد رواه مسلم نفسه من عدة طرق
[1] [ ـ عامر بن سعد عن أبيه مرفوعا؟" (1)

كما روى غيره الحديث عن.


 كلهم يرويه عنه مرفوعاًا
 إلى آخر الحديث.
[7] - وكذلك عن محمد بن سعد عن أبيه مر فوعاT".

وللحديث شاهلد من حليث ابن عباس رضي الشّ عنهما فال : الو غض النا


م ط ط



$$
\begin{array}{r}
\text { ن ن ن ن }
\end{array}
$$

 .Y•V7،Y•r乏

الخـلاصـة


 عن تسامع خميد الذي رواه'عن أولاد سعد قبل هذا الإسناد متصلخ والله أعلم . . هذا فِمط بتعلق بإسناد الحديث من هذا الو جه .

إذ تد رواه عدد كير عنّ سعد بن أبي وتاص
 من حديت أبن عباس وثد تقذم ذكر ها جميعأ و تخريجها من الصحيحين وغير هما.

الحديث السادس والخمسون
باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها
أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه
[070] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الشا :
وأخرج مسلم عن شيبان عن الصعق بن حزن عن مطر الوراق عن زهدم عن أبي

والصعق ومطر ليسا بالقويين. ومع ذلك فمطر لم يسمعه من زهدم وإنما رواه عن القاسم بن عاصم عنه .
قال ذلك ثابت بن حماد عن مطر .
الحديث في صحيح مسلم

 بنحو حديثهم وزاد فيه "قال: : والش ما نسيتهاه .
, والحديث الني أشار الليه الإمام مسلم فيه تصهة فيها نوع من الطول وخلا ونلاصتها، أن أبا موسى ذهب في رهط من الأنسريين إلى رسول اللّ التبع لـ ه وr المصورة، ف \& المخطوطة، جامع التحصيل YON بتحتيق عمر فلاته، نووي . $11 r / \mathrm{H}$

$$
\begin{equation*}
. \mid r v i / r \tag{1}
\end{equation*}
$$

شيبان بن فروخ الحبطي أبو محمد، صدون يهم ورُمِي بالقلر من صغار التاسعة مات سنة وبץ أر
 مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء السلمي مولاهم الخراساني صدو
 زهدم - بوزن جعفر - ابن مضرس الجر مي ـ بفتح الجيم أبو مسلم البصري ثقة من الثالثة خ م ت س تقريب //זדץ.
 أحملكم. ثم جاءته إبل فأرسل إليهم ثم أعطاهم. ثم قالل: إني والشه إن شـاء الشاء الها لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً إلا أثتيت الذي هو خير وتخللتها \#أي بالكفارةه) .

(1
(ب) (أن في الإسناد انقطاعاً بين مطر وزهدم إذ لمُ يسمعه الأول من الثاني بل بينهـها القّاسم بن عاصم: الحم

- Y Y


الصحيحة السابقة.
وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضّعف، لأن الاعتماد على ما قبلها . ووقد سنبق ذكر مسلم لهذه المسسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك. وأنه يذكر بيضن ألأحاديث الضيعيفة متابعة للصحيحة .






اللارتطني دعواه تضعيف الصعق ومطر الوراق وسيأتي الككلام عليها إن بُّاء اللّه .

 الكتاب فلا تعقب على مسلم (Y) في نظره .

نووي 11 / 11 .
الإكمال جـ / / غير مرقم الصنحات إلا أنه تحت رتم २•1 بدار الكتب المصرية وهي نسخة أخرى=
₹ - - وقد ذكر العلاني. (1) حديث مطر هذا في قسم ترجيح المرسل ونتل كلام اللارتطني هذا وقرره.
ولنعد إلى دراسة كلام النووي.
قلنا فيما سبق: يبدو أن النووي سلم بدعوى الانتطاع

 بسبب ما فيه من انقطاع في الإسناد، وإن كان في غاية الصحة من وجوه أخر . أما دعوى الدارقطني ضعف مطر والصعق فلم يسلم النووي بهذه الدعوى بل نقل توئيق العلماء لهما . وبالرجوع إلى ميزان الاعتدال (r) وجدنا قول ابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم في الصعق كما قال النووي
وأما مطر الورات فإن أبا حاتم قد قال فيه : إنه ضعيف ولم يقل إنه صالح . وقال فيه أحمد ويحيىى: إنه ضعيف ني عطاء خاصة كما أشار إلى ذلك النووي . فـال النسـائي : ليـس بـالقوى. وتال الـذهبي: فمطر مـن رجـال مسلـم حسن .الحديث

أما الحافظ ابن حجر فقد فال في كل من مطر والصعق: الإنه صدوق يهم"
 بنتيجة مغايرة لما قاله الحافظ في التقريب. وعلى هذا فالإسناد هذا الذي فيه مطر والصعق بل وشيبان فيه ضعف من هذه الناحية .

وفيه ضعف آخر لعلة الانقطاع. وقد سلم بها كل من النوّ النووي والعلائي والقاضي عياض، غير أن لمسلم عذره، لأنه أخرجه في المتابعات وهو قد وند ذكر في مقدلدمته
 فلا مؤاخذة عليه كما قال النووي والقاضي عياض هذا فيما يتعلق بالإسناد.

$$
\begin{align*}
& \text { جامع التحصيل / YON/ }  \tag{1}\\
& \text {.|ry ،1ry/s ،rlo/r } \tag{Y}
\end{align*}
$$

أما المتّن فصحيح في غاية الصححة من غير هذا الطريق إذ هد أخرجه مسلمب من عذة طرق إلى أبي بردة وزهدم
 موسى(1) مرفوعاً مع ذكر القصة.

 وله شواهد
(r) [1] [



الذخلاصـة
[ [ [ [ ألمل اللار تطني :اسناد هذا الحديت من طريت مطر بعلتين:
إحد|هما: ضعفى مطز الورات والصعق بن سزن.

و'قذ نازعه النووي في العلة الأولى وسلم له بالانقطاع واعتذر عن مسلم بأثه إنما أنخر جه في

حم

 معين في التاريخ والعلر ت

$$
\begin{equation*}
\text { . } \Sigma \wedge / 0 \text { ت ت } \tag{r}
\end{equation*}
$$

حم
. ITVF ،lrve/rp
.lrve ،Irvre/rp.

ويظهر من دراسة ترجمتي مطر والصعت أنهما كما فال المارتطني لِسا بالفويين ويؤيده ترجمة الحافظ ابن حجر لهما بانْهما في مرتبة صدوت يهم . , لا مؤاخذة مع ذلك على مسلم إذ قد ذكر في مقدمته آنه يخرج في المتابعات عن هذا النوع

من اللرواة.
 مرفوعاً.
وله شو اهد كثيرة صحيحة تزيده توة وصحة سبت تخزيجها من الصحيحجين وغير هما.

باب من أعتق شركاً له في عبد
[ov] ـ قال الدارنطني (1) رحمه اله:
وأخرج مسلم أيضاً حليث يزيد بن زريع عن هشام عن محمد بن سيرين عن
 تالل : وهذا لم يسمعه محمد من عمران فيما يقال : وإنما أرسله عنه . وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي تلابة عن أبي المهلب عن عمران . قاله علي بن المديني عن معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد عن خالد الحذاء. الحديث في صحيت مسلم (Y) تال رحمه الش : وحدثنا محمد بن منهال(r) وأححمد بن عبدة(\&) قالا : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا
 ابن علية وحماد.

التبع لـ • ا المصورة ق 10 المخطرطة. . 1 1 149/ /
محمد منهال الضرير، أبو عبد اللّه، أو أبو جعفر، البصري، التميمي ثقة حانظ من العاشرة مات

أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، أبو عبد اللَّه، البصري رُمي بالنصب من العاثشرة مات مسن

 وقال له تولاً شديداً.

أرسله عنه ويريد بالإرسال هنا أنه معضل لأنه قد سبط ثلاثة يين ابن سنيرين وعمران بن حصين
ودليله على هذه: الدعوى توله: (اقاله علي بن المديني عن معاذ بن معاذ(1)" عن أشعث(r) عن محمد عن خالد الحذاءها . .
بريد إلى آخر الإسناد أي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبني المُهلب عن عمران وهذا في نظره يدل أن ثلاثة قد سقطوا من إسناد حبيث مُنـلم' هذا المتقد.

## موقف العلائي

ونقل العلائي (r): استدزاك الدارتطني هذا مقرراً له بل أكده بقوله: :"اوالحكم بالإرسال في حذيث العتق أتوى من جهة إدخال نالاثة رجال بين ابن سبرين

وعمران فيها .

## موقف النووي

وذ
تقلمت تر ججمته .

 الخامسة/ خحت ع تقريب / / V 9 و كلاهما يروي عن ابن سيرين ويروي عنه معاذ بن معاذ. جامع التحصيل /ro9.r.
.1ミ1/い

لم يسمع من عمران ولو بُبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هنا الحديث ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب، لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره



حصين مباثرة للأدلة الآتية:
1- أن ابن سيرين ثابت السماع من عمران بن حصين. صرح بذلك جماعة من ألمّ
الحذيث ولم يشارك الدار تطني أحد في دعوى أن ابن سيرين لم يسمع من عمران" "
 عنعتنه تحمل على السماع والاتصال حتى ينهض الدليل الموي على عدم سماعه. وهذا مفقود هنا .

- 「
 ثقات يقابلهم واحد وهو أشيعث الذي لم يبينه اللارتطني أهو الحمراني أو الحداني؟ وإذن فتد تظافرت الأدلة على سماع ابن سيرين، هذا الحديث وغير وغيره من عمران . ودعوى اللدارتطني عدم سماع ابن سيرين من عمران ضعيفة جدلاً، وعليه فهذا الإسناد المتتقد صحيح ثابت الاتصال لا مغمز فيه ولا مؤاخذة على مسلم في إخراجه .


## المتن

المتن صحيح جداً من هذا الطريق وله متابعات وشواهد تزيله توة وصحة .

## المتابعات

[1 [1 - من طريت إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران الم ابن حصين، أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرمي (r) . ـ ـ الحديث.

انظر : الحديث الثامن من هذه الرسالة فقد ذكرت فيهما أقوال الأنمة في إبّبات سماع ابن سيرين من
 التحصيل للعلاني


YY /
[٪] - من طريق حمباد بن زيد عن يحيىى بن عتيق وأيوب عن محملد بن بيزين عن


 حصين به

وله شاهدان

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ ـ من حذيث أبي هريزة(\$) } \\
& \text { [ [ [] - من حن حذيث أبي زيد الأنصاري }{ }^{\text {(0) }}
\end{aligned}
$$

## الخـلاصـة

[1] [1 الإسناد ضصتح لا علة نيه كما يتوم اللار تطني وذلك:

سor
(ب) وبـي للدار تطني دليل غلى نغي هذا السماع لهيا الحليث ولا لنير ه.




 والستدرالك الدارتطني غير سبيد.





$$
\begin{align*}
& \text { هت هـ. }  \tag{६}\\
& \text {.HEI/0 حمror/r }  \tag{0}\\
& \text { العلل لابن 'المديني صن } \tag{T}
\end{align*}
$$

## 

## الحديث الثامن والخمسون

## باب الصيال





والآخر : يدخل الجنة سبعون ألفاً. وليس فيه أيضاً سماع محمد من عمران وهو يقول ـ في غير حديث ـ ظنتـ عن

عمران ـوالشا أعلم.
ولم يخرج البخاري لابن سيرين عن عمران شييأ.
الحديث في صحيح مسلم (Y) قال رحمه الهّ :
 محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلاً عض

 وحديث: „السبعون الفآه تقدم مع الإجابة عنه.


- 1 - استدارك الدارتطني هنا يتضمن دعويين •

$$
\begin{align*}
& \text {.ro/A ن ، ، اr } \tag{1}
\end{align*}
$$

(Y)




إحداهما: أن ابن سيرين لم يسمع من غمران.



 والحافظ ابن حجر ولم يشارك الدارتطني أحد في إنكار سماع 'ابن نسيرينٍ من عمران ني حدود غلمي||")
 أن الأمر كما قال اللار تطني فإني لم أجد له متابعاً في ابن عون عون بعد البحث الطّ الطويل
 قريش عن ابن عون عنه، بإن كان يقصد ذلك فليس الأمر كما يلعئي لأنِّ له متابعاً في ابن سيرئن . وهو أيوب.

 على مسلم في إيراداد هذا الحديث

 سيرين وهو أيوبي.
 (ب) على الاتصال لا بنيما وهو بريء من التا ولدي

 ثبت ضعف هنا الطريت لا يلزم منه ضعف المتن فإنه صحيح من الطرق البأقية
(1) (1) الظظر : الحديث الثامن من هذه الربالة وانظر ايضاً في الكلام: على الحديث الذي بِل حديينا هذا.
عب roo/a، حم
 ينغتر في الأصول وهو كنا قال.

التي ذكرها مسلم. وقد سبق مرات أن مسلماً يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحتح
وكأن النووي يشير بهذه الفقرة إلى فريش بن أنس فإنه دون شرط الصحيح غير أن
 محله لأن الدارتطني لا يقصد تضعيف المتن وإنما كلامه منصب على رواية ابن سيرين فتط.

## المتن

المتن صحيح بالظظر إلى طرقه الأخرى غير طريق قريش التي دار البحث حولها فإنه
 مسلم في المتابعات معتمداً على غيره من الطرق الصحيحة فأخرجهه.

وهذه تعتبر متابعة لحديث تريش .
ومتابته الثانية: تقدم ذكرها وهي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمران مرفوعاً.


 من طريت ابن جريج كليهما عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بها (r) وهذا شاهد لحليث قريش

 الإحسان $/$ / لـ نفس المصلدر الـسابت .

## الخـلاصة

［1］［ يشتمل المتدرالـ الدارات تطني على دعويين：

سماعه تال ذلك الالثمة．


 إلا من طرين تريش عن ابن عون

السماع ولا من جهة تريش فإن حـيثه في المُابعات． هذا فيما يتعلن بالإسناذ．

شاهد من ححيت بيلم بن منة، وهو＇مخرج في الصحيحين وغيرهما وتقدم تخريجه．

## إلحديث التاسع والخمسوون

من باب تحريم الدماء والأعراض والأموال

 عن ابن أبي بكرة عن أبيه في خطبة يوم النحر وفي آخره ثم وانكعفا إلى كبشين أملجين
 وهذا الكلام وهم من ابن عون فيما يفالْ وإنما رواه ابن سيرين عن أنسّ ．قاله أيوب
 عنده أنه وهم والش أعلم．وبمسلم آتى بـ إلى آخرمر．
الحديث في صحيحم مسلم（r）قالن رحمه الشّ ：

$$
\begin{align*}
& \text {.19を/Vう } 1 r+\pi / r \tag{1}
\end{align*}
$$

حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عبد اللَّه بن عون عن
 على بعيره وأخذ إنسان بخطامه فقال : أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم حتى
 فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: أليس بذي الحجهة؟ قلنا: بلى بلى با رسول الله . . قالل : فأي بلد هذا؟ قلنا : الشه ورسوله أعلم قال: حتى ظلـي اعنا أنه سيسميه سوى اسمه
 عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا . فليبلغ النشاهد الغائب. قال : تم انكفأ إلى كبشين أملحين فذبحهمها والكى جزيعة من الغنم فقسمها بينا . ثم روى الحليث مرة أخرى من طريت حماد بن مسعدة عن ابن عون وقال في آخره

نحو حديث يزيد بن زريح .
ثم رواه من طرق إلى قرة بن خاللد عن محمد بن ميرين عن عبد الرحمُن بن أبي




حامـل استدراكُ اللارتطني
1 ـ ( أ ) أن ابن عون وهم فأدرج قوله : ثم انكفأ إلى كبشين • في حديث أبي بكرة وهي في الواقع من حديث أنس .
(ب) (أيد رأيه بأن البحاري لما روى حديث ابن عون حذف منه هذه الجملة لأنه لعله
 بكرة.


 . $1 r \cdot v / r$ p

و Y Y Y Y القاضي: وقد روى البخاري هذا الحلديث عن إبن عون فلم يذكر فيه هذا الالكاملام؛
 الباب ولم يذكرا فِه هذه الزيادة .



 ذبح قبل الصلاة أنٍ يعيد
 مدرجة في حديث أبي بكرة مأخوذة من حديث أنس . وفي وفي رأبي أن ما ما ذهبا إليه




 فيها رسول الهَ


- ابن سيرين -

₹

نووي
(1)
. 0008 ( 1 ( أخانحي رقم

 .192/V ن
(1)
 وانكفأ إلى كبشين إلخ .
وعنهم من يقول: ضشحى بكبشين أملحين؛ وهذا لا صلة له بحجة الوادع بل بعيل
الأضتح
أما حديث أبي بكرة فلا صلة له بالأضاحي بل هو خاص بحطبة حجة الوداع المستملة على تحريم الأموال واللماء والأعراضي.
 بيله والباقي أمر عليأ رضي الله عنه بنـحرها كما هو مشهور ومعروفف من حلـيث علي (Y) وجابر وغير هما .
وقل روى حديث أأبي بكرة عن ابن سيرين •

- أيوب) - 1
.
ولم يذكرا هذه الزيادة . أما رأي هسلم في هذه الزيادة فيحتمل أنه كان يعتقد أنها من حلديث أبي بكرة فأورده على أساس أنه لا إدراج فيه ولا علة . ويحتمل أن يكون لفت النظر فقط إلى ما بين الروايات من الثفاوت بالزيادة واللنقص كعادته في هنا الكتابِ هع اعتقاده بُوت هذه الزيادة. وعليه فيكون عليه مؤاخلذة واستدراكك الذارثطني في محله .

4
[1] [ أن المتن صحيح ولم يتكلم الدلر تطني !لا على الزيادة تي حذيث أبي بكرة

$$
\begin{align*}
& \text { خ حج رقم } \tag{1}
\end{align*}
$$

 هـذه الـزيـادة في أي مـوضـع،

من طريت ابن عون. والأمر فيها كما ثالل اللدار تطني وتابعه عياض هن أن ابن عون وهم وْيها فأر جها في حديث أبي بكرة ون هي من حديبث أنس .
[ [] ـ والدليل على ذلك:
( ) ( أنها في مختلف المصبادر لا تروى إلا من حديث أنس عن جماعة من أُحخابه دنهم
ابن سيرين
(ب) وأن أصحاب ابن سيرين تد رووا حخديث أبي بكرة عنه بلون هذه الزياذة.

 حديثت أنس . غير ثابتة عن أبي بكرة.

التحليـش اليتّون
نـ بـاب دية الجنين
[ [7] ـ قالل الدارتطني (1) ;حمه الله:
 .إملاص المبرأة ـ وهذا وهم

فلم يذكروا ألمسور . وهو الصوابن.
وفي حديث زائدة عنْ هشام عن أبيه سمع المغيرة. وكذلك قال أبو ألزناد غن عزوة
عن المغيرة.
ولم يذكر مسلم غيرُ حديث وكيع وهو وهم. وأخرج البخاري حذيث بن خالفه
وهو الصواب.
"الحديث في صسحِح مسلم (r) قال رحمه الهه :
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإبسحاق بن إبراهيم (واللفظ لأبي بكر) (قال


$$
\begin{equation*}
\because . \varepsilon 4 v / r \rho ، 1 r \pi 1 / r \tag{1}
\end{equation*}
$$

$$
r \cdot \varepsilon
$$

إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدئنا وكيع) عن هشام بن عروة" (1) عن أبيه(٪) عن

 يشهج معك قال: فشهج له محمد بن مسلمة.


