المصنف

صفحه وحقيقه
الدكتر بشارة معاذ مغروف
السيد أبو الماجالي النوري
الجعفر عبد الزار عيد
أبي إبراهيم حميص الرأمي
مجاهد محمد خليل

المجلد الثاني
أنس بن مالك الأنصاري
1190-431

دار الإشراف العربي
تونس
التايمز
دار الغرب الإسلامي
الطبعة الأولى
1434 هـ / 2013 م

لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو توزيعه في نطاق إعادة المعلومات، أو نقله بأي شكل كان، أو بواسطة وسائل الإذاعة، أو كهرستاتئية، أو أشرطة مغطاة، أو وسائل ميكانيكية، أو الاستنساخ الفوتوغرافي، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.

صاحبها: الدكتور محمد بشار عواد - عمان
تتابع أنس بن مالك الأنصاري
أبواب صلاة الجمعة

541 - عن زياد بن المُتَمِّم، عن أنس بن مالك، قال:
"كان النبي ﷺ إذا دخل رجبًا، قال: اللهم بارك لنا في رجب، وسعبان،
وابرك لنا في رمضان، وكان يقول: ليلة الجمعة غزاة، ويومها أزهرّ.
"أخبره عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عمر، عن زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد بن المُتَمِّم، فذكره.

- فوائد

قال البخاري: زائدة بن أبي الرقاد، عن زياد بن المُتَمِّم، وثابت، منكر الحديث.

التاريخ الكبير 3/437.

- وقال ابن حاتم الرغزي: سأَلَّهُ أَبِي عَن زائدة بن أبي الرقاد، فقال: يَحْذَث
عن زياد بن المُتَمِّم، عن أنس أحاديث مرفوعة مُنكرة، فلا ندري منه، أو من زياد؟
ولا علم روى عن غير زياد، فكتبت بهديه. الجرح والتعديل 3/213.

***

542 - عَمِّن سَمِعَ أَنَّا يَقُولُ: إِنَّ الْبَيْتِ ﷺ قَالَ:
"إِنَّ الجُمُوعَ إلى الجَمِعِةِ (2)، والصَّلَاوَاتُ الخَمْسُ، كَفَارَاتُ لَا بِئِنَّ، ما
جَعَلَتُ الْكُلُّبَاتُ، قَالَ: فَقَالَ رَجْلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهُ، أَكْفِرِ الْجُمُوعَ إلى الجَمِعِةِ؟ قَالَ:
نَعْمَ، وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ.
"أخبره عبد الرزاق (558) عن عمر، عَمِّن سَمِعَ أَنَّا، فذكره.

***

(1) المسند الجامع (1742)، وأطراف المسند (582)، ومجاميع الرواية 2/165، ومقدمات حديث.
(2) في طبعة المجلس العلمي: إن الجماعة إلى الجماعة كفارة، وأخذت عن طبعة دار الكتب العلمية
(3) الط thượng (5605)، الذي ذكر حقيقة أن كلمة كفارة لم ترد في النسخ الخطية.
543 - عن立بة البصري، وسليمان الطائي، عن أبي نسیر بن مالك، قال:

رسول الله ﷺ:

"إِنِّي لِلَّهِ ۛ فِي كُلِّ يَوْمٍ جَمِيعَةً يُصَلُّونَ مِنْ أَلْفٍ عَيْنِيّ، يَعِصُّهمُ مِنَ النَّارِ.

قال أخذهما في حديثه: "كلهم قد استوجبوا النار".

أخرجه أبو يعلى (443) قال: حدثنا محمد بن بحر، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائي، قال: حدثنا الأزرور بن غالب البصري، عن ثابت البصري، وسليمان الطائي، فذكراه.

- أخرجه أبو يعلى (444) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي عبد الصمد بن علي، عن عوام البصري، عن عبد الواحد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال رسول الله ﷺ:

"إِنَّ أَحَدَ الْجُمَهُورِ وَلَيْلاً الْجُمَهُرَةَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرَونَ سَاعَةً، لَيَسُ فِيهَا سَاعَةٌ، إِلاَّ وَلَيْلَةَ الْجُمَهُرَةَ مِنْ أَلْفِ عَيْنِيّ مِنَ النَّارِ.

قال عبد الواحد بن زيد: ثم خرجنا من عينه ( يعني من عند ثابت)، فدخلنا على الحسن، فذكرنا له حديث ثابت، فقال: سمعته، وزاد فيه: كلهم قد استوجب النار.

- وأخرجه أبو يعلى (445) قال: حدثنا محمد بن بحر، قال: حدثنا أبو ميمون، سببه من أهل البصرة، قال: حدثنا ثابت، عن أنس، قال رسول الله ﷺ:

"إِنِّي لِلَّهِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الدَّنَّا، يُصَلُّونَ مِنْ أَلْفٍ عَيْنِيّ، يَعِصُّهمُ مِنَ النَّارِ، كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارِ" (1)

- فوائد:

قال الدارقطني: تفرد به أزرور بن غالب، عن الثيمي: "أطراف الغراب والأفراد (888).

(1) القصد العلمي (350)، ومجمع الزوائد 166 / 216 و167 / 217، وإتحاف الجزيرة السمحة (1472)، والمطالب العالية (174).
- وقال الدارقطني أيضاً: غريب من حديث عبد الواحد بن زيد، عن ثابت،

تعلق بعبد الصمد بن أبي خذاش، عن الحمو بن عبد الغفار البصري، عن عبد الواحد.

«أطراف الغريب والآثبات» (197).

***

44 - عن عثمان بن أسى، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أأتي جبريل!» وفي يده كالمرأة البيضاء، فيها كالكية السوداء، فقلت:

يا جبريل! ما هذا؟ قال: هذه الجماعة، قال: فلست! وما يجمعها؟ قال: يكون عندها لكي، وليقوم من بعيك،

ويكون اليوهود والنصارى بعبدها، قال: فلست! و ما هي في Jeżeli: يك فيها

ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، يسأل الله فيها شيئًا، من الدنيا والأخرى، هو له

قسم، إلا أن أعطاه إياه، أو ليس قسم، إلا دحره عند ما هو أفضل منه، أو ينحدب به من شر هو عليه مكتوب، إلا ضرف عنده من البلاء ما هو أقضاه منه،

قال: فلست له: وما هذه الكنيسة فيها، قال: هي الساعة، وهي تقوم يوم الجمعة،

وهو عندنا سيد الأفام، ونحن ندعو يوم القيامة، يوم الجمعة، قال: فلست: مم

ذاك؟ قال: لأن زيك، تبارك وتعالى، تأخذ في الجنة واديًا من وادي أنيض، فإذا

كان يوم الجماعة، هيبط من على عينين على كريم، تبارك وتعالى، ثم تحق على

الكريسيين بنشابه، مكللة بالجراء، ثم تتجيء البيّون، حتى يثيروا عليها،

وبنجل أهل الغرب، حتى يستفردوا على ذلك الكبيرة، ثم يتجلّى لهم زئبهم، تبارك

وعحاله، ثم يقول: سلولي أطيعكم، قال: فسألونه الرضا، فقيل: رضائي

أحلامك داري، وأحلامك كرامتي، فسلولي أطيعكم، قال: فسألونه الرضا، قال:

فأنتموههم، أنتم قد رضيت عنهم، قال: فتصفعهم ما لم تر عيني، ولم تسمع أذن، ولم

يحتير على قلبني، قال: فذبحكم يقдар الأصرافهم من يوم الجمعة، قال: فم

يرفعون، ويرفع معه البيّون والصديقون والشهداء، ويرفع أهل الغرب إلى
عَرْفُهُمْ، وَهُمْ دُرَّةٌ بِبَلَاءٍ، لَا يُسِّرِّفُ فِيهَا قَضِيمُ، وَلَا قَسُمُ، أَوْ دُرَّةٌ حُرَاءٌ، أَوْ زَبْرُ جُدُّةٌ حُضَرَاءٍ، فِيهَا عَرْفُهُمْ وَأَبْوَابُهَا مُطَرُّدَةٌ، وَفِيهَا أَنْهَارُهَا وَتَبَارُكُها مَنْدُلَةٌ، قَالَ: فَلَبِثُوا إِلَى مَنْتِهٍ أَخْرُجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجَمِيعَةِ، لَيْزَدَادُوا إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ وَلَبِيَزَادُوا مَنْهُ كَرِامَةً.

أُخْرِجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةٍ ۡ٢/۵۰۰ (۵۵۰) قَالَ: كَحَذَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنَ مُحَمَّدٍ السُّمَحَارِي، عَنْ أَبِي، عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَهُ.١

٦- فوائد:

قَالَ الْبُخَارِي: عُثْمَانُ بْنُ قَيْسٍ، أَبُو الْبِكْفَانَ، وَقَالَ: ابْنُ عَمْرِي، الْبَجِّي،
الكُوفِي، وَزَوَّرَ عَجِيرٍ، عَنْ أَبِي، عَنْ عُثْمَانِ بْنِ أَبِي حُمْيَدٍ، عَنْ أَنْسٍ، هُوَ الْأَعْمَى، الْكُوفِي،
وَكَانَ يَقُنِّي، وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ لَا يَقُنِّي عَنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ فَضِيلٍ: كَحَذَنَا أَبِي، كَحَذَنَا عُثْمَانَ، فِي الْجَمِيعَةِ، عَنْ أَنْسٍ، رَضِيَ الله
عَنْهُ، عَنِ الْبَنِيّ.٢

وَرَوَاهُ عَلَى بِنَ الحَكِيمِ، وَعَبْسَةَ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانِ بْنِ عَمْرِي، عَنْ أَنْسٍ،
رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ الْبَنِيّ.٣ «الْتَارِيْخُ الْكَبِيرُ» ۶/۴۴۵.

وَقَالَ ابْنُ حَجَّرٍ، فِي تَرْجِمَةٍ عُثْمَانِ بْنِ عَمْرِي: ذَكَرَهُ الْبُخَارِي، فِي «الأَوْسَاطِ»،
فِي فَصِلِّ مَا بَيْنَ العَشَرَيْنَ وَمِيْتَةٍ إِلَى الْعَشَرَيْنِ، وَقَالَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَلَا يُسْمَعُ
مِنْ أَنْسٍ. «تَهْدِيبُ الْتَهْدِيْبِ» ۷/۱۳۲.

***

٥٤٥ - عَنْ عَلَيٍّ بْنِ الْحَكِيمِ الْبَنِيْنِي، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه
٢٧٩ قَالَ: «أَتَأَنَّى جُبَرِيلُ بِبَعْثَةِ الْمَرَأَةِ الْبَيْضَاءِ، فِيهَا نَكَّةٌ سُوَّدَاءٍ، قَلَّتْ: يَا جُبَرِيلُ، ما
هَذَا؟» قَالَ: «هِذَهُ الْجَمِيعَةُ، جَعَلَهَا اللَّهُ عِيدًا لَّكَ وَلَأَمِّيَكُ، فَأَنْتَمُ بِقَدِّ الفَيْدُودٍ»

(١) مَجْمَعُ الزُّوَائِدِ ۱۰/۱۲۱، وَإِبْنِ عَجِيرُ الْخُلَفَاءِ (۱۴۸)، وَالْمَطَلَبِ الْعَالِيِّ (۱۳۵).
وَهَذَا أُخْرِجَهُ الْبَيْتُ (۷۷۲)، وَإِبْنُ أَبِي حَاتِمٍ، فِي «تَفْسِيرِهِ» ۴/۱۲۵۶ وَ۱۸۷۹.

أخره أبوبكر (428) قال: حدثنا سفيان بن قروخ، قال: حدثنا الصقـ بن حزن، قال: حدثنا علي بن الحكم الباني، فذكره.

- فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سألك أبي وأبا زرعة، عن حديث، رواه الصقـ بن حزن، عن علي بن الحكم، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: أتأتى جبريل، عليه السلام، بمراة، فإذا وسطه نكتة يبضا، فقال: هذه الجمعة؟ قال أبو زرعة: هذا خطأ، رواه سعيد بن زيد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عمار، عن أنس، عن النبي ﷺ.

قال أبي: نقص الصعق رجلاً من الوسط. «علل الحديث» (571).


---

(1) جمع الزواري، 10/422، والمطالب العامة (173).
546 - عن يزيد الرقاشي، عن أبي نسيء، قال: قال رسول الله ﷺ:
"جأني جبريل بمرآة يضاءة، فيها مكتبة سوداء، قال: فقلت: ما هذه؟ قال: هذى الجماعة، وفيها ساعة".(1)
كلاهما (أبو معاوية، ووكيع) عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، فذكره(2).

***
547 - عمّم سمع أناس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ:
"عُريضت علي الأيام، فرأيت يوم الجماعة، فأعجبني بهاءته ونوره، ورأيت فيه كهفية كتابة سوداء، فقلت: ما هذا؟ قيل: فيه تقوم الساعة.
أخرجه عبد الزارق (459) عن عمّم، عمّم سمع أناس بن مالك، فذكره.

***
548 - عن موسى بن ورذان، عن أناس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال:
"النسيم الوساء التي ترتجي في يوم الجماعة، بعد العصر إلى غروب الشمس".
أخرجه الترمذي (489) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البحري.
قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الحكيم الحفصي، قال: حدثنا محمد بن أبي حميد، قال:
حدثنا موسى بن ورذان، فذكره(3).

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن أناس، عن النبي ﷺ، من غير هذا الوجه، وموhammad بن أبي حميد، يضعف،

(1) المنسق المذكور: (536)، وإن تحاف الجافرة السهيرة (1468)، والمطالبة العالية (673).
(2) وهذا: أخرجه تاءم في "الفوائد" (117).
(3) المسند الجامع (515)، وتحفة الأشراف (1119)، والحديث: أخرجه الطبراني (755)، والبغوي (2101).
لا يرويه عن موسى غير محمد بن أبي حنيف، ومحمد بن أنَّس.

349. عن يزيد الرَقَاشي، عن أنَّس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
«من توضأ يوم الجمعة، فِيْهَا وَنَعْمَتْ، غَيْرِ عَنْهُ بِالْفَرَيقَة، وَمِنْ اعْتِصَلَ فَالْعَمَّالُ أَقْضُلْ».

أخرج جعفر بن الزَرَاق (531) عن الثوري، عن عكرمة بن عمارة. وابن ماجة (1091) قال: حدثنا نصر بن علي الجهمي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال:

ثلاثتهم (عكرمة، وإسحاق، وسفيان) عن يزيد الرَقَاشي، فذكره.

فوائد:

- قال ابن عدي: كذا حدث علي بن الجعد، عن الثوري، عن يزيد نفسه، وبينه الربع بن صحيح.

وقد رواه جامع من أصحاب الثوري، يزيد بن أبي حكيم، وعبد الزراق، وغيرهما، عن الثوري، عن الربع بن صحيح، عن يزيد الرَقَاشي. (الكامل) 4/39.

- وقال الدارقطني: رواه هشيم، وعبد الأعلى بن مسعود، والثوري، عن الربع بن صحيح، عن يزيد الرَقَاشي، عن أنَّس.

(1) اللفظ لابن ماجة.
(2) المند الجامع (1682) ومختارة الأشراف (1682)، ومجمع الزوائد (1675) وتفاح الجبرية (1490).
(3) الحديث: أخرجه الطيالسي (2245)، والبخاري (2669) والبيهقي (297/1).

11
قاله يزيد بن أبي حكيم، وعبد الله بن الوليد العبديان، عن الثوري.
وقال علي بن الجعد، وعمرو بن كثير: عن الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن
أنس، لم يذكرنا: البرع.
والثوري لم يسمعه من يزيد الرقاشي، إنما سمعه من البرع عنه، كما قال
العديان. "العلم" (٢٤٥).

***

حديث عن أبي عبد الرحمن الباجي، عن أنس بن مالك،
"أن النبي ﷺ كان يصلى الجمعة حين ميل الشمس".
تقدم من قبل.

***

٥٥٠ - عن حميد الطويل، عن أنس، قال: "كنا نبكرو بالجماعة، ونقيل بعد الجماعة".١
(*) وفي رواية: "كنا نبكرو إلى الجماعة، ثم نقيل".٢
(*) وفي رواية: "كنا نجمعت، فترجع فنقيل".٣
(*) وفي رواية: "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ الجمعة، ثم ترجع إلى
القواطع فنقيل".٤

آخره ابن أبي شيبة ٢/١٠٦ (٥٠٨) (٣/٢٣٧) (١٣٥٢) قال: حديثنا محمد بن أبي عبيدة، وأحمد
والبخاري. (٦/٨٠) (٩٤٠) قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا عبد الله. وفي ٢/١٧٦ (٩٤٠) قال: حدثنا محمد بن عقبة السيباني، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، وابن ماجة

(١) اللفظ للبخاري (٥/٩٠).
(٢) اللفظ للبخاري (٩٤٠).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) اللفظ لأحمد.

١٢
(1102) قال: حدثنا أحمد بن عبادة، قال: حدثنا المعتتبر بن سليمان. وابن خزيمة

(1841) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشع، قال: حدثنا أبو خالد. وفي

(1877) قال: حدثنا أحمد بن عبادة، قال: حدثنا المعتتبر بن سليمان. وابن

(2809) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن السرقي، قال: حدثنا أحمد بن

الأزهر، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق.

وفي (1810) قال: أخبرنا ابن زهر، فنصنا، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن

أبي بكر، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، قال: حدثنا شعبة.

سبعتهم (محمد بن أبي عبيدة، ومحمد بن إسحاق، وعبد الله بن السمحبي،
وأبو إسحاق الفزاري، والمعتتبر، وأبو خالد، وشعبة) عن خديج الطويل، فذكره(1).

فلننا: صرح خديج بالشياع، في رواية أبي إسحاق الفزاري، عنه.

***

501 - عن سلامة بن وردنان، قال: سمعت أناس بن مالك يقول:

«خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم».

أخرجه أحمد 3/179 (1878) قال: حدثنا وقیع، قال: حدثني سلامة بن

وردنان، فذكره(2).

فوائد:

قال الصحابيون: قلت: سلامة بن وردنان؟ قال لي أحمد بن حنبل: الذي يروي
عن أناس؟ ما أدرى أيش حديثه، له أشياء منكر. (سؤالاته) (432).

***

· حديثه أخاذي المبتكر، وحنيين الجذع.
· يأتي إنشاء الله.

***

(1) المسند الجامع (508)، ومختصر الأشراف (509 و607 و780، وأطراف المسند (531)،

وجمع الزوائد (183)، وجمع الزوائد (183).

وحدثت أخرجه الطبري في (الأوسط) (8088)، والطيب (3/241).

(2) المسند الجامع (1263)، واستدركه محمد (أطراف المسند 1/1) 2002.

13
552 - عن تابيٍّ للنابِي، عن أبي سُفيان بن مالك، قال:

"كان رسول الله ﷺ ينزل من المَيْتَرِ، يوم الجمعة، فيكلمه الرّجُل في الحَاجَة، فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصalice، فتصلي" (١).

(٢) وفي رواية: "أن النبي ﷺ كان يعرض له الرّجُل يوم الجمعة، بعد ما ينزل على الْمَيْتَرِ، فيكلمه، ثم يدخل في الصَّلَاة" (٢).

(٣) وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ يكلم بالحَاجَة إذا نزل على المَيْتَرِ" (٣).

(٤) وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ ينزل من المَيْتَرِ، فقوم الصَّلَاة، فقَلِيُّ إِنْسَانُ، فيكلمه في حاجَة، يقوم معه حتى يقضي حاجته، ثم يتقدم في الصَّلَاة" (٤).


(١) اللَّغظ لأَحْمَدٍ (١٢٦٥).
(٢) اللَّغظ لأَحْمَدٍ (١٢٦٦).
(٣) اللَّغظ للترمذي.
(٤) اللَّغظ لابن جَبَرٍ.
(٥) المَسْرَاحِبِي، وَأَخْبَرَنَا الْفَزِيـِّبَي. (٢٤٥)، وأَطْرَافُ المَسْرَاحِبِ (١٢١٩).
قال أبو داود: الحديث ليس معروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم.

وقال أبو عيسى الترموذى: هذا حديث غريب، لا نعرف إلا من حديث جرير بن حازم.

سيعمت محمدًا (يعني ابن إسحاق البخاري) يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح، ما زوي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ الرجل بيد النبي ﷺ، فما زال يكلمه، حتى تمس بعض القوم، والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربا ييم في الشيء، وهو صدوق.

فوائد:

قال البخاري: هو حديث خطاً، أخطأ فيه جرير بن حازم، والصحيح: عن ثابت، عن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا أقيمت الصلاة، يتكلم مع الرجل، حتى ينمس بعض القوم، ترتيب علل الترمذي الكبير (144).

***

53 - عن حميد الطويلي، قال: سيعمت أنس بن مالك، قال:

"قد ذكر رسول الله ﷺ بالمدينة، وهم يومان يلعبون فيها، فقال رسول الله ﷺ: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا تلعب فيهما في الجاهلية، قال: إن الله عزّ وجل، قد أبديكم فيها خيرًا منهها، يوم الفطر، ويوم النحر".

(*) وفي رواية: "قال رسول الله ﷺ: قدتمت السمدة ولا له السمدة يومان يلعبون فيها في الجاهلية، فقال: قدمت عليهكم وكلكم يومان تلعبون فيها، إن الله عزّ وجل، قد أبديكم فيها خيرًا منهها، يوم الفطر، ويوم النحر".

(*) وفي رواية: "كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيها، فلما..."
قيد النبي السدينى، قال: كأن لَكُمْ يومًا يُلبِعونَ فيهَا، وَقَدْ أَنْبَذَكُمُ اللهُ بيدها حَيَّةً منْهَا، يَومٌ الْيَطْفِ، وَيَومُ الأوْصَحَى.(1)


قالنا: صرح حميد بالشيعة، عند أحمد (1357/12/5).

***

554 - عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، قال:
«كان رسول الله ﷺ لا يُغَذَّى يوم الْيَطْفِ، حتى يأكلُ ﴿مَرَّاتٍ﴾.(3)
(3) وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ، إذا كان يُغَذَّى يوم الْيَطْفِ، لم يخرج حتَّى يأكلُ ﴿مَرَّاتٍ﴾، يأكلُه، إنَّفَرَّاً»(4).

(1) اللفظ للنسائي.
(2) المسند الجمع (1029)، وتحفة الأشراف (93 و119)، وأطراف المسند (111).
(3) الحديث، أخرجه السّراج (1341-141)، والبيهقي 3/177، والبغوي (198).
(4) اللفظ للبحاري (1953).
(5) اللفظ لأحمد (1293)
(2) في رواية: "ما خرج رسول الله ﷺ في يوم فطر فقط، حتى يأكل
تمرات".
قال: وكان أنس يأكل قبل أن يخرج كلامًا، فإذا أراد أن يزداد أكل حمصاً،
فإذا أراد أن يزداد أكل فيراً(1).
(3) وفي رواية: "ما خرج رسول الله ﷺ يوم فطر، حتى يأكل
تمرات، ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا(2)
أخرجه أحمد 3/279(1293ـ) قال: حدثنا حرمي بن عبارة، قال: حدثني
مرجى بن رجاء، وفي 3/2246(1340) قال: حدثنا علي بن عاصم، وقال البخاري.
2/953(121) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن سهبان،
قال: حدثنا هشيم. قال البخاري: وقال مرجى بن رجاء(3). وابن ماجة(1754)
قال: حدثنا هشيم. قال البخاري: وقال مرجى بن رجاء السُّمَّاع: قال: حدثنا هشيم، وابن خزيمة(1429) قال:
حَدَّثَنَا ِجَبَرِيلُ بِنُمُعَّلَّس، قال: حَدَّثَنَا هشيم، وابن خزيمة(1429) قال:
حَدَّثَنَا هشيم. قال البخاري: وقال مرجى بن رجاء، قال: حدثنا
المرجى بن رجاء، وابن حبان(12814) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق التقفي،
قال: حدثنا علي بن سهل بن السُّمَّاع، قال: حدثنا مالك بن إسحاق، قال: حدثنا
زهير، قال: حدثنا عبْتِة بن حُمَيْد.
أربعتهم (مرجى بن رجاء، وعلي، وهشيم، وعبتة) عن عبيد الله بن أبي بكر بن
أنس، فذكره(4).

(1) النحو لأحمد (12460).
(2) النحو لابن حبان.
(3) قال ابن حجر: مُشَيَّرًا إلى رواية مرجى: وقد علَّقتها البخاري هنا، وقد وَصِلَّها ابن خزيمة،
والمعايِضِي، وغيرهم من طريق أبي النصر، عن مرجى. فتح البardi 2/447.
(4) المندس الجمع (62)، والغافه الأشراف (101)، وأطراف المسند (726).
والحديث: أخرج البزار (457)، وطبراني، في الأوسط (1414)، والدارقطني (1717)،
والبيهقي (2/283)، (82 و583)، والبغوي (110).
المستند 2/17.
فوايد:

قال عبد الله بن أحمد بن حنبيل: ذكرت لآي حديثًا، قال: حديثا أبو الروبيع الزهراوي، قال: حديث هشيم، عن عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس، أن النبي ﷺ كان يُفتح على تمرات.

فأنكره من حديث هشيم، عن عبيد الله، وقال أبى: إذا كان هشيم يتحدث به، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس.

قال أبى: وإنها حديثا علي بن عاصم، عن عبيد الله بن أبى بكر. «العلل ومعرفة الرجال» (272).

وقال أبو الحسن الدارقطني: وقد أكنرك أبى أحمد بن حنبيل هذا من حديث هشيم، عن عبيد الله بن أبى بكر، وقال: إنها رواه هشيم، عن ابن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس، وقيل: إن هشيم كان ي담له، عن عبيد الله بن أبى بكر.

وقد رواه مسعود، ومرجى بن زجاج، وعلي بن عاصم، عن عبيد الله، ولا يثبت منها شيء. «التتابع» (197).

وقال الدارقطني: رواه علي بن عاصم، عن عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس.

وابتعه أبو الروبيع الزهراوي، فرواهم عن هشيم، عن عبيد الله بن أبى بكر، عن أنس كذلك.

المعروف: عن هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس بن مالك.

وأكنرك أبى أحمد بن حنبيل حديث أبى الزبيعة، عن هشيم. «العلل» (578).

قَلْنَا: قال ابن حجر، ردًا على ما تقدم: هي علّة غير قادحة، لأن هشيم قد صرح فيه بالإخبار فأنا تدلّيه، ولهذا تزال فيه البخاري ذرجة، لأن سعيد بن سليمان من شيوخه، وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة، لكونه لم يسمع منه، ولم يلق من أصحاب هشيم، مع كثرة من لقيته بهم، من يجده به مصرحًا عنه فيه.
بالإِخْبَارِ، وَقَدْ جَرَّمْ أَبُو مُسَدَّد الدُّمَشِقِيُّ بِأَنَّهُ كَانَ عَنْ هُضِيم عِنْدَ الْوَجِيْهِينَ، وَأَنَّ أَصَحَابَ هُضِيم الْقُدُّوْمَا كَانُوا يَرُوِيُّهُ عَنْهُ عَلَى الْوَجِيْهِ الْأَوْلِ، فَلَا تَنْضُرُ طَرِيقَ ابْنِ إِسْحَاقِ الْمُذَكُّوْرِ، قَالَ الْبِيْهْقِيُّ، وَيَوْمَّا ذَلِكَ أَنَّ سَعِيدَ بْنُ سُفيانِ قَدْ زَوَاهُ عَنْ هُضِيم عِنْدَ الْوَجِيْهِينَ، ثُمَّ سَافَقَ مِنْ رَوَايَةٍ مُعَاذِ بْنِ السُّمَّيْنَ، عَنْهُ عَنْ هُضِيمِ بِالإِسْنَادِينَ الْمُذَكُّوْرِينَ، فَرَجَحَ صَنِّيعُ الْبَخَارِيِّ، فَنُفَّتْهُ الْبَلَّارِيِّ، ٢٥٨٦.

***

5٥٥- عَنْ حَفْصِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ أَنَسِ;

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ، يَمْعَّرُ الْفَطْرِ، عَلَى تَمْرَاتِ، ثُمَّ يَغْضُبُ»(١).

(*) وَفِي رَوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمْرَاتِ، يَمْعَّرُ الْفَطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَجِّهِ إِلَى السَّمَثَاءِ»(٢).

أُخَرِّجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةِ ٢٠٦٥٨٨٩١٧٨٢٦٠، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدِ، (١٣٨٠١) قَالَ: أَخْبَرَهَا زَكْرِيَاءُ بْنُ عُمَرِ، وَ(الْأَدَأَرِيِّ)، (١٧٣٣٦) قَالَ: حَدَّثْنَا عَمَرُ بْنُ عُوَيْنِ، وَ(الْتَرْمِذيِّ) (٥٤٣٥) قَالَ: حَدَّثْنَا عُمَرُ وَبْنُ عُوَيْنِ، وَ(الْجَاهِلِ)، (١٤٨٨٨١٧) قَالَ: حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةِ، وَ(ابْنُ جَيْبَانِ)، (٢٨١٦١) قَالَ: أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ سُفَيْنَ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةِ، وَ(الْبَكْرِ)، (٢٨١٦١٣) قَالَ: حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةِ، وَ(الْبَكْرِ)، (٣٦٩٧٣) قَالَ: حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةِ، وَ(الْبَكْرِ) قَالَ: حَدَّثْنَا هُضِيمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقٍ، عَنْ حَفْصِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ، فَذَكَرَهُ(٣).

١٩

١) اللَّفَظُ لَابِنِ أَبِي شَيْبَةِ.
(٢) اللَّفَظُ لَلْتَرْمِذيِّ.
(٣) الْمَسْنُودُ الْجَامِعُ (٥٣١)، وَالْكِتَابُ الْأَشْرَافِ (٥٤٨٥٩٧٣١)، وَالْبَيْعُ، (٧٥٨٦٤٢)، وَالْبَيْهْقِيِّ، (٣٤٢٢٧٩٢١)، وَالْبَيْعُ، (٧٥٨٦٤٣١)، وَالْبَيْهْقِيِّ، (٣٤٢٢٧٩٢٢)، وَالْبَيْعُ، (٧٥٨٦٤٤١).
(٤) فِي طَبْعَةِ الرَّسَالَةِ (٥٥١)، (٢٥٤١٠٨٢١٣)، وَالْبَيْهْقِيِّ، (٣٤٢٢٧٩٢٣)، وَالْبَيْعُ، (٧٥٨٦٤٤٢).
556 - عن أباؤا بن أبي عيّاش، أن أنس بن مالك أخبره:

"أن النبي ﷺ لم يصب قبَّل صلاة الفجر، ولا بعدها، وأن النبي ﷺ لم يكن صلَّ قبَّل صلاة الأضحى، ولا بعدها مثنياً.

أخرجه عَبْد الرَّزَاق (5618) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن أبي عيّاش، فذكره.

- فوائد:

- أخرجه ابن عدي في «الكامل» 2/163 في ترجمة أباؤا، وقال: وأباؤا بن أبي عيّاش له روايات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتناسب عليه، وهو بين الأمر في الضعف.

***

557 - عن حبيب الطويل، عن أنس، قال:

"كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة.

أخرجه ابن أبي شيبة 2/170 (5629) قال: حدثنا أبو خالد الأحمير، عن حميد، فذكره.

***

558 - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك،

"أن رسول الله ﷺ صلى العيد بالرخصة، مستغزاً بحرية.".

(*) وفي رواية: "رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلّيها بالرخصة.

يُعَيِّن العزة.

أخرجه ابن ماجة (1306) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأُثْلِي. و"النسائي"، في "الكبرى" (1783) قال: أخبرنا يونس بن عَبْد الآله، و"ابن خزيمة" (789) قال: حدثنا يونس بن عبد الآله.

(1) إخوان الجزيرة المتهرة (1597)، والمطالب العالية (763).

(2) اللفظ لابن ماجة.

(3) اللفظ لابن خزيمة.
كلاهما (هارون، ويوسف) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن يلال، عن يحيى بن سعيد، فذكره.

***

559 - عن مولى لأس، قال: انتهيتنا معاً آنس يوم العيد، حتي انتهينا إلى الزاوية، فإذا منى له، يقول في العيد بـ: «سبح اسم ربك الأعلى»، وقبل أتاك حديث الغاشية، فقلت آنس:

«إنهم لسورتان اللتان قرأاها رسول الله ﷺ».

آخره ابن أبي شيبة (67/7) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبارة الصيدلاوي، عن مولى لأس، قد سأله، فذكره.

***

560 - عن أبان بن أبي عبيدة، أن آنس بن مالك أخبره:

«أن النبي ﷺ كان يوم الفطر، ونوم الأضحى، ينطه على راحلته، بعد الصلاة، قال: يشهد، ثم يقرأ بسورة من القرآن، ثم يدعو بدعاء، ثم ينطه».

آخره عبد الززاق (565) عن ابن جرير، قال: حدثني أبان، فذكره.

***

561 - عن حمزة بن المطلب، وإيروس بن مسرة، عن آنس بن مالك:

«أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالمسجدية أربعًا، وصلى العصر بدي الحليفة ركعتين».

(1) المسند للجمي (1658)، وتحفة الأشراف (528).

(2) إخبار الجيرة السماح (1601/2)، والطابع العالي (766).

(3) إخبار الطالب المسماري (2159).

(4) اللطيف لأحمد (12849).

21
(1) وفي رواية: "صلِّتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، الظُّهُرُ بالسَّمِينَةِ أَرْبَعَا، وصلَّتْ مَعَهُ الْعَصْرُ بِذِي الخَرَيجِ رَكَّمَتِينَ".

أخبره عبد الزرقاء (4316) عن الثوري. وفي (4316) عن ابن عبيبة.


كلاهما (الثوري، ابن عبيدة) عن محمد بن السُّكَيْرَةِ، وابراهم بن ميّسَرة، فذكرها.

- قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

- أخبره عبد الزرقاء (4316) عن ابن جريج. و"الحميدي" (12138) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، و"الدارمي" (12138) قال: أخبرنا محمد بن يوشف، قال: حدثنا سفيان. و"ابن يعلى" (12138) قال: حديثنا صالح بن مالك، قال: حدثنا عبد الغريز بن عبد الله بن أبي سلمة. وفي (12138) قال: أخبرنا أبو الخنساء، محمد بن عبد الله بن الجحيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مصّر، عن عمرو بن الحارث.

(1) اللفظ لسلم.
ستهم (ابن جريج، وسفيان بن عيينة، وابن إسحاق، وسفيان الثوري، وعبد العزيز، وعمرو) عن محمد بن المتنكدير، أنه سمع أسس بن مالك يقول: " صلى الله عليه وسلم ، ظهر بالسندية أربعًا، وصليت معه العصر بذي الخليفة ركنعتين" (1).

وفي رواية: " صلى الله عليه وسلم ، ظهر في مسجد البَلْدِية أربعًا وركعتين، ثم صلى بن أربيع الظهير بذي الخليفة رکعتين، آمنًا لا يفات في حجة الوداع" (2).

وفي رواية: " صلى الله عليه وسلم ، ظهر بالسندية أربعًا، وصلى العصر بذي الخليفة رکعتين، وهو مفاعف إلى مكة" (3).

وفي رواية: " صلى الله عليه وسلم ، ظهر ، ظهر بالسندية أربعًا ولكنه خرج إلى بعض أشجاره، فصلى لنا عند الشجرة رکعتين" (4).

ليس فيه: "إبراهيم بن ميسرة".

وأخيره الحميدي (١٧٧) وابن أبي شيبة (٤٤٣/١٩٩). وأبو يعلى (٣٦٦٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

كلاهما (الحميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة) عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، أنه سمع أسس بن مالك يقول: " صلى الله عليه وسلم ، ظهر بالسندية أربعًا، وصليت معه العصر بذي الخليفة رکعتين" (5).

(1) اللقظ للحميدي.
(2) اللقظ لأحمد.
(3) اللقظ لأبي يعلى (٣٦٦٥).
(4) اللقظ لأبن حيان.
(5) اللقظ للحميدي.

٢٣
ليس فيه: "محمد بن المنكدر"(1).

• وأخرجه أحمد 3/78 (3/271) وقال: حدثنا محمد بن بكر. والبخاري.

2/170 (1/42) قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا هشام بن يوسف. 

وأبو داود (773) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن بكر.

كلاهما (ابن بكر، وهشام) عن عبد الملك بن جريج، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن أسن بن مالك، قال:

"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ووصف العصر بذي الخليلة رطبعتين، ثم يد يدي الخليلة حتى أضحك، فلما زاد راجلته واستوت به أهل"(2).

زاد فيه ابن جريج ألفاظًا، وهم فيها(3).

---

- فوايد:

---

قال الدارقطني: رواه هشام بن سليمان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، 

وعبد الحميد، ومكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، وزادوا فيه ألفاظًا، ذكروا ابن 

جريج، في كتاب "السنن" عنه، وهي قوله: "ثم يد يدي الخليلة، فأضحك، فلما 

أصبح راجلته، فلما استوت به أهل"، وهذه الزيادة ليست بمحفوظة عن ابن 

المنكدر، ولم يذكرها غير ابن جريج، وقال يحيى القطان: إنه وهم. 

وروى هذا الحديث أبو عاصم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثل ما زواه 

الثوري وغيره، ولم يأتي بهذه الزيادة."العمل"(1/263).

---

أ. المسند الجامع (176)، وتحفة الأشراف (1526)، وأطراف المسند (157، 1982).

ب. الحديث: أخرجه البزار (2640، 2641)، وباب الجرود (145)، والسراج (1416).

غواءة (2376-2377)، والبيهقي (145 و 146، 1020)، والبغوي (1020).

2. اللفظ لأحمد.

3. المسند الجامع (157، 1982)، وتحفة الأشراف (1573)، وأطراف المسند (28/5).

4. الحديث: أخرجه البزار (2640، 2641)، والبيهقي (145، 146 و 1020).

---

24
حديث أبي قلابة، عن أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر بالمسجد أربعًا، وصلى العصر بدي
الخليفة رضي الله عنه.

يااية، إن شاء الله.

***

562 - عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك، قال:
"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أزاه قبلاً أن يرفع الشمس، لاحظ إلى
وقت الغضر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا رأى الشمس، قبلاً أن يزاه، صلى
الظهر، ثم ركبت".

آخره أحمد 3/247 (13619) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي 3
(13835) قال: حدثنا يحيى بن عقيلان، وعبد بن حمدين (1166) قال: حدثني
يحيى بن عقيلان، والباحي (1111) قال: حدثنا حسان الواسطي، وفي
(1112) قال: حدثنا قتيبة، ومسلم (100) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
وأبو داود (1218) قال: حدثنا قتيبة، وابن موهب، البمتي، والنسائي (10)
وفي الكبير (1575) قال: أخبرنا قتيبة. وابن حبان (1592) قال: أخبرنا
محمد بن الحسن، واقتبة، قال: حدثنا يزيد بن موَّهب.

أربعهم (قتيبة، ويجيب، وحسان، وابن موَّهب) عن المكَّعَض بن قطالة، عن
عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، فذكره

- قال أبو داود: كان مُفضَّل قاضي مصر، وكان تجَّاب الدعوة، وهو ابن
قطالة.

(1) اللفظ لأحمد (13619).
(2) المستند الجمع (525) ومفهمة الأشراف (1515)، وأطراف المسند (973).
(3) الحديث، أخرجه البزار (1329)، وأبو عوانة (1393)، والطبراني في "الأوسط" (8025) والدارقطني (1450) والبيهقي 3/161 و162، والبغوي (1040).
• وأخرجه مسلم 2/151 (1572) قال: حذف الشيء عمرو النايف، وقال أبو يعلى (1619) قال: حذف الشيء عمرو بن محمد الهمداني، قال: حذفنا سعيد بن بحر الفراطيني.

ثلاثة (عمر، وحيد بن الربيع، وسعيد) عن شعبة بن سوار، قال: حذفنا لبث بن سعد (1)، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاة في السفر، أخَرَ الظُّهْرُ حتى يدخل أول وقت الغزير، ثم يجمع بينهما (2).

خلاف في فقه (3).

• وأخرجه مسلم 2/151 (1573) قال: حذفنا أبو الطاهر، وعمر بن سوار، وأبو داود (1119) قال: حذفنا سليمان بن داود المهمهري، والنسائي، 1/287، وفي (الكبري) 1579 قال: أخبرني عمر بن سوار بن الأسود بن عمرو، وابن حربة (979) قال: حذفنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أربعتهم (أبو الطاهر، ابن سوار، والمهمهري، ويونس) عن ابن وهب (4)، قال: حذفنا جابر بن إسحاق، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: إذا عجل عليه السفر، يُؤخَر الظُّهْرُ إلى أول وقت الغزير، فيجمع بينهما، ويؤخر السماْغْرِبَ، حتى يجمع بينهما وبين الجماعة، حين يجيب السفيق (5).

خلاف في فقه (6).

(1) قوله: «عن الليث بن سعد» سقط من المطبوع، من مسند أبي يعلى، والحديث، أخرجه مسلم، وأبو جبان، وأبو عوانة، والدازرقطني، والبيهقي، من طريق شعبة بن سوار، قال: حذفنا لبث بن سعد، عن عقيل بن خالد، به.
(2) اللفظ لمسلم.
(3) أخرجه من طريق شعبة: أبو عوانة (1392)، والدازرقطني (1454)، والبيهقي (1454)، والبيهقي 3/161، و162.
(4) قوله: «عن ابن وهب» سقط من المطبوع من صحيح ابن حربة.
(5) اللفظ لمسلم.
(6) أخرجه من طريق جابر بن إسحاق: أبو عوانة (1392)، والبيهقي 3/161، والبغو (1400).

26
563 - عن حفص بن عبيد الله بن أبي أنس، قال: كنا نسافر مع أنس إلى
مكة، فكان إذا رأيت الشمس، وهو في منزل، لم يركب حتى يصلي الظهر، فإذا
راحت، فحصرت الغصبر، صلى الغصبر، فإن سار من منزله، قبل أن تزل
الشمس، فحصرت الصلاة، فإننا: الصلاة، فتقول: سيروا، حتى إذا كان بين
الصلاة، تزل، فجمع بين الظهر والعصر، ثم قال:
"أرآيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل صحته فزعاً صنع هكذا؟"
أخرجه ابن أبي شيبة الصحيح 456 (837 و 14/1264 و 14/1266) قال: حدثنا
زيض بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن حفص بن عبيد الله بن أبي أنس، فذكره.

***

564 - عن مسحاج الضبي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
"كنا إذا كننا مع النبي صلى الله عليه وسلم، في سفر، فقلنا: رأيت
الشمس، أو لم تزل، صلى الظهر، ثم ازحلل".
كلاهما (أحمد ومندد) قالا: حدثنا أبو معاوية، عن مسحاج بن موسى
الضبي، فذكروه.

أخرج ابن أبي شيبة 1/350 (56) قال: حدثنا جرير، عن مسحاج بن
موسى الضبي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "محمد بن عمرو: إذا كنت في
سفر، فقلت: أزالت الشمس، أم لم تزل، أو انتصف النهار، أو لم ينتصف، فضل
أن ترحل. "موقف".

***

565 - عن حمزة الضبي، عن أنس، أنه قال: "لا أخذذك حديثا لعل الله
يتعفّك به؟"

(1) اللفظ لأحمد.
(2) المسند الجامع (3027)، وتحفة الأشراف (1087)، وأطراف المسند (994).

27
«إن رسول الله ﷺ كان إذا نزل منزولاً لم يرجل حتي يصلي الظهر».
قال (1) قال محمد بن عمر: وإن كان ينصف الهار؟ قال: وإن كان ينصف الهار (2).


أربعتهم (وكيع، ومحمد، وعبد الصمد، وتيح) عن سهبة، عن حزيمة بن عمر.

альلائي الضيفي، فذكره (3).

- في رواية محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن حزيمة الضيفي، عن أنس، أنه:
قال: ألا أحدثتكم حديثاً، لعل الله ينفعكم به، فذكره.
- وفي رواية عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا حزيمة الضيفي، قال:
لقيت أنس بن مالك يقبع النبل، ومَسَأني، ونبني ومتانه محمد بن عمر.
- فوائد:
- قال البزار: وأحسب أن مساحاج الضيفي هو حزيمة، ولكن ذاك لقب، وحزيمة اسم. (مسنده) (7542).

***

(1) الفائل: حزيمة الضيفي.
(2) اللفظ لأحمد (1228).
(3) المنسد الجمع (1233)، وتحفة الأشراف (555)، وأطراف المسند (429).
(4) الحديث: أخرجه البزار (7544).

28
566 - عن حفص بن عبيد الله بن أنس، أن أنسا حديثاً:
"أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين هانيين الصلاةتين في السفر.
يعني المغرب والعشاء".
(2) وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ يجمع بين ظهر وعصر، والمغرب والعشاء".
و"العشاء، في السفر".

أخرجه عبد الزواق (4295) عن معرج. وأحمد 3/138 (1243/1368) قال:
حديثنا عبد الزواق، قال: حدثنا عمر. وفي 3/51 (1255/1383) قال: حدثنا عبد الصمد،
قال: حديثنا حرب، يعني ابن شداد. و"البخاري" 2/57 (1108) وقال: و قال إبراهيم بن طهبان: عن حسن. وفي 2/111 (1110) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الصمد،
قال: حدثنا حرب.

ثالثتهم: معرج وحارب وحسن الصعلوم عن حنيف بن أيوب كثير، قال: حديثي
حفص، فذكره.

- قال البخاري، عن داود رواية إبراهيم بن طهبان: وتابعنا علي بن الص부ك،
وحرب، عن حنيف، عن حفص، عن أنس، جمع النبي ﷺ ولد.

***

567 - عن حريش، رجل من بني ضبيحة، قال: سمعت أنسا يقول:
"كننا إذا تزولا منزولاً، لم نزل نسبه حتى تخلل الرحال".
(2) وفي رواية: "كننا إذا تزولا منزولاً لا نسبه، حتى تخلل الرحال".

(1) اللفظ لأحمد (1250/1368).
(2) اللفظ لعبد الزواق.
(3) المسند الجامع (527)، وتحفة الأشراف (545) وأطراف المسند (420).
(4) المسند الشهابي (2859).
(5) اللفظ لأبي داوود.

29
أخرجه عبد الرزاق (263 و926) عن عبد الله بن كثير. و«أبو داود» (251) قال: حدثنا محمد بن المتنى، قال: حدثني محمد بن جعفر.
كلاهما (عبد الله، ومحمد) عن شعبة، عن حمزة الصببي، فذكروه (1).

**

حديث حفص، عن آخر بن مالك، أنه قال: انطلق بنا إلى الشام، إلى عبد السلام، ونحن أربعون رجلًا من الأنصار، ليفرغ لنا، فلما رجعنا، وكتبنا بفتح الناقة، صلى ين العصر ركعتين، ثم سلم، ودخل فسطاط، وقام القوم يضيكون إلى ركعتين ركعتين أخريين، قال: فقال: فبلغ الله الوجوه، فوالله ما أصابت السنة، ولا قبيل الرخصة.

يأتي، إن شاء الله.

**

568- عن يحيى بن يزيد الكناني، قال: سألت آخر بن مالك، عن فضر الصلاة؟ قال:

كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثي أمتارًا، أو ثلاثية فرايع، شعبة الشاك، صلى ركعتين» (2).


(1) المسند الجامع (424) وتحفه الأشراف (557).
(2) الحديث: أخرجه البزار (545).

(3) اللفظ لسلم.
ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، ومحمد) عن محمد بن جعفر، عن داود، عن شعبة، عن يحيى بن زيد، فذكره.

- زاد أحمد في أول روايته: "عن يحيى بن زيد المخالفي، قال: سألت أنس بن مالك عن قال قصر الصلاة، قال: كنت أخرج إلى الكوفة، فأصلبي ركعتين حتى أرجع".

***

569 - عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة؟ قال:

"سافروا مع النبي ﷺ، من المدينة إلى مكة، فصل بنا ركعتين حتى رجعنا.

فسألته: هل أقام؟ فقال: نعم، أقسمت بعمرة عشرة."(1)

(2) وفي رواية: "سألت أنس بن مالك عن الصلاة في السفر؟ فقال: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة، فصل بنا ركعتين حتى ترجع إلى المدينة. فسأله: كم أقسمت بعمرة؟ قال: عشرة أيام.

قلت: فيم أهل رسول الله ﷺ؟ قال: لبيك بعمرة وحج."(2)

(3) وفي رواية: "خرجنا مع النبي ﷺ، فجعل يصهر حتى قيمتنا مكة، فأقام بها عشرة أيام يصهر، حتى رجعنا، وذلك فيحج."(3)

(4) وفي رواية: "أقسمنا مع النبي ﷺ عشرة تقصر الصلاة."(4)

(1) المسند الجامع (519)، وتحفة الأشراف (171)، وأطراف المسند (1016).

(2) الحديث، آخرجه أبو عوانة (2368)، والبيهقي 3/146.

(3) اللفظ لأحمد (1300).

(4) اللفظ لدارمي.

(5) اللفظ للبخاري (4297).
وفي رواية: "خُرجنا مَعَ النَّبيِّ ﷺ، مِنَ المدينة بِلِمَكَةِ، فَصَلِيَ رَكعتينِ، قَالَ: قَلْتُ لَأَنْسِي: كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَكَةِ؟ قَالَ: عَشَرَ" (١)

وفي رواية: "خُرجَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ، مِنَ السَّمِيْنِ، بِإِيَّادِهِ، فَلَمْ يَبْقِ يَنْضُرُ، حَتَّى رَجَعَ، فَأَقَامَ يَثْنَى عَشَرَ" (٢).

(٩٥٦ و ٩٥٦) قال: حدثنا أحمد بن طبنجة، قال: حدثنا عبد الوارث، يعني ابن سعيد.
وفي (٩٥٦) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية (ح) وحدثنا
عمرو بن علي، قال: حدثنا يزيد بن زرئي، وفير بن المفضل (ح) وحدثنا الصنعاني،
قال: حدثنا شر بن المفضل. وابن جمان (٢٧٥١) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال:
حدثنا أبو حنفة، قال: حدثنا إسحاق ابن علية. وفي (٢٧٥٤) قال: أخبرنا محمد بن
عبد الله بن الجندل، إملاه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة.
عشرهم (شفيان الثوري، وعبد الأعلى، وإسحاق ابن علية، وسلمه،
وعبد الوارث، وهشيم، وأبو عوانة، وزيد، و وهبيب، وبشير) عن يحيى بن أبي إسحاق،
فذكره (١).
قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

- فوائد:

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عبد العزيز بن صهيب البخاري؟
قال: ثقة عبد الوارث أروى الناس عنه.
قلت لأبي: فيحى بن أبي إسحاق؟ قال: في حديثه، كأنه، قلت: فأنا أحب إليك، عبد العزيز، أو يحيى؟ قال: عبد العزيز أوثق حديثاً من يحيى، عبد العزيز من
الثقة، يحيى في حديثه بعض، يحيى الصمعاء. (العلل) (١٢٣).
- وآخره المقدسي، في (الضعفاء) ٦/٣، في ترجيح يحيى بن أبي إسحاق،
وقال: وقد روي نحوه بخلاف أغلبه.
- قلنا: عبارة أحمد بن حنبل لا تعني التضعيف المطلق، يحيى بن أبي إسحاق،
قد وثقه يحيى بن معين، والناسائي، وابن سعد. «توضيح الكمال» ٣١/٢٠٠.

***

(١) المسند الجامع (٥١٦)، وتحفة الأشراح (١٦٥٢) وأطراف المسند (١٠٠).
والحديث: آرجه ابن الجواب (٢٤٤)، وأبو عوانة (٢٢٧-٢٣٧)، والطبراني، في
«الأوسط» (٥٠٠)، والبيهقي (٣/١٣٦ و ١٤٥ و ١٤٨ و ١٥٣ و ١٥٣، والبغوي (١٢٧).
المسند ٢/٣٣
570 - عن محمَّد بن عبَّاد الله بن أبي سُليم، عن أَبِي نَسَم بن مالك، أنه قال:
«صلَّى مَعَ نِسَبِ الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وَمَعَ أَبِي بكَر ركعتين، وَمَعَ
عُمَّر ركعتين، وَمَعَ عُثمان ركعتين، صَدَرِا مِنْ إِمارَتهِ»(1).

(*) وفي رواية: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بئيتين ركعتين، وصلاها
أَبُو بكر بأبياتين ركعتين، وصلاها عمر بئيتين ركعتين، وصلاها عثمان بئيتين عفان
بئيتين ركعتين، أربع بينين، ثم أمها بعد"(2).

أخرجه ابن أبي قينة 3/677 (1472) قال: حدثنا شُبَابَة بن سِّوار، عن
ليب بن سعد. و"أحمد" 3/144 (1491) قال: حدثنا يُوسُف بن مُحَمَّد، قال:
حدثنا لبيب، يعني ابن سعد. وفي 3/145 (1492) قال: حدثنا حسن، قال:
و"النسائي" 3/120، وفي "الكبري" (1918) قال: أَخْبَرَنَا قَطِبَة، قال: حدثنا الليث.
و"ابوبيل" (1711) قال: حدثنا ابن جامع، محمد بن عَبَّاد الله بن أبي كامل، قال:
حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا الليث بن سعد.
كلاهما (ليب بن سعد، وابن قبيعة) عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن محمد بن
عبد الله بن أبي سليم، فذكره(3).

- في رواية "النسائي" 3/120: "محمد بن عبد الله بن أبي سليمان".

***

571 - عن فَكَّادَة، أنَّ أَنْسًا، رَضِيَ اللَّه عَنْهُ، حَدَّثَهُم:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يُقَعُّ يِدِيُهُ في شيء من دعائيه إلا في الاستسقاء،
فأَيْنَّا كان يُقَعُّ يِدِيُهُ حتَّى يَرَى مَبَاضٍ إِبْطِيِّهَا"(4).

(1) اللفظ لأحمد (1491).
(2) اللفظ لأحمد (1492).
(3) المسند الجامع (1472)، وفَحْفَة الأشراف (946) وأطراف المسند (946).
(4) الحديث: أَخْرِجَهُ الْبَحَّارِي، في "التَّارِيِخِ الْكِبْرِي" 1/12.

34
أخرجه ابن أبي شيبة 2/486(853/1451) وقال: حدثنا

سِعْتُهُمُ (عَبَّاد، وَيَمِينِي، وَابن جعفر)، وعبدة، و محمد بن أبي عبيدة، وزيد، وعبد الأعلى) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره(1).

(1) المندب الجامع (1186)، وفتحة الأشراف (1167)، وأطراف المستند (690).
قلنا: صرح قنادة بالمُسّماع، في رواية بْجِيْبِي بن شهيد، عند أحمد، ومسلم، وأبي يعلى، وفي رواية زيد بن زريع، عند البخاري، والنسائي، وأبي يعلى.

***

572 - عن ثابت البصري، عن أنسي، رضي الله عنه:

"أن النبي محمد ﷺ كان يرفع يديه في الاستمتاع.

آخره البخاري، في "رفع اليدين" (151) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا مهاب بن سلمة، عن ثابت، فقال:

• آخرنا ابن أبي ثنية (379/294) قال: حدثنا تحيى بن أبي بكر.


ثم ترتيب (تحيى، ووقیع، ومحمد بن حسان بن أبي عبيد، وأسعد بن أبي عبيد)

ويزيد: عن عمرو، عن ثابت، سمعت أناساً، قال:

"كان رسول الله ﷺ يرفع يديه في الدعاء، حتى ي(byr) يبَاسَ إِبْطِيَّةً.


(1) علي بن زيد، هو ابن جدعان، والقائل له هو شعبة.

(2) اللفظ لأحمد (91/1326).
وفي رواية: "أن النبي ﷺ رفع يد النبي ﷺ، حتى رؤي بياض إبطيه"(1).

وفي رواية: "رأيت رسول الله ﷺ، يرفع يدته في الدعاء، حتى يرثي بياض إبطيه"(2).

وأخرجه النسائي ٣/٤٦٩، وفي "الكبرى" (٤٤٠)، وابن خريجة (٤١١).

كلاهما (النسائي، وابن خريجة) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن ثابت، عن أبينس، قال:

"كان النبي ﷺ، لا يرفع يديه في شيء من دعائه، إلاّ في الاستسقاء". قال شعبان: فقلت: إن سمعت من أنس؟ قال: سمعان الله، قلت:

سمعته؟ قال: سمعان الله(٣).

جعل سؤال شعبة لثابت(٥).

***

٣٧٣ - عن ثابت البخاري، قال: قال أنس:

"إني لمقاعد عند النبي ﷺ، يوم الجمعه، ورسول الله ﷺ يخطب، إذ قال بغض

أهل المسجد: يا رسول الله، حبس المطر، هلكم السمواتي، إذ الله أن يقيقني.

قال أنس: فرفع يدته رسول الله ﷺ، وما أرى في السمع من سحاب، فألقى

السحاب (قال حجاج: قال الله بئس السحاب)، فوأثنا (قال حجاج: سعيتًا).

---------

(١) اللفظ لأحمد (١٢٩٣).

(٢) اللفظ لأبي شيبة.

(٣) اللفظ للنسائي.

(٤) المسند gains (٤٤٤)، وأطراف المسند (٣٣٣).

(٥) وروى محمد بن بشر، في ذلك، والصواب أن سؤال شعبة كان لعلي بن زيد، كما رواه عنه من سلف.
حتى رأيت الرجل الشديد مَهْمَةّ نشِمَةٍ أن يأتي أهل، فقتلنا سبعاً، وخرج رسول الله ﷺ يطُبّ في الجماعة السُمِيّة، إذ قال بعض أهل المسجد: يا رسول الله، هكذا بيَّنَتُ الأبوين، جُمِع السُفّار، اعَلِي الله، عَزّ وجَلَّ، أن يرفعها عنًا، قال: فوقن يدنا، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فتفرَّرَ ما فوق رأسنا منها، حتى كَانَنا في إكيل، فبِعُطْرُ ما حَوَلَنا وَلا نُمُطرُ»(1).

(*) وفي رواية: «أن الناس قالوا: يا رسول الله، هكذا السُّبْل، فَابْتَخِيثِتَ لَنا، فقام يوم الجماعة، وهو على المني، فاستغفَّرَ (ووصف حامداً). وسبط بيني جال صدرو، ويَمِنَ كَفِيّاً ما يلي الأرض وَمَا في السَّيام قُرْعَة، فانصرف حتى أُمِتَّت الشَّاب النقيب نفسه. أن يرجع إلى أهلها، فقتلنا إلى الجماعة الأخرى، فقالوا: يا رسول الله، هَيْدَمَ الْبِنَانَ، وانقطع الرَّكْبَانَ، اعَلِي الله أن يُكَشَّفها عنًا، فضحك رسول الله ﷺ، وقال: اللهم حوالينا وَلا علينا، فانحِبَّت، حتى كَانَت السُّمِيّة كَانَتَا في إكيل»(2).

(*) وفي رواية: «كان النبي ﷺ يطُبّ في جماعة، فقام الناس قصَّاحوا، فقالوا: يا رسول الله، فَخْط المَعْطَرْ، واحْرَبْت الْجَنْبَ، وَمُلْكَة البِهِيْهِ، فاذْعِ الله يَشكْفنا، فقال: اللهم اشْفِنا، مُرْتِي، وابن الله ما ترى في السَّيام قُرْعَة من سُحِنَاء، فتنَفَّسُنا صاحبنا وأمطرت، وتَرَى عن النبي فَصَّال، فأنا أنصرف، لم تُرِّزْ مُطْرَ إلى الجماعة أنتِ تلَّبِّيها، فَلَمْ أَقَمَ النبي ﷺ يطُبّ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.»(3) بالسُّمِيّة قِطرة، فانصرف إلى السُّمِيّة وإنها لبي مثلي الإكيل».

(1) اللفظ لأحمد (1304).
(2) اللفظ لأحمد (1390).
(3) اللفظ للبخاري (1301).
وفي رواية: «أصحاب أهل المدينة قُضِّطٌ على عهد رسول الله ﷺ، فكبراه هو بحذاب يوم جمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع، هلكت الشاة، فاذغ الله بسقيان، فمد بذني ودع، قال أنس: وإن السياء يشلل الرجاء، فهاجت ريح أن Jahres سحابات، ثم اجتمع، ثم أرسل الناس السياء غزاليها، فخرجنا نحوض السياء حتى أتينا مئاتنا، فلم نزل نبتئ إلى الجمعية الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل، أو غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البيوت، فاذغ الله بسقيان، فتسببهم، ثم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب كصداع حول المدينية كأنه كليل.»

أخبرنها أحمد 3/194 (1300) قال: حدثنا بهز، وحدثنا حجاج، قال:
وأبو بن محمد (1283) قال: حدثني هاشم بن القاسم، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة. و«البخاري» 2/4/36 (962/226) قال: حدثنا مسدد، قال:
حدثنا حجاج بن زيد، من يونس. وفي 2/371 (1271) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال:
و«ابن حزم» (1283) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال:
حدثنا المعتب، قال: سمعت عبيد الله. و«ابن حبان» (2858) قال: أخبرنا محمد بن

(1) اللفظ للبخاري (1358).
إسحاق بن خزيمة، وعُمر بن مُحمَّد، قالا: حديثا مُحمَّد بن عَبيد الأعلى الصنعاني، قال:
حديثا مُعيَّر بن سُليمان، قال: سمعت عَبيد الله بن عُمر.
أربعتهم (سُليمان بن المُغيرة، وحماد بن سلَمة، ويُوسُف، وعَبيد الله) عن ثابت، فذكره(1).

***

574 - عن خَفْص بن عَبيد الله بن أَنْس بن مَالِك، أنه سمع أَنَس بن مَالِك يقول:
«جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَوْمُ الجَمِيعَةِ، وَهُوَ عَلَى المنبر...»
وَأَقْصَى الْخَبِيثَ.

وَزَادَ: "فَرَأَى السَّحَابَاتُ يَتَمَّرَقُ، كَانَ الْمَلَائِكَةَ حِينُ نُطْوَى".
أخرجه مُسلم 3/207 (2) قال: حديثا هارون بن سعيد الأيلي، قال:
حديثا ابن وَهَب، قال: حديثي أُسامة، أن خَفْص بن عَبيد الله بن أَنْس بن مَالِك.
حدثه فذكره(2).

***

575 - عن إسحاق بن عَبيد الله بن أبي طَلَحة الأنصاري، قال: حديثي أَنْس بن مَالِك، قال:
أَصَابَت النَّاسُ سَنَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَبْيَانَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَخْطُبٌ عَلَى الْمَبْتِرِ، يَوْمُ الجَمِيعَةِ، قَامَ أَعْرَابِيُّ، فقال: يا رَسُول الله، هَلَك النَّبَالُ، وَجَاعُ الْعِبَالُ، فَأَذَاعَ اللَّهُ لَنَا أَنْ يُصْفِيَنَا، قال: فَرَفَعَ رَسُول اللَّه ﷺ يَدْهُ، وَمَا في السَّيَاءِ قَرَعَةً، قال: فَتَأَرَّى سَحَابَة أَمْثَالُ الجَبَالِ، فَمَا لَهُمْ يَنْزِلُ عَنْهُمْ، حَتَّى رَأَيْتُ

(1) המסند الجامع (533)، ومختصر الأشراف (246)، وأطراف المسند (444).
(2) الحديث: أخرجه البزار (1950)، وأبو عوانة (496)، والبيهقي (352/3).
(3) المسند الجامع (538)، ومختصر الأشراف (476).
(4) الحديث: أخرجه أبو عوانة (499).
السـتمطر يتـحادر على ضيـحه، قـال: فـمطَّرنا يوـمنا ذـلك، وـفي الـغـد، وـمن بـعد الـغـد،
وأيـضًا يـليه، إلـى الجمـعة الأـخرى، فـقـام ذـلك الأـخـراي، أو رـجـل غـيره، فـقـال: يا
رـسول الله، جـهـد الرـبى، وغـرـق الـسـاء، فاـذع الله لـنا، فـوـقع رـسول الله ﷺ يـدـيه،
وـقـال: اللـهـمـا حـواليتنا وـلا عـلاـني، قـال: فـأحـجـل يـشـير بـيـده إلـى نائيـة بـن السـاء،
بـلا تـفرّجـت، حـتي ضـارب السـمـيدـينـا في مـثل الجـهـوـية، حـتي سـال الـوـادي، وادي
قـنـاة شـهـرها، قـال: فـلـم يَتـبَعـن أـحـد من ناـيـيـة إلـى حـدـث بـالجـوـل(1).
(3) وـفي روايـة: أـن رـجـالًا شـكّا إلـى الـنبي ﷺ هـلاك الـسـاء، وـجـهـد
الـعيـال، فـذكـع الله يـبـتـشـيـقـي، وـلم يـذكـر أنـه حوـر رـاءه، وـلا أـسـتـقـبـل القـبـلـة(2).
أـخـرـهـا أـحـد 3/25 (1372/8) قـال: حـدـثـنا عـلي بن إسـحـاق، قـال: أـخـرـي
أـبـعـد الله. وـالـبـحـارـي(2/15) قـال: حـدـثـنا إبراهـيم بن السـعـد، قـال: حـدـثـنا
الـولـيد. وـفي 2/37 (1018) قـال: حـدـثـنا الحـسن بن يـسر، قـال: حـدـثـنا مـعـاقـي بن
عـمـران. وـفي 2/1334 (420) قـال: حـدـثـنا مـعـاـمـد بن أـبـعـد الله(3). وـمـسلم
3/26 (2034) قـال: حـدـثـنا داـوـد بن رـقيـد، قـال: حـدـثـنا الـولـيد بن مـسلم.
وـالـنسـائي(3/166) وـفي «الـكـبـرى» (1852) قـال: أـخـرـيـنا مـحمـود بن خـالد، قـال:
حـدـثـنا الـولـيد بن مـسلم.
ثـلاثـهم (أـبـعـد الله بـن السـمـبارـك، والـولـيد بن مـسلم، وـمـعـاقـي بن عـمـران) عـن أـبـي
عـمـرو، أـبـعـد الرـحمـن بـن عـمـرو الأـوـزـاعـي، قـال: حـدـثـنا إـسـحـاق بـن أـبـعـد الله بـن أـبـي
طـلـحـة، فذكـرـه(4).

***

(1) النظـف للـبـحـارـي (133).
(2) النظـف للـبـحـارـي (181).
(3) محمد، هو ابن مقاتل، وأـبـعـد الله هو ابن المـبارك.
(4) المسـنـد الجـامع (534)، وـمـحـفـة الأـشـراف (174)، وأطـراف المسـنـد (171).

الـحـديث؛ أـخـرـهـا أـبـن الجـارود (256)، وأـبـو عـوـانـة (2494، 2494)، والـطـبريـان، في
«الـدعـاء» (957)، والـتـبيـقـي (271 و 354، والـبـغـوي (1117).
576 - عن شريك بن عبدالله بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، أنه قال:

«جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، هل تلفك السماوات؟ وانهبطت السماوات، فدفع الله، فبعد رسول الله ﷺ، فقامت ﷺ، فقلت أنّك قدرا قبل الجماعة، قال: فجاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، تهبطت البيوت، وانهبطت السماوات، هل تلفك السماوات؟ فقال رسول الله ﷺ: اللهم، ظهر الجبال، والأكام، وطُبّوت الأوردة، ومنبت الشجر، قال: فأنجبت عن السماوات نجيبات الثواب» (1).

(*) وفي رواية: «إن رجلا دخل المسجد، يوم الجمعة، من باب كان يخرج دار القضاء، ورسول الله ﷺ قام يتطبّب، فاستقبل رسول الله ﷺ قاتتا، ثم قال: يا رسول الله ﷺ، هل تلفك الأموال، وانهبطت السماوات، فدفع الله ﷺ، فوقع، تهبطت السماوات، دخلت ﷺ، فلم قاتا، ثم قال: اللهم أغنثا، اللهم أغنثا، اللهم أغنثا، قال: أناس: ولا والله، ما ترى في السماوات من سحاب، ولا ترهب، وما بينا وبين سلع، وما بينا وبين سلع، وانا ذا، قال: فطاعت من وراءها سحابة مثل هذا، فقلت: توسّطت السماوات انتشرت، ثم أعطتها، فلا والله، ما بينا وبين سلع، ثم دخل رجل من ذلك الباب، في الجماعة، ورسول الله ﷺ قام يتطبّب، فاستقبله قاتتا، قال: يا رسول الله ﷺ، هل تلفك الأموال، وانهبطت السماوات، فدفع الله ﷺ، فوقع، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام، والطراب، وطبّوت الأوردة، ومنبت الشجر، قال: فأقبلت، وخرجنا نشيبي في السمسم».

قال شريك: سألت أناس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: ما أذري (2).

(*) وفي رواية: «بنيا نحن في المسجد يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ تطبل الناس، فقام رجل، قال: يا رسول الله، تطبل الناس، هل تلفك السماوات؟»

---

(1) الفظ المالك.
(2) الفظ للبخاري (1014).

47
الأموال، وأجذب البلاذ، فاذغ الله أن يضقيها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حذاء وجوه، فقال: اللهم اني ابن طه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقلت: اللهم انزل البلاذ، والبلاذ، فقلت: اللهم اني ابن طه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: انزل البلاذ، والبلاذ. وأخرجت في رواية أبي مصعب الزهربي، للفصيح (1887) ووادبي الريس، وصويد بن سعيد (1837) وورد في مسنده الطهري (1828).obaoイスラム (4) إسحاق بن سمعة. (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهربي، للفصيح (1887) ووادبي الريس، وصويد بن سعيد (1837) وورد في مسنده الطهري (1828). (3) محمد، هو ابن سلمان.
حَجَرُ السّعدي (1)، قال: حديثنا إسحاق بن سعيد، يعني ابن جعفر. و(ابن جبان) (972) قال: أخبرنا عمر بن يحيى المعمدي، قال: أخبرنا محمد بن رافع المعملي، قال: حديثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن يبال. وفي (2857) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سفيان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك.

خستهم (مالك، وأنس، وإسحاق، وسعيد، وسليمان) عن شريك بن عبد الله بن أبي نعير، فذكره (2).

***

577 عن عبيد العريز بن صهيب، عن أنس، قال:

«أصاب أهل المدينة قحط، على عهد رسول الله ﷺ، فكان هو يخطب يوم الجمعة، إذ قام زجل، فقال: يا رسول الله، هلكت الكراع، هلكت الشراء، فاذغ الله يبنيناه، فما يليه وديثا. قال أنس: وإن السيام ليل الرجاحة، فهاجته ريح أنشق سحالاً، ثم اجتمع، ثم أرسلت السيام عزاً إليه، فخرجنا نحوض السهاء، حتى أتينا مازالنا، فلما نزل نصرا إلى الجماعة الأخرى، فقام إليه ذلك الزجل، أو غبيره، فقال: يا رسول الله، وهم في البيت، فاذغ الله يبنيناه، فما يليه وديثا، فسما، فوم قال: حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إكليل».

(*) في رواية: أصاب أهل المدينة قحت، على عهد رسول الله ﷺ، قال: فقام الناس إليه، في جمعته، وهو على المنبر يخطب، فقالوا: يا رسول الله، علت الأشعار، وأحسنت الأطراف، فاذغ الله يبنيناه، قال: وقعت رسل الله ﷺ يبنيناه، ففيته فسما، فوم قال:

(1) تفرد في المطبوع إلى: والساعدي، انظر (الأنساب) 7/84، وتاريخ البخاري 20/355.
(2) المسند الجامع (335)، وتاريخ الأشراف (901)، والحديث: آخره الشافعي (218)، والزبيدي (88-2489)، وأبو عوانة (4691-1188)، والطبراني، في الدعاء (22/187)، والبيهقي (254)، والبغو (1166).
(3) اللفظ للبخاري.
قال: فقىتم الناس إليه، وهو على المنبر، فقالوا: يا رسول الله، انقطعت الركاب، والتحدهم المبين، فأخذ الله أن يكشيفها لنا، قال: فكراست رسل الله عزه، ثم رفع يده، فقال: الله حوالينا ولا علينا، قال: فتخرج فضوه، قصريت المدينة في إكليل، وما حولها يطمطر (1)

وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ قال إلهي رجل، وهو يخطب، فذكره» (2).

رفع يده، وأشار عبد العزيز، فجعل ظهرهما ما يلي وجهته (3).


قال: حدثنا زكريا بن يحيى.

كلاهما (حداد، وزكريا بن يحيى بن عبيدة الأنصاري) عن عبد العزيز بن ضحيب، فذكره (3).

578 - عن فكاة، قال: حدثنا أنس بن مالك.

«أن رجلا نادى رسل الله ﷺ في يوم الجمعة، وهو يخطب الناس بالمدينة، فقال: يا رسول الله، فحظر السمطر، وأحبط الأرض، وفتح الناس، فاستنك تنقرأ، فنظر النبي ﷺ إلى الناس، وما ترى كثير سحاب، فاستشفى، ففنى السحاب بعضه إلى بعض، ثم مظفر، حتى سالت مشاعب المدينة، واضطررت طرفها أهبارا، فنزلت كذلك إلى يوم الجمعة المقبيلة ما تقلع، ثم»

(1) اللفظ لأبي بكر.
(2) اللفظ لأحمد.
(3) المستند الجمع 141، وتحفة الأشراف 141، وأطرف المسند 70.
(4) الحديث: أخرجه أبو عوانة (2496)، الطبراني في «الدنعاء» (1882)، والبيهقي 3/286.
قال ذلك الرجل، أو زمان، وإن الله بعثني إلى يحيى، فقضبح النبي الله ﷺ، ثم قال: اللهم حواليننا ولا علينا، فدعا ربكًا، فجعل السّحاب يتصدّع عين المدينة بنيًا وشيالًا، بُيّنًا، ما حوضًا، ولا يُمطر فيها شتاءً١).

(...)
وفي رواية: «أن رجلاً آتي النبي ﷺ، وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، استسقّي لله لنا، فاستسقى، فرأى في السّياء فرحة، فخطرنا، فحا جعلت تقلع إلا وابنها تكون، فإنما كانت الجمعّة، قام إلى ذلك الرجل، أو غزوة، فقال: إذن الله أن يرفعها، قال: فجعلت أنظر إلى السّحاب يتصدّع شتاءً وبيّنًا حول المدينة، ولا يمطر في جوهرها قطرة٢).

(...)
وفي رواية: «بينا النبي ﷺ يخطب يوم الجمعّة، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، أدْعِ الله أن يصيقنا، فتعيني السّياء ومطّرنًا، حتى ما كاد الرجل يصل إلى منبره، فلم تزل تقلع إلى الجمعّة السّميّة، فقام ذلك الرجل، أو غزوة، فقال: أدّع الله أن يصيصنا عنا، فقد عرفنا، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السّحاب يتصدّع كانوا يمثّل الفجر حول المدينة، ولا يمطر أهل المدينة»٣).

(...)
وفي رواية: «أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ، يوم الجمعّة، وهو يخطب بالسّميّة، فقال: خطّ السّمتر، فاستسقى رجل، فنظر إلى السّياء، ورأى من السّحاب، فاستسقى، فنشأ السّحاب، بعضه إلى بعض، ثمّ أستر من، حتى سالت من ماب السّميّة، فما زالت إلى الجمعّة السّميّة ما تقلع، ثمّ قام ذلك الرجل، أو غزوة، وابن ﷺ يخطب، فقال: غرفنا، فدع رجل يصيصنا عنا، فصوم، فمع، ثمّ قال: اللهم حوالينا ولا علينا، مرّتين، أو ثلاثة، فجعل السّحاب يتصدّع عن

(1) اللفظ لأحمد (١٣٧٩).
(2) في المطبوع، وفي نسختنا الخطيّة،الورقة: ١٥٥«ولم»، وعلى حاشيتها: (ولا)، إشارة إلى نسخة.
(3) اللفظ لأبي يعلى.
(4) اللفظ للبخاري (١٣٤٢).
المدينة يبينا وشيتا، يمطر ما حوليتنا، ولا يمطر منها شيء، يريهم الله كرامته.

(1) الفاظ للبخاري (893).
(2) المصدر الجمع (136) وأطراف السنة (836).
(3) المقدمة الأشراف (213) والحديث.
(4) أخرجه أحمد (1376) في تفسير شبان (774) وفي البخاري (36).
(5) قال: حدثنا عفان، ومئذ، قال: حدثنا حمّام.
(6) وفي (36) قال: حدثنا حسن، في تفسير شبان والبخاري (774).
أربعتهم (كمام، وشبان، وأبو عوانة، وسعيد) عن قنادة، فذكره (3).

قلنا: صرح قنادة بالسنّة، في رواية شبان، عنه.

****


(*) وفي رواية: «قَلْتَ السَّمَّطر عامة، فَقَالَ بِعَضْعَ المُشْلِيمين إِلَى النَّبِيِّ ﷺ».

(3) الفئل قنادة.
(4) الفاظ لأبي شيبة (871).
السؤال، قال: فرُفع بدنُه، وما ترى في السماية سخابية، فمَدْ بدنُه، حَتَّى رأيتِ
بِيِّض إِطْرِيْهِ، يَسْتَقِيمُيُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قال: فَعَلَّي أَصْلَنَا الجمَعَةَ، حَتَّى أَهْمُ السّبَابُ
القُرْبُ عَدِيدٌ، فَدَعَامُ الجَمِعَةَ، فلَمْ تَكْتَمَلَ الجَمِعَةُ أَلِيَ بَليِّهَا، قَالَوُا: يَا
رَسُول اللَّهِ، تَهْدِمْتُ الْيَوْمَ، وَاَحْتَسِبُ الرِّبَّكَانِ، قال: فَبَسَّمَ رَسُول اللَّهُ ﷺ لِسُرَءَةَ
مَلَائِكَةَ أَبِي آَمَّةٍ، وَقَالَ بَذَيْهِ: اللَّهُمَّ حَوالِيَنَا وَلَا عَلَيْنَا، فَتَكْشَفَتْ عَنَ السَّمَيََّةِ(١).

أخبرنا ابن أبي شيبة (٤٨٦ - ٤٨٨ هـ) (١٤٨ - ١٤٩ هـ) قال: حدثنا سهل بن يُوصُف. وَقَالَ(١٤٩ - ١٥٠ هـ) قال: حدثنا علي بن
عبيد، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة. وفي (?) (١٥٠ - ١٥١ هـ) قال: حدثنا أبو زيد بن هارون. وَقَالَ (١٥١ - ١٥٢ هـ) قال: حدثنا
أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَخْبَرُنا إِسْعَاهُ، وَأَبُو يَعْلَى، قال: أَحْمَدُ يَعْلَى، وَبُشَيْرُ بُنَيْهِ، وَعَيْدَةٌ، وَيَزِيدُ، وَإِسْعَاهُ، وَخَالِدٌ، عَنْ حَمْد الطوْهِل، فَذَكَّرَهُ(٢).

***

٥٨٠، عَنْ يَحَيى بْنُ سَعْيَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ:
«آيَ هُجُّ أَعْرَابِيٍّ، يَبْعَثُ أَهْلِ الْبَدْيٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُؤْمَنُ الجَمِعَةَ،
»

(١) اللفظ للنسائي.
(٢) المسند الجامع (٢٧٨)، ومختارة الأشراف (٦٥٦)، وأطراف المسند (٥٠٨).

٤٨
قال: ِيا رسول الله، هل كتب التراويح، هل كتب العيال، هل كتب الناس، فوقع رسول الله
بُذَتْهُ يُدْعَوْا، ووقع الناس ألبينهم معهُ يُدْعُونَ، قال: فأنا خرجًا من المسجد
حتى مطرنا، فَأَنَّا مُطْرَنُ، حتي كانت الجمعة الأخرى، فأتي الرجل إلى النبي
الله، فقال: ِيا رسول الله، يِبْكِي السَّمَاسَافُ، وَيُعْرِجُ الطَّرِيقُ؟
أخرجه البخاري، تعليقًا، 2/39 (1/109). قال: قال أبو بكر بن أبي أوس، عن سلبيان بن بلال، قال يحيى بن سعيد، فذكره
(1) أخرجه البخاري/8 (1/194)، تعليقًا، قال: وقال الأوزيبي (3): حدثني
مُحَمَّد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، وَحَرَّيك، سمعًا أنسا، عن أبي
النبي؛
(1) تحفة الأشراف (1/166).
وهكذا ورد هذا الحديث معتقلاً في صحيح البخاري، قال ابن حجر: قوله: ِقول أبو ب
سلبيان، أي ابن بلال، وهو من شيوخ البخاري، إلا أنه ذكر هذا الطريق، عنه، بصيغة
التلقيح، وقد وصلها الإسحاقية، وأبو نعيم، والباقحي، عن طريق أبي إسحاق الترمذي،
عن أبي بكر. َفتح الباري 2/516.
والحديث، أخرجه أبو عوانة (2/497)، والباقحي 3/357.
(2) في بعض طبعات صحيح البخاري، ورد هذا التعليق، في كتاب الصلاة، برقم (1/130)،
أما في النسخة اليونانية، فقد ورد على حاشيتها.
قال ابن حجر: هذا التلقيح تبعته لما لم يُسمَّى، تبعت لأبي الوقت، وتمييز في آخر الباب الذي
بعده، وضيق الباقحي رأسه، لأنه مذكرو عند الجميع في كتاب الدعاء، وقد وصله أبو بكر في
المُستَخْرِج، كما سأل الكمال عليه مالك، فإن شاء الله تعالى. َفتح الباري 2/17.
قلنا: وسأأتي في كتاب الدعاء، 8/8 (1/234). في أصل الكتاب، ولم ذكره الزي، في
تحفة الأشراف (1/91)، قال: البخاري، في الدعاء، ولم يذكر هذا الموضوع.
(3) قال ابن حجر: قوله: ِقول الأوزيبي، هو عبد العزيز بن عبد الله، ومحمد بن جعفر، أي ابن
أبي كليب، وَحَرَّيك بن سعيد، هو الأنصاري، وهذا طرف أكثر من حدث أبي، في الاستفادة،
وقد قدم هذا بِهذا السند مُعْلَقاً، ووصله أبو بكر، من رواية أبي الدرعة الرازي، قال: حدثنا
الأوزيبي، به، وأورد البخاري قصة الاستفادة، متفقة، من رواية شريك بن أبي نجح وحده،
عن أبي، من طرق، في بعضها: ِورفع يده، وليس في شيء منها: ِحتى رأيت بياض
ِإِبْطِهُ إلا هذا. َفتح الباري 2/142.
المسموم 2/4
«رَكِّظَ يَدُنَّى، حَتَّى رَأَيْتُ بِيَادُكَ إِنْطُلُعًا» (١).

***

٥٨١ - عَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ:

«عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً، فُقَطَّرَ النَّاسُ كَلَّامًا، أوَّلِيِّهَا اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَتَّلِعْ عَنْهُمْ، قَالَ: فَقَيْلٌ: يا رَسُولُ اللَّهِ، هَدِمْتِمْ الْهُجَاطَانَ، وَقَطَعْتِ الرُّكْبَانَ، وَخَسَانِي الْفَرَقَ، قَالَ: فَدَا، فَقَالَ: الْلَّهُمَّ حَوَاهُنَا وَلَا عَلِيَّنَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ الْمُصْدَعَ مِنَ السَّمِيعَةِ، حَتَّى كَانَتْ مِنْهُ مِثْلُ الطَّوْفَةِ، وَمَا حُوَّلَهُ مُظْلِمًا، أَعْلَمْ أَنَّهُ كَثُرَ».

أخبره عبد الرزاق (٤٩١) عن معمور، عن شيخهم، فذكره.

***

٥٨٢ - عَمَّنَ حَدَّثَ إِبْنَ جُرِيْجَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ:

«حَضَرُتُ النَّبِيِّ ﷺ، آنَأًا رَجُلًا، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ الجَذْبِ، وَهُوَ عَلَيْ الْمَنْثَرِ، فَاشْتَقَّ (وَلَمْ يُذْكَرَ كَلَامَهُ)، فَأَلْتَبَسَ السَّنَاءَ سَحَابًا، فَأَقَامَ حَتَّى الجُمَعَةَ السَّمِيعَةِ، فَقَيْلُ لَهُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، عَرَقَا، وَهَكِلِّكَ السَّهَابَةُ، وَلَا يُخْرِجُ السَّمِيعَةَ، فَخَضَكَ، ثُمَّ قَالَ: الْلَّهُمَّ حَوَاهُنَا وَلَا عَلِيَّنَا، قَالَ: فَرَأَيْتُ جَنَّ يَنْجَابُ السَّحَابَ عَنِ السَّمِيعَةِ، وَيَتَّقَرُّ، حَتَّى آنَا مِنْهُ لَيْبِي جَوَابٌ».

أخبره عبد الرزاق (٤٩١) عن ابن جريج، قال: حددت عن أنس، فذكره.

***

٥٨٣ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ،

«فَقَيْلُ: الْلَّهُمَّ اسْقِنَا» (٢).

أخبره النسائي (١٦٠)، وفي «الكبرى» (١٨٣٦)، وأبين خزيمة (١٤١٧).

(١) ثُغَةَ الأشراف (٩٠٠).

(٢) اللَّغْظُ هُلِيَّ.

٥٠
كلاهما (النسائي، وابن خزيمة) عن محمد بن بشار، قال: حدثني أبو هشام، المغيرة بن سلمة، قال: حدثني وُكيب، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، فذكره (1).

فوائد:

- قال البيار: وهذا الحديث قد اختلف فيه عن يحيى بن سعيد.
  فرواه جمعة عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
  ورواه غير واحد، عن يحيى بن سعيد، مرسلاً. «المستدرك» (208).
- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي سُلُك عن حديث: رواه مغييرة بن سلمة 
  المنخورعي، عن وُكيب، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان إذا رأى 
  السحتر، قال: اللهم اسقيا.
  قال أبي: هذا خطأ، رواه يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أن 
  النبي ﷺ. «علل الحديث» (76).

***

584 - عن تابع نبي، عن أنس بن مالك،
«أن رسول الله ﷺ كان إذا ذاع، جعل ظاهر كفّيهما إليها بطنها، 
ِما يلي الأرض» (2).
(*) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ استستقي، فأشعر بظهر كفيه إلى 
السقيا» (3).
(*) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ استستقي، قدعا هكذا، وبسط يديه، 
وجعل ظهرهما ما يلي وجهه» (4).
(*) وفي رواية: «أن النبي ﷺ كان يستسقي هكذا».

(1) المستدرك (939)، وتحف الأشراف (1266).
(2) الحديث: آخره البيار (2608)، والطبراني في الدعاء (2188).
(3) اللتفظ لأحمد (12224).
(4) اللتفظ لأحمد (12582).
(5) اللتفظ لعبد بن حميد (1294).
١٤٨٤ (١٢٩٣) قال: حدثنا يزيد. وفي ٣/٥٣ (١٤٨٣) قال:

الله تجربة ودّ يديه وجعل بطولته يمّا تلي الأرض، حتى رأيت بياض إبّاني.(١)


أخبر به أحمد ٣/١٤٨٤ (١٢٩٣) قال: حدثنا يوشع بن محمرد، قال: حدثنا حداد

سلمة، عن أبي، عن أبي سفيان بن مالك، عن النبي ﷺ، مثلاً، إلا أنه ذاك يعرفة.(٢)

***

حديث ثامنًا، عن أبي، قال:

كأنه إذا فتحت عهده النبي ﷺ، استشفوا بالنبي ﷺ، فاستفيق هم قيس بن حرب، قال: كأنه كان بعد وفاة النبي ﷺ، في إمرة عمر فخطوا، فخرج عمر بالعباس ﷺ، فاستفقي به، فقال: اللهم إننا كننا إذا فتحنا على عهده يسيّبكم ﷺ، والسريان، وأنا نتوسل إليك اليوم بعم يسيّبكم ﷺ، فاستقتنا، فقلوا: قسموا، باني إن شاء الله تعال، في مسند عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

***

(1) اللفظ لأبي داود.
(2) المسند الجامع (٥٤٣)، وتحفة الأشراف (٢٣٣)، وأطراف المسند (٢١٦).
(3) الحديث، أخرجه أبو عوانة (٢٤٨٨-٢٤٨٨)، والبيهقي (٢٥٧/٣).
(4) المسند الجامع (٢٧٠).
585 - عن عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال:
«كان السعدون إذا أذن، قام أصحاب رسول الله ﷺ يبدرون السواري، حتى يخرج رسول الله ﷺ وهم كذلك يعني الركعتين قبل السغرب - ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قريبٌ»(1).

(2) وفي رواية: «كان السعدون يؤدون لصلاة الصومع على عهد رسول الله ﷺ، فيقوم لباب أصحاب رسول الله ﷺ، يبدرون السواري، حتى يخرج رسول الله ﷺ وهم كذلك، قال: وقلت: كان يلبث»(2).

(3) وفي رواية: «لقد رأيت اللباب من أصحاب محمد ﷺ، إذا نودي بالسغرب، ابتدروا السواري، ليصلوا ركعتين قبل السغرب».

أخرجه عبد الرزاق (3986) عن الثوري. و(أحمد) 3/280، قال:
حدثنا مُحمَّد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و(الدارمي) (1570) قال: أخبرنا سعيد بن الزبير، قال: حدثنا شعبة. و(البخاري) 1/134 (503) قال: حدثنا قيس، قال:
حدثنا شفيق. وفي 1/161 (265) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال:
حدثنا شعبة. و(النسائي) 28/2، وفي (الكبرى) (1583) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو عامر، قال: حدثنا شعبة. و(ابن حزيمة) (1288) قال:

---

(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ للدارمي.
(3) اللفظ لعبد الرزاق.
(4) قال الدارمي: "إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر، عن شفيق"، وفي نسخة: «عن شعبة» بدل "شفيق". "شفيق". "محفة الأشراف".
كلاهما (مُفنِّي الْبُردُو، وَشُعَبَة) عَنْ عَمَّرُ بْنَ عَامِرَ، فَذُكَّرَهُ
- قال البخاري عَقِبٌ (٥٠٣): وزاد شُعبَة عَنْ عَمَّرٍ، عَنْ أَنْسٍ: "حتَّى يَجْرَحَ
الْبَرَدُو".
- وقال عَقِبٌ (٦٢٥): قال عَمَّرُ بْنَ جَبِيلَة، وأبُو داوَدَ، عن شُعبَة: "لَمْ يَكُنْ
بَنْيَتَا إِلَّا قَلِيلٌ".

***

٥٨٦ - عَنْ أَبِي فَزَاة، قَالَ: سَأَلَتُ أَنْسًا عَنْ الرَّكَعَتِينَ قَبْلَ الصَّعْرِ، قَالَ:
"كَانَتُ بَندِرُهُمَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "
قَالَ شُعَبَةُ: "مَا قَالَ بِعَدْ، وَسَأَلَطَهُ عِنْدَهُ مَرَّةً، فَقَالَ: "كَانَتُ بَندِرُهُمَا". وَلَمْ يَقُولُ:
علَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ "(٣).

أخرجه ابن أبي قتادة ٢/٥٦ (٧٤٠٨). وأحمد ٣/١٢٩ (١٣٣٥/٨). ١٢٣٥/١١. ١١
كلاهما (ابن أبي قتادة، وأحمد) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن يعلى بن
عطاء، عن أبي فزارة، فذكره (٣).

لم يذكر ابن أبي قتادة قول شعبة الذي في آخر الحديث.

فواائد:
- أبو فزارة هذا، ليس هو راشد بن كيسان، ولا يعرف اسمه، ولذا أفرد ابن
حجَر ترميته عن أنس في الكني من أطراف المسند ١/٥٧.

ويؤيد ما ورد في تاريخ واسط لبحشل، صفحة (٨٨)، إذ ساق هذا الحديث
من طريق عثمان بن عمار، قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي فزارة، قال:

(١) المسند الجامع (٥٥٠)، وتحفة الأشراف (١١١٢)، وأطراف المسند (٧٦٥).
(٢) أخرجه السراج (٥٧٤ و٦١٢ و١٦) والبيهقي ٢/١٩ و١٨ و٤٧ و٦٤.
(٣) اللفظ لأحمد.
(٤) المسند الجامع (٥٥١)، وأطراف المسند (٩٨).
سألت أَتَّس بن مالِك، عن الرَّكَعَتَيْنِ قَبْل السَّمْغِرِب؟ فقال: كَانَ تَبََّذََرُها عَلَى عَهِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قال بِحَجَّة: ليس هذا أبو قَزَآرة الكُرْفِي، ذاك راَشِد بن كِيسان.

***

587 - عن حَيْدِي الطَّوْيِلِي، عن أَنسِي، قال: سُئِلَ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلِ السَّمْغِرِب، فقال:

"سَارِبُوا، إِذًا أَدْنَى السَّمْغِرِبُ، اسْتَبِداَوا السَّوَارِيَّ، فصُلِّوا".

آخره ابن أبي شيبة 7/56 (457). قال: حدثنا الثَقَفِي، عن حَيْدِي، فذكره.

ـ فوائد:

ـ الثَقَفِي؛ هو عبد الوهاب بن عبد المجيد.

***

588 - عن عبد العزِيز بن صَهيَب، عن أَنسِي بن مَالِك، قال:

"كَانَا بِالسَّمِيْنَةِ، فَإِذَا أَدْنَى السَّمْغِرِبُ لِصَلَاةِ السَّمْغِرِبِ، اسْتَبِداَوا السَّوَارِيَّ، فِيْرُكْعَانِ رَكَعَتَيْنِ رَكِيبَيْنِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ الْعَرَبِ لَا يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، فِيْحِبْبُ أنَّ الصَّلَاةَ لَدَيْ صَلِيبِيْهَا، فَمِن كَثِّرَةِ مِنْ يُصِبِّيْهَا".

آخره مسلم 2/412 (1891). قال: حدثنا شِيبان بن فروخ، قال: حدثنا

عبد الوارث، عن عبد العزيز، وهو ابن صَهيَب، فذكره.

***

589 - عن خُطَة بن فَلْفِل، قال: سَأَلَت أَتَّس بن مَالِك عن التَّطْوِع بَعْدِ العَصْرِ؟ فقال: كان عمر يَضْرِبُ الْأَيْدِي عَلَى صَلَاةِ بَعْدُ الْعَصْرِ;

(1) القائل حَيْدِي.
(2) المسند الجامع (552)، ومَوْفِق الأشراف (108).
(3) البُقَوْي (892).
«وَكَانَ نَصْلِي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، رَكَعَتَانِ بَعْدَ غَزْوِ الشَّمْسِ، قَبْلَ صَلاَةَ السَّمْعِ».

فَقَالَ لَهُ: آخَرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى ﷺ صَلَاتُهُمَا؟ قَالَ: ﴿وَكَانَ يَزِيدُ نَصْلِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَأْمُرْ نَصْلِيَّةً وَلَا يَنْبِئْهَا﴾ (1).

وَفِي رَوْاْيَةٍ: «صَلَبَتْ الرَّكَعَتَانِ قَبْلَ السَّمْعِ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، قَالَ: نَعْمَ، رَأَيْتَّنا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَا يَنْبِئَنَا﴾ (2).

أَخْرِجَهُ مُسْلِمٌ (٢١١١) (١٨٩٠) قَالَ حَدِيثُ أَبِي بُكْرٍ بْنِ أَبِي سَبِيلٍ، وأَبُو كَرْبِي.

جَمِيَّ عَنْ أَبِي فُضْلٍ، قَالَ أَبِي بُكْرُ: حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ فُضْلٍ، وَأَبُو دَوْدٍ (١٢٨٢).

قَالَ: حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْزَاز، قَالَ: أَخْرَجْنَا سُعِيدٌ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الأَسْوَدٍ، وَأَبُو يَعْلَى (٣٩٥٢) قَالَ حَدِيثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي أَبَنٍ الْكُوفِي، قَالَ حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ فُضْلٍ.

كَلَاهُما (أَبِي فُضْلٍ، وَمُنْصُورٌ) عَنِ السُّمْتَارِ بْنِ فُضْلٍ، فَذِكْرَهُ (٣).

***

٥٩٠ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي، قَالَ: ﴿وَكَانَ إِذَا قَامَ السُّوَّٰلُ، فَأَذَّنَ صَلاَةَ السَّمْعِ، فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَامَ مِنْ شَاءَ فَصَلَّى رَكَعَتَانِ، حَتَّىْ تَقَامُ الصَّلاَةُ، وَمِنْ شَاءَ رَكَعَ رَكَعَتَينَ، ثُمَّ فَعَدَّ، وَذَلِكَ بِيَدِي النَّبِيِّ ﷺ﴾ (١٣٠٨٩) (١٩٩٩) أَخْرِجَهُ أَحمدٌ بْنُ الْوَاحِدِ، أَبُو عُيُوبٍ الْخَتَادُ، قَالَ: حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَيْثَّ الْفَرْطِيلِي، قَالَ حَدِيثُ مُوسَى بْنِ أَبِي مَالِكٍ، فَذِكْرَهُ (٤).

***

١(١) الَّغْفُوشُ لِلسَّمَّامِ.
٢(٢) الَّغْفُوشُ لِأَبِي دَوْدِ.
٣(٣) الَّغْفُوشُ لِلسَّمَّامِ (٥٥٤)، وَالْخَفْفَةُ الْأَشْعَافِ (١٥٧٦).
٤(٤) الَّغْفُوشُ لِلسَّمَّامِ (٥٥٦)، وأَطْرَفُ الرَّمَضَانِ (١٠٠٨)، (١٠٠٨)، (١٠٠٨).
591 - عن ثابت بن سكينة، قال: سمعت أنسا يقول:
"كان رسول الله ﷺ يخرج علينا، بعده غروب الشمس، وقبل صلاة
السماء، فهنا نصلب، فلا نهنا ولا يأمرنا".

أخرجه عبد بن مجيد (1333) قال: حديثنا أبو نعيم، قال: حدثنا طلحة بن
عمرو، قال: أخبرني ثابت البصري، فذكره(1).

أخرجه عبد الزؤام (1398) عن ابن جريج، قال: حدثت عن أنس بن
مالك، قال:
"كان النبي ﷺ يخرج علينا، بعد ما تغرب الشمس، ويكون الليل، وقبل
أن ينوم بالسماء، ونحن نصلب، فلا نهنا ولا يأمرنا".

***

592 - عن علي بن زيد بن جدعان، قال: سمعت أنسا بن مالك يقول:
"إذا كان المسلمون يؤذن على عulfilled رسول الله ﷺ، فبرأ فيها الإيام، من
كثرة من يقوم فيصل قبل الزكاة قب السحاب"(2).

أخرجه أحمد 2/282(1401)، وابن ماجه (1163) قال: حدثنا محمد بن
بشار.

كلاهما (ابن حنبل، وابن بشار) قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا
شعبة، عن علي بن زيد بن جدعان، فذكره(3).

***

(1) المسند الجامع (554)، واحتفاج الخبرة السهمة (1676).
(2) الحديث، أخرجه الطيالسي (1333)، وأبو نعيم (2/391).
(3) اللالظ لا ماجة.
(2) المسند الجامع (555) وتحفة الأشراف (1111)، واستدركه محقق أطراف المسند (1450).
(3) الحديث، أخرجه البزار (7434)، والدابوقطني (1491).

57
593 - عن قتادة، عن أبي نسأ،
في قولته: «تنجاف جنبهم عن المصابحهم» قال: كأننا يتظوون فيها.
بين الصلاةين: المغرب والعشاء، فصلىون» (1).
(2) وفي رواية: «عن قتادة، عن أبي نسأ بن مالك، في هذه الآية: تنجاف جنبهم عن المصابحهم يدعوون بينهما حقوقاً وطمماً وثماً رافنهما يُنقفون».
قال: كأننا يتظوون ما بين المغرب والعشاء يُصلون» (2).
رآده حديث يحيى وإلخ. كذلك تنجاف جنبهم».
أربعهم (محمد، ويزيد، ويحيى، محمد بن أبي عدي) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

594 - عن تيمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك،

(1) اللفظ لابن أبي شيبة.
(2) اللفظ لأبو داود (1321).
(3) تحفة الأشراف (1212 و1213).
(4) الحديث: أخبره الطبري 20/179، والبيهقي 3/19.
(4) اللفظ للترمذي.

58
١٠٩٥ - إن عبد الله بن زرارة، قال: سمعت أناس بن مالك.

«أَلْهُ عُمِّرّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصِبِّي الصُّحَّاحُ، إِلَّا أَن يَجْرِحُ فِي سَمَّى، أُوْقَأْ فِي نَفَقٍ» (٢).

(١) المسند الجامع (٥/٥٦٠)، وتحفة الأشرافز (٥/٥).
(٢) اللفظ لأحمد (١٣٧٨).

كلاهما (عبد الرحمن، وعبد الله بن الصمّارك) عن أبو بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن زواحة، فذكره(1).

**

*حدثتُ أنّي بن سهيرين، قال: سمعتُ أنّي يقولُ:

"قال رجلٌ من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معلّمًا، وكان رجلاً ضحى، فصلى للنبي ﷺ طعامًا، فدعاه إلى منزله، فسيطّل له حصيرًا، وتفصّل

طرف الحصير، فصلى عليه ركعتين.

فقال رجلٌ من آل الجارود لأسئ: أكان النبي ﷺ يصلى الضحى؟ قال:

"ما رأيتُ صلاهًا إلا يوم أيضًا".

تقدم من قبل.

***

596 – عن حميد الطويل، عن أنسي بن مالك.

"أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى سبعة ركعات".

أخبره التروذي، في "الشّيائل" (289) قال: حدثنا محمد بن الشّمّى، قال: حدثني حكيم بن معاوية الزيادي، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن الزبير الزيادي,

عن حميد الطويل، فذكره(2).

***

(1) المسند الجامع (558)، وأطراف المسند (320)، ومجمع الزوائد 2/234.

(2) المسند الجامع (559)، ومختصر الأشراف (272).
597 - عَنِ الصَّحَابَةِ بِنَبِيِّ عَلِيَّ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ:

"أَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سَقْفِ صَلَةِ السَّبِيلِ? فَلَمَّا
انَضَرَّفَ قَالَ: إِنِّي صُلِبْتُ صَلَاةً رَغُبَةً وَرَزْقًا، سَالَتُ رَبِّي، عُرَجَ وَجَلَّ، فَلَمَّا
فَأَجَعَلَتْ إِنَّمَا وَتَنَجَّى وَاحِدَةً، سَالَتْ أَنْ لا يُمِثِّلَ أَمْيَلٌ بَيْنَ السَّنَينَ، فَقَعَى، وَسَأَلَتْهُ
أَن لا يُظَهَّرَ عَلَيْهِم عَدْوُوْهُم، فَقَعَى، وَسَأَلَتْهُ أَن لا يُلِسْهُم شَيْعًا، فَأَبَى عَلَيْ."

أخرجه أحمد 3/146 (1251/17) قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، وَفِي ٣/١٥٦ (١٦٦١٧) قال: حدثنا tảiي بن غيلان، قال: حدثنا
رَشْدِيَّنِي، وَالْحَسَنِيَّ، فِي «الْكَحْرِيَّ» (٤٨٩) عن مُحَمَّدٍ بْنُ سَلْمَةٍ، عَنْ ابن وَهْبٍ
وَ«ابن خزيمة» (١٢٢٨) قال: حدثنا أحمد بن عبد الرَّحْمَن بن وَهْب، قال: حدثنا
عَمِّي (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الбрقي، قال: حدثنا ابن أبي مَرْيَم،
قال: حدثنا بكر بن مَعْرِض.

ثلاثتهم (عبد الله بن وَهْب، وَرَشْدِيَّنِي، وَبكر بن مَعْرِض) عن عمرو بن الحارث،
عن بكر بن الأَشْفَل، عن الصحابة، عن عبد الله، فذكره)."

٥٩٨ - عَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صَهِيبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَوْا صَلَاةَ الْمُتَجْرِّبِ،
فَإِنَّا كَانَتمُ تَسْتَجِبُوهَا."

أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٠٤ (٣٠٧/٢٠٤) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن
عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ صَهِيبٍ، فذكره.

١٠٦ - حَدِيثُ ضَرْعَارٍ بْنِ سَلْيْمٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:"

---

(١) اللَّفِظُ لَأَحْمَدٍ (١٢٥١/٤) (٢) المسند الجمع (٦٣٠) وَأَطْرَافِ الْأَشْرَافٍ (٩٢٠) وَمجمع الزوايد (٦٣٥) وَجَمعُ الزوايد (٢٢٦/٣) وَ(٢٢٧/٧) وَ(٢٢٧/٦) وَ(٢٢٧/٢)
«أوصاني رسول الله ﷺ... قال: يا أنس، صل صلاة الوضاح، فإنها
صلاة الأخوة بن قبلك».

تقدم من قبل.

***

۵۹۹- عن عثمان بن سعيد، عن أنس بن منالٍ:
«أن النبي ﷺ كان إذا نزل منزلًا، لم يرَ جملٍ حتى يصلي ركعتين، أو
يودع السمنول ركعتين».(۱)

(*) وفي رواية: «كان النبي ﷺ لا ينزل منزلًا، إلا ودعته ركعتين».(۱)

أخره الدارمي (۲۸۴۶) قال: أخبرنا أبو عاصم، وأخبرنا أبو عاصم، و"أبو بلال" (۴۳۱۵) قال: حدثنا
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيج، وفيه (۴۳۱۶) قال: حدثنا
سعفان بن وكيج بن الجراح، قال: حدثنا أبي. و"ابن خزيمة" (۲۶۵۰ و۲۶۵۸) قال:
حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: حدثنا عبد السلاّم بن هاشم.

ثالثهم (أبو عاصم، و"وكيج«، وعبد السلاّم) عن عثمان بن سعد، فذكره.(۳)

 قال الدارمي: عثمان بن سعد، ضعيف.

وفي رواية ابن خزيمة: عثمان بن سعد الكابب، وكان له مروءة وعقل.

***

۶۰۰- عن محمد الطويل، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، يقول:
"كان رسول الله ﷺ يفطر من الشهور، حتى نظن أن لا يصوم منه، وصُوم".

(۱) اللفظ للدارمي.
(۲) اللفظ لابن خزيمة.
(۳) المسند الجامع (۵۶۷)، والمفسد العلي (۴۱۲ و۴۱۳)، وجمع الزوائد ۲/۲۸۳، وإنْتَاخِبٌ
الجزيرة الصغيرة (۴۳۴۰)، والطالب العالي (۱۹۷۶).
والحديث: أخرجه البيروني (۲۵۷۲)، والطبراني في "الأوسط" (۲۴۴۴)، والبيهقي ۵/۲۵۳.
حتى نظن أن لا يُفْتَرَ مَنْهَ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاوُ أَنْ تَرَاهَا مِنْ اللَّيْلِ مَضْلُولًا إِلَّا رَأِيْتُهَا، وَلَا كَانَتْ إِلَّا رَأِيْتُهَا. (*)

(*) وفي رواية: "عَنْ حَمَّامٍ، قَالَ: سَأَلَتْ أَبَا سَأَلَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ صِيَامِ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: ما كَانَ أَحْبَبَ أنْ أَرَاهَا مِنْ الشَّهْرِ ضَالِئًا إِلَّا رَأِيْتُهَا، وَلَا مُفْطَرًا إِلَّا رَأِيْتُهَا، وَلَا مِنْ اللَّيْلِ قَاتِلًا إِلَّا رَأِيْتُهَا، وَلَا كَانَتْ إِلَّا رَأِيْتُهَا.

ولا ميسست خزية، ولا خيرية، أُلْيَانَ مِنْ كَفَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا شَيْمَتُ مَشْكَة، وَلَا غَيْبَة، أُلْيَانَ مِنْ رَأْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (2)


(2) اللُّغَةُ للبخاري (1973). 63

جميعهم (عبد الوهاب الثقفي، ومحمد بن أبي عدي، ونيكي، ومحمد بن عبد الله، وحماد، وعبد الله ويزيد، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير، وآبو خالد، وإسحاق، وممتبر، وخلال) عن حميد الطويل، فذكره(1).

رواية عبد الوهاب الثقفي، وممتبر، ونيكي، عند أحمد (12863)، وحماد، عنه، ويزيد، عند عبد بن حميد (1396)، مختصرة على الصيام.

رواية نجى، عند أحمد (12153 و13913)، ويزيد، عند عبد بن حميد (1395) والنسائي، وأبي يعلى، وابن جناب، مختصرة على الصلاة.

قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قالا: صرح حميد بالسماع في روايتين البخاري.

***

201 - عن عبد العزيز بن صهيب، عن أناس بن مالك، قال:
«دخل رسول الله ﷺ المسجد، وحل في معدود بين سارتيتين، فقال: ما هذا؟ قلوا: إن نحن نصل، فإذا كسلت، أو فترت، أستكثناه، فإذا: خلوه! ثم قال: ليصل أحدكم نشاطة، فإذا كسل، أو فتر، فليكعف»(2).

(*) وفي رواية: «دخل رسول الله ﷺ المسجد، وحل في معدود بين سارتيتين، فقال: ما هذا الخلل؟ فقيل: يا رسول الله، هذى حمته ابنه جعفي نصلي، فإذا»

(1) المسند الجامع (565)، وتحفة الأشراف (584، 626، 742 و816)، وأطراف المسند (441 و503).
(2) اللنظ لأحمد.

64
أعيت تعلقت به، فقال رسول الله ﷺ: "لَوْ أَطَاقَتْ، فَلَا أَعْيُتَ فَلْتُجَلِّس"؟


كلاهما (إسحاق، وعبد الواحد) عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره(2).

- أخبره ابن خزيمة (1181) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد البصري، قال: حدثنا أبو حبيب، مسلم بن تقي، مؤذن مسجد بني رفاعة، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، نحوه: "وَقَالَ: إِنَّ الْخَيْرَاتِ الْعَظِيمَةَ..."[1]

(3) أُعْيِيْتَ اسْتَرْقَاعُ عَلَيْهِ، فَحَلَّلْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: يُصْلِيَ أَحَدَكُمْ، فَإِذَا أَعْيَيَ فَلْيَجِلسَ"(3).

---

(1) اللفظ لأبي داود.
(2) المسند الجامع (1495) وتحفة الأشراف (953 و833) وأطراف المسند (796) والحديث: أخبره أبو عوانة (2233) والطبراني، في الأوسط (8890) والبيهقي 18/42، والبغوي (7942).
(3) المسند الجامع (1495).

المسند 2/60
فوائد:

قال ابن حجر: وقع في صحيح ابن حزم "من طريق سمعه، عن عبد العزيز:"


***

(2) عن حمده الطويل، عن أنس، قال:

"دخل رسول الله ﷺ ذات يوم، فإذا حبل ممدود، فقيل: ما هذاأ؟قيل:
فلاَّثة نصلي يا رسول الله، فإذا أعطيت أسرحت على هذا الحبل، قال: فنصل ما
نيةت، فإذا أعطيت فلتندم." (1)

(*) وفي رواية: "دخل النبي ﷺ بيته، أو مكانًا، فرأى حبلة ممدودًا،
قال: ما هذا؟ قالوا: "فَرَّتْنَا نصلي، فإذا أعطيت أخذت، فقلل، فإذا أعطيت
فَلْتَسْمَوْا، أو لتشعر" (2).

(*) وفي رواية: "أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ الْسَّمَّاجِ، فرَأَى حَبْلَةً مُمْدُودًا
بين ساريين، فقال: ما هذا؟ قالوا: "فَرَّتْنَا نصلي، فإذا أعطيت تعلقت بيه، قال:
رسول الله ﷺ: لنصل ما عقلت، فإذا أعطيت أن تعلم فلتندم." (3).


(1) ألفاظ لابن أبي شيبة.
(2) ألفاظ لابي يعلى (3786).
(3) ألفاظ لابي يعلى (3843).
ستهم (نُعَمِّيم، وَمُعاذ، وَمُحَمَّد بن أَبِي عَدِي، وَيَزِيد، وَقَدَامَة، وَإِسْبَاعِيل) عَن
"حميد الطويل، فذكره.
• آخرهم أحمد ٥٤ (١١٩٤٧ و١٩٤٧) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي
٣/٦ (١٩٤٧ و١٩٣٢) قال: حدثنا عفان. وأبو يعلى (١٦٣٢) قال: حدثنا
إبراهيم بن الحجاج.
• ثلاثهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعفان بن سلمان، وإبراهيم بن الحجاج) عَن
حماد بن سلامة، عن ثابت البصري، عن عبد الرحمن بن أبي لمي، قال:
"رأى رسول الله ﷺ، حبلًا ممدودًا بين ساريتين، فقال: لين هذين؟ قالوا:
"هكذا بنيت جحسين تُصلي، فإذا عجّرت تعلقت بي، فقال: لنصل ما طاقت، فإذا
"عجّرت فلنجلس"(١).
(*) وفي رواية: أن رسول الله ﷺ رأى في المسجد حبلًا بين
ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، حبلًا بنيت جحسين تُصلي،
إذا أعجيت تعلقت بي، فقال: عجّرت رسل الله ﷺ، لنصل ما أطاقت، فإذا أعجيت
فلنجلس"(٢).
١ - وفاة عقب (١١٩٤٧): قال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا
حماد، عن حميد، عن أنس، عن النبي ﷺ، بمل به.
٢ - وفاة عقب (١٩٣٢): قال أحمد: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، عن حميد،
عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، بمل به.
• وفي رواية أبي يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن
ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي لمي، وحميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ
رأى حبلًا ممدودًا... الحديث.
(١) اللفظ لأحمد (١١٩٤٧).
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٣٢).
- وهذا: ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ومَحِيد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مُتَصَلِّحُ (1).

***
- حديث أبي قلابة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
«إِذَا تَعَسْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْبَغِيُّهُ مِثْلُ مَا يَقْرَا.»
تَقْدِمُ مِنْ قَبْلِ
- وحديث ثابت، عن أنس، قال:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصِلِّي فِي رَمَضَانِ، فَجَاءَ رَجُلٌ أَخَرَ فَقَامَ أَيْضًا، حَتَّى كَانَ رَهْطًا، فَلَمْ يَنْبَاخَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَخْلُقَهُ، فَجَعَلَ يَتَبَجَّرُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَةً، فَصَلَّ صَلَاةً لَا يُصِلُّهَا عِنْدَنَا، فَقَالَ: فَلَنَا لَهُ، جَيْنَ أَصْبَحْهَا: أَفْطَنَتْ لَهَا الْلَّيْلَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ: تَحْمِيمُ ذَلِكَ الَّذِي حَمَّلَهَا عَلَيْ الَّذِي صَنَعَهَا.»
يَايَيِّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

***
3-203 - عن ثابت بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس:
«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَيْهِمْ فِي رَمَضَانِ، فَخَفَّفْتُهُمْ، ثُمَّ دَخَلْتُ فَأَطَالُ، ثُمَّ خَرَجْتُ خَفَّفْتُهُمْ، ثُمَّ دَخَلْتُ فَأَطَالُ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَخَفَّفْتُهُمْ، ثُمَّ دَخَلْتُ فَأَطَالُ؟ قَالَ: مِنْ أَجِيكُمْ فَعَلْتُمْ.»
(*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جاء أصحابه ذات ليلة، فخرج فَخَفَّفْتُهمْ، ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَهُ فَأَطَالُ، ثُمَّ خَرَجْتُ فَصَلْتُ بَيْتَهُ، ثُمَّ دَخَلْتُ.»

(1) المسند الجامع (315)، وأطراف المسند (447).
(2) أخرجه البزار (558)، والبيهقي 19/3.
(3) اللفظ لأحمد (13598).
بَيْنَةً فَأَطَالَهَا، فَلَمَّا أَصَبَّهَا، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلِّيْتُ فَجَعَلْتُ تَطْبِيْلٍ إِذَا دَخَلْتُ، وَخَفَفْتُ إِذَا خَرَجْتُ، قَالَ: مِنْ أَجْلِكُمْ مَا فَعَلْتُ(1).

أَخْرِجَهُ أَمْرٌ ١٥٤ (١٢٩٤٩) (١٣٢٤٥) (١٠٨٥٧) (١٣٤٨١) (١٤٨٢٣) (١٤٨٣١) (١٢٤٢٤) (١٢٥٤٩) (١٣٤٨١) (١٣٢٤٥).
قال: حديثنا عبد الصمد. وفي ٣/٩٢ (١٣٢٤٥) قال: حديثنا مرهب بن أسيد. وفي ٣/١٢ (١٣٢٤٥) قال: حديثنا عفان.
أَربعَهُمْ (أَسْوَدُ، وَبَيْهْزُ، وَعَبْدُ الصَّمْدَ، وَعُفَانٌ) عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةٍ، عَنْ ثَيَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، فَذَكَرَهُ(2).

في رواية عفان. قال حماد: وكان حديثنا هذا الحديث ثابت، عن ثيامة، فلقيت
ثيامة، فسأله.

***

١٠٤ - عَنِ حُمَيْدِ الطَّوْيِلِيِّ، عَنِ أَنْسٍ.
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي حُجَّرِهِ، فَجَاءَ أَنَاسٌ فَصَلَّوَا
بِصَلَائِهِ، فَخَفَفْتُ، فَدَخَلَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَعَادَ يُرَارًا، كَلَّا ذَلِكَ يُصَلِّي، فَلَا أُصِيبُ، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلِّيْتُ، وَنَحْنُ نَحْبُ أنَّكَ خَلَّتِ فِي صَلايَكَ، قَالَ: قَدْ عَلَيْتُ بِمَكَانِي كُنْ، وَعَمَّدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ(3).

(*) في رواية: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلِّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي حُجَّرِهِ، فَسَمَعَ النَّاسُ
صوتهُ، فَلَا كَانَتِ الْلِّيْلَةُ الْثانيةُ، جَاءَ كَاسٌ فَصَلَّوَا بِصَلَائِهِ، فَخَفَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
ثُمَّ اخْتَرَفُ، فَلَا كَانَ أُصِيبُوا، قَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلِّيْتُ وَمَعْكَ الْلِّيْلَةَ، وَنَحْنُ نَحْبُ أنَّ
خَلَّتِ فِي قَرَاءَتِكَ، فَقَالَ: قَدْ عَلَيْتُ بِمَكَانِي كُنْ، وَعَمَّدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ(4)».

(1) اللَّفَظ لأَحَدٍ (١٢٩٤٩).
(2) المسند الْجَامِعُ (٥٦٢)، وأَطْرَافِ المُسْنَدِ (٤٠١).
(3) الحديث: أَخْرِجَهُ الحَارِثُ بْنِ أَبِي أَسْمَاءٍ، بِغَيْبَةِ الْبَاحِثِ (٢٣٨)
(4) اللَّفَظ لأَحَدٍ (١٢٠٢٨)
(4) اللَّفَظ لِأَبِي يَعْلِي (٣٨٥٩).
أخبرنا أحمد بن يزيد قال: حذتنا حمزة بن أبي عدي. وفي 199/3
(1360/1) قال: حذتنا يزيد. و«عبد بن حمزة» (1410/1) قال: أخبرنا يزيد بن هارون.
(1359/2) قال: حذتنا وذهب بن بقية قال: أخبرنا خالد. وفي (1375/5) قال:
حذتنا أبو خزيمة قال: حذتنا يزيد بن هارون. و«ابن حزيمة» (1271/8) قال:
حذتنا محمد بن عبد الأعلى الصُنَعاني قال: حذتنا المُعتبر (ح) وحذتنا الصناعي
أيضًا، قال: حذتنا يسرة يعني ابن الموقف (ح) وحذتنا أبو موسى قال: حذتنا
خالد بن الحارث.
خستهم (محمد بن أبي عدي، ويزيد، وخالد، والمصتبر، ويسر) عن حميد الطويل فذكره(1).
قلنا: صرح حميد بالسواج في رواية المصتبر، عند ابن خزيمة.

***

605 عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:
َأَمْرُتُ بِالْوُثُّ وَالْأَضْحَقَحِ، وَأَمْرُ مُنْضِرٍ عَلَىٰ.
أخبرنا عبد الزاق (4572/4) عن عبد الله بن مهير (2) عن قتادة فذكره(3).

- فوائد
- أخبرنا ابن عدي في الكمال (4/142) في ترجمة عبد الله بن مهير، وقال: هذه
الأحاديث عن ابن مهير، عن قتادة، عن أنس، التي ألميتها، عامتها لا يتابع عليها.

***

(1) المندب الجامع (563/2)، وأطراف المسند (435/2)، والقصص العلي (409/2)، ومجمع الزوائد
(2) 274 و إختص الحدثية السَّمْهَرة (1780/2)،
(3) 110 و أخبر الزائر (474/2)، والبيهي (3/110).
(4) ثُمَّ تَعُرِّفَ فِي اللَّطِيْعِ إِلَى: ﴿عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْدٍ﴾.
(5) إختص الحدثية المهرة (1730/1)، والمطالب العالمة (1337/1).
(6) 297 و أخبر ابن البخترى (297/1)، والمزاطقني (1332/1)، من طريق عبد الله بن مهير.
207 - عن عمرو بن الوليد بن عبادة السهمي، عن أنس بن مالك.

أحدهما ابن خزيمة (276) قال: حدثنا علي بن سهل الرضي، قال:

أخرى مولى بن إسحاق، قال: حدثنا عائرة بن زاذان، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

٨٠ - فوائد:

قال محمد بن نصر السمرؤلي: العالم إذا انفرد بحديث، وجب أن يتوافق.

ويستنبط فيه، لأنه كان سبيلا الحفظ، كثير الغلط. "تنظيم قدر الصلاة" ٢/٥٧٤.

***

206 - عن تابع أبي البكاء، عن أنس.

كان النبي ﷺ يؤثر في سبع ركعات، فأثناء أسن ونعيل أوقتر يسعي، وصل ركعتين، وهو جالس، يقرأ فيهن بالرمحين، والواقعة.

قال أنس: ونحن نقرأ بالسورة القصيرة: "هذا زلزال"، وقلنا يا أبا الأكفارون، وتحويها.

أخرجه ابن خزيمة (610 و611) قال: حدثنا علي بن سهل الرضي، قال:

 حدثنا مولى بن إسحاق، قال: حدثنا عائرة بن زاذان، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

٨٠ - فوائد:

قال محمد بن نصر السمرؤلي: العالم إذا انفرد بحديث، وجب أن يتوافق.

ويستنبط فيه، لأنه كان سبيلا الحفظ، كثير الغلط. "تنظيم قدر الصلاة" ٢/٥٧٤.

***
كتاب الجنائز

108 - عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بن قَيْسٍ الْعَبْدِيِّ، عن أَنْسٍ بن مَالِكٍ، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ:

"لَمْ يَلِهَّيْنِ اَنْسَ لَمْ يَلِهَّنِ".


- فوائد:

- أَخْرِجَ ابْن عَذَيْ، في "الثامن" 4/545، في ترجمة سُكين، وقال: وهذا عن سُكين، عن أبيه، عن أنس، إنما يعرف به، لا يرويه عن أبيه غيره.

***

109 - عن تابِعٍ البَنَوَيِّ، عن أَنْسِ:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى قَالَ، وَهُوَ فِي السَّمْوَةِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَاللهِ ﷺ يُرِيدُ وَلَدَكَ، إِنِّي أَرْجِوُ اللَّهَ، ذَيْنُوبِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: لا يَجِدُكَانِ».

(*) وفي رواية: «دَخَلَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى رَجُلٍ مَنَ الْأَنْصَارِ يَعُودُ، وقَوَافِقَةٌ وَهُوَ فِي السَّمْوَةِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ يا فَلَانُ؟ قَالَ: بَيْنِي وَرَسُولُ اللَّه ﷺ أَرْجُوُ اللَّهَ، ذَيْنُوبِي فِي نَفْسِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لا يَجِدُكَانِ».

(1) المصدر الجامع (581)، وأطراف المسند (713)، ومجمع الزوائد 2/319 و 10/344.

(2) في سيرة الطبري، في "الأوسط" (1976).

(3) اللفظ للترجمي.

(4) اللفظ لأبي يعلى (2417).
أخرجه عبد بن حميد (1371) وقال: حدثني يحيى بن عبدالله الحكيم، وابن ماجة.
البخاري البخاري، قال: حدثنا سهير هو ابن حاتم، والنسائي في (الكوفية) (1034)
قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا سهير، وقال: أبو يعلى (1033 و17)
قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجريري.
ثلاثتهم (الجعفر، سهير، والحسن) عن جعفر بن سفيان الصبكي، عن ثابت،
فذكره (2).

في روایة الحسن بن عمر، قال: حدثنا جعفر، عن ثابت، قال: أخبره عن أنس.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا
الحديث عن ثابت، عن النبي ﷺ، مرسلاً.

فوائد:
قال الترمذي: سأَلَّتُ مُحَمَّدًا ( يعني ابن إسحاق البخاري) عن هذا الحديث،
قال: إنّا نتروي هذا الحديث، عن ثابت؟ أن النبي ﷺ ذُكر على شاب، «ترتيب
عمل الترمذي الكبير» (1492).
قال ابن أبي حاتم الرazi: سأَلَّتُ أبا، عن حديث رواه سهير، عن جعفر،
عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ، أنه ذُكر على مريض… الحديث.

1) قوله: (الحكم) لم يرد في طبعة الرسالة، وأثبتناه عن الصواب عن طبعة دار الغرب.
2) تصحح في الموضع (263)، إلى (خاد بن سلامة)، ووجه على الصواب في الموضع الثاني
(1741)، والحديث: آخرجه ابن السني، في (عمل اليوم والليلة) (539)، والضياء، في
المختار (1088) من طريق أبي يعلى، قال: حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، قال: حدثنا
جعفر بن سفيان، به، مع ذكرهما لمن الحدث (1303).
3) المستند الجمع (84)، وحجة الأشراف (62).
والحديث: آخرجه الزوار (1084)، وابن السني، في (عمل اليوم والليلة) (539)، والبيهقي،
في (شعب الإيان) (1001 و1002).
قال: حدثنا أبو الطكر، عن جعفر، عن ثابت، عن النبي ﷺ، مرسلاً، ولم يذكر أنساً، وهو أشبه: "علل الحديث" (186).

وقال أبو الحسن الدوارقطلي: يرويه جعفر بن سفيان، عن ثابت، واختلف عنه;

فأسدنه ميّار بن حاتم، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس.

ورواه أبو الربيع الزهراني، عن جعفر، عن ثابت، مرسلاً، وهو المحفوظ.

"للعلل" (236/18).

***

110 - عن حمّيد الطويل، عن أنس، عن النبي ﷺ:

"من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كرب لقاء الله كرب الله لقاءه فلتأو
يا رسول الله كنّنا نكرون السموت قال ليس ذلك كراهيّة السموت ولكن
المؤمنون إذا خضروا جاهة البشير من الله عَرٍّ وَجَلّ، فيُراهم صادقإله، فليس
شيء أحبّ إليه من أن يكون قد أليقي الله عَرٍّ وَجَلّ فأحب الله لقاءه، وإن
المحجر، أو الكافي، إذا خضروا، جاهة بيّا هو صادق إله من السمر، أو ما يلقى من
السَّرّ، فكِرّه لقاء الله، وكرّة الله لقاءه". (1)

أخرجه أحمد (20/470) قال: حدثنا ابن أبي عدي. و(النسائي)، في
"الكبير" (1758) عن سويد بن نصر، عن عُبد الله بن المبارك. و(أبو يعلى)
(3877) قال: حدثنا زهرة. قال: حدثنا عبد الله بن بكرب.

ثلاثتهم (ابن أبي عدي، وعبد الله بن المبارك، وابن بكرب) عن حمّيد،
فذكره (2).

(1) النفاظ للنسائي.

(2) المسند الجمع (585)، ومختصر الأشراف (162)، وأطراف المسند (548)، والمقصد العلي
(426)، ومجمع الزوائد 2/260.

(3) الحديث؛ أخرجه ابن المبارك في "الزهاد" (1971)، والبيز (664)، والطبراني، في
"الأوسط" (3165).

74
في رواية ابن بكير: عن حميد، عن أسس. قال أبو وَهَب، عبد الله بن بكير:
ولا أعلم إلا ذكره عن النبي ﷺ.

***

حديث سعيد بن المضيء، عن أسس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"يا بني، إن ابتعت وصيتني، فلا يَكُن شئًا أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ السَّوْتَ." 

يأتي، إن شاء الله.

***

111 - عن يزيد الرقاشي، عن أسس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من مات يوم الجماعة وقى عذاب القبر." 

أخره أبو يعلى (112) قال: حدثنا أبو معمر، إسمايعيل بن إبراهيم، قال:
حدثنا عبد الله بن جعفر، عن وافد بن سلاكمة، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

فؤائد:


***

112 - عن كتاب البخاري، عن أسس، قال:
"مر على رسول الله ﷺ بِجَنََّةٍ، فأتي النَّقُومَ حَبَراً، فقال: وجَبْتُ، ثمَّ مَرَّ بِجَنََّةٍ أُخْرَى، فأتي عليه مَرَّ، فقال: وجَبْتُ، فقالوا: قُلْتَ هَذَا: وجَبْتُ.

(1) المقصود العلي (421)، ومجمع الزوائد 2/119، وإهاب الخيرات الشهيرة (245)، والمطالب العالية (795).
وسألت جبّاً؟ قال: شهادة القوم، وَالسُّمَنُونُ شهادة الله في الأرض"(1).

(*) وفي رواية: "أنّ رسول الله ﷺ مرت عليّة جنّة، فأنى على خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: وَجِبْتًا، ثمّ مرّ على بَيْنَتَهَا أُخْرَى، فأنى على خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: وَجِبْتًا، ثمّ قال: أنى شهادة الله في الأرض"(2).

(*) وفي رواية: "مرّ بِجَنَّةَ عَلَى الْبَيْنَيَّةِ، فقال: أنى عليّة، فقالوا: كان مَا علمنا تُبَيِّب الله ورسوله، وأنى عليّة خيرًا، فقال: وَجِبْتًا، ثمّ مرّ على بَيْنَتَهَا أُخْرَى، فقال: أنى عليّة، فقالوا: يَسّر السَّمْرَةُ كَان في دين الله، فقال: وَجِبْتًا، أنى شهادة الله في الأرض"(3).


(1) اللَّفظ لأحمد (1297).
(2) اللَّفظ لأحمد (1367).
(3) اللَّفظ لعبد الرزاق.
خصتهم (تعمر، وحماد بن زيد، وسلمان، وحماد بن سلامة، وجعفر) عن
ثابت، فذكره(1).

***

٦١٣ - عن عبيد العزيز بن صهيب، عن أنسي، قَالَ:

(1) المسند الجامع (591)، وتحفة الأشراف (271 و294)، وأطراف المسند (378).
(2) الحديث، أخرجه البخاري ٤/١٢٣ و١٢٥، والبغوي (١٥٨) (١٩٩٨).
(3) اللطيف لأحمد (١٤٠٤).
(4) اللطيف للبخاري.
(*) وفي رواية: "مات رجل، فمرضوا بِجيزة عَلى النَّبيِّ ﷺ، فأنزلوا عليه سلم، فقال النَّبيُّ ﷺ: وَجَبَتْ. وَمَرَّوا بأخرى، فأنزلوا عليه خيرًا، فقال النَّبيُّ ﷺ: وَجَبَتْ. فسأله عمر عن ذلك؟ فقال: أنتم شهداء الله في الأرض"(1).


**

214 - عن حميد الطويل، عن أنس:
"أن جنيدة مرت بالنبي ﷺ، فقيل لها خيرًا، وتابعت الألسن لها بالخير، فقال النبي ﷺ: وَجَبَتْ. ثم مرت جنيدة أخرى، فقيلوا لها شرًا، وتابعت الألسن لها بالشر، فقال النبي ﷺ: وَجَبَتْ. أنتم شهداء الله في الأرض"(3).

(*) وفي رواية: "مر على النبي ﷺ بجيزة، فأنزلوا عليها خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: وَجَبَتْ. ثم مرت بجيزة، فأنزلوا عليها شرًا، فقال رسول الله ﷺ: وَجَبَتْ. أنتم شهداء الله في الأرض"(4).

(1) (اللغظ) لابن حيان (327).
(2) (المستند الجمع) 969، وتحفة الأشراف 1004 و1077، وأطراف المسند 709.
(3) (اللغظ) له أحمد.
(4) (اللغظ) لابي يعلى 3854.
أخرجه أحمد 3/179 (1286/8) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والرقمذي
(1068) قال: حدثنا أحمد بن منيب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وأبو يعلى
(1372) قال: حدثنا وَهَب، قال: أخبرنا خالد. وفي (1385) قال: حدثنا زُهَر
قال: حدثنا يزيد.

 الثلاثة: يحيى، ويزيد، وخالد بن عَبْد الله الواسطي) عن حميد الطويل، فذكره(1).

- قال الرقمذي: حدثنا أنس حديث حسن صحيح.

***

(215) عن تَابِعٍ البِنَائِيَّ، عن أنس; قال: رسول الله ﷺ:
ما من مسلم يموت، فيشهد له أربعة أهل آيات من حفظه الأذينين، أنهم لا
يعلمون إلا خبرًا، إلا قال الله: قد قبِلَت عِلْمُكمْ، وعفَرْتُ لَهَا مَا لا تَعْلَمُونَ(2).

أخرجه أحمد 3/247 (1375) (وَأَبُو يَعْلَى) (14881) قال: حدثنا أحمد بن
عمر الوليبي. وابن جهان (1302) قال: أخبرنا أبو يعلى قال: أخبرنا أحمد بن
عمر الوليبي.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وأحمد بن عمر) عن مُؤَجَّل بن إسحاق، قال: حدثنا
حَمَد بن سَلَمة، عن ثابت، فذكره(3).

- فوائد:

- قال: محمد بن نصر العموسي: المؤجّل إذا اندثر بحديث، وجب أن يُتوّقَفَ
وبَيَّنَتْ فيه، لأنه كان سبّ الحفظ، كثير الغلط. "تعظيم قدّر الصلاة" 2/574.

***

(1) المسند الجامع (592)، وتُحْفَة الأشراف (812)، وأطراف النَصْد (457).
(2) النَفْظ لَأ يَبُلْعَ.
(3) المسند الجامع (589)، وأطراف النَصْد (368)، ومجموع الزوائد (327)،
إِجْهَاف الخُبْرَة النَهْرِ (1848)، والطالب العالَمِيَّة (881).

(4) الحديث: أخرجه الشيخ في "شعب الأعيان" (968).

79
حديث عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس:
"أن النبي ﷺ مرت به جارية، فقال: طولبي له وإن لم يكن عريفاً.
يأتي، إن شاء الله.

***

216- عن زياد النموري، عن أنس:
"أن آباه بكى دخل على النبي ﷺ، وهو كيب، فقال له النبي ﷺ: ما لي أراك كيب؟ قال: يا رسول الله، كنت عند أبي عم لي في بارحة، فلاني، وهو يكيد بنفسي، قال: فهل ألقنته لا إله إلا الله؟ قال: قد فعلت يا رسول الله، قال:

أخرجه أبو يعلى (79) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا زائدة بن أبي الرقاد، قال: حدثني زياد النموري، فذكره.

فوائد:
- أخرجه العطيلي، في "الضعفاء" 2/390، في ترجمة زائدة بن أبي الرقاد.

وقال: لا يتابعه إلا من هو دونه.
- وأخرجه ابن عدي، في "الكامل" 4/195، في ترجمة زائدة بن أبي الرقاد.

وقال: وزائدة بن أبي الرقاد له أحاديث حسان، يروي عنه المقدمي، والقواريزي، ومحمد بن سلام، وغيرهم، وهي أحاديث إفرادات، وفي بعض أحاديثه ما ينكر.

***

217- عن ثابت البكلي، قال: حدثنا أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ولد لي الليلة علامة، قسمته باسم أبي إبراهيم، قال: ثم دفعته إلى أم سيف.

(1) المختصر العلي (425)، ومجمع الزوائد 2/322، وإتحاف الخيرات المهرة (1828)، والمطالب العالية (77).

والحديث: أخرجه البزار (7499).

(*) وفي رواية: "دُخِلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُبي سفيف العقين، وكان أنَّهُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ، عليه السلام، فَأَحْذَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ، فَقَبَلَهُ وَسَمَّاهُ، فَدُخِلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يُجُودُ نَفْسَهُ، فَجَعَلَ عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثَمَّ قَالَ، فَقَالَ لَهُ: أَبُو الْرَّحْمَنِ بُنُ عُوْفِي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ بِي رَسُولِ اللَّهِ! فَقَالَ: يَا أَبِنَ عُوْفِي، إِنَّا رَحِمُهُ، ثُمَّ أَتَبَعْنَا بِأَخْرَى، فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنِ تَدْمَعُ، وَالقَلْبُ يَجْزَرُ، وَلَا تَتَقَطَّعُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفَرَايْكِ يَا إِبْرَاهِيمُ لمَّحْزُورِنَّ(1).

أخبره ابن أبي شيبة 3/172(363) قال: حدثنا شهاب بن سوار، قال:

حدثنا سُهيلين بن المغيرة. و"أحمد" 3/194(404) قال: حدثنا هزيزع، وعفان، قالة: حدثنا سُهيلان بن المغيرة. و"عبد بن حميد" (188) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، قال: حدثنا سُهيلان بن المغيرة. و"البخاري" 2/105(130) قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، قال: حدثنا يحيى بن كسان، قال: حدثنا قَريشٌ، هو ابن حيَّان. قال البخاري: رواه موسى (3) عن سُهيلان بن...

(1) اللفظ لأحمد.

(2) اللفظ للبخاري.

(3) قال ابن حجر: قوله: "رواه موسى"، هو ابن إسحاق الباجي، وطريقه هذِه، ووصلها الباجي في "الدلائل"، من طريق عثمان، وهو بمثابة، أنَّهُ محمد بن غالب الباجي.

المستند م/7/81.
المغيرة، عن ثابت، عن أنس، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ. و«مسلم» 7/ 678 (١٩٩٤).

قال: حدثنا حذافة بن خالد، وشحيبان بن قُرْحَخ، كلاهما عن سُليمان، واللفظ لِسُليمان،
قال: حدثنا سُليمان بن المغيرة. و«أبو داود» (١٢٢) قال: حدثنا سُليمان بن قُرْحَخ،
قال: حدثنا سُليمان بن المغيرة. و«أبو يعلى» (٣٨٨) قال: حدثنا سُليمان، وهُدْية بن خالد، قالا: حدثنا سُليمان بن المغيرة. و«ابن جُبَيْل» (٢٩٢) قال: أخبرنا عمران بن
مُوسى بن مُجِّيَّش، قال: حدثنا ، مُوسى بن خالد القيسي، قال: حدثنا سُليمان بن المغيرة.
كلهما (سُليمان، وقُرْحَخ) عن ثابت البصري، فذكرهٔ(١).

***

١١٨ - عن ثابت البصري، قال: سمعت أنسا يقول إن أمَّةٌ من أهلِهِ:

أنْعَرَفْنِ فُطَايَةٍ؟

فإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرْ بِهَا، وَهِي نَبِيَّةُ عَلَىٰ قَبْرٍ، فَقَالَ لَهَا: الَّذِي ﷺ
وَاصِرِي، فقَالَتْ لَهُ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَا تَبَيَّنَ بِمُصِيبِتِي، قَالَ: وَلَمْ تَنَّ كُنْ عَرْفَتِهِ،
فَقَبِلَ لَهَا: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْذَهَا بِمِلْسَمٍ، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ بِبَابِهِ، فَلَمْ يْحِدْ عَلَيْهِ
بُوَابَة، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَعْرُفَكَ. فَقَالَ: إِنَّ الصَّرْبَ عَنْدَكَ أَوْلِي صِدْمَةٍ(٢).