1 - يجزم الدارتطني بأن وكعاً قد وهم على هشام بذكر المسور بن مخرمة في إسناد
 عنه فلم يذكر أحد منهم المسور في إسناد هذا الحديث الحيث. و و - r أنهما يتابعان الدار تطني في رأيه .「

 المغيرة في السند، قلت (أي الحافظ): وهي رواية عبيد اللهُ بن موسِّى التي تلئلي حديث الباب. وساق الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وعبيدة كلهم عن هشام نحوه.
وخالف الجميع وكيع نقال: عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن عمر استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة ا هــ
(1) هشام بن عروة بن الزيبر بن العوام الأسدي ثشة فقيه، ربما دلس من الخامسة مات سنة 1 أو أو عرؤ
 $.19 / \mathrm{r}$

$$
\begin{align*}
& \text {. } ₹ q \vee / r  \tag{0}\\
& \text { فتح ro./ }
\end{align*}
$$

وما ذهب إليه البارقطني ومن تابعه من أن وكيعاً قد وهم في هذا الإسنناد بذكر
 راوياً من أصحاببُ هشام قد خالفوه فلم يذكر أحد منهم المسور في هـي هذا الإبسناد
مما يدل على وهـم وكيع •

ويجلر بنا أن نسوق ربُياتهم التي وجدناها تدلِيلً على صوات ومن تابعه.
 عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة.
. - - T


 سأل عمر بن الخطباب عن إملاص المرأة (8) . . . الحديث .

$$
\text { T - } 0
$$

فمي رواية الإسماعيللي من طريق سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن


خ خ الديايبات رقم 19•19.1.

خ الاعتصام رقم وتم VMIV.
خ الاعتصام رتم VMIN. فتح
خ الديات رتم• $79 \cdot{ }^{\text {الد }}$

4، 1 ، ـ و وال أبو داود (1) عقب رواية الحديث من طريق وهيب عن هشام عن أبيه عن المغيرة: ورواه حماد بن زيدوحماد بن سلمة عن هسام بن عروة عن أبيه أن عمر قال:

وقال الحافظ : بعد كلام أبي داود الآنف الذكر :
وساق الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد .
 أي بدون ذكر المغيرة .


 يدل على صحة حكم الدارتطني على وكيع بأنه قد وهم بذكر المسور بن مخرمة في إسناد هذا الحديث
ملاحظة : الحادي عشر هو أبو أسامة أما أبو الزناد رقم ه نإنه متابع لهشام في أبيه وليس براوِ عنه .
وقد يرد سؤال هنا وهو آن أصحاب هشام هؤلاء مع عدم ذكرهم للمسور فـإن


 ذكر المغيرة عدداً من المرجحات - 1 Y Y Y

- Y أن في جانب من ذكره ابن جريج وابن عيينة، وهما مكيان (ترجيح بالمواطنة) ومن لم يذكره عراقيون وقد تكلم مالك وغيره في رواية هشام بالعر اق . ع - أن معهم زيادة من ثقات وما كان كذلك فواجب قبوله .


عبيدة يروي عن هـُـام بل الذي يروي عينه عبيد بن القاسمم وهو متروك كذبه ابن ابن معين انظر التقريب

- 0



 وبعد فإن الدارتطني غلى صواب في انتقاده هذأ للإمام مسلم وعلي الإمام


 أما أن يضرب صفحأُ عن كل روايات أصحاب هشام الصححيحه ويؤبر عليها رواية وكيع هله ويسوقها مساق الصحيح فهذا مما يؤخذ عليه بناء علنى الشتراطهُ في التزام الصشةه .


## المتن

$$
\begin{aligned}
& \text { المنن صحيح من غير طزيق وكيع هذه المستدركّ عليها . } \\
& \text { [1] [ - فهو صنحيح عن غروة من طريق أبي الزناد : }
\end{aligned}
$$

قال الحافظ غن حدنِث أبي الزناد المذكور : رويناه موصولاً عن البخاري نفسه ونهو
 إسماعيل البحاري حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه الأويستي (r) حدثني ابن أبي الزنالذ عن أبيه عن عروة عن المغغيرة .


[٪] - فرواه مسلم من طريق جرير ثم من طريق مفضل تم من من طزيق سفيان كلهم هو القاضي أبو عبد اللّه ألحسين بن إسماعيل المحاملي الكوفي روى عن البخاري وخلقَ كثير" ثقة توني سنة • IVY/r / اللباب . عبد العزيز بن عبد اللّه الأويسي، أبو القانسم المدني، ثقة من كبار العاشرة/ خخ دب ف كن. تقريب

$$
\begin{array}{r}
.01 \cdot / 1  \tag{r}\\
.9 .99 / 1 r
\end{array}
$$

عن منصور عن إيراهيم عن عبيد بن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شُعبة قال ضربت أمرأة
 وكانت حاملْ فتضى في الجنين بغرة" (1)
[ـ] ـ وصحيح من الطرق الكثيرة المتصلة التي سبق ذكرها عن هشام بن عروة عن أبيه عن المغيرة.

## وله شواهد

$$
\begin{aligned}
& \text { [ [ ] [ }
\end{aligned}
$$

وكلهم بحكي قصة المرأتين اللتين قتلت أحداهما الأخرى وأسقطت جنينها وقضاء


## الخخلاصـة

[1] ـ بالتبسة لإجسناد: الصواب أن وكيعاً تد وهم بذر المسور بن مخرم مة فيه كما فال


 [Y] [ عنها إلى غير ها من روابات أهساب هـنام كما قال اللار تطني وكما هو الواقي
 طريق أبي نضلة عنه مر نوعأوله نو نواهد تزيده وّ وهة وصحة.

F
الإحسان
خ فـرأـض •
-
_ rvr/Ir
( C .



#  <br> الحديث الحادي والستون 

باب الأنفال
[T1] ـ قال اللارتطني (!) رخحمه الله:

 المسن: الكبير) .

قال: قد خالفه ابن ألمبارك وابن وهب وهما أحقظ منه روياه عن يونس عن الزه هري قال: "ابلغني عن ابن عمز") . والقول قولهما . ولو كان الزهري سمعه من سالم: ملم يكن غير اسمه مثله.
الحديث في صحيح مسلم

 سوى نصيبنا من الخخمس فأصابني شُارف (والثشارف: المسن الكبير) .

يرجح الدارثطني 'أن في إسناد هذا الحديث انقطاعاً بين الزهريك وابن عمر وأن ذكر سالم بينهما ؤهم من عبد اللَّه بن رجاء على يون يون .

> التبع لـ IV و المصورة، ف YV المخخطوطة .
r/
المطبوع (YO عON) .

سريج بن يونس بن إيراهمبم البغنإي، أبو الحارث المرووزي الأصل بقة عابد من ألعانرة مات سنة



بدليل أن إمامين حافظين خالفاه فرويا الحديث عن يونس عن الزه هري ولم يذرئ
 الدارقطني أن الزهري لو كان سمع هذا الحديث من سالم لما آثر إلا ذكر سالم ولم يعدل عنه .

## الرأي الراجح

وما ذهب إليه الدارتطني من أن القول هو قول ابن المبارك وابن وهب في عدم
 [1] ـ الكثرة [r] -والحفظ.

 ومع هذا فالصِواب مع الدارتطني في ترجيح رواية ابن المباركُ وابن وهي وهب على رواية عبد اللَّه بن رجاء كما أسلفنا من الأدلة التي اعتمدها اللارتطني رحمه النّ .

## المتن

المتن صحيح من غير هذا الطريق المتتفد، نهو صحيح من طرق إلى نافن عن

 نافع عن ابن عمر تال بعث رسول اله هِ فبلغت سنهماننا اثني عشر بعيراً آني عشر بعيراً ونفلنا رسول الشّ مخرجة في صحيح مسلم (1) كما خرجه غيره من الألئمة.

## الحديث الثاني والستون

باب غزوة خيبر
[r7] ـ قال الدارتطني (r رحمه الش:




وأخرج مسلم عن أبي ألطاهر عن ابن وهب عن يونس عن الزهري, أخبرني
 وهذا يِّال : إن ابن وههب ونهم فيه.
 كعب عن سلمة وهو الصوأب وكذلك رواه غير واحد عن الزهرين. والحديث في صحيح مسلم (r) قالل رحمه الشّ:








فقال رسول الها
 وألمــــركــــون قــد بْـــوا علينـا
 وخمسنين ولم أقف على روائ القا القاسم بن مبرور . 18ra/r



مات في خلافة هشام/ خ م دس: تقريب / / SMN. .
 . 10
 . $1 / 1 /$

قال: فلما قضيت رجزي قال رسول الهَ رسول اله وَ يقولون: رجل مات بسلاحه فقال رسول اله


يرجح الدارتطني أن ابن وهب وهم في إسناد هذا الحديث على يونسٍ حيث حيث قال :


 يوافق رواية القاسم حيث قالوا: عن الزهري عن عبد الرحمُن بن كعب
 جميعاً عن سلمة بن الأكوع وهو كذللك في سنن أبي داود والنـي ولنـيائي وأبي عوانة من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري
 عن غير ابن وهب كما ترى في نص مسلم السابتق . وهنا ملاحظة على اللدارقطني في صورة استدراكه، وذلك ألن هن ألذأ الحديث قد تشعب فيه الاختلاف على الزهري وأصحابه فمنهم: - 1
 و رواية عبد اللّه بن وهب.

 وهذا التصرف غير سليم من جهتين : 1 حذفه في هذا الموضع الذي وقع فيه الاختلاف وإن صلح في غيره.

من جههة ذكره نسبـ عبد الرحمُن عن غير أبن وهب فإنه يوحى بأن من نسبه يوافقن
ابن وهـب في نسبته .
والواقع بخلاف ذلك؛ فإن ابن وهب قل نسبه كما في رواية النُنائي إلم كعب حيث يقول : عن يونس عن الزهري أخبرني عبل البرحمّن وعبد اللّه ابنا كعبّ . فهله رواية ابن وهب أما من يخالفه فيقول: عبد الرحمّن بن عبل اللّه بن كغب نوهمم - والله أعلنم - مسلم فركب الإسناد هذا التركينب النريسب من طريقين متغايرين دختلفين. فكان الموقف يتطلب من اللدارتطني أن يتنقل مسلماً في هذا التصبرف وْفي هذا التُركيب. والظاهر: أنْ البدارقطني لم يمعن النظر حينما وقف على :زواية ابن وهْب

 عن ابن وهب فانتقلده على هذا الأساس والله أعلم . هذا ولمل من الل>زم إيراد الروايات الدتختلفة عن الزهري حتى يُسنى لنا ـكـم صحيح فين ضوئها! .
 $-1$
 داود: قال أححمد : كذا قال هو (يعني ابن وهب) وعنبسة (يعني ابن خالل) جمُيعاً
 قال لما كان يوم خخيبر قاتل أخي قتالأ شديد|غ حذثنا أبو داود المُجزي قال : ثنا أحمدل بن حالِ قال : ثنا ابن وْهب غن يوبُس $-r$

(0)
قان : لما كان يوم خِبر (

 خلانة سـليمان/ ع. تقريبـ



أبو عوانة
r حـ حدثنا محمد بن غُزيز الأيلي ثنا سلامة عن عقيل قال حدثني ابن شهاب قال : حدثني عبد الرحمّن بن كعب بن مالك (1) به ه


عبد الرّحمُن بن كعب بن مالك به(0) .

- 0


 قاتل أنخي ${ }^{\text {ألحديث }}$.
وقال المزي : بعد أن ذكر الرواية رقم (1) عن عبد اللّه وعبد الر حمّن ابني كعب ونسبها لأبي داود والنسائي پو وني اليوم والليلة عن عن ألحمي سليمان عن ابن عفير عن الليث عن ابن مسافر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب نحوه.

$$
\begin{align*}
& \text { ورواه أبو صالح عن الليث وقال : عبد الرحمَن بن عبد اللَّه بن كعب. } \\
& \text { ^ - ا و ونذلك رواه الزبيدي عن الزهري. } \\
& \text { - } 9 \text { - وسلامة بن روح عن عقيل عن الزهري. } \tag{1}
\end{align*}
$$


.
 الحادية عشرة مات سنة اند

 تقريب /VVA/ . . وراجِ الكانف للذٔميـ

أبو عوانة
أبو عوانة

" - ' هذا ويلاحظ أن كل الروايات في أبي عوانة لا تقول إلا عن عبد الرحمُن بن كعب. ويغلب على إلظن أن معظمها لا يخلوا من الخطاً . والدليل على ذلك

 كعب، والمعتبر عنه ما زواه في سننه.

- Y ورواية أبي عوانة رقم (0) من طريت عبد الرزات عن ابن جريج غن ابن شهابِ قال فيها عبد الرخمُن بن كعب
ورواها أحمدا من طريق عبد الرزاق به فال فيها عبد الرحمُن بن عبلد اللّهُ بن كعب والصواب على كل حال روال شيخه معحمد بن نعلى الُصنعاني، فإنه لا تعرف له ترجمة، أو قلنا إنها !من خطأ

النساخ لكتاب أبي عوانة .


 رواية ابن غفير عنه لأن أبا صالح كاتب الليث وأدرى بروايته سواء كانت مخالفة رواية ابن عفير له 'من ابن عفير نفسه أو بسنب آخ أخر .
ع - - ورواية أبي عوانة رقم (ץ) التي رواها من طريق سلامة بن زوح عن عقيل اعن


التي قال المزي إن عقيلّ هال فيها عن عبد الرحمّن بن عبد اللّه بن كعبب تم إن هناك اختلافقآ بين موسى بن طارق وعبل الرزاق على ابن جريِج إذ إن عبد
 وموسى بن طارق يقول: عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمّن بن كعب. ومن خلال عرضن هذه الروايات يظهر لي - والشه أعلم - أن أرجح الر الروايات

(1)

صرح بذلك أُحمد بن صالح المصري وأتره أبو داود . ولعل ترجِح أحمل بن صالك إياها قام على دراسة ومقارنة حتى وصل إلى هذه النتيجة . وذللك واضح في كل رواية وقع فيها انختلاف على أحل من أصحاب الزهري فإن كفة رواية عبد الرحمّن بن عبد اللّه بن كعب تبدو هي الر الر اجحهة .

المتن
المتن صحِّح من غير هذا الطريق المنتقد إذ الصواب عن الز الزهري إنما هو عن عبد
 المصري وأقره أبو داود والمزي وله متابعة من طريق يزيد بن أبي عبيد مولم الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الشَ عنه(1) مرفوعاً فيه الأبيات وقصة قتل عامر نفسه .

الخـلاصـة
[1] [ الحديث صحيح من غير هذا الطريت إذ الصواب عن الزهري إنما هو عن عبد الر حمّن
 أبو داود والمزي .


وفي استدراكه صواب وخطا.
ألا الصوابِ فما رمى إلِه من توهيم ابن وهب في روايته عن عبد الر حهن وعبد اللَّه ابني
كعب.
وأما خطذا فظنه أن مسلمأر وراها كذذلك.

[8] _ الختلف أْمحابِ الز هري عليه في رواية هذا الحديدث.
(1) فمنهم من رواه عنه عن عبد الر حهن بن كعب.
(ب) ومنهم هن رواه عن عبد الر حمنّ وعبد اللّ ابني كعب.

رله متابعة من طريت يزيد بن آبي عييد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة.
. 1 ErV/ $/ \mathrm{F}_{\mathrm{p}}$

الححديث الثالث والهستون
باب عدد غزوات النبي وَّ

 النبي الحديث أخرجه مسنلم وحذثنا أبو بكر بن أبي شيبة حذئنا زيد بن الحباب (r)

 منهن وقال في حديثه : حدثني عبد الله بن بريدة.


أستدراك الدارتطني ليس من النوع الذي عرفناه وعودنا إياه من أنه يدعئ علةً في
الإسناد أو الحديث.



هذا الحديث فيلزم مسلماً أن يخرج باقي ما في نسخته من أحاديث.
التتع لـ بr و وا المصورة ف ع ع المخطوطة.


 ( $198 / \mathrm{Y}$ )
 .r•q/
 التاسعة/ع. تقريب roq/r ron.


وقد ألنـ اللدارتطني وتلميذه الهروي في هذا النوع ويسمى بالإلزا امات. والجواب
 استيعاب الصحيح بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه . وإنما قصمدا جمع جمل من الصحيح كما يصصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه يحصي جميع مسائله.
وقد نص مسلم في صصيحه أنه لم يستوعب الصحيح حيث قال: ليس كلم
.الصحيح وضعته هنا (أي في كتابه الصحيح) إنما وضعت هنا ما ما أجمعوا عليه" (1).
 أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف(1)

## المتن

المتن صحيح بالنظر إلى مجموع الطريقين اللتين روى بهما مسلم الحديث لأن فيه زيد بن الحباب صدوق بخطىء، وفي الطريق الثانية سعيد بن محمد الجرمي صدوق رمي بالتشيع. وله شاهدان تزيده فوة وصحة:



## الخـلاصـة

 فد روى له حديث النزوات من جديث عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أبها
وهذا أمر لا يلزم مسلماً. لأنه صرح أنه لا يستوعب الصحيح مين من الأحاديت. وقد ردي رد هنا الإلزام النووي وغيره على اللدارنطني ومن وانقه في هنا الانـا لاتجاه.
 أرقم، وفد مر ذكرهما والإشارة إلى مصادرهما.

9V/r Ta حم


#  <br> الجديث الرابع والستون 

## باب كراهة الإمارة بغير ضرورة


 عبيد الله بن أبي جعفر عنّ سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبيا ذر ألن رسون
 اثنين ولا تولين مال يتيه" :
ورواه ابن لكيعة نخخالف سُعيداً - رواه عن عبيد اللّه بن أبي جعفر عن مسلمَ بن 'أبي مريم الصدني عن أبي سالمُ الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر عن النبي الحديث في صصحيح مسلم (Y) قالن رحمه الهّ :


 أرالك ضعيفاً، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يثبمب" .








سالم بن أبي سالم سفِّان بن هانيء الجيساني، مصري مقبول من اللمابعة مد س تقريب



- 1 على عييد الله بن أبي جعفر في إسناد هذا الحديث الدي
أما سعيد بن أبي أيوب فيروي الحديث عن عئيد الثي الله بن أبي جعفر عن سالم بن بي

 , وقد ذكره اللدارتطني في العلل (1) بنحو من كلامه هنا.
 بشيءها . فالحديث صحيح إسناداً ومتنأ وسعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن لهي الهيعة .
 وأما كون الحديث صحيهاً سنداً ومتناً ففيه نظر، ، فإن فيه سالم بن أبي سالم ألم
 وقد ذكر الحافظ في مقدمة التقريب أنه لا بد لمن يطلق عليه هذا الوصف من متابع وإلا فهو لين . وقد بحثت كثيرآ آلعي أجد له متابعاً فلم أجد. وراجعت الجـئ


 ثبت هذا عن البخاري (أي إن سكوته يعد علامة توئت) فإن تصحيح النووي

$$
\begin{align*}
& \text { نووي M. }  \tag{Y}\\
& \text {. } 1 \mathrm{Ar} / \varepsilon  \tag{r}\\
& .111 / \mathrm{r} / \mathrm{r}
\end{align*}
$$

( 0 ( ${ }^{\circ}$.

حيئذٍ يكون على صواب. لا سيما وقد وثق سالماً ابنْ حبان(1) والذهبي : وروإِية مسلم عنه لعلها مبنية على توئيفه إياه.

## الحديث الخامس والستتون

باب وجوب لزوم جماعة المسلمِين
[0] [ ـ قال الدارتطني (ب) رحمه الها
وأخرج مسلم خديث معاوية بن سلام عن زيد عن أبي سلام قال : قال حذيفة: " "كنا
بسر فجاءنا الها بخير . . . " "

 على إرساله.
الحديث في صحيح مسلمل (r) قال رحمه الها : الشا

 ابن سلام ـ خدثنا زيد بن سلام عن أبي سلام. قال: قال حذيفة بن اليمان فلت : بِا رسول

 (\#نعم" قلت: كيف؟ قال: :"ايكون بعلي أئمة لا يهتدون بهلاي ولا يستون بستتي وُسيقوم


بكون ضعيفاً.


$$
.17 v / r
$$




تقلمت ترجمته عند الككلام على الحلديث التاسع (الطهور شطر الإيمان).

فيهم رجال تلوبهم تلوب الثيطين في جئمان إنس" ، قال: تلت: كيف أصنع يا رسول الشّ إن أدركت ذلك؟ قال: (اتسمع وتطبع للأمير، وإن ضُرب ظهرك وأخلذ مالك فالك فاسمع


1- إن اللدارقطني ليجزم بأن هذا الحديت مرسل من هذا الطريق، لأن أبا سام ملم يسمع من حذيفة ولا من نظرائه ممن نزل العراق الـو

 ثم يبين النووي أن مذا الإرسال لا يؤثر في في صحة الحديث لأنه جاء جاء متصلًّ من

لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى

 ويذر الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي سام ما ما يؤكد كلام اللارتطني فيقول: وأرسل عن حذيفة وأبي ذر وغيرهما .
₹ - - وقال العلائي: إن أبا سلام ملم يسمع من حذيفة ولا من أبي مالك الأشعري وعلى هذا فالحديث مرسل. وإيراد مسلم إياه يحتمل أمرين :
1- أن بكون مسلم أخرجه بناء على قاعدته من أنه يكتفي بمجرد المعاصرة بين الراوي وشيخه ولا يشترط ثبوت اللقاء بينهما وذلك حاصل لألبا لأبي سلام فإنه قد عاصر حذيفة.
Y - أن يكون قد علم بأن أبا سلام م يلق حذيفة وأورد الحديث مع ذلك لأهه في نظره في المتابعات.

## المتن

المتن صحيح في غاية الصنحة من غير هذا الطريق إذ قد زوي عن خذيفة من طريقين


[Y] [ [

## الخـلاصـة


.لمم يدر رك حذيفة .
[ [ [
دون شُ طبّوت اللقاء وأبو بشلام معامر لحذيفة فاكتفى بذلك .
وإما أن مسلمأ يعلم عذِم لقاء أبي سلام لحذيغة ولكنه تساهل بإيراده لأنه في المتابنعات.

 د
, الأطراف
[••] ـ ـ من 'كتاب (لألضاحي
الحديث السادس والستون
باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي
بعد ثلاث في أول الإسلام... إلخ
[77] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الها:
وأخرج مسلم عن عبد الجبار عن ابن عيينة عن الزهري عن أبر أبي عبيد الشهدت العيد
 بعد ثلات"
قلت ـ أي الدارتطني -: وهذا مما وهم فيه عبد الجبار، لأن الحميدي وعلي بن المديني والقعبني وأحمد بن حبنل وإسحاق بن بن راهويه وأبا بكر بن بن أبي شيبية وأبا خيئمة
وابن أبي عمر وقتيبة وأبا عبيد الله وغيرهم وقفوه عن ابن عيينة .





الحديث في صحيح مسلم(r) قال رحمه الش: :

 أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث
. 107 / /

عبد الجبار بن العاء بن عبد الجبار العطار، البصري، أبو بكر نزيل مكة لا بأس به من صغغار العاشرة. مات سنة



- 1

 وقفوا الحديث عنه منهم أحمد بن حنبل وابن المديني وابن راهي الهويه:
ويعلل سبب رواية مسلم للحديث فيرد ذلك إلى سبيين:

أنه يحتمل أن يكؤن خخفي على مسلم أن ابن عيينة كانْ يرويه موقوفاًّ.
(ب) (

-     - Y





 عيينة كان يروي الحديث موقونا إنإنه تعليل وجيه.
ولعل من أقوى أسباب هذا الحفاء علمي الإمام مسلم.
 هذا الحديث نفبسه عن الزهري عن أبي عبيد غن علي مرفوعاًّ. فلعلع تضية الوقف غلى سنفيان لم تُخطر على باله لهذا السبب.
 الإمام مسلماً لؤ: وقعت عنده روايات هؤلاء الحفاظ الموقونة لحا لحالت بينه وبين رواية عبد الجبار المعلة .
(1) هت (19.19.

أقول: هذا لما هو معروف من منهج مسلم في كتابه التمييز، فإنه يحكم بالوهم على الرواة إذا خالفوا بأخفى من هذه المخخالفة وإن كانوا أقوى من عبد الجبار .


 أكثر منهم فارجع إلى كتابه التمييز إن شئت.

## المتن

أما المتن فصحيح في غاية الصحةٌ من غير طريق عبد الجبار . وقد حكم اللارقطني له بالصحة حيث قال: : ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري وعديد الجم الجماعة الذين رووه عن الزهري مرفوعاً وهم:
[1] [1 [ ${ }^{\text {[ }}$ [
[r] [r] [ ${ }^{(r)}$ [
[ ${ }^{\text {( })}$


[7] [ [ [
كلهم عن الزهري .
(1) انظر لـ 7 فما بعدها في كتاب التميز تحت رقم rVEA بالدكتبة الظاهرية بدمئق. وفي المطبوع (ص) (1ro)





لم أجد روايتها ووجدت أو رواية عن عقيل في الطحاوب 1ミ9/1 أليهما عن الزهري عن أي عبيد عن علي مرفوعاً.

نفس المرجع الـسابق .

## وله شواهل



[r] ــ من حديث الزبير (r) .

وكلها تشترك في النهي عن أكل لحوم الأضناحي وآحتباسنها بعد ثلاث .

## الانخـلاصـة

في إسناد هذا الحدينث وهم من عبد الجبار بن الهلاء في رفعه عن بسقفان والديلي على
 علي رضي الشّ عنه.
فالدار تطني على صوابَ في اسندراكه وتعليله .




$$
\begin{align*}
& \text { حم }  \tag{Y}\\
& \text { حم } \tag{r}
\end{align*}
$$

#  <br> الحديث السابع والستون 

## باب النهي عن الانتباذ في الأوعية

[ [TV] ـ قال الدارتطني (1) رحمه الله :

 أبي عدي وغيره
الحديث في صحيح مسلم

 والنعير والمقير - والحتتمُ المزادة المجبوبة ـ ولكن اشرب في في سقائك وأوكها| .


- 1

 Y Y Y Y
التّتع لـ ^ و ا المصورة، ف با ، المخطوطة.

بعدها/ع. تقريب r/r/r. .




عون كما يأتي : قآل مجيباً على سؤال : هاختلف فيه - يعني هذا الُحديث - على
ابن سيرين" .

- 1

فزواه نوح بن قيس وعبد الحميد بن سليمان وبكار السيريني عن ابن عون عن ابن
سيرين عن أبي هريرة .
(ب) وأرسله معاذ بن مغاذ عن ابن عون عن عن ابن سيرين لم يذكر أبا هريرة.





 وبين أصحاب ابن عون .




 فأعلاهم صدوق وألآخرابن أحدهما ضعيف والآخر ذاهب الحديث :
(1)

عبد الحميد بن سليمان إلخزاعي الضرير أبو عمر المدني، نزيل بغلاد ضعيف من الثامنة/ ت قِ

$$
\begin{equation*}
\text { تقريب / } 1 \tag{r}
\end{equation*}
$$



بأس وتالل ابن عدي: وكل رواياته لا يتابع عليها ميزان rer/ .
 مات سنـة هو محمد بن إبراهيم بن 'أبي عدي ثقة تقدمت ترجمته في شواهد حديث أبي مونسى لِّسْ منا من حلت ...

أما المتن ففي غاية الصحة من غير طريق نوح بن قيس بل يكاد يبلغ درجة التواتر
 الثقات متصلًا مرفوعاً. فرواه عنه :
[1] ـ هسُام بن حسان"(1).
[ [ [ - يزيد بن إبراهيم التستري
[ [ ] ـ أيوب السختياني (r).
[1] [ - من طريق أبي سلمة(§)

وله شواهد كثيرة
:
[1] ـ ـ حديث علي رضي الهَ عنه (1) .


 أبو عوانة 10 • 10 /r

 . $10 \mathrm{vv} / \mathrm{r} p$
. YVV/\& ط
.rv\&/^u

" (1)
-



وغيرهم من الصححانة رضمي الله عنهم .
4.

تيّس

تقر بـ من درجة اللو اتر كما يثول ابن القيـم (1)
الحديث الثامن واللستون
باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير... إلخ


واللدباء والدمزفت .

أنه سأل الناس ماذا تال رستول الله
وأخرجههما جميعاً مينلم ولم يخخرج البخارين وأحلأ منهما.


زاد المعغاد ra/rar

$$
.1011 / 5
$$



$$
\begin{align*}
& \text { خ ألأشرية } \\
& \text { خ الأنشربة }
\end{align*}
$$

الحديث في صحيح مسلم (1) قال رحمه اللّ :




الظاهر أن الدارتطني يرى أن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من رسول الشّ مباشرة . وإنما سأل ابن عمر الناس ماذا قال رسول الشّ
 نبيذ الجر .
ودليله على ذلك أن جماعة من الأئمة الحفاظ قد رووا عن نافع عن ابن عمر نفسه



 فقد قبل زيادة من خالف عدداً كثيراً وقد عوّدنا أنه يحذف الألفاظ المعلّة وينص على حذفها .
ومع هذا نالصواب على الرابح من قواعد علماء الحديث أن أبا الز الزبير قد وهم
 أكثر وأحفظ منه. والشّ أعلم.

المتن
المتن صحيح في غاية الصحة من غير طريق أبي الزبير إذ يكاد يبلغ عن طريق عدد
 الصـحابة في شواهد حديث أبي هريرة قبل حديئنا هنا.

(Y) تقدمت ترجمته.

الخـلاصـة

الحديث من الْبي



] [

الحديث التاسع والستون
باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام
[79] ـ تال الدارقطني (T) رخمه الهّ :
بعد أن استدرك على إلبخاري حديث بعث البّ معاذ وأبي موسى إبلى اليمن من طريق
 عباد عن ابن عيينة عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جله ه

ولم يتابع ابن عبأ عليه، ولا يصح هذا عن عمرو بن دينار وتل روى عن ابن عيينة
 عيينة

الحديث في صخيح مبُلم (r) قان رحمه اله :
حدثنا محمدل بن عباد بحدثنا سفيان عن عمرو (ع) سمعه من سنعيل بن أبين بردة(0) عن


10AY/r
عمرو بن دينار المكي، أبؤ مبحد الأثرم، الجمحي، مولاهمه، 'ثقة ثبت من ألْابعة مانت سبُة
7Y/ ع/ ت تقريب Y/ 79.




 أسكر عن الصلاة نهو حرام" .


- ا- يجزم الدارنطني بأن هذا الحديث لا يصح عن عمرو بن دينار وأن محمد بن عباد
 روايته هذا الحديث عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار . Y - ونقل النووي(1) هذا الاستدراك عن الدارتطني ولم يرد عليه بشيء والظاهر أنه وقد تكلم الدارقطنب على هذا الإسناد في كتابه العلل (' فذكر أوجهاً من الاختلاف في رواية الحديث نم قال : اواختلف عن ابن عيني عباد المكي عنه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أبي بردة عن عن أبيه عن أبي موسى، وخالفه سهل بن صقير فرواه عن ابن عينينة عن مسعر عن سعيد بن بن أبي بردة وكلاهما غير محفوظ. . . ". .
أي أن هذا الحديث غير محفوظ بري بحال من الأحوال عن سعيد بن أبي بردة با لا من
 محمد بن عباد ليس بالحافظ. وقد بحثت له عـي عن متابعة فلم أجد شيئان عن ابن

 أبي موسى مرفوعاً إلا أنه ليس فيه (ابشراً ويسرأ . . ." بل فيه ألسؤلال عن الشراب وجواب النبي

$$
\begin{align*}
& \text {. IV./Ar } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. 1017/r } \tag{Y}
\end{align*}
$$

ورواه البخاري(1) من هذا الطريت وفيه: "'يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاؤعا
ولا تختلفا" :

ورواه البخاري أيضاً من طريت مسلم بن إبراهيم عن شُعبة به بشُطريه وهو مْما انتقده الدارتطني علىى البخاري وأجاب عنه الحافظ ابن حخجر (r)



r


## وله شواهد

 اليمن قال : تساندا وتطاوعا ويسِرا ولا تنفرا (0)



- ${ }^{(7)}$

 نعم. قال ربول الهُ


## الخـلاصـة

[1] [ الحديت من طرين ابن عباد يدو أن الأمر كما تال الدارتطني فإنه تفرد به عن ابن عيينة وهو غير حافظ ولم يوجد له أي متابعة، وقد أكد موقفه هذا في كتابه العلل ولم ينازعه النووي في هذا الاستدراكا

عن أبي بردة عن أبي موسى وله شواهد تزيلده توّة وصحّة وقد مرّ ذكرها وتخر يجها الـيا

## الجحديث السبعون

باب لا يـيب الطعام

وأخرج مسلم حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن

وقد خالف أبا معاوية جماعة منهم: سعيد والئوري وزائلدة وزهير وجرير وعقبة بن خالد. رووه عن الأعمس عن أبي حازم عن أبي هريرة، ويقال: إن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيىى والله أعلم .
وقد أخرج مسلم الوجهين جميعاً. أما البخاري فأخرجه عن شعبة والثوري ولم
يخر جه عن أبي معاوية .

الحديث في صحيح مسلم (Y) قال رحمه الشّ :
 كريب) قالوا: أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي يكي بيحى مولى آل جعدة (r) عن أبي



 الجرح والتعديل EOV/9 .

1-



جازم ومرة عن أبني يحيىى .



 اللارتطني هذا الإسناد الثاني وقال: هو معلل قال القاضي :لاضي : وهذا الإبسناد من

 طريقه. بل خرجه من طريق آخر . وعلى كل حال فالمتن صحيح لا مططن فيّه، وانها أعلمب".
₹ فيما انتقد على مسُلم . وأباب عياض بأنه من الأحاديث المعللة التي وعد مسـلم


 محضة حفظها أبو معاوية دون بقية أصحاب الأعمس وهو من أحقظهم فيقبل، والشه أعلمّ".

$$
\begin{align*}
& \text { فتح } 0 \text {. } 0 \text { 18/9 } \tag{r}
\end{align*}
$$

وما قاله الحافظ وجيه ومحتمل، والى هنا الاحتمال أشار الدارتطني بقوله: "ويقال : إن الأعمش كان يروي مرة عن أبي حازم ومرة عن أبي يحيسى، وعليه فلا مؤاخذة على مسلم" .
المتن
المتن صحيح وقد رواه جماعة من الأئمة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة
رضي الله عنه مرفوعاً، منهم:
[1] ـ شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما عأب


[r] [r] [ ${ }^{\text {[ }}$ [ جرير عن الأعمش


[7] ـ ـ من طريق وكيع عن الأعمش به الا

الانحـلاصـة
أُعلَ الدار تطني هذا الحديث بمخالفة أبي معارية لأصحاب الأعمشى إذ أنهم جميعاً ير وونه

 يخرج حديث أبي معاوية إلا لبيان هذه العلةّم)

$$
\begin{aligned}
& \text { خ مناقب رتم ROTY، }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } 177 \% / r_{\rho}(0) \\
& \text {. }\left\{\lambda 1 / T^{4} \sim\right. \text { (T) } \\
& \text { (أبو عوانة (V) }
\end{aligned}
$$

( ( ) وقد عرفت عدم صحة مثل هذا الاعتذاء وأل منهج مسلم التزام الصحة فيما يرويه في صحيحه =

ويذهب ابن خجر إلئ أنه لا علة في الحديث لرواية البي معاوية الو جهين جميعأو وإنما تُبت

 أما المتن فصحِح جديًّا إذ تد روي من طرن كيّرة عن الآعمش بإسناده مزفوعاً．
＝

## 

## الحديث الحادي واللسبعون

## باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة... إلخ



 يرنعه عن الشعبي غير تـادة . وقتادة مدلس لعله بلغن عنه.



[ [ ] ] - وإير اهيم بن عبد الأعلى عن سويد.

الحديث في صحيح مسلم" (r) قال رحمه الشا : اله
 وإسحاق بن إيراهيم ومحمد بن المينى وابن بشار (قال إسحاق أنخبرنا وقال الآخرون


ذكر الدارقظني هذا الاستدراك في هوضع آخر من التّبع وقال: آأبو حصين عن إبراهيم عن سويل وكذا نقله هحمد فزاد عبد الباقي في تعليقه على مسلم الحديث عن إيرامهيم 17 ₹/r










1 - 1 بأن قتادة قد تفر د برفعه من بين أصحاب الشُعبي وهو مدلس فلعله 'بلغغه عن' اللُّعبي فذلسـه .
(ب) (ب) ومخالفة أصخحاب الشُعبي له حيث رووه عن اللشعبي موڤوفآ على عمر .
(جـ) (جحالفة أصحاب سبويد له، وهم خيثّمة وإبراهيم بن عبد الأعلى وإبر اهيم ألنخعي
كلهم يرويه عنه مو!قو فاً على عمر •

- Y
 فُزواه قتادة عن الُّلُعبي عن سويل عن عمر عن النبي اللسستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن وتادة كذلك .


$$
.50 \mathrm{~V} / \mathrm{Y}
$$

(Y)

$$
\text { في حياته ومات سنة • } \lambda \text { وله • }
$$



$$
. \mid \wedge 1 / r
$$

عبد الوهاب بن عطلاء الخحفاف تقدمت ترجمته في الككلام على الحديث الثامن عشر حذيث ابن مسعود ليلة الجن .



وروي عن سعيد بن مسروق عن الشتبي عن سويد بن غغلة عن عمر عن
النبي
ورواه مسعر عن وبرة بن عبد الرحمن عن الشبعبي عن سويد عن عمر موقوفاً

 السفر . 7 - وداود بن أبي هند. V - وسيار أبو الحكم . 1 - و وييان بن بشُ ، فزووه عن الثنعبي عن سويد بن غفلة عن عمر قوله.