(*) وفي رواية: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامرأةٍ نَبِيَّةٍ عَنِّي قَبْرٍ، فَقَالَ: الَّذِي ﷺ
وَاصِرِي، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَا تَبَيَّنَ بِمُصِيبِتِي، وَلَمْ تَنَّ كُنْ عَرْفَتِهِ، فَقَبِلَ لَهَا: إِنَّهُ
النبيّ ﷺ، فَقَالَتْ بَابُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَحْذِكَ عَنْهَا بَوْابَةٍ، فَقَالَتْ: لَا أَعْرُفَكَ،
فَقَالَ: إِنَّي الصَّرْبَ عَنْدَكَ أَوْلِيِ الصِّدْمَةِ الأولى(٣)».

(*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، أَنَى عَلَى امْرَأَةٍ نَبِيَّةٍ عَلَىٰ صَبِيٍّ هَا،
فَقَالَ هَا: الَّذِي ﷺ وَاصِرِي، فَقَالَتْ: وَلَا تَبَيَّنَ بِمُصِيبِتِي، فَلَمْ يَذْهَبَ قَبِلُ هَا: إِنَّهُ

(١) المسند الجامع (٥٦٤)، ومصنف الأشراف (٥٤٦ و٤٥٢، وأطراف المسند (٣٨٧).
والحديث: أخرجه البخاري (١٩٣١)، والبيهقي (٤/٢٦، والبغوي (١٥٢٨).
(٢) اللحف لأحمد (١٢٤٨٥).
(٣) اللحف للبخاري (١٢٤٨٣).
رسَوْل الله ﷺ، فَأَخْذَهَا يَسْتَلِيفُ السُّمَوَّت، فَأَنْتَ بَايَةَ، فَلَمْ تَجْعَلْ عَلَى بَائِبِي بَوْاَيْنِ،
فَقَالَتْ: كَيْ رَسُوْل الله ﷺ، لَمْ أُعْرِفْتُ، فَقَالَ: إِنِّي الصَّبِيرَ عَنْدَ أَوْلِيَ الصَّدَمَةِ، أو قَالَ: عَنْدَ أَوْلِيَ الصَّدَمَةِ\(^1\).

(*) وفي رواية: («الصَّبِيرَ عَنْدَ أَوْلِيَ الصَّدَمَةِ الأولِي»\(^2\)).

أخبره ابن أبي شيبة 8/488(1361 - 1362) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر.
و («السلم» 3/40 (1094) قال: حدثنا هارون بن بشير العبدي.
و («الرمذ» 2/97) قال: حدثنا محمد بن سمعة.
و («أبو داود» 1/312) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو.
و («الخصوصي» 4/22) وفي («الكرب» 1080) قال: أخبرنا عمرو بن علي.
و («الخصوصي» 4/22) وفي («الكرب» 1080) قال: أخبرنا عمرو بن علي.
و («الاسم» 3/458) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق. وفي 2/504 (564) قال: حدثنا رضوان بن موسى بن جعفري.
و («الخصوم» 3/2895) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن جعفري.
و («الرضوان» 2/22) قال: حديثنا الحسن بن حبيب، سجادة، قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى.

(1) اللفظ لسلم (1095).
(2) اللفظ للبخاري (1302)، وصلح (1304)، والرمذ (3204)، والخصوصي (3204).
عشرتهم (يحيى، ومحمد بن جعفر، عُハード، وعبد الصمد، وأبو داود، وأبو قطن، وعثمان، وأدم، وخالد، وعبد الملك، وإبراهيم) عن سهبة، عن ثابت، فذكره (1).

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

219 - عن سعد بن بستان، عن أسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

«الصبر في الصدمة الأولى» (2).

(3) وفي رواية: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى) (3).

أخره ابن أبي شيبة (388/1221) قال: حدثنا شعبة بن سوار. وابن ماجة (1587) قال: حدثنا محمد بن زمح. والترمذي (1201) قال: حدثنا قتيبة.

ثلاثتهم (شعبة، ومحمد، وقتيبة) عن الليث بن سعد، عن زيد بن أبي حبيب، عن سعد بن بستان، فذكره (4).

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب من هذاوجه.

فوائد:


حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن بستان، تركت حديثه، ويقال: بستان بن سعد، وحديثه غير محفوظ، حديث مضطر.

1) المنسد الجمع (569)، ومختصر الأشراف (439)، وأطراف المنسد (391).

2) الحديث: أخرجه البخاري 4/657، البغوي (1579).

3) اللفظ لأبي شيبة.

4) اللفظ لأبي ماجة.

5) الحديث: أخرجه ابن أبي عاصم، في الآواлист (147)، والبيهقي، في شعيب الأدبيان (978).

84
وسعتهُ مرة أخرى يقول: "يشيء تحديه حديث الحسن، لأيشبه حديث آنس.

الضعفاء ٢/٤٨٤.

***

٢٢٠ - عن الزُهري، عن أنس، قال:

"لَمْ أرْجَحْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحَدٍ، سَمِعْتُ نَساَءَةَ الأَنصَارِ يَكْيِنَانِ، قَالَ: لَكِنَّ حُمْرَةً لَا بُراَكي لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَساَءَةَ الأَنصَارِ، فَكَبَّرَ حُمْرَةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَمَنِ اسْتَيْقَظَ وَهُمْ يَكْيِنَانِ، قَالَ: يَا وَعْجِهَا، مَا رَأَيْتُ يَكْيِنَانَ مَنْ لَيْدَ الْيَوْمِ، فَطَلَّ يَكْيِنَانُانِ. وَلَا يَكْيِنَانُ عَلَى هَالِكَ بَعْدَ الْيَوْمِ".

آخره أبو يعلى (٣٥٧) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. وفي (٣٦١) قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي.

كلاهما (محمد وزكريا) قالا: حدثنا زؤوج، قال: حدثنا أُسامة بن زيد، قال:

حديث الزهري، فذكره (٢).

***

٢٢١ - عن ثابث البكنائي، عن أنس، قال:

"كَانَ أَبُو لَبَنَةَ طَلَّحَةُ مِنْ أَمِّ سُلَيْمَ، قَالَ مَعْلُوْمًا لَأٌهُلَّهَ: لَا تَغْيِرْنَا أُبَا طَلَّحَةَ بَابِيَّهُ، خَيْرَهُ كَأَنْ أَحَدَهُ لَهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ، فَقَرَّبَهُ إِلَى عَشَاءِهَا، فَأَكَلَ وَرَشَبَ، قَالَ: فَمَنْ تَصَدَّعَ لَهُ أَخْسَى مَا كَانَتْ تُصَدَّعُ قَبْلُ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَبَّا رَأَيْتُ أَنْهُ قَدْ تَشََعَ، وَأَصَابَ بِهَا، قَالَ: يَا أُبا طَلَّحَةَ، أَرَيْتَ أَنْ قَوْمَ أُعَارَوا عَارَتِهِمْ أَهْلَ بِيْتِ، وَطُلَبَوا عَارَتِهِمْ، أَهْمَ أَنْ يَمْتَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَأَحْتَبِسَ ابْنَكَ، فَأَلتُقُكَ، خَيْرَ أُبا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَحْبَرَهُ يَا كَاذِنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، (١) لفظ (٣٦١).

(١) مجمع الزوائد ٦/١٢٠، وإتفاح الخبرة المهرة (٥٧٩).

(٢) الحديث: أخرجه البخاري (١٣٤٦)، والحاكم ٣٨١، والبيهقي ٤/٧٠.

٨٥

(*) وفي رواية: "أن أبا طلحة مات الله إبن، فقالت أم سليم: لا تحبوا أبا طلحة، حتى أتريد أبا الذي أحبه، فسجنت عليه، فكان جاء أبو طلحة، وضغط بين يديه طعاماً، فأكل، ثم تضنّيت له، فأصاب منهما، فعليقت بعلاقاً، فقالت: يا أبا طلحة، إن الله فلان استغفر منه وفقوه من الله، فلا تلمع إليهم، إن الله عزّ وجل، قد قبضه، فاسترجع، قال أنس: فأمر النبي بذل ذلك، فقال: بارك الله تباراك في ليبكها، قال: فعليقت بعلاقاً وردت، فأرسلت به معي أم سليم إلى النبي، وحملت مرتاً، فأتيت به النبي، وعليه عبادة وهو بعمر الله، (1) اللفظ لأحمد (1307).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مَعَكَ مَرَّةٌ؟ قَالَ: قَلْتُ: نَعَمَ، فَأَخَذَ الْمَرَّةَ أَفْلَقَاهُنَّ.
فِي فِيْهِ، فَلَا كَحِيْثُ، فَمَنْ جَمِعَ عَلَاهُ، فَمَنْ فَعَلَّ قَلَّةً فَأُوْجَرَهُ إِيَاهَا، فَجَعَلَ الْصَّبِيُّ يَبْتَغُظُّ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَبِّ الْأَنْصَارِ الْقَمَّرِ، فَحَنَّكَهَا، وَسَيَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ، فَمَا كَانَ فِي
الأَنْصَارِ شَابٌ أَفْضَلُ مِنْهُ» (١).

(*) وِفِي رَوْاَيَةٍ: {أَنْطَلَقَتْ بِعَبْدُ اللَّهِ ﷺ بِأُبُو طَلْحَةٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، جِينٌ،
وَلَمْ تَقْتَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَهُوَ فِي عَبْأَةٍ، يُبَحِّثُ بَعْدَيْهَا، فَقَالَ إِلَيْهِ: أَمَّعَكَ مَرَّةٌ؟ قَالَ:
نَعَمَ، فَتَقَطَّعَ مَرَّةٌ أَفْلَقَاهُنَّ، فِي فِيْهِ، فَلَا كَحِيْثُ، فَمَنْ حَنَّكَهُ، فَفَعَّلَ الْصَّبِيُّ قَلَّةً،
فَأُوْجَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَجَعَلَ الْصَّبِيُّ يَبْتَغُظُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبِي الأَنْصَارِ إِلَّا
حَبِّ الْقَمَّرِ، وَسَيَّاهُ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ} (٢).

(*) وِفِي رَوْاَيَةٍ: {كَانَ لَيْنَ سَلِيمُ مِنْ أُبُو طَلْحَةِ أَبِي، فَمَرَّضَ مَرْضَةُ الْلَّدِي
مَاتَ مِنْهُ، فَلَمْ تَقْتَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَمَسَى أَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَمَسَى أَبِي
الْيَوْمَ؟ قَالَتْ: أَمَسَى هَادِئًا، فَتَعَشَّى، فَمَنْ قَالَتْ لَهُ فِي بَعْضِ اللَّبَلِ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَن
رَجُلًا أَعْمَرَ عَذَابَةً، ثُمَّ أُخْذَهَا مَنْكَ، إِنَّا جَرَّعْتُ نَفْسَكَ؟ قَالَ: لا، قَالَتْ: إِنَّ اللَّه
أَعْمَرَ عَذَابَةً فَأُخْذَهَا مَنْكَ، قَالَ: فَعَلَّدَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْرَجَهُ بِقَوْمِهَا، وَقَدْ كَانَ
أَصَابَهَا بِلِلْلِّدِيَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَارِكَ اللَّهُ لِكُلِّكُمْ، قَالَ: فَوَلَّدْتُ
عِلْمًا كَانَ أَسْمَهُ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَّرَ أَنْهُ كَانَ خَيرُ أَهْلِ رَزْمَيْهِ} (٣).

(*) وِفِي رَوْاَيَةٍ: {حَطَّبَ أُبُو طَلْحَةَ أَمَّ سَلِيمٍ، فَقَالَتْ لَهُ: مَا يُشْتَكِكُ يَا أُبَا
طَلْحَةَ بِرْدُ، وَكَنْيَتِي أَنْسَاً مُسْلِمَةً، وَأَتْنَى رَجُلًا كَافِيًا، وَلا يُجْلَى لِي أَنَّ أَتْرَوَّجَ،
فَإِنَّ تَسْلِمَ فَذَلِكَ مَهيَّ، لا أَسْأَلَكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلِمْ، فَكَانَتْ لَهُ، فَقَدَحَلَّ بِهَا
فَحَمَلَتْ، فَوَلَّدْتُ عِلْمًا صَبِيحًا، وَكَانَ أُبُو طَلْحَةٍ يَجِبُهُ حَبَّبَا شَدِيدًا، فَقَامَ حَتَّى

(١) اللَّفْظ لَأَهْدُ (١٤١١).
(٢) اللَّفْظ لَأَهْدُ (١٢٨٤).
(٣) اللَّفْظ لِعَبَدُ الرَّزَاقِ.
نَحَزَّ وَأَبِي طِلْحَةَ عَلَيْهِ أَبُو طِلْحَةُ حُزَى شَمَّيْدَةًا، حَتَّى تَضَعَّضَعَ، قَالَ:
وَأَبِي طِلْحَةَ يَعْلَوُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُرْوُ، قُرَاحُ رَوْحَةٍ، وَمَاتُ الصَّيْحِي، فَعَمَدَتْ إِلَيْهِ أُمُ سُلَيْمُ قَطَّبِيَّةُ وَنَظْفَتْهُ، وَجَعَلَتْهُ فِي دَخَلُهَا، فَتَقَيَّدَ أَبُو طِلْحَةَ وَقَالَ:
كَيْفَ أَمْسِيَ بِنِي؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ، مَا كَانَ مَنْذَ أَشْتَكَى أَسْكَنَ مِنْهُ اللَّهُ، قَالَ: فَخَيْرَةُ اللَّهِ، وَسَلَّمَ بِذِلِكَ، فَقَرَبَتْ لِهَا عَشَاءُهَا، فَطَعَسَتْ، ثُمَّ مَسَّتْ شَيْئًا مِنْ طِيْبٍ، فَتَعْرَضَتْ لَهُ وَقَفَتْ بِهَا، فَلَمْ تَعْسَى، وَأَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ، قَالَ: إِنَّا أَلْقَدْ قَدْ تَخَطَّبْتُ الْمَيْلَا، أَبَا طِلْحَةِ، أَرَابَيْتُ لَوْ أَنْ جَأَرَ أَنْفُسِي عَارَكَ عَارَكَةً، فَفِي أضُعُّ مَا أُرَادَ أَخْدَها مِنْهُ، أَكُنْتُ رَازِدًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِيَّا اللَّهِ، إِيَّا كُنْتُ رَازِدًا عَلَيْهِ، قَالَ: أَبَاهَا طِلْحَةٌ يَا تَسْمَعُ؟ قَالَ: طَمْرَةَ يَا نَسِي، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهِ أَذَرَ أَعْرَكَ بَنِي، وَمَعَنِّي بِهِ مَا شَاءَ، ثُمَّ قَضَيْنِ إِلَيْهِ، فَأَصَبَّرْ وَحَتَّى بَصَرَ، قَالَ: فَأَشْرَجْ أَبُو طِلْحَةَ وَصَرْبُ، ثُمَّ أَصْحَبْ غَلَبًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَلَدْهُ خَيْرَتُ أُمُ سُلَيْمِ كَفَّ صَنُّعَتْ، فَقَالَ:
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بَارِكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَيَلُوْهُ بِلَيْلَكُمْ، قَالَ: رَحَمَتُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقَاعِهَا، فَأَنْقَلَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبِي طِلْحَةَ إِذَا وَلَدَتْ أُمُ سُلَيْمٌ فَجَيْنُي بَوْلِيَّةً، فَحَمَّلَهُ أَبُو طِلْحَةَ فِي خَرَّةٍ، فَجَابَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَمَضَعَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً فَحَمَّلَهَا فِي فِيْهَا، فَجَعَلَ الصَّيْحِيَ يَتَلَمَّضُ، فَقَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَبِي طِلْحَةَ إِذَا حَبُّ:
الْأَنْصَارِ بِالْعِمَرَاءِ، فَخَتَمَهَا، وَسَمَّى عَلَيْهِ، وَدَعَاهُ اللَّهُ وَسَيَّاهُ عَنْ بَعْضِهِ اٌ(١)
(٢)
(١) اللفظ لابن حبان (١٨٧).
(٢) اللفظ للنسائي.
(4) وفي رواية: "آنَّا طلحة كانَ لِهِ ابنٌ يُكنى أبا عمِّري، قال: فكان النبي ﷺ يقول: أبا عمِّري، ما فعل النعيم؟ قال: فمرض وأبو طلحة غائب في بغض حِياتِه، فهلك الصبي، فإنَّا أمّ سليم فعملناه وَكَنتِه وَحَنْطَه، وَسجَّحَ عَلَيْهَا ثوبًا، وقالت: لا يكون أحد يشيء ثوب، حتى يكون أنا الذي أخرجه، فجعل أبو طلحة كُلًّا، وهو صائم، فطليت له، وقصّت له، وجاءت بَعْضِهَا، فقال: ما فعل أبو عمِّري؟ فقالت: تعشى وقد فرغ، قال: تعشى، وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهلِه، ثم قالت: يا أبو طلحة، أرأيت أهل بني آدم أموروا أهل بني عاد، فقال: أفرضاً، فقلت: احتسب أبا عمِّري، قال: فعطبت، وانطلقت إلى النبي ﷺ، فأخبرته بقولٍ أمّ سليم، فقالت: يا نور الله ليتك في غلبه ليتك، قال: فحملت يد الله بن أبي طلحة، حتى إذا وضعت وكان يوم السبع، قال لي أمّ سليم: يا أنس، اذهب بهذا الصبيَّ وهذا الكشك، وفِيه شيء من عَجْوَةٍ إلى النبي ﷺ، حتى يكون هو الذي يعْتِبُه ويستحيه، قال: فأتت به النبي ﷺ، فملأ النبي ﷺ رجليه، وأضجعه في حجره، وأخذ ثمرة فلا كها، ثم نحِجه في في الصبي، فجعل يتنَّمَّطها، فقال النبي ﷺ: أبا الأنصار إلا بحب التمر". (1)


***

٢٢ - عن أسن بن سيرين، عن أسن بن مالك، رضي الله عنه، قال: كان ابن للذي طلحة بنشككة، فخرج أبو طلحة، فقضى الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ قال: أن سلمت هو أحسن ما كان، فقررت إليه العشاء، فتعشى، ثم أصاب منها، فلما قرع قال: وار الصبي، فلما أصبح

(1) المستند الجامع (167)، ومتحف الأشراف (423 و424) وأطراف المسند (264 و132) والحديث: أخرجه الطليسي (150)، وأبو عوانة (580)، والطبراني (467 و466) و(466) والبيهقي (2) و(7) والبيهقي (20) و(198) و(56) والبيهقي (4) و(9) و(151).
أبو طلحة أرأى رسول الله ﷺ، فأخبره، قال: أعرسْنَمُ الْبِلََّةُ؟ قال: نعم، قال: اللَّهُمَّ بِارك هَٰذَا، وَولَّدْتُ غَلَامًا، قال: لِي أَبو طلحةٍ، فأخففْ هَٰذَا بِنَيْهِ، فَأَقْلِمْهُ، وَأَرْسَلْتُ مَعْهَا بِبَيْتَرَاتٍ، فَأخذَّهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: أَمْعَةُ سَيَّاءٌ؟ قالوا: نَعْمَ، مَرَاتٌ، فأخذَّهَا النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْجَعَهَا، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا فِيِّ الصَّيْرَةِ، وَحَتَّى يَوْمٍ وَسَاءَةٍ عَنَّرٌ ﷺ(١).

أخذه ابن أبي عبيدة ٧٧٩٩ (١٣٣٤) والبيهقي ٣٧٨٠ (٤٠١٩) قال: حدثنا مطر بن الفضل، وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما ابن أبي شيبة، ومصرّ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن عون، عن أنس بن سيرين، فذكره.

وفي رواية مسلم: ابن سيرين ولم يسميه.

أخرج أحمد ١٢٠٦ (١٠٦٧) وقال: حدثنا ابن أبي عبيدة، والبيهقي ٤٨٠٢ (٥٧٤١) و٧٦١٩ (٨٤١٧) قال: حدثنا محمد بن السُّمُني، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، وقال: حدثنا مسلم ١٦٤ (٥٥٠) قال: حدثنا محمد بن السُّمُني، قال: حدثني مسلم بن أبي عبيدة، وفيه ١٦٦٥ (١٥٨٥) قال: حدثنا مسلم بن بشار، قال: حدثنا حماد بن سعدة وابن جاهن (٥١٣٣) قال: أخبرنا محمد بن زهير، بالأبلة، قال: حدثنا محمد بن السُّمُني، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، كلاهما ابن أبي عبيدة، وحماد) عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أنس، قال:

«لَبِّي وَلَدَتْ أَمْ سَلَّمُ، قَالَ لَيْ: يَا أَنْسُ، انتَظِرُ هَذَا العَلَامَ، فَلا يُصِيبَنَّ شَيْئًا، حَتَّى يَغْلُدْهُ، وَإِنَّ هَذَا هُوَ مَجْهَنُكَ فَيَغْلُدْهُ، وَإِذَا هُوَ فِي حَائِطِ، وَعَلَيْهِ حَيَّانَةً حَرْيَيْةً، وَهَوَّى يُبْسَمُ الظَّهْرُ الَّذِي قَدْ عَلَىٰ فِي الفَجْحٍ»(٣).

(1) اللفظ للبيهقي (٥٩٧٦).
(2) المند المند (٤٧٥)، ومحمداً الآشفي (١٤٥٩).
(3) والحديث: أخرجته البيهقي (٣٠٥).
(3) اللفظ للبيهقي (٥٨٦٤).
وفي رواية: «عن محمد بن أنس; فأتيته وعليه خِيَصَةً له، وَهُوَ فِي الحَائِطِ، يُبَسِّمُ الظُّهَرُ الَّذِي قَدِيمُ عَلَيْه، فَقَالَ: رَوْيَتْكَ أنْفُغْ لِكَ».

قال ابن أبي عدي في أول الحديث:

«إِنَّ أُبَي طَلَحَةً عَدُّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: بِنَا عُروْسِينَ؟ قَالَ: فَيُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَرْسِكَاهَا».

وقال أبو طلحة لأم سلمة: كيف ذلك الغلام؟ قالت: هو أهداً ما كان».

(1)

جعله عن محمد بن سيرين.

وقال أحمد بن عبد الرحمن (1289هـ 181/3/6 1005هـ) قال أبو عدي:

وأجرحه أحمد 3/6 1005هـ(1289هـ) فقرأ على أبي هذا الحديث، وجدته، فأقر به، وحدثنا بعضه في مكان آخر: قال: حدثنا موسى بن هلال العبدي، قال: حدثنا قتام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال:

«تَزْوَجَ أُبَي طَلَحَةَ أُمُ سَلَمَةٍ، وَهِيَ أُمُ أَنَسٍ وَالبَرَاءِ، قَالَ: فَوَلَّدَتْهُ بَنُو، قَالَ: فكَانَ يَمْنُحُ جَنَّا شَيْدًا، قَالَ: فقَصَرَ الْعَلَامَ عَرْضًا شَيْدًا، فكَانَ أُبَي طَلَحَةَ يُقَبُّ صَلاةَ الْعَدَاءَ يَتْوَأَا، وَيَبَدَّلُ النَّبِيُّ ﷺ فَصِيلَ مَعَهُ، وَيَكُونُ مَعَهُ إِلَى قَرْبِهِ مِنْ نُصْفِ النَّهَايَةِ، وَيَكِبِّرُهُ وَيَنْبُأُهُ وَيَكُلُّهُ، فَإِذَا سَلَى الْظُّهَرُ نَهَيَّاهُ وَذَمَّهُ، فَلَمْ يَتَبِّئِ إِلَى صَلاةَ الْعَمْرَةِ، قَالَ: فَرَاحَ عَشَيْتُ وَمَاتَ الصَّبْيُ، قَالَ: وَجَاءَ أُبَي طَلَحَةَ، قَالَ: فَسَجَّتُ عَلَيْهِ نَوْبَةً وَتَرَكْتُهُ، قَالَ: فقَالَ لَهَا أُبَي طَلَحَةُ: يَا أُمُ سَلَمَةً، كَيْفَ بَاتَ بْنِيَ اللَّيْلَةِ؟ قَالَتْ: يَا أُبَي طَلَحَةٌ، مَا كَانَ أنَا مَنْشَكٌ أَسْكَنُ مَنْهُ اللَّيْلَةَ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَتُهُ بِالطَّعَامِ، فَأَكْلَ وَطَابَتْ نَفسَهُ، قَالَ: فقَامَ إِلَى فِرَاشِهِ

(1)اللَفِظ لَأَحْمَد.

(2)المسندر الجامع (574 و575)، وثيجة الأشراف (233)، وأطراف المسند (940).

(3)هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
فوضع رأسه، قال: وقعت آنا فتمسنت شامبا من طيب، ثم جفت حتى دخلت ماعة الفرس، فعليها هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منتهما ما يكون من الرجل إلى أهلته، قال: ثم أصبغ أبا طلحة يهتنا كما كان يهتنا كل يوم، قال: فقالت له: يا أبي طلحة، أتاين لآن رجلا استذبل وكيعة، فاستمعته بها، ثم طلبتها وأخذها ابنه، تخرج من ذلك؟ قال: لا، قال: فان ابنك قد مات.


قال: فخرج منه الرجل كبير، قال: واسمه عبد الله بن دهشة (1).

جعله عين ابن سيرين، لم يلبث (2).

***

(1) الفظوح لأحمد (12896).
(2) المصنف بجامع (575) وأطراف المسند (940).
223 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أسن بن مالك، رضي الله عنه، يقول:

"اشتكي ابن لاي طلحة، قال: قات والاب طلحة خارج، قال: رأيت امرأته، أنه قد مات، هيئات شيتا ونحتة في جانب البنيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف العلام؟ قال: قد هدأت نسمة، وأوجو أن يكون قد استراح، وظن أبو طلحة أنها ضحكة، قال: فيات، فلما أصح اغتسال، فلما أراد أن يخرج، أعمنته أنها قد مات، فنصب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: اللهم لا تبارك لكما في نسيكم.

قال سفيان: فقال رجل من الأنصار، فرأيت خمسة أوانات، كلهم قد قرأ القرآن.

أخرجه البخاري 3/410(1201)، قال: حدثنا بشير بن الحكم.1

 حدثنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره.

***

224 - عن حميد الطويلي عن أسى، قال:

"اشتكي ابن لاي طلحة، فخرج أبو طلحة إلى المسجد، فتوجه العلام، فهبات أم سليم السيدة، وقالت: لا تفبر أحد مكيم أبا طلحة بقية أميره، قريحة إلى أمه، وتعبت ناس من أهل المسجد من أصحابه، قال: ما فعل العلام؟ قال: خير ما كان، فقترب إليهم عشاءهم، فتعلموا، وخرج القوم، وقامت المرأة إلى ما تقوم إليها السمرة، فلما كان آخر الليل، قالت: يا أبا طلحة،...

1 قال ابن حجر: قوله "حدثنا بشير بن الحكم" هو البصيري، قال أبو نعيم في المستخرج: يقال: إن هذا الحديث لما تقرر به البخاري، عن بشير بن الحكم، يعني من هذا الوجه، من حديث سفيان بن عيينة، ولم يخرج أبو نعيم، ولا الإسعالي، من طريق إسحاق، إلا من جهة البخاري. "فتح الباري" 3/119.

2 المنسد الجهني (73), ودغة الأشراف (173).
أما تر إلى آل فلان استجمعوا عامية، فتمتعوا بها، فلما طلبت كأنهم كرهوا ذلك.
قال: ما أنسفوا، قال: فإن ابنك كان عامية من الله، بارك وتعال، وإن الله قد فرصة، فاسترجع، وحلم الله، كأنه أصحح عدا على رسول الله ﷺ، فلما رأته قال: بارك الله لكما في لياليكما، فحملت يعبد الله، فولدت له ليلا، وكرهت أن تنحنكة حتى يحيكها رسول الله ﷺ، فحملتها عذوبة، وفجع تمرات عجوة، فوجدته هبنتا أمعار الله، أو بسيمها، فقالت: يا رسول الله، إن أم سليم ولدت الليلة، فكرهت أن تنحنكة حتى يحيكها رسول الله ﷺ، فقال: أم عك؟ مي؟ قالت: تمرات عجوة، فأخذ بعضهن فمضغهن، ثم جمع براقة فأورجها إياها، فجعل ينلظم، فقال:
جبل الأنصار النمر، قال: قلت: يا رسول الله، سمعت، قال: هو عبد الله.
(* وفي رواية: أن أم سليم ولدت علامة، من أبي طلحة، فبعثت به مع ابنها أنسى، إلى رسول الله ﷺ، فحناكة.)
أخبره أحمد 1/1051(1206/120) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي 3/188 (1289)
ثلاثتهم (محمد بن أبي عدي، محمد بن عبد الله الأنصاري، ابن بكر) عن 
حيدر، فذكره.

***

625 - عن عبد العزيز بن صيحيّ، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه،
قال: قال: رسول الله ﷺ:

(1) اللطيف لأحمد (1206).
(2) اللطيف لأحمد (1289).
(3) المسند الجمعي (777)، وأطراف المسند (473).
(4) الحديث: أخرجه البهلبي، في «شعب الإيضانة» (4764).
«ما من الناس مسلم، يموت له ثلاثة من الأولاد، لم يبلغوا الجنة، إلا أدخله الله الجنة، يفضل رحمته إياهم»(1).

(*) وفي رواية: «ما من مسلمين يموت له ثلاثة من الأولاد، لم يبلغوا الجنة، إلا أدخله الله الجنة، يفضل رحمته إياهم»(2).

أخره البخاري (96) قال: حدثنا أبو مammer، قال: حدثنا عبد الوارث.


ثلاثتهم (عبد الوارث، وإسحاق بن علية، وزكريا بن يحيى) عن عبد العزيز، فذكره(4).

***

(26) عن ثابت البصلي، عن أنس، أن النبي قال:

«ما من رجل مسلم، يموت له ثلاثة من ولده، لم يبلغوا الجنة، إلا أدخله الله عز وجل، أبوه الجنة، يفضل رحمته إياهم».

أخره أحمد (1256) (1342) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا عبد الملك النميري، قال: حدثنا ثابت، فذكره(4).

***

(1) الفقه للبخاري (1381).
(2) الفقه لأبي ماجاه.
(3) المسند الجامع (587) ومحفاة الأشراف (1005 و1016).
(4) الحديث: أخرجه البصلي (1545)، و«البخاري» (377).
276 حَفْصٌ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آَنِسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"مَنْ اخْتَبَبَ تَلَاءَةٌ مِّنْ صُلُّبِهِ دَخَلَ اللَّهَ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَتْ: أَيُّ هُنَا؟ قَالَ: أَيُّ هُنَا، قَالَتْ السَّمَٰرَاءَ: يَا لَيْتَنِيْ قُلْتُ وَاحِدًا"\(^1\).

(*) في رواية: "مَنْ اخْتَبَبَ تَلَاءَةٌ مِّنْ صُلُّبِهِ دَخَلَ اللَّهَ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَتْ: أَيُّ هُنَا؟ قَالَ: أَيُّ هُنَا، قَالَتْ السَّمَٰرَاءَ: يَا لَيْتَنِيْ قُلْتُ وَاحِدًا"\(^2\).

أخرجه النسائي 4/ 23، وفي «الكبرى» (1121) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. وابن حبان (942) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، ببيت المقدس، قال: حدثنا حراملة بن يحيى، كلاهما (أحمد، وحرمالة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشعج، أن عمران بن نافع حدثه، عن حفص بن عبيد الله، فذكره\(^3\).

- قال أبو عبد الرحمن النسائي: بكير هو ابن عبد الله بن الأشعج، وهم ثلاثاء.

- حديث ثالث، عن آنس، قال:

"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخْدَمَ عَلَى الْبَيْهَيْةَ، حَيْنَ يَبْعَثُهُنَّ، أَنْ لَا يَبْتَغُنَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءٍ أُسْتَدِرْنَاهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، أَفْتَسُعُدُهُنَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا إِسْعَادَ ﻓِي الإِسْلَامِ.

يأتي، إن شاء الله.

---

\(^1\) النفح للنسائي.
\(^2\) النفح لابن حبان.
\(^3\) المسند الجمع (580)، وتحفة الأشراف (549).

الحديث: أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» 8/ 211.

المستم 7/ 97
278 - عن عبد العزيز بن صهيب، يحذّث عن أبي، قال رسول الله ﷺ:

"للذين لا يزلن في أثري، حتى تقوم الساعة: النباحة، والمعفادرة في الأنساب، والأنواء". (1)

أخبره أبو يعلى (391 هـ) قال: حدثنا عبد الأعلى. وفي (392 هـ) قال: حدثنا

نصر بن علي.

كلاهما (عبد الأعلى، ونصر بن علي) عن زكريا بن جحش بن عبارة، قال:

"حدثنا مُسنُم، قال: سمعت عبد العزيز بن صهيب، فذكره". (2)

***

279 - عن قتادة، عن أبي:

"أن خارجًا مرت برسول الله ﷺ، فقام، فقيل: إنها خارجًا يهودي، فقال:

"إنها قُمّة لملائكةك".

أخبره النصائي 4/47، وفي «الكبري» (2066 هـ) قال: أخبرنا إسحاق، قال:

"إننا النصر، قال: حدثنا حادب بن سلامة، عن قتادة، فذكره". (3)

- فوائد:

- النصر: هو ابن شميل، وإسحاق: هو ابن إبراهيم الحنفيلي، ابن راهويه.

***

280 - عن ابن شهاب، عن أبي، عن أبي بن مالك، قال:

"أتي رسول الله ﷺ، على حمرة يوم أحد، فوقف عليه، فراة قد مُلّل به".

(1) لفظ (391 هـ).
(2) المقصد العلي (426، 437، 473)، ومجمع الزواري 3/12، وإسحاق الحفري المهرة (1994)، والمطالب العالية (851).
(3) الحديث: أخرجه البزار (6380).
(4) المسند بن جماعة (949)، ومختصر الأشراف (1162).
(5) الحديث: أخرجه الطبراني، في اليوسف (8113).
قال: لا أرى أن أُهدي صنيعًا في نفسها، لرتنك حتى تأكلة العافية، حتى يُشرب يوم القيامة من طوئها، قال: ثم دعا بيوتر صبيغتها فيها، فكانت إذا مدّت على رأسه، بدأ رجلاً، وإذا مدّت على رجليه، بدأ رأسه، فكّر القُتيل وقلّت النُّبائ، قال: فكَّن الرجل والرجلان والثلاثة في القبور الواحدة، ثم يفجرون في قبر واحد، فجعل رسول الله ﷺ يسأل عنهم: أيهم أكثر قرآناً، فقَدْ مَثَّلَهُ إلى القرآن.
قال: فذكوهُم رسول الله ﷺ وَلَمْ يُصَلْ علَيْهم. (1)
(2) وفي رواية: إن كان يوم أحد مَرّ رسول الله ﷺ بِحمرة، وَقَدْ جَفَّ عَنْهُ، وتصلّى ي، قال: لا أرى أن أُهدي صنيعًا في نفسها، لرتنك حتى تأكلة العافية، حتى يُشرب يوم القيامة من طوئها، فكانت إذا مدّت على رأسه، بدأ رجلاً، وإذا مدّت على رجليه، بدأ رأسه، فكَّر القُتيل وقلّت النُّبائ، فقال: أنا شهيد عليهم، وكان يجتمع الثلاثة في قبر، وانتحبو في قبر، ويسأل: أيهم أكثر قرآناً، فقَدْ مَثَّلَهُ إلى القرآن.
(3) وفي رواية: أن شهداء أحد لم يعسّلوها، وذكوهُم بيدائِينهم، وَلَمْ يُصَلْ علَيْهم. (3)
(4) وفي رواية: أن النبي ﷺ مَرّ بِحمرة، وَقَدْ مَثَّلَ ي، وَلَمْ يُصَلْ علَى أحد من الشهداء، وقال: أنا شهيد عليهم. (3)
(5) وفي رواية: أن أُنْظروا إليه أكثر جماعة للقرآن، فقَدْ مَثَّلُوهُ في اللَّحْد. (4)
قال: خدتنا عبيد الله بن موسى. وفي 14/391 (3797). قال: خدتنا

(1) النظف للترمذي.
(2) النظف لأبي يعلى.
(3) اللظف لأبي داود (3135).
(4) اللظف لأبي شيبة (1171).
(5) اللظف لأبي داود (3137).

قال أبو عيسى البصري: الحديث أنس، حدث حسن غريب، لا نعرفه من الحديث أنس إلا من هذا الوجه.

البيئة: الكلساء الحلق.

وقد خولف أسامة بن زيد في رواية هذا الحديث:

فروى الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر بن عبد الله (2).

وروى معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن تغلبة، عن جابر.

ولا نعلم أحدا ذكره عن الزهري، عن أنس إلا أسامة بن زيد.

---

(1) المسند الجامع (595 و596 و597 و598 و599 و1476 و1478 و1479)، وتتبع الأشراف (1477 و1478 و1479 و1479)، وأطراف المسند (958)، والمقدض العلي (454).

(2) في طبعي دار الغرب، والرسالة: عن جابر بن عبد الله بن زيد، ولمحة عن طبيعة المكتبة، وهو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن جعفر بن عطية، الأنصاري، الخزرجي، السلمي، "تمديد الكمال" 4/444 "فصلة ابن زيد" مدرجة لا معرفة لها.
سألتُ مُحمَّدًا عن هذا الحديث، فقال: حديثُ اللَّيْث، عن ابن شهاب، عن
عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر أَصْحَبَ.
- أخرجه عبد الزَّيَاقٍ (٢٣٨٠) عن ابن جريج، عن رجلٍ، عن أسئ؛
"أن النبي ﷺ كان يَقُدُّم في الذي إلى القُبْلَة أَقْرَأْهُم، ثم ذَا السَّنَّاتِ.
- فوائد:
- قال الْبَرْوِيَّةُ: سألت مُحَمَّدًا (تَعَمِّدُهُ ابْنِ إِسْبَائِيلَ البَخاري) عن هذا الحديث؟
فقال: حديثُ عبد الرحمن بن كعب، عن جابر بن عبد الله، في شهداء أَحَدٍ، هو
حديثٌ حَسَنٌ.
وحدثتُ أسماء بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس، عَرِيْبُ مَخْفُوظٍ، عُليَّته فيه.
- وأخرجه الدَّارَقْطَنِي، من طريق عثمان بن عُمَر، عن أسماء بن زيد، وقال: لم
يقل هذا اللُّفظ عِنْدَ عثمان بن عَمَر: "ولم يَصَل على أحد من الشهداء غيره"، وليست
بمَحْفُوظَةٍ. «السنن» (٤٢٠٥). ٢٥٢.

***

حديثُ شَعْبَانِ بن الحَمَّاَبِ، قال: حدَّثني أَنس بن مُالِيَّةٍ، عن النبي ﷺ:
"ما من مَّيْت صَلَّى عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، يَبْلَغونَ أن يَكُونوا بَيَتًا,
فِيَشْعَعُونَ لَهُ، إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ".

بآتي، إن شاء الله تعالى، في مسند عائشة، أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.

***

١٣١ - عن نافع بن غَالِب، قال: كنت في سنة المزيَّد، فَمَرَّت جَنازة
معها ناس كثيرون. قالوا: جَنازة عبد الله بن عُمَر، فَتَبَّغَتْها، فَإِذَا أَنَا بِرَجْلٍ عَلَى
كِسِّمِه، رَفَقَتْ عَلَى بُرَّةٍ بِمَيْسَرٍ، عَلَى رَأْيِهِ خَرَافةٌ ثَقَيْلَ مِن الشَّمْسِ، فَقَلْتُ: مَن هَذَا

١٠١
الله؟ فقالوا: أسس بن مالك، فلما وضع لجأرة، قال آنس فصل عليها.
وأما خلفه، لا يجول بيني ويبني، فقام عند رأسه، فكتب أربع تكبيرات، ثم
بطن ومصرع، ثم ذهب بفهد، فقالوا: يا أبا حمرة، السمرة الآنسارية! فقرروا
وعليها نعسًا أخضرًا، فقام عند عجبزينها، فصل عليها نحو صلاة على الرجل،
ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمرة، حذرك كان رسول الله ﷺ يصلى
على لجأرة كصلالتك، يكرر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيز
السمرة؟ قال: نعم.
قال: يا أبا حمرة، غزوت مع رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، غزوت معه.
حنيبًا، فخرج المشتركون، فحملوا علينا حتى رأيناك حيًا ورآه طهورًا، وفي
القوم الرجل يحمل علينا، فقُدِّمنا ونقطننا، فنزلهم الله ﷺ، وجعل بجاءهم
مباحًا بعد على الإسلام، فقال الرجل من أصحاب النبي ﷺ: إن علي نذار، إن
جاء الله ﷺ، عز وجل، بالرجل الذي كان منذ اليوم يخطى، لآسر ابن عفّة،
فسئكت رسول الله ﷺ، وجيء بالرجل، قالت رأى رسول الله ﷺ؟ قال: يا رسول
الله ﷺ، نبى إلى الله ﷺ، فأمسك رسول الله ﷺ عنّه لأبّانك، لبيك نبّة، قال:
فجعل الرجل يتصدى لرسول الله ﷺ ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله ﷺ
أن يفتحه، فلما رأى رسول الله ﷺ أنه لا يصفع شيئًا، فبرّبه، فقال
الرجل: يا رسول الله ﷺ، نذار؟ فقال: إن لم أمسك عنّه منذ اليوم إلا أنني
بنذرك، قال: يا رسول الله ﷺ، أنا أوضعت إلى: فقال رسول الله ﷺ: إنّه ليس
نبيًا أن يوعّض».
قال أبو غالب: فسألت عن صنيع آنس في قيامه على جنادة السمرة عند
عجيزها! فجذّرني أنه إذا كان لازمًا لم تكن النعوش، فكان ينحّم الإمام جبال
عجيزها، وبصرها من القوم (1).

(1) اللفظ لأبي داود.
وفي رواية: «عن أبي غالب الباهلي، شهد أسس بن مالك، قال:
قال: بن أي الرجال هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال، وأحسنه وأجمله وأحميه.
قال: يا أبا حمرة، هل غزوت مع النبي ﷺ؟ قال: نعم، غزوت معه يوم حنين، فخرج المسلمون بكثرة، فحملوا علينا، حتى رأيناه خيلنا وزار ظهرنا، وفي المسلمون رجل تجمل علينا، فبذلنا وتعطينا، فأتى ذلك النبي ﷺ نزل، فذكرهم الله عز وجل، فولوا، فقام نبي الله ﷺ حين رأى الفتح، فجعل يمهلهم أ kaps رجل، فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: إن على نذره، لينجي بالرجل الذي كان منذ اليوم يخطمنا، لا أضر به عاقله. قال: فسكت النبي ﷺ وجعل يجيء بالرجل، فلما رأى النبي ﷺ، قال: يا نبي الله، تبعت إلى الله، يا نبي الله، تبعت إلى الله، فأمسك نبي الله ﷺ، قال: يا نبي الله، تبعت إلى الله، يا نبي الله، تبعت إلى الله، فقلت نبأك، ليوتي الآخر نذره، قال: فجعل ينظر النبي ﷺ ليأمره بQuitte, وجعل يصوه نبي الله ﷺ أن يقللها، فلما رأى النبي ﷺ أنه لا يسمع شيئاً يتابعه، فقال: يا نبي الله، تبعت إلى الله، تبعت إلى الله، قال: لا أمسك عنه منذ اليوم إلا أتوني نذرك، فقال: يا نبي الله، أتوني نذرك؟ فقال: إنه ليس لنبي أن يوصي».
(1) اللطف لأحمد (1250).

103
الرجل حديثُ قُمْتُ، ومن السِّمَّاءَ حديثُ قُمْتُ؟ قال: نعم. قال: قُلْتُ إِلَيْهِ الْعُلَاءَ، فقال: احْفَظُوا(1).

أخرجه ابن أبي شيبة 3/312 (1164-4) قال: حدثنا وُكَيْعُ، عن هَمَّامُ. وأحمد
3/118 (12204) قال: حدثنا وُكَيْعُ، قال: حدثنى هَمَّامُ. وفي 3/151 (12557) (12145)
قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا أبي. وفي 3/204 (1494) قال: حدثنا
نَصَرِ بن عَلِيٍّ البَصَصَمِي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن هَمَّامُ. وابن ماجة (1494)
قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هَمَّامُ بن بَعْقِينُ. وفي 3/163 (1494) قال: حدثنا
سُلَيْمُ بن عَلِيٍّ البَصَصَمِي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن هَمَّامُ. وابن ماجة (1494)
قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن هَمَّامُ. وابن ماجة (1494) قال:
حدثنا عبد الله بن مُثَّرِ، عن سعيد بن عامر، عن هَمَّامُ.
كلاهما (هَمَّامُ، وعبد الوارث) عن نافع أبي غالب، فذكره

- في رواية وُكَيْعُ، عند ابن أبي شيبة: عن غالب أو أبي غالب، عن أنس.

- في رواية وُكَيْعُ عند أحمد (12204) قال: حدثنى هَمَّامُ، عن غالب. قال
أحمد: هكذا قال وُكَيْعُ: "غالب" وإنما هو: "أبو غالب".
قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أنس هذا حديثُ حسنٌ، وقد روى غير
واحد، عن هَمَّامُ مثل هذا، وزُوِرْتُ وُكَيْعُ هذا الحديث، عن هَمَّامُ. فَوَقُوهِمُ فيه، فقال:
"عن غالب، عن أنس" والصحابي: "عن أبي غالب".
وقد روى هذا الحديث عبد الوارث بن سعيد، وغير واحد، عن أبي غالب,
مثِل رواية هَمَّامُ، واحتجوا في اسم أبي غالب هذا، فقال بعضهم: يقال اسمه: نافع،
ويقال: رافع.

***

(1) اللفظ لأحمد (13145).
(2) المسنن الجامع (587)، وتجية الأشراف (1221)، وأطراف المسنن (1020 و1021).
(3) الحديث; أخرجه الطيالسي (1363)، والبيهقي 4/23 و10/85.

154
132 - عن أم بخي، قالت: سمعت أنس بن مالك يقول:
"مات ابن أبي طلحة، فضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو طلحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر سليم خلف أبي طلحة، كأنهم عزف دبك، وأشار بيده".


***

133 - عن ثابت البصري، عن أن الآية:
"أن أسود كان يُطْفَفُ السمحدة، فعات، فئين ليلًا، وأبي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فقال: انطلقوا إلى قبره، فانطلقوا إلى قبره، فقال: إن هذه القبور مثلى ناقة على أهلها طلحة، وإن الله، عز وجل، ينورها بصلاحي عليّها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما آتي مات ولم تصل عليه، قال: فأتي قبره؟ فأخربه، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار.

أخرجه أحمد (3/150). قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا أبو عامر، يعني الخزاعي، عن ثابت، فذكره.

- فوائد:

قال الدارقطني: يرويه ثابت البصري، واختلف عنه;

فروة يوسف بن عبيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.

حدث به إبراهيم بن طهان، عن حجاج بن حجاج عنه، قال ذلك حفص بن عبد الله النسيابوري، عن إبراهيم بن طهان.

وخاله ابن عم الحُدَيَّة; فروة عن كنانة بن جبلة، عن إبراهيم بن طهان، عن حجاج بن حجاج، عن قتادة، ويوسُف، وثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.

(1) المسند الجامع (586)، وأطراف المسند (110)، وجمع الزوائد (234).
(2) المسند الجامع (599)، وأطراف المسند (237).
والحديث: أخرجه الدارقطني (1843)، والبيهقي 1846.

105
و قول حفص أصح من قول كنانة.
وزواه حاد بن سلمة، وحاد بن وئيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
وارد أبو عمر الصرير، عن حاد بن سلمة فيه ألفاظًا، أدرجها في الحديث.
وهو قوله: إن هذه القبور مظلمة تمثلها ظلمة إلى آخر الكلام.
وزواه حاد بن زيد، واختلف عنه:
قرؤاه عفان بن مسلم، وعارم بن الفضل، وشليان بن حرب، وثومي بن عبيد بن جعفر، وأبو الربيع الزهراني، ويؤسوس المُؤذّب، عن حاد، عن ثابت، عن أبي رافع،
عن أبي هريرة.
وفصلوا هذا الكلام فجعلوه من قول ثابت البناني، أنه بلغه عن النبي ﷺ:
وقولهم أشبه بالصواب.
وزواه مسدد، ولؤين، عن حاد بن زيد، بهذا الإسناد، وأدرج هذا الكلام من حديث أبي رافع، عن أبي هريرة، لم يضبطه عن حاد.
وزواه أحمد بن عبده، عن حاد، مخلصًا.
وخلالهم خالد بن خداس المهلب، قرؤاه عن حاد بن زيد، عن ثابت، عن
أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، بالكلام الأول والثاني جمعًا.
وكذلك قبل عن هديبة بن خالد، عن حاد بن زيد.
وروى الصلاة على القبر حبيب بن الشهيد، وأبو عامر الخراز، عن ثابت، عن
أنس، عن النبي ﷺ.
- وقال الدارقطني: اختلف فيه على ثابت البناني؟
قرؤاه حبيب بن الشهيد، وأبو عامر الخراز، عن ثابت، عن أنس.
وكذلك قال خالد بن خداس، عن حاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس.
وخلالهم يوسيب بن عبيد، وحاج بن سلمة، وحاج بن زيد، فروّوه عن ثابت،
عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وهو أشبه بالصواب. «العمل» (٣٦٠).

١٠٦
رواية حَمَّاد بن رَيْد، عن ثَابِت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنْهُ، وسِيَأَرِي في مسنده، إن شاء الله سُبْحَانَهُ.

***

124 - عنْ كَبْيِّ بُنِيَّةٍ، عنْ أَنَس بنِ مَالِكٍ،

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَأَةً قَدَّ دُفِنَتْ" (1).

(*) وفي رواية "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّ عَلَيْهِ" (2).

(*) وفي رواية "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْتِيَ بَعْدَ ما قَبِلَ" (3).

آخره أحمد 3/6 (123/4) قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن عرفة الشامسي، وأبو ماجة (1) قال: حدثنا العباس بن عبد العزيز الحارثي، ومحمد بن أبيه، قال: حدثنا أحمد بن حنبيل. وأبو يعلى (4) قال: حدثنا موسى بن حبان، وابن حبان (5) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الشامسي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثلاثهم (أحمد، وإبراهيم، وموسى) عن محمد بن جعفر، فندى، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، فذكره (4).

- فوائد:

- قال أبو عيسى الترمذي: سأَلَّتُ مُحَمَّدًا (تعني ابن إسحاق البخاري) عن حديث أحمد بن حنبل، عن غُنْدِرٍ، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْتِيَ بَعْدَ ما دُفِنَ.

(1) اللقب لأحمد.

(2) اللقب لسلم.

(3) اللقب لابن ماجة.

(4) المسند الجامع (628)، ومختصر الأشراق (286)، وأطراف المسند (202).

(5) الخدمة: آخره السراج في "مسند" (1900)، والدارقطني (1844)، والبيهقي (4/6).

107
قال: هو حديث حسن.
قال محمد: حديثنا أحمد بن واقد، حديثنا محمد بن زيد، عن ثابت، عن أحمد; أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قري. ترتيب علل البرمذي الكبير (25).  
- وانظر قول الدارقطني، في فوائد الحديث السابق.

***

235 - عن عطاء، عن أسى;
«أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم، فكبر عليه أربعة».
آخره أبو يعلى (866) قال: حديثنا عقبة بن مكرم، قال: حديثنا يونس بن بكر، قال: حديثنا محمد بن عبيد الله الفراري، عن عطاء، فذكره.

- فوائد:
- آخره ابن عدي، في «الكامل» 7/50، في ترجة محمد بن عبيد الله العرزمي، وقال: وهذا بهذا الإسناد غريب، في التكبير أربعة، وعطاء بن أبي رباح (2) عن أنس يعز جيدًا، وقال: وحمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من الحديث، وعامة رواياته غير محفوظة.

***

236 - عن يزيد السقاشي، عن أسى بن مالك;
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصلي على عبيد الله بن أبي، فأخذ جبريل بتهويه، فقال: لا تصل على أحد منهم ولا تقم على قبره».

(1) المقصد العلي 463، ومجمع الروايات 3/35، وREMOTE الديرة السمنورة 1886، والطالب العالية 85.
والأحداث، أخرجه ابن سعد 1/140، وأبنى شهاب، في تاريخ المدينة 98/1، من طريق عطاء بن عجلان، عن أسى.
- وأخرجه محمد بن مخلد، في فوائد (11)، من طريق عطاء، عن أسى، وقال: عطاء هو عطاء بن عجلان.
- كذا قال ابن عدي، والصواب: عطاء بن عجلان، كما سلف في التعليق السابق.

108
أخبره أبو يعلي (4112) قال: حدثنا إبراهيم بن الحاجج السامي، قال:

حدثنا خلدون بن سلامة، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

***

237 - عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك، قال:

"كان رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يمشون أمام الجنازة".

أخبره ابن ماجة (1483) قال: حدثنا نصر بن علي الجه amacıyla، وهارون بن عبد الله الخليل، و"الترمذي" (1010) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن السمن.

و"أبو يعلي" (1388) قال: حدثنا هارون بن عبد الله ثلاثهم (نصر، وهارون، وابن السمن) عن محمد بن بكر البرساني، قال:

أخبرنا يونس بن يزيد الأنبي، عن ابن شهاب الزهري، فذكره.

 قال أبو عيسى الترمذي: سألته محمد ( يعني ابن إسحاق البخاري) عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة.

قال الزهري، وأخبرني سالم، أن أبا كان يمشي أمام الجنازة.

قال محمد: وهذا صحيح.

ـ فوائد:

قال الترمذي: سألته محمد، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال:

الصحيح عن الزهري، أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازة.

"ترتيب علل الترمذي الكبير" (247).

(1) المقصد العلي (470)، ويجمع الزوائد 3/42، وإتحاف الجنبة المهمة (1917)، والمطالب.

(2) اللطفي لابن ماجة.

(3) المستند الجامع (593)، وتحفة الأشراف (1562).

الحديث: أخرجه الطبراني، في "الأوسط" (10).
قال الدارقطني: ورواه يُونس بن يزيد الأُيالي، عن الزُهري، واحتج تعالى:
فرواه بحر بن نصر، عن ابن وَهَب، عن يُونس، عن الزُهري، عن سالم، قال:
كان رسول الله ﷺ، وآبَو بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة.
ورواه يُونس بن عبد الأعلى، عن ابن وَهَب، عن يُونس، عن الزُهري، عن
سالم; أنه كان يمشي أمام الجنازة، وكان رسول الله ﷺ يفعل ذلك، وآبَو
بكر، وعمر، وعثمان.

فاحتمل ذلك أن يكون من كلام الزهري.
ورواه البرقاشي، وأبو زُرعة وَهَب الله، عن يُونس، عن الزهري، عن أنس،
قال: كان رسول الله ﷺ، وآبَو بكر، وعمر يسيرون أمام الجنازة.
ورواه شبيب بن سعيد، والقاسم بن مبرور، عن يُونس، عن الزهري، عن
سالم; أنه ابن عمر كان يمشي أمامها، وقد كان رسول الله ﷺ يمشي بين يديها، وأبو
بكر، وعمر، وعثمان.

فَصِبَتُه عن يُونس.
ثم قال: والصحيح عن الزهري: قول من قال: عن سالم، عن أبيه; أنه كان
يمشي، وقد مشى رسول الله ﷺ، وأبَو بكر، وعمر. "العلل" (176).

***

368 - عن سَلَمَة بن وَرَكان، قال: سَمَعت أَئِس بن مالك، قال:
"قال رسول الله ﷺ لأصحابه: ذَات يَوْم من شهاد منكم اليوم جَنازة؟
قال عمر: أنا، قال: من غَادَ مَنْ كَمَّمْ؟ قال عمر: أنا، قال: من نَصْدَق؟
قال عمر: أنا، قال: من أَصْبَح صائِيًا؟ قال عمر: أنا، قال: وَجَبَت، وَجَبَت" (1).
أخره ابن أبي شيبة 3/235 (1049/7/61/37/32676) وآخذ.

(1) اللفظ لآحمد.
كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وآحمد بن حنبل) قال: حدثنا وكيع، عن سلامة بن ورداة، فذكره

فوائد:
- آخرجه ابن عدي، في «الكامل» 4/359، في ترجمة سلامة بن ورداة، وقال:
وسلامة بن ورداة غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وفي مكون، بعض ما يرويه أشياء مذكورة، وتختلف سائر الناس.

***

339 - عن أبي بن أبي عيّاش، عن أنس، أو الحسن، وقال: قال رسول الله ﷺ:

"من عاد مريضا، أو شبع (3) جنابة، ووفق له صيام ذلك اليوم، أمسي.
وقد وجبت له الجنة.

قال: وقائل الحسن: قال النبي ﷺ لأصحابه:


آخرجه عبد الرزاق (1765) عن مامر، عن أبيان، فذكره.

- فوائد:
- قال أحمد بن حنبل: صحيفة مامر، عن أبيان، عن أنس، موضوعها.

انظر فوائد الحديث (118).

***

(1) المسند الجامع (1441)، وأطراف المسند (1676)، ومجم الزيادات 3/13.
(2) أشهد البازار (1251)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1635)، والبغوي (1467).
(3) في طبعه المجلس العلمي: "وشيع"، والمنبت عن طبعة العلمية (1795).

111
۴۰ - عن شعيب بن الحنَّاه، عن أبي نسأ بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من صلى على جنازة، كتب له قرآئت، فإن انظر حتى يفنى قضاء، كتب له قرآئتان".

أخره أبو يعلى (١٦٩) قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثنا أبو بكر بن مروان بن الحكم بن يزيد بن عمير الأسدي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن شعيب بن الحنَّاه، فذكره(١).

- فوائد:

قال أبو حاتم الرazi: هذا حدث مكَّيٌ، وأبو بكر بن مروان كتب عنه، ليس به باسن. «عقل الحديث» (١٠٨٣)。

***

١٤١ - عن يزيد الرقاشي، عن أبي نسأ، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما بين مسلم يشهد جنازة أمرى مسلم، إلا كان له قرآئت من الأجرا، فإن فقد حتى يسوق عليها، كان له قرآئت من الأجر، كل قرآئت مثل أجر".


- فوائد:

- متحكيم، هو ابن عبد الرحمن، أبو عائذ، وأبو عبيدة، هو الحداد، واسمه عبد الواحد بن واصيل.

***

(١) المقصد العلي (٤٦٧)، والمطالب العالية (٨١١).
(٢) المقصد العلي (٤٦٦) ومجمع الرواية (٣٠)، وإحف الجيرة المحررة (١٨٩٨)، والمطالب العالمية (٨١١).

١١٢
242 - عن الحارث بن زياد، عن أنس بن مالك، قال:
«خرجنا مع النبي ﷺ في جنَّة، فرأى نسوة، فقال: أعجيلته؟ قلِّن: لا، قال: تدفنه؟ قلِّن: لا، قال: فارجعتم تأزورات عجرة مأجرات». 
أخرجه أبو يعلى (644 و428) قال: حدثنا أحمد بن المقدام، أبو الأشعث الجليلي (1)، قال: حدثنا مُحمَّد بن حمزة (2)، قال: حدثنا الحارث بن زياد، فذكره.

***

243 - عن هلال بن علي بن أسامة، عن أبي، رضي الله عنه، قال:
«شهدنا نبي رسول الله ﷺ، ورسول الله ﷺ جالساً على القبر، قرأ علينا غنيبَة نذامًا، فقال: هل فيكم من أحد لم يفارق الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فأنزل في قبرها، فنزل في قبرها فقتلتها».


أربعتهم (أبو عامر، يُوُؤُس، سُرْجَي، بن سنان) عن غالب بن سليمان، عن هلال، فذكره.


(2) محفوظ في (428) إلى "محمد بن حدان" وهو عن الصواب في (406)، والمصدرون التالية.

(3) المقدمة (447)، وجمع الرواية 2/28، وإحاطة الخديرة المرة (1940)، والطالب العالي (817).

(4) والحديث: أخرجه ابن شاهين في "نساخ الحديث ومنسوخه" 4/312.

(5) المنسد لمجلد (162)، وحديث الأشراف (1645)، وأطراف المنسد (4881).

والحديث: أخرجه الطالب (1230)، والذكر (1225)، والبقي (53)، والبيهقي (1513)، والبغوي (1513).

المنسد 8/2
في رواية سُرْيَج: "لم يقفر الليلة"، قال سُرْيَج: يَعْنِي ذَنْبًا.
- وقال البخاري، عَقْب رواية مُحَمَّد بن يشَان: قال ابن السُّمْبارُك: قال فَلَيْحُ:
أراه يَعْنِي الذَنْب.
- قال أبو عُبد الله، (هو البخاري): ليقتَرَفوا، أي ليكتسبوا.

***

۴۴- عن ثَابِث الْبَكَانِي، عن أَنَس:
"أن رَقِيَّةٌ، رَضِيُّ اللَّهُ عَن هَا، لِيَّ مَاتَتْ، قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: لا يَدْخُلُ الْقُبْرَ.
رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلُ عُشَانُ بْن عُفَانَ، رَضِيُّ اللَّهُ عَن هَا، الْقُبْرَ".
(*) وفي رواية: "أن رَقِيَّةٌ لِيَّ مَاتَتْ، قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: لا يَدْخُلُ الْقُبْرَ.
رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ".

أخبره أحمد ۳/۲۲۹ (۱۳۴۳) قال: حديث يُوسُف. وفي ۳/۲۷۰ (۱۳۸۹) قال: حدثنا عُفان.
- قال: حدثنا ثابت، فذكره.

كلاهما (يُوسُف، وعُفان) عن حَادِب بن سَلَمة، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

- فوائد:

- قال ابن عبد البر: هذا الحديث خطأ من حَادِب بن سَلَمة، لأن رسول الله ﷺ لم يشهد ذكرية ابنه، ولا كان ذلك القول منه في رقية، وإنما كان ذلك القول منه في أم كَلْثوم. "الاستيعاب" ۴/۱ ۱۸۴.
- وقال ابن حجر: رواه حاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس، فسِيَاهَا رَقِيَّة، أخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط"، والحاكم في "المستدرك"، قال البخاري: ما أدرى ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي ﷺ بديء، لم يشهدها.

(1) قال ابن حجر: قوله: "قال ابن السُّمْبارُك"، وصلّه الإِسياضي. "فتح الباري" ۳/۲۰۹.
(2) اللَفظ لأحمد (۱۳۴۳) (۱۲۸۸).
(3) اللَفظ لأحمد (۱۳۴۳).
(*) ۴/۲۳ (۲۴۶).
(۴) المسند الجمع (۲۰۶)، وأطراف السنن (۲۴۶)، وجميع الروايات (۳/۴۲۳).
(۵) الحديث: أخرج البخاري، في "التاريخ الأوسط" ۴/۴۴، والبزار (۱۹۷۹)، والحاكم (۴/۴۷).
قلت، القائل ابن حجر: وهم حادث في تسميتها فقط. فتح الباري" 3/158.

***

45 - عن حميد الطويلي، عن أنس بن مالك، قال: «لا تؤتي رسل الله ﷺ، كان بالسيدة أُرِجَ لِلْحَدٍّ، وأخرُ يبزح، فقالوا: تشجير رينا وثبعته إليها، فأجندها بسبي تركنها، فأرسل إليها، فسبق صاحب اللهد، فلتحدوا للنبي ﷺ» (1).


كلاهما (أحمد، وعمرو بن القاسم، أبي النضر، قال: حدثنا مبارك بن قضالة، قال: حدثي حميد الطويلي فذكره) (2).

***

46 - عن عبد الوارث، مؤلِّف أنس بن مالك، وعمرو بن عامر، عن أنس بن مالك، قال:

"لأ تؤتي رسل الله ﷺ عن زيارَة الفجور، وعن خَوَم الأصحاب بعد ثلاث، وعن النبيـ في الدعاء والنسج، والعتيق، والمشرفت. قال: ثم قال رسل الله ﷺ بعد ذلك: ألا إن أن كنتم تهكتم عن ثلاث، ثم بدا لي فيهن: تهكتم عن زيارة الفجور، ثم تدأ لي أن توقوا القلب، وتنعيم العين، وتنذر الآخرة فرذوها، ولا تقولوا مجزوا، وتهكتم عن خَوَم الأصحاب أن تأكلوا فوق ثلاث ليالى، ثم بدأ أن الناس يهكرون صيفهم، ويجبون لعاقبهم، فأمسكوا ما شتموا، وتهكتم عن النبيـ في هذه الأوقات، فشرعوا يا شتموا، ولا تشركوا منكرًا، فمن شاء أوكا يبقاء على إثم" (3).

---

(1) اللظاظ في ابن ماجة (5/157).
(2) تخريج الأشراف (3/879)، وأطراف المصنف (2/538).
(3) اللظاظ لأحمد.

115
أخبر أحمد بن علي (1302/1402) قال: حدثنا أبو خشمئة
كلاهما (أحمد، وأبو خشمئة) قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي،
عن ابن إسحاق، قال: حدثني تخيٍّ بن الحارث الجابر، عن عبد الوارث مولى أنسٍ،
وعمرو بن عامر، فذكراه.

أخبر أحمد بن أبي شبّة (342/1127) و(517/1217) قال: حدثنا
عبد الرحمن بن سُلَيْمان. وفي 7/17 (1441/1366) قال: حدثنا أبو الأحوص. و(أحمد)
4/3 (1365/1400) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا أبو الأحوص. و(أبو يعلى) (370/)
و(503/1306) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبّة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سُلَيْمان. وفي (7/3)
قال: حدثنا أبو همام، الوالي بن شجاع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سُلَيْمان.
كلاهما (عبد الرحمن، وأبو الأحوص) عن تخيٍّ بن الحارث البَهْيِمِي، عن
عمرو بن عامر، عن أسى بن مالك، قال:
"لا ثم رضو الله تعالى عن ثلاث: عن زيناء الفتح، وعن حُموم الأضاحي
فوق ثلاث، وعن هذه الأنبياء في الأوعية. قال: ثم قال رضو الله تعالى بعد
ذلك: ألا إني كنت تُهْنِكُم عَن ثلاث، تُهْنِكُم عَن زيناء الفتح، ثم بدأ لي أنها
نَثْر القلوب، وتدُنع العين، فزوروها، ولا تقولوا هُجرا، وتهنكم عن حُموم
الأضاحي فوق ثلاث، ثم بدأ لي أن الناس يبْغون أدمهم، يبتغون ضيقهم،
ويرفعون لغائهم، فكِلُوه، وامسكوا ما شئتم، وتهنكم عن هذه الأوعية،
فاضترموا فيها شتم، من شاء أوكا سقاءه على إني"(1).
ليس فيه: "عبد الوارث"(2).

***

(1) اللغط لأحمد.
(2) المسند الجامع (582) وأطراف المسند (1974 و764)، و hüاف الخِبَر السَّمِّرة (374/).
والحديث: أخباره البَهْيِمِي 4/77.

116
۴۴٧ - عن زينب بنت نبيت، عن أنس بن مالك.

«أن رسول الله ﷺ أعلم قال عثمان بن مطعون يضحك». 

آخره ابن ماجة (١٥١١) قال: حدثنا العباس بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن أبوب، أبو هريرة الواسطي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن كثير بن رعد، عن زينب بنت نبيت، فذكرته(١).

- فوائد:

قال أبو زرعة الزرازي: هذة خطأ، يقال الدراوري، يعني عبد العزيز بن محمد، فهنا يرويه حام وغيره، عن كثير بن رعد، عن المطلب بن عبد الله بن الخطاب، وهو الصحيح. «علل الحديث» (٢٠١٠). 

قلنا: وقوله: وهو الصحيح لا يعني صحة الإسناد، كما هو معروف عند أهل العلم بعلل الحديث، ولكن يعني صحة الطريق الذي وصل منه، وإن كان صحيحًا.

***

- حديث ثالث، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا عفر في الإسلام».

قال عبد الزواقي: كانوا يعفرون عند القيام بقرة أو شاة.

يا أي، إن شاء الله.

- حديث عبد الله بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال:

«يضحك عثمان بن مطعون، يصفع أنثان، ويسيى واحد، يبتعد أهله وامله، فيرجع أهله والمله، ويسيى عمله».

يا أي، إن شاء الله.

***

(١) المسند الجامع (٦٠٩)، وتحفة الأشراف (١٧٣٠).
48 - عن فكاك قال: حدثنا أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:
"إن الحمد إلا الله، إذا وعُتم في قبره، ونُقلَ عليه عنة أصحابه، حتى إذا لَيسَمَعَ قَرُع
يُعالِمُهُم، فأنا ملكان قُبْعَادِي، قَبْعَادِي، فقولاً له: ما كنت接纳 في هذا الرجُل، لِحَجَرَ؟
فأقول: السَّمَعُون فِي نَقُول: أشهد أنك عبد الله ورسوله، فقال: انظر إلى مقعدي من
النار، فقد أبُدُك الله به مقعدي في الجنة، قال: رسول الله ﷺ: يَفْرُحِهما جميعًا... قال
روى في حديثه: قال قاعدًا: فذكر لنا أنَّهُ يَفْسَحُ له في قبره سبعون ذراعًا، ويُسْلَم
عليه خَضْرًا إلى يوم يُبْعَثون، ثم رجع إلى حدث أنس بن مالك، قال: وأنا
الكابئ وِالمُنَافِقُون، قال: فقولاً له: ما كنت接纳 في هذا الرجل؟ قَبْعَادِي، قَبْعَادِي،
كنت أقول ما يقول الناس، قال: لا أدرى كنت أقول ما يقول الناس، قال: لا أدرى،
ولا كلت، ثم يَبْصَرُ بِمِتْرَأَقٍ من حديث صريحة بين أذنيه، تَفْسِيرُ صِبْحَة، تَفْسِيرُ صِبْحَة، انْبُعْحُوهُمْ،
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمِقُ عَلَيْهِم قَرُعَةً حَتَّى يَنْتَفِعْ أَضْلَالَهُمْ.
(*) وفي رواية: "إن السَّمَعُون، إن الحمد إلا الله، إذا وعُتم في قبره، إنه لَيسَمَعَ قَرُع
إذا أَنْصَرَفُوا"(2).

أخره أحمد 3/1296(1328/8) قال: حدثنا زُحُر بن عبادة، قال: حدثنا سعيد
(أ) ويونس، قال: حدثنا شيبان. وفي 3/1233(1348/5) قال: حدثنا عبد الوهاب،
قال: حدثنا عبد بن أبي عروبة. بماً بن جحيد(1181) قال: حدثنا يُونس بن محمد،
قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، والبخاري 2/113(1338/8) و2/123(1374)
قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. وفي 2/1338(1371) قال: قال لي قائد: حدثنا
والمسلم 8/111(1518/7) قال: حدثنا عبد بن جحيد، قال: حدثنا يُونس بن محمد،
قال: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن. وفي 8/1361(1621) قال: حدثنا محمد بن
منهال البصيري، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. وفي

(1) اللفظ لأحمد(1296).
(2) اللفظ لسلم(1319).

كلاهما (سعيد بن أبي عروفة، وشبيان بن عبد الرحمن) عن قاعة، فذكره (1).

قَلْنَا: صَرِّحَ قَتاَدةٌ بالسِّباع، في رواية شبيان، ورواية سعيد، عند البخاري (1374).

***

249 - عن قاعة، عن أبي أبي مالك:

أَنَّ النَّبيَّ ﷺ دَخَلَ نَخْلَةً لِيَبْنِيَ النَّجَارَ، فَسُمِّيَ صُوْنَا، فَفَرَعَ، فَقَالَ: مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُبُورُ؟ قَالُوا: يَنْبَيِّي اللَّه، نَاسٌ مَّاتُوا في الجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقُفُورِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الدُّجَالِ، قَالُوا: وَمَا ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّه؟ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةِ تَبَتَّلَ في ذُلُولِهَا، ﴿إِنَّ السَّمُوْمِ إِذَا وُضِعَ فِي قُبُورِهَا، أَتَى مَلِكُ فَسَتَّأَلَهُ: مَا كَتَبْتُ شَيْءًآ إِلَّاً فَإِنَّ اللَّهَ هُدَاكَ قَالَ: كَتَبْتُ عَبْدَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ: فَإِنَّكُمْ تَسْتَلَأُونَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرُهَا، قَالَ: فَيُنَبِّئُكُمْ بِإِلَيْهِ كَانَ لَهُ في النَّارِ، ﴿فِيَقْفُ: هَذِهِ بُيُوتُكُمْ كَانَ فِي النَّارِ، وَلَكِنَّ اللَّهُ عَصْمَكُ وَرَجِحَكَ، فَأَبْدَلَكُمْ يَا بُيُوتُكُمْ فِي الجَنَّةِ، ﴿فِيَقْفُ: ذَكُرُونِي حَتَّى أَذْهَبُ}}

(1) المسند الجامع (627) وتاريخ الأشراف (100 و101)، وأطراف المسند (327)، والحديث؛ آخره ابن أبي عامر في «السيرة» (873)، والبيهقي (4/80، والزعفراني (1562).
فاعبِثُ أُهلي، فِيّقَالُ لَهُ: اسْكُنُ. وَإِنَّ الْكَافِرُ إِذَا وُضِعَ فِي قُرْبَهُ، أَتَاهُ مَلِكُ، فِيّقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الْرَجُلِ؟ فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِيّقَالُ: كَانْنَتُ أَوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فِي**

---

*(3) المصدر: الجامع (1314), وتنزؤ الأشراف (837), وأطراف المسند (670), والحديث: أخرجه البيهقي في إعاب عذاب القبر (14).

130
650 - عن قايم الرحال، سمع أنسا يقال:
"لا أدرى أن لا تذاقونا، لدعاوت الله أن يسمعكم من عذاب القدر".

أخرجه أحمد (3/12839) وقال: حدثنا محمد (حب) ويزيد. وفي 3/273 (1376) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وعبيد بن حبيب (1171) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وسُنُّمَسَم* (8/161) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا:
"حميد بن جعفر. وأبو يعلى" (2997) قال: حدثنا حميم بن المثني، قال:
"حميد بن جعفر. وأبي جهان" (1313) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال:
"حميد بن المثني، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما (محمد وزيد) عن شعبة، عن قايد، فذكره (1).

***

651 - عن قايم الرحال، سمع أنسا يقول:
"دخل النبي عليه الصلاة والسلام، حريبا ليبرئ النجارة، وكان يقضي فيها حاجه، فخرج إليه مذعورا، وأمر عليه. وقال: لولا أن لا تذاقوا، لسألت الله طلوك وكان، أن يسمعكم من عذاب أهل القدر ما أسمعني".

أخرجه أحمد (1221)، وأحمد (3/11120) وأبو يعلى (3693)
قال: حدثنا أبو خيشمة.

ثلاثتهم (أحمد، وأحمد، وأبو خيشمة) عن سفيان بن عيينة، عن قايم الرحال، فذكره (2).

-----------------------------------------
(1) اللفظ لسلم.
(2) المسند الجامع (1283)، وتحفة الأشراف (895) وأطراف المسند.
(3) الحديث؛ أخرجه البهقي في إيثاب عذاب القبر (962).
(4) الحديث؛ أخرجه البهقي في إيثاب عذاب القبر (93).

121
في رواية الحمدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا قاسم الرحالة، سنة
عشرين ومثة، وأنا يومني ابن ثلاث عشريني سنة، وأربعة أشهر ونصف.

فوائد:

قاسم: هو ابن يزيد، الرحال.

***

۶۵۲ - عن ثابت السنخراي، وعميد عن أبي نسيب؛
«أن رسول الله ﷺ كان على بغلة شهباء، فمر على حائط النبي النجار،
فإذا هو بقيت يغلب صاحبه، فتحاصب البغلة، فقال: لولا أن لا تداونوا، لدعاوت
الله أن يسمعكم عذاب القبر!»

أخره أحمد بن موسى (۱) قال: حدثنا حسان، يعني ابن موسى. وفي
۳/۳۸۴ (۳۸۶) قال: حدثنا عفان.

كلاهما (حسن، وعفان) عن حداد بن سلمة، عن ثابت، وعميد، فذكراه.

أخره أبو هريرة (۳۰/۱۹۲) قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، وفي ۳/۱۴
(۱۴۷) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي ۳/۱۱۱ (۱) قال: حدثنا يزيد،
والتسمائي، ۱۰۱، وفي الكبيرة (۱۹۶) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال:
حدثنا عبد الله، وأبو يعلى (۷۵۷) قال: حدثنا أبو خليفة، قال: حدثنا يحيى،
وزيد. وابن جبان (۶۳۶) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الناشمي، قال:
حدثنا يحيى بن أبي المقايري، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر.

خمسهم (ابن أبي عبيدة، يحيى، وزيد، وعبد الله بن السمراع، وإسحاق) عن حميد، قال: أخبرنا نسيب بن مالك، قال:

مر النبي ﷺ، بحائط نبي النجار، فسمع صوتا من قفر، فقال: من؟
مات صاحب هذا القفر؟ قالوا: مات في الجاهلية، فقال: لولا أن لا تداونوا،
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر!»

(۱) اللفظ لأحمد (۱۲۵۸۱).
(۲) اللفظ لأحمد (۱۲۱۴۷).
(1) اللظة للنسائي.
(2) المسند للجامع (2) و (117) و (443) وأطراف المسند (13) و (491).
(3) الحيدر: أخرجه البخاري، في إثبات عذاب القدر (90) و (91)، والبغوي (102).
(4) اللظة لأحمد.
كلاهما (عبد الصمد، وأبو معمر) عن عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا
عبد الغزيز، فذكره.

• أخرجه أحمد 3/259 (1375-5) قال: حدثنا سفيج، قال: حدثنا فليح،
عن هلال بن علي، عن أسس بن مالك، قال: أخبرني بعض من لآئهمة من أصحاب
النبي، أنه قال:

"بيتى رسول الله ﷺ وليلتان يمشيان بالبيعة، فقال رسول الله ﷺ: يا
بلاغ، هل تسمع ما أسمع؟ قال: لا والله، يا رسول الله ﷺ، ما أسمعه، قال: ألا
تسمع أهل هذه القرى يعذبون، يعني قوار الجاهلية.

***

64 - عن زياد التميمي، عن أسس بن مالك، قال:
"كنا مع رسول الله ﷺ، فدخل داراً من دُور بني النجار، فخرج إلينا
متبقيعاً لونه، فقال: من أهل هذه القرى؟ قالوا: قبر ماتوا في الجاهلية، قال: ثم
أقبل علينا، فقال: تعودوا بالله من عذاب القيروان، فأولذي تمسى بيده، لقد رآيت
أبداتهم كيف يعذبون في قبورهم.

أخره أبو علي (490) قال: حدثنا مُحَمَّد بن بحر، في بلجيم بالبصرة،
قال: حدثني عدي بن أبي عبارة الجرمي، قال: حدثنا زياد التميمي، فذكره.

***

65 - عن سمع أسس بن مالك يقول: قال النبي ﷺ:
"إن أُعطاكتم تعرَض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرًا
استبماروا به، وإن كان غير ذلك قلوا: اللهم لا تُبَيِّنهم حتى تحتيهم كما هديتَنا.

(1) المسند الجامع (112)، وأطراف المسند (70).
(2) المسند الجامع (112)، وأطراف المسند (70).
(3) إجحاف الخبيثة المهرة (112)، والمطالب العالية (4530).
أخرجه أحمد 3/164 (1371) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عمَّن سمع أنس بن مالك، فذكره.

***

الرَّكَّة:

256- عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي منبه مالك، أنه قال:

أما رجلٌ من بنو ثغام رضوان الله عليه، فقال: يا رسول الله، إنِّي ذو مال كبير، وذو أهل ووليد وحاضرة، فأخبرني كيف أفتحهم، وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: تخرج الركّة من مالك، فإنها طهارة تطهرك، وتصل أفرقاءك، وترفع حقا السائل، والآجال، والمسكين، فقال: يا رسول الله، أقبل لي، قال: قات هذا القريبي حقه، والمسكين، وأبني السبيل، ولا تبتدر تبذيرا، فقال: حسبني يا رسول الله، فإني أأتي الركّة إلى رسولك، فقد بريت منّا إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم، إذا أديتها إلى رسولك، فقد بريت منّا، فلك أجرها، وإنها على من بذلها.

أخرجه أحمد 3/166 (1371) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، فذكره.

- فوائد:

- قال ابن حجر: سعيد بن أبي هلال الليثي، موثوق به، أبو العلماء المصري، روى عن جابر، وأنس، مرسلاً، تهذيب التهذيب،1/83.

***

1 المسند العام (583)، وأطراف المسند (1098)، ومجمع الزوائد 1/238.
3 الحديث: أخرجه الحارث بن أبي أسماء، بحثي الباحث (288)، والطبراني، في الأوسط (8802).

125
• حديث يزيد الرقاشي، عن أناس، عن النبي ﷺ، قال:
«إن الصدقة، وصلة الرحم، يزيد الله بها في العصر...».

يأتي، إن شاء الله.

• حديث أبي الزناد، عن أناس، أن رسول الله ﷺ قال:
«الصدقة تطهير الحقيقية، كما يطهير السفه النازر».

يأتي، إن شاء الله.

***

۲۵۷ - عن سليمان بن أبي سليمان، عن أناس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال:

أخبره أحمد بن هرية (۲۷۴ /۱۲۷۸) وأبو يعلى (۱۲۱۶) والمريدي (۱۳۶۹). وقال: حدثنا أحمد بن بشر. وأبو يعلى (۴۳۰) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أربعتهم. وعبد بن حميد. وعمر بن الجموح، وأبو بكر) عن زياد بن هارون، قال: حدثنا العوام بن حيوش، عن سليمان بن أبي سليمان، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه منحنا إلا من هذا الوجه.

***

(۱) اللفظ للترمذي.
(۲) المسند الجمع (۲۴ /۱۲۴)، ومختصر الأخبار (۸۱۷)، وأطراف المسند (۲۰۵).
(۳) المسند، وتاريخ الأخبار (۲۱۸)، وأطراف المسند (۲۰۵).
(۴) التوحيد، وأطراف المسند (۲۰۵)
(۵) السيرة، في نسخته، في الزمن، في العام ۷/۱۱۸ و۶۹۸/۲۹، وأبو داود، في التوحيد، (۴۴۳)
258 - عَنْ أَبِي الْحَذَّارِيْنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
«إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطَفِّلُ عَنْ غَيْبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيَتَةَ السُّوءِ» (1).

أَخْرِجَ هُرُضُودُ (۲۲۴). وَإِبْنُ جِبَالٍ (۳۳۰) قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَامٌ بْنُ عُبيدِ اللَّهِ بِنَفْضِ الْكِلاَعِيَ، يُعْمَشَ، وَأَحْسِنَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفُ بْنِ عَبْدِ الْعَمَرَ، بِالرَّفَةَ.

فَلَاتِلِهِمْ (الْرِّمَيدُ، وَمُحَمَّدٌ، وَالْحَسَنُ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُكْرَمِ الْعَمَّيِّ الْبَصْرِيِّ،
قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسِيرِ السِّبْطَ، عَنْ يُوسُفِ بْنِ عُبيدِ اللَّهِ، عَنِ الحَسَنِ، فَذَكَرَهُ (۲).

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

- فوائد:

- أَخْرِجَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، في «الكامل» 5/426، في توجيه عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَيسَىِّ،
وقال: هذا الحديث عن يُوسُفٍ، عن الحسن، لا أعلم رواه عن يُوسُفٍ غير عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيسَىِّ، وقال: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيسَىِّ لَهُ غَيْرُ مَا ذَكَّرَتِهِ مِنَ الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ، وَأَحَادِيثِهِ إِفْرَاداتِ كُلِّهَا، وَتَنْتَفْخُ عَلَيْهِ لَا إِخْتِلَافِ فِي رَوَائِهِ، وَلَا يَنَبِّئُهُ بِنَصِيحَةِ الْحَدِيثِ.

***

259 - عَنْ يَزَيدِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، سَمِعَهُ يَقُولُ:
«إِنَّ الصَّدَقَةَ، وَصَلَةُ الْرَّجُمِ، يَزَيدُ اللَّهُ بِهَا فِي الْعُمُرِ، وَيَدْفَعُ بِهَا مِيَتَةَ السُّوءِ، وَيَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا الشَّكَرَةَ وَالسَّمَحَدُورَ.»

أَخْرِجَ ابْنُ يَعْلَىٰ (۴۱۴) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ الْحَجَاجِ الْبَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ السُّمَرَيِّ، عَنْ يَزَيدِ الرَّقَاشِيِّ، فَذَكَرَهُ (۳).

(۱) اللفظ للترمذي.
(۲) المسند الجامع (۶۱۸)، وتخفيش الأشراف (۵۲۹).
(۳) المسند الجامع (۶۱۸)، وتخفيش الأشراف (۵۲۹).
(۴) والمحدث، أَخْرِجَ في شبه الإيام (۳۳۵)، والبَنِويَ (۱۶۳۴).
(۵) المحدث، أَخْرِجَ في شبه الإيام (۳۳۵)، والبَنِويَ (۱۶۳۴).
(۶) المحدث، أَخْرِجَ في شبه الإيام (۳۳۵)، والبَنِويَ (۱۶۳۴).
(۷) المحدث، أَخْرِجَ في شبه الإيام (۳۳۵)، والبَنِويَ (۱۶۳۴).
(۸) المحدث، أَخْرِجَ في شبه الإيام (۳۳۵)، والبَنِويَ (۱۶۳۴).
(۹) المحدث، أَخْرِجَ في شبه الإيام (۳۳۵)، والبَنِويَ (۱۶۳۴).

۱۲۷
فؤائد:

أخبره ابن عدي، في "الكامل" 5/ 94، في ترجمة صالح المري، وقال: ولصالح غير ما ذكرت، وهو رجل فاضل حسن الصوت من أهل البصرة، وعامة أحاديثه التي ذكرت، والتي لم أذكر منكرات، يذكرها الأئمة عليه، وليس هو صحابه حديث، وإنما أي من قلة معرفته بالآحاديد والمتون، وعندى مع هذا لا يتعهد الكذب، بل يغفله بيثنا.

***

260 - عن سنان بن سعد الكعادي، عن أنس بن مالك، أن النبي قال:

"افتدوا من التأذن وَلَا يَنْيِخُوا مَثْرَة".

أخبره ابن خزيمة (1430) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث (ح) وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد الكعادي، فذكره(1).

***

261 - عن قتادة، عن أنس، قال:

"كان رسول الله ﷺ يحت في خطبته على الصدقة، وينهي عن السملة".

أخبره النسائي 7/ 101، و Ben al-kabri (3492) قال: أخبرنا محمد بن المغني، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، فذكره(2).

- أخبره البخاري 5/ 164 (1192) قال: حدثني عبد الأعلى بن حداد، قال: حدثنا يزيد بن زرارة، قال: حدثنا سهيد، عن قتادة، قال: بلغنا أن النبي ﷺ

بعد ذلك(3)، كان يحت على الصدقة، وينهي عن السملة.

(1) المسند الجامع (119).
(2) المسند الجامع (121)، وتحفة الأشراف (1389).
(3) الحديث: أخبره ابن أبي عاصم، في "النبات" (1358).
فوائد:
قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه سعيد بن أبي عروبة، وهشام، وآخَرُونَ عنها;
رواه عباد بن عباد، عن سعيد، عن قادة، عن أنس.
وخلاله أصحاب سعيد، فرواه عن سعيد، عن قادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن سمرة، وعمران بن خصين.
وذلك رواه همام، ومecer، عن قادة.
رواه يونس بن عبيد، وجميد الطويل، ومئصور بن زاذان، وأشعت الحمراني، وكثير بن شنطير، وإسباعيل الكلبي، عن الحسن، عن عمران بن خصين.
وخلالهم يزيد بن إبراهيم التستري، فرواه عن الحسن، عن سمرة.
وخلالهم عمرو بن عبيد، فرواه عن الحسن، عن أنس، وأبي برزة، في خسية من أصحاب النبي محمد.
وأخبرها بالصواب: ما قاله معاذ بن هشام، عن أبيه، بمتابعة مecer، وسعيد، وهمام، عن قادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن سمرة، وعمران بن خصين. "العمل" (2545).

***
662 - عن سكان بن سعيد الكحلي، عن أنس بن مالك، أن النبي محمد قال:
"لا إيان لَن لا آمنة لَه، والسُّمِعَّيَة في الصدقة كنابيعها".
(*) وفي رواية: عن سعيد بن سكان، عن أنس بن مالك، أن رسل الله
المُعْتَدي في الصدقة كنابيعها.

(*) أخرجه ابن ماجة (1858) قال: حدثنا عيسى بن جحاد البصري، قال: حدثنا اللهب بن سعد. وقال داوود (1585) قال: حدثنا قبيبة بن سعيد، قال: حدثنا اللهب.

(1) اللقب لا ينفَعُ زوجة.
(2) اللقب لا ينفَعُ زوج.

المستم 9/2 129
(246) قال: حديث مُنْبِّئ، قال: حديث اللَّهِ. وقال ابن خزيمة (335) قال: حديث عيسى بن إبراهيم الساقطي، قال: حديث ابن وُهَب، عن عمرو بن الحارث، واللَّيْث بن سعد.

كلاهما (اللَّيْث، وعَمْرُو) عن يزيد بن أَبِي حبيِّب، عن سعد بن سِيَان، فذكره (1).

قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس الحديث حسب من هذا الوهج، وقد تكلَّم أحمد بن خنبل في سعد بن سِيَان.

وهكذا يقول اللَّيْث بن سعد: «عن يزيد بن أَبِي حبيِّب، عن سعد بن سِيَان، عن أنس بن مالك».

ويقول عمرو بن الحارث، وابن قَيْمَة: «عن يزيد بن أَبِي حبيِّب، عن سِيَان بن سعد، عن أنس». قال: وسمعتُ مُحَمَّدًا (بِعْنِي ابن إسحاق البخاري) يقول: والصحيح «يسان بن سعد».

في رواية ابن خزيمة: «يسان بن سعد الكندي».

- فوائد:

قال الترمذي: سألتُ مُحَمَّدًا (بِعْنِي البخاري) عن سعد بن سِيَان؟ فقال: الصحيح عندي سان بن سعد، وهو صالح مُقَارِب الحديث وسعد بن سِيَان خطأً.

إِنَّهُ قَالَ اللَّهُ ﴿وَتَرْتِبَ عَلَى الْبُلُوغِ الْمُبِينِ﴾ (82).

- حديث الأَعْمَشٍ، عن أبي، قال:

ۛ تَوَفَّى رَجُلٌ مِّن أُسَدَّيْهِ، فَقَالَ، يَعْنِي رَجُلٌ أَبْيَضُ بالجَلَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿أَلاَّ تَذَرِي، فَلْعَلَّهُ يُكَلِّمُ فِيِّهَا لَا يُغَيِّبُهُ، أَوْ بَخِلَّ يَا لَا يِنْقَضَّهُ﴾. يَايَّي إن شاء الله.

- المسند الجامع (327)، ومختصر الأشراف (347).

والحديث: أخرجه الفضائي (106 و110)، والبيهقي (597)، والبغوي (597).

130
263- عن تأبيت النبي، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ما علّى الإسلام محى الشح شأ".
أخرجه أبو يعلى (488) قال: حدثنا عمرو بن حصن، قال: حدثنا علي بن أبي سارة، قال: حدثنا ثابت البكائي، فذكره.
- فوائد:
- أخرج ابن عدي، في "الكامل" 6/273، في ترجمة علي بن أبي سارة، وقال:
هذه الأحاديث التي ذكرها علي بن أبي سارة، عن ثابت، كلها غير محفوظة، وله غير ذلك، عن ثابت، من تلك أيضا.

***
264- عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك
رضي الله عنه، يقول:
"كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب
أمواله إلى بير الحراء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها،
ويتبهر من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما أثرت هذه الآية: "أَنْ تَماَلِقْنَا الْمَرْيَمَ "
حتى نتحفوا بما نغبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله،
إني الله، تبارك وتعالى، يقول: "أَنْ تَماَلِقْنَا الْمَرْيَمَ " حتي نتحفوا بما نغبون، وإن
أحب أموالي إلى بير الحراء، وإني صدقة الله، أزجها يرها وذخرها عند الله، فضعها
يا رسول الله حيث أراك الله، قال: فقال رسول الله ﷺ: يب، ذلك مال رابح،
ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإن أرى أن يجعلها في الأفقر، فقال
أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسّمها أبو طلحة في أفقر، وتبني عمته"(1).

(1) التقصد العالي (74)، ومجمع الزوائد 1/102 و101/142، وإعجاز الخيرية المجرى (530).
والطالب العالية (82/23).
والحديث، أخرج ابن عدي، في "الأوسطة" (284/3)، وتمام، في "فوائد" (170).
(2) اللفظ للبخاري (1461).
(١) وفي رواية: "أن أبا طلحة أن نبي الله تبارك وتعالى، قال للنبي: ماذا ترى؟ تزالت هذه الأبه؟ قال: إن الله عز وجل، قال: كلنا ننالوا الغرر حتى نتفرقو بما تحققون، وإن الله ليس لي مال أحدهم إلا من أرضيه بمرحاة، وإنني أقرب بها إلى الله، عز وجل، قال: فقل رسول الله ﷺ: يدَّخَّنُ، يدَّخَّنُ، بِمَرْحَاءٍ خَيْرٍ رَابِعٍ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمَّ حَذَائِقٍ"(١).

حديثنا هكذا. و(ابن ج밀) (364) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سمان، قال:
أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (716) قال: أخبرنا الحسن بن إدريس
الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك.
كلاهما (مالك بن أنس، وحمان بن يحيى) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي
طلحة، فذكروه.

- أخرجه البخاري، تعليله، 4/6 (276) قال: وقال إسحاق (2): أخبرني
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لا
أعلمه إلا عن أنبي، رضي الله عنه، قال:
لم تزلت: "أن تنالوا المجردة تُنفقوا بما تقيمون" جاء أبو طلحة إلى
رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، يغول الله، تبارك وتعالى، في كتابه: "أن

(1) المسند الجامع (14)، وتحفة الأشراف (181 و204)، وأطراف المسند (165).
(2) قال ابن حجر: قوله: "وكان إسحاق، قال: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة،
 يعني الكاذبون" كما ثبت في أصل أبي ذر، ووقع في الأطراف لأبي مسعود، وخليف،
 جمعًا، أن إسحاق المذكور، هو ابن جعفر، ويهجم أبو بخي بعث في المستخرج، وقال: رأى في
 نسخة أبي عمر، يعني الجيزي، قال: إسحاق بن جعفر، ولم يوصله أبو بخي، ولا
 الإسفيالي، وجزم الزي بأن إسحاق، هو ابن أبي أوس، ولم يذكر لذلك دليلًا، إلا أنه وقع
 في أصل الجيزي، بخطه، في البخاري: "حديثنا إسحاق" فإن كان محفوظًا تعين أنه ابن أبي
 أوس، وإلا، فالقول ما قال خلف وقعته. "فتح الباري" 5/287.
- وقال ابن حجر: البخاري، في الوصايا، وقال إسحاق، هو ابن أبي أوس: أخبرني عبد العزيز...
 إلى آخره، قلت: هذه الطريق ما هي في رواية أبي الزنف، ولا في روایة أبي ذر، عن النسفي،
 ونقل الزي في الهامش عن أبي مسعود، أنه جزم بأنه: ابن جعفر، ورد عليه، وقد وافق أبو
 بخي بعث في المستخرج، أبا مسعود، وقال: إنه رأى كذلك في نسخة أبي عمر الذي كتبها عن
 الفربري.
ورض من مغلظة أن في الأطراف: البخاري، عن الحسن بن شوكر، عن إسحاق بن
 جعفر، ولم نر أحدًا ذكر الحسن بن شوكر في شيوخ البخاري. "التكن الطرف" (181).
نانَّلوا الْبُرَّ حَتَّى نُفِقَوا مِثَالًا نَّحْوَهُ ۖ فَإِنَّ أَحَبَّ أَمَوَالِهِ إِلَى بِرِيحَاءٍ، قَالَ: وَكَانَتْ حَدِيقَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَسْتَنْظِلُ فِيهَا، وَيَسُرُّ بِمِنْ مَاتِهَا، فَهَيْنِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلِّلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: أَرَجُو بَرَّةً وَذُخْرَةً، فَقَضِعَهَا أُيُّ رَسُولِ اللَّه ﷺ كَيْفَ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: بِنْحَنَّا أَبا طَلَحَةٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَأِيِّ، قَلَّتُهُ مَنْكُ، وَرَكَّذْتُهُ عَلَيْكَ، فَأَجَعَلْتِهِ فِي الأَقْرَبِينَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ أُبُو طَلَحَةٍ عَلَى ذُوِّي رَجِحٍ، قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِي، وَحَسَّانٌ، قَالَ: وَبَعَثَ حَسَّانٌ حَكْسَةٌ مِّنْ مُعَارِيَةٍ، فَقَبَلَ لَهُ: بَيْعُ صَدِقْهَا أُبُو طَلَحَةٍ؟ فَقَالَ: أَلَا أَبْيَ ضَارِعًا مِّنْ مَثَرٍ يَصَاعُ مِنْ ذُرَّاهُمْ؟ قَالَ: وَكَانَتْ هَذِهِ الحَدِيقَةُ فِي مُوْسِعٍ قَضِرٍ بَنِي حَذَيْلَةٍ الَّذِي بَناهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ. (٣)

**

٦٦٥ - عَنْ تَابِيِّ الْبَنِيَّةِ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: «لَيْتَ وَعْوَتُ: "لَا نَتَّالِلْوَنَّ الْبُرَّ حَتَّى نُفِقَوا مِثَالًا نَّحْوَهُ"، قَالَ أُبُو طَلَحَةَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَرَجُو بَرَّةً وَذُخْرَةً مِّنْ أَمُوَالِيْنَ، فَقَلَّتُهَا أُيُّ رَسُولِ اللَّه ﷺ كَيْفَ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: بِنْحَنَّا أَبا طَلَحَةٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَأِيِّ، قَلَّتُهُ مَنْكُ، وَرَكَّذْتُهُ عَلَيْكَ، فَأَجَعَلْتِهِ فِي الأَقْرَبِينَ، فَتَصَدَّقَ بِهِ أُبُو طَلَحَةٍ عَلَى ذُوِّي رَجِحٍ، قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ أَبِي، وَحَسَّانٌ، قَالَ: وَبَعَثَ حَسَّانٌ حَكْسَةٌ مِّنْ مُعَارِيَةٍ، فَقَبَلَ لَهُ: بَيْعُ صَدِقْهَا أُبُو طَلَحَةٍ؟ فَقَالَ: أَلَا أَبْيَ ضَارِعًا مِّنْ مَثَرٍ يَصَاعُ مِنْ ذُرَّاهُمْ؟ قَالَ: وَكَانَتْ هَذِهِ الحَدِيقَةُ فِي مُوْسِعٍ قَضِرٍ بَنِي حَذَيْلَةٍ الَّذِي بَناهُ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ بِهِ. (٣)»

أخبره أحمد ٣٣٨٥ (١٤٠١) وقال: حدثنا عفان. و".fsalm" ٣٩ (٧٩) (٢٧٧٩)

(١) في النسخة اليونانية: "حُذَيْلَةٍ", وعلى حاشيته: كما في اليونانية وفرعها، مصبيباً عليه، وصُبَّ الحفاظ أن: "حُذَيْلَةٍ", بالعَبْرِ. وقال ابن الجوزي: قوله: بني حذيلة، أكثر الحديثين يرونه بالحليم، والصواب بالحالة المضموية.

(٢) كشف المشكل ٣٢٠٥.

(٣) وقال ابن الأثير: حذيلة، بضم الحاء، وفتح الـ "ذ"، وهي محلة بالمدينة، لَمْ نُبِّئَت إلى بني حذيلة، بطن من الأنصار. "النهيّة في غرب الحديث" ١/ ٣٩٥.

وقال ابن حجر: وأنا قصر بني حذيلة، وهو بالمدينة المضمجر، ووهيم من قالة بالحليم. ففتح الباري ٥/ ٣٨٨.

(٤) اللفظ للخزاعري (١٤١١).

(٥) اللفظ لأبي داود.
قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، وأبو داود (1689) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، والسناوي 2/1205، وفي الكبري 2/3296 و1101.
أريعتهم (عفان، وبهر، وموسى بن إسحاق، وهذبه) عن حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت، فذكره.(1)
- قال عفان (14082) وقال يزيد، عن حميد، عن أس: بريغاء.
- وقال عفان: سألت عنها غير واحيد، من أهل الكتب، فرؤموا أنها بثيره.
- وقال «بريجاء» ليس شيء.
- وقال أبو داود: بلغني عن الأنصاري، محمد بن عبد الله، قال: أبو طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن الجزار، وحسن بن ثابت بن المغيرة بن حرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو يجمع حسان، وأبا طلحة، وأبيا.
قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة أيام.
- وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثابت، عن أس، بن حدث ثابت، قال: أعجلها لفقراء أثريبك، قال: أس: فجعلها حسان، وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه.

(1) المسند الجامع (116)، وتحفة الأشراف (315)، وأطراف المسند (345).
(2) الحديث: أخرجه الذهبي (424)، والبخاري 2/165 و280.
وكان (1) قرآبة حسان وأبيّ بن أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن الجزار، وكان من تابع بن السمّدر بن حرام، فنتج عن ذلك إلى حرام، وهو الأب الثالث، وحرم بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن الجزار، فتجمع حسان أبي طلحة وأبي إلى سنة أبي بكر إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قسي بن عبيد بن زياد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن الجزار، فعمرو بن مالك تجمع حسان وأبي طلحة وأبيّ.

وفي 6/46 (4555) قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (2)، قال: حدثني أبي، عن ثيامة، عن أنس، رضي الله عنه، قال: فجعلها حسان، وأبيّ، وأنا أقرب إليه، ولما يفعل لمنها شئًا (3).

***

226 - عن حبيّة الطويل، عن أنس، قال:

"ليَّةَ تَرَّثْهُ هذَا الآية: *أَنَّ نَالَّنا الْيَوْمَ حَتَى نَقْفَقَوا مِمَّا يَجْعَلُونَ*، أو: *فَمَنْ ذا الَّذِي يُقَرَّضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسْنًا* قال أبو طلحة: أي رضوان الله، حائرتي الدّين.

(1) قال ابن حجر: إنه الحديث إلى قوله: وكان أقرب إليه متيّ، ومن قوله: وكان قرآبة حسان وأبيّ بن أبي طلحة... إلخ، من كلام البخاري، أو من سببه. {فتح الباري} 5/381.

وقد ورد في رواية أبي داود، أن هذا من كلام شيخ البخاري، محمد بن عبد الله بن المظفر الأنصاري.

(2) وقع هنا في البونية: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا الأنصاري، وعلى حاشيتها: كذا في أصول زيداء: "حِدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، حِدَّثَنَا الأنصاري، وَعَلَى حَاشِيَتُهَا: كَذَا في المنسد الجامع (115)، وتحفة الأشرار (510).

(3) والحديث: أخرجه الدارقطني (43426)، والبيهقي 6/280.
١٤٢٨ - ١٤٢٨

قال: حدثنا أبو خالد، وخمس.

وفي ١١ / ١٧٥ (١٣٤٣) قال: حدثنا خمس.

وفي ٣ / ١٨٤ (١٣٤٢) قال: حدثنا محمد بن عبده الله، يعني الأنصاري.

وفي ٣ / ١٣٨٠ (١٤١٤) قال: أحترنا بزيد بن هارون، و«الترمذي» (٢٩٧) قال: حدثنا إسحاق بن صئور.

وفي ١٠ / ١٧٦٥ (١٤٥٨) قال: حدثنا أبو يعلى (٣٧٣) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد.

وفي ١٠ / ١٦٩٥ (١٤٨٦) قال: حدثنا أبو خليمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، و«ابن خزيمة» (٢٩٧) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا خالد بن الحارث.

وفي ١٠ / ١٧٥٩ (١٤٥٩) قال: وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا سهل بن يوسف، نثبتهم (أبو خالد، خمس، وحاتم، محمد، وعبد الله، ويزيد، وخالد، وسهل).

عن حميد، فذكره.

ـ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب، عن أنس بن مالك.

***

(١) اللطيف لعبد بن حمـ.
(٢) اللطيف لابن أبي شـبة (٣١٤٣).
(٣) المسند الجامع (١١٧٦)، وتحفة الأشراق (٧٠)، وأطراف المسند (٥٣٦).
(٤) الحدیث: نـحراـه البـازر (٦٥٩١)، والذاروقطـی (٤٤٢١)، والبهجی، في شـعب الأیان (٣٤٤٠).
267 - عن أبي بكر الصديق، عن أسن بني مالك:

"آن رجلًا من الأنصار أتى النبي ﷺ، فسكت إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ:

ما عدنك شيء؟ فأتاه يجلس، وقَدَّ. وقال النبي ﷺ: من يشتري هذا؟ فقال رجل: أنا أخذتهما بيدهم، قال: من يريد على دهم؟ فسكت القوم، فقال: من يريد على دهم؟ فقال رجل: أنا أخذتهما بيدهم، قال: هذا لك، ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: ذي ثُمّ مرجع، أو عُمُّ مقطع، أو قُرِّ مُدقع".

(*) وفي رواية: "آن رجلًا من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ يسأله، فقال:

لك في بنيك شيء؟ قال: بل، جلس للبس لباسه، ونمشط بعضاً، وقَدَّ. وفيه النهاء، قال: فأتاه بها، فقال: أخذتهما رسول الله ﷺ بيده، ثم قال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أخذتهما بيدهم، قال: من يريد على دهم؟ مرتين، أو ثلاثًا، قال رجل: أنا أخذتهما بيدهم، فأعطاهما إياها، وأخذ الدّرهمين فأعطاهما للأنصاري، وقال: اشتر بأيديهما طعامًا، فاندبر إلى أمليك، وأشتر بالآخر قدو ما أتيني به، فجعل، فأخذته رسول الله ﷺ فشد في عوداً يبيده، وقال: أذهب فاصطحب، ولا أراك حساسة عشر يومًا، فجعل يطالب وتميع، فجاء وقد أصاب عشرة ذراعات، فقال: أشتر بعضا طعامًا، وبعضاً ثوابًا، ثم قال: هذا خير لك من أن تبيع والسّمالة تكثّ في وجهك يومين الفيضان، إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع، أو لذي عزم مقطع، أو لذي دم موجع".

(*) وفي رواية: "آن رسول الله ﷺ تاب جلستا وقَدَّ. وقَدَّ. من يشتري هذا الحلي والنقد؟ فقال رجل: أنا أخذتهما بيدهم، فقال النبي ﷺ: من يريد على دهم؟ فأعطاه رجل ورجمين، فباعتهما منه".

(1) اللفظ لأحمد (12158).
(2) اللفظ لأبن ماجة.
(3) اللفظ للترمذي.
(٧) وفي رواية: "آن النبي وعِيسى، باع فَدَخَلَ وَجَلَّسَ، فِيّمَنٌ يُزِيدُ"(١).

أخبره ابن أبي شيبة ١٢ـ (٧٣٨ـ) قال: حدثنا عيسى بن يُونس، وأحمد ٣(١٩٩٠ـ) قال: حدثنا مُعاذ. وفي ٣/١٠٠ (١١٩١ـ) قال:

"لقدنا بني سعيد (ع) وحدثنا وَكَبِعَ عَنَّبَوانَ مُعَنَّبَوانَ، يُعَيَّن صاحبَ
شعبة. وفي ٣/١١٤ (١١٨٨) قال: حدثنا بني سعيد. و«ابن ماجة» (١٩٨) قال:

"لقدنا وُسَمْحَة بْن عَبَّاس، قال: حدثنا عيسى بن يُونس، و «البخاري» (١٦٤) قال:

"لقدنا مُعَنَّبَوانَ، قال: أَحْيَا عِيسَى بْن يُونِس. و «الترمذي» (١٢٨) قال: حدثنا عبد الله بْن مُسَعَّد، قال: أَحْيَا عِيسَى بْن يُونِس. و «النسائي» (٧٥٩) في "الكبرى" (٦٠٤) قال: أَحْيَا عِيسَى بْن يُونِس. و «النسائي» (٧٥٩) في "الكبرى" (٦٠٤) قال: أَحْيَا عِيسَى بْن يُونِس.

«النسائي» (٧٥٩) في "الكبرى" (٦٠٤) قال: أَحْيَا عِيسَى بْن يُونِس.

خَسِطْتَمُ (عِيسَى، وَمُعَنَّبَوانَ، وَبْن عَبَّاس، و عِيسَى، وَعَبدِ الله) عن الأَخْصَرَ بِن عُجَلانَ، عِنْ أَبِي بْكَرَ الحَتْفَيْنِي، فَذَكَرَهُ(٢).

- قال أبو عيسى البَرْيذي: هذا حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث

الأَخْصَرَ بِن عُجَلانَ، وَعَبدِ الله الحَتْفَيْنِي، الذي زُوِيَ عَنَّ بْن عَسَى، هو أَبِي بْكَرَ الحَتْفَيْنِي.

و قد روى المُعَنَّبَوانَ بْن سُلَيْمانَ، وغير واحدٍ من كُبارَ النَّاس، عن الأَخْصَرَ بِن عُجَلانَ هذا الحديث.

- أَخْبرَهُ أَحْمَدٌ ٣/١٣٣٠ (١٢٦) قال: حدثنا عَبَدِ الله الصُّمَد، قال: حدثنا عَبدِ الله بْن مُسَيْطَرَ، قال: سَمَعْتُ عَبدِ الله الحَتْفَيْنِي يُحْدِثُ، أنَّهُ سَمَعَ بِنَسَى، 

"عَن النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ قَالَ:"

(١) وردت هذه الرواية المختصرة عند ابن أبي شيبة، وأحمد (١٩٩٠ـ) والنسائي.

(٢) المسند الجامع (٢٧٢)، وتحفة الأشراف (٧٨٨)، وأطراف المسند (٢٧٦)، وإعفاء الخيرة 

المهرة (٢٧٩).

و الحديث: أُخْرِجَهُ الطيالسي (٢٧٥٩)، والبخاري، في "التاريخ الكبير" ٢/٦٦، والطبراني، 

في "الأوسط" (٢٦٤٠)، والبيهقي ٥/٣٤٤، و٧/٢٥.
لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غز مقطع، أو لذي دم موجع.

ليس فيه: «الأخضر بن عجلان»(1)

- وأخرجه ابن أبي شيبة 6/59 (072/3236) قال:
  حدثنا معاذ بن سليمان، عن الأخر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، عن رجلٍ من الأنصار:
  «أن رسول الله ﷺ باع جلسته وقدحها، فيمن يزيد.»(2)
  زاد فيه: «عن رجل

- فوائد:

- قال الترمذي: حدثنا علي بن سعيد الكُندي الكوفي، قال: حدثنا المعتَبر بن سليمان، عن الأخر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، عن رجلٍ من الأنصار أن رسول الله ﷺ باع جلسته وجلسته فيمن يزيد.
  سألتُ محجمًا، يعتني البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: الأخضر بن عجلان ثقة، وأبو بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمه عبد الله. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (3112).

***

668 - عن طلحة بن مقرف، عن أنس بن مالك، قال:
  «كان النبي ﷺ يرث النمر، فلولا أنه يخشى أن تكون صدقة لا يكلها»(3)

(1) قال ابن حجر: رأيت بخط الخاطف مُحَد بن علي السُّروجي: سقط منه رجل، وذلك أن عبد الله بن شميط، رواه عن أبيه، وعن عمه الأخر بن عجلان، كلاهما عن أبي بكر الحنفي.

(2) قال ابن حجر: وقد أخرج الترمذي، عن حميد بن مسعود، عن عبد الله بن شميط، عن الأخر، عن عبد الله الحنفي، مختصرًا. «أطراف المسند» (176).

(3) الفنون لابن أبي شيبة (572/205).

الالفاظ لأحمد (1326/1).
(*) وفي رواية: "أن الطَّيْبِيُّ وَجَدَتْ مَثَرَةً، فَقَالَ: لَوْلَا أَنْ تَكُونَيْنِ"
(*) وفي رواية: "مَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَرَةٍ فِي الطَّيرِيَّةِ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَخَافُ أَنْ تَكُنَّ مِنْ الصَّدَقَةِ لَأَكُلُّهَا":

أخبر وجه الرزار (1864) عن الثوري. و(ابن أبي شيبة) ١١٠/ ٣:


كلاهما (سفيان الثوري، زائدة) عن منصور بن المعمتر، عن طلحة بن مصطفى، فذكره.

(١) ألفاظ أحمد (١٢٨٦).
(٢) ألفاظ البخاري (١٣٦٨).
(٣) قال ابن حجر: قوله: "وقال قيس" أي ابن سعيد القيثان، وقد وصله مسند في "مسنده".
(٤) عني، وأخرجه الطحاوي من طريق مسند في "فتح الباري" ٥/٨٦.
(٥) المندب الجامع (١٣٦٦)، ومذهب الأشراف (٩٢٣)، وأطراف المسند (١٣٦٦).
والحديث: أخرجه البزار (٧٠٥، ٧٠٥، ٧٠٥) وأبو عوانة (١٤٥٩)، والبيهقي ٦/١٩٥، ٦/٧٠، ٦/١٩٥، ٦/١٩٥.

١٤١
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معيين، قلت له: سمع طلحة بن مصرف عن أنس.


قلنا: قوله في نظر، فقد صرح طلحة بن مصرف بالتحديث عن أنس، عند مسلم 3/118.

* * *

669 - عن قتادة، عن أنس بن مالك.
«أن النبي ﻫُدِّيَّ وجد ممورة، فقال: لو للنبي أن أخفف أن تكون صدةقة لأكتِنها»(1).
(*) وفي رواية: «إن كان النبي ﻫُدٌّ ليصبب النميرة، فيقول: لولا أن النبي أخضى أثنتين من الصدقة لأكتنها»(2).
(*) وفي رواية: «أن النبي ﻫُدٌّ كان يمر بالنميرة العائرة، فما يمنعه من أخذه إلا تحالفة أن تكون صدةقة»(3).


(1) اللفظ لأحمد (156).
(2) اللفظ لأحمد (1294).
(3) اللفظ لأبي داود (165).

142
(١٥١) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قالا:
 حدثنا أحمد. وفي (١٥٢) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبي، عن خالد بن قيس. قال أبو داود: رواه هشام، عن قتادة، هكذا. و(أبو يعلى) (٢٨٦٢) قال:
 حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (١٩٧٥) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا معاذ، عن أبيه. وفي (١١٠٣) قال: حدثنا أبو موسى، قال:
 حدثنا معاذ، قال: حدثني أبي، وفي (٩٤٣) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد، و(ابن جيال) (٣٤٧) قال: أخبرنا عبد الله بن فطحه، يفهم
 الصلاة، قال: حدثنا عبد الله بن معاوية، قال: حدثنا حماد بن سلمة.
 الثلاثة (حماد بن سلمة، وهشام الدستوائي، وخالد بن قيس) عن قتادة،
 فذكره١.

***

٢٧٠ ـ عن تايب بن الربيع بن نحو أن سمع، قال:
 "كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر يبقر بالبقرة، فما ينفعه من أن يأخذها فيأكلها، إلا محافظة
 أن تكون من مير الصدقة."

أخرجه أحمد (١٣٥٧) (٣٤٩) قال: حدثنا مظالم، قال: حدثنا حماد، قال:
 حدثنا ثابت، فذكره٢.

ـ فوائد:

ـ قال محمد بن نصر السمرازي: المؤمل إذا انفرد بحديث، وجب أن يتوقف
 ويتمت فيه، لأنه كان سبب الحفظ، كثير الغلط. "تنظيم قدر الصلاة" ٢/٥٧٤.

***

(١) المسند الجامع (١٢٩٠٠ غ ذ ، وتحفة الأشراف (١٠١٠ غ) و(١٠٨ غ) وأطراف المسند
 (٥٩١).
والحديث: أخرجه الطيالسي (٢١١١) والبزار (٧٢٨) والبيهقي (٣٠٧).
(٢) المسند الجامع (١٩١) وأطراف المسند (٣٣٥).
171 - عَنْ قَاتِةٍ، عَنْ أَنْسٍ;
"أنَّ بِرِيرَةً تُصِدَّقٍ عَلَيْهَا بِصَدَقَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَوُّمَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هُدَيَّةٌ"(1).

(*) وفي رواية: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُنْفِقَ أَلَّا يَلَحْمُ تُصِدَّقَةٍ بِهِ عَلَى بِرِيرَةٍ، فَقَالَ: هَوُّمَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هُدَيَّةٌ"(2).

(*) وفي رواية: "أَهْدَتْ بِرِيرَةٍ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ لَحَيَّةً تُصِدَّقَةٍ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَوُّمَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هُدَيَّةٌ"(3).

(*) وفي رواية: "أَلَّا يَلَحْمُ رَأْيَ لُحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: تُصِدَّقَةٌ بِهِ عَلَى بِرِيرَةٍ، فَقَالَ: هَوُّمَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هُدَيَّةٌ"(4).


---

(1) اللفظ لأحمد (1218/367)
(2) اللفظ لأحمد (1236/397)
(3) اللفظ لمعاذ، عند مسلم.
(4) اللفظ لابي يعلى (1291/399)
(6) قلنا: وقد أخرج أبو يعلى، من طريق أبي داود الطياليسي (1244) وفيه تصريح قَاتِة بالشَّاعِر، كما أشار البخاري، رضي الله.

144

قلنا: صرح قنادة بالشیعه، في رواية أبي داود الطالبی، ومعاذ بن هشام.

***

272 - عن قنادة، عن أنس: (أن النبي ﷺ دخل بيته عائشة، فرأى حزناً، فقال: اشترموا لنا ميتاً، فقالوا: يا رسول الله، إنها صدقة، فقال رسول الله ﷺ: اشترموا لنا ميتاً، ففقد بلغ حزناً).

أخرجه أبو يعلى (876) قال: حديثنا محمد بن تجیب بن أبي سفيان الشامی، قال: حديثنا وقیع، عن شعبة، عن قنادة، فذكره(2).

***

273 - عن حمید الطویل، عن أنس، قال: (كان الرجل يأتي النبي ﷺ عليه، فكسلم، ليسم، بل يسهو بعثاته من الذنب، فما يعسي (حتی يكون الإسلام أحبه إليه، وأعز عليه، من الذنب وما فيها)؟(3).

(1) المسند الجامع (1270)، والمحفة الأشراف (1426)، وأطراف المسند (798). 
(2) أخرجه الطالبی في المختارة (748/2) 
(3) أخرجه النجیب في المختارة (732/7) 
(4) اللفظ لأحمد.
وفي رواية: "إن كان الرجل ليأتي رسول الله ﷺ، يسلم لمن الديناء، لا يسلم إلا لله، قد ليس العيسى حتى يكون الإسلام أحب إليه من الديناء وما فيها".

وفي رواية: "إن كان الرجل ليسأل النبي ﷺ عن الديناء، فبِسْمِ اللَّهِ، ثم لا يُسِيِّدُ حتى يكون الإسلام أحب إليه من الديناء وما فيها".

أخبره أحمد 3/7 (376/1207) قال: حديثنا ابن أبي عدي. و {أبو يعلى} (380) قال: حديثنا عبد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زرارة. وفي {الحاكمة} (372) قال: حديثنا زهير، قال: حديثنا عبد الله بن بكر.

ثالثهم (ابن أبي عدي، ويزيد، وعبد الله) عن حميد الطويل، فذكره.

***

74- عن موسى بن أبي نسيم، عن أبي نسيم:
"آن رسول الله ﷺ، لم يكن يسأل شيخًا، على الإسلام، إلا أعطاه قال: فأثنا الرجل مسألته فأمر له بشاء كبير بين جبلين من شاء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمد ﷺ يعطي عطاء ما يشتهى الفاقة".

أخبره أحمد 3/12 (746/370) قال: حديثنا ابن أبي عدي. و {المسلم} 7/46 (682) قال: حديثنا عاصم بن النضر النعيمي، قال: حديثنا خالد، يعني ابن الحارث. و {ابن خزيمة} (1371) قال: حديثنا محمد بن بشار، وأبو موسى، قالا: حديثنا ابن أبي عدي.

(1) اللفظ لأبي يعلى (375).
(2) اللفظ لأبي يعلى (382).
(3) المسند الجامع (526)، وأطراف المسند (343)، والمقصود العلي (496)، ومجمع الزوارد.
(4) اللفظ لأحمد.

146
كلاهما (ابن أبي عدي، وخلال) عن حمید، عن موسى بن أنس، فذكره(1).

• آخرجه ابن خزيمة (2372). وابن جياث (374) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهجراي.

كلاهما (ابن خزيمة، ومحمد) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا معتب بن سليمان، قال: سمعت حمیدا، قال: حدثنا أنس بن مالك.

"أن رجلا أتى النبي، فقال له يشأ بين جبلي، فرجع إلى قومه، فقال: أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء رجل لا يحسى القاقة"(2).

ليس فيه: "موسى بن أنس".

***

275 - عن ثابت البصري، عن أنس:

"أن رجلا سأل النبي، فأعطاه غنيا بين جبلي، فأتي فوهم، فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمد يعطي عطاء من لا يحاف الفاقة، وإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله ما يرده إلا الدنيا، فإن يعسي حتى يكون دينه أحب إليه، أو أعز عليه، من الدنيا بما فيها"(3).

(*) وفي رواية: "أن رجلا سأل النبي، غنيا بين جبلي، أعطاه راية، فأتي فوهم، فقال: أي قوم أسلموا، فالله إن محمد يعطي عطاء ما يحاف الفقراء، فقال أنس: إن كان الرجل ليسلماً، ما يرده إلا الدنيا، فإن يعسي حتى يكون الإسلام أحب إلى الدنيا وما عليها"(4).

(1) المصناد الجامع (142، 264، 116) وأطراف المسند (110، 2005).

(2) المختصر; أخرجه البصري (7/19).

(3) اللطيف لابن حيان.

(4) اللطيف لأحمد (84).

(5) اللطيف لاسم.

ثانيهم «مولى، وأسود، وعفان، ومحمد، وسليمان، ويزيد، وعبد الواحد، وعبيد الله» عن حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره١.

***

• حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال:
«كنت أمشي مع رسول الله ﷺ، وعلمي بردتحراري، غليظة الحاشية، فأدرك أعرابي فحُجبته جنبة، حتى رأيت صفح، أو صفحه، عن رسل الله ﷺ. قد آتى هذه حاشية البرز، فاشتدت جنبته، فقال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عنتك، فأقبلته إليه فضحكت، ثم أمر له بيطهاء.

يا من شاء الله.

• وحديث ثابت، عن أنس، قال:

يا من شاء الله.

***

(١) المنسد الجامع (٢٤٢)، وتحفة الآشراح (٣٥٩)، وأطراف المنسد (٢٤٠).
وأحرف أخرجه البيهقي٧/١٩، والبغوي١(٣٦٩)。

١٤٨
۲۷۶ - عن زيد بن أسامة، عن أنس بن مالك. أخبرني، قال:
«خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خيبر يفشي حاجته، فتناولت لبسته ليستعبث بها، فانهارت عليه ثيابًا، فأخذها فأتى بها النبي ﷺ، فأخبره بذلك، قال: زينتها، فورتها، فإذا مثنا ورهم، فقال النبي ﷺ: هذا ركاز، وفنه الحمص.»
آخره أحمد ۲۸/۱۲۳۳ (۱۲۳۳) قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا زهير، قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، فذكره.

***

حديث ثاني، وابن عامر، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال:
«لا جبل في الإسلام، ولا جبل».
يأتي، إن شاء الله.

***

الصيام
۲۷۷ - عن أويس بن مالك بن أبي عامر، عن أبي بكر، عن أنس بن مالك الأنصاري، أن رسول الله ﷺ قال:
«هذا رمضان قد جاء، ففتح فيه أبواب الجنان، وتعقل فيه أبواب النار، وتسلمل فيه الشياطين.»
آخره أحمد ۲۶/۱۲۸۰، والنسائي ۴/۱۲۸۰، وفي البخاري (۲۴۴) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد.

كلاهما (أحمد بن حنبل، وعبيد الله) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال:

(۱) المسند الجامع (۵۴۵)، وأطراف المسند (۵۸۵)، ومجمع الزوائد ۵/۷۷، والحديث، أخرجه البخاري (۲۴۵)، والبيهقي ۴/۱۰۵.
(۲) اللفظ لأحمد.
حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكر الزهري، عن أوس بن مالك بن أبي عامر، علي بن أبي تيم، فذكره (1).

في رواية النسائي: أوس بن أبي أوس، عديد (2) بن أبي تيم.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث حطأ، ولم يسمعه ابن إسحاق من الزهري، والصواب ما تقدم ذكرنا له (3).

فوائد:
قال ابن أبي حاتم الزرازي: سألت أبي عن حديث: رواه محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أوس بن مالك بن أبي عامر، علي بن أبي تيم، عن أنس بن Malik فذكر الحديث أن رسول الله ﷺ، قال: هذا رضي الله عنه، تحدث في أبياب الجنة... الحديث.
قال أبي: هذا خطأ، إنها هو عن الزهري، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (4)، قال: قلت: فإنه زرع ابن إسحاق على إثر هذا الحديث، عن الزهري، قال: حديثي ابن أبي أنس، أنه سمع أبو هريرة يحدث عن النبي ﷺ، بنحوه.
قال أبي: وهذا أيضا خطأ، إنها هو ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ (5).

قال النسائي: هذا حديث مذكر خطأ، ولعل ابن إسحاق سمعه من إنسان ضعيف، فقال فيه: وذكر الزهري (6) تهذيب الكمال (7) 3/96.

رواه الزهري، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويأتي، إن شاء الله تعالى، في مسنده، وناظر فوائده، وأقوال الدارقطني، في «العلل» (1881 و1955) هناك، لزاماً.

***

(1) المسند الجامع (284)، وتحفة الأشراف (240)، وأطراف المسند (197).
(2) العديد من القوم، هو الذي يعد منهم، وهو حليفهم.
(3) فلنا: يعني حديث الزهري، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي مُرَّة، عن النبي ﷺ، نحوه.
(4) وسبأني، إن شاء الله تعالى، في مسنده أبي مُرَّة، رضي الله تعالى عنه.
678 - عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
«هذا رمضان قد جاء، ففتح فيه أبواب الجنة، وتعلّق فيه أبواب النار، وتعلّق فيه الشياطين، يغادر كنتاً، وإن لم يغفر الله فيه، إلا لم يغفر الله فيه قمانى؟!».

أخرجه ابن أبي شيبة (867) قال: حدثنا عبد الرحمان بن محمد السمحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن الفضل الرقاشي، عن عمّه، فذكره.

---

679 - عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: دخل رمضان، قال رسول الله ﷺ: إن هذا الشهر قد حصركم، وفهي ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الحبقلة، ولا يحرم خبرها إلا محروم.

أخرجه ابن ماجه (1444) قال: حدثنا أبو بدر، عبّاد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن يلال، قال: حدثنا عمران القطان، عن قتادة، فذكره.

---

680 - عن خلف بن الربيع، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

---

(1) إتباع الخيرى المهرة (197)، والطالب العالية (107).
(2) المند الجامع (185)، وتغفه الأشراف (126).
(3) أخرجه الطبراني، في «الأوسط» (773)، والطبراني، في «الأوسط» (1444).
۱۴۰۲
(۱) قوله: «ماذا؟» لم يرد في طبعات الأعظمي الثلاثة، وهو ثابت في إخضاف المهرة لأبي حجر (۱۰۷۱)، وطبيعة اللحام، والمختارة للضياء المقدس (۱۱۰۳) إذ أخرجهم من طريق ابن خزيمة.
(۲) المسند الجامع (۱۱۸۶)، ومجمع الزواوي (۹) ۱/ ۲۴۳، والطابعات مفيدة (۱۰۸) والحديث: أخرجه الطبراني في الأوفر (۳۹۷۵)، والبيهقي، في شعب الإبان (۱۳۶۲۲).
قال ابن عدي: عمرو بن حذافة، مقدار ما يرويه غير محفوظ. "الكامل"

247/6

***

- حديث أبي الزناد، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال:
  "الصيام جنة من النار".

 يأتي، إن شاء الله.

***

181 - عن زيد بن أبان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
  "من صام يومًا في سبيل الله، بإذن الله من جهنم سبعين عامًا".


***

182 - عن زيد بن أبان، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
  "ما صام من ظلّ يأكل حكيم الناس".


***

183 - عن حذافة ابن جريج، عن أنس بن مالك، أنه قال: قال
  رسول الله ﷺ:
  "من لم يذيع الكذب ولا الحتنة، فليس حاجة له في أن يذيع طعامه وشرابه".

 يعني الصائم.

(1) أخرجه الطلائي (2221)، وحدث في "الزهد" (1206)، وأبو نعيم 6/309، والبيهقي،
في "شعب الإبل" (2226).
أخيره عَبْد الرَّزَاق (745 هـ) عن ابن جَرِيج، قال: "حدثني عن أَنَس بن مالك، فذكره.

فوائد:

وأورد ابن عدي في "الكامل" 7/49، في ترجمة عبد السمك بن عبد العزيز، من طريق الحسن بن شفيان، قال: "حدثنا عبد الله بن محمد الخطابي، فذكره.

وقال ابن عدي: وهذا الذي رواه عبد السمك بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن ثابت، عن أَنَس، وإنما هذا من حديث سعيد السَّمَّاكي، عن أبي هريرة، ومن حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.

وقال ابن عدي: وكل هذه الأحاديث غير محفوظة، على أنه تُبْت في حديث ابن جريج، وله عن ابن جريج أحاديث غير محفوظة.

***

• حديث أَنَس:

"أَلَّا رَسُولُ الله ﷺ أَنَّى أَمَّ حِزَام، فَأَتْبَعْتُهُ وَسَمِنَ، فَقَالَ: رَذوْنَا هَذَا فِي وُجُوبِهِ، وَهَذَا فِي بِنْتِي، فَإِنَّي صَائِمٌ..."). الحديث.

تقدم من قبل.

***

846 - عن علي بن زيد بن جذعان، عن أَنَس بن مالك، قال:

"مَتَّرَت السُّياء بَرَدًا، فَقَالَ لَنا أَبُو طَلَخة، وِنْحُنُ: نَأْوَلُنَا يَا أَنتُسِمُ من ذَاكَ الْبُرْدَ، فَجَعَلَ يُؤُكِّل وَهُوَ صَائِمٌ، فَقَلَّتْ: أَلَّسْت صَائِمًا؟ فَقَالَ: بُلَ، إِنَّ هَذَا لِيَس بِطَعَام وَلَا شَرَاب، وَإِنَّا هُوَ بَرَكَةٌ مِنَ السُّيَاء نَتْهَرُهُ بِهِ بَطُونَانَا، قَالَ أَنتُسِمُ: فَأَتْبَعْتُهُ فِي النَّيْنَة، فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالَ: يَا حَذُّ عَنَّ عِمْكَ"(1).

(1) اللَّفظ لأبي يعلى (399 هـ).

104
أخرجه أبو يعلى (1424 و 1399) قال: حديثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، قال: حديثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حديثنا أبي، عن علي بن زيد بن جعدان، فذكره.


فوائد:

- قال البزار: هذا الحديث قد خالف علي بن زيد قتادة في روايته.

ثم روى البزار، عقده رواية قتادة، عن أنس، موقوف. مسنده (742) و (7428).

- وقال البزار أيضاً: خالف قتادة علي بن زيد في روايته، وقال: لا نعلم هذا الفعل إلا عن أبي طلحة، كشف الأستار (1491).

- وقال الدارقطني: برويه قتادة، وعميد، عن أنس، موقوفًا.

- وقال ابنه علي بن زيد، فروا عن أنس، قال: فأخبرت النبي بذل ذلك، فقال: خذ عن عمك.

والموقوف أصح. العلل (597).

***

185 - عن ثابت البكالي، قال: سُلِّمَ أَنْسٌ بْنُ مَالِكٍ، رضي الله عنه، أكنتكم تكرهون الحجامة للصائمين؟ قال: لا، إلا من أجل الضعفاء.

(1) المقصد العلي (2095)، ومجمع الزوائد 3/171، وإتحاف الخيره السَّمَّهَة (2319)، والمطالب العالية (1015).

والحديث، آخرجه البزار (7427).
أخيره البخاري 3/3 (420) قال: حدثنا آدم بن أبي إيسا، قال: حدثنا
شهبة، قال: سمعت ثانباً البانية (1)، فذكره (2).

(1) في النسخة اليونينية: "شهبة، قال: سمعت ثابت البانية، يسأل آنس بن مالك"، وعلى
حاشيته: ثابت، هو هكذا في اليونينية، بصورة المرفوع، وعندما فتحان.
والحدث: أخبره البينةي، من طريق إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا
شهبة، عن حميد، قال: سمعت ثابتة البانية، وهو يسأل آنس بن مالك: أكتمن تكرهون
الحجماء للصائم؟ قال: لا إلّا من أجل التفجع.
قال البينةي: رواه البخاري، في "الصحيح" عن آدم بن أبي إيسا، عن شعبة، قال: سمعتُ
ثابتة البانية، قال: سأل آنس، والصحيح ما روى عن آدم، فقد رواه أبو النضر، عن شعبة.
عن حميد، قال: روىَنا "السنن الكبرى" 4/23.

وقال ابن حجر: قوله: "سمعته ثابتة البانية، قال: سأل آنس بن مالك"، كما في أكثر أصول
البخاري: "ثبت" يضم أوله على البينة للجهوَل، وفي رواية أبي الْوَتْق: "سأل أنسًا"، وهذا
غلط، فإن شعبة ما حضر سؤال ثابت لآنس، وقد سقط منه رجل بين شعبة وثابت، رواه
الإسإعي، وأبو ثعبان، والبينةي، من طريق جعفر بن محمد القلاعي، وأبي قرصافة، ومحمد بن
عبد الوهاب، وأبراهيم بن الحسين بن ديزيل، كلهم عن آدم، عن أبي إيسا، ينيخ البخاري فيه.
قال: عن شعبة، عن حميد، قال: سمعت ثابتة، وهو يسأل آنس بن مالك، فذكر الحديث.
وأشار الإسإعي، والبينةي، إلى أن الرواية التي وقعت في البخاري خطأ، وأنه سقط منه (حميد).

قال الإسإعي: وكذلك رواه على بن سهل، عن أبي النضر، عن شعبة، عن حميد.
وقال ابن حجر: قوله: "وزاد شيبة: حدثنا شعبة، عن عهد النبي ﷺ"، هذا يشير بأن رواية
شيبة موالِفة لرواية آدم في الإسإعي والمتن، إلا أن شيبة زاد فيها ما يُؤكِّد رفعه.
وقد أخرج ابن منده، في "غرائب شيبة" طريق شيبة، فقال: "حدثنا محمد بن أحمد بن حاتم
حدثنا عبد الله بن روح، حدثنا شيبة، حدثنا شعبة، عن ققدم، عن أبي السمركي، عن أبي سعد.
وهي عن شيبة، عن شعبة، عن حميد، عن آنس، نحوه.
وقد ذكرت صحة ما اعترض عليه الإسإعي، ومن تبعه، ويشير بأن الخلل في من غير البخاري:
إذ لو كان إسإعي شيبة عندهُ محاولة لإسناد آدم لبيتٍ، وهو واضح لا خفاء به، والله أعلم

- وقال المُري: رواه أبو النضر، هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن حميد، قال: سمعت ثانباً
البانية يسأل آنسًا، فذكره، وكذلك رواه إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، عن آدم، وهو الصحيح.
"تفح الأشرف" (448).
(2) المسند الجامع (762)، وتفح الأشرف (448).
ـ قال البخاري: وزاد شعبة: حدثنا شعبة: «علي عهد النبي ».

- أخرج أبو داود (۲۳۷۵) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا
 Sheldon، يعني ابن السمراء، عن ثابي، قال: قال أنس:

«ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهاد»(۱).

- وأخرج ابن أبي سهيلة (۲۶۵۸) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى السعاني، قال: حدثنا المعتبر.

كلاهما (إسحاق بن عبد الله، ومعتبر) عن حميد، قال: سئل آل من الحجامة للصائم؟ فقال: ما كنا نحبس يكره من ذلك إلا جهدك.

ـ قال أبو بكر ابن حزيمة: ولم ينسده.

***

- حديث عبد الروؤف، عن أبي، قال:

»مرنا أبو طيبة، في رمضان، فقلنا: من ابن جنت؟ قال: حكمت رسول الله

أياً، إن شاء الله تعالى، في مسند أبي طيبة الحجاج.

***

۲۸۶ - عن أبي عائشة، عن أبي، بن مالك، قال:

»جاء رجل إلى النبي ؛ فقال: اشتكى عيني، فأفتح جل وَأَنَا صائم؟

قال: نعم.

أخرج الرزمي (۲۶۶) قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، قال: حدثنا

الحسن بن عطية، قال: حدثنا أبو عائشة، فذكره(۱).

ـ قال أبو عيسى الرزمي: حدّث أنس حديث ليس بإسناده بالقوي، ولا

يصح عن النبي في هذا الباب شيء، وأبو عائشة صدع.

(۱) المسند الجامع (۱۱۹۳)، وتحفة الأشراف (۴۷۶).

(۲) المسند الجامع (۱۱۹۴)، وتحفة الأشراف (۴۷۲).

۱۰۷
- فوائد:

- أبو عاتكة، اسمه طريف بن سلیمان، أو سلیمان بن طريف.

***

687 - غني الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي أسامة بن مالك، قال:

"رَحْصَ رَسُولُ الله ٍسُلَّمَ لِلْحَلِيَّ، الَّذِي تَحَافُعَ عَلَيْ نَفْسِهَا، أَنْ تُفْطِرَ،

وَلَمْ يُضَعَ الْأَبْيبَ تَحَافُعَ عَلَى وَرَيْدَةٍ.

أخرج أخْرِج ابن ماجة (١٦٨٨) قال: حدثنا هشام بن عياف الدمشقي، قال: حدثنا

الربيع بن بدر، عن الجريري، عن الحسن، فذكره.

- فوائد:

- أخرج ابن عدي، في "الكامل" ٤/٣٢٣، في ترجمة الربيع بن بدر، وقال: هذا

لا يرويه بإسناده غير الربيع، قال: وللربيع بن بدر غير ما ذكره من الحديث،

وعامة حديثه وروايته، رمزي يروي عنههم، مما لا يتابعه أحد عليه.