 حديث قتادة عن النُعبي عن سويد بن غفلة المرفوع عن عمر في الصحيح، والشا أعلم".
وحاصل, كلام اللارقطني في التتع والعلل أن الاختلاف في رفع هذا الحديث
ووقفه في موضعين :

1 - على سويد بن غفلة. r - على المنعبي



 أقول سبق غير مرة أن حذاق المحدثين لا يلتمون هذا بل بي يلوروون مع القرائن والترجيح يكون على أساسها.
ثم إني وجدت بعضاً من روايات هذا الحديث مرفوعة وموقوفة فمن الملائم عرضها لعلنا ننفذ منها إلى رأي سليم. أولًا: فمن الروايات الموقونة التي أشار إليها الدارتطنب .
 الجماءة إلا الترمذي عن أبي عثمان الههي نصب الراية \&/rro.



 . وهذه الروواية قلد ذك اللدارقّظني فيَ العللز أنها مرونوعة :
(A) إلا هو ضـع أربع أضـابع (a) عن سويل بن غفلةٌ عن غُمر ؛ أنه (1.)

 .





تقريب Y/ YOM.
 مات سنة







 تقريب
ن ن ا

 (1•) (1 ) $\therefore$ MAY/I سنه ع.

قال : ح قال: وأخبرنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد بن غفلة عن عمر عن النبي


 وهاتان الروايتان المرفوعتان قد ذكر اللار قطني أنهما موقوفتانـ . وهنا وهنا ملاحظتانان على اللارتطني لا بد من إبدائهما وهما:




 العلل أن أبا حصين روى الحديث عن إير إيراهيم بن عبد الأعلى عن سويد مرفوعاً الميا
 موقونة وثانيتهما عن إيراهيم بن عبد الأعلى مرفوعة؟ أما أنا فلم أجد إلا الرواية الموقوفة عن إبراهيم - غير منسوب - في سنن النسائي وقد آن لنا أن نبدي ما نرى أنه الصواب استخابِلاصاً من كلام الدارتطني في العلـل والتتع ومما وجد من الروايات المرفوعة والمو قوفةة . لقد ذكر اللارتطني في التتع أن قتادة تفرد برفع هذا الحليث وأريث وأن جماعة من
 موقوفاً. ورواه نُعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد مو قوفا أيضاًا و وذكر في العلل أن تسعة من أصحاب الشنعبي قد خالفوا تتادة فرووا الحديث عن الشعبي

أبو سعيد الهروي اسمه يحيى بن أي نصر بن الحسن بن منصور سمع حيان بن موسي وسويد بن
 سنة أبو عوانة

تحت رتم YYY.

موقوفأ. هن هؤلاء التسعة داود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة، كما ذا ذكر أن
 أيضاً أن أبا حصين روى الحديث عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويل مرفوعاً . وبما قاله في العلل يكون قد أخرج قتادة عن دعوى التفرد . وقد علمت أنْ داود


هنا يصبح رواة الرفع عن الشععبي أربعة : 1 ـ قتادة . Y ـ سغيد بن مسروق. هند. وتؤيد روايتهم رواية إبراهيم بن عبد الأعلى إن صححت . روأه الو ثفـ عن الشعبي سبعة وهم:

 V
وقد علمت أنه لم يوجد من هذه الروايات الموقوفة إلا ثلاث رواياتِ:
رواية حصين بن عبل الرحمّن .
(ب) (ج) ورواية وبرة بن عبد الرحمّن
(جـ) ( رواية إبراهيم - غير :منسوبٌ .
 المبرفوعة والموقوفة غير أنه مع الأسف لم يو جلذ إلا بعضها ولا ومع هـا ولذا فإنه يمكن
 الوجهين: تارة موڤقوفاً وأخرى مرفوعاً، وأن الشُعبي كان يرويه: كذلك على على الوجهين مما سبب: هذا الانقسام، وعلى كل حال ولا فالرفع زيادة من ثقات ونا فيجب
 ثابت الرفع من طريق أبي غتمان النهدي عن عمر كما سيأتي .

المتن
[1] ـ المتن صحيح من هذا اللطريق المنتقد ويزيله صتحة وقوة المتابعات التي مرّ
ذكرها وهي:
(أ) رواية داود بن أبي هند عن الشُعبي عن سويد عن عمر هرفوعاً.
(جـ) وروواية سعيد بن مسرواء بن أبي زائدة عن الشنعبي بهبي به.


 وضمهما"

## الخـلاصـة


 رواية أصحاب الثنبي الموتونة.



تتادة م ينغر د بر نع الحديث وآن له من تابعه في الرنع .




 الآمهات. وتد تقدّمت الإنشارة إلى مصطارها

## الحديث الثاني والمبعون <br> باب في خاتم الورق فصه حبشي


(ITEr/r
 ثم الوابعة .


وأخرج مسلم عن أبي خيثمة عن إسماعيل (يعني ابن أبي أويس) عن سنليُمان غن

 عن يونس حدث به الليث وابن وهب وعثمان ونان بن عمر .






والنسائي (1)
الحديث في صحيح'مسلم(T) قال رحمه الهّ :



 بلال(1) عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيـي .
نوري•گ/VY، ،V)/

170N/Y . YEY/7




طلحة بن يحيىى بن النعمان بن أبي عيان الزرقي، الأنصاري، المدني'نزيل بغلاداء، صدوق يهم:من
السابعة/ خ م د س ت تقرِينب / / • بـ .

إسماعيل بن أبي أويسن ألأصبحي أبو عبد اللَّ المدني صـدوت أخطأ في أجاذيث من خجفظه من

 تقريب / MY.


أصحاب يونس الحفاظ

$$
\begin{aligned}
& \text { ض - r } \\
& \text { r أ أن جميع أصحاب الزهري لم يذكروا هذه الجملة }
\end{aligned}
$$

أما الأمر الأول فقد وجد لسليمان وطلحة متابع وهو يحبيى بن نصر بن حاجب
 جهميًّا) . وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال أبو حاتم: يلينه عندي قدم رجالد1)

أما الأمر الثاني: وهو ضعف إسماعيل بن أبي أويس فقد تقدم تول الحافظ فيه في التقريب: أنه صدوق أخطأ في أحاديث. وقال الحانظ في مقدمة الفتح (r) واحتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج ألماري حديثه ولا أخرج له له البخاري مما

 يوجب طرح روايته. واختلف قول ابن معين فقال مرة: لا بأس به، وقال ونال مرة: ضعيف، وقال مرة: كان يسرق الحديث هو وأبوه. وقال أبو حاتم: محاله الصدق وكان مغفلاَ. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وقالل اللدارتطني: لا أختاره في الصحيح.
ثم قال الحانظ: وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج
 ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو مو من صحيح حـي لأنه كتب من أصوله. وعلى هذا لا يحتج بسيء من حديثه غير ما في في الصحيح
من أجل ما قدح فُيه الْنسائي وغيره إلا أن يششار كه فيه غيره فيعتبر به" .


 الضصف في إسماغيل . .وبناء" على ما استّخلصه الحافظ فإن روا روايات إسماعيل: في غير البخاري لا يُحتج بها سواء رواها مسلم ألما أو غيره ومنها روأيته لهذا الحـا الذّي نناقشه فإنها غير صالحة للاحتجاج بها.

 وهم الليث وابن وهب وغثمان بن بـر عمر .

 الشّ



 بإسناديهما إليه عن يونسن به، وليس فيها كلها جملة في يمينه. حكم هذه الزيـادة
وإذا تبيّن لنا أن أُمخاب يونس الحفاظ لم يرووا عنه هذه الجملة وأنها إنما جاءّ
 ويحيـى بن نصرُ فإنه لا مناص من القول بأنها زيادة شاذة لمخالثِّة المقبول في



الجملة لمن هم أحظظ منهم وأعلى درجة بمراحل . ويتأكد هذا الحكم بالأمر الثالث وهو أن أصحاب الزهمري كلهم الذين شاركوا يونس في رواية هذا اللحديت لم يذكروا هذه الزيادة وهم:

$$
1 \text { - إبراهيم بن سعد(1). r ـ وزياد بن سعل(r). .r ـ وشعيب بن حمزة(r). }
$$


 يذكروا هذه الزيادة وهم: 1 ـ حميد الطويل (8). を ـ و وقتادة)
بل روى مسلم عن أبي بكر بن خلاد الباهلي حدئنا عبد الرحمن بن بن مهدي حدئنا
 الخنصر من يده اليسرى .
الوهم على قتادة في هذه الزيادة:
هنا وقد رويت هذه الزيادة عن تتادة عن أنس (1) ولكنها لا تثبت إذ في إمنادها عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة، وعباد وإن كان ان ثئة إلا أنه مضطرب

 مضطرب الحديث عنه كما فال الإمام أحمد فهذه الرواية غير ثابتة عن قتادة لأن

$$
\begin{aligned}
& \text {.170N/r م،r.7/r حم (r) } \\
& \text {.r•T/r }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { حم }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& .170 \mathrm{~V} / \mathrm{r} \rho(\mathrm{~V}) \\
& \text {.iv•/A } \\
& \text { ت ت }
\end{aligned}
$$

 ألحديث عنه فلـُ يذكروا هذه الزيادة عنه . فرواه الإمام مسلم نفسنه من ططريق: شعبة



شماله (1)
هذا وقد دافع النووي (Y) عن روايتي إسماعيل وطلحة وقالْ: إنهما حليثان
 النووي غير صخيح ولعل وجهة نظر الإمام مسلم توافق وجهة تظر اللنووي والله أعلم.
تم هنالك رواية عن سليمان بن بلال يغلب على الظن أنها هـي التي أولقعت إسماعيل ابن أبي أويس في الوهم في ذكر هنه الز يادة .
 نسليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد اللّه بن حنين عن أبيه
 الر حنّن أن النبي
فلعلّ إسماعيل سمع سليمان بن بلال يحدث بهذا الحديث من هذا الطريق وسمعه يحلث بححديث يونس عن الزهزي عن أنس فأدخل جملة "(في يمينه) من حـديث أبي سلمة في بحيث أنس وهماً منه.

المتن
المتن صححيح في غاية الصحة من غير الإسنادين المنتقدين إلا زيادة (في يُمْينه) فإنها لم يذكرها من أصححاب يونس إلا طلحة بن يحيى وإسماعيل بن أبي أويسن عن بسليمان بن

 عن أنس ولا عن غِيره لا التختم في اليمين 'ولا في اليسار . قال ابن أبي حاتم : سألت :أبا

$$
\begin{align*}
& \text { فتح ، rrv/ وعزاه لأبي الكُيخ والبيهتي في الْشُعب. }  \tag{1}\\
& \text {.v) / } / \varepsilon  \tag{Y}\\
& \text {. \&•^، } \varepsilon \cdot v / r \tag{r}
\end{align*}
$$

زرعة عن حديث الني ولم يصح هذا ولا هذا"1"

## ترجيح ابن حجر التختم في اليمين

وقد تصدى الحانظ أبن حجر للبحث في هذه الزيادة بحثئً مسهباً ذكر فيه ما

 في يساره، فذكر الحافظ أن التختم في اليمين رواه.




رواد كلامما عن نافع عن ابن عمر بها



 حديث علي(1". [٪]- من حديث جابر(1)". [0]-من حديث أنس وهو الحديث
\& (1)
(YYV،rrı/A•
. ه^V7 7 (
(§) ( ) ( )
$.1700 / \mathrm{r} \rho$ . $\varepsilon \cdot 1 / r \nu$
. $\varepsilon \cdot A / Y$ 」
-
ت
(1) (

(IT) عزاه الحانظ إلى الشـمائل للترمذي وقال في إسناده لين ولم أجلده في مشتصر الشُمائل . تُم وجلته في الأصل (ص 101) ط دار الكتاب العوبي.
 مصادرها وأثشرت إلى ما وجذته منها ثم قال: وورد التختم في اليسار .

$$
\begin{aligned}
& \text { (ب) ومن جايث أن أن (r) } \\
& \text { (ج-) ومن حديث أبئ سعيد (8) }
\end{aligned}
$$

 يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به في حديث ابن عمر والني لنسه في يساره هو خاتم الفضة

 تختم في يساره وكأن ذلك آلخر الأمرين .
وهذا الاتجاه من هؤلاء العلماء إلى الجمع مبني على تصخيح أحاديث التُختّم في اليسار وفي اليمين في الجملة وهو اتجاه سديد منهم. فإن رواية ابن عمر في التختّم في


 يده اليسرى .
وقد تقدم تصحيح الحانظ لحديث ابن عمر في التختم في اليمين .

## الخـلاصـة

[1][ _ المتن في غابة الصحة عن عدد من الصحابة.


دبق عزوه إلى هصادره م؟، جه وأبي عوانة.

نسبه الحانظ إلى أبي الشنُخ تحح .rrv/A.

المذكورين انفر دا بها عن أصحاب يونس الححفاظ ويدعوى أثه لم يذكر ها أحد من أصحانب
الز هري .

أحد من المشاب الزه هري .
[ [] - و قد رويت هذه الزيادة من طريق قتادة ولكنها أيضأ شاذة لمخالفتها لرواية أصحابِ
تتادة الكحفاظ إذ لم يذكروها، ولانٍ في إسنادها عباد بن العوام عن سعيد بن أي عروبة وعباد مضطرب في حديث سعيد وسعيد أيضا الختلط ولم يتبين هل روى عباد عنه تبل الالختلاط أو . بعده .

 ذكر ها والإشازة إلى مصادر ها مع متابعاتها وشمو اهذها.
 وردت من طرق، والصهواب أْيضأ ما تدمناه انها شُلذة للكالام فيَ دواتها اللذين خالفو امن أهم أحفظ

منهم وأوثّ وأكثّ •
الحديث الثالث والسبعون

والنامصـة والمتخمصة والمتهلحات، والمغيرات خلق الش
[ [
وأخرج مسلم عن شيبان بن فروخ عن جرير بن حازم عن الأعمش عن إبر اهيم عن علقمة عن عبل الله: لعن الله الواشمات ولم يسنده عن الأعمش غير جرير وخالف أبو
 وهو صححت من حليث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبل الله . فأما الأعمشُ فالصححيح عنه مرسل .
الحديث في صسحيح مسلم (Y) قال رحمه الله :
 . $20 \varepsilon / 1$ (17V9/r


وتوله بنحو خديثهم يعني حديث أصحاب منصور وهم سفيان ومفضل بن مهالهل
 والمتفلجات للحسسن المغيزات خلق الها لا وفيه تصة محاورة دأرت بين عبد اللَّه بن مسُعود ويين امرأة تتعلق بموضوع الحديثـ.

 يذكروا علقَمة بين إبراهيم النخعي وعبد اللّه بن مسبود .
(ب) ومعنى هنا أن جريراً وهم فوصل هذا الإسناد المنقطع بذكرْ علقمة فيه

( د (د ومع هذا فإنه يرى أن الحديث صحيح متصل من طريق منصور وذذر غثلقهة
في إسناده لا اعبَاض علنه.







$$
\begin{align*}
& \text { إمامان وقل تقدمت تراججمهما . } \\
& \text { نفس المرجع الـيابت . }
\end{align*}
$$

جعفر بن محمد بن الفضيل الراسبي عن الفريابي, عن الثوري عن الأعمش.

 عن أم يعقوب الأمسلية عن عبد اللَّه والصححِ ما قاله منصور .

تم روى اللارتطني الحديث بأسانيده إلى منصور تم عبد الرحمّن بن عابس ثم قالل: حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب(1) قال : ثنا جعفر بن محمد بن الفضيل(r) قال ثنا محمدل بن يوسف الفريابي(r) قال : ثنا سفيـان عـن الأعمـشُ عـن إيـراهيــم عـن علقمـة عـن عبـد اللَّه فــال : لعـن الله الواشمات. . الحديث. ثم قال الدارتطني : حديث الأعمش لم نسمعه إلا من أبي طالب الكاتب.

Y Y وذكر كل من القاضي عياض والنووي هذا الاستدرالك من التّبع ولم يتعقباه بشيء . والظاهر أنهما يتابعانه في رأيه.

هذا ولقد وجلت بعض الروايات المخالفة لرواية جرير التي أشار إليها اللارتطني فمن المناسب أن نذكر هذا البعض :

- 1 إيراهيم قال: قال عبد اللَّلّ والمتفلجاتِ، وساق الحّ الحديث وهو يشير إلى الحديث بكامله وتّد ساقه قبل هذا .

علي بن محمد بن أحمد بن الجهم أبو طالب الكاتب سمع أبا موسى محمد بن المـتينى والحسن بن ون
 عمي في آخر عمره توفي سنة


 العاثش

$$
\begin{equation*}
. \mid Y 7 / A \tag{६}
\end{equation*}
$$

أحمد بن حرب بن محمل بن علي بن حبان الطائي الموصلي صدوق من العانرة مات سنة
rד/س . تقريب / /ri.

- Y Y
 المستوشمات والمتنمصات، الحدينث، والظاهر أن ما ذهب إليه الدارقنطنيّهو الصواب. وقد تابعه على رأيه القاضي عياض والنووي فيما يبلو فإنها ولما لم شيردا


1- أن جريرآله أوهامُمع جلالته.
 بالذات حتى قال بعض البغداديِن : إنه أخططأ غليه في مائة وخمسين حدينِّاً.
 بهذا الحديث من هذين الطريقين عن الأعمش .


## المتن

أما المتن فصححيح في غاية الصححة من طريق منصور فقد صرح الدارقطني بأنه صحيح متصل عن منصور:والأْمر كما قال فإنّه قلد رواه عن منصور متصلاْ مرنوعاً

## جماعة منهم

- [1] [ [
[r] [ [
[ [ [ ] [

/170/^17 وبقية رجال الإنسادين تقدمت تراجمهم.

$$
\begin{equation*}
\text { .YıE/A ن ، } 17 \% 9 / r \tag{r}
\end{equation*}
$$

م

وله متابعات
. [1) [ [ ] - من طريق مسروق عن ابن مسعود

[ [ [ [ ] ـ عن هن هـيل

أن له شواهد تزيده صحة وقوة منها:

$$
\begin{aligned}
& \text { [ ] [ ] ـ حديث أبي هريرة }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - (V) }{ }^{\text {n }}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [0] [0] [ }
\end{aligned}
$$

 لما فيه من علة(1") وذلك أنه أورده بعد أن رواه من حديث أسماء وعائشة وابن عمر ثـم هن

$$
\begin{align*}
& \text {. \&10/ }  \tag{1}\\
& \text {.1Y^/^ن } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {.17E/人 ن }
\end{align*}
$$

2
خ خيوع رفم






 لمخالفة جرير للحفاظ من أصحاب الأعسش متابعة الفريابي كه نقد عرفت ما فيها .

حديث ابن مستود من طريق جرير بن عبد الحميد وسفيان ومغضل بن مهالهل كلهم من
 مسلم يعتقد سلامته من العلة فلا شك أن الصواب مع الدارتطني

## الخـلاصة




 درجات الصحة، وتذ صرح اللدار تطني بصحته من طرين منصور .