***

- حديث قدأة عن أنس:

"أَنَّ عَمَّوْمَةَ لَهُ شَهَدَوا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رُؤْيَةِ الْمِلَائِكَةِ، قَأْمَرَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يُجْرُجْوا إِلَى عِيْدَهُمْ مِنَ الْعَقِدِ.

يأْيِ، إِن شاء الله تعالى، في أبواب المباهات.

***

688 - عن قدأة، وعبيد العزير بن صهيب، عن أنس، رضي الله عنه،

قال: قال رسول الله ﷺ:

"تُسْحَرُوا، فَلَا يَنّ في السحور بركة" (١).

(١) المسند البخاري (٥٧٥) ومتحفة الأشراف (٣٤٠).

(٢) الحديث: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٢٦٩٠).

(٣) اللfhظ لسلم.

١٥٨
أخيره أحمد قلبي (1242) قال: حدثنا يوسف. و«مسلم» 3/100


يتبعه (يوسف، وقثيبة، وعبد الواحد) قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن قادة،

وعبد العزيز بن صلى الله عليه وسلم.

قال الترمذي: حدثت أن حديث حسن صحيح.

وروي عن النبي ﷺ، أنه قال: قلص ما بين صيامنا وسيام أهل الكتاب أكلة السحر.

• أخبره عبد الززاق (7598) قال: أخبرنا معمّر. و«ابن أبي شيحة» 3/8

(906) قال: حدثنا ابن علبة. و«أحمد» 3/99 (1172) قال: حدثنا هشيم (ح)


و في 3/281 (1403) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«دراهمي»

(1819) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة. و«البخاري» 3/37 (1923)

قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا شعبة. و«مسلم» 3/130 (2516) قال:

حدثنا يحيى بن ماجه، قال: أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ووزير بن

خرب، عن ابن علبة. و«ابن ماجة» (1692) قال: حدثنا أحمد بن عبيدة، قال:

أخبرنا حداد بن زيد. و«أبو يعلى» (1/390) قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حددنا حداد


قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا حداد. و«ابن خزيمة» (1937) قال: حدثنا أحمد بن عبيدة، قال:

خدادنا حداد، يعني ابن زيد (ح) وحدثنا أبو عمار، قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم

(ح) وحدثنا عمر بن موسى الفراز، قال: حدثنا عبد الوارث (ح) وحدثنا بندار،

قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم.

سبعتهم (معمر، وإسحاق بن إبراهيم ابن علبة، وهشيم، وحقدان بن سلمة)

159
وشعبة، وحَماد بن زيد، وعَبَد الوارث) عن عَبَد العزيز بن صمِيم، قال: سمعتُ
أَنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال النبي ﷺ: «تَسْحَرُوا، فَإِنَّكُنَّ في السُّحْور بَرَكَةً» (1)
ليس فيه: قَنَادِيْه.

في رواية مَعْمَر: «عن عَبَد العزيز مُؤْلِئ أَنَّ».

وأخبره أحمد 3/ 215 (672) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا
سُعيَد. وفي 3/ 442 (584) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا أبو عوانة. وأبو
يُعُلَّي (648) قال: حدثنا عَبَد الواحد بن غياث، وابن جصاب، وإبراهيم بن
الحجاج، وإسحاق بن إبراهيم النَّجَمَيْنِي، قلنا: حدثنا أبو عوانة. وفي (130)
قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا يزيد بن زرع، وخلال بن الحارث، جميعًا عن
سُعيَد. وفي (310) قال: حدثنا عُبيد الله، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال:
حَدِيثُنا سُعيَد. و (ابن حِيَان) (662) قال: أخبرنا أبو حليفة، قال: حدثنا مُسْنَدَ بن
مُسْرَحَد، قال: حدثنا أبو عوانة.

كلاهما (سُعيَد، وأبو عوانة) عن قنادِي، عن أَنَّ، قال: قال رَسُول اللَّه ﷺ:
«تَسْحَرُوا، فَإِنَّكُنَّ في السُّحْور بَرَكَةً» (2).
ليس فيه: «عَبَد العزيز» (3).

وأخبره أبو يُعُلَّي (923) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا عثمان بن
عَمَر، قال: حدثنا شعبة، عن عَبَد العزيز، قال: سمعتُ أَنَّا يُقُولُونَ: تَسْحَرُوا، فإنَّ فِي
السُّحْور بَرَكَةً. «موقف».

(1) اللفظ للبخاري.
(2) اللفظ للجميع.
(3) المندس الجامع (76 و88)، ومختارة الأشراف (107 و119 و1028 و1065 و1068 و1069 و1432).
(4) وأطراف المندس (70 و85). والحديث: آخرخ الطيلاني (2118)، والجزرود (862)، وابن الجارية (702)، وأبو
عوانة (642-2772)، والسيئيل (2367)، والبغوي (1727 و1728).

160
فوائد:

قال أحمد بن حنبل: "عمر بن المطلب في "عبد العزير بن صهيب"، يقول: "عبد العزيز موَّلَ أنس"، وإنها موال لبيانة "العلي ومرفعة الرجال" (١٧٨). وقال البزار: وهذا الحديث قد روي عن أنس من غير وجوه، وهذا الوجه من أحسن ما يروئي عن أنس في ذلك. "مُسَنَّده" (٢٩٠٨). 

****

٦٨٩ - "عن كابث البنايي، عن أنس، أن النبي قال: "تستحروا ولن بجرعه من ماء". 
أخرجه أبو يعلى (٣٣٤) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا عبد الواحد ابن ثابت الباهلي، قال: حدثنا ثابت البنايي، فذكرهٌ." 

فوائد:

أخرجه العقيلی في "الضعفاء" ٥٤/٣، في ترجمة عبد الواحد بن ثابت الباهلي، وقال: لا ينتمي إلى حدثه، وفي السحور أسند ثابتة، وأما اللفظة التي جاء بها هذا الشيخ "ولو بجرعه من ماء"، فليس ينتمع عليها ثقة.

****

حديثٌ قتادة، عن أنس بن مالك، قال: "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن كابث تسأله فأقرأه من سحوره، قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فصلى. فلم يأت أنس: كم كان بين فراهي من سحوره فيما وُدْخُلِي في الصلاة؟ قال: قدَّرًا ما يَفْتَرُّ الرجُل خمسين آية". يأتي، إذ شاء الله تعالى، في مسند زيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنه.

****

(١) المقصد العلي (٥٠٠)، ومجمع الروايات ٣/١٠٠٠.

المستم ٢/٢١١
69 - عنْ قَاتِدَةٍ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ:
"قال لي رسول الله ﷺ، وذلك في السَّحْر، يا أَنَسُ، إنِّي أريد الصَّيام،
فأَتَلَّمِينَيْ شِيَبَىٰ، قال: فِجْحِي پَرَّةٍ وَيَنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، بعِدَ ما أَذَن بِلاَلٍ، قال: يا أَنَسُ،
انظر إنِّي أُساَنِي يَأْكُلُ مَعِي، قال: فَأُعْتَمْتُ رَبِيعٍ بِنَثْرٍ، قال: يا رسول الله، إنِّي
شَنَّت صَرْبٍ سُوِّيقٍ، وأنا أريد الصَّيام، قال رسول الله ﷺ، وأنا أريد الصَّيام،
فَتَسَحَّر مَعَهُ، وصَلَّى رُكْعَتَيْنِ، فَمَحْرَجَ، فَأَقِيمَت الصَّلاةُ".

(*) وفي رواية: "قال رسول الله ﷺ، انظر من كرى في المسجد، فنظرتُ
فِإِذَا رَبِيعٍ بِنَثْرٍ، فَأُعْتَمْتُ، فأَكَلْتُ مَعِي، وشَنَّت صَرْبٍ سُوِّيقٍ، فَمَحْرَجَ، فَأَقِيمَت الصَّلاةُ".

أخبره عبد الزَّزاق (760-64) قال: أخبرنا مَعْمَرُ، و(أَبُو الْإِثْر) 3/197 (1306/4) قال:
"قد حَدَّثْنا عبد الزَّزاق، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، و(الْبَنِي السَّميِّ) 4/147، وفي (الكَبْرِيَّ)
(1488) قال: أَخَرَّجا إِسْحَاقَ بن إِبْرَاهِيمَ، قال: أَنَابَا عبد الزَّزاق، قال: أَنَابَا مَعْمَرَ
و(أَبُو الْيَلِّي) 2/1943 (2930) قال: حَدَّثْنا عبد الأَعْلَى، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. وفي (233)
قَالَ: حَدَّثْنا مُحَمَّدٌ بن مُحَيِّي، قال: حَدَّثَنَا عبد الزَّزاق، قال: أَخَرَّجا مَعْمَرَ.
كَلاهما (مَعْمَرُ، وحَمَّادٌ بِن سَلْفِهِ) عن قَاتِدَة، فَذَكرهُ.

***

691 - عن قَاتِدَةٍ، عَنْ أَنَسِ، قال: قَالِ رَسُولُ الله ﷺ:
"لا يَمْنَعُكَم أَذَان بِلَأَلٍّ مِن السَّحْر، فَانَّهُ فِي بَصِرَهُ شَيَّةٌ".

(1) اللَفْظ لأَحَمَدٍ.
(2) اللَفْظ لأَبِي يَعْلِي.
(3) المَسْنَدُ للجَامِعٌ (190) و(الْخَفَةِ الأَشْرَافِ) (1348) وأَطْرَافِ المَسْنَدِ (851).
(4) الحَدِيثُ: أَخْرَجهُ الْضِيَاءِ، فِي (المُخَتَارَةِ) (12/201).
أخرجه ابن أبي شيبة (9/450) وأحمد وأبو يعلى (14/450) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما ابن أبي شيبة وأحمد قالا، حدثنا محمد بن بشير قال: حدثنا سعيد عن قطادة، فذكره (1).

***

حديث ابن شهاب عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، وأخذتم صائمتم، فليبدأ بالمساء قبل صلاة المغرب، ولا تجعلوا عن عشائركم." تقدم من قبل.

***

292 - عن قطادة عن أنس بن مالك قال: "أن النبي ﷺ كان لا يصلي السجر حتى يفطر، ولو كان شربه من ماء.

أخرجه ابن حزيمة (8/263) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز العسيطي قال: حدثنا شعبة بن إسحاق قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة (1) وحدثنا موسى بن سهل الرملية قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا القاسم بن غضن، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فذكره (2).

قال أبو بكر ابن حزيمة: قال موسى بن سهل: أصله كوفي يعني القاسم بن غصن، روى عنه وكيع، وشبيهان بن حيّان.

(1) المسند الجامع (291)، والمقضي الملي (705)، ومجمع الزوائد 3/153، وإحف الخير (2272).

(2) المسند الجامع (162)، والحديث، أخرجه البخاري (2/71) والحديث، أخرجه البخاري (7/167)، والطبراني في الأوسمة 879، والبيهقي 4/239.
قال أبو زرععة الدمشقي: سألت يحيى بن معيين عن سبأ سهيب بن إسحاق، عن سعيد بن أبي عروبة، فقال لي: كل منم لم يسمع من سعيد أيام يوحن بن عبيد. فإنها سمع بها ما اختلط، فذكر من سعيد اختلاطاً قديماً. (تاريخه) (1139).


وقال البزاير: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا النطق إلا من هذا الوجه، بهذ الإسناد، والقاسم بن الغصن ليس بالقوي في الحديث، وإنما يكتب من حديثه ما لا يحفظ عن غيره. (مسنده) (1171).

وأخرجه العقيلي، في «الضعفاء» 5/125، في ترجمة القاسم بن غصن، وقال: لا يتابع على حديثه.

***

693 - عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: (كان رسول الله قدأ إذا كان صائماً، لم يصلى حتى تأتيه برطب وماء، فيأكل ويبترب إذا كان الرطب، وأما الشماع لم يصلى حتى تأتيه ينفوذ وجمال). (*) وفي رواية: (ما رأيت النبي قدأ، كنت صائماً الصمغ، حتى يفطر، وله كأن على شربة من ماء).3

أخرجه ابن أبي شيبة 3/107 (9882) قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وأبو يعلى (796) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. واحدثنا خريمة (2065) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي سهيل، قال: حدثنا مسكن بن عبد الرحمن التهمي، قال: حدثنا يحيى بن أبوب (ح) حدثنا محمد بن محرز، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. وأحدثنا (2504 و5) 1355

(1) اللفظ لابن خزيمة.
(2) اللفظ لابي يعلى.

164
قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، أبو يعلى، بخير غريب، قال: حديثنا أبو بكر بن أبي قبيبة، قال: حديثنا حسن بن علي الجعفي، عن زائدة. كلاهما (زائدة، ويجي) عن عم، فذكره.

***

194 - عن ثابت بن ثابت، أنه سمع أسامة بن مالك يقول:
"كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى ثبات، فإن لم تكن ثبات حسنا حسنا ماءً" .

أخبره أحمد 3/4705 (1271). وأبو داود (2356) قال: حديثنا أحمد بن حنبل. و"الترمذي" (196) قال: حديثنا محمد بن رافع.

كلاهما (أحمد، وأبو رافع) قال: حديثنا عبد الزعاق، قال: حديثنا جعفر بن سليمان، قال: حديث ثابت، فذكره (3).

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

- فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث: رواة عبد الزعاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أسامة: أن النبي ﷺ كان يفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء... الحديث.

فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الزعاق، ولا ندري من أين جاء عبد الزعاق؟

قلت: وقد رواه سعيد بن سليمان البصري، وسعيد بن هبير؟

(1) المسند الجامع (197)، والمقدمي، العلي (504)، ومجمع الرواين 3/105.
(2) اللفظ لابي داود.
(3) المسند الجامع (198)، وتحفة الأشراف (265)، وأطراف المسند (434).
(4) والحديث: آخرجه البازار (187)، والدازقوطني (277 و278)، والبيهقي (239/4), والبغوي (1742).
قال أبو زرعة: لا أدرى ما هذا الحديث، لم يرثه إلا من حديث عبد الرزاق.

"علل الحديث" (٢٦٢).

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت، عن أس، إلا جعفر بن سليمان، ولا نعلم رواه عن جعفر إلا عبد الرزاق.

وزواه رجل من أهل البصيرة، كان يُقال له: سعيد بن سليمان الشيشتي، عن جعفر، عن ثابت، عن أس، فأنكره عليه وضعف حديثه. "مسنده" (١٨٧٥).

وأخبره ابن عدي، في "الكامل" ٢/٣٨٧، في ترجمة جعفر بن سليمان.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بعد الرزاق، عن جعفر، ومن إفادات جعفر، عن ثابت، عن أس.

***

٢٩٥ - عن ثابت البكائي، عن أس، قال:
"كان النبي ﷺ يجيب أن يقترب على ثلاث جماعات: أولاً، غياباً، ثم تصميم النازل.

أخبره أبو يعلى (٣٣٠) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي، قال:
حدثنا أبو ثابت، عبد الواحد بن ثابت، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

فوائد:
- أخبره العقيلي في "الضففاء" ٣٢٤، في ترجمة عبد الواحد بن ثابت الباهلي، وقال: لا يناظر علي حديثه، وقال: أما اللفظة التي جاء بها هذا الشيخ:
شيء لم يمسه النار، فليس يُتابع عليها ثقة.

***

٢٩٦ - عن بريدة بن أبي مريم، عن أس، 
"أن النبي ﷺ كان يبدأ إذا أفرط بالكلم.

(١) مجمع الزواري ٣/١٥٠، وإنجاز الجيرة المجهزة (٢٨٤)، والمطالب العالية (١٠٢).
أخرهج النسائي، في «الكبري» (467) قال: أخبرنا موسى بن جزام الترمذي، قال: أخبرنا نجى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن رقية، عن
بريدة بن أبي مريرم، فذكره(1).
قال أبو عبيد الرحمان النسائي: هذا الحديث رواه سمعة، عن بريدة، عن النبي
عـ، مرسالًا، وشعبة أحفظ من رأى هذا الحديث.
ـ فوائد:
قال الدارقطني: تفرّد به يزيد بن عبد العزيز بن سيباه، عن رقية، عن بريدة.
«أطراف الغريب والأنفراد» (217).

***

197 - عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسل الله ﷺ:
«عن وجد مما ألقفب أفتى عليه، ومن ل، ألقفب على ما، فإن الله طهور»(2).
أخرهج الترمذي (694) قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدسي. والنسائي،
في «الكبري» (670 و 675) قال: أخبرنا محمد بن عمر بن علي المقدسي. وابن
خزيمة(467) قال: حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدسي. وأبو بكر بن إسحاق.
كلاهما (محمد وأبو بكر) قالا: حدثنا سعيد بن عامر، عن سمعة، عن عبد العزيز بن
صهيب، فذكره(3).
قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس، لا نعلم أحدًا رواه عن سمعة مثل
هذا، غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلاً من حديث

(1) تهفة الأشراف (245).
(2) تهفة الأشراف، في «الأوسط» (517).
(3) المكتوب للترمذي.
(4) المندب المبكر (199)، وتهفة الأشراف (101).
(5) الحديث: أخرجه الطبراني، في «الصغير» 168، والبيهقي 4/ 239.

167
عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وقد روى أصحاب شعبه هذا الحديث، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن خفصة بن سيرين، عن الزاب، عن سلطنان بن عامر، عن النبي ﷺ، وهو أصح من حديث سعيد بن عامر.

وهكذا رواه عن شعبة، عن عاصم، عن خفصة بن سيرين، عن سلطنان، ولم يذكر فيه شعبة، عن الزاب، والصحيح ما رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن عاصم الأحول، عن خفصة بن سيرين، عن الزاب، عن سلطنان بن عامر.

وإبن عون يقول: عن أم الزرائح بن عبد صلبع، عن سلطنان بن عامر والزاب.

هي أم الزرائح.

- وقال أبو عبد الرحمن البصري: هذا خطأ، ولا نعلم أن أحداً تثبت سعيد بن عامر على هذا الإسناد.

- وقال النسائي (3803): حديث شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب خطأ.

- وقال الصواب الذي قبله، يعني حديث سلطنان بن عامر الذي أشار إليه الترمذي.

- وقال أبو بكر بن حزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر، عن شعبة، إلا هذا.

- فوائد:

- قال الترمذي: سألتُ محمدًا ( يعني ابن إسحاق البخاري) عن هذا الحديث، فقال: الصحيح حديث شعبة، عن عاصم، عن حفصة بن سيرين، عن سلطنان بن عامر، عن النبي ﷺ، وحديث سعيد بن عامر وهم. (ترتيب علل الترمذي الكبير) (194 و195).

- وقال الدارقطني: حدث به سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

قاله الصحابي، محمد بن عمر بن علي المقدسي، عنه.

وقال: إن سعيداً وهم، وإنا روي شعبة هذا الحديث عن عاصم، عن حفصة، عن سلطنان بن عامر، وهو الصحيح. (العلل) (2505).

***

168
169

- عن حمزة بن عبد، أنه قال: أتى أنس بن مالك في رمضان،
وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له زاهلة، وليس بسبب السفر، فقدًا بطلعاء
فأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة، ثم ركب(1).

أخرجه الترمذي (799) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر.
وفي (800) قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال:
حدثنا محمد بن جعفر.

كلاهما (عبد الله بن جعفر، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير) عن زيد بن أسامة،
عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب الفزقي، فذكره(2).

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن.

ومحمد بن جعفر، هو ابن أبي كثير، هو مدني ثقة، وهو آخر إسحاق بن
جعفر. وعبد الله بن جعفر، هو ابن نجيح، والد علي بن عبد الله السكيني، وكان
نيجي بن معيين يسمعه.

- فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، عن الحديث، رواه عبد العزيز الدراويژدي،
عن زيد بن أسامة، عن محمد بن المنكدر، عن محمد بن كعب; أنه أتى أنس بن
مالك في رمضان، وهو يريد سفرًا، فوجاء قد رحلت راحله، وليس ثواب السفر
فدعه بطلعاء فأكل، فقلت: سنة؟ قال: ليس بسعة.

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن جعفر، عن ابن المنكدر، عن محمد بن كعب;
أنه أتى أنس بن مالك... فذكر الحديث، قال: فقلت: سنة؟ فقال: نعم.
قال أبي: حديث الدراويژدي أصح. «علل الحديث» (799).

***

(1) اللفظ الترمذي.
(2) المسند الجامع (797)، وتحفة الأشراف (1473).

والحديث آخرجه الدارقطني (2991)، والبيهقي 4/247.
299 - عن بكر بن عبد الله السلمي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
«أن رسول الله ﷺ كان في سفر، ومعه أصحاب، فشتم عليهم الصوم، فدعا رسول الله ﷺ بياء فيه ماء، فشرب وهو على راحلته، والناس ينظرون إليه».

أخره ابن حزم (269) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن النبرقي، قال: حدثنا ابن أبي مريرم، قال: أخبرنا جعف بن أيوب، قال: حدثني حميد، أن بكر بن عبد الله السلمي حذقه، فذكره.


أربعتهم (هشام، علي بن عاصم، وحماد بن سلمة، ومعتبر) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ كان في سفر، في رمضان، فأي بإياء، فوضعه على يده، فلما رأى الناس، أفطروا

(*) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ سافر في رمضان، فركب راحلته، فدعا بإياء على يده، ثم بعضها، فلما استمرت قبالة شرب، والناس ينظرون إليه».

(*) وفي رواية: «سافرا مع رسول الله ﷺ، فلما يعب الصائم على مقطور، ولا مقطور على صائم، وكان الناس جهدوا يومًا، في رمضان، في السفر، فدعا رسول الله ﷺ بإياء، فشربه، لينظر إليه الناس أنه مقطور».

(1) المستند الجامع (578).
(2) اللطف لأحمد (1294).
(3) اللطف لأحمد (13463).
(4) اللطف لأبي بكر (680).
في رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، في رمضان، وهو صائم، فأدي باينة من ماء، ووضعه على يده، شربه، والناس ينظرون، فشريبا".
ليس فيه: "بكر".

***

700 - عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:
"كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعِب الصائم على الممطر، ولا الممطر على الصائم".

في رواية: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان، وصام صائمًا، وأكثر ممطرًا، ولم يعِب الصائم على الممطر، ولا الممطر على الصائم".

"حدثنا يحيى بن أبي سفيان، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر.
أرعتهم (مالك، وأبو خيشمه، زائدة، وإسحاق) عن حميد، فذكروه.

أخبره ابن أبي شيبة 3/17 (940). ومسلم 3/439 (1489) وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، قال:

(1) اللفظ لأبي يعف (807).
(2) المستند الجامع (77)، وأطراف المستقبل (304).
(3) اللفظ للبخاري.
(4) اللفظ لما بن حبان.
(5) وهو في رواية أبي صعب الزهري، للموطأ، برقم (936)، والقنประจำ (967)، وابن القاسم (147)، وشوشيد بن سعيد (646)، وورد في المسند المطأ (94).
(6) المسند الجامع (380)، ومختارة الأشراف (823) و878، و879.
(7) الحديث: أخبرة أبو عوانة (7828)، والبيهقي 4/444، والبغوبي (1761).

171
قُلْتُ لَهُمْ قُلْتُ لَهُمْ، فَقَالُوا لَيِ: أَعْتُمْ، فَقَالَ: فَكُنْتُ إِنَّ أَنَّا أَخْبَرَيْنِ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلَا يَعْبُدُ الْصَّامِمُ عَلَى الْمُفْطَرِ وَلَا الْمُفْطَرُ عَلَى الْصَّامِمِ فَلَمْ يُقْبِلْ أَبِي مُلْكَةً فَأَخْبَرْنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيُ اللهُ عَنْهَا بِمَثْلِهِۡ.

موقف۶.

***

۷۰۱ - عَنْ سُلَيْمَةَ النَّاقِصِ، عَنْ أَنَسٍ،
"أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَافَرَ فِي رَمَضَانِ فَصَامَ وَأَفْطَرَ فَصَامَ أَصْحَابَهُ وَأَفْطَرَ فَلَمْ يَعْبُدْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ".

أخبره أبو يعلى (۴۰۱۴) قال: حدثنا العباس بن الوليد النعسي، قال: حدثنا
يُوسُف بن خالد، عن الأعمش، فذكره.

ـ فوائد:
- قال الدوري: سمعت يحيى بن ميمون يقول: كل ما زوى الأعمش عن أنس,
فهو مسلاط، وقد رأى الأعمش أنسا. (تاريخه) (۱۵۷۲).
- وقال علي بن المديني: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، فإنا راء رؤية
بمكة يصلى خلف المقام، فأما طرق الأعمش، عن أنس، فإنها يريها، عن زيد
الزقاشي، عن أنس. (المراسيل) لابن أبي حاتم (۲۹۷).

***

۷۰۲ - عَنْ مُوَظْفِي الْعَجْلِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ:
"كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَوَبَّأَ الصَّامِمِ وَبَيْنَا السَّفَرِ قَالَ فَتَرَنَا
منْ يَهْيَى الشَّمْسِ بِيَدِهِ، فَنَزَلَ فِي يَوْمٍ حَارٍ أَكْثَرَنا ظَلَّ صَاحِبُ الْكِسَاءَ وَبَيْنَا مَنْ يَهْيَى الشَّمْسِ بِيْدِهِ،

(۱) اللفظ لمسلم (۲۵۹۰ و۲۵۹۱).
(۲) المسند الجامع (۱۶۶۱ و۱۶۶۹) (۱۵۴۰).
أخبره موقفًا، الباهقي (۴/ ۲۴۴).

۱۷۲
قال: فسقط الصوام، وقام المُفطرُون فُصَّبُوا الآبِينَ، وسَقَوَ الركَاب، فقال: 
رسُولُ الله ﷺ: دَمَّرُ المُفطرُونُ النَّيْمَ بالآجرِ.(1)
و(٢) وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ في سماه، فصام بعض، وأفطر بعض، ففتحت المُفطرُون وعَمِلوا، وصَغَط الصوام عن بعض العمل، قال: فقَال في ذلك: دمّر المُفطرُون النَّيْم بالآجرِ.(٣)

أُخرِج ابن أبي شيبة ٢/٤٩ (٤٠٨٢) قال: حدثنا أبو معاوية. و(الخاري)
٤/٤٢ (٦٨٩٠) قال: حدثنا سِليمان بن داود، أبو الزُّبيعة، عن إسحاق بن زكريا.
ومسلم ٣/١٤٣(٥٩٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو
معاوية. وفي ٣/١٤٤(٥٩٣) قال: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا
خص. و(النسائي) ٤/١٨٧، وفي "الكبرى" ٢/٦٤٢(١٤٣) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
قال: حدثنا أبو معاوية. و(أبو بلال) ٣/٤٢(٣٦٩) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة,
قال: حدثنا أبو معاوية. و(ابن خزيمة) ٤/٢٣٢(٢٣٢) قال: حدثنا محمد بن علاء بن,
كريب، عن حفص بن غياث، وفي ٣/٢٣٣(٢٣٣) قال: حدثنا سليم بن جنادة، قال: حدثنا
أبو معاوية. و(ابن حبان) ١/٥٩ (٥٩) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الزُّبيعة,
قال: حدثنا سليم بن جنادة، قال: حدثنا أبو معاوية.

ثلاثتهم (أبو معاوية، وإسحاق، وخص) عن عاصم بن سليمان الأحول,
عن مُؤَذِّن، فذكره.(٣)

أُخرِج ابن أبي شيبة ٢/٥٨٤ (٦٨١٥) قال: حدثنا أبو معاوية، ومروان بن,
معاوية، عن عاصم، قال: مَن أَثَّبَ أَثَّب عَن الصَّوام فِي السَّلَف، فقَال: مَن أَفْطَر فَرَحَصَ،
ومن صام فالصُّومُ أَفْضَلُ.

١٧٣
فوائد:

قال الدارقطني: بريوه موسى بن أعين، عن حفص بن محمد، عن محمد
البصري، عن عاصم، عن أنس.

وخلاله أصحاب عاصم، منهم: أبو معاوية السرير، وعلي بن مسهر، فروية
عن عاصم، عن موروق الجلبي، عن أنس، وهو الصواب. «العلل» (2484).

***

703 - عن خليفة بن أبي خليفة، عن أنس بن مالك، في صوم رمضان
في السفر، قالت: قلتم هذه الآية: «ف Produk من أيام أخر؟» قال:
إِنَّهَا تَرْتَلَتْ، يَوْمَ تَرْتَلَتْ، يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَنَحْنُ نَتَّرِجُ جَيَاعًا، وَنَنَزِّلُ عَلَى غَبَرٍ شَيْعٍ».

وَاللَّيْلَهُمْ نَتَّرِجُ جَيَاعًا، وَنَنَزِّلُ عَلَى شَيْعٍ.

أخبره النسائي، في «الكبري» (10953) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي،
قال: حدثنا خلف بن قيم، عن بشير أبي إسحاق، قال: حدثي خليفة، فذكره.

***

704 - عن كتابة، عن أنس، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال:
لا تواصلاً. قالوا: إنك تواصل، قال: لست كأحد ينكره، إنني أطعمُ
وأسقى، أو إنني أبنت أطعم وأسقى (2).

(*) في رواية: «إن رَسُولُ الله ﷺ نَجَّى عَنِ الوَصَالِ، قال: فقيل: إنك
تواصل؟ قال: إنني أبنت يطعمني ربي ويسقيني» (3).

(1) تحقية الأشراف (627).
(2) الحديث: أخرجه الطبري 3/466.
(3) اللفظ للبخاري.
(3) اللفظ لأحمد (1367).

١٧٤
(*) وفي رواية: "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لا نَوَاصِلُوا. قَالُوا: إِنَّكِ نَوَاصِلُ. قال: إِنَّكُمُ السِّنَمُ في ذَلِكَ مِثْلٌ، إِنِّي أَظْلَمُ، أَوَ قَالَ: أَيِّتُ، أَطْعَمُوُّ رَأْسَقُ?".
(*) وفي رواية: "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصِلَّ، فَوَصَلَ الْمَسْأَلَةَ فَنَأَتَهُمُ عَنِ الوَصَالَ، وَقَالَ: إِنِّي أَطْعَمُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَأَصِلَّ.".
(*) وفي رواية: "إِنَّا أَصِلَّ وَالْوَصَالَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكِ نَوَاصِلُ. قال: إِنِّي أَيْتُ أَطْعَمُ وَأَصِلَّ.".

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (170/770) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، وَرَوَّاهُ، قَالَ:


حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهْبِيَّ، قَالَ: شَيْلٌ سَعِيدٌ عَنِ الوَصَالَ. وَفِي 3/7 (1361) قال: حَدَّثَنَا عَفَانٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هْـَمَامَ. وَفِي 3/7 (1397) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّامَ. وَأَلْبَارِيَّ (1828) قال: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بِالْزَّبَعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبَةَ. وَالْبُخَارِيَّ (1911) قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُنْتَزُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَجِي، عَنْ شُعَيْبَةَ. وَالْبُرَّمَّيِّ (1787) قال: حَدَّثَنَا نَّصَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمُفْضِلِ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ. وَأَوْلَى بْنُ عَلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمُفْضِلِ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدٍ.

(1) اللَّفْظُ لَأُحَدِّ (1280).
(2) اللَّفْظُ لَأُبَيٍّ بْيِلٍّ (2874).
(3) اللَّفْظُ لَأُبِنِ خُزَيْمَةِ.
حدثنا أبو سعيد، يعني مَوْلِي بن، هاشم، عن شعبة، و(ابن جَيْلَان) (۴۵۷۴) قال:
أبو عروبة (سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ومَسِرّ، وهمّام بن يحيى) عن قتادة، فذكره۱).

قال الرازي: حديث أنس حديث حسن صحيحَ.

***

۴۰۵ - عن كتاب البكاني، عن أنس، رضي الله عنه، قال:
«كان رسول الله ﷺ، يُصلي في رمضان، فجعل قضام، حتى كننا رهطاً، فلما خس النبي ﷺ، آنها خلفه، جعل يتجزأ في الصلاة، ثم دخل رجل، فصل صلاة لا يَصِلُها عبده، قال: فلما الله، حين أصيبنا: أفطئت لنا الإبلة؟ قال: فقل: نعم، ذلك الذي خلفني على الذي صنع iterator.
قال: فأخذ يواصل رسول الله ﷺ، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي ﷺ: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثل، أما والله، لو تأهل في الشهر، لما صلت وصالك يدع المتمكنون تعقمهم۲).

أخرجه أحمد ۳/۱۹۳ (۴۳/۱۳۰) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو النضر، هاشم بن القاسم.
حدثنا زهير بن حرب (۴۷/۱۳۴) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، ومسلم) ۳/۲۰۳۸ (۱۳۴)

(۱) المسند الجامع (۱۰۱)، ومختارة الأشراف (۱۲۱۵ و۷۸۸ و۱۳۷۵ و۱۴۱۸ و۱۷۱۱ و۱۷۸۱)
(۲) المسنجد (۴۸۶) ونظم الأشراف (۱۲۷۵) وأطراف المسند (۳۲۵).
(۳) اللغظ وسلم.

۱۷۶

كلاهما (حمّيد، وحمّاد) عن ثابٍ، عن أناس:

"أن رسول الله ﷺ، واصلا في آخر السَّنَهِ، فواصل الناس من الناس، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: لقد مات كنا شُهرَ، لواصلتُ وصَلَّي ُبِسْمَ اللَّهِ، ﭻِلِّيٓ ﺔِبَيْتٔ ﭺُتْمَ، إِيَّيَّآ ﺔِبَيْتٔ ُلْعَمِّرَ ﺔِبَيْتٔ ِبِسْمَ اللَّهِمَّ ُبِسْمَ اللَّهِ، ﭺُلْيَاهُ ﻟَوْيَهُ ﺔِبَيْتٔ ِبِسْمَ اللَّهِمَّ ُبِسْمَ اللَّهِ، ﭺُلْيَاهُ ﻟَوْيَهُ ﺔِبَيْتٔ ِبِسْمَ اللَّهِمَّ ُبِسْمَ اللَّهِ، ﭺُلْيَاهُ ﻟَوْيَهُ ﺔِبَيْتٔ ِبِسْمَ اللَّهِمَّ ُبِسْمَ اللَّهِ، ﭺُلْيَاهُ ﻟَوْيَهُ".

(اختصر) (1)

وأخبره ابن أبي سّبحة (967/313) قال: حديثنا عبّد الوَهَاب الثَّقَفِي، عن همّد، عن أناس، قال:

(1) اللفظ لأحمد (1310).
(2) المسند الجامع (702)، وخبره الأشراط (943)، وأطراف المسند (385).
(3) الحديث: أخرجه البزار (4831 و2831)، وأبو عوانة (2760 و2800)، والبيهقي 4/187.
(4) والبغوي (1739).

المسند 2/12

177
"وَأَحَلَّ الْبَنِيَّةُ مَدَّةً، فَوَاصَلْنَا، فَبَلَوْنَا ذَلِكَ الْبَنِيَّةَ مَدَّةً، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ الْشَهْرَ
مَدَّةً، لَوَأَصلَتْ وَصَالَتْ يَدُّهُ الْمَتَّعِمُونَ تَعْمَلُونَهُمْ، إِنِّي آُلِسْتُ مَثْلَكُمْ، إِنِّي أُلْلَ
بِطْعُمُي رَبِّي وَيَسْقِينِي").
ليس فيه: "ثابت" (1).

***

706 - عن مروان، مولى هند بن عبد الله المهلب، قال روى: أرسله هند إلى
أنس بن مالك، (ولم يقل: روى: النبي ﷺ) (2) في حاحية، فسمعه يتحدث أصحابه:
"أَنَّهُ سَمَعَ الْبَنِيَّةَ تَحْتَ غُرْنَ الوَصَالِي").
أخرجه أحمد 3/197 (1307) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا
هشام بن حسان (ح) ورواه، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن مروان، فذكروه.

***

707 - عن ثابث البتاني، عن أنس، رضي الله عنه:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَصُومُ حَتَّى يَقَالُ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيَفَطَرُ
حتى يقال: قد أطير، قد أطير.") (4).
أخرجه أحمد 3/169 (1307) قال: حدثنا أبو كamil، واسماء مظفر بن
مذكر، وفي 3/169 (1307) قال: حدثنا روح، وفي 3/252 (1368) قال:
حدثنا عفان، وأبو بن حميد (1323) قال: حدثنا محمد بن الفضل. وعجل
3/279 (1368) قال: حدثني رُهين بن حرب، وابن أبي حلف، قالا: حدثنا روح بن

(1) والصواب ما سلف من رواية حميد، عن ثابت، ولم يذكر حميد ساعا من أنس، بينها فيه ثابت.
(2) ومعناه أن روح بن عبادة رواه موقعاً، من قول أنس، ورفعه محمد بن بكر.
(3) المسند الجامع (370)، وأطراف المسند (993).
(4) الحديث: أخرجه البزار (6529).
(4) اللفظ لمسلم.

178
عبادة (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع، واللفظ له، قال: حدثنا يحيى، وقال: حدثنا رُوح بن عبادة.

(535) قال: حدثنا رُوح بن عبادة، خستهم (أبو كامل، ورَحح، وعفان، وابن القضل، ويوسف) عن حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.1

***

7-8 - عن أنس بن سيرين، قال: أنتان أنس بن مالك في يوم كمسي، قد عاهما في الضعفاء، فتعدها بعض القوم، وأمسك ببعض، ثم أنوه يوم الاثنين، ففعل يثبته، دعا بإيذائه، ثم دعاه إلى الضعفاء، فأكل بعض القوم، وأمسك ببعض، قال: هل أنتان بن مالك، لعلكم عقانياً، لعلكم حسبون؟ كان رسول الله ﷺ يصوم فلا يطهر، حتى نقول: ما في نفس رسول الله ﷺ أن يطهر العام، وما يصوم فلا يطهر، حتى نقول: ما في نفس أن يصوم العام، وكان أحبه الصوم إليه في سيحان. 

آخره أحمد 3/230 (246) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا عثمان بن رقية، قال: حدثني أنس بن سيرين، فذكره.2

***

7-9 - عن تابوت البتاني، عن أنس، قال:

شبل النبي ﷺ: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: سعبان، لتعظيم رمضان، قال: فألب الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان.3

______________________________
(1) المسند الجامع (706)، وتحفة الأشراف (484)، وأطراف المسند (630).
(2) المسند الجامع (717)، وأطراف المسند (192)، وإختاف الجهراء.
(3) الحديث: أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» 6/221، والطبراني، في «الأوسط» 4766.
(4) اللنف للترمذي.

179
وفي رواية: "سيّل دَوْلٍ الله ﷺ، على أَفْضِلِ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ: صِباَمُ عَنْ سَعْبَةٍ نَعْظَمًا لِّيَمِّضْناً".


كلاهما (يزيد، وموسى) قالا: حدثنا صديقة بن موسى، عن ثابت، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وصدقه بن موسى ليس عندهم بذلك القوي.

***

710 - عن قتادة، عن أنسي:
"أنّ رسول الله ﷺ نهى عن صوم حمَّة أيام من السنة: يوم الفطر، وثوم التحر، وثلاثة أيام التشرقي."


- فوائد:

- أخبره ابن عدي، في "الكامل" 7/527، في ترجمة محمد بن خالد، وقال:
لا يرويه بهذا الإسناد غير محمد بن خالد، عن أبيه، وقال ابن عدي: له من الحديث المتفرق الذي أنكر عليه، غير ما ذكرت، أحاديث عداد.

***

(1) اللفظ لابن أبي شيبة.
(2) السنن الجامع (1117)، وتحفة الأشراق (449)، وتحفة الأحوذي 2/33 وعنه أثنا المن.
(3) الحديث: أخبره البزار (82900)، والبقيع (4305)، والبغوي (878).
(4) المقصد العلي (343)، ومجموع الرواية (1503)، والمنطلق (1071).
(5) الحديث: أخبره الدارقطني (1402).
111 - عن يزيد الرقاشي، عن أبي نعيم:
«كان رسول الله ﷺ مهيبًا عن صوم عاشور من السنة: يوم القدر، ويوم التحرير، وآيام التشريق.»

أخبره أبو يعلى (411) قال: حدثنا موسى بن محمد بن حيان، قال: حدثنا كهمس بن إليه، قال: حدثنا سعيد بن أبي عرفة، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

***

112 - عن يزيد الرقاشي، عن أبي نصر بن مالك، قال:
«كان رسول الله ﷺ مهيبًا عن صوم آيام التشريق الثلاثة بعد يوم القدر.»

أخبره أبو يعلى (411) قال: حدثنا أبو خشبة، قال: حدثنا زوجه، قال: حدثنا الربيع بن صبيح، ومرزوقي أبو عبد الله الشامي (3)، قلنا: حدثنا يزيد الرقاشي، فذكره.

***

113 - عن عبيد الحكيم، عن أبي نصر بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
«المُعَطَّكِف يُبْعِثُ الجَنَّةَ، وَيَخُفِّيُّ السَّمَرَاضِ.»

أخبره ابن ماجة (167) قال: حدثنا أحمد بن منسور، أبو بكر، قال: حدثنا يوسف بن محمد، قال: حدثنا الهيثم الجراصاني، قال: حدثنا عبيدة بن عبد الرحمن، عن عبيد الحكيم، فذكره.

***

(1) المقدص العالي (44) ومجموع الزواريد (3، 203، والمطالب العامة (197).
(2) والحديث؛ أخْرِجَهُ الحارث بن أبي أسامة في «بِعْيَةُ البَابِح» (488).
(3) تصحف في طبع وح (مسند أبي بكر) إلى «بِعْيَةُ البَابِح» (488)، ودرأ الحج (49، 1/12، والمطالب العامة (197)،
والمطلب العالي (197).
(4) الحديث؛ نصر الحكيم (191)، والحارث بن أبي أسامة في «بِعْيَةُ البَابِح» (489).
4- عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:
"كان النبي ﷺ إذا كان مقيماً، اعتكف العشرين أو أواخره من رمضان، وإذا
سافر اعتكف من العام السفلي عشرين." (1)

(*) وفي رواية: "كان النبي ﷺ، يعتكف في العشرين أو أواخره من رمضان،
فسافر عامة. فلمن يعتكف فاعتكف في العام السفلي عشرين ليلة." (2)

أخرجه أحمد 3/402، والترمذي (83) قال: حدثنا محمد بن سوار.
و(ابن خزيمة) 227 و272 قال: حدثنا محمد بن سوار. و(ابن جبان) 2622
و442 قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السيازي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
كلاهما (أحمد، وابن سوار) قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد، فذكره.

- قال: عبد الله بن أحمد: قال أبي: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي,

- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (3) من حديث أنس بن مالك.

- فوائد:

- قال الدارقطني: يرويه ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس.

- وهذا يرويه حماد بن سلمة، عن حميد، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد. "العلل"

(406).

***

5- عن فاكدة، عن أنس، أن النبي ﷺ قال:
"التيسوها في العشرين أو أواخره، في تاسعه، وسابعه، وخامسه."
أخيره أحمد 3/234 (1348هـ) قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سُئل سعيد
عن ليلة القدر، فأخبرنا عن قادة، فذكره(1).

***

٧١٦ - عن محمد بن عمرو بن عثمان، يُحذَّث، عن أنس بن مالك:
"أن الجهميَّ قال: يا رسول الله، تحكي بِحِيْثْ قد علمت، ولا تستطيع أن
تَحَضِّر الشَّهر، فأخبرنا بِلِيْلَةِ الْقَدْرِ، قال: أحَضِر السَّبعَ الأَوَّلَينَ من الشَّهر،
قال: لا أَسْتَطِيعُ ذلك، قال: التَّمْسِهَ لِي لِيْلَةَ سَابِعَةٍ تَنَبَقَى، وَهِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ، قَالَ:
قُلْتُ: يا رسول الله، هذه لِيْلَةُ ثلاثٍ وَعَشَرَينَ، وَهِيَ لِيْتِانَ بَيْنَها، فقال: كَذَا هَذَا
الشَّهْرُ يُنْقَصُ، وَهَذِهِ سَبْعَ بَيْنَانَ.

أخيره أبو يعلى (٢٧١٦) وقال: حدثنا أبو الوليد القَرْشِيَ، قال: حدثنا الوليد,
قال: وأخبرني سالم، أنه سُمع محمد بن عمرو بن عثمان، فذكره(2).

***

٧١٧ - حديث عمَّر الطويِّل، عن أنس بن مالك، أنَّهُ قال:
"خرج عليَّا رسول الله ﷺ في رمضان، فقال: إنني أريت هَذِهِ اللَّيْلَةُ في
رَمَضَانِ، حتى تَلَاحَى رَجُلٌ، فَرَفَعَت، فأنْقَسَحَتْها في الْبَعْثَةِ، والسَّابِعَةِ،
والخَمِيسَةِ.

يأتي، إن شاء الله تعالى، في مسنود عبادة بن الصامت، رضي الله تعالى عنه.

***

٧١٧ - عن سُلَيْمَان الأعمش، قال: أخبرت عن أنس، قال:
"خرج رسول الله ﷺ ذات ليلة، وهو يُريد أن يَجْعِرْنا بِلِيْلَةِ الْقَدْرِ، وَقَدْ
أخبرنِي به، فسِميَّ اللَّيْلَةُ في المسجد، فأَحْتَلَسْتُ مِنْهَا".
أخيره أبو يعلى (4/21) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال:

حدثنا أبو أسامة، قال: أخبرنا الأعمش، فذكره(1).

***

حدثت أنس، في صلاة الْيَتَابِيَّة في فيَّام رَمَضَان.
- سلف من رواية ثابت، عن أنس.
- ومن رواية حيدر، عن أنس.
- ومن رواية ثابت، عن أنس.

***

الحج

حدثت أبي سفيان، عن أنس بن مالك، قال:
قالوا: يا رسول الله، الحج في كل عام؟ قال: لَوْ قُلْتُ نَعُم لِوَجِبَتْ، وَلَوْ وَجِبَتْ لَنَقُومُواْ بِهَا، وَلَوْ لَمْ نُقُومُواْ بِهَا عَدُّبْناْهُمْ.
يأتي، إن شاء الله.

***

718- عن سعيد بن ميسرة، عن أنس بن مالك، قال رسول الله ﷺ:
«لقد مر بالصحراء من الزوحاين، سمعون نبأ، حفاةً، عليهم العباءة، يُومون بُنيت الله العتيقة، منهم موسى نبي الله ﷺ.»

أخيره أبو يعلى (4/275) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ثيمر، قال: حدثنا يونس بن بكر، عن سعيد بن ميسرة، فذكره(2).

(1) المقصد العلي (525)، ومجمع الزوايد 2/176، وإتحاف الجيرة السماترة (2378)، والمطالب العالية (123).
(2) المقصد العلي (548)، ومجمع الزوايد 2/220، وإتحاف الجيرة السماترة (2424).

184
قال البخاري: سعيد بن ميسرة، البكري، عن أنس، عنده مناكر; "التاريخ الأوسط" 3/27.


***

719 - عن يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك، قال:
"حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رَث، وقطيقة تسوي أربع ذرائه، أو لا تسوي، ثم قال: اللهم حجته، لا ريا فيه، ولا شمعة".

(*) وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، وقطيقة، كنا نرى نمها أربعة ذره، فلما استورت به راجلتنا قال: لبيك بحجته، لا شمعة فيه، ولا رياة".

آخره ابن أبي شيبة 4/1806:\n(1) حديثنا وكيع، وابن ماجة.
(2) حديثنا علي بن محمد، قال: حديثنا وكيع، والترمذي، في "البصائر".
(3) قال: حديثنا محمود بن عقيل، قال: حديثنا أبو داود الحنفي، عن شفان.
(4) وفي 404، قال: حديثنا إسحاق بن منصور، قال: حديثنا أبو داود الطالبي.

ثلاثتهم (وكيع، وشفيان، وأبو داود الطالبي) عن الزَّيِب بن صبيح، عن يزيد بن أبان الزَّخاشي، فذكره.

***

(1) اللفظ لابن ماجة.
(2) اللفظ للترمذي.
(3) المسند الجامع (16/4)، وتحفة الأشراف (207/2).
(4) الحديث: آخرجه هناد في "الزهد" (271)، والبهقي، في "دلائل النبوة" 5/444.

185
٧٢٠ - عن ثيامة بن عبد الله بن أنس، قال: حَجَّ أَنَسُ بِنْ مَالِكٍ عَلَى
رَجْلِهِ، وَلَمْ يَكْنِ شَجَعًا، وَخَلَفْتُ;
{أن رسول الله ﷺ حَجَّ عَلَى رَجْلِهِ، وَكَانَتْ رَأْيَةً}١.
أخرجه البخاري ٢/١٦٣ (١٥١٧). وابن حبان (٣٧٥٤) قال: أَخْبَرَنا
الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، من كتابه.
قال البخاري: وقال (٣) محمد بن أبي بكر.
وقال الحسن، وأبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر السقلمي، قال: حدثنا يزيد بن
زريع، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثيامة بن عبد الله بن أنس، فذكره٢.

فوائد:
- قال ابن حجر: وقد أدركه علي بن المدني، لما سئل عنه، فقال: ليس هذا من
حديث يزيد بن زريع. {فتح الباري} ٣/٣٨٠.

***
٧٢١ - عن قتادة، عن أنس;
{أن النبي ﷺ احْتَجَّ، وَهُوَ مُحْرَمٌ، عَلَى ٍظُهْرٍ ٍالْقَدْمِ، مِن ُّ وَجْعٍ كَانَ ٍيَهُ}٣.
(*) وفي رواية: {أن رسول الله ﷺ احْتَجَّ، وَهُوَ مُحْرَمٌ، يَمْلِي، عَلَى ٍظُهْرٍ
الْقَدْمِ}٤.

(١) اللفظ لابن حيان.
(٢) ذكر ابن حجر أنه وقع في رواية أبي ذر، لصحيح البخاري: حدثنا محمد بن أبي بكر هو
السقلمي، ولغيره: وقال محمد بن أبي بكر، وقد وصلته الإسحاعلي، قال: حدثنا أبو يعلى،
والحسن بن سفيان، وغيرهم، قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر، به. {فتح الباري} ٣/٣٨٠.
- قلنا: الراجح هنا أن البخاري رواه متعلقًا، وهو المتفق مع صبح البخاري في مثل هذه الأحاديث.
(٣) تفسير الأشراف (٩٠٠).
(٤) والحديث: أخرجه عبد الله بن أحمد، في {الزهد} (٥٥٦)، والبزار (٣٧٤٣)، والبيهقي ٤/٣٣٢.
(٥) اللفظ للترمذي.

وفي رواية: "أن رسول الله صل الله عليه وسلم احتضن، وهو محمر، عن ظهر القدم، من ورثه كان يه"(1).

وتزعم، في "البخاري" (2)، وفي "الصحيه" (3) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، و"البخاري" (4) قال: حدثنا محمد بن مهدي، و"النسائي" (5) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، و"أبو يتيم" (6) قال: حدثنا محمد بن رافع، و"ابن جرير" (7) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنفي.

 Persistentino: أحمد، وإسحاق بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم، و"محمد بن مهدي، محمد بن رافع" عن "عبد الزقاق"، قال: أخبرنا ماهر، عن قاتدة، فذكره(2).

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ابن أبي عروبة أرسله، يعني عن قاتدة.

فوانيس:

قال الدارقطني: ماهر سينال الحفظ الحديث قاتدة، والأعمش. "العلل" (8).

***

722 - عن حميد الطويل قال: سئل أنس عن الحجامة لِلِّمُخْرِم، فقال: "احتضن رسول الله صل الله عليه وسلم من وَجَعَ كَانَ يَه"(3).

(*) وفي رواية: "قد احتضن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر، من وَجَعَ وَجَعَهُ في رأسه"(4).

(*) وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضن وهو محمر"(5).

---

(1) "لفظ نسائي، المسند الجامع (769)، و"النسائي" (1375)، وأطراف المسند (879).

(2) الحديث، أخرجه البخاري (239)، والبخاري (1986).

(3) "لفظ لأحمد.

(4) "لفظ لا ينحمر.

(5) "لفظ لا ينحمر."

187

كلاهما (سليمان، ومَعْتمَر بن سليمان) عن حمّيد، فذكره.

***

723- عن يحيى بن أبي إسحاق، وعبد العزيز بن صهيب، وحميد الطويل، عن آنس بن مالك، أنهم سمعوا يقولون: سمعت رسول الله ﷺ يلبّي بالحج والعمرة جميعاً، يقول: لبيك عمرة وحجّة، لبيك عمرة وحجّة.

(*) وفي رواية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لبيك عمرة وحجّة، لبيك عمرة وحجّة، يرزّأ (3).


علينا: صَرَحُ هَشَيمُ بالسياج في رواية أحمد بن حنبل، ويعقوب، وابن حجر.

(1) المسند الجمع (786)، وأطراف المسند (502)، وإحاف الخيرات المكرّرة (3889).

(2) المصدر المبتدئ (2445) 2/506 و935.

(3) المصدر المسند لأبي خزيمة (11980).

188
أخبره مسلم 4/59 (400) قال: حدثني علي بن حجر، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق، وحبيب الطويل. قال يحيى: سمعتُ أناسا يقولون:

"سُمعت النَّبيُّ ﷺ يقول: لَيْبَكُ عُمَّرَةٌ وَحِجْاجٌ.
وَقَالَ حَمِيد: قَالَ أَنس: "سُمعت رَسُول اللَّه ﷺ يقول: لَيْبَكُ بِعُمَّرَةٍ وَحِجْاجٍ."

وأخبره ابن جبان (396) قال: أخبرنا الفضل بن الحجاب، قال: حدثنا مسلم بن شرخد، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس:

"أَنَّهُ سَمَع النَّبِيَّ ﷺ يقول: لَيْبَكُ عُمَّرَةٌ وَحِجْاجٌ."
ليس فيه: "عبد العزيز".


كلاهما (ابن علية، وعبد الأعلى) عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، قال:

"خرَجَنا مع رَسُول اللَّه ﷺ إلى مكة، فسُمعَتْهُ يقول: لَيْبَكُ عُمَّرَةٌ وَحِجْاجٌ.
سُمعتُهُ يقول: لَيْبَكُ بِعُمَّرَةٍ وَحِجْاجٌ.

(1) وفي رواية: "أَنَّهُ سَمَع النَّبِيَّ ﷺ يَلِي، يقول: لَيْبَكُ بِعُمَّرَةٍ وَحِجْاجٌ.
ليس فيه: "حميد"، ولا "عبد العزيز".

189

ثم أخبرنا (السفيان) ابن علية، وكبى، وشعبة، ويزيد، وعبد الوهاب، وحذاء، وأبو صمارة عن حيدر. قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا رَزِيحُ أَبِي طَلَحَةَ، يَقُولُ: لَبِكَ بِحَجَّةٍ وَعِمْرَةَ مَعَا".(1)

(*) وفي رواية: "عَنْ أَنْسِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: يَبْلُتُ بِالْبَيْدَاءِ لَبِكَ بِعِمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعَا".(2)

(*) وفي رواية: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْدَاءِ، وَأَنَا رَذِيحُ أَبِي طَلَحَةَ، يَبْلُتُ بِالْبَيْدَاءِ وَالْعِمْرَةِ".(3)

ليس فيه: "عبد العزيز". ولا "كبى".(4)

- قال الترمذي: حديث أنس حسن صحيح.

---

1. اللُفظ للحمدي
2. اللُفظ لأحمد (1211).
3. اللُفظ لابي يعلى.
4. المندى الجامع (648) وحَفْظُ الأَشْرِاف (111 و12) وأطراف المسند (1943).
5. الحديث: أخرجه ابن الجارود (430)، والمطيري في "الأوسط" (722)، والدارقطني (734)، والبيهقي (5/40، والبغوي (1881 و1882).

190
قلنا: صرح حمد بالسعي في رواية الحمدي، وأحمد (12901)، وأبو يعلى (373/4).

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/1 (343/1450). وأبو يعلى (366/1488) قال:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن عينة، عن حميد، وغضب، سمعا أنتان مختصر الناس:
«أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالبيدة، وهو رده أبو طلحة، نزل بعمره وحجته».

(3) لفظ ابن أبي شيبة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبيك بعمرته وحجته».

 زاد فيه (مصعب بن سليم).


كلاهما (شفيان بن عينة، وكيح) عن مصعب بن سليم، قال: سمعت أناسا يقولون:
«أهل النبي صلى الله عليه وسلم، يهله بعمرته وحجته».

(*) وفي رواية: «سمعته النبي صلى الله عليه وسلم، يهله بعمرته وحجته معا». (3)

(1) في رواية الحمدي: (مصعب بن سليمان عريف بني زهرة).

فوائد:

قال الدارقطني: يرويه حماد بن زيد، وابن عينة، وهشيم، ويزيد بن زريع، عن حميد; أنه سمعه من أنس.

(1) قوله: "حدثنا ابن عينة" سقط من طبعة دار الأمون، لسناد أبي يعلى، وأثبتناه عن طبعة دار
القبة (2637/1).
(2) اللفظ لأحمد (12930).
(3) اللفظ لأبو يعلى.
(4) المسند الجامع (664)، وأطراف المسند (995).
ورواه يحيى بن آدم، عن زهر بن معاوية، عن حميد، عن ثابت، عن أنس.
قاله يحيى بن أكثم عنه، ولا يصح: ثابت فيه.
ورواه أبو عاصم، عن الثوري، عن حميد، عن بكر، عن أنس.
والأول أصح، لأن حميد سمعه من أنس. «العلل» (1442).

***


تقدم من قبل.

***

724 - عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: «ساق رسول الله بذَنَّا كِتَابًا، وقيل: لبكي بعمرتك وحج، وإنِّي لعنيد فخذي تأقيه اليسرى» (1).

(2) وفي رواية: «عن أنس، عن النبي، وأنا عند فخذي اليميني، أو اليسرى: لبكي بعمرتك وحج» (2).

أخرجه أحمد 3/664 (1382) وقال: حدثنا يعمر بن بشر، قال: حدثنا عبد الله.
وأبو يعلى (2/650) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا معتبر.
كلاهما (عبد الله بن المبارك، ومعتبر بن سهلان) عن حميد، فذكره (3).

***

725 - عن أبي قلابة، عن أنس، رضي الله عنه، قال: «كنت رجيم أبي طلحة، وإنهم ليضطروحن بها جمعا، الحج والعمرة» (4).

(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ لأبي يعلى.
(3) المسند الجامع (1629)، وأطراف المسند (324).
(4) اللفظ للبخاري.

192


كلاهما (نعم، وعبد الوهاب) عن أبي بكر السختياني، عن أبي قلابة، فذكره.


كلاهما (عبيد، وإسحاق) قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أبي بكر السختياني، عن أبي قلابة، وعبيد بن هلالي، عن أسى، قال:

كنى رذيف أبي طلحة، وركبتهم ممس ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصرخون

هي جمعا، بالحِج والعَمْرَةِ.

زاد فيه: "خميد بن هلال".

***

726 - عن أبي قراعة، عن أسى بن مالك، قال:

كنى رذيف أبي طلحة، قال: وكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربها.


(1)sheets
(2) المسند الجامع (762)، وتحفة الأشراف (647)، وأطراف المسند (662).

(3) المسند الجامع (762)، وأطراف المسند (667).

الحديث، وآخربه ابن حزم، في "حجة الوداع" (497).

المسند 13/193
فوايد:
قال الدارقطني: برويه شعبة، واختلاف عنه:
فوراه ابن خزيمة، عن البزي، عن غندر، عن شعبة، عن قنادة، عن أس.
وليس بمحفوظ عن شعبة.
وإذا برويه شعبة، عن أبي قرعة سويد بن حجير، عن أس.
وإذا يعرف هذا عن سعيد بن أبي غزوة، عن قنادة، عن ثابت، عن أس.
«العمل» (2528).

أبو قرعة: هو سويد بن حجير الباهلي.

***

727 - عن سالم بن أبي الجعد، عن أس، برغبة إلى النبي ﷺ;
«أنت جمع بين العمرة والحج، فقال: لبكي بحججة وعمررة معنا» (1).

(*) وفي رواية: عن سالم بن أبي الجعد، عن سعف، مولى الحسن بن علي،
قال: خرجنا مع علي، فأتيتنا هذا الحليفة، فقال علي: إن أريد أن أحمح بين الحج
والعمرة، فمن أراد ذلك قال بن الوليد: كأقول، ثم أبي قال: لبكي بحججة وعمررة معنا.

قال: وقال سالم: وقذ أخبرني أس بن مالك، قال:
«والله إن رجلي لتمس رجل رسول الله ﷺ، وإني ليهذي بها جمعا» (2).

(*) وفي رواية: سمعت رسول الله ﷺ ينادي بالحج والعمرة جميعا، وإن
ركبت ليتصيب ركبتي» (3).

أخرجه أحمد 280 (220) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا شريك،
عن منصور. وفي (140) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: حدثنا

(1) اللفظ لأحمد (1409).
(2) اللفظ لأحمد (1407).
(3) اللفظ لأبي يعلى.
عن عثمان بن المغيرة. و(أبو يعلى) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال:
 حدثنا محمد بن يعلى، قال: حدثني أبي، عن علاؤ بن جامع، عن عثمان بن المغيرة.
 كلاهما (منصور بن المعتتمر، وعثمان) عن سالم بن أبي الجعفر، فذكره(1).

- فوائد:
قال أبو الحسن الدارقطني: حدثنا به مريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعفر، عن أنس.
وخلفه عثمان بن المغيرة، فروا به، عن سالم بن أبي الجعفر، عن سعد، مولى الحسن بن علي، عن أنس، وهو أشبه (العلل) (2466).

**

728 - عن تابع النبي، عن أنس بن مالك، قال:
"إني عند ثغبات ناقة رسول الله ﷺ، عند السجارة، فلما استوته فقيمة
قال: لبكي بعمرتك وحجة مكاء.
وذلك في حجة الذئاب(3).

(*) وفي رواية: (أن النبي ﷺ قال: لبكي بحجة وعمرت مكاء(3).)

أخرجه أحمد 3/183 (1297) وقال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى. وفي
3/225 (1337) وقال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي، عن أيوب بن
موسى، عن عبد الله بن عمير. و(ابن ماجة) (17/2) قال: حدثنا عبد الرحمن بن
إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، وعمير بن عبد الواحد، قالا: حدثنا
الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن عبد الله بن عبيد بن عمير. وأبو يعلى (7/407)
قال: حدثنا أبو حشيمة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى. و(ابن حبان) (3932)
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، بنيت المحقيق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن

(1) المسند الجمع (226)، وأطراف المسند (588).
(2) اللفظ لأبي ماجة.
(3) اللفظ لأبي يعلى.

195
إبراهيم، قال: "حدثنا الوليد بن مسلم، وعمبر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن
أبو بُني موسى، عن عبد الله بن عبيد بن عمر.
كلاهما (محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبابة، وعبد الله) عن ثابت، فذكره.

فوائد:

قال الدارقطني: يرويه أبو بني موسى، وأخبره عن
قرؤاة جعفر بن حرزة عن الأوزاعي، عن أبو بني موسى، عن ثابت، عن أنس.
وأبو بني موسى لم يسمعه من ثابت.
ورواه الوليد بن مسلم، وعمبر بن عبد الواحد، وبيث بن بكر، ومحمد بن
مصعب، وأبو بني سويد، وسكنين بن بكير، عن الأوزاعي، عن أبو بني
موسى، عن عبد الله (2) بن عبيد بن عمر، عن ثابت، عن أنس.
وكذلك زوارة سعيد بن أيهلال، عن أبو بني موسى.
ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبو بني موسى، عن أبي بني
السختياني، عن ثابت، عن أنس، وليس محموف
حدث به أحمد بن حنبل، عن عبد الله بن عمرو السختياني، عن
وأبو بني السختياني لم يرو هذا الحديث عن ثابت.
ورواه عبيد الله بن عمرو، عن أبي بني، وعمرو بن إدريس، وعمرو بن هلال، عن أنس.
وأصحها، عن أبو بني موسى، ما زوارة سعيد بن أيهلال، ومن ثابت، عن
الأوزاعي، عن أبو بني موسى. "العلّم" (2769).

***

729 - عن فكاهة، عن أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم، أو لقيهم جميعاً".

(1) المسند الجامع (761)، وحبعة الأشراف (452)، وأطراف السنند (360).
(2) تصحب في المطبوع إلى "عبد الله"، وصوبه المحقق في آخر الكتاب/9/303.
(3) النظف لأحمد.
وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أهل بالحج والعمرة جميعا»(1).

آخره أحمد 3/270 (1391) قال: حدثنا روح، ويحيى بن جعفر، قال:
حديثنا سعيد، وأبو يعلى (5) قال: حديثنا أبو موسى، قال: حديثنا أبو عامر,
عبد الملك بن عمو، قال: حدثنا هشام،
كلاهما (سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي) عن قنادة، فذكره(2).

***

730 - عن أبي قدمارة الحكفي، قال: قلت لأنس: أي شيء كان رسول الله ﷺ بعث؟
قال: «سيمتعا، سيتع دينار، يعمر وأنحجة، يعمر وأنحجة».

آخره أحمد 3/147 (1474) قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا
شعبة، عن يونس بن عبيد، عن أبي قدامارة الحكفي، فذكره(3).

***

731 - عن أبي أسيا الصيقيلي، عن أنس بن مالك، قال:
«خرجنا نصرح بالحج، فلما قدمنا مكة، أمرنا رسول الله ﷺ أن يجعلها
عمرًا، وقال: لو استقبلت من أمرني ما استبهرت لجعلتها عمرًا، ولكن سفعت
الهدى، وزيري الحج والعمرة»(4).

آخره أحمد 3/148 (1393) قال: حدثنا أسعد بن عامر، أو حسن بن
موسى. وفي 3/18489 (1384) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك، وأبو يعلى (5) قال:
حديثنا أبو خُثيمة، قال: حدثنا الحسن بن موسى.

197

---

(1) الفى لا نأي يعل.
(2) المسند العام (1365)، وأطراف المسند (873).
(3) والحديث، أخرجه البخاري (1790 و1791)، الطيباري، في«الأوسطه» (1626).
(3) المسند العام (1264)، وأطراف المسند (947).
(4) الفى لا نأي (13849).
ثالثهم (أبو عبد الله، أو الحسن، وأحمد) عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي أسئة، فذكره(1).

- فوائد:


***

732 - عن أبي أسئة الصقلي، عن أبي النسي، قال:

"سمعَ رسول الله ﷺ يلقَي بها جميعًا: لتِبيِك بِحِجَةٍ وعُمْرَةٍ مَعًِا"(2).


كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد) عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي أسئة، فذكره(3).

- فوائد:

قال الدوري: سألتُ بيبي بن معيين، عن حدث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي أسئة، عن أبي النسي، عن مالك؛ أنه سمع النبي ﷺ يقول: "لبيبي بها جميعًا، من أبي أسئة هذا؟ قال: هكذا يخبرنا به أبو الأحوص، ولا أدرى من أبي أسئة هذا.

تاريخه(2) 2812.

***

(1) المسند الجمع (555)، وأطراف المسند (179)، والمقدمة العلي (569) وجمع الزوائد 335/3.

(2) اللفظ لابن أبي شيبة.

(3) المسند الجمع (543)، ومخزنة الأشراف (1711).

والحديث: أخرجه الطبراني، في "الأوسط" 1629.

198
734 - عن الزهري، عن أنس، قال:

"سماحت رسل الله صلى الله عليه وسلم بعمره وحج.

أخرج أبو يعلى (360) قال: حدثنا أبو خيمة، قال: حدثنا أحنف بن جواب، قال: حدثنا عمار بن رزق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن أمية، عن الزهري، فذكره.(1)

***

734 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أنس، قال:

"خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجنا معه. فلما بلغنا الحليفة صلى الله عليه وسلم، ركب راحلته، فلبس بحبل النبأء، أكل بالحج والعمرة جميعا، فأهللنا معه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر الناس أن يِحِنوا، فهاب القوم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن معي الحدي لأخلت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتصر، إلى يوم القدر.(2)"

(*) وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه قُدِموا مكة، وقد لنوا بحج وعمرة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما طافوا بالنبي، وسعوا بين الصفا والمروة، أن ي يجعلوا عمرة، وأن يحيوا، وأن يكون القوم هابوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنني سفت حديثا لأحلفت، فحل القوم، فلم يتعموا.(3)

(*) وفي رواية: "آن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثم ركب وصعد جبل النبأء، فأكل بالحج والعمرة، حين صلى الله عليه وسلم.(4)"

(*) وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ثم ركب وصعد جبل النبياء، فأكل بالحج والعمرة، حين صلى الله عليه وسلم.(5)"

(1) أخرجه البازار (2322)، والطبراني، في "الأوسط" (2382).
(2) النفظ للنسائي 5/225.
(3) النفظ لأحمد (12474).
(4) النفظ للدارمي.
(5) النفظ للنسائي 5/127.

199
وفي رواية: "أن رسل الله ﷺ، قرن بين الحج والعمرة، وقرن القوم معاً"(1).


أربعهم (زوج، بالنضر، ومحمد، وبشتح) عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن.

فذكره(2).

- الفوائد:

قال الأثر: حدثنا أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، قال: حدثنا زوج بن عبادة، قال: حدثنا أشعث بن الحسن، عن أسس بن مالك، أن رسول الله ﷺ وأصحابه قدموا مكة، وقد آبوا بحج وعمرة. فذكر الحديث. ثم قال: ما أعجب هذا، جعله بحج وعمرة! "سؤالاته" (77).

***

735 - عن أبي قلابة، عن أبيه، قال:
صلى رسول الله ﷺ، ظهر بالسديمة أربعاً، و صلى العصر بدي الحليفة ركعتين، وبات بها حتى أصبح، فلما صلى الصبح ركبت راجلته، فلما أبحنت به.

(1) اللفظ لابن حبان.

(2) المسند الجامع (260)، وحفة الأشراف (524)، وأطراف المسند (411 و412) ومجمع الزوايد 3/211.

الحديث: آخرجه البزار (6858).

200
سُبِحَ وَكَبَرُ تَحْتَ اسْتَوْتُهُ يَوْمَ الْيَتِيدَاءِ، ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُما، فَلَمَّا قَدَّمُوا مَكَّةَ أَمْرُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَجْلَوَ، فَلَكِنَّ كَانَ يَوْمُ الْيَتِيدَاءِ، أَهْلُوا الْحَجَّ، وَنَحْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سُبِحَ بَدْنَاتِ يَيْدِي قِيَامًا، وَضَحَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالسَّمِيْدَةِ كَيْسَيْنِ أَيْمَنَيْنَ أَمْلَحْيَنِينَ.

(*) وفي رواية: «صَلِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ مَعَهُ، بِالسَّمِيْدَةِ الْأَطْبَعَةِ أَرْبَعَاءٍ، وَالْعَضْرِ يَدِيَ الْأَطْبَعَةِ رَكَبْتَينِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا تَحْتَ أَصِيحٍ، ثُمَّ رَكَبْتَ تَحْتَ اسْتَوْتُهُ يَوْمَ الْيَتِيدَاءِ، حَيْدَةَ اللَّهِ وَسُبِحَ وَكَبَرَ، ثُمَّ أَهْلُ بَحْجَ وَعُمْرَةَ، وَأَهْلَ النَّاسِ يَبْنَاهَا، فَلَكِنَّ كَيْسَيْنِ أَمْرُ النَّاسِ فَحْلَوَا، كَتَانِي يَوْمُ الْثِّورَةِ أَهْلُوا الْحَجَّ، قَالَ: وَنَحْرُ النَّبِيِّ ﷺ بَدْنَاتِ يَيْدِي قِيَامًا، وَضَحَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالسَّمِيْدَةِ كَيْسَيْنِ أَمْلَحْيَنِينَ.»

(*) وفي رواية: «فَلَا قَدَّمَ مَكَّةَ أَمْرُهُمْ أَن يَجْلَوَا، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَلْبِيُّ، قَالَ: وَنَحْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَيْدِي سُبِحَ بَدْنَاتِ قِيَامًا.»

أخرجه أحمد 2/268 (1385/14) قال: حدثنا عفان. بالبخاري: 170


(1) اللغة لأحمد (1386/1)
(2) اللغة للبخاري (151)
(3) اللغة لابن حيان (1919)
قال أبو داود: الذي تَقَرَّد به، يُعنى أنَّه، من هذا الحديث، أنه بدأ بالحمد والثنية والتكييف، ثم أهل بالحج.

- أخرجه البخاري 2/310 (1715) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا إسحاق,

 عن أبي بكر، عن جهل، عن أنس، رضي الله عنه:

«... ثم بات حتى أصبح، فصل الصُحَّاح، ثم ركب راجلته، حتى إذا استَوَت به الرجال، أهل يُعمروا وحج.»


- حديثهم (مُعَمَّر، وسفيان، وإسحاق، وعبدالوهاب، وحماد) عن أبي بكر الصالح، عن أبي قلابة، عن أنس، رضي الله عنه؟

202
«أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بدي الحليقة ركعتين».
قال: وأحسب بات بها حتى أصبه(1).
(1) وفي رواية: «صلى رسول الله ﷺ، الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى بدي الحليقة ركعتين، فسعيتهم يصرخون بها صراخًا، بالحج والعمرة».
(2) وفي رواية: «صلى مع رسول الله ﷺ بالمدينة أربعًا، وصلى معه العصر بدي الحليقة ركعتين، وكان حرج مسافرًا».
(3) خنصر.

***

حديث محمد بن المنكدر، وإبراهيم بن ميسرة، عن أسن بن مالك:
«أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى العصر بدي الحليقة ركعتين».

تقدم من قبل.

وحديث بكري بن عبد الله السمرائي، أنه ذكر لابن عمر، أن أسنًا حدثهم:
«أن النبي ﷺ أهل بعمرة وحج».
قال: أهل النبي ﷺ بحج، وأهلليتنا به معه، فلما قدمنا مكة، قال: من لم يكن معه هذي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي ﷺ هذي، فقد قام علينا علي بن

(1) الفقه للبخاري (1547).
(2) الفقه لأبي يعلى (2794).
(3) الفقه لعبد الرزاق.
(4) المسند الجامع (249 و518 و505 و651 و67 و650 و653)، وتحفة الأشراق (947)، وأطراف المسند (156).
(5) والمحدث، أخرجه البخاري (1762)، وأبو عونة (377 و378 و379 و770 و774)، والبيهقي (1879).

203
أبي طالب بن اليمين حاجة، فقال النبي ﷺ: "بِمَ أُهَلِّكَ، إِنَّ مَعَنا أَهْلَكَ؟ قَالَ: أُهِلَّكَ بِي أَهْلُ يِلُو النَّبِيّ ﷺ، قَالَ: فَأَمَسِكْ، إِنَّ مَعَنا هَذِيَاتٍ.

(*) وفي رواية: "عن بكر بن عبد الله، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال:

"لَبِئِكَ يَحْمَعُ وَعُمْرَةً".

يأتي، إن شاء الله تعالى، في مسنده عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنه.

***

۷۵۶- عن مروان الأصفهاني، عن أسني بن مالك، رضي الله عنه، قال:

"قيل علي، رضي الله عنه، على النبي ﷺ من اليمين، فقال: يا أهلل؟ قال: يا أهل يلُو النبي ﷺ، فقال: لَوْ لَمْ يَرْعَىٰ عَلَيْهِيْنَ لَأَحْلَلَهُ"(1).


قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

***

(1) اللفظ للبخاري.
(2) المستند الجامع (۶۶۷)، ومذة الأشراق (۵۸۵)، وأطراط المسند (۹۹۲).
والحديث: آخره البزار (۷۶۲)، والطبراني، في الأوسط (۱۴۷۷)، واليبقى (۱۰۵/۵).

۲۰۴
737 - عِنْ الحَسَنِ بن أبي الحَسِنِ الْبَصْرِيِّ، وَقَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ،
"أَنَّ الْبِنِيَّةَ حَرْطِسَةَ، كَانَ يَلْبِيُ: لَمْ يَلْبِكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَمْ يَلْبِكَ لَكَ لَيْكَ،
إِنَّ الحَمْدَ وَالْيَعْمَةَ لَكَ وَلَمْ يَلْبِكَ لَكَ شَرِيكٌ لَكَ".
أخرجه أبو يعلى (7268) قال: حدثنا مُحمَّد بن عَبْد الله بن نُمير، قال: حدثنا
أبي، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن، وقَتَادَةً، فذكره(1).

فُوائد:

- أخرج ابن عدي، في "الكامل" 1/ 410، في ترجمة إسحاق بن مسلم المعِّي، وقال: ولا إسحاق بن مسلم غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه غير محفوظة عن
أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلا أنه من يكتب حديثه.

***

738 - عِنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ،
"أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَلْبِيُ: لَمْ يَلْبِكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَمْ يَلْبِكَ لَكَ شَرِيكٌ لَكَ،
لَمْ يَلْبِكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالْيَعْمَةَ لَكَ وَلَمْ يَلْبِكَ لَكَ شَرِيكٌ لَكَ".
أخرجه أبو يعلى (7563) قال: حدثنا مُحمَّد بن عَبْد الله بن نُمير، قال: حدثنا
أبو معاوية، عن إسحاق بن مسلم، عن الزَّهْرِيِّ، فذكره(2).

- فوائد:

- قال أحمد بن محمد بن هاني: قلت لأبي عَبْد الله، أحمد بن حنبيل: إسحاق بن
مسلم السَّمِّي، ترك حدته للقُدُر، أو من أجل حدثه؟ قال: لا، حدثه، كا رأيته عن
عمرو بن دينار، والزَّهْرِيِّ.

***

(1) المقدّض العلي (557)، ومَجمَع الروائد 3/ 233، والطالب بالعالية (1201).
(2) أخرج ابن عَبْد الله، في "المهمَّة" 1/ 126/ 15.
479 - عن أبي عقيل، قال: فنَّى مع آنس بن مالك في مطر، فنَّى فضيتنا الطربوف، آتينا السقمام فصيَّنا زكعتين، فقال لنا آنس: أتَتَفوا العمل فقد عفَّر لكم، هكذا قال لنا رسول الله ﷺ، وطَفَّنا معه في مطر.
أخرجه ابن ماجة (318) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العددي، قال: حدثنا داوود بن عجلان، قال: طَفَّنا مع أبي عقيل في مطر، فنَّى قضيتنا طوافنا، آتينا حَلف المقام، فقال، فذكره.

فَوَقَدْ:

- أخرجه العقيلي في «الضعفاء» 2/ 185، في ترجمة داوود بن عجلان، وقال:
ولا يتابع داوود بن عجلان، ولا أبو عقيل من جهة كتبت، ولا يعرف إلاَّ به.
- وأخرجه ابن عدي، في «الكامل» 3/ 567، في ترجمة داوود بن عجلان، وقال: وداود بن عجلان هذا معروف بهذا الحديث، وإن كان له غيره فلعله حديثٌ أو حديثان، وفي هذا المقدار من الحديث كيف يُعتبر حديثه فيبين أنه صدق أو ضعيف، على أن البلاك من أبي عقيل دونه.

***

480 - عن عاصم بن سُلِيْمان، قال: فنَّى لأنس بن مالك، رضي الله عنه: أَكْثَرْنَكَ نَكْرُونَ السعِي بين الصفا وال сфере؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْؤُوْةَ فَمِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جَاحَّ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهَا"(١).

(*) وفي رواية: "عن عاصم الأحول، قال: سألت آنسا عني الصفا وال сфере؟ فقال: كنا من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أُسِّكِنَا عنهَا،

(1) المسند الجامع (868)، ومهمة الأعراف (172)، وإحاف الجيرة المُجرة (353).
(2) اللحظة البيخرى (1648).

206
فإن أن الصمّاء والسموّة من شعائر الله فمن حج البيت أو
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ومن تطوى حيرا فإن الله شاكر عليهمٌ»(١).
(٢) وفي رواية: «كان الأمنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصمّاء والسموّة،
حتى تزول: «إن الصمّاء والسموّة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا
جناح عليه أن يطوف بها»(٣). (٤)

آخره عبد بن مُحَمَّد (١٢٧٧) قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، قال: حدثنا
』شنِيّان. و«البخاري» ٢٠٩٥ (١٤٨) قال: حدثنا أحمد بن مُحمَّد، قال: أخبرنا
»عبد الله. وفي ٢٨ (٤٤٩) قال: حدثنا مُحمَّد بن يوسف، قال: حدثنا شنِيّان،
و«المسلم» ٢٠٠٣ (٧٦٠) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سَبِيبَة، قال: حدثنا أبو معاوية،
و»الترمذي» (٢٠٦٦) قال: حدثنا عبد بن هُذَيّة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم،
عن شنِيّان. و»النسائي»، وفي «الكبري» (٣٥٩٤) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم
الدورقي، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. و»ابن خزيمة» (٧٦٨٨) (سُقط الإسناد من
بدايةه حتًا «عاصم»(٣).

أربعتهم (شنِيّان الثوري، وعبد الله بن السُّبَارك، وأبو معاوية، ويجي بن
زيد بن أبي زائدة) عن عاصم بن شنِيّان الأحول، فذكره(٤).

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

(١) اللُغَة لعبد بن حمَد.
(٢) اللُغَة لمسلم.
(٣) تُنَاقِش الحِمَة للحُسَين (١٨٣) (بِنَة سُلَام بن جَبَال، ثنا (٨٦)، عن عاصم، به)،
وطابت حمّة الإحتمام ما بين الهلالين بياضّ في الأصل، وله، وكتب على الحاشية فيها
بخطه: لهما أبو معاوية، أو وكيع.
(٤) المسند الجامع (١٨٣) وتحفة الأشراف (٥٩٩).
والحديث: آخره البيزار (١٤٧٧ و١٤٧٨) وأبو عوانة (٣٣٤)، والبيهقي ٥/٩٧.
٢٠٧
741 - عن معاذ بن أبي بكر الصقلي، أنهَ سَأَلَ أَنَسَ بن مالك، وَهُمَا
عُدْياَنَانْ مِنْ يَمِينِ إِلَى عَرَقْةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصَنُّعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
؟ قال: «كانَ يَعْلَمُ السُّيِّدِ مَا، فَلَا يُنْتِجَ عَلَيْهِ، وَيَكُنَّ السُّيِّدِ فَلَا يُنْتِجَ عَلَيْهِ»((1)).
(2) وفي رواية: "غَذَّرَنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ يَمِينِ إِلَى عَرَقْةَ، فَمَا يَمِينُهُ، وَمَا يَمِينُهُ، لاَ يَعْبُدُ ذَلِكَ بَعْضَاَلَ بَعْضٍ"((2)).
(3) وفي رواية: "كِتَابَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عُدْيَةَ عَرَقْةَ، مَيْتَا السُّيِّدِ، وَمَا السُّيِّدِ، وَلَا يَعْبُدُ عَلَى المُهَلِّ، لَا يَعْبُدُ عَلَى السُّيِّدِ تَكْبِيرِهِ، وَلَا عَلَى المُهَلِّ إِلَيْهِهِ»((3)).
(4) وفي رواية: "فَلَبِنَّ لَأَسَسِ بنَ مَالِكَ، عُدْيَةَ عَرَقْةَ، مَا تَقُولُ فِي الْمُلَكِ هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ: سَرَتْ هَذَا السُّمَسَرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وأَصْحَابِهِ، فَمَا السُّيِّدِ، وَمَا السُّيِّدِ، وَلَا يَعْبُدُ أَحَدًا عَلَى ضَاحِيَةٍ"((4)).

أَخْرِجَهُ مَالِكٌ((5))، وَالْحَمِيدِيٌّ (1465) قَالَ: حَدِيثَانَ عَندَهُ، قَالَ:
وَفِي 3/1470 (5/1355) قَالَ: حَدِيثُ أَبُو سَلَيْمَةَ، قَالَ: أَخْبَرُنا مَا لَكَ، وَالْدَارِميٌّ (2/135) قَالَ: حَدِيثُ أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدِيثُ مَا لَكَ، وَالْبَخَارِيٌّ (2/270) قَالَ: حَدِيثُ أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدِيثُ مَا لَكَ، وَأَنْسَ، وَافْتُرَى بَنَ سَعِيدَ ((6/1489) وَمَا أَقْصَى (1/101) وَنُعْوَدُ بَنَ
(1) النَّفَلَة لَمَالِكَ.
(2) النَّفَلَة لَالْحَمِيدِيٌّ.
(3) النَّفَلَة لَأَمَامٍ (1221).
(4) النَّفَلَة لَمَالِكَ (767/1462).
(5) وَهُوَ فِي رَوَاءَةَ أَبِي مَصْعُوبُ الزُّهْريٌّ، لَلْمُؤْتَا (1/489)، وَأَقْصَى (1/101) وَنُعْوَدُ بَنَ
سَعِيدَ (6/1489)، وَوَرَدَ فِي مَسْنَادِ الْمُوطَأ (2/263).
208

أرتحلهم (مالك، وموسى، وعبد العزيز السماك، ومحمد بن عقبة) عن محمد بن أبي بكر الثقفي، فذكره.

---

قال الدارقطني: يرويه موسى بن عقبة، ومالك، والصحابة بن عثمان، وغيرهم، عنهم.

وروى هذا الحديث وكيف، عن مالك، فقال: عن عبد الله بن أبي بكر الثقفي، وروهم في إسحاق، فإنه هو محمد بن أبي بكر الثقفي، كما قال ابن مهدي، وأبو نعيم، وغيرهما عن مالك. «العلل» (2/2633).

---

742 - عن يزيد الرقاشي، عن أنس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن الله نطوى على أهل عرقات، يُباشيه بهم السماكية، يقولون: يا ملاك، إنمو درداً بين عدي في لسان في عبادي، أفلوا بضربوناي إني من كل فتى عميتي، فأشهدكم

---

(1) المسند الجامع (171)، وتحفة الأشراف (1014)، وأطراف المسند (931).
(2) والحديث: آخره أبو عوانة (2468، 2469، 2470) ، والبيهقي (3/125، و/112، والبغوي (1924)
إذا قُد أُجْنَبَ دَعَاءُهُم، وَشَفَعتُ رَعْبَتِهِمَ، وَوَهَبَتُ مَسِيحَهُمْ لِيَخْسَأُهُمْ، وَأُعْطِيتُ مَسِيحَهُمْ جَمِيعًا مَا سَأَلْتُونِ، عَيْنَ النَّسَبَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ، فِي اِلْآخَرَ أَفَاتَ الْقُومُ إِلَى جَمِيعٍ، وَوَقَعَتْ، وَعَادُوا فِي الرَّخَايَةَ وَالْطَّلْبَ إِلَى اللَّهِ، يَعْقُوبُ: "يَا مَلاِكِي، عَبَّادِي وَقَفَوا، فَعَادُوا فِي الرَّخَايَةَ وَالْطَّلْبَ، فَأَشْهَدْتُمُ أَيُّهَا الْقُوْمُ أَنَّى أُجْنَبَ دَعَاءُهُم، وَشَفَعتُ رَعْبَتِهِمَ، وَوَهَبَتُ مَسِيحَهُمْ لِيَخْسَأُهُمْ، وَأُعْطِيتُ مَسِيحَهُمْ جَمِيعًا مَا سَأَلْتُونِ، وَكَفَّلْتُ عَنْهُمْ النَّسَبَاتِ الَّتِي بَيْنَهُمْ.

أخبره أبو يعلى (١٠٦/٤) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج التطيلى، قال: حدثنا
صالح السمرى، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

- فوايد:

- آخر جه ابن عدي، في "الكامل" ٥/٩٥، في ترجمة صالح السمرى، وقال:
عامة أحاديثه، التي ذكرت، والتي لم أذكر، من كرات، ينكرها الأئمة عليه، وليس هو
صاحب حديث، وإنها أتي من قلة معرفته بالأحاديث والمتن، وعندي مع هذا لا
يتعمد الكذب، بل يغلط بينا.

***

٧٤٣ - عَنْ فَكَايَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَيْدَةٍ بن مالك، قال:
"قال رسول الله ﷺ، لرجل يسوق بنته: اركبها، قال: إنها بنتة، قال:
اركبها، قال: إنها بنته، قال: اركبها وثْنَكَ، في الَّذِيْةِ (١).

(*) في رواية: "أَتَى رَسُولُ الله ﷺ، عَلَى رَجْلٍ يَسُوقُ بَنَتَهُ، قَالَ:
اركبها، قال: إنها بنته، قال: اركبها، قال: إنها بنته، وثْنَكَ، أو
وَثْنَكَ (٢) ...".

(١) جمع الزوالد ﴿٢٥٧﴾، و"إتحاف الخيرة السَّمِهرة" (٢٥٨٦)، والمطالب العالية (١٤٨٨).
(٢) اللعنة لأخ (١٨٠٤).
(٣) اللعنة لأخ (١٣٤٤).
(*) وفي رواية: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، رآى رجلاً يَسوقُ بَدنَة، فَقَالَ: ارْكِبْهَا،
قَالَ إِنَّهَا بَدنَةً، قَالَ: ارْكِبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَدنَةً، قَالَ: ارْكِبْهَا وَيَلُدُّكَ" (1).
(*) وفي رواية: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، مَرَ عَلَيْهِ بَذَنَة، فَقَالَ: ارْكِبْهَا، قَالَ: إِنَّهَا بَذَنَةً.
قَالَ ارْكِبْهَا. قَالَ: فَرَأَيْتَ رَكِبَهَا مَعَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: ارْكِبْهَا وَيَلُدُّكَ" (3).
أخيره: ابن أبي شيبة (1509) قال: حدثنا وقعد، عن هشام. و(أحد)
إبراهيم، قال: أبانا عبد بن سُليمان، قال: حدثنا سعيد. و(أبو يعلي) 2879 قال:新疆
قال: حدثنا همام. وفي (161) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي,
عن سعيد. وفي (194) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد. وفي 
(171) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة. وفي (1818) قال: حدثنا
أحمد، قال: حدثنا شيبة، قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (2662) قال: حدثنا
بندار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة (ح) و حدثنا علي بن حشرم، قال: حدثنا
يعسى، عن شعبة (ح) و حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة
وسعيد (ح) و حدثنا بندار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد.
خمسهم (هشام، و سعيد بن أبي عروبة، و شعبة، و همام، وأبو عوانة) عن
قَتَادة، فذكره.
قال البُرِّمذي: حدثَ أن حدثت حسن صحيح.
قلنا: صَرَح قَتَادة بالنساء، عند أحمد (4180 و 13948 و 13909), والدارمي, وأبي
يُعْلِي (3217).

***

744 - عن ثعبان البُنَاتِيّ، عن أنس;
"أن رسول الله ﷺ، مر برجل يسوع بدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة.
قال: اركبها، مرتنين، أو ثلاثاً").

(*) وفي رواية: "رأى رسول الله ﷺ، رجل يسوع بدنة، قد جهده
السمعي، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها، وإن كانت
بدنة".

(1) المسند الجامع (272)، ومتحف الأشراف (2119 و 1267 و 1276 و 1277 و 1408 و 1437 و 1438),
و أطراف المسند (800).
و الحديث، وأخرجه الطالب (2627), والبزار (770), والبيهقي (5/236).
(2) الفقه لأحمد (1181).
(3) الفقه لأحمد (1126).

ثلاثتهم (هشيم، ابن أبي عثيمة، وخالد بن الحارث) عن حميد، عن ثابت، فذكره.

وفي رواية أحمد، والناقد، وسليم عن هشيم، قال: أخبرنا حميد، عن ثابت، عن أنس، قال حميد: وأظني قد سمعته من أنس.


ثلاثتهم (أبو خالد، وزيد بن هارون، وزيد بن زرعين) عن حميد الطويل، عن أنس (1);

"أن النبي ﷺ مر برجل، وهو يسوع بذنه، فقال: اركبها، قال: إنها بذنة، قال: اركبها" (2).

وفي رواية: "بيتًا زجل يسوع بذنه، قال هب رسول الله ﷺ: اركبها، قال: بذنة يا رسول الله، قال: اركبها، وإن كانت بذنة" (3).

ليس فيه: "ثابت" (4).

(1) قوله: "عن أنس" لم يرد في الطبعات الثلاثة، دار القبلة، والروضة، والفاروق، لتصنيف ابن أبي شيبة، ويتكرر بإسناده. ومتنه: حدثنا أبو خالد الآخر، عن حميد، عن أنس، به.
(2) اللفظ لعبد بن حميد.
(3) اللفظ لأبي يعلى (380).
(4) المسند الجامع (276) و765، وتخفيت الأشراح (379) وأطراف المسند (379).
(5) الحديث أخرجه البازار (1656 و1683)، والبيهقي (5/236).
- فوائد:

قال الدارقطني: برويه إسحائيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس.
وخلافة بشر بن السعدي، وهشيم، وزهير، فرووه عن حميد، عن ثابت، عن أنس، وهو الصواب. «العلل» (147).

***

745 - عن بكر بن الأَحْنَسِ، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
«مر على النَّبِيِّ ﷺ، بذكية، أو حديثة، فقال ليصاحيحها: اركبها. فقالت: إنها بذكية، أوحديثة. قال: وكون» (1).


أربعهم (وكيج، ويعلِّي، والفضل، وابن يشتر)، عن مسَّر، عن بكر بن الأَحْنَسِ، فذكره (2).

- فوائد:

قال الدارقطني: برويه مسَّر، واختلف عنه:
قرَّة أبُو نعيم، ومحمد بن يشتر، وأبو أحمد الزُبيري، ويعلِّي بن عبيد، عن مسَّر، عن بكر بن الأَحْنَسِ، عن أنس.
وخالفهم ابن عبيدة، قروى عن مسَّر، عن السعدي، بن فنِّل، عن أنس.
والأول أصح. «العلل» (2356).

***

(1) اللَّفظ لأحمد (12741).
(2) المسند الجامع (1767)، ومختصر الأشراف (254)، وأطراف المسنن (205).

214
746ـ عني الحسن بن أبي الخضين البصري، عن أنس بن مالك، قال:
«أني رسول الله ﷺ، رجعت إلى سوق بني خالد، فقلت: اركبها. فقال: يا رسول الله إنيها بدنية. قال: اركبها، فركبها.»
أخرجه أبو يعلى (276) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسحاق، عن الحسن، فذكره.

***

474ـ عن عكرمة، عن أنس:
أخرجه أبو يعلى (362) قال: حدثنا أبو سعيد الأشعث، قال: حدثنا أبو خالد عن ابن جرير، عن عبد الكريم بن مالك، عن عكرمة، فذكره.

• وأخرجه ابن أبي شيبة 14/269 (27487) قال: حدثنا أبو خالد الأشمر، عن ابن جرير، عن حميد، عن أنس: قال: اركبها. قال: إنيها بدنية. قال: اركبها.
• وأخرجه ابن أبي شيبة 3/269 (44151) قال: حدثنا وكيك عن شريك، عن عبد الكريم، عن عكرمة، في البذنة، قال: اركبها، غير فادح.

- فوائد:
- قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث، رواه أبو خالد الأشمر، عن ابن جرير، عن عبد الكريم بن مالك، عن عكرمة، عن أنس، عن النبي ﷺ، أنه قال لرجل يسوق بدنية: اركبها.
- قال أبو عكرمة، عن أنس، ليس له نظام، وهذا حديث لا أدي ما هو.

«علل الحديث» (80).
- وأخرج ابن عدي في "الكامل" 4/281 في ترجمة أبي خالد الأحمر، ثم قال: هكذا حدث به عن أبي خالد الأحمر أبو سعيد الأشج، وهذا الحديث في الأصل عن عكرمة، مُرَمْعَ على النبي ﷺ، مرسلاً.

ثم قال: وأبو خالد الأحمر له أحاديث صاحبة، ما أعلم له غير ما ذكرت ما فيه كلام، ويحتاج فيه إلى بيان، وإنما أتي بهذا من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل كما قال ابن مينه، صدوق وليس بحجة.

- وقال الدارقطني: يرويه ابن جربيل، واختلف عنه.

فروا أبو خالد الأحمر، عن ابن جربيل، عن عبد الكريم الجزائري، عن عكرمة، عن أنس.

وخلاء عبد المجيد بن أبي رواة، وهشام بن سهيلان، والرماضان، فروه، عن ابن جربيل، عن عبد الكريم، عن عكرمة مرسلاً، وهو المحفوظ. "العمل" (2518).

***

٧٤٨ - عنْ مُعْتَدِلٍ بن سَهْيَرِينَ، عنْ أَنَسَ، قَالَ:

"لَيْتَ رَبِّي الْبَنِيَّةُ جَمَّرَةُ الْعَظَمِيَّةِ، وَتَحْرُّ حَدِيثِهَا، حُجَّمٌ، وَأَغْفَلَى الْحُجَّاجِ.
(وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: وَأَغْفَلَى الْحُجَّاجِ) شَيْفَةُ الْأَيْمَنِ، فَحَلَّقَهَا، فَأَعْطَاهَا أَبَا طَلْحَةِ، فَمَنَّ تَحْلَّقَ الْأَيْسِرَ، فَأَعْطَاهَا الْنَّاسِ".

(*) وفي رواية: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَيَ الجَمَّرَةَ، ثُمَّ تَحْرَّ الْبَيْنَ، وَالْحُجَّاجُ جَالِسِينَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحُجَّاجِ (وَوَصَفَ هِسَامَ ذَلِكَ، وَوَضَعَ بَيْدَةً عَلَى دُوَّاَيِّهِ، فَحَلَّقَ أَحَدُ شَيْفَتِهِ الْأَيْمَنِ، وَقَسَمَهَا بِيْنَ النَّاسِ، وَحَلَّقَ الْأَيْسِرَ، فَأَعْطَاهَا أَبَا طَلْحَةِ").

(**) وفي رواية: "أَنَّ الْبَنِيَّةُ لَعَنْهُ حَلَّقَ، بَدَا بِصَبْحِ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَحَلَّقَهَا، فَمَنَّ تَحْلَّقَ أَبَا طَلْحَةِ، قَالَ: ثُمَّ حَلَّقَ شَيْفَةٍ رَأْسِهِ الْأَيْسِرَ، فَقَسَمَهَا بِيْنَ النَّاسِ".

(1) اللَّفْظ لَأَحَدٍ (١٢١١٦).
(2) اللَّفْظ لَأَحَدٍ (١٣١٩٦).
(3) اللَّفْظ لَأَحَدٍ (١٣٧٧٥).

٢١٦
وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ رمي جمرة العقيدة، ثم انصرف إلى البلدان فخرج، والاختلاف جالس، وقال بيده على رأسه، فحلق شفته الأيمن، فقسمه فيمن يليه، ثم قال: الحليق الشق الآخر، فقال: ابن أبي طالحة، فأعطاه إياه"(1).

وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ رمي جمرة الجمرة، وخرج، وجالس، وحلق عليه، فأورى جملة الشق الأيمن، فحلقته، ثم دعا أبا طالحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر، فقال: الحليق، فحلقه، فأعطاه أبا طالحة، فقال: أقسمه بين الناس"(3).

وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ رمي جمرة العقيدة، يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بينه، فدعا به، فجعل في يده، ثم دعا بالحلاقي، فأخذ به، ثم رفع رأسه الأيمن، فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ به رأسه الأيسر، فحلقه، ثم قال: ها هو أبو طالحة؟ فدفعته إلى أبي طالحة"(3).

وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ رمي جمرة الجمرة يوم النحر، ثم أمر باليدين فنظرت، وقال للحلاقي: هنا، وأشار بيده إلى جانب الأيمن، قال: قسم شعرة بين من يليه، قال: ثم أشار إلى الحلاقي إلى جانب الأيسر، فحلقه، فأعطاه عمو سلمان"(4).

وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ رمي جمرة يوم النحر، ثم أمر باليدين فنظرت، والاختلاف جالس عندن، فقال رسول الله ﷺ يمتد شعرة بيده، ثم قبض رسول الله ﷺ على شفته الأيمن، على شعره، ثم قال للحلاقي: الحليق، فحلقه، قبض رسول الله ﷺ شعرة يمتد بين من حشره من الناس، الشعرة والشعرتين، ثم قبض بيده على جانب شفته الأيسر، على شعره، ثم قال: لالحلاقي: الحليق، فحلقه، فدعا أبا طالحة الأنصاري فدفعته إليه"(5).
أخيره الجُمِيِّدي (1454) قال: حدثنا شفيق. وابن أبي شيبة (1478).

قال: حدثنا خُصَص. وأحمد (3/111 و12) قال: حدثنا شفيق. وفي (3/1)

(1392) قال: حدثنا رَوُح. وفي (3/211 و6) قال: حدثنا وَهَب بن جرير.


ستهم (شفيق بن عَيْنَة، وحُصَص، وروَّح بن عَبْدَة، وَهَبَ، وعَبْد الأعلى، وآبَو إسحاق الفَزَاري) عن هشام بن حسان الفَرْدوسي، عن مُحَمَّد بن مَيْرَيْن، فذكره (1).

(1) المسند الجامع (678)، وْحَثْة الأَشْرَاف (1451)، وأَمْرَافَ المسند (977).
(2) الحديث: آخره ابن الجارود (484)، وأبو عُرَايْة (1727-117273، 117272، 117232، 117234، 117267، 117267، 117267، 117267).
(3) البَيْهْقِي (1) 92 و٥ و٨ و٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٣ و١٣، ويَلِغِي (1967).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وفي رواية ابن أبي شيبة، وأحمد (12116)، ومسلم (3163)، وأبي داود، والترمذي، والنسائي (1042)، وابن خزيمة: "ابن سيرين"، لم يسم.

وفي رواية أحمد (13167 و12765)، وعبد بن حميد، ومسلم (3163)، وأبي يعلى (2840)، ولم يسم.

أخرج أبو داود 56/2 (1372) قال: حدثنا مُؤَمِّل بن إسحاق، قال:

حدثنا حانان بن زيد، عن أيوب، وهشام، عن محمد، يعني ابن سيرين، عن أبي، قال:

"لَيْدَهُ حَلْقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رأسه، فيأتي، أخذ شق شق رأسه الأيمن، بيده، فنكر نواعل، فقال: يا أنس، انطلق هَذَا إِلَى أُمَّ سُلَيْمَة، فلن أرى الناس ما خصَصُوه

يه من ذلك، تناولوا في السجق، هذا يأخذ السجق، وهذا يأخذ السجق".

قال مُؤَمِّل: فحدثت اللطبي، فقال: لأن يكون عَندَي مَنْ شَعَرَهُ

أَحْبَيْنِ مِنْ كُلِّ صَفْرَاءٍ وَبِيضَاءٍ أَصْبَحَتْ عَلَى وَجُوُهُ الأَرْضِي، وَفِي بَطِيلِهَا.

أخرج البخاري 1/54 (171) قال: حدثنا مُحمَّد بن عَبد الرَّحمٰن، قال:

أخبرنا سمعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي،

"أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْدَهُ حَلْقُ رأسه، كان أبو طلحةَ أَوْلَمْ نَأْخُذَنَاهُمْ مَنْ شَعَرَهُمْ".

فوائد:

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم به يروى عن ابن عون، عن محمد، عن أبي، إلا

من حديث عباد، عن ابن عون، وهو غريب عن ابن عون. «مُسنده» (42/67).

وقال محمد بن نصر الخزاعي: المؤمل إذا أفرد بحديئ، وجب أن يُوقف.

ويستحب فيه، لأنه كان سبيلا الحفظ، كثير الغلط. "تنظيم قدر الصلاة" 2/674.

قلنا: ابن عون: هو عَبد الله، وعباد: هو ابن عَبد المهلي، وقول البزار: وهو غريب، لا يعني شيئا، لأن الغرابة لا تنافي الصحة.

***

(1) المسنده الجامع (177)، وتحفة الأشراف (1462).
والحديث: أخرجه البزار (2724)، وأبو عوانة (13732)، والبيهقي 7/27.
ثم قال: أفعل كما يفعل أمرأؤلك (1).

أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الناصري، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، عشرتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن أحمد، وعبد الله بن محمد، وابن المثنى، وزهير، أبو حشيمة، وأحمد بن إبراهيم، وابن مطيع، وابن الوزير، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن علية، وعبد الرحمن بن سلام) عن إسحاق بن يوسوف الأزرق، قال:
حمدنا سفيان الثوري (2)، عن عبد العزيز بن زريق، فذكره (3).

قال الرزمي: هذا حديث حسن صحيح، يستغرب من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الثوري.

(1) اللفظ للبخاري (165).
(2) قوله: "حدثنا سفيان" سقط من طبعة دار الأمون، لسند أبي يعلى، وأثبته محقق طبعة دار القلم (4/84) بين معقوفين، والحديث: أخرجه مسلم 4/144، والبيهقي 5/112.
(3) المسند الجامع (690)، وال香味 الأشراف (988)، وأطراف المسند (684).
والحديث: أخرجه البزار (494)، وأبي عناثة (426)، والبيهقي 142(5).

220
أخبرنا ابن أبي قتيبة (14753) وألبخاري 2/197 (1654) وقال:

حدثنا علي ( تح ) وحندي إسحاق بن أبي بكر في ثلاثة من أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن المغزني وإسحاق بن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن السعد، قال: خرجت إلى يوم القدر وهو قليل، فقلت: أين صلى النبي هذا اليوم الظهر؟ فقال:

أنظر حيث يصلي أمراؤكم فضلًا (1).

***

750 - عن قتادة، أن أنس بن مالك، رضي الله عنه، حدثه:

«أن النبي صلى الظهر والصفر، والمساء، ورفع رقده بالمحصن (2)، ثم ركب إلى البيت فطافه» (3).

أخبرنا البخاري 2/260 (1676) وقال: حدثنا أصبغ بن المرج، قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث. قال البخاري: كتابه (4) الليث، قال: حدثني خالد، عن سعيد بن مالك، رضي الله عنه، حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري 2/221 (1674) قال: حدثنا عبد المطلب بن طالب، قال: حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث. وقال النسائي في (الكبري) (419) قال: أخبرنا سليمان بن داود، والحارث بن مسكي، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث. وقال ابن حبان (428) قال: أخبرنا عمر بن مهبد الداينان، بالله، والحديث;

(1) اللفظ للبخاري، والحديث;

(2) المحققوه الذي خرجه إلى الأطباط، بين مكة، وبيتى.

(3) المحققوه للبخاري (1654).

(4) قال ابن حجر: وقد وصله البيزار والطبراني، من طريق عبد الله بن صالح، كتاب الليث، عن الليث، وخلفه الليث، هو ابن زيد، وذكر البيزار والطبراني، أنه تقرر بهذا الحديث عن سعيد، وأن الليث فرقة عن خالد، وأن سعيد بن أبي هلال، لم يروا، عن قتادة، عن أنس، غير هذا الحديث. فتح الباري 3/586، 221
قال: حدثنا عبيد الملك بن شعبة بن الليث بن سعد، قال: حدثني أبي، عن جدٍّ,
قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال.
كلاهما (عمرو، وسعيد) عن قتادة، فذكره.

- في رواية ابن أبي هلال: «... وَرَفَّقَ رَفَقدٍ بَعْتُهُ».
- قلنا: صرح قتادة بالسماع، عند البخاري، والساتي.

***

751 - عن قتادة، عن أنس:
"أن أم سليم حاضست بعد ما أفضست، فأمرها رسول الله ﷺ أن تُنفَر".
أخرجه أبو يعلى (833)، قال: حدثنا زهر، قال: حدثنا سعيد بن شليان.
وفي (844)، قال: حدثنا داود بن رشيد.
كلاهما (سعيد، وداود) عن عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، فذكره.

- فوائد:

- قال أحمد بن حنبل: عباد بن العوام مضطرب الحديث، عن سعيد بن أبي

- وقال ابن أبي حاتم: سألاه أبي عن حديث: رواه عباد بن العوام، عن سعيد بن
أبي عرفوبة، عن قتادة، عن أنس: أن أم سليم حاضست بعد ما أفضست يوم النحر،
فأمرها النبي ﷺ أن تنفر.
-
قال أبي: هذا خطأ، إنها هو قتادة، عن عكرمة، عن النبي ﷺ، مُرسلٍ، في قصة
صفيه، رواه الدِّسوقي، وغيره، وهذا هو الصحيح. "العلل" (91).

(1) المستدرك (162)، وتحفة الأشراف (1418).
والحديث; أخرجه البزار (2279)، وابن الجاريد (393)، وال킵ا (1164)، والطبراني
"الأوسط" (8785)، والبيهقي 120، والبغوي (1971).
(2) اللفظ لأبي يعلى (833).
(3) جمع الزواتد 281.
(4) الحديث; أخرجه الطبري، في "الأوسط" (808).
وقال أبي حانم أيضًا: هذا خطأً، إنها هو كما رواه الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة، أن أم سليم حاضت.
قال عبد أبي حانم: قلت لأبي: الخطأ يَمِنْ هو؟ قال: لا أدرى من عباد هو، أو من سعيد. {العالِم} (809).
وقال الدارقطني: يرويه عبَّاد بن العوَّام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
وغيره يرويه، عن سعيد، عن قتادة، مسلاً، وهو الصحيح. {العالِم} (222).

***

752 - عن قتادة، قال: سألت أنس بن مالك، قلت:
»كم حَجّ رَسُولُ الله؟« قال: حجة واحدة، واعتُمت أربع مَرَاز: عمرَةُ زِمن الحُنِيْفية، وعُمْرَةُ في ذي القُعدة، مِن السُّهَمِيَّة، وعُمْرَةُ مِن الجُرَآئِنةِ.
في ذي القُعدة، حيث قَسَمَ غَيْنَمَةَ حُنِيْف، وعُمْرَةَ مَعَ حَجِيجَةٍ.«(1)

(*) وفي رواية: {عن قتادة، قال: سألت أنسا: كم اعتَمَر رَسُول الله؟}
قال: أربعًا، عُمْرَةُ الَّتي صدّعها السُّمَّرُ كَوْنُ في ذي القُعدة، وعُمْرَةٌ أيضًا في العام السَّعِي، في ذي القُعدة، وعُمْرَةٌ بِحِيْنٍ قَسَمَ غَيْنَمَةَ حُنِيْفَ مِن الجُرَآئِنةِ،
في ذي القُعدة، وعُمْرَةَ مَعَ حَجِيجَةٍ.«(2)

(*) وفي رواية: {عن قتادة، قال: سألت لأنسا: كم حَجَّ النَّبِيُّ؟ قال:}
حجة واحدة، واعتُمت أربعًا، عُمْرَةُ الَّتي صدّعها السُّمَّرُ كَوْنُ عُنَّ النَّبِيَّ، وعُمْرَةُ الثانيةُ حين صُلُحَةُ، فَرَجَعَ مِن العام السَّعِي، وعُمْرَةٌ مِنَ الجُرَآئِنةِ، حينَ قَسَمَ غَيْنَمَةَ حُنِيْفَ في ذي القُعدة، وعُمْرَةَ مَعَ حَجِيجَةٍ.«(3)
(*) وفي رواية: "اعتنى رسول الله ﷺ أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي كانت مع حضنته، عمرة من الحنونية في ذي القعدة، وعمرة من العام العميق في ذي القعدة، وعمرة من العام الحران، حيث قسم عثمان حنيين، في ذي القعدة، وعمرة مع حضنته".


ثانيهم (بيه، وعَبْد الصَّمْد، عفان، وآبَو الوليد الطَّلاَبِي، وحُسَان، وهذّب بن خالد، هذّاب، حبان، وأبو داود) عن همام بن يحيى، قال: حدثنا قدادة، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، حبان بن هلال، هو أبو حبيب البصري، هو جليل الثقة، وثقة يحيى بن سعيد القطان.

***

(1) اللفظ للبخاري (148).
(2) المسند الجامع (111)، وتحفة الأشراق (1393 و1416 و1417)، واستدركه محققة أطراف المسند
(3) الحديث، أخرجه البزار (721)، والبيهقي (4342 و345 و57 و10 و9 و8 و56.
(4) البغوي (1846).
753 - عن تأبي البخاري، عن أنس
«أن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء، وعبد الله بن رواحة ابن يذى يمشي، وهو يقول:
خللون بني الكفائر عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ويدخل الحليل عن خليله
ضربا يريل الهام عن مقبله
فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يذى رسول الله ﷺ، وفي حرم الله، تقول الشعر؟ قال له النبي ﷺ: خل عنده يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح التليل».

(*) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ، لئلا دخل مكة، قام أهل مكة بساطنين،
قال: وعبد الله بن رواحة ينقول:
خللون بني الكفائر عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ويدخل الحليل عن خليله
يا ربي إني مؤمن بقليبه.
قال: فقال عمر: يا ابن رواحة، تقول الشعر بين يذى رسول الله ﷺ، وفي حرم الله؟ قال: فقال النبي ﷺ: مله يا عمر، هذا أشد علىهم من وفع النليل».

(*) وفاء رواية: «دخل رسول الله ﷺ مكة مكتبة معتبرة، قبل أن يفتحها،
وابن رواحة يمشي بين يذى، وهو يقول:
خللون بني الكفائر عن سبيله
اليوم نضربكم على تنزيله
ويدخل الحليل عن خليله
ضربا يريل الهام عن مقبله

(1) اللفظ للترمذي.
(2) اللفظ لأبي يعلى (3394).
فقال عمر: يا ابن رواحة، في حرم الله، وَيِنِي يَدَي رَسُولِ الله ﷺ تقول هذه الصورة؟ فقال النبي ﷺ: خُلِّ عَنِّي يا عمر، فإن الذي نفسي بيده، كلما ف وعدُّ علىِّهم من وقفاً النَّبِيِّ (1).

أخبره عبد بن حبيب (1258) قال: أخبرنا عبد الزواج، وانذرادي (2847)

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (3) من هذا الوجه.

وقد روى عبد الزواج هذا الحديث أيضًا، عن معاَمر، عن الزُهرى، عن أنس، نحوي هذا.

وروى في غير هذا الحديث: لأن النبي ﷺ دخل مكة في عمرة القضاء، وَكَعْبُ بُنِّي مالك بُنِّي يَدَيْهِ، وهذا أصح عند بعض أهل الحديث، لأن عبد الله بن رواحة فتى يوم مُوّلُت، وإنها كانت عمرة القضاء بعد ذلك.

(1) اللفظ لأبي خزيمة.
(2) المسند الجامع (282)، وتفسير الأشراف (236).
(3) الحديث: أخبره البزاز (1424)، الطبراني (1499)، والبهمي (278/278)، والبغوي (47).
(4) في طبعة الرسالة (1326) 306 غريب صحيح.

226
فوائد:

- قال علي بن المديني: أكثر جعفر، يعني ابن سليمان عن ثابت، وكتب مراسيل، وفيها أحاديث متكرير عن ثابت، عن النبي ﷺ: "الجرح والتعديل" 2/181.
- وقال الدارقطني: غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به جعفر، وتفقد به عابد الرزاق. "أطراف الغراب والأفراد" (1/681).

***

754 - عَنْ الزُّهَرِيَّ، عَنْ أَنْسِ:
«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَسَّلَ فِي عُمُرَةِ الْقُضْاءِ، وَأَنَا رَوَاهَا بِيْنَ يَدْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: خَلْوَتْ نَيَّةُ الْكَفَّارَ عَنْ سَبِيلِهِ.» قد أَنْزَلَ الرَّحْمَٰنُ لِيُنْزِيلَهُ بِأَنَّ خِيرَ الْفَتْحِ فِي سَبِيلِهِ" (1).

أخبره أبو يعلى (1370) قال: حدثنا مُؤمِّن بن إهاب. وفيه (1379) قال:
"حدثنا أبو بكر بن زُجِّيِّه.
كلاهما (مُؤمِّن، وأبو بكر) قالتا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهَرِيَّ، فذكره".

- فوائد:

- قال الدارقطني: تَفْرَدَهُ عَبْدُ الرَّزَاق، عن مَعْمَر، عَنَ الزُّهَرِيَّ، عَنْ أَنْس.
ويقال: إنه وهم فيه، إنه سمع هذا الحديث من جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس، إنه أتقل عليه إسناده.
وهو محفوظ من حديث جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أَنْس. "العلل" (1/708).

***

(1) لفظ (1371).
(2) أخبار اللزاز (1371)، والطليعاني (1497)، والبيقلي (1392)، والبغوي (1345).
التكاح

755 - عن خفض بن عمر، عن أنس بن مالك، قال:
"كان رسول الله ﷺ يأمر بالباعة، ويتهم عن البائع مباعة شديدة، ويقول:
تزوجوا الوُدود الوُلود، إن مكانتك الأتيتاء يوم القيامة".(1)

أخبر أحمد (2) (1264) قال: حدثنا حسین، وعفان. وفي (245)
(13604) قال: حدثنا عفان، وابن جبير (628) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق
الثقفی، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.

ثلاثتهم (حسین، وعفان، وغفیة) قالوا: حدثنا خلف بن خلیفة، قال: حدثني
خفص بن عمر، فذكره.(2).

- في رواية قتيبة بن سعيد: "خفص ابن أخي أنس بن مالك".
- قال أحمد (13604): حدثنا عفان، قال: حدثنا خلف بن خلیفة، قال أحمد:
وقد رأيت خلف بن خلیفة، وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدّذك محارب بن داود؟
قال أحمد: فلم أفهم كلامه، كان قد كرر فتركته.

***

756 - عن قاية الطبائي، عن أنس
"أن نفرًا من أصحاب النبي ﷺ سألوا أئزاز النبي ﷺ عن عمليه في
السنر؟ فقال بعضهم: لا أئزاز للناس، وقال بعضهم: لا أكن لهم، وقال
بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم ولأفتر، قام فحمد الله،
وأولى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا، لكنني أolini وأآتام، وأصوم
وأفتر، وأئزاز النسا، فمن رغب عن شبيه فليس بمني".(3)

(1) اللينص لأحمد (1264).
(2) المسند الجمع (720)، وأطراف المسند (435)، ومجمع الزوائد (2)
.252.
(3) الحديث، أخرجه البزار (6456)، والطبراني، في "الأوسط"، والبيهقي (7)8.
.27.
(3) اللينص لأحمد (1491).

268
(*) وفي رواية: "أن ناسا سألوا أزواج النبي عن عبادةه في السفر، قال:
فعبد الله، وأثني عليه، ثم قال: ما بال أقوام يسألون عبادًا أصمه؟ أما أنا فأصلح
وأنا، وأصمه وأفطر، وأنزوح النساء، فمن زغب عن ستين فليس مني".(1)

أخرج بحمد 3/21 (568/1) قال: حديث موقول. وفي 3/209 (3763) قال:
قال: حدثنا أبو سوار بن عامر، وفي 3/218 (914) قال: حدثنا عفان، و"عبد بن حبيبة"
(1319) قال: حدثنا محمد بن الفضل، و"مسلم" 4/129 (3738) قال: حدثني أبو
بكير بن نافع البحيبي، قال: حدثنا نهيم، و"النسائي" 6/6، وفي "الكبرى" 530 (5) قال:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أبانا عفان، و"ابن جعفر" (14) قال: أخبرنا محمد بن
إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقيفي، قال: حدثنا بيصر بن أسد.
خمسهم (موقول، وأسواد، وعفان، وابن الفضل، وبيصر) عن حماد بن سلمة،
عن ثابت، فذكره.(2)

***

٧٥٧ - عن حمدي بن أبي حبيب الطويلي، أنه سمع أسن بن مالك، رضي
الله عنه، يقول:
"جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي، نسألون عن عبادة النبي،
قلت لو أخبروا كأنهم تقالوا، قالوا: وأين تحنين من النبي؟ قد غيروا له ما
تقدمهم من ذنبي وما أتخذه! قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا، وقال آخر:
أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فجاء
رسول الله ، فقال: أنتم الذين تفلتما كذا وركذا؟ أما والله، إن كيداً كيداً
ولتفاكم لله، لكي أصوم وأفطر، وأصلي وأزود، وأنزوح النساء، فمن زغب
عن ستين فليس مني".(3)

(1) النفح لأحمد (13763).
(2) المسند الجمع (3763)، ومختصر الأشراف (3763)، وأطراف المسند (124).
(3) الحديث، أخرجه البخاري، (780)، وأبو عوانة (35986)، والبيهقي 7/77.
(4) النفح للبخاري.

279

***

758 - عن الصحابة بن مَرَاِجِم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا، فليكُن ورَجُولَهُ الحُرَّائر.»

أخيره ابن ماجه (1862) قال: حدثنا هشام بن عباس، قال: حدثنا سلام بن سَوَار، قال: حدثنا كثير بن سليم، عن الصحابة، فذكره.

- فوائد:


ووزي عن نشل، عن الصحابة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

***

759 - عن زياد الفَطْرِي، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:

«من تزوج فقد أعطى نفسه الجَيْدَاء.»

أخيره أبو يعلى (434) قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن البخاري الوسطى، أبو عبد الله المكَفُوف، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبد الرحيم بن زياد الفَطْرِي، عن أبيه، فذكره.

(1) المسند الجامع (116)، وتهفة الأشراف (745).
(2) الحديث، أخرجه البَيْهْقِي 7/77، والبَغْوي (95).
(3) المسند الجامع (118)، وتهفة الأشراف (112).
(4) المقصد العلي (167)، ومجموع الزوائد 4/252، وإنجاز الجبهة السَّمَّة (878)، والطالب العالي (1133).
فواائد:
قال أبو حاتم الرازي: زيد بن الحواري، أبو الحواري العِمْمِي، البصري، روى عن أنس، مرسلاً. (الجرح والتعديل) 1/3، ۴۲۰.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 6/6، في ترجمة جبريل بن زيد.
وقال: وهذه الأحاديث عن أبيه، عن أنس، لا يرويها غيره، وهي غير محفوظة، وقد روى عن أبيه، عن أنس غيرها.

***

۷۶۰- عن قاتدة، عن أنس بن مالك، قال:
«لا يكُن شيء يَأْخُذ إلى رسول الله ﷺ بعْد النساء، من الحليّ».
أخرجه النسائي ۶/۲۱۷ و۶/۲۶، وفي «الكربل» ۴۳۸/۸ و۸۸۳/۸ (العدد) قال:
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم بن طهان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قاتدة، فذكره.

***

فواائد:
قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه إبراهيم بن طهان، عن سعيد، عن قاتدة، عن أنس، حدث به حفص بن عبد الله النيسابوري عنه.
ورواه أبو هلال الزراري، عن قاتدة، عن معاوق بن يسار.
وقيل: عنه، عن قاتدة، عن الحسن، عن معاوق.
والнесен أصيح: (العلام) (۲۵۵۲).
وقال الدارقطني أيضاً: يرويه أبو هلال الزراري، عن قاتدة، عن معاوق.
ومن قال فيه: عن الحسن، عن معاوق، فقد وهم.
وعن خالدة إبراهيم بن طهان، قررنا عن سعيد بن أبي عروبة، عن قاتدة، عن أنس.
وكلاهما غير محفوظ. (العلام) (۲۵۴۱).

***

(1) المسند الجامع (۱۷۱)، ومصنف الأشراط (۱۱۲)، وإحاطة الجزيرة السَّمَهَرة (۴۳۳۹).
(2) المictions أبو غوانة (۲۰۸۴)، والطرابلسي، في «الأوسط» (۱۷۰۸).
721- عن الزبیر بن عدی، عن أنس، قال رسول الله ﷺ:
"لا تن تن تن ن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن تن ت

820- عن تابت البكاء، عن أنس بن مالك:
"أن المُغَفِّرة بن سُميَة أراد أن ينَزُوَّج امرأة، فقال له النَّبي ﷺ: أذهب، فانظر إليها، فإنه أخرى أن يؤَّدم ببنكما.
ففعل، فَنَزْوَّجْهَا، فذكر من موافقتها (2).

أخبر عبد بن حيد (155). وابن ماجة (1865) قال: حدثنا الحسن بن علي المخلل، وزهير بن محمد، ومحمد بن عبد الملك. وأبو يعلى (438) قال: حدثنا أبو بكر ابن زُجَّيْرِيْه. وابن جيثان (340) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا العباس بن عبد العزيز، ستهم (عبد بن حيد، والحسن، وزهير، ومحمد بن عبد الملك، وأبو بكر، والعباس) عن عبد الزرقاء، قال: أخبرنا معاصر، عن ثابت، فذكره (3).

(1) مجمع الزوائد 4/84، وإتحاف الجفرة المجهرة (2758)، والمطالب العالية (1431).
(2) أنفظ لابن ماجة.
(3) المستند الجامع (587)، وقصة الأشراف (440).
(4) الحديث: أخبره ابن الجارود (176)، والناصقوطي (362-623)، والبيهقي (8)/7.

232
فوائد:

- وأخرجه الدارقطني، في "السنن" (322)، وقال عقبه: الصواب، ثابت، عن بكر المعرفي.
- رواه عبد الرؤف أيضاً، عن مأمون، عن ثابت، عن بكر المعرفي، عن الصمغيرة بن شعبة، رضي الله تعالى عنه، وسماي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

***

763 - عن تابع النبيّ، عن أميّة:
"أن النبي ﷺ أرسل أم سليمة نظير إلى جارية، فقال: "سمعي عوارضها، وانظري إلى عرفونها"." (1)
أخرجه أحمد 2/231 (2457-1234). وعبد بن حميد (1389) قال: حدثني ابن أبي شيبة.
كلاهما (أحمد، وابن أبي شيبة) قالا: حدثنا إسحاق بن منصور، عن عقيرة بن زاذان، عن ثابت، فذكره.

- أخرجه أبو داود، في "المراصد" (216) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا حماد، عن ثابت:
"أن النبي ﷺ أراد أن يخطب امرأة، فبعث إليها امرأة، فقال: "سمعي عوارضها، وانظري إلى عرفونها". مرسول.

***

764 - عن تابع النبيّ، وأبان، وعمر واحده، عن أميّة، أن النبي ﷺ قال:
"لا شعار في الإسلام".

(1) اللفظ لأحمد.
(2) المصنف الجامع (670)، وأطراف المسند (223)، ومجمع الزوائد 2/276، وإتحاف الجيرة المحررة (2097).
أخبره أحمد بن عبيد الرزاق قال: حدثنا عبيد الرزاق، قال: حدثنا معاصر، عن ثابت، وابن، وعمر وIRROR فذكره.

أخبره عبيد الرزاق (1043 هـ) عن معاصر، عن ثابت، وابن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا شعار في الإسلام، ولا إشاعاد في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنبي».

ليس فيه: «وغير واحد».


سبعهم (أحمد، وعبد بن حميد، والحسن، وبيه، ومحمد، وإسحاق، ومحمد).

عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معاصر، عن ثابت، عن أنس، قال: «أخبر النبي ﷺ، على الناس حين بايعهم أن لا ينحرون، فقال: يا رسول الله، إن نساء أسعدنا في الجاهلية، أففسدُنَّهُن في الإسلام؟ فقال النبي ﷺ: لا إشاعاد في الإسلام، ولا شعار، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنبي، ومن ابتعد فليس منا».

(*) وفي رواية: «تهيي رسول الله ﷺ، عن الشعار».

(*) وفي رواية: «لا عقر في الإسلام».

(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ لعبد بن حميد (1257 هـ).
قال عبد الرزاق: كانوا يحضرون عند النبي نفرة أو شاة. (*)
وفي رواية: لا شعار في الإسلام. (*)
وفي رواية: من أنتبه قليس ومنا. (*)
ليس فيه: أبان وغير واحد.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث أنس.

(*) وأخرج عنه عبد الرزاق (477-27) 10/3. وأحمد 12887 (12776) قال: حدثنا
عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان (1)، عمٍّ سمع أن سَيَةُ بن مالك يقول: قال النبي: لا شعار، ولا إسعد في الإسلام، ولا جلف في الإسلام، ولا جلب، ولا حب.

(*) وأخرج عنه عبد الرزاق (106-276) 10/1 من معمر، عن قتادة، قال: كان رسول الله
يقول: لا شعار في الإسلام.
قال معمر: لا أعلم إلا عن النبي. (*)

فوائد:

قال أبو حاتم الرضا: هذا حديث مكثَر جده. علل الحديث (106).

(1) اللفظ لأبي داود.
(2) اللفظ ماجه.
(3) اللفظ للترمذي.
(4) قوله: حدثنا سفيان سقط من المطبوع من المصنيف لعبد الرزاق.
(5) اللفظ لأحمد.
(6) المسند الجامع (272 و 272 و 272 و 272 و 272) 724 و 727 و 727 و 727 و 727، وتحفة الأشراف (727 و 727 و 727 و 727 و 727)، وأطراف المسند (727 و 727 و 727 و 727 و 727)، وجمع الروايات (727 و 727 و 727 و 727 و 727)، وإثبات الخبرة المجهزة (727).

235
- وأخرج ابن عدي في "الكامل" 2/44، في ترجمة أبي، وقال: وأبان بن أبي عبيش له روایات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو بِين الامور في الضعيف.

***

765 - عن حميدة الطويل، عن أنسي، قال: قال رسول الله ﷺ:
اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هو، وَلا شَاغِرُ في الإِسْلَامِ.
أخرج البخاري 3/111، وفي "الكبرى" (572) قال: أخبرنا علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الزراري، عن حميدة، فذكره.
- قال أبو عبد الرحمن البصري: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر.
- وقال البصري بعد أن ذكره: هذا خطأ، والصواب الذي قبله، يعني بشر.
- عن حميدة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، "السنن الكبرى".

فوائد:
- الزراري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث.
- رواه بشر بن المفضل، عن حميدة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، رضي الله تعالى عنه، وسياطي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

***

766 - عن تابي الإبنائي، قال: كنت عائداً نسي، وعندما أبتته الله، قال أنسي:
جاهِب امْرَأةٌ إلى رسول الله ﷺ تعرّض علىَّ نفسها، قال: يا رسول الله، ألاَّك في حاجة؟
قالت: نِبِيْك، زجِبْت في النَّبِيّ، فعُرِضَت علىَّ نفسها".

(1) المسند الجامع (721)، وتحفة الأشراف (666).
(2) النظف للبخاري (510).

236
(*) وفي رواية: (أن امرأة أتبت النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض تفسها، فقال: ليس لي في النساء حائجة).

قالت ابنته لأسى: ما كان أصلب وجهها، قال أسى: كنت خيرا منك، رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضت تفسها عليها.


ثانيهم (عفان، علي، ومُسَدَّد، وأبو يش، وابن بشار، وابن المثنى، عمرو، ومحمد) عن أبي عبد الصمد، مرحم بن عبد العزيز العطار، قال: سمعت ثابنا البياني، فذكره.

***

حدثت تابيت، عن أسى قال: خطبت أبو طلحة أم سليم، فقالت له: ما ملكت يا أبا طلحة جر، وكفيي امرأة مسلمة، وأنت رجل كافر، ولا يظل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فقد ليك مهر، لا أسألك غيره، فأسلم...». الحديث.

تقدم من قبل.

***

(1) اللفظ للنسائي (1349).
(2) المسند الجامع (1323)، وعجفة الأشراف (848)، وأطراف المسند (284).
(3) الحديث: أخرجه الدولةي في «الكنى» (1456).

237
۷۶۷ - عن الحضرمي بن لاقي، عن أنس بن مالك:
"أن أمرأة أتبت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، أرحب لي، كذا وكذا، ذكرت من حضنها وحاجاتها، قلت لك بها، فقال: قد قيلت، فلم تزل تبديها، حتى ذكرت أنها لم تصدع، ولم تشتك شيئًا قط، قال: لا حاجة لي في البتهك". (1)
أخره أحمد ۲/۱۰۵ (۱۳۸۰/۱۲۶۸). وأبو يعلى (۴۲۸۴) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سهيلة.
كلاهما (أحمد، وأبو بكر) عن عبد الله بن بكر، أبي وذهب، عن سسان بن ربيعة، عن الحضرمي بن لاقي، فذكره.

- فوائد:
قال البخاري: قال ابن معين: سمع عبد الله بن بكر السهيمي من سنان بن ربيعة، بعد ما خرب. "التاريخ الكبير" ۴/۱۲۴.

***
۷۶۸ - عن حميد الطويلي، أنه سمع أنس بن مالك يقول:
"لما قوم رسول الله ﷺ المدينة، أسلم الناس المتزئل، فطار سههم عبد الرحمن بن عوف على سعيد بن الزبير، فقال له سعيد: تعال حتى أقسمك مالي، وأنزل لكي عن أي أمراني شئت، فأցنوك العامل، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بازة الله لك في أهليك ومالك، دُلُوٍّ على السوق، فخرج فأصاب شهبة، فخطب امرأة فترجها، فقال له رسول الله ﷺ: على كم تزوجتها قال: على تزوجتها من ذهب، قال رسول الله ﷺ: أولم وليت بناء؟"(2)

(1) اللفظ لأحمد.
(2) المنداد الجمع (۷۴۴) وأطراف المسند (۴۱۹)، ومجمع الزوائد ۲/۲۹۴، وتحاف الخيرة
المهجرة (۳۱۳۸۰، ۳۸۶)، والمطالبة العالية (۴۷۶). والحديث: أخرجه البهضمي، في "شعب الإيان" (۹۹۰).
(۳) اللفظ للحميدي.

۲۳۸
(1) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(2) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(3) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(4) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(5) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(6) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(7) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(8) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(9) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(10) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(11) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(12) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(13) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(14) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(15) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(16) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(17) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(18) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(19) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(20) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(21) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(22) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(23) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(24) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(25) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(26) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(27) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(28) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(29) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(30) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(31) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(32) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(33) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(34) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(35) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(36) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.

(37) وفي رواية: "ليَّنَاءُ قَدَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بنَ عَوْفٍ السُّمَّيْدِيَة، آخِي النَّبِيّ ﷺ.
مهم؟ قال: تزوجت يا رسول الله، قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار، قال: ما أصدقت؟ قال: نوة، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم وولو بشامة؟

(*) وفي رواية: قوم عبد الرحمن بن عوف السعدية، فأخى النبي عليه الصلاة والسلام، ابنه وبين سعد بن الزبير الأنصاري، وكان سعدًا ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقبي وجه مالي نصفي، وأوزوجك. قال: بارك الله لك في أمهك ومالك، دُلّوني على السوق، فما رجعت حتى استشعر أقطا وسمنا، فأتي بيه أهل منزله، فمكننا بيسيراً، أو ما شاء الله، فجاء وعليه وصار من صفرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مهيم؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار؟ قال: ما سعت إليها؟ قال: نوة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، قال: أولم وولو بشامة؟

(*) وفي رواية: قوم عليًا عبد الرحمن بن عوف، وأخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنه وبين سعد بن الزبير، وكان كبير السن، فقال سعد: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالاً، فأقبلت مالي بنيي وبيبيك شطرتين، وعليه امرأتان، فأنظر أعجبها إليك فألطفها، حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أمهك، فلم تزوج يومئذ حتى أفضلاً شيتاً من سمن وأقط، فلم يلبث إلا بيسيراً، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه وصار من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سعت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، قال: أولم وولو بشامة؟

(*) وفي رواية: أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن قريشي والأنصار، فأخي بيني سعد بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقال له سعد: إن لي مالاً، فنموتني وبيبيك شطرتين، وعليه امرأتان، فأنظر أعجبها، فإذا حلت تزوجها،

(1) اللفظ لعبد بن حميد.
(2) اللفظ للبغباري (449).
(3) اللفظ للبغباري (3781).

240
قال: بارك الله لك في أهليك ومالك، دُنْوُي، أي، على السوق، فَلْمَ يرتجٌّ حتَّى رجَحُ يسمن وأقث مقد أفضله، قال: ورأى رسول الله ﷺ، على أكثر صفرة، فقال: مهيّم؟ قلنا: أنت نجحت امرأة من الأنصار، فقلّب الله رسله، فقال: مهيّم؟ فقال: نجحت امرأة، فقال: أُولى وولو بِسَأْةٍ»(1).

(1) وفي رواية: "أن عبد الرحمن بن عوف نجحت امرأة من الأنصار، فَلْمَ يرتجٌّ بسمن وأقث مقد أفضله، فقال: ورأى رسول الله ﷺ، علّي أكثر صفرة، فَلَمْ يرتجٌّ حتَّى رجَحُ يسمن وأقث مقد أفضله، فقال: مهيّم؟ قال: نجحت امرأة، فقال: أُولى وولو بِسَأْةٍ"(1).


(1) اللفظ للنسائي 6/137.
(2) اللفظ للنسائي (102).
(3) وهو في رواية ابن القاسم (1336) وسُوَّيد بن سعيد (336) وورد في "مسند المهنا" 138.

جميعهم (مالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ومعاذ، وإسحائيل بن إبراهيم بن عبادة، وزيد بن هارون، وصرة بن معاوية، وإسحائيل بن جعفر، وجمى بن سعيد القطان، وجمي بن سعيد الأنصاري، ويشر) عن حمّيد الطبول، فذكره(١).

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب، وزن ثلاثة دراهم وثلث.

وقال إسحاق: وزن نواة من ذهب، وزن خمسة دراهم.

سمعه إسحاق بن منصور، يذكر عنه هذا.

***

769 - عن ناييف البنتيبي، وجمي بن الجني، عن ابن أبي سفيان;

«أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة، فأخذ رضوان الله به وبنين سعد بن الزبير الأنصاري، فقال له سعد: أي أخى، أنا أكثر أهل المدينة مالاً، فأنا شطر يالى فخذته، وعمري أمراً، فانظر أنما أعجب إليكم، حتى أطلقها، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فقلوه على السوق، فذهب فاستمر وتباع، فربى، فجاء بسيء من أقطع وسمم».

(1)المسند الجامع (725)، وتقيف الأشراف (671، 572، 576، 571، 567، 565، 569، 568، 678، 726، 780، 782، 802، وأطراف المسند (539)، والحديث: أخرجه البزار (6541، 6549)، وابن الجارون (610، 616)، والطبري (731، 730، 745، 737، 738، 739، 740، 741، 742، بالبيهقي 7، 236، 400، 403، 543، 545، 546، 547، 548، 549، 550، 551، 552، 553، 554، 555، 556، 557، 558، 559، 560، 561، 562).
 Implicit في ما ساء الله أن يلبث، فجاءة وعلى رذته رفع رغوان، فقال رسول الله: ما أصيبها؟ قال: وَزْنُ نِّوْاَتُهُ وَأَوْلِيَاءُ بِشَأَتٍ.
قال: عبد الرحمن الثاني، وَلَوْ رَفَعَتْ حَجَرًا لَرَجَوتْ أَنْ أُصْبِبَ ذَهَبًا، أَوْ فِصَّةً.

(*) وفي رواية: "أن رسول الله، رأى عبد الرحمن بن عمو، وعلى رذته رفع رغوان، فقال النبي: ما أصيبها؟ قال: وَزْنُ نِّوْاَتُهُ وَأَوْلِيَاءُ بِشَأَتٍ.
قال: وأولو وَلَوَ بِشَاءٍ.

آخره أحمد 3/7 1389 (1334) قال: حدثنا عفان. وقال: أخبرنا أبو إسحاق، أحمد بن إسحاق الحضرمي، وأبو داود (109) قال:
حدثنا موسى بن إسحاق، ثلاثهم (عفان، وأبو إسحاق، وموسى) عن حداد بن سلمة، عن ثابت، ومحمد، فذكرها (2).

آخره عبد الززاق (101) عن معاصر. و "أحمد" 3/165 (1271) قال: حدثنا عبد الززاق، قال: حدثنا معاصر. وفي 2/272 (1340) قال:
حذفنا يونس، وسريع. قال: حذفنا حداد، يعني ابن زيد. و"عبد بن حميد" (1368) قال: حذفنا سليمان بن حرب، قال: حذفنا حداد بن زيد. و"الدارمي" (1245) قال: أخبرنا أبو العباس، قال: حدثنا حداد بن زيد. و"البخاري" 7/27 (5155) قال:
حذفنا سليمان بن حرب، قال: حذفنا حداد، هو ابن زيد. وفي 8/2 (1387) قال:
حذفنا مسدد، قال: حذفنا حداد بن زيد. و"مسلم" 4/144 (1474) قال: حذفنا نجبي بن نجبي اليماني، وأبو الزبيدي، سليمان بن داود العثيمي، وقتيبة بن سعيد، قال:

(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ لأبي داود.
(3) المسند الجمع (728، وتحفة الأشراف (339)، وأطراف المسند (725).

243
تَحْيَيُّ: أُخْبَرْنَا، وقال الآخرون: حدثنا حمد بن زيد. و"ابن ماجة" (1907) قال:
حدَّثَنَا إِبْنُ أَمْرٍ يَنُوُّنُٰب، قال: حدثنا حمد بن زيد. و"الترمذي" (1994) قال: حدثنا
فُتْحِي، قال: حدثنا حمد بن زيد. و"النسائي" (168/2) وفي "الكبرى" (533) قال:
أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا يZR بن أم سود، قال: حدثنا حمAZ (1). وفي (128/6
وفي "الكبرى" (534 و1800) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حمAZ بن زيد. و"أبو يعلى" (1248
(1246) قال: حدثنا أبو الزبير الزهري، قال: حدثنا حمAZ. وفي (123)
قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا حمAZ. و"ابن جهان" (696) قال: أخبرنا ابن حزم،
قال: حدثنا محمد بن تجيه الذهلي، قال: أخبرنا عبد الزرار، قال: أخبرنا مأمون.
ثلاثتهم (مأمون، وحمAZ بن زيد، وحمAZ بن سلامة) عن ثابت الباني، عن أنس بن
مالك.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَيَدُوُّرُوهُ مِنْ حَلْوِيَّةٍ، فَقَالَ نُصَرٌ ﷺ ﻓِي
مُهِيْمٍ، يا عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: تَرَوْجَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ:
كَمْ أَصْدَقَتْهَا؟ قَالَ: وَزَنَّ نَوَآءَ مِنْ ذِهَبٍ، فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ: أَوْلَمْ لَوْ عَلَيْهَا؟
قال أنس: لقد رأيتاه قسم لكل امرأة من نساءه، بعد موته، مائة ألف دينار (3).

(*) وفي رواية: "أنَّ النَّبِيَّ ﷺ، رأى على عبد الرحمن بن عوف أكثر صفرة،
قال: ما هذا؟ قال: إن تروجت امرأة على وزين نوآء من ذهاب، قال: بارك الله
لك، أولم لولو بيناها (3)."(*)

(*) وفي رواية: "أنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جاء وَعَلَيْهِ رَذَعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ،
فَقَالَ نُصَرٌ ﷺ مُهِيْمٍ، قال: تَرَوْجَتْ امْرَأَةٌ، قال: وما أَصْدَقَتْهَا؟ قَالَ:
وُزَنَّ نَوَآءَ مِنْ ذِهَابٍ، قال: أَوْلَمْ لَوْ عَلَيْهَا؟ (4)."

(1) هو حمAZ بن سلامة. "تحفة الأشراف".
(2) اللفظ لأحمد (12715).
(3) اللفظ للبخاري (5105).
(4) اللفظ للنسائي (128/6).
ليس فيه: "حميد" (1).

قال أبو يعيسى الترمذي: حديث أنس حديث كان صحيح.

وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب: وزن ثلاثة دراهم وثلث.

وقال إسحاق: هو وزن خمسة دراهم.

***

77 - عن ثابت البندكن، عن أنس بن مالك، عن عبيد الرحمن بن عوف، لبثا كاهرا، أخاه رسول الله ﷺ، بينه وبين عثمان بن عفان (1)، قال له: إن لي حائطين، فأحترم أي حائطين شئت، قال: بارك الله في حائطيك، ما هذا أسلمت، ثلاثي على السوقي، قال: فقلته، فكان يطرى السوقي.

(1) المسند الجمع (288 و391)، وأطراف المسند (325).

(2) تعرف في طبعات عالم الكتب، وبلنسية، ابن عباس إلى: "سعد بن الريعي"، جاء على الصواب في النسخ الخاطئة، والطبعة التركية: "عناث بن عفان"، نعم صواب القصة: "سعد بن الريعي"، ولكن هكذا رواه عبد بن حيد، وعنده "عناث بن عفان"، والبحث هنا ليس عن صواب القصة، ولكن عن كيف رواه عبد بن حميد.

- أخرجه ابن عساكر، "تاريخ دمشق" 5/153، وابن الأثير، "أدبي الغابة" 3/478، والذهبي، "تتى أعلام النبلاء" 4/76، وابن كثير، "البداية وال:endة" 10/205، من طريق عبد بن حميد، وعندهم: "آخر بنيه وبين عثمان بن عفان".

- وقال ابن عساكر: كذا قال، والمحفوظ أن الذي قال لعبد الرحمن ذلك: سعد بن الريعي.

- وقال ابن الأثير: كذا في هذه الرواية: أنه آخر بينه وبين عثمان، والصحيح أن هذا كان مع سعد بن الريعي الأنصاري.

- وقال الذهبي: كذا هذا.

- وقال ابن كثير: قوله في سياق عبد بن حيد: إنه آخر بينه وبين عثمان بن عفان، فجعل "عناث"، خالفت ما في "صحيح البخاري"، من أن الذي آخر بينه وبينه إنها هو سعد بن الريعي الأنصاري، رضي الله عنها.

240
الغيبة، والإهاب، فجمع، فترَوجَ، فَأتي النبي ﷺ، وعليه رَبُّ من صفرة، فقال: مَهين؟ قال: تَرَوجَ، فقال: بارك الله كله، أولم وَلُو بِشَاء. قال: فكَثَرَ مَلَأهُ، حتَّى قَبِلَتْ لَهُ سَبُعُ مَيَّاتٍ زَاغةً، تحملُ الْبُرَّةٌ، والدقيق، والطعام، قال: لَتَبَلَّ أَحْلِي السَّمَدِينَة، سُمِّ عَلَى أَهْلِ السَّمَدِينَة رَجُلًا، فقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: ما وَجَّهَ الْرَّجُلُ؟ قَبِلَ لَمْ يُقَدِّمَ لِيَبِيد الرحمَةَ بْن عَوْف سَبُعُ مَيَّاتٍ زَاغةً، تحملُ الْبُرَّةَ، والدقيق، والطعام، فقالت عائشة: سمعت النبي ﷺ يقول: "وعَبْد الرحمَةَ لا يدْخِلُ الجَنَّةَ إلا حَيَا». فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِك عبد الرحمَةَ، قال: يا أَمِه، إنِّي أَثَدِّك أَنْ تَبِّحْيَاهَا وَأَحْتَلَّهَا وَأَقْتَبَىُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، عَزِّ وَجَلَّ.

(*) وفي رواية: عن أبي نسأ، قال: لَتَبَلَّ أَحْلِي السَّمَدِينَة، قَالَتْ: ما هَذَا؟ قالوا: عبرَ ليَبِيد الرحمَةَ بْن عَوْف، قَدْ بَدَّلَ مِنَ السَّمَامْ، تحمل مِنْ كَلِّ شَيْءٍ، قال: فَكَانَتْ سَبُعُ مَيَّاتٍ بَعْيرٌ، قال: فَلَضِفْت السَّمَدِينَةُ مِنَ الصووت، وقالت عائشةُ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "كَذَكْ رَأَبَتُ عبد الرحمَةَ بْن عَوْف يدْخِلُ الجَنَّةَ حِيَوًا".

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِك عبد الرحمَةَ بْن عَوْف، فقال: لَنْ اسْتَطَعْتُ لَأَدْخِلُهَا قَائِيًا، فَجَعَلَهَا بأَفْتَافِهَا وَأَحْتَلَّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، عَزِّ وَجَلَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدٌ ١٥٩ ١٥٥ (٢٥٣ ٢٥٣) قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان، وعبد بن حمْدٍ (٣٨٤) قال: حدثني يحَي بن إسحاق.

(1) تُصَحِّفِ في طعابات عالم الكتب، بلنسية، والتركية، وابن عباس، إلى: "البر" بالمعجمة، وهو نوع من النباتات الشريبة، وقد ورد الحديث، نقلاً عن "مسند عبد بن حميد"، في "تاريخ دمشق"، وأسد الغابة"، و"سیر أعلام البلاط"، و"بداية والنهاية"، و"جامع المسانيد والسنن" ٨٦/٧٧، و"عهدنهم: "تحمل الرُّب"، بالمهمة، وهو القمح، على الصواب، وهو الموافق للسياق.

(2) اللَفْظ لعبد بن حميد.

(3) اللَفْظ لأحمد.
كلاهما (عبد الصمد، ويجيء) عن عبارة بن زاذان، عن ثابت البناي، فذكره.

***

47 - عن قتادة، ومحمد، عن أنس:

"أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة، على وزن نوبة من ذهب، وأن
النبي قال له: "أطعم وله مشاء".

أخرجه مسلم 4/144 (1377/66) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال:

أخبرنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، وحيد، فذكراه.

أخرجه ابن أبي شيبة 4/187 (7/116235) وقال:

حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، وتهمد. (1390) وقال: حدثنا عفان،
قال: حدثنا همدي بن جعفر، قال:
حدثنا شعبة، وفي 3/274 (426) وقال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:
حدثنا شعبة، وفي 3/1399 (426) وقال: حدثنا شعبة، وفي (1383) قال:
حدثنا حسان، قال: حدثنا شعبة.

وفي 3/278 (7/2378) قال: حدثنا شعبة، عن شعبة، و"البخاري" 7/20 (148)
قال: حدثنا سفيان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. و"الصحيحة" 4/144 (2475) قال:
حدثنا محمد بن عبيد الغريري، قال: حدثنا أبو عوانة، و"بخاري" 5/320 (600) قال:

حدثنا يحيى، قال: حدثنا يزيد بن زرارة، قال: حدثنا سعيد.

أربعتهم (حجاج بن أرطاة، وشعبة، وأبو عوانة، وشعبة) عن قتادة، عن أنس بن
مalk.

"أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار، على وزن نوبة من ذهب".

قال: فجأز ذلك.

__________________________

(1) المسند الجمع (728 و17217), وأطراف المسند (457/11), وجمع الرواية 9/228.

(2) الفلك لأحمد (1390/1).

247
(1) وفي رواية: "أنبّ عبّد الرَّحْمَن بن عُوُفَ تَزْوَجَ عَلى وَزْرَى تَوَاءَةٍ مِن ذَهَبٍ.
قال: فكأن الحَكْمَةْ يَأْتِيَ بِهِ".

(2) وفي رواية: "أنبّ عبّد الرَّحْمَن بن عُوُفَ تَزْوَجَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ،
على وَزْرَى تَوَاءَةٍ مِن ذَهَبٍ، فقال: لَعَسُدِ رسولِ الله ﷺ: أَوْلَى، وَلَوْ نَشَأَةً".

(3) وفي رواية: "تَزْوَجَ عبّد الرَّحْمَن بن عُوُفَ عَلى وَزْرَى تَوَاءَةٍ مِن ذَهَبٍ،
فُوَّضَتْ نَائِلَةٌ دَرَايْمٌ وَنَبَتَا".
ليس فيه: "حَيَدٍ".

- قلنا: صَرْحَ قِتَالَة بِالسَّعَاء، عند أحمد (1394هـ).

وأخرجه مسلم، 4/441 (777) قال: وحدثنا محمد بن السُّيَّني، قال:
حدثنا أبو داود (ج) وحدثنا محمد بن رافع، وهارون بن عبيد الله، قالت: حدثنا وهب بن جرير (ج) وحدثنا أحمد بن خزيمة، قال: حدثنا سُفيان، كلهم عن يَعْفَة، عن حُمَيْد،
بِهذِهِ الإِسْتِنادِ، عَسِيرٌ فِي حُدِيثٍ وَهَب، قَالَ:
"... قال: عبّد الرَّحْمَن بن عُوُفَ تَزْوَجَ امَرَأَةٍ،
ليس فيه: "فَقَتَالَة".

***

772 - عن النبي ﷺ، عن عائشة بنت جعفر، عن أسِئَة;
"أنبّ عبّد الرَّحْمَن بن عُوُفَ تَزْوَجَ امَرَأَةٍ عَلى وَزْرَى تَوَاءَةٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ
بِنَاشِشَةٍ العَرْبِيُّ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ تَزْوَجَ امَرَأَةٍ عَلى وَزْرَى تَوَاءَةً".

(1) اللَّفَظُ لَأَحَدٍ (1407).
(2) اللَّفَظُ لَسُلَامٍ.
(3) اللَّفَظُ لَأَبي شِبْيَةٍ.
(4) المسند الجامع (827)، ومختصر الأشراف (849، 1265 و1440)، وأطراف المسند (827).
(5) الحديث، أخرجه الطيبي (1978)، والتبيقي (872)، والبيهقي (872).

248
أخرج الحنابي 7/25 (1480 هـ) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا
شعبه، عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره.

- أخرج مسلم 4/548 (2/347) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن
قدامة، والنسائي 6/120، وفي الواقعة (1/581) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (ابن إسحاق) عن النبي محمد نسماة، قال: حدثنا شعبة، قال:
حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنسا يقول: قال عبد الرحمن بن عوف:
"رأيت رسول الله ﷺ، وعلي بنشأة الغرس، فقدت تزوجت امرأة من

جعله من مسنده عبد الرحمن بن عوف.

***

773 - عن قتيبة البكاني، عن أنس

"أن النبي ﷺ تزوجت أم سلمة على مكع قيمته عشرة دراهم.

أخره أبو يعلى (3285) قال: حدثنا أبو موسى، هارون بن عبد الله الحنابل.
قال: حدثنا أبو داود الطليعسي، عن الحكم بن عطية، عن ثابت، فذكره.

(1) المسند الجامع (217)، وتحفة الأشراف (1024).
(2) المسند البخاري (1053) وأبو عوانة (1469 و1470)، والبيهقي (7/236).
(3) المسند البخاري (950-51) وفتح الأشراف (9716).
(4) أخرج أبو نعم في منتهجه على صحيح مسلم (3265) من طريق إسحاق بن راهوية،
أنبأنا النضر بن شميل، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أن:
"عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار، فنزل نواة، فرأى النبي ﷺ بنشاء
العرس، فقال: إن تزوجت امرأة على وزن نواة.

وهذا من مسنده أناس.

(5) جمع الزوائد 4/382 (1024) وإنعف الخيرية السعيرة (9787), والمطلع الثانوي (717).
(6) الحديث: أخرجه الطليعسي (1344) وأبو عاصم في الآحاد والثنائي (7099)،
والبخاري (4898), والطبري (2378).
الحمد لله وصلى الله عليه وسلم

- فوائد:
- قال الميمون: سأل عنه، أي عن الحكم بن عطية، أحمد، يعني ابن حنبل:
- قال: لا أعلم إلا خيرًا، فقال له رجل: حدثني فلان، عنه، عن ثابت، عن أنس:
- قال: كان مهرًا سلمًا متاعة قيمته عشرة دراهم، فأقبل أبو عبد الله يتعجب، وقال:
- هؤلاء الشيوخ لم يكونوا يكتبون، إنما كانوا يحفظون، وُسِبَوا إلى الوهم، أُحدهم
- يسمع شيء، فيتوهم فيه. (تهذيب التهذيب) 7/375.
- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن الحديث? رواه الحكم بن عطية، عن
- ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ، أنه تزوج أم سلمة.
- فقال أبو: سألت أنا الوليد الطالبي عن هذا الحديث؟ فقال: ما تصنعون بهذا؟
- هذا خطأ، فلنا وما الصحيح يا أنا الوليد؟ قال: ما حدثنا هام بن سلمة، عن ثابت، عن
- ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ. (علل الحديث) (6/120).

***

774. على مالك بن دينار، عن أبي، قال:

(1) لني حصرت أبا سلمة الطواقب، فقالت أم سلمة: إلى من تكفي؟ قال: اللهم
- أبدل أم سلمة خيرًا (1) من أبي سلمة، فلما توفي خطبها رسول الله ﷺ، فقالت: إني
- كبرى السنا، قال: أنا أكبر منك سنا، وعليك علي الله ورسوله وأمامة العقيرة فأرزج
- الله أن يذبحها، فترزوجها رسول الله ﷺ، فأرسل إليها بحراً من، وجرحاً يناسياً.
- أخريه أبو يعلى (411) قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأردي، قال:
- حدثني عجلان بن عبد الله، من بني عدي، عن مالك بن دينار، فذكره.

***

(1) في الطبع: "الله ﷺ يُنَّك لِلّه ﷺ لأم سلمة خيرًا، وأثناء عن الأحاديث المختارة" (2648،
- وإن تحفي 저رة المهرة (9266)، ولمطالب العالية (915)، إذ نقله عن طريق أبي بكر. 
- وعند البخاري (التاريخ الكبير) (92)، والبىغوي، في مجمع الصحابة) (457)، من
- طريق عجلان: "للهم أبدل أم سلمة خيرًا من أبي سلمة".
(2) إن تحفي 저رة المهرة (9266)، وللمطالب العالية (9115)، والحديث: أخرجه البخاري، في "التاريخ الكبير" (407).

260
حدثٌ سلمة بن وَزَدَانَ، أن أَنَسَ بن مَالِكٍ حَنِثَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ رَجُلًا بَينِ صَحَابِهِ، فَقَالَ: أَيُّ فَلَانُ، هَلْ تَزَوَّجْتَ؟
قَالَ: لَوْ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْتَزِجْتُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ مَعَكَ ﴿فَلَوْ هُوَ الَّذِي أَحْدَاهُ﴾...).
يَأَيَّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

***

775 - عن كتاب البكائي، وعبد العزيز بن صهيب، وشعيب بن الحجحاب،
عن أنسٍ;
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهَا صَفِيفًا، وَجَعَلَ عَنْهَا صَدَاقَةَهَا.
قَالَ: فَسُمِّيَ عَبْدُ العَزِيزِ سَلَّمَ تَابِيًا، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَنتَ سَلَّمْتَ
أَنْسًا عُنْ هَذَا المُخْدِيث، فَيَا أُمُّهُ؟ قَالَ: نَفْسِهَا.
أخرجه أحمد 2/139 (405) قال: حديثه حسن بن موسى، وعبد بن
الحَمِيد (1280) قال: حديثاً حُمَّدَ بن الفضل.
كلاهما (حسن، وحمد) قالا: حديثنا حامد بن زيد، عن ثابت، وعبد العزيز بن
صهيب، وشعيب بن الحجحاب، فذكروه.

844 - أحمد 3/291 (14149) قال: حديثنا يحيى، وابو يعلى (1162)
قال: حديثنا غسان بن الربيع.
كلاهما (يحيى، وعثمان) عن حامد بن سلامة، عن شعيب بن الحجحاب، وعبد العزيز
بن صهيب، عن أنس بن مالكٍ؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا صَفِيفًا، وَجَعَلَ عَنْهَا صَدَاقَةَهَا.
ليس فيه: ثابت.

(1) القائل: حامد بن زيد.
(2) اللفظ لمحمد بن حميد.
(3) اللفظ لأحمد (8149).

ثلاثتهم (البخاري، ومسلم، والنسائي) عن قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن ريد، عن ثابت، وسفيان بن الحبحاب، عن أنس بن مالك.

"أن رسول الله علٰه السلام أطعى صفية، وجعل عفتها صادقًا." (1)

ليس فيه: "عبد العزيز".


أحمد بن عبدة.

ثلاثتهم (الجرب، وأبو الزريع، وأحمد) عن حماد بن ريد، عن ثابت، وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك، قال:

"أطعى رسول الله علٰه السلام صفية، وجعل عفتها صادقًا." (2)

وفي رواية: "صارت صفية ليديحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله علٰه السلام، فتوجهها، وجعل عفتها صادقًا".

قال حماد: قال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أناسًا ما أمهره؟

قال: أمهرهآ نفسهآ" (3).

ليس فيه: "شعبة".

• وأخرجه عبد الزقاق (1311) عن الثوري، عن يونس بن عبيد. وأحمد بن زيد.

الدلارمي: (2384) قال: أخبرنا مسلمة، قال: حدثنا حماد بن زيد، و"البخاري".

/7/169 (3486) قال: حديثنا مسلمة، عن عبد الوارث. ومسلم 4/146.

(1) اللقب للبخاري.
(2) اللقب لأحمد.
(3) اللقب لابن معاه.

252
قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي (ح)
وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، وعمر بن سعد، وعبد الرزاق،
جميعًا عن سفيان، عن يونس بن عبيد، والنسائي 6/114 و115، وفي الكبري (547)
قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان
(ح) وأبانا عمرو بن منصور، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن يونس.
وفي الكبري (565) قال: أخبرنا عمرو بن موسى، قال: حدثنا عبيد الوراث.
وأبو يعلى (412) قال: حدثنا أبو حشمة، قال: حدثنا معاذ بن هشام، عن أبيه.
وفي (114) قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامي، قال: حدثنا عبد العزيز بن
المختار، وفي (117) قال: حدثنا أبو يوسف الجيزي، قال: حدثنا عبد الله بن
الورد، قال: حدثنا سفيان، عن يونس بن عبيد. وفي (118) قال: حدثنا طلطن بن
نسير الجرير، قال: حدثنا جعفر. وفي ابن حبان (326) قال: أخبرنا الفضل بن
الحذب، قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبيد الوراث بن سعيد.
نبذتهم (يونس بن عبيد، وهم بن وهشام، وحماد، وعبد الوراث، وعبد العزيز بن
المختار، وجعفر بن شليان) عن سُهيب بن الحذب، عن أنس بن مالك (1).

(1) أن رسول الله ﷺ أعتق صفيته، وجعل عقيقه صادقاً، أو مهراً
و(2) قال يحيى: «أو أصحها عقيقها؟»

(3) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ أعتق صفيته، وجعل عقيقها صادقاً، أو مهراً.
وأولم عليها يحيى؟».
ليس فيه: «عبد العزيز، وثابت».

- في رواية النسائي 6/114 و115، وفي الكبري (5475): عن ابن الحذب لم يسمعه.

(1) قوله: عن أنس سقط من طبعة المجلس العلمي لـ«مصنف عبد الرزاق»، وقد ورد على
الصواب في طبعة دار الكتب العلمية (1317).
(2) اللفظ لأحد (1287).
(3) اللفظ للبخاري (5169).

253
• وأخرج الجاحظ: "قلت: حديثنا إبراهيم بن خالد، قال:
أخبرنا زرع، عن عمرو، و"أبي ظهيلة" (1351) قال: حديثنا أبو الزبير، قال: حديثنا حماد.
كلاهما (عمرو، وحماد) عن ثابث، عن أنس:
«أن النبي ﷺ أعطى صفيحة أمه حبيبة، وجعل عينتها صداقتها».(1)
(1) وفي رواية: "أن النبي ﷺ أعطى صفيحة، وجعل عينتها صداقتها".(2)
ليس فيه: "ش الحبيب، وعبد الظهيلة".
• وأخرج الجاحظ ابن أبي كعب: "4/156، 157، 142 (1872/727) قال:
وفي (732/1298) قال: حديثنا عبد الأعلى، قال: حديثنا عثمان بن عالم، قال: أخبرنا شعبة.
• وأخرجهم (هشيم، وإسحاق بن إبراهيم، وشعبة، وحماد) عن عبد الظهيلة برسُوفه، عن
أنس بن مالك، قال:
"أن رسول الله ﷺ أعطى صفيحة، وتروجها. قال: فقال له نائب: ما أصدقتها؟
قال: تفسها، أعطتها، وتروجها".(3)
(3) وفي رواية: "أن النبي ﷺ أعطى صفيحة، وتروجها. قال: فقال له: ما أصدقتها؟ قال: أصدقتها تفسها، جعل عينتها صداقتها".(4)
(4) وفي رواية: "سأ النبي ﷺ صفيحة، فأعطتها، وتروجها، فقال نائب: ما أصدقتها؟".(5)

(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ لأبي عل.
(3) اللفظ لأحمد (1262).
(4) اللفظ لاين أبي شيبة (726).
(5) اللفظ للبخاري (420).

254
ليس فيه: "شيعيب، وثابت" (1).

• وأخرج مسلم 4/146(3484) قال: حدثنا قتيبة. وأبو داود (2054)
قال: حدثنا عمرو بن عون. ورتوميدي (115) قال: حدثنا قتيبة. وناسائي
6/114، وفي الكبرى (474) قال: أخبرنا قتيبة. وابن حبان (911) قال:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجحيد قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما (فيته، وعمرو) عن أبي عوانة، عن قتادة، وعبد العزيز بن صهيب،
عن من بن مالك.

• "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صفينة، وجعل غلتها صداقتها" (1).

قال الرتوميدي: حدث أنس حديث حسن صحيح.

• وأخرج مسلم (1318) عن مأمون، وأحمد (1371) في 1/3
(1716) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مأمون. وفي 3/1767(130)
(1277) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد. وفي 3/291(1450)

(1) المسند الجامع (729 و291) وتخفيه الأخارش (291 و729 و112) وأطراف المسندة
(171 و131 و179).

والحديث: أخرج أبو عوانة (418 و420) من طريق ثابت، وعبد العزيز، وشعيب.

• وأخرج البهذقي 7/50 من طريق ثابت، وشعيب.

وأخرج طالبي (2333) وابن الجارود (217)، والجزار (7441-7438)، وأبو عوانة
(416 و417) والطبراني (277) (1 و481) والبغوي (171) من طريق شبيب بن
الجحيم.

• وأخرجه أبو عوانة (109 و1214) والدازقاني (3743) والبهذقي 7/128،
من طريق عبد العزيز.

• وأخرجه الدازقاني (2742)، من طريق ثابت.

• وأخرجه أبو عوانة (420) من طريق قتادة، وعبد العزيز.

اللفظ لأن أبي داود (2).
و(أبو يعلى) (503) قال: حديثنا زهير، قال: حديثنا أبو عاصم، قال: حدثنا سعيد.
وفي (132) قال: حديثنا عبد الله، قال: حدثنا يزيد بن زرعين، قال: حدثنا سعيد.
وفي (136) قال: حديثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد.
أربعتهم (معلم، وسعيد، وهمام، وأبو عوانة) عن قنادة، عن أنس بن مالك، عن
(أن رسول الله ﷺ أعطى صفيحة، وتزوّجها، وجعل عتقها ضدّتها) (1).
ليس فيه: (عبيد العريز) (2).

***

776 - عن أبي عثمان، الجعد، عن أنس، عن النبي ﷺ،
(أنه أعطى صفيحة، وجعل عتقها ضدّتها).
آخره مسلم 4/146 (485) قال: حديثنا محمد بن عبيد الغرقي، قال:
حديثنا أبو عوانة، عن أبي عثمان، فذكره (3).

- فوائد:
- الجعد: هو ابن دينار، البستوري، أبو عثمان، البصري.

***

777 - عن حميد الطويل، عن أنس،
(تزوّج النبي ﷺ صفيحة، وجعل عتقها ضدّتها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام،
وسُبَت نظفًا، جاء به أم سلمة، وألقى عليه أقطع حمرًا، وأطعم الناس تلائم أيام).

(1) اللفظ للدارمي.
(2) المسند الجامع (731)، وخاتمة الأشراف (767)، وأطراف المسند (520).
(3) الحديث: آخره الطيبي (767)، والبزار (767 و 7 و 194 و 77 و 194 و 77 و 194)، وأبو
عوانة (417)، والطبري (179 و 767 و 179)، والدرازقطي (767 و 179)، والبيهقي (767 و 179).
(4) البغوي (277)، من طريق قنادة.
(5) المسند الجامع (732)، وخاتمة الأشراف (767).
(6) الحديث: آخره أبو عوانة (417).

256
أخره جهاب يلال (۳۸۴) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال:

حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو جعفر الرمازي، عن حريد، فذكره.

**

حدثت ثابت، عن أنس، في فتح خبز، وقوله الحجاج بن عباس:

«وامضت غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم صيحة بن حبيب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وخبرها أن يعذبها، ونكر زوجته، أو تلقح بأهلها، فاحترز أن يعذبها، ونكر زوجته...» الحديث.

يأتي، إن شاء الله.

**

حدثت ثابت، قال: حدثنا أنس، قال:

«لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينها خيبر ولا حمص، حين صارت صيحة بن حبيب إلى 일본ها، فجعلوا يمدحونه...» الحديث.

يأتي، إن شاء الله.

**

حدثت عمرو بن أبي عمرو، أنه سمع أنس بن مالك يقول:

«أن النبي صلى الله عليه وسلم، استصمد صيحة بن حبيب، أو بن سفيه، حتى إذا أتى الصهياء، عرسها، فأنصرف قد عقوت من كان حوله، وأثنى سويقي وثمار، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.»

يأتي، إن شاء الله.

**

778 - عن حميد الطويل، أنه سمع أنس، رضي الله عنه، يقول:

«أقام النبي صلى الله عليه وسلم، خيبر وメディينة ثلاث ليالي، إلى عليه صيحة، قد عقوت السلم فيهم إلى وليمة، وما كان فيها من خير ولا خسويلما كان فيها إلا أن أمر يفلاة بالأنطاع قبضت، فألقى عليه التمر والأنطاع والسمن، فقال»

(۱) جمع الروايد ۴۹، ومختصر الخبر السبمب (۳۸۷).

المسجد ۱۷/۲۵۷
المسلمون: إحدى أممتهما المؤمنين، أو ما ملكت بيبنها؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أممتهما المؤمنين، وإن لم حجبها فهي ما ملكت بيبنها، فلما ارتحل وطأ لها خلقها، ومد الحجاب".

(*) وفي رواية: "رجع النبي ﷺ من حبشي، حتى إذا كان بين المدينة وحبشي، بنى صفينه، فأقام عليها ثلاثة أيام، وأوم، فخمرت أعم سليم خبر، وسقطت نطفة، وصاروا فيه ممراً وسمباً وأفطاً، ولم يكن غير ذلك، ثم ركب، فقال الناس: إن هو حجبها فإنها من أممتهما المؤمنين، فلما ركب خلقها معاً، وحجبها بور، وكان إذا دخل المدينة أوسع منه بعده، ورتفع من دابه، فلما دخل، أوسع من بعده، وصعد الناس، وأمهاتهم المؤمنين، ينزلون إلى رسول الله ﷺ وإليها، فصرع النبي ﷺ، فلما يكن له هم إلا أن يصلى عليها يبناها، قال: فكأنهم شيمن بها".

(*) وفي رواية: "أن النبي ﷺ، أقام على صفين بنى حبشي، بطريق حبشي، ثلاثة أيام، حتى أعرس بها، وكانت فيمن صرب عليها الحجاب".

(*) وفي رواية: "أكلتُ إرسول الله ﷺ وليمة، ليس فيها خبز ولا حمص،قيل: أي شقي؟ يا أبا حريرة؟ قال: مفر وسريع".


(1) اللفظ للبخاري (9213).
(2) اللفظ لأبي عبي.
(3) اللفظ للبخاري (1213).
(4) اللفظ للنسائي (708).
قال: أخبرنا إسحاق بن جعفر. و(النسائي) 6/134، وفي «الكبري» (4562) قال:
أخبرنا محمد بن نصر، قال: حدثنا أيوب بن سلمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أوس، عن سلمان بن يلال، عن النبي. وفي (6/134، وفي «الكبري» (4569) قال:
يحيى بن أيوب السفياني، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر، خستهم (إسحاق بن جعفر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومحمد بن جعفر،
 وسلمان بن يلال، وخلال بن عبيد الله) عن حميد، فذكره (1).

قلنا: طرح حيد بالساعة، عند البخاري (2112، 4213، 4270، 5287،
والنسائي 6/134، 5563).

قال البخاري عقب (5387): وقال عمرو، عن أنس: بني يهود النبي،
ثم صنع حبيسا في نطف.

***

779 - عن يحيى بن أيوب إشحاق، قال: قال أنس:
أقبلت مع رسول الله ﷺ، أنا وأبو طلحة، وصفي بن زيد بن سعيد على تأثيد،
فيهم تخف تسر، إذ عكرت نافقة النبي ﷺ، فصرع، وصرع السمرا، فاتحم
أبو طلحة عن تأثيد، قال: قال: يا نبي الله، هل تم تركي، ثم قصد:
بالermal، قال: أبو طلحة تونى على وجهه، ثم قصد فضل السمرا، فضل

(1) المستند الجامع (471)، وتحفة الأشراف (557، 581، 742، 796، 797، 579، واستدركه
حقن أطراف المستند، 381، 382).
و والحديث، أخرجه الطبراني، في الأوسطة (165)، والبيهقي (7/259، والبغوي (1/2311).

259
في رواية: «كلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان، ورسل الله متولي راجيته».

في رواية: «أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيّين، وإنني لأريد في أبي طالحة، وهو تيبيس، ورين يصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، إذ عثرت الطاقة، فقلت: السمراء، فنزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أمك، فقد سعت الرحل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف сталаنه، أو رأى السمراء، قال: أيرون، تأتيون، عابدون، لربتنا حامدون».

وفي رواية: «عن أسى بن مالك، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أن كان يظهر المدينة، أو بالحرطة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرون تأتيون عابدون، إن شاء الله، لربتنا حامدون».


(1) اللفظ لأحمد (543/1867).
(2) اللفظ للبوخاري (1385/1968).
(3) اللفظ للبوخاري (1300/1887).
(4) اللفظ لأبي شيبة.

260


و«النسائي» في «الكبير» (1030) قال: أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث.

ستنهم (سعيد، وعبد الأعلى، وإسحاق، وعبد الوارث، وبشر، وسعبة) عن يحيى بن أبي إسحاق، الحضرمي، البصري، فذكرهم.

***

780- عن الزهري، عن أناس بن مالك،

«أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في صيامة يسويق وتمير».


(1) المستند الجمع (1180)، وتحفة الأشرف (1654)، وأطراف المستند (156).

(2) الدولة لابن ماجة.

221
سعادة بن سبان الطائي، يُتَبَيْنِج، وإبراهيم بن أبي أمية، بطرسوس، شيخان عابدان فاضلان، قالا: حدثنا حامد بن يحيى البلخي.
أربيتهم (الحميدي، ومحمد بن أبي عمر، وغيات، وحامد) عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا وائل بن داوذ، عن ابنه بكر بن وائل، عن الزهري، فذكره.
- في رواية الحمدي، قال سفيان: وقد سمعت الزهري يُكَبِّرُ به، فلم أحفظه.
وكان بكر بن وائل يجلس الزهري معنا.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.
وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس، ولم يذكروا فيه: (عن وائل، عن ابنه).
وكان سفيان بن عيينة يُتَلَّسُ في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه: (عن وائل، عن ابنه)، وربما ذكره.
كلاهما (أحمد، وأبو حيشمة) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس بن مالك.
- فوائد:
- قال يعقوب بن شفيان الفسوي: قال علي، هو ابن المديني: قال شفيان، هو ابن عيينة: وائل بن داوذ لم يسمع من ابنه شيخا، فإنا نظر في كتابه، حديث الوليمة.
المعرفة والتاريخ 2/143.

***

(1) اللطيف لأحمد.
(2) المصنف (1482)، وخفيفة الأخضر (641)، وأطراف المسند (996).
(3) الحديث: أخرجه ابن الجارود (677)، والطبري (1842)، والبيهقي 7/260. 262
781 - عن تابِيِّينٍ، عن أنبياء، قال:
«لا أنتَضَتَعُ غَلَبًٍ زَيْتَنَةَ، قال رسول الله ﷺ: فذكرها عليٌّ، قال:
فاتَنِلْتُ زَيْدَ حَتَّى أتَاهَا وَهَيْنَ تَحْمِرْ عَجِينَهَا، قال: فلتَأْيِهَا عَظِمَتْ في صَدْرِي،
حتى ما أَسْتَطَعْ أن أَنْظِرُ إِلَيْهَا، أن رسول الله ﷺ ذكَرُها، قَوَّائِمُهَا ظَهِيرٌ، وتنَكَّضَتْ
على عَقْبِي، قُلْتُ: يا زَيْتَنُ: أُرُسِّلْ رَسُولُ الله ﷺ بِذَكَرِكَ، قال: ما أنا
ِصَائِبَةُ شَيْئًا حَتَّى أَوَامِرُ رُبُّي، فقَامَتْ إِلَى مسَجِدِهَا، وَنَزَّلَ القُرآن، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ،
فدخل عليها بغير إذن، قال، فقال: وقد رأيت أن رسول الله ﷺ أطعمنا
الحِبَّةَ والقَلْبَمَحَينَ امْتَدَّ النَّهارَ، فخَرَجَ النَّاسُ، وَبَقَى رُجُلٌ يَخْتَبَدُونَ في الْبَيْتِ
بَعْدَ الطَّعَامِ، فخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، وَابْعَثْتَهُ، فجَعَلَ يَنْبِئُ بِحُجْرٍ يُسَلِّمَ
عَلَيْهِنَّ، وَبَلَّهُ: يا رَسُولُ الله ﷺ، كِفَّ فَرَجَتْ أَهْلُكَ؟ قال: فأذى أنا أخبرُهُ
أَنَّ القَوْمَ قد خَرَجُوا، أو أَخْرِبَيْنِ، قال: فاتَنَقَّلْتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَدَهَشَتْ أَدْخُلَ
مَعَهَا، فاتَّلَقَ السَّرْبِينِ وَبُنِيَّةً، وَنَزَّلَ الْجِبَابَ، قَال: وَوَعَطَ الْقَوْمَ بِيَا وَعَطُوا بِهَا.
»
رَأَى ابن رافع في حديثه: «لا ندخُلُوا بيوت النبي ﷺ إلا أن يُؤُذن لِكَمْ إِلَى
طَعَامِ غَيْرِ نَاظِرِينَ إِنَّا» إلى قوله: «وَاللَّهُ لا يَسْتَخْبِيَيْنَ مِنَ الْحَقِّ»(1).
(*) وفي رواية: «لا أنتَضَتَعُ غَلَبًٍ زَيْتَنَةَ، قال رسول الله ﷺ لزيد: ذكرها
علي، قال زيد: فاتَنَقَّلْتُ، فَقُلْتُ: يا زَيْتَنُ، أَرْسِلْني إِلَيْكَ رَسُولُ الله ﷺ،
بِذَكَرِكَ، فقالت: ما أنا بصَائِبَةٌ شَيْئًا حَتَّى أَسْتَأْمِرُ رُبُّي، فقَامَتْ إِلَى مسَجِدِهَا،
وَنَزَّلَ القُرآنَ، وَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ، فَدَهَشَتْ أَدْخُلُهُ»(1).
(*) وفي رواية: لا أنتَضَتَعُ غَلَبًٍ زَيْتَنَةَ، قال رسول الله ﷺ: يا زَيْد، ما
أَحْدَثَ أَوْقَى فِي فَتْنِي، وَلَا آمَنُ عَنْدِي مِثْلَكَ، فأذَكَّرُها عليٌّ، فاتَّلَقَتْ، فَقُلْتُ:
مَا يَنْتَهِي عَجِينَهَا، فَلَكَتْ رَأْيِهَا عَظِمَتْ في صَدْرِي، حَتَّى ما اشْتَعَطْتَ أنَّ أَنْظِرَ إِلَيْهَا حِينً
علّمت أن رَسُول الله ﷺ ذُكرَها، فوَلِّيَتْها ظُهْري، وقُلْتُ: يا زَينبُ، أبْنِي، أَرْسَالَتِي نَبِي الله ﷺ يَذُكْرُكَ، فقَالَتْ: مَا آتِي صاحبة يَا حَيَّ! أَوَامِرُ رَبِّي قَامَتْ إلَى مِستَجِدهَا، وَنُزَّلَ القرآنُ، وَجَاءَ رَسُول الله ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْها بِهِ إِذنَّ»(1).


عن سليمان بن المنذر، عن ثابت، فذكره(2).

***

782 - عن أبي حضير، لأبي بكر جلد، عن أنس بن مالك، رضي الله عن

عنه، قال:

«لم تزور رسول الله ﷺ زينب بنت هشام، دعا القوم، فطعموها، ثم جلَّسوا يتحدونون، وإذا هو كان يتهمبًا في القيام، فقلت بقومون، فلما رأى ذلك قوم، فلما قام، فقام من قام، وقد ثلاثة نفر، فهاجز النبي ﷺ ليدخل، فإذا القوم جلست، ثم إنهم قاموا، فانطلقوا نحوه، فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد انطلقوا، فهاجز حتى دخل، فذهب أدخل، فأقبل الحجاج بني وبينه، فأذن الله: »يا أنبياء الله الذين آتى نذور فيها بيوت النبي ﷺ الآية»(3)。

(1) اللسان للنسائي (8124).
(2) المسند الجامع (748)، وتحفة الأشراف (610)، وأطراف المسند (3419).
(3) الحديث: أخرج ابن المبارك (68)، وأبي عاصم في الآخادر والثماني (3108)، وأبو عوانة (4171) والطبراني (110) والبيهقي (56) والبغوي (2248).
(4) اللسان للبخاري (4791).
أخرجه البخاري 6/148 (791) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي.

ثمانتهم (الرقاشي، أبو النعيم، الحسن، الحارثي، عاصم، ومحمد بن عبد الأعلى، والعباس، وعبد الأعلى) عن متتبع بن سليمان النيمي، قال: سمعت أبو يقول: حدثنا أبو حذير، فذكره.

***

783 - عن أبي قلابة، قال: أنس بن مالك.

(1) أعلمنا الناس بهذا الآية، أي الحجاب، لكي أهديت زينب إلى رسول الله ﷺ، كانت معة في البيت، صنع طعامًا، ودعا القوم، فغادروا يتحدثون، فجعل النبي ﷺ يخرج، ثم يرجع، وهم فرود يتحدثون، فأرسل الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا»، إلى قوله: «من وراء حجاب، فصبر الحجاب، وقام القوم» (3).

(*) في رواية: عن أنس، قال: أنا أعلم الناس، أو: بن أعلم الناس، باب الحجاب، نزوج النبي ﷺ زينب بنت جحش، فذبح شاة، فذبح أصحابه، فأكلوا وفغدو يتحدثون، وجعل النبي ﷺ يخرج ويدخل، وهم فرود، ثم يخرج في منكث ما شاء الله ويرجع، وهم فرود، وزينب قاعدة في ناحية البيت، وجعل النبي ﷺ يستحبز منهم أن يقول لهم شيءًا، قررت: «يا أيها الذين آمنوا

(1) المسند الجامع (151)، ومختصر الأشراف (4182)، وليفقيف 77/87.

(2) اللغة البخاري.

260
لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إياها وكون إذا دعيتم فأدخلوا الآيات إلى قوله عر وجعل فاسلوه ممن وراء حجاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب مكانة فصرب أخرجه أحمد 3/41 (1357/2) قال حدثنا مومل والبخاري 149/6 (4792) قال حدثنا سليمان بن حرب كلاهما مومل وسليمان عن حادث بن ريد عن أبي بوب عن أبي قلابة فذكره.

***

784 - عن عبد العزيز بن صهيب عن أسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بنابي جحش يخبر وحصن فأرسلت على الطعام داعية فأجهز قوم غفلة وخرجون ثم جيء قوم غفلة وخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدًا أذعه فقلت يا بني الله ما أجد أحدًا أذعه قال ارفعوا طعامكم وثقيلة ثلاثة رهط يتخفدون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقلت وعليكم السلام ورحمة الله كنف ووجدت أهلك بارك الله لك تقتري حجر نسيائه كلهن يقول هن كنا يقول لعائشة وفتقلن له كما قالت عائشة ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتخفدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدق فجر مطليقا نحو حجرة عائشة قال أدرى أخرجه أو أخبر أن القوم حرجوا فرجع حتى إذا وضع رجاء في أشكفتته اللب داجلة وأخرى خارجة أرخى السر بني وبيتته وأثرت آية الحجاب.

------------------------
(1) اللفظ مؤمل.
(2) المسند الجامع (752) ونجية الآشراف (955) وأطراف المسند (663).
(3) الحديث: أخرجه الطبراني 24/1357 (البيهقي، في شعب الإيام 7794).
(4) اللفظ للبخاري.
(*) وفي رواية: "بني على رسول الله ﷺ يزنيب بنت جحش، وعُفت داعیًا على الطعام، فدعوت، فجيء القوم، فماكلون وخرجون، ثم جيء القوم، فماكلون وخرجون، فقالت: يا بني الله، قد دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه، فقالوا: ازلفوا طعامكم، وخرج رسول الله ﷺ متعلقًا إلى حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت، فقالوا: وعليكم السلام، يا رسول الله، كيف وجدت أهلك، كنت حجرٌ نسيان، فقالوا: مثلّ ما قالت عائشة"(1).

(*) وفي رواية: "بني رسول الله ﷺ يزنيب بنت جحش، وجعل عليها طعامًا، وأولم عليها خبرًا وختانًا، قال: فأرسلت وأغلقت على الطعام، فدعوت، فجيء القوم، فماكلون وخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه، فلقت: يا رسول الله، والله ما أجد أحدًا أدعوه، قال: فازلفوا طعامكم، وإن رزنت لجالسة في جانب البيت، قال: وكانت امرأة قد أعطيت خمالًا، وبيقي في البيت ثلاثة رهط يتحذرون في البيت، وخرج نبي الله ﷺ، فانطلق نحو حجرة عائشة، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، كيف أصبحتم؟ قالت: ورحمة الله ورحمة الله، كيف وجدت أهلك، بارك الله لك فيهن، قال: فاستقرأ حجر نسيان كلهن، يقولون كما قال لعائشة، ويقبلن له كما قالت عائشة، ثم رجع نبي الله ﷺ، فإذا الرهط الثلاثة يتحذرون في البيت، وكان نبي الله ﷺ شديد الخباء، فانطلق نحو حجرة عائشة، فما أدرى أيا أخبرته، أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع، فلما وضعت إحدى يجلي في أسكفة الباب، والأخرى خارجة، أدرك سيروا بني وبيته، فانزلت آية الحجاب"(2).


---

(1) اللفظ للنسائي.
(2) اللفظ لأبي يعلى.
ثلاثتهم (أبو مهمن، وعمرو بن يهود، وعبد الملك بن يهود) قالوا: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، فذكره.

785 - عن حفيظ الطويل، عن أنس، قال:
«دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله ﷺ، صلى الله عليه وسلم، بنى بني بني جحش، فأشيع المسلمون خبره وتحية، قال: ثم رجع كم كان يصنع، فأتي حجر بناثبه، فسلم عليهم، فدعون له، قال: ثم رجع إلى أبيه، وآنا معه، فقال: انتهى إلى البيت، فإذا رجلان قد جرى بينهما الحديث، في ناحية البيت، فلما بصر بهما وراء راجعا، فلما رأى الرجلان النبي ﷺ قد ولى عن أبيه، قالا: مسرعين، فلما أدرى أنا أخبرته، أو أخبر له، ثم رجع إلى منزله، وأخرج السنتر أبيه وبيته، وإنزلت آية الجحجاب».

(*) وفي رواية: "أولى رسول الله ﷺ جنين بنى بني بني جحش، فأشيع الناس خبره وتحية، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين، كما كان يصنع صبحة بئره، فسلم عليهم، ويدعون له، ويدعونه، فلما رجع إلى أبي، رأى الرجلان جرى بينهما الحديث، فلما رأهما رفع عن أبيه، فلما رأى الرجلان النبي ﷺ رفع عن أبيه، وبيته مسرعين، قال: لما أدرى أنا أخبرته بحورته، ثم أخبر له، فرجع حتى دخل البيت، وأخرج السنتر أبيه وبيته، وإنزلت آية الجحجاب".

أخروجه ابن أبي سهية 4/141(174449) قال: حدثنا يزيد بن هارون، وأحمد
في 3/98 (11965) قال: حدثنا هيشم.

(1) المسند الجامع (753)، ومحفوظ الأشراف (1046).
(2) الحديث، أخرجه الطبري 22/73، وأبو عوانة (1634م).
(3) اللطف لأحمد (1380) وليفsteam (1380).

سنتهم (يزيد وهمسي، وابن أبي عدي، وابن بكر، وتيجي، وخالد بن الحارث) عن حمید، فذكره (3).

***

حديث عيسى بن طهبان، قال، سمعت أناسا، قال:

كانت زينب بنت جحش تفخص على نساء النبي ﷺ، فقال: إن الله عز وجل، أنتخشي من السهراء، وأطعك على هذي خبرت وأخبرك، وكان القوم جلوسا كما هم في البيت، فقام رسول الله ﷺ، فخرج، فلما صلى الله أن يلبث، ثم رجع´ وخلق القوم جلوس كما هم، ففتح ذلك عليه، وعرف في وجهه، فنزل آية الجهاب. يأتي، إن شاء الله.

***

(1) قال ابن حجر: مراده بذلك، أن عنترة حمید في هذا الحديث غير مؤثر، لأنه وردت عنه التصريح بالسخاء لهذا الحديث منه، وحمید المذكور هو ابن أبي الغافقي المصري، وابن أبي مرím مريم من سُيَّاب البخاري، واسمبه سعيد بن الحكم. "فتح الباري" 8/331.

(2) المندس السالم في الجامع (485 و 754 و 1020 و 1021) ومختصر الأشراف (745 و 782 و 107 و 208) وأطراف المسند (481).
في مسجد النبي رضي الله عنه، سمع عنه يقول:

«كان النبي ﷺ إذا مرت بجتات أم سلم دخل عليها، فسلم عليها، ثم قال (1): كان النبي ﷺ عروسًا بزينب، فقالت لي أم سلم: لو أحدثتنا لرسول الله ﷺ هديته، فقلت يا حبيبتي: فعلت، فعمدت إلى تمور وسمان وأفيت، فأخذت حنكة في برمته، فأتست بها معي إلى الله، فانطلقت بها إليه، فقال لي: ضعها، ثم أمرني، فقال: ادخلي رجلاً سياهم، واتخذي من لقيت، قال: فعلت، الذي أمرني، فرجع، فإذا النبي ﷺ غاص بأهله، فرأيت النبي ﷺ وضع يدبه على تلك الحنكة، وتكلم بها ما شاء الله، ثم جعل يدук عشرة عشرة، يأكلون منه، ويقولون ﷺ: أذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل ما يليله، قال: حتى تصدعوا كلهم عليها، فخرج منهم من خرج، ويأتي تفر يتحونون، قال: وجعلت أعظم، ثم خرج النبي ﷺ نحو الحجرات، وخرجت في إصدة، فقلت: إنه قد ذهبوا، فرجع فدخل النبي ﷺ، وأرخى الشعر، وألي أبي الحجرة، وله يقول: إذا أسا الناس أن يدخلوا بيوت النبي ﷺ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعمنا فادخلوا فإذا طعمتم فانتعبوا ولا تستعينوا ليثبت إن ذلکم كان يؤذى النبي ﷺ فيستحقب منكم والله لا ينتحب من الحق١.

(1) أبو عثمان: قال: أناس: إذ أحم رسول الله ﷺ عشر سنين.

(*) وفي رواية: ترجح رسول الله ﷺ فدخل بأهله، قال: فصانت أمي أم سلم حينًا، فجعلته في نور، فقالت: يا أناس، أذهب بهذا إلى رسول الله ﷺ، فقلت: يعمر يبدأك أمي، وهي تفرنك السلام، وقلت: إن هذا لك منا قبل يا رسول الله، قال: فذهب بها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: إن أمي تفرنك».

(1) القائل: هو الجعد.
(2) القائل: هو أنس بن مالك.
(3) النظير للبخاري.
السلاَم، وَقُولُوا: إِن هذَا لَكُم مِّنَ الْقُلُوب ۖ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: ضَعِهُمْ، ثُمَّ قَالَ: اذْهِبْ قَادِرًا ۖ فِي فَلَانًا وَفَلَانًا وَفَلَانًا، وَمَنْ لَقِيتِ، وَسَمِّئِي رِجَالًا، قَالَ: فَدَعِّرُونَ مِنْ سَمِّئِي، وَمَنْ لَقِيتِ، قَالَ: قَلْتُ لَأَنَسٍ: عَدَّتُ كَمْ كُنْتُ صَادِقًا؟ قَالَ: رَبِّ بَلَى! قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بَا أَنَسَ، هَاتِ التَّوْرَ، قَالَ: فَدَخَلُوا حَتَّى نُصَلَّٰةٍ، وَلَا يَلْكُنُ كُلُّ إِبْنِ سَمَٰئٍ مَا ذَلِكَ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَيَاءَ، قَالَ: فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، حَتَّى أَكَلُوا كُلَّهُمُّ، فَقَالَ لَهُمَا: يَا أَنَسُ، أَرْفُعُ، قَالَ: فَرَفَعُ، ثُمَّ أَذَّرَ جَنًّا حَتَّى وَضَعْتَ كَانَ أَكْثَرَ، أَمَّمْ جَنَّ حَتَّى وَضَعْتَ. قَالَ: وَجَلَّسَ طَوَافَةٌ مِّنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسُ، وَرَوَّاتُهَا مُوَافِيةٌ وَحَجُّهَا إِلَى الْخَانِقِ، فَطَلَّوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَى يَسَانِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَلَمْ يَرَى ابْنَانَا رَجَعُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَدْ رَجَعَ، ظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ قَلَعُوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَأَبْنَادُوا الْبَابِ فَخَرَجُوا كُلَّهُمُّ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَرْضَى السَّرَّ، وَخَلَلْنَاهَا جَالِسُ وُجَّهًا، حَتَّى خَرَجَ عَلَى، وَأَتَلَّى هَذِهِ الْأَيَاةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَرَأْنَاهُ عَلَى النَّاسِ: فَإِذا بِأَبَا الَّذِينَ آتَيْنَا الْبَيْتَ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاءً وَلَكِنْ إِذَا دُعِيَتْ فَخَذِلُوْا إِذَا طَعَمْتُمْ فَأَنْتَيْنَ لا مُسَتَّأْتِيْنَ حَتَّى إِنْ ذَلِكَ كُنْتُمْ يُؤْذِينِ النَّاسِ، إِلَيْ أَخِرَ الْآكِلَةِ. قَالَ الْجَعْفَرُ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: آنَا أَحْدِثُ النَّاسَ عَنْهُ، هَذِهِ الآيَاتِ، وَحُجِّجْنِيِ نَسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ(١). (*) فِي رَوْاَيَّةٍ: إِلَّا نَزَّلَ الْبَيْتُ ﷺ رَأْبَ، أَهْدَتْ نَجْمَةَ رَأْبَ، رَأْبَ ﷺ: أَهْدَتْ لَهُ أَمَّهُ سَلَّمُ حُبُّهَا، فِي نُورٍ مِّنْ حَجَرَةٍ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اذْهِبْ قَادِرًا ۖ فِي مَنْ لَقِيتِ، فَخَرَجُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ عَوْرُتُ لَهُ مِنْ لَقِيتِ، فَجَعَلُوْا يُذَكَّرُونَ عَلَى، وَفِي كَلِمَةٍ وَفِي حَجَرَةٍ، وَبَصَرَ الْبَيْتُ ﷺ يَدُّهُ عَلَى الطَّعَامِ، فَذَعَرُ فِيهِ، وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ,
وَلَمْ أَدْعَ أَحَدًا لِتَتَّبَعْهُ إِلَّا دُعُوتُهُ، فَكَأْتُوا حَتَّى شَيَعُوا وَخَرَجُوا، وَبِيَّنَى طَائِفَةً مِنْهُمْ، فَأَتَلَوْا عَلَى الْحَتَّى، فَجَعَلَ الْبَيْنَيُّ يُسْتَخْلِقُ مِنْهُمْ أَنْ يَقُولُوْنَ هَمْ هُمُ الْمُرْتَبِيُّ، فَخَرَجُونَ وَتَرَكُوهُمْ فِي النَّيْب، فَقَالَ الَّذِينَ آتَهُمُ الْجَعَالُ: فَبَلَى أَنْ يَبْعِثُنَّ لَمْ كَلِمَ الْيَطَامِ عِنْدَ نَاظِرِينَ إِنَّهَا مِثْلَ قُدْسُهُمْ عِنْدَ مُحَيَّينِ طَعَامًا وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيَّتْ قَالُوا حَتَّى نَقْلُوْنَ: {ذُكِّيُّمُ أَطْرُفْ لِقَلْوِيَّكُمْ وَقُلْوِيَّنَّ}.


ثلاثتهم (معمار، وإبراهيم بن طهان، وجعفر) عن الجعد أبي عثمان، فذكره (5).

قال الترمذي: هذا الحديث صحيح.

والجعد هو ابن عثمان، ويقال: هو ابن دينار، ويُكنى أبا عثمان، بضري، وهو ثقة عند أهل الحديث، روى عنه يُونس بن عبيد، وشعبة، وكمال بن زياد.

***

(1) اللَفْظُ لِسُلَمَ (١٣٧٤).

(2) هذا المعلق، ورد موصولا عند النسائي (١٧٢)، وقد أورد منه مختصرا على: {كان رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِذَا مَا رَجَعَ فَأَمَّ سُلَيمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا}.

(3) المنسد الجمع (٦٥)، وتحفة الأشراف (٥١)، وأطراف المسند (١٦١، ١٧٢) والحديث: آخره أبو عوانة (١٦٧) الطبري (٤/٤٥، ١٣٥).
787 - عن ثابت البناي، قال: قلت لأنس: يا أنس، أخبرني بأعجب

مَيْرَ أَبِيهِ، قال: نعم يا ثابت;

"خذتم رسل الله ﷺ عشر سنين، فلَمْ يعَرِفَ عَلَيْ شيطان أسأت فيه، وإن
نبي الله ﷺ لست تزوج زينب بنجش، قالت لي أمي: يا أنس، إن رسول الله
بكر، فأصبح عروسا، ولا أديمي أصيب له غداء، فهمت بلك العمة، فأتينكها
بالعكة، وتربي، فجعلت له حنيفا، فقالت: يا أنس، أذهب بهذا إلى نبي الله
وامرأتيه، فلما أتى النبي ﷺ بخر من حجارة فيه ذلك الحين، فقال: ضعه في
ناحية البيت، وادع لي أبا بكر، ومحمد، وعلي، وخليفة، وئنار من أصحابه، ثم
إدغ لي أهل المسجد، ومن رايت في الطريق، قال: فجعلت أنتخب من قبيلة
الطعام، ومن كندة ما يأمرني أن أدعو الناس، فكرهت أن أعصيه، حتى اعتلا
البيت والخرجة، فقالت: يا أنس، هل ترى من أحياء، قلتها: لا يا نبي الله، قال:
هات ذلك التور، فجعلته بذلك التور، فوضعته قدامة، فجمع ثلاث أصبات في
tور، فجعل التور يربو ويزفع، فجعلوا يبتغون ويجروجون، حتى إذا فرغوا
أجتمعون، وبيغي في التور نحو ما جئت به، قال: ضعه قدمه زينب، فخرجت
وأسففت بابا من جريدة.

قال ثابت: قلت لأنس: كم ترى كأن الذين أكلوا من ذلك التور، قال
لي: خبيش واغدا، وسبعين، أو أتت وسبعين.

أخرجه أبو يعلى (1499) قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا محمد بن عيسى,

قال: حدثنا ثابت البناي، فذكره.

****

788 - عن ابن شهاب، قال: حدثني أنس بن مالك الأنصاري;

"أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله ﷺ السيدة، قال: وكان أمه علي
بوطنني على خدمة رسول الله ﷺ، فكنت أعظم الناس بسهر الحجاب حين أثرأ،

المسند 2/172
وكان أول ما أنزل إتبعت رسول الله频ب بني جحش، أصبخت رسول الله
بها عروسا، فدعا القوم، فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا، وتبثبون رحمهم عند
رسول الله， فأقاموا المكث، فقام رسول الله频ب فرح، وخرجت معه، لكي
يخرجوا، فتمتى رسول الله频ب، ومسلمًا معه، حتى جاء عببة حبارة عائشة، وظن
رسول الله أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا، فصرف
رسول الله بينه وبينهم بصره، وأنزل الله عبر جبل الجباب».

(*) وفي رواية: "عن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بالجباب،
لقد كان أبي بن كعب بتشاويه عنده، قال أنس: أصبخت رسول الله، عروسا
بُنميني بني جحش، قال: وكان تزوجها بالعربية، فدعا الناس للطعام، بعد
ارتفاع النهار، فجلس رسول الله، وجلس معه رجال بعد ما قام القوم،
حتى قام رسول الله، فتمتى، فتمتى معه، حتى بلغ حبارة عائشة، ثم
ظن أنهم قد خرجوا، فرجع، ورجعت معه، قال: فإذا هم جلوس مكاشفهم،
فرجع، ورجعت معه، حتى بلغ حبارة عائشة، فرجع، ورجعت معه،
فإذا هم قد كاموا، فصرف بني بنيه بالسر، وأنزل الجباب».

أخيره أحمد 3/1764 و16 (13512/13512) قال: حدثنا كاجاج بن مُحمَّد، قال: حدثنا
أبي، يعني ابن سعد، قال: حدثني عقيل، وفي 3/1236 (13651/13651) قال: حدثنا يعقوب،
قال: حدثنا أبي، عن صالح. و البخاري، 7/300 (5439) قال: حدثنا يحيى بن بكر،
قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي 7/10666 (5439) قال: حدثنا عبد الله بن مُحمَّد،
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن صالح. وفي 8/65 (6238) قال:
حدثنا تيمه، بن سليمان، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يومن. وفي
الأدب المفرد، 1/1051 قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال:
حدثني عقيل، و مسلم، 4/395 (1051) قال: حدثني عمر بن النَّاَثِق، قال: حدثنا
يعقوب بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أبو عن صالح. و"النسائي" في "الكبرى" (١٥٨١) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا عمّي، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و"ابن حبان" (١٤٥) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا خرمة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا يونس.

ثلاثة البعل بن خالد، وصالح بن كيسان، ويوسف بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، فذكره.١

***

٧٨٩ - عن أبي نصرة عن أنس قال:
فبعثنا أم سليم بيوت مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه طلب، في أول ما آتى عامر النحل قال: فدخلت عليه، قرأ وصيته بين يديه، فأصاب منبه، ثم أخذ بيدي فخرجنا، فكنا خليبة عهد بمرض وبنت حفصة، قال: فمر بنياس من نسائي، وعذرو الرجل يتحذرون، قال: هم أهله وهم أهل الناس، فقالوا: الحمد لله الذي أقر عينك يا رسول الله، فمضى حتى أتى عائشة، فإذا عنددها رجل، قال:
فشكره ذلك، وكان إذا خرج النبي عرف ذلك في وجهه، قال: قاتبت أم سليم فأخبرتها، فقال أبو طلحة: لست كان قال أبلغ هذا ليتحذرون أمر، قال: فلما كان من العشي خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النزل، تلا هذه الآية: "فأبى إليها الذين أمموا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام"، فقال: فأمر بالحجاب.

آخره أبو يعلى (١٢٦٤) قال: حدثنا وهب بن بشام الواسطي، قال: أخبرنا خالد، عن أبي مسلم، عن أبي نصرة، فذكره.٢

٢٧٥

(١) المسند الجامع (٧٥١)، ومختصر الأشراف (١٥٠٥ و١٥١٩ و١٥٤٣)، وأطراف المسند (٩٧١).
(٢) إملاء الخيرية المهرة (٥٨٠).
والحديث: أخرجه البزار (١٣٢٧)، وأبو عوانة (٤١٧٠-٤١٧٨، والطبراني ١٣٠٠/٢٤، والبيهقي ١٣١).
فوائد:

- أبو نصر، المنذر بن مالك، وأبو مسلمة، سعيد بن يزيد بن مسلمة الأردي،
وجلال، هو ابن عبد الله الطحان، الواسطي.

***

79- عن عمرو بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال:

آخره الترمذي (72) قال: حدثنا أحمد بن المثنى، قال: حدثنا أسهل بن حاتم، قال: ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد، فذكروه.

- قال أبو عبيدة الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.

***

791- عن بياض بن بشير، قال: سمعت أنسا يقول:
"بني النبي ﷺ، بإمرأة، فأرسلني قدعوت رجالا إلى الطعام".

(*) وفي رواية: "سمعتم أنس بن مالك يقول في هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى الطعام" قال: أنبي النبي ﷺ بقبض نسائي، فصنع طعاما، فأرسلني قدعوت رجالا، فأكلوا، ثم قام فيحرج، فأتي بيت عائشة، ثم تبعته، فدخل وجد في بيتها رجليين، فكلما راحما رجع و.

(1) المسند الجامع (757)، ومغفاء الأشراف (119).
(2) جاء بعد هذا في طبعة الرسالة (749): ومحمد بن سعيد يقال له: الأصل.
(3) اللفظ للبخاري.

276
يُكَلِّمَتْهُمْ، فَقَامَا وَخَرَجُوا، وَتَرَكَتْ آيَةَ الْحَجَابِ: "فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بُيوتَ النِّسَاءِ إِلَّا لِيَطَاعُنَّكُم مِّن نَّاظِرٍ إِنَّا نَظَرْنَاهُمْ إِلَى طَعَامِنَاهُمْ" (1).


قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث بيه، وروى ثابت، عن أنس هذا الحديث بطوله.

فوائد:

قال البخاري: قال وكيع، عن ابن أبي خالد، عن قيس، قال: وسمع أنسا، يعني بيه بن بشر. "التاريخ الكبير" 2/133.

وقال مسلم: أبو بشر، بيه بن بشر الأحمسي، سمع أنس بن مالك. "الكوفة والأسواق" (584).

وقال الآخري: سمعت أبا داوود يقول: بيه بن بشر لم يسمع من أنس.

"سؤالاته" (518).

***

(1) اللفظ لأبي حبان.
(2) المسند الجامع (768)، ومختصر الأخرواف (257)، وأطراف المسند (26).
الحديثة: أخرجه الطبري 19/126.

٢٧٧
792 - عن ثابت الباجي، عن أنس، قال:

"ما رأيت رسول الله ﷺ أوامرًا على نساءه، ما أوامر على زينب بنت جحش، قال: فآوى مبدئ أو ثلث ساعة."

(*) وفي رواية: "عن ثابت الباجي، قال: ذكر ترويج زينب بنت جحش عن أنس، فقال: ما رأيت النبي ﷺ أوامرًا على أحد من نساءه ما أوامر عليها، أو لم يرواها.

(*) وفي رواية: "ذررت في زينب بنت جحش، وحنفي في تفسير ما الله منبه، قال: فتزعجها رسول الله ﷺ، فرأى أومرًا على نساءه ما أوامره عليها.

عليها، ذبحًا ساعة." (1)

آخره أحمد 3/279 (1341) قال: حدثنا يونس، وعبد بن حميد (1208).


ومسلم 4/149 (3249) قال: حدثنا أبو الزرعي الزهري، وأبو كامل، فضيل بن حسن، وقَتِيبة بن سعيد، وباب مأجدة (1908) قال: حدثنا أحمد بن عبيد. وأبو داود (374) قال: حدثنا معاذ، وقَتِيبة بن سعيد، والنسائي، في الكبير.

(1567) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، وأبو يعلى (49) قال: حدثنا أبو الزرعي.

وفي (1464) قال: حدثنا إسحاق.

تستعمهم (يونس، وعبد بن حميد، والبخاري، ومعاذ، وأبو الزرعي، وفضيل، وقَتِيبة، أحمد بن عبيد، وإسحاق) عن حماد بن زيد، عن ثابت، فذكره (4).

***

1: اللفظ لأخيره.
2: اللفظ للبخاري (5171).
3: اللفظ لعبد بن حميد (1208).
4: المسند السني (782)، وأطراف الأشراف (787)، وتفسير الأنبياء (36).
5: الحديث، آخره ابن أبي عاصم، في الآحاد، والماني، (3087) وأبو عوانة (4125).
6: البهذقي، (2312)، والبغوي، (58)، والبيهقي، (4167).
793 - عن عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
"ما أولم رسول الله ﷺ على أمرأء من نسائيه أثتر، أو أفضل، ما أولم على
زيتيبة".

قال: تابع النبي ﷺ: يا أومه، قال:
"أطعمهم حبساً واحتماً، حتى تركنوه".

أخرجه أحمد 3/172 (ر 789/1484). وقال: حدثنا
محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، وعمر بن بشار.

ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن عمرو، وابن بشار) عن محمد بن جعفر،
قل: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره.

• آخرجه النسائي، في "الكبرى" (161) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى,
عن خالد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أبي، قال:
"ما رأيت رسول الله ﷺ، أو لم يقل له أحد نسائيه، ما أومه على صفيّة".

قال تابعه: ما أطعمهم؟ قال: حبساً واحتماً، حتى تركنوه.

قال: ما أصدقها؟ قال: "نفستها، أعصيتها وترجها".

***

(1) اللقب لسلم.
(2) المسند، ف4 (276)، وتحفة الأشراف (1105)، وأطراف المسند (717).
(3) والمصادر: أخرجه أبو عوانة (414)، والبيهقي 7/259.

قد رجعنا إلى نسختنا الخطية من "السنن الكبرى" للنسائي، نسخة ملا مراة، فوجدناها
هكذا أيضًا: صفيّة وهو وهم، لا ندرى من ابن أى، فأنه الحديث لا يتفق مع الآخر،
والوليمة على الوصف المذكور هي وليمة زيتيب، ولوليمة صفيّة، كانت صفيّة وهلما وحرمًا،
ولم يكن فيها من حب، ولا حف، كما سلف، وأيضا في آخر، لمن أيّز في "تحفة الأشراف" ذكر رواية خالد، حيّب رواية
محمد بن جعفر، وقال: تابعه، أي نحو رواية محمد بن جعفر التي فيها أن الوليمة لزيتيب،
ولم يُبقي ابن حجر الأزهري في "النكت الظرف"، والله أعلم.

279
794 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال:
أخرجه أحمد 3/276 (1384/2211) قال: حدثنا نوح بن ميمون، قال: أخبرنا عبد الله، يحيى العمري، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.
***

795 - عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنس بن مالك، قال: سمعته يجدث، قال:
«شهدت وليمتين من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فثبتنا فيها حبزاً ولا حماً».
(*) وفي رواية: كشهدت لثباتتي ولبينة، ما فيها حما ولا حبزاً.
أخيره أحمد 3/69 (1385/2213) قال: حدثنا هشيم، وابن ماجة (91) قال: حدثنا شفيان، وابن يعافى (1179).
و984 قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما (هشيم، وشفيان بن عبيدة) عن علي بن زيد بن جدعان، فذكره.
- قال أبو عبد الله ابن ماجة: لم تجدث به إلا ابن عبيدة.
***

(1) المسند الجامع (741)، وأطراف المسند (163).
(2) القائل علي بن زيد.
(3) اللفظ لأحمد.
(4) اللفظ لابن ماجة.
(5) المسند الجامع (742)، وفهفة الأشراف (110)، وأطراف المسند (742).
(6) قلتنا: بل رواه هشيم أيضا.
797 - عن عمر بن معدان، وثابت الباجي، كلاهما عن أسى بن مالك، قال:

«شهدت رسول الله ﷺ وليمة ما فيها خبر ولا حكم».

أخبره أبو يعلى (429) قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا سلام.

قال: حدثني عمر بن معدان، وثابت الباجي، فذكراه.

أخيره أحمد 3/255 (1371) قال: حدثنا حسن بن موسى، قال:

«شهدت لرسول الله ﷺ وليمة، ما فيها خبر ولا حكم».

ليس فيه: ثابت(1).

***

797 - عن أبي قلابة، عن أسى، عن النبي ﷺ قال:

«سِبْعٌ لِّلْبَكِيرٍ، وَثَلَاثٌ لِّلْلَّيْثِ»(2).

(*) و في رواية: «عن أسى(3) أن النبي ﷺ قال: لِلْبَكِير سَبْعَةً، وَلِلْلَّيْثِ قَلَانَا»(4).

(*) و في رواية: «لِلْبَكِير سَبْعَةً، وَلِلْلَّيْثِ قَلَانَا»(5).


(1) المسند الجامع (595)، وأطراف المسند (758).
(2) اللفظ للدارمي.
(3) قوله: «عن أسى»، لم يرد في طبعه دار القبلة، لضعف ابن أبي شيبة، وهو ثابت، في النسخة الخلفية بايزيد، العمومية، بتركيا، وطبعها دار الرشيد (1710)، والفاروق (1711).
(4) اللفظ لأبي شيبة.
(5) اللفظ لأبي جبان.
و'(ابن ماجة) (916) قال: حدثنا هُنَاد بن السري، قال: حدثنا عبيد بن سُفيان، عن محمد بن إسحاق، وعن جَبَّان (108) قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن إسحاق بن خزيمة، من أصلٍ كتابه، قال: حدثنا عبيد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان.

كلاهما (ابن إسحاق، وسفيان بن عبيدة) عن أيوب، عن أبي قلابة، فذكره. (1)


كلاهما (أبو بكر السخ(ne، وخالف) عن أبي قلابة، عن ابن أنس، قال: من السُّنَّة; إذا زوَّجُ الأخرُ، فلْيْحْكَ عَلَى النَّبِيّ، أُقمَ عَنْهَا سَبْعًا، وقَسْمًا، وإذا وَسَلَّطَ الْيَبِّ عَلَى الابكر، أُقمَ عَنْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قُسْمًا.

قال أبو قلابة: ولَوْ شَنَّتُ لقُلُتُ: إنَّا رَفَعْتُ إِلَى النَّبِيّ رَبَّنَا. (2)

(1) المسند الجامع (4/942)، ومختصر الأشرار (7/319).
(2) أخرجه البزار (382 و286) والداوود (383) والبيهقي (7/302).
(3) قيل ابن حجر: وقد وصل طريق عبد الزَّاق المذكور مسلم، وقال: حدثني مُحَمَّد بن رافع.
(4) فتح الباري (9/315).
(5) اللؤلؤ للبخاري (14/521).

282
وفي رواية: ﴿عن أنس قال إذا تزوج الرجل البكر على أمرأته أقام ﴾ عندما سمعا وإذا تزوج النبي أقام عندما قلنا.
قال خالد: قال أبو قلابة أنا لو قلت إنه عن النبي ﷺ ولكيها سنة.
قال خالد: فقد تزوجه ابن سيرين فقال زدنهم هذه أربعًا وعندلب ليلةٍ(1).
(2) وفي رواية: ﴿عن أنس قال سمعت للبكر وكان فيštا للبكر أنس إني لو قلت:
عن رسول الله ﷺ لصدقت ولكن سنة (2). موقوف(3).

قول الحموشي: حديث أنس حديث صحيح وقد رفعه محمد بن
إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعدهم.
• أخرج حديث عبد الزَراق (14/2) عن معمّر عن أيوب عن أبي قلابة عن
أنس قال سمعت للبكر وثلاث للنبي موقوف(4).

فوائد:

قال أبو حاتم الرَّازِي: روى ابن إسحاق هذا الحديث عن الحسن بن دينار,
عن أيوب، وكتب معجبًا بهذا الحديث حتى رأيته، علته: ﴿علل الحديث (121)
(1) قيل أبو الحسن الدارقطني: ﴿برويه أيوب، وكان خالد، وباختلاف عنده.
فردحة ابن عبيحة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعًا.
وردية محمد بن إسحاق، وباختلاف عنه;
فردحة عبد الرحيم بن سُليمان، وحمّيد بن سلمة، ويحيى بن عبيد الأموي،
ويُثلي بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس مرفوعًا.

(1) اللفظ لابن أبي شيبة.
(2) اللفظ لأبي يعلى.
(3) السيد الساجد (728) وحجة الأشراف (944).
(4) الحديث: أخرج ابن الجارود (720) وأبو عُوَانة (431) وعازٍ (431-431-431-431-431-431-431) والطبراني في ﴿ال الأوسط (901) والبيهقي 7/300، والبيهقي (922).

283
ورواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن أيوب، ورفعه، وفيه أن ابن إسحاق لم يسمعه من أيوب، وإنما أخذه من الحسن بن دينار.

ورواه سفيان الثوري، عن أيوب، واحتج عليه:
فرواه أبو نعيم، وخلال بن يحيى، عن الثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن
أنس قال: من السنة.

ورواه أبو عاصم، عن الثوري، عن أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس مرفوعًا إلى النبي ﷺ.

وخالiffe إبراهيم بن سعد، ويزيد بن أي حكيم، وعبد الزارق، وآبي أسماء، قرأوه، عن الثوري، عن أيوب، وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السنة.

ووقَّعَه حاسان بن زياد، عن أيوب.

ووقَّعَه هُمَّيم، عن خالد، وقال فيه: لو حَدَّثت أن يُحيى النبي ﷺ لصدقته.

ووكذلك قال بشر بن المفضّل، عن خالد، عن أبي قلابة.

ووقَّعَه عن قتادة، عن أنس. «العمل» (١٧٢٧١).

***

۷۹۸ - عن حَمَّيْد الطَّويل، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال:
«لِلَّبِكْرِ سَبِيعَةً، وَلِلنِّيْبِ كَلَّاثٌ» (١).

أخرجه أبو عبيَّة (٢٧٨٩) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَبيِّي، قال:
حدثني عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن عمر، وابن جَيَّان (٩٤٣) قال: حدثنا ابن خزيمة، قال: حدثنا عبد الجبار، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (عبد الله بن عمر العميري، وهُمَّيم بن غَيَنَة) عن حَمَّيْد، فذكره.

١) اللُفظ لَيْب يعلِي.

والحديث: آخرجه ابن أبي خضيمة (٨٩١). ٢٨٤
لا يمكن قراءة النص العربي من الصورة.
ثلاثتهم (أحمد، ووَهْب، وعُثْيَان) قالوا: حدثنا هُنَّيم، قال: أخبرنا حمید، فذكره.(1)

***

٨٠٠ - عن سُلَيْمَان الأَعْمَشِي، عن أَنَسِ، يَزْفُعُهُ، أَنَّهُ قَالَ:
"إِذَا تَرُوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى الْمِرَاجِعِ، فَإِنَّ كَانَتْ يَكِّرُوا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَاءَ، وَإِنَّكَ كَانْتَ تَبْعِيَ أَقَامَ يَعْمَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قُسِّمَ بَعْدَ ذَلِكَ".
أخيره أبو يَعْلَى (١١٠٤) قال: حدثنا عقبة بن مُكَرَّمَ، قال: حدثنا يُوْسَبُ بن بكير، قال: سُلَيْمَان الأَعْمَشِي سَمِعْتُهُ يذَكَّر، فذكره.

٨٠١ - عن إِسْحَاقٍ بن عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي طَلَّحَة، عن أَنَسِ، بِسَلَامَتِهِ.
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَرْأَى صَفْيَةً بِحَيْضِيَّةٍ«.
أخيره ابْن الْزِرَاقٍ (١٢٨٩ و١٣٠٩) عن إِبْراهِيمٍ بن مُحَمَّد الأَلْسَمِي.(٢)

عن إِسْحَاقٍ بْن عَبْدِ اللَّهِ بن أَبِي طَلَّحَة، فذكره.(٣)

***

- فوائد:

- الأَعْمَشِي لم يَسَمِعْ مِن أَنَسِ، انظر فوائد الحديث رقم (١٩٨).

***

- فوائد:

- قال أبو طالب: قال أحمد بن حنبل: إِبْراهِيمُ بن أَبِي بَيْحَى لا يَكُتِب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يَروِي أُحَدَّيْتَ مَنْكِرَةً، ليس لها أَصلٌ، وكان يأخذ حديث الناس يضعها في كتبه. "الجرح والتعديل" ٢/١٢٦.

---

(١) المسند الجمع (٢٣٧)، وَهْبَة الأَشْرَاف (٧٨٦)، وأطراف المسند (٥٣٥).
(٢) في (١٢٨٩) و (١٣٠٩): "عن إِبْراهِيمِ بن مُحَمَّدِ، وفي (١٣١٧): "عن الأَلْسَمِيِّ"، وهو إِبْراهِيمِ بن مُحَمَّد بن أَبِي بَيْحَى الأَلْسَمِي.
(٣) أُخْرِيجٌ الطَّبَرِيِّٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ teens
827 - عن يُثْمَّثَة بن عبد الله بن آنس، قال: سمعت آنس بن مالك

قلت: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، وسأل عن الْعَرَلِ? ف قال رَسُولُ الله ﷺ:
لَوْ أَنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدَ أَهْرَفْتُهُ عَلَى صَخْرَةٍ، لَأَخْرَجْتُ للهِ عَزِّ وَجَلّ,
بَيْنَهَا، أو أَخْرَجْتُ فِيْهَا وَلَدًا، الْشَّكُّ مِنْهُ وَلَيْخَلْقُنِ اللهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا.

أخرجه أحمد 3/40 (1447/13) قال: حدثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا أبو عمرو، مبارك، الحكيم، عبد الله بن كعب، قال: سألت مليمة بن عبد الله بن آنس

عن الْعَرَلِ، فقال: سمعت آنس بن مالك، فذكره (1).

***

827 - عن إسحاق بن عبد الله، عن آنس:

قالوا: يا رسول الله، أَلَا تَتَزْوُجُ مِنْ نَسَاء الأَنْصَارِ؟ قال: إن فِي هُمْ عَيْبَةٌ

شِيدَةٌ (2).

(*) وفي رواية: قيل: يا رسول الله، أَلَا تَتَزْوُجُ فِي الأَنْصَارِ؟ قال: إن فِي آبْيَاتِهِمْ شَيْئًا (3).

أخرجه البخاري 3/69، وفي (البصري) 5326، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وابن جهان (478) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا خالد بن أسلم

كلاهما (إسحاق، وخلاله) عن النَّضِير بن شَمَيل، قال: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمة،

عن إسحاق بن عبد الله، بن أبي طلحة، فذكره (4).

(1) المسند الجامع (765)، وأطراف المسند (800)، وجمع الروايات 4/296.

(2) الحديث، أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنة» (366)، والبزار (2741).

(3) اللفظ للنسائي.

(4) اللفظ لابن حبان.

(5) المسند الجامع (767)، وتحفة الأشراف (1761).

(6) الحديث، أخرجه الطبراني، في «ال الأوسط» (780).

287
فوائد:

قال أبو زرعة، وأبو حاتم، الرازيان: هذا خطأ; إننا هو حماد بن سلمة، عن
إسحاق، أنَّمُ سُليم قالت للنبي ﷺ مَرْسُلٌ. "علل الحديث" (119).

وقال أبو حاتم الرازي: خدثنا أبو سلمة، عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن
عبد الله بن أبي طالحة; أنَّمُ سُليم قالت للنبي ﷺ مَرْسُلٌ. "علل الحديث" (1261).

أصح. "علل الحديث" (1261).

***

484 - عن كتاب البخاري، عن أنسي، قال:
"كان النبي ﷺ يشعر نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة.
الأولى إلا في يتسع، فكان يجتمعن كل ليالي في بيت أخت بها، فكان في بيت
عائشة، فجاءت زينب، فمدّ بها إلّيها، فقالت: اذهب زينب، فكَفَّ النبي ﷺ.
أنت فقاوردك حتى استجتبت، وأقيم الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك، فسمع
أصواتها، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة، واحتر في أفواهٍ النزاب،
فخرج النزيب، فقالت عائشة: الآن يقضى النبي ﷺ صلاته، ففي أبي بكر
فجعل يبقي وينفعل، فلما قضى النبي ﷺ صلاته، أتاه أبو بكر، فقال لها قولًا
شديدًا، وقال: أتصبغين هذا؟!

أخرجه مسلم 4/178(6/1681). قال: خدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:
خدتنا شابة بن سوار، قال: خدتنا سليمان بن السعيرة، عن ثابت، فذكره(1).

***

805 - عن كتاب البخاري، عن أنسي بن مالك، قال:
"كانت صَفِيَّةُ مع رسول الله ﷺ في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطأت في

(1) المسند الجامع (1122)، ومتحفة الأشراف (417).
والحديث: أخرجه أبو عوانة (444).

288
المسيح، فاستقبلها رسول الله ﷺ وهي بنكى، ونقول: حلمتني على بعير بطيء، فجعل رسول الله ﷺ يمسح بدينه عليها ومسكينتها، فابت إلا بکاء، فغضب رسول الله ﷺ وتركها. فقلت: فأتيت عائشة، فقالت: يوايِ هذا لك من رسول الله ﷺ، إن أنت أرضستي عني، فعمدت عائشة إلى جاريةها، وكانت ضعفتة بورس وعرق، فنصحتها بستي من ماء، ثم جاءت حتى فعدت عند رسول الله ﷺ. فقال له: فكذا؟ فقالت: ذلك قلبه. فقال الله ﻋﻠّه: أنت هذا رسول ﷺ. فانتفعت من يده، فعرض رسول ﷺ الحبب، فرضي عن صبيته، وانطلق إلى زينب، فقال لها: إن صبيته قد أعني بها بعيرها، فما عليك أن تعطيناها بعيرك؟ فقلت زينب: أطيعت إلى بعيري قمعته الأئمة؟ فإنا أجزها رسول الله ﷺ ثلاثة أشهار، فلم يقرب بيتهما، وعطالت زينب نفسها، وعطالت بنتها، وعمدت إلى السير فأرسلت إلى مؤخر البيت، وأستم من أن يأتيها رسول ﷺ، فبينا هي ذات يوم. إذا يوجد رسول ﷺ قد دخل البيت، فوضع السير موضعه، فقالت زينب: يا رسول ﷺ، جاريتي. فقلت: قد طهرت من حيضي اليوم، هي لك، فدخل عليها رسول ﷺ. ورضي عنها.


***

806- عن حميد الطويلي، عن أنس، قال:
أقيمت الصلاة، وقد كان بين النبي ﷺ وبين نسائه شيء، فجعل برذ
بوضعهم عن بعض، فجاء أبو بكر، فقال: احتش يا رسول ﷺ في أقوامهن
التراب، واخرج إلى الصلاة.

(1) تفسير الأشراف (428).
(2) اللفظ لأحمد (1207).

المستم 19/289
(*) وفي رواية: "أنى يسأَ النَّبِيُّ سَمِيًّا كَانَ بِنَهْنَ شَيْءًا، فَجَعَلَ بِنْهَاهُ، فَقَاحَبَتْهُ عَنْ الصَّلاةَ، فَنَادَى أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، احْتُفُّ في وُجُوهِهِنَّ مِنَ النَّارِ، وَأَخَذَهُ إِلَى الصَّلاةَ"(1).

أَخْرِجَهُ أَحْمَدُ ﴿١٠٤﴾ (١٣٧٧٧،١٣٧٥٤–٦٥) ﴿١٣٧٦٧،١٣٧٦٩﴾ قال: حَدَّثَنَا عُيُوبٌ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو، عن مُحَمَّدٍ بَنُ إِسْحَاقٍ. وَأَبُو يَعْلِيَ (١٣٧٨٦) قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بِنُ مُحَمَّدٍ بْنُ حَبَّانٍ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بْنُ أَبِي عَدَيٍّ. وَفِي (١٣٧٧٦) قال: حَدَّثَنَا وَهَبٌ، قال: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ. وَفِي (١٣٧٩٥) قال: حَدَّثَنَا سُوِّدَةَ بْنُ سَعْيَدٍ، قال: حَدَّثَنَا مُتَّقُوٍّ.

أَرْيَبَهُمُ (أَبِي عَدَيٍّ) وَأَبِي عَدَيٍّ (وَخَالِدٍ) وَمَعْتَبِرٍ (وَعِيد) عَنْ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ(2).

***

٨٠٧ - عَمَّنِ حَدَّثَ أَبِي عَدَيٍّ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا غَيَّرَ الْرَجُلُ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِفْهُمَا، فَإِنَّ فَقُسِّي حَاجَتَهُ، وَلَمْ تُقْضَ حَاجَتَهَا، فَلَا يُعْجِلْهُمَا"(٣).

(*) وفي رواية: "إِذَا جَامَعَ أَحْدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِفْهُمَا، فَإِنَّ سَبَقَهَا فَلَا يُعْجِلْهُمَا"(٤).

(*) وفي رواية: "إِذَا جَامَعَ أَحْدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيُصْدِفْهُمَا، فَمَمْ إِذَا فَقُسِّي حَاجَتَهُ، قَبْلُ أَنْ تَفُضِّي حَاجَتَهَا، فَلَا يُعْجِلْهُمَا حَتَّى تَفُضِّي حَاجَتَهَا"(٥).

(١) اللسان المحيط (٩٧٠)، (٢) المندل sûل (٢٠٦)، وأطراف المندل (٧٦٧)، والمقصد العالي (٧٩٥،٧٩٦،٧٩٧)، (٣) اللسان المحيط (٩٧٠)، (٤) اللسان المحيط (١٤٥٠)، (٥) اللسان المحيط (٤٦٠).

ثلاثتهم (عبد الروؤف، وعثمان، وعبد السميع) عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمّان سمع أنس بن مالك، فذكره.

وفي رواية عبد الروؤف: "عن ابن جريج، قال: حدثنى عن أنس بن مالك.

وفي رواية عثمان بن زقر: "عن ابن جريج، عمّان سمع أنس بن مالك يقول.

وفي رواية عبد السميع بن عبد العزيز بن أبي زرواد: "عن ابن جريج، عمّان حذنه، أنس بن مالك.

***

808 - عن ثابت البصلي، عن أنس:

"أن رسول الله ﷺ، كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عاشية وخصوص، حتى خرجها على نفسه، فنزل الله، غزى وجعل: فليأتني النبي لم تحرم ما أحلى الله للك لى آخر البقاء.

أخرجه التسائي 7/1، وفي "الجريء" (850 و1154) قال: أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، حرمي، هو لقب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، عن ثابت، فذكره.

***

(1) قوله: "عَمْنَ،" مقطى من طبعة دار المأمون، لسند أَي يعلو (4270م)، وهو على الصواب في (4200 و1401م) وطبعة دار القبلة (4254)، والإحاف الجريرة المهرة (1217م).

والطالب العالية (1180م).

(2) المصفد المغي (73 و74 و87 و201م)، ومعجم الزوائد 294، والمطالب العالية (8168) والإحاف الجريرة المهرة (1167).

(3) المسند الجامع (713م)، وصحبة الأطراف (238م).

والحديث: آخرجه البهظبي 7/1053م.
8-10
عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبي طَلَحةَ عَنْ أَبِي هَذِهِ، عَنْ أَنَّ رسولَ الله ﷺ كانَ لا يَطَرُّقُ أَهْلَهُ لِيَلَاءَ، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُدُوًّا، أوَّلَ عَشِيَّةٍ(١).
(*) وفي رواية: «أنَّ البَنِّى لَمَّا كَانَ لا يَطَرُّقُ أَهْلَهُ لِيَلَاءَ، كَانَ يَدْخَلُ عَلَيْهِمْ غُدُوًّا، أو عَشِيَّةٍ»(٢).
(*) وفي رواية: «كان رسولَ الله ﷺ لا يَطَرُّقُ أَهْلَهُ لِيَلَاءَ، كان يَقُدُّم غُدُوًّا، أو عَشِيَّةٍ»(٣).


- في رواية عفان: إسحاق ابن أخي أنس.

*****

(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأحمد (١٢٨٨).
(٣) اللفظ لأحمد (١٣٠٠).
(٤) المسندر الجامع (٠٨٤)، وتحفة الأشراف (٢١١)، وأطراف المسندر (٢١٢).
(٥) الحديث: أخبره أبو عوانة (٧٥٢١) والبيهقي (٢٥٩ و٢٦٢)، والبغوي (٢٧٦٤).
810 - عن آبائِ البُنَاتِ، عن أَئِني:
«أنَّ امِّرةً كانتُ تَحْتُ رَجلًا، فَعُرِضَ بُرَّةً، فَرَأَتْ النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَتْ: يا رَسُولُ الله، إِنَّ أَبَي مَرْضٍ، وَرَوْجِي يَبْيَتُ أنْ يَدْخُلُ ليْ أَنْ أَمَّرْصَة، فَقَالَ لَهَا النَّبِيّ ﷺ: أَطْلِعُ أُرْجِيكَ، فَقَاتَ أَبُوهُ، فَأَشْتَكَتْ رُوْجِيْهَا أنْ تَصَلِّ عَلَيْهَا، فَأَطْلِعَتْ رُوْجِيْهَا، أَنْ يَأْدَأَنْ هَٰذَا فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَتْ النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: أَطْلِعُ أُرْجِيكَ، فَأَطْلِعَتْ رُوْجِيْهَا، وَلَمْ تَصَلُّ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيّ ﷺ: قَدْ غُفِرَ اللَّهُ يَا بْنَ يَعْبُودَ بَيْنِي وَرُوْجِيْكَ.»
أَخْرِجَهُ عِبَّادُ بْنُ ٱلْمُحِيَّدِ (١٣٧٠) قَالَ: حَدِيشٌ نَّجِيِّ بنَ عَبَدُ الْحَمِيْدِ، قَالَ: حَدِيشاً
يُوسُفُ بْنُ عَطِيَةُ، قَالَ: حَدِيشَا ثَابِتٌ، فَذَكَرَهُ (١).

۱ - فوائد:
- قال البخاري: يُوسُفُ بْنَ عَطِيَةَ الْبَصِيرِيُّ، أَبُو سَهِيلِ السَّعِيِّ، عن ثَابِتٍ،
- شُنَّكْ الحدِيثُ. {التاريخ الأوسط} ٤/٧٣٤.
- وأخرج ابن عدي، في {الكامل} ٨/٥٨١، في ترجمة يُوسُفُ بْنَ عَطِيَةٍ، وقال:
- وهذه الأحاديث عن ثابت، والغير هذا عن ثابت، وكلها غير محفوظة، وقال: ولَيْوَسُفُ
- ابن عطية غير ما ذكرت من الحديث عن ثابت وعن غيره، وعامة حديثه ما لا يتبع عليه.
- وقال الباقعي: سألت الدارقطني عن يُوسُفُ بْنَ عَطِيَةٍ، فقال: هما اثنان
- متوركان، أحدهما بَصِيرِيُّ أَبُو سَهِيلٍ، وهو السَّفَار، حَدَّثَ عن ثابت، وقَتَدا، وَالآخِر
- كُوفيّ، كنيته أبو السُّنْدُرِ، حَدَّثَ عن أَبِي حَرْثَة، مَجِهوُلٌ. {سؤالاته} (٥٦٩).

***
- حديثُ حَفْصُي، عَنْ عَمَّهُ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، قَالَ:
- لو صَلَحَ لَيْسَرُ أَنْ يُسْجُدَ لَيْسَرٌ، لَأَمْرُتُ السَّمَرَةَ أَنْ يُسْجُدَ لِرُوْجِيْهَا، مِنْ
عظمَ حَقَّهُ عَلَيْهَا، الَّذِي نَفَسَ بِيْهِ، لَوْ كَانَ مِن قَدْمِهِ إِلَى مَعْقِرَ رَأسِهِ قَرَحَةً،
تَنْجِسُ بِالَّجِيْلِ وَالصَّدِيدِ، فَمَن أَسْتَقَبَّتهُ فَلْحَكَسْتُهُ، ما أَدْتُ حَقَّهُ;
يُابَيَّ إن شاء الله.

***

811- عَنْ قَابِثٍ الْبَلْدِيِّ، عَنْ أَنْسٍ:
"أَنَّ النَّسَاءٌ أَثْنَى النَّبِيّ ﷺ، فَقَلَّنَّ: يا رَسُولُ الله، ذَهِبَ الرَّجَالُ بِالْفَضْلِ،
يُجَاهِدُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ، فَقَالَ: مَهَّةٌ إِخْدَاكُنَّ فِي بُنيَّهَا، تُذِّرِكُ جِهَادَ السَّمَّاْجِهِينَ،
إِنْ شَاءَ اللَّهُ".(1)

(*) وفي رواية: "أَنَّ النَّسَاءَ النَّبِيّ ﷺ، فَقَلَّنَّ: يا رَسُولُ الله، ذَهِبَ
الرَّجَالُ بِالْفَضْلِ بِالجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَا لَنَا عَمْلُ نُذِّرُكُ بِهِ عَمْلَ السَّمَّاْجِهِينَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: مَهَّةٌ إِخْدَاكُنَّ فِي بُنيَّهَا، تُذِّرِكُ عَمْلَ السَّمَّاْجِهِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".
أخرجه أبو يعلى (٢٣١) قال حديثنا إسحق بن أبي إسحاق. وفي (٢٤٦) قال:
قال: حديثنا نصر بن علي الجهني، ومحمد بن بحر.
 ثلاثتهم (إسحاق، ونصر، ومحمد) عن أبي رجاء، روى بن المُسْبِق الكبري.
قال: حديثنا ثابت، فذكره.(1)

- فوائد:
- أخرج ابن عدي، في "الكامل" ٤/ ٥٨، في ترجمة روح بن المُسْبِق، وقال:
يروي عن ثابت، ويزيدي الرَّقاشي، أحاديث غير محفوظة.

***

(1) لفظ (٢٣١).
(2) جمع الزوائد ٤/ ٤٠٤، إخلاء الجيرة السَّمَّرَة (٣٧٥)، والمطلب المُالية (١٦٥).
والحديث: أخرج البزار (١٩٦٦)، والطَّبْرَّاني، في "الأوسط" (٢٨٧)، والبيهقي، في "شعب الإيان" (٨٧٣-٨٧٤).

٢٩٤
الطلاق

812 - عن حمّيد الطويب، عن أبي نسيم:
"أن النبي ﷺ طلق خفصة، ثمّ راجعها".(1)

(*) وفي رواية: "أنّ النبي ﷺ حين طلق خفصة أثر أن يرافقها، فرافقها.
آخرج الدارمي (2412) قال: أخبرنا سعيد بن سليمان. و«أبو يعلى»
(3815) قال: حدثنا محمد بن بكار.
كلاهما (سعيد، وأبي بكار) عن هشيم، عن حمّيد الطويب، فذكره.
قال الدارمي: كأن علي بن الحسيني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا
هذا الحديث بالبصرة عن حمّيد.

***

813 - عن يحيى بن زيد، عن أبي نسيم بن مالك:
"أن رسول الله ﷺ سئل عن رجل كانت محتة امرأة، فطلقها ثلاثاً،
فتطوّجت بعدة رجلاً، فطلقتها قبل أن يدخل بها، آثمها لتطوّجها الأولى؟ قال:
فقال: رسول الله ﷺ: لا، حتى يكون الآخر قد ذاّق من عسيّبتها، ودافق من
عسيّبتها".(2)

(*) وفي رواية: "أنّ رسول الله ﷺ سئل عن رجل طلق امرأة ثلاثاً،
فتطوّجت روجًا، ف بأثت عنها قبل أن يدخل بها، هل يتطوّجها الأولى؟ قال: لا،
حتى يبذؤ عسيّبتها".(4)

(1) العفو لدارمي.
(2) المسند بالجامع (777)، ومجمع الزوائد 4/333، وإتحاف الجهوية السمعة (332 و388)
والحديث: آخرجه الحارث بن أبي أسامة، «بغية الباحث» (330 و1030)، والبيهقي 467/7.
(3) العفو لأحمد.
(4) العفو لأبي يعلى (199).
أخبره أحمد بن زرارة بن حرب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد البكراوي. وفي (199 م)
قال: حدثنا سعيد بن أبي إسحاق.
ثلاثتهم (عفان، وقُتيبة، وسَعْيد) عن محمد بن دينار الطَّاحي، قال: حدثنا
جعفر بن يزيد، فذكره.(1)
• أخبره ابن أبي شيبة 4/276/1721م، قال: حدثنا عُمر، عن سُهْبَة,
عن جعفر بن يزيد الهَكَاني، عن ناس، قال: لا نَجَلُّ للاأولُ حتى يُجاَمِعُنا الآخرُ,
ويدخلُ بها. (موَقُوف).

فوائد:
- قال البزار: وهذا الحديث قد رواه شعيبة، عن جعفر بن يزيد، عن ناس,
موَقُوفًا. (مَسْنُوده) 276/2.
- وأخبره ابن عدي في (الكامل) 7/413، في ترجمة محمد بن دينار، وقال: 
ولأعلم برؤيه عن جعفر بن يزيد غير محمد بن دينار.

***

• حديث جميل الطويل، عن ناس، قال:
«اللَّهُ رَسُولُ اللهُ ﷺ مِن نَسَائِهِ شَهْرًا، وَكَانَتِ الْفَكْتُ قَدَمُهُ، فَجَلَّسَ فِي عَلَيْهِمُّ لِهُ، فَجَاءَ عَمَّرُ، فَقَالَ: أَطْلَقْتُ نِسَائِكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلِكَيْ أَلْيَتْ مَيْتَهُ مِنْهُنَّ شَهْرًا،
فَمَكْتَبْنَا وَعَشْرِينَ، فَمَنَرَّلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ.»
تقدم من قبل.

***

(1) المصنف المصنف (268)، وأطراف المسند (633)، وخصوص المصنف العلي (803)، وجمع
الزواليد 4/404، وإحصاء الخريطة السَّمَّيرة (337)
والحديث: أخبره البزار (227)، والطُّرَابِرِي، في (الأوسط) (237)، والبيهمي (7)
375/7.
296
814 - عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال:

"إن أول ليثان كان في الإسلام، أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحاب بإمامته، فأخرج النبي ﷺ، فأخبره بذلك، فقال له النبي ﷺ: أربعة شهداء، وإلاً فخدم في ظهره، برزت ذلك عليه مبرازًا، فقال الله ﷺ: ورسول الله ﷺ، إن الله ﷺ عز ﷺ وجل ﷺ، ليعلم أن صادق، وليذرن الله ﷺ عز ﷺ وجل ﷺ، عليك ما يبره ظهره من الجلد، فبينما هم كذلك، إذ نزلت عليه آية اللّه:

وَذَلِكَ الْحَقُّ الَّذِي َّلُعِنُّوهُمْ إِلَى أَجَلٍ أَكْبَرٍ"، إلى آخر الآية، فذاعاً هلاكًا، فشهد أربعة شهداء بِالله ﷺ إنّ يَّلَّمَ الصادقين، والمحاسبة أن لعنة الله ﷺ على إن كان من الكاذبين، ثم دعاء السمراء، فشهدت أربعة شهداء بِالله ﷺ إن كان من الكاذبين، فلا أن كان في الرابعة، أو المحاسبة، قال رسول الله ﷺ: وفقوها، وإنها موجبة، فقتكلات، حتى ما شكتها أنها تسترعت، ثم قاله: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على اليهود، قال رسول الله ﷺ: انظروا، فإن جاءت به أبيض سبطاً فقيء العينين، فهو هلال بن أمية، وإن جاءت به آدم جعداً ربيعًا، حمش الساقين، فهور لشريك بن السحاب، فجاءت به آدم جعداً ربيعًا، حمش الساقين، فقال رسول الله ﷺ: لا تواليها ما بقي فيها من كتاب الله، لكان لي وذا شأن.

قال الشافع: والقضي، طول شعر العينين، ليس يفتحب العينين، ولا جاحدتها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

(*) وفي رواية: "عن عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى النسائي، قال:
شعل هشام على الرجل يبقي فامرأته، فحدثت هشام، يعني ابن حسان، عن محمد، يعني ابن سيرين، قال: سألت أس بن مالك عن ذلك، وأنا أرى أن عنه من ذلك عليًا، فقال: إن هلال بن أمية قدف امرأته بشريك بن السحاب.

(1) هو أبو عبد الرحمن النسائي.
(2) اللغة للنسائي 6/172.
وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول من لاعن، فلا عين رسول الله ﷺ ببنها، ثم قال: «ثم أن جاءت به أبيض سبعة، فقضى العيينة، فصلى هلالين بن أمية، وإن جاءت به أكمل جعداً، حمش الساقين، فصلى هلالين بن السحاة».

قال: «أولئك أنها جاءت به أكمل جعداً حمش الساقين».

(*) وفي رواية: "أول لعن في الإسلام، أن شريك بن سحاة أغلقه هلال بن أمية بن هلال، فرقص إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: يا هلال، أربعة شهود، وإلا فأخذ في ظهرك، قال: يا رسول الله، إن الله يعلم أن صادق، وليعلن الله عليه ما يبره خي البدل، فأنا لرسول الله، قال: الذين يزعمون أزواجهم إلى آخر الآية، فدعوا النبي ﷺ، فقال: أشهد إني إنك لمن الصادقين، فيها رميته بها من الزنئ، فشهد بذلك أربع شهادات، ثم قال له في الحاضمة: وعليك الله ﷺ، إن كنت من الكاذبين، فيها رميته بها من الزنئ، فعلت، ثم دعاها رسول الله ﷺ، فقال: "قومي أشهدي بالله إني لمن الكاذبين، فيها رمأت بها من الزنئ، فشهدت بذلك أربع شهادات، ثم قال لها في الحاضمة: وعصب الله ﷺ، إن كان من الصادقين، فيها رمأت بها من الزنئ، فكانت في الرابعة، أو المخاضية، فسكتت، سكتت حتى ظنوا أنها ستغرف، ثم قال: لا أقضس قومي سائر اليوم، فمضت على القول، ففرق رسول الله ﷺ بينها، وقال: انظر، إن جاءت به جعداً، حمش الساقين، فهو ليسيرك بن سحاة، وإن جاءت به أبيض، سبعة، فقضى العيينة، فهو هلالين بن أمية، فإن جاءت به آدم، جعداً، حمش الساقين، فقال رسول الله ﷺ: لا أولئك ما نزل فيها من كتاب الله، لكان لي وفظاً وثاباً».


(1) الفظ للنسائي (5633).
(2) الفظ لأبي حبان.

ثالثهم (وَهْبُ، وَعُبْدُ اللَّهِ، وَعِلْدُ) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، فإنهما(١).

- في رواية أحمد، والسني (٥٦٣٣): «محمد، يعني ابن سيرين».
- وفي رواية عبيد بن حميد، ومسلم، والسني (٦/١٧١)، وأبي يعلى (٢٨٢٥): «محمد» ولم ينصب.

وفي رواية أبي يعلى (٢٨٢٤)، وابن حيان: ابن سيرين، ولم ينصب.

***

الحديث والسُّلُوُّالي

- حَدِيثٌ مُهَاوْيَةٌ بِنَّ قَرْةٍ، وَقَتَاد، عَنْ أسِيَّ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وسلم، قال: "مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْتِ فِيهِمْ، يا أَيَّة إِن شاء الله.

- حَدِيثٌ سَعِيدُ بْنُ أبي سعَيْدٍ، عَنْ أسِيَّ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ انتَمَى إِلَى غَيْرِ مُوَلَىِّهِ، فَعَلَّهُ اللَّهُ..."، الحديث.

يا أي، إن شاء الله.

***

(١) المسند الجامع (٧٧٠)، ومُحْقَقُ الأَشْرَافِ (١٤٦١)، واسْتَنْدُرَكَ مُحْقَقُ أَطْرَافَ المَسْنُودِ (١/٥١١).

والحديث: آخره أبو عَوْانَة (٤٧٠ و٦٧٠، والبَيْهَقِيّ (٦/١٥٠ و٦/١٥٠). ٢٦٥، ٢٦٨، ٢٧٠، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥.

٢٩٩
البيع

815 - عن قتادة عن أبي بكر

"أن رجلا على عهد رسول الله ﷺ كان يبيع، وكان في عقيدته يعني عقلته، ضعف، فأتي أهله النبي ﷺ، فقالوا: يا نبي الله، احتج على فلان، فإنه يبيع، وفتي عقيدته ضعف، فقد علاني نبي الله ﷺ، فنهى عنه البيع، فقال: يا نبي الله، إنَّك لآسيء عن البيع، فقال النبي ﷺ: إن كنت غير تارك البيع فقل: ها، وها، ولا خلابة." (1)

أخرجه أحمد 3217/93209 (1312) قال: حدثنا عبد الوهاب. وابن ماجه

(2354) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى. وابن داوود (1350) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأزرق، وإبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي، السمعي.


كلاهما (عبد الوهاب، وعبد الأعلى) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

قال الترمذي: وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب.

(1) اللفظ لأحمد.
(2) المنسد الجامع (175)، وتحفة الأشراف (824)، وأطراف المسند (824).
(3) الحديث: أخرجه البزار (7 و867)، وابن الجارود (687)، والدارقطني (1305).
قوائد:
قال الدارقطني: يرويه عبد الوهاب بن عطاء، وعباس بن الفضل، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس.
وغيرها يرويه عن سعيد، عن قتادة، مرسلاً.
والمرسل أشبهه. (العلل) (2565).
يأتي، إن شاء الله تعالى، بأسانيد صحيحة، في مسند عبيد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنها.

***
816 - عن قتادة، وثابت، وحُمَيْدَ، عن أنس بن مالك، قال:
"غَلَّا السَّعْرُ بالسُّلَيْبَةِ على عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال النَّاسُ: يا رَسُولٌ الله، غَلَّا السَّعْرُ، فَسَعَرَ لَنَا، فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هُوَ السَّمِيعُ الْقَبِيسُ
البَاسِطُ الزِّرَاقُ، إِنِّي لآُرِجُو أن أُلْقَى الله عَرَ وَجَلِلَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمُ يُطْلِبُهُ
يَمَظَلُّهُمْ فِي ذَمَّ وَلَا مَالٍ." 

(1) أخرجه أحمد 3/286 ، قال: حدثنا عبان. و(الدارمي) (4705).
قال: أخبرنا عمرو بن عون، و(ابن ماجة) (2600) قال: حدثنا محمد بن السُّمُّي،
قال: حدثنا حجاج. وأبو داود) (4511) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:
حدثنا عبان. و(الترمذي) (1314) قال: حدثنا محمد بن أبي شيبة، قال:
حدثنا الحجاج بن يحيى. وأبو يعلى (2861) قال: حدثنا عبد الواحد، وفي (3800) قال: حدثنا
إبراهيم بن الحجاج. وابن جَبَّان (4935) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال:
حدثنا هذيب بن خالد.

ستهم (عبان، وعمرو، وحجاج، وعبد الواحد، وإبراهيم، وهذبه) عن حامد بن
سلمة، عن قتادة، وثابت، وحميد، فذكروه.

(١) اللفظ لأحمد.
قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح.

- أخرجه أحمد 3/1661 (19) قال: حدثنا سليم، ومموَّل، قالا: حدثنا
  حداد بن سهمة، عن قتادة، وثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال:
  "غلا السعُر على عهد رسول الله رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، لو سعِرتِين؟".
  فقال: إن هذا هو الخليق القابض البسيط الزراقي المسمّر، وإني لأرجو أن ألقى
  الله ولا يطلبنا أحد بنظامته طلمنها إياها في دم ولا مال.
  ليس فيه: "مُحَيَّد".

***

817 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أبي، قال:
  "غلا السعُر على عهد رسول الله رضي الله عنه، فقالوا: يا رسول الله، لو سعِرتِين؟"
  لئنا؟ فقال: إن الله هو القاَبض البسيط، وإني لأمتعكم ولا أعطكم موم، فإني لأرجو
  أن ألقى الله ولا يطيبنا أحد بنظامته طلمنها إياها في دم ولا مال.

أخرجه أبو يعلى (2764) قال: حدثنا محمد بن عباد السككي، قال: حدثنا مريد
  أبو سعيد، مؤلِّف بني هاشم، عن مبارك، عن الحسن، فذكره.

- أخرجه عبد الزواق (14897) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة. وفي (14898)
  عن الثوري عن إسراييل بن مسلم.

كلاهما (قتادة، وإسراييل) عن الحسن البصري، قال:
  "غلا السعُر مرة بسحابية، فقال الناس: يا رسول الله، سعُرت لئنا، فقال:
  إن الله هو الخليق القاَبض البسيط الزراقي المسمّر، وإني لأرجو أن ألقى الله لا
  يطيبنا أحد بنظامته طلمنها إياها في دم ولا مال." (1)

(1) المسند الجامع (769)، ومختلف الأشراف (318)، وأطراف المسند (872).
(2) الحديث: أخرجه البزار (2760)، والبيهقي (2976).

- فوائد:

- قال عبد الرحمن بن مهدي: لم نكتب للمبارك شيتا، إلا شيتا يقول فيه:

سمعت الحسن. "الضعفاء للعقيلي" 81.

***

- حديث أنس بن مالك، أن رسول الله ** قال:

"لا إِيَّاَنَّ لَنَّ لَا أَمَاَنَّا لَهُ." تقدم من قبل.

***

818 - عن هلال بن جبير، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله **:

"من أصاب من شبيء قَلِيلُ زَمَه."

أخرجه ابن ماجة (2147) قال: حدثنا محمد بن يسافر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا قروة أبو يوسف، عن هلال بن جبير، فذكره (2).

***

819 - عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال:

"أنني أنني حاضر، لبأس، وإن كان أُحِلَّ لأبيه وأمه" (3).

_____________________

(1) أخرجه البزار (7265)، والبيهقي 29/1.
(2) المسند الجامع (7885)، ومجموعة الأشراف (1642).
(3) الحديث: أخرجه البخاري، في "التاريخ الكبير" 8/6، والقصصي (737)، والبيهقي، في "شعب الإيمان" (1241 و1242).
(3) اللفظ لابن أبي شيبة.
وفي رواية: "عَنْ أَبِي سَيْرِينَ، عَنْ أَنْسِي، قَالَ: يَا حَبِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أن تَبِيعَ حَاضِرَ لِيُدْ، وإن كَانَ أَبَاهُ، أو أَخَاهُ".

أخبره عبد الزَّواق (1487) عن النَّوري، عن يوُسُع، و"ابن أبي شيبة".

وأيضاً:

(1) اللُفظ للبخاري.
(2) اللُفظ لعبد الرزاق.
(3) المسند الجامع (731)، وتحفة الأشراف (1454، 1468).
أخيره ابن أبي شيبة 412/1294 قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس، قال: لا يبيع حاضر لباداً «موقوف».

ولأخيره أبو داود 440 قال: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: كان يقال: لا يبيع حاضر لباداً.

وفي كلمة جامعة: لا يبيع له شيئًا، ولا ينفعل له شيئًا.

فواتد:

- قال الدارقطني: رواه موسى بن عيينة، عن حفص بن محمد البصري، عن يوسف بن عبيد، عن أنس، وأخْتِلْف عن يوْسُرٌ.

- فرواة الثوري، عن يوسف، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

- قال أبو عاصم، ومعاوية بن هشام، والجهني، عن الثوري.

- وأخْتِلْف عن وَكِيعٍ;

فقال أبو بكر بن أبي شيبة: عن وَكِيعٍ، عن الثوري، عن يوسف، عن ابن سيرين، عن أنس.

وقال عثمان بن أبي شيبة: عن عمّه أبي بكر، عن وَكِيعٍ، عن يوْسُرٍ، عن يوْسُرٍ.

ووُلّه في قوله: مسأر.

وقال حسان الأزرق: عن وَكِيعٍ، عن الثوري، عن يوسف، عن ابن سيرين، ولم يُسْمَه.

ورواة سالم بن نوح، عن يوسف، عن محمد بن سيرين، عن أنس.

- وأخْتِلْف عن هَشَامٍ;

فقال مسأد: عن هَشَامٍ، عن يوسف، عن محمد بن سيرين.

وخلقته سريج، فقال: عن هَشَامٍ، عن يوسف، عن ابن سيرين، عن أنس.

ورواه أبو جعفر الأهوازي محمد بن الزبيرقان، عن يوسف، عن الحسن، عن أنس.

المسمى/20

٣٠٥
وَقَالَ أُبُو بُرَازةُ الْحَاسِبُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانِ، عَنْ أَبِي هِمَامٍ، عَنْ يُوسُفٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ، وَالْخَسْنِ، عَنْ أَنْسٍ.
وَكَذَلِكَ قَالَ أُبُو إِسْحَاقٍ الفَزْرَيِّ، عَنْ يُوسُفٍ، عَنْ الْخَسْنِ، عَنْ أَنْسٍ، وَزَادَ
فِيهِ أَلْفَاطًا.
وُرَأَاهُ أَبُو نُميرٍ، عَنْ النَّورِيِّ، عَنْ أَيَّوبٍ، عَنْ أَبِي سَيْرِينٍ، عَنْ أَنْسٍ، وَلَمْ يُنَبِّئَ
عَلَيْهِ الرَّوَايَةِ.
وَالصَّحِيحُ: عَنْ النَّورِيِّ، عَنْ يُوسُفٍ، عَنْ أَبِي سَيْرِينٍ.
وُرَأَاهُ أَبُو عُوَّانٍ، وَأَبُو هَلَالِ الرَّاسِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينٍ، عَنْ أَنْسٍ.
»العمال (٢٦٦٠)«.

***

٨٢٠ - عَنْ الْخَسْنِ بْنِ أَبِي الْخَسْنِ الْبَضَيْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ، أَنْ
الْبَيْتُ قَالَ:

«لَا بِيْعٌ حَاضِرٌ لِيْيَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ»(١).
(*) وَفِي رَوَايَةٍ: «أَنْ النَّبِيُّ ﷺ، نَعَمَ أَنْ تَبيِّعَ حَاضِرٍ لِيْيَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ،
أَوْ أَخَاهُ»(٢).

أَخَرَجَهُ أُبُو دَوْدٍ (٣٤٤٠) قَالَ: حَدَّثَنَا زَهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَ(النسائي)٧٦/٧٥٦،
وَفِي «الكِبَرِي» (٢٨٨) قَالَ: أُخْبِرَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَارٍ وَ(أَبو يَعْلِي)٦٢٧/٢٧٧ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو خَيْشَةٍ.
كَلَاهُمَا (زَهَيرٍ، أَبُو خَيْشَةَ، وَمُحَمَّدٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّبَرِقَانِ، أَبِي هَيْمَامِ الْأَهْوَازِيِّ، قَالَ
زَهَيرُ: وَكَانَ يَقُولُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفٌ بْنُ عُيَيْدٍ، عَنْ الْخَسْنِ، فَذَكَرَهُ(٣).

(١) اللفظ لأَبِي دَوْدٍ.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المنسد الجامع (٢٧٧)، وَالْحَفْظِ الأُثْرَافِ (٥٢٥).
(٤) الحديث؛ أَخَرَجَهُ البَزَّارُ (٢٢٤٦)، وَالْبِيْهْقِي٥/٢٤٦.
٣٠٦
- فوائد:
قال عباس الدُّوري: سمعتْ يَحى بن مَعِين، يقول: أبو همَام الأَهوازي،
rozء عن يُوسُف، عن الحسن، عن أَنس، عن النبي ﷺ قال: لا يبيع حاضر لبادي.
قال يَحى: إذا هو عن يُوسُف، عن الحسن، عن النبي ﷺ. [تاريخه (٤٣١٨)]

***

٢٣١ - عَنِ الحَسنِ بْنِ أَبِي الحَسنِ البصيري، عن أَنس، قال رَسُول الله ﷺ:
لا تَلَامضوا، ولا تَنأشِدوا، ولا تَبَاعِْوا الغُرْرُ، ولا تَبَيعُوا حاضر لبادي،
وَمِن أَمَرُّهُ مَحْتَلُهُ فِي بُحْرِهَا ثَلَاثةَ أَيَامٍ، فَإِن رَدَّهَا فَلَيْدُهَا بِصَاعٍ مِنْ ثَلَاثٍ.
أخبره أبو يُعْلِي (٢٧٦٧) قال: حَدَّثُنا حَمِيد بن مَسْعُودة السَّامِي، قال: حدثنا
عَرَعْرَة بن البُرَّ، قال: حَدَّثُنا إِسْبَاعِيل السُّكَّي، عن الحسن، فذكروه.
• أَخْرَجَهُ أبو يُعْلِي (٢٧٦٦) قال: حَدَّثُنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمير، قال: حدثنا
أَبِي، عن إِسْبَاعِيل بن مُسلم، عن الحسن، قَالَةً، عن أَنس، أَن رَسُول الله ﷺ قال:
لا تَبَاعِْوا الغُرْرُ. (١)

- فوائد:

- أَخْرَجَهُ ابن عَدي، في "الكامل" ١/٤٩٤، في تَرْجِمَة إِسْبَاعِيل بن مُسلم، وقال:
وَأَحَادِيثه غير محفوظة، عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلا أنه مِن يُكتب حديثه.

***

- حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الخَتَّتي، عن أَنس،
"أَن النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ جَلَسًا وَقَدْ حَبَّا، فَيَقْلُنَّ بِيَزْدُ.
تقدم من قبل.

(١) مجمع الزوائد ٤/٤٠٨ و٤٠١، وإتحاف الخيرة المحمّرة (٢٧٤٦) والمطالب العالية (١٤٠٤)
والحديث: أَخْرَجَهُ المَالِك بن أبي أَسامة، بِغِنَى البَحث (٤٢٠)، والبزار (١٧٥٠١)؛
والبيهقي ٥/٣١٩.
تقدم من قبل

أخرجه البخاري (726) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، قال: حدثنا عمر بن يُونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، فذكره.

فوائد:
- قال ابن حجر: قوله: "حدثنا إسحاق بن وهب"; أي العلاقُ الواعظِ، وهو ثقة، ليس له، ولا يشيعه، ولا يشيع شيخه، في البخاري، غير هذا الموضع.

فتح الباري 4/4/400

(1) المستند الجمع (778) وتحفة الأحرف (232).
(2) الحديث، أخرجه البخاري (643) والدارقطني (3076)، البيرةقي 5/298.
(3) اللفظ لأحمد (1347).
(4) اللفظ لابن حبان.

308

سأبعتهم (ابن مهدي، وخسند، وحجاج، وأبو الوليد، وسليمان، وعبد الأعلى) عن حداد بن سلمة، عن جعفر، ذكره (1).

قال أبو عيسى البimar: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حداد بن سلمة.

· أخرجه ابن أبي شيبة 7/116 (22979) قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن حميد، عن أنس، قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود. «موقف».

**

824 - عن سفيان بعثني على أولياء، عن أنس، قال: "سيء النبغي، عن بعث النخل حتى يزهر، والحب حتى يفرك، وعن النوار حتى نطعم." (2)


· في مصنف عبد الرزاق: "عن النوري، عن شيخهم." 

**

(1) المسند الجامع (723)، ومختصر الأخراف (813)، وأطراف السنن (500).
(2) الحديث: أخرجه الدارقطني (1986)، والبيهقي 5/301 و3/301، والبغوي (1802).
(3) المسند الجامع (794)، وأطراف السنن (1096).

309
825 - عن حُمَيْد الطُّويلِ، قال: سَبِيلْ أَنَّى عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ؟ فَقَالَ:
«يَتِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ نَمْرَةِ النَّخِلِ حَتَّى تُرَهُوُ».
قيل: لآني؟ سأَتَرَهُو؟ قال: خَمْرٌ (1).
(*) وفي رواية: «عن النبي ﷺ: أنَّهُ نَمْرَةً النَّخِلِ حَتَّى يُرَهُوَ، فِيْل: وَمَا يَرُهُوَ؟ قال: يَجَرّ، أو يُضْفَرُ» (2).
(*) وفي رواية: «أنَّ النَّبِي ﷺ: أَنْ نَمْرَةً النَّخِلِ حَتَّى يُرَهُوَ».
فِقَالْنَا لآني: ما زُهُوُا؟ قال: خَمْرٌ وَيَصُبُّ، أَرَايْتَ إِنْ مُنِعَ اللهُ النَّمْرَةَ،
يَمْ تَسْجُلُ مَالَ أَخِي؟ (3).
(*) وفي رواية: «أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أنَّهُ نَمْرَةً النَّخِلِ حَتَّى يُرَهُوَ، فِيْل: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا تَرُهُوَ؟ قال: حَتَّى تُخْمَرَ، وقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرَايْتَ إِنْ مُنِعَ
اللهُ النَّمْرَةَ، فِيْ لَيْسَ أَحْدَكُم مَالَا أَخِي؟ (4).
(*) وفي رواية: «أنَّ النَّبِي ﷺ: أَلَّا إِنْ مَيْنُوْرَهَا اللهُ، فِيْ لَيْسَ تَسْجُلُ أَحْدَكُم
مَالَا أَخِي؟ (5). أَخْرَجَهُ مَالِكٌ (6) وأَبِنَ آبِي شَبْبَةٍ (7) م/ 508 و/373 و/195 (1488). وَابن آبِي شَبْبَةٍ 6/224 و/14 و/193 (1)
(1) اللَّفَظٌ لأَحْمَدٍ.
(2) اللَّفَظٌ للبخاريّ (2197).
(3) اللَّفَظٌ للبخاريّ (2208).
(4) اللَّفَظٌ للنسائيّ.
(5) اللَّفَظٌ للمسلم (398).
(6) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهري، للموتأثأ (2499) وأبِن القايمي (151) وشَوْيَدُ بن
سُعِيد (244) وورد في «مسند الموتية» (319).
علي بن أبي طالب قال: حديثنا مَعْلُوْم، قال: حدثنا هُنَّيم. وفي (٢١٩٨) قال: حديثنا عَبْد الله بن يُوسُف، قال: أُخْبِرُنا مَالك. وفي (٢٠٨٢) قال: حديثنا قَتِيبة، قال: حدثنا إِسْباَعِيل بن جَعْفَر، و"مُسلم" (٣٩٧٦). وفي (٣٩٧٢) قال: حديثنا أيوب، وقَتِيبة، وعلي بن حجر قال: حدثنا إِسْباَعِيل بن جَعْفَر، وفي (٣٩٧٩) قال: حديثي أبو الطاهر قال: أُخْبِرُنا ابن وَهَب، قال: أُخْبِرُنا مَالك. وفي (٣٩٨٠) قال: حديثي محمد بن عبَّاد، قال: حدثنا عَبْد العزيز بن مَعْمُود. و"النسائي" (٢٦٤)، وفي "الكبرى" (١٠٧٢) قال: أُخْبِرُنا حَمَّاد بن سَلَمة، والحارث بن ميسين، قراءة علي عليه، وأنا أَسْمَعُ، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، و"أبو يَعَيْل" (٣٧٤٠) قال: حدثنا سُعيد بن سَعِيد، عن مالك. وفي (٣٨٥١) قال: حدثنا زُهير، قال: حدثنا يزيد. و"ابن جِبَان" (٤٩٩) قال: أُخْبِرُنا عَمَر بن سَعِيد بن سِبْنَان، قال: أُخْبِرُنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك.

ثمانيهم (مالك، وسَهْل، وَيْحَى، وعَبْد الله، وَهُنَّيم، وإِسْباَعِيل، وعَبْد العزيز، وُسْيَد) عن حُمَيْد، فذكروا (١).

قال أبو عبد الله البخاري (١٩٥): أيَّةٌ تَزْهَرُ ؛ يَعْنِي حَتَّى مَعْلُومٌ.

٤٥ - فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سأَلْتُ أبي، وأبا زُرَعَة، عن حديث، رواه محمد بن عبَّاد، عن عَبْد العزيز الدَّراوْزِدِي، عن حُمَيْد، عن أَنْس، أن النَّبِي ﷺ قَالَ: إِنْ لم يُذْهِبْنَا الله فِي مَتَّى أَحْدُكُم مَال أَخِي؟

فقالا: هذا خطأً، إنّا هو كلام أَنْس.

قال أبو زُرَعَة: كَذَا يرويه الدَّراوْزِدِي، ومالك بن أَنْس، مرفوعًا، والناسُ يرْوُونُه، موقوفًا، من كلام أَنْس. "علل الحديث" (١٢٩).

(١) المسند (٧٧٥)، وتحفة الأشراف (٥٧٥ و٧٣٢ و٧٣٢ و٧٢٨) وأطراف المسند (٥٥٠).

(٢) وأطراف الحديث، وأطراف ابن الجارود (١٧٤)، وأبو عوانة (٤٥-٥٠)، والطباراني (٩٣٦)، والبيهقي ٥/٣٠٠، والبغوي (٢٠٨٠ و٢٠٨١).

٣١١

وأخرج أيضًا، يَعني البخاري، ومسلميًا، حديث إسحاق بن جعفر، عن حميد، وقد قُضِّلَ كلام أنس، من كلام النبي ﷺ.

وأخرج مسلم، عن ابن عبَّاد، عن الدراوَردي، عن حميد، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: إن لم يُبَشَّرِها الله، قَمِّمْ يَسْتَجِلُ مال أَخِيه.

قال الذاكرُقْتِنِي: وهذا وَجَمِّه فيه ابن عبَّاد، على الدراوَردي، حين سمعه ابن عبَّاد منه، لأن إبراهيم بن حمزة، رواه عن الدراوَردي، عن حميد، عن أنس: إنّ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بِيعِ الثَّمَّرةِ حَتَّى تُرْهَحْوَهُ، فَلَمْ نُأْسِي: وما تُرْهَحِوْهُ؟ قال: حَمِيرٌ. قال: أرَأَيتَ إنْ مَنَعَ الله الثمارَ، فَلا يَسْتَجِلُ مال أَخِيه. وهو الصوَّاب.

فَأما ابن عبَّاد، فإنه أُسْقِطَ كلام النبي ﷺ، وأتى بكلام أنس، ورفعة عن النبي ﷺ، وهذا خطأ، والله أعلم. "التنبَيع" (١٩٨ و١٩٩).

***

٨٢٦- عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أنْ بِيَعَ الرَّجُلِ فِعْلَةَ فَرْسَيْهِ.

أخبره أحمد ٣/٢٢٥٠ (١٤٥ - ١٥٥). وأبو يعلى (٥٩٢) قال: حديث أبو موسى.

كلاهما (أحمد، أبو موسى) عن الحسن بن موسى، قال: حديث ابن فيعَة، قال: حديث يزيد بن أبي حبيب، وعفان بن خالد، عن ابن شهاب، فذكره.

(١) اللفظ لها.
(٢) المند الجامع (١٧٦)، وأطراف المند (١٩٢).
(٣) والحديث: أخبره البزار (١٣٣).
فواائد:

قال أبو حاتم الرزاز: إذا يرُوي من كلام أنس، ويُزيد لم يسمع من الزُهري، إنه كتب إليه: "الحلل الحديث" (١١٣٧ و١٦٣٢).

وقال الدارقطني: "مرة" ابن لطيفة، عن يزيد بن أبي حبيب، عنه، وقَالَهَ.

اللهم، ورفعه ابن لطيفة، عن يزيد. "أطراف الغرباء والأفراد" (١١٥١).

وقال الدارقطني: فحلة فرسه، بكسر الفاء، من فحالة، وهذا معنى نبي عن تمن عَسب الفحالة. "المؤلف والمختلف" ٤/١٩٤٤.

***

٨٢٧ - عن محمد بن إبراهيم التبيقي، عن أنس بن مالك:
"أن رجلاً من كبار سائل النبي صلى الله عليه وسلم، عن عسب الفحالة، فنهى، فقال: يا رسول الله، إنه يطوف بالفحالة في يد الله في الجرارة" (١).

(*) وعند رواية: "فجاء رجل من بني الصعبي، أخدمه كلاب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهن عن عسب الفحالة، فنهى عن ذلك، فقال: إذا تكرر عليه ذلك" (٢).

آخره الترمذي (١٧٤) قال: حدثنا عبد الله الحصري البصري.

والنسائي (٧٠٠) وفي "الكيرى" (١٣٦٣) قال: أخبرنا عصمة بن الفضل.

كلاهما (الترمذي، وعَصْمَة) قالا: حدثنا تُبيى بن أدم، عن إبراهيم بن مهَيْدَرَواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التبيقي، فذكره (٣).

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يعرفه إلا من حديث إبراهيم بن مهيد، عن هشام بن عروة.

(١) اللفظ للترمذي.
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المستند الجامع (٧٧٧)، وتختط الآشراط (١٤٠٠).
فوائد:


"سؤالاته" (146).

- وقال أبو حاتم الرازي: مُحمَّد بن إبراهيم النَّيمي، لم يسمع من جابر، ولا من أبي سعيد، وروى عن أنس حديثاً واحداً. (عضل الحديث) (2214).

- وقال الدارقطني: غريبُ من حديث هشام بن عروة، عن مُحمَّد، تَفَرَّدَ به إبراهيم بن حيدر الرؤاسي، عَنْهُ. (أطراف الغزائب والأفراد) (1241).

***

- حديث أُنُسٍ في احتجاج رسول الله ﷺ، وإعطائه الحجَّام أجره.

- يأتي إن شاء الله.

***

828 - عن سعید بن أبي سعید الساجِلِی، عن أنس بن مالک، قَالَ:

"سمعُ رسول الله ﷺ يقول:

"العارةٌ مؤذئةٌ، والبنحة مزودة".

أخرجه ابن ماجة (2399) قال: حدثنا هشام بن عبارة، وعبد الرحمن بن إبراهيم، الدمشقی، قالا: حدثنا مُحمَّد بن شعبان، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سعید بن أبي سعید، فذكره.

- أخرجه أحمد 5/294 (2287) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال:

أخبرنا ابن الصَّبَّارِك، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني سعید بن أبي سعید، عنْن سمع النبي ﷺ يقول:

1) المصنف الجامع (786)، وتحفة الأشراف (626).

الحديث: أخرجه الطبراني في "مصنف الشاميين" (1211)، والدازغطني (4066)。

134
«أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مَوْدُودَةً، وَالْحَبَّةَ مَرْدُودَةً، وَالَّذِينَ مَفْضِئٍ، وَالرَّعَيعُ غَاضِبٌ».

فوائد:

- أصح القياس في «تحفة الأشراف» (826)، تحت ترجمة سعيد بن أبي سعيد المفجري، عن أسس، وتنقية ابن حجر، فقال: هو سعيد بن أبي سعيد الساحلي، شايع، وأما السارق فهو مذكي، وقد أوضح ذلك في تهذيب الأشراف.

قال ابن حجر: هذا الساحلي غير معروف، تفرد عنه ابن جابر، أخرج له ابن ماجة حديثين، من رواية ابن شعيب، عن ابن جابر، عنه. «تهذيب التهذيب» 4/25.

قلت: أصل كلام ابن حجر مستفاد من رأي للخطيب البغدادي في المتفرق، والفقر «فماديه أن سعيد بن أبي سعيد هذا ليس هو المتفرق، وإنما هو الساحلي، وهو مجحول، وقد تصب أبو القاسم ابن عساكر الخطيب وغلظه في فقه، وإلى ذلك من جهة أوهامه، ويبين أن سعيد بن أبي سعيد قدم الشام مرابطاً، وحدث بيوترون ساحل دمشق، وسمع منه هناك عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وقد ترجه في تاريخ دمشق، ثم انصر سعد الدين الحارثي للخطيب، وتبعه ابن حجر في تهذيب الأشراف، والنهج الطراز، ولكنها لم يأتي بدالة كافية تثبت صحة ما ذهب إليه الخطيب. وينظر التأليف على تهذيب الكمال 10/471-472، وتحفة الأشراف 1/234، والله أعلم بالصور.

***

829 - عَنْ يُزَيدْ بْنَ أَبِ يَلِيك، عَنْ أَسَسْ بْنِ مَالِيك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُأِيَ لِي بُيُّتَ أَسْرَىٰ بِيَّ عَلَى بَابِ الجَهَّا نِ مَكْنُوْنِهَا: الصَّدْقَةُ بِعَشْرٍ أَمِتَّاهَا، وَالْقُرْضُ بِعَشْرِهِ عَشْرٍ، فَقُلْتُ: يَا جَيْرِبُ، مَا بَالِ الْقُرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدْقَةِ؟ قَالَ: لَانَ السَّيَّاءُ يَسَالُ وَعَدَّةَ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لا يُسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ.

(1) المندوب الحكيم (1549)، وأطراف المندوب (1404) حل، وجمع الرواية 4/145.
أخرجه ابن ماجة (١٩٣) قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، قال: حدثنا
هشام بن خالد، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، فذكره (١).
- قال أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن سلمة، القطان، راوى «سُنن ابن ماجة»:
 حدثنا أبو هاتم، قال: حدثنا هشام بن خالد، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، به.
***
٨٣٠ - عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألتُ أنس بن مالك:
الرجل من يقرض أخاه السيء، فيهارلا آه؟ قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا أقرض أحدكم قرضاً، فأهدي له، أو حمله على الذاتية، فلا يركبها،
ولا يقبلها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك".
أخرجه ابن ماجة (١٩٣) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسحاق بن
عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، فذكره (٢).
- فوائد:
- رواه البيهقي، فقال فيه: «يزيد بن أبي يحيى»، بدل «يحيى بن أبي إسحاق»،
ثم قال: رواه هشام بن عمار، عن إسحاق، عن عتبة، عن يحيى بن أبي إسحاق،
قال: سألت أنس بن مالك.
وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان،أخبرنا أحمد بن عمر، حدثنا الحسن بن علي
المعمري، حدثنا هشام بن عمار، فذكره بنحوه.
قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث: «يحيى بن أبي إسحاق الهنائي»،
ولأ أراه إلا وهم، وهذا الحديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس.
ورواه شعبة وعمرو بن دينار فوقاه. «السنن الكبرى»، ٥/٣٥٠.
- وقال ابن عبد الهادي: كنا فيه: «عن يزيد بن أبي يحيى»، وهو غلط، ولا يعرف

١) المسند الجامع (٣٤٣)، ومختصر الأدبيات (١٨٦٣).
٢) الحدیث: آخرجه الطبراني، في سنن الطبراني، الباقر، في شعب الإیان (١٧٦٦) (٣٥١).
في الرواية "يزيد بن أبي تجيه"، لكن روى هذا الحديث ابن ماجة، عن هشام بن عمار، عن
إسحاق بن عياش، عن عتيبة بن حبيب الصباغي، عن تجيه بن أبي إسحاق الهنائي،
قال: سألت أنس بن مالك، فذكره.
كذا قال، وهو خطاً أيضًا، فإن تجيه الهنائي غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي
إسحاق، هو الحضرمي، البصري.
وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال، فإن ابن عياش متكلم فيه.

***

831 - عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك، قال:
"تعبد رسول الله ﷺ، إلى حاجب العظمة، ليبعث إليه بأولئك إلى السماية،
فأتته، فقالت: تعبد إليك رسول الله ﷺ، ليبعث إليه بأولئك إلى السماية، فقال:
وَمَا السماواتِ وَمَا السَّمَائُّ؟ وَلَوْ أَحْكَمْتُ مَتَاعِكَ وَلَا زَاغتَهُ، فَرَجَعَتْ، فأتت
النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: كتب عدَّ ولدك، أنا خير من بائع، لأن يشمس أحدكم
نوراً من رقاع شتى، خير له من أن يأخذ بأمانتيه، أو في أمانته، ما ليس عَندهُ.
أخرجه أحمد 3/ 243 (1359 هـ) وقال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا أبو سلمة
صاحب الطعام، قال: أخبرني جابر بن يزيد، وليس بجابر الجعفي، عن الربيع بن أنس،
فذكره.