## الحجديث الرابع واللسبعون

باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع بما لم يُعطَ

وأخرج مسلم عن ابن نمير عن وكيع وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة إسالمتُشبع بما لم يعط"
وهذا لا يصح الحتاج إلى النظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة والصّواب عن

$$
\begin{aligned}
& \text { عبدة ووكيع وغير مما عن مُشام عن فاطمة عن أسماء . } \\
& \text { الحذيث في صحيت مسلم (Y) قال رحمه الهّ : }
\end{aligned}
$$

حدثنا مخمد بن عبيّد اللّه بن نمير حدئنا وكيع وعبدة عن هشام بن عروة عن أبية عن




يذهب الدارتطيّ إلى أن هنا الحديث لا يصح من طريق هشام بن عزوْة إلا عن

$$
\begin{align*}
& \text { التتع لـ . }  \tag{1}\\
& 1711 / \%
\end{align*}
$$

أسماء بنت أبي بكر لا عن عائشة ويستدل لذلك بأن وكيعاً وعبدة أنفسهما وغيرهما لا يروونه عن هشام إلا من حديث أسماء ويدلو أن الدارتطني يرى أن
 أخدهما قال عن عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أنة، والصواب في في نظر الدارتطني عن وكيع وعبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء .

## رأي الدار تطني في العلل

وسئل الدارتطني عن هذا الحديث فأجاب في كتابه العلل بما يؤكد رأيه في التتع

 وغيرهما يرويه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهو الصخيح (1)

## رأي النسائي

وأخرج النسائي الحديث من طريق معمر عن هشُام عن أبيه عن عائشة وقال: إنه خطأ والصواب من حديث أسماء.

## رأي المزي

(r عبدة عن هشام وقال: "إن المشهور أنه من حليث أسماء وحديث عائشَة غريب"، .

## مو قف النووي

§ - أما النووي فإنّه اقتصر على الإشارة إلى استدراكاك الدارتطني في العلل ولم يتعقبه بسشيء
 الإسناد (يريد إسناد هشام عن ناطمة عن أسماء) وانفرد معمر والمبارك بن فضالة
العلر /ـلـ 1\&q وr.


فتحه/A/4، r19.

بروايته عن هشام بن 'عروة فقالا: عن أبيه عن عائشة وقال الحافظ بعد أن ذكر

 هشُام وكذا هو فيّ مسند ابن أبي شيبية. وأخرجه أبو عوانة أيضاً من طرين أبي أبي

 عن هشام عن فاطهة فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن مُشَام عن فاطمةَ
 مثل ما وقع عند مسلم فليضم إلى معمر ومباركك بن فضالة ويستّدرك بكه على الدارتطني
ومقصود الحافظ بُقوله: يستدرك به على الدارتطني أن وكيعاً لم ينفرد برُوْاية هذا




وقال عبد الغنى بن سعيد: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشّة رضي الشّ عنها إلا من رواية مسلم عن ابن نمير ومن رواية معمر بن راثند.

## الرائي الصواب

 من حديث أسماء، وليس بمحفوظ من حديث عائثة. وإنهم لعلى الصوآب فِيما يبدو لي والظاهر أن من رواه عن هشام عن أيهـه عن عائشة سلك بـ به الجادة، لأن المألوف



 ونجلهم ثقات حفالظ متقنون. والكثية والحفظ من أهم المرجحات وتجندر بنا

الإشارة إلى هؤلاء الرواة ومصادر رواياتهم كي تحصل لنا الطمأنينة إلى صواب حكم هؤلاء العلماء وعددهم عششرة وهم :

₹ - حماد بن زيد (£)

- يحيى بن سعيد القطان (0)
T - علي بن مسهر (7) .
محمد بن عبد الرحمن الطفاوي(v) - V
ـ - أبو ضمرة(^)

9 - 9 - مرجى بن رجاء (9) كلهم عن هشام عن فاطمة عن أسماء مرفوعاً والمتشُبع بما لم يعط")
-1- شريك(1.).

ومجموع من روى الحديث عن هشام عن أبيه عن عائشّة ثلاثة وهم :
1-11(1) وكيع بن الجراح
 ق .17A1/rp (r) . $17 \mathrm{~T} 1 / \mathrm{r}_{\mathrm{p}}$

(1) (1) (V)

عزاه الحافظ 19/9 ابا المستخرج لأبي نعيم.

(11)

وقد علمت أن اللذارتطني ينفي بوراية وكيع وعبدة لهذا الحليث عن هشام عْ أبيه
 صواب ما ذهب :إليه اللدارقطني ومن واففه من العلماء في أن هنا الجديث لا يحفظ إلا من حليّث أسمماء لا من حديث عائشة .
ومع أن الصواب ما ذكرناه فإن في عمل مسلم هنا ها ما يرد قول من بدعي أْنَ مسنلماً




## الخـلاصبـة




 أنسماء.

> ركذلك روابته له عن غبدة وهو لا يعر ف عنه. هذا فيما يتعلت بالإسناد من هذا الو جهه.

 والمسـنيد والسنن:


rar/o
تت ب

## 

الحديث الخامس والسبعون

## باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء


 عثمان بن أبي العاص اششكوت إلى النبي


الحجيث في صحيح مسلم (1) تال رحمه الهّ :

 رسول اله تألم من جسلك وتل: باسم الشا ثلالاً وتل سبع مرات أعوذ بالشّ وقلدته من شر ما أجد


- 1
 عن يونس عن الزهري عن نانفع بن جير عن عثمان بن أبي العاص متصط؛
. IVYA/乏

نانع بن جيير بن مطعم النونلي، أبو محمد أو أبو عبد اللَّه، المدني ثقة، ناضل من الثالثة، مات سنة
/44/ ع. تقريب 40/Y .
 الطاثفـ، وماتت في خلانة معاوية بالبصرة/م ع . تقريب r/ • ا وبقية رجال الإسناد ثقات إلا حرملة فإنه صدون وتقدمت تراجمهم.


مر فوعاً. وعثمان بن الحكم يرويه عن يونس بهذا الإسناد مرساًّ يعني أن الزه هزي
 أن النبي
ولم يبد الدارقطني رأيه، 'فإن كان يريد أن ئلا يلا الإسناد المتصل وهو إسناد بابن

 والقوري لا يعارض بالضعيف وعليه فابنتدر الك الادارتطني هنا في غير مير مخله ؤلو كان يريد حتى مجرد حكاية الاختلاف.

## المتن

المتنُ صسيح من هذا الطريق اللذي استدركه اللذارتطني فليس لانستدراكه وجه سلمي، وله متابعة قوية يزداد بها صحة هي المي

أن نافع بن جبير أخنجره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول النّ

 بها أهلي وغيرهمب|)

## وله شاهدان

[1] - عن كعب بن مالك أن رسول اللّ




 ط
[٪] - من حديث أنس وفي إسناده محمد بن سالم رواه الترمذي وقال عقبه هذا حديث غريب من هذا الوجه ومحمد بن سالم هذا شيخ بصري (1) "

## الخـلاصـة

[ [1] [ الحديت صحيح لذاته من هذا الططريت الذي المستدر كه اللدار تطني .
[Y] [ [ وله متابعة صحيحة وهي روابة مالك ورواهلا الأئمة عنه وصححو ها ومنهم أبو حاتم
وله شُاهدان متكلم نههـا
 المتصل بالمر سل الضععف الذي عارض به رواية مسلم المذكورة.

## الحكيث الهادلس والهـبـعون

باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

وأخرج مسلم حديث الطاعون من حديث معمر ويونس ومالكِ عن الزهري . وقد وـد
 عبد اللّه بن الحارث خلاف قول مالك. والبخاري أخرجه من حديث مالك وحده . والحديث صحيح على اختلافهم في إسناده . 1 ـ الحديث في صحيح مسلم


 أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وفع بالشام : قال ابن

$$
\begin{align*}
& \text { ت Y } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { بحران في خلانة هئام/ع. تقريب ا/ / } 1 \text { ٪ . } \tag{६}
\end{align*}
$$

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني، ثئة، من الرابعة، توفي

عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين ندعوتهم فاستشارْمم وأخبر هم أن اللوباء قد

 ارتفعوا عني ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسسلكوا مبيل المهناجرين







 فلا تقدموا عله وإذا وتع بأرض 'وأنم بها فلا تخرجوا فراراً منه قال : نحمد الشاعمر بن الخطاب ثم انصرن" .



 هذا المتزل إن شاء الشّه(1).

 عبد اللّه بن عبد الله.


1- ــ مالك وحده فال عن الزهري عن عبد اللَّه بن عبد اللَّ بن الحارث.
 هذا الاختلاف. ثم حكم للحديث بالصحة ولم يبين على أي أساس قامت صحة الحلديث


 الثلاث التي أوردناها من الصحيح. فلم بكن الأمر إذن كما صوره الدار قطني في هذا الاستدراك .

## رأي الحافظ ابن حجر

- r

 وقال: تول مالك ومن تابعه أصح". وهذا يؤكد ما في صحيح مسلم من اتفاق مالك ومعمر
وقال الحافظ أيضاً: وقال الدار قطني: تابع يونس صالح بن نصرِ عن مالكُ وقد
 والصواب الأول (يعني عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحارث) وأظن ابن وهب حمل رواية مالك على رواية يونس)|(T)


## موقف النووي

- و وتال: معمر ويونس عن عبد اللّه بن الحارث قال: والحديث صحيح على


.Yリ/丘

الختلافهم．قاله ：وُقد أخرجه مسلم من طريق يونس عن عبد اللَّلَ بن الحارُت وألما البخاري فلم يخرجه إلا من طرين مالك
 من خطأ ومخالفة لما هو الواقع في صحيح مسلم اللذي عكسهه اللارارتطني＇في



 ويؤيده ما فاله ابن خزيمة والحانظ ابن حجر من اتفاق مالك وميل ومعمر وممخالفة يونس لهما ـ هذا فيما يتعلق بصورة الانيا الختلاف． أما لماذا روى مبنلم هذا الحخيث المختلف في إسناده؟ والجوابٌ ：أنّ مسلماً
 الوجهين وإن كان الصواب رجحان رواية مالك ومعمر＇على رواية يونس＇．

## المتن








> [1] - من حديث سعد بن أبي وقَاص(r).
[ [ ] - من حديث خزبِّمة بن ثابت (i) .

．12v／11
 ．1ヵт／／（r）
．14ヶ／

كلهم يقول "إذا سمعتم به (أي الوباء) بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فرارأ منهال| أو نحوه.

الـخلاصـة

 [ [ - ـ والدليل على وهمه رواية مالك ومعمر, وغير هما عن عبد اللّة بن عبد اللَّه بن
. الهار
 الواقع . وعلى النوري مؤاخذة أيضاً في نقله اللحرفي عن اللدارتطني دون أن ينبه على ما في استدر اكه من خطا.

الحديث السابع والسبعون
بـاب الستحبـاب قتل الوزغ



وعققيل رووه عن الزهري عن سعد مرسلأ . الحديث في صحيح مسلم
حدثنا إستحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن



يذكر اللدارتطني أن أصحاب الزهري اختلفوا عليه في وصل هنا الحديث

التتبع لـ 11. و .


الزهري مرسلا (أي منتطهعاً) لا يذكرون عامر بن سعلذ في الإنسناد بين إلزهربي
 إلا رواية واحدة وهي رواية يونس .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الها في النكت الظراف:

 الزهري. فلعلها المي رواية يونس التي عدها اللارتطني من الروايات المخالفـلفة لرواية معمر أما رواية مالكك وعقيل فإن كانتا كما ذكر البارتطني وصح إنُّاداهمها فلا مناص لنا من القوبِ بترجيح انتقطع الإسناد على وصله لأنّ رواةٍ لالانتطاع
 بإسناد الحديث من طريق الزهري .

أما المتن فصحيح منْ غير همذا الطريت إذ قد جاء من حديث أم شريك وعائّشَة .

 أمرها بقتل الأوزاغ"

 عبد الحميد بن جير بن' 'شيةب بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المكي، 'ثقة من الخامسس
! ع. تقريب IV/I § .

إم شُريك العامرية، ويشال الدوسية، ويقال الأنصارية، اسمهها غزبة ويقال غزبلة جبحابية، يقال هي

$$
\begin{align*}
& \text { الواهبة/ خ م ت س ق تقريب Y إ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

IVON/§ من طرين أبي ألطاهر وحرهلة قالا: أخبرنا ابن وهب به.

ابن وهب به، حم YVI، AV/T. YVI

الفويسقة وفي لنظ الفويسق. قال مسلم زاد حرملة: قال : قالت: ولم أسمعه أمر بتله، ، ومجموع هذين النصين يؤدي معنى الحديث المنتِّد. وله شاهد من حديث أبي هريرة لمن قتل وزغاً في أول الول ضربة كتبت له مائة حسنة، ، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك||(1) ، أما رأي مسلم في الحديث فليس بواضح فإن كان يعتقد صحته من الطريت التي

 الأحاديث التي أؤردها في الباب وتساهل في إيراده من أبجل أنه في المتابعات فلا مؤاخذة عليه بهذا الاععبار .

الحذيث الثامن والسبعون



"افي الحوض") . وفيه (فأقول أصحخابي" .
 أحمد بن حنبل عن عفان
قال أبو الحسن أيضلاً وابن ختيم ضعيف . وخالفه نافع بن عمر (r) عن ابن أبي مليكة
عن أسنماء بنت أبي بكر وعن ابن عمرو . الحذيث في صحيتح مسلم (T) قال رحمه الله :


 فلأقولن آي ربس. . مني وْمن أنمتي . فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعذك . فـا زإلوا يرجعون على أعقابهم" .


179/ ع. تقريب

$$
\begin{equation*}
. \operatorname{lva\varepsilon /\varepsilon } \tag{r}
\end{equation*}
$$



$$
\begin{equation*}
\text { تقريبٍ Y/ } 9 \text { •ن. } \tag{l}
\end{equation*}
$$

 الخامبِة مات سنة بَ

 . $\left\{r^{1 / / 1}\right.$

يلفت الدارتطني النظر في استدراكه هذا إلى أمرين :
1- 1 - إلى اختلاف ابن خيّيم ونافع بن عمر على ابن أبي مليكة في إسناد هذا الحـديث
 حديث أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمرو بن العاص .



 بكر بـ (1) 1
م - Y
 معين والعجلي، فالظاهر أن مسلما ممن يوثمه .

## المتن

[1] [ [ [ أحاديث الحوض متواترة كما يقول القاضي عياض




## وله شواهد كثيرة نشير إلى بعضها

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) [1 ] } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [0] [0] - من حديث أنسـ }
\end{aligned}
$$

## اللخـلاصهت






'بئواهده التن مر ذكر ها.

## |الحجيش التثاسع والیببعون

## بابن من فضائل يوسف عليه السلام


وأخرجا جميعاً حديث يحينى القطان عن عبيد اللَّه عن سعيد عن أبية عن أبي هزيرة
فقلت (^) : يا رسول الشه من أكرم إلناس .
خ (1)






وقد خالف يحيسى جماعة منهم : أبو أسامة وابن نمير وعبلة ومعتمر ومححمد بن بشر وغيرهم - رووه عن عبيد اللَّه عن سعيد عن أبي هريرة. وأخرج البخاري الو جهين جميعاً وأخرج مسلم حديث يحيىى دون من خالفه . الدديث في صحيح مسلم (1) قال رحمه الشا :


 فيوسف نبي الله ابن نبي الها ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا : لِيس عن هنا نسألك قالك اله : فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" .


1
 عبيد اللَّه عن سعيل بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وأصحابِ
 عبيد اللّه عن سعيد عن أبي هريرة مبانسرة لا يقولون عن ألبيه بين سعيد وأبي
 رواية الجماعة أرجح من رواية يحيسى فتكون كلمة عن أبيه في إسناد يحيـى من المزيد في متصل الأسانيد، أما البخاري نقد أثار الدارتطني إلى عذره بأنه أخرج الحديث من الو جهين المختلفين
(Y) عيد اللَّه بن سعيد بن يحيىى اليسُكري، 'أبو قدامة، السرخسي، نزيل نيسابور ثقة مأمون، سني من






## موقف ابن حجر

Y ب وقد اعتذر الحانظ ابن حجر عن البخاري بما أشار إليه الدارتطني فقال: قلت: قد أخرج ألبخاري حديث معتمر وأبي أسامة وغيرهمها فهو عنده على الـى الاحتمال ولم يهمل حكاية الخخلاف فيهد ا1"

## موقف الدار قطني في العلل






 يحيى بن سعيد.
فنرى اللدارتطني هنا يريحح رواية يحيى على رواية من خالفه من أصحاب عبيد اللّه وهذا منهُ مخالفـ لما درج عليه في كتابه التتع وكتابه العلل حسبُ اططلاعين
إن يحيى التطان إمام حانظ متقن جليل لا شك في ذلك ومن خالفه أئمة حفاظ أيضاً فكيف يرجح اللارقطني روايته على روايتهم مجتمعين . إن احتمالن الخطأ

 شخصص واحد خالفهم في الرواية فهذا ما لا يُعهـه من الدار تطني ولا ما من أمثاله منـ نحول النقاد في حلود معرفتي .


 الجماعة المخالفين ليحيـئ على روايته.

$$
\begin{align*}
& \text { مقذمة الفتح } 1 \text { ا ط ح جلبي }  \tag{1}\\
& \text { r/ }
\end{align*}
$$

وفي كتابه العلل بعد صفتين فتط نجله يرجح الجماعة على يحيىى القطان
 أنس واختلف عنه، فرواه أصحاب الموطأ عن مالك عن سعيد المقبري عن أبيه
 المقبري أنه سمعه من أبي هريرة قوله ولم يذك أبا سعيد. والصواب ماب ما رواه أصحاب الموطأن النبي أنبَ
فهنّا نرى الدارتطني يرجح بالكثرة ويقدمهم على يحيى القطان نفسه. وهذا
 الترجيح والدوران معها ومنها الكثرة والحفظ وهذا منها .

## الرأي الراجح

وعليه فالراجح عندي رواية الجماعة الذين خالفوا يحيى في إسناد حديثنا هذا الذئي دار النقائ حوله فلم يذكروا فيه قوله ا(انن أبيهه). بين سعيد وأبي هريرة وأنها في إسناد يحيى من المزيد في متصل الأسانيد.

## المتن

الدتن صحيح من غير الطرين المنتقد فهو صحيح من الطُرق التي أعل بها الدارتطني
في الاستدرالك على هذا الحديث والذي وجدته منها:

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] [ - رواية أبي أسامة) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { [٪] [ ــ رواية عبدة بن سليمان(8) }
\end{aligned}
$$

وله شاهد من حديث ابن عمر : >الكربم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام|"(o)
 بخالف توله في أول الككام عن أبي هريرة موتوفاً، فإحدى العبارتين خطأ ولعلها من النساخ. (Y)

## الخـلاصـة



 والدار تطني باستدراكه هذا يشُير إلى رجحان رواية الجماغة على رواية يخحيى .









## الكحديش الثمانون

## بابِ من فضـائل عمر رضي الله تعالى عنه

[•^] ـ قال الدارتطني(1) رحمه اله :

وأخرج مسلم حديث ابن عجلان عن سعد عن أبي سلمة عن عنائشة واكان في الأمّم



 ابن الهاد عن إبراهيم وتابعه جمأعة منهم: أبناه سعد ويعقوب وأبو صالح كاتب" الليث

(1) التّع لـ •r وr المصورة، ف ابَ، المخطوطة.