فوائد:
- قال ابن أبي حاتم: جابر بن يزيد أبو الجهم، روى عن ربيع بن أنس، ورداً
أدخل بينهما شفيان الزيات، روى عنه أبو سلمة عثمان صاحب الطعام، وليس
بالبري، ولا التبي، وسليمان بن سليمان الرفاعي الذي تروي عنه نصر بن علي.
شِيْبُ أبي زُرعَةٍ عنه، فقال: لأعْرِفُهُ، "الجرح والتعديل" 2/ 498.

***

(1) المستند الجامع (790)، وأطراف المستند (763)، ومجمع الزوائد (125)، وإشاع الخليفة
المتبرع (2826). 317
832 - عن فكاكا، عن أنس:
«أنهُ مَسَى إلى النبيّ ﷺ بخير شعير، وإهالة سينحا. قال: وقد رُهِن رسول الله ﷺ، دُرِّعًا له عند يهودي بالسيدة، فأخذ منهُ شعيرًا لآهله.
قُال: ولقد سمعته ذات يوم ينقول: ما أمرس عند آل محمد صاع حب، ولا صاع بتر، وإن عندبِ يسع نسوة يومئذ».(4)
(*) وفي رواية: «لقد دُعِي للنبيّ ﷺ ذات يوم، على خبر شعير، وإهالة سنيحة».
قُال: ولقد سمعته ذات يوم، الزوار، وهو ينقول: والذي نمس محمّد بيده، ما أصبه عند آل محمد صاع حب، ولا صاع بتر، وإن له يومئذ يسع نسوة.
ولقد رُهِن دُرِّعًا له عند يهودي بالسيدة، أخذ منه طعامًا، فما وجد لها ما يفتكها به».(1)
(*) وفي رواية: «مسبت إلى النبيّ ﷺ بخير شعير، وإهالة سينحة.
ولقد رُهِن له دُرِّع عند يهودي، يعشرين صاعًا من طعام، أخذته لأهله.
ولقد سمعته ذات يوم ينقول: ما أمرس في آل محمد صاع ثمر، ولا صاع حب، وإن عندبِ يسع نسوة يومئذ».(3)
(*) وفي رواية: «رُهِن رسول الله ﷺ، دُرِّعًا له عند يهودي، بدبارًا، قام وجد ما يفتكها به حتى مات».(4)

(1) اللَفظ لأخم (214-12385).
(2) اللَفظ لأخم (12531).
(3) اللَفظ للترمذي.
(4) اللَفظ لابن حبان (49337).

318
وفي رواية: «أَنَّ يَهُودًا دَعِى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَى حُيْرٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةً»، 

وَقَدَ قَالَ أَبَانُ أَيْضًا: «أَنَّ حُيْرَانًا».


(1) اللفظ لأحمد (1389 هـ).
ثلاثتهم (هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وأبان بن يزيد العطار، وشيبان)
عن قتادة، ذكره(1).
- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

833- عن شهبان الأعمش، عن أسى بن مالك، قال:
"كان النبي ﷺ، يدعى إلى خبر الشعير، والإمام السنيّة، فجَبَ، ولقد
كان له ذرع عند يهودي، فما وجد ما يفتكها حديث مات"(2).
(3) وفي رواية: "كانت ذرع رسول الله ﷺ مرهونة، ما وجد ما يفتكها
حتى مات"(3).

أخرجه أحمد 3/210 (١٢/١٠٠٦). والترمذي، في "الشائل" (٣٣٣) قال:
حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. وأبو يعلى (٤/٢٠٠٨) قال: حدثنا زهير بن
خرب، وأبو بكر بن أبي شيبة. وفي (٤/١٥٠) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى.
وزاحهم (أحمد، وواصل، وزهير، وأبو بكر بن أبي شيبة) عن محمد بن فضيل،
عن شهبان الأعمش، فذكره(1).
- فوائد:
- الأعمش لم يسمع من أسى، انظر فوائد الحديث رقم (١٩٨).

***

(1) المسند الجامع (٨٧، ٩٨، ١٠٥، ١١٣، ١٣٥٠، ١٣٥١)، وخطب الأشراف (١٣٠٨، ١٣٠٩)، وأطراف المسند (٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥).
(2) وفي الجهراء المهرة (١) (٣٦)، والحديث، أخرجه الطبراني، في "الإيوس" (٢٠٧٥، ١٠٨٧، ١٠٨٩، ١٠٩٠) والبيهقي (٢٦). و/١، وأطراف المسند (٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣).
(3) الألفاظ لأحمد.
(4) المسند الجامع (٨٨٨)، وخطب الأشراف (٨٩٥)، وأطراف المسند (٢٠).
834- عن تأبي البناي، عن آدم:
"أن النبي ﷺ، أخبر بجِنَازة ليُصلِّي علیها، قال: هل عليه ذُنُب؟ قالوا: نعم،
فقال النبي ﷺ: إن جَرَحُ منها أن أصلي على رجلٍ عليه ذُنُب، وقال: إن صاحب
الذين مرت حُنفُهُ في قبره، حتى يُقصَى علیه، فأبى النبي ﷺ أن يُصلي علیه".
أخرجه أبو يعلى (٢٤٧) قال: حدثنا عهار، قال: حدثنا يوسف، قال: حدثنا
ثابت، فذكره.

فوائد:
- قال البخاري: يوسف بن عطية البصري، أبو سهل السعدى، عن ثابت، منكر
التاريخ الأوسط ٤/ ٧٣.٧، ٤٨٣/ ٨
- وقال أبو أحمد بن عدي: يوسف بن عطية أحاديثه غير محفوظة. "الكامل"

835- عن عيسى بن صدقة بن عباد البشكتري، قال: دخلت مع أبي
علي آدم بن مالك، فقلت نحن: حديثا حديثا ينغفنا الله ﷺ، فسمعته يقول: من
استطيع ينفقوه أن يموت ولا دين عليه فليفعل;
فإني رأيت نبي الله ﷺ، وأبي بجِنَازة رجلٍ، وأعتني به، قال: لا أصلي
عليه حتى تضمنوا ذُنُبَهُ، فإن صالِي عليه تنفَّعه، فلَم يضمنوا ذُنُبَهُ، وَمَن يُصلِّ
عليه، وقال: إنه مرت حُنفُهُ في قبره".
أخرجه أبو يعلى (٤٤٤) قال: حدثنا سعيد بن الأشعث، قال: آخرني
عِيسِى بن صدقة بن عباد البشكتري، فذكره.

المصدر: ١) المقدص العلي (١٩٧)، ومجمع الزواري (٣٩)، وانكشف الجيرة السَّمِهْرة (٢٩٢)، والمطالب
العليَّة (١٤٤٨).
٢) مجمع الزواري (٣٩)، وانكشف الجيرة السَّمِهْرة (١٩١٣ و١٩٧٧)، والمطالب العليَّة (١٤٤٧).
وهو: أخرجه البهتري (٨٥).
- فوائد:

- آخر جه الفقيه، في «الضعفاء» 4/59، في ترجمة عيسى بن صدقة، وقال:

وقد روى هذا الحديث، من غير هذا الرجاء، وبخلاف هذا الفظ من جهة كتب.

***

الشفعة

٨٣- عن قاتدة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال:

«جَارُ الدَّارِ أَحْقَى بِالدار» (١).

آخره السنائي، في «الكبري» (١٢١٣). وابن جبّان (١٨٢) قال: أخبرنا

عبد الله بن الأردي.

كلاهما (السناي، والأردي) عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا

عبس بن يُوسُف، قال: حدثنا سعيد، عن قاتدة، فذكره.

- فوائد:

- قال ابن أبي حُمَيْشة: حدثنا أحمد، حدثنا أحمد بن جناب، حدثنا عيسى، عن

سعيد بن أبي عروبة، عن قاتدة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: جار الدار أحق بالدار.


- وقال البزاز: حدثنا علي بن جمح، قال: حدثنا عيسى بن يُوسُف، عن

سعيد بن أبي عروبة، عن قاتدة، عن أنس بن مالك، أن رسل الله ﷺ قال: جار الدار.

- أحق بالدار.

سألت حمزة (يعني البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح حديث

الحسن، عن سمرة.

(١) اللفظ له.
(٢) غَفَة الأشراف (١٢٢٢).
(٣) غَفَة الأشراف (١٢٢٢).
(٤) الحديث: آخره البزاز (١١٩)، والطبراني، في "الوسيط" (٨١٤٦).

٣٢٢
وحديث قتادة عن أنس، ليس محفوظ، ولم يعرف أن أحدا رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، غير عيسى بن يونس. (ترتيب علل الترمذي الكبير) (381 و382).

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي، وأبا زرعة، عن حديث، رواه عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: جار الدار أحق بالدار.
قالا: هذا خطأ، روى هذا الحديث همام، وصادق بن سلمة: فقال حداد: عن قتادة، عن الشريد، وفلا وهو حمّام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد.

وقالا: نظر أن عيسى وهم فيه، لشبه الشريد بانس.
قال أبو حاتم: أشبه أن يكون قتادة عن الشريد، لأن ابن أبي عروبة، فيقول: عن أنس، لو كان بينهم عمرو، كان يقول، فلما قال: أنس، دل على أنه عن الشريد، وآنس يشبه شريدة.
وقال أبو زرعة: والصحيح عندنا: قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الشريد، وهو في عيسى. (علل الحديث) (430).

***

المُؤَرَّغة

837 - عن قتادة قال: حدثنا أنس بن ماليك.
قال: فأرسل الله ﷺ، دخل نحوًا لأم مُسَرِّبٍ، أمرأوه من الأنصار، فقال: من عرس هذا العرس، أسلمت أم كافر؟ قالوا: مسلم، قال: لا يغرس مسلم.
(837) وفي رواية: ما من مسلم يزوج زرعة، أو يغرس عرسا، فيأكل منة

طير، أو إنسان، أو وهبته، إلا كان له صدقة.

(1) اللفظ لأحمد (1305).
(2) اللفظ لأحمد (1253).

٣٢٣
وفي رواية: «ما بين مسلم يُقَرَّس عَمَّا، أو يُزَرُّعُ رَعَا، فَيَدُكُّ مِنْهُ طَيِّبُ، أو إِنسانٍ، أو هَيْمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» (1)


قال: حدثنا خلف، و عبيد الوهاب، و ابن حسن، قالوا: حدثنا أبو عوانة.

كلاهما (أبو عوانة الوصي، وأبان بن يزيد العطار) عن قتادة، فذكره (2).

- قال البخاري: حديث أنس حديث حسن صحيح.

- قالنا: نُصْح قِتادة بالسباع في رواية أبان.

***

حديث مسلم الآغوئز، عن أس، قال:

«ليه افتح رسول الله ﷺ خيرًا، أعطاه علّى التّنصيب».

يا إتل، إن شاء الله.

***

(1) اللغظ لأحمد (1342م) والبخاري (1320م) ومسلم (1384م).
(2) المستند العام (1341م) و هيئة الأشراف (1316م) وأطراف المسند (899م).
الحديث: أخبر الطالبي (1311م) والبزار (1318م) وأبو عوانة (1320م) والبيهقي (1372م) والبغوي (1349م).

324
الفرائض

838 - عن زيد العجمي، عن أنفس بني ماليك، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من فر فب ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة بوم الحياة".
أخره ابن ماجة (270) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد العجمي، عن أبيه، فذكره.

- فوائد:
- وقال أبو حاتم الرازي: زيد بن الحواري، أبو الحواري العجمي، البصري، روى عن أنس، مُرسُلٌ. {الجرح والتعديل} 360/5.

***

839 - عن أعيين البصري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من ترك مالاً قال له، والله كَنَىَ الله، عَزَّ وَجَلِيلٌ، وَعَلَّى رُسُولِهِ".
أخره أحمد 3/115 (284) وأبو يعلى (43) قال: حدثنا هارون بن معروف.
كلاهما (أحمد، وهارون) عن عبد الله بن يزيد، أبي عبد الرحمن السمحري، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني الصحابك بن شرحبيل، عن أعيين البصري، فذكره.

- فوائد:
- قال الدارقطني: يرويه الصحابي بن شرحبيل، و пункт عنه;
فرواه سعيد بن أبي أيوب، عن الصحابي، عن الحسن، عن أنس.
ومالله يحيى بن أيوب البصري، فرواه عن الصحابي بن شرحبيل، عن أبي يحيى البصري، عن أنس، والله أعلم، وكان هذا أشبه {العلل} (437).

***

---
(1) المسند الجامع (800)، وت صف الأشراف (842).
(2) الفلفل لأحمد.
(3) المسند الجامع (818)، وأطراف المسند (189)، والتقيد العلي (716)، ومجمع الزوائد
(227/4)، وإتخاف الجهرة المعهورة (1200).

325
الوصايا

840 - عَنْ يَزِيدِ الرَّقَاضِي، قال: حَدَّثَنَا أَسْيَرُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ:
"كَنَّا عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولٌ اللَّهِ، مَا فَلَانُ، قَالَ:
آلِيَسَ كَانَ مَعَنَا آيَةً؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: سَبِيْحُانِ اللَّهِ، كَانَتْهَا إِخْتِبَاءً عَلَى عَصْبِهِ،
السَّمَحَّرُومُ مِنْ حُرَمٍ وَصَيْتَهَا".(1)

(*) وفي رواية: "السَّمَحَّرُومُ مِنْ حُرَمٍ وَصَيْتَهَا".

أخرجه ابن ماجة (720) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضبي، و"أبو يعلى"
(122) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل.

كلاهما (نصر، وإسحاق) قالت: حدثنا ذُرُست بن زيد، قال: حدثنا يزيد
الرَّقَاضِي، فذكره.

فوائد:

_ أخرج ابن عدي، في "الكامل" 3/575، في ترجمة ذُرُست، وقال: حدثنا
الجندلي، حدثنا البخاري قال: ذُرُست بن زيد أبو الحسن البصري، عن الرقاشي،
حديثه ليس بالقائم.

***

841 - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ السَّاحِجِي، عَنْ آسِيَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
"فَلَمْ أَنْتُنِّي تَعْلِمُونَ نَافَاقَ رَسُولٍ اللَّهِ ﷺ، يَسِيلُ عَلَى تَعْلِمُهَا، فَسَمَعْتُهُ يُقُولُ: إِنَّ اللَّهَ
قَدْ أَعْطَى كُلِّ ذِي حَتِّي حَقَّهُ، أَلَّا وَصَيْتَهُ لِيَفْرَاهُ".

أخرجه ابن ماجة (727) قال: حدثنا هشام بن عباس، قال: حدثنا مُحَمَّد بن

(1) اللَّفظ لأبي يعلى.

(2) المسند للجمان (798) وتحفة الأشراف (1685)، ومجمع الزوائد 4/209، وإتحاف الخير.

المهرة (122).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2266). 327
شُعيب بن شابور، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، أنه حدّثه، فذكره (1).

- فوائد:
  - قال البهضبي: رواه الوليد بن مزيد البيروتي، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، شيخ الساحلي، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، قال: إنى لنتحت ناقة رسول الله ﷺ، فذكره.
  - وقد روي هذا الحديث من أوجه أخرى، كلها غير قوية. «السنن الكبرى» 2/264.

- وقال الذهبي، بعد أن ذكر هذه الرواية: الساحلي مجهول. «التحقيق في أحاديث الخلاف» 2/238.

- أثبته الدبي في «تحفة الأشراف» (873)، تحت ترجمة سعيد بن أبي سعيد السعدي السعديي، عن أنس، وتَعْقَبُهُ ابن حجر، فقال: هو سعيد بن أبي سعيد السعالي، شامي، وأما السعديي فهو مدني، وقد أوضح ذلك في «التهذيب»، «الكتاب الظراف».

وجاء على حاشية النسخة الخطية لتحفة الأشراف، كنا نقل المحقق: بخط ابن عبد الهادي: سعيد بن أبي سعيد، راوي هذه الأحاديث، عن أنس، ليس هو السعديي، أحد الثقات، وإنها هو السعالي، وهو غير معتقٍ به.

- وقال ابن حجر: هذا الساحلي غير معروف، تفرد عنه ابن جابر، أخرج له ابن ماجه حديثين، من رواية ابن شُعيب، عن ابن جابر، عنه. «تهذيب التهذيب» 4/35.

***

(1) الصناديق (799)، وتُحُفَة الأشراف (833).

والحديث: أخرجه الطبراني، في «مسند الشاميين» (211)، والمزدَارقُطني (960)، والبيهي، 264/6.

327
الآيات والنذر

- حديث محبة الطويل، عن أبي

«أنا أبو موسى استحمال النبي جلوك، فوافق منه شغلا، قال: والله لا أمحله، فقلت: فاذفعه، قله: كلفت لا تحملندا، قال: وأنا أحبب لاحملندا، فحملندا»

يأتي، إن شاء الله تعالى، في مسنن أبي موسى الأشعري.

***

842 - عن قتادة، عن أبي، قال:

«سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: أنا إذا ليهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت»

أخرجه ابن ماجة (202) قال: حدثنا هشام بن عباس، قال: حدثنا يحيى، عن

عبد الله بن حذرة، عن قتادة، ذكره.

- فوائد:

قال البخاري: عبد الله بن حذرة، عن قتادة، منكر الحديث. «التاريخ الكبير»

212/0

***

- حديث قصة البكاء، عن أبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«يا فلان، فعلت كذا وكذا؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو لا فعلت...»

تقدم من قبل.

***

843 - عن قصة البكاء، عن أبي، قال:

«رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا يبكي، فقال: ما هذا؟ فقلوا: نذر أن

يمشي إلى بيت الله، فقال: إن الله لغني عن تغليبه هذا نفسه، ثم أمره فركب»

(1) المسند الجامع (894)، وتحفة الأشراف (130).
(2) اللزج لابن أبي شيبة (12549).

328
(1) اللفظ لأحمد (1350هـ).
(2) المسند الجامع (793)، وتحفة الآشراح (392)، وأطراف المسنن (380).
(3) الحديث: أخرجه ابن جارود (939)، أبو عوانة (654)، والبيهقي 10/78.
قال: حديث عثمان بن الزبير، عن ابن جعفر: "لما أظلمت الأمة في خلافة عثمان بن عفان، نزلوك على على رأسها، فقلت: ما شأن هذا؟ فقلتموا: يا رسول الله، نذر أن يُعجبِ ما يُعجب، فقال: إن الله لغبٌ على عَنّي تَعْذِيبِهِ نَفْسُه، فليُزْكِبَ".

جعله من روایة حميد، وثابت، عن أنس.

وأخيره ابن حذافة: (443) قال: حديث الصحابيء على أبي خالد الأحمر، وأحمد.

قال: حديث حميد، قال: إنما سمعته أنسا، وإنما عن ثابت، عن أنس، فذكره.

وأخيره ابن أبي سبأ (1751) قال: حديث النعمة بن عمرو، وأحمد.

وأخيره ابن أبي عبيدة (712) قال: حديث النعمة بن عمرو، وأحمد.

قال: أخبرنا أحمد بن حفص، قال: حديثي أبي عبيدة، وابن سعيد.

وأحمد: (151) قال: أخبرنا عمر بن محمد بن هشام، قال: حديث عبد الملك بن شعبان بن الليث، قال: حديثي أبي، عن جعفر، عن النبي، عن زياد، عن الأوزاعي، قال: حديثي عبد الرحمن بن الّياس السداسي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري.

 ثلاثتهم (أبو خالد، وابن أبي عبيدة، وعبيد)، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:

"أني رسول الله، على رجل مباهذ يُرِثِي، فقلت: ما شأن هذا؟ فقيل: نذرت أن يَشْيَرَ إلى الكعبة، فقال: إن الله لا يصحُّ يَعْذِبِ، هذا تسهُّب، فأنصرفَ أن يُزْكَبَ" (1).

(1) اللفظ للناسائي 7/300.
ليس فيه: {ثابت}¹

۱- فلنا: صرَّحَ مُجِيدًا بالشَّابِع، في رواية تَجْيِي بن سُعید الأنصاري، عند ابن جَان.
۲- قال أبو حامِي بن جَان: واللِّبَث والهَنَق والأوزَّار يَفْكِلُ جُنيه وعَبَد الرَّحْمَن بن السَّبَك وَجَيْي بن سُعید مُجِيد أفران، رَوَى بعضهم عن بعض.

***

۸۴۴ - عليه مُحَمَّد الطَّويل، عن أَسی، قال: 

"ذُبُرَ امرأة أن تَنَقِّي إلى بَيْت الله، فَسَيُرَبِّي الله * عن ذلك، فَقَال: إنَّ الله لَعِيْب عن مشيئته، مُروِي فَتَرَكْب." 

أخرجه الترمذي (۱۵۶) قال: حدثنا عبد القُدوس بن مُحَمَّد العطار البصري، قال: حدثنا عُمر بن عاصم، عن عمران القطان، عن مُجِيد، فذكره².

۲- قال الترمذي: حدث أَسی حدث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

***

الحدود والذُّياث

۸۴۵ - عن عمامة بن أبي ميمونة، قال: ولا أقبله إلا عن أَسی، قال:

"ما رَفَع إلى رسول الله *، أمره في القصاص، إلا أَمر فيه بالعفو".⁴

(*) وفي رواية: "ما رَأَبَت النَّبِي *، رَفَع إلى النبي فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفْو" ⁵.

(1) المسند الجامع (۷۶۹)، وصححة الأشراف (۷۵۶ و۷۹) وأطراف المسند (۴۹۵).
(2) الحديث، أخرج أبو عوانة (۵۸۵۰) والطبري، في الأبوسط (۲۹۸)، والبغوي (۴۴۴).
(3) المسند الجامع (۷۷۷)، وصححة الأشراف (۷۳۲).
(4) القائل: عبد الله بن بكر.
(5) اللفظ لأبي داوود.
(*) وفي رواية: «أَيُّهَا رُسُولُ اللَّهِ ﷺ في قِصَاصي، فَأَمَّرَ فِيهِ بِالْعَفْفِ»(1).


ستهنهم (عبد الصمد، وزمان، وكعبان، ومومسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وبيت) عن عبد الله بن بكر السعري، عن عطاء بن أبي ميمونة، فذكره(1).


- فوائد:

- أخبره العقيلي، في «الضعفاء» 5/15، في ترجمة عطاء، وقال: لا يُنابع عليه، ولا يُعرف إلا بله.

- وأخبره ابن عدي، في «الكامل» 7/82، في ترجمة عطاء بن أبي ميمونة، وقال: وعلَّم عطاء بن أبي ميمونة غير ما ذكرت من الحديث، ومن يروي عنه يُكنيه بأبي معاذ، ولا يسميه لضعفه، وهو معروف بالقدر.

***

(1) اللفظ للنسائي 8/277 (1959).

(2) المسند الجامع (2338)، وتتبع الآشراط (100)، وأطراف المسند (741)، وإخبار الجزيرة (403).

(3) الحديث؛ أخبار البزار (7372)، والبيهقي 8/54.

332
حدث إسحاق بن عبد الله، عن أنس، قال:
«كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أصيبت حدًا فأيده عليه، قال: و alguém عنه...».
الحديث.
تأتي إن شاء الله.

846 - عن ثابت البناي، عن أنس بن مالك،
«أن رجلاً أتيني بقاتل ولائه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعف عنه، فأتيت، فقال: حديث الدنيا، فأتيت، قال: أذهب فاقفته فإنك مثله، فذهبت، فلجح الرجل، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتله فإنك مثله، فحلل سبيله، فمر في الرجل وهو يجري سمعته.»

وفي رواية: «أتيني رجلاً بقاتل ولائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعف عنه، فأتيت، فقال: حديث الدنيا، فأتيت، قال: أذهب فاقفته فإنك مثله، قال: فلمح به، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: اقتله فإنك مثله، فحلل سبيله، قال: فرئي يجري سمعته، داهبًا إلى أخيه، قال: كان قد كان أوقفًا»
قال أبو عمر في حديثه: قال ابن شمود، عن عبد الرحمن بن القاسم:
«ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل إلا اقتله فإنك مثله.»
أخبره ابن ماجة (1291) قال: حدثنا أبو عمر، عيسى بن محمد النحاس، وعيسى بن يوئس، وحسن بن أبي السري العصفاري، وتثنائي، 17/8، وفي الكبري (1906) قال: أخبرنا عيسى بن يوئس، ثلاثة أئمة (أبو عمر، وأبو يوئس، والحسن) قالوا: حدثنا صمءة بن زبيدة، عن عبد الله بن مسعود، عن ثابت، فذكره.

(1) اللفظ للنسائي.
(2) اللفظ لناج بن ماجة.
(3) المندب الجامع (121)، وتثنائي الأشراف (451).
(4) والحديث: أخبره ابن أي عاصم، في «البئات» (118 و 245)، والطبراني في «منسق الشاميين» (1282).
قال ابن ماجه: هذا حديث الرُّمِيْيَينَ، ليس إلا عندهم.

فوائد:

قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد بن حنبل: فإن صمارة يحدث عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمَر؛ من ملك ذا رحم فهم حوى؟ فأناكوه وردته ردا شديداً.

قلت له: فإنه يحدث عن ابن شوذب، عن ثابت، عن أنس: رأيت القاتل يجر

يسته؟ قال: أخف أن يكون هذا مثل هذا.

قال أحمد بن حنبل: بلغني أن ضمرة كان شيخًا صاحبًا (تاريخ أبي زرعة) (118 و 2296-2294).

***

447- عن تابي البكائي، عن أنس:

أن رجلاً كان ينام، فبعث النبي ﷺ عليه، فوجدت في ركبه جدته، فقال له: تأولني يدنك، فنرزولته بده، فإذا هو مجروح، ليس له ذكر، فأتي رسول الله ﷺ، فأخبره، فقال: والله، يا رسول الله، إنه لمجروح، ما له من ذكر.

وفي رواية: أن رجلاً كان ينام، وليد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ لعلي: إذا حدثت قصرف عنك، فأثنو عليه. فإذا هو في ركيز يبكي في شيب، فقال الله ﷺ عليه: أخرج، فنرزولته بده، فأخرججه، فإذا هو مجروح، ليس له ذكر، كفف علي عني، ثم أغني النبي ﷺ، فقال يأ رسول الله ﷺ إنه لمجروح، ما له ذكر.


زهير بن خرب.

كلاهما (أحمد، زهير) قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا حاذب بن سلمة، قال:

أخبرنا ثابت، فذكره.

***

الفظ لأحمد.

الفظ لسلم.

المستند الجامع (821)، وتفسير الأشراف (329) وأطراف المستند (239).
848 - عن هشام بن زيد، عن أنس):

أن امرأة هودية أتت رسول الله ﷺ بمشية ثمانية، فأكل منهما، فجيء بها إلى رسول الله ﷺ، فسألها عن ذلك، فقالت: آرت لأنفك، قال: ما كان الله يسلطلك على ذلك، قال: أو قال: علي، قال: قالوا: ألا تقتلك؟ قال: لا، قال:

فقال زلت أعرفها في حوارات رسول الله ﷺ.

(1) وفي رواية: أن هودية جعلت مشية في حرم، ثم أتت به رسول الله ﷺ، فأكل منه رسول الله ﷺ، فقال: إنه جعلت في سبيله، قالوا: يا رسول الله، ألا تقتلك؟ قال: لا، قال: فجعلت أعرف ذلك في حوارات رسول الله ﷺ.

آخره أحمد 3/1813 (123/3). قال: حدثنا زوح، والبوخري.

(2) وفي الأدب المفرد (123). قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال:


كلاهما (زوح، وخلد) قالا: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، فذكره.

***

849 - عن أبي قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أتى رسول الله ﷺ سيربعة يومًا ليلناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقالوا: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القورد، بينهم حتى، وقد أفادت بها الخلافة. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة، ونصبتي لي الناس؟

(1) المنظ yayın (576).
(2) المنظ الأحمر.
(3) المند الجامع (1341)، ومختصر الأشراف (622)، وأطراف المند (106).
(4) الحديث: أخرجه البخاري (7398 و7399)، والترمذي، في "الأوسط" (717)، والبيهقي 46/8 و 11/10.
فقلت: يا أبا السؤول، عندما رؤست الأجناد، وأشراح العرب،رأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محسن، يدمشق، أنه قد زُبى لم يروه، أكنت ترجح؟ قال: لا، فقلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محسن، أنت سر، أكنت تقطعه، ولم يروه؟ قال: لا، فقلت: (1) فوالله، ما قائل رسول الله ﷺ أبداً جعله إلا في إحدى ثلاثة خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القولون: أو ليس قد حذث أنب من ماليك، أن رسول الله ﷺ فطع في السرقة، وسمع الأعين، ثم تبزهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحسب نكَّم حديث أنب، حديثي أنب،

(1) أن نفرًا من عجل، ثابتة، قدموا على رسول الله ﷺ فباغوه على الإسلام، فاستلقو الأرض، فضحكت أجسادهم، فشكرها ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: أفالا خرجون مع راعيًا في يله، فاصِبُون من أشباهه وأتباعه، قالوا: بل، فخرجوا، فتصربوا من أشباهه وأتباعه، فصيحوا، فقتلوا راعي رسول الله ﷺ، وأطروا النعم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فأرسل في أمرهم، فأدركوا، فجيء بهم، فأمر بهم، فقطعتهم أغليهم وأرجلهم، وسمروا أعبنهم، ثم تبزهم في الشمس حتى ماتوا.

(2) وأي شيء أشده بما صنع هؤلاء؟ ازدروا عن الإسلام، وقملوا، وسرقوا، فقال عبسة النبي ﷺ: والله، إن سمعت كأن يموت، فقلت: أتريد علي حديثي يا عبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله، لا يزال هذا الجهد يحن ما عاش هذا الشيخ بني آثارهم.

(3) وقد كان في هذا سنة من رسول الله ﷺ: دخل عليه نفر من الأنصار، فتحدثوا عن راجل من بين أهدهم، فقلت، فخرجوا بعده، فإذا هم يضافين يمشط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا:

قلت: وقد كانت هنالك خلعوا خليعا هم في الجاهلية، فطرق أهل بيته من اليمين بالبطحاء، فانتهى له رجل متهم، فحدثته بالتبشير، فقالت: فجاءت هنالك، فأخذوا اليهود، فرفعها على عمر ﷺ ﻭالمواسم، وقالوا: كقل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوا، وقال: قبسهم حسبين من هذين ما خلعوا، قال: فقبضوا منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشام، فسألوه أن يقبضوا، فأتت بهما، فببوا بهما بالله ﻭالملائكة ﻭالحمودين الذين أقسموا، حتى إذا كانوا يدخلون أحدهم فلما، فدخلوا في غار في الجبل، فلمهجمُ المأزر على الحسبين الذين أقسموا، قبوا جميعاً، وألفت الفريكان، وأتبعها حجراً، فكسر رجل أبي السفخان، فقاوم خلا، ثم مات.

قلت: وقد كان عبد السلك بن مروان أفاد رجلًا بالقصامة، ثم تقدم بعد ما صنع، فأمر بالسبعين الذين أقسموا، فهلكوا منديوان، وسقروه إلى الاسم.(1) 


قال عنيبة: سبحان الله.
قال أبو قلابة: «قلت: آنتمُون يَا عصِيَّة؟ قال: لا، هكذا حذَّتنا أنس بن مالك، لن تزالوا يَخْرُجُوا أهل الشام، ما نأم فيكم هذَا، أو يثلُّ هذَا».

(*) وفي رواية: «قدم رَهْطًا من عُكْل على النبي ﴿صلى الله عليه وسلم، كَانَا في الصَّفَة، فَاجْتَوَّا السَّمِيدَةَ، فَقَالُوا: يا رَسُول الله، أُبِينًا رِسَالًا، فقال: ما أحدّ لكم إلا أن تَلْحَقوا رُبَّيْل رُسُول الله ﴿صلى الله عليه وسلم، فَأَنْتُها فَقَرَبُوا من أَبْنَاهُا وَأَبْنَاها، حَتَّى صَحَّوا وَسَيَّنُوا، وَقَتَلُوا الرَّأِيَّ، وَإِسْتَفَافُوا الدُّوَّر، فَأَيْتَّبَّ النَّبِي ﴿صَلَّى الله عليه وسلم، فَقَبَّتَ الطَّلْبُ بِفِي أَثَاْرِهِم، فَا تَرَجَّل النَّهَار حْتَى أَيْتَيْهِم، فَأَمَرَ بِمَسْمَارٍ فَقَبَّ، فَقَبَّحُهُم، وَقَطَعَ أَيْدَيْهِمُ وَأَرْجَلَهُمُ، وَمَا حَسْمَهُم، ثُمِّ أُنْفُوا فِي الْحَرْث يَسْتَسْمَعُون، فَقِيَّ مَكَّة حْتَى مَاتُوا».

(*) قال أبو قلابة: «سَرُّوا وَقَتَلُوا، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولُهَا».

(*) وفي رواية: «أَنْ نَقَرَّ مِن عُكْل قَدَمُوا عَلَى النَّبِي ﴿صَلَّى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَّا السَّمِيدَةَ، فَأَمَرَّهُمُ النَّبِي ﴿صَلَّى الله عليه وسلم، بِأَنْ يَكَانُوا إِلَّا الصَّدِيقَة، فَقَرَبَّوْا مِن أَبْنَاهُا وَأَبْنَاها، فَقُطَّعُوا، فَقَرَبُوا رَاعِيَهُا، وَإِسْتَفَافُوا، فَقَبَّتَ النَّبِي ﴿صَلَّى الله عليه وسلم، فَقَبَّ، فَقَطَّعَ أَيْدَيْهِمُ وَأَرْجَلَهُمُ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُم، وَلَمْ يَحْسِمَهُمْ، وَثَّكَرُوهُم حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّا جَزَى الَّذِين يَجَابُون اللَّه وَرَسُولُهَا ﴿الآية».

(*) وفي رواية: «أَدَى النَّبِي ﴿صَلَّى الله عليه وسلم، نَقَرَّ مِن عُكْل، أو عَرْيَة، فَاجْتَوَّا السَّمِيدَةَ، فَأَمَرَّهُمُ النَّبِي ﴿صَلَّى الله عليه وسلم، بِأَنْ يَكَانُوا إِلَّا دُوَّر، أو ليَقَافُ، فَقَرَبَّوْا أَبْنَاهُا وَأَبْنَاها، وَإِسْتَفَافُوا الْإِلَيْل، فَقَبَّتَ فِي طَلْبِهِم، فَأَيْتَيْهِم، فَقَطَّعَ أَيْدَيْهِمُ وَأَرْجَلَهُمُ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُم».

أخرجه عَبَـد الرَّمـاـق (١٧٣٢) عن معاَمِر، عن أبي بَــَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَ~\hspace{1cm}

(١) اللَّغْظُ لِلْبَخَرَٰٰيٍّ (٢٨٠٤).
(٢) اللَّغْظُ للْنَّسَائِيٍّ ٧٩٤.
(٣) اللَّغْظُ للْنَّسَائِيٍّ (٣٤٧٦).
عن يحيى بن أبي كثير. و«أبو داود» (4364) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال:
حدثنا حامد، عن أبي بكر. وفي (4365) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا
وقيبة، عن أبي بكر بإسناده. وفي (4366) قال: حدثنا محمد بن الصحاب بن سفيان، قال:
أحترنا (ح) وحدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن
أبي كثير. و«النسائي» 7/93، وفي «الكربى» (2473) قال: أحترنا إسحاق بن
مسعود، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن حجاج الصواف، قال: حدثنا أبو رجاء
مؤلي أبي قلابة. وفي 7/94، وفي «الكربى» (2474) قال: أحترنا عمرو
بن عثمان بن سعيد بن كرير بن دينار، عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى. وفي
7/95، وفي «الكربى» (2475) قال: أحترنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا محمد
بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير. وفي 7/95، وفي
«الكربى» (2476) قال: أحترنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن أبحر، قال: حدثنا
سفيان، عن أبي بكر. وأبوب يعلي (2816) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا
إسحاق ابن علية، عن حجاج بن أبي عثمان، قال: حدثني أبو رجاء، مؤلي أبي قلابة.
وأبو جهان (4477) قال: أحترنا ابن سلمة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال:
 حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (448) قال: أحترنا محمد
بن عبد الله بن الجندل، يشتيت، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حامد بن
زيد، عن أبي بكر. وفي (4489) قال: أحترنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن أبي
بكر السُّقَّام، ومحمد عبيد بن جصاب، قال: حدثنا حامد بن زيد، قال: حدثنا
أبو رجاء. وفي (4470) قال: أحترنا عبد الله بن محمد السعدني، قال: حدثنا إسحاق بن
إبراهيم، قال: أحترنا ابن علية، قال: حدثنا الحجاج الصواف، قال: حدثنا أبو رجاء,
مؤلي أبي قلابة.

ثلاثتهم (أبو بكر، وأبو رجاء، ويعيين) عن أبي قلابة، فذكره (1).

(1) المسند الصحيح (400)، ومختصر الأخبار (945)، وأطراف المسند (269).
والحديث: أخبره أبو عوانة (699) و1001 و1115 و1116 و1118 و1120-1122 و1128.
والبيهقي 8/127 و128.

340
رواية ابن أبي شيبة 9/393 (284/33) خَتَمَةً على بداية الحديث، حتى
قول أبي قِالِبَةُ: أو رجلٌ حارِب الله ورسوله، واردت عَن الإسلام.
قلنا: صرحٌ تَجَيّب بن أبي كَيْثَر بالسِّباع من أبي قِالِبَة، عند النسائي 7/95
(6475).

• أخرجه البخاري 5/165 (193) قال: حدثني محمد بن عبد الرحمٰن،
قال: حدثنا حفص بن عمر، أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال:
حدثنا أبو بكر، والحجاج الصواف، قال: حدثني (1) أبو راجأ، مولى أبي قِالِبَة، وكان
معهُ بالشام، أن عمر بن عبيد الغزير استمطر الناس يومًا، قال: ما تقولون في هذه
القصة؟ فقالوا: حنَّى، فقضى يَا رسول الله ﷺ، وقضت بها الخُليفة ﺑُلْكَ، قال: وأبو
قِالِبَةُ خُلْف سُرِير، فقالهُ مسعود بن سعيد: فأخبر حديث أنس في الغزيرين؟ قال أبو
قِالِبَةُ: أيها حديث أنس بن مالك.

قال عبد الغزير بن صهيب، عن أنس: «من غريبة».
وقال أبو قِالِبَة، عن أنس: «من عكلي، ذكر الفَصَّة».

• وأخرجه عبد الزرقاء (1732) عن الثوري، لعله عن أبو بكر، أبو سعيد
يشك، عن أبي قِالِبَة، عن أنس: أنهم من عكلي.

• وأخرجه ابن أبي شيبة 9/412 (284/79) قال: حدثنا عبد الوهاب
التقي، عن أبو بكر، عن أبي قِالِبَة، قال:

(1) قال ابن حجر: كما وقع في النسخ المُمَكّنة: قال: حدثني بالإفراد، والمرواد، حجاج، فأما
أبو بكر، فلا يظهر من هذه الرواية كيفية سباقه، وقد اختُفِل عليه فيه، هل هو عنده عن أبي
قِالِبَة، بيِّن واسطة، أو بواسطة؟ وأُرِضِي ذلك الدارَظْتٌ، فقال: إن أبو بكر حيث يرزوه عن
أبي قِالِبَة نفسه، فإنه يقتصر على قَصَّةَ الغزيرين، وحيث يُرويه عن أبي راجأ، مولى أبي قِالِبَة،
عن أبي قِالِبَة، فإنه يذكر مع ذلك قصة أبي قِالِبَة مع عمر بن عبيد الغزير؛ وما دام بينه وبين
عنبسة بن سعيد، وأما حجاج الصواف، فإنه يَرْوِيه بتائه، عن أبي راجأ، عن أبي قِالِبَة.
ففتح الباري 7/459.
"ما قُتِّلُ عَلَى عُهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا أَبِي بَكْرٍ، وَلَا عُمَّرٍ، رَجُلٌ مِّنَ السُّلْطَانِينَ إِلَّا ضَلَّتْ في رُضُوفٍ، أَوْ فَقِيرٍ، أَوْ حَارِبٌ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﷺ. "مرسلٌ".

فوائد:
- ذكر الإمام أبو داود آخره عن محمد بن قدماء بن أبي عيينة، عن إسحاق بن عبيد العزيز.

قال الليزي: ولم يأت هل أنسدنا أم لا، وفيه قصته مع عمر بن عبد العزيز.

التحفة الأشرف (945).

- وقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه أبو بكر، عن أبي قَلَابة، عن أسس، واختتأثير عنه.

فرواه حمد بن زيد، عن أبي بكر، عن أبي رجاء، مولى أبي قَلَابة، عن أبي قَلَابة، عن أسس.

وكلاهما صواب: يشبه أن يكون أبو بكر سمع من أبي قَلَابة، عن أسس قصة العُرْفَيني مُحَددة، وسمع من أبي رجاء، عن أبي قَلَابة حديثه مع عمر بن عبد العزيز في القسمة، وفي آخره قصة العُرْفَيني، فحفظ حمد بن زيد عنه القصتين بطولهما، عن أبي رجاء، عن أبي قَلَابة، وحفظ الآخرون عنه، عن أبي قَلَابة، عن أسس، قصة العُرْفَيني، حسب.

ورواه صالح بن كيسان، عن أبي بكر، عن أبي قَلَابة، مرسلاً. "العلل" (2662).

***
850 - عن قدامة، عن أسس، رضي الله عنه:
"أن ناساً من عريضات اجتذبوا السَّمْدَى، فَرَحَصَ هَمٌّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. أن يأتيوٍ إِلَّا صدقةً، فِيَشْبَرُوا مِن أَلْباهُم وَأَبْوَاهُم، فَقُلُوا: الرَّاعِي، واَسْتَقَاوْوا الدُّرَّ، فَأَرْسَلَ". 342
رسُوْلِ الله ﷺ، فأجِمِّعُهُم، وقُطِعُ أَبْيَدِهِم وآرَجْلُهُم، وسَمَّرَ أعْيُنَهُم، وترُكُّوهُم بِالْحَرْثِ يَعْصَونَ الشَّجَارَةَ.

(*) وفي رواية: "آن ناساً من عُلَّمٍ وْرَعَيْنَاهُ قِدْمُوا السَّمِيدَةَ، عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَتَكَلَّمُوا إِلَيْهِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيٌّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلِ صَرْعٍ، وَلَا نَكُنْ أَهْلٌ رَيْفٍ، وَأَشْتَرَحُوا السَّمِيدَةَ، فَأَمَرُّهُمُ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ بِذُؤُودَ وَزِرَاعٍ، وَأَمَرُّهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا فِيهِ، فِيْرُبُّوا مِنَ الْأَبْيَادِ وَأَباَهَا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا كَاحِيَةً الحَرْثِ، كَفَرُوا بِعْدَ إِسْلَامِهِمْ، وَقَتَلُوا رَأِيَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَسْتَثَوْبَوا الْذَّوْدَ، فَبَلَّغَ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعْثَ الطَّلَبَ فِي أَنَّهَآمِهِمْ، فَأَمَرْهُمْ فَسَمَّرُوا أعْيُنَهُمْ، وقَطَعُوا أَبْيَدِهِمْ، وَتَرُكُّوا فِي نَاحِيَةِ الحَرْثِ، حَتَّى مَا تُوَلُّوا عَلَى حَالِهِمْ.

قال فَقَادْ: بلغنا أنَّ النَّبِيِّ ﷺ، بعد ذلك، كان يَجِهُ على الصَّدِّقة، ويتَهَى عَنِ السَّمِيدَة.

(*) وفي رواية: "آن رَهْطًا مِنْ عُرْبَةٍ أَتَوْا رَسُوْلِ الله ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّهُ قد اجتَوَهَا السَّمِيدَةَ، فَعَظَّمِتُ بِطُولُنَا، وَتَهَشَّسْتُ أَعْصَمَا، فَأَمَرُّهُمُ رَسُوْلُ اللَّه ﷺ أن يَلْحَقُوا بِرَأِيِّ الإِبْلِ، فِيْرُبُّوا مِنَ الْأَبْيَادِ وَأَباَهَا، قَالَ: فَلَحَجَّوا بِرَأِيِّ الإِبْلِ، فِيْرُبُّوا مِنَ الْأَبْيَادِ وَأَباَهَا، حَتَّى صَلَحَتُ بِطُولُهُمْ وَأَلوْهُمْ، ثُمَّ فَقَلُّوا الرَّأِيِّ، وَسَأَلُوَانِهِمْ، فَبَلَّغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعْثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجَيَّهُ بِهِمْ، فَقَطَعُهُمْ أَبْيَدِهِمْ وآرَجْلُهُمْ، وسَمَّرَ أعْيُنَهُمْ.

قال فَقَادْ: عن مَعْمَدٍ بْنِ سَيْرَنٍ: إنَّهُ كانَ هَذَا قَدْ بَلَّ أَنْ نَمُرَّ الحَدُودُ.

1) اللَّفَظُ لِلْبُخَارِي (۱۰۰۱).
2) اللَّفَظُ لِلْبُخَارِي (۱۹۱۴).
3) قول قَادِهُ هُذَا مَرْسُلُ.
4) اللَّفَظُ لِأَحْمَدٍ (۱۲۶۳).
5) قول ابن سَيْرَنٍ هُذَا مَرْسُلُ، وعُرْبَةٌ أَتَوْا رَسُوْلُ اللَّه ﷺ (۶۸۸)، وأَبي يَعْلِي (۳۸۷۳).
(*) وفي رواية: «أنَّ نَرَأَى مِنْ عُكْلِي وَعَرَبِيَّةِ تَكَلَّمَوا فِي الإِسْلَامِ، فَأَنَّمَا النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْرَجُوْهُمْ أَفْتَرَى مَا أَهْلُ الصُّرْعَةَ، وَمَا يَكُونُوا أَهْلَ رَيْفٍ، فَأَجَنَّوْا السَّمِيْنَةَ، وَشَكَّوْا جَاهِلَةً، فَأَمَرَ هُمْ النَّبِيُّ ﷺ بِدْوَا، وَأَمَّرُ هُمْ بِرَاءَةٍ، وَأَمْرُهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ السَّمِيْنَةَ، فَيُلْتُزمُّوا فِي إِسْلَامِهِمْ، وَفَقَلُوا رَاعِيُّ النَّبِيِّ ﷺ، وَسَافَرُوا الْدُّوَّارُ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَبَّتْ الْتَطْلُبُ فِي طَلَبِهِمْ، فَأَيْتَيْهِمْ، وَسَمَّى عَيْنِهِمْ، وَفَقَطَّعَ أَيْدَيْهِمْ وَأَرْجَعَهُمْ، وَتَرَكُّوا بِنَاحِيَةِ الحِيْرَةَ، بِضَمْعَةٍ جَمَارَتَانِ حَتَّى مَاتُوا». قال فذاعة: بلغنا أن هذه الآية أُنزلت فيهم: «إِنَّا جِرَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرُسُولَ اللَّهِ ﷺ، الآيَةُ كُلَّهَا».

(*) وفي رواية: «أنَّ وَفَقُ عَرَبِيَّةَ قَدْ مَعَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَأَجَنَّوْا السَّمِيْنَةَ، فَخَلَفَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ في لِقَايَةِ، فَقَالَ: اَشْرَبُوا مِنْ أَبْنَائِهِ وَأَبْوَائِهِ، فَقَرَبَوْا حَتَّى صَحَّوْا وَسَمِيَّوْا، فَقَلُوا رَاعِيُّ رَسُولِ اللَّه ﷺ، وَسَافَرُوا الْدُّوَّارُ، وَأَرْجَعُوا، فَقَبَّتْ رَسُولُ اللَّه ﷺ فِي أَيَّارِهِمْ، فَجَيَّهُهُم، فَقَطَّعَ أَيْدَيْهِمْ وَأَرْجَعَهُمْ، وَسَمَّى عَيْنِهِمْ، وَتَرَكُّوهُمْ فِي الرَّفْضَاء».


(1) اللحف لعبد الزراقة
(2) اللحف لابن حبان (1388).
محفظة عبد الله بن حماد، قال: حديثنا
يزيد بن زرعي، قال: حديثنا سعيد. قال البخاري عقب (752)، وقال تكريه بن أبي كثير:
وأبيوب، عن أبي قلابة، عن آخر: "قد نفر من عكّل، وعكّب 5/164 (192) عقب.
قال البخاري، تعلقاً: وقال شعبة، وأبان، وحماد، عن قادة: "من عرَّىً". وفي
5/7 (628) قال: حديثنا موسى بن إسحاق، قال: حديثنا همام. ومسلم
5/5 (620) قال: حديثنا موسى بن إسحاق، قال: حديثنا همام (ح) وحديثنا ابن
المُهدي، قال:حديثنا عبد الأعلى، قال: حديثنا سعيد. و أبو داود (628) قال:
حديثنا محمد بن بشار، قال: حديثنا ابن أبي عدي، عن هشام. و النسائي
108/1 و 7/97، وفي "الكبرى" (290 و 2481) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال:
حديثنا يزيد بن زرعي، قال: حديثنا سعيد (3). وفي 7/97، وفي "الكبرى" (2482) قال:
حديثنا محمد بن المُهدي، عن عبد الأعلى، عن همام. وفي (640) قال:
حديثنا همام. وفي (628) قال: حديثنا محمد بن مهدي، قال:
حديثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مامر. وفي (617) قال: حديثنا أبو موسى، قال:
حديثنا عبد الأعلى، قال: حديثنا سعيد. وفي (628) قال: حديثنا زهير، قال:
حديثنا عبان، قال: حديثنا همام. و ابن خزيمة (115) قال: حديثنا محمد بن عبد الأعلى
الصُنْعَانِي، قال: حديثنا يزيد، يعني ابن زرعي، قال: حديثنا سعيد. و ابن جيَّان
(1388) قال: أخبرنا الحسن بن أحمد بن سطام، بالجينة، قال: حديثنا إبراهيم بن
محمد النجمي، قال: حديثنا يحيى القطان، قال: حديثنا شعبة. وفي (642) قال: أخبرنا
الحسن بن شفيان، قال: حديثنا العباسي بن الوادل النَّرسي، قال: حديثنا يزيد بن زرعي،
قال: حديثنا سعيد.

(1) قال ابن حجر: يزيد، يعني البخاري، أن هؤلاء روى هذا الحديث، عن قادة، عن أنس،
فاقتصروا على ذكر "عرينة" دون "عكّل"، فأما رواية شعبة، فوصفتها المصطفى في الزكاة، وأما
رواية أبان، وهو ابن يزيد العطار، فوصفتها ابن أبي شيبة، وأما رواية حماد، هو ابن سلمة،
فوصفتها أبو داود والسائلي. فتح الباري 7/459.
(2) معرف في المطبوع (67/69) إلى "شبهة"، وجاء في الصواب في 1/158 و"الكبرى"
(692 و 2481) و "الخواف الأساح" (117).
سبعتهم (مَعْمر، وَسِعيد، وَهَشام، وَخَماد، وَكَمَام، وَشُعبة، وَآبَان) عَن قَتادة،
فذكره(1).

- قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، وسلم بن يسكون، عن ثابت، جميعا
عن أنس، لم يذكروا: «من خلافة»، ولم أجد في حديث أخر: «قطع أبديهم وأرجعهم
من خلافة» إلا في حديث خاد بن سلامة.

- قلنا: صرح قتادة بالشعاع، عند أحمد (1416) رواية عفان، وفي رواية
سعد بن المخزومي، والنسائي، وابن خزيمة، مع أنه لا يحتاج إلى إثبات التصحيح،
مادام قد رواه عنه شعبة.

- أخرجه أبو داود (472) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا (ح)
وحدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، قال:
كان هذا قبل أن تنزل الحدود، يعني حديث أنس.

- وأخرجه النسائي (78) والكبري (783) قال: أخبرنا محمد بن نافع،
أبو بكر، قال: حدثنا برهان، قال: حدثنا حجام، قال: حدثنا قتادة، ثابت، عن أنس;
«أنت تعرف من عزينة تزروا في الحرة، فأنتما النبي ﷺ، فاجتنبوما السدرينة،
فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكونوا في إيل الصدقة، وأن يشربوا من أباليها وأبواها،
فقتعوا الزراعي، وازتدوا عن الإسلام، واستفقوا الإيل، كتب رسول الله ﷺ في
أتيهم، فجيء بهم، فقطع أبديهم وأرجعهم، وسمروا أعيهم، وألقاهم في الحرية.
قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يركب الأرض يشبه عطشًا حتى ماتوا».

(1) المسند الجامع (458)، وتمثال الأشراف (1135) و1176 و1177 و1285 و1386،
وأطراف المسند (88).
والحديث: أخرجه الطيليسي (2114)، والبزار (708 و709)، وابن الجاروحي (846)،
وأبو عوانة (1096-1098)، والطبراني، في الأوزمة (1476 و1776)، والبيهقي
242 و268 و282 و299 و300 و301 و4.
• وأخرجه البخاري 7/159 (5685) قال: حديثنا مسلم بن إبراهيم، قال:

حديثنا سلامة بن مسكين، قال: حديثنا ثابت، عن أنس:

«أن ناسا كانا يهم سقمنا قالوا: يا رسول الله، أونا وأطمننا، فلما صحبوا، قالتوا:
إن السيدة وحجة، فأنتمم الحرة في ذور الله، فقلل: اشرتوها ألبانها، فلما صحبوا، فكلاً راعى النبي صلى الله عليه وسلم، واستأثروا ذوى، ذهبوا في أميرهم، فقطع أليهم وأرجحهم،
وسمى أعيتهم، فرآيت الرجل منهم يكذب الأرض يلبساه حتى يموت.
قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال للأس: حديثي بأشد عقوبة عاقبة
النبي صلى الله عليه وسلم، فهدنها هذا، فبلغ الحسن، فقال: ويدت أنه لم يجده.»


حديثنا عثمان.

ثلاثتهم (عثمان، وموسى، وإبراهيم) عن حداد بن سلمة، قال: حديثنا حميد،

وقتادة، وثابت، عن أنس:

«أن ناسا من عرقيه قدموا المدينة، فأجتمعوها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيل الصداقة، وقال: اشرتوها من أبنائها وأبنتها، فقالوا راعى النبي صلى الله عليه وسلم، واستأثروا الإبل، ورأيتها عن الإسلام، فأيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أليهم وأرجحهم من خلاف، وسمى أعيتهم، وألقاهم بالحره، قال أنس: فكنت أرى
أحدهم يكذب الأرض يلبساه حتى ماتوا.»

وزيًا قال حداد: ليكذب الأراضي يلبساه حتى ماتوا».

· جمع حداد بن سلمة الثلاثة(1).
قال البريدي (72): هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روي من غير وجه من أنس.

وقال أيضاً (1845): هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ثابت، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس، ورواه أبو قلابة، عن أنس، ورواه سعيد بن أبي غروية، عن قاتادة، عن أنس.

وقال أيضاً (420): وهذا حديث حسن صحيح غريب.

***

851 - عن عبد العزيز بن صهيب، وحميد، عن أنس بن مالك.

«أن ناساً من عربة قدموها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجتمعوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني شمسكم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فشمرموا من أبلاتها وابْنِهَا، ففعلوا فصيحوا، ثم مالوا على الرعاء قُتلُوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا دود رسل الله صلى الله عليه وسلم، فبغل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في إثرهم، وألقى بهم. فقطع أيديهم وأرجلهم، وسما أنفُهُم، وركسهم في الحرة حتى ماتوا.»


• وأخرجه ابن أبي شهيبة 12/262 (33395) و14/197 (377671) قال: أخبرنا يحيى بن الحكم، وأبو يعلى (390).

قال: حدثنا زكريا بن يحيى.

ثلاثهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وبشیر، وزكريا زمخشري) عن هشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال:

«قيل من عربة السدية فاجتمعوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شمسكم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة، فشمرموا من أبلاتها، فعملوا وأصصروا، فقالوا واستصلحوا. قال: قهلوا على الرعاء قُتلُوهم، واستلقو دود رسل الله صلى الله عليه وسلم، وكتفروا بعده.»

348
Islam them, فَبَعَثَ فِيهِمْ، فَقَطَّعُ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَّى أَعْيُنَهُمْ، وَتَوَرَّكَوا بِالْحُرْقَةِ حَتَّى مَاتُوا"(1).

ليس فيه: "عَمِيد."

(1) اللَفظ لابن أبي شيبة (32396).

(2) اللفظ لأحمد (12065).
(1) وفي رواية: "أن ناسا من عرنة قدموا على رسول الله ﷺ، فأجَوْتُوا السيدة، فبعثهم النبي ﷺ إلى دُرَّة الله، فذبحوا من أَبْنَاهُا وأَبْنَائِها، فَلَكَما صَحَّوَا ارتذوا عن الإسلام، وقُتِّلُوا رايعي رسول الله ﷺ مؤمناً، واستَفِقَوا الإبل، فبعث رسول الله ﷺ في أثارهم، فأخذوا، فقُطِّعَ أَيْدِيهِم وأَرْجُلَهُم، وسُمِّلَ أُعْيُنَهُم، وَصَلِّبْهُم".

ليس فيه: "عبد العزيز بن صُحَيب.

***

(2) يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال:

"أَقُلُ أَعْجَاباً يَوْمَ عُرَّةٍ إلى النبي ﷺ، فأسلموا، فأجَوْتُوا السيدة، حَتَّى اضطرت أَوْلَاهُم، وعَذِبْتُهُم بَطُونَهُم، فبعثهم رسول الله ﷺ إلى يقَاف الله، وأمرهم أن يشتربو من أَبْنَاهُا وأَبْنَائِها، حَتَّى صَحَّوَا، فقُتِّلُوا رايعيهم، واستَفِقَوا الإبل، فبعث النبي ﷺ في أثارهم، فأَيَّهُم، فقُطِّعَ أَيْدِيهِم وأَرْجُلَهُم، وسُمِّلَ أُعْيُنَهُم".

قال أمير السُّؤُومين عبد الملك (9) لأسى، وهوٌ يُحْذِرهُ: هذا الحديث بُكِفر، أم يُذْنِب؟ قال: يَكَفِّرُ.

أخيره السياحي 1/ 160 و 98، وفي "الكبرى" (291 و 484). وابن جياث (1386) قال: أخبرنا الحسن بن حمَّد بن أبي مَعَمر.

(1) اللفظ للنسائي 7/ (95) (977).
(2) المسند الجامع (709، 808، 809، 579، 579، 807 و 805، 728 و 807).
(3) أطراف المسند (474).
(4) وأطراف الأشاعر (474، 879)، وأطراف المسند (474).
(5) وأطراف الركيبي (726)، والدَارَقْطِني (726)، والنهج في الأخبار (269).
(6) عبد الملك بن مروان بن الحكم.
(7) اللفظ للنسائي.
كلاهما (النسائي، والحسن بن مهمن) عن مُحمَّد بن عَبِيد بن أبي كريمة الخرائي،
قال: حدثنا مُحمَّد بن سَلَمة، قال: حدثني أُبُو عَبِيد الرحميم، قال: حدثني رَيْد بن أبي
أُنيسة، عن طَلحة بن مُصْرَف، عن يحيى بن سعید، فذكره.
- قال أُبُو عَبِيد الرحميم النسائي: لا نعلم أحداً قال: (عن يحيى بن سعید، عن
أُسْنَى بن مالك). في هذا الحديث، غير طَلحة بن مصيرف، والصحاب عندها، والله
أعلم: (عن يحيى بن سعید، عن سعید بن المُسنِب) مُرسَل.
- أخرجه النسائي ٩٨، وفي (الكبير) (٣٨٤٨) قال: أخبرنا أحمد بن
عمرو بن السرح، قال: أنبأنا أُبُو عَبِيد، قال: وأخبرني يحيى بن أُبُو، ومُعاوية بن
صالح، عن يحيى بن سعید، عن سعید بن المُسنِب، قال:
«قدوم تأسس من العرب على رسول الله ﷺ، فأسلموا، ثم مرضوا، فبعث
يهيم رسول الله ﷺ إلى لقاح ليُشربوا من أَلْبَانِهَا، فكانوا فيهم، ثم عمدوا إلى
الزراعة، علامة رسول الله ﷺ، فقتلوا، واستأنفوا اللقاح، فرعَمُموا أن رسول الله ﷺ
قال: اللهم عطش من عطش لله محبَّلة ﷺ في طلبهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمَّل أعْسَاهُم».
وبعضهم يُريد على بعضاً، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث: «استأنفوا
إلى أرض السارك».
(١) مُرسَل
- فوائد:
- قال أُبُو الحسن الدارقطني: اختلِف فيه على يحيى بن سعید;
فرغوا طلحة بن مصيرف، عن يحيى بن سعید، عن أنس يُبطِّل له
وزروا مسلمة بن عَلِي، ومُعاوية بن صالح، من رواية رضي الله عنه، عن يحيى بن
سعید، عن أنس، أن النبي ﷺ رَحَص في أُواس السبيل أن تشرب، لم يdür على هذا.

(١) المسند الجامع (١١٢٨)، وخيفة الأشراف (١٦٨٤).
(٢) الحديث، أخرجه أبو عوانة (٦١٠٩) ٨١٠، ١٢٣٣، ٣١٨، ٣٥١.
وهايلهم الليث بن سعد، وعثيم بن أيوب، ومعاوية بن صالح، من رواية
ابن وهب، عنه، قَوْرَةُ عَنْ مَيْمَيْنِ بْنِ سُفيانِ، عَنْ سُفيانِ بْنِ المَيْمَيْنِ مُرْسَلًا، عَن
النبي ﷺ، وهو أشبه بالصواب. (العليل) (٢٦٤) .
-
وقال الدارقطني: حديث المُرْسَلِينَ، وفيه ذكر عبيد الملك بن مروان، غريب
من حديث طلحة بن مصرف، عن ميخائيل، عن أنس، تَفْرُدَ به زيد بن أبى أنيسة عن
طلحة، عنه. (أطراف الغريب والأفراد) (١٨٧) .

***

٨٥١ - عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك، قال:
"أَتَى نُفَرٌ مِن عُرْبَةِ رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَأَسْلَمْوُا وَبِاِيَّعُوْهُ، وَقَدَّرَ بِالسَّمْيَدِيَةِ
السُّوْمُ، وَهُوَ الْبِرْسَامُ، فَقَالُوْا: ۚ قَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَجْعُ يَا رَسُولُ اللَّه ﷺ، فَلَوْ أَذْنَتْ لَنَا
فَخَرَجْناَ إِلَى الْإِلَىَّ، فَكَنَّا فِيهَا؟* قال: نَعْمَ، اخْرُجْوَا فَكُونُوا فِيهَا، قَالَ: فَخَرَجُوا،
فَقَطَلُوا أَحَدَ الْرَّعَائِيِّينَ، وَجَاءَ الْآخَرُ قَدْ جُرِحَ، فَقَالُوا: ۚ قَدْ فَتَلُوْا صَاحِبِي، وَذَهَبْوُا
بالْإِلَىَّ، قَالَ: وَعَنْدَهِ شَبَائِبٌ مِّن الْآنَصَارِ، قَرِيبٌ مِّن عَشَرِينَ، فَأَرَسْلَهُمْ إِلَيْهِمْ،
وَبَعْثَ مَعَهُمْ قَانَامًا يَفْتَصَّ أَنْفُرُهُمْ، فَأَتَىَ يَمِيْنًا، فَقُطُعْ أَيْدَيْهِمْ وَأَرِجَلَهُمْ، وَسُمِّرْ
أَخْيَيْهِمْ".(١)

- لفظ عند مسلم: "عن معاوية بن قرة، عن أنس، قال: أيى رسول الله
ﷺ، نُفَرٌ مِن غَرَبَةٍ، فَأَسْلَمْوُا وَبِاِيَّعُوْهُ، وَقَدَّرَ بِالسَّمْيَدِيَةِ السُّوْمُ، وَهُوَ
الْبِرْسَامُ... ثمَّ ذُكِرَ نَخْوُ حُدِيَّهِمْ.
وَرَأَى: وَعَنْدَهِ شَبَائِبٌ مِّن الْآنَصَارِ، قَرِيبٌ مِّن عَشَرِينَ، فَأَرَسْلَهُمْ إِلَيْهِمْ,
وَبَعْثَ مَعَهُمْ قَانَامًا يَفْتَصَّ أَنْفُرُهُمْ".

أخره مسلم / ١٠٣٦ (٤٧٣) قال: حدثنا هارون بن عبيد الله. و(أبو
عوانة) (١٢٣٦) قال: حدثنا أبو داود الحرازي، وجعفر بن محمد الصبغ.

(١) اللفظ لأبي عوانة، وأثبتنا لأن مسلم لم يذكر متن الحديث كاملاً.
ثلاثةهم (هارون، وأبو داود، ومجفر) عن أبي غسان مالك بن إسحاق، قال:

حثنا زهير بن معاوية، قال: حثنا سهيل بن حرب، عن معاوية بن قرة، فذكره.

- فوائد:

- قال النسائي: سهيل بن حرب ليس يُعتمد عليه إلا انفرد بالحديث.

السنن الكبيرة (3295).

***

854 - عن معاوية بن قرة، عن أسئ بن مالك:

أن النبي ﷺ، أمر المسلمين أن يشترعوا من أبوالإيل وألبانها.

آخره ابن جبان (387) قال: أخبرنا الحليل بن أحمد، ابن بنت ثيم بن السُحُر، بواسطة، قال: حثنا عبد الحميد بن بيان السكري، قال: حثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن سهيل، عن معاوية بن قرة، فذكره.

- فوائد:

- قال النسائي: سهيل بن حرب ليس يُعتمد عليه إلا انفرد بالحديث.

السنن الكبيرة (3295).

***

855 - عن سليمان التيمي، عن أسئ، قال:

إياك سلم النبي ﷺ أعين أليك، لا أتُهم سملوا أعين الرعاه.

آخره مسلم 5/477(1275) قال: حديثي الفضل بن سهل الأعرج.

والترمذي (72) قال: حديثنا الفضل بن سهل الأعرج. والنسائي 7/100، وفي الكبيرة (4292) قال: أخبرنا الفضل بن سهل الأعرج. وأبو يعلى (8068).

(1) المسند الجامع (610)، وتحفة الأشراف (1596).

(2) اللغظ لمسلم.

المستند 2/2703

في رواية النسائي: أخبرنا القاضي بن سهل الأعرج، قال: حديثنا يحيى بن عقيلان، ثقة مأمون.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعلم أحداً ذكره غير هذا السبب، عن يزيد بن زرئيف، وهو معنى قوله: "واخرجوه فصاروا".

وقد روي عن محمد بن سيرين، قال: إنما فعل به النبي محمد هذا قبل أن تزل الحدود.

فواتيد:

قال الترمذي: سألت محمد (يعني البخاري) عن هذا الحديث، فلم يعرفه.
قال أبو عيسى الترمذي: ولا أعلم أن أحداً ذكر هذا الحرف إلاّ هو. ترتيب علل الترمذي الكبير (39).

***

856 - عن قتادة، قال: حانين بن أم سلمة:
أن يُباهي رضي الله تعالى به، حجرون، فقيل لهما: من فعل بك هذا، أفنان؟ أفالن؟ حتى سمع النبي، فأومأته برأسهما، فجئ به اليهود، فاعتبر، فأمر بيه النبي، فغلى قرّاضة يباهي، فرض تأصيل له، فورس رأسه بالحجارة.

وقد قال همام: "ليحرجرن".

(1) المسند الجامع (812)، وتحفة الآشraf (875).
(2) الحديث، أخرج له، ابن أبي عاصم، في "المدحات" (242)، والبزار (4460)، وأبو عوانة (6126)، والطبراني (13428)، والدارقطني (37363)، والسيف (62)، والبيت (9) و(9) 9.
(3) اللطيف للبخاري (3884).
(1) اللظ للبخاري (٢٨٧٦).
(2) اللظ للترمذي.
(3) اللظ للنسائي ٢٢/٨٩١٦.

فذكره(1)

قُلْنَا: صَرَحُ قَتَادَةُ بِالسَّبَاعَةِ، عَنْ أَحَمَدِ (13792 و13876) 13792، و البخاري (1884).

قال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح.

(1) المسند الجامع (814)، وحفة الأشرار (1140، 1188 و1189) 1189، وأطراف المسند (1189)، والحديث؟ أخبره ابن المبارك (135)، والطالباني (2089)، وأبو عوانة (347 و3489)، والدراقي (274 و2749)، والبيهقي (324 و3249)، والبيهقي (274 و2749) 2749، و البخاري (1884).
أخبره أبو عقيل (١٤٩٣) قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا محمد بن عبيد الواحد بن أبي حرم القطعي، قال: حدثنا عمر بن عامر عن قادة، عن أنس:

"أن يهودًا مرَّ بمسجده، علَّمهم حليه، فانحرَّعوا حليه، وقذفوا في بئر، فأدركت، فأخرجت وسِّط رمَق، فقال: من قتلك؟ قال: فلان، اليهودي، فرَّفع إلى النبي، فقتلته.

١٣١١.

فوائد:
قال الدارقطني: اختالف فيه على سُيقه;

فوراه محمد بن عبد الله بن شاهور، هو الرَّجُل، عن داود بن الزبير قان، عن شعبة عن قادة، عن أنس.
وذلك زُوي عن النضر، وعن داود، عن سعيد، عن قادة، عن أنس.
وشعبة إنها زواه عن هشام بن زيد، عن أنس. (العليل) (٢٥٥).

***

٨٥٧ عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك:

"أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، قال: فقتلها بحجر، قال: فيشيء بها إلى رسول الله ﷺ، ولهما رمَق، فقال لها: قتلك فلان؟ فأشارت يرأسها: أي لا، ثم قال لها الماذينة، فأشارت برأسها: أي لا، ثم سألها الثالثة، فقالت: نعم، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله ﷺ بين حجرتين".

(*) وفي رواية: "أن جارية خرجت عليها أوضاح، فأخذها يهودي، فوضع رأسها، وأخذ ما عليها، فأتي فيها رسول الله ﷺ ولهما رمَّق، فقال لها رسول الله ﷺ: من قتلك، فلان؟ فقالت برأسها: لا، فقال: فلان؟ فقالت برأسها: نعم، فأخذها رسول الله، فوضع رأسه بين حجرتين".

١) اللطيف لأحمد (١٧٧٨).
٢) اللطيف لأحمد (١٣١٣٨).
(*) وفي رواية: "عَدْداً بَعْوَدي، في عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخْذُ أَوْضَاحها كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضِحَ رَأِسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولِ الله ﷺ، وَهِيَ فِي أَخِرِ رَمَضَانِ، وَقَدْ أَصْبِحَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: مِنْ كُلُّكَ، فُلَانٌ، لِعِيْرِ الَّذِي فَقَطَلَهَا؟ فَأَنَاشِرَتْ بِرَأِسِهَا: أَنَّ لَأْمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ أَخِرٍ، عُيِّرِ الَّذِي فَقَطَلَهَا، فَأَنَاشِرَتْ: أَنَّ لَأْمَ، فَقَالَ: فُلَانٌ، لِقَاتِلِهَا، فَأَنَاشِرَتْ: أَنَّ لَأْمَ، فَأَمَرَ بِرَسُولِ الله ﷺ فَرْضَ رُأْيَةَ بَيْنَ حَجَرِينِ (1).

(*) وفي رواية: "خُرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، بِالْعَدْدِ، فَأَلَّمَةً، قَالَ: قَرْنَا مَا بَعْوَدٌ لِي، فَأَخْذُ رَأِسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: مِنْ كُلُّكَ، فُلَانٌ، لِعِيْرِ الَّذِي فَقَطَلَهَا: أَنَّ لَأْمَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ أَخِرٍ، عُيِّرِ الَّذِي فَقَطَلَهَا، فَأَنَاشِرَتْ: أَنَّ لَأْمَ، فَأَمَرَ بِرَسُولِ الله ﷺ فَرْضَ عِيْرَةَ بَيْنَ حَجَرِينِ (2).


(1) اللَّفَظُ لِلْبُخَارِيِّ (5295).
(2) اللَّفَظُ لِلْبُخَارِيِّ (787).
(3) هو عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.
(4) في "عَمْلِ الأَشَارِف": هو ابن سَلَامٍ، وقال ابن حَجَر: جَزَّمُ الكَلَابِذِي بِأَنَّهُ ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيرٍ، وقال أبو عَلِيٍّ بْنِ السَّكِنِّ: هو ابن سَلَامٍ، "فَتْحُ البَارِيَ" 1799/78.
حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا النّضر بن شُمَّيل، و«أبو داود» (4529) قال: حديثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حديثنا ابن إضيرس، و«النسائي» (8) 35 قال: أخبرنا إسحاق بن مسعود، قال: حديثنا خالد. و«ابن جبان» (5926) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي، قال: حديثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا: حديثنا مُعَجَّر، سبعتهم (مُعَجَّر، وحجاج، ويزيد، وإبراهيم، وعَبْد الله بن إضيرس، وخالد، والنّضر) عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، فذكره(1).

فؤائد:

- انظر فوائد الحديث السابق.

***

858 - عن أبي قَيَابَة، عن أَبِي:
«أنَّ رَجُلًا قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حَجَيَّةٍ، ثُمَّ أَلَقَّاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضْحَ رَأْسَهَا بِالجِبَاءَةِ، فَأَمَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، أَن يُرِجَّمْ حَتَّى يَمُوتَ».
(2) وفي رواية: «أنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُود قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، عَلَى حَجَيَّةٍ ثُمَّ أَلَقَّاهَا فِي القَلِيبِ، وَرَضْحَ رَأْسَهَا بِالجِبَاءَةِ، فَأَخَذَ فَأَيْتُوهُ بِجَُرْجُ بِرُسُولِ الله ﷺ، فأَمَّرَهُ ﷺ أَن يُرِجَّمْ حَتَّى يَمُوتَ، فَرَجَّمُوهُ حَتَّى مَاتَ».


(1) المسند الجامع (1461) وأعْرِضَة الأشراف (1631) وأطراف المسند (1273).
(2) الحديث، آخره: أبو عوانة (67129 و67139) والدارقطني (4348) والبيهقي (7)/42.
(3) اللَّفظ للنسائي.
(4) اللَّفظ لـسلم (4379)

كلاهما (عبد الرزاق، وابن جريج) قال عبد الرزاق: أخبرنا، وقال ابن جريج: أخبرني معاذ، عن أيوب، عن أبي قلابة، فذكره.

قال أبو داود: رواه ابن جريج، عن أيوب، نحوه.

• آخره النسائي 7/100، وفي «الكبري» 349، قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، والحارث بن مسكيك، قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك.

«أن رجلاً من اليهود كتب جارية من الأنصار على حليها، وألقاها في قلبه، ووضعها بأسماها بالجحازة، فأخذ، فأمر به رسول الله ﷺ، أن يرجم حتى يموت».

ليس فيه: «معمر» (1).

فوائد:

• قال الدارقطني: يرويه معمر، عن أيوب، حدث به عنه ابن جريج، وانتهى عنه.

فرواه الله بن سعيد بن صفوان الأموي، وحجاج بن محمد، ومحمد بن بكر، عن ابن جريج، وعن معمر، عن أيوب.

وخلفهم محمد بن عمرو البافعي، فرواه عن ابن جريج، عن أيوب، لم يذكر.

بينهما معمرًا.

والقول قول من ذكر فيه معمرًا. «العلل» (2) 265.

---

(1) المنسد الجمع (816)، وتحفة الأشراف (960)، وأطارف المسند (261).

(2) والحديث، أخرجه أبو عوانة (816-1163)، والمدارقطني (730).
859 - عن نجيح أبي علي، عن أنس بن مالك، قال:

«رجوم رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وأمرهم سنة»(1).

أخبره أبو يعلى (421) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا
محمد بن عبد الله الأنصاري. وفي (4215) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال:
حدثنا محمد بن الحسن.

كلاهما (أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأنصاري، ومحمد بن الحسن بن
الزبير الأنصاري) عن أبي هلال محمد بن سليم الرشدي، عن نجيح أبي علي، فذكره(2).

أخبره ابن أبي شيبة (78/1937) قال: حدثنا محمد بن الحسن،
عن محمد بن سليم، أبي هلال، عن نجيح أبي علي، عن النبي ﷺ، قال:
«رجوم رسول الله ﷺ، ورجوم أبو بكر، وعمر، وأمرهم سنة».

مرسل(3).

***

860 - عن فضالة، عن أنس بن مالك،

«أن النبي ﷺ، أُطيع يُزلج قد شرب الحمر، فجعل همّ يجريهذين نَحْو
الأزبيبين. قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استثمار الناس، فقال: عبد الرحمن بن
عَوْفَ: أخف الحُذُورَ ثُمَّ تُأْوِينَ، قال: فأمر بي عمر»(4).

(1) لفظ (4214).

(2) المقصد العلي (3367)، ومجمع الزوائد 6/264، وإتحاف الخجرة المُحررة (4983)، والمطالب
العالية (186).

(3) كذا ورد في الطبعات الثلاث، دار القبلة، والزُبَيْد (2976)، ودار الفاروق (29651).

(4) مرسلاً، ليس فيه: «عن أنس»، وقد رواه أبو يعلى (4215) من طريق ابن أبي شيبة، وفيه:
«عن أنس»، والله أعلم.

(5) اللفظ لأحمد (13836).

361
(*) وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ يُعَرِّض في الحَمْرٍ بالجَمِيعٍ والجَرْجِيدٍ.
قال: ثم صرب أبو بكر أربعين، فلما كان زمن عمر، وذننا الناس من الرِّيْف
والقرى، استمثار في ذلك الناس، وفَّضَّما ذلك في الناس، فقال عبد الرحمن بن
عُوْف: أرى أن تجعلك تأكَّف الحُمْرُود، فصرب عمر تَيْلَينٍ».

(2) وفي رواية: «أن رجلًا رجُلٌ إلى النبي ﷺ، قد سكر، فأمر قريباً من
عشرين رجلاً، فجعله كل رجل جلدتين بالجريد والتعلقال».

(3) وفي رواية: «أبو رجل رسول الله ﷺ، وقد شرب الحمر، فأمر به صرب
بتعلقال أربعين، ثم أبو بكر رجل قد شرب الحمر، فصعُّصهم يفطَّر ذلك، ثم
أبي عمر رجل قد شرب الحمر، فاستمثار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن
عُوْف: أرى أن تجعلها أقل الحمرود تَيْلَين، فصربه عمر تَيْلَين».

(4) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ، وأبو بكر، جلدًا في الحمر بالجريد
والتعلقال، فلما قام عمر بن الخطاب، ذى الناس من الرِّيْف والقرى، فاستمثار
عمر الناس في جلد الحمر، فقال عبد الرحمن بن عُوْف: يا أمير المؤمنين، متى
ما يشربوا يجز، ومتى ما يعذر يفسد، فنرى أن تجعلك تأكَّف الحمرود، فكان
أوَّل من جلَّد في الحمرود تَيْلَين عمر، رضوان الله عليه».

أخره أحمد 3/110 (13113) قال: حدثنا يحيى، وأبو لهيم، قال: حدثنا
هشام. وفي 4/176 (13972) قال: حدثنا محمد بن جعفر،
قال: حدثنا شعبة (ت) و حدثني حاج، قال: حدثني شعبة. وفي 4/180 (13986)
(13118) قال: حدثنا عفان،
وبهذ، قال: حدثنا هشام. في 4/247 (13118) قال: حدثنا أبا يعلى (13160)
(4 أخبرنا هاشم بن القاسم، قال:}

(1) اللفظ لأحمد (13884)
(2) اللفظ لأحمد (13618).
(3) اللفظ لأبي يعلى (13503).
(4) اللفظ لابن حبان (13449).
حدثنا شعبة، و(البخاري) 8/196 (773/1776) قال: حدثنا حفص بن عمر، قال:
حدثنا هشام (ح) وحدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي (776/1777) قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا هشام. و(المسلم) 5/472 (947/1638) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشر، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (449/943) قال:
حدثنا يحيى بن كيب الحارثي، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا شعبة. وفي (447/942) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال:
حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا معاذ بن همام، قال: حدثني أبي. وفي (3/1036) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة. وفي (3/1017) قال:
حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن همام. وفي (3/1032) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة. و(ابن جُبان) 8/4448 (994/1685) قال:
أخبرنا الفضل بن الحجاب، قال: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن همام. وفي (8/4449) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن المنهال الصريح، قال: حدثنا
373
يزيد بن زريع، قال: أخبرنا هشام. وفي (٤٤٠) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حديثنا
أبو خليفة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة.
أربعتهم (هشام، وشعبة، وهمام، وسعيد) عن قنادة، فذكره(١).
- قال أبو داود: رواه ابن أبي عروبة، عن قنادة، عن النبي ﷺ، أنَّهُ جَلَّدَ بِجَرِيدٍ
والنُّعَالِ أَرْبَعِينَ.
ورواه شعبة، عن قنادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: قَضَرَّ بِجَرِيدَيْنِ
تَحْرُّ الأَرْبَعِينَ.
- قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
- قلنا: قَصَرَ قنادة بالسّباع، في رواية شعبة، عنه، عند مسلم (٤٤٧٣)،
والنسائي (٥٠٥). (٢)
- أخرجه النسائي، في «الكبرى» (٥٢٥٤) قال: أخبرنا الحسن بن الصباح
البيباز، قال: حدثنا شابة بن سوارة، عن شعبة، عن قنادة، عن الحسن، عن أنس،
أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ، أُنْهَى بِرْجِلٍ قَدَّ شَرَبَ السّمَّرَ، فَقَضَرَّهُ بِجَرِيدَيْنِ، تَحْرُّ
من أرْبَعِينَ.
زاد شابة فيه: «عن الحسن»(٣).
- فوائد:
- قال أحمد بن محمد بن هاني، قال: سمعت أبي عبد الله، أحمد بن حنبل، وذكر
شابة، فقال: رَوَى عن شعبة، عن قنادة، عن الحسن، عن أنس، أنَّ النبي ﷺ جَلَّدَ
في السّمَّر.

(١) المسند الجامع (١٦٧ و٨١٨)، وتحفة الأشراف (١٢٦ و١٦٥٤، وأطراف المسند.
(٢) جزء (٨٠٧).
(٣) أخرجه الباز (١٥٥)، وأبو عوانة (٢٣٠-١٣٣٣) (٥٣٧)، والأبيفي (٢٦٤)، (٥١٩).
(٣) تحقّق الأشراف (٥٣٧).
وقدماً لسياق، رواه غير واحد، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس. «الضعفاء»

82

ـ وأخرجه ابن عدي، في «الكامل» 1/72، في ترجمة شبابة، وقال: ولم يرد في

الإسناد: الحسن، غير شبابة.

رواها أصحاب شعبة، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس.

ـ وقال الدارقطني: ترويه شعبة، واختلف عنه;

فروياً شبابة، وسالم بن شليان، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أنس.

وخلفهما أصحاب شعبة، فرواً عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، لم يذكرها

في الحسن.

وقال خالد بن الحارث: عن شعبة عن قتادة: سمعنا، فأفسد قول من

قال: عن الحسن، وخلال أحد الألفات.

وكذلك رواه هشام الدسوقي، وهمام، وسعيد، وغيرهم، عن قتادة، عن

أنس وهو الصواب. «العلل» (420).

***

861 ـ عن قتادة، عن أنس بن مالك:

«أن رسول الله ﷺ، قطع في مِصْرٍ.»

أخرجه النسائي 8/77، وفي «الكبري» (1085). قال: أخبرنا عبد الله بن

الصباح، قال: حدثنا أبو علي الحنفي، قال: حدثنا هشام عن قتادة، فذكره.

ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ.

~ أخرجه النسائي 8/77، وفي «الكبري» (1359). قال: أخبرنا أحمد بن

نصر، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن شعبة، عن قتادة، عن

أنس، قال: قطع أبو بكر، رضي الله عنه، في مِصْرٍ، فيِّيِّمته، حَمَا هُم، موقوف.

ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا أولى بالصواب.
وأخرجه الناسائي 8/77، وفي "الكبري" (7360) قال: أخبرنا محمد بن السامى، عن أبي داود، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أناسا يقولون: سرق رجل عائشة، على عهد أبي بكر، فقوم حممه دراهم، ففطع.()

- فوائد:

الابن بن عدي: حدثنا عبدان، قال: حدثنا الحجاج بن الحسن وراق سهل بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن أنس.

قال أبو هلال: حفظوني عن النبي ﷺ، وأخبروني أن سعيدا خالفني، فسألت

هشاما صاحب الدستوراوي، فقال: عن النبي ﷺ، وله عندي في كتابي، فإن كان عن

النبي ﷺ فهو عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، أن النبي ﷺ قطع في حين قلت: يا أبا


- وقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه شعبة، وأبو عوانة، وسعيد بن أبي

عروبة، وحجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن أنس، أن أبا بكر قطع في حين.

وكذلك رواه قمط الطويل، قال: سمعت قتادة سأل أنسا، فذكر عن أبي بكر،

تحوه.

واختلف عن شعبة، وعن سعيد;

فرواه جهين بن أبي بكر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي ﷺ قطع في حين.

وكذلك رواه عبيدة بن الأسود، وسعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة، عن

أنس، أن النبي ﷺ قطع في حين.

(1) المسند العام (723)، وتحفة الأشراف (1290 و1388).
وكذلك قال أبو هلال الراسي، عن قتادة، عن أنس، قطع النبي، وأبو بكر.
والمصيح قول من قال: عن أنس، عن أبي بكر، فعله، غير مرفوع. «العمل» (٢٦٢).
وقال الدارقطني أيضاً: يرويه ابن أبي عروبة، وشهبة، وأبو هلال الراسي،
وأبان العطار، عن قتادة، واتبعه، فيه عنهم;
فرواه عبيد بن الأسود، وسعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن
أنس أن النبي قطع في ميَّان.
وغيرهما يرويه، عن سعيد: أن أبا بكر قطع.
ورواه يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، مرفوعاً أيضاً.
وكذلك روى عن عمر بن مروزوق، عن شعبة.
والمحفوظ عن شعبة، موقفاً.
وروي عن عبد الله بن الصباح العطار، عن أبي علي الحنفي، عن هشام، عن
قتادة، عن أنس، مرفوعاً أيضاً، ولا يصح رفعه عن هشام.
ورفعه أبو هلال، عن قتادة.
والصواب: عن قتادة، عن أنس، أن أبا بكر قطع، غير مرفوع، «العمل» (٢٥٤٢).

***

٨٦٢- عن حمَّيد الطويل، أن أنسا حدثهم:
«أن الزبيعة، وهي ابن آخر النصر، كسرت نبتة جارية، فطلَّبوا الأرض، وطلَّبوا
العقو، فأبوا، فأتوا النبي ﷺ، فأمرهم بالقِصاص، فقال أنس بن النصر: أنكسر
نبتة الزبيعة، يا رسول الله؟ لا، والذي يملك الحق، لا تكسر نبتة، فقال: يا
أنس، كتاب الله القضايا، فرضي الْقُومِ، وعقولا، فقال النبي ﷺ: إن من عباد
الله من لَوْ أقسم على الله لأبره» (١).

(١) اللفظ للبحاري (٢٧٠).
(5) وفي رواية: «كَسَرَ اللَّهُ بِثْرَتِي الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَّى بِبَنِي النَّضَرٍ، وَالَّذِي بَعَلَكَ بِالْحَقَّ، لَأَكُتْبَ يَتَّبَعُهَا الْيَوْمُ. قَالَ: أَنَّى، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ، فَرْضُوا بِأَرْشَى أَخْدَوَهُ، فَعِبَّدَ نَبِيُّ اللّهِ، وَقَالَ: إِنِّي مِنْ عِيْدَاءِ اللّهِ مِنْ لُو أَقْسَمْ عَلَى اللّهِ غَزْوَةً وَحِيْلَةً، لَآ أُبَرِّهِ».(1)

(5) وفي رواية: «عَنْ حَمَّادِي، قَالَ: ذَكَرَ أَنَّهُ أَنَّى أَنَّهُ كَسَرَ نَبِيُّ الْقِصَاصُ، فَقَالَ أَنَّى بِبَنِي النَّضَرٍ؟ فَأَنْبَعَثَ نَبِيَّةَ فَلَانَة، قَالَ: كَانَوا قَالُوا دَلِّلُوا أَهْلَهَا العَفُوَّ وَالْأَرْضِ، فَلَا حَلَفَ أَخْدَوَهُ، وَهُوَ عَمُّ أَنَّى، وَهُوَ الشَّهِيدُ بَيْنَ أَحْدَثٍ، رَضِيَ اللّهُ عَلَيْهِ.».

(6) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ حُذَيْفَةُ أَمْرَ بِالْقِصَاصِ فِي سَنِّهِ، وَقَالَ: كِتَابُ اللّهِ الْقِصَاصُ».(2)


(1) الفظ لـ أي داود.
(2) الفظ للنسائي 8/272 (6932).
(3) الفظ لـ أي شيبة.
(4) قال ابن حجر: القراري المذكور في هذا الإسناد هو توأم بن معاوية، وهم من زعم أنه أبو إسحاق، طلخ الباري 8/275.
أبو موسى، قال: حدثنا خالد بن الحارث، وابن أبي عدي، وآبى داوود (459).
قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتبر. و"النسائي" (8/27، وفي "المكتبي" (1928).
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو خالد، مسلم بن حيان. وفي 8/27، وفي "المكتبي" (2932) قال: أخبرنا حسان بن مسعدة، وإسحاق بن مسعود، قال: حدثنا بشير. وفي 8/27، وفي "المكتبي" (2932 و2933) قال: أخبرنا محمد بن السبئي، قال: حدثنا خالد. وفي "ابن جرير" (1490) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، مولى تقيف، قال: حدثنا زياد بن أبي بطة الطبسي، قال:
 حدثنا مروان بن معاوية.

عشرتهم (مسلمان بن حيان، أبو خالد الأخر، وابن أبي عدي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الأعلى، وزياد البجاني، وعبد الله بن بكير، ومروان بن معاوية الفرارى، وخالد، والمتعبر، ويذكر بن المفضل) عن حميد الطويل، فذكره (1).

قالنا: صرح حميد بالسياح في رواية محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الأعلى، عند البخارى (176 و499).

***

823- عن نابي البنيان، عن آنس:
"أن أخطي الرجوع، أتى حارتنا، جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي، فقال رسول الله "القصاص، القصاص، فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيتص من علاني؟ ولاليا، إلا يتص من نفسي. قال النبي: سبعان النبي، يا أم الربيع، القصاص حكاك الله، قالت: لا والله، لا يتص من نفسي. قال: لا تزال حتى قبلا.

الدبية، فقال رسول الله "إن من يبخل الله من أن قبسم على الله لأبره" (1).

(1) المسند الجامع (819)، وتحفة الأشراف (506، 516، 527، و855، و718 و733 و749 و769 و771 و168 و169 و763).
(2) اللفظ لسلم.

السند 2/64

369
(*) وفي رواية: "أن أعتَّد الزبيعة، أم حارثة، جرى ينسانًا، فرَّغت إلى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: القضاء، فقالت أم حارثة: أيقص مين فلاamina؟ ولا، لا يقص مينها، فقال رسول الله ﷺ: يا أم حارثة، كتاب الله القضاء، فقالت: لا والله، لا يقص مينها، قال: فكلموا القَوْم، حتَّى صَلَّحوا، فرضوا بالدين، قال رسول الله ﷺ: إن من عبادي الله من لن أقسم على الله لأُبره".


***

الأقضية

864- عن خِيَمَة البصري، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: "من أنتم القضاء، وسأل فيه شفعاء، إلَّيئ اللَّه عَلَيْه مَلِكَما يُسَدِّدْهَا".

أخره الرمذي (1324) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا

(1) اللفظ لعبد بن حيد.
(2) المسند الجامع (82) وتحفة الأشراف (231) وأطراف المسند (241).
(3) الحديث: أخبرنا أبو عوانة (6152) والبيهقي (6153) و(6153) والبيهقي (6153).
(4) اللفظ للرمذي.

370
تعيين بن حداد، عن أبي عوانة، عن عبد الأعلى الثعالبي، عن بلال بن مرداس الفزاري، عن خيمية، وهو البصري، فذكره.

على قالت أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل، عن عبد الأعلى.

• آخرجه ابن أبي بكر: (7/1243، 118/3، 1228/6) قال: خدتنا ونبع. وأحمد.

ثلاثتهم (وكنع، وأسعد، وابن كثير) عن إسرائيل بن يونس، عن عبد الأعلى بن عامر الثعالبي، عن بلال بن أبي موسى، وهو بلال بن مرداس، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من سأل القضاة وكرل إليه، ومن أعجبر عليه نزل عليه ملك قيسدة» (1).

(2) وفي رواية: «عن أبي_scratch_»، قال: أراد الحجاج أن يفعل ابنه على قضاء البصرة، قال: فقال أنس: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من طلب القضاء، واستعان عليه، وكرل إليه، ومن لم يطلب، ولم يستعين عليه، أنزل الله ملكًا يسدده» (2).

ليس فيه: «خيمية» (3).

قال أبو داود، عقب (1378): وقال ونبع: عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس، عن النبي ﷺ.

(1) الفظ لأحمد (1228).
(2) الفظ لأحمد (1333/5).
(3) المسند الجامع (265 و266، وتحفة الأشراف (256 و258)، وأطراف السنيد (207).
(4) الحديث: آخرجه البخاري (7483)، والطبراني في الأوسط (958)، والبيهقي (100).
قال أبو عوانة: عن عبد الأعلى، عن بلأل بن مرداد الفزاري، عن خيّمة البصري، عن أنس.

- في رواية ابن أبي شيبة: "بلأل بن أبي بركة بن أبي موسى".
- وفي رواية أحمد، وابن ماجة، والترمذي: "بلأل بن أبي موسى".
- وفي رواية أبي داود: "بلأل" غير منسوب.

فؤائد:

- قال البزار: هذا الحديث لا نعلم يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه، ولا عن غير أنس يحفظ عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ، وقد زوّى هذا الحديث إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلأل بن مرداد، عن أنس، ولم يقل: عن خيّمة. "مُسَنَّدَه" (7483).

- وقال الدارقطني: يرويه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي(1)، واشتهف عنه;

فرواه أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن بلأل بن مرداد، عن خيّمة، عن أنس.

وخلفه إسرائيل، فرواه عن عبد الأعلى، عن بلأل بن أبي موسى، عن أنس، ولم يذكر خيّمة.

ويشبه أن يكون所说的 قول أبى عوانة: "العلل" (2444).

***

865 - عن حُمَيْد الطويلي، قال: حدّنَا أنس، قال:

"كان النبي ﷺ، عند إحدى أمهات السموتين، فأرسلت أخرى بقضعة

فيها طعاماً، فصربت يد الرسول، فسفكت القضعة، فانكسرت، فأخذ النبي

الكثيرين، فقسّم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام، ويجول:

غارت أَنْكُم، كُلُوْا، فآكلوا، فأمسكها، حتى جاءت بقضعتيها التي في يدك، فدفع

القضعة الصحيحة إلى الرسول، وترك السكة مرة في يد النبي كسرتها(2)".

---

(1) تصاحب في المطبوع إلى: "التلوي"، وصوبه المحقق في آخر الكتاب 9/503.

(2) اللفظ للنسائي.

372
(*) وفي رواية: «أُهِدِى بُغْضٍ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قُضَعَةٌ فِيهَا نُبِئٌ، وَهُوَ بِبُغْضٍ بُغْضٍ أَرْوَاجِهِ، فَقَضَرَّتْ القُضَعَة، وُقِفَتْ فَانْكَشَرَتْ، فَقَحِلَ النَّبِيِّ ﷺ يَأْخُذُ النَّبِيِّ ﷺ ثَرَیدَةَ إِلَى القُضَعَة، بَيْنَهُ، وَيَقُولُ: كَلَّا، غَارَتْ أَحَمْدُ ﷺ، ثُمَّ انتَظَرَ. ﴿حَتَّى جَاءَتْ قُضَعَةٌ صَحِيحَةٌ، فَأَخَذَهَا، فَأَعَطَاهَا صَاحِبَةٌ القُضَعَةِ السُّكْرُورّةِ﴾ (1)

(*) وفي رواية: «أُهِدِى بُغْضٍ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، طَعَامًا فِي قُضَعَةٍ، فَقَضَرَّتْ عَائِشَةُ القُضَعَةُ بَيْنَهَا، فَأَلَقَتْ مَا فِيهَا، ﴿قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَّهُ إِنَاءٌ﴾ (2)

أخرجه ابن أبي شيبة 14/37435(2/15) قال: حدثنا يزيد. و(أحمد) 3/105


                                                      (1) اللفظ لابن أبي شيبة.
                                                      (2) اللفظ للترمذي.
                                                      (3) المسند الجامع (827)، وحة الأشراف (696 و 777 و 778 و 779 و 800 و 801)، وأطراف المسند (437).
                                                      والحديث: أخرجه البزار (2/1092)، وابن الجاروح (1/1041)، والبيهقي (6/96).
قال: صرح حميد بالشاعر في رواية خالد بن الحارث، عنه، عند الناسحي.

قال الزبيري: هذا حديث حسن صحيح.

***

866- عن ثابت البنداري، عن أنس، قال:

"كان النبي ﷺ في بيت عائشة، وبعض أصحابه يتناولون طعامًا، قال:
فسبقتها، قال عمران: أكبر صاحب أثنا خفضة، بصحبة فيها نريد، وقال:
فوضعتها، قال: فخرجت عائشة فأخذت القصعة، قال: دل أن يتجابين،
قال: قررت بيننا فانكسرت، فأخذها النبي ﷺ فضمها، وقال: بكفه، حكي
عمران ووضعها، وقال: كلوا، غارت أمك، قال: فرأى أرسل بالصحبة إلى
عائشة، وأرسل بالمكتوبة إلى عائشة، فصارت قضية: من كسر شيئا فهو له،
وعله مثلها.

أخرجه أبو يعلى (3339) قال: حدثنا العباس، قال: حدثنا عمران بن خالد
الخزاعي، قال: حدثنا ثابت، فذكره (1).

- فوائد:

- قال أبو زراعة الروظ: هذا خطأ، رواه خاد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي
السمنوكل، أن النبي ﷺ، وهذا الصحيح. "علل الحديث" (1400).1

- العباس شيخ أبي يعلى، هو: العباس بن الوليد بن نصر النربي، أبو الفضل
البصري.

***

867- عن حميد الطويل، عن أنس:

"استغار النبي ﷺ قضعة، فصاحت، فضمعها لهم".

(1) آخرجه البزار (1583)، والطبري، في "الأوسط" (4184)، والإدراكي (4201).

374
أخبره الترمذي (1369) قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا سويد بن
عبد العزيز، عن حيّد، ذكره(1).
- قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد
الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح.
- فوائد:
- قال أبو حاتم الرazi: هذا حديث باطل، ليس فيه «استعار»، وهم فيه سويد بن
عبد العزيز، ولفظ هذا الحديث غير هذا اللفظ، شيء الكذب.
إنها الصحيح ما حدثنا الأنصاري، عن حيّد، عن أبي ناس، قال: كان النبیٌّ ﷺ
عند بعض أصحاب الصحابة، فأهلته أخرى يقصده فيها طعام، فضروت هذا
الرسول، فسقطت القصعة، فانكسرت... الحديث. «علم الحديث» (1412).
- وقال الترمذي: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، عن
حيّد، عن أبي ناس، أن النبي ﷺ استعار قصعة، فقضت، قضت عليه ﷺ.
قال أبو عيسى: سويد بن عبد العزيز رجل كثير الغفلة في الحديث، والصحيح
عندي ما رواه شفيان الثوري، عن حيّد، عن أبي ناس، أهدى بعض أزواجه النبیٌّ ﷺ
طعامًا في قصعة، فضربت عاشية القصعة... الحديث. «ترتيب علل الترمذي الكبير»
(370 و137).
- وقال أبو بكر البزار: سويد بن عبد العزيز، ليس بالحافظ، ولا يُحتج به إذا
انفرد بحديث. «مُسنده» (634).
- وأخبره ابن عدي، في «الكامل» 4/495، في ترجمة سويد، وقال: عامة
حديثه ما لا يُتابعه الثقاب عليه، وهو ضعيف كلاً وصفه.

***

(1) المسند الجامع (828)، وتحفة الأشراف (888).
والحديث؛ آخرجه الطبراني، في «الأوسط» (711 و728).
الأطممة

868 - عن سعيد بن أبي بردة، عن أنيس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ غَيْبٌ عَنِ الْمَعْلُودِ أَن يَأْكُلُ الأَكْلَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبُ السَّرْبَةَ، فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا»(1).


ثالثهم (أبو أسامة، وتميم، وإسحق) عن زكريا بن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي بردة، فذكره(2).

قال أبو يسحى التربذي: هذا حديث حسن، وقد رواه غير واحد، عن زكريا بن أبي زائدة، نحويًا، ولا نعرف إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة.

(1) اللفظ لابن أبي شيبة (49872).
(2) هو أحمد بن عبد الله بن أبي السمر. (لغفة الأشراف).
(3) المسند الجمع (835) واللغة الأشراف (857) وأطراف المسند (592).}

الحديث: أخبره هناجر، في (الزهد) (775)، والبيزار (7486)، والطبراني، في (الدعاء) (701)، والمشهدي في (تفسير الشافع) (704).

والبوفي (831).
فوائد:
قال الدارقطني: يرويه زكريا بن أبي زائدة عنه، وهو صحيح عنه.

حدث به أبو أسامة، وإسحاق الأزرق، عن زكريا بن هذلال.

وكذا رواه إسحاق بن زكريا، قال: أخبرني من سمع أسامة، ولم يسمعه، وهو
سعد بن أبي بردة، والحديث صحيح عنه. (العدل) (242).

379- عن كثير بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال
رسول الله ﷺ:
«من أحب أن يكبر الله خير بنيه، فليتوضأ إذا خرج غذاً، وإذا رفع».
أخرجه ابن ماجة (262) قال: حدثنا جارية بن المعلس، قال: حدثنا كثير بن
سليم، فذكره.

فوائد:
قال ابن أبي حاتم، عن أبي زرعة: هذا حديث منكر، وأمتنع من قراءته.

«العدل الحديث» (105).

387- وأخرجه ابن عدي في (الكامل) 198/7، في ترجمة كثير، وقال: عامة ما
يروي عن كثير بن سليم، عن أنس هو هذا الذي ذكرت، ولم يبق له إلا الشيء
البسيط، وهذه الروايات عن أنس عامتها غير محفوظة.

379- عن إبراهيم الباجي، عن أنس، قال: رسل الله ﷺ:
«إذا قرب لأحمد طعاماً، وفِي رجله نحلان، فليمزغ تعالى، فإنْهُ أروى
لِلْقَدْمِينَ، وَهُوَ مِنّ الشَّبَّةِ».

(1) المسند الجامع (837)، وتحفة الأشراف (1445).
(2) وهذا أخرجه الباجي في (شخب الآيات) (5807).
أخبره أبو عبيد (418) قال: حدثنا معاذ بن شعبة، قال: حدثنا داود بن الزبير، عن أبي هريرة، عن إبراهيم البكي، فذكره.

أخبره الدارمي (521) قال: أخبرنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، قال: حدثني أبي، عن أنس بن مالك، قال:

قال رسول الله ﷺ:

"إذا وضعت الطعام، فاحلعوا يعالكم، فإن أرضح لأقدامكم"(1).

فوايد:

- سأل ابن أبي حاتم أباه عن أحاديث لعقبة بن خالد، عن موسى بن محمد، وذكر هذا معها، فقال: هذه أحاديث بنكر، لأنها موضوعة، وأبوه محمد بن إبراهيم البكي روى عن أنس حديثًا واحدًا. "عقل الحديث" (211).

- وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم البكي، فقال: ضعيف الحديث، بنكر الحديث، وأحاديث عقبة بن خالد التي رواها عنه، فهي من جنابة موسى، ليس للعقبة فيها جرم. "الجرح والتعديل" 8/159.

- وقال الدارقطني: تقدم به موسى بن محمد بن إبراهيم البكي، عن أبيه، عن أنس. "أطراف الغراب والآفراد" (1441).

***

87- عن عبد الله بن وهبٍ، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

---

(1) مجمع الزوائد 5/23، وإتحاف الجنية المهرة (572)، والمطالب العليا (3403).

(2) المسند الجامع (839)، ومجمع الزوائد 5/23، وإتحاف الجنية المهرة (572)، والمطالب العليا (2402).

(3) الحديث؛ أخرجه البزار (7568)، والطبراني في "الأوسط" (3202).

378
إذا أكل أحدكم قلباً من يزن معه، ولا يشرب ين민ه، فإن الشيطان يأكل بشالله، ويشرب بشالله.

(*) وفي رواية: "مَرْضُ الْرَّجُلِ بِشِئَالِهِ، أو يشرب بشئاله".

قال روح في حديثه: "ويشرب بشئاله".


أربعهم (يزيد، وروح، وخالد بن الحارث، وعبد الأَلْبَلاَءِ) عن هشام بن حسان، عن عبد الله بن دهقان، ذكره.

في روايتين يزيد، وعبد الأَلْبَلاَءِ: "عبد الله بن دهقان"، وروايتين: "روح، وخالد: "عبد الله بن دهقان".

فوائد:

قال الترمذي: حدثنا محمد بن حمَّاد النَّاَرِزِي، قال: حدثنا عبد الله بن سعد النَّارِزِي، عن هشام بن حسان، عن عبد الله بن دهقان، عن أسس بن مالك، قال: هما رسول الله ﷺ عن الأكل بالشئال.

(1) اللَّبَنَة لابن أبي شيبة.
(2) اللَّبَنَة لأحمد (132128).
(3) المنسد الجامع (629)، وأطراف المسند (151)، ومجمع الرواية 25/25، وإتفاق الخُيرَة
(4) المَهْرَة (3583).
(5) الحديث: آخره الطبري، في الأُوْصَاء (153).

379
قال: فسألت محمدًا (بمعنى ابن إسحاق البخاري) عن هذا الحديث؟ فقال:

يقال: عن عبد الله بن يهان، وعبد الله بن يهان، ولا يعرف الله غير هذا الحديث.

"ترتيب عن الترمذي الكبير" (56).

***

872 - عن ناهد الطويل، عن أنس، أن لفمة سقطت من يده، فطلبها
حتى وجدتها، وقال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا سقطت لفمته أحدكم، فليจบها، ثم ليأكلها، ولا يدعها
لشيطان"().

(*) وفي رواية: "إذا سقطت لفمته أحدكم، فليحبها، ولنمسح ما بها
من الأذى، ولا يدعها لشيطان"().

آخره ابن أبي شيبة 8/10 (449/1) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي.
وأحمد 3/100 (1986) قال: حدثنا معيت، و"أبو يعلى" (381/8) قال: حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الثقفي.

كلاهما (عبد الوهاب الثقفي، ومعيت) عن ناهد، فذكره().

***

873 - عن ثابت الكناني، عن أنس:
أن النبي ﷺ كان يلعج أصابعه الثلاثة إذا أكل، وقال: إذا وقفت لفمته
أحدكم، فليحبها، ولا يأكلها، ولا يدعها لشيطان، وليعلمه أحدكم
الصحجة، فإنكم لا تدورون في أي طعامكم البركة"().

(1) اللفظ لابن أبي شيبة.
(2) اللفظ لأحمد.
(3) المند المارد (1860)، وأطراف المسند (476).
(4) اللفظ لأحمد (12846).

380
(*) وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ كان إذا أكل طعامًا، لبيع أصابعة الثلاثة، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم، فليصيغ عنها الأذى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن تسلت الصححاء، وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يعارك له".(1)

(*) وفي رواية: "إذا أكل أحدكم، فليصيغ أصابعة الثلاثة".(2)

(*) وفي رواية: "إذا سقطت لقمة أحدكم، فليمسح عنها التراب، وليسَّم الله، وليأكلها".(3)


و في (1355هـ) قال: وحدثني أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا عبيد الرحمن، يعني ابن مهدي. و"أبو داود" (5384هـ) قال: حدثنا موسى بن إسحاق. و"الترمذي" (1803هـ) وقال: "الشافئ" (138هـ) قال: حدثنا الحسن بن علي الحلال، قول: حدثنا عفان. و"النسائي"، في "الكبرى" (762و733هـ) قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع، قال: حدثنا بهز. و"أبو يعلى" (1231و1216هـ) قال: حدثنا إبراهيم بن الحاجج، و"النسائي" (977و733هـ) قال: حدثنا عبيد الله القواريري، قال: حدثنا عبيد الرحمن، ابن مهدي. و"ابن جبان" (925و924هـ) قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا هذبه بن خالد.

_____________________
(1) اللفظ لأبي داود.
(2) اللفظ للدارمي (1561هـ).
(3) اللفظ للدارمي (1159هـ).

381
تسعتهم (سُويد، وَعَبد الرَّحْمَن بن مَهدي، وعَفان، وسُلْيَان، وإسحاَق، وْبِهذ، وموُسِي، وإبراهيم، وعُدْبَة) عَن جَعَاد بِن سَلَمة، عَن ثَابِت، فَذُكرَهُ.

- قال الطَّرِمِذِي: هذا حديث حسن صحيح.

***

874 - عَنْ فَائِذ، عَنْ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ:
«ما عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَّ عَلَى سَكْرَجِيْةٍ فَطُرْقٍ، وَلَا خَيْرٍ لِهَا مُرْقَفٌ فَطُرْقٍ، وَلَا أَكَلَّ عَلَى جِوَانٍ».

قيل لِفَائِذ: فَعَلَّى ما كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قال: عَلَى السَّطْر.

(*) وفي رواية: «ما أَكَلَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى جِوَانٍ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: وَلَا عَلَى مَأْيَدَةٍ، وَلَا عَلَى سَكْرَجِيْةٍ، وَلَا خَيْرٍ لِهَا مُرْقَفٌ».

(*) وفي رواية: «ما أَكَلَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى جِوَانٍ، وَلَا عَلَى سَكْرَجِيْةٍ، وَلَا خَيْرٍ لِهَا مُرْقَفٌ».

قال: فَقَلُوهَا لُقَيْسٌ: عَلَى ما كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قال: عَلَى السَّطْر.


وقَالَ أبو يَعْلَى (14/1200) قال: حديثنا أبو مُوسَى.

(1) المَسْتَنَدُ الْجَامِعُ (921)، وَحَدِيثُ الْأَشْرَافِ (922)، وأَفْرَاحِ المَسْتَنَدِ (926).

(2) الْفِلْظَةِ الْبِخَارِيَّةِ (923).

(3) الْفِلْظَةِ الْبِخَارِيَّةِ (924).

(4) الْفِلْظَةِ لأَبِي يَعْلَى.

382
سبعهم (أحمد، وعلي، وابن أبي الأسود، وأبو موسى، محمد بن الحshi، وابن بشار، وعمرو، وإسحاق) عن يحيى بن هشام البصري، قال: حدثني أبي، عن يوصى بن أبي الفرائد الإسكاف، عن قاتدة، فذكره.

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال محمد بن بشار: ويوصى هذا هو يوصى الإسكاف، وقد روى عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن أبي غزوة، عن قاتدة، عن أن س، عن النبي ﷺ، نوحًا.

***

(875) عن قاتدة، عن أن س، رضي الله عنه، قال:

ما يكون النبي ﷺ على جوامع حتى مات، ولهما أكل خبرًا مرفقاً حتى مات (3).

(*) وفي رواية: «ما رأيت رسول الله ﷺ أكل على جوامع حتى مات».


(1) المسند الجامع (326)، وتحفة الأشراف (1444)، وأطراف المسند (904).
(2) الحديث: أخرجه البزار (7121)، والبيهيقي 7/47، والبغوي (2837).
(3) اللفظ للبخاري.
(4) اللفظ لأبي ماجة.
(5) المسند الجامع (837)، وتحفة الأشراف (1174).
(6) الحديث: أخرجه البزار (7120)، والبيهيقي، في شعب الإبان (1457).
قال الأرطؤي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة.

فوائد:

أخرجه ابن عدي، في «الكامل» 4/451، في ترجمة سعيد بن أبي عروبة، وقال: هكذا حدث به عن أبي عروبة عبد الوارث، وقال زيد بن زريع وعليه: عن سعيد، عن يونس، عن قتادة، عن أنس، فمن بعده فهمه ظن أن يونس هذا هو يونس بن عبيد، وهو يونس بن أبي الفرسان الإسكافي، بصري، ليس بمشهور.

***

حديث الحسن البصري: عن أنس بن مالك، قال:

«أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعاباً، وليس خشناً».

يأتي، إن شاء الله.

***

876 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أنس بن مالك، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن من السفر أن تأكلن كل ما اشتهيت».

أخرجه ابن ماجة (2/352) قال: حدثنا هشام بن غياث، وشُوَيْد بن سعيد، وحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القلمسي، وأبو يعلى (2/276) قال: حدثنا سويد بن سعيد.

ثالثهم (هشام، وشويَد، وحيى) قالوا: حدثنا بقيه بن الوليد، قال: حدثنا يوسف بن أبي كثير، عن نوح بن ذكوان، عن الحسن، فذكره.

(1) اللفظ لابن ماجة.
(2) المسند الجامع (4/543)، وتحفة الأشراف (5/727).
(3) الحديث: آخر رد السبكي في «شعب الإيان» (1/572 و2/572).

384
فوايد:

- أخرجه ابن عدي، في `الكامل` 8/299، في ترجمة نوح، وقال: نوح بن ذكوان يروي عنه يوسف بن أبي كثير، وعن يوسف يرويه بقية، وهذه الأحاديث عن الحسن، عن أنس ليست محفوظة.

***

877- عن عبد الملك بن علاقي، عن أنس بن مالكي، قال: قال النبي?


(1) تعمّوا ولعِظُوا كُفَّرْنا بن حشفي، فإن تركت الأعصاب مهرمة.

آخره الترمذي (1856) قال: حدثنا بقية بن موسى، وأبو يعلى (4067) قال: حدثنا محمد بن بحر.

كلاهما (بقيا بن موسى، وأنص من بحر) عن محمد بن يعلى الكوفي، قال:

وحشتنا عنيسة بن عبد الرحمن القرشي، عن عبد الملك بن علاقي، فذكره.

في رواية أبي يعلى: (ابن علاقي)، لم يكون.

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث مكرر، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعنبسة يضعف في الحديث، وعبد الملك بن علاقي يجهول.

- فوايد:

قال ابن أبي حاتم: قرأ علينا أبو زرعة كتاب الأطياف، فانهى إلى حديث كان حديثه قديمًا: إسحاق بن عابن الوراق، عن عنبسة بن عبد الرحمن، عن علاقي بن مسلم، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: تعمّوا، ولعِظُوا كُفَّرْنا بن حشفي، فإن تركت الأعصاب مهرمة.

قال أبو زرعة: هذا حديث ضعيف، ولم يقرأ علينا. (علل الحديث) (105).

(1) اللفظ للترمذي.
(2) المسند الجامع (837)، وتحفة الأشراف (1075).
(3) وهذا آخر إجابة أبو زرعة في `الطرب النبوي` (171)، والقضاعي (735).

المستمد م/25 385
- وقال الزُّبي: رواه إسحاق بن أبي الوليد، وعَمَّان بن مالك بن عَمَّان السَّلمي، عن عَبَّاسة، عن عَلاَق بن أُبي مُسلم، عن أَنس، ورواه مُحمَّد بن صَباح بن الدَّ prelim، عن عَبَّاسة، عن مُسلم، عن أَنس. "ثَحَقة الأَشراف" (1071)، و"تَهْدِيب الكِتَاب" 18/47.

* * *

878 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، أنَّهُ سُمع أَنس بن مالك، أنَّ حَبَّاتًا دَعَاء النَّبِيّ ﷺ لَعَمَّا صَنَعَهُ، فَدَهَشَتْ مَعَ النَّبِيّ ﷺ، فَقَرَبَ صَبْعُهُ، وَلَوَقَّع فِيهِ دَبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَى النَّبِيّ ﷺ يَبْتِغُ الدَّبَّاءَ مِنْ حَوَالِيَةِ القَصَّةَ، فَلَمَّا آَذَى أَجْبُ الْدَبَّاءَ بَعْدَ يُوْمِهِ (1).

(*) وفي رواية: "رَأَيْتُ النَّبِيّ ﷺ، أَيِّي بَرَقَةً فِي هَا دَبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَبْتِغُ الدَّبَّاءَ مِنْ السَّحَّةِ، فَلَا أَذَى أَجْبُهُ أَبَدًا" (2).

(*) وفي رواية: "رَأَيْتُ رَسُول اللَّه ﷺ، يَبْتِغُ الدَّبَّاءَ مِنْ السَّحَّةِ".

أخيره مالك (3) (154) والحمدي (1247) قال: حديثاً سُفيان. وأحمد


وفي 7/6121 (5436) قال: حديثاً أبو نعيم. وفي 7/101 (5436) قال: حديثاً إسحاق. قال البخاري: وقال ثَمَامَة عن أَنس: "قَمَّلَتْ أَجْبُعُ الدَّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيِّهِ". و"مُسلم" 6/121 (5436) قال: حديثاً قَبِيَّةً بن سعَيْد. و"أَبو داود" (782) قال: حديثاً القَبِيَّة. و"التَّرمِذي" (185) قال: مُحَمَّد بن مَيْمون السَّمْكِي، قال: حديثاً سُفيان بن
في «الشبايل» (162) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وقال: "النسائي"، في "الكبرى" (268) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. و"ابن جبان" (459) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن يسار، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر.

سبيتهم (شفيان، وأبو نعيم، وعبد الله بن يوسف، وقتيبة، وعبد الله بن مسلمة الفقهي، وإسحاق بن أبي أويس، وأحمد بن أبي بكر، أبو مضبع الزهري) عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالحة، فذكره. قال الرازي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس.

وزوeri أنه رأii الدباء بين يدي رسول الله  وقال له: ما هذا؟ قال: هذا الدباء نكثر به طعاما.

---

879- عن ثقبة بن عبد الله بن أنس، عن أنس، رضي الله عنه، قال: كنت غلاماً أشبيه رسول الله  فدخل رسول الله  علي علامة له خياطة، فأتاه يقضية فيها طعام، وعليه دباه، فجعل رسول الله  يسقي الدباه، فقال في رأيت ذلك جعلت أجمعين بين يديك، قال: فأتى الغلام علي عمليه، قال أنس لم أر مثل الدباه بعد ما رأيت رسول الله  صنع ما صنع.

أخرجه البخاري 7/188 (5420) وقال: حدثنا عبد الله بن عمرو، سمع أبا حاتم، الأشهل بن حاتم. وفي 7/101 (4234) قال: حدثنا عمر بن علي، قال: حدثنا أرهر بن سعد. وفي (5425) قال: حدثني عبد الله بن مهير، سمع الناس، و"النسائي"، في "الكبرى" (268) قال: أخبرنا الحسن بن عباس البسطامي، قال: حدثنا أرهر السهان.

(1) المسند الجامع (1340)، ومصنفة الأثراء (198)، وأطراف المسند (179).
(2) الحديث; آخرجه أبو عوانة (326) والبيهقي 7/273 و274، والبغوي 2858 و2859.
(3) اللفظ للبخاري (5425).
ثلاثهم (الأشمعل، وأزهر، والنضر بن سلمان) عن عَبْد الله بن عُون، عن ثَابِت بن
عَبْد الله بن أَنَس، فذَكَرَهُ(1).

- في رواية البخاري (5420) و(5433): «ثَابِت بن أَنَس».

***

880 - عن ثَابِت البيهقي، عن أَنَس بن مَالِك، قَالَ:
«دَا رَسُول اللَّه ﷺ رَجُلٌ، فَانْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعُهُ، قَالَ: فَجَهَيْهِ بِمَرْقَةٍ
فيها دَبَاءٍ، فَجَعَلَ رَسُول اللَّه ﷺ يَأْكُلُ ذَلِكَ الدَّبَاءَ وَيُعِجْجِهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ
جَعَلَ أَلْقَى إِلَيْهِ، وَلَوْ أَطْعَمْهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ أَنَسٌ: قَالَ زَلْتُ أُجْبَهُ بَعْدَهُ.
قَالُ سْلَيْمَانُ: تَحَدَّثَتُ بِهِذَا الحُدَيْثُ سُلَيْمَانُ البَيْهُقِي، فَقَالَ: مَا أَنَسُ بْنُ
مَالِكٍ قَطًَّ، فِي زَمَانِ الدَّبَاءِ، إِلَّا وَجَدَنَّاهُ فِي طَعَامِهِ(2).

(1) وفي رواية: كَأنَّهُ رَسُول اللَّه ﷺ رَجُلٌ، فَانْطَلَقَ وَأَنْطَلَقَ مَعُهُ، فَجَهَيْهِ بِمَرْقَةٍ
فيها دَبَاءٍ، فَجَعَلَ رَسُول اللَّه ﷺ يَأْكُلُ ذَلِكَ الدَّبَاءَ وَيُعِجْجِهُ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ
جَعَلَ أَلْقَى إِلَيْهِ، وَلَوْ أَطْعَمْهُ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَ أَنَسٌ: قَالَ زَلْتُ أُجْبَهُ بَعْدَهُ.

أخرجه أحمد 3/265 (1329): قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وَعَبْد بن
حبذ (1278): قال: حدثنا هاشم بن القاسم، وَمِسْلُومٌ 6/11 (1376): قال:
خَطَّاهَا أَحْمَد بن العلاء، أبو كراب، قال: حدثنا أبو أسامة.
كلاهما (هاشم، وأبو أسامة) عن سُلَيْمَانُ بن السُّبُغيرة، عن ثَابِت، فذَكَرَهُ(3).

***

(1) المندب الجامع (841)، وتحفة الأشراف (532).
(2) الحديث: أخرج ابن الباز (1136)، وأبو عوانة (826 و875).
(3) اللفظ لأحمد.
(4) اللفظ لمسلم.
(5) المندب الجامع (842)، وتحفة الأشراف (518)، وأطراف المندب (292).
(6) الحديث: أخرج أبو عوانة (826 و875)، والبيهقي 7/279، في شعيب الإيشان (5833).

388
881 - عن قتادة، عن أنَّى:

"أن خطأ دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فأتاه يطعام، وقد جعلة بإمالة سنة، وهو نَفَع، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشبع القرع من الصحفة، قال أناس: قلما زلت يعجبي القرع من رد ربوءة الله يعجي" (1).

(2) وفي رواية: "أنى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا خطأ من أهل المدينة، فإذا خبر شعير، وإمالة سنة، قال: فذا في她的 قرع، قال: وكان ربوءة الله يعجي القرع قرع، قال: فجعلت أقربة قدعام ربوءة الله صلى الله عليه وسلم. قال أناس: لم أزل يعجي القرع من رد ربوءة الله يعجي" (2).

(3) وفي رواية: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذهب، قال: فأتي يطعام، أو دعى لله، قال أناس: فجعلت أتباعه فاصعة بين يديه، ما أعلم أن جحية" (3).


العديري قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة. في النساوي في الكبير 370) قال: أحبرنا محمد بن السني، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. في Icon.png

العديري (383) قال: حدثنا هذية، قال: حدثنا همام. وفي (296 و 270) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حرمي، قال: حدثنا شعبة. وفي (306) قال:

(1) اللفظ لأحمد (1289).
(2) اللفظ لأحمد (1413).
(3) اللفظ لأحمد (1393).

كلاهما (شعبية، وهمام) عن قادة، فذكره (٣).

قلنا: صرح قادة بالساع، عند أحمد (١٩٢٧، ١٩٢٨، ١٩٣١، ١٢٨٧)، وعبد الله بن أحمد (١٣٠١).

***

٨٨٢ - عن ثابت البانية، وعاصم الأخوين، عن أنس بن مالك.

"أثناء رجاء حياطًا دعا رسول الله ﷺ، فحجب له نرية، قد صبّ عليه حمّ، فيه دباء، فكان رسول الله ﷺ يأخذ الدباء في كله، قال: وكان يحب الدباء."

قلنا: فصعّت أن تقول: قلما صنع في طعام بعد، أخبرنا أن أصبغ فيه الدباء إلا صين.

أخبر عبد الزواق (١٩٦٧). ومسلم ٦/١٢١ (٥٣٧٧) قال: حدثني حجاج بن الشاعر، وعبد بن حميد. وتريذي، في (الشامل) (١٣) قال: حدثنا إسحاق بن منصور.

ثالثهم (حجاج، وعبد بن حميد، وإسحاق بن منصور) عن عبد الزواق، قال: أخبرنا مأمون، عن ثابت البانية، وعاصم (٤)، فذكره (٥).

***

١ - يعني حدثنا محمد بن السكني، قال: حدثنا محمد بن جعفر.

٢ - المسند الجمع (٤٤٨، ١٨٤، ١٨٥، ١٩٥، أطاف المسند) (٧٣، ٨٨، ٨٨، ١٨٢، ١٨٨).

٣ - الحديث: أخبره الطالبي (٢، والبغوي) (٢٠٨١).

٤ - تحقيق في طبعة الجامع، لمنصف عبد الزواق، إلى: "عن ثابت البانية، عن عاصم، والبحث عن طبعة الكتب العالمية (١٩٨٣).

٥ - المسند الجمع (٤٤٨، وحجة الأشراح) (٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٤).

الحديث: أخبره أبو عوانة (١٧٣، ١٧٢، وترجمي في "شعب الإيان" (١٧٢، ١٨٧).
884 - عن عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال:
"طلبت النبي صلى الله عليه وسلم جملتين فقيل لي: عند خيام آله السمطليب دعاه فأخذته، فانطلققت حتى دخلت عليه، فإذا الخياط قد جعل طعاماً فيه دبابة، فجعلت آخذ الدبابة، فجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم من حب له.


فوائد:

- زكريا: هو زكريا بن يحيى الواسطي.

885 - عن هميد الطويل، عن أنس، قال:
"بعثت معي أم سليم بيكشل فيه رطب، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أجد، وخرج قريباً إلى موالي دعاه، صنع له طعاماً، قال: فأخي له، فإذا هو يأكل، فذاعت له vozzi يأكل، قال: وصنع له طعاماً بلحم وفرع، قال: وإذا هو يعججه الفرع، قال: فجعلت أجمعه وأدباه منه، قال: فلما طعم رجع إلى

(1) مختطف الأشراف (1141).
(2) الحديث: أخرجه البخاري (7/1440)، وأبو عمرو (7/1782) والحديث، يهم النسائي أن محمد بن جعفر رواه عن شعبة، عن قتادة.
ثلاثتهم (ابن أبي عدي، وعبد الله بن بكر، وإسحاق) عن حميد، فذكره (3).

***

886- عن أبي طالب، قال: دخلت على أنس بن مالك، وهو يأكل الفرع، وهو يقول:

"ما لك شجرة، ما أجبك إلا نحب رسول الله حيث يأكل".

أخرجه الترمذي (1849) وقال: حديثه ثقة بن سعيد، قال: حديثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي طالب، فذكره (3).

قال أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث قريب من هذا الوجه.

***

887- عن ثابت البكائي، ومحمد، عن أنس، قال:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب الفرع، فكان إذا جيء بعرفة فيها فرع، جعلته الفرع ما يشبه".

(1) اللفظ لأحمد (12075). 
(2) المنسد الجامع (843)، وتحفة الأشراف (759)، وأطراف المسند (484). 
(3) الحديث، أخرجه البغوي (2826). 
(4) المنسد الجامع (847)، وتحفة الأشراف (1719). 
(5) الحديث، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1901).
أخرجه أحمد 3/174 (8/1288) قال: حدثنا محمود، قال: حدثنا حداد، عن ثابت، وعميد، فذكره.


«أن النبي ﷺ كان يعجّبه القرآن، فكان إذا وضع فَجَعَلَ الْقُرْآنَ تَحْوُلُ النَّبِيِّ».

(1)

(*) في رواية: «أن النبي ﷺ كان يعجّبه القرآن»

ليس فيه: حميد.

وأخرجه ابن ماجة (2/323) قال: حدثنا أحمد بن مينع، قال: أحبرنا عبيدة بن حميد، عن حميد، عن أنس، قال: كان النبي ﷺ يحب القرآن.

ليس فيه: ثابت.

***

حديث سلم العلوي، عن أنس بن مالك، قال: فرَبَّت إلى رسول الله ﷺ صحّة فيها قراءته، وكان يعجّبه، قال: فلقد رأيتُه يدخّل إصيغة يُلمسُ القرآن.

يأتي، إن شاء الله.

***

(1) اللفظ لمحمد بن حميد.
(2) اللفظ لأحمد.
(3) المسند الجامع (848 و849 و850 و851 و852)، وتحفة الأشراف (730)، وأطراف المسند (292).

393
888 - عن زرارة بن أبي الخالق العكسي، قال: سمعتُ أنس بن مالك.

يقول:
"رأيت رسول الله ﷺ يأكل، وبين يديه مرفعة فيها دبابة، فجعل ينبعثُ منها.

ياكله!"

أخرجه أحمد 3/606 (173) قال: حدثنا زوх، قال: حدثنا زرارة بن أبي الخالق العكسي، فذكره.

***

891 - عن شعبة بن الحبحاب، عن آخر:
"أن رسول الله ﷺ كان يعجبه الفرع.


***

890 - عن عبد الحميد، عن أنس:
"أن رسول الله ﷺ كانت تُعجبه الفغائية، وكان أعجب الطعام إليه الدابة.


- فوائد:

- قال العقيلي: عبد الحميد بن قدامة، عن أنس، حدثني آدم بن موسى، قال:

 سمعت البخاري قال: عبد الحميد بن قدامة، عن أنس، في الفغائية، لا يتابع عليه.

(1) المسند الجامع (54) 880، وأطراف المسند (577).

(2) المسند الجامع (879) وأطراف المسند (1354).

(3) المسند الجامع (697) وأطراف المسند (157).

(4) المسند الجامع (377) والبيهي في شعب الإيمان (746).

394
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا سليمان أبو داوود، عن عبد الحميد بن قدامة، عن أنس، قال: كان أحب الريحان إلى رسول الله ﷺ الفاعية. (الضعفاء) 2/520.

- ذكر ابن حجر هذا الحديث، في أطراف المصنف، وترجمة عبد الحميد بن المُنذر بن الجارود العبدي، عن أنس.

أما في لسان الميزان (1575) فقال ابن حجر: عبد الحميد بن قدامة، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، في الفاعية، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وذكره العقيلي في «الضعفاء» وساق الحديث.

والصواب: عبد الحميد بن قدامة، كما ورد عند البخاري، في التأريخ الكبير 6/49، والعقيلي، في «الضعفاء» 3/260، والطبرياني، في المعجم الكبير (274)، والبيهقي، في شعيب الإيان (476)، والذهبي، في ميزان الاعتدال (479).

***

891- عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال:
«كان رسول الله ﷺ يعجب النبي النفل» (1).
قال عباد: يعني نفل السمرقي.

أخرجه أحمد (220/1333) قال: حدثنا أبو جعفر السمداشي، والترمذي، في الشهائيل (124) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن سليمان.

كلها (أبو جعفر، وسعيد) عن عبد بن العوام، عن حميد، فذكره (2).

- قال عبد الله بن عبد الرحمن الداري: يعني ما بيتي من الطعام.

***

(1) اللنيط لأحمد.
(2) المسند الجامع (859)، وحفة الأعراف (269)، وأطراف المسند (520).
والحديث: أخرجه البيهقي في شعيب الإيان (274)، والبغوي (2857).
892 - عن مصعب بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

«بُعِثَ النبيُّ ﷺ في حاجية، فجِنحت وَهُوَ يَأْكُلُ مَرَّةً، وَهُوَ مَعْقُٰل»(1).

(2) وفي رواية: "أُهْدِي لِرَسُولِ الله ﷺ، فَجَعَلَ يَقِيمُهُ بِمَكَّةِ وَأَرْجَحُ، وَأَثَانِي رَسُولُهُ ﷺ، فَجِنَحَهُ مَنَّهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَهُوَ مَوْقِعٌ، أَكَلَا دِيَـرَاعًا، فَظَرَفُتُ فِي أَكْلِهِ الحَجْرَةِ»(3).

(3) وفي رواية: "أُهْدِي لِرَسُولِ الله ﷺ، فَجَعَلَ يَقِيمُهُ بِمَكَّةِ وَأَرْجَحُ، وَأَثَانِي رَسُولِ الله ﷺ، فَجِنَحَهُ مَنَّهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ، وَهُوَ مَوْقِعٌ، أَكَلَا دِيَـرَاعًا، فَظَرَفُتُ فِي أَكْلِهِ حَجْرَة»(4).

(4) وفي رواية: "رَأَىَ النَّبِيُّ ﷺ مُقَعِّبًا، يَأْكُلُ مَرَّةً»(5).

أَخْرُجَهُ الحَمَيْدِي (1255) قال: حدثنا سفيان. وابن أبي شيبة (8/119).

(24986) قال: حدثنا خفصف. وابن أحمد (3/180) قال: حدثنا وكيع.

(12132) قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، وهو المزني.

(2195) قال: حدثنا أبو نعيم. و المسلم (7/1384) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشع، كلاهما عن حكِّص، قال أبو بكر: حدثنا حكِّص بن غياث. وفي (2/582) قال: وكانوا زهير بن حرب، وابن أبي عمرو، جميعًا عن سفيان، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عبيدة. و أبو داود (1/377) قال:

(142) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا الفضل بن دكين، و الترمذي في "الشِّبَان".

(171) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع. و الترمذي في "الكبرى".

(13447) قال: حدثنا أبو حيجة، قال: حدثنا ابن عبيدة.

---

(1) الفظ أحمد (12891).

(2) الفظ أحمد (13132).

(3) الفظ لسلم (5384).

(4) الفظ لسلم (5381).
خمسهم (شفيان، وخفص، وركيع، ومحمد، وأبو نعيم، الفضل بن دكين) عن مصعب بن سليم، فذكره(1).

***

893 - عن قادة، عن أنس

"أن أم سليم بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على رطلب فجعل يقبض قبضته، فبعث بها إلى بعضي أروجيه، ويقبض القبضة، فبعث بها إلى بعضي أروجيه ثم جلس فأكل قبضته، أكل رجلي بعلم أنه يستهبه"(2).


ثلاثهم (عبد الصمد، وعفان، وهذبة) عن همام، عن قادة، فذكره(3).

***

894 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال:

"أبي النبي يبمر عليني، فجعل يفتشه يخرج السوس منه"(4).

أخيره ابن ماجة (1323) قال: حدثنا أبو يسر، بكر بن خلف، وأبو داود (1382) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة.

كلاهما (أبو يسر، وابن جبلة) عن أبي قتيبة، سلِم بن قتيبة، عن همام، عن إسحاق بن عبد الله، فذكره.

(1) المسند الجامع (855) وнятخب الأشراف (1591)، وأطراف المسند (996).

(2) الحديث، أخرجه البيهقي (2842)، والبغوي (2842).

(3) اللفظ لأحمد (1292).

(4) المسند الجامع (856)، واستدركه محقق أطراف المسند (856)، وإتفاق الخبراء المجهّر (3624).

(5) اللفظ لأبي داود.
أخبره أبو داود (2867) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني بالطين في النود، فذكر معناه. "مُرسَلٌ".

فوائد:

قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه همام بن يحيى، واختلف عنه.

فرواه أبو قتيبة، عن همام، عن إسحاق، عن أسى.

وتابعه أبو بكر بن أبي سبحة، عن وكيع، عن همام.

وخلفه يحيى بن ميمين، وغيره: فرواه عن وكيع، عن همام، عن إسحاق، مرسالا، ليس فيه أسى، والمرسل أصح.


***

895 - عن حميد الطويل، عن أسى، قال:

"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرطل والخريز" (2).

(*) وفي رواية: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الطين والرطل".

(*) وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطين، أو الطين، بالرطل".

الشلك من أحمد (5).

(1) المسند الجامع (857)، وتحفة الأشرف (215).

(2) الخزنس، أخريجه البهقي 7/281، متصلا، ومرسلا.

(3) اللظ لأخبر.

(4) اللظ لابي معل.

(5) اللظ لابن حبان.

398
أخبره أحمد بن التشريفي؛ في "السيئات" (199) قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا وهم بن جرير، و"النسائي" في "الكبري" (266) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا وهم بن جرير، و"ابن أبي يعفية" (287) قال: حدثنا أبو حثمة، قال: حدثنا ابنا حبان بن هلال، وابن جبان (58) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وهم بن جرير، كلاهما (وهم بن جرير، وـحبان بن هلال) عن جرير بن حازم، قال: سمعتُ من جدها الطويل يتدبر، فذكره.

***

896 - عن أبي عيسى بن أبي عيسى، عن رجلٍ، أرّاح موسى، عن أنس بن مالك، قال: أُلَهَّرٌ رَسُولُ الله ﷺ:

"سيّدٌ إِذا كَمِمْكُمُ اللَّهُ" (3).

أخبره ابن ماجة (331) قال: حدثنا هشام بن عيّار، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا عيسى بن أبي عيسى، عن رجلٍ، أرّاح موسى، فذكره.

أخبره أبو يعفية (374) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن عبري بن أبي عيسى، وليس بالأسواري، عن أنس بن مالك، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ:

"سيّدٌ إذا كمِمْكُمُ اللَّهُ" (3).

(1) المنسد الجامع (858)، وتّحفة الأشراف (68)، وأطراف المسند (498)، وإخْتِراف الجَيْبَةُ المَهْرَةُ (683).
(2) الفقه لابن ماجة (1618)، وتّحفة الأشراف (885)، وإخْتِراف الجَيْبَةُ السَّمْمَةُ (681).
(3) المنسد الجامع (838)، وتّحفة الأشراف (1164)، وإخْتِراف الجَيْبَةُ السَّمْمَةُ (681).
(4) هذا: أخبره الطَّرِبي، في "الوسط" (885)، والّبيهقي، في "شعب الإيان" (795).
ليس فيه: عن رجل، أراه موسى (1).

- فوائد:
- آخرجه ابن عذى، في «الكامل» 6/434، في ترجمة عيسى، لكنه تسب موسى، فقال: ابن أنس، وقال: وليعسي هذا غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه لا يتبع عليها مننا، ولا إسنادًا.

***

- حديث محمد بن سرين، عن أنس، عن النبي ﷺ:
  في النهي عن حكم الجمهور الأهلية، يوم خيبر.
  يأتي، إن شاء الله.

***

897- عن هشام بن ربيع، عن أنس بن مالك، قال:
  «مرزنا، فأنفجننا أرثيا يمر الظهرين، فسعوا عليها فلعبوا، فسعيت حتى أدركتهما، فأتبت بها أبو طلحة، فدحبها، فبيعت بوركها، أو فخرجها، إلى رسول الله ﷺ، فقلت».
  (و) وفي رواية: أنفجنا أرثيا يمر الظهرين، فسعي أصحاب النبي ﷺ.

(1) وكذلك آخرجه ابن الأعرابي، في «معجمه» (2254)، ومن طريقه القضاعي، في «مسند الشهاب» (1277)، من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي. وتمام في «فوائد» (1447) من طريق أبي أبوبكر سبيلان بن عبد الرحمن، كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري، عن عيسى بن أبي عيسى، ليس فيه: عن رجل، أراه موسى.

وقال مام: رواية غير سبيلان، عن مروان، فأتكل بين عيسى، وأنس رجلاً.

(2) اللغظ لأحمد (1277).