## مو قف الدارقطني في كتابه العلل

وسئل الدارتطني عن هذا الحديث فأجاب في العلل (1) قائلاَ : يرويه سعد بن إبراهيم واختلف عنه.
[1] [ ـ فرواه ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشّة . [٪] [ ـ واختلف عن إبراهيم بن سعد فرواه .
 (ب) وخالفه عباس بن الفضل البصري - فرواه عن إبراهيم بن سعل عن أبـ أبيه عن أبي
سلمة عن أبي هريرة .
r ـ ـ واختلف عن ز ز




عائشة . وقد أخرج مسلم القولين جميعاً عن عائشه وعن أبي هريرة .
[1] ـ ـ حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح حدثنا عبد اللَّه بن وهب عن
 كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدنون فئون فإن يكن في أمتي منهم أَحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون.

(ヘT\&/\&
 /rr//


 تثدمت ترجمنه.
[Y] [ـ وحدثنا قتيبة|بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا: : حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله.


1- 1 وقَد اختلف عليه أصحابنه وهم ثلاثة :
محمد بن عجلان وقد رواه عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعاً.

 البذارتطني في العلبل، رواه كذلك عن زكريا يزيد بن هاروون وإسخاق الأزورق إبراهيم بن سعد وْيقول اللارتطني في التشتع إن المسُهور عنه الإرسال وفيّي العلل ذكر أنه روى عنه هذا الحديث على وجهين.
ومن حديث حديث أبي هرئُرية . .

هذا خلاصة كالام إلدار تطني على هذا الحديث في كتابيه التسبع والعلل والظّاهر :أنه فين التتبع يرجح الإرسالل على الوحل كما قال : "اوالمشهور عن إبراهيم بن سبعد





 أبي هريرة جميعا؟") 1 هـ.

فتح v/0.0.

1 ـ 1

 كان الدارتطني قد أُورده في معرض الانتقاد فإنهما متفقان أنه لم يختلف عليه فممن رواه عن ابن عجلان：
Y -
（r）${ }^{(r)}$
ع - محمد بن أيوب(₹) م

كلهم عن ابن عجلان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي


$$
1 \text { - من طريق ابن أبي عتيق . }
$$

م－Y


 الضعيف الشاذ．والواقع خلاف ذلك فإنه قد تابع ابن وهب ．
1 －ابن الهاد الذي ادعى الدارتطني أنه خالف ابن وهب قال الطحاوي رحمه الشّ ： حدثنا الربيع（0）بن سليمان المرادي ثنا شعيب（1）حدئنا الليث حلثيثي ابن

$$
\begin{align*}
& \text { حم 00/7، العلـل اللسارتطني Vo/r }  \tag{r}\\
& \text { مشيكل الآثار }
\end{align*}
$$

الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي المعري المؤذن ثقة من الحادبة عنـرة وهو صاحب

شعيبب بن الليث بن سعد الفهمي، مولاهم أبو عبد الملك المصري ثقة نبيل نقيه من كبار العاشرة＝

الهادل(1) غن إبر|هيم بن سعد عن أبيه سغد بن إبراههم عن :أبي سلمة بن غبد الر حمن عن عائشة ، أن رسول الهِ

- Y

وإذن فلم ينفرد ابنّ وهب بهذا الحديث عن إبراهيم بن بسعد كما زُعم أبو مستود
 اللارتطني أنها نالفت رواية ابن وهب إلا زواية واحدة هي وريا وراية يعقوب بن





 زكريا وإبراهيم بن سعد فبعض أصحابهما يرويه عنهما متصطلُ وبِضضهم يرويه عنهما مرسلا
وأما زكريا بن أبي زائدة فيذكر اللارتطني أنه قد أرسل الخديث عنه اثثان وْهما:

$$
\begin{aligned}
& \text { - } 1 \\
& \text { - إ إسحاق الأزرق. }
\end{aligned}
$$


وأما إبراهميم بن سععد نذكر اللارتطني أنج جماعة رووا الحديث عنه مرسلاٍ منهم':
 (1)

$$
\begin{align*}
& \text {. rov/r مشكر. الآثار } \tag{r}
\end{align*}
$$

الحعم بن أسلم الحجبي آبو معاذ القرشي البصري تدري صِدوق الجرخ والتعليل


$$
\begin{aligned}
& \text { ا } 1 \text { - ابن الهاد. } \\
& \text { - Y } \\
& \text { - }
\end{aligned}
$$


 أخرى مرسلة ـ وقول الدارتطني والمشهور عن إيراهيم بن سعد عن ألا أبيه عن أبي سلمة بلغني أن رسول الله

الروايات المتصلة عن إبراهيم بن سعد. وقد وجدنا عنه روايات متصلة نذكرها فيما يلي : - 1



- r

r حـئنا أبو داود قال ثنا ابن سعد عن أبيه به(o).

 سعد بن إبراهيم وذلك أنه قد روى كلاَ منهما جماعة ثقات نوضحهم في المقَارنة

عبد العزيز بن عبد اللّه الأويسي، أبو القالسم، المدني، نقة من كبار العائرة/خ د د ق كن تقريب
. 01 ./1
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري أبو عبد الله صدوق تغير بآخره من الحادية عشنرة. مات
 مسكل الآثار rov/r
. IVY/Y منحة

رواة الإرسال
 مرسلا
 زائدة عن
سعد مُرسلِّ

روأة الوصل
ـ ـ عبد العزيز الأويسي م عن إبراهيم
Y
「
ع ـ ـ العباسن بن الفضل
1 - 1 إبراهيم بإبسناده

متضطو






 في الصحيح بل بلى الدار قطني مؤاخذات :

- 1
- Y - Y
(1)

(
(Y) (Y) روايته في خ (Y ر.rol/r


روايتين فقط يوهم القارىء برجحان الإرسال على الوصل وليس بالجيد لأنه
خلاف الواقع
ذ ذ
 الدارتطني قد اطلع على نسخة فيها الحديثان المذكوران وفيه بُعْدٌ .

المتن
المتن صحيح من الطريقين الللنين انتقدهما الدارقطني من صحيح مسلم.
[][] - من طريق ابن عجلان .

سلمة عن عائشة مرفوعاً.
ويؤكد صحته ماله من متابعات وهي :
[ [1] ـ ـ من طريق ابن أبي عتيق عن عائشة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر .
[ [٪] - من طريق ابن الهاد .

عن عائشة مرفوعاً.
ويشهد له حـيث أبي هريرة الذي فرغنا منا من بحثئه قريباً وقد جاء متصلُ من من سبع طرق
 إبراميم الزهري نفسه بإسناده إلى أبي هريرة متصلا مرفوعاً. وكل ذلك تقدم ذكره والإشارة !! !لى مصادره.

الخـلاصـة

ووحله تارة من حديث أبي هريرة وأخرى من حديث عائشة.





 ثـاهدألحديت غائئة .


 القَارى •إلى أعتقاد رجحان الإرسال على الوصل والوانت خلاف ذلك

## الحديث الحادي والثمانون

## باب فضضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم


وأخرج مسلم جديث النسّدّي، عن البهي عن عائشة الخير الناس قرْنى ثمَ الثاني تم
الثالث" و.البهي إنما روي عن عزوة عن عائشة والشا أعلم.
الحديث في صحيخ مسلم (r) قال رحمه الها :


 الثالث

$$
\begin{align*}
& \text { التّع لـ بr وا المصوزة، ق Or هr المخطرطة، نووي 19/17. }  \tag{1}\\
& \text { 107/7 1970/8 }
\end{align*}
$$



.r६v/

إسماعيل بن عبد الرحمْن بن أبي كريمة السدي - بضم المهملة وتشديد الدال ب أبو محمد الكوني




1 - استدرالك الدارقطني قائم على أساس أن عبد اللَّه البهي لم يسمع من عاثشة وإنما حدث عنها - في نظره - بوساطة عروة. وقد سبقه إلى هذه اللدعوى عبد

الرحمْن بن مهلي .

 عائشة وينكره (يعني ينكر لفظه حدثنتي)(1)

- r

إنما يروي عن عروة"



البخاري روايته عن عائشة||(r)
 اللارتطني على هذا في غير موضعه، ومع هنا فلا فلا يمكنتا القول بصحة الإلسنادي،
 صدوق يخطىء وقال فيه ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه . لا يحتج به به وهو الـا
 للاعتبار ولهنا أخرج مسلم حديثهما في المتابعات تمشياً مع منهجه الذي التز مه في إخراج أحاديث بأسانيد من هذا النوع.


( 1 (
. $9 \cdot 17$ ( 17 (
 البهي: السمع ابن عمر وابن الزبير وعانثة.

 عرق" من طريق أبي الزبير وقال: "ولم يخرج البخاري لأبي الزبير :شيئاً وبّه بقي
 سفيان أيضاً"|(Y) وله انتقادات أخر من هذا النوع

المتن
المتن صحيح من غيُر هذا الطريت المنتقد، لأن في إسناذه راويين مُمن لا يحتّح
 واعتمد على غيره من طريت جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فأخرجه :


 من طريق السدي عن البهي 'عن عائشة

الذخلاصـة

 مهدي من آن البهي لم يسمع فُن عائشة ولكن البخاري مبُت فيقدم توله .

 أن يلفت النظر إليهما كعادته.
(1)

197Y/\& . $199 / Y$
م .191/r

[٪] ـ لا عتب على مسلم في إخراج الحديت بهذا الإسناد لأثه في المتابعات وقد بين أثه
باتّي بهذا اللون من الأسانيد في كتابه .

مصادر ها فيما مبق تريباً.
الحقديث الثاني والثمانون
باب وصیة النبي
[ [ [



 الحديث في صححبح مسلم (r) فال رحمه الشا الشي :
 الأيلي (ث) حدثنا ابن وهب حدثني حرملة (وهو ابن عمران التجبيبي) عن عبد الر الر حمُن بن

 في موضع لبنة فاخرج منها. قالل: فمر بربيعة وعبد الرحمّن ابني شرحبيل بن حسنين يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها . ثم أخرجه مسلم من طريت وهب بن جرير (0) حدثنا أبي(1) سمعت حرملة المصري

التتبع لـ • 1 وY المصورة، ق 10 الم المخطوطة.



 .rra/r هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد اللّه، أبو الضضر البصري والد وهب، ثقَة لكن ني حديئه عن قتادة=







 شماسة وأبي ذر . ولككن الدارتطني فم يصرح برأيه فلا ندري أيرى ئزيادة أبي بصرة




أولاًا: ' فمن العلماء من ينفي سنماءه من أبي ذر .
 سمع من أبي ذر(پّ. فلعل الدارتطني يميل إلى هذا الرأي .
و - Y


 ثانياً: : ويقابل هؤلاء من يُبْت سماعهـ
=

$$
\begin{align*}
& \text { ت ت 190/7. }  \tag{Y}\\
& \text { جامع التحصيل 1/79 ب. }
\end{align*}
$$

قال إبن أبي حاتم في تر جمة عبد الرحمّن بن شـماسة : "اروى عن أبي ذر قالل :
(1) سدعتت منه

وعلـه المنزي في الكرواة عن أبي ذر ولم يذكر الختالافاً في سماعه (r) .
 ولا إنبات.

وقد بحثت كثيرأ عن تاريخخ ابن يونس لأجل أن أعرف من هـم العلماء اللنين نقوا سماع ابن شماسة من أبي ذز، فلم أُجده .
والظظاهر في نظري تبوت سماعه من أبي ذر فإنه تل صرح بالسماع منه كما ترى في هذه الرواية نفسها من صسيح مسلم وهذا التصريح بالسـماع موجود في كاح نسـخ صحيح مسلم التي تناولتّها يلي ويؤيل هذا و جود التصريح بالْسمأع في مسنـ

أبي ذر فرواه على الوجهين.

الدحلامـة



 تصريت ابن شُماسة بسمأعه من أبي ذز .

سمأع ابن سُمطسة من أبي ذز مبانشرة وبوالسطة أبي بصرة.

 كال الو جهين مصحـح •

الجرح والتعديل YEr/0
تهذيب الكمالل V97/\&

190/7 (£)

#  <br> الحديث الثالث والثمانون <br> باب النهي عن الشحناء والتّهاجر 

[r^] ـ ـ قال الدارقطنين (1) رخمه اله: :
وأخرج مسلم حديث مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة، عنٍ

 الحميدي عنه
الحديث في صسحيح مسِلم (r) قالل رحمه الهّه :




حدثنا ابن أبي عمر جحدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي مصالح سنمع أبا



عن ابن عينة فرواه الحميذي عن ابن عيينة عن مسلم ين أبي هريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه
رفعه

$$
\begin{equation*}
.19 \wedge \wedge / \varepsilon \tag{Y}
\end{equation*}
$$


عشرة، مات سنة خهس وأربعين ومائتين/م د س ق تقريب Vr/r.

وبقية رنجال الإسناد تقلمت تراجمهـم م.


سبب استدراك اللدارقطني هذا الحديث هو اختلاف أصحاب ماللك وابلين عيينة عليهما في رفع الحديث ووقفه على أبي هريرة رضي السا عنه عنه والإمام مسلم قـد
 صرح بذلك.
(ب) (بي كتابه العلل (1) حيث سُئل عن هذا الحديث فقالل : ايرويه ابن أبي صالح ومسلم بن أبي مريم والحكم بن عتيبة والمسسيب بن رافع . 1 - 1
 فرفعه ابن وهب عن ماللك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح والح عن أبي هريرة
 فرووه عن مالك عن مسلم بن أبي مريم موقوفآ على أبي هريرة.
واختلف عن ابن عيينة فرواه الحميدي عن ابن عيينة عن مسلم






$$
\begin{equation*}
\text { من كبار العاشرة . مات سنة 191/ خ مد س تقريب / / } 190 \text { ع . } \tag{r}
\end{equation*}
$$




 وفيه شيء من الأخذ والرد .

 الحككم عن أبي صبالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد موقوفاً.


عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن كعب قوله، غير مرفوع •
 منمن أسنده أهـ هـ

-     - V





 ابن وهب عن مالبك المرفوعة ولكن ابن عبذ البُ ير جحح الرفع بناء بغلى أمرين :

1
ا Y
 ومْعقول.
 (Y)

 VA/T/TY\&

تقريي Y/ ••Y.


وأما الثاني فيرده مجيء الحديث من ثلات طرف عن أبي صالح موقوفأً . من طريت

 يصور الاختلاف على أبي صالح وأصحابه في دائرة واسعة كما مر بك. ويمكن توضيح هذا الاختلاف في الجدول الآتي :

ومن هذا العرض يتضح أن الوقف هو الرابجح إن كان الواقع كما صوره اللدار تطني


 المرة بل في رواة:ا:لرفع المتهم بالوضع والضصيف إلا ابن وهب وإلإلا الحميديّيمع ضعف صيغة الرفع عنه أعني قوله رفغه مرة .



 يفيئا أو اركوا هذينّن حتى يفيئا (1) . هذا ما يتعلقّق بالإسناد.

## المتن


 وما قر رزاه إنما هو بالنظر للإِسناد فقط، ووجدت له متابعة وعدة شَواهد لمعبناه في الجّمالة .

## المتابعـة





$$
\begin{align*}
& \text {. } 9 \cdot 9 / r b \tag{1}
\end{align*}
$$



الخزرج - بفتح أؤه وسكون الزا

أبو أيوب: عبد اللةَ بن أبَ سليمان، الأموي مولامهم ويقالن : اسمه سليمان صدوق من الرابعع/ابخ
د. تقريب //TY\{ .

## أما الشواهد

[1] ـ فمن حديث أسامة بن زيد قال الإمام أححم: ثنا عبد الرحمّن بن مهدي ثنـا

 إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال: پأي يومين؟") قال : قلت : (ايوم الاتنين ويوم الخميس" . قالل : "ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عمل وأنا صائم||(Y) .

 بضغائنهم حتى يتوبوا" . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات (r)
 فيهما الأعمال إلا المتهاجرين" رواه الطبراني في الأؤوسط وفيه عبد الله بن عبد العنيز النيز الليئي
 التهاجر فوق ثلاث تشهد للنحديث في الجملة.

## الخـلاصة

[8] ـ الحديث من طريت أبي صالح الرابح وفقه على أبي هريرة بالنظر إلى إسناده لأن


 وشواهد تدم ذكر ها والإشارة إلى مصادرها.


$$
\begin{align*}
& \text { حم r- / / } \tag{r}
\end{align*}
$$

#  <br> اللحديث الرابع والثهانون 

باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يـعمل
"
وأخرج أيضاً (يعني مسسلماً) عن عبد اللَّه بن هاشم عن وكيع عن الأوزاعي عن عبدة

أعمل" .


 عبد اللَّه بن أخمد عن أبيه، 'عن وكيع مثله.



 \&iv/



إثامنة مات سنة





 (اللهمه . . إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل)".


يرى اللارتطني أن وكيعاً قد وهم على الأوزاعي بذكر فروة في هذا الإسناد بين

 بهذا الإسناد فيقولون: عن هالى عن عائشة لا يذكرون فروة بينهما

## رأي الدارقطني في العلل

 هلال بن يساف عن فروة بن نوفل . حدث بـ به عنه:

 الأوزاعي عن عبدة عن هالال عن فروة عن نوفل عن عائشة . وخالفه الولئد بن مسلم والفريابي فروياه عن الأوزاعي عن عبدة عن من هلالال عن عائشَة و وقولهما عن الأوزاعي أصح من قول وكيع عنه. والصواب قول منصور وحصين والأعمش عن هلال وهنا يزيد الدارتطني أمر ين :

 عن عائشة . ومع تصريحه بصحة الحميث من من طريت هؤلاء فإنه يرى أن ذكر فـر فروة في هذا الإسناد من طريق الأوزاعي خطأ. والظاهر أنه على صواب فيما فالن لأمرين :


 العلل 1/0ـ 17 ا

1 -

المعتبرة للدى المُخْدثين .
هذا وقد وجلت بعضن الروايات التي خالفـ أصححأب الأوزاعي فِيها وكيعاً فمنب
المنأسب إير اده.




 حلثني عبلة قال : : حذثني ابن يساف قال : سئلبت عائشة . . الحلـيثـ.

المتن
 بذلك . وقّ رواه الإمام مسلِلم من طرق قبل أن يخرج طريق وكيع فرواه :
(a)
[1]- [1] من طريت منصبور

 أعوذ بك" . . الـحذيث.
 . Y\&V/人 ن (r)



$$
\begin{align*}
& \text { المططبو' } \tag{7}
\end{align*}
$$

المططبق ع/r

## الخـلاصـة

[1][ الظاهر أن وكبعأ ومم على الأوزاعي بذكر فروة في إسناد هذا الحديت كما ذهب إلى
ذللكالدار تطني




 باب وعل المنقطم وانئ أعلم.