400
خلفها، فأدرككما فأخذتهما، فأتتني بها أبا طالحة، فلم أحلها إلا برفوه، فثبتت معي بفخذيها، أو بوركها، إلى النبي ﷺ، فاكمله.
قال: «قلت: أكله؟ قال: قيلت».

(*) وفي رواية: "كنت غلها خزراً، قصدت أزنتها، فشويتها، فثبتت معي أبو طالحة بعجيزها إلى النبي ﷺ، فأتينه بها».

أخرجه ابن أبي شيبة (885/43) فقال: حدثنا وكيع، عن شعبة.


قال: أخبرنا إسحاق بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة.

كلاهما (شعبة، وحازد بن سلمة) عن هشام بن زيد، فذكره.

(1) النفي للترمذي.
(2) النفي لأبي داوود.
(3) المسند الجامع (1082)، وتحفة الأخبار (1349) وأطراف المسند (344).
(4) الحديث، أخرجه الطالبي (2179)، والبزار (2740)، وابن الجارح (491)، وأبو عوانة (777-782/320-320)، والبيهقي (9/372)، والبغوي (280).
- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

898 - عن عبيد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
"نارت أربعة، ففيها الناس، فكانت في أول من يسبق إليها، فأحدثها، فأتيت بها أما طلحة، قال: فأمر بها فذبحت، ثم سوينت، قال: ثم أحد عجزها، فقال: أنت بن النبي، قال: فأتيته به، قال: فلم: إن أبا طلحة أرسل إليك.

بعض هذه الأربعة، قال: تقبلنا يمي."

أخرجه أحمد 3/326 (1346هـ) (13) قال: حدثنا علي، قال: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

***

899 - عن أبي سعد البقال، أنه سمع أنس بن مالك يقول:
"كون أرواح النبي يهادين الجرادة على الأطباق".

(*) وفي رواية: "كون أرواح رسول الله يهادين الجرادة في الأطباق".

أخرجه عبد الرزاق (876هـ) وأبان ماجة (1367هـ) قال: حدثنا أحمد بن منيع كلاهما (عبد الرزاق، وأبان بن منيع) عن شفيان بن عبيدة، عن أبي سعد، يعني البقال، فذكره.

***

(1) المسند الجامع (886هـ) وأطراف المسند (878)، وإحاطة الجيزة المحمرة (1116هـ).
(2) اللفظ لابن ماجة.
(3) في المطبوع من "مصون عبد الرزاق"، على أبي بعفور، وكتب محققه: في نسخة خطية: "عن
أبو بعقوب، والحديث: أخرجه ابن الأعرابي، في "معجمه" (1116هـ) قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عبيدة، عن أبي سعد، عن أنس بن مالك، به.

(4) المسند الجامع (878هـ) وأطراف الأشراف (876هـ).

والحديث: أخرجه ابن الأعرابي، في "معجمه" (1116هـ) والبيهقي 9 ، 285/9.

٤٠٢
١٩٠٠ - عن علي بن زيد بن جذع، عن آنس بن مالك، قال:
«أهدى الأكدير لرسول الله جرية من من، فقلا: انصف رسل الله من الصلاة، مر على القوم، فجعل يعطي كل رجل منهم قطعة، فأعطى جابرًا قطعة، ثم إنه رجع إليه، فأعطاه قطعة أخرى، قال: إنك قد أعطيتني مرة، قال: هذا لبتات عبد الله».

(*) وفي رواية: «أهدى الأكدير لرسول الله جرية من من، فجعل يقسمها بيننا».

أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٦٨(١٢٦٦) ١٢/١٦٦(١٢٤٩). وأحمد٣/١٢٢.
قالا: حدثنا زيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسین، عن علي بن زيد، فذكره(١).

***

١٩٠١ - عن ثابت البصلي، عن آنس;
«أنا جارًا لرسول الله قارسًا، كان طيب السحر، فصنع لرسول الله، ثم جاء يدعله، فقال: وهذى؟ لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله: لا، ثم عاد يدعله، فقال رسول الله: وهذى؟ قال: لا، قال رسول الله: لا، ثم عاد يدعله، فقال رسول الله: وهذى؟ قال: نعم، في الثانية، فقاما يندفعان، حتى آتينا منزله(٢).»

(*) وفي رواية: «جاء رجل قد صنع طعامًا إلى رسول الله، قال:»

(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٦٨٥)، وأطراف المسند (١٥٣)، ومجموح الروايات ٣/١٥٢، وإنفاح الجهراء العقر (٢٩٧٥).
(٣) اللفظ لأحمد (١٢٦٨).
هكذا، وأوّماً إليه يبيده، قال: يقول له رسول الله ﷺ: هكذا، وأشار إلى عائشة، فقال: فأعرض عنه رسول الله ﷺ، فأوّماً إليه الثانية، وأوّماً إليه رسول الله ﷺ، فأعرض عنه رسول الله ﷺ، فأوّماً إليه الثالثة، فقال له رسول الله ﷺ: وهذى؟ قال: نعم، فانطلق معه رسول الله ﷺ، وعائشة، فأكلا من طعامته.

(*) وفي رواية: كأن له رسول الله ﷺ، جاز قريبي طيب الحروفة، فأتي رسول الله ﷺ، ذات يوم، وعنده عائشة، فأوّماً إليه يبيده أن يعلّه، وأوّماً رسول الله ﷺ إلى عائشة، أي: وهذى، فأوّماً إليه الآخر هكذا يبيده، أن لا بزانتين، أو بزانتين.


كلاهما (حماد بن سلمة، وسليمان بن السعيرة) عن ثابت البصلي، فذكره.)

***

(1) اللفظ للدلارمي.
(2) اللفظ للنسائي 6/158.
(3) المسند الجامع (59)، وتحفة الأشراف (325)، وأطراف المسند (225).
(4) الحديث: أخبره أبو عوانة (879-890).
الأشربة

٩٠٢ - عن علي بن زيد، عن أنس بن马来ك، قال: قال رسول الله ﷺ:
»لا يلبس حايل الطِّلَق مِثْلَ مَعْر، ولا الغائِف، ولا السُّمَّان، ولا عطاءه.«
أخرجه أحمد (١٢٦٢/١٣٣٣) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله العباسي، عن علي بن زيد، فذكره).

***

٩٠٣ - عن يحيى بن بشر، عن أنس بن马来ك، قال:
»قال رسول الله ﷺ في الحَّرَّ، عاصرها، وحنясِرها، وشِرَبها،
وبحميتها، والمحمولة إِلَى، وسباقها، وراءها، وأكل ثمرها، والمشرقي، ما،
والمشرِّقأة (١) أَلْلَهِ.«
(١) وفي رواية: "قال رسول الله ﷺ في الحَّرَّ، عاصرها، وحنясِرها،
والمحصورة له، وبحميتها، والمحمولة له، وسباقها،
والمشرقي، حتى عدد عشرة من هذا الشرب".

أخرجه ابن ماجه (١٣٨١) قال: حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التسْرِي، و"الترمذي" (١٢٩٥) قال: حدثنا عبد الله بن مُنير.
كلاهما (الترمذي، وابن مُنير) عن أبي عاصم الكلابكي، عن يحيى بن بشر، فذكره.

قال أبو عيضا الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس.

***

(١) المنسد الجامع (٨٧٩)، وأطراف المسند (٧٥٣)، وجمع الزوائد ٥/٧٤.
(٢) وهذا؛ أخرجه البخاري (٤٣٣) والطبراني، في "الأوسط" (٨٥٩٢).
(٣) في طبعة الرسالة: "المشرقي".
(٤) اللفظ للترمذي.
(٥) اللفظ لابن ماجة.
(٦) المنسد الجامع (٨٨٠)، وال кафе الأشرار (٩٠٠).
(٧) الحديث: أخرجه البخاري (٧٥١٦)، والطبراني، في "الأوسط" (١٣٥٥).
٤٠٥
٨٠٤ - عن أبى الطيبي، عن أنس، رضي الله عنه:

«كنت ساقي القوم، في منزل أبي طلحة، وكان خرمنهم يوميئذ الفصيح، فآمر رسول الله ﷺ مانداً بن يهودي: ألا إني الحمر قد حمرتم، قال: فقل لي أبو طلحة: اسمه بناءً، فخرجت فأثارته، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد فعل قوم، وفي بتطويهم. قالوا: أتينا الله: ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهما طعموا الآية.»


(٣) اللطيف البخاري (٢٤٦٤).

(٤) اللطيف لسلم.

(٥) اللطيف لأحمد، ووفقنا في هذه الرواية وهم، وهو قوله: «قال بعضهم: قد قتل سهيل بن يزيد وهم في ناره»، لأن سهيل كان في مجلس الشرب، في بيته أبى طلبحة، وشهد نحوهم الحمر، وانتهى مع أصحابه عنها، وسبياً ذلك في حديث مهيد، وقادة، عن أنس واللهم أعلم.

عن حاد بن زيد، عن ثابت، فذكره.

---

5/90 - عن حُمَيْد الطويل، و كتاب، عن أنس، قال:
"كنت أسقي أمي طلحة، وأبي عبيدة، و كعبا، و سهيل بن يثداء، نبي التمر، والبَسِر، حتى سرعنا فيهم، فإذا مناد بنادي: ألا إن الحمر قد حرمت، قال: فقوله ما أنظرونا أن يعلمنا أحقاً قال أم بإطلا، فقالوا: أكثرا يا أنس، قال: فكما أن، فقوله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله، وكان حمرهم البسر والتمر.

أخبرنا ابن جُبَيْن (536) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عَبْد الأعلى ابن حامد، قال: حدثنا حامد بن سلمة، عن حمدة، و ثابت، فذكره.

أخبرنا ابن أبي شيبة 7/641 (650) قال: حدثنا يزيد بن هارون.


قال: حدثنا إسحاق بن جعفر.

---

(1) المندم الجامع (866)، وتحفة الأشراط (196)، وأطراف المسند (350).

الحديث: أخبرنا أيوب (1867)، وأبو عوامة (7914 و 7915)، والبيهقي 8/286.

407
أربعتهم (زيد، وحجي، وعبد الله بن السمحان، وإسحاق) عن حُمَيْد، عن

أنس قال: "كُنت أشقي أبي عَيِّدَة بن الجراح، وأبي بن كعب، وسفيان بن أبي اليمامة،
وَنَفَرْتُ نَفَرًا من أصحابه، عند أبي طالحة، وأنا أشقيهم، حنثا كاذبن الشراب أن يأخذ
فيهم، فأتيت أبي بن المسلمين، فقال: أوما شعرتم أن الحمر قد حرمتم؟ فقالوا:
قلوا حينين نَنَظُر ونسأل، فقالوا: يا أنس، أكف ما تقبي في إنالك. قال: فوَلَّاه، ما
عادوا فيه، وما هب إلا النمر والبلس، وهي حمرهم يومئذية".

(*) في رواية: "حُرمُتُ الحمر، حين حرمته، وإنه لمشربه، البسر
ووالبلس".

ليس فيه: "ثابت".

- وأخرج البخاري، في "الأدب المردو" (١٢٤١) قال: حدثنا موسى، قال:
 حدثنا سليمان بن المغيرة، وأبو يعلى (١٣٦٨) قال: حدثنا هذبه بن خالد، قال:
 حدثنا حداد.

كلاهما (سليمان، وححدث بن سَلَمة) عن ثابت، قال أنس رضي الله عنْهُ:
"ما كان لأهل السهيلة شراب، حيث حرمُتُ الحمر، أعجب إليني من
النمر والبلس، قالني أشقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن
حتى يَناَظِر، قالوا: يا أنس، أهَوْفها، ثم قالوا عندم أَم سليم رضي الله عنْهُ، حتى أبردوا،
واعتسلوا، ثم طبواهم أم سليم، ثم رأىوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحُرُب كَما قَال
الرجل، قال أنس: قفا طوموها بعد".

(١) اللَفْظ لأحد.
(٢) اللَفْظ للنسائي.
(٣) اللَفْظ للبخاري في "الأدب المردو".

٤٠٨
(1) وفي رواية: "كنعت أشققي أبو عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(1).

ليس فيه: "حيد"(2).

(2) وفى رواية: "كنعت أشققي عموبي الفضيح البشير، إذ سممنا معاذًا بن جعفر، ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: أكثرا يا أنس، قال: فوالله ما قلنا حتى ننظر ونسأل، قال: فكان الفضيح يومئذ من حورته، قال: وذكر يمن كان هكذا يومئذ: أبو طلحة، وسهيل ابن يثرب، وناس من أصحاب رسول الله"(3).

(3) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(4).

(4) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(1).

(5) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(2).

(6) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(3).

(7) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(4).

(8) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(1).

(9) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(2).

(10) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(3).

(11) وفي رواية: "كنعت أشققي أبي عبيدة، وأبا طلحة، وأبي بن كعب، وساقة بن حرشة، وسهيل بن يثرب، خليفة البسر، ختى أمر عت فيهم، فمر رجل ينادي: ألا إن الحمر قد حُرمتم، قال: فقالوا: يا أنس، أكيف إنا؟ فوالله ما انتظرونا أن نعلموا أصدق هؤلاء كاذبين، فوالله ما رجعت إلى رؤوسهم حتى لقوا الله"(4).
أخره البخاري 6/17 (4216) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال:
حمدنا ابن علیة. و«مسلم» 6/78 (1484) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا
كلهما (إسحاق بن علیة، وهشیم بن بشر) عن عبد العزیز بن صهیب،
فذكره(1).

***

907 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي نسی بن مالك، قال:
«كان أسمى أبا عبیدة بن الجراح، وأبا طلحة الأنصاري، وأبي بن
كعب، مشاربًا في فضيحة وقفر، قال: ف جهةهم أبي، فقال: إن الحمیر قد حرصت،
فقال أبو طلحة: يا أنس، فDUCTION إلى هذه الجحرة فاكيرها، قال: فقتمت إلى偃واسی
لنا، فقتمت فيها بأسقیم حتى تكسرت(2).»
أخره مالك (3). و«البخاری» 7/136 (5582) قال: حدثنا
إسحاق بن عبد الله. وفي 9/810 (1371) قال: حدثني يحيى بن قرة. و«مسلم»
6/88 (1826) قال: حدثني أبو الظاهر، قال: أخبرنا ابن وهب. و«ابن حبان»
5364: قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن يسان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر.
أربعتهم (إسحاق، وحیى، وابن وهب، وابن أبي بكر) عن مالک، عن
إسحاق بن عبد الله، فذكره(4).

***

(1) المسند الجامع (2/828) وتحفة الأشراف (101).
(2) الفتح المالک.
(3) وهو في رواية أبي مصعب الزهری، للموصأ (1842)، وابن القاسم (118)، وورد في
«مسند الموطأ» 278.
(4) المسند الجامع (829) وتحفة الأشراف (207).
والحديث: accustomed أبو عوانة (579)، والبيهقي (8/286)، والبغوي (2/443).
410
980 - عن سليمان البصري، قال: سمعت أناسا، قال:
«كنتم قليلا على الحي، أنسقيهم، عمومي، وأنا أصعبهم الفضيحة، فقيل:
حريم الحرم، فقالوا: أكثريها، فكلناها».

قلت لأنس: ما شرaberهم؟ قال: وطب ويدير.
قال أبو بكر بن أنس: وكانت حمرهم، قلتم ينكر أنس.
ومدحني بعض أصحابي، أنهم سمع أنسا يقول: كنت حمرهم يومئذ).
(1) وفي رواية: «كنتم قليلا على الحي، أنسقيهم من فضيحة تمر، قال:
فجاء رجل، فقال: إن الحمر قد حرم، وقالوا: أكثريها يا أنس، فكلناها».

قلت: ما كان شراهم؟ قال: البصر والرطب.
وقال أبو بكر بن أنس: كنت حمرهم يومئذ، وأنس يسمع، قلتم ينكره،
وقال بعض من كان معنا: قال أنس: كنت حمرهم يومئذ.

أخره الجمغي (1244) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 3/183 (1291)

(1) ألفاظ البخاري.
(2) ألفاظ لأحمد (1291).
ستهم (سفيان، ويزيني، وإسحاق بن عبادة، ومحمد، وعبد الله بن المبارك، محمد بن أبي عبيدة) عن سفيان التيمي، فذكره (1).

فقالا: صرح سفيان التيمي بالنساء، عند أحمد (1304)، والبخاري، ومسلم (175)، والنسائي، وابن جياني (532).

***

909 عن قناده، عن أنس، رضي الله عنه، قال:

«إني لأشقتي أبا طلحة، وأبا دجانة، وسهيلا بن البيضاء، خليط بسر وتميّر، إذ حرم الحمر، فقدمتها، وأنا ساقهم وأضغرهم، وإنما أخذها يومين الحمر» (2).

(*) وفي رواية: «كنت أشقتي أبا طلحة، وأبا دجانة، ومعاذ بن جبل، في رهط من الأنصار، فدخل علينا داخل، فقال: حدث حبر، نزل تمر الحمر، فأكثرناها يومين، وإنها خليط البسر والتمير». قال قناده: وقال أنس بن مالك: لقد حرم الحمر، وكانت عامة حمورهم يومين، خليط البسر والتمير (3).

(*) وفي رواية: «كنت أشقتي أبا طلحة، وأبي بن كعب، وأبا دجانة، في رهط من الأنصار، فدخل علينا بجل، فقال: حدث حبر، نزل تمر الحمر، فكفاها، قال: وما هو يومين إلا الغموض خليط البسر والتمير، وقال: وقال أنس: لقد حرم الحمر، وإن عامة حمورهم يومين الغموض» (4).

أخرجه البخاري 7/140 (1000) قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال:

(1) المسند الجامع (870)، وتحفة الأشراف (874)، وأطراف المسند (62).
(2) الحديث: أخرجه أبو عوانة (799-799)، والبيهقي (8/290).
(3) اللفظ للبخاري.
(4) اللفظ لمسلم (179).
(5) اللفظ للنسائي (8/287).

412
كلاهما (هشام، وسعيد) عن قناعة، فذكرهما.)
قال البخاري، عقب روايته: وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قناعة، سمع
(133/167).

***

910 - عن تابع البيتاني، ومقتادة، وأبان، كُلّهم عن أنس بن مالك، قال:
«لَا حُرْمَتُ الْحُرْمَ،» قال: إِنِّي بَوْمَيْنِ، لَأَسْتَقِي أَحْدَ عِشْرٍ رُجُلًا، فَأَمُرْنَا
فَكَفَّاهُمَا، وَكَفَّتُ النَّاسُ آيَتَهُمَا بِهِمَا، حَتَّى كَانَتُ الصَّدَكُ أَنْ يَتَّخِدَهُمَا
مِنْ رِيحَةٍ، قَالَ أنس: وَمَا خَرَّهُمُ الْبَوْمَا إِلَّا الْبَحْرُ وَالْأَرْضُ مَكْتُوبَةً، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى
الْبَيْتِ، فَقَالَ: إِنِّي كَانَ عَنْدِي مَالٌ يُشْرَبِ، فَأَشْرَبْتُهُ بِعَشْرَةٍ، فَنَذَرْنَا لِنَأَبْيَعْهُ
فَأَوْزَدَ عَلَى الْبَيْتِ مَالهُ فَقَالَ الْبَيْتُ: قَاتِلُ اللهِ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ النُّرُوبَ،
فَبَعَرْوَهَا وَأَكْلُوا أَئِذَّنَهَا، وَلَمْ يَأْذَنْ لِهِ الْبَيْتُ لَفَيْنَى الْحُرْمَ».
أخبره عبد الزهاب (100 و197 و169). (أحمد) 3/17 (1338).}

(1) المسند الجامع (876) وتحفة الأشراف (2286) وأبو عوانة (919 و991 و1271 والبيهقي) 2/790.
(2) قال ابن حجر: أراد: يعني البخاري، بهذا التعلق، بيان سباع قناعة، لأنه وقع في الرواية التي
سابقاً قُلْتُ، معنيه: وقد أخرجه مسلم، من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، ولفظه: «هَيَنَاءَ
أن يَجْلَبَ النَّمَرَذَ، وَالْمُرْحَمَ، ثُمَّ يُصَبِّرَ»، وأن ذلك كان عائلاً كُرَّهُمْ بِبَوْمَيْنِ. (فتح الباري) 10/86.
قلنا: وحدث عمرو بن الحارث يأتي، وهو غير هذا.
(3) اللفظ لعبد الزهاب (1976).

ثالثهم (أحمد بن حنبل، ومُحَمَّد بن مُهدي، وأثنان رَنْجُوِي) عن عَبَّد الرَّزاق، قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ثَابِث، وقَتَادَة، وأبَان، فذكروه (۷۴۴)。

ـ في رواية أحمد (۷۴۵): مَعْمَر، عن ثَابِث، وقَتَادَة، عن أنَّس.

ـ وفي رواية ابن جِبَّان (۷۴۶): مَعْمَر، عن قَتَادَة، وثَابِث، وقَتَادَة، وآخَرْ مَعْمُوم، كُلُّهُم عن أنَّس بن مالِك.

فوائد:

ـ قال ابن أبي حَيْثَر: عن يَحْيَى بن مُعيِّين: حديث مَعْمَر، عن ثَابِث، وعاصم بن أبي النَّجّود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب، كثير الأَوَهَم. "التعديل والتجربة" للباجي ۷۴۷.

ـ قال أحمد بن حنبل: صحِيفَة مَعْمَر، عن أَبَان، عن أنَّس، موضوعة.

انظر فوائد الحديث (۷۴۸).

***

۹۱۱ - عن جعفر بن عبد الله بن الحَكِيم، أنه سمع أنَّس بن مالِك يقول: "قلت أَنْزُل الله الآية التَّالِيَة حَرَّم الله فيها القُربان، وما بالسُّمَّائِيَّةِ قَرَبًا.

يُشْرَب إلا من قُرَّاء.

أخرجه مسلم ۶/۸۹ (۷۴۹) قال: حدثنا مُحمَّد بن السَّمَّائِي، قال: حدثنا أبو بكر، يعني المَنَّائِي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي، فذكره (۷۵۰).

***

(۱) المسند الجامع (۸۶۷)، وأطراف المسند (۸۶۶).
(۲) المسند الجامع (۸۶۷)، وتَحْفَة الأَشْرَاف (۸۶۸).
912 - عن ح-neta النبـي، عن أنس، قال:
"حُرِّمَ عَلَيْنَاهَا الحُمْرَاء، كَذَٰلِكَ حُرَّمَتْ، وَمَا تَجَدُّ، يُعْتَنِي بِالسَّجَرِيدَةِ، حَمَّرُ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا، وَعَامَّةُ حَمْرَيْنِ اللُّبْسُ وَالْثُّمَّرُ.

أخبره البخاري 7/136 (580) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عبد رَبِّه بن نافع، عن يونس، عن ثابت، فذكره.

- فوائد:
- يونس هو ابن عبيد.

***

913 - عن بكر بن عبد الله السُمْرَي، عن أنس بن مالك، قال:
"نَزَلَ تَحْرِيمُ الحُمْرَاء، فَدَخَلَّتْ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِي، وَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَصَرَبَتهَا بِرَجُعٍ، فَجَعَلْنَاهَا لِلرَّسُولِ ﷺ، فَقَذَفَ تَحْرِيمُ الحُمْرَاء، قَالَ: وَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْبُسْرَ وَالْثُّمَّرِ.

(2) وفي رواية: "أن الحمر حَرَّمَتْ، والحمر يَوْمِ الثُّمَّرِ البُسْرَ وَالْثُّمَّرِ".

أخبره البخاري 7/137 (584) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي، قال: حدثنا يهودا بن سفيان، أبو معشر، و"ابن يعُلِّي" (415) قال: حدثنا محمد بن مص Кор.الطوسي، قال: حدثنا زرْح.

كلاهما (أبو معشر، ورُوح بن عبادة) عن سعيد بن عبيد الله الجبيري، قال:
"سَمِعْتُ بْكَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ السُّمْرَيِّ، فذَكرَهَا.

***

(1) المسند الجامع (585) وتحفة الأشراف (494).
(2) اللفظ لأبي يعلى.
(3) اللفظ للبخاري.
(4) المسند الجامع (586) وتحفة الأشراف (252)، وإتحاف الجزيرة المكّية (3725).

415
914 - عن قتادة، أنه سمع أنس بن مالك يقول:
"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَبِيَّ أَن يَجْلِبَ النَّمْرُ وَالرَّهَو، ثُمَّ يُشْرِبُ، وَإِنَّ ذَلِكَ
كَانَ عَامَةَ جَعْوِيْمهم يُؤْمَّرُ حُرُمَتُ النَّمْرُ."(1)

أخرجه مسلم 6/88 (181) قال: حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح وابن جيَّان (5380) قال: أخبرتنا ابن سلم، قال: حدثنا حرمة كلاهما (أبو الطاهر، وحرمة) عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن قتادة بن يعامة حدثه، فذكره(2).

***

915 - عن قتادة، عن أنس:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَبِيَّ أَن يَجْلِبَ النَّمْرُ وَالرَّهَوَ جِيِّعًا."(3)

(*) وفي رواية: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَبِيَّ أَن يَجْلِبَ النَّمْرُ وَالرَّهَوَ جِيِّعًا."(4)

أخرجه أحمد 3/124 (1240) قال: حدثنا يحيى. وفي 3/210 (1267) قال: حدثنا عثمان. و(6) يحيى (891) و(3) يحيى. وفي (51) قال: حدثنا عثمان. و(6) يحيى (891) و(3) يحيى. قال: حدثنا عثمان. أربعهم (يحيى وعبد الصمد، وعثمان، وهذة) عن همام بن يحيى، عن قتادة، فذكره(5).

***

______________________________
(1) اللفظ لمسلم.
(2) المصنف الجامع (582)，وتحفة الأشراف (1319).
(3) والحديث: أخْرِجَهُ أَبُو عَوَانَةَ (791) والبيهقي 8/308.
(4) اللفظ لأبي يعلى (891).
(5) المصنف الجامع (883) واستدركه محقق أطراف المسند 1/104.
916 - عن حدبة الطويل، عن أبي، قال:
"نهى رسول الله ﷺ أن يُبِدَّ النَّمَرَ والزَّبْرَ جَمِيعًا، وأن يُبِدَّ النَّمَرَ والبُسْرَ جَمِيعًا".

أخرجه أحمد 3/ 40 (12450) م، قال: حدثنا أبو النَّضر. وفي 3/ 157 (12626 م) قال: حدثنا خلف بن الوليد. كلاهما (أبو النَّضر، وخلف) عن أبي جعفر الرازي، عن حميد، فذكره.

***

917 - عن شهبان السلمى، عن أبي، قال:
"أن رسول الله ﷺ نهى أن يُخِلطَ بين البُسْرَ والنَّمَرَ".

(*) وفي رواية: "أن النبي ﷺ نهى أن يَمُتَّعَ بين البُسْرَ والنَّمَرَ".

أخرجه أبو يعلى (485) م، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي. وفي (748) م، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حداد. كلاهما (إبراهيم، وعبد الأعلى) عن حداد بن سلامة، عن شهبان السلمى، فذكره.

***

918 - عن برَيِّد بن أبي مَرْيَم، عن أبي، قال:
"كنى نُبِّئُ الرَّبْطَ والبُسْرَ على عهد رسول الله ﷺ، فلما تزلَّ تحرير المُحمَرَ، هُمُّ ظَهِرُاهُمَا مِن الْأَوْعَيْةِ، لَمْ تَرْكَاهُمَا".

أخرجه ابن أبي شيبة (84/ 488) م، وأبو يعلى (367) م، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن برَيِّد بن أبي مَرْيَم، فذكره.

***

(1) اللفظ لأحمد (12450).
(2) المسندـ الجمع (884)، وأطراف المسند (551).
(3) لفظ (12626).
(4) اللفظ لابن أبي شيبة.

المؤرخ: م/ 27
المسند: 117
919 - عن حاليد بن الزرّ، عن أبي، قال: قال رسول الله ﷺ
«ألا إنّ الحرمات حرامٌ.»
والحرمات: حلُّ لَلَّدِينِ وَالبَشْرِ (1).

أخبره أحمد 3/15 (1263هـ) قال: حدثنا أسود. وأبو يعلى (474) قال:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا مُحمّد بن بشر. وفي (548) قال:
حدثنا زهير، قال: حدثنا ركيع.
ثلاثتهم (أسود، وأبو بشر، وركيع) عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفزّر،
فذكره (2).

- فوائد:
قال البزار: وخلال بن الفزّر لا نعلم روي عنه إلا الحسن بن صالح، ولا
نعلم روي إلا هذين الحديثين، عن أنس (هذا الحديث وحديث أن النبي ﷺ كان
إذا بعث سرة، قال: اغزوا باسم الله...) «مُسنده» (7587).

***
920 - عن السَّمَّحَتَانِ بَن فُلَيْلٍ، عن أبي، بن مالك، قال:
«نهى رسول الله ﷺ أنّ نجمة يُنِيبَة، يُبْعِي أحدهما على صاحبته.»
قال: وسألته عن القضيب، فتهاني عنه، قال: كان يُبْدِعُ السَّمَّحَتَانِ بِن
البَشْرِ، مخافة أن يكونا يَسِيَّينَ، فكنا نفظعتاهما.

أخبره النسائي 8/291، وفي «الكبري» (503) قال: أخبرنا سويد بن
نصر، قال: أبنا عبد الله، عن وقعة بن يباس، عن السَّمَّحَتَانِ بن فلَيْلٍ، فذكره (3).

(1) اللَّفْظ لَأَحْمَد
(2) المسند بالجامع (885)، وأطراف المسند (667)، وإثبات الخيرات بالمهرة (7449).
(3) الحديث: أخبر البزار (7587)، والبيهقي 8/307.
(4) المسند بالجامع (887)، وفتح الأشراح (1583).
فواائد

عبد الله؛ هو ابن السُمْرَك.

***

921 - عن نجلي بن عبيد، أبي هشيمة، عن أنس بن مالك:
«أنت أبا طلحة سائل النبي، غنٌّ أهالي ويرتؤا خُمراً؟ فقال: أهُفها، قال:
أَفَلَا تجعلها خلَّلًا؟ قال: لا».

(*) وفي رواية: "أنت أبا طلحة سائل النبي، غنٌّ أهالي في حِجْرِه، ورئوا خُمراً، أن يجعلها خلَّلًا؟ فكره ذلك".

وَقَالَ وَرَكَعَ مَرَّةً: "أَفَلَا أَجْعَلُلُها؟".

(*) وفي رواية: "كان في حِجْرٍ أَبِي طلحة بن أمي، قَابِبٌ هُمُ خَمْرَة، فَاَلَّا حُرْمبُ الحَمْرَةُ أَلْى رَسُولِ اللُّهُ صلى الله عليه وسلم، فقال: أَجْعَلُلُها خلَّلًا؟ قال: لا، قال: فأَهْرَافَهُ؟".

(*) وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، يُنُشِّلُ عن الحَمْرَةُ: تَحْدُدُ خلَّلًا؟ فقال: لا".


(1) اللفظ لأحمد 122123
(2) اللفظ لأحمد 12885
(3) اللفظ لأحمد 17688
(4) اللفظ لسلم.

كلاهما (السدوي) وليث بن أبي سليم عن يحيى بن مناد، أبو هانئة، فذكره (1).

قال أبو داود: أبو همرة، هو يحيى بن عبد الأنصاري.

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

1 أخرجه الترمذي (1293) قال: حدثنا خيد بن مسعدة، قال: حدثنا المتمتن بن سليان، قال: سمعت لينا محدثُ من يحيى بن عباد، عن أسس، عن أبي طلحة;

"أنَّا قُلْنُ: يا تَّابِعُ اللَّهِ، إِيَّاَيْ إِسْتَرْتَبْتُ حِجَّةَاً لَا يَكَانَا فِي حَجِّي، قَالَ: أَهْرُقَ الْحَمْرَةَ، وَأَكْبِرْ الدُّنَانَ.

فصار من مسند أبي طلحة (1).

- قال أبو عيسى الترمذي: حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث، عن السدوي، عن يحيى بن عباد، عن أسس: "أنَّا أبا طلحة كان عنتدَه..."، وهذا أصح من حديث الليث.

- فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: يحيى بن عباد أبو هيرة الأنصاري، روى عن خيبر، وأنس بن مالك، وجابر، وأبي هريرة، مرسلاً. "المراصد" (913).

المصدر:

1 المندج الجامع (878)، وتحفة الأشراف (1678)، وأطراف المندج (1679).
2 المندج الجامع (3935)، وتحفة الأشراف (777)، والدَأْرَقْطَنَ (776 و7640، والبيهقي في 4776).
3 المندج الجامع (1678)، وأطراف الأشراف (476).
 وقال الدارقطني: يرويه النووي، وإسرائيل، عن السد، عن أبي هُبيرة,
عن أنس، عن النبي ﷺ.

وخلقهم قيس، فروا عن السد، عن أبي هُبيرة، عن أنس، عن أبي طَلحة،
جعله من مسند أبي طَلحة، عن النبي ﷺ.

وذلك رواه لَيْث بن أبي شَعْبَة، عن أبي هُبيرة يحيى بن عباد، عن أنس، عن
أبي طَلحة.

والصحيح قول النووي وإسرائيل. (العلل) (946).

***

272. عن الزهري، قال: حدثني أنس بن منالك، أن رسول الله ﷺ قال:
لا تنستهدا في الدباء، ولا في المزرق.

وكان أبو هريرة يلحم معها: الحنُتم والثقيف (1).

(*) وفي رواية: أن رسول الله ﷺ، تنى عن الدبّاء والترفقات، أن يبدي
فيه.

أخرجه عبد الزرقاء (1244) قال: أخبرنا معاذ، واللهُ بمعنى، (البخاري) (1219) قال:
حدثنا سفيان، وابن حمده (1095). قال: حدثنا سفيان. وفي 3/165 (1271/14)
قال: حدثنا عبد الزرقاء، قال: أخبرنا معاذ (ح) وعبد الأعلى، عن معاذ. وفي الدارمي (1246) قال: أخبرنا الحكم بن نافع، عن شهيب بن أبي حزرة. وفي البخاري (1377/1475) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شهيب. ومسلم (6/92) قال:

(1) اللشف للبخاري.
(2) اللشف لمسلم (5211).
أربعتهم (معمر، وسفيان، وشعيب، والليث) عن ابن شهاب الزهري، فذكره(1).

***

٩٢٣ - عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: «سمعنا رسول الله ﷺ بنيى عنًا يصنع في الظروف، والسَّرْفَة، وعن الدباءة، وقال: كلُّ مسكك حرامٌ.».

آخره أبو طالب (٦٨٩) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا عبد الأعلى.

 عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، فذكره(2).

فوايد:

- قال الدارقطني: برويه محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس.
- والمحتفظ: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: كل شراب أسكر حرامٌ.

العلل(١)، (٢٦٢/١)

***

٩٢٤ - عن قتادة، قال: سألت أنسًا عن سبيل الجرر؟ فقال: لم أسمع من رسول الله ﷺ فيه شيئًا.

قال: وكان أنس يكرهه(3).

(*) وفي رواية: «عن قتادة، قال: سألت أنسًا عن سبيل الجرر؟ فقال: ما سمعت من رسول الله ﷺ فيه شيئًا(4)

آخره أحمد ٣/٢٧٧(١٣٩٧/٦) قال: حدثنا أبو داود، وعبد الله بن أحمد.

٣/٢٧٩(١٤٠٢) قال: حدثني أبو عبد الله السلمي الغنبري، قال: حدثنا أبو

(1) المستند العام (٨٨١)، وخطة الأشراف (١٤٩ و١٥٠ و١٥٤ و١٥٢) وأطراف المسند (٩٠)، والحديث؛ آخره البزار (٢٦٨٥-٦٨١)، وأبو عوانة (٤٠٤-٨١١)، والطبراني، في الأوسط (٣٧٤)، والبيهقي (٣٠٨ و٣٠٩ و٣٠٨ و٣٠٨ و٣٠٨).
(2) آخره البزار (٢٣٦١ و٢٣٦٢) (١٣٩٧/٦).
(3) الفتح لأحمد (١٣٩٧/٦).
(4) الفتح لأبي بكر (١٣٩٧/٦).
قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا أبو داود.
كلاهما (أبو داود، وحَرْمِي) عن شعبة، عن قتادة، ذكره.)

***

925 - عن عائرة بن عاصم العنبري، قال: دَخَّلتُ على أنس بن مالك،
فَسَأَلَهُ عِنْ النَّبيِّي؟ قال: "هَكِي رَسُولُ الله ﷺ، عَنَّ الدِّبَّاء، وَالمُرْفَفَة".
فَأَعَدَّتْهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: "هَكِي رَسُولُ الله ﷺ، عَنَّ الدِّبَّاء، وَالمُرْفَفَة".
فَأَعَدَّتْهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: "هَكِي رَسُولُ الله ﷺ، عَنَّ الدِّبَّاء، وَالمُرْفَفَة".
(*) وفي رواية: عن عائرة بن عاصم، قال: دَخَّلتُ على أنس بن مالك،
بيته، فَسَأَلَهُ عِنْ النَّبيِّي؟ قال: هَكِي رَسُولُ الله ﷺ، عَنَّ الدِّبَّاء، وَالمُرْفَفَة.
قُلْتُ: وَالْحَتَّمَةُ، فَأَعَادَتْهَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: ما الحَتَّمَة؟ قال: الجَرْرُ الأَحْصَر، قال:
أنس بن مالك: يا جارية، افتبي بذلك الجَرْرُ الأَحْصَر، فأتيته بِجَرْر، فَقَصَبَ في فِيهِ
قَدَّحَ تَبِيعًا، فَقَرَأَتْهَهُ، ثم قال: ما رأيت جَرْرًا أَحْصَر حَتَّى دَحَّبَ رَسُولُ الله ﷺ،
وَلَكِنَّ الحَتَّمَةُ، جَرْرَ حُضَر كانَ تأَتِينا مِن بَعْض.
فَنِئامَةَ الجَارِيَّة، فَقَالَتْ: الصَّلاة، أَصْلَحَكُ الله، قال: أي الصَّلاة؟ قال:
صلاة الأَحْصَر، قال: أَقْدَم صَلَيْتُهَا قال: (7). قد صَلَيْتُهَا قبل أن أَدْخِل إِلَيْك،

(1) أطراف المسند (865)، ومجمّع الروائد 5/11.
(2) اللفظ لا ابن أبي شيبة.
(3) تُحْرِّف في المطبوع إلى: قال: أي الصَّلاة؟ فَقَلْتَ، والمُشْبِت عن "إِحَافِ الجَهَّزِيَّة" (276)
(4) المطالب العالية (277)، إذ أوردنه من طريق أبو بكر بن أبي شيبة،شيخ أبي
يُجَلَّ في، وقال البصري: رواه أبو يُجَالَ الموصلي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة... فذكره.
"إِحَافِ الجَهَّزِيَّة".
كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد) قالا: حدثنا عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسحاق (3)، عن عهارة بن عاصم، فذكره (4).

- فوائد:
قال ابن حجر: عهارة بن عاصم، عن أنس، في النهي عن الدبابة والمزتها،
وعنه محمد بن أبي إسحاق، لا يُدرَّى مَن هو، كذا قال الحسني.

***

926 - عن المختار بن فلقم، قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب
في الأوقات؟ فقال:
"نهى رسول الله ﷺ عن السمرقين، وقال: كل مسكر حرام".

(1) اللفظ لأبي يعلى.
(2) تعرف في الطيوع إلى: محمد بن أبي إسحاق، وهو في مصنف ابن أبي شيبة، على الصواب، وقد رواه أبو يعلى من طرقه، وأخرجه أحمد، من طريق عبد الله بن نمير، عن محمد بن أبي إسحاق، به. (3) المندد الجامع (828)، وأطراف المندد (77) وإتحاف الجدرا المخيرة (2738)، والطالب العالي (272).
(4) الحديث: أخرجه الطبراني، في "الأوسط" (100).

424
وفي رواية: سأَلْتُ أَنَا عَنْ أَظْرَفِ الْبَيْدٍ؟ فَقَالَ: تَمَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أظروفة المُرْفَهَة. (3)
(*) وفي رواية: تَمَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أظروفة المُرْفَهَة. (3)


كلاهما (ابن إدريس وزهير بن معاوية) عن المُختار بن فلُجَل، فذكره. (*)


***

(1) اللفظ لأحمد (1212).
(2) اللفظ لأحمد (1259).
(3) اللفظ للنسائي 8/303.
(4) المسند الجامع (888) واتخاذ الأشراف (1084) وأطراف المسند (989-989) وجمع الزوائد 5/35 وإدحاج الجَبْرَة السَّمَهْرَة (3277).
927 - عن السمحاق بن فلقل، عن أنسي بن مالك،
"أن رسول الله ﷺ، سأله عن شراب باليمين، فقال له: البُنَّاءُ والمزر، فقل:
ما أشكر فهو خراط." أخرجه أبو يعلى (1571) قال: حديثاً محمد بن إسحاق بن أبي سعادة البصري,
قال: حديثنا عبد الله بن إدريس، عن السمحاق بن فلقل، فذكره.

***

حديث عن عبد الوارث، مؤلِّف أنسي، وعمرو بن عامر، عن أنسي، عن النبي ﷺ، قال:
"تهبكم عن النبي في هذه الأوعية، فشربوا يَا شتم، ولا تشربوا مسكرًا."
تقدم من قبل.

***

928 - عن قدامة، عن أنسي بن مالك، قال:
"تهب رسول الله ﷺ أن يشرب الروجل قائمًا.
قال ابن يحيى: أو أخذت." (1)

(*) في رواية: "أن النبي ﷺ رجع عن الشرب قائمًا.
(*) في رواية: "تهب رسول الله ﷺ عن الشرب قائمًا، والأكل قائمًا." (4)

(1) مجمع الزوائد 56، وإنبجاح الجهة الممئرة (2782).
(2) ألفاظ أحمد (1262).
(3) ألفاظ أحمد (1260).
(4) ألفاظ لأبي يعلى (13111).
أخرجه ابن أبي شيبة (8/1060) وقال: حدثنا وكيِّع، عن هشام الدستوائي.
وأحمد (3/181) قال: حدثنا وكيِّع، قال: حدثنا الدستوائي. وفيه:
(1328/1313) قال: حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن بكر، قالا: حدثنا سعيد.
وفي (3/184) قال: حدثنا أزهر بن القاسم الراوي، قال: حدثنا هشام.
وفي (3/182/1777) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة. وفي (3/199) قال:
 حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا همام. وفي (3/1414) قال: حدثنا عبد الملك بن عمورو، قال: حدثنا هشام. وفي (3/291) قال:
 حدثنا بهز، قال: حدثنا همام. والدا وميِّر، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم. قال:
 حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. وابن المزِّيد (187/9) قال:
 حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة. وأبو يعلى (1876) قال: حدثنا هذبة، قال: حدثنا أبو يعلى (3/297) قال: حدثنا أبو خيشمة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن سعيد. وفي (3/111) قال:
 حدثنا همام بن يحيى.
خستهم (هشام، وسعيد، وشعبة، وفقه، ومطر الزراق) عن قنادة، فذكره.

- قال البرمذي: هذا حديث صحيح.
- أخرى ابن أبي شيبة (18/246) قال: حدثنا معمود، عن عمرو، عن قنادة، عن أسس أنه سأله عن الشرب قاتيًا، فكره. «موقوف».

- فوائد:
  - رواه هنا قنادة، عن أسس، عن النبي ﷺ.
  - وعن أسس؛ موقوفًا.

ورواه عن أبي عبيدة الأسواري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ، وسيناتي في مسنده.

- ومنه يخالف ما رواه أحمد، والبخاري، وأبو داود، والترمذي في «الشاميل»، والنسائي وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان، من حديث النزار بن سيره، قال:
  - أتى علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، على باب الرحمة، فشرب قابيًا، فقال: إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإن يرايت النبي ﷺ فعل كما يايموني.
  - ففعل.

- قال ابن حجر: قال عياض: لم يخرج مالك، ولا البخاري، أحاديث النهي، وأخرجها مسلم، من رواية قنادة، عن أسس، ومن رواية عن أبي عبيدة، عن أبي سعيد، وهو معن، وكان شعبة ينوي من حديث قنادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عبيدة غير مشهور، واضطرب قنادة فيه، مما يعله، مع خلافة الأحاديث الأخرى. «فتح الباري» 10/83.

***

(1) المسند الجامع (895)، وتحفة الأشراف (1180 و1367 و1420)، وأطراف المسند (907)، وإبهام الجزيرة المحررة (727).
(2) الحديث؛ أخرى البخاري (2117 و2287)، والبزار (3187)، وأبو جعفر (819 و1946-8196)، والبَيْحَقِيّ (7/281 و282).
 الحديث ابن الابن آل سامع، عن آنس بن مالك:

"أن النبي ﷺ دخل على أم سالم، وفي البيت قرية معلقة، فشل من فيها وهو قادر، قال: فستعت أم سالم فم القرية، فهُم عندنا.

يأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند أم سالم، رضي الله تعالى عنها.

***

929 - عن ابن شهاب، عن آنس بن مالك:

"أن رسول الله ﷺ أتى بعثته، فشبت يباه في البصر، وعند يحيى أعرابي، وعند يسارة أبو بكر الصديق، فشل، ثم أعطى الأعرابي، وقال: "الأيمن فالائم".

(1) وفي رواية: "قدم رسول الله ﷺ المدينة، وآنس ابن عشر سنين، ومات وآنس ابن عشر سنين، وكم أهالي جعله على دجنه، فدخل عليه دارنا، فحلفنا له من شاته لنا داجين، وشبت له يباه في البصر في الدار، فشل.

(2) رسل الله ﷺ، وأبو بكر عن يسارة، وأعرابي عن يحيى، وعمر تاجية، فقال عمر: يا رسول الله، ناول أبا بكر، فناول رسول الله ﷺ الأعرابي، وقال: الأيمن فالائم".


(1) اللفظ مالك.
(2) اللفظ للحميدي.
(3) وهو في رواية أبي مصعب المزهري، للموطأ (1458) (1942) وابن القاسم (6) وسُويد بن سعيد (1368)، وورد في مسند الموطأ 111.
عشرتهم (مالك، ومَعْمَر، وسُفَيْنَان بن عَبْنَة، وأبو سَلَمة، يُوْسف بن يُعقُوب، والأوزاعي، وسُعَيْب، ويوُسَّع، والزَّبَيْدِي، وسُفَيْنَان بن حَسِين، وعَبْد الرَّحْمَن) عن ابن شهاب الزُّهَرِي، فذكره(1).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

- آخرجه أبو يُعْلِي (3561 و3561) قال: حدثنا ابن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا سكين بن بكر، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أنس

- أن النبي ﷺ قَبَضَ قَاتِيًا، وَعَلَّى يَمِينه أعرابي، وَعَنْ يَثْلَبَه أَبُو بَكْر، فَأَعَطَاهَا الأَعرَابِي، وَقَالَ: الأَيْمَن فَالأَيْمَن(2).

- لفظ (3560): أَنَّ النَّبِي ﷺ قَبَضَ قَاتِيًا(3).

- زاد فيه الشرب قاتيًا (4).

- فوائد:

- ابن أبي شعيب الحراني: هو الحسن بن أحمد بن أبي شعيب.

***

930- عن عبيد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن أنس، قال:

- أن لَّقَلَّ رسول الله ﷺ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْر الصَّبَاحِي، وَعُمَرُ، وَنَاسُ، وَمِن الأَعْرَابِ، حَتَّى دَخَلْ دَارُهُنَّ، فَخَلَبَتْهُ نَّافِئَةً، وَسُنْى عَلَى نَافِئَةٍ مِنْ مَآءٍ يُبْرَأ، حَسَبُهُ قَالَ: ۗ ۖ فَقَلَّبَ، وَأَبُو بَكْر عن يَسَارِه، وَعُمَرُ مَسْتَقْلِه، وَعَنْ يَسِيرِهِ أَعرابي، فَقَالَ عُمَرُ: ۗ ۖ رَسُولِ الله ﷺ، أَبُو بَكْر، فَأَعَطَاهَا الأَعرَابِي، وَقَالَ: الأَيْمَنُونَ(1).

(1) المسند الجمع (898) وتمثأة الأشراف (1491 و1498 و1498 و1528 و1536 و1536 و1536 و1536 و1536).
(2) أطراف المسند (956).
(3) الحديث: آخرجه الطلياني (8208) والبياني (22619)، وأبو عوانة (8216-8216)، والطلياني، في مسند الشاميين (2975)، والبياني (285)، والبخاري (2001) و303 و303.
(4) أجمع الزوائد (69).
(5) الحديث: آخرجه من طريق الأوزاعي البخاري (8234)، وأبو عوانة (8216)، والبياني (62).

431
قال: فقال لنا أنس: فهي سنة، فهي سنة.

(*) وفي رواية: "أننا رسل الله في دارنا هذة، فاستنسقت، فقلنا له شاة لنا، فسُبِّحْتُم من ماء بشرنا هذى، فأعطيت، وأبو بكر عن يساره، وعمر نجاه، وأعرابي عن يبيبيه، قلنا: فرع، قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى الأعرابي، ثم قال: الأيمنون، الأيمنون، ألا ميمنوا، قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، ثم ثلاث مرات.


أربعتهم (زهير بن معاوية، وإسحاق، ويحيى، وخالد الطهطاوي) عن أبي طالب، عبد الله بن عبد الرحمان بن معمرون بن حزم الأنصاري. فذكره.

***

(1) اللفظ لأحمد (654-6).
(2) اللفظ للبخاري.
(3) اللفظ لأبي يعلى.
(4) المسند الجمع (689)، وتحفة الأشراف (672)، وأطراف المسنن (673).
(5) الحديث: أخبره البزار (6272)، وأبو عوانة (8279-8279).
931 - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
وَكَانَ أَنَسُ يَنْتَفِعُ كَلَانَا.
وَكَانَ أَنَسُ يَنْتَفِعُ كَلَانَا.

(*) وفي رواية: "أنْ بْيَبِيَ اللَّهِ، كَانَ إِذَا قَرَبَ تَنْفُسُ مَرْتِينَ، أَوْ كَلَانَا".
وَكَانَ أَنَسُ يَنْتَفِعُ كَلَانَا.


ثمانيهم (أبو داود، ووكيع، ويثني، وأبو عبيدة عبد الواحد بن واصل، وعبد الرحمن، وأبو نعيم، وأبو عاصم، وخلال) عن عزة بن ثابت الأنصاري، عن
ثيامة، فذكره.

1) النسائي (12157).
2) النسائي (12320).
3) المنسد الجامع (24654)، وتحفة الأشراط (24654)، وأطراف المنسد (398).
4) الحديث: أخرجه البزار (13181)، أبو عوانة (7312-2067)، والبيهقي 7/284
والبغوي (2736).
5) المنسد 2/87.
قال الرَّيْمَيِّي: هذا حديث صحيح.

أخرجه النسائي، في «الكبري» (859) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن الحارث بن عطية، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن ثيامة، عن أنس، قال:

"كان رسول الله ﷺ إذا شرب تنفس مرتين، أو ثلاثاً".

وكان أناس يتنفس ثلاثاً.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: فتاة في هذا الحديث خطأ، والصواب حديث عزيرة، والله أعلم.

***

932 - عن أبي عاصم خالد بن عبيدة، عن أنس:

"كان رسول الله ﷺ، كان يتنفس في الإئام ثلاثاً، ويقول: هو أهناً، وأمرأً، وأبرأً".

(*) وفي رواية: "كان رسول الله ﷺ، يتنفس في الشرب ثلاثاً، ويقول:

"إني أزوي، وأبرأ، وأمرأ".

قال أناس: فتنة أنت تتنفس في الشرب ثلاثاً!

(*) وفي رواية: "أن النبي ﷺ، كان إذا شرب تنفس ثلاثاً، وقال: هو أهناً، وأمرأً، وأبرأً، وأزوي".

(*) وفي رواية: "أن النبي ﷺ، كان يتنفس في الإئام ثلاثاً، ويقول: هو أمرأً، وأزوي".

(*)

(1) اللزج لأحمد (12954).
(2) اللزج لسلمان (5335).
(3) اللزج لأبي داود.
(4) اللزج للترمذي (1884).

424
وفي رواية: "إذا شرب أحذكم، فلنفَّس ثلاث مرات، فإذا أهتما، وآمرًا" (1)

أخرجه ابن أبي كعبة 8/31 (4565) قال: حدثنا وكيع، عن هشام.


ثلاثتهم (هشام، عبد الوارث، شعبة) عن أبي عصم، فذكره. (2)

- قال أبي عيسى البزمي: هذا حديث حسن، ورواية هشام الدستوائي، عن أبي عصم، عن آنس.

---

(1) اللفظ للنسائي (5036).
(2) المسند الجامع (897)، وتحفة الأشراف (1783)، وأطراف المسند (1881).
(3) البصري: 284، والبغوي (3038) و(3039).
ـ قول عابد الوراث بن سعيد، قال: كنت يوماً عند هشام الدستوائي جالساً، فمر بناء أبو عاصم، فقال: إن هذا الشيخ محدث، عن أنس بحديث غريب، فدعوته، فحدثني، فإذا هشام بعدي جالسني، وغطعت فيه، وقال: إنه أهنت، وأمرت، وأبرأ. «مُسنَد أبي عائشة» (821).

ـ وأخبره ابن عزيدي في «الكامل» 3/449، في ترجمة أبي عاصم، وقال:
خالد بن عبيد أبو عاصم، وفي حديثه نظر.

٣٣٣

ـ عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال:
{«بُصيَّ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الأكْلِ، وَالشَّرْبِ فِي إِناءِ الدَّهْبِ، وَالْفِضَّةِ. »}
أخبره النسائي، في «الكبرى» (598)، قال: أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله البصامي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم وهو ابن طهان، عن الحجاج بن الحجاج، عن أنس بن سيرين، فذكره.

٣٣٤

ـ عن حمذ الطويل، وثابت، عن أنس، قال:
{سَقِيَّتُ رَسُولُ الله ﷺ فِي هَذَا الْقَدْحِ الْمَشْرَابِ كَلَّهُ، العُمْسَ، وَالْلَّبْنَ، وَالْيَلِبَدَ، وَالْيََاءِ»}.
أخبره عبد بن حميد (1308)، قال: حدثنا حجاج بن منهل، و«الترمذي»، في «المختصر» (196)، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أنبنا عمرو بن عاصم، وأبو يعلى (73 و386 و388)، قال: حدثنا زهير (أبو خديجة)، قال: حدثنا حجاج. وفي (7788)، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج.

(1) مختصر الأعراف (236).
(2) الحديث; أخرجه الطبراني، في «الوسيط» (802)، و«البيهقي» 28/1.
(3) اللفظ لعبد بن حميد.

٤٣٦
أربعتهم (حجاج، وعمر، وحبان، وإبراهيم) عن حداد بن سلامة، عن جعيد، وثابت، فذكراه.


ثلاثهم (عفان، وبطليان، وهذبة) عن حداد بن سلامة، عن ثابت، عن أنس، قال:

(القد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شرباً كَثِيراً، وفِيما أُذِينَ مِن الشرب شَيءً)

(وَلا يَهْرَجَ) في رواية: قال أنس: كان لم يلم سليم قدح، فيما من الشراب شيء.

(لاَ أَمْ لَلمايَانِ) ليس فيه: حجيد.

• وأخرجه النسائي 8/335، وفي الكبري (5445) قال: أخبرنا الريعي بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حداد بن سلامة، عن ثابت، عن أنس، رضي الله عنه، قال:

(كان لام سليم قدح من عيدان، فقالت: سقيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.)

(الشراب: الباب، والعسل، واللبن، والنبيذ).

جعله من مسنده أم سليم (4).

***

1. اللفظ لمسلم.
2. اللفظ لعبد بن حميد.
3. المند الجامع (1889)، وتحفة الأشرف (1330)، واستدركه محقق (أطراف المند) 1/340.
4. المند الجامع (1761)، وتحفة الأشرف (1877).
5. الحديث، وأخرجه الطالبي (1432)، وأبو غوانة (1812)، والبيهقي (1999).
935 - عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد أصلع فسلسلة يفظفظ، قال: وهو قدح جيد غريب، من فضالة. قال: قال أنس: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حليبي، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب، أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تعمرني شيئًا صناعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه.

أخيره البخاري (5638) قال: حدثنا الحسن بن مذرك، قال: حدثني بني بن حداد، قال: أخبرنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول، فذكره.

- أخبره أحمد 3/139 (1437) و/155 (1160) و/31708 (1359)

قال: حدثنا بني بن آدم، قال: حدثنا شريك، عن عاصم، قال:

"رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيه صبة من فضالة«.

- وأخبره البخاري 1/1009 (1300) قال: حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه:

"أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ مكان الشبع سلسلة من فضالة".

قال: عاصم، رأيت القدح، وشربت فيه.

- فوائد:

- قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه عاصم الأحول، واحتج عليه، فرواه أبو حمزة السكراي، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أنس، وخلفه شريك، فرواه عن عاصم، عن أنس، والصحيح قول أبي حمزة، "العمل" (2628).

(1) اللفظ لأحمد (1437).
(2) المسند الجامع (890 و893)، وتحفة الأشراف (935)، وأطراف المسند (496 و145).
(3) الحديث: أخرجه الطبران، في "الأوسط" (800)، والبيهقي (29 و30)، والبغوي (32).

438

***

936 - عن تابع الباجي، قال: خرج ليتنا أنس بن مالك قدح حشد، عليه، مُضَيِّباً بتحديد، فقال: يا تابع!

"هَذَا قَدَّحَ رَسُولِ اللَّahu صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

أخرجه الترمذي، في «الشأئ» (195) قال: حدثنا الحسن بن الأسود البغدادي، قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا عيسى بن طهان، عن ثابت، فذكره.

***

اللباس والزينة

937 - عن عبيد العز بن صهيب، قال: سميغت أناس بن مالك، يجتهد، عن النبي، أنه قال:

"مَنْ لَبِسَ الْخُرْزِيَّ فِي الدنيا، فَتَلَّمَّسَهُ فِي الْآخِرَةِ".


---

1) المسند الجامع (892)، وذكره الزرّي في "فثحة الأشراف" (1115) في ترجئة عيسى بن طهان، عن أسس، أو بن أبي سفيان (ثابت)، ولم يذكره في ترجئة عيسى بن طهان، عن ثابت، عن أسس.
2) البلاغ المتدين (629)، عن طريق عيسى بن طهان، عن أسس، ليس فيه: ثابت.


كلاهما (إسحائيل، وشعبة) عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره). (1)

- في رواية آدم، عن شعبة، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك، قال شعبة: فقدتُ آؤين النبيِّ! فقال: شديدًا، عن النبيِّ! (2)

***

938 - عن عبد الرحمن الأنصاري، عن أنس بن مالك،

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بن الخطاب بِجعَّة سُدُس، فقال عمر: بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بعث إلى عمر بن الخطاب بِجعَّة سُدُس، فقال عمر: بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بعث إليَّ وَقُلْتَ فيها ما قلتُ؟ فقال: إنِّي لم أبعثِ بِهَا إِلَّا لِتُبْنِئِيَ عُمُرَ! أو تُبْنِئِيَ» (2)


(1) المسند الجامع (901)، وتحفة الأشراف (998) و(101)، وأطراف المسند (193).

(2) الحديث: أخبره الطالقاني (193)، والبيهقي (217)، والبزار (1243/1)، وأبو عوانة (1477 و800/6 و801/7)، والبيهقي (2/422).

(3) الفضول لأحمد (1252/4).
خمستهم (الطالقاني، ومُوسَس، وعَامِر، وشَبَاب، وأبو كامِل) قالوا: حدثنا أبو
عوانة، عن عبد الرحمن بن الأصمّ، فذكره.
- في رواية مسلم: "عبد الرحمن بن الأصمّ".
- فوافق:
- قال الليثي: عبد الرحمن بن الأصمّ، وقيل: ابن عبد الله الأصمّ، وقيل: ابن
عمر الأصمّ، أبو بكر العبدى، وقيل: الثقفي، المدائى، مُؤذن الحجاج، وأصله
من البصرة. "تهذيب الكمال" 16/124 534.

***
939 - عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:
"رضخ أو رخص النبي لدي مهرب، ليعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن
العواء، في لبس الجبريل، حكما كنت بها".
(*) وفي رواية: "أن النبي، رخص ليعبد الرحمن بن عوف، والزبير،
in قميص من حبيب، من حكمة كنت بها".
(*) وفي رواية: "أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير، شكرًا إلى النبي،
يعني القمل، فأجزع حسبا في الحبر، فرايتهم عليه في غزوة".
(*) وفي رواية: "أن رسول الله، رخص ليعبد الرحمن بن عوف،
والزبير بن العواء، في القميص الحبر، في السفر، من حكمة كنت بها، أو وجع
كان بها".

---
(1) المسند الجامع (960)، وتحفة الأشراف (986)، وأطراف المسند (681).
(2) الحديث: أخرجه الطاليسي (1190)، وأبو عوانة (1488 و505).
(3) اللَفظ لأحمد (1312).
(4) اللَفظ للبخارى (2919).
(5) اللَفظ للبخارى (2920).
(6) اللَفظ لمسلم (548).
أخبره ابن أبي سَبِيل ٨/١٦٧٥ (١٦٧٤) قال: حدثنا محمد بن يشكر، قال:

(١) قال ابن حجر: كذا للأكبر، يعني لأكثر زواه البخاري، غير منسوبي، ووقع في رواية أبي علي بن السكن: «حدثنا محمد بن سلام»، وبه جزم البيزي في الأطراف. «فتح الباري» ١٠/٢٩٥.

ثلاثتهم (سعيد، وهمام، وشعبة) عن قتادة، فذكره {1}.

قال السعدي: هذا الحديث حسن صحيح.

قلنا: نقل قطادة بالسماح، عند أحمد، ومسلم، ورواية سعيد، عند ابن أبي شيبة، وأحمد (13281)، والبخاري، ومسلم، وأبي ماجه، ورواية شعبة، عند البخاري (197221)، وأبي يعلى (2300).

***

(1) المسند الجامع (904)، ومغفه الأشراف (1179 و1264 و1394)، وأطراف المسند (794).
(2) الاحديث: أخرجه الطالسي (2084) و(2085)، والبخاري، ومسلم، وابن ماجه، ورواية شعبة، عند البخاري (197221)، وأبي يعلى (2300).
(3) 8531، والبيهقي (272 و278 و279 و282، ومسلم، وابن ماجه، ورواية شعبة، عند البخاري (197221)، وأبي يعلى (2300).
(4) 243
444 - عَنْ الزُّهَرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَسْنُ بْنُ مَالِكٍ، نَّيَيْنَ رَأَى عَلَى أَمَّ مُكَّنُومٍ، عَلَيْهَا السَّلَامُ، وَبُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بُيُدَّةٌ خَيْرٌ، سَيِّئَةٌ» (١).

أخرجه البخاري ٧/١٩٥ (٥٨٤٢) وقال: حدثنا أبو اليَّان، قال: أَخْبَرَنِي شَعِيبٌ.


في رواية الزهري، والسُّرّاء: المُصِلُّعُ بِلَبْبَةِ (٣).

قال أبو عبد الرحمن النسائي: وهذا أول بالصواعق من الذي قبله (٣)، وبالله التوفيق.

(١) أخرجه عبد الززاق (١٩٤٥). وابن أبي شيبة ٨/١٦٨ (٥١٦٩).

(٢) المسند الجامع (١٤٩٤) وتحفة الآشراق (١٤٩٤) و(٢٥٣) و(١٠٤) والبيهقي (٢/٤٢٥).

(٣) يعني من حديث معمر.
ثلاثةهم (عبد الرزاق، وعيسى، وعبد الأعلى) عن معاصر، عن الزهري، قال:
أخبرني أنس بن مالك:
«أنى رأى على زينب بنت رسول الله ﷺ بردا سييراً من حضرة، أو قال:
قبيصة سييرة، من حضرة» (1).
جعله: «على زينب» (2).
-
قال النسائي: خالفه الزهري، روى عن الزهري، عن أنس، «أنى رأى على
أم كئوم».
-
فوائد:
-
قال البخاري: قال معاصر، عن الزهري، عن أنس: «رأى على زينب بنت
النبي ﷺ، وأم كئوم أصح. (التاريخ الأوسط) 1/7.
-
قال الطبراني: هكذا رواه معاصر: «على زينب»، وزوهم فيه، والصواب: أم
كئوم. (المعجم الكبير) 2/1065 (101).
-
وقال الدارقطني: اختيفر على الزهري:
فرواه شهيب بن أبي حبزة، والزهري، والنعمان بن راشد، عن الزهري، عن
أنس، قال: رأيت على أم كئوم.
-
وخلفهم معاصر، فرواه عن الزهري، عن أنس؛ رأيت على زينب بنت رسول
الله ﷺ.
والصحيح قول من قال: أم كئوم. (العلامة) 2/598.
***

(1) اللفظ لعبد الرزاق.
(2) المسند الجامع (903)، وتحفه الأشراف (1540).
والحديث: أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآثار والمنار» (2972 و2973).

445
441- عن زيد بن النَّمْرُوِذِيّ، عن أبي بكر مالك، قال: رَسُولُ الله ﷺ
"بِتُمْ رَجُلَ يَمَنِّي كَانَ قَلْبُهُ يَجْرُحُ فِي بَرْدِينَ، فَخَيَالُ فِيهِ يَا، فَأَمَرَ اللَّهُ
الْأَرْضَ فَأُخْدِنَّهَا، فَهُوَ يَتَجْلَجَلُ فِيهَا إِلَيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
أخبره أبو يعلى (623) قال: حدثنا أبو خثمة، قال: حدثنا مالك بن منصور,
قال: أخبرني محمد بن مسلم، قال: سمعت زيداً النَّمْرُوِذِي يُجْدِدُ، فذكره.

- فوائد:

محمد بن مسلم، هو ابن أبي الوَصَّاح، القضاعي، الجَرْري.

***

442- عن مُحَمَّد الطَّويل، عن أبي، قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ
«إِلَى نَصْفِ السَّاقِ، فَلَيْا رَأَى شَدَّةُ ذلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى
الْكِعْبَيْيْنِ، لا خَيْرُ فِيهَا أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ».(1)

(*) وفي رواية: «إِلَى نَصْفِ السَّاقِ، وَإِلَى الْكِعْبَيْيْنِ، لا خَيْرُ فِيهَا أَسْفَلُ
مِنْ ذلِكَ».(2)

أخبره أحمد 14/651(1245) قال: حدثنا أبو النَّصر، قال: حدثنا مالك، يعني
كلهان (ابن طلحة، ويزيد) عن مُحَمَّد، ذكره.

• أخبره أحمد 2/367(1376) قال: حُدِّثْنا علي بن إِسحاق، قال:
أخبرنا عبد اللَّه، يعني ابن السُّبُرَكَاء، قال: حدثنا مُحَمَّد، عن أبي، قال: قال كأنه يعني
النبي ﷺ، قال: قال:
إِلَى نَصْفِ السَّاقِ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَوْ إِلَى الْكِعْبَيْيْنِ، وَلَا خَيْرَ
في أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ».

(1) جمع الزواردات 126، وإتحاف الجزيرة المعهورة (4059)، والمطالب العالية (221).
(2) اللَّفظ لأحمد (1364).
(3) اللَّفظ لأحمد (1245).
• وأخرجه ابن أبي سُنَيْة 8/205 (5/24) قال: حدثنا سهل بن يُوسُف، عن حمید، عن أنس، قال: الإزار إلى نصف الساق، أو إلى الكعبين، لا خير فيهما، هو أسفل من ذلك "مؤقوف".

***

۹۴۳ - عن حمید الطويل، عن أنس: "أن النبي ﷺ أقام بعض نسائه، وشبه من دجلها شبرًا، أو شبرين، وقال: لا تردن على هذا".

أخرجه أبو بكر (7/279) قال: حدثنا شويد بن سعيد، قال: حدثنا معتب بن سليمان، عن حمید، فذكره.

- فوائد:

- قال أبو حاتم الزرازي: هذا وهم، إنها هو حمید، عن الحسن، عن النبي ﷺ.

«علل الحديث» (147).

***

۹۴۴ - عن قتادة، قال: قُلْتُ لأنس: "أي اللباس كان أحبّ، أو أعجبّ، إلى رسول الله ﷺ؟ قال: الجبيرة«.

(*) وفي رواية: "كان أحبّ اللباب إلى رسول الله ﷺ، أن يلبسهها، الجبيرة".


وفي ۳/184 (1346/1292) قال: حدثنا وكيك، عن همام. وفي ۳/251 (1366/1270)...

(1) المسند الجامع (950)، وأطراف المسند (479)، ومجلل الزوائد 5/127، وإنجاز الجبيرة الكبيرة (5/241).

والحديث: أخرجه البهقي في "شعب الإيمان" (8/136).

(2) جمع الزوائد 5/126، وإنجاز الجبيرة الكبيرة (5/241)، والمطلب العالي (5/261).

(3) ألفاظ أحمد (1366/1270).

(4) ألفاظ أحمد (1415/1366).

۴۴۷

كلاهما (همام، وهشام) عن قتادة، فذكره (1).

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

- قالنا: قَصَّر قتادة بالسِّباع، في رواية همام، عنه، بقوله: "قلت لأنس" عدا روايته عند أبي يعلى (790)، ففيها: "قتادة، أنه قيل لأنس".

***

945 - عن مسلم الأعرور، عن أنس بن مالك:

"أن رسول الله ﷺ كان له غيظين في الطول، وقصير الكُمتين".

(1) المسند الجامع (904)، وتحفة الأشراف (1353 و1395)، وأطراف المسند (682).
(2) والحديث: خريجة البزار (177)، وأبو عوانة (854-6) والبيهقي 3/245، والبغوي (2066، 2067 و2068).
أخبره عبد بن حميد (1236) قال: حدثني حبان بن هلال، قال: حدثنا
خالد الواسطي، قال: حدثنا مسلم الأغور، فذكره(1).

***

• حديث الحسن البصري، عن أنس بن مالك، قال:
"ليس رسول الله ﷺ الصوفي، واحتدى السمحصوف".

يا أي، إن شاء الله.

***

946 - عن ثابت البكائي، عن أنس:
"أن النبي ﷺ، أتى فاطمة بعبد قُدّ ورنهُ لها، قال: وَعَلَى قاطمة نُوبٍ، إِفَّا
قَتَعَتْ بِهِ رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطِّتْ بِهِ رجليها لم يبلغ رأسها، فِي نأى
النبي ﷺ ما تلقَّى، قال: إنه ليس علِيك بأس، إنه هو أبوك وعِلامك".
أخبره أبو داود (1064) قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا أبو جميل،
سلام بن دينار، عن ثابت، فذكره(2).

***

947 - عن قتادة، قال: حدثنا أنس، رضي الله عنه:
"أن نعَلَ النبي ﷺ، كان له قبَالان"(3).

(4) وفي رواية عن قتادة، قال: فلَتْ لآنس بن مالك: كيف كان تعلُّ
رسول الله ﷺ؟ قال: لهَا قبَالان"(4).

(1) المسند الجامع (1906)، وإنUCE الحكمة السّميرة (3972)، والمطالب العالمية (221).
(2) المسند الجامع (1945)، ومختصر الأشراف (1396).
(3) النفوذ للمخاري.
(4) النفوذ للترمذي.

المسيعدع 29/29
449

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلنا: صرح قنادة بالسياق عند البخاري، والنسائي.

---

قوائد:


وقال ابن عدي أيضاً: وحديث قبالان، هو غريب عن قنادة. "الكامل" 8/446.

قلنا: الغرابة لا تنافي الصحة.

---

(1) المسند الجامع (941)، وتحفة الأشراق (1392)، وأطراف المسند (882).

والحديث: أخرجه البزار (720)، والبيهقي، في "شعب الإيان" (1268)، والبغيوي (3152).
948 - عن عيسى بن طهان، قال: أخرج إلينا أنس نقلين جرداوين،
لما قبلاً، فحدثني كابث البخاري بعد، عن أنس:
«أظهرها علا النيلي». {1}

أخبره البخاري 4/1017 قال: حدثني عبد الله بن مهدي. و«الترمذي»،
في «الشيتاء» {77} قال: حدثنا أحمد بن منيع،
فلاها (عبد الله بن محمد، وابن منيع) عن محمد بن عبد الله الأسد، أي،
أحمد الزبيري، عن عيسى بن طهان، فذكره.

• أخباره البخاري 6/199 قال: حدثني محمد، قال: أخبرنا عبد الله،
قال: أخبرنا عيسى بن طهان، قال: أخرج إلينا أنس بن مالك بن يعلان، هنا قياليكاً،
فقال كابث البخاري:
«هذا تعل النيلي»، مرسول {2}.

- فوائد:
- قال ابن حجر: محمد، هو ابن مقاتل، وعبد الله، هو ابن السبئي. فتح
الباري 1/1017.

***

949 - عن فاكدة، عن أنس:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتضل الرجل وهو قائم». {3}
أخبره الترمذي {176} قال: حدثنا أبو جعفر السمناني، و«أبو يعلى»
{1936 و770} قال: حدثنا عمرو بن محمد النافذ.

(1) الفظ للبخاري.
(2) المسند الجامع {940}، وتحفة الأشراف {460}.
(3) الحديث، أخرجه الترمذي، في «شعب الإيمان» {2261-271}، والبغوي {2156}.
(4) الفظ للترمذي.

401
كلاهما (أبو جعفر، ومَعَمْرَوِّ الْتَّقْرِيِّ) عن سَلِيمَانَ بن عَبْدِ اللّهِ، أبي أَبُو الْرَّقَّى.
قال: حَدَّثَنَا عُبيد اللّهِ بن عَمَّرَوِّ الْرَّقَّى، عن مَعْمَرٍ، عن قَتَادَة، فذكره.
- قال أبو يِسَى الْتَّقْرِيِّ: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وقال مُحَمَّد بن إِسْبَاعِيل، يَعْنِي البخَارِي: ولا يَسْتَحْبَرُ هذا الْحَدِيثُ، ولا حَدِيثٌ مَعْمَرٍ، عن عَبَّارٍ بن أَبِي عَبَّارٍ، عن أَبِي هُرَيْرَة.
- وقال الْتَقْرِيِّ (١٧٧٥): هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وروى عُبيد اللّهِ بن عَمَّرَو الرَّقَّى، هذا الْحَدِيثُ، عن مَعْمَرٍ، عن قَتَادَة، عن أَنْسٍ، وكلا الحديثين لا يَسْتَحْبَرُ عند أَهْل الْحَدِيثِ، ولا يَعْرِفُ لِحَدِيثٍ قَتَادَة، عن أَنْسٍ أَصْلًا.
- فوائد:
- قال الدَّارَفُطَنِي: مَعْمَرُ سَيِّئُ الْحَفْظِ لَحَدِيثٍ قَتَادَة، وَالْأَعْمَشُ. «العلَم» (٢٦٤٢).

***

٩٥٠ - عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بن صَهَيبٍ، عن أَنْسٍ بن مَالِكٍ، رضي الله عنه،
«أنّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ، أَحَدَ حَاجَةَ مِنْ فَضْحٍ، وَتَنَقَّشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ﷺ،
وَقَالَ: إِنَّ أَحَدُ حَاجَةَ مِنْ وَرَقٍّ، وَتَنَقَّشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، فَلا يَنْقَشُونَ
أُحُدُّ عَلَى نَقْشِهِ»(٢).

(*) وفي رواية: «اصْطَنَعَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ حَاجَةً، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ اصْطَنَعْنَا
حَاجَةً، وَتَنَقَّشُ فِيهِ نَقْشًا، فَلا يَنْقَشُ عَلَيْهِ أُحُدٌّ»(٣).

(*) وفي رواية: «خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ، وَقَدْ أَحَدَ حَاجَةً مِنْ فَضْحٍ، فَقَالَ:
مَنْ أَرَادَ أَن يَصْبِعَ عَلَيْهِ فَلْيُفْعَلِ، وَلا يَنْقَشُوا عَلَى نَقْشِهِ»(٤).

(١) المسند الجامع (٩٤٢)، وتحفة الأشراف (١٣٤٠).
(*) الحديث: أخرجه الرواهي (١٣٦٥).
(٢) اللفظ للبخاري (٥٨٧٧).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) اللفظ للنسائي (١٧٦/١٨٦٢).
(*) وفي رواية: «أَخْطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَامِّعًا، وَتَقَشَّبَ عَلَيْهِ تَقْشِيَّةً. قال: إِنَّا
قد أَخْطَبْنَا حَامِّعًا، وَتَقَشَّبْنَا فِيهِ تَقْشِيَّةً، فَلا يَنْقُشُ أَحْدٌ عَلَى تَقْشِيَّةٍ».
(2) لم قال أَسَّ: فَكَانَ أَنْظُرُ إِلَى وَيْبِيهِ فِي يِدَهِ."
(*) وفي رواية: «أَنَّ الْبِنِيَّةَ، اصْطَلَعَ حَامِّعًا، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ أَخْطَبْنَا حَامِّعًا،
وَتَقَشَّبْنَا عَلَيْهِ تَقْشِيَّةً، فَلا يَنْقُشُ عَلَيْهِ أَحْدٌ، وَإِنْ لَآ أَرْيُ بِرَيْقَةً فِي خَنْصَرِ رَسُولِ اللَّه
ﷺ عَلَى تَقْشِيَّةٍ».

أخبره ابن أبي عُبيدة 8/268 (2/268) قال: حدثنا ابن عُبيدة. و(أحمد)
يوسف، قال: حدثنا حماد، يعني ابن رضي. وفي 3/290 (14374) قال: حدثنا عفان،
(569) قال: حدثنا يُثبِّب بن يُثبِّب، وخلف بن هشام، وأبو الزبير العثيمى، كلهم
عن حماد، قال يُثبِّب: أَخْطَبْنَا حَامِّعًا بن زيد. وفي 6/105 (1/305) قال: وحدثنا أحمد بن
حميد، وأبو بكر بن أبي ثياب، زمن بن حرب، رواه: حدثنا إسحاق، يعني ابن عُبيدة.
(النسائي) 6/374 (2/374) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي ثياب، قال: حدثنا إسحاق ابن
عُبيدة. و(النسائي) 8/176، وفي «الكبير» (1) قال: أخْطَبْنَا مُحمَّد بن بشار،
قال: حدثنا مُحمَّد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا هشام بن حسان. وفي
8/176، وفي (الكبير) 8/376 (2/46343) قال: أَخْطَبْنَا أبو داود، سليمان بن سيف الحراقى,
قال: حدثنا هارون بن إسحاق. قال: حدثنا علي بن المبارك. وفي 8/193، وفي
«الكبير» (2) قال: أَخْطَبْنَا إسحاق بن إبراهيم، وعلى بن حُجَر، قال: حدثنا

---
(1) اللفظ للنسائي 8/176 (1963).
(2) اللفظ للنسائي 8/193 (1963).

ستهم (إسحاق ابن علية، حماد، وفأقم، وعبد الوارث، وهشام، وعلي) عن عبد العزيز بن صهيب (فذكره).

- فوائد:

وقعت في رواية أبي يعث (496) (خاتمًا من ذهب)، وهذا تحرير بين، فقد أخرجه مسلم (529) من طريق أبي الربيع، شيخ أبي يعث في هذا الطريق، على الصواب (من فضة).

***

951- عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:
"كتب النبي صلى الله عليه وسلم نصاً، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنه لا يظهر نصاً، إلاّ متعففاً، فأخذت حكماً من فضة، فنصبه: محمد رسول الله، كأنه أنظر إلى بياضه في يده.

فقالت لقادة: من قال: نصبه محمد رسول الله؟ قال: أنس.

(1) المندس الجامع (910) وتحفة الأشراف (999 و1013 و1044 و1060 و1062 و1072). وأطراف المندس (979).

(2) الحديث: أخرجه البزار (879)، وأبو عوانة (865-876)، والبيهقي 10/128.

(3) الفن للبخاري (50).

454
(1) اللَّهُمَّ أَنَّنَا لَنَعْبُدُكَ إِلَّا بِحَرَّمٍ، وَأَنتَ أَنَا، مِنَ الأَحْجَمِ، فَقَلِلْ اللَّهُ: إِنَّمَا لَأَنْ تَبَلَّبُوْنَ كِتَابًا إِلَّا أَثْبِينَهُ عَلَيْهِ حَافِظًا، فَتَأْتِي النَّبِيُّ ﷺ حَافِظًا مِنْ فِصْلَةٍ، ثُمَّ قَبَلَهُ ﷺ: صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَرَّحْمَتُهُ عَلَيْهِ، وَبِيْسُوَى، ﷺ: عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ ﷺ: كَفَّارَةٌ

(2) في رواية: «كَسْحُ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى الْمُطَّرِدِينَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقَبَلَ اللَّهُ: إِنَّهُ لا يُقَرَّ أَلَّا أَنْ يُجِبْهُ، قَالَ: فَتَأْتِي رَسُولُ الله ﷺ حَافِظًا مِنْ فِصْلَةٍ، ثُمَّ قَبَلَهُ ﷺ: صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَرَّحْمَتُهُ عَلَيْهِ.

(3) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ، أَرَادَ أَنْ يَكُونَ إِلَى كِسْرِي، وَفَيْضِرَ، وَالتَّجَاشِيِّ، فَقَبَلَ: إِنَّمَا لَا يُقَلُّوْنَ كِتَابًا إِلَّا بِحَافِظَةٍ، فَصَاعَحُ رَسُولُ الله ﷺ حَافِظًا مِنْ فِصْلَةٍ، وَقَبَلَهُ ﷺ: صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَرَّحْمَتُهُ عَلَيْهِ، حَافِظًا مِنْ فِصْلَةٍ، وَقَبَلَهُ ﷺ: صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَرَّحْمَتُهُ عَلَيْهِ.

(4) زاد في رواية أبي داود (421): "...فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى فِصْلٍ، وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى فِصْلٍ، وَفِي يَدِ عُمَّرٍ حَتَّى فِصْلٍ، وَفِي يَدِ عُثْماَنِ، فَيَرَى هُوَ الْمَلَكُ، إِذْ سَقَطَ فِي الْبِرِّ، فَأَمَّرَ هُمَا فَتَرَحِّثُ، فَلَمْ يُقَدِّرَ عَلَيْهِ

(1174) قال: أخبرنا زيد، قال: أخبرنا شعبة. و(الباحي) 2/25: قال:
حدثنا محمد بن مقاتل. أبو الحسن، قال: أخبرنا عبيد الله، قال: أخبرنا شعبة. وفي
4/438 (292)، في (خلق أفعال العباد) 2/5: قال: حدثنا علي بن الجعد، قال:
أخبرنا شعبة. وفي 2/4872 (820) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا يزيد بن زريع،
cال: حدثنا سعيد. وفي 7/438 (820) قال: حدثنا آدم بن أبي إياض، قال: حدثنا
شعبة. وفي 9/438 (820) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال:
حدثنا شعبة. و(سلم) 2/151 (1151) قال: حدثنا محمد بن السمعي، وابن بشار,
cال ابن السمعي: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (822) قال: حدثنا
محمد بن السمعي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (825) قال:
حدثنا نصر بن علي الجهنجيمي، قال: حدثنا نوح بن قيس، عن أخيه خالد بن قيس.
و(أبو داود) 12/414: قال: حدثنا عبد الرزيم بن مطيرف الزؤاسي، قال: حدثنا
عيسى، عن سعيد. وفي (827) قال: حدثنا ودب بن شيبان، عن خالد، عن سعيد.
و(الترمذي) 12/187، وفي (الشافئي) 90: قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال:
أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (الشافئي) 92: قال: حدثنا نصر بن
علي الجهنجيمي، أبو عمرو، قال: حدثنا نوح بن قيس، عن خالد بن قيس.
و(النسائي) 8/174 و193، وفي (الكبري) 9455: قال: أخبرنا خبيدر بن
ممسدة، عن بشير، هو ابن السمعي، قال: حدثنا شعبة. وأبو يعلى) 8/309
(367) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (825)
cال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (821)
cال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سعيد. وفي (827)
cال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا ودب بن جرير، قال: حدثنا شعبة. وفي (822)
cال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا عيسى. و(ابن هبان) 8/369:
أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي، قال: حدثنا علي بن نجم، قال: أخبرنا
عيسى بن يوشع، عن سعيد.

456
أربعتهم (شعبة، وسعيد، وهشام، وخالد) عن قتادة، فذكره(1).

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
- قلقنا: صرح قتادة بالساعة عند أحمد (7731) والبخاري (2938).

***

952 - عن قيامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس:
«أن أبا بكر رضي الله عنه، لم يشلت بعثته إلى البترنيين، وكتب له هذا الكتاب، وتحتمه، وكان نقض الحائط ثلاثة أسطر: محمد سططر، ورسول سططر، والله سططر»(2).


كلاهما (عبد الله، وعزيرة) عن قيامة بن عبد الله بن أنس، فذكره(3).

(1) المسند الجمع (907) ومخافة الأشراف (1133 و1185 و1256 و1368) وأطراف المسند (826).
(2) اللفظ للبخاري (623).
(3) المسند الجمع (908 و909) ومخافة الأشراف (826).
(4) الحديث: آخره البهثي 4/86، والبغر (3126).

457
 قال الترمذي: حديث أنس حسن صحيح.

أخرج البخاري 7/3 (5879)، قال: وزادني أحمد(1)، قال: حديثنا

الأنصاري، قال: خدشتي أبي، عن يُثمان، عن أنس، قال:

"كان خاتم النبي (صلى الله عليه وسلم) في يده، وفي يد أبي بكر بعدده، وفي يد عمر بعدد أبي بكر. نقله لنا عثمان جلدد على يده أليس، قال: أخرج الحاتم، فجعل يعُبَث

به، فسقط قال: فاختُطينا ثلاثة أيام مع عثمان، فتَنَرَح البصر، فلَم نجده".

***

953 - عن تائب البناي، عن أنس بن مالك.

"أن النبي (صلى الله عليه وسلم) صنح خاتم من ورقي، فنقش فيه: محمد رسول الله، ثم

قال: لا ننقشوا عليه."(2)

أخرجه عبد الززاق (1352 و1946). وأحمد 3/167 (1267 هـ). والترمذي

(1445) قال: خدشنا الحسن بن علي الحلال.

كلاهما (أحمد بن حنبل، والحلال) قالا: خدشنا عبد الززاق، قال: أخبرنا

معمر، عن ثابت، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

(1) قال ابن حجر: هذه الزيادة موصولة، وأحمدذكروه، جزم الزندي في الأطراف (قلنا: رقم، فتح الباري 10/9202). أنه أحمد بن حنبل، لكن لم أرى هذا الحديث في مسنده أحمد من هذا الوجه أصلاً.

وقال ابن حجر: والذي جزم به الزندي هنا أن أحمد الذكرو هو أحمد بن حنبل، فيه نظر. قلت: القائل ابن حجر، الذي في معظم النسخ: وزادنا أحمد لم ينصبه، ووقع في الجمع بين رجال الصحيحين: للحنبيدي: وزادنا أحمد، يعني ابن حنبل، فلعله سلف من جزم بأنه ابن حنبل.

(2) الللفظ لعبد الززاق (1446).

(3) مسنده الجامع (1912)، وتفسير الأطراف (480)، وأطراف المسند (374).

والحديث: أخرجه الباهيسي 10/18، والبغوتي (1317).
954 - عن ثابت البكائي، وحميد، عن أئمة، قال:
"كان نقص حاتم النبي محمد رسول الله".

أخيره عبد بن عماد (13215) قال: حدثني عمرو بن عاصم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، فذكره.

***

955 - عن الزهري، عن أئمة، قال:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتد خاتم من ورقي، له فص حبشي، ونقشته: محمد رسول الله".

(*) وفي رواية: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم من ورقي، ففص حبشي".

(*) وفي رواية: "كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فص حبشي و كان فص حبشي".

(*) وفي رواية: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس خاتم فصه في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصاً ما تلي كفته".


1) المسند الجامع (911).
2) اللفظ لأحمد (13215).
3) اللفظ لأحمد (13291).
4) اللفظ لأبي شيبة.
5) اللفظ لسلم (5538).

أربعتهم (عثمان بن عمر، وابن وهب، وطلحة بن يحيى، وصليمان بن يبال)

عن يونس بن يزيد الأثيل. عن ابن شهاب الزهري، فذكره.1)

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

- فوائد:

- قال الطبري: لم يقل في هذا الحديث عن الزهري، عن آنس: «في يمينه، إلا»

- يونس، ولم يروه عن يونس إلا صليمان بن يبال، وطلحة بن يحيى الليثي. «المعجم الأوسط» (5295).

(1) المسند الجامع (916) و(917)، وتحفة الأثراف (1554)، وأطراف المسند (980)، والحديث: أخرجه أبو عوانة (862-868 و 8688)، والمرافئي، في (الأوسط) (5295)، وبالتالي (6147) و (6155) و (6154) و (6147).
وقال الدارقطني: أخرج مسلم عن أبي خيثمة عن إسحاق يعني ابن أبي أوس، عن سلمان عن الزهري، عن أنس، عن النبي ﷺ: ليس خالقًا في يمينه، فيه قُصّ حشيش، وجعل قصبه ما يلي كنه.

وعن عثمان، وعن عطاء، عن طلحة، عن يوشع، نحوه.

وإذا حدثت مخلوفة عن يوسف، حدث به الليث، وابن وهب، وعنوان بن عمر، وغيرهم عنه، ولم يذكروا فيه: في يمينه.

والليث، وابن وهب أحفظ من سلمان، ومن طلحة.

ومع ذلك فإن الذي يرويه عن سلمان: إسحاق، وهو ضعيف، رماد النسائي بأمر قبيح، حكاه سلمة عنه، فلا يُنتِج بروايته إذا انفرد عن سلمان، ولا عن غيره.

وأما طلحة بن يحيى، فضيـح، والليث، وابن وهب ثقتان، متقن، صاحبا كتاب، فلا زيادة ابن أبي أوس، عن سلمان إذا انفرد بها.

واتبعه طلحة بن يحيى، عن الليث، وعنوان بن عمر، وغيرهم.

فإن كان مسلم أجاز هذا، فقد ناقض في حدث بهذا الإسناد، رواه ثقتان حافظان، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن أنس، فزاد أحدهما على الآخر زيادة حسنة، غير منكرة.

فأخرج الحديث الناقص، دون الحديث التام، والرجلان موسى بن أعين، وعبد الله بن وهب رواه، عن عمرو، عن الزهري، عن أنس، عن النبي ﷺ، إذا وضع العشاء زاد ابن أعين: وأحكم صائم، فإن يؤذوا به قبل أن تصلوا.

فأخرج الحديث ابن وهب، ولم يخرج الحديث موسى، اللهم إلا أن يكون لم يبلغه حديث موسى بن أعين الذي فيه الزبادة عذرا له في تركه.

وأما حدث الحديث الناقص، فقد رواه جامعنا، عن الزهري، منهم: زياد بن سعد، وعقيل.

وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وإبراهيم بن سعد، وابن أخي الزهري، وشعبة، وموسى بن عقبة، وابن أبي عتيبة، وغيرهم، ولم يقل أحد منهم في يمينه (التتبع) (١٥٧).

***

٤٦١
حديث الطويل: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

(1) اللفظ للبخاري.
(2) المسند بالجامع (917-918) وتفسير الآداب (662 و 677 و 678) وأطراف المسند (497).
قلنا: صرحُ حميد بالسباع، في رواية هشيم، عنه.

له طريق عند أبي يعلى (680)، وسلف في الحديث (943).

***

957 - عن قادة، عن أنس، قال: «كناَيَ مَعَ المَسيح، حزنَ وتُوفي في إصبعه المسرى».

أخرجه النسائي 8/193، وفي «الكبير» (454) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى البسطامي، قال: حدثنا سلم بن قتيبة، عن شعبة، عن قادة، فذكره.

فوائد:

قال ابن عدي: وهذا الحديث عن عمر بن عامر، وابن أبي عروبة بهذا الإسناد يرويه خالد بن بطيء.

وقد روي عن شعبة، عن قادة، عن أنس.

يروى عن شعبة، سلم بن قتيبة، وعن سلم، الحسين بن عيسى البسطامي.

وقد اختُلِف على الحسين بن عيسى، عن سلم بن قتيبة في هذا الحديث.

فرواه عنه الجرجانيون، فحدثنا عنه أبو زرعة محمد بن عبد الوهاب، فقال فيه: فكأنى أنظر إلى بياض خامه في يده المسرى.

وحدها عبيد الرحمن بن سليمان بن عبد الجرجاني بمكة، عن الحسين بن عيسى، فلم يقل فيه: يسأولدما بعين، وله الصواب.

وقال الجرجاني علي بن أحمد: رواه عن الحسين بن عيسى، فقال: كان النبي ﷺ يتعم في يمينه. «الكامل» 3/421.

- وقال الدارقطني: وآمًا شعبة، فرواه حسن البسطامي، عن أبي قتيبة، عن

شعبة، واختلف عنه;

(1) المسند الجامع (919)، وتحفة الأشراف (1291).

والحديث، أخرجه البيهقي في «شعب الإينان» (673).
فرواه أبو عبد الرحمن النسائي، عنه، وقال فيه: إن النبي ﷺ كان يختتم في يمينه. وخلفه علي بن أحمد الجرجاني، فرواه عنه بهذا الإسناد، وقال فيه: أن النبي ﷺ كان يختتم في يساره.

وروى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنساب، أن النبي ﷺ كان يختتم في يساره، وأشار إلى خصره اليسرى، وهو المحفوظ عن أنس. [العلل] (2) 2586.


***

• حديث ثاني، عن أنساب بن مالك، قال:

"كان حاتم النبي ﷺ في هذه، وأشار إلى الخصر من يده اليسرى".

تقدم من قبل.

***

958 - عن تاقتة، عن أنساب:

"أن النبي ﷺ كان يختتم في يمينه".


ثلاثتهم (عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبان عامر، وإبراهيم) عن محمد بن

(1) اللظ للنسائي.

464
عيسى بن الطباعة، قال: حدثنا عبّاد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أسس، عن النبي، نحو هذا، إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة، عن قتادة، عن أسس بن مالك، عن النبي، أنّه كان يتختم في يساره، وهو حديث لا يصح أيضًا.

فوائد:

قال الأثرم: سيعبّت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: عباد بن العوام، مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. «الجرح والتعديل» 6/23.

***

959 - عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني أسس بن مالك، أنّه رأى في إصبع رسول الله خاتمًا من قرقي، يومًا واحدًا، ثم إن الناس اضطرّبوا خواتمهم من قرقي، فلم يمسواها، فطرخ رسول الله خاتمته، قطرخ الناس خواتيمهم».

(*) وفي رواية: «أنه رأى رسول الله خاتمًا في يده يومًا خاتمًا من ذهب، فاضطرّب الناس خواتيمهم قّرمى به وقلان لا ألبسهم أبدًا».

أخبره أحمد 160/(12658) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن سعد. وفي 16/7162(13167) قال: حدثنا زوج، قال: حدثنا ابن جريج، يعني ابن الحارث، عن ابن جريج، قال: أخبرني زيد، يعني ابن سعد. وفي 7163(13263) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. وفي

(1) المسند الجامع (921)، ومختصر الأشرف (1296)، والمقدّس العلي (1553).
(2) الحديث: أخرجه البازار (7117).
(3) اللفظ لأحمد (13385).
(4) اللفظ لابن حيان.
375/265 (13385) قال: حدثنا يش بن شعبة بن أبي حمزة، قال: أخبرني أبي و"البخاري" 1/701 (8668) قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن يُونس. قال البخاري: تابعتوا إبراهيم بن سعد، وزيد، وشعبة، عن الزُهريٍّ (1).

وقال ابن مُسافر، عن الزهري: أرى خاتمًا من ورقي (2). و"مسلم" 6/151 (5344) قال: حدثني أبو عمران، مُحمَد بن جعفر بن زياد، قال: أخبرنا إبراهيم، يعني ابن سعد. وفي 6/525 (5350) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا زروج، قال: أخبرنا ابن جنيف، قال: أخبرني زيد. وفي 6/536 (5372) قال: حدثنا عقبة بن مكرم الكندي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جنيف، بهذا الإسناد مثله. و"أبو داود" (421) قال: حدثنا محمد بن سفيان، لبني، عن إبراهيم بن سعد. و"النسائي" 8/195، وفي "الكبير" (472) قال: أخبرنا محمد بن سفيان، قراءةً، عن إبراهيم بن سعد. و"أبو عيال" (38538) قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: حدثني إبراهيم بن سعد. و"ابن جُbihان" (5492) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث السمحزوري، قال: حدثنا ابن جنيف، قال:

(1) قال ابن حجر: أبداً متابعة إبراهيم بن سعد، وهو الزهري السمندري، قَوْصِلَهَا مسلم، وأحمد، وأبو داود، من طريقه، بمنفقة يُونس بن يزيد، لا خلافة، إلا في بعض فظائع. والمرابعية زيد، وهو ابن سعد بن عبد الرحمن، الحماساني، تابعت منه، ثم البصري، قَوْصِلَهَا مسلم أَيْضًا، وأشار إليها أبو داود أيضًا، ولفظه عنه كذلك، لكن قال: "أضطربوا"، و"اضطربوا".

(2) قال ابن حجر: أشار إليه أبو داود أيضًا، وقال: "إسحاقه" كذلك، وأشار إليها أبو داود أيضًا.
أُريقتهم (إبراهيم، وزياد، وشُعبة، ويوسف) عن ابن شهاب الزُّهري، فذكره

- قال أبو داود: رواه عن الزُّهري، زياد بن سعد، وشُعبة بن أبي حذافة، وابن
مُسافر، كلهم قال: «من وَرَقٍ».

- فوائد:
- قال الدارقطني: رواه عَبْد الله بن الحارث المخرومي، وحجاج، وأبو
عاصم، وهشام بن سُليمان، وموسي بن طارق، عن ابن جرٍّج، عن زياد بن سعد، عن
الزُّهري، عن أسّن؛ أنه رأى في يد النَّبِيّ ﷺ خاتمًا من ذهب، فاضطرّ الناس الخوايتهم،
فرمى به النَّبِيّ ﷺ، وقال: لا ألبسه أبدًا، وهو المحفوظ، وهو الصَّحيح، عن ابن
جرٍّج.

وروى هذا الحديث يُوسُف بن يزيد، عن الزُّهري، واختُلف عنه في لفظه،
رواه سُليمان بن بلال، وطلحة بن يحيى، وَكِيَّة بن نصير بن حاحب، عن يوَّس،
عن الزُّهري، عن أسّن، أن النَّبِيّ ﷺ ليس خاتمًا من فضة في يمينه، من فَقَصٍّ حبشى،
جعله في بطن كنه.

وخلالهم عَبْد الله بن وَهْب، وعثمان بن عُمر، وخارجة بن مُصعَب، عن
يُوسُف، فرَوْأوهٌ عن الزُّهري، عن أسّن، كان خاتم النَّبِيّ ﷺ من وَرَقٍ، فَقَصُّ حبشى،
وَلَم يذكروا فيه؛ أنه خاتمه في يمينه.

رواه شُعبة بن أبي حذافة، وعبد الرَّحمن بن خالد بن مُسافر، عن الزُّهري،
نحو رواية ابن جرٍّج، عن زياد بن سعد، عن الزُّهري.
وذلك رواه إبراهيم بن سعد، واختُلف عنه;
فرواه الحفاظ عنه، عن الزُّهري، عن أسّن، نحوًا من قول شُعبة، وابن مُسافر.

(1) المسند الجمع (913)، ونظم الأشراف (1484 و1484 و1484 و1504 و1504 و1504، وأطراف
المسند (963)، وإيجاب الجزيرة المُحررة (769، 769، 769، 769، 769، 769).
والحديث: أخرجه البزار (636 و636 و636، وباب عونة (868 و868 و868 و868 و868 و868، والطبَّاراني، في
منهم: سهيلة بن الحجاج، وعلي بن الجعد، وبشر بن الحارث، وسعيد بن سليمان،
وحمس بن سليمان، لوين، وحمس بن جعفر الوَزَكاني، وإبراهيم بن حمة الزُهري،
وزوَّأْهُ عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أنس أن النبي ﷺ لبسه يومًا واحدًا،
ثم طرحه، وطرح الناس خواصهم.
وروى هذا الحديث بشر بن الوليد القاضي، وعبيد العزيز بن أبي سلمة العموري،
عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن أنس، نحو رواية مثبَّتا قدمًا ذكره عنه.
وزاد فيه قوله: فرأى في يد رجل خاتمًا من ذهب، فضرب إصبعه حتى رمي به.
ورأى على أم سلمة قرتين من ذهب، فأعرض عنها، حتى رمت به.
ويقول: هذه الزيادة غير محفوظة عن الزهري، وإنها رواها الزهري، عن أبي إدريس
الخولاني، عن رجل أدرك النبي ﷺ.
قال ذلك عقيل، وبوسط، عن الزهري، وهو الصحيح، العلل (2586).
- وقال البهتفي: ويشبه أن يكون ذكر الأورق في هذه القصة وهمًا، سيئ إلى
لسان الزهري، فجعله على الوهم، فلذي طرحه هو خاتم من ذهب، ثم اختذل
بعد ذلك خاتمه من ورق، ورواية ابن عمر تدل على أن الذي جعله في بيميه هو
خاتمه من ذهب، ثم طرحه، السنن البهتفي الكبير 4/142.
- وسأتي، وإن شاء الله تعالى، في مسنود عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنها،
من طرق ثابتة صحيحة، أن الخاتم كان من ذهب.

***

960 - عن الزهري، عن أنس;
"أنهُ أبصرَ على رسول الله ﷺ خاتمٍ ورقي، يومًا واحده، فضِعَ النَاسُ
خواتيمٍ بين ورقي، فليفُسوها، فطرح النبي ﷺ خاتمه، فطرح الناس حوائجهم."

(1) قوله: "الناس" أثنتان عن طبعة دار القبلة، لمسند أبي يعلى، وصحيح ابن حبان، إذ أخرججه
من طريق أبي يعلى، ولم يرد في طبعة دار المأمون.

488
رواية ابن جيّان مختصرة على الفقرة الأولى.

فواتيد:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبو زرعة، عن حديث؛ رواه عبد العزيز بن أبي سلامة، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، عن أن النبي رأى في يد رجل واحد من حديد، فضرب به بقضيب كان في يده.

قال أبو هيكذا رواه إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، عن النبي

قال: والحالت بن عبد العزيز بن أبي سلامة العموّري، والصحيح من حديث الزهرى: عن أبي إدريس، عن رجل من أصحاب النبي. (صحيح) (142).

وقال الدارقطني: يرويه الزهرى، عن عطاء بن يزيد، واختلف عنه.

ورواه النعمان بن راشد، عن الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن أبي طالب.

ورواه عبد العزيز بن أبي سلامة العموّري، وبشر بن الوليد، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، عن أنس، ووهم فيه.

وعيدهم يرويه، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، مرسلاً.

ورواه الحفاظ من أصحاب الزهرى، عنه، عن أبي إدريس الحwlاني؛ أن رجلاً من أصحاب النبي ليس خاتماً، وهو الصحيح. (العلل) (115).

وقال الدارقطني: روى هذا الحديث بشر بن الوليد القاضي، وعبد العزيز بن أبي سلامة العموّري، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهرى، عن أنس، نحو رواية من قدمنا ذكرها عنه.

(1) اللفظ لأبي يعلى.
وزاد فيه قوله: فرأى في يد رجل خاتماً من ذهب، فضرب إصبعه حتى رمى به، ورأى على أم سلمة قرطين من ذهب، فأعرض عنها، حتى رأى به.

وهذه الزيداء غير محفوظة عن الزهري، وإنما رواها الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن رجل أدرك النبي ﷺ.

قال ذلك عقيل، وبوينس، عن الزهري، وهو الصحيح.

وقوله: ورأى على أم سلمة، مرسلاً عن الزهري ﷺ. "العلل" (2586).

***

971- عن أبان بن أبي عبيدة، عن أنس بن مالك، قال:

"رأيت حائتم النبي ﷺ في ربيع الثاني، اضطعنة ليلة، كنت أنظر إلى بريقه.

 حين صلَّى."

حبسه قال: العشاة.

قال معاَمر: ثم أخبرت أنه وصعته بعد ذلك.

أخرجه عبد الرزاق (1466) عن معاَمر، عن أبان، فذكره.

- فوائد:

- قال أحمد بن حنبل: صحيفة معاَمر، عن أبان، عن أنس، موضوعة. انظر.

فوائد الحديث (18).

***

- حديث جميل، قال: سُئل أنس:

"هل أخذ النبي ﷺ خاتماً؟" قال: نعم، كأني أنظر إلى ويبصري عيناه.

تقدم من قبل.

- وحديث ثانٍ، عن أنس، نحره.

تقدم من قبل.

470
٨٦٢- عَنْ الأَزَرَّةِ بْنِ رَاشِدِ، عَنْ أَصِيبْ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَشْتَهِيُّوا بِئَارَ السُّمَّارِكِ، وَلَا تَنْقَبُوا فِي حَوَالِيِّكُمْ عَرَبِيًا»(١).


٨٦٣- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهْيُوبِ، عَنْ أَصِيبْ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «تَحِيِّي بِيْنَ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يُزَعُّفُ الرَّجُلُ»(٣).

(*) وفي رواية: «تَحِيِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الرَّجُلَ عَنِ التَّزَعُّفِ».

قال حماد: يعني المخلوق (٤).

(*) وفي رواية: «تَحِيِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُزَعُّفَ الرَّجُلُ جَلَّدًا»(٥).

أربعتهم (إسحاق بن إبراهيم ابن علیة، وححاد، وعبد الوارث، وزكريا) عن
عبد العزیز بن صهیب، فذكره.

قال الترمیذی: هذا حديث حسن صاحب.

***

964 - عن سلم العلوي، أنه سمع أناس بن مالك يقول:
"دخل علي النبي رجل، وعليه صفرة، فكرهها، فلما قام الرجل، قال
النبي لبعض أصحابه: لن أمرتم هذاأ أن يدغ هذه الصفرة، قالا مرتين، أو
ثلاثاً، قال أناس، وكان النبي، فقلت يا رجل، النبي يكره في وجهه.

(*) وفي رواية: "أن رجلًا دخل علي رسول الله، وعليه آخر صفرة،
وكان رسول الله، ففتح وجه رجل، يكره في وجهه بيضته، فلما خرج قال:
لعن أرمن هذاأ أن يفعلن ذا عنه".

(*) وفي رواية: "قربت إلى رسول الله صحیفة فيها قرع، وكان يعجب،
قال: فلقد رأيت بهدخل إصبعه يلتنمس القرع، قال: فدخل عليه رجل، فرأى
عليه آخر صفرة، فكرهها رسول الله، وكان لا يواجه رجلًا في وجهه بيضته
يكرهه، فلما قام، قال: لما من قوم: لن أمرتم هذاأ أن يدغ هذه الصفرة".

(*) وفي رواية: "كان القرع من أحب الطعام إلى رسول الله، أو كان
القرع يوجب رسول الله، شك يزيد، فأي إلى يقصمه فيها قرع، فرأيته يدغ".

(1) المسند الجامع (924، ومختصر الآثار (992-1011)، وأطراف المسند
(187).
(2) الحديث، أخرجه الطايلسي (176)، والبزار (2270 و1371)، وأبو عوانة (1481-1488)
1699، والطبراني في "الأوسط" (888)، والبيهقي 5/36، والبغوي (316).
(3) اللفظ لأبي داود.
(4) اللفظ لأبي يعلى.

473
اصبعه في الممّرم ينبع بها الفرع، السبابة وألوسطي، فوق بينها، ثم صميهما(1).


تسعتهم (أبو كامل، حسن، يزيد، عبيد الرحمن بن المبارك، وعبيد الله بن عمر القواريري، قتيبة، وأحمد بن عبادة، وسليمان، وأبو الزبير) عن حماد بن زيد، عن سلم الظلمي، فذكره(2).

قال أبو داود: سلم ليس هو علويًا، كان فيصر في النجوم، وشهد عند عدي بن أرطاة، على رؤية الهلال، فلم يجز شهادته.

***

965 - عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

"غيروا الشيب، ولا تقربوا السواد".


***

(*) اللحظ لأحمد (13146)
(2) المسند الجامع (853 و935) وتحفة الأشراف (598 و578) وأطراف المسند (1901) والحديث: أخرجه الطيالسي (1240) و"أبي النهديف" في "شعب الإيام" (1224 و1220)
(3) المسند الجامع (934) وأطراف المسند (589)

474
حديث محمد بن سيرين، عن أنس، قال:
«جاء أبو بكر ببابه، أبي فتحاه، إلى رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، بجده، حتى رضعت ببن يد يد رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ لابي بكر: لو أفرزت السجع في بنيك لأنيماك، مكرمة لابي بكر، فأسلما، ولحيته ورأسي كثقة بياض، فقال رسول الله ﷺ: عير وهم، وجنبوه السواء». يأتي، إن شاء الله.

***

966 - عن شريك، عن أنس، أن النبي ﷺ قال:
«اختصبوا بالحياء، فإنهم طيب الزريع، يسكون الدوحة».
أخرجه أبي إيليا (321) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الصدقي، قال:
حدثنا الحسن بن عامة، قال: حدثنا عمر بن شريك، عن أبيه، فذكره(1).
ـ قال أبو إيليا: لا أدرى شريك هذا، هو ابن أبي نزار أم لا؟

فؤاد
ـ قال ابن أبي حاتم: الحسن بن عامة، روى عن عمر بن شريك، عن أبيه، عن أنس.
سألت أبي عنه، ما حال الحسن، وعمر؟ فقال: مجهولان. "الجرح والتعديل"

12/3

***

967 - عنTABITIBNANBIYIN، عن أنس;
فأجئنا دخل على النبي ﷺ، أبيض الرأس واللحمية، فقال: ألسنت مسلمًا؟ قال: بل، قال: فاختصب».}

(1) مجمع الزواري 160، وإتحاف الجيرة المحمية (383، 412)، والمطلب العالية (240، 244، 246).
والحديث: أخرجه تمام، في فوائده (269).

475
أخره أبو يعلى (494) قال: حدثنا الجراح بن حكيم، قال: حدثنا إسحاق بن عبيد الحميد بن عبد الرحمن العجيلي، قال: حدثنا علي بن أبي سارة، عن ثابت، فذكره.

***

968 - عن الزهري، عن أنس، قال:
"سَدَّلَ رَسُولُ الله ﷺ ناصيحة، ما شاء الله، أن ينسدها، ثم فَرَقَ بعده".
أخره أحمد بن خالد، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري، فذكره.

- أخرج مالك (1727) في "المراقب" (928): الحارث بن ويسكن، قراءة على، وآنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول:
"سَدَّلَ رَسُولُ الله ﷺ ناصيحة، ما شاء الله، ثم فَرَقَ بعده ذلك".

- مُرَسَّل.

- فوائد:

قال الدارقطني: يرويه مالك، وأختلف عنه;
فرواه أحمد بن حنبل، عن حماد الخياط، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس بن مالك.
وخلقهم ممن، والقعبي، وأبو مصعب قروة، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري، مرسلا.
والمرسل أصح. "العلل" (597).

(1) المقصد العلي (1557)، ومجمع الزوائد 5/160، وإتحاف الخيرات السمحرة (120)، والمطالب العالية (2058).
(2) المسند الجامع (77)، ومختصر الأشراف (5836)، واستدركه حقائق أطراف المسند 5/1، ومجمع الزوائد 5/167.
(3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للمعولاء (1992).
قال ابن عبيد البار: هكذا رواه الرواة كلههم، عن مالك مرسلاً، إلا خالد بن 
خالد الحضري، فإنه وصلته وأسندته، وجعله عن مالك، عن زيد بن سعد، عن الزهري، 
عن أسس، فأخطأ فيه، والصواب فيه من رواية مالك الإرسال، كما في "الموطل" لا من 
حدث أسس، وهو الذي يصححه أهل الحديث.

ثم ساق ابن عبيد البار طرقًا للحديث من رواية الزهري، عن أسس، قال في 
آخرها: قال أحمد بن حنبل، وهذا خطأ، وإنها هو عن ابن عباس، ثم قال: ما قاله 
أحمد فهو الصواب، كذلك رواه ينس بن زيد، وإبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، 
عن عبيد الله، عن ابن عباس. "التمهيد" ٦٩ و ٧٠ و ٧١.

رواى إبراهيم بن سعد، ويوسف بن يزيد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبيد الله بن 
عليه، عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، وسياقي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

***
• حديث صحيح، عن أنس، قال:
  "رأيت سمع رسول الله ﷺ خصوبياً.

يأتي، إن شاء الله.
• وحديث آخر
  "كان رسول الله ﷺ لم يحصب قط ... وإن أبا بكر حصب بالجناة".

يأتي، إن شاء الله.

***
٩٦٩ - عن يزيد بن أبي الزقاق، عن أنس بن مالك، قال:
  "كان رسول الله ﷺ يُكْبِرُ دُهْنَ رأسه، وتسريخ جبهته، وكيج البقاع،
  حتى كان نوبه نوب زيات".(١)

(١) اللفظ للترمذي (٣٩).
أخبره الرَّمذي، في «الشَّهائِل» (٢٣٢ و١٢٦) قال: حدثنا يوشع بن عيسى، قال: حدثنا وَكِيْع، قال: حدثنا الرَّبيع بن صَبْحَة، عن يزيد بن أبِي، هو الرَّقاشي، فذكره(١).

***

٩٧٠ - عن مُوسى بن أَنْسِي، عن أَنْسِي بن مَالِكِ، قال: «كَانَتْ لِبُنُو أَسْيَسَةِ سَكِيَّةٌ يَنْطِبُ بِمِنْهَا». (٢)

أخبره أبو داود (١٦٦) قال: حدثنا نَصَر بن علي، و«الرَّمذي»، في «الشَّهائِل» (١٦٥) قال: حدثنا نَحَـم بن رافع، وغير واحد. جميعهم (نصر، وابن رافع، وغير واحد) عن أبي أحمد الزُّبيري، عن شيبان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن المُختار، عن مُوسى بن أَنْسِي، فذكره(٣).

- فوائد:
- قال الدارقطني: تَأْرَكَهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ المَخْتَارِ، عن مُوسى بِنِ أَنْسِي، عَنُ أبيه.

«إطْرافُ الأَفْرَادَ وَمَا بَعْدُهُ» (١٦٥).

***

٩٧١ - عن جَعْلَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِي، عن أَنْسِي، قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﻋَلَيْهِ ﺔَﻟَّهُ ﻭَالْمُلَائِكَةَ، إِذَا أَتَىَ يُطِيبُ لَمْ يُبْرِدْهُ». (٤)

(١) المسند الجامع (٩٣٩)، وتحفة الأشراف (١٦٧). 
(٢) اللفظ لأبي داود. 
(٣) المسند الجامع (٩٣٨)، وتحفة الأشراف (١٦٣). 
(٤) اللفظ لأحمد (١٢٠٠).

٤٧٨
وفي رواية: "عن عحياء بن عبد الله، أن آنسا كان لا يُروَّد الطَّيِبَ، قال:
ورَّعِم أنس؟ أن رسول الله ﷺ كان لا يُروَّد الطَّيِبَ" (1).

أخره أحمد 3/18 (1320) قال: خدشنا وكيك. وفي 3/133 (1328) قال:
وفي 7/111 (5929) قال: خدشنا أبو نعيم، قال: خدشنا عبد الوارث.
وفي 7/112 (5930) قال: خدشنا محمد بن يشمار، قال: خدشنا عبد الرَّحْمن بن مهدي.
وفي "النسائي" (217) قال: خدشنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيك.

أربعتهم (وكيك، وعبد الرَّحْمن، وأبو نعيم القفصل، وعبد الوارث) عن عَزْرَة بن ثابت الأنصاري، عن ثيامه بن عبد الله، فقدركه.

- قال النَّجَّاَئِي: هذا حديث حسن صحيح.

***

972 - عن إسهاعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن آنس بن مالك،
قال:
"ما عَرَضَ على النبي ﷺ طَيِبَ فَزَرَّدَهُ" (2).


---

(1) الفظاظ لأحمد (1381).
(2) المسند للجامع (636)، و"النهاية الأشراف" (499)، وأطراف المسند (399).
(3) المسند للجامع (636)، "اللَّيْثِيْفِي" في "شعب الإيمان" (2069 و2423).
(4) البغوي (3176).
(5) اللَّفظ لأحمد (1397).
ثلاثتهم (هاشم، وعفان، وحَسين) عن والمبارك بن فضالة، عن إسحاق بن
عبد الله بن أبي طلحه، فذكره (1).

* * *

973 - عن أبي عمران الجُنَوِي، عن أنس بن مالك، قال:
"وقت لنا رسول الله ﷺ حلق ألقاني، وقليل الألقان، وقص الشارب،
وتنف الإبط، أربعين يومًا مراً"(2).

أخبره أحمد 3/225 (121/550) وم/3/213 (121/550) قال: حدثنا يزيد بن
هارون. وفي 2/255 (121/550) قال: حدثنا محمد بن يزيد. و"أبو داود" (400)
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. و"الترتيبي" (275) قال: حدثنا إسحاق بن
منصور، قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث. و"أبو يعلى" (418) قال:
 حدثنا أبو خيشمة، قال: حدثنا يزيد.

أبرعتهم (يزيد، ومحمد بن يزيد، ومسلم، وعبد الصمد) عن صدقة بن موسى
أبي محمد صاحب الدقيق، عن أبي عمران الجُنَوِي، عبد الملك بن حبيب، فذكره.
قال أبو داود: رواه جعفر بن سْلَيْهَان، عن أبي عمران، عن أنس، قال: لم
يذكر البَنِّيَّة، قال: "وَقْتُ لَنَا"، وهذا أصح.

• أخبره مسلم 1/252 (95) قال: حدثنا تقي بن تقي، وقَطِيبة بن سعيد.
و"ابن ماجة" (279) قال: حدثنا بشير بن هلال الصواف. و"النسائي" 1/15، وفي
"الكبري" (15) قال: أخبرنا قطيبة بن سعيد.

ثلاثتهم (بابيء، وقَطِيبة، وبشير) عن جعفر بن سُلَيْهَان الصبغي، عن أبي عمران
الجُنَوِي، عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: (3)

(1) المسند الجمع (937)، وأطراف المسند (180)، ومجمع الروائد 5/188، والجهميجة
المهمة (949).
(2) الحديث: أخبره الطيالي (194)، والبزاز (1449، 1450، 1451)، والبغوي (317).
(3) اللفظ لأبي داود.

480
وقت لنا في قص الشارب، وتعليم الأطفار، وتنف الإبط، وحلق الغازة، عن أبي عمران الجرئي، عن أنس بن مالك، قال: حدثنا جعفر بن سليمان،
وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وتعليم الأطفار، وحلق الغازة، وتنف الإبط، لم يذكر النبي ﷺ.

(1) في المطبوع من "سنن النسائي": "وقت لنا رسول الله ﷺ..."، والصواب: "وقت لنا..."، ليس فيه: "رسول الله ﷺ كا جاء في "السنن الكبرى" رقم (15) من الطريق عينه، ويزيد ذلك قول الزهري: "النسائي، في الطهارة، عن قتيبة به، وقال: "وقت لنا". "خفة الأشراف"، وهو المعروف من رواية جعفر.

(2) اللطيف لمسلم.

(3) كذلك ورد في نسخة الخطية، وفي المطبوع: "وقت لنا رسول الله ﷺ".

قال ابن القطن: ذكر ( يعني عبد الحق، في الأحكام) من طريق مسلم، عن أنس قال: "وقت لنا في قص الشارب، وتنف الإبط، وحلق الغازة، عن أربعين ليلة.

(4) في طبعة دار الغرب: "قص الشارب"، وأثبتنا عن نسخة الكرميه الخطية، الورقة (37)، وطبعة الرسالة (1963)، وهي مصححة في نسخة الدكتور بشار بخته.

(5) في طبعة دار الغرب: "لا تترك"، وأثبتنا عن نسخة الكرميه الخطية، الورقة (32)، وطبعة الرسالة، وهي مصححة في نسخة الدكتور بشار بخته.

(6) المسند الجامع (643)، وخفة الأشراف (701)، وأطراف المسند (716)، والمحدث: آخره الطيبيسي (7255)، والبخاري (7387)، وأبو عوانة (4619)، والبيهقي (1/105)، من طريق جعفر.

وآخره البيهقي 1/105، والبخاري (1362)، من طريق صدقة.

المسلم (681)
قال أبو عيسى الترمذي: هذا صحيح من الحديث الأول، وصاحب بن موسى ليس عندهم بالحافظ.

فوائد:
أخيره العقيلي، في «الضعفاء» 3/119، في ترجمة صدقة، وقال: هذا لا يتتابع على رفعه.

***

494 - عن قاتدة، عن أنس;
«أن النبي ﷺ أمر يقطع الأجراس».
أخيره ابن جبان (471) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عمران الجرجاني، بحلف، قال: حدثنا محمد بن عبد الرزاق، صاحقة، قال: حدثنا القعنبي، قال:
حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد، عن قاتدة، فذكره.

فوائد:
قال ابن عباس الشهيد: ورواه القعنبي، عن خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قاتدة، عن أنس. وهو وهم، إما من القعنبي، أو يميم دونه. «عمل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم» 1/113 (27).

وقال الدارقطني: يرويه سعيد بن أبي عروبة، عن قاتدة، واختلف عننه.

فروةٌ غندر، عن سعيد، وخلال بن النارث، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن سعيد بن هشام، عن عائشة، عن النبي ﷺ.

ورواه القعنبي، عن خالد بن النارث، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، ووبه فيه. «العمل» (3852).

***

482
الصَّدِيقُ والدِّبَابِح

975 - عن أبي سعيد النَّاعبي، عن أنس بن مالك، قال:
{رأى رسول الله ﷺ رجلاً يُنعِم حمامًا، وقال: سُيَّتَان يُنعِم سُيَّتَانًا}.
أخبره ابن ماجة (776) قال: حدثنا أبو نصر محمد بن خلف العشْقَلاني،
قال: حدثنا رُوآذ بن الجراح، قال: حدثنا أبو سعد السَّاعدي، فذكره (1).

976 - عن عبد العزيز بن قيس العبدي، عن أنس بن مالك، قال رسول الله ﷺ:
{عُمِّرُ الْذِّبَابِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً، وَالْذِّبَابُ كَلُهُ في الدَّارِ، إِلا النَّحْلِ}.
أخبره أبو يعلى (4236) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا مُنكيم بن
عبد العزيز، عن أبيه، فذكره (1).

- فوائد:
- أخبره ابن عبيدي، في {الكامل} 4/540 فرجة سكين، وقال: وهذه
الحديث عن سكين، عن أبيه عن أبي، إنها يَعْرَف به، لا يرويه عن أبيه غيره.

977 - عن حنظلة، عن أنس بن مالك، قال رسول الله ﷺ:
{عُمِّرُ الْذِّبَابِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَالْذِّبَابُ كَلُهُ في النَّارِ}.
أخبره أبو يعلى (4290) قال: حدثنا أبو سعد الأشعج، قال: حدثنا عقبة بن
خالد، قال: حدثني عنيسة القاص، قال: حدثنا حنظلة، فذكره (3).

(*) المندل الجامع (105)، وتحفة الأشرافز (1716).
(1) القصد العلي (1126)، ومجمع الزوارد 4/1368 و/1360 و/1390، وإن تحفيز الصبرة (2323).
(2) المزند الجامع (1059)، والمطالب العالمية (1126)، ومجمع الزوارد 4/1368 و/1360 و/1390، وإن تحفيز الصبرة (2323).
(3) إن تحفيز الصبرة (591)، والمطالب العالمية (1126).
فوائد:

قال صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: قال أبي: كان حنظلة السدوسي ضعيف.


وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عنيسة أخي أبي الربيع، فقال: ضعيف.

الحديث، يأتي بالطمامات. "الجرح والتعديل" 6/299.

***

978 - عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

أمروا الصماع، فإن صوتت الذي تسمعون تشبيه، وتقديس، وتكبير.

إلا أن الذي أشارت رجاء في أن تطغى النار عن إبراهيم، فأذن للصداع.

فرأكب عليه، فأجلدنا الله يجبر النار الساية.

أخرجه عبد الرزاق (839) قال: أخبرنا أبو سعيد الشامي، عن أبان، فذكره.

فوائد:

قال أحمد بن حنبل: صحيفة متمم، عن أبان، عن أنس، موضوعة. انظر.

فوائد الحديث (818).

***

979 - عن محمد بن إبراهيم الباجي، عن جابر بن عبد الله، وآنس بن مالك.

أن النبي ﷺ كان إذا دعا على الجراد، قال: اللهم أهلك كباره، وأقتل صغاره، وأفسد بضعة، وأقطع دابره، وخذ بأفواها عن معايشتهما، وأوزراقه، إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تدعو على جنود من أجنادا الله، يقطع دابره؟ قال: إن الجراد نورة الحوت في البحر.

قال هاشم: قال زيد: فقد ذهب من رأى الحوت يبتره.

484
أخبر ابن ماجة (١٣٢١) قال: حدثنا هارون بن عبد الله المالكي، قال: حدثنا
هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن علاء، عن موسى بن محمد بن
إبراهيم، عن أبيه، فذكره.

***

٩٨٠ - عن عيسى بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال:
" عليشي أتية إلى رسول الله ﷺ، فرأيته قائماً في بيده المسجد، ياسم
الصادفة".

(١) المستند الجامع (١١٧٧)، وتحفة الأشراق (١٤٥١).
(٢) الأقران، في الأسرة (٥٣٩).

وقع في بعض النسخ المطبوعة لسنن الترمذي:
باب ما جاء في الدعاء على الجراد
١٨٢٣ - حدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا زياد بن
عبد الله بن علاء، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله،
وأنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ إذا دعا على الجراد، قال: اللهم أهلك الجراد، اقل
كباره، وأهلك صغاره.

هذا الحديث غير، لا تعرفه إلا من هذا الوجه، وموسى بن محمد بن إبراهيم التميمي قد
تكلم فيه، وهو كثير الغزائ ومناكير، وأبو محمد بن إبراهيم يثناه، وهو مدني.

وفي طبعة دار الغرب، قال الدكتور شاكر عواد: هذا الحديث ليس من كتاب الترمذي، إذ لم
نجد له أصلاً في جميع النسخ الخطية التي بين أيدينا، وإن انتشرت به الطبعة البولاقية، ولم
يذكره الكبار في "تحفة الأشراق"، وإنما أضافه لعققه من النسخة المطبوعة، ولم يحسن في ذلك
صراحة، هذا الحديث تعدى المزي عدم عزوته إلى الترمذي لأنه ليس منه، ولا أجد على ذلك
من رقمه على ترجمة زياد بن عبد الله بن علاء، في "تذكير الكمال" يرمي ابن ماجة حسب,
بالقول في آخر الترجمة: وروى له ابن ماجة حديثاً واحداً وقد وضع لنا عالياً من روايته، ثم ساءه
من طريق الخطيب بعثته وإسناة (٤٩١/٤٩)، ثم لو كان هذا الحديث أصلاً في كتاب الترمذي
لاستدرك الحافظان العراقي، أو تلميذه ابن حجر على المزي، وأيضاً البصيري قد سافه في
مصباح الزجاجة، مما يجزم تفرد ابن ماجة به، والظاهر أنه من إضافات الرواة.

قالنا: ولم يرد هذا الحديث في نسخة الكروشي الخطية.

(٢) اللقب لعبد الله بن أحمد.
وفي رواية: "غَدَّتْ إِلَى رَسُولِ لَهَبِ ٌ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةِ،
لِيَحْتَكَّيْ، فَوَافَتَهُ فِي نَيْدٍ يَمْسَمُ، يُسَمِّي إِلَّا الصَّدَقَةَ"(1).

أخره البخاري 2/160 (1502) قال: حدثنا إبراهيم بن السُندر، قال: حدثنا الوليد. و«مسلم»: 7/164 (869) قال: حدثنا هارون بن معروف (2)، قال:
و"ابن جهان" (4/43) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم،
قال: حدثنا الوليد.

كلاهما (الوليد، وإبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري) عن أبي عمرو الأوزاعي، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره(4).

***

٩٨١ - عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنّ بن دايم يجدث;
"أنَّ أمهُ حِينَ ولِدَتْ، انطلقا بِالصِّبْرِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيَحْتَكَّيْ، قالَ: فَإِذَا
النبي ﷺ في بركٍ، يُسِمُّونَ عَنِيَّاءً.

قال سَبِيبَةُ: وأَكْبَرُ عَلَمَي مِثْلَهُ، قالَ: في أَفْدَاهُ(5).

(4) وَفِي رَوَاهُ: "دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهَوَّيَّسَ الْعَمْرُ عَنِّيَّاءً.
قال هشام: أَحْسَبُهُ قَالَ: "في أَفْدَاهُ(6)."

(1) الفاظ للبخاري.
(2) قال المزي: وفي بعض النسخ: "عن هارون بن معروف، وإسحاق بن إبراهيم الأنصاري".
(3) تغفة الأشرافز(2).
(4) قالوا: سألت أبو عنه، هو عبد الله بن أحمد بن خالد.
(5) المسند الجمع (176)، وتغفة الأشرافز (178)، وأطراف المسند (178).
(6) البخاري، به: أخبره البصيري 4/342 و536، والبغوي (2790).
(7) الفاظ لأحمد (1781).
قال: "ثم قال بعد: "في آدابنا". ولم يشكي". (*)
وفي رواية: "رأيت رسول الله ﷺ يسم عينا في آدابنا، ورأيت منه مَنْزِرًا يكتمًا." (2)
أخرجه عبد الرزاق (8452) عن ابن التيمي. و(ابن أبي شيبة) 5/2004

***

(١) اللفظ لأحمد (١٧٥٦).
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) المسند الجامع (١٦٨٧) واضحه الأشراف (١٣٣٢)، وأطراف المسند (١٣٣٢).
(٤) الحديث: آخرجه البهظي (٢٧٩١) والبغوي (٣٢٠).
وحديتُ قنادة، عن آنس، قال:
"كان رسول الله ﷺ يختص في خطبهِ على الصدقةِ، وينهى عن السملةِ."
تقدم من قبل.

***

982 - عن هشام بن زيد بن آنس بن مالك، قال: "دخلت مع جدي آنس بن مالك دار الأحكام بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال آنس: "نهى رسول الله ﷺ أن ينصبُ الجهائم" (1).

(2) وفي رواية: "دخلت مع جدي دار الإمارة، فإذا دجاجة مصبورة برما، فقلت: آنس بن مالك نهي رسول الله ﷺ أن ينصب الجهائم "(2).

(3) وفي رواية: "نهى رسول الله ﷺ عن ضيوع الجهائم" (3).


(1) اللفظ لأحمد (1277).
(2) اللفظ لأحمد (13013).
(3) اللفظ لأحمد (12893).
كلهم عن شعبة. وقال: حديثنا علي بن محمد، قال: حديثنا
و كعب، عن شعبة. وقال أبو داود (2816) حديثنا أبو الوليد الطيالسي، قال:
حديثنا شعبة. وقال في النساوي 7/138، وفي الكبرى (13) 4513: أخبرنا إسحاق بن
مسعود، قال: حديثنا خالد، عن شعبة.
كلاهما (شعبة، وحماد بن سلمة) عن هشام بن رزق، فذكره(1).

***

982 - عن فتادة، عن أن سب
«أن النبي ﷺ، عني الحسن و الحسن بن يقبس»(2).
أخرجه أبو يعلى (2945) قال: حديثنا الحارث بن وسركين. وابن جبان
(5309) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حديثنا إبراهيم بن المتنز الجزائري.
كلاهما (الحارث، وإبراهيم) عن عبد الله بن ويهب، عن جربير بن حازم، عن
فتادة، فذكره(3).

- فوائد:
-
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألتُ تيمى بن معين، عن جربير بن حازم،
فقال: ليس به بأس، فقلتُ له: إنه مجدت عن فتادة، عن أناس، أحاديث مناكير,
فقال: ليس بشيء، هو عن فتادة ضعيف. «العلل ومعرفة الرجال» (3912).
-
وقال أبو حاتم الرازي: أخطأ جربير في هذا الحديث، إنها هو فتادة، عن
عكرمة، قال: عين رسول الله ﷺ، مرسلاً، «علل الحديث» (1233) .

(1) المسند الجامع (947)، ومختصر الأشراف (1630)، وأطراف المسند (101).
(2) اللفظ لأبي يعلى.
(3) مجموع الزوائد 57/7، وإثبات الحديث الصحيح (776)، والمطالب العالية (530).
(4) مجموع الرجال (43)، والج 답변 (848)، وأبو
(878)، والبيهقي 9/4 و834.

489
- وأخرجه ابن عدي، في "الكامل" 2/472، في ترجمة جرير بن حازم، وقال:


**

984 - عن قَطَادَة، عن أَنَسَ، قَالَ:

"عن النبي ﷺ، عن ابن مسعود ﭑ، قال: "قلت لبني: "اعلم كيف بعثت بالنبي"."

أخبر جعفر بن الزرقاء (796 م) عن عبد الله بن مُحَرَّر، عن قتادة، فذكره.

- فوائد:

قال البزار: حديث عبد الله بن مُحَرَّر لا نعلم رواه أحد، عن قتادة، عن أنس غيره، وهو ضعيف الحديث جداً. "مسند" (7281).

**

985 - عن يَزِيدِ الرَّقاشيِّي، عن أَنَسَ، قَالَ:


أخبر جعفر بن الزرقاء (810) قال: حدثنا خفوص بن عبد الله بن عمر الحلياني.

قال: حدثنا دَرْسَت بن زيد، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

- فوائد:


**

(1) مجمع الزوائد 4/59.
(2) المقصد العلي (691)، مجمع الزوائد 1/217، وإملأحب الجيرة الشمجة (490)، والمطالب العالية (234).

490
الأضاحي

986 - عن قتادة، قال: حديثنا أنس بن مالك، قال:
"كان رسول الله ﷺ، يُصْحَحُ بِكَبْسِمَةٍ، أَفْرَنتين، أَملحتين، وكان يُتَرَكُّ.
وقد رأيتاه يذبحه بيده، واضعاً على صفاحها قدمه". (1)
(*) وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ، كان يُصْحَحُ بِكَبْسِمَةٍ أَملحتين،
يذبحه بيده، ويُطَأ على صفاحها، ويذكر الله عزّ وجل»). (2)
(*) وفي رواية: «أن النبي ﷺ، كان يُصْحَحُ بِكَبْسِمَةٍ أَفْرَنتين،
يُطُأ على صفاحها، ويذبحه بيده، ويقول: يُسَمِّيه الله عزّ وجل»). (3)
(*) وفي رواية: «أن النبي ﷺ، كان يُصْحَحُ بِكَبْسِمَةٍ، بالكُبْسِمَة، بِكَبْسِمَةٍ، أَفْرَنتين،
أَملحتين»). (4)

أخرجه عبد الزراك (1298/1299) عن مтвержден. و«أحمد» 3/69 (11982) قال:
حديثنا هشيم، قال: أخبرنا شعبة. وفي 3/118 (1217), و 3/213 (1267), و 3/712 (1399)
قال: حديثنا يحيى على شعبة. وفي 3/182 (1274), و 3/278 (1293) قال:
(1401) قال: حدثنا وكيع، قال: حديثنا شعبة. وفي 3/142 (1449) قال:
حديثنا أبويس، قال: حديثنا أبو، يعني ابن زيد العطار. وفي 3/170 (1766) قال:
حديثنا محمد بن جعفر، قال: حديثنا شعبة. وفي 3/183 (1295) قال: حديثنا وكيع،
عن شعبة، وفي 3/184 (1299) قال: حديثنا شعبة. وفي 3/185 (1299) قال: حديثنا
إسحاق، قال: حديثنا شعبة. وفي 3/211 (1322) قال: حديثنا عبد الصمد،
قال: حديثنا هشام. وفي 3/212 (1326), و 3/272 (1399), و 3/372 (1391) قال: حديثنا
هشام. وفي 3/228 (1352), و 3/271 (1355), و 3/272 (1391) قال: حديثنا
هشام.

(1) اللفظ لأحمد (11982).
(2) اللفظ لأحمد (1276).
(3) اللفظ لأبي يعلى (1266).
(4) اللفظ لعبد الزراك.
حدثنا شعبة. وفي 3/255 (1371/6) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.


وفي (1391) قال: حدثنا وكيع، ويجيب بن سعيد، عن شعبة. وقولهم: (1377) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة. وقولهم: (1378) قال: أخبرنا أبو عوانة.


- في رواية هاشم، وسعيد بن عامر، وخالد، وعيسى بن يونس، عن شعبة.


- قلتنا: صرَّح قَتاة أيضاً بالسِّياء في رواية هشيم، وسعيد بن أبي عروبة، عند النسائي.
قال البتريدي: هذا حديث حسن صحيح.

***

987 - عن عبد العزيز بن صهيب، عن أس سُنَّ مالك.

«أن النبي ﷺ كان يُضعف بكبشتين».

قال أسس: وَاكَا أُصْحَحَ بِهِ(1).

وفي رواية: «صحيح رسول الله ﷺ بكبشتين علمثنين».

قال أسس: فَأَنَا أُصْحَحَ بِكِبشَتَيْنِ(4).


كلاهما (إسحاق ابن علاة، وشعبة) عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره(3).

***

988 - عن أبي قلابة، عن أنس.

«أن رسول الله ﷺ انكما إلى كبشتين أقوتين، أملحتين، فблиغها يبديها»(4).


(1) اللوقظ أحمد (1404).
(2) اللوقظ أبو يعلى.
(3) اللوقظ أحمد (1403)، وثقة الأشراف (1091 و1092)، وأطراف المسند (290).
(4) الحديث؛ أخبره أبو عوانة (2801)، والدارقطني (4761)، والبيهقي (509، 259.
(4) اللوقظ للبخاري.

494
ثلاثتهم (قُتيبة، وسُويد، وإسحاق) عن عبد الوهاب الثقفي، عن أبي السحَّبِي، عن أبي قلابة، فذكره(1).

- قال البخاري: تابعه وعبيض، عن أبيوب(2)، وقال إسحاق، وحاتم بن ورذان: عن أبيوب، عن ابن سيرين(3)، عن أسس.

***

989 - عن تابِيّ البَناءِ، عن أنسي:
"أن النبي ﷺ، كان يَصْحَبِي يَكْبِشِيَّينَ أَمْلَحْجِيَّينَ".
قال أيوب بن بكر: "إن النبي ﷺ، صحّى يَكْبِشِيَّينَ أَمْلَحْجِيَّينَ")((4).

أخرجه أحمد 3/168 (1286) قال: حديثنا سهل (ج) وعبد الله بن بكر.
وعبد بن حميد(1386) قال: حديثي ابن أبي قتيبة، قال: حديثنا عبد الله بن بكر.
والتسمائي(7/219) وفي الكبير(446) قال: أخبرنا محمد بن السمنى، عن خالد.

ثلاثتهم (ساهل، وأبو بكر، وخالد) عن حميد، عن ثابت، فذكره(5).