## الحديث الخامس والثهانون

باب دعاء الكرب

وأخرج مسلم حديث حماد بن سلمة عن يوسف بن عبد اللًّه بن الحارث عن عن أبي العالية عن ابن عباس اكان يدعو عند الكرباه وقد خالفه مهلي بن ميمون عن يله يوسف فأرسله.
الحـيث في صحيح مسلم (r) قال رحمه الشا :



$$
\begin{align*}
& \text {.r.ar/s } \tag{1}
\end{align*}
$$

( $($ ( $)$

 بهز بن أُسد العمي أبو الأسود، البُصري، ثقة، ثبّت من التاسعة مات بعد المائينين وقيل فبلها/ع ع.
تقريب 1/9•1. .

يوسف بن عبد اللّه بن الحارث الأنصاري، مولاهم، أبو الولبد، البُصري ثقة، من الخامسة/

فذكر بمثل حديث معاذ عن أأبيه. وزاد معن "لا إله إلا اللّه رب العرشُ الكريم،") .
 رب العرش : العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وربـ العرش المكريم


خلاصة كلام اللـارقطني 'علنى إسناد هذا الـحديث أن حماد بن بلمّة ونهِّلي بن



 والمقارنة بينهم وبينّ رجآل رواية حماد نصل إلى الحكم السليم إن شاء النَهـ



 ومهدي بن ميمون والظظاهر أنه لا يوجب شيء وئ ويستأنس لذلك بأن الدارتطني 'لم" يذكر مخالفاً لُحماد غير مهجي بن ميمون.

 رجاله . بينما نجلـ مأخذين في إسناد الوصل وهما :

(Y) .1ヶv/1




أرلأ: : أن حماد بن سلمة رغم أنه أثبت الناس في ثابت إلا أنه مد تغير بأخرة ولنّا

 بينما مقابله مهجي بن ميمون لا كالام فبه .
ثانياً: : أن محمد بن حاتم بن ميمون شُيخ مسلم في الإسناد المتتقد أحسن أحواله أنهـ




 الطبقة الأولى أو يرفع عنها التفرد .

## المتن

المتن صحيح من غير الطريق المتتقد وقد خرجه مسلم نفسه وغيره من عدة طرق عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس مرفوعاً.
[ [ [ ] - من طريق هشام الدستوائي

النه العظبم الحليمّ . . الحديتث.

## الخـلاصـة

بالتـبة للإسناد المنتد الراجح أنه معل بالإرسال وتوجيه رجهان الإرسال وتعليل الإسناد
مبزان 1/090 نقلَا عن الحاكم في المدخل .

م Y/\&


YOE/A

]






## 

## الحديث السادس والثمانون

## باب ني سعة رحمة الهّ تعالى وأنها سبقت غضبه


وأخرج مسلم حديث أبي معاوية عن داود عن أبي عثمان عن سلمانـ "إن الهُ خلق مائة رحمةًا وغير أبي معاوية يو قفه عن داون د

 قال: : قال رسول الله
 والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان بوم القيامة أكملها بهذه الرحمةا لـ


يقول اللارتطني إنه قد اختلف على داود بن أبي هند في رفع هذا الحديث إلى





$$
\begin{equation*}
Y 1 \cdot 9 / \varepsilon \tag{1}
\end{equation*}
$$

سلمان الفارسي أبو عبد اللّك ويثال له سُلمان الخير أصله من أصبهان وقيل من راميرمز من أول
مشاهده الخخندق. مات سنة ₹


 عبد الرحيم بن سليمان الكناني أو الطلئي أبو الأعلى الأنمل، المروزي نزيل الكوفة ثقة له تصانيف =

هند عن أبي عثمان غن سلمان قال : خلق الشّ مائة رحمة فجهل منها رُبمة بين
 والنذي يغلب علنى الظن أنه لا يوجد غير هذه الرواية وعبارة اللنار قطنيّي تحْتّمل
 ثقتان وليس بينهما كبير تفاوت وڤد تُكلم في كل منهما فقيل في أبي معأوية: إنه

 - 1
 حايث أبي معاوية .



 r با

## المتن

المتن صحتح من هنا الطريق الذي ابستدركه الدارقطني لأن العلة التي زمى إليها
 "وغير أبي معاوية يوقفه عن داوده) أنه خالف جماعة من أصحاب داود .

.ovo/\& (1) ( $\Gamma$ ( r (
(Y) . $19 ب / \mathrm{C}$.

$$
\begin{equation*}
Y \cdot \wedge / \varepsilon p . \tag{£}
\end{equation*}
$$


 الأمر على هذ! الاحتمال فلا تردد في صحته وترجيح الرفع لما يمتاز به من المئوئات التي ذكرناها سابقاً . وهي: [1] ـ ـ كونه لا يعال من قبل الرأي . [٪] [ [ وجود متابعة له وهي رواية سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان وتقدم
[٪] ـ وجود الشُواهل القوية التي تزيده قوة وصحة وهي :

(ب) من حديث أبي سعيد (r) ( )
(جـ) من حديث جندب البجلي (r)
[ [ ] ـ كون الرفع زيادة من ثقة .

## الخـلاصـة

[1] ـ الإسناد المتنقد إسناد صـحِح سليم من العلة.
 والتعليل به.
(ب) ولا مجال للتردد هنا في تقديم الرف على الوقت لأن الرفع زيادة من ثقة ليس لمقابلها
من المر جحات ما يمنع من قبولها.

وتخزيجها.
خ أدب رقــم .....
(ra/r


$$
\begin{equation*}
. Y 01 / r \tag{r}
\end{equation*}
$$

حم ع/r/r/r وانظر تفسير ابن كثير Yoo/r .

## الأحليث الهـابع والثهنون

## بـاب حديـث تو بـة كعب بنـ مالك وصـاحبيه


وأخخرجه (يعني حذيثت توبة كعب) من طرفات صحاح عن يونس وعقيل :وابن أخي


 الصو ابـ. الححديث في صصحيح مسلب (r) فال رحمه الWه :
ورحدثني ملمة بن شُبيب (1) حدثنا الحسن بن أعِين (0) حدثنا معقل (وْهو ابن

 لأحاديث أصحاب رسول ألهَ

 ديوان حافظ .
الْتتع لـ عا و

السابعة. . مات بعد الأريعين ومائة، ع، ، تقريب TON/\&.

وأربعين ومائتين/م ع .


- اV/ IV•/

مات سنة / / / م دس تقريب Y/ צ Y .



خاصل كلام اللارتطني أن أصحاب الزهري اختلفؤ عليه في إسناد هذا الحّيثيث .



 الأخضر وروايتهما غير صواب في نظر الـن الدارتطني وبأدنى تأمل وموازنة بين الجانبين المختلفين يدرك القارئ



 وعذر مسلم واضح فإنه أخرجه عن معقل متابعة .

## المتن

المتن صحبحِ في غاية الصحة من غير الطريق المتتمد وصِرح الدارتطني بصحته والأمر كما قال فقد رواه عن الزهري عن عبد الرحمّن بن عبد اللّه بن كعب عن أبيه عن كعب بن مالك.
[1] ] عقيل (1) .
[ [ - يونس (r).
 رواه مسلم من طريق هؤلاء الثلالئة قبل طرين معقل المستدرك .

## الحديث الثامن والثمهنون <br> 

:

 الضطلاة طر في النهار وزلفاها! . . . الحديث.
 عن سماكُ عن إبر اههيم عن الأسود عن عبد اللّة .
(جـ) قال: : ورواه إبُر ائيل عن سمالك مثل أبي الأحوص .
( د ) وقيل عن أبيي:عوانة كذلك أيضاً .
(هـ) و( وقال خالد المسمتي عنه عن سماكُ عن إبراهيم عن علقمة أو الأنسود.
( و. ) وقال أنسباط بن نصر عن سماكُ عن إبر اهيم عن الأسود وحده .
 ولم يسِم خاله هذا .
(حـ) وقال شريك عن سماك عن إبراهيم عن علقمة وحده عن عبد الثلّه.




الحديث
الحديث في صحيح مسلم (8) قال رحمه الشّ :

التاسعة/ خ م ت س تقربـب / / 191.


$$
\begin{equation*}
\text { مات سنة . } \times / \text { بخ م \&| تقريب r/ •A. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

حدثنا يحيى بن يحيى وقتية بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى (قالـ الا





 خاصة قال : "ابل للناس كافة. . ثم قال: حدئنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان الحكم بنم بن عبد اللَّهُ العجلي



يصور لنا الدار تطني الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديت في أربعة مواضع:
الأول: الختلاف على سمالك .
الثاني: الاختلاف على أبي عوانة.
الثالث: الختلان على الثّوري
الرابع: الختلاف على شُعبة.
أما الاختلاف على سماك فصوره كالآتي :

$$
\begin{align*}
& \text { عن إيراهيم عن علقمة والأسود عن عبد اللّه. } \tag{i}
\end{align*}
$$

سـاكٌ ـ بكــر أوله وتخفيف الميم - ابن حرب بن أوس الذهلي البكري، الكوفي أبو المغيرة،
صلوت روايته عن عكرمة خاصة مضطربة وتد تغير بأخرة فكان ربما يلقن من الرابعة، مات سنة

$$
\begin{align*}
& \text {. Mro/Tr rliv/s } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(ب) (أيمباط بن نصر يقؤل عن سماك عن إبراهيم عن الأسود وحده . (جـ) شـ شريك يقول: عن سمالك عن إبراهيم عن علقمة وحده. أبو عوانة في رواية أخرى: عن سماكُ غن إبراهيبم عن علقمة أو الأسود.
شُعبة يقول في رُواية : عن سماك عن إبراهيم عن الأسود وفي أخبرى عنن سماك عن إبر اهيم 'عن خاله .

 إبراهيم عن عبد الر حمّنْ بن يزيد الصايغ


 رواياتهم ويمكن إزجاعها إلى مسألثين مقررتين لدى العلمُاء .
الأولى : إذا روى شيخ الُّديث عن اثنين فهل للراوي عنه أن يقتصر بٌلى أُحدهماء؟

ألثانية : إذا تردد الوؤاي بين ثُقتين فهل يؤثر ذلك على الحديث؟ ألجابوا بأن ذلك اللا تأثير له لأن المقصود إلاطمئنان إلى عدالة الرو الراي وذلك ألم أمر حاصل لأنه كيفما دإر، دار على ثقة ولا غرض بعد ذلك في التعيـين الـا





 وبعبد الرحمّن بن يزيد مرة أخرى .
تدريب الراوي ص ابس
نووي /YYY./

$$
\begin{aligned}
& \text { والراجحع في نظري إنما هو رواية الجماعة إذ هم ستة يقابلهم واحد وهم : }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& 0 \text { ـ أسباط بن نصر } 7 \text { ـ شريك وأك }
\end{aligned}
$$

## رأي التردذي

ويؤيد هذا رأي الترمذي في هذه المسألة فإنه روى هذا الحدي الأحوص عن سماك عن إبر إهيم عن علقم

 ثم قال: ورواية هؤلاء أصح من رواية الثوري(1)

فئخخذ من موقف الترمذي هذا أمران :
الأول: أنه رجح رواية ثلاثة من أصحاب سماك على رواية سفيان . أي أنه رجح بالكثرة ومجموع من رجحنا روايتهم ستة .

 الرواي عنه على أحدهما أن ذلك لا يضر ولا يؤثر في الحديث الحيث تصرن مسلم يدل على إدراكه ما في الحديث:
 الحديث ـ يتسـم بالوعي والإدراك لما يحيط بإسناده من اختلاف وغيره فتصرف في إيراده كالتالي :
1 - أورده مـن طـرق إلـى سليمـان التيمي عـن أبي عئمـان النهــي عن ابـن مســود مرفوعاً.

- Y هذا الاختلاف فهو غير مدفوع عن مرتبة الصدق . رواه مسلم عن سماك . من طريق أبي الأحوص عنه عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة .
(ب) من طريق شعبة غنه عن إبراهميم عن خاله الأسود ليلفت النظر إلمي اقتصضاه على
الأسوود:
 ما في حديث سمالك من ملاحظات حقيقية أو سكلية، ونظرأ الاختياره أفضّل الروايات عن سماكُ .



 واحاحة وقد سمى فيها خاله وهو الأسود نسنسه
ويبدو أن هناكُ سبيبن جعلا الدارتطني يعتبر الرواية عن شعبة روايتِين: : الأول: ظنه أن مسلماً روبى عن شعبة عن سماك عن إبر امهب عن الأسود ققط بذون ذكر "اكلمة خالهـ.

 الدارتطني أنهما زوايتان وإنما هي رواية واحدة ولو تنبه لرواية مسلم التي ألك





 ابن مسعود عن النبي

 المبهمة بعد المفسبرة إدر اكاً منه أنه لا يصعب على الواقف عليهما أن يربط بينهـا

ويعتبر أحداهما مفسرة للأخرى وموضحة لها وأن يجعلهما رواية واحلة. هذا وقد أورد ابن جرير (1) رواية إسرائيل وأبي عوانة اللتين أثشار إليهها الــارتطني فروى عن الحسن بن يحيى فال أخبرنا عبد الز القاق وعن أبي كريب ثنـ أنا وكيع
 عبد اللَّه مرفوعأ. وروى عن المثنى قالل : ثنا الحماني قالل ثنا أبو عوانة عن سماك عن إبراههم عن علقمة والأسود عن عبد اللّه به .

## المتن


 الطريق المتتقد فإن الحديث منه حسن على أفضل أحواله لأن مداره على سماكُ وهو صدوق.

وله شواهد عديدة منها:
[ [ ] - من حديث والثة بن الأسقع (7).
[0] ـ من حديث أبي اليسر (v).

التفسير

خ حدود رقم Yזیی .

(0)
. $\varepsilon 91 / \Gamma م$


$$
\begin{aligned}
& \text { [1 [1 ـ ح حديث أنس (r) رضي الشه عنه. } \\
& \text { [r] [ - من حديث أبي أمامة(8) } \\
& \text { [ [ [ [ ـ ـ من حديث معاذ }
\end{aligned}
$$

## الخـلاصة

[1] [ ـ صور الدار تطني الاختلاف ني إسناد هذا الحديت. (i) على سمالك بين أْمحابهـ.


 وتد سبت إلى هذا الثر جيح التُوذي .
 فاختار أجود الطرف عن سمالٌ وأوردها في المتابعات
 تر تتي به إلى أعلى درجات الصحة وتقدم ذكر ها وتخريجها.

# [ [ ] [ <br> الحديث الثاسيع والثمانون 

]





 عبد اللّه . وهو صـحيح من حديث منصور وابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر . الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه الشّ :


 اللفظ الآتي ذكره) قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيبان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل
 يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر : إن كان يسمع إن جهرنـا فهو يسمع

البتّع لـ 1 ا ن

.9V،97/\&
أبو بكر بن خلاد ثقة تقدمت ترجمته

وهبْ بن ربيعة روى عن ابن مسعود. تالل: جاء ثلاثة نفر روى عنه عمارة بن عمير سير سمعت أبير أبي

 .rrA/r


 أدى إلى أن يختلفـ عنه أصحابه على أو جه شتى .




 المسعودي بالوهـم تُم فالل: والقول قول سفيان وعبد الله بن بشر :


## مو قف البخاري



 هذا الخطأم من النُناً .

 وفلان وفلان. ولذا حكم اللارقطني في العلل على رواية المسعو'دي والدِسنُ بن

د

-范

عمارة بالوهم. وأما رواية نُعبة فيمكن أن يقال: إن المبهم فيها يحمل على وهب بن ربيعة .
ومن هنا ندرك أن اختيار مسلم رحمه الشّ لرواية وهب بن ربيعة وانتقاء لها تا تام على دراسة ونقد ووعي كامل بما وقع في إسناد حديث الأعمشُ من الختلاف
 وابن أبي حاتم إياها على ما سواها وتر جيح اللدارتطني في العلل لهذه الرواية.

## ملاحظة على الدارقطني

هذا ولا تووتنا الملاحظة على قول الدار تطني في التتع : وهو صحيح من حديث منصور وابن أبي نجيح عن مجاهلد عن أبي معمر فإن الحديت الميت لم يصح من هنا
 حدنثا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد الأعرج أحدهم أو اثنان منهم تُم ثبت على منصور في هذا الحديث"(1).
فأنت ترى أن سفيان لا يروي عن ابن أبي نجيح إلا في حال التردد ثم ثـبت في النهاية على منصور فقط فكيف يستقيم تول المارقطني وهو صحيح عن منصور وابن أبي نجيح؟
هذا فيما يتعلق بنسبة الحديث إلى راويه ومن هو؟ أما أما مرتّه ومكانته فإنٍ كل من





 سكوت البخاري من أنه توئيق وأضفنا إليه توئيق ابن حبان النان فروايته صحيحه وإن إن
 أحد الوصفين إلا بالنظر لمتابعه فإن كان متابعه ممن يصلح للاعتبار ارتقى إلى

$$
\begin{align*}
& \text { البيهتي في الأسماء والصفات ص } 1 \text { را } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { رابج الحليث الرابع والمنين وما يتعلق به. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 لرواية وهب بالصـحة بالنظر لرأي الحافظ إنما هو بالتُعية وبالنظر إلى ما: قيل في
 سيما إذا قلنا إن رواية مسلم عنه تعتبر توثيمَاً .
وعلى كل حال فــلا مؤاخخلة على مسلم لأنه أورد رواية وهـب فُي المتابعـات


التعليل .

الخـلاصستة
 الاختافت عليه.
[Y] [ ورجح ني العنل الطريت التي الختارها مسلم وهي طريق سفيان عن الأغمسئى :عن
عمارة عن وهب بن رينعة عن ابن مسعود عن النبي بِّ
 مسـم

 التي تذمناها .

 عن عبد اللَّ بن مسعوذ مر فو بُأ.

طريق روح بن القاسم عن منصور به( (Y)



$$
\begin{equation*}
\text { خ رفمبـ } 17 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

## الحديث التسعون

## باب سؤل اليهود النبي


"أوأرج مسلم حديث ابن إدريس عن الأعمشُ عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق عن
 الأعمش منهم:
1 ـ عبد الواحد بن زياد وغيرهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه وهو الصواب واب والنه أعلم" . الحديث في صححيح مسلم قال رحمه الشه :

 قليلًا". عسيب" ثم ذكر نحو حديثّهم عن الأعمشُ وقالل في روايته "وعا أوتيتم من العلم !لا


 عن الروح قال: فأسكت


 (1) (مارابكم إليه) هكذا في جميع اللنـخ أي ما دعاكم إلى سؤاله أو ما شككم فيه حتى احتجتم إلى سؤاله (محمد فئاد عبد الباتيا)
أي سورة الإسراء وقيل أيَة أُرق و وتيل : أعرض (محمد نؤاد عبد الباقي) .



 القول بتقديم روابتّهم وترجيحها .





 الأعمشن فقلد روي مسلم (1) الحديث من الطرق الآتية :

$$
\begin{aligned}
& \text { - r } \\
& \text {. - r }
\end{aligned}
$$

كلهم عن الأعمبل عن إبراهيم عن علقمة عن 'ابن مسعود مرفوعاً :


$$
\begin{aligned}
& \text { مرة عن مسروق. } \\
& \text { أما بقية الروايات فهي : }
\end{aligned}
$$

- 0

7- ا 7
. Yor/s.
خ العلم رقم 1YO
تفسير ابن جرير 100/10 .
تفسيز ابن جرير / 10/10/ .