(1) المسند الجامع (951)، ومغفة الأشراف (957).
(2) الحديث: أخرجه أبو عوانة (775)، والبيهقي 9/272 و279.
(3) قال ابن حجر: قوله: "تابعه وعبيض عن أبيوب"، ثَعَلَّفَ في رواية أبي ذر، وقدّم الباقون متابعة وعبيض على روايتين إسحاق وحاتم، وهو الصواب، لأن وعبيض إذا رواه عن أبيوب عن أبي قتيبة متتابعًا لعبد الوهاب الثقفي، وقد وصلت الإسحاقية من طريقه كذلك. «فتح الباري» 10/11.
(4) قال ابن حجر: يعني أنها خلفا عبد الوهاب الثقفي، في شيخ أبيوب، فقال هو: أبو قلابة، وقالا: "هذا بن سيرين. فتح الباري" 10/11.
(5) المسند الجامع (953)، ومغفة الأشراف (798)، وأطراف المسند (31).
(6) الحديث: أخرجه البزار (2836)، وأبو عوانة (7749).
قال أبو عبد الرحمن، عبد الله بن أحمد بن حنبيل: قال أبي: أشتدها جميعاً عن ثابت، عن آنس.

***

990 - عن قتادة، عن آنس، قال:
«صحب رسول الله ﷺ، يكسيين، أفرنئين، أمّحلين، فقُرب هؤلاء، فقال:
 بشكن الله، اللهم ملك وملك، هذا عَن محمد، وأهله بيته، وقرب الآخر، فقال:
 بشكن الله، اللهم ملك وملك، هذا عَن وحَذَك من أمتي».

أخرجه أبو يعلى (318) قال: حدثنا الحكم بن موسى، أبو صالح، قال:
حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن قتادة، فذكره.

ٍ- فوائد

- قال أحمد بن حنبيل: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظاً جيداً. «العلّم» (٢٦٦ و٢٦٧).

***

991 - عن محمد بن سيرين، عن آنس، قال:
 قال رسول الله ﷺ، يوم النحر: من كان دينق الصلاة، فليُبعد، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، هذا يوم يسنه في اللحم، وذكَره من جيرانه، فكأن رسل الله ﷺ صدقته. قال: وعندئذ جذعه فأتيح إليه من شأني أخبر، قال: فرخص له، فلأدرأ أبلغت رخصته من يسواه، أم لازم؟ قال: لم انكلما رسول الله ﷺ.
 قال: فتجرزها، هكذا قال أيوب.

(١) جمع الروائد ٤/٢٢، وإنجاز الجيرة المنارة (٤٧٤).
(٢) والحديث: أخرجه الطبري، في الأوسط (٣٧٧).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤٤٤).
(*) وفي رواية: "أن أَنَسُ بِنَ مَالِيكٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى يَا مَرَضٌ النَّإْرِي، مِثْلَ حَثْبٍ، فَأَمَرَ بِمُذْبَحَةٍ أَنْ يُعْيَدِ دَبْحَةٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصارِ، فَقَالَ: بَيْنَ رَسُولِ الله ﷺ وَجِيرَانٍ لي، إِنَّمَا قَالَ: يَا حَضَرًا، وَعَنْدَيْ عَنَاقُ لَي أَحْبَبُ لَيْنَ مِنْ شَأْنِي فَخُصُصُ لَهُ فِيْهَا".1

(*) وفي رواية: "خَطَّبَهَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَّى أَخْضَرُ، قَالَ: فَوَجَدُ رَبِّي يَرِيحَ هَمِّ".2

(*) وفي رواية: "خَطَّبَهَا رَسُولُ الله ﷺ صَلَّى أَخْضَرُ، فَوَجَدُ رَبِّي يَرِيحَ هَمِّ".3

أُمَلَحْنِينَ قَلِبَهَا".4


---

1) (الفتح للبخاري) 984
2) (الفتح للسلم) 5122
3) (الفتح للنسائي) 193
4) المسند 2/326

كلاهما (أيوب، وهشام) عن محمد بن سيرين، فذكره(1).

- في رواية أحمد، والبخاري (954 و964 و965 و966) ومسلم(190) و191 و192، والنسائي (7/272) (4472): "مُحمد ولم ينسب.
- وفي رواية البخاري (4059): "ابن سيرين" ولم ينسب.
- وفي رواية مسلم (122)، وابن ماجة، والنسائي (3/193 و220 و221).

(4462)، وأبي يعللي: "مُحمد بن سيرين".

***

992 - عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال:
قال النبي:
من دَيَّجَ قَبَلَ الصَّلاَةَ، فَأْئِنَا دَيَّجَ لَنفْسِهِ، وَمَنْ دَيَّجَ بَعْدَ الصَّلاَةَ، فَقَدْ تَمَّ نِسْكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ.

أخرجه البخاري 7/128 (4056) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسحاق، عن أيوب، عن محمد، فذكره(1).

***

حَيْثُ عَبَّد الْوَارِث، مُؤْلِي أَنثى، وَعَمِّرو بْنَ عَمَّار، عَنْ أَنثى، عَنْ النَّبِيِّ كَانَ:

(1) المصدر الجامع (4468)، وتحفة الأشراف (1455)، وأطراف المسند (935).
الحديث: أخرجه أبو عوانة (7/272 و273)، والبيهقي 9/272 و277.
(2) المصدر الجامع (4469)، وتحفة الأشراف (1455).
الحديث: أخرجه البغوي (1131).
«هَتَّهِمُّنَّ أَنَّ حُرُمَ الأَصْحَابِيِّ، أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقُ ثَلَاثِ كِبَالٍ... فَأَمْسِكُوا مَا شَاءُنَّ.»

تقدم من قبل.

***

الطِّبَّ والمرض

993 - عن عمران العقبي، قال: سمعت أناسا يقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَرَّضَ يَوْمَ الْيَومِ، حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ، خَلَقَ الدَّواءَ، فَكَذَّابُوا»(1).


كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبيل) عن يونس بن محمد، قال:

 حدثنا حرب بن ميمون، قال: سمعت عمران العقبي، فذكره.(2).

***

994 - عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي أسى بن مالك، قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 ثلاث فيهن شفاعة من كل ذئب، إلا السام: السنا والسنوات (قال محمد: وتبينت الثلاثاءة) قالوا: يا رسول الله، هذا السنا قد عرفتاه، فما السنوات؟ قال:

 لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعْرَفَ كُمُوهُ.

أخرجه النسائي في (الكبير) (536/7) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال:

 حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا حاتم، عن محمد بن عبارة، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، فذكره.(3).

***

(1) اللفظ لأحمد.
(2) المسند الجامع (961)، وأطراف المسند (772)، ومجمع الزوائد 5/84، وإن تحاف الجمرة.
(3) مختصر الأشراف (969).

499
995 - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنَّى:
"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، احْتَجَّ عَلَى الأُخْدَعَيْنِ، وَعَلَى الْكَاهِلِ".
(1)
(*) وفي رواية: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يَحْتَجُّ عَلَى اللَّهِ إِلَيْهِ، وَلَقَدْ ثَلَاثًا، وَحَنَّاءَةٌ، وَعَلَى كَاهِلِهِ، وَايْتَمَّنَّهُ عَلَى الأُخْدَعَيْنِ".
(3)
(*) وفي رواية: "كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يَحْتَجُّ فِي الأُخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجُّ لِسَبْعَ عُسْرَةٍ، وَسَبْعَ عُسْرَةٍ، وَإِبِنَةَ وَعْشِيْنِ".

أخرجه ابن أبي سفيان 7/184 (3369) قال: حدثنا أسعد بن عامر، قال:
كلها (جرير، وهمام) عن قتادة، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن.

(1) اللفظ لأحمد (1271).
(2) اللفظ لأحمد (1302).
(3) اللفظ للترمذي.
(4) المستند الجامع (963)، وعفعة الأ师范 (1147)، وأطراف المسند (788)، وإحاف الفجرة المهمة (398).
(5) الحديث: أخرجه الطالبلي (2106)، والبيهقي (440)، والبغوي (322).
فوايد:

قال عبيد الله بن أحمد بن حنبل، سألت يحيى بن معين، عن جبرير بن حازم:
قال: ليس به باس، فقلت له: إنه يزعم عن قتادة، عن أنس، أحدب متاكير.
قال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. (العلل ومعرفة الرجال (1234).

وقال العقيلي: رواه عمرو بن العاص، عن همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسبح، قال: احتجم النبي ﷺ في الأخذعين والكاهل.
ورواه جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، وحديث همام أولى. (الضعفاء).

187/6

***

976 - عن النهاس بن فهم، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال:
«من أراد الحجامة، فليتبرس سبع عشرة، أو تسع عشرة، أو أحداً وأربعين،
ولا يتبن بأخيكم الدم فيقتله».

آخره ابن ماجة (684) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا عثمان بن
مطر، عن زكريا بن ميسرة، عن النهاس بن فهم، فذكره.

***

977 - عن كثير بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال
رسول الله ﷺ:
«ما مروت ليلة أُمرَي فيها بِمَثلِهِ، إلا قالوا: يا محمد، مَرَ أَثَنَكَ بِالحَجَاجِمَةَ».

آخره ابن ماجة (679) قال: حدثنا جبار بن المغلُس، قال: حدثنا كثير بن
سليم، فذكره.

(1) المصنف العام (964)، وتحفة الأشراف (1228).
(2) المصنف العام (965)، وتحفة الأشراف (1448).
(3) الحديث: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (3176).
- فوائد:

- أخرجه ابن عدي، في «الكامل» 7/198، في ترجمة كثير، وقال: وهذه الروايات عن أنس، عامتها غير معروفة.

***

998 - عن حميد الطويلي، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول:

"احتجج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجّته عبد جليلٍ من الأنصار، قَالَ: فَبِسْمِ اللَّهِ, المَّوْلَى, فَحَفَظَّهَا عَنْهَا مِنْ صِرَّتِهِ, يَعْني حَرَاجَة"(1).

(*) وفي رواية: "عن حميد الطويلي، عن أنس، رضي الله عنه، أنه سئل عن آخر الحجج، فقال: احتجج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجّته أبو طيبة، وأعطاه صالحيين من طعامٍ، وكلّم مواليه، فحفلوا عنه.

وَقَالَ: إِنّ أَمْلَى مَا تَداوِينَتْهُ بِالحِجَاجَةَ, وَالْفُسْطَ الْبَحْرِيَّ".

وَقَالَ: لَا تَعْتَدُّوا صِبَّانْكُمُ بِالْعَمْرِ مِنْ الْعُتُورِ, وَعَلَّيْكُمُ بِالْفُسْطَ"(2).

(*) وفي رواية: "عن حميد، قال: سئل أنس بن مالك، عن كيف قضى الحجج؟ قال: احتجج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجّته أبو طيبة، فأمر له بصالحيين من شعير، وكلّم مواليه أن يحلفوا عنه من صريحته، وقال: أُمِلَّى ما تداوينتم به الحجاجة، والفسط البحرى(3).

(*) وفي رواية: "سئل أنس عن كيف قضى الحجج، فلم يقل فيه خلاً ولا خراجاً، قال: قد احتجج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجّته أبو طيبة، فأمر له بصالحيين من طعام، وكلّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أهلها، فحفلوا عنه من غليته، أو من صريحته".

(1) اللفظ للحميدي.
(2) اللفظ للبخاري (5692).
(3) اللفظ لأحمد (12914).
وقال: "خير ما تداوينهم يه المَجَامع، والقُسط البحرى، ولا تُعذّبوا صبياتكم بالعمر".(1)


(1) اللفظ لَيْي بِعَيْل (٣٧٦٥)
(2) وهو في رواية أبي مُصَعِّب الزُهرِي، للمَوَطَأ (٢٠٥١)، وسُوَّد بن سعيد (٧٤٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٢٠).
عن سفيان. وأبو يعلى (3746) قال: حدثنا عثمان بن الزبير، وبسام بن زهير، قال: حدثنا قتادة. وفيه (1) قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا يزيد بن زرارة.

وفي (3850) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد.

ومالك، وشفيان بن عبيد الله، وابن أبي رائدة، وعبد الوهاب، ومصرع، وابن أبي عبيدة، وعطاء بن عبيد، وشهاب، وزيد بن هارون، وشفيان الثوري، وعبد الله بن السمراء، وإسحاق بن جعفر، ومروان، ويزيد بن زرارة، وزياد، وشفيان بن حبيب، وحماد) عن حيد الطويل، فذكره (1).

- قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.

- قلنا: قرِطح حيد بالسياع عند الحميدي، وأحمد (4840)، ومسلم (445).

***

999 - عن عمرو بن عامر الأنصاري، قال: سمعت أنسا يقول:

"كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج جمع من الناس، ولم يكن يظليم أحداً أجره" (2).

(2) وفي رواية: "اختوج رسل الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظليم أحداً أجره" (3).


(1) المسند الجامع (83)، وتحفة الأشراف (580 و505 و519 و527 و531) والحديث: أخرجه الطيالسي (219)، وأبو عوانة (53), والبيهقي (5296-5297), والبغوي (337). (12847)

(2) النفح لأحمد (1872).

(3) النفح لمسلم. 504
كلاهما (مسعر، وسفيان الثوري) عن عمرو بن عامر، فذكره(1).

***

1000 - عن ابن سيرين، عن أسس بن مالك:
"أن النبي احتجج، وأعطى الحجاج أجره"(2).
كلاهما (عبد الحميد، وَهِب) عن خالد بن عبد الله، عن يوُسُف بن عبيد، عن محمد بن سيرين، فذكره(3).
-
في رواية ابن جبان: "عن محمد بن سيرين".
-
فوائد:
-
قال محمد بن أحمد بن البراء: قال لعلي ابن المطيري: خالد، عن يوُسُف، عن ابن سيرين، عن أسس، أن النبي احتجج، وأعطى الحجاج أجره، فذكره، وقال:
هذا يرجح "علل ابن المطيري" (561).

(1) المصنف الجامع (872)، وتفتح الأشراف (1111)، وأطراف المصنف (167).
(2) الحديث، أخرجه البزار (5178، 567، 9) والبيهقي 9/37.
(3) المصنف الجامع (376)، وتفتح الأشراف (1471)، والحديث، أخرجه البزار (1474).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، عن حديث، رواه خالد الواطبي، عن يوشع، عن ابن سيرين، عن أنس، أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره.
ورواه جعفر بن حكيم، عن يوشع، عن محمد بن عبادة، عن ابن عباس.
قال أبو حاتم: الصحيح عن ابن عباس، عن النبي ﷺ. "علل الحديث" (2448).

وقال أبو الحسن الدارقطني: برزوه يوشع بن عبيد، واختلف عنه;
فرواه خالد بن عبد الله، عن يوشع، عن ابن سيرين، عن أنس.
وخاله جعفر الأحمر، وعبد الله بن تماري، فرواه عن يوشع، عن ابن سيرين،
عن ابن عباس.

وهو معروف برواية ابن عباس، عن النبي ﷺ. "العلل" (2625).

***

1001 - عن ثابت التابِنِي، عن أنس:
"أن أبو طيب حجاج النبي ﷺ، فأمر له بصحب من ثري، وكلم أهلها فوضعوا
عنه من خراجه".
أخرجه أحمد 3/174 (1281)، قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا حماد، قال:
حدثنا ثابت، فذكره.

- فوائد:
- قال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا افترد بحديث: وجب أن يتوقف
ويتبين فيه، لأنه كان سيؤثر الحفظ، كثير الغلط. "تنظيم قدر الصلاة" 2/467.

***

1002 - عن الزهري، عن أنس:
"أن النبي ﷺ كرى أسعده بن زرارة من الصوكي".

(1) المسند الجامع (884)، وأطراف المسند (254).
(2) الحديث، آخرجه الطبراني، في "الأوسط" (1268).
(3) اللفظ للترمذي.

560

قال أبو عیسی التریذی: هذا حديث حسن غريب.

وقال أبو حاتم ابن چبّان: تفرد بهذا الحديث يزيد بن زریع.

فوائد:

قال أبو حاتم الرزازی: هذا خطأً، أخطأً فيه معمّر، إنها هو: الزهری، عن أبي أبی أبیه، عن النبی، عن ابیه، عن مسّد، عن الموسّد. «العلل» (۲۷۷ و۲۴۸ و۹).

وقال أبو الحسن الدارقطنی: يدويه معمّر، عن الزهری، عن أبیه، عن أسّه، حدثهم به بالبصرة، ووهم فيه.

والصحيح: عن الزهری، عن أبي أبیه، عن سّهله، عن النبی، كوى أسدّ بن چرارة. «العلل» (۲۶۱۹).

***

۱۰۸۳ - عن قتادة، عن أنس، قال: "کواني ابو طلحة، ورسول الله ﷺ بین أظهرنآ، فما نثبت عنه؟". أخبر جعفر أحمد (۱۳۹/۱۲۴۴) قال: حدثنا مسلم بن داود، قال: حدثنا عمران، عن قتادة، فذكره(۲).

***

(۱) المسند الجامع (۹۶۷)، وفیه الأشراف (۹۴۹).

(۲) المسند الجامع (۹۶۸)، وأطراف المسند (۹۸۹).

(۳) أخریج الطیبی (۲۱۷)، والروایی (۹۸۰).

۵۰۷
14: عن أنس بن سيرين، عن أسن بن مالك:
"أن النبي ﷺ كان يصف في عرق النسا أليفة كشي عرقي، أسود، ليس بْالْعَظْمِ، ولا بالصغير، مَيّْزا ثلاثة أجزاء، قِيِّدَاه، فِيُصْرِبُ كَلَّ يَوْمٍ جُزءٍ" (1).
(*) وفي رواية: "شفاء عرق النسا، أليفة شاء أعرابية تداب، فمَيّْزا ثلاثة أجزاء، فميسرب على الرقيق، في كل يوم جزء" (2).

أخرجه أحمد 3/19 (1332/272) قال: حدثنا محمد بن عبيد الله الأنصاري.
و«ابن ماجة» (2463) قال: حدثنا هشام بن عباس، وراشد بن سعيد الرملي، قال:
"حدثنا الوليد بن مسلم.
كلاهها (الأنصاري والوليد) قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن أسن بن سيرين، فذكره" (3).

فوايد:
- قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حدث الأنصاري محمد بن عبد الله، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أسن، عن النبي ﷺ في عرق النسا.
قال أبو حاتم: هذا وهم، رواه الوليد بن مسلم، عن هشام بن حسان، عن أسن بن سيرين، عن أسن، قال رسول الله ﷺ.
قال أبو حاتم: هذا خطأً بِهِذا الإسناد، والحديث ما رواه حماد بن سلمة، عن أسن بن سيرين، عن أخيه مريض بن سيرين، عن رجلٍ من الأنصار، عن النبي ﷺ.
قال أبو حاتم: وهذا أصح. «علل الحديث» (2764).

(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ لابن ماجة.
(3) المصنف الجامع (676)، وخفة الأشراف (239)، وأطراف المسند (665)، وإنكاح الجيرة السَّمَهْرة (284).
والحديث: أخرجه البزار (797 و1978)، والطبراني، في الأقوال (2067).
و قال أبو حاتم، و أبو زرعه، الرازيان: الصحيح حديث محاض بن سلمة.
«علل الحديث» (2536).  

وقال الدارقطني: اختلف فيه على أنس بن سيرين:
فرواه حبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان، وأبو قبيصة، سكين بن يزيد،
كوفي، يقال له: السجزي، وقع بالكوفة، عن أبي سيرين، عن أنس بن زيد.
و خالفهم خالد الحذاء، فرواه عن أنس بن سيرين، قال: حدثني رجل من
 أصحاب النبي لم يسمع.
فرواه حداد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أخيه مفيد بن سيرين، عن
رجل من الأنصار، عن أبيه، عن النبي، وعن أنس.
و أشتها بالصواب قول حداد بن سلمة، والله أعلم. «العمل» (2340).

و  رواه حداد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن مفيد بن سيرين، عن رجل
من الأنصار، عن أبيه، عن النبي، وأتي، إن شاء الله تعالى، في أبواب السُّبُهانات.

***
1005  عن حميد الطويل، عن أنس، قال: قال رسول الله سماحه:
"إذا حمَّ أحذركم، فليست عليكم العين الأيلة الباردة، ثلاث ليالي من السحaria" (1).

آخره النسائي في «الكبري» (7566) قال: أخبرنا أحمد بن مهدي بن هاني،
بغدادي، الشافعي، أبو بكر الأثرم، قال: حديثنا عبد الله بن محمد، و«أبو يعلى»
(7294) قال: حدثنا هارون الكحالة، قال: حدثنا زروج بن عبادة،
كلاهما (عبد الله، وزووج) عن حداد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد الطويل،
فذكره(3).

________________________

(1) النحو لأبي يعلى.
(2) تحقية الأشراف (2260)، وجمع الزوائد 94، وإخاء الخيرة السماحة (2850)، والمطالب
العلية (2444).
(3) الحديث: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (1745).

509
- فوائد:


- قال أبو حاتم الرازي: رواه موسى بن إسحاق وغيره، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن النبي محمد، وهو أشبه.

- وقال أبو زرعه: هذا خطأ، إنها هو حميد، عن الحسن، عن النبي محمد، وهو الصحيح. خلل الحديث)٢٥٣٥(.

***

١٠٠٦ - عن الحواري بن زيد، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ قال:

أين فشلون الفالج في الناس، حتى يظن أن طاعون،

أخبره عبد الرازق (٦٨٥) عن الحسن بن عمار، عن أبي إسحاق الهندي، عن الحواري بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ:

*بِمِنْ أَفْرَادِ السَّاعَةِ إذا كَثَّرَ الفَالِجُ، وَمَوَاتُ الْمَجَاءَة*.

قال: وأخبرني حبيب، عن الحواري بن زيد، عن أنس بن مالك، فذكره(١).

***

١٠٠٧ - عن يونس بن عبد الله بن الحارث، عن أنس، قال:

رخص رسول الله ﷺ في الوقية من العين، والحمى، والملة،

أخبره ابن أبي شيبة (٨٦٣٤) وال٧٦٨٥(٢٤٠٧) وقال: حدثنا

بصي بن آدم، قال: حدثنا سفيان، وآخذه، وقال: سفيان. وفيه (١١٦٧، ١١٧٠، ١١٦٩، ١١٦٨، ١١٦٧) وقال: حدثنا وكيق بن الجراح الزؤاسي، قال: حدثنا سفيان، وفيه (١١٦٨، ١١٦٧) وقال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان، وفيه (١٢٠٧٠، ١٢٠٧٠، ١٢٠٧٠) قال: حدثنا

(١) أخبره أبو نعيم في الطيب البوزي،(٣٣١)، وأبو عمو الداني في السنن الواردة في

الفتنة(٣٣٢).

(٢) اللغة لأحمد (١٢٠٧٠).

كلاهما (شفيان الثوري، وحسن بن صالح) عن عاصم بن شليان الأحول، عن يُوسُف بن عبد الله بن الحارث، فذكره.

قال أبو يعيسى التربيدي: هذا حديث حسن غريب، وهذا عندي أصح من حديث معاوية بن هشام، عن شفيان.

- أخرجه التربيدي (8/62) قال: حدثنا عبده بن عبد الله المجزاعي، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن شفيان، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي سفيان:

"أن رسول الله ﷺ رَحْصَ في الْبِرَّ يَنِيَ بِمَنْ هُمْ، وَالْعُتِمْ، وَالْأَمْثَلِيةِ".

- وأخرجه مسلم (8/777) قال: حدثنا يَثْبِت بن يَثْبِت، قال: أخبرنا أبو حِمْضَة، عن عاصم الأحول، عن يُوسُف بن عبد الله، عن أبي سفيان بن مالك في الْرَّقَّي، قال: رَحْصَ في الْحَمْلِ، وَالْشَّفَّا، وَالْعُتِمِّينَ (1).

فوائد:

- قال الدارقطني: يَروِيه عاصم الأحول، واحتيط عندنا.

فَرْوَاهُ الثُّوري، عن عاصم، عن يُوسُف بن عبد الله، عن أبي سفيان.

(1) المندب الجامع (77)، ومختارة الأشراف (8/1709)، وأطراف المسند (77)، والحديث: أخرجه البخاري (2/834)، والبيهقي (9/348)، والبخاري (8/3344).

511
وَخَالِقُهُ يَزِيدُ بِنَ هَارُونَ؛ قُرْوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ، لَمْ يَذْكَرَ بِيْنَهُ أَحَدًا، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِرَجْعُهُ، وَقَالَ فِيهِ: قُلْ عَاصِمٌ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَنَسٍ، وَقَوْلُ الْبَشَرِيِّ أَصْحَبُ «الْعَلَّل» (٢٦٢٣).

***

١٠٠٨ - عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: «أَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنْ يُرْقُوْا مِنَ الحَمَّةِ، وَأَذِنَّ بِرَقَعَةِ الْعَظِيمَ وَالْخَفْسِ».

أخرجه أبو يعلى (٢٨١٩) قال: حديثنا إبراهيم بن سعيد الجوهر، قال:

حدثنا زัยتان بن سعيد، عن عباد، عن أبو ب، عن أبي قلابة، فذكره (١).

وأخرجه البخاري، تعلقاً (٣٦٧/٧) (٨٢٠١ أ) وقال عباد بن مونصر: عن أبو ب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال:

«أَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنْ يُرْقُوْا مِنَ الحَمَّةِ، وَأَذِنَّ».

قال أنس: كويت من ذات الجنين، ورسول الله ﷺ حي، وشهدني أبو طلحة، وآنس بن النضير، وزيد بن ثابت، وأبي طلحة كريم (٣).

***

١٠٠٩ - عَنْ عَامِرَ السَّعَيْرِيَّ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: قَالَ النَّمِيُّ ﷺ:

«لَآ رَفْقَةٌ إِلَّا مِنْ عَيْنِي، أَوْ حَمَّةٍ، أَوْ كَمْ لا يُرَقُّوا».

لَمْ يَذْكَرْ الْعَلَّابُسُ «الْعَلَّلَ».

وَهُذَا لَفْنَقْ مَسْلِيْانٌ بْنَ دَاوُدَ.

(١) أَخْرِجَهُ الْبَهْلَقِيُّ ٩/٣٤٢.

(٢) قَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدْرُ: وَصَلَّى الْحَلِيْثِيُّ الْمَذْكُورُ أَبُو يَعْيَشَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُعَيْدِ الْجُوَّهْرِيَّ، عَنْ زَيْتُانَ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّاد، بَطُولٍ، وَأَخْرِجَهُ الْبَسْحَاءِيُّ كَذَلِكَ، وَفَقَرَهُ الْبَزْارُ حَدِيثَينَ، وَقَالَ فِي كُلِّ مِنْهَا: نُقِدِّرُهُ بِعَبَّادٍ بْنَ مُنْصِرٍ، وَفَنْحَهُ الْبَارِيٌّ ١٠/١٧٣.

(٣) مَلْحَةُ الْأَشْرَافِ (٩٥٩).
أخرجه أبو داود (6889) قال: حدثنا شليان بن داود الأنصاري، قال: حدثنا
شريك (م) وحدثنا العباس العقيري، قال: حدثني يزيد بن هارون، قال: أخبرنا
شريك، عن العباس بن ذريٍّح، عن الشعبي، قال العباس: عن أنس، فذكره (1).

فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث: رواه محمد بن سعيد ابن
الأصبهاني، عن شريك، عن العباس بن ذريٍّح، عن الشعبي، عن أنس، أن النبي

(QS)، قال: لا رقية إلا من عين، أو حمة.

وسمعت أبو يقول: كذا رواه ابن الأصبهاني، وحدثنا عمر بن عون، عن
شريك، عن العباس بن ذريٍّح، عن الشعبي، رفعه، قال: لا رقية إلا من عين، أو حمة.

قال أبو: ورواه مالك بن مغول، عن حضين، عن الشعبي، عن عمران بن
حضين، عن النبي.

ورواه سمعة، عن حضين، عن الشعبي، عن بريدة، عن النبي.

قال أبو: سمعة أحفظهم، وليس ما روى ابن الأصبهاني من ذكر أنس مثبت،
لأن الخاطر يرسلونه من حديث شريك، إلا أن يكون هذا من شريك، لأن ابن
الأصبهاني كان من تقة «علل الحديث» (2567).

وفي الدارقطني: ذروه العباس بن ذريٍّح، عن الشعبي، عن أنس، قاله
شريك عنه.

واختلف على الشعبي في هذا الحديث:

رواه مقال، عن الشعبي، عن جابر، عن النبي.

ورواه حضين بن عبد الرحمن، واختلف عنه;

رواه مالك بن مغول، عن حضين، عن الشعبي، عن عمران بن حضين.

وقيل: عن مالك بن مغول، عن أبي حضين، والشعبي، ولا يصح أبو حضين.

(1) المسند الجامع (688)، ومختصر الأشراف (939).

والحديث: أخرجه الطبري (726).

المصدر: المسند 2/33

513
ورواه سُمعة، وأختَلَف عنه
فقال السُدي: عن عُثمان بن عُمر، عن سُمعة، عن حُسين، عن الشاعِبي، عن عمران بن حُسين.
وقال غيور: عن عُثمان بن عُمر، عن سُمعة، عن حُسين، عن الشاعِبي، عن بُردة الأُسلمي، عن النبي ﷺ.
وغير سُمعة يرويه عن حُسين، عن الشاعِبي، عن بُردة، موقوفًا.
وقال حابر: عن الشاعِبي، عن مَسْرُوق، عن عائشة.
وقال ابن أبي السَفر: عن الشاعِبي، عن عبد الله بن مسعود، قُوله، قاله سُمعة عنه.
والحديث مُضطرب. «العلل» (٤٩٠).

***


---

(*1) اللفظ للبخاري.
(*2) المسند الجامع (٩٦٩)، ومختارة الأشراف (١٦٤)، وأطراف المسند (٧٠٢).
والحديث: أخرجه النَبيِّي، في «الأداب» (٨٨٨).
قال أبو عيسى التروئي: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح.

وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقال له: رواية عبد العزيز، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد أصبع، أو حديث عبد العزيز، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد، عن أختنا، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أبي نصرة، عن أبي سعيد، وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

***

1011 - عن جعفر الطويلي، وحماد بن أبي سلیمان، عن أنس بن مالك.

"أن رسول الله ﷺ كان إذا دخل على السفاح، قال: أذهب الباب، ورب الناس، اشتغلت السفاح، لا شيء إلا أنَّكِ، أشفع شفاعة لا يغادر سفاك!"

وقد قال جحا: "لا شفاعة إلا شفاعة، شفاعة لا يغادر سفاك!" (1)

أخرجه أحمد 3/267 (1385/1386). والنسائي في "الكبير" (1381/14) قال:

أخبرنا عمرو بن منصور.

كلاهما (أحمد، وعمرو) قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلامة، عن حميد، وحماد، فذكرهاء.

• أخرجه ابن أبي قيسية 10/318 (1939). وأبو يعلى 1387/2 قال:

حمود بن زهر.

كلاهما (ابن أبي قيسية، وزهر) قالا: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلامة، عن حميد، عن أنس.

"أن رسول الله ﷺ، كان إذا دخل على مربيض، قال: أذهب الباب، ورب الناس، وأشفِ آنتَ السَّفاي، لا شيء إلا أنَّكِ، شفاعة لا يغادر سفاك!" (2)

(1) في طبعة الرسالة (995): أخبرنا بذلك.
(2) اللفظ لأحمد.
(3) اللفظ لابن أبي شيبة.
(2) زاد في رواية زهير: وقال حماد: «لا شفاء إلا شفاء الله، أشفِ شفاءً لا يُعاولُ سقفاً.»
ليس فيه: "حماد"(1).

***

12-01- عن محمد بن سالم، قال: حدثنا كابث التibanي، قال: قال لي: يا محمد(2):
"إذا اشتكيت فصفع يدك حيث تشكتي، ثم قلت: بسم الله، أعوذ بعزّة الله
وقدرتني من مرّ ما أجد من وجعى هذا، ثم ارفع يدك، ثم أعود د skład وترأ.". فأثنى بن مالك حذني، أنت رسول الله ﷺ حذني بذلك.
 Achreche Al-Tirmidhi (883) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال:
حذني أبي، قال: حدثنا محمد بن سالم، فذكره(3).
- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن ضعيف من هذا的男人، وله محمد بن
سالم هذا شهٌب بصري.

***

حيدث ثابت، عن أسى، قال:
"وَجُدَّ رَسُولُ اللّه ﷺ ذَاتُ لِٰيْلَةٍ شَيَامًا، فَقَالَّا أَصْبَحَ قِيلَ: يَا رَسُولُ اللّه ﷺ، إِنَّ أَثْرَ الْوَجْعِ عَلَيّكَ لَيْثٌ، قَالَ: أَمَّا إِلَىٰ عَلَىٰ مَا تَرْوُنَّ بِحَمْدِ اللّه ﷺ، قَدْ قَرَآتُ الْبَارِحَة
السّبع الطوارئ.
يا تاني، إن شاء الله.

***

(1) المسند الجامع (292)، ومختارات الأشراح (131)، وأطراف المسند (449).
والحديث: أخرجه الطبراني، في: الأوسط (350)، والبقي (141).
(2) محمد، ابن سالم، والقائل له ثابت.
(3) المسند الجامع (121)، ومختارات الأشراح (466).
والحديث: أخرجه الطبراني، في: الصغير (490).

516
13 - عن فاكهة، أنَّهُ سِيَّمَ آسَى قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «لا عِدْوَى، وَلا طَيْرَةٌ»، قَالَ: وَيَعْجِبُنِي القَالُ. فَقَلَّتُ: ما القَالُ؟ قَالَ:
الكلمة الطيبة
(*) في رواية: «لا عِدْوَى، وَلا طَيْرَةٌ»، وَيَعْجِبُنِي القَالُ، الكلمة الطيبة، والكلمة الصالحة.
(*) في رواية: «لا عِدْوَى، وَلا طَيْرَةٌ»، وَيَعْجِبُنِي القَالُ الصالح، الكلمة الصالحة.
الحصنية.

آخره ابن أبي شيبة/9 (2695) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال:
أخبرنا شعبة. وآثاره/3 (1203) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، وهشام. وفيه/3 (1391) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفيه/4 (12592) قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا هشام. وفيه/3 (12860) قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا شعبة. وفيه/3 (18853) قال: حدثنا عبد الملك، وعبد الصمد، قالا: حدثنا هشام (ع) وعبد الوهاب، قال:

(1) اللسان لأحمد (1280/9).
(2) اللسان لأحمد (13668).
(3) اللسان للبخاري (6756).

ثلاثهم (شعبة، وهشام، وهمام) عن قادة، فذكرهم (١).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

قلنا: صرح قادة بالسباع، عند أحمد (١٢٨٠٨ و١٣٩٤)، وأبي يعلى (١٣٣٢ و١٣١١).

* * *

٤١٤ - عن خفصة بنت يسرين، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، عن

النبي ﷺ، قال:

«الطَّاعُون شُهَادَةٌ لِكُلّ مُسلمٍ» (١).

(*) وفي رواية: عن خفصة بنت يسرين، قالت: قال لي أنس بن مالك:

بئا مات تحيي بن أبي عمرو؟ قالت: قلت: بالطَّاعُون، قالت: قال رسول الله ﷺ: الطَّاعُون شُهَادَةٌ لِكُلّ مُسلمٍ» (٢).

____________________

(١) المسند الجامع (٩٥٤)، ومغية الأخراف (١٣٥٩ و١٣٨٢ و١٣٧١ و١٣٥٤). وأطراف المسند (٤٢١).

والحديث: أخرجه الطَّالبي (٢٧٣)، والبيهقي (١٣٩٨). والبيهقي (١٣٣٤)، والبيهقي (١٣٣٣).

(٢) اللَّفظ للبخاري (٢٨٣) (٢٨٣). اللَّفظ للمسنٍ (٤٩٨).

٥١٨

- فوائد:

- قال الدارقطني: رواه عاصم الأحول، عن حفص، عن أنس.

حدث به علي بن مسهر، وإسحاق بن زكريا، وعبد الواحد بن زياد، وثابت، أبو زيد، وأبو إسحاق المؤذب.

واختُلف عن الثوري؟

فقيل: عن أبي عاصم، عن الثوري، عن هشام، عن أم الهذيل، وهي حفصة، عن أنس.

الصحيح؛ عن الثوري، عن عاصم، عن حفص.

وقال: عن هشام، فقد وهم؛ لأن هشامًا لا يرفع الحديث.

رواه يحيى القطان، عن هشام، عن حفص، موصوفًا. (العجل) 2682.

***

(1) المنسد الجامع (962)، وتخنية الأشراف (1728)، وأطراف المنسد (101).
(2) الحديث; أخرجه الطيالي (113)، وأبو عوانة (4740-7480)، والبغوي (1441).
105 - عن سكان بن زبيعة، أبي زبيعة، قال: سُمعت أنَّ بن مالك،
قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا أبتلى الله العبّد السُّمحم بملاك، فإن يشبّه أنا، فإن شفاعة عسلة وظهره، وإن قضية عقير له ورقحه." (1)
وفي رواية: "ما من مسلم إيذانا الله في جسده، إلا كُتب له ما كان يفعل في صحبته، ما كان مريضًا، فإن غافلًا، أراها قال: عسلة(1)، وإن قضية، عقير له." (2)


***

1) اللفظ لأحمد (1487)
2) عسلة، بالجملة، أي يفتح له عسلة صاحب بني يذي مهنة. النهائية (237)، وقد ورد في باقي الروايات عسلة بالمعجمة، وكلاهما وجه.
3) اللفظ للبخاري في الأدب المفرد.
4) المسند الجمع (567)، وأطراف المسند (717)، ومجمع الزوائد (339)، وإتحاف الجيزة السمه (328).
5) الحديث: أخبره الحارث بن أبي أسامة، كما في دهشة الباحث (246)، والبيهقي، في شعب الإيان (993)، والبغوي (1470).

520
16 - عن زياد النُمْرِي، عن أنس بن مالك، قال:
"أنا رسول الله ﷺ شجاعة، فهُمَّح حتى تُساقط من ورقيها ما شاء الله أن يتُساقط، ثم قال: الأوجاع والمسميات أُسرع في ذُنوب ابن آدم مني في هذه الشجرة.

آخره أبو تَعْلي (429) قال: حديثنا أبو الجهم الأَرْق بن علي، قال: حديثنا يحيى بن أبي بكر، قال: حديثنا الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن زياد النميري، فذكره (1).

**

حدث بن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إِنَّهُ مَثَلُ السُرِيضِ، إِذَا بَرَأَ وَصَحَّ كَأَلْبَارٍ تَنْقُعُ مِنَ السَّهَاءِ وَالْعُولَا.

ورد في بعض طبعات جامع الترمذي (628) قال: حديثنا علي بن حجر، قال: أحُننا الوارث بن محمد السُعْفَوَي، عن الزهري، فذكره (2).

**

(1) جمع الزوائد 2، وإتحاف الجبيرة المُعْرَفة (3828)، والمطالبة العالية (245).
(2) المسند الجامع (969)، وجمع الزوائد 2/630.

كذا وقع في بعض النسخ المطبوعة، من "سنن الترمذي"، وليس من في شيء، وأصاب الدكتور بشار إذ حذفه من طباعة دار الغرب، وبعده مصدرة الرسالة، وكتب الدكتور بشار: هذا ليس من الترمذي، بل من الأشراح، ولا يوجد في شيء من النسخ، ولا يوجد في "الألبب المصنوعة" 2/639، ولم ينصب إلى الترمذي. انتهى.

قلنا: ذكره الهندسي في جمع الزوائد 2/633، وقال: رواه البزار، والطياري في الأوسط.

ولم يوجد في النسخة المطبوعة للكروشي.

وأخبره البزار (6255)، والطياري في "الأوسط" (5166)، والبيهقي في "مشاركة" (984) (1).

- وأخبره العقيلي، في "الضعفاء" 6/723، في ترجمة الوارث، وقال: لله عن الزهري مناكر.
- لا يتابع علينا، ولا يعرف إلا به.
- وقد أوردنا له ثلاث يستدرك علينا.

541
1017 - عن عمر، مؤل السُّمَّلَبِبِ، عن أنص بن مالك، رضي الله عنهم، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

«إِنَّ اللَّهَ قَالَ: إِذَا اسْتَلِثُتْ عِبَادِي بِحِبَّسَةٍ، فَصَبَّرْ، عُوْضَتُهُ مِنْهَا الجَنَّةُ.»

يريد عينيه (١).

أخبره أحمد ٣/١٤٤ (١٤٩٥) قال: حدثنا يونس. والبخاري ٧/١٥١ (٥٦٥٣) قال: حدثنا عبد الله بن يُوسُف. وفي الأدب المفرد (٥٣٤) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، وابن يُوسُف. وأبو يحيى (٧٧١) قال: حدثنا زهير، قال:

حدثنا يونس بن محمد.

ثلاثهم (يُوسُف، وابن يُوسُف، وابن صالح) عن الليث بن سعد، قال:

حدثني زيد بن الهاد، عن عمر بن أبي عمرو، مؤل السُّمَّلَبِبِ، فذكره (٢).

قال البخاري: تابعه أشعث بن جابر، وأبو طلال، عن أنص، عن النبي ﷺ.

***

1018 - عن أبي ظلال، قال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنَ بُكْهَانَ، فَقَالَ لِي: أَنَا، ماذا دُعِّب بصرك؟ قلت: وأنا ابن سنين، فيها زعم أهلي، فقال: ألا أبشرك يا نظر بعيونك؟ قلت: بل، قال:

زمَّرَ ابنُ أمُّي مكَّنَ مَرْسَولَ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَى هُمَّ، فَمَضى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجْلَ، يَقُولُ: مَا لَيْنَا أَحْذِرتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي جَزَاءَ إِلَّا الْجَنَّةُ.»

(*) وفي رواية: «إِنَّ اللَّهَ يُقُولُ: إِذَا أَحْذِرتُ كَرِيمَتِي عَبْدِي، فِي الْذَّنْبِ، لَمْ يَكُنَّ لَهُ جَزَاءَ عَبْدِي إِلَّا الْجَنَّةُ» (٤).

(١) اللفظ للبخاري (٥٦٥٣).
(٢) المسند الجامع (٧٦٩)، والحديث، وأطراف الأشراق (١١٨)، وكِتَاب الأشراق (١٦٩)، وأطراف المسند (١١٨).
(٣) اللفظ لعبد بن حميد.
(٤) اللفظ للترمذي.

كلاهما (يزيد، وعبد العزيز بن مسلم) عن أبي طالب، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث عريق(1) من هذا الوجع، وأبو طالب اسمه هلال.

- فوائد:

أخرجه ابن عدي في الكامل (8/265)، في ترجمة هلال بن ميمون، أبو طالب، ثم قال: ولا أبو طالب غير ما ذكرته، وعامة ما يروى ما لا يتابعه الثقاب عليه.

***

19- عن النضر بن أنس، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

«قال الله، عزّ وجلّ: إذا أخذت بصر عدي، فصبر عليه، واحسب، فغشّوه عيني الجنة».

أخرجه أحمد 3/561(1262) قال: حديثنا يونس، قال: حديثنا حرب، عن النضر بن أنس، فذكره (3).

***

20- عن الأشعث بن جابر الخذلاني، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ:

قال:

(1) المنسد الجامع (956)، وتحفة الأشراق (1242)، وجمع الزوائد 2/309.

والحديث: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/8)، والبيهقي في شعب الإيام (9509).

(2) في طبعة الرسالة (2563). هذا حديث حسن غريب، والسُمِّيت عن طبعة دار الغرب، وتحفة الأشراق.

(3) المنسد الجامع (957)، وأطراف المنسد (1263).

والحديث: أخرجه البخاري (73/206) والبيهقي في شعب الإيام (9564).
«قال رضي الله عنه: عزر وجمال من أذهبت كرمته، معلم صبر واحتساب، كان نوابه في الجنة» (1).

أخرجه أحمد 3/283 (1406/2066) وقال: حدثنا عقان. وأبو يعلى (4285).

قال: حدثنا أبو الزرين الرهرواني.

كلاهما (عقان، وأبو الزرين) عن نوح بن قيس، عن الأشعث بن جابر الحذاء، فذكره (2).

فوائد:


***

101- عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، عن جده أنس بن مالك، قال:

قال رسول الله ﷺ:

«قال الله، عزر وجمال، وعَزِّتَيْتِي، لا أطيب كرمتي عبّد، أو حبيبتي عبّد،
فيصر، ويرضي لقضيائي، فأرضي له شراب دون الجنة».

أخرجه عبد بن حيد (1329) قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدّة، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، فذكره (3).

***

102- عن حبيبته بن أبي خيّجمة، عن أنس، قال:

__________________________

(1) اللفظ لأحمد.

(2) المسند الجامع (958)، وأطراف المسند (185)، وتحفة الأشراف (360) إذا أشار الزّي إلى هذه الرواية، قال: أشتهى بن عبد الله بن جابر الحذائفي البرصي، عن أنس. (خط) يعني البخاري تعليقاً، حديث: من أثبتته حبيبتيه فصبر، الحديث، من رواية عمرو بن أبي عمرو. وقال البخاري [7/1653] تأكيداً، وتثبت أشتهى، وأبو الوليد.

(3) المسند الجامع (909).
دَخَلتِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تَعَوُّدُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ، وَهُوَ يَشْكِي عَيْبَتِهِ، فَقَالَ لَهُ:
يا زَيْدٌ، لَوْ كَانَ بَصَرَكَ لَيَدَعُو، كَيْفَ كَانَ تَصَنَّعُ؟ فَأَجَابَ: إِذَا أَصَبَّ وَأَحْتَسِبُ، قَالَ: إِنَّكَ بَصَرَكَ لَيَدَعُو، ثُمَّ صَبَّرَتْ وَأَحْتَسِبَتْ، لَقَدْ رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لَسْنَ لَكَ ذِنْبٌ.\(^{(1)}\)

(*) وَفِي رَوْاِيَةٍ: دَخَلتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمٍ يَوْعَدُهُ، وَهُوَ يَشْكُو
عَيْبَتِهِ. فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتَ لَوْ كَانْتَ عَيْبَتُكَ لَا يَصَنَّعُ؟ فَأَجَابَ: إِذَا أَصَبَّ وَأَحْتَسِبُ، قَالَ:
لَوْ كَانَتِ عَيْبَتُكَ لَا يَصَنَّعُ، لَقَدْ رَأَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، عَزَّ وَجَلَّ، عَلَى غَيْرِ ذِنْبٍ.\(^{(2)}\)

أخيره أحمد 3/155 (1261/14) قال: حديثا حسن بن محمد، قال: حدثنا
كلاهما (شريك، وشفيان) عن جابر الجعفي، عن خشمة، فذكره.\(^{(3)}\)

- فوائد:

- قال الدارقطني: تَقَرَّرَ بِهِ جابر بن يزيد الجعفي، عن خشمة بن أبي خشمة
البصري، عن أسى، عن زيد. «أطراف الغارب والأفراد» (2112).

***

239 – عن سعيد بن سليم الصببي قال: حدثنا أسى بن مالك، قال
رسول الله ﷺ:

«قال الله ﷺ: إذا أخذتُ كرمتُي عبدي، لم أرضِ أنهُ توارا دون الجنة، قال:
قلتُ: يا رسول الله، فإن كنتا واحدا؟ قال: وإن كنتا واحدا.»

أخيره أبو يعلى (427) قال: حدثنا شبيان بن فروخ، قال: حدثنا سعيد بن
سليم الصببي، فذكره.\(^{(4)}\)

(1) اللفظ لأحمد (1261/14).
(2) اللفظ لأحمد (1261/14).
(3) المستند الجامع (975)، وأطراف المند (569)، وإنجاح الجزيرة المكرمة (3869).
(4) مجموع الزوائد 2/310، وإنجاح الجزيرة المكرمة (3833)، والمطالبة العالية (4262).
فوانيس:

آخره ابن عدي، في «الكامل» 4/ 458، في ترجمة سعيد بن سليم، ثم قال: وعند شبيان، عن سعيد، عن أنس، أحاديث غير ما ذكرت، قال: حدثنا بها عمران السختياني.

وسعيد بن سليم من أصحاب أنس، الذين يروون عنه، من ليس هم معروفين، ولا الحديث دار معروف الذي يتابعه أحد عليه، وهو في عداد الضعفاء الذين يروون عن أنس.

* * *

104 - عن ثابت البخائي، عن أنس، يقول الحديث، قال:

«إن الحكمة كريمة من كريمة جهنم، في أن بيتي بنبيت، منها كانت حكمة من النار».

آخره أبو يعلى (452) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا زهير بن إسحاق، قال: حدثنا أبو خلف، عن ثابت، فذكره.

* * *

- حديث مسلم الأعوور، عن أنس، قال:

«كان رسول الله ﷺ يعود بالمريض،... الحديث.

يأتي، إن شاء الله.

- حديث سلامة بن وردة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال:

«قال رسول الله ﷺ لأصحابه ذات يوم: من عاد منكم مريضًا، قال عمر: أنا...».

تقدم من قول.

- حديث بابان، عن أنس، أو الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من عاد مريضًا، أو نسي جنازة،... فأمسى وقذ وجبت له الجنة».

تقدم من قول.

* * *

526
1025 - عن حميد الطويلي، عن أسى بن مالك، قال:

«كان النبي ﷺ لا يعود مرضا إلا بعد ثلاث». 

أخرجه ابن ماجة (1437) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا مسلمة بن علی، قال: حدثنا ابن جريب، عن حمید، فذكره(1).

فوايد:


- وأخرجه ابن عدي، في الكامل، 18/8، في ترجمة مسلمة، ثم قال: ولمسلمة غير ما ذكرت من الحديث، وكل أحاديثه، ما ذكرته وما لم أذكره، كلها، أو عامتها، غير محفوظة.

***

1026 - عن هارون بن أبي داود، قال: أتبت أسى بن مالك، فقلت: يا أبي حمزة، إن السماك بعده، ونحن يعجبن أن تعودك، فرقم رأسه، فقال:

سِيَعِتِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

"أَيَا رَجُل يَعْدُو مَرْيَضًا، فَإِنَّهُ يَجُوسُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا فَقَعَ عَنْدَ السَّمِيْضِ عَمْرُونَ الرَّكْشَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الْصَّحِيحُ الَّذِي يَعْدُو السَّمِيْضِ، فَالسَّمِيْضُ مَا لَه؟ قَالَ: مَخْطَطَ عَنْهُ ذَنْبُوهُ."(2)

أخرجه أحمد 3/174 (81708) و3/255 (137125) وقال: حدثنا الحسن بن

(1) المسند الجامع (972)، وتحفة الأشراف (718).

(2) وهذا: أخرجه الطبري، في "الأوسط" (642)، والبيهقي، في "شعل الأبيان" (9216).

(2) اللفظ لأحمد (128113).
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة. يرجى تقديم نسخة صحيحة من المحتوى للمساعدة في ذلك.
100 - عن ثابث البناني، عن آنس بن مالك، قال:


المستم/2 34/2
دخل الجنة، وإن عاش لم يكتب عليه حطينة وحيدة، وإن كان صباحًا صلًا علية سبعمون ألف ملك حتي يمضى، وكان في خرابات الجنة، وإن كان مسأة صلى علية سبعمون ألف ملك حتى يصيح، وكان في خرابات الجنة.

أخره أبو بكر (5429) قال: حدثنا أبو الجهم الأزرق بن علي، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر، قال: حدثنا عغاد بن كثير، عن ثابت البصري، فذكره.

***

١٥٢٩ - عن ثابت البصري، عن أنس: "أن رسول الله ﷺ، عاد رجلا من المسلمين، قد صار مثل الفرح، فقال له رسول الله ﷺ: هل كنت تتدهو بيني، أو تتتألق إياك؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقيبي في الآخرة، فجعلته لي في الدنيا، فقال رسول الله ﷺ: سبخ الله، لا تطيعه، ولا تستطيعه، فهل قلت: اللهم أنت في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفتحت عذاب النار. قال: فذعنا الله، عزّ وجلّ، فشفاء الله، عزّ وجلّ" (١)

(*) وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ، دخل عليه رجلا من أصحابه يعوده، وقد صار كالفرح، فقال له: هل سألت الله، عزّ وجلّ؟ قال: قلت: اللهم ما كنت معاقيبي في الآخرة، فجعلته في الدنيا، فقال له رسول الله ﷺ: لا طاقة للك بعذاب الله، فلا قلت: اللهم أنت في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفتحت عذاب النار" (٢)

(*) وفي رواية: "أن النبي ﷺ، عاد رجلاً قد جهد، حتى صار مثل الفرح، فقال له: أما كنت تذكرون؟ أما كنت تسأل ربي العافية؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقيبي في الآخرة، فجعلته لي في الدنيا، فقال النبي ﷺ: " (٣)

---

(١) مجمع الزوائد ٢٩٥٦ و٢٩٦٦، وإدخال الجزيرة المهرة (١٣٦٥) والمطالب المالية (٤٦٥، ٤٧٤).
(٢) اللفظ لأحمد (١٠٧٧).
(٣) اللفظ لأحمد (١٤١٣).
سُبْحان الله، إنك لا تطغى، أو لا تتسطيع، أَفَلَا كَنْت تقولُ: اللُّهُمَّ آتِنا في الدنيا حسنَةً، وَفي الآخرة حسنَةً، وَقِيتَ عَذَابَ النَّارِ؟

أخرجه أحمد 7/101 (1272) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد (ح)

كلاهما حميد، وَحَمَّاد، عن ثابت، فذكره(3).

قال البغوي (7487) في (347): هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

---

1) اللفظ للترمذي.
2) المندعي الجامع (76)، وتحفة الأشراف (368 و393)، وأطراف السنن (767).
3) والمجلة العربية. بالله، في المبارك، في الزهد (973)، والبراز (6834)، والطبري، في الدعاء (2017)، والبيهقي، في شعب الإيحاء (1421)، والبغوي (1381).
قال النبي ﷺ (743 هـ): وَقَدْ رَوَى مِنْ غَيْرٍ وَجَهَ، عَنْ أَنْسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

والآخر سُمِّيَها من ثابت، عن أنس.

- وقال أبو حاتم بن جَبَّان: ما سَمَّى مَهْدٍ عَنْ أَنْسٍ إِلَّا ثَانِيَةٌ عَشَرَ حَدِيثًا.

- أخبره ابن أبي شيبة (295/32) قال: حدثنا عبيدة بن معيث.


خستهم (عَبْيَةَ، وَيَزِيدَ، وَزَهْيَرَ، وَخَالِدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَ، وَمُعَابِر) عن

حميد الطويل، عن أنس، قال: قال:


(*) وفي رواية: "أن رسول الله ﷺ عاد رجلًا، قد صار مثل الفَعْل المَنْتَوَف، قال: هل كنت تدعو بعيَة، أو تسُنف؟ قال: كنت اللهم ما كنت مُعَايقٍ في الآخرة، فعجلْهُ لي في الدنيا، فقال رسول الله ﷺ: سبحان الله، إذًا لا تطيغ ذلك، ولن تستطيعها، فهلاً فلت: ربما آمنا في الدنيا حسنَة، وفي الآخرة حسنَة، وقنا عذاب النار" 2).

(1) اللفظ لابن أبي شيبة.
(2) اللفظ لعبد بن حميد.
(3) المسند الجامع (1901)، وإفادة الخُبْرَة المُحَرَّرة (866).
(4) الحديث: أخْرِجَهُ البغوي (1386)، من طريق حميد وحده.

323
- فوائد:

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زععة، عن حديث، رواه يزيد بن زريع، وخالد الواسطي، وزهير بن معاوية، ويجهي بن أبي، وأبو بكر بن عباس، فقالوا كلهم: عن حميد، عن أنس، قال: عاد النبي ﷺ رجلاً قد جهد، حتى صار مثل الفرح... الحديث.

فقالا: الصحيح: عن حميد، عن ثابت، عن أنس.


***

1030 - عن كندة، عن أنس.

"أنت نبي الله ﷺ، دخل على رجلٍ يقود له، فإذا هو كأنه هامٌ، فقال له النبي ﷺ: هل سألت ربي من شيء؟ قال: نعم، قلت: الله يميّز، ما أنت مُناقِبٌ به في الآخرة، فعملته في الدنيا، فقال: يُسبحُان الله، آلا قلت: رجاءً آتاك في الدنيا حسنَةً، وِ في الآخرة حسنَةً؟ فقلت: الرجاء في الآخرة، فعورته" (1).

أخره مسلم 8/ (676/637) قال: حدثنا محمد بن المُثناي، وأبي بشار.

و"نسائي" في "الكبري" (827/108) قال: أخبرنا محمد بن المُثناي.

كلاهما (ابن المُثناي، وأبي بشار) قالا: حدثنا سالم بن نوح القطان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره.

***

(1) اللفظ للنسائي.
(2) المند الجامع (198)، ومُحبة الأشراف (1192).
والحديث: أخبره البزار (78/60).
131 - عن سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِي، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قال:
» دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبِلَادُ الحُجُّ، فَإِذًا هُوُ نَفْسُ عَدَدٌ كَالْفَرْخِ مَن شَدَىٰ السَّمَّارِض، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ: أَمَا أَنْتُ تَنْهَىٰ؟ أَمَا أَنْتُ تَسَأَّلُ؟ فَقَالَ: بَلِ، كُنْنَ أُؤْلِكَ اللَّهُمَّ مَا كُنْتُ مَعَافِيًا بِهِ فِي الْآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ: إِلَى أَنْ تَعْلَمُ ذَلِكَ، أَلَا فَلَنَّا رَبُّ آنِي فِي الْدُّنْيَا حَسَنًا، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا، وَقَيْنَا عَذَابَ النَّارِ؟ فَقَالُوا: فَعَلَّكَ.«


- فوائد:

- الأعمش لم يسمع من أنس، انظر فوائد الحديث رقم (198).

***

132 - عن النَّضَرِ بْنِ أَنَسِ، قال: قال أَنَسُ، رضي الله عنَّهُ:
» أُوْلَئِكَ الَّذِينَ سَمَّىَ اللَّهُ عِنْدَهُمۡ وَقَالُوا لَا نَتَّمَيِّنُوا النَّمَوْنَاتُ، لِتَتَمَيَّنَنَّهُنَّ.«


وقوله 8/64 (1914) قال: حدثني حامد بن عمر، قال: حدثنا عبد الواحد.

كلاهما (عبد الواحد بن زياد، وأبو الأحوص) عن عاصم الأحوص، قال:
 حدثني النَّضَرِ بْنِ أَنَسَ، فذكره.

في رواية عبد الواحد، قال: حدثنا عاصم، عن النَّضَرِ بْنِ أَنَسَ، وأنس يومنذ حَيٌّ.

***

(1) إِنْتَفَاعُ الْخِيرَةِ السَّمْهُرَةِ (١٣٨٦).
(2) اللَّفْظُ لِلدِّبَّخَارِي.
(3) الرَّسْتَنِيُّ الجَامِعِ (٤٠٤)، وحُفَّةُ الأَشْرَاهِ (١٦٦٢)، وأَطْرَافُ الرَّسْتَنِيِّ (١٠٢٨).
۱۳۳ - عن تَابِيّن البَنائِي، عن أَنْسِي بن مالِك، رضي الله عنهُ، قال النبيُّ:

"لا يُنفِّذعنَّ أحدَكم السَّمَوَت من ضُرّ أَصابَه، فَإِن كان لآبَد فَاعْلِمَ، فَلَيْقُل: اللَّهُمَّ أَحْنَيْنَا ما كَانَت الحَيَاةُ حُيْرَا لِي، وَتَوَفَّيْنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ حُيْرَا لِي".

لا يُنفِّذ عَنَّ أَحَدِكم السَّمَوَت من ضُرّ أَصابَه، فَإِن كان لآبَد فَاعْلِمَ، فَلَيْقُل: اللَّهُمَّ أَحْنَيْنَا ما كَانَت الحَيَاةُ حُيْرَا لِي، وَتَوَفَّيْنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ حُيْرَا لِي".

لا يُنفِّذ عَنَّ أَحَدِكم السَّمَوَت من ضُرّ أَصابَه، فَإِن كان لآبَد فَاعْلِمَ، فَلَيْقُل: اللَّهُمَّ أَحْنَيْنَا ما كَانَت الحَيَاةُ حُيْرَا لِي، وَتَوَفَّيْنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ حُيْرَا لِي".

(1) اللَّفظ للبَخَارِي، (2) اللَّفظ لِعبد بن حِيد (١٣٧٣)، (3) اللَّفظ للنَسائي.
عن الحجاج، وهو ابن الحجاج البصري، عن يُونس. و«أبو يعَلّي» (٣٤٦١) قال:
حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معاَمَر.
أربعهم (مُعَمَّر، وشُعَبَة، وحَمَد، ويوُنِس بن عبيد) عن ثابت، فذكره.
***
١٣٤ - عن عبد الغَرِيِّب بن صهِيبٍ أنهَ سمع أنَّ بن مالك، عن النبيٍّ

قال: «لا يَتَّمِّنَّ أحدُكم المَؤَمِّنَينَ بِصُرُورَةَ نُزُولِه، فإنَّ كَانَ لا بُدَّ فَأَعَلَّ، فَلْيَلْقِلُّ
اللَّهِمَّ أَخَيِّي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّيَّهُ إِذَا كَانَ الْوُفَّاقُ خَيرًا لِي».
(١) وفي رواية: «لا يَدْعُونَ أحَدُكُمْ بِالْحَمُوتِ لِصُرُورَةَ نُزُولِه، وَلَكِنْ لَيْقَلُّ
للَّهِمَّ أَخَيِّي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّيَّهُ إِذَا كَانَ الْوُفَّاقُ خَيرًا لِي».
(٢) وفي رواية: «لا يَتَّمِّنَّ أحدُ المَؤَمِّنَينَ بِمَؤَمَّنٍ بِصُرُورَةَ نُزُولِه، فإنَّ كَانَ لا
بُدَّ فَأَعَلَّ، فَلْيَلْقِلُّ: اللَّهِمَّ أَخَيِّي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوَفَّيَّهُ إِذَا كَانَ الْوُفَّاقُ
خَيرًا لِي».
(٣)

أخبره أحمد بن عبد الرحمن بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«البُخَارِي» ٨/٩٤ (١٢٥١) قال:
حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا إسحاق ابن عَلِيّ. و«مَسْلِمَة» ٨/٦٤ (١٩١٢) قال:
حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسحاق، يعني ابن عَلِيّ. و«ابن ماجة» (٤٥٢) (٢٦٥) قال:
 حدثنا عمران بن مُوسى السَّبْعِي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد. و«أبو داود»

(١) المسند الجامع (١٩٦)، ومختصر الأشراف (٣٦٧، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٤، ٤٤٥)، وأطراف المسند (٣٩١).
(٢) الحديث: أخرجه الرواهبي (١٣٧٣)، والطبراني، في «الأوسط» (١٩٠٨)، والبيهقي (٣، ٣٧٧، ٣٧٧) والبغوي (١٤٤٤).
(٣) اللفظ لأحمد (١٣٠٣).
(٤) اللفظ لأبي داود (٣٨٩٢).

ثلاثتهم (إسحاق، شعبة، وعبد الوارث) عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره.(3)

- قال الرَمَّذي: هذا حديث حسن صحيح.
- أخرجه أحمد 3/631 (892) قال: حدثنا زُكَّرُوح، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت علي بن زيد، وعبد العزيز بن صهيب، قال: سمعنا أنَّهُما أَنَسَانَيْ بِنَ مَالِكٍ يُحْدَثُ... بمثله، إلا أنه قال: يُصِرُّ نَّزَّلُ يِه. (4)
- وأخرجه أحمد 3/171 (885) قال: حدثنا محمد بن جعفر. ويُسَاني. في الكبير. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو النضر.(2)

---

(1) هو ابن جعفر، غندر.
(2) المسند الجامع (670)، وتحفة الأشراق (991) و960 و1071 و1072، وأطراف المسند (313).
(3) الحديث: أخرجه الطالسي (1742)، والبة نفي، في شعب الإيان (990).
(4) تحرف في المطبوع إلى "أَخْبَرَنَا النضر"، وسُجِّيَ على الصواب في "تحفة الأشراق".
كلاهما (محمد بن جعفر، وأبو النصر، هاشم بن القاسم) قال: حديثنا شعبة،
قال: سمعت علي بن زيد يقول: سمعت أنسا يحدث علي النسيب، أن قال:
لا ينتقم المؤمن، أو قال: أحذكم، السموت، فإن كان لا بد فاعل
قلّقن: اللهم أحنيني ما كنت الحياة خيرًا لي، وتوفيني ما كنت الوفاة خيرًا
لي»(1).
ليس فيه: «عبيد العزيز»(2).

***

1035 - عن حميد الطويل، عن أبي مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا ينتقم أحذكم السموت ليصرر نزله في الدنيا، ولكن ليقل: اللهم
أحنيني ما كنت الحياة خيرًا لي، وتوفيني إذا كنت الوفاة خيرًا لي"(3).
أخبره ابن أبي شبابة 10/1577(229979) و10/1576(1999) قال:
حدثنا عبيد بن محمد. وأحمد 10/1548(229978) قال: حديثنا ابن أبي عدي.
وأحمد بن محمد (1399) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، والنسائي 4/3، وفي
الكبري (1959) قال: أخبرنا فرحة بن سعيد، قال: حديثنا يزيد بن زرعين، وآبوب
يعلى (7579) قال: حديثنا عبد الله، قال: حديثنا معيّس، وفي (3847) قال:
حدثنا أبو حسيمة، قال: حديثنا يزيد بن هارون، وابن جبان (979) قال: أخبرنا
محمد بن عبد الرحمن السامري، قال: حديثنا يحيى بن أيوب السقاري، قال: حديثنا
ابن إسحاق بن جعفر، وفي (12966) قال: أخبرنا عمر بن محمد الحمداوي، قال: حديثنا
أبو الطاهر، قال: حديثنا ابن وهب، قال: حديثي يحيى بن أيوب.

(1) اللفظ لأحمد.
(2) المسند الجامع (1027) و.targets الأشراف (1103) وأطراف المسند (391 و2751).
(3) الحديث: أخرجه الطيالسي (2170).
(4) اللفظ لأبي شبابة (1999).
سبعتهم (عَبْدَةً، وابن أَبي عَدَي، ويزيد بن هارون، ويزيد بن زَرَعَى، ومَعْتَمِر،
وإِسْعَايل بن جَعْفَر، وَيَجْيِى بن أَبِي بَوْر) عَنْ حَيْبَى، فَذَكَرَهُ.(1)
- قُلْنَا: صَرَحُ مُحَيَدٌ بِالشَّيَاعِ، فِي رَوَايَةَ يَجْيِى بن أَبِي بَوْر، عَنْهُ.

***

١٣٦٦ - عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: خَادِمُنا أَنَّسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"لَا يَنْتَمِى السَّمُوَّاتُ مِنَ الصُّرْقِِت زَرَعَ يَهُ، إِنَّ كَانَ لَا بَدَّ فَأَعْلَأ، فَلَيْقُلُّ:
اللَّهُمَّ أَحِينِي مَا كَانَتِ النَّبَاتُ حَيَّةٌ صَرِيحًا، وَتُوْفِيقٌ مَا كَانَتِ الْوَقَاةُ حَيَّةٌ صَرِيحًا."(2)
أخرجه أَبِي داوُدٍ (٦٠٩)، قَالَ: خَادِمُنا مُحَيَدٌ بِنَّ بَاَشار، وَالْسَّائِّي، فِي "الكِبَرِيٍّ") (٨٣٧)، قَالَ: أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الهُيْبَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَأَبِي يَعْلَى٣٧(٦٣٧)، قَالَ: خَادِمُنا أَحِيدٍ.
 الثلاثةٍ (ابْنِ بَاَشار، وَعَبْدُ اللَّهِ، وَأَحِيدٍ بِنِ إِبْرَاهِيمِ الدُّوْرِيٍّ) قَالُوا: خَادِمُنا أَبِي دَاوُد، قَالَ: خَادِمُنا شَعْبَةٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فَذَكَرَهُ.(3)
- قُلْنَا: صَرَحُ قَتَادَةُ بِالشَّيَاعِ عَنْ النَّسَائِيِّ، وأَبِي يَعْلَيٍّ.

***

١٣٧١ - عَنْ أَبِي رَيْعَةٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ;
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَى أَجْزَأِيْ بِعَوْمَ، وَهُوَ عَمِّي، فَقَالَ: كَفَارَةٌ
وَظُهُورٍ، فَقَالَ الأَجْزَأِيْ، بِلْ حَيٍّ بَيْنُهُ عَلَى سَبْعِ كَبْرٍ، نَزِيرُهُ الْقُبُورٍ، فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَرَّةً.(4)

_________________

(١) المسند الجمع (١١٠١)، وتحفة الأشراف (٨٨٠)، وأطراف المند (٥٥)。
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجمع (١١٠٣)، وتحفة الأشراف (١٢٤٤).
(٤) اللفظ لأحيد.
أخبره أحمد 3/250 (1365 هـ) قال: حدثنا عفان. وأبو يعلٍّ (422 هـ).
قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامى.
كلاهما (عفان، وإبراهيم) عن حماد بن سلمة، عن سنان أبي زهيدة، فذكره(1).

***

138 - عن يزيد الرقاشي، عن أنسي بن ماليك، قال:
"دخل النبي ﷺ على مريض يعود، فقال: أنتِ تشتكي شيا؟ أنتِ تشتكي كمِّك؟ مَعْكَ؟"
قال: نعم، فظلتُوا الله.

أخبره ابن ماجة (144 و144) قال: حدثنا شفيق بن وكيع، قال: حدثنا أبو
يحيى الجماني، عن الأ ulaş، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

أخبره أبو يعلٍّ (416) قال: حدثنا الحسن بن حماد، قال: حدثنا أبو
يحيى الجماني، عن الأ ulaş، عن رجل، عن أنسي، قال:
"دخل النبي ﷺ على رجل يعود، فقال: هل تشتكي شيا؟ هل تشتكي كمِّك؟"
قال: نعم، فقال: ظلتُوا الله(1).

فوائد:

- قال الدارقطني: حدث به عبد السُّمِّيجد الجماني، فاختُلف عنه.
- قُرواه عليه، عن حرب، عن الأ ulaş، عن أنسي، وخلفه أبو كريب، قُرواه عن عبد السُّمِّيجد، عن الأ ulaş، عن رجل لم يُسمَع، عن أنسي، وهو الصواب. "العلل" (2465).

***

(1) المنسد الجمع (970)، وأطراف المنسد (267)، ومجمع الزوائد 2/299.
(2) الحديث، أخرجه الطبراني في "الدعاء" (233)، وأبو السني في "عمل اليوم والليلة" (535).
(3) المنسد الجمع (971)، وتحفة الأشراف (1683).
(4) هذا: أخرجه ابن السنى في "عمل اليوم والليلة" (540)، وأبو نعيم، في "الطب النووي" 1/437.

540
كتاب الأدب

139 - عَنْ الحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ:
"أَنْيَ رَجُلٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِйَيْ إِسْحَاقُي الْجِهَادُ، وَلَا أَقِيرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ:
بَلْ بَقيَ مِنْ وَالِدِيَكَ أَحَدًا! قَالَ: أَمي، قَالَ: أَقْبَلَ اللَّهُ يَبْعُثُهَا، فَإِذَا قَعَّضَتْ ذَلِكَ،
فَقَالَتْ حَاجَةً، وَمَعَتَمِّرًا، وَجَمَالًا. فَإِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أَمْكَ، فَاتُّبِعْ اللَّهَ وَرَبُّكَ.
"أُخْرِجَهُ أبو يَعْلَى (٢٧٦٠٠) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ الْحَجَاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مَيْمُونُ بْنِ نَجِيحٍ، أَبِي الْحَسَنِ النَّاجِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنِ، فَذِكَّرَهُ(١).

***

١٠٠٠ - عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"مَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ اسْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلِّمَهُ لِعَنْهُ الْمَسْتَعِبِيَّةُ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

أُخْرِجَهُ أبو داوُدٍ (٥١١٠٥) قَالَ: حَدَّثَنَا سُلْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الدَّمْشِقِيِّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدِ بْنِ جَابِرِ بْنِ جَابِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَنِنْحَنَّ بِبَيْعَتِهِ، فَذِكَّرَهُ(٢).

فوائد:

- أَلْبِتُ الْفَزْرُ في "تَحْفَةَ الْأَشْرَافِ" (٨٦١)، نَحْتُ تَرْجِهُ سَعِيدُ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
الْمَعْقَرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ، وَتَعَلَّمَهُ إِبْنِ حَجَرٍ، فَقَالَ: هُوَ سَعِيدُ بْنِ أَبِي سَعِيدِ السَّاجِيِّ، شَامِيُّ،
وَأَمَا الْمَعْقَرِيُّ فَهُوَ مُدْنِيُّ، وَقَدْ أَوْضَحَتْ ذَلِكَ فِي "الْتَهْدِيْبِ"، "النِّكتَ الْبَرَافِ".

(١) جَمِيعُ الزَّوَائِدِ ٨/١٣٨، وَإِخْبَأَتُ الْجِبْرِيْلَةِ (٥٣٤), وَالْمُتَلَّابِ عَلِيِّةٍ (٢٥٤٨).
(٢) المَسْنَدُ السَّعْدِيُّ (١٠٦١) وَتَحْفَةَ الْأَشْرَافِ (٨٦١).

٥٤١
وجاء على حاشية النسخة الخطية لتحفة الأشراف، كما نقل المحقق: بخط ابن عبد الهادي: سعيد بن أبي سعيد، راوي هذه الأحاديث، عن آنس، ليس هو الحكيم، أحد النقاد، وإنما هو أبا جرير، وهو غير معين به.


***

141/5 علي ابن شهاب، قال: أخبرني آنس بن مالك، أن رسول الله:

"من أحب أن ينسل لئة في رزقه، وينسا لله في آخره، فليصلى رحمة" (1)

ورواية: "من سرته أن ينسل عليه في رزقه، وينسا في آخره، فليصلى رحمة" (2).

ورواية: "من أحب أن ينسل الله عليه في رزقه، وينسا له في آخره، فليصلى رحمة" (3).

ورواية: "من أحب أن ينسل لئة في رزقه، وينسا له في أجله، فليني الله، وليصلى رحمة" (4).

أخرجه أحمد 3/47 (346/2) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا

رشيد بن سعد، عن قولة. والبخاري 3/73 (76/2) قال: حدثنا محمد بن أبي

يعقوب الكرماني، قال: حدثنا حسان، قال: حدثنا يوسف. وفي 8/5986 (362/1) قال: (1) اللفظ للبخاري (5986).

(2) اللفظ لأبي داود.

(3) اللفظ لأحمد (1362).

(4) اللفظ لأبن حبان (43/9).
حَدَّثنَا يَحيى بن بكر، قَالَ: حَدَثْنا اللَّيْث، عَن عُقَيْلٍ، وَفِي "الأَدْب السَّمْعَرَد" (٥٦) قال: حَدَثْنا عَبْد الله بن صَالِح، قَالَ: حَدَثْنا اللَّيْث، قَالَ: حَدَثْنَا عُقَيْلٍ، وَمُسْلِمٌ (٨/١٧١٥) قال: حَدَثْنا حَرْمَةٌ بن يَحْيَى النُّجَيْبِيِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو وَهَب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ، وَفي (١٦١١) قال: وَحَدَثْنا عَبْد الملك بن شَعِيب بن اللَّيْث، قَالَ: حَدَثْنَا أَبِي، عَن جَدِّي، قال: حَدَثْنِي عُقِيل بن خالد، وَأَبُو دَوْدُ (١٦٩٣) قال: حَدَثْنا أَبُو صَالِح، وَيُعَوَّقَب بن كَعْب، قَالَ: حَدَثْنا ابن وَهَب، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ، وَالْئِسَارِي، يَتُوبُون، وَفي "الْكُبْرَيْي" (١٣٦٥) قال: أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن يَحْيَى بن الْوَزِير بن سُلْيَانَ، قَالَ: سُمِّيْتُ ابن وَهَب يقول: حَدَثْنِي يُوسُفُ، وَأَبُو يَعْلَى (٤٣٦٩) قال: حَدَثْنا كَامِل بن طَلِحَة، قَالَ: حَدَثْنا لَيْث بن سَعْد، قَالَ: حَدَثْنا عُقِيلٌ، وَأَبِنْ جِبَانٍ (٤٣٨) قال: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَثْنا كَامِل بن طَلِحَة الْجَمِيْدِيِّ، قَالَ: حَدَثْنا لَيْث بن سَعْد، عَن عُقِيلٍ، وَفي (٤٣٨٩) قَالَ: أَخْبَرَنَا ابن نَاجِحٍ، يَحَرْرَانُ، قَالَ: حَدَثْنا هَاشِم بن الْقَاسِم الْحَرَازِي، قَالَ: حَدَثْنا ابن وَهَب، عَن يُوسُفٍ، ثَلَاثِيْمِ (فَرْوَة بن خَالِد، وَيُوسُف بن يَزِيد، وَعُقِيل بن خَالِد) عَن ابن شِهَاب الزُّهْرِي، فَذَكَرَهُ (١).

***

٤٣٧٠- عَنْ مُثَقَّف بنِ سَيَاء، قَالَ: سُمِّيْتُ أَنتَ بِن مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه ﷺ:

"مَن أَحْبَبَ أَن يُمُدَّ لَهُ فِي عُمَرِهِ، وَأَن يُرَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، فَلَيْسَ فِي رِزْقِهِ، لَيْسَ فِي وَلَدِهِ، وَلَيْسَ فِي رَجْحَةٍ" (٢).

(٢٠) الْفَلْسَة لأَحْمَد (١٣٤٣-٤).

(١) المسند الجامع (١٠٠٤)، ومُحَافَة الأَشْرَاف (١٥١٤، ١٥٥٥) وأَطْرَاف المُسْنَد (٩٧٤) وَالْحَدِيث؛ أَخْرِجَ البَزْرَاء (١٦٣٢٦، ١٦٣٢٧) والْبَيِّنَيُّ (٢٧٧، ٢٧٨) وَالْبَغْوِي (٤٢٩) .

وقال: يَوْسُفُ: «وَالْيَدِينَ»، وَقَالَ: «يَزَادَ لَهُ فِي رُزْقِهِ».


قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني.

كلاهما (يَوْسُفُ بن مُحَمَّدٍ، والخَرَائِيَ) عن حزم بن أبي حزم القطعي، عن ميمون بن سيباه، فذكرهم. (2)

***

104- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن بن السمك القرشي، عن أسى بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

«مِنْ سَرِّهِ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ رَبَّاهُ، وَأَنْ يُسَاءَ فِي أَجْلِهِ، فَلْيُصَلِّ رَجْحَةٍ.»

أخرجه أحمد 3/156 (1384/827) وقال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا مسلم.

يعني ابن خالد، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن السمك القرشي، فذكره. (1)

---

فوائد:

قال البخاري: قال لي عيسى بن ميناء: حدثني مُحَمَّد بن جعفر، عن زيد بنάهاد، عن مُحَمَّد بن عبد الله الصراي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن، عن عطاء بن أبي رباح، عن أسى بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سرّه أن يسألا في أجله، ويدعو عليه في رزقه، فليصلي رجحه. «التاريخ الكبير» 1/129.

زااد فيه البخاري: عطاء بن أبي رباح.

***

(1) هو حيى بن إسحاق السالحي.

(2) اللفظ لأحمد (1384/827).

(3) المسند الجامع (501)، وأطراف المسند (181)، ومجمع الرواية (136)، وإتحاف الجيرة.

(4) المسند الجامع (1501)، وأطراف المسند (767)، والحديث، آخر예ه البزاز (786)، والبيهقي، في «شُعْب الإيبان» (785).

(5) المسند الجامع (1501)، وأطراف المسند (769)، والحديث، آخر예ه الطبراني، في «الأوسط» (136).
1044 - عن يزيد الرقاشي، عن أبي سفيان، عن مالك، عن رسول الله ﷺ قال:
(من سرعة الناس في أجله، والسمد في رزقه، فليصل راحة).
(*) وفي رواية: (من سرعة الناس في أجله، والرذاقة في رزقه، فليصل راحة).

كلاهما (هشام، وخالد) عن يزيد الرقاشي، فذكره.

***
1045 - عن قتادة، عن أبي، عن رسول الله ﷺ قال في مرضة: أزكح كنكم، أزكح كنكم.
أخبره ابن جعفر (676) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن قتادة، فذكره.

***
1046 - عن علي بن زيد، ويوسف بن عبيد، وحبيب، عن أبي، يعني ابن مالك، قال: قال النبي ﷺ:
المؤمن من أموت الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده، والمهاجر من محذر السوء، والذي تفصبه بيده، لا يدخلو الجنة عبد لا يؤمن جازه بإعاقته.

(1) لفظ (769).
(2) أخبره في الزهد: وكيع (640)، وهناد (606 و1007).
(3) اللفظ لأحمد.

المستم/30 045

قال: حدثنا أبو نصر البخاري. وقال ابن حبان (101) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبيد الجبار، قال: حدثنا أبو نصر البخاري.

كلاهما (الحسن، وأبو نصر البخاري) عن حماد بن سلامة، عن علي بن زيد، ويونس بن عبيد، وعميد، فذكروه.

- في رواية ابن حبان: حماد بن سلامة، عن يونس بن عبيد، وعميد، وذكر الصوفي، وهو أحمد بن الحسن بن عبيد الجبار، آخر معه.

ولم يسمع علي بن زيد.


«مرسل» (1).

---

فوائد:


- وقال أبو الحسن الدارقطني: يرويه حماد بن سلامة، واختفى عنه.

فرواه أبو نصر البخاري، والحسن الأشbbc، عن حماد بن سلامة، بهذا الإسناد.

وغيرها يرويه عن حماد، عن يونس وعميد، عن الحسن، مرسلاً.

 وهو أشبه بالصورات. «العمل» (266).

---

1) السنن الجامع (245)، وأطراف السنن (748)، ومجموع الزوائد 1/54، والمقصد العلي.
2) وإغراف الخيرات المفرحة (114 87 و508).
3) والحديث; أخبره البخاري (7432)، والقضاء (180)، والقضاء (182).

546
حديث قدامة، عن أنس بن عبادة
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو جاره، ما يحب لنفسه.
تقدم من قبل.

***

47 - عن سينان بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما هو بمؤمن من لم يؤمن جاره ألا يؤمن».


في رواية أبي يعلى: "سعد بن سينان".

فوائد:


- وسمعته مرة أخرى يقول: "نهبها حديثه حديث الحسن، لا يشبهه حديث أنس.

(الضعفاء) 2/484.

(1) اللفظ لابن أبي كيبة.
(2) في طبعة دار القبلة، لـ "مصنف ابن أبي شيبة"، وثبتناه عن طبعة الرشد 801 (2)، وفي طبعة دار الأمان لـ "مصنف أبي يعلى": "سينان بن سعيد"، وثبتناه عن طبعة دار القبلة (3/42).
(3) جمع الروائد 8/169.

والحديث: آخرجه ابن نصر الروزي، في "تعظيم قدر الصلاة" (276-277).
١ - وقال الزَّي: وروى محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عُدة
أحاديث، سُئِلَ في بعضها: "سعد بن سبان"، وفي بعضها: "سعد بن سبان"، وفي

***

٤٨ - ٥٠٨

٤٩ - ٥٠٩

أخرجه أحمد ١٩٨ /١٣٨٩ (١٤٣١) قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرني
علي بن مسعدة الباهلي، قال: حدثنا قادة، فذكره (١).

***

٤٩ - ٥٠٩

أخرجه أبو يعلى (٣٩٠٩) قال: حدثنا المقدام، عن مبارك، عن عبد العزيز،
فذكره (٢).

فوائد:

١ - قال أبو زرعة الرازي: المبارك بن سُهيب، وأبي الحديث، منْ كَوَّن الدَّيْت، ما
أعرف له حديثًا واحدًا صحيحًا، وقد حسنه بموالي عبد العزيز بن صهيب.
"سؤالات البرذعي" (٧٠٤).

٢ - المقدام: هو محمد بن أبي بكر، ومبارك: هو ابن فضالة، وعبد العزيز: هو
ابن صهيب.

***

١. المسند الجامع (٢١٠)، وأطراف المسند (٩١٩)، ومجمع الزوايد (١/٥٣).
٢. الحديث، وأخرجه القضاعي (٢٨٧).
٣. مجمع الزوايد (١/٥٤)، وإثبات الجزيرة السُفيرة (١١٤).
1050 - عن سعد بن يهودا الكبدي، عن أنس بن مالك، قال رسول الله ﷺ:

«والذي نفسي بيده، لا يضع الله رحمته إلا على رجيم، قالوا: يا رسول الله، كننا نرمح، قال: ليس برحمة أحدكم صاحب، يرحم الناس كافئة.»

أخرجه أبو عبيدة (426) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن سينان، سعد الكبدي، فذكره.

- نوافذ:
قال العقيلي: حدثنا محمد بن عيسى، قال: سمعت محمد بن عليّ الوراق، قال: سمعت أحمد بن كنبل يقول، في أحاديث يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن يسنا، عن أنس، قال: روى خمسة عشر حديثاً، مكررة كلها، ما أعرف منها واحداً.

حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سينان، تركت حديثه، وقيل: سينان بن سعد، وحديثه غير محفوظ، حديث مصطنع.

وسمعته مرة أخرى يقول: نسبيه حديثه حديث الحسن، لا يشبه حديث أنس.

الضعناء 2/ 484.


* * *

1051 - عن رضي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

«جاء مسجى يردي النبي ﷺ، فأبطأ القوم عليه أن يوضعوا له، فقال النبي ﷺ: ليس من أنا لم يرحم صغيرنا، ويومر كبرنا».

------------------
(1) جمع الزواريد/ 187، وإدخال الجريدة السهيرة (516)، والطالب بالعالية (2827).
(2) الحديث؛ آخرجه هناد في «الزهد» (1275)، والبيهقي، في «شبع الإيان» (1106).

(2) اللفظ للترمذي.

049
(*) وفي رواية: "تَنْخُنَّ عَنْدَ رَسُولِ الله ﷺ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ... فأَذَا هُوَ ضَيْجً قَدْ أَفْلَحَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْفِقْ كَبِيرًا، وَيُبْرَّحُ صَغِيرًا"(١).

أخرجه البَرَّمْذِي (١٩١) قال: حدثنا مُحَمَّد بن مَرْزوق، قال: حدثنا عُبيد بن وَاقِدَ. وأبو يَعْلِي (٤٤١) قال: حدثنا أبو عُبيدة، قال: حدثنا أبو سعَيْد. وفي (٤٤٢) قال: حدثنا مُوسى بن مِحَمَّد بن حَبَّان، قال: حدثنا عُبيد بن وَاقِدَ. كَلاهَا (عُبيد بن وَاقِدَ، وأبو سعَيْد مُؤْلِل بن هَاشَم) عن زَرْبٍ أبي نَجَيٍّ، فذكره(٢).

قال: أبو عِيسَى البَرَّمْذِي: هذا حديثٌ غَريِبٌ، وَرُؤِي يُلَحَّنِهَا أُحَدَّاثٌ مناكِرٌ عَنْ أَنس بن مالك، وغيره.

- فوائد:
- أخرجه العَلِيِّ، في «الضعفاء»، ٣٣٧، وقال: وقد رَوَى بِغِير هَذَا الإِسْنَادِ.
- إِسْنَاد صَالِح.
- وأخرجه ابن عَدي، في «الكامل»، ٢١٤، في ترجمة رَزْبِي، وقال: وَلَوْ رَبِّي
- غير ما ذُكرت مِن الحَدِيث قَلِيلٌ، وأُحَدَّاثِه وماضٍ مَّتَون أُحَدَّاثِه مَنْكِرُ.

***

١٠٥٢ - عن كَيْتُب الْبَنِي عَيْبَاءٍ عن أَنصَارُ، أن النَّبِي ﷺ قال:
"لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْفِقْ كَبِيرًا، وَيُبْرَحُ صَغِيرًا".

أخرجه أبو يَعْلِي (٤٤٢) قال: حدثنا أبو يَاسَر عُثْرَاء، قال: حدثنا يُوسُف، فذكره(٣).

***

(١) اللَفظُ لَأبي يَعْلِي (٤٤٢).
(٢) المَسْنَدُ الجَامِعُ (١٠١٠) وَجُمِعُ الأَشْرَافِ (٨٣٨).
(٣) مَجْمَعُ الزوادِقُ (٨) وَأَثَانُ السَّمَّاحِ (٥٠٠) وَالمُتَلَّبُ العَالِيّ (٢٦٣١).
حديث فيرار بن مسلم، عن أنس بن مالك، قال:
«أوصائي رسول الله ﷺ.» قال: يا أنس، وَقَرْبُ الْكِبرَةِ، وَأَرْحَمُ الصَّغِيرَ.»
تقدم من قبل.

***

١٠٥٣ - عن أبي الرَّجَال الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال: قال ﷺ:

«ما أكرم شاب شيخًا ليسه، إلا قيض الله له من بكرمه عند سنه.»

أخرجه الترمذي (٢٠٢٧) وقال: حدثنا محمد بن السعدي، قال: حدثنا يزيد بن بستان العقيلي، قال: حدثنا أبو الرَّجَال الأنصاري، فذكره.١)

- قال أبو يحيى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ، يزيد بن بستان، وأبو الرَّجَال الأنصاري آخر.

- فوائد:

- أخرجه العقيلي، في «الضعفاء» ٦/١٣٢، في ترجمة يزيد بن بستان، وقال: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.

- وأخرجه ابن عدي، في «الكامل» ٣/٤٥٢، في ترجمة خالد بن محمد أبي الرَّجَال، وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد، عن أبي الرَّجَال.

***

١٠٥٤ - عن شبيه الأعمشي، عن أنس، قال ﷺ: رَسُولُ الله ﷺ:

«ونَيْلُ للْمُلْمُوْكِ من الْبَالِكَ، وَنِيلُ لِلْبَالِكِ مِن السُّمْلَوْكِ، وَنِيلُ لِلْعَلِيِّ مِن الفَقِيرِ، وَنِيلُ لِلْفَقِيرِ مِن الْعَلِيِّ، وَنِيلُ لِلْشَّدِيدِ مِن الضَّعِيفِ، وَنِيلُ لِلضَّعِيفِ مِن الشَّدِيدِ.»

(١) المسند الجامع (١١٠١)، وتحفة الأشراف (١٧١).
(٢) الحديث; أخرجه الفسيبي ٣/٣٨٩، والطبراني، في «الأوسط» (٥٩٧٣)، والقاضي١٠٠١٨ و٢٠٠٨، والبيهقي، في «شعب الإيام» (١٩٩٣).
أخرجه أبو يعلى (٤٠٠) قال: حدثنا جبرة بن مُعَلِّس، وعبد العَفَّار، جميعًا
قالا: حدثنا أبو شهاب، عن الأعشى، فذكره

فواتـ: قال علي بن المدَّيني: الأَعْشَى لم يسمع بيَّن أَنَس بن مالك، إنها رأى رؤية
بمكة يصل خلف المقام، فما تروى الأَعْشَى، عن أَنَس، فإنها ترويها، عن يزيد
الرقاشي، عن أَنَس. المراَسِيل لابن أبي حاتم (٧٩٧).

وقال الدُّوري: سُمعت يَجَيَّب بن مَعِين يقول: كل ما روي الأَعْشَى عن
أَنَس، فهو مُرَسَّل، وقد رأى الأَعْشَى أَثْنَى. تاريخه (١٥٧٢).

***
١٠٥٥ - عن عمرو بن سعيد البصري، عن أَنَس بن مالك، قال:
ما رأيت أحدًا كان أَرْحَم بالعيال من رسول الله ﷺ، كان إبراهيم
مسترضاً في عوالي الصيدلية، وكان ينطقي، وَنَحْنَ مَعْهُ، فَيُدْخِلُ البيتِ، وَإِنَّهُ
ليذخن، وكان ظَهْرُهُ قَبَانًا، فِي أَحَدِهِ فَيَقْبَلُهُ، ثَمَّ يَزِفُهُ.
قال عمرو: فَلَنَا نُوْفُق إِبْرَاهِيم، قال رسول الله ﷺ:
إن إبراهيم أَبِيّ، وإنَّهُ مات فِي النَّدِي، وإنَّ لَهُ ظَيْرُين يُجِيلان رضَاعُهُ في
الجَنَّة (٢).

(*) وفي رواية: "كان النَّبَيُّ ﷺ، أَرْحَم النَّاس بالعيال، وكان له ابن
مسترضاً في ناحية الصيدلية، وكان ظَهْرُهُ قَبَانًا، وكانَ تأتيه وَقَدْ دَخَنَ البيتِ
بِذِخْرٍ، فِي قَبْلَة وَيَبَّأَثُ.

(١) مجمع الوائدة ٣٤٨٨ /١، وإحاف الخجارة المُقَرَّرَة (١٩٧٨) ١.
والحديث: أَخْرِجَهُ البزار (٧٥٦٢)، والبيهقي في "شُعْب الإياء" (٧٤٦٠ و٧٤٧٨).
(٢) اللَفظ لأخد.
والنواة الأولى من الحديث، من رواية عمرو بن سعيد، عن أَنَس، والثانية، من قوله: "إنَّ
إبراهيم أَبِيّ، أَرسِلها عمرو، ولم يقل: "عن أَنَس".
(٣) اللَفظ للبخاري في "الأدب المُفرَّد".

٥٥٢
أخيره أحمد 3/112(1211/2) قال: حدثنا إسحاق. وُئِيْب، في他说: (376) قال: حدثنا حزيمي بن خفصة، قال: حدثنا وُئِيْب، 
ومسلم(7/695) قال: حدثنا زهير بن خرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا إسحاق، وهو ابن عطية. و"أبو يعلى" (419) قال: حدثنا أبو خيشمة، قال: حدثنا إسحاق. وفي (416) قال: حدثنا مريح بن يونس، قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم. وفي (417) قال: حدثنا العباس بن الوليد الندسي، قال: حدثنا وُئِيْب. و"ابن حبان" (690) قال: آخرنا تُمَّد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا إسحاق، وهو ابن عطية. كلاهما (إسحاق، ووُئِيْب) عن أبوب السُّفُحياني، عن عمرو بن سعيد، 
فذكره(1).

أَخِيرِهِ أَبُو يَعْلَىٰ (412) قال: حدثنا أبو الزبع الزهراني، قال: حدثنا 
خادم، قال: حدثنا أبوب، عن أسس بن مالك، قال: لما رأيت أحدًا أرحب بالعبلاء من رسول الله ﷺ، وكان استرضع لابنه 
إبراهيم بأفْقُض السُّمَّاح، وكان زوجها فتى، وكان يلبيه، فأتيه العُلام وعليه أثر 
الذخان، فيلمره ويرفعه ويسهله.

ليس فيه: "عمرو بن سعيد"(2).

- فوائد:

- قال أبو الحسن الدارقطني: "مرويه أبوب السُّفُحياني، واختالف عنه؛ فرواه وُئِيْب، وابن عطية، عن أبوب، عن عمرو بن سعيد، عن أسس. وخلافه خادم بن زيد، فرواه عن أبوب، عن أسس، لم يذكر بينهما أحدًا.

والأول أصح. "العلّم" (494).

***

(1) المسند الجامع (1311)، ومختارة الأثاراف (1108)، وأطراف المسند (270).
(2) آخرجه الطالبي (229).

053
106 - عن الحارث بن الطيان، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث:

عن رسول الله ﷺ، قال:

"أكثرنا أولادكم، وأحسنوا أدبهم".

أخرجه ابن ماجة (2671) قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، قال:

حدثنا علي بن عباس، قال: حدثنا سعيد بن عبارة، قال: أخبرني الحارث بن الطيان، فذكره.

فواائد:
- أخرج الحكيم في "الضعفاء" 1/563، في ترجمة الحارث، وقال: منكر غير محفوظ إلا عن الحارث.
- وقال الدارقطني: غريب من حديث الحارث عن أنس، تفرّده به سعيد بن عبارة الكلاعي، عنه: "أطراف الغرائب والأفراد" (824).

***

57 - عن ثابت بن أبي شيبة، عن أنس، أو غيره، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من عاد الى بنيتٍ، أو كلاّ تُنادينه، أوُّجْحَّيت، أو تترسونه، كنت آنا وهو كفاحين، وأشارا بإصبعه، وبالرطبة، والوسطى".

(*) وفي رواية: "من كان له كلاًّ تُنادينه، أو كلاًّ تترسونه، كنت آنا، وهو كفاحين، وأشارا بإصبعه الأربعة".


(1) المسند الجامع (1113)، وتحفة الأشراف (520).
(2) الحديث، أخرجه القضاعي (165).
(3) اللقظ لأحمد (1252).
(4) اللقظ لأحمد (126211).
البرجُعي، وـ«عبد بن حميد» (1379) قال: حدثنا محمد بن القفصل، قال: حدثنا حذيفة.
كلاهما (حذيفة، والبرجعي) عن ثابت، فذكره(1).

- في رواية البرجعي، وابن حبان: «عن ثابت، عن أنس».
- في رواية محمد بن القفصل، عن حذيفة: عن ثابت، ولا أحسبه إلا عن أنس.

- فوائد:
قال ابن أبي حاتم: سائلت أبي عن حديث، رواه موسى بن خلف، وخاد بن زيد، عن ثابت، قال حذيفة بن زيد: وأحسبه عن أنس.
وقال موسى: عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: من كان له ابنتان، أو ثلاثة، كنت أنا وهو كهاتين... الحديث.
قال أبي: رواه حذيفة بن سلامة، عن ثابت، عن عائشة، عن النبي ﷺ، وهو أشبه بالصواب.
وخاد بن سلامة أثبت الناس في ثابت، وعلي بن زيد، (علل الحديث) (1212).
و(2004).

***

1058 - عن عميد الله بن أبي بكير بن أنس، عن أنس بن مالك، قال:
قال رسول الله ﷺ:
«من عامل جارية حتى تبلغ، جاء يوم القيامة أن وُلدَه، وضم إسبعيل»(2).

(1) المسند الجامع (1015)، وأطراف المسند (375)، ومجمع الروايتين 8/157.
(2) الحديث، أخرجه البزار (1876)، والطبراني، في «الأوسط» (432) و(516) و(819).
(2) اللفظ لابن أبي ثنية.

555
أخرجه ابن أبي شيبة 8/364 (2594/8). ومسلم 8/38 (2788) قال:

 حدثني عمرو التأفف.

 كلاهما (أبو بكر بن أبي شيبة، عمرو التأفف) عن أبي أحمد الزبيري مُحمَّد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، عن علي بن بكر بن أنس، فذكره.

 أخرجه الرَّمِيذِي (194) قال: حدثنا محمد بن وزير الوسطي، قال:

 حدثنا محمد بن عبد العزيز الراجبي، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:

 «من عال جاريتين، دخلت أنا وهوَ الجَيْحُ الكهاني، وأشار بأصبعيه».

 قال فيه: «عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس بن مالك».

 قال أبو عيسى الرَّمِيذِي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روى محمد بن عبيد، عن محمد بن عبد العزيز، غير حديث، بهذا الإسناد، وقال: عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، والصحيح: هو عبيد الله بن أبي بكر بن أنس.

 أخرج البخاري، في «الأدب السُّفارد» (849) قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، قال: حدثنا محمد بن عبيد الطُّلَفانِي، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، عن النبي ﷺ.

 قال:

 «من عال جاريتين، حتى تدركًا، دخلت أنا وهو في الجَيْحُ الكهاني».

 وأشار مُحمَّد بالسبابة والوسطي.

 زاد فيه: (عن جده) (1).

(1) المسند الجامع (1414 و1713)، ومُحققة الأشراف (1084 و1716).

 والحديث: أخرجه الطَّبرَّاني، في «الأوسط» (557) والبيهقي، في «شَعَبِ الإيَان» (874)، والبغوي (1882).
فوائد:

قال البخاري: قال لي ابن أبي الأسود: حدثنا محمد بن عبيد الطنافي، قال:
حدثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أسن، عن أبيه، عن جده،
عن النبي ﷺ: من عائلة جارين...
وقال عمرو النافذ: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز،
عن عبيد الله بن أبي بكر بن أسن، عن أسن، قال النبي ﷺ: من عائلة جارين...
وقال ابن أبي حلف: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيد الله، عن أسن، عن النبي ﷺ، مثل حديث ابن أبي الأسود.

وقال لي محمد: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أسن، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: من عائلة... "التاريخ الكبير" 116/1.

***

1059 - عن تزيد الرقاشي، عن أسن، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من كان له ابنان، أو أختان، فاحسن إليهما ما صحبتاه، كنّت أنا وحُمو في الجنة كاينات.
" يعني السبابة والوسطى.
أخبره ابن أبي شيبة (2) وقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن الرقاشي، ذكره (2).

***

1060 - عن أبي قلابة، عن أسن;

(1) إحفا الخيبرة المبهرة (202). وإن الحوار، أخرج بهنان، في "الزهد" (2021).

557

قال أبو قلابة: يعني النساء (3).

(2) وفي رواية: كانت أم سليم في النقل، وأنجسّة علاء النبي ﷺ يسوق بينهم، فقال النبي ﷺ: يا أنجسّة، رويتكم سوقك بالقوارير (4).


(1) النظ لأخم (1296هـ).
(2) النظ للبخاري (1186هـ).
(3) النظ للبخاري (1146هـ).
(4) النظ للبخاري (1120هـ).

ثلاثتهم (إسحاق ابن علبة، وحداد بن زيد، ووهيب بن حائد) عن أبوب السخبتاني، عن أبي قلابة، فذكره (١).

***

١٠١٠ - عن وابن البكي، قال: سمعت أنَّ بن مالك يقول:

«يُبْنِيُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمْرَةً، وَحَادَتَ يَدُودُ ﻋَنْ شَيْءِهَا، فَصَحَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،

فَإِذَا هُوَ قَدْ تَنْبَحَى بِنْنَـ، فَقَالَ: يَا أَنْجَسَةُ، وَيَرَقُّ، ارْفُقُ بِالْقُوَّارِيْرِ» (١).

(*) وفي رواية: "أنَّ النبي ﷺ كانَ في مسير، وكان حداد يدود عن شئاه، أو سائر، قال: فكان يسأله يبقَى من بين يديه، فقال: يَا أَنْجَسَةُ، وَيَرَقُّ، ارْفُقُ بِالْقُوَّارِيْرِ" (٣).

(*) وفي رواية: "أنَّ الرَّأْسَةَ بن مالك كان يدود بالرجال، وأنجسَة يدود بإنسان، وكان حسن الصوت، فحدده، فأعجبت الإنبل، فقال رسل الله ﷺ: يَا أَنْجَسَةُ، وَزُوِّنَ، سَوَفْكَ بِالْقُوَّارِيْرِ" (٤).

(*) وفي رواية: "أنَّ النبي ﷺ كان له حداد جيد الحذاء، وكان حاذي.

(١) المسند الجامع (٩٨٩)، ومختارة الأشراف (٤٤٩)، وأطراف المسند (٥٦٤)، والحديث: أخرجه البزار (٧٦٦)، والبيهقي ٢٧٧/١٠.
(٢) اللفظ لأحمد (١٢٧٩١).
(٣) اللفظ لأحمد (١٢٧٨٥).
(٤) اللفظ لأحمد (١٣٧٠٥).

٥٥٩
الرجال، وكان أنجحهم يُجدهُ بأزواجه النبيّ عليه السلام، فلما حدّ أعنف للإبل، فقال:

النبيّ ﷺ: وَيُكَذِّبُ، يا أنجحتهُ، رَؤُونا سَوَافَكُ بِالقَوارِيرِ.

أخرجه أحمد 3/179 (1475/1875 و 2/177 (1441/2177) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا

شعبة. وفي 3/276 (1477/2177) قال: حدثنا يحيى بن معاذ، قال: حدثنا أحمد، يعني

ابن زيد. وفي 3/254 (1477/2177) قال: حدثنا أبو كمال، قال: حدثنا حماد. وفي

3/286 (1478/2186) قال: حدثنا عقیف، قال: حدثنا حماد. وأخبر بن مُحبة (1431)

قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي 4/1344 قال: حدثني

سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلامة. و«البخاري» 8/46 (1121) قال:

حمضنا مسنده، قال: حدثنا حماد. وفي 8/62 (1479/2179) وفي «الأدب السُّفِر»

8/82 (1479/2182) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا شعبة. وفي 8/58 (1478/2178)

قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد. وفي الأدب السُفر 1/124 (1474)

قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا حماد بن سلامة. و«المسلم» 7/108 (1478/2178)

قال: حدثنا أبو الربيع العتكي، وحامد بن عمر، وأبو كمال، قالوا: حدثنا حماد.

و«النسائي» في الكُبرى 2/85 (1482) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا مُحمَّد بن

جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«ابن جُيُّن» 6/80 (1481) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان،

قال: حدثنا مُحمَّد بن عبيد بن حسن، قال: أخبرنا حماد بن زيد.

اثنينهم (شعبة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلامة) عن ثابت، فذكره.

في رواية حجاج، عند أحمد (1317 هـ) قال: شعبة: هذا في الحديث من تحق

قوله: (وَأَوْلَىٰ وَجَدُنَا لَبْحَرًا).

***

(1) اللفظ لأحمد (1490 هـ).

(2) المسند الجامع (1490)، ومختصر الأشراف (1443)، وأطراف المسند (1473).

(3) الحديث: أخرج البخاري (1121)، والنسائي (1478)، والبخاري (1478)، وال núgawi (278)

و199 و 272 و 372 و 372.

562
١٠٦٢ - عن قَتَادَة قَالَ: حدِّثنَا أَنسُ بنُ مَالِكٍ، قَالَ:

"كان لِلنبيِّ ﷺ حادٍ، قُلْتَ لَهُ: أَنْجِجَهُ، وَكَانَ حَسَنُ الصُّوّبٍ، فَقَالَ لَهُ:

النبيِّ ﷺ: وَرَبِّي نَكُ يَأْتِيَهُ، لَا كَثِيرُ القُوَّارِيرِ.

قال قِتَادَة: يعني ضعفه النِّسَاء.

(*) في رواية: "أن رَسُول اللّه ﷺ، أتي على أنججه، وهو يسوق

بنسائه، فالقَالَ: رَبِّي نَكُ يَأْتِيَهُ، لَا كَثِيرُ القُوَّارِيرِ.

(1) أخرجه أحمد ٣/٦٩٥٨(٥٨٦) قال: حدثنا عفان، ويبن، قالا: حدثنا妨碍.

و"البخاري" ٨٠/٥٨(٢١١) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا حبان، قال: حدثنا

هفَّام. و"المسلم" ٧٩/٦١١(٤٨٣) قال: حدثنا ابن السُّمَتان، قال: حدثنا عبد الصمد،

قال: حدثني هفّام. وفي (١١١) قال: وحدثناه ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود،

قال: حدثنا هشام. وفي "النسائي" في "الكبري" (١٨٨٣) قال: أخبرنا إسحاق بن

إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي (١٨٨٤) قال: أخبرنا

محمد بن السُّمَتان، قال: حدثني عبد الصمد، قال: حدثنا هفّام. و"ابو يعلى" (٢٥٨)

قال: حدثنا هذبه، قال: حدثنا هفّام. وفي (٣٢٤) قال: حدثنا هفّام. وفي (١٨٦)

قال: حدثنا عبَّد الله بن عمر، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. و"ابن حبان" (٥٨٠) قال: أخبرنا الحسن بن

صفوان، قال: حدثنا هذبه بن خالد، قال: حدثنا هفّام بن يهْبَى.

كلاهما (هفّام بن يهْبَى، وهشام الدَّسَّوؤَاثِي) عن قَتَادَة، فذكروه.

- صَرَّح قَتَادَة بالسَّبَاعَة، عند البخاري.

***

(١) النَّظَر للبخاري.

(٢) النَّظَر للنسائي (١٠٨٣)،

(٣) المسند الجامع (٨٩١)، وتحفة الأشراف (١٣٧٩،٧٩٧)، وأطراف المسند (٢٢٢).

والحديث؛ أخرجه البزار (٢٢١١)، والروهاني (١٣٥٧)، والبيهقي ١٠/٢٧٧، وابن تور (٣٨٧).

المسمد ٣٦/٥٦١
1023 - عن سفيان التيمي قال: حديثنا أنس قال:
«كانت أم سليم مع نساء النبي وهم يسوقون بين سواقي، فأتي عليه رسول الله، قال: أي، أو يا أنجحه، سؤلك بالقوارير».
(1)** في رواية: كأن للنبي حاد، يقول: آنجله، فقال رسول الله، وهو يسوق بأمرات السويقين، روى ذلك يا أنجله سؤلك بالقوارير.
(2)** وفي رواية: قال رسول الله حاد عليه: يا أنجله، رفقاً فركأ بالقوارير.

يعني النساء.


سبعهم (سفيان بن عذبة، وعلي بن سعيد، وإسحاق بن عذبة، وزيد بن زريع، وجربير، وهما بن أبي عدي، ومعتبر) عن سفيان التيمي، فذكره.

(1) اللطيف لأحمد (12189).
(2) اللطيف للنسائي.
(3) اللطيف للحميدي.
(4) المسند الجامع (962)، ومحفظة الأشراق (883)، وأطراف المسند (8). 618.
والحديث: آخرجه البزار (7604).
• أخرجه أحمد 6/376 (787) قال: حدثنا حسن، يعني ابن موسى.
و النسائي في الكبير (787) قال: أخبرنا محمد بن مسعدان، قال: حدثنا ابن
أعين.
قالاها (حسن بن موسى، والحسن بن محمد بن أعين) قالا: حدثنا زهير،
قال: حدثنا سليمان التميمي، عن أنس بن مالك، عن أم سليم
"انها كنت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت النبي صلى الله عليه وسلم:
أي أنت من عشيرة سوقك بالقرآين".
جعله من مسند أبي سليم (3).

ـ فوائد:

ـ قال الدارقطني: يرويه سليمان التميمي، وأخ لي فيه.
ـ قرآءة جاح بن مسعدة، عن سليمان التميمي، عن أنس، عن أم سليم.
ـ وعبره يرويه عن سليمان التميمي، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر أم سليم.
ـ وهو الصحيح. "العلل" (42/96).

***

{4} 10/74 عن حمَّيد الطويل، عن أنس، قال:
"كان رجل يسوق بأمواله، فقال له: أنت عند في السماق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنت، رويديك سوقًا بالقرآن".
أخرجه أحمد 3/1064 (1220) قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد.
فذكره (1).

***
1065 - عن زرارة بن أبي الحلال العكسي، قال: سمعت أبي بن مالك
يحدث، أن رضوان الله تعالى قال:
"يا أنتم شعب، كذاك سئرك بالقوارير".
أخبره أحمد بن سعد (2175) قال: حدثنا روحم، قال: حدثنا زرارة بن أبي
الحلال العكسي، فذكره(1).

***

1066 - عن الزبيدي بن أنس، عن أنس، قال: قال رضوان الله تعالى:
"عليكم بالدجلة، فإن الأرض تطوى بالليل".
أخبره أبو داود (2571) قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا خالد بن
زيد، قال: حدثنا أبو جعفر الزراي، عن الزبيدي بن أنس، فذكره(2).

***

1067 - عن الزهري، أخبرني أنس، عن النبي ﷺ، قال:
"إذا أخصب الأرض، فأنزلوا عن ظهركم، فأعطوه حقه من الكلا،
وإذا أجذب الأرض، فامضوا عليه بحذاءه، وعلىكم بالدجلة، فإن الأرض
تطوى بالليل"(3).

(*) وفي رواية: "عليكم بالدجلة، فإن الأرض تطوى بالليل".
أخبره أبو يعلى (2618) قال: حدثنا حميد بن الزبير القرآني، قال: حدثنا
رويمم القارئ، وابن حذيمة (2555) قال: حدثنا محمد بن أسلم، قال: حدثنا

(1) المسند الجامع (594)، وأطراف المسند (578).
(2) الحديث: أخرجه البزار (829)، والطبراني في "الأوسط" (1353).
(3) الحديث: أخرجه البزاز (1404)، واحفظ الأشراف (1429).
(4) الفقه للبيهقي 5/256.
قَلَّةُ بْنِ عَقْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا حُبَّيْدَ بْنُ الرَّبِيعِيّ الْحُرَّارَازِيَّ، وَأَوَّلِيْشَرٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُؤُيْمُ بْنُ يَزِيدُ السَّقَعِيّ.
كَلاهَا (رُؤُيْمُ، وَقَلَّةُ) عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقِيْلٍ، عَنِ ابنِ شِهَابِ الرَّهْرُي، فَذَكَّرَهُ(۱).

--- فوائد: ---

- قال الرَّمِيْدَي: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ العَقْلِيّ الْعَنْبِرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رُؤُيْمُ بْنُ يَزِيدُ اللَّهْجِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُقِيْلٍ، عَنْ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، أَنْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا أَصْبَحَتِ الأَرْضُ فَأَعْطَى الْبَيْجَةَ حَظْلَةَ مِنَ الْكَلَْلِ إِلاَّ وَإِذَا أَصْبَحَتِ فَانْجَرَوا عَلَيْهَا بَيْجَةٌ بِالْدَّجْجِ، وَعَلَٰيَّمُ بِالْدَّجْجِ فَإِنَّ الأَرْضَ تَطْوَى بِالْدَّجْجِ.

سُلْكَتْ أَحْمَدُ، يُعِبَّرُ الْبَحْرِيّ، عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ؟ فَقَالَ: إِنَّا روَيْنِي هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ النَّبِيّ ﷺ.

وَإِنَّيْ ذُكِّرْتُ فِيهِ: «عَنْ أَسْسٍ، رُؤُيْمُ بْنُ يَزِيدُ هَذَا.
قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُمُ ذُكَّرُوا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْسٍ أَنَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَلَّةٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَسْسٍ.
فَلَمْ يُعِرِفَ مُحَمَّدٍ وَجَعَلَ يُتَّجِبَ مِنْ هَذَا، تَرْتِبُ عَلَى الْرُّمِيْدَيِّ الْكَبِيرِ(۴۴).

- وقال الْبَرَّار: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رُوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ، هَكَذَا إِلَّا رُؤُيْمُ، وَكَانَ يُقَةً وَرُؤُيْمُ عَنِ الزُّهْرِيّ مُرْسَلًا، مُسَنَّدْهُ (۱۳۴۱)،

- وقال أَبِي حَامِدٍ: تَسَمِّعْتُ أَحَدًا بْنَ سَلْمَةَ الْبَيْجِيّ، يَقُولُ: ذَكَّرُتُ أَبَا زُرْعَةَ الْحَدِيْثِ رُوِيَتْهُ عَنْ قَلَّةٍ بْنِ عَقْبَةٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عُقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَسْسٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَّيْمُ بِالْدَّجْجِ فَإِنَّ الأَرْضَ تَطْوَى بِالْدَّجْجِ... الْحَدِيْثُ (۱۹۸۱).

۰۶۵
قال: أعرفون من حدث رويم بن يزيد، عن الليث، هكذا، فمن رواه عن
قصيدة? فقلت: حدثني محمد بن أسلم، عن قصيدة، هكذا، قال: محمد بن أسلم تهاقل.
فذاكرته به مسلم بن الحجاج، فقال: أخرج إياك عبد المطلب بن سعيد بن
اليث، كتاب جده، فرأيت في كتاب الليث على ما رواه قطبة.
قال أبو الفضل: حدثنا قطبة عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، قال: قال
رسول الله ﷺ: عليكم بالدجتا... الحديث. "عمل الحديث" (2656).
وقال الدارقطني: يرويه الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، واحتج عليه;
فرواه رويم بن يزيد السمحري عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس.
وابه محمد بن أسلم الطوسي، عن قصيدة، عن الليث، عن عقيل، عن
الزهري، عن أنس.
والمحفوظ: عن ليث، عن عقيل، عن الزهري، مرسلًا. "العلل" (2684).

***

1068 - عن شريك بن أبي بكر، عن أنس بن مالك، قال:
"سأر رجلًا مع النبي ﷺ، فلعن بعيره، فقال النبي ﷺ: يا عبد الله، لا
تب설 معاً على بعير ملعنون."

أخبره أبو يعلى (3627) قال: حدثنا أبو خضرة، زهير بن حرب، قال:
حدثنا ابن أبي أوس، إسحاق، قال: حدثني أبي، عن شريك بن أبي بكر، فذكره.

***

1069 - عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
"أن رجلًا لم عن برعوًا عند النبي ﷺ، فقال: لا تعلنه، فإنه أليف بني من
الأبىاء للصلاة" (1).

(1) مجموع الروايات 7/77، وتحذف الجبة المكررة (3432)، والمطالب العالية (627).
والحديث: أخرجه الطبراني، في "الأوسط" (4224).
(2) اللفظ للبخاري في "الأدب المفردة".

566
(*) وفي رواية: "كنى عند رسول الله ﷺ، فدلعت رجلاً برغوث، فلعلها، فقال له النبي ﷺ: لا تعلها، فإنها نبهت يد من الأنيناء لصلاةٍ".

أخرج البخاري، في «الأدب المفرد» (1237) قال: حدثنا محمد بن بشارة، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، و«أبو يعلى» (959 و960) قال: حدثنا عمار، أبو ياسر المُستَمَلِي.

كلاهما (صفوان، وأبو ياسر) عن سويد بن إبراهيم، أبي حاتم الجهَّدري (2).

قال: حدثنا قتادة، فذكره.

فوائد:

- أخرج البُطْياني، في «الضعفاء» 2/583، في ترجمة سويد، وقال: ولا يصح في الراجحي عن النبي ﷺ شيء.

***

102- عن ثابت البُطْياني، عن أسى، رضي الله عنه:

«أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الساعة، فقال: متي الساعة؟ قال: وَمَدَا اَعْدَدْتُ هَلاً؟ قال: لا شيء، إلا أنني أحب الله ورسوله ﷺ، فقال: أنت مَعْ مَن أحببتك.»

(1) اللَفظ لأبي يعلى (3120).
(2) تصحف في المطبوع، من "مسند أبي يعلى" (3120) إلى: "الحجيري"، وهو على الصواب، في (12959).
(3) المسند العام (1021)، ومجمع الزوائد (4/77)، وإتحاف الجزيرة المفرحة (5344)
(4) والطالب العامية (27186).
(5) والمطلب العامية (18).
(6) الحديث: أخرج البرَّار (2733)، والطبراني، في "الدعاء" (706)، والبيهقي، في "طعَب الإيام" (5179).

576
قال أنس: فَقَالَ فِرْحَانٌ أَبِي يَسَى، فَرَحَنَا بِقُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: آَنَّ مَعَ مِنْ أَحْبَبِيْنِيْنِ. قال أنس: فَأَنَا أَحْبَبُ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبَا بْكَرٍ، وَعُمْرُ، وَأَرْجُو أَنْ أُكُونَ مَعَهُمْ، يُحَبِّي إِيْاَيْهُمْ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ(١). 

(*) وفي رواية: "أَنْ رَجُلًا قَالَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: قَامَ الطَّلَاثَةُ، فَسَلَّتَهُ فجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: قَامَ الطَّلَاثَةُ، فَسَلَّتَهُ فجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: قَامَ الطَّلَاثَةُ، فَسَلَّتَهُ فجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: قَامَ الطَّلَاثَةُ، فَسَلَّتَهُ فجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَجَدَدَةُ النَّاسِ فَأَفْعَدُوهُ. قال: حُبُّ اِلَّهِ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ ﷺ: اِفْعَدْ، فَإِنْكَ مَعَ مِنْ أَحْبَبِيْنِيْنِ.

(*) وفي رواية: "أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَتَى نَسَمَعُ السَّاعَةُ، وَأَيْقَمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَدَدَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَّاهُ عليهِ، قَالَ: أَبْنِ السَّائِلِ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَلَآ إِنَّهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي قَانُونٌ، فَأَعْدَدَتْ لَهُ؟ قَالَ: مَا أَعْدَدَتْ لَهُا كَبِيرُ عَمَلٍ، غَيْرَ آنِي أَحْبَبُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: مَتَى أَنْتَ مَعَ مِنْ أَحْبَبِيْنِيْنِيْنِ؟ قَالَ: وَعَدْتُ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يَقُولُ لَهُ: مُحَمَّدُ، فَقَالَ: إِنْ يَبْعَشُ هذَا، فَلَا يَدْرِكَهُ الْمُرْمُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

(*) وفي رواية: "أَنْ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُ عَلَيْهِ، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعَنْهُدِهِ غَلَامُ مِنَ الأَنْصَارِ، يَقُولُ لَهُ: مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ يَبْعَشُ هذَا الْعَلَامُ، فَعَسِىَ أَنْ لَا يُذَرِّكَهُ الْمُرْمُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ(٤)."

(1) اللَّفَظِ اللَّبَخَارِي(٢) اللَّفَظِ لِعِبَادَ بْنِ حَيْدَرِ (١٣٤٠).
(3) اللَّفَظِ لِأَبِ حَبَّانِ.
(4) اللَّفَظِ لَحَدِيثِ (١٣٤١).

٥٨٦

* * *

171 - عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: جاء أَعْمُرِي إلى النبي ﷺ، فقال: مَنى الساعدة؟ قلت: ما أَعْدَدْتُ لها! قال: حَبِّ الله، عَزَّ وَجَلّ، وَرَسُولُهُ، قَالَ: أَنتَ مَعَ مِنَ أَحْبَبِيْنِ (1)

(1) المسند الجامع (1023 و1677 و1677) وتحفة الأشراف (273 و274) وأطراف المسند (240 و376).
(2) الحديث: آخرجه ابن مَنِئِد (293) والبيهقي في شهر الإيام (1512).
(3) اللنز لأحمد (1279).
(١) وفي رواية: {جَآءَ رَجُلٌ، أُوْزِعُ مِّنْ أَعْرَابِيّ إِلَى النَّبِيّ ﷺ}، فقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَتِى السَّاعَةَ؟ قَالَ: وَمَا أُعْدِدْتُ لَهَا؟ فقَالَ: ما أُعْدِدْتُ لَهَا إِلَّا أَنْ أَيْتَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، فقَالَ: أَنَّى مِنْ أَحْبَبِتِي، قَالَ آنِسٌ: قَرَأَتُ السَّمِيَّةَينَ فِي حَوَّلِيَّةِ، بعَدَّ الْإِسْلَامِ أَشْدَدَ مَا فِيْهُ ثُمَّ وَقَأَيْتُهُ.»

(٢) وفي رواية: {أَنْ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ البَقَائِيَةَ أَلَامِ النَّبِيّ ﷺ}، فقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَتِى السَّاعَةَ قَائِمَةَ؟ قَالَ: وَيَلْكُ، وَمَا أُعْدِدْتُ لَهَا؟ فقَالَ: مَا أُعْدِدْتُ لَهَا إِلَّا أَنْ أَيْتَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فقَالَ: إِنَّكَ مِنْ أَحْبَبِتِي، فقُلْتُ، وَيَلْكُنَّكَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَرَأَتُهُ ثُمَّ وَقَأَيْتُهُ ثُمَّ وَقَأَيْتُهُ، فقَالَ: إِنَّ أَخْرَى هَذَا لَنْ يَدْرِكْهُ الْهَمْرُ، حِيَاتُ السَّاعَةَ.»

(٣) وفي رواية: {فَمَّا غَلَامَ لِلْمُغَيْرَةِ بِنَيْ شُعَيْبَةَ وَكَانَ مِنْ أَفْرَائِي}، فقَالَ النَّبِيّ ﷺ: {إِنْ يُؤْخَرُ هَذَا، فَلْنَ يَدْرِكْهُ الْهَمْرُ، حِيَاتُ السَّاعَةَ.}


(١) اللسان لأحمد (١٢٨٥٤).
(٢) اللسان للبخاري.
(٣) اللسان لسلم (٧٥٢٢).

أربعتهم (شعبة، وهشام الدستوائي، وكحلاة، وأبو عوانة) عن قنادة، فذكره(1).

رضح قنادة بالشيعة، في رواية شعبة، عند أحمد، ومسلم، وأبي يعلى.

* * *

1072 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أنس بن مالك، قال:

كنت عند النبي في بيته، فسألته: رجل من نبي الصالحين؟

قال: أنا إلا أنني قامته، فما أعلنت ها؟ قال: والله، ما أعلنت ها من غير علم، إلا أنني أجب الله ورسوله، قال: إنك مع من أحبب، وله ما احصبت(2).

(*) وفي رواية: أنا أحببت يا رسول الله على قيام الساعة؟ فقال

له النبي: ما أعلنت ها؟ قال: لا، إلا أنني أجب الله ورسوله، قال: السمر.

(1) المسند الجامع (1288 و1289 و1291 و1292 و1293 و1294 و1295)، وأطراف المسند (905).

(2) الحديث: أخرجه البخاري (827)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (2596)، والبغوي (347).

(3) اللفظ لأحمد (1339).
مع من أحب، ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: وتم غلام، فقال: إن يعس هذا، فلن يبلغ القدر، حتى تقوم الساعة والأيام.


(*) لفظ أشعث، عند النحوي: "الصوم مع من أحب، والله ما اكتسب.

(*) لفظ أشعث، عند أبي يعلى: "إن السمرة مع من أحب.


(1) الفظ لأحمد (1356).
(2) الفظ لأبي يعلى (2758).
 الثلاثة (عمران، والسدر، وأشعث بن سوار) عن الحسن بن أبي الحسن البصري، ذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غير حكيم، من حديث الحسن، عن
أبو مالك، عن النبي ﷺ، وقد روى هذا الحديث من غير وجه، عن النبي ﷺ.

***


آخره أبو بكرٍ (١٠٧٠) قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا عبد الوارث، عن
عبد العزيز، فذكره.

***

۷۱ - عن سالم بن أبي الجعفر، عن أنس بن مالك، قال: ﴿آن رجل سأل النبي ﷺ: مَنَ الساعة؟ فقال: ما أعدت لها؟ فقال: ما أعدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، إلا آني أحبب الله ورسوله، فقال: أنت بع من أعبيت﴾.

(*) في رواية: بنيَّا أنا والنبي ﷺ خارجان من المسجد، فلقيت رجل
عند مهد المسجد، فقال: يا رسول الله، مَن الساعة؟ قال النبي ﷺ: ما

---

(1) المسند الجامع (١٠٣٢ و١٦٢٩)، وتحفة الأشراف (٥٣٠)، وأطراف المسند (٤١٤).
(2) اللطف لأحمد (١٧٩٢).
أَعْدَدَتْ هَلَآ؟ فَكَانَ الْرَّجُلُ اسْتَكَانَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا أَعْدَدْتُ هَلَا كَبِيرٌ صِيَامٌ وَلَأَ صَلَاةٌ وَلَا صُدُقَةٌ، وَلِكَيْنِي أُحْبِبْتُ الله وَرَسُولُهُ، قَالَ: أَنتُ مَعَ مِنْ أَحْبَبِيْنَ(1).


كَلَاهَا (مُنْصُورُ، وَعُثْمَانُ، وَعِمْرَوُ، وَمُرْرَةُ) عَنْ سَلَمَانِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، فَذَكَرَهُ(3).

---

(1) الْلَّفْظُ لِلْبَخَارِيِّ (41/1).
(2) قَوْلُهُ: "عَنِ مُنْصُورٍ)، مِنْ مَسْتَعْبٍ، وَوَقَدْ أُخْرِجَهُ أَحْمَدُ (1764/10)، مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدٍ بْنِ جُعْفَرِ، عَنِ شُعَيْبَةَ، عَلَى الصَّوَابٍ.
(3) المَسْتَعْبُ، (152/844)، وَبَعْضُ الأَشْرَافِ (882/884)، وَأَطْرَافُ الْمَسْتَعْبِ (884/884).
(4) الْمَسْتَعْبُ، (152/844)، وَبَعْضُ الأَشْرَافِ (882/884)، وَأَطْرَافُ الْمَسْتَعْبِ (884/884).
(5) الْمَسْتَعْبُ، (152/844)، وَبَعْضُ الأَشْرَافِ (882/884)، وَأَطْرَافُ الْمَسْتَعْبِ (884/884).
(6) الْمَسْتَعْبُ، (152/844)، وَبَعْضُ الأَشْرَافِ (882/884)، وَأَطْرَافُ الْمَسْتَعْبِ (884/884).
(7) الْمَسْتَعْبُ، (152/844)، وَبَعْضُ الأَشْرَافِ (882/884)، وَأَطْرَافُ الْمَسْتَعْبِ (884/884).
(8) الْمَسْتَعْبُ، (152/844)، وَبَعْضُ الأَشْرَافِ (882/884)، وَأَطْرَافُ الْمَسْتَعْبِ (884/884).

٥٧٤

(*) في رواية: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال رسول الله ﷺ: وما أيعته هاتًا؟ فقال الأعرابي: ما أيعته له من كبير أمحد عليه نفس، إلا أنني أحب الله ورسوله، فقال له رسول الله ﷺ: وإنك مع من أحبب (2).

أخبر عبد الزَّراق (631) قال: أخبرنا معم. و«الحميدي» (124) قال: حدثنا سفيان. وابن أبي قَيْسٍ 15671/19 قال: حدثنا ابن عيينة.

و«أحمد» 110 (120) قال: حدثنا سفيان. وفي 3/61160 (1272) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي قَيْسٍ، وعمرو الأثيد، وزرارة بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وابن أبي عمر، ولخلف لزهير، قالوا: حدثنا سفيان.


كلاهما (معم، وسفيان) عن ابن شهاب الزَّهَري، فذكره (3).

(1) الفظاظ لأحمد (99).
(2) الفظاظ لأحمد (122).
(3) المسند الجامع (272)، ومحة الأشراف (1489 و1545)، وأطراف المسند (95).
(4) المحرِّر، ويحده ابن المبارك، في «الزهرة» (1018)، وله، في «الزهرة» (482)، والبيهقي، في شعب الإياين (628 و488)، والبغوي (1347).
قال الحميدي: اتيب ابن عيينة ستةً وثمانين من التابعين، وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب.

قال الحميدي: قال سفيان: وكان لفظ الزهري إذا حدثنا عن أنس، وسأل: سبعت سبعة.

***

76 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك:
"أن أعربني قال لرسول الله ﷺ: منى الساعة؟ قال له رسول الله ﷺ: ما أعددت لها؟ قال: حب لله ورسوله، قال: أنت معي من أحببت.


قال: حدثنا مالك، عن إسحاق، فذكره (1).

***

77 - عن حميد الطويل، عن أنس، قال:
"كان يعجبني أنه يجيء الرجل من أهل البادية، فيسأل رسل الله ﷺ، فجاء أعرابي، قال: يا رسول الله، ما هو قيام الساعة؟ أقيمت الصلاة؟ فensely رسل الله ﷺ، قال: لما فرع من صلاته، قال: أي السائل عن الساعة؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: و ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير عمل؛ ولا صلاة ولا صيام، إلا أتيت حب لله ورسله، فقال رسول الله ﷺ: السهر مع من أحب.

قال أنس: قد رأيت السلاحيين فرحوا بعهد الإسلام، بشيء ما فرحوا به (2).

(2) وفي رواية: جاء الرجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، ما قيام الساعة؟ قيل: أي السائل عن قيام الساعة؟ puesما النبي ﷺ إلى الصلاة، فلما قضى صلاته، قال: أي السائل.

(1) المسند الجامع (1261)، وتحفة الأشراف (120).

(2) الللقين لأحمد (120).
عن قيام الساعة؟ فقيل الرجل: أنا يا رسول الله، قال: ما أعلنته؟ قال: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا أعلنت ها كيف صلاة، ولا صوم، إلا أنني أحبب الله ورسوله؟ فقيل: رَسُولُ اللَّهِ، السَّمَّرَةَ مَعَ مِنْ أَحبَّة، وَأَنْتَ مَعَ مِنْ أَحبّتَكَ.
فقال: رأيت فرح المسلمين، بعد الإسلام، فرحهم بهذا. ١(4)

أخيره أحمد بن عبد الحليم. وفي ٢/٣٠٩ (١٣٠٩) قال: حدثنا يزيد (ح) والأنصار، والترمذي. وقال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسحاق بن جعفر. وابن جهان، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا الحسن بن الحسن السهلي، قال: حدثنا المعتبر بن سهليان، وفيه (٤٢٨) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامع، قال: حدثنا يحيى بن أبو الوليد المقدسي، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر، خسنتهم (محمد بن أبي عدي، ويزيد، والأنصار، وإسحاق، والمعتبر) عن حيدر، فذكره(٢)

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

١٠٧٨- عن شريك بن عبد الله بن أبي ثوري، عن أنس بن مالك:


(١) النظم للترمذي.
(٢) المسند الجمع (١٢٩)، وتحفة الأشراف (٥٨٥)، وأطراف المسند (٥٣٣).
(٣) البخاري.
(٤) البخاري.
(٥) المساند (١٢٩).
(٦) البخاري.
(٧) البخاري.
(٨) البخاري.
(٩) البخاري.
(١٠) البخاري.
(١١) البخاري.
(١٢) البخاري.
(١٣) البخاري.
(١٤) البخاري.
(١٥) البخاري.
(١٦) البخاري.
(١٧) البخاري.
(١٨) البخاري.
(١٩) البخاري.
(٢٠) البخاري.
(٢١) البخاري.
(٢٢) البخاري.
(٢٣) البخاري.
(٢٤) البخاري.
(٢٥) البخاري.
(٢٦) البخاري.
(٢٧) البخاري.
(٢٨) البخاري.
(٢٩) البخاري.
(٣٠) البخاري.
(٣١) البخاري.
(٣٢) البخاري.
(٣٣) البخاري.
(٣٤) البخاري.
(٣٥) البخاري.
(٣٦) البخاري.
(٣٧) البخاري.
(٣٨) البخاري.
(٣٩) البخاري.
(٤٠) البخاري.
(٤١) البخاري.
(٤٢) البخاري.
(٤٣) البخاري.
(٤٤) البخاري.
(٤٥) البخاري.
(٤٦) البخاري.
(٤٧) البخاري.
(٤٨) البخاري.
(٤٩) البخاري.
(٥٠) البخاري.
(٥١) البخاري.
(٥٢) البخاري.
(٥٣) البخاري.
(٥٤) البخاري.
(٥٥) البخاري.
(٥٦) البخاري.
(٥٧) البخاري.
(٥٨) البخاري.
(٥٩) البخاري.
(٦٠) البخاري.
(٦١) البخاري.
(٦٢) البخاري.
(٦٣) البخاري.
(٦٤) البخاري.
(٦٥) البخاري.
(٦٦) البخاري.
(٦٧) البخاري.
(٦٨) البخاري.
(٦٩) البخاري.
(٧٠) البخاري.
(٧١) البخاري.
(٧٢) البخاري.
(٧٣) البخاري.
(٧٤) البخاري.
(٧٥) البخاري.
(٧٦) البخاري.
(٧٧) البخاري.
(٧٨) البخاري.
(٧٩) البخاري.
(٨٠) البخاري.
(٨١) البخاري.
(٨٢) البخاري.
(٨٣) البخاري.
(٨٤) البخاري.
(٨٥) البخاري.
(٨٦) البخاري.
(٨٧) البخاري.
(٨٨) البخاري.
(٨٩) البخاري.
(٩٠) البخاري.
(٩١) البخاري.
(٩٢) البخاري.
(٩٣) البخاري.
(٩٤) البخاري.
(٩٥) البخاري.
(٩٦) البخاري.
(٩٧) البخاري.
(٩٨) البخاري.
(٩٩) البخاري.
(١٠٠) البخاري.
وَما أَعْدَدْتُهَا؟ قَالَ: أَعْدَدْتُ هَا حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
الجِسَلُ، فَلَا يَكُ مَعَ مِنْ أَحْبَبِيّ(۱).

أخبره أحمد ۱/۱۷۶ (۳۳۳۰) قال: حدثنا حاجج، و«النسائي»، في
«الكبرى» (۱۰۵۴) قال: أخبرنا عيسى بن حماد.
كلاهما (حجاج، وعيسى): قالا: حدثنا أليث، قال: حدثني سعيد، يعني
المحقق، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير، فذكره(۲).

---

179 - عن كثير بن حنيس عن أنس بن مالك، أنه حدثوه:
«أَن رَجُلًا أَنْبَأَ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ يُبْطِبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَنِ السَّاعَةُ؟
قال: وَمَا أَعْدَدْتُ لِلْسَاعَةِ؟ قال: حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَنت مَعَ مِنْ أَحْبَبِيّ.
أخبره أحمد ۳/۱۲ (۳۳۳۲) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن
عمرو، عن كثير بن حنيس، فذكره(۳).

---

180 - عن نايف بن الباني عن أنس بن مالك:
«أَنَّ رَجُلًا قال: يَا رَسُولُ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحبُّ الفُقُومَ، وَلَا يَبْلُغُ عَمْلَهُمْ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَرْءُ مَعَ مِنْ أَحْبَبِ»(۴).
(*) في رواية: حَاجَة رَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ،
الرَّجُلُ يُحبُّ الرَّجُلَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ كَعَمْلِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
الْمَرْءُ مَعَ مِنْ أَحْبَبِ».

---

(۱) اللفظ لأحمد.
(۲) المسند الجامع (۳۰۱)، و«النساء» (۱۱۹)، وأطراف المسند (۲۳۰).
(۳) الحديث: أخرجه البازار (۱۸۹ و۱۸۹۱)، والبيقلي (۳/۲۲۱)، والبغوي (۴۲۹۷).
(۴) المسند الجامع (۱۱۹)، وأطراف المسند (۹۲۷).
(۵) الحديث: أخرجه البازار (۳۲۲).
(۶) اللفظ لأحمد (۱۲۶۵۲).
فقال آنس: فما رأيت أصحاب رسول الله ﷺ فرحوا ببني قط، إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا، ما قول رسول الله ﷺ، فقال آنس: فنحن نجحب رسول الله ﷺ، ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه نحسبنا(1).


(*) وفي رواية: «رأيت أصحاب رسول الله ﷺ فرحوا ببني قط، لم أرهم فرحوا ببني قط، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الحِبر يعمل به، ولا يعمل به؟ فقال رسول الله ﷺ: السمرة مع من أحب»(3).

أخرجه أحمد 3/159 (12652) قال: حدثنا أبو كمال، قال: حدثنا حامد.


(1) اللفظ لأحمد (13429).
(2) اللفظ لأحمد (13421).
(3) اللفظ لأبي داود.
١٨١ - عن ثابت بن بمان، عن أبي، قال:

"مرجع بالنبي، وعبد النبي رجل جالس، فقال الرجل: وله، يا رسول الله، إن لأحب هذا في الله، فقال رسول الله: أخبرته بذلك؟ قال: لا، قال: ثم فأخبره، تاب السواد بنيك، فقام إليه فأخبره، فقال: إن أحبك في الله، أو قال: أحبك الله، فقال الرجل: أحبك الذي أحيينب فيه".

(*) وفي رواية: "أن رجلا قال لبني، إن أحب فلان، فقال النبي: فأخبره، قال: فأخبره، قال: فقُلْتَ، قال: والله إني لأحبك في الله، فقال: أحبك الذي أحيينب فيه".