كلهم عن الأعمش عن إيراهيم عن علقمة عن ابن مسبود مرفوعأً .
 عن ابنٍ مسوود فاتفاقهم دليل على وهم ابن إدريس في قوله عن الأعمش عن. عبد الله بن مرة عن مسروق .

## المتن

أما المتن: فصحيح في غاية الصحة من غير طريق عبد اللّهُ بن إدريس إذ قد ثبت عن ستة من أصحاب الأعمشُ وتقدم ذكر رواياتهم وأن مسلماقُقد خرج تلاثاًٌ منها.

#  <br> الحديث الحادي والتسعون 

## باب يلخل الجنة ألووام أفئدتهم مثل أفئذة الطلير

> [919 ـ قال الدارقطني (1) رحمه الهه :



 إبراهيم بن سعد والمرسل هو الصنواب ． الحديث في صحيح：مسلم

 أقوام أنئلدتهم مثل أفئدة الطيرِ｜＂．


1 ـ ـ（ أ ）يرى الدارثطني أن أبا النضر هاشـم بن القاسم قد انغرد عن إيراهيم بن سعلد برواية هذا الحديث متصبلا وأن أصحابِ إبراهيم لا يروونه عنه إلا مرنـلغ ．وِيْجزم بأن المححفوظ عنه إنماً هو الإرسال．


- ـ ـ ا دار الكتب المصرية .
（T／L／\＆




## موقف الدارقطني في كتابه الععلل

وسئل عن هذا الحديث فأجاب في كتابه العلل (1) بقوله : يرويه إبراهيم بن سعد




 ألما مسلم فالظاهر أنه رجح هنا الوصل على الإرسال لأنه زيادة من ثقة .

## رأي النووي





 على المذهب الصحيح لأن مع الوااصل زيادة علم حثظها ولم بحفظها من أرسله والها أعلم" .

وقد قدمت أن هذه التاعدة ليست على إطلاقها والذي يظهر لي أن الحق مع الدار قطني لأمور :

- أن أن رواة الإرسال أكثر.

Y - Y أن فيهم ابني إبراهيم يعقوب وسعد وآل الر جلل أدرى بحليئه .

-     - 

$$
\begin{align*}
& \text { IVV/IV } \tag{r}
\end{align*}
$$

كذا قالل وهذا النص إنما هو في التتع لا في العلل .

النضر قد وهم لا سيما في هذا الموضع، فإن أبا سلمة كثيرأ ما يروي عْن لّابّي هريرة فحينما روئ الجايث بلك به الجّادة سهوأ منه ـ والنه أعلم .
ورلقد وجدت روانِّة واحدة من الروايات المر سلة التي أثار إليها السار قطني وهي


 الجنة أقوام أفئدتهم مئل أفئدة الطير ـ الطي
 عن إير اههم بن سغبد كما قال الدار تطني .
 كثير

## :الحديث الثاني والتسعون

باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين

 عن النبي
 الححيث في صحيح مسلم (8): قال رخمه الهّ :


> WY1/Y
 التتع لــ اب و ا المصورة، قن 19 ا المخطوطة.

(0) (0)


$$
\begin{equation*}
\text { العاء؛ بن خالد الأسدي الكاهلي صدرق من السادسة/م ت تقريب } 41 \text { / } 4 \text {. } \tag{7}
\end{equation*}
$$

 عع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونهاها. .



موقوفآ على ابن مسعود ومنهم الثوري والفزاري ولقد الـد صرح اللارقطني بأن الرفع وهم من حغص بن غيات .

## رأي الترمذي

[] - وروى الترمذي(r) هذا الحايث بإسناد مسلم وقال عقبه: وقال عبد اللّه بن
 عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي (r) عن سفيان عن العاءاء بن خالد بـلد بـنـا
الإسناد نحوه ولم ير فعهـ .

ويبدو من تصرف الترمذي أنه يرجح الوقفـ على الرفع ولذا لم يعطه أي درجة من درجات القبول الحسن أو الصحة كما هي عادته.

## رأي النووي

[ [

 رواة الوقف أكثر وفيهم الثوري وحفص مع أنه ثقَّ فربما وهم .

$$
\begin{array}{r}
\text { ثقة إمام تقدمت ترجمته . } \mathrm{H} / \mathrm{C} / \mathrm{C}
\end{array}
$$

(Y) (Y)

$$
\begin{align*}
& \text {. IV9. IVA/IV } \tag{६}
\end{align*}
$$

هذا ومن المناسبب أن ن نقل ما وجدناه من الُروايات الموقوفة التي أشثار إلنيبا الدارقطني

 يومئذ بجهنم" . جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألفـ مإلك يقودونها .


 [] -


 ورجحنا البفع علي الوقف.
تخـير •1M^/T/ ، وتفسير ابن كثير \&/ •01.

تقريب 1/ 171.
مروان الفزاري ثقة حافظ كان يدلس أسماء الشُيوخ .

سنة • با د/د ت ت تقريب 107/r.

التاسعة/ع تقريب roa/r .


$$
\begin{align*}
& \text { مات سنة }  \tag{7}\\
& \text { هيزان ج/r } \tag{v}
\end{align*}
$$

## 

## الحديث الثالث والتسعون

## بـاب إذا تواجه المسلمان بسيفههما


وأخرج مسلم حديث غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة عني عن
 البخاري وقال: : قال غندر : حدثنا شُببة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي
الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه الها :
وحادثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئنا غندر عن شُعبة ح وحلئنا محمد بن المثنى وابن

 جهنم فإذا تكل أحدهما صاحبه دخلاما جميعاًا" .


1- الستدر الك الدارتطني هنا بسبب الاختلاف الواقع بين شُعبة وسفيان الثوري في رفع
 من استدراكُ الدار تطني أنه يرجح الوقق على الرفي ويؤكد هذا الفهم أنه استأنس
 وبالرجوع إلى أقوال نقاد المحدئين في شسبة وسفيان نجد أنهم يقدمون سفيان على شُعبة في مواطن الالختلاف: :

التتبع لـ اب و المصورة، ق 19، المخطوطة، الإكمال ז/بدون ترقيم للصفحات تحت رقم
 rris/a
خالفه سغيان أخخنت بتول سفيان .


 - 0



وقان ابن نهذي: : كان الثو ري يقول شعبة أمير المؤمنين في الحذيثٌ وقالٌ الثوزي
لسنلم بن قتيبة : مأ فعل أُستاذنا شعبة .
 حافظان متقنان والنذي يظهر لي رجحان الر الرفع لأنه زيادة من إمام







## المتن والخخلاصة

 ذكرها وله شاهد من حديث أبي موسى قال ابن ماجه(؟)" حلثنا أحمهذ بن سنان ثنا يزيد بن
هنه الأقوال في ت ت \&/ اشا :

تصت ت


هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة عن ققادة عن الدحسن عن أبي موسى قال :
 رمى إليه اللدارقطني من تقديم الوقف ليس بالقوى والمر جحات إنما توفرت لجانب الرفع

$$
\begin{aligned}
& \text { [1] ـ ـ كونه زيادة ثقّة فيجب قبولها والدارتطني ممن يقول بذلك. }
\end{aligned}
$$

## الححديث الرابع والتسعون

بـاب تقوم اللساعة والروم أكثر الناس
[9६] ـ ـ قال الدارتطني (1) رحمه الهّ :
وأخرج مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن أبي شُريح عن عبد الكريم بن الكحارث

 الحديث في صحيح مسلم (r) قال رحمه الشه :
 شريح




> التتبع لـ Y Y Y Y ألمصورة، ق M ا^، المخخطرطة
> MYY/E


عبد الكريم بن الحارث بن يزيد الحضرمي، أبو الحارث، المصري، ثنقة، عابد، من الساديسة روايته

المستورد بن نـداد بن عمرو القرشي الفهري، حجازي، نزيل نزل الكوفة، له ولأبيه صحبة مات سنة
\&/ خت م ع تقريب Y\&Y/Y .

قلت ذلك إنهم لأحلم النابنى عند فتنة وأجبر النابس عند مصيبة وخير النابس لمشـاكينِم وضتغائهمم

－ 1
 عنه تعتبر منقطعة．
 أورد حديث عبل｜الكريم في المتابعات وهي يحتمل ：فيها ما لا يختمل ：في الأصول．

و－r



 عنه النووي والحافظ ابن خحر ．

آخر عن اللِبث عن مؤسى بن عُلي عن أبيه عن المستوردد) .

أما المتّن فهو حسن بالنظر إلى مجموع طريقيه فقلد رواه مسلم من غن غير الطريق


ت• ت
الالْمام مسلم بن التحجاج ومنهجهه في الصحتح（VAT／Y）．



الليث بن سعل حدثني موسى بن عُلي(") عن أبيه(1) تال: : فالل المستورد القرشي عند
 ملاحظة: بحثت كثير ألعلي أجد متابعات وشواهد للحديث فلم أجد.

## الحديث الخامس والتسعون

باب في الآيات التي تكون قبل الساعة
[90] ـ قال الدارتطني

 عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة عن أبي الطفيل موقوفأ قاله زيد بن بن أبي أنيسة عن عبد الملك وخالف أشعتٌ فقال عبد الملك عن الربيع بن عميلة.

الحديث في صحيح مسلم (8) تال رحمه الهن : الهي




 موسى بن علي ـ بالتصغير - ابن رباح بموحدة، اللخمي أبو عبد الرحمن المصري صدوت ربما أخطاً

من السابعة مات سنة با

 وعبد اللّهَ بن وهب واللنيث إمامان وتقدمت ترجمتهمها .






「

ذلك نار تخرج من اليِمن تظرِ الناس إلى محشرهم .
عن عبيد اللَّهُ بن معاذ العنبري جدثنا أبي جدثنا 'تُبعبة بُعن

فرات به مرزفوعاً .


أـ
فرات به مرفوعاًا

سر يحة ولم يرفعه.

لـ
 عبل الغزيز .


1 - يذكر الدارتطني وي هذا الاستدرالك أن أضحابِ أبي الطفيل قل أتْلفو| :عليه في
 أنسيل مرفوعاً وعبن العزيز بنت رفيع وعبل الملكت بن ميسرة يرويانه عن أبي الطنفيل عن حذينة بن أسيل موقوفاً عليه.
 $-Y$ موقوفة كما قان؛ ولا ينقلح هذا في الُحديث فإن عبد الُعزيز بن زفيع ثـّه حافظُ


في البعـث . . $\mathrm{YV} / \mathrm{AA}$ (Y)

القزاز . . . الخ لأنه هو راوي الرفع لا ابن رفيع .

أقول: إني لم أجد رواية زيد بن أبي أنيسة عن عبد إلملك بئ بن ميسرة عن أبي
 يكون قد التّس عليه الأمر فيها. وذلكُ أن هناكُ رواية عن زيد بـ بن أبي أنيسة عن


 الوهم لاسيما واللارتطني يعتمد كثيرأ على حافظته كما صرح البرقاني ألما اللارتطني أملى العلل من حظظه

## رجحان الرفع

وعلى كل حال فليس لجانب الوقف من المرجحات ما يوجب تما تقديمه فالرفع إذن
 وئبوته وهي
 - r
 والخامسة عيسى والسادسة: دابة الأرض والسابعة: الدخان والثامنة: خرئر بأجوج ومأجوج والتاسعة: ريح باردة طيبة يرسلها الهُ فيقبض بتلك الريح نفس كل مؤمن والعائرة: طلوع اليُمس من مغربهاب|"(r). -
 مغربها وخروج الدابة على الناس ضحىي (0)


THEN/Y
. Mror/ractrap

## الخخاتمة

يمكن إرجاع انتقادات الدار تطني وتتبعاته للإمام مسلم إلى الأقسام الآتية :



 حديثاً.



يزيذه قوة . ويبلغ عدد هذا القسم خمسة وأربعين حديثأ. .



 قليلًا جدأ لا يجاوز ثمانية أحاديث.



ولا يزيد هذا القسنـم عن حديثين .

ويمكن إرجاع انتقادأت الدارتطني إلى الأبواب الآتية من أبواب العلل :

$$
\begin{aligned}
& \text { [ } \\
& \text { [ }
\end{aligned}
$$


 [ [
[ [

 انتهى الكتاب بحمد الله زصلى اله على نبينا محمد وآله وصحبه وسطلم.

## الضهـرسن

11 تعريف موجز بالإمام مسلم
$Y$ تعريف مو جز باللارتطني
1 ـ ــ من مقدمة صحيح مسلم
$r$. الحديث الأول : باب النهي عن الحديث بكل ها سمعY ـ
الحديث الثاني : بابِ الدليل على أن من مات على التوحيد دخل انـجنة
rrتُطعا"
r الحديث الثالث : واللذي فلق الحب وبرأ النسمةالحديت الرابع : باب تحريم ضرب الخلود وشتَ الْجيوب والمُعاء بلدعوى$\varepsilon$. الجاهليةالكديث الخامس : باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه لضعغه . . الخ . . . .الححديت اللمادس : باب إبأت رؤية المؤمنين في الآخرة ربهمم سبحانه وتعالى . .الححليثt السابع : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاالحلديث الثامن : باب اللـليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير

+ ـ من كتاب الطهارة
TV : باب فضـل الوضوء الحلديث التاسع
VY باب فضل الوضوء والصـلاة عقبه الحلديث العانر

19
94 الحديث الثالث عشر : :باب حكم المنيّ الحديث الرابع عشّر : بابَب المذي
§ ـ ـ من كتاب الصـلاة



 الحليث التاسع عشر : :باب متابعة الإمام والعمل بعده . . . . . . . . . . . . . .
 0 ـ من كتاب المساجِد
الحديث الحادي والعشرون : باب النهي عن بناء المساجد على القبور إلخ
 الحديث الثالث والعشرون" : بأب استحباب الذكر بعذ الصلاة وبيان صفته . . . .
 الحديث الخامس والعشرون : باب فضل صلاة العشاء والصنح في جماعة . . ٪ . . Y - ـ من كتاب صـلاة المسافرين وقصرها
الحديث السادس والعشرونٌ : بابب جواز صلاة النافلة على :الدابة في السّفر حيث 101

 $17 \xi$ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه الحديث الثامن والعـتُرون
 الحديث الثلالثون

## V- - من كتاب الجمعة

الحديث الحادي والثلالون : باب في الساعة التي في يوم ألجمعة . . . . . . . . . .

الحدبث الثاني والثلالثون : باب تخفيف الصلاة والخططبة 1 ـ ـ من كتاب الجنائز
117
الحديث الثالث والثلالون : باب الصلاة غلى الجنازة في المسجد 9 - من كتاب الزكاة

الححديث الخامس والثلاثون : باب التحريض على قتل الخوارج 190 ...........
الحدبث السادس والثلاثون : باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة . . . . . . 181
-1 ـ ـ من كتاب الصيام
r.r الحديث السابع والثلاثون : باب الشثهر يكون تسعاً وعشرين r.T باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا الحديث الثامن والثلالثون
rir : . . باب فضل صوم المحرم : الحديث اللتاسع والثلالئون
rio : باب قضاء الصائم عن الميت الححديث الأربعون

YIV الحليث الحادي والأربعون : باب صوم عشُر ذي الحجة

$$
11 \text { ـ ـ من كتاب الحج }
$$

YYI
الحديث الثاني والأربعون : باب مواقيت الحبر والعـي rro الحديث الرابع والأربعون : باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسائها للإحرام
YYA وكذا الحائض
MrI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحديث السادس والأربعون : باب الستحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف . . ع \& الحديث السابع والأربعون : باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة إلخ وبي
 Y\&V الحديث التاسع والأربعون : باب صحة الاب حج الصبي وأجر من حج به yor باب فضسل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة الحديثِ الخمسون ا
roq الحديث الحادي والخمسون : باب حكم العزل

سا ـ ـ من كتاب الرضناع
الحديث الثاني واللخمسون: : بابِ قلر ما تستحقه البكر والثْيب من إقامة الزُرْج YTY عندها عقب الزفافـ
: 1 ـ ـن كتاب المسبا
YV: الخديث النـالث والخخمسون : باب وخع الجوائح rVA الحديث الرابع والخمسون : : بابـ فضـل إنظلار المعسر 10
YAK الحلديث اللخامسن والخمسونت: باب الوصية بالثلث

17


 - IV

YqY الحلديث الثامن والخمسونٌ : باب المصيال التحديث التاسع والـخمسون : من باب تـحريم الُدماء والأعراض والأموال :........ $r \cdot \varepsilon$ : من باب دية الجنين الحديث الستون 1 1 ـ ـ من كتاب الجههاد والسِير
M. : باب الأنفال الححديث الخادي والستون Y! ! : بابب غزوة خيبر . الحديث الثاني والسنون الحديث الثالث والمتون . 18 ـ من كتاب الإمارة
rr: الحديث الرابع والستون : : بابِ كراهة الإمارة بغير ضرورة Mry الحديث اللخامس والستون : بانب وجوب لزوم جماعة المسلمين :
الحديت السنادس والستون : بابِ بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأخاجا Mro بعد ثلاث في أول الإسلام. . . إلخ
Yا - من كتاب الأشربة
rqq الحديث السابع واللستون ：باب النيهي عن الانتباذ في الأوعية الحديث الثامن والستون ：باب النهي عن الانتباذ في اللمزفت والدباء والحتتم Mry والنتير ．．．إلخ
الحديث التاسع والستون ：باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ． rrv باب لا يعيب الطعام الحديث السبعون
YY ـ من كتاب اللباس

「ミ1「そV باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضه الفـة إلخ الحديث الحادي والسبعون r\＆v
 roo والمغير ات خلق الله
باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع
الحديث الرابع والسبعون r7． بما لم يُطط

Y Y ـ من كتاب السلام
الحديث الخامس والسبعون ：باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع rro الدعاء
الحديث السادس والسبعون ：باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها rvi باب استحباب قتل الوزغ الحديث اللسابع والسبعون Y Y ـ من كتاب الفضـائل
rve باب إبنات حوض نبينا

الحديث الثامن والسبعون
rv7 باب من فضائل يوسف عليه السلام الحديث التاسع والسبعون
rn． باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه الحديث الثمانون الحديث الحادي والثمانون ：باب نضل الصحابة ثـم الذين يلونهم ثـم الذين r＾＾ يلونهم


ب ـ ـ من كتاب البر والصلة
ras
：بابب النئي عن الشُحناء والتهاجر الحلديث الثالث والثمانون Y ـ م من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار
 e．r الحديث الخامس والثمانونٍ ：باب دعاء الكُرب ـ ـ من كتاب التوبة
 الحديث السابع والثمانون ：：بابب حديث توبة كعب بن ماللك وصصاحبيه ؛ ：．．．


الحديث التأسع والثمانون ：الحتمع ثلاثة نفر الحديث التسنعون Y Y من كتاب صفة الجنة
 الحديب الثاني والنسعون＂：باب في شلذة حر نار جهنم وبعلـ قعرها وما تأخلذ そヶへ من المعذبين
－
الحديث الثالث والتسعون ：：باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ．．．．．．．．．．
 الحديث الخامس والتسعون ：باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ．．．．．．．．．．．．〔ケへ الخاتمة