آخره أحمد بن ٣٠٠٢٣٠٦٤٥٧ (١٤٠٢) قال: حدثنا زيد بن الحارث، قال: حدثنا حسن بن واقد. وفي ٣٠٠١٥٥٤٢ (١٣٥٤) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك.


جاح، رحیل، ویووس) عن ثابت، فذکره (١).

٨٨٠
أربعتهم (حسين، والسّعى، والحسين، وحَماد، وعَبَّد الله بن الزّبير الباهلي) عن ثابِت،
فذكرهٌ.

- أخرجه النّسائي في «اللُّبَرُ» (94) قال: أخْبرني إِبْراهِيم بن يَعْقُوب،
قال: حَدِيثنا الحسن بن مُوسى، قال: حَدِيثنا حَماد بن سَلَّمة، عن ثابِت البهّاني، عن حَبِيب
بن أبي سُبُّهَة الصّبغي، عن الحارث، أن رجلاً كان عند النبي ﷺ،... 
الحديث.

- وفي (941) قال: أخْبرني إِبْراهِيم بن يَعْقُوب، قال: حَدِيثنا الحجاج، قال:
حَدِيثنا حَماد بن سَلَّمة، عن ثابِت، عن حَبِيب بن أبي سُبُّهَة، عن الحارث، عن رجَل
حدثه، بهذا الحديث.

- قال أبو عَبَّد الرَّحمّان النسائي: وهذا الصّواب عندنا، وحديث حَسِين بن واقِد
خطأً، وحَماد بن سَلَّمة أثبت وأعلمنا، بحديث ثابِت، من حَسِين بن واقِد، والله أعلم.

فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سَألت أبي، عن حديث، رواه المبارك بن فضالة، عن
ثابِت، عن أنس، عن النبي ﷺ، أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه.
قال أبي: رواه حَماد بن سَلَّمة، عن ثابِت، عن حَبِيب بن سُبُّهَة الصّبغي، عن
رجل حَدِيثه، عن النبي ﷺ، مُرسِلٌ.

قال أبي: هذا أشبه، وهو الصحيح، وذلك لزم الطريق. «علل الحديث» (237).

- وقال الدَّارقوطني: تَرويه مَبارك بن قَضالة، وعَبَّد الله بن الزّبير الباهلي،
والحسين بن واقِد، عن ثابِت، عن أنس.

والْخَلِّفُّهُم حَماد بن سَلَّمة، فَرواه عَن ثابِت، عَن حَبِيب بن سُبُّهَة (2)، عَن
الحارث، عن رجَلٍ من أصحاب النبي ﷺ.

(1) المسند الجامع (133)، ودَفْة الأشراف (585 و464)، وأطراف المسند (339).
(2) أخرجه البهتيكي في «شاعر الأبناء» (906).

٥٨١
1082 - عن الأشعث بن عبد الله، عن أسن بن مالك، قال:

"مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندته ناس، فقال رجلٌ ممن عنده: إني لأحب هذا
اللله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمنته؟ قال: لا، قال: فقم إليه فأعلمه، فقام إليه فأعلمه،
فقال: أحبك الذي أحببتك لله، قال: ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، قال،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبت، ولَك ما أَحْسَسْتَ."

في رواية أخرى: "... أنت مع من أحبت، ولَك ما أَحْسَسْتَ.

أخرجه عبد الروؤف (1972) وأحمد (1272) قال: حدثنا عبد الروؤف، قال: حدثنا معمر، عن الأشعث بن عبد الله، فذكره.

فوائد:

- قال ابن جياث: ما أرى الأشعث الحذاني السماع، منئة "الثقة" 112.

1083 - عن ميمون بن سهاب، عن أسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم:

"ما من عبد مسلم أن أخبره في الله إلا نادأ منه من السهاء، أن
طيبت وطلبت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرضه: زار في وعلي قرا،
فلما أرض له بقي يوما جنّته.

أخرجه أبو يعلى (414) قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرارة، قال: حدثنا
يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا ميمون بن عجلان، عن ميمون بن سهاب، فذكره.

(1) هذا الحديث لم يرد في بعض النسخ الخليلية، وهو في طبعة عالم الكتب، مثبتاً عن جامع المساند
والسنن (482) والسنة (196)، وأطراف السنة (11) والرواية (1)، والمطبوع منه (188).
(2) أطراف المسند (188).
(3) الحديث: أخرجه البزار (1632)، والطبراني، في "الأوسط" (1994)، والبيقي، في
شَتَب الإيان (901)، والبغوي (3488).
(4) جمع الرواية (173) والمطلع الالهاني (17619).
(5) الحديث: أخرجه البزار (1661).
_فواائد_

_أخبره ابن عدي، في «الكامل» 8/ 160، في ترجمة ميمون بن سيّاه، وقال:
وميمون بن سيّاه هو أحد من كان يُعدُ في زُهاد البصرة، وله ليس له من الحديث غير ما ذكرت من المسند، والزُهاد لا يضبطون الأحاديث كي يجب، وأرجو أنه لا يناس به.

---

104 - عن ثابت البناي، عن أنس، قال: قال رسول الله
«ما تحب رجلان في الله ﷺ، إلاّ كان أفضل لهما أشدهما حباً لصاحبه».

(*) وفي رواية: «ما تحب رجلان في الله ﷺ إلاّ كان أفضل لهما أشدهما حباً
لصاحبه».

أخبره البخاري، في «الأدب المفردد» (544) قال: حدثنا موسى، وأبو
يعلٍّ (134) قال: حدثنا علي بن الجعد، وابن جيّان (516) قال: أخبرنا
الحسن بن سفيان، قال: حدثنا سعد بن يزيد القراء، أبو الحسن.
ثالثهم (موسى بن إسحاق، وعلي بن الجعد، وسعد بن يزيد) عن مبارك بن
فضالة، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

---

_فواائد_

_قال أبو الحسن الدارقطني: يرويه مبارك بن فضالة، وعَبَد الله بن الزبير
الباهلي، عن ثابت، عن أنس.
ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، مَرْسَلًا، وهو الصواب. «العلل» (2366).

---

---

(1) الفنوس لأبي يعلى.
(2) الفنوس لابن جيّان.
(3) المسند الجامع (106)، ومجمع الزوائد 15/276، وإحاطة الخيرات الممَّهدة (5440)،
والطالب العالية (72760).
(4) الحديث interpreted by الطيالسي (2666)، والبَيْهِقِي، في ْفُسْحَب الإمام.
(5) (186199)، والبَيْهِقِي، في ْفُسْحَب الإمام.
(6) (50449)، والبَيْهِقِي، في ْفُسْحَب الإمام.

583
حديثٌ أنس بن مالك، عن النبي ﷺ:
"ثلاث من كُنْ فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيَانَ... وَفِيهِ: وَأَن يَحبَ السَّمْرَةَ لَآَن يَحبَّ إِلَّا اللَّهَ.
" 
تقدم من قبل.

***

1085 - عن سنان بن سعد، عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال:
"ما توادى اثنان في سبيل الله، عز وجل، أو في الإسلام، فضتق بينهما أول ذنب.
" 
أخذه البخاري، في "الأدب السُمْرَد" (401). قال: حدثنا يحيى بن سفيان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، فذكره(1).

فوائد:

- قال العقيلي: حدثنا محمد بن عيسى، قال: سمعت محمد بن عليّ الوراق، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول، في أحاديث يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس، قال: رأى حسنة عمر حديثًا، مُنَكَّرَةً كُلًا، ما أعرف منها واجدًا.
- حديثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سنان، تركلت حديثة، ويقال: سنان بن سعد، وحديثة غير محفوظة، حديث مُضطرب.

ومستمعةَ مَرَّةً أُخرى يقول: يشيّع حديثه حديث الحسن، لا يشيّع حديث أنس.

الضعفاء: 2/484.

***

1086 - عن ثابت البكاني، عن أنس، قال:

(1) المسند الجامع (1035).
كان رسول الله ﷺ يُؤخِّج بين الإثنيّين من أصحابه، فقلتُ على أخْدِهِما اللَّيْلَةَ حتى يَلْقَى أَخاهُ، فَقَالَ: كَيْفَ كُنتَ بَعْدِي؟ وأَتَّمَّتَ العَمَلَةُ فَلَمْ يُنَالَ بَيْنِي عَلَى أَخْدِهِما كَلَاتَ لَا يُعْلَمُ عَلَمَ أَخِيَّنَا.

أخبره أبو يعلى (338) قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، قال: حدثنا عمران بن خالد الحرازي، عن ثابت، فذكره.

---

1087 - عن زياد بن أبي حسان، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: رسول الله ﷺ:

«من أُعِظَ مَلَحُوفًا، كَبَّ الْلَّهُ ثَلَاثًا وَسَبَعَينَ حَسَنَةً، وَاحِدَةً مِنْهُنَّ يُصِلِّبُ الْلَّهُ بِهَا أَمَّرَ ذِنَابَهُ وَأَخْرِجْهُ وَأَشْتَبِهُ وَسَبِيعُينَ فِي الْدَّرَجَاتِ».

أخبره أبو يعلى (426) قال: حدثنا أبو الزبير الزهري، قال: حدثنا عبد الحكيم بن منصور، قال: حدثنا زياد بن أبي حسان، فذكره.

--

فوايد:

- قال البخاري: كان شعبة يتكلم في زياد بن أبي حسان النبطي.

وقال عون بن عرارة: حدثنا زياد بن أبي حسان، سمع أنساً عن النبي ﷺ، من أُعِظَ مَلَحُوفًا، غفر الله له سبعين مغفرةً، لا يُبَايِعُ عليه. التأريخ الكبير 3/50.

- وأخبره العقيلي، في «الضفاناء» 3/782/3، في ترجمة زياد بن أبي حسان، وقال لا يُبَايِعُ عليه، لا يُعْرِفُ إلَّا بِهِ.

---

(1) جمع الروائد 8/174، والمطالب العالية 9/27.

(2) جمع الروائد 8/191، وإجاح الجزيرة المحررة 9/517، والمطالب العالية 9/98.

والحديث: أخبره البزار 7/447، والبيهقي، في «شُعْب الإيّان» 37/60.
1088 - عن زيد بن أنس بن مالك قال رسول الله ﷺ:

الذّال على الحَجِّ الرَّقَاشيّ، والله يُحبّ إِعْطَاءَ اللهِ الْمَهْدَى.

أخبره أبو يَعْلَى (4296) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال:
 حدثنا السَّكَن بن إسحاق الأصمه قال: حدثنا زياد فذكره.

***

1089 - عن يزيد الرَّقَاشيّ، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

۹ من أنفُسِه مَؤْمِنًا، أو حَفَّ لَهُ فِي قُلُوبِهِ، صَغرُ دَاكَ، أو كُبُرَ،
كان حقا علٰ الله أن يُدُومَ مِن حَدَمِ الجَنَّةِ.

(*) ورواية: «من أعان أخاه في حاجبه، وأُلفته، كان حقا علٰ الله أن يُدُومَ مِن حَدَمِ الجَنَّةِ».

أخبره أبو يَعْلَى (4293) قال: حدثنا أبو الزُّرِيع الرَّهْرَاني، قال: حدثنا الصُّلت، يعني ابنحجاج، قال: حدثنا (5) الحجاج الحصَّاف. وفي (1194) قال:
 حدثنا محمد بن بحر، قال: حدثنا المُعَلَّم بن ميمون المُجاشي،
كلاهما الحجاج، ومُعَلَّم عن يزيد الرَّقَاشيّ، فذكره.

(1) مجمع الزوائد (3/137) وإتحاف الجَيْبَة المَهْدَى (5174)، والمطالب العالية (981).
(2) الحديث: أخبر البزار (7521) وفيه: عن زياد التميمي.
(3) وأخبره الطَّيِّباني، في «مكارم الأخلاق» (964)، وابن عبد البر، في «جامع بيان العلم» (60)،
(4) وعندهما: عن زياد بن ميمون، زاد ابن عبد البار: اللفظي.
(5) لفظ (1194).
(6) تصحيف في طبعة دار الأمون، إلى: "وحدثنا"، وفاء على الصواب في طبعة دار القبلة.
(7) وورد الحديث على الصواب من طريق أبي يعلى في «الكامل» لابن عدي (5/131)، وإتحاف
(8) الخَيْرَة المَهْدَى (5172)، ومطالب البالغة (5167) والمطالب العالية (979).

586
فؤائد:

- آخرجه ابن عدي، في "الكامل" 5/131، في ترجمة الصلب بن الحجاج.

وقال: وللصلت غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، وفي بعض أحاديثه ما ينكر عليه، بل عامة كذلك، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً فذكره.

- وأخرج أيضاً في 8/99، في ترجمة مولى بن ميمون، وقال: ولم يعبر بن ميمون غير ما ذكرت من الأحاديث، والذي ذكرت والذي لم أذكره كلها غير محفوظة، منتكر، وعلل الذي لم أذكره أنقر من الذي ذكرته، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، إلا أن أحاديثه رأيتها غير محفوظة.

***

۹۰۵) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ، عَنْ أَنْس، قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ:

«مَنْ مَرَّ إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَخْيِهِ السَّمِيلُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ حُطْوَةٍ حَسَنَةً، إِلَى أنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ قَارَقَهُ، فَإِنَّ قُضَيْتُ حَاجَاتُهُ، خُرِجَ مِنْ ذُنْوِيهِ كَيْبُومِ.

وَلَدَتْ أُمَّهُ، وَإِنَّ هَكَلَ رَبِّيُّ هَالِكَ، دَخَلَ الْجَنَّةَ يَغُرُّ جَسَابَ».

أخرجه أبو يعلى (٢٧٨) قال: حدثنا محمد بن بحر، قال: حدثنا عبد الرحميم بن زيد العثيمي، عن أبيه، عن الحسن، فذكره(١).

فوائد:

- آخرجه العقيلي، في "الضعفاء" 3/571، في ترجمة عبد الرحميم بن زيد العثيمي، وقال: لا يتابع عليه، ولا على كثير من حديثه.

- وأخرج ابن عدي في "الكامل" 4/150، في ترجمة زيد العقيلي، وقال:

وعلل البلاء فيه من ابنه عبد الرحميم، فإنه ضعيف مثل أبيه.

***

(١) جمع الرواية ٨٠، وإخبار الجهراء المهرة (١٨١ و٥٩ و٧٩) والمطالب العالمية (١٩٨).
1091 - عن تابع أبي النجاشي، عن أبي، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من أهتم بجمعية أخوه المسلمون، فأطمعه حتى يشبع، وسقااه حتى يرزوغ، غفر الله له».

أخبره أبي يعلي (240) قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن بكر بن خنيس، عن سارة، عن ثابت، فذكره (1).

فوائد:
- أخبره ابن عدي، في الكامل (2/190)، في ترجمة بكر بن خنيس، ثم قال:
ولبكر بن خنيس من الرواية غير ما ذكرت، أخبار من الرفاق وغيره، وهو من يكتب الحديث، وهو يتحدث بأحاديث مناكير عن قول لا بأس بهم، وهو في نفسه رجل صالح، إلا أن الصالحين يشبه عليهم الحديث، وربما حدثوا بالتوهم، وحديثه في جملة حديث الضعفاء، وليس هو من يتحج بحديثه.

***

1092 - عن بني أبي عبيتا، عن أبي، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من أهتم عندته أخوه المسلمون فنصره، نصره الله في الدنيا والآخرة، وإن لم ينصره أدرك الله في الدنيا والآخرة».

أخبره عبد الزواق (258) قال: أخبرنا معمر، عن أبي، فذكره (2).

(1) مجمع الزوائد (3/130)، والمقدsan، إتحاف الجُيُّزة المُجَهّرة (1051)، إتحاف الجُيُّزة المُجَهّرة (256).
(2) مجمع الزوائد (5167)، والمطلوب المركزي (2832)، والمطلوب العالي (1361)، وأبو نعيم، في «أخبار أصبهان» (1181).
(3) مجمع الزوائد (2771)، والمطلوب العالي (5369)، والمطلوب العالي (2410).
(4) مجمع الزوائد (1181)، والمطلوب العالي (2727).
(5) مجمع الزوائد (1181)، والمطلوب العالي (2727).
(6) مجمع الزوائد (741)، والمطلوب العالي (1181).
فوايد:

- آخر جه ابن عدي، في «الكامل» ٤/٢٤، في ترجمة آبان، وقال: آبان بن أبي عياش له روايات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو بٌينُ الأمر في الضعف.

***

٩٣٣ - عن ثابث البتاني، عن أسى، قال رسول الله ﷺ:
«الحتلى عيال الله، فأحببهم إلى الله أنفعهم لعبالله» (١).

آخره أبو يعلى (٣٢٧ و٣٧٠) قال: حدثنا أبو الزهري الزهرياني. وفي (٣٤٨) قال: حدثنا أبو بكر.

كلاهما (أبو الزهري، وأبو بكر عباس بن نصر) قالا: حدثنا يوشع بن عطية، قال: حدثنا ثابت، فذكره (٢).

- فوايد:

قال البازار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابث، عن أسى، إلا يوسف بن عطية، وهو له الحديث، وقد روى عنه الناس. «مسنده» (١٤٩).

- آخرجه ابن عدي، في «الكامل» ٤/٨٨٠، و٤٨٢، في ترجة يوسف بن عطية، وقال: وله غير هذا عن ثابث، وكلها غير محفوظة.

- وقال الدارقطني: PCRSCDB يوشع عن ثابت. «أطراف الغرباء والأفراد» (١/١٧٤).

***

(١) لفظ (٣٣٦٥).

(٢) مجمع الزوارائد ٩٢/٩١، وإن تحاف 저يرة المهرة (٥١٦٩)، والمطالب العالية (٧٧٧).

والحديث: آخرجه الحارث بن أبي أسامة في «فيئة الباحث» (٩١)، واليَزار (١٩٤٧)، والقضاء (١٣٠٦)، والبيهقي في "شعب الإبان" (١٤٤٨-٧٤٤).
1094 - عن الزهريّ، عن أسى، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن ليك كل دين خلقاً، وخلق الإسلام الحياة»(1).

أخره ابن ماجة (1814) قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله الرقعي، وآبوا
يعلي» (3723) قال: حديثنا محمد بن عبد الرحمن بن شهم الأثكاني.
كلاهما (إسحاق بن عبد الله، ومحمد بن عبد الرحمن) قالا: حدثنا عيسى بن
يوسف، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، فذكره(2).

- فوائد:

قال الدارقطني: يرويه عيسى بن يوشع، واختلف عنه;
ورواه تقييم بن حداد، عن عيسى بن يوسف، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري،
عن أسى.

كذلك رواه محمد بن عبد الرحمن بن شهم، عن عيسى بن يوسف، عن
معاوية بن يحيى، عن الزهري.

وحدث به ابن شهم، عن عيسى بن يوسف أيضاً، عن مالك، عن الزهري.

ولا يصح عن مالك.

ورواه بقية، عن معاوية بن يحيى، يقال: إنه أبو مطيع الطراوسي، عن محمد بن
عبد العزيز، عن الزهري، عن أسى.

وقيل: عنه، عن معاوية بن يحيى، عن عبد العفو بن عبد العزيز، عن الزهري.
ورواه علي بن أبي دلامة، عن علي بن عباس، عن معاوية بن يحيى، وقال: عن
عمر بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أسى، ووهم.

والحديث غير ثابت. «العلل» (2593).

***

(1) اللفظ لا بد من ماجة.
(2) المسند الجامع (1761)، ومختارة الأشراف (1537).
1095 - عن هشام بن حذافة، عن ابن رضى الله عنه، عن النبي ﷺ، قال:
«لا يكون الربع في شيء إلا رأته، ولا يكون الحرق في شيء إلا شانه».
وإن الله رفيق يحب الرق.
أخيره البخاري، في «الأدب المفرد» (466) قال: حدثنا البذاعي، أحمد بن عبد الله، قال: حدثنا كثير بن أبي كثير، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

***

1106 - عن قتيبة البكالي، عن ابن أبي سفيان، قال: قال رسول الله ﷺ:
«ما كان الحسن في شيء فقد إلا شانه، ولا كان الحميم في شيء قط إلا رأته».


خستهم (أحمد، وعبد بن حي، وإبراهيم بن موسى، والحلال، والصنعاني).
عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا مأمون، عن ثابت، فذكره.

- قال أبو يعيسى الترمذي: هذا حديث حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق.

- فوائد:

- قال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن ميمين: حديث مأمون، عن ثابت، وعاصم بن

(1) المسند الجامع (1201/2)، ومجمع الزوائد 8/18.
(2) الحديث، آخره البخاري (2002)، والفضائع (793).
(3) اللفظ لأحمد.
(4) المسند الجامع (1201/2)، وحقائق الأشراف (472)، وأطراف المسند (1269).
(5) الحديث، آخره البخاري (2024)، والفضائع (794)، والبيهقي في رسائل الإيام (7723)
(6) والبغوي (3596).
أتي النجود، وهشام بن عروة، وهذا الضرب، مضطرب، كثير الأوهام. «التعديل والتجزيع» للباجي 2/42.

***

1017 - عن قاتادة، عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

«ما كان يرفع في شيء إلا زائه، ولا كان يحمل في شيء قط إلا شانه».

أخرجه ابن جعفر (551) قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي أمية، بطرسوس، قال:

َحَدَّشَنَا نوح بن حبيب البذّلي الفُؤُومي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معاو، عن قاتادة، فذكره.

- فوائد:

- قال الدارقطني: معمود سبأ الحفظ الحديث قاتادة والأعش. «العلل» (2442).

***

1098 - عن أبي النبي، أنه سمع أنس بن مالك قال:

«كان رسول الله ﷺ يجلسينان، حتى إن كان ليقول لأبي لي: يا أبا عمّي، ما فعل النعيم؟ قال: وكان إذا حضرت الصلاة نصحنا له طرف بشاط، ثم أتاه، وضحّفنا خلفه».


(*) وفي رواية: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أبي عمّي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمّي، ما فعل النعيم؟ قال: تعزير يلعب عليه، وإن رسول الله ﷺ كان يزور فلم يستلم أخيناه และ حذفت عندنا، فتدركه الصلاة، فصلى على سباط، وهو حصير، ينصبح بالإباه».}

______________________________
(1) أخرجه الضياء، في «المختارة» (2534)، من طريق ابن جعفر.
(2) الفتح لأحمد (1283).
(3) الصحيح لأحمد (1301).

092
(*) وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا، وكان لي ألحان».

قال أبو عمرو: قال: أحسن قال: قطبيًا، قال: وكان إذا جاء رسول الله ﷺ فرآه قال: أنا أعز، ما فعل النبي؟ قال: نظر كان يلعب به، قال: فسماه محضر العصا الصلاة وهو في سيبان، فما في البخاري بالسما الذي تحته يكمس، ثم ينصب بالوء، ثم يقوم رسول الله ﷺ، و يقوم الفقه، فينصب بينه، قال: وكان يساطره من حديث

النحالي».


ثلاثهم (شعبة، وعبد الوارث، والسمطي) عن أبي النَبِي، يزيد بن حمئد، فذكره (1).

قال أبو عيسى الترمذي: حدثت أنس حديث حسن صحيح، واسم أبي النَبِي يزيد بن حمئد.

***

1099 - عن تأبِيب البتاني، عن أنس، قال:

كان رسول الله ﷺ يدخل علَٰهُا، وكان بي آخر صغيرًا، وكان له نظر يلعب
به، فقالت نفرة الذي كان يلعب به، فدخل النبي ﷺ ذات يوم، فرأى حزينة،
فقال: ما شأن أبي عمر آخر، حزينة؟ فقالوا: مات نفرة الذي كان يلعب به، يا
رسول الله، فقال: أما عمر، ما فعل النفرة؟ أما عمر، ما فعل النفرة؟ (2).

(*) في رواية: دخل النبي ﷺ، فرأى ابنه لأبي طلحة رضي الله عنه،

قال له: أبو عمر، وكان له نظر يلعب به، فقال: يا أبو عمر، ما فعل النفرة؟ (3).

(*)}

(1) المسند الجامع (982)، وتحفة الأشراف (1792)، وأطراف المسند (1082 و1083).
(2) الحديث؛ أخرجه الطلابي (2206)، والبزار (7162 و1736)، وأبو عوانة (1001-1050).
(3) وفي الترمذي، وفي autom (125)، والبيهقي (6310 و9/5 و9/3)، والبيهقي (3777).
(4) اللفظ لأحمد (1179).
(5) اللفظ للبخاري في الأدب المفرزد (384).
أخرجه أحمد 3/222 (1325/8) قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا حماد، وعقد بن عميد (1280) قال:
حدثني هاشم بن القاسم، قال: حدثنا سليمان بن الصعارة. وفي (1326) قال:
حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عُرَاء بن زاذان الصيدلاني. والخباري، في الأدب
المفردة (1284) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا سليمان بن الصعارة. وفي (847) قال:
حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة. وآبَو داود (969) قال: حدثنا
مَوْسِي بن إسحاق، قال: حدثنا حماد. وآبَو يعَلّي (347) قال: حدثنا حوَّرة بن
آخِر، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة. وآبَن جَيْحِن (109) قال: أخبرنا أبو يعَلّي، قال:
حدثنا حوَّرة بن آخِر، قال: حدثنا حماد بن سَلَمة. وفي (7188) قال: أخبرنا الحسن بن
سُفيان، قال: حدثنا شبيان بن أبي كُبيبة، قال: حدثنا عُرَاء بن زاذان.

ثلاثهم (شبيان، حماد، وعُرَاء) عن ثابت، فذكره.

***

110 - عن حميم الطويل، عن أنسي بن مالك،

«أن النبي  كان يدخل علَّي أم سليم، وها ابن من أبي طلحة، يُكنى
أبا عمري، وكان يترى عليه، فدخل عليه، فرآه حزينًا، فقال: ما لي أرى أبا عمري
حزينًا؟ فقالوا: مات نعره الذي كان يلعب به، قال: فجعل يقول: أبا عمري، ما
فعل النعير؟»(1)

(*) وفي رواية: «كان ابن لا يائه طلحة، يقال له: أبا عمري، وكان نعـٌر له
يلعب به، وكان يَناضِخُ النبي  إذا دخل، فجاء، فلما مات نعـٌر، فرأه حزينًا،
فقال: ما بال أبا عمري؟ فقالوا: يا رسول الله، مات نعيره، فقال: أبا عمري، ما
فعل النعير؟»(2)

---

(1) المسند الجامع (983)، وتحفة الأشرف (378)، وأطراف المسند (383).
(2) اللفظ لأحمد (12988).
(3) اللفظ لعبد بن حميد (1417).

090
(*) وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبا طلحة كثيرًا، فجاء يومًا وقُدْ مات نُعَيْر لبيته، فوجدته حريناً، فسأله عنه، فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمتر، ما فعل النعير؟»(1).

(*) وفي رواية: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اخْتُلط بنا أهل البيت، حتى إن كان يقول لأخ لي هو أصغر مني: يا أبا عمتر، ما فعل النعير؟»(2).


***

1101 - عن قدامة، عن أبي، قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطفنا كثيرًا، حتى إنه قال لأخ لي صغير: يا أبا عمتر، ما فعل النعير؟»(3).

(1) اللفظ للنسائي (911).
(2) اللفظ للنسائي (1009).
(3) المسند الجامع (994)، ومحفظة الأشراف (673 و674)، وأطراف المسند (571).
(4) الحديث: أخرجه البزار (66245)، والطبراني، في الأبوة، (1249)، والبيهقي (503/5), والمغروي (378).
(5) اللفظ لعبد الله بن أحمد.
أخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبيد (278/1399) قال: حدثنا محمد بن بشار.

وقال الطيبي في "الكتاب" (1005) عن محمد بن عمر بن علي بن مقدام، كلاهما (ابن بشار، ومحمد بن عمر) عن سعيد بن عامر، قال: حدثنا سعبه، عن قتادة، فذكره (1).

**- فوائد-

قال الدارقطني: يرويه شعبة، واختلف عنه;
فرواه تيحيي بن المنذر الحجري، كوفي، عن ابن إدريس، عن شعبة، عن جعفر بن إياس، عن أنس.
وخالقه سعيد بن عامر; فرواه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، وكلاهما وهم.
والضواب: عن شعبة، عن أبي النباح، عن أنس. العلل (2393).

**

210 - عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال:
كان رسول الله ﷺ يعتبنا ويمالكا، فكان معنا صبي يقال له: أبو عمير، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النعير؟
أخرجه أبو يعلل (2396) قال: حدثنا محمد بن عمر بن جبلة، قال: حدثنا محمد بن مروان، عن هشام، عن محمد، فذكره (2).

**

110 - عن أبي عفان، عن أنس بن مالك، قال: قال لي رسول الله ﷺ:
كيا بني (3).

---

(1) المسند الجامع (5985)، وتحفة الأشراف (1293)، وأطراف المسند (831).
(2) والحديث: أخرجه البخاري (7637)، الطبراني، في "الأوسط" (5614).
(3) اللظاف لسلم.

597

ستهم (عفان، محمد بن عبيد، وعمرو، ومدد، وابن محبوب، محمد بن عبد الملك) عن أبي عوانة، عن أبي عثمان، الجعد بن عثمان، أو ابن دينار، البصري، فذكره(1).


قال أبو داود: سمعت جعفر بن معيين يتبي على محمد بن محبوب، ويقول:

كثير الحديث.

وقال أبو يعلى الترمذي: هذا حديث غريب(2) من هذاوجه، وقد روي من غير هذاوجه عن أنس، وأبو عثمان هذا شيخ يثقة، وهو الجعد بن عثمان، وقيل: ابن دينار، وهو بصري، وقد روى عنه يو尼斯 بن عبيد، وغير واحد من الأئمة.

* * *

110 - عن عاصم الأحول، عن أنس، قال:

"قال لي رسول الله ﷺ: يا دا الأدنبي(3)."

(1) المسند الجامع (595)، وتحفة الأشراف (514)، وأطراف المسند (504).
(2) الحديث: أخرجه البهقي (10/920).
(3) في بعض الطبعات، ومنها طبعة دار العروبة: "قد حديث حسن صحيح غريب، والمثبت عن نسخة الكروشي الخطي، الورقة (184/1 أ)، وتحفة الأشراف (514)، وطبيعة الرسالة.
(4) 320.
(5) اللفظ لأحمد (51/321).
(*) وفي رواية: «ورأني قالت إليه النباة: يا ذا الأذنين». قال أبو أسامة: يعني يُبيّن حَرَّمٌ (1).


خستهم (أبو أسامة، وحجاج، وإسحاق، وأسعد، وإبراهيم) عن شريك بن عبد الله، عن عاصم بن سفيان الأحول، فذكره (2).

ـ قال الترمذي: هذا حديث حسن جريب صحيح.

***

110 - عن أبي نصر، عن أنس بن مالك، قال:

«كناني رسول الله ﷺ، وأنا علاء، بَيْنَيْهِما كنت أجيئهما» (3).

أخرجه أحمد 3/17 (1231) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شريك.


____________________________________

(1) اللفظ للترمذي (3828).
(2) المستند الجامع (697)، وتختلف الأشراف (624)، وأطراف المستند (644).
(3) المستند جامع (697)، وتختلف الأشراف (624)، وأطراف المستند (644).
(4) والحديث، أخرجه ابن أبي عاصم، في «السنّة» (224 و225)، والبخاري (6474).
(5) والطبراني (262)، والبيهقي (6206) والبغوي (248/10).
(6) اللفظ لأحمد (12665).
ثلاثتهم (شريك، ويُفيان الثوري، وشعبة) عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي نصر، فذكره.

- في رواية حجاج: "عن شريك، عن أبي نصر، أو خيشمة".
- في رواية أبي بكر: "لا يعثب يعثب، يعني حلمه".

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا تعرفه إلا من هذا الوجه من حديث جابر الجعفي، عن أبي نصر، وأبو نصر هو خيشمة بن أبي خيشمة البصري، روى عن أنس أحاديث.

** أخرجه أحمد 3/130 (1235/53) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن حميد بن هلال، عن أنس بن مالك، قال:
"كأن رسول الله ﷺ يكتبني بقلة كنست أجيتنها".

** فوائد:**
- كنية حميد بن هلال: أبو نصر، وقد أورد ابن حجر الحديث، في "أطراف المسند"، في موضعين، الأول في ترجمة خيشمة أبي نصر، والثاني في ترجة حميد بن هلال.

***

1106 - عن عاصم الأحول، عن أنس، قال:
"كُنت أجيتنها".

يعني النبي ﷺ.

أخرجه أحمد 3/260 (1377/3) قال: حدثنا أسود، قال: حدثنا شريك، عن عاصم، فذكره.

(1) المسند الجامع (998)، وتحفة الأشراف (826)، وأطراف المسند (568)، ومجمع الزوائد 325/9.

(2) الحديث؛ أخرجه الطبراني (659).

(3) المسند الجامع (999)، وأطراف المسند (623).

(4) المسند الجامع (1000)، وأطراف المسند (568)، ومجمع الزوائد 22، والطالب العالية 2540.

(5) الحديث؛ أخرجه البزار (1473).

600
فاداء:

قال البزاز: وهذا الحديث لم نسمعه إلا من عباس بن عبد العظيم، عن أسود بن عمار، وإنما يحفظ عن خليفة أبي نصر، عن أس. (مصنفه) (1247).

***

117 - عن ثابت الباني، عن أس؛ قال:
"عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو داود، قال: يا أبا داود، آلا أدخل على حصولتين، هما أخف على الظهير، وأثقل في القرآن من غيرهما، قال: بل، يا رسول الله، قال: عليه بحسن صلاته، وطول الصميم، قوله الذي نصبه يبهد، ما تحمل الخلقين ببنائها.


فاداء:

ذكر البزاز أنه لم يزوه عن ثابت، إلا بشار بن الحكم (مصنفه) (701).

***

118 - عن شهيب بن الحبيب، عن أس بن مالك، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أكمل الناس بإيابنا أحسنهم حلقاً، وإن حسن الحديث لينغد درجة الصوم والصلاة.

أخره أبو يعلى (1416) قال: حدثنا محمد بن السدري، أبو موسى، قال:
حدثنا زكريا بن قيس الطائي، أبومالك، قال: حدثنا شهيب بن الحبيب، فذكره.

(1) جمع الزوائد 120/10، والمقصد العالي (1067)، وتعاليف الخيرة الممّهدة (1915).
(2) جمع الزوائد 122، والمقصد العالي (1073)، وتعاليف الخيرة الممّهدة (1918).
(3) الأوزار (13712)، والبيهقي في «شعبة الإبان» (4491 و1967).
(4) المطلب العالي (1765).
(5) الأوزار؛ أخرجه الطيار (4445).
فوانيد:

- قال الدارقطني: "فَرَّقَهُ نَاوِي بِهِ أَبُو مَالِك الطَّائِئُ يَجِي بن زكريا، عن شَعِيب.
"أطراف الغرائب والأفراد" (918).

- قالنا: زكريا بن يَجِي هذا، ليس هو زكريا بن يَجِي بن عُمر بن حَضَن الطَّائِئُ، هذا أبو السكين، وزكريا بن يَجِي هنا هو أَبُو مَالِك.
- قال الدوراني: أَبُو مَالِك: يَجِي بن زكريا، الطَّائِئُ.
- وقال ابن حبان: يَجِي بن زكريا، أَبُو مَالِك الطَّائِئُ، من أُهَل البَصَرَةَ.
- روَي عن شَعِيب بن الحَجَاب، روى عنه بِندار. "الاثنتا" لابن حبان 7/115.

***

1109 - عن رَمَيْبَيْ أَبِي يَجِي، قال: سَمَعت أَنس بن مَالِك يقول: قال رسول الله ﷺ:
«أَكْمِل السُّمُرَانَينِ إِيَّاَنَا أَخَسَّهُمْ حُلَفًا.»
أخره أبو بكر (1240) قال: حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، قال:
حدثنا أبو سعيد، مولى بن هاشم، قال: حدثنا رميبأبَي يَجِي، فذكره.

***

1110 - عن جَمِّد الطَّويل، عن أنس، قال:
«قالت أم حبيبة، زوج النبي ﷺ: يا رسول الله، السمرة، وَيَكُون هَا في الدنيا زوجان، ثم تُمْتَهُ، فتَقْدَحُ الجَلَّة هِي وَزوجاهَا، لَا يَكُون هَا لَلآخَر، أو تَقْدَحُ الآخَر؟ قَالَ حَبِيبٌ أخْسَهُمَا حَلَفًا كَانَ مِعًا في الدنيا، فيَكُون زوجاً في الآخرة، يَا أَم حبيبة، ذُهِبَ حَسْنُ الحَلَفِ بِحُجَرَ الدَّنيَا، وَحُجَر الآخرة».
أخره عبيد بن حميد (1412) قال: حدثني عبيد العطار، قال: حدثنا سِنَان بن هارون البرَّجِي، عن حَمِيد الطَّويل، فذكره.

(1) إخراج الخيرة المُهمة (4316)، والمطالب العالية (629).
(2) المسند العام (1709)، وجُمع الروايات 23/24 و25.
(3) وهذا أخْرجه الطَّبرَائِي (414).
فوايد:
- قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث موضوع، لا أصل له، وسننا عندنا مستور. {علل الحديث} (125).
- وقال البرذعي: قلت لأبي زرعة: في حديث سنان بن هارون، عن عبيد، عن أسس؛ قصة أم حبيبة، في حسن الحلق؟ قال: ذاك ليس منه، يعني ليس من سنان، ذاك من عبيد بن إسحاق. {سؤالات البرذعي} (301).
- وأخرجه العقيلي، في {الضعفاء} 3/23، في ترجمة سنان، وقال: حديثه غير معقوف، وقال: ولا يحفظ إلا من حديث سنان.
- وأخرجه ابن عدي، في {الكامل} 7/53، في ترجمة عبيد بن إسحاق العطار، وقال: لا يرويه، فيها أعلمهم، غير عبيد بن إسحاق، وعبيد غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه إما أن يكون منكر بالإسناد، أو منكر المتقدم.

- فوايد:


- فوايد:

- قال العقيلي: حدثنا محمد بن عيسى، قال: سمعت محمد بن علي الوراق، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول، في أحاديث يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أسس، قال: روى حمزة عن حديث، منكرة كلها، ما أعرف منها واجداً.

المسند الجامع (1020).
والحديث: آخرجه البصري 10/246/10.

٦٠٣
حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن يساف، تركت حدیثه، وقيل: يساف بن سعد، وحدثه عن تفصیل، حديث مضطرب.
وصمئته مرة أخرى يقول: نشئا حديثه حديث الحسن، لا يشبه حديث أنس.

الضعفاء: 2/484

****

112 - عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
"أولى أهدي إلى كراع لقلبي، ولد دعيت عليه لأجته"(1).


أربعهم (روح، وعبد الوهاب، وبشر، ويزيد) عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره(2).

- قال الزهري: حدث أنس حديث حسن صحيح.

****

113 - عن راشد بن سعيد، وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ليها عرج في زبار، غز وجال، مررت بقوم هم أطفار من نحاس، يجسدون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس، ويفعلون في أعراضهم"(3).

(1) اللفظ للترمذي.
(2) المسند العام (831)، ومذهبة الأشراف (1216)، وأطراف المسند (892) والحديث: آخره أحمد البيهقي 2/169.
(3) اللفظ لأحمد.
أخيره أحمد 2/4 (1373/4) قال: حدثنا أبو السُّفيرة. و(أبو داوود) 4878/1 قال: حدثنا محمد بن المُصافَّى، قال: حدثنا بقية، وأبو السُّفيرة. وفيه 4879 قال: حدثنا عيسى بن أبي عيسى السُّلْيِّمحي، عن أبي السُّفيرة. كلاهما (أبو السُّفيرة) عبد القدوس بن الحجاج، وبيته بن الوليد) عن صفوان بن عُمر، قال: حدثني راشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جبير، فذكره. 4/488/2 قال أبو داوود: حدثنا يحيى بن عُثمان، عن بقية، ليس فيه: "أنس".

***

114 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وفتاحه، عن أنس، أن رسول الله ﷺ قال:

"من كان له سنان في الدنيا، جعل الله له إسناً من نار يوم القيامة" (3).

أخيره أبو يعلى (2771) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي، قال: حدثنا المُهارِبي. وفيه (2772) قال: حدثنا حمَّيد بن مسعود السُّهلي، عن عُرُفة بن البرَّد. كلاهما (المُهارِبي، وعَرُفة) عن إسحاق بن مُسلم السُّهلي، عن الحسن، وفتاحه، فذكره. (4)

***

115 - عن أبي عُمر، مولى أنس بن مالك، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ:

_____________________

(1) المسند الجامع (1461)، وتحفة الأشراف (828)، وأطراف المسند (2170).
(2) الحديث؛ أخرجه الطَّبَرِي، في "الأوسط" (8)، والبيهقي، في "شعب الإيان" (6716).
(3) تصحف في طبعة دار الأمون إلى "في"، وهو على الصواب في طبعة دار القبلة (2764).
(4) لفظ (2772).
(5) جمع الروائين 8/95، وإحاف الجيرة السُّهِرة (8735)، والطالب العالية (2666).
(6) الحديث؛ أخرجه هناد، في الزهد (1137)، والبزار (1699)، والقضاعي (3413).

605
"من خُزِّن لِسانًا سُترَ الله عُوْزُّهُ، وَمَن كَفَّ غَضَبًا كَفَّ الله عَنْهُ عَذَابَهُ،
وَمَنْ اعْتَدَر إِلَى اللَّهِ فَيُصَلِّي الله مِنْهُ عَذَرَهُ."

أخبره أبو يعلى (٤٢٣-٤٨) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني الزهري بن سليم، قال: حدثني أبو عمرو، مولى أنس بن مالك، فذكره.

١٧٠

- فوائد:

قال أبو حاتم الرazi: هذا حديث مُنكَرُ. «علل الحديث» (١٩١).

- ***

١١٦ - عن الزهري، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من سَرَه أَن يُسَلِّم فَلْيَصْبِرَ الصَّمَتَ.»

أخبره أبو يعلى (٧٦٦-٣) قال: حدثنا أبو موسى، هارون بن عبد الله، قال: حدثنا ابن أبي ذئيك، عن عمر بن حفص، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، فذكره.

- فوائد:

قال أبو حاتم الرazi: عمر بن حفص جهول، وهذا الحديث باطل. «علل الحديث» (٢٠٧).

- ***

١١٧ - عن سَلَبَان الأَعْمَشِي، عن أنس، قال:

٦٠٦
«تُوَّبِّي رجلٌ من أصحابه، فقال: يعزي رجلٍ: أبشر بالجنة، فقال رسول الله رضي الله عنه: أولاَ كذري، فلا تكلم فيها لا يغنيك، أو بخيل يبا لا ينقصه (1).»

(*) وفي رواية: «استعِمذ وَلَمْ تَبْعَدْ مَنْ يَوَمْ أَحَدٍ، فَوَجَّهْتُ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةً مُرْبَوَتَةً من الجُمَّعِ، فَقَسَحَتْ أَمْوَاهُ كَيْبٌ عَنْ وَجْهِهِ، وَقَالَتْ هَنَّىٰ لَكِ بَا بَنِيَّ الجَنَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ما تدريك؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَكْتَلَمُ فِيْهَا لا يَغْنُي، وَيَمْنَعُ ما لا يُضْرِهِ.»

أخره الترمذي (٢٣٦) وقال: حدثنا سُليمان بن عبيد الجبار البغدادي، قال:

 حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي و أبو يعثي (١٧٠٤) قال: حدثنا
عبد الرحمان بن صالح الأردي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي.
كلاهما (حفص و يحيى) عن سُليمان الأعمش، فذكره.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.

فواائد:

- قال علي بن السمحاني: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، فإنها رأيه رؤية
بمكة يصلي خلف المقام، فأما طرق الأعمش، عن أنس، فإنها يرويها، عن يزيد
الزقاني، عن أنس. «المراسل» لابن أبي حاتم (٢٩٧).

- وقال الدوسي: سمعت يحيى بن معين يقول: كلما روى الأعمش عن
أنس، فهو مرسل، وقد رأى الأعمش أنسًا. «تاريخه» (١٥٧٢).

***

١١٨ - عن ثابت الأعرج، قال: أخبرني أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، قال:

(١) اللفظ للترمذي.
(٢) المسند الجامع (٢٦٢)، ومَختِفَة الأشراف (٨٩٣)، ومجمع الزوائد ١/٩٠٣.
(٣) الحديث: أخرجه البزار (٧٥٥٧).
لا نزال هذه الأمية يعرى ما إذا قالت صدقت، وإذا حكمت عدلت،
وإذا استرغيت رجعت.

أخرجه أبو يعلى (440) قال: حدثنا عبيد بن جناد الخراساني، قال: حدثنا
عبد الرحمن بن أبي الرجاء، عن إسحاق بن أبي طلحة بن عبيد الله، قال لي
ثابت الأعرج، فذكره.

***

119 - عن سلامة بن وردان، عن أسى بن مالك، قال: قال رسول الله

امرأة، وهو باطل، بني له قصر في رضي الجنتين، ومن ترك

البراء، وهو محجع، بني له في وسطها، ومن حسن حلفه، بني له في أعلاها.

أخرجه ابن ماجة (51) قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، وهارون

ثلاثتهم (عبد الرحمن، وهارون، ومعقبة) قالوا: حدثنا ابن أبي فنيك، عن

سلمة بن وردان اللقيشي، فذكره.

- قال أبو عيسى الترمذي: وهذا الحديث حديث حسن، لا نعرفه إلا من

حديث سلامة بن وردان، عن أسى بن مالك.

***

120 - عن سعيد بن سنان، عن أسى بن مالك، عن النبي صل الله عليه وسلم، أنه قال:

«اقتبلا لي سنة أنقل كحكم بالجنتين، قالوا: ما هي؟ قال: إذا حدث أحدكم»

(1) جمع الزوائد 5/196، والمقصد العلي (863)، وإخاف الجهرة الممارة (414)، والمطالب

العالية (418).

(2) اللزج لابن ماجة.

(3) المسند الجامع (1037)، وغيبة الأشراف (868).

608
فلا يَكُذِبُ، وإذا وَعَدَ فلا يَخُذَفُ، وإذا أَعْثِمَ فلا يَكُنُّ، وَغُضِّوا أَبْصَارُكُمْ، وَكُتِّفُوا أَلْمَدْكُمْ، وَأَخْفَظُوا فُرُوجُكُمْ.

أخبره أبو يُعْلَى (427) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يُونُسُ، عن أبي ثي، عن يزيد، عن ابن يسنا، فذكره(1).

فوايد:

قال العقيلي: حدثنا محمد بن عيسى، قال: سمعت محمد بن علي الورداق، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول، في أحاديث يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن يسنا، عن أبي ثي، قال: روى حسنٌ عثمان حدثني، مُنَكَّرٌ غَلُوٍّها، ما أَعْرَفُهُ منها واجدًا.

حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن يسنا، تركت حديثه، وقيل: يسنا بن سعد، وحديثه غير محفوظ، حديث مُضطرب.

وسمعت مَرَةً أخرى يقول: يُشْهِدُ حديث الحسن، لا يُشْهِدُ حديث أنس.

«الضعفاء» 7/84. 484.

***

111 - عن يسنا بن سعيل، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، قال:

السُّمِّيْبِيَّانِ ما قَالَ أَنَّهُ رَأَى الْبَلَدَيْنَ، حَتَّى يَعْتَبِدُ السَّمَّالُهُمْ(3).

أخبره البخاري، في «الأدب المفردة» (424) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، وأبو يعلى(425) قال:

حدثنا أبو علي، الخسن، صاحب لنا، قال: حدثنا يُوسُفُ، قال: حدثنا أبي ثي، كلاهما (عمرو، وليث بن سعد) عن يزيد بن أبي حبيب، عن يسنا بن سعد، فذكره(3).

في رواية الليث: «ابن يسنا».

(1) جمع الزوائد 10/1103، وانجذاف الجزيرة المهرة (427)، والمطالب العالية (1263).

(2) اللصف للبخاري في «الأدب المفردة».

(3) المسدس الجامع (1103)، وإنجذاف الجزيرة المهرة (5484)، ومجمع الزوائد 8/75، والمطالب العالية (1271).

(4) الحديث، أخبار القضاعي (3279).

المصري/39 293 429
- فوائد:

قال العقيلي: حديثنا محمد بن عيسى، قال: سمعت محمد بن علي الوراق، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول، في أحاديث يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن يسائ، عن أنس، قال: رأوا حديثاً عظيماً حديثاً منكرةً كلهما، ما أعرف منهما واحداً.

حديثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن يسائ تركت حديثاً، وقيل: يسائ بن سعد، وحديثاً غير محفوظ، حديث مفظوب.

وسمعت مرة أخرى يقول: يشير حديثه حديث الحسن، لأن يشير حديث أنس.

* * *

122- عن معاوية بن قرة، عن أنس، قال:
«كان لنبي الله ﷺ مولاي حبيبي ونبيتي، فاستتب، والنبي ﷺ يسمع، فقال أحرمها إضاحي: يا حبيبي، فقال الآخر: يا بطيء، فقال النبي ﷺ: لا تقولوا هذا، إنها أنتان زوجان من أصحاب محمد ﷺ».

أخرجه أبو يعلى (441) قال: حديثا منصور بن أبي مراحم، قال: حديثنا أبو خفصة الأ буду، عن زيد بن أبي زياد، عن معاوية بن قرة، فذكره.

- فوائد:

قال مسلم بن الحاجج: يزيد بن أبي زياد، هو من قد اتقى حديثه الناس، والاحتجاج بخبره إذا تكرر، للذين اعتقوا عليه من سوء الحفظ والمتن في روايته التي يرويها. «التمييز» 1/214.

* * *

(1) مجمع الزوائد 1/196 و81، و),$أفح الجهرة الممَّورة (5393)، والمطالب العالمية 2553 و273 و276.

والحديث أخرجه الطبراني، في (الأوسط) 8210.
حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«ثلاث لا يزلن في أعيان: تقويم الساعة: المباحة، والمفاخرة في الأسباب، والأنواع».
تقدم من قبل.

112- عن شبيب بن عزرزة، قال: دخلت أنا وقادة علي أبي بني مالك، فحدثنا أنس بن مالك، قال رسول الله ﷺ:
"ما لك الجليسي الصالح مثل الغطاء، إن أصابك منه، وإلاً أصابك من يجه، ومالك الجليسي السود مثل الفين، إن أصابك منه، وإلاً أصابك من ذخانه".  
أخرجه أبو داود (4831) قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الغطار، قال: حدثنا سعيد بن عامر، وأبو يعلى (4295) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا جعفر بن سهيلان.
كلاهما (سعيد، وجعلن) عن شبيب بن عزرزة، فذكره.

114- عن مالك بن دينار، عن أبيه عن أبي بني مالك، قال رسول الله ﷺ:
"إذا حدث الرجل، ثم التفت، فهي أمانة".
أخرجه أبو يعلى (4158) قال: حدثنا جحادة بن معجلس، قال: حدثني خلف بن صبيح الشيباني، قال جحادة: من أباد الناس، عن مالك بن دينار، فذكره.

(*)

لا يقتصر الأمر على الأحاديث، بل يتعدى إلى الأنساب والأنواع والمفاخرة، مما يعكس أهمية هذه المواضيع في عصر النبي ﷺ.

(1) اللفظ لأبي يعلى.
(2) المسند الجامع (1326)، ونفح الأشراف (900).
(3) والحديث; أخرجه البزار (1670)، والقضاوي (1382).
(4) مجمع الزوائد (98)، وإحاطة المحررة المهمة (5425)، والمطالب العالية (2657).

611
١١٦ - عن إبراهيم بن محمد بن المُستشير، عن أسى بن مالك، قال:

«ما جلس إلى رسول الله ﷺ أحد أشهف قائماً حتى يقوم». 

أخرجه ابن أبي شيبة/٨١٨٤(٤) قال: حدثنا عبيد بن العوام، عن أبي هنيدة، عن إبراهيم بن محمد بن المُستشير، فذكره.

***

١١٦ - عن حمَّيد الطويل، عن أسى، قال:

«كان رسول الله ﷺ يصلي، وما على الأرض شخص أحب إليهم من النبي ﷺ، فما تقوم له، لا تعفَّم من كراهيه لذلِك». 

(*) وفي رواية: «ما كان شخص أحب إليهم رؤية من النبي ﷺ، وكانوا إذا رأوا لم يفموها إليه، لا يغمسون من كراهيه لذلِك».


خلستهم (عفان، وعبد الرحمن، وعبد الصمد، وموسى، وإبراهيم) عن خماد بن سلامة، عن حمَّيد، فذكره.

- قال الترمذي: هذا حدث حسن صحيح غريب مِن هذا الوجه.
- أخرجه أحمد ٣/١٣٥٧ (١٣٥٧) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا خماد، مَرَّةً عن ثابت، عن أسى (٢) مَرَّةً عن حمَّيد، عن أسى بن مالك، قال:

(١) إتفاح الخِرَة المُفردة (٢١٦٠)، والمطالب العالية (٣٩٢٨).
(٢) اللنفظ لأحمد (١٥٥٤).
(٣) اللنفظ للبخاري في «الأدب المُفرد».
ما كان أحد من الناس أحب إليه من شخصًا من رسول الله ﷺ، كأنوا إذا رأوا لا يُقوم لأنه أحد منهم، لا يعلمون من كراهية لهذين(1).

117 - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن أنس، قال رسول الله ﷺ:

أحب الآباء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن، والخالث.


- فوائد:-

- أخرجه ابن عدي، في «الكامل» 1/42، في ترجمة إسحاق بن مسلم، وقال:

وأحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة، إلا أنه من يكتب حديثه.

118 - عن جعفر الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك، قال:

"إني رجلًا ذهبت رجلاً في السوق، فقال: يا أبا القاسم، فالتقت النبي ﷺ، فقال الرجل: إننا دعوته رجلًا، فقال رسول الله ﷺ: سموا بابسيمي، ولا تكنوا بكتبي"(3).

(*) في رواية: "أن رسول الله ﷺ كان بالبيع، فكاد يرجل: يا أبا القاسم، فالتقت إليه، فقال: لم أعنيك، قال: تسموا بابسيمي، ولا تكنوا بكتبي."(4)

(1) المسند الجامع (1362)، وتحفة الأشراف (625)، وأطراف المسند (547).
(2) الحديث: أخرجه البزار (6236)، والبيهقي، في "شعب الإبان" (6936)، والبغوي (3229).
(3) مجمع الزوار (8/49)، وإخفاء الخبرة المجهزة (492)، والمطالب العالية (8/280).
(4) اللينظ لأحمد (12761).
(5) اللينظ لأحمد (12104).
أخيره ابن أبي شيبة 8/483(2646) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي.

(1) المسند الجمع (1980)، ومحفظة الأشراف (77 و193 و77 و64 و39 و90 و46)، وأطراف المسند (442).

(2) الحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة في «الأدب» (261)، والبيهقي 980، والبغوي (3324).
"وَيُصرِّحُونَ بِمُحمَّدٍ ﺑُنىَ يَسَرُّوْنَةَ"(1).

(2) ﻓِﻲ رَوَاءٍ: "وَيُصرِّحُونَ بِمُحمَّدٍ ﺑُنىَ يَسَرُّوْنَةَ"

أُخْرِجَهُ عَبْدُ بْنُ حَيْدَرٍ (625) قَالَ: حَدِيثُيُّ أَبُو الْوَلِيدِ وَ"أَبُو يَعْلَى" (2386)

قَالَ: حَدِيثُ أَبُو مُوْسَى، قَالَ: حَدِيثُ أَبُو دَاوُد اَلْطَّيْلِيْسِيِّ.

كَلاَءُهُمَا (أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو دَاوُدِ) عَنِ الْحَكِيمِ بِعَطِيَةٍ، عَنْ ثَابِتٍ، فَذَكَرَهُ(3).

١٩٥ - فوائد:

قَالَ الْبِزارُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلُمُ رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ، إِلَّاَ الْحَكِيمِ بِعَطِيَةٍ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبُصَرَةِ لَا بَأسٌ بِهِ، حَدِيثُ عَنِ ثَابِتٍ بِإِجْزَاهُ، وَتَقْرَرَ هَذَا الْحَدِيثُ.

"مُسَنَّدُهُ" (6295).

٢٠٠٠ - أُخْرِجَهُ العَقْبَيِّيِّ فِي "الضَّفَعَاء" ٢/٥٦، فِي تَرْجُهَةِ الْحَكِيمِ، وَقَالَ: لَا يَنَبِعُ عَلَيْهِ.

٢٠١٠ - ١٣٠٠ - عَنْ يَسَانِ بْنِ سَعَدٍ عَنْ أَنْسِي بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ، رَسُولُ اللَّهُ ﷺ.

"إِنَّ اللَّهَ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنْ تَواضَعُوا، وَلَا تَبْيَغُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ"(3).

أُخْرِجَهُ البِخارِيُّ، فِي "الأَدْبِ السُّمَرَدُ" (426) قَالَ: حَدِيثُ أُمَرْسُدٍ بْنِ يَسِينٍ.

وَ"ابن مَاجَّةٍ" (4214) قَالَ: حَدِيثُ أُمَرْسُدٍ بْنِ يَسِينٍ.

كَلاَءُهُمَا (أُمَرْسُدٍ وَخَرْمَلَةٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُو بِالْحَارْثِ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ يَسَانِ بْنِ سَعَدٍ، فَذَكَرَهُ(4).

(1) اللَّفْظُ لِعَبْدِ بْنِ حَيْدَرِ.

(2) المَسْنُدُ الجَامِعُ (981)، وَمَجْمَعُ الْرَّوَايَاتِ ٨/٤٨، وَالْمَطَالِبِ الْعَالِمِ (٢٧٩٧).

(3) اللَّفْظُ لِابن مَاجَّةِ.

(4) المَسْنُدُ الجَامِعُ (١٨٠٤)، وَمَجْمَعُ الأُشْرَافِ (٨٩٣).
فؤائد

قال الطيبي: حدثنا محمد بن عيسى، قال: سمعت محمد بن عليّ الفرّاق، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول، في أحاديث يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن يسنا، عن أنس، قال: روى حسان عن حديث، منكرة حديثًا، ما أُعَرَفِتِ بهما واحدًا.

حديثة، ويقال: يسنا بن سعد، وحديثة غير محفوظ، حديث مضطرّ.

وسمعت مرة أخرى يقول: نبيّ حديثه حديث الحسن، لا يشبه حديث أنس.

»الضعفاء« 2 / 484

***

١٣١ - عن ثابت البصري، عن أنس، قال: «مر رسول الله ﷺ في طريق، ومرّت امرأة سوداء، فقال لها رجل: الطريق، فقالت: الطريق مه، فقال النبي ﷺ: دعوها فإنها جبارة».

آخره أبو يعلى (٢٧٦) قال: حدثنا نجى بن عبد الحميد الجيحاني، قال:

حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، فذكره.

***

١٣٢ - عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ قال: 

لا تباعضوا، ولا تهاجموا، ولا تذابتروا، وكونوا عبادة الله إخوانا، ولا يجعل لمسلم أن يهاجم أخاه فوق ثلاث ليلات».

(*) وفي رواية: لا تقاتعوا، ولا تباعضوا، ولا تذابتروا، ولا تهاجموا،

وكونوا عبادة الله إخوانا، ولا يجعل لمسلم أن يهاجم أخاه فوق ثلاث.

١) مجمع الزوائد ١/٩٩، وإتحاف الجبيزة المنفّرة (٧٠٧)، والملائك العامة (٢٢٧).

٢) والله، وأخرج البزار (٢٨١)، والطبراني في الأوسط (٨١٦).

٣) اللغة المالة.

٤) اللغة أحمد (١٢٠٩٧).

٦٦٦
(*) وفي رواية: "لا تباعضوا، ولا تحاقدوا، ولا تذاربوا، وكونوا عبادة الله إخوانًا، ولا تجعل لِمستم أن يهجم أخاه فوق ثلاث ليات، بلقيقان فيصف هذا، ويصد هذا، وخبرهم الذي يبدا بالسلام".

(*) وفي رواية: "لا تحاقدوا، ولا تفاوضوا، ولا تباعضوا، ولا تذاربوا، وكونوا عبادة الله إخوانًا، ولا تجعل لِمستم أن يهجم أخاه فوق ثلاث ليات، أخراجه مالك (1) (263399). وعبد الرزاق (221202) قال: أخبرني معاصر.


---

(1) اللфиظ لأحمد (387).
(2) اللفظ لأبي بكر (516).
(3) وهو في رواية أبي مصعب الزهرى للموطأ (1894) (4) وسُعيد بن سعيد (1326) وورد في «مسند الموطأ» (110).

جمعهم (مالك، ومعمّر، وسفيان بن عيينة، وسفيان بن حسين، وابن جرير، وزكريا، وشعبة، ومحمد بن الويلد، ويونس، ويزيد، وعبد الرحمن) عن ابن شهاب الزهري (1)، فذكره (2).


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

133 - عن قتادة، عن أسن، أن النبي ﷺ قال: «لا تُخَلَّصوا ولا تُخَلَّصوا، ولا تُخَلَّصوا، ولا تُخَلَّصوا» (3).

(1) قوله: «من الزهري»، سقط من النسخة الختامية، لصنف ابن أبي شيبة، وطبيعتي في القبلة والرضد (20760)، وأضافه محققي الطبعة الهندية (8/42)، ودار الفاروق (18675)، وهو الصواب، فقد أخرججه أبو يعلى (3551)، قال: حديثنا ابن أبي سيبة، قال: حديثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسن، عن الزهري، عن أسن، به.

(2) المسند الجامع (1488)، وتحفة الأشراف (1001) و1001 و1035 و1534 و1544 و1569 و1579، وأطراف المسند (952).

(3) الحديث: أخرجه الطسابي (2706)، والبيهقي (2761-2762)، والطباني، في مسند الشامين (1794 و1795 و1797 و1799 و1807 و1808، والبيهقي (2782، والبغوي (3522).

(3) اللقظ لسلم (2626).

618
(1) في رواية: «لا تَبْغَضِوا، ولا تَحَاسَسُوا، وَكُونُوا عِيَادَةٌ على هؤلاء الجَمَاعِ.»

(2) في رواية: «لا تَذَابِرُوا، ولا تَبْغَضِوا، ولا تَحَاسَسُوا، وَكُونُوا عِيَادَةٌ على هؤلاء الجَمَاعِ.»


و(مسلم) 8/262 قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة.

(3) في (212) قال: حدثني علي بن نصر الجهمي، قال: حدثنا وَهِب بن جَرِيرٍ، قال: حدثنا شعبة. وأبو يَعْلَى 211(1410) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا وَهِب بن جَرِيرٍ، قال: حدثنا شعبة.

كلاهما (شعبة، وأبان بن يزيد العطار) عن قَتَادة، فذكره.

***

1143 - عن حَمِيد الطويل، عن أَبِي أَمَيْسٍ، أنَّ النَّبِيَّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهُ قال: «لا تَبْغَضِوا، ولا تَحَاسَسُوا، وَكُونُوا عِيَادَةٌ على هؤلاء الجَمَاعِ.»

أخره: أبو يَعْلَى 2171(1410) قال: حدثنا وَهِب، قال: أُخْبِرَنا خالد، عن حَمِيد، فذكره.

فوائد:

1. وَهِب هو ابن يُبْقِيَة، وَخَالِد هو ابن عَبْد الله الطحان، وَحِمِيد هو ابن أبي حمِيد الطويل.

***

(1) اللَفْظ لأبي يَعْلَى.
(2) اللَفْظ لأَحْد.
(3) المسند الجامع (1030)، وحققة الأشراف (1284)، وأطراف المسند (910).
(4) الحديث: أَخْرَجَهُ البَزَّارُ (971)، والَّيْهِيْقَيْ، في فَشْعَة الإيِّان (620).
1135 - عن أبي الزناد، عن أنس، أن رضوان الله قال:
«الحمد يأكل الخنسات، كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطيب الخطيئة،
كما يطفئ اليداء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار»(1).
(*) وفي رواية: «الصلاة نور المؤمنين»

أخبره ابن ماجة (421) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحكيم، وأحمد بن
الأزهر، قالا: حدثنا ابن أبي فُذِّيك، وأبو يعلى (365) قال: حدثنا أبو سعيد
الأشج، وغيرهم قالوا: حدثنا أبو خالد. وفي (366) قال: حدثنا هارون بن عبد الله،
قال: حدثنا ابن أبي فذيك.
كلاهما (محمد بن سعاد بن أبي فذيك، وأبو خالد الآخر) عن عيسى بن
أبي عيسى، مبَّسِرة الخُناط، عن أبي الزناد، فذكره(3).

- فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: عَبْد الله بن ذكوان أبو الزناد، روى عن أنس، مرسول،
سمعته أبي يقول ذلك. «الجرح والتعديل» 5/69.

- وأخبره ابن عدي، في «الكامل» 2/433، في ترجمة عيسى، وذكر أحاديث
أخرى، ثم قال: ولهذه هذا غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه لا يتبين عليها
متبناً، ولا إسناداً.

- وقال الدارقطني: يرويه عيسى بن أبي عيسى الخياط، عن أبي الزناد,
واختُليف عنه;
فرواه يعقوب بن محمد الزهري، عن ابن أبي فذيك، عن عيسى، عن أبي
الزناد، عن الشعبي، عن أنس.

---
(1) اللفظ لابن ماجة.
(2) اللفظ لأبي يعلى (365).
(3) المصنف الجامع (670)، وتحفة الأشراف (942).
وهذا آخره البزار (1212)، والقضاعي (1049).

220
وخارجه أصحاب ابن أبي فذيك، فلم يذكروا في الإسناد الشعبي، وكذلك رواه أبو خالد الآخر، عن عيسى.
ورواه أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن قيس، عن أبي الزناد، قال: سمعتُ أنساً.
ووقف الحديث ولم يرفعه.
وقد الاضطراب فيه من عيسى؛ لأنه ضعيف، وذكر الشعبي في الحديث الأول وهم من يعقوب بن محمد الزهري. «العلل» (1492).

***

١٣٦ - عن يزيد الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الحسن يا أكل الحسنات كأكل النار الخطب». 
أخرجه ابن أبي شيبة (9/162) وقال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن يزيد الرقاشي، فذكره.

***

١٣٧ - عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال:
«بيتنا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ، قال: يتعلم عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلبع رجل من الأنصار، تنطفئ حنينه ماء من وصائبه، متعلق عليه في نداء السماء، فلما كان من العقد، قال رسول الله ﷺ: يتعلم عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلبع ذلك الرجل على مثل مرتينه الأولى، فلما كان من العقد، قال رسول الله ﷺ: يتعلم عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلبع ذلك الرجل على مثل مرتينه الأولي، فلما قال رسول الله ﷺ: إني لأحبٌي أبي، فأنصمت أن لا أدخل عليه ثلاث ليال، فإن رأيت أن توفيته، حتى جل للبصير ملعته، فقال: نعم، قال أنس: فكان.

(١) أخرجه البيهقي، في «شعب الإبان» (١٢٦٢).
عبد الله بن عمرو بن العاصي يحدث: أنَّهُ بات معة النبي، أو ثلاث ليلة، فلم ير نعمة من الليل، ثم غيَّر أرأى أن يكون الليل الاظهم، حتى قام ليصلى الفجر، فسُمع الوصوء، قال عبد الله: غير أن لا أسمعه يقول إلا حيرا، فلما مضى ثلاث ليلة كتب أحبتك عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيتي وبيتي والدي غصب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول: للكثير ثلاث مرات، في ثلاث مرات: يلبس عليككم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أن تلك الثلاث مرات، فأردت أي آتي إلى، فأنظر عملك، فلم أرك تعمل كبير عمل، قلت الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ أنذاك؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فانصرفت عنه، فلن يتني دقعي، قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لأجد في نفسي غلآ لأحد من المسلمين، ولا أحرص على خير أعطاه الله إيااه، قال عبد الله بن عمر: هذا الذي بلغت بك، وهب أني لأطيعك(1).

أخرجه عبد الززاق (4559). وأحمد 3/166 (1272/77) قال: حدثنا
عبد الززاق، وعبد بن محبوب (1160) قال: أخبرنا عبد الززاق، ونسائي في
الكبري (1333) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله.
كلاهما (عبد الززاق، وعبد الله بن الطائر) عن مامر عن الزهرية، فذكره(2).

فواتي:
- قال أبو الحسن الدارقطني: أختلف فيه على الزهرية.
- فرواه عبد الززاق، عن مامر، عن الزهرية، قال: حديثي أنس.
- وقال ابن المبارك: عن مامر عن الزهرية، عن أنس.

(1) النسياني.
(2) السنيد الجامع (801)، ومختفية الأشراح (1500)، وأطراف السنيد (979)، وإتحاف الخيرة
المهرة (5382).
والحديث: أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهدة (194)، والبزار (2307 و1608)،
والبيهقي في ضياء الإبان (660)، والبغوي (3535).

224
وكذلك قال إبراهيم بن زياد العبسي، عن الزهري.

وهذا الحديث لم يسمعه الزهري عن أنس.

روااه سُعَب بن أبي حذة، وعَقِيل، عن الزهري، قال: حدثني من لا أَتَهم، عن أنس، وهو الصواب. «العمل» (٢٧١).

***

١٣٨ - عن حميم الطويل، عن أنس بن مالك:
أن النبي ﷺ كان يعجبه، إذا خرج علِجته، أن يسمع: يا رايش، يا تجيح. 

آخره الترميذي (١٦٦) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن حداد بن سلمة، عن حميم، فذكره. 

قال الترميذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

***

١٣٩ - عن عبيد الله بن أبي بكر، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رَسُول الله ﷺ:
لا طيارة، والطيرة على من تقدير، وإن ذلك في شيء فقيه الدار، والفراس، والمرأة. 

آخره ابن جِبَان (١٣٣) قال: أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا يُوسُف بن موسى القطان، قال: حدثنا مالك بن إسحاق، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن عبيد بن حميم، قال: حدثني عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

***

(١) الراي بضعة (١٠٤)، ومنه الأشراح (٢٤). 
(٢) أخرجه الطبري، في «ال الأوسط» (١٨١). 
(٣) أخرجه الضياء في الآحاديث المختارة (٢٧٦)، من طريق ابن جِبَان.
1140

1141 - عن كثير بن سليم، عن أسى بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:
«الخَيْرُ أَسْرُّ إِلَيْ الْبَيْتِ الَّذِي يُغْمَى مِنَ السَّفَرَةِ إِلَى سَنَامِ السَّبَيعِ».

أخره ابن ماجة (6/956) قال: حدثنا جعفر بن السلمان، قال: حدثنا كثير بن سليم، فذكره.

---

1) الفظاظ للبخاري في الأدب المفرز.
2) تصحف في طبعه الرسالة. ودار القبلة، إلى: الأزدرِي، وأبنائه عن "تحفة الأشراف" (131، وصوابه: الزرني، أو الأزراي).
3) قال ابن ماكولا: أمام الأزراي، يفتح المزرة، وضم الراء، وكسر الزاي، التي بعدها ياء، فهو:
الحسن بن مجيزة الأزراي، "الإكال" 1/150.

وقال ابن حجر: الحسن بن مجيزة الأزراي; بضم الراء، وتشديد الزاي. "تقريب التهذيب" 1/164.

4) المنسد الجامع (1/1044، وتحفة الأشراف (193).
5) الحديث: آخرجه البزار (7/647، والبيهقي: 8/140.
6) المنسد الجامع (1/1049، وتحفة الأشراف (193).

والحديد؛ آخرجه الطبراني، في "الأوسط" (174، والبيهقي، في "شعب الإبان" (9674).
فوائد:

آخره ابن عدي، في «الكامل» 7/169، في ترجمة كبير، ثم قال: وعامة ما يروى عن كثير بن سليم، عن أنس، هو هذا الذي ذكرت، ولم يبق له إلا شيء يسير، وهذه الروايات عن أنس عامتها غير محفوظة.

***

142 - عن شليان النبي، قال: سمعت أنساً، رضي الله عنه، يقول:
«عطس رجلان عند النبي، فسمت أحدهما، ولم يسميث الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، سمعت هذا ولم تسميث؟ قال: إن هذا حيد الله، ولم يحميد الله».

(*) وفي رواية: «عطس رجلان عند النبي، فسميت أحدهما، ولم يسميث الآخر، فقال: يا رسول الله، سمعت هذا، ولم تسميث، أو سميت..»

(*) أخرجه عبد الززاق (1967) عن معمّر، و«الحميدي» (1242) قال:
حمدنا صفيان، و«ابن أبي شيبة» 8/495 (1211) قال: حديثنا يزيد بن هارون.
و«أحمد» 3/100 (1198) قال: حديثنا معتب بن شليان، وفي 3/176 (1829) قال: حديثنا إسحاق، والداوري (2825) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال: حديثنا زهير، والبخاري 8/221 (260) قال:

(1) اللفظ لبخاري (6225).
(2) اللفظ للحميدي.

المسندة 2/40

260
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (502) قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير (ح) وحدثنا أحمد بن
كثير، قال: أخبرنا سفيان، السعَي. والرومي (2742) قال: حدثنا ابن أبي عمر،
cال: أخبرنا العطاء بن سمياني (ح) وأخبرنا عمر بن موسى، قال: حدثنا عبد
الوارث وابن يعلى (602) قال: حدثنا أبو حشيمة، قال: حدثنا معاذ بن معاذ
وجبريل. وفي (673) قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا إسحاق، وابن
جبان (676) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو حشيمة، قال: حدثنا معاذ بن
معاذ، وجبريل بن عبد الحميد. وفي (671) قال: أخبرنا القلقل بن الحبب، قال:
حدثنا سنة بن مسعود، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة.

جميعهم (معمر، وسفيان بن عيينة، وزيد، ومكتم، ومجي بن سعيد، وإسحاق
ابن علية، وزكير، وسفيان الدؤوري، وشعبة، وخفص، وأبو خالد، وعبد
الوارث، ومعاذ، وجبريل، ومحمد بن أبي عبيدة) عن سليمان بن طرخان البصري، فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه عن أبي هريرة، عن
النبي ﷺ.

***

143 - عن ثابت البصري عن أبي الحسن، قال:
«مر في النبي ﷺ، وأنا أعلبه مع الصبيان، فسالت عليَّا، ثم دعاني يعجبني
إلى حاجية الله، فجنحت وقد أبطلت عن أمي، فقالت: ما حبسك، أي كنت؟
فقلت: بعثي رسول الله ﷺ إلى حجاج، فقالت: أي بنى، وما هيه قال: إنها
سير، قالت: لا تحدث يسير رسول الله ﷺ أبداً.

---
(1) المسند الجامع (1132)، ومختصر الأشراف (782)، وأطراف المسند (707).
(2) الخصبة: أخرجه الطالب (178)، والبخاري، في الدعاء (1994-1995)، والبيهقي، في
شعب الإيمان (9329)، والبغوي (3424-1544).
(1) اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَوْ كَتَبَهُ أُحَدًا لَّمْ يَكُنَّ

(2) وَفِي رَوَايَةٍ: "خَرَجَتْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بُعُوضًا، حَتَّى إِذَا رَأىَ أَنَّهُ قَدَّرَ

(3) وَجَلَّسَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي قِصَّةٍ حَتَّى أَتَيَّهَا، وَأَحْكَمَ عَنْ أُمَّيَّةٍ فِي الْإِيَّاِنِّ الَّذِي

(4) قَالَ كَتَبْتُهُ، فَقَالَ فِي نَصِّهَا: "مَا حَبِّسْتُ؟" قَالَ: "بَعْتُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ في

(5) حَلَّتْ: فَقَالَهُ: "هُوَ يُسَرِّرُ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ حَلَّتْ: فَكَفَّرَهُ.

(6) قَالَ تَابِعٌ: "فَقَالَ لِأَنَسٍ: لَّوْ خَرَجَتْهُ بِأَحَدًا مِّنَ الْنَّاسِ، أوُ كَتَبْتُ مَخْرَجًا

(7) وَفِي رَوَايَةٍ: "خَرَجَتْ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ، مُّتَرُجَّحًا إِلَى أَهْلٍ،

(8) وَقَالَ: "فِي حَاجَةٍ لَّهُ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلٍ، بُعِيْثُتْ لَهُمْ، فَقَلَّتْ: "يَا بْنِي؟" فَقَلَّتْ: "أَرْسَلَيْنِ رَسُولٍ اللّهِ ﷺ فِي

(9) وَاللَّهُ إِلَيْهِ لَا يَضُرُّهُ وَلَوْ كَتَبْتُهُ بِأَحَدًا مِّنَ الْنَّاسِ غَيْرَهُ، وَلَا تَذَكُّرَهَا؟ قَالَ: إِي
(*) وفي رواية: "قدّم النبي ﷺ المدينة، وَأَنَا بِن يُسَيْعُ سَيْيِنَ، فَأَنْطَلَقَ ﮫِ أَمَّ سَلِيمَ مِلِّي الله ﷺ، فَقَالَتْ: ﮫَيُّ رَسُولَ الله ﷺ، هَذَا النَّبِي استُخْدَمَهُ، فَخَذَّمَتْ النَّبِي ﷺ سَيْيَنَ، فَقَالَ لَيْبَيِّ، فَقَالَتْ: ﮫَمْ قَعَلَتْ كَذَّا، وَمَا ﮫَانَ لَيْبَيِّ، ﮫَمْ أُفْعَلَ؟ ﮫَمْ قَعَلَتْ كَذَّا، وَمَا؟

وَأَذَا ذَيْبُ يُوُمِّ، وَأَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، ﮫَأَلْعَبُ مِلِّي النَّبِيّ، أُوُلَى، مِلِّي، أَنَا أَلْعَبُ مِلِّي النَّبِي**
"بعثني رسول الله ﷺ في حاجة، فرأيت صبيانا يلعبون، فقعدت معهم،
فجاء النبي ﷺ فسلم على الصبيان".
زاد فيه: «أبا عمران».

***

144 - عن هـيد الطويل، عن أنس، قال:
«كنت اللعب مع 아이ان، فأتانا رسول الله ﷺ، فسلم (قال برز بُن هم في
حديقة) علینا، وأخذ بيدي، فبعني في حاجة، وقعد في ظل خانه، أو جدار،
حتى رجعت إليه، فبعث الرسالة النبي ﷺ بيتي فيها، فلما أتى أم سليم، قالت: ما حبسك؟ قلت: ببعني النبي ﷺ في حاجة له، قالت: وما هي؟ قلت: سير.
قالت: احفظ على رسول الله ﷺ سيره.
قال: قلت: أحدث به أحد بعدًّا».

(*) وفي رواية: «اتى علينا النبي ﷺ، وأتانا في غذان، فسلم علينا، ثم
أخذ بدي فأرسلني في رسالته، وقعد في ظل جدار، أو في جدار، حتى رجعت
إليه، فلما أتى أم سليم قالت: ما حبسك؟ قلت: أرسلني رسول الله ﷺ
رسالة، قالت: وما هي؟ قلت: إنها سير، قالت: احفظ سير رسول الله ﷺ، فما
أخبرت به بعد أحداً قتلاً».

(*) وفي رواية: «أتانا رسول الله ﷺ، ونحن صبيان، فسلم علينا، فأرسلني
في حاجة، وجلس في الطريق ينتظرني، حتى رجعت إليه، قال: فأبأنت على أم
سليم رضي الله عنها، فقالت: ما حبسك؟ قلت: ببعني النبي ﷺ في حاجة، قالت:
ما هي؟ قلت: إنها سير، قالت: احفظ سير رسول الله ﷺ».

______________________________
(1) اللفظ لأحمد (12083).
(2) اللفظ لأحمد (13053).
(3) اللفظ للبخاري في "الأدب المفرد".

٢٢٩

حمستهم (يزيد، وأبو خالد سليمان بن حيان، ومحمد بن أبي عدي، ومحمد بن عبد الله، وخالد بن الحارث) عن مجيد الطويل، فذكره (1).

***


***

1. المسند الجامع (1353)، وتحفة الأشراح (1362)، وأطراف المسند (532).
2. الحديث: أخرجه البزار (2587)، والبغوي (7588) واللفظ للبخاري.
3. المسند الجامع (1354)، وتحفة الأشراح (7679)، وأطراف المسند (6112).

630
١٤٧ - عن عيسى بن طهان، قال: سمعت يسوع بن مالك يقول:

«إن لي يجلبني عنيدي سراً، لا أخْلَقُ به أحدًا أبداً حتى ألقاه».

أخبره أحمد بن مالك (٤٤٤) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عيسى، يعني ابن طهان، فذكره

***

١٤٧ - عن سعيد بن المُسَمِّيّ، عن يسوع بن مالك، قال:

قدم رسول الله ﷺ المدينة، وأنا ابن خديج بن سيرين، فأخذت أمي بيد، فانطلقت بي إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنه لم يبْنِي رجل ولا امرأة من الأنصار إلا أن أحدهم يبكي، وإن لا أقر على ما أحبك، يه إبن أبي هذا، فخطب فليمع ملك ما بدأ الله، فحدثه رسول الله ﷺ عشر سنين، قا صرني، صرني، ولا سبيقي سنة ولا أثني، ولا عباسي في وجهي، وكان أول ما أوصائي به أن قال: يا بني، أكتب بشرٍ لكل مومكنا. فكان المتأمّر وأرواح النبي ﷺ يسألني عن بشر رسول الله ﷺ، فلا أخبرهم به، وما أنا بمخبر بشر رسول الله ﷺ أحدًا أبداً.

وقال: يا بني، عليك بإسباع الوضوء، عليك خافتك، وتراد في عُمْرك.

ويا أنت، بالغ في الأعيان من الحياة، فإنك تخرج من معتسك، وليس عليك دين ولا خطبة.

قال: قلت: كيف السماحة يا رسول الله؟ قال: تقبل أصول الشعري، وتنقي البشرة.

ويتأكي، إن استطعت أن لا تزال أبداً على وضوء، فإن الخيار من يأتي السموت.

وهو على وضوء يُعط الشهادة.

ويتأكي، إن استطعت أن لا تزال تُصلي، فإن الملاك عليه صلى عليك ما دمت تَصَلِّي.

____________________
(١) المسند المجامع (١٠٤٧)، وأطراف المسند (٧٧٧).
وَيَا أَئِسُ، إِذَا رَكَضْت، فَأَكْمَنْ كَفْيَكَ مَنْ رَكَبْتُكَ، وَفَرَّجْ بَينَ أَصَابِيعِكَ،
وَارْعَقْ مِرْفَقًا عَنْ بِنْيِكَ.
وَيَا بَنِي، إِذَا رَكَضْت رَكَبًا مِنَ الرُّكْوَاتِ، فَأَكْمَنْ كُلَّ عُضُو مِنْكَ مَوْضِعًا،
فَإِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ بُوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ لا يَتَّقِمْ صَلَبِهِ بَيْنَ رُكْوَاتِهِ وَسَجُودِهِ.
وَيَا بَنِي، إِذَا سَجَدْتَ فَأَكْمَنْ جِهَتَكَ وَكَفْيَكَ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَنْمَرْ نَفْرُ الدُّيْكِ، وَلَا تَنْفِعْ إِفْعَاءَ الْكَلْبِ، أَوْ قَالَ: الْعَلَبِ.
وَإِيَّاكُ وَالْأَلْيَافُ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْأَلْيَافُ فِي الصَّلَاةِ هَلْكَةُ، فَإِنَّ كَانَ لَا
بُدِّي فَقِيْهُ الْتَتَهَلْقُةُ، لَأْفِي الْفَرْقِيْةِ.
وَيَا بَنِي، إِذَا حَرَجْتَ مِنْ بِنْيَكَ، فَلا تَصْعُدْ عِينَكَ عَلَى أُحُدٍ مِنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ، إِلَّا نَسْلُحَتْ عَلَيْهِ، فَإِنَّكَ تَرْجَعُ مَغْفُورًا لَكَ.
وَيَا بَنِي، إِذَا دَخَلَتْ مَنْزِلُكَ، قُسِّمْ عَلَى نُسْكِكَ، وَعَلَى أُهْلِكَ.
وَيَا بَنِي، إِذَا اسْتَفْطَعْتُ أَنْ يَصْبُحْ وَمَسْمِيَّ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشْ لَأَحْدِ، فَإِنَّهُ
أُهُوَنُ عَلَيْكَ فِي الْحَيَاةِ.
وَيَا بَنِي، إِذَا أَنَابَتْ وَصَبُحَيْهِ فَلَا يَكُنْ شَيٌّ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنَ الْحَرْبُِ
(1)
(* وَفِي رَوْاَيَةٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: يَا بَنِي، إِيَّاكُ وَالْأَلْيَافُ فِي الصَّلَاةِ،
فَإِنَّ الْأَلْيَافُ فِي الصَّلَاةِ هَلْكَةُ، فَإِنَّ كَانَ لَا بُدِّي فَقِيْهُ الْتَتَهَلْقُةُ، لَأْفِي الْفَرْقِيْةِ)(2).
(2) وَفِي رَوْاَيَةٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّه ﷺ: يَا بَنِي، إِنْ قَدْرَتْ أَنْ يَصْبُح
وَمَسْمِيَّ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشْ لَأَحْدِ، فَأَفْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بَنِي، وَذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ،
وَمَنْ أَحَبَّ أَحَبَّيْنِي فَقُدْ أَحَبَّيْنِي، وَمَنْ أَحَبَّيْنِي كَانَ مَعِيَ فِي الجَلَّةِ.
وَفِي الْحُدِيْثِ قَصَّةٌ طَوْيِّةٍ(3).
(1) اللفظ لأبي يعلى.
(2) اللفظ للترمذي (589).
(3) اللفظ للترمذي (268).

١٣٢
(*) وفي رواية: «قال لي رسول الله ﷺ: يا بنى، إذا دخلت على أهلك فنصل، يكون تركتك عليك، وعلى أهل بننك».


كلاهما: «عبد الله بن السعد الأنصاري، وعبيد بن ميسرة البصري» عن علي بن زيد بن جدهان، عن سعيد بن المُسيِّب، فذكره.

- قال أبو يعسي الترمذي (258): هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ثقة، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صادوق، إلا أنه ربما يرفع السيّة الذي يوقفه غيره.


ولا يعرف لسعيد بن المُسيِّب، عن أنس، رواية إلا هذا الحديث بطوله.

وقد روي عبيد بن ميسرة البصري، هذا الحديث، عن علي بن زيد، عن أنس، ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المُسيِّب.

قال الترمذي: وذكره به محمد بن إسحاق، يعني البصري، فلم يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المُسيِّب، عن أنس، هذا الحديث، ولا غيره.

(1) اللفظ للترمذي (269).
(2) المسنجد الجامع (311 و106 و109) وجمع الزوائد (271)، وتحفة الأشراف (865).
(3) المصادر العلم (124) وتحفة الجيئة المهرة (540 و164) والمالكية والعالمية (85).
(4) الحديث: أخرج له الطبراني، في الصغير (85) والبغوي (735).
(5) قال ابن حجر: في النسخ المعتادة: حسن غريب، ووقع به الكروشي: حسن صحيح غريب، وتصحيح مثل هذا من غلط الرواة بعد الترمذي، فإنه لا يقع من له أدنى معرفة بالحديث، «المكتب الظراف» (865).
ومات أسن بن مالك سنة ثلاث وتسعين، ومات سعيد بن السمي بعده
بستين، سنتان خمسة وتسعين.

وقال أيضًا (589 و2619): هذا حديث حسن غريب.

***

148 - عن عبيد الله بن أبي بكر بن أسن، وحميد الطويل، سمعا أسن بن
مالك، رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله ﷺ: "أنصرو أهالك طالياً، أو مظلوماً.

آخره البخاري 3/168 (1313) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال:
 حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أسن، وحميد الطويل، فذكره.

• آخره البخاري 9/385 (6951) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، قال:
 حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن
 أسن، عن أبي أبي، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: "أنصرو أهالك طالياً، أو مظلوماً، فقال رجل: يا رسول الله، أنصرنا إذا كان
 مظلوماً، أقرأنا إذا كان طالياً، كيف أنصره؟ قال: تجوزه، أو تنعه، من الظلم،
 فإن ذلك نصره".

ليس فيه: "حميد".

• وأخرجه أحمد 3/201 (1311) وقال: حدثنا زياد، وقال البخاري 3/168
 (244) قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا معيمر. وقال البخاري (255) قال: حدثنا
 محمد بن حاتم، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله الأنصاري، وابن جبان (617)
 قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي. قال: حدثنا يحيى بن أيوب المتقرب،
 قال: حدثنا إسحاق بن جعفر. وفي (518) قال: أخبرنا عمر بن مُحمد الهمداني،
 قال: حدثنا أبو الزبير، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال.
 خصتهم (زياد، ومعيمر، ومحمد، وإسحاق، وسليمان) عن حميد، عن أبي،
 أن رسول الله ﷺ قال:
«أنصر أخاك طالياً، أو مظلوماً، قيل: يا رسول الله، هذا نصره مظلوماً، فكيف ننصره طالياً؟ قال: تتمتعه من الظلم» (1).

وفي رواية: «قال رسول الله: أنصر أخاك طالياً، أو مظلوماً، قالوا: يا رسول الله، هذا نصره مظلوماً، فكيف ننصره طالياً؟ قال: تأخذ فوق يديه» (2).

وفي رواية: «أنصر أخاك طالياً، أو مظلوماً، فلما: يا رسول الله، نصره مظلوماً، فكيف أنصره طالياً؟ قال: يكفه عن الظلم، فذاك نصرك إياه» (3).

ليس فيه: «عبيد الله بن أبي بكر» (4).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.


وأخرجه عبيد بن جعفر (14) وأبو يعلى (83/2) قال: حدثنا زهير.

كلاهما (عبد بن جعفر، وزهير) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن الحسن (ح) قال: وأخبرنا جعفر بن أنس، قال: قال رسول الله:» (6).

(1) اللفظ لأحمد (1311).
(2) اللفظ للبخاري (2444).
(3) اللفظ للترمذي.
(4) المسند Een (1396 و 1394)، وتحفة الأشراف (481 و 480)، وأطراف المسند.
(5) جدي الله بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي، متصل، وبوسف، عن الحسن البصري، عن النبي، مرسلاً.
(6) قال: يزيد بن هارون، وقد رواه لنا عن سليمان التيمي، عن الحسن، عن النبي، مرسلاً. وعند حيدر، عن أنس، عن النبي، متصل.
«أنصر أخاك طالماً، أو مظلومًا. قالوا: يا رسول الله، هذا نصره مظلومًا، فكيف ننصره طالماً؟ قال: متعته من الظلم».

***


ثلاثهم (ابن أبي شيبة، وأحمد، وزهير) قالوا: حدثنا الحسن بن موسى، قال:

خُذننا أبو هلال، عن قادة، فذكره.

- فوائد:


***

150 - عن كليب التُنْدَيْي، عن أنس، قال:

حدثتني الله ﷺ يحبث، قما فرحتي بفي مثل عرفنا الإسلام آمنًا من قررنا به، قال: إن السمومن ليوُجُر في إماطته الأذى عن الطريق، وفي هذاته.

(1) أخرجه البزار (858/1458) من طريق عبيد الله بن أبي بكر، وأحمد، عن أنس.

(2) اللنفظ لأحمد (12099).

(3) المسند الجامع (232/1009)، وأطراف المسند (232/832)، ومجمع الزوائد (135/262، وإتحاف الخير.)
السبيل، وفي تغيير عني الأرقم (1)، وفي مسحة اللب، حتى إنه ليوجر في السلمة.
تكون مضرورة في 누구، فيليس بها، فتحملها يد الله.
آخره أبو يعلى (2473) قال: حدثنا أبو كریب، محمد بن العلاء، قال:
هذا معاوية بن هشام، قال: حدثنا يهود بن خليفة، عن ثابت، فذكره (2).

***

١١٥١ - عن ابن ستان، عن نسي بن مالك، عن النبي ﷺ، قال:
الثنائي من الله، والعجالة من السبطن، وما شيء أكثَرَ معاذير من الله، وما
من شيء أحب إلى الله من الحميد.
آخره أبو يعلى (4256) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا يونس، عن ليث،
عن يزيد، عن ابن ستان، فذكره (3).

- فوائد:
- قال العقيلي: حدثنا محمد بن عبيس، قال: سمعت معاوية بن عائشة.
قال: سمعت أحمد بن حكيم، يقول: في أحد مع زيد بن أبي حبيب، عن سعد بن
بستان، عن سعد، قال: تركت حديثه، ما أعرف منه إلا هذا.
حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: سعد بن بستان، تركت حديثه،
ويقال: ستان بن سعد، وحديثه غير محفوظ، حديث مصطرًب.
وصمته مرة أخرى يقول: يشبه حديث الحسن، لا يشبه حديث آنس.
«الضعفاء» ٢/٤٨٤.

***

(١) «الأرقم» هو الذي لا يصح حمله، ولا يثبته، لأنه في لسانه، أو أسالته.
(٢) مجمع الزوائد ٣/١٣، والفيجع الحيدر، والسهرة (٥٥٢)، والطالب الممسك (٢٨٦).
(٣) المختصر، وأخرجه النجار (١٩٢٧)، (١٩٢٧)، وابن نصر في بحث قدر الصلوة (١٨١).
(٤) النبطي، في شعيب الأثيوبي (٩٨٥، ١٩٠٧، ١١٧).
(٥) وأخرجه الطبراني، في «أبو الأنيس» (١٠٣٠)، من طريق سعد بن حفص الكوفي، قال: حدثنا
المنهل بن خليفة، عن سلمة بن عامم، عن ثابت البياني، عن نسي بن مالك، به.
(٦) مجمع الزوائد ٨/١٨، وإخوان الجهمية (٤٦٤)، والطالب الممسك (٤٨١).
(٧) والحديث، وأخرجه الحارث بن أبي أسامة، بحجة الباحث (٨٨)، البهلي (١٠٤).

٣٣٧
1152 - عن أبي بكر بن أبي عباس، عن أنس

«أنا رجل... قال لبنيه: أوصني يا رسول الله، فقال: إلا أن النبي ﷺ خذ الأمر بالتدبير، فإن رأيت في عافيته خيرًا فأمض، وإن خفت غيابًا فأمشك».

أخرجه عبد الرزاق (12/2) عن معاَمَر، عن أبان، فذكره.

- فوائد:

أخرجه ابن عدي في (الكامل) 2/464، في ترجمة أبان، وذكر له أحاديث أخرى، ثم قال: وأبان بن أبي عباس له روایات غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، وهو بين الأمر في الضعف.

***

1153 - عن أبي عبد الله الأشعري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

قال رسول الله ﷺ:

«أنتم دعوة السلمول، وإن كان كافرًا فإن له لبس دونه جحاب».

وقال رسول الله ﷺ:

«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

أخرجه أحمد 3/165 (577 و 1258)، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، قال: أخبرني أبو عبد الله الأشعري، فذكره.

-----------------

(1) أخرجه البهذقي في «تثوب الإباء» 4649، والبغوي (360).

(2) المسند الجمع (1071)، وأطراف المسند (1866)، وجمع الزوائد 10/152، وإحاف الخيرات المهمة (121)، والطالب العالية (5210).

الحديث: أخرجه ابن ماجه، وتاريخ الدورى (5811)، ومن طريقه الدورى، في الكني (877)، والقضاعي (776)، قول ابن ماجه: حدثنا ابن عُفَر، قال: أُنا أُنهِيُّ بن أبي، عن أبي عبد العطاء، عبد الرحمن بن عيسى، بُصَر، سأبه ابن عفِر عند ابن عفر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: إنكم وداعة السلمول، وإن كان كافرًا، فإنه ليس لها جحاب دون الله.

138
فوائد:

قال ابن حجر: أبو عبد الله الأسد، عن أنس بحديث: "اتق دعوة المولود، وإن كان كافراً، وفيه حديث: "دع ما يريك"، وعنه يحيى بن أيوب الغافقي المصري، هو عبد الرحمن بن عيسى. تعجيل المنعة (137).

---

1154 - عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إن من الناس مفتيح لمحير، مغالق لمشير، وإن من الناس مفتيح لمشير، مغالق لمحير، فطيربي بين جعل الله مفتيح الحير على يديه، وويل بين جعل الله مفتيح السير على يديه.

آخره ابن ماجة (237) قال: حدثنا الحسن بن الحسن المضوري، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، قال: حدثنا محمد بن أبي حعيد، قال: حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس، فذكره.

---

1155 - عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، أن النبي ﷺ قال:

"ألا أنتمكم بشراركم؟ قلنا: بل، قال: شراركم من ينقي شرته، ولا يرجى خيره، وخيركم من يرجى خيره، ولا ينقي شرته.

آخره أبو يعلى (191) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا مبارك، عن عبد العزيز، فذكره.

---

(1) المسند الجامع (281)، ومختارة الأشراف (200).
(2) الحديث: آخره الطالبي (195)، والبيهقي، في شعب الإيام (198).
(3) مجمع الزوائد 893/183.

639
1156 - عن ثابت بن عبيد، عن أنس بن مالك، قال:

"كان رسول الله ﷺ يقول: «كُنْتُ أَصْحَابُهُمْ أَنْ يَقُولُوْا لِأَصْحَابِي: أُعْجَرُونَ أنُ كَوْنُوا مِثْلَ أُبَيَّ صَمِّصَمٍ؟ قالوا: يا رسول الله، وما أَبُو صَمِّصَمٍ؟ قال: فإنما أَبُو صَمِّصَمُ رَجُلٌ فِي مَنْ كَانَ مُتَّهِلًا، إذا أُصْحَبَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْصَدَفْتُ النَّيْمَ يُرْضِيَ عَلَىٰ مَنْ ظَلَّمَتْهُينَ».


- أخرجه أبو داود (٤٨٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن ثور، عن معاذ، عن قادة، قال: أعجبر أحمد أن يكون مثل أبي صمصم، أو صمصم؟ شك ابن عبيد، كان إذا أصح قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك. «موفوق».

- وأخرجه أبو داود (٤٨٧) قال: حديثنا موسى بن إسحاق، قال: حديثنا جعفر، عن ثابت، عن عبيد الرحمن بن عجلان، قال: رسول الله ﷺ:

"أَعِجْبَرُ أَحْدَكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلِ أُبَيَّ صَمِّصَمٍ؟ قالوا: وَمَنْ أَبُو صَمِّصَمٍ؟ قال: رَجُلٌ فِي مَنْ كَانَ مُتَّهِلًا... بِمَعَانِيَهُ، قال: عَرَضِيَ بِنِمَّ سُهْبَنَيْنِ، مُرْسَلٌ.

- قال أبو داود: رواه هاشم بن القاسم، قال: عن محمد بن عبد الله الغمي، عن ثابت، قال: حديثنا أنس، عن النبي ﷺ، بمعناه.

- قال أبو داود: وحديث حماد أصح (٣).

- فوائد:

- قال البخاري: محمد بن عبد الله الغمي، عن ثابت، عن أنس، قال: قال

 النبى ﷺ: قال أبو صمصم: أنصدف بعرضي.

(١) أثبنا منه عن كتاب "الضعفاء" للعقيلي، لأن أبو داود لم يذكر مته.
(٢) نحلة الأشراف (٤٧).
(٣) الحديث: أخرجه البيهقي، في "شعبة الأيبان" (٨٠،٨٢).
قال أبو النصر: سألتُ ابن علية عن محمد بن عباد الله؟ قال: كان من جلساء أيوب.

وقال حداد: عن ثابت، عن عبد الرحمن بن عجلان، عن النبي ﷺ.

وقال سعيد بن محمد الجرمي، قال: حدثنا هاشم، قال: حدثنا محمد بن زيد العجمي، قال: حدثنا ثابت، قال: حدثنا أنس، عن النبي ﷺ. 

** 
"حديث ثابت، عن أنس، قال:
"كأن النبي ﷺ يرفعون بين يدي رسول الله ﷺ، ويرفعون، ويفعلون:
"محمد بن عبيد صالح، فقال رسول الله ﷺ: ما يقولون؟ قالوا: يقولون: محمد بن عبيد صالح.

يأتي، إن شاء الله.

*** 
 المسند 2/41 ٢٤١
57 - عن قَيْمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهَ، عن أسَسِ بن مَالِكِ.
«هَذَا النَّبِيُّ صَلَّي الله ُهُ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِهِ النَّجَارِ: إِنَّهُ كَذَّابٌ يَصْرِبُ بِنْتَيْهِنَّ،
وَيَبْعَشُونَ، ويُقْلِلُونَ:
يَا حَدِيثًا حَمَّامًا مِنْ نَجَارٍ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي الله ُهُ وَسَلَّمَ: اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّى لَأَحْكُمُنَّ.»
أخرجه ابن ماجة (1899) قال: حَدَّثَنَا هشام بن عُبَيْرَةُ، قال: حَدَّثَنَا عِيسى بن
يُوسُفَ، قال: حَدَّثَنَا عُفُوُنَّ، عن ثَيَامَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهَ، فَذَكَرَهُ(1).

58 - عن ثَيَامَةَ البَعْضِيِّ، عن أسَسِ، قال:
«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله ُهُ وَسَلَّمَ عَلَى جَوَارِي بْنِي النَّجَارِ، وَهُمْ يَصْرِبُونَ بِالْدُّفْعِ، وَيَقْلُونَ:
يَا حَدِيثًا حَمَّامًا مِنْ نَجَارٍ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّي الله ُهُ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِنَّ.»
أخرجه أبو يعلى (943) قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قال: حَدَّثَنَا رَسُودُ، قال: حَدَّثَنَا
ثَابِتُ، فذَكَرَهُ(2).

- فوائد:
- قال ابن عَبْدِ اللَّهِ، الزُّرِّيْرِيُّ، مصريٌّ، حَدَّثَ عن ثَابِتٍ
بِأحاديث لم يُذْكَرَ عليها، أَخْرَجَهُ آبَوُ يَعْلَى وعَبَّادُ، قال: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بن أبي الربيع
السِّيَانِ، قال: حَدَّثَنَا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله ُهُ وَسَلَّمَ، أَبُو عَبْدِ اللهِ، الزُّرِّيْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا ثَابِتُ، عن آَنِسِ;
قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي الله ُهُ وَسَلَّمَ عَلَى جَوَارِي بْنِي النَّجَارِ. "الكهَلَّان" 4/78.

****

(1) المسند الجامع (1521)، وَهُنَاة الأشراف (511)، وإِجْمَاع الجَهَرَةِ السَّمَّهْرَةِ (1952).
(2) جمع الزوائدة 10/42، وإِجْمَاع الجَهَرَةِ السَّمَّهْرَةِ (1952)، والمطالب العالية (4179).
(3) جمع الزوائدة 10/42، وإِجْمَاع الجَهَرَةِ السَّمَّهْرَةِ (1952)، والمطالب العالية (4179).
١١٥٩ - عن حميد الطويل، عن أبي نسأ:
"أن رجلاً استحمَّل رسول الله ﷺ، فقال: إن حاملك على وردة الناقة،
فقال: يا رسول الله، ما أصح يقول الناقة؟ فقال رسول الله ﷺ: وهل تلبس الإبل إلا النوق؟" (١).

أخيره أحمد بن (٢٦٧/١٣٨٥) قال: حدثنا خلف بن الوليد، وأبو ذر،
في "الأدب المفردو" (٢٤٨) قال: حدثنا محمد بن الصباح، وأبو داود (٤٩٨)
قال: حدثنا وَهِب بن بُقية، وأبو الرمذي (١٩٩١)، وفي "السئائل" (١٢٨) قال:
حدثنا قتيبة، وأبو يعلى (٢٧٧) قال: حدثنا وَهِب.
أبو زيد (خلف، وابن الصباح، وَهِب، وَقَتِيبَة بن سعيد) عن خالد بن عُبيد الله
والوسطي، عن حيد، فذكره (٢).

قال الرمذي: هذا حديث صحيح غريب.

***

١١٦٠ - عن شبيب بن بشير، عن أنس بن Malik، قال:
"أني النبي ﷺ رجل يتحمله، فلم يجد عندنه ما يتحمله، فدلله على آخر
فتحمله، فأتي النبي ﷺ فأخبره، فقال: إن الدلال على الخير كفاعله".

أخيره الرمذي (٢٧٧) قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي، قال:
حدثنا أحمد بن بشير، عن شبيب بن بشير، فذكره (٣).

قال أبو عيسى الرمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، من حديث
أنس، عن النبي ﷺ.

(١) اللفق للترمذي.
(٢) المسند الجامع (٤٨٨)، ومختصر الأشراف (٦٥)، وأطراف المسند (٤٦٣).
(٣) الحديث: أخرجه الباهلي (٢٤٨/١٠، والبيعود (٢٤٨/١٠، ومختصر الأشراف (٧٠٠، والحديث: أخرجه البازاري (٢٦٣).
قال الدارقطني: نَقْرَةً به أحمد بن بشير، عن شبيب. أطراف الغراب
والأفراد (920).

***

111 - عن ثابت البصري، عن أبي سفيان مالك:
"أن رجلاً مر يرشو الله نفيمه، ونملة فجمع أزواجه، فقال: يا فلان،
يعلم أنهما زوجته، فقال الرجل: يا رسول الله، أنظرت يبي؟ قال: فالرجل:
هذين أظهرك لك، فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلكل، فقال: يا رسول الله، من كتب أظن أن فلم
أكن أظهرك لك، فقال: إن السبطن يجري من الإنسان جحري الدم.
"

(*) وفي رواية: "إن السبطن يجري من ابن آدم جحري الدم.

(*) وفي رواية: "إن السبطن يجري من ابن آدم جحري الدم.

أخيره أحمد 3/125 (1287) قال: حدثنا زيد بن هارون. وفي 3/156
(1280) قال: حدثنا شقيق، ويونس بن محمد. وفي 3/1285 (888) قال:
حدثنا عفان. وأبا الخزيمة، في "الأدب المفرد" (1288) قال: حدثنا موسى بن
إسحاق. و"المسلم" 7/5729 (889) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنبث. وأبو
داود 1/217 (94) قال: حدثنا موسى بن إسحاق. وأبو يعلى 1/347 (950) قال:
حمد بن أبي بكر السعد، قال: حدثنا نصر بن أحمد.

سبعهم (زيز، ومريح، ويونس، وعفان، وموسى، وعبد الله بن مسلمة
القينبي، ويحيى) عن حازم بن سلمة، عن ثابت، ذكره.

***

(1) اللفظ لأحمد (1287).
(2) اللفظ لسلم.
(3) اللفظ لأبو داود.
(4) المسند الجامع (4791)، ومختصر الأشراف (628)، وأطراف المسند (227).
والحديث: أخرجه القضاعي (995)، والبيهقي، في "شطب الأシーン" (769).

44
1162 - عن ثابِت البَنِي أمية، عن أنس بن مالك،
"أن ملك ذي زين اهذى إلى النبي صلى الله عليه، أخذها بلقاء وبلاطين بعيراً،
أو ثلاثين وثلاثين ناقة، فقليلها"(1).

وأبو يعلى (184) قال: حدثنا الحسن بن حماد الكوفى، قال: حدثنا إسحاق بن متصور السلمى.

ثلاثتهم (حسن بن موسى، عمرو، وإسحاق) عن عبارة بن زاذان، عن
ثابِت، فذكره(2).

***

1163 - عن ثابِت البَنِي أمية، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال:
"أصابتنا مطر ونحى مع رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ، فحكم
ئنه حتى أصابته، قلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟ قال: إنه حديث عهد
بربته"(3).

أخرجه ابن أبي شيبة 8/276 (563/37) قال: حدثنا عفان، وأحمد
(1333/42) قال: حدثنا سعيد بن أسد، وفي 3/227 (1385/6) قال: حدثنا
عفان. و"البخارى" في "الأدب المفرد" (51) قال: حديث عبَّد بن أبي
الأسود. ومسلم، 3/276 (382/2) قال: حديث يحيى بن جعفر. وأبو داود
(510) قال: حديث قتيبة بن سعيد، ومسلم، 3/227 (382/2) قال: حدثنا
"الكبرى" (185) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وأبو يعلى (1326) قال: حدثنا

(1) اللطيف للدارمي.
(2) المسند الجامع (944)، وتحفة الأمراء (959)، وأطراف المسند (236).
(3) الحديث; أخرجه أبو نعيم، في "معرفة الصحابة" (3723).
(3) اللطيف لأحمد (1385/6).
قطن بن نسيم. وقال ابن جينان (٤٢٣): قال: أحبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، مولى ثقيف، قال: حدثنا هنظ بن سعيد، سبعتهم (عثمان، وبيجز، وابن أبي الأسود، وجعفر، وستينة، ومسيح، وقطن) عن جعفر بن سليمان، قال: حدثنا ثابت، فذكره. (١)


- قال أبو عبد الزهرة النسائي: لم أفهم (أصابا)، ولا «فتحر» كما أردت.

- فوائد:

- قال ابن عمار الشهيد: ووجدت فيه، أي في صحيح مسلم، حديث جعفر بن سليمان الصبعي، عن ثابت، عن آنس، قال: أصابا مطر ونحن مع رسول الله ﷺ، فحسر ثوبه عليه وقال: إنه الحديث عهد برمه.

- قال أبو الفضل: وهذا حديث تكرر به جعفر بن سليمان، من بين أصحاب ثابت، لم يروه غيره.

- وأخبرني الحسن بن إدريس، عن أبي حامد الخلذاني، عن علي بن المدیني.

- قال: لم يكن عند جعفر كتاب، وعنده أشياء ليست عند غيره.

- وأخبرنا محمد بن أحمد بن البار، عن علي بن المدیني قال: أنا جعفر بن سليمان فذكر عن ثابت، وكتب مرسيل، وكان فيها أحاديث مناهج. (عمل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم) ١٠٨٧، (١).

- وأخبره ابن عدي، في الكامل ٢٣٨٨/٢، في ترجمة جعفر، وذكر له أحاديث أخرى، ثم قال: وهذه الأحاديث عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن آنس، كلها إفرادات جعفر، لا يرويها عن ثابت غيره.

***

(١) المند الجامع (١٠٨)، ومختارة الأشراف (٢٣٢)، وأطراف المند (٢٣١).
(٢) وأخرجه ابن أبي عاصم، في السنة (٢٢٢)، والبخاري (٢٢٦)، والروياني (١٠٤)، وأبو غوانة (٥٠، ٢٥٠)، والبيهي (١٩٥)، والبغوي (١١٧).
1164 - عن يزيد بن أبان، عن أنس:
«أن النبي ﷺ كان ينطر في أول مطرة».

أخرجه ابن أبي قبيبة 1/ (554) (2701) قال: حدثنا وكيج، عن الربيع، عن يزيد بن أبان، فذكره.

فوائد:
-
قال العقيلي: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعت
عفان يقول: أحاديث الربيع مقلوبة كلها. «الضعفاء» 2/ 322.

الربيع، هو ابن صبيح.

***

1165 - عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك:


***

1166 - عن حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ:


(1) إحفاف الجهرة البهية (1676)، والمطالب العالمية (48).
(2) المسند الجامع (1128)، وأطراف المسند (16)، ومجمع الزوائد 8/ 183.
«إن السلام اسم من أسماء الله، تعالى، وسعة الله في الأرض، فأفتى
السلام ببنكم».

أخرجه البخاري، في «الأدب المفرز» (989) قال: حدثنا شهاب، قال:
حدثنا خزيمة بن سلمة، عن حميد، ذكره(1).

***

١١٧ - عن ثياب بن عبيد الله، عن أسى، عن النبي ﷺ:
«أنه كان إذا سلم سلم ثلاثاً، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً»(2).

(2) وفي رواية: «عن أسى، عن النبي ﷺ، أن النبي كان إذا تكلم بكلمة
أعادها ثلاثاً حتى نفهم عنه، وإذا أتي على قوم سلم عليهم، سلم عليهم
ثلاثاً»(3).

(2) وفي رواية: «أن أسيا كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً، ويذكر أن النبي ﷺ 
كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً، وكان يسألون ثلاثاً.
قال أبو سعيد: وحدثنا بعد ذلك بهذا الحديث: «أن النبي ﷺ كان
يسألون ثلاثاً»(4).

(2) وفي رواية: «كان رسول الله ﷺ يعبد الكلمة ثلاثاً ليعلق عنده»(5).

أخرجه أحمد ١/٣٤٥ (٣٤٥) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ١/٣٤٨ (٣٤٨)
قال: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، والبخاري، قال: حدثنا عبد الصمد.
وفي ١/٢٧٧ (٢٧٧) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الصمد، والترمذي، (٢٧٣) قال: حدثنا

(1) المسند الجامع (١٠٦١).
(2) اللطيف للبخاري (٩٤).
(3) اللطيف للبخاري (٩٥).
(4) الفتح لأحمد (١٣٤١).
(5) اللطيف للترمذي (٣٧٤٠).

٦٤٨
إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وفي (١٣٦٤) وفي «الشبيئ» (٢٤) قال: حديثنا محمد بن يحيى، قال: حديثنا أبو قتيبة، سلم بن قتيبة.

ثلاثتهم (عبد الصمد، وأبو سعيد، وأبو قتيبة) عن عبد الله بن المُستنئ، عن ثيابه بن عبد الله بن أنس، فذكره (١).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، إننا نعرفه من حديث عبد الله بن المُستنئ.

***

* حديث رُزقيٌّ، عن أنس، قال: «كنا جلوساً عند النبي ﷺ، فقال: إن الله أعطاني خصائصًا ثلاثة... الحديث، وفيمه: وأعطاني النجاة، إنها نجاه الأهل الجُنُوب».

تقدم من قبل.

* حديث سعيد بن السُميِّب، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: يا بني، وإذا خرجت من بيتك، فلا تفعلَ عينك على أحد من أهلي القبلة، إلا سلمت عليه، فإنك ترجع معفورًا لك.

ويا بني، إذا دخلت منزلك، فسلم على نفسك، وعلى أهلك.

تقدم من قبل.

* حديث كابث، عن أنس، أو غيره، «أن رسول الله ﷺ استأذن علَى سعد بن عبادة، فقال: السلام عليكم ورحمة الله... الحديث.

بأتي، إن شاء الله.

***

(١) المستند الجامع (١٠٦٠)، وتحفة الأشراف (٥٠٠)، وأطراف السنن (٤٠٣).

والحديث: آخرجه البغوي (١٤١).
128 - عن ثابت البنياني، عن ابن أبي مالك، رضي الله عنهم:

"أن أصحاب النبي ﷺ كانوا يكونون مجتمعين، فستقبلهم السجدة، فнятиلون طبيعة منهم عن يمينها، وطالبة عن شئها، فإذا التقوا سلم بعضهم على بعض.

أخبر به البخاري، في "الأدب المفرد" (111) قال: حدثنا موسى بن إسابيل، قال: حدثنا الصحاب بن تبراس، أبو الحسن، عن ثابت البنياني، فذكره.)

* * *

129 - عن خفسي بن عمر، عن أنس، قال:


(*) وفي رواية النسائي، وابن جيعان: "كان يجيب زينباً ويزغشي...".


كلاهما (حسين، وقتيبة) عن خلف بن خليفة، عن خفسي بن عمر، فذكره.)

---

(1) المسند الجامع (110).
(2) اللفظ لأحمد.
(3) المسند الجامع (1262)، وتعرفة الأشراف (554)، وأطراف المسند (426).
(4) الحديث: أخبر ابن السهب، في "عمل اليوم والليلة" (444)، واصل منه في "التوحيد" (830).
في رواية حسين: «خفص بن عمر»، وفي رواية النسائي: «عن ابن أخي أناس بن مالك». 

170 - عن طbecue الباقري، عن أناس: «أن النبي ﷺ، أتي على صبيان، وهما يلعبون، فسلمو عليهما».

(*) وفي رواية: «عن أناس بن مالك، رضي الله عنه، أنه مرت على صبيان، فسلمو عليهم، وقال: كان النبي ﷺ يفعله».

(*) وفي رواية: «عن سهيل، قال: كنت أمشي مع طbecue الباقري، فمر بصبيان، فسلمو عليهم، وحدث طbecue، أنه كان يمشي مع أناس، فمر بصبيان، فسلمو عليهم، وحدث أناس، أنه كان يمشي مع رسول الله ﷺ، فمر بصبيان، فسلمو عليهم».


(1) اللفظ لأحمد (12754).
(2) اللفظ للبخاري (6247).
(3) اللفظ لسلم (5716).

661
و"النسائي" في "الكبري" (10089) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سيّار. وفي (10900) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، كلاهما (سيّار أبو الحكم، وسليمان) عن ثابت، فذكره(1).

قال الترمذي: هذا حديث صحيح، رواه غير واحد عن ثابت، وهو من غير وجوه عن أنس.

***

1171 - عن ثابت البناني، عن أنس، قال: "مر على النبي ّ صلى الله عليه وسلم في صيبان(2).

أخيره ابن أبي شيبة (448/645) (26287/12927). وأحمد 2/183 (17276) قال:

حدثنا وكيع، عن حبيب الفقيشي، عن ثابت، فذكره(3).

فوائد:

قال الدارقطني: وأما حبيب بن حجر أبو حجر، يروي عن ثابت البناني، حدث عنه يزيد بن هارون، وجماعه من البصريين.

حدثنا أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا أبو حجر حبيب، قال: حدثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك، قال:

خرجت من عند رسول الله ّ متجهًا إلى أهلي، فمررت بغلامين يلعبون، فأعجبني لعبهم، فقمت عليهم، فانتهى إلي رسول الله ّ، وأنا قائمق، فسلم على الغلام.

(1) المسند الجامع (10633) وتحفة الأشراف (411 و438)، وأطراف المسند (214 و291).

(2) والحديث: أخرجه البزار (1829)، والبيهقي، في "سُبُق الإيّان" (8894)، والبغوي (330 و330).

(3) اللفظ لأحمد.

(4) المسند الجامع (10651)، وأطراف المسند (377).

(5) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (277).
قال على بن مسلم: حبيب هو أبو حجر ومن قال: حبيب فقد أخطأ، والله ما قال يزيد إلا حبيب.

وقال موسى بن إسحاق: حبيب بن حجر أبو جعفر القسري، عن الأزرق بن قيس، قاله البخاري عنه.


***

- حديث ناسري البدائي، عن أنس بن مالك.
  "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل نساء وصبيان وخدام، جئني من عرضي من الأنصار، فسلم عليهم.

- حديث ثاني، عن أنس، قال:
  "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار، فسلم علي صبيانهم...". الحديث.

- حديث آخر، أناس بن مالك، عن النبي، قال:
  "يا أناس، سلم علي أهل بنيك، كن تحسنأتك، يا أناس، سلم علي من ليقت من أمتك، كن تحسنأتك".

تقدم من قبل.

- حديث حديث، عن أنس، أنه قال:
  "لما جاء أهل اليمن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة".

يأتي، إن شاء الله.

***

172 - عن حنظلة بن عبد الله السدويسي، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال:

قال:
(1)
وفي رواية: َبِالْرَّسُولِ ﷺ، يَنْحَرْنَا بَعْضًا بَعْضًا إِلَّا الْخَيْبَةُ؟ قَالَ: لَا، فَلَنَا: أَيْتُمْ بَعْضًا بَعْضًا؟ قَالَ: لَا، فَلَنَا: أَيْتُمْ بَعْضًا بَعْضًا؟ قَالَ: تَعْمُّ.
(2)
وفي رواية: َبِالْرَّسُولِ ﷺ، يَنْحَرْنَا بَعْضًا لِيَعْسُ؟ قَالَ: لَا، فَلَنَا: أَيْتُمْ بَعْضًا لِيَعْسُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ نَصَافِحُهُوا؟
(3)
وفي رواية: َبِالْرَّسُولِ ﷺ، الرَّجُلُ مِنَ الْمَشْجُوبِي، يَنْحَرْنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَيْتُمْ مَعْلُوْمً وَرَقْبَة؟ قَالَ: لَا، قَالَ: آفِي أَخْدُ بَيْدِهِ وَيُصِفِّحَهُ؟ قَالَ: تَعْمُّ.
(4)
أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْثٍ ٨٤٣٨ (١٧٦٣٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدَ الْآخِرِ، وَأَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدِ، (١٠٨) قَالَ: كُفْرُ الْخَيْبَةِ مِنْ عَلِيِّ الْجَمِيعِ، عِنْ فُضْلِ بُنِهِ عِنْدَ عَلِيِّ، وَابْنِ مَاجِةَ، (١٣٧٧) قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنُ هُمْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُلَيْ بْنُ حَزَمَ، وَالْبُرْدُومِي، (٢٧٧٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ، قَالَ: أُخْبِرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، وَأَبُو يَعْلَى، (٤٨٧٧) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدُ، وَفِي (٤٨٧٦٩) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبَعِ الرَّهْتَرَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ، وَحَمَادُ عَنْ حَيْنَضَةِ، فَذَكَّرْهُ.
(5)
٧٠٤

(1) اللَّفظ لأَحْمَدَ.
(2) اللَّفظ لعبد بن حميد.
(3) اللَّفظ لابن ماجة.
(4) اللَّفظ للبُرْدُومِي.
(5) المسنَدُ الْجَامِعُ (١٠٨٠)، وَمَتَعِبةُ َالْآشِرَافِ (٢٢٢)، وَآطَرَافُ المسنَدِ (٥٦٤).

(6) الحديثُ; أَخْرَجَهُ البِزَّارُ (٢٣٦٩٠٠٦٦٦٠٦، وَالْبَيْتِيُّ ١٠٠٠٠٦٦٦٠٦.)
عبد الرحمن السعدوي، وقال عبد الله بن المبارك: "حَنْظَلَة بن عُبيد الله، وقال
إسحاق، عن حَمَّاد: "حَنْظَلَة".

قال البريذي: هذا حديث حسن.

فواائد:

قال أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي: "قلت لأبي عبد الله، أحمد بن
حَنْظَلَة: فحَنْظَلَة السعدوي؟ قال: له أشياء مناكير، رُوِيَ حديثين كلاهما عن النبي
ومنكر، عن أنس: أن النبي حَنْظَلَة قُينت في الورث، والآخر: أُمِّرنا إذا التقينا أن
يُصَافح أحدهم صاحبته، وأن يَنْحِني بعضنا لبعض، وأن يعتنق بعضنا لبعض، كلاهما
منكران. (رواية المروذي) (68).

***

172 - عن قتادة، قال: "قلت لأَنْس بن مالك:
أَكَانَت السُّفَاهَة عَلَى عمَّاه رسول الله ﷺ؟ قال: "نعم" (1).

قال قتادة: "وكان الحسن" (2) يُصَافح.

أخرجه أبو يعلى (871)، وابن جيال (492)، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن
المختفي (3)، قال: حدثنا هذة بن خالد، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، فذكره.

- أخرجه البخاري 8/263 (353) قال: حدثنا عمرو بن عاصم، والترمذي.

- (729) قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله.

كلاهما (عمرو، وعبد الله بن المبارك) عن همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة، قال:
قلت لأَنْس بن مالك: هل كانت السُّفَاهَة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: "نعم" (5).

____________________

(1) اللفظ لابن حبان.
(2) الحسن، هو البصري.
(3) هو أبو يعلى.
(4) أخرجه البيهقي، في "شُعِب الإبان" (854).
(5) المسند الجامع (1405)، وحُفِّظة الأشراف (1405).
(6) الحديث: أخرجه البيهقي 7/99، والبغوي (3325)
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه ابن أبي شيبة 8/141 (42) قال: حدثنا وكيع، عن سُهَيْب.

عن قتادة، عن أنس، عن أصحاب رسول الله ﷺ كان يُخارِج بعضهم بعضًا (1).

**

174 - عن ميمون بن سياه، عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ، قال:

"ما من مسلمين اللثيم، فأخذ أحدهما بين صاحبٍ، إلا كأن حقة على الله أن يُحضِّر دعاءهم، ولا يفرَّق بين أهلدهما حتَّى يُغفر لهما" (2).

(3) وفي رواية: "ما من مسلمين اللثيم، فأخذ أحدهما بين صاحب، إلا كأن حقة على الله أن يُحضِّر دعاءهم، ولا يفرَّق بين أهلدهما حتَّى يُغفر لهما" (3).


كلاهما (ميمون بن موسى السَّمَّرِي، وميمون بن عجلان) عن ميمون بن سياه، فذكره (4).

فوائد:

- آخرجه ابن عدي، في الكامل 8/160، في ترجمة ميمون، وقال ابن عدي: وميمون بن سياه هو أحد من كان يُعد في زهاد البصرة، ولعل ليس له من

(1) وهذا موقف أُيُّضاً.
(2) الفاظ لأحمد.
(3) الفاظ لأبي بكر.
(4) المندس الجامع (101)، وأطراف المسند (1016)، ومجمع الروايات 8/36، وإنجاز الخيرات المهرة (5081).

والحديث: آخرجه البزار (1463)، والبيهقي، في شعب الإيمان (8946).

262
الحديث غير ما ذكرت من المسند والزهاد لا يضبطون الأحاديث كما يجب، وأرجو أنه لا يأت به.

***

1175 عن قادة عن أنس عن النبي ﷺ قال: ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهم صاحبًا فيمضيه فيضافوه، ويضاليان على النبي ﷺ، إلا لم يلتئما حتى تغفر ذنبيهما، ما تقدم منهما وما تأخير. 

أخرجه أبو يعلى (496) قال: حدثنا شعبة بن خياط قال: حدثنا درست بن خزيمة قال: حدثنا مطر الوراق عن قادة فذكره.(1)

- فوائد:

- قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق البخاري: درست بن حزيمة البصري.

قال حليفة: حدثنا درست البصري، قال: حدثنا مطر الوراق عن قادة، عن أنس، عن النبي ﷺ، ما من عبدين متحابين في الله... الحديث.

قال أبو عبد الله: لا يتابع عليه، وهو الشعري. (التاريخ الكبير) 3/252

- وأخرجه العقيلي في (الضعفاء) 2/373، في ترجة درست، وذكر كلام البخاري في الحديث، وقال: وقد روي هذا الكلام بإسناد آخر، فيه ليين أيضًا.

***

1176 عن زيد العمّي، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي ﷺ إذا استقبل الرجل فمضاهة، لا ينزع وجهه من وجهه، حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه، حتى يضفر الرجل هو الذي يضفر، ولم يمقدما ركبتين بين يدي جليسي لَهُ".

(1) مجموع الزوايد 10/275، وإلتقاؤ المنجرة المهرة (380)، والطابع العالية (270).

(2)الفاظ للتمريض.

المستم 2/42

657
أخبره ابن ماجة (٣٧٦) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع.
والترمذي (٤٤٩) قال: حدثنا سويد بن نصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.
كلاهما (وكيع، وابن المبارك) عن أبي بكر الطويل، عمران بن زيد التلغبي،
رجل من أهل الكوفة، عن زيد العمّي، فذكره (١).
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب.

فؤائد:
قال أبو حاتم: زيد بن الحواري، أبو الحواري العمّي، البصري، روى عن
أس، مرسل. (الجرح والميال) ٣/٤٦٠.

***
١٧٧ - عن ثابت بن بليقي، عن أس، قال:
ما رأيت رجلاً فقط النّقم أذن رسل الله ﷺ، فهجرني رأسه، حتى ينحني
الرجل رأسه، وما رأيت أحداً فقط أخذ بيده رسل الله ﷺ، فشترّك يده، حتى
يكون الرجل هو الذي يترك يده، وما مسست فقط أثني من جلد رسل الله
ﷺ، وما وجدت رائحة فقط أطيت من رائحة رسل الله ﷺ (٢).

(*) وفي رواية: (ما رأيت رجلاً فقط النّقم أذن رسل الله ﷺ، فهجرني رأسه،
حتى يكون الرجل هو الذي ينحني رأسه، وما رأيت رجلاً أخذ بيده، فترك
يده، حتى يكون الرجل هو الذي يترك يده) (٣).

أخبره أبو داود (٢٧٩٨) قال: حدثنا أحمد بن منيب. وأبو يعلى (١٣٧٠)
قال: حدثنا أبو عبد الرحمان الأذريمي، وابن جبان (١٤٣٥) قال: أخبرنا أبو يعلى،
قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن الأذريمي، عبد الله بن محمد بن إسحاق.

(١) المصدر الجامع (١٣٦٠)، وتحفة الأشراف (٨٤١).
(٢) الحديث، وجرغب (١٩٢، والبغوي (٣٨٠).
(٣) اللفظ لأبي يعلى.
(٤) اللفظ لأبي داود.
كلاهما (أحمد بن مينع، وأبو عبد الرحمن) عن أبي قتَّان، عمرو بن اليمم، قال:

١٨٧ - عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنسي، عن جده أبو أنسي بن مالك،

قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سلم عليكم أهل الكتب، فقولوا وعليكم.

أخبره أحمد (١٠٢٩/١١٨٧) والبخاري ٢٧٨٠/١(١٧٨٥) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. و(مسلم) ٣٦٢/٥٠٠ (٥٠٧) قال: حدثنا أيمن بن يحيى (١٠) وحدثني إسحاق بن سالم. أرحبهم (أحمد بن حنبل، وعثمان، ويحيى، وإسحاق) عن هشيم، قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

١٨٨ - صرح هشيم بالسياح في رواية أحمد، وعثمان، وإسحاق، عنه.

١٨٩ - عن هشام بن زيد بن أنسي، قال: سمعت أناسا يقولون:

"جاء رجل من أهل الكتاب، فسلم على النبي ﷺ، فقال: السام عليكم، فقال عمر: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، إذا سلموا عليكم، فقولوا وعليكم.


(١) المسند الجامع (١٣٥٩)، وتحفة الأشراف (٤٦٣).
(٢) الحديث، وأخرجه البيهقي (٦٠٧)/٢٧٣.
(٣) المسند الجامع (٣٦٨)، وتحفة الأشراف (١٠٨١)، وأطراف المند (١١٧٣).
(٤) الحديث، وأخرجه البيهقي في شعب الإيام (٩١٠/٢).

(٤) اللَفظ لأحمد (١٣٢٥).
عليكم، قالوا: يا رسول الله، ألا تعلمون؟ قال: لا، إنا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم مٌ(1)


اثنتيماشان بن داوود، أبو داوود، وزوج بن عبادة، وعبد الله بن السعمر، عن شعبة، عن هشام بن زيد، فذكره(2).

***

1180 - عن قدامة قال: حدثنا أسس بن مالك.


قال: وإذا جاءوك حيّوك يَا لم تعنيك يَا الله(3)

(*) في رواية: أن يهودي مر على النبي ﷺ وأصحابه، فقال: السالم عليكم، فرد عليه أصحاب النبي ﷺ: إنما قال السالم عليكم، فأخذ اليهودي فجاء به، فأعترف، فقال: السالم ﷺ: رذلوا عليهم ما قالتوا(4).

(1) اللفظ للبخاري.
(2) المسند الجامع (1638)، وتحفة الأشراف (817)، وأطراف المسند (1041).
(3) الحديث من حديثهم (182).
(4) اللفظ للترمذي.
(5) اللفظ لأحمد (13026).

620
وفي رواية: «أن بُقِّيَّا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وأصْحَابِهِ، فَقَالَ: السَّلَّمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْذِرُونَنَّ ما قَالُوا؟ قَالُوا: تَمُّمْ سَلَّمَ عَلَيْنَا. قَالَ: لَא، إِنَّ قَالُوا: السَّلَّمُ عَلَيْكُمْ، أي يَسَاءُونَ دِينَكُمْ، فَإِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِّن أُهُلِ الْكِتَابِ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ». (1)


أربعيهم (سعيد، أبان، وهَقَّم بن يحيى، وشبيبة بن عبد الرحمن) عن قدادة، فذكره. (2)

(1) اللفظ لابن حيان.
(2) المسند الجامع (781 و 1072)، وهُجَة الأشراف (1267 و 1305)، وأطراف المسند (781 و 1305)، وإتحاف الحكير المهرة (7397).

661
قال الرمذي: هذا حديث حسن صحيح.

صرح قتادة بالحديث، عند الرمذي، وأبي يعلى (ر 89).

أخبره أحمد 3/12 1242(211) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حداد، عن قتادة، والقاسيم، جميعاً عن أنس، أن النبي ﷺ قال:

"إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: عليكم.
و قال الآخر: "و عليكم".

**

1181 - عن قتادة، عن أنس،

ألا أصحاب النبي ﷺ، قالوا لبني يحيى: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، كيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: و عليكم.


وقسنم 7/400 (864) قال: حدثنا يزيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أيوب (ح) وحديثي يحيى بن حبيب، قال: حدثني خالد، يعني ابن الحارث (ح) وحدثنا مسعود بن المتنى، وابن يسار، واللفظ لهما، قالا: حدثنا مسعود بن جعفر. وأبو داود (627) قال: حدثنا عمرو بن مرووق. والنسائي في الكبرى (1461) قال: أخبرنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى. وفي (14170) قال: أخبرنا مسعود بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وأبو يعلى (1379) قال: حدثنا أبو موسى، قال:

حمدنا مسعود بن جعفر. وفي (14170) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا بحر.

عشرهم (تغري، وابن جعفر، وحجاج، ويزيد، وعاش، ويبني، ومعد، وخلال، وعمرو، وعيسى بن يونس) من شعبة، قال: سمعت قتادة يتحدث، فذكره.

(1) اللفظ لسلم، وأبي داود.

(2) المسند الجامع (1075)، وتحفة الأشراف (12660)، وأطراف المسند (873).

والحديث: أخبار الطالب (1288)، والبزار (1287).

262
في رواية حجاج، قال شعبة: لم أسأل قنادة، عن هذا الحديث: هل سمعت من أنس؟

وقال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بشرة الغفاري.

***

1181 - عن ثابت البخائي، عن أنس بن مالك،

أن اليهود دخلوا على النبي ﷺ، فقالوا: السلام عليكم، فقال النبي ﷺ: السلام عليكم. فقالت عائشة، السلام عليكم يا إخواني القدر و الخنازير، ولهما الله و غضبهما، فقال: يا عائشة، مها، فقالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالتوا؟ قال: أو ما سمعت ما ركذت عليهم؟ يا عائشة، لم يدخل الرفاق في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه.

أخرجه أحمد 13/650 (241) قال: حدثنا مولى، قال: حدثنا كحيلد، قال: حدثنا ثابت، فذكره.

***

1183 - عن حميد بن راذويه، قال: قال أنس بن مالك:

ثمiénأءر أر أر أن لا تزيد أهل الكتب على زليكم (1).

أخرجه عبد الزراكح (987/988) عن التوري، و ابن أبي قيسية (8/443) (2772).

قال: حدثنا أبو أسامة، وروكع. و أحمد (13/12139) قال: حدثنا إسحاق بن علية. أربعهم (التوري، أبو أسامة، وروكع، و ابن علية) عن عبيد الله بن عون، عن حميد بن راذويه، فذكره.

(1) المسند الجامع (177)، وأطراف المسند (258).
(2) اللقظ لأحمد.
(3) المسند الجامع (178)، وأطراف المسند (259).
في مصنف عبد الرزاق: "حميد الأزرق".

وفي مصنف ابن أبي شيبة: "حميد بن راذوئه".

فوائد:

- قال البخاري: حميد بن راذوئه، عن أنس، قال: أمرونا أن لا تزيد أهل الكتاب على وعليكم، قالوا وكبى، عن ابن عون.

وقال حميد: حدثنا أزهر، عن ابن عون، عن حميد بن راذوئه، عن أنس، وثلث، أو ثلثين.

 حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عون، عن حميد الأزرق، عن أنس: أمرونا أن لا تزيد أهل الكتاب على وعليكم. «التاريخ الكبير» 2/488.

- وقال ابن جياث: حميد بن راذوئه، مولى خزاعة، وقد قيل: زادوئه، الأزرق، يروى عن أنس بن مالك، روى عنه ابن عون، وليس هذا بحميد الطويل. «الثقة» 4/148 و149.

- وقال الدارقطني: يرويه شريك بن عبد الله، عن حميد الطويل، عن أنس، ووهم فيه، لأن هذا ليس من حديث حميد الطويل.

وإذا روى هذا الحديث حميد بن راذوئه الأزرق، عن أنس. حدث به عنه عبد الله بن عون، وهذا مما يعتد به على شريك أنه وهم فيه. «العلل» (2400).

***

١١٨٤ - عن سلم العلوي، قال: سنغت أنس بن مالك، يقول: "لا تزلف آية الحجاب، جئت أدخل كن كنت أدخل، فقال النبي: "وَزَوَاءَةَ يَا بْنِي" (١).

(١) اللفظ لأحمد (١٢٨٦).
(*) وفي رواية: «كَانَتِ أَحْدَمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَتِ أَدْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتُ إِذًا، فَجَبَّتْ ذَا يَوْمٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا بَنِيّ، إِنِّي أَخَذُتُ أَمْرَهُ، فَلَا تَدْخُلُ عَلَيْهِ إِلَّا بِإِذْنٍ»(1).

(*) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَهُ: يَا بَنِيّ»(2).


كلاهما (حماد وجربير) عن سلم بن قيس العلوي، فذكره(3).

***

٨١١ ـ عن عُمْيَةٍ الله بْنِ أبي بكرٍ، عن أَنْسٍ بْنِ مالكٍ.

***

(1) اللَّيْلَةُ لَأُحْمَد (1239هـ).
(2) اللَّيْلَةُ لَأُحْمَد (199هـ).
(3) المسند الجمع (599 و600)، وأطراف المسند (959)، وجمع الزوائد 7/93، وإنجاب الخيرية المهرة (579 و580).
(4) والحديث: أخرجه الحارث بن أبي أسامة، «بُنيَةُ الباحث» (601)، وأبي السّني، في عمل اليوم والليلة (723)، والبيهقي، في شعب الإيان (779).
"أن رجلاً أطلع من بعض حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: "بسم الله الرحمن الرحيم، أو بفعل الصم، فكان أنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتغطته".


ثانيتهم (حسن، وإسحاق)، ومسمد، وأبو النعيم، وفتيان، وأبو كامل، وفتيانة، ومحمد بن عبيد) عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

***

1186 - "عن حميدة الطويل، عن أنس بن مالك:
"أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في بيته، قاقعل رجل من خلل الباب، فسحد النبي عليه الصلاة والسلام بفعل الصم، فتأخر الرجل".

(5) وفي رواية: "عن حميدة، قال: أطلع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلل، فسحد له رسول الله عليه الصلاة والسلام بفعل الصم، حتى أخر رأسه.

قال يحيى: قلت: من خطبق يا أبا عبيد، يعني حميدة؟ قال: أنس.

(1) اللزج للبخاري.
(2) في النسخة اليونانية لصحاح البخاري: "حدثنا أبو البخاري، وعلى حاشيته: "حدثنا أبو البخاري، وكتب فوقها: صح.
(4) المسند الجامع 871 (1/681)، ومهمة الأشراف (871)، وأطراف المسند (729).
(5) الحديث: أخرجه الطالبي (871)، والبزار (7451)، والبيهقي (874).

(4) اللزج لابن أبي شيبة (767). 820.
(5) اللزج لأحمد (1287).
وفي رواية: «أن رجلا اطلع على النبي ﷺ من خلالي، فسدد له رسول الله ﷺ بوسطة، فأخرج الرجل رأسه».


سنتهم (يزيد، ومحمد بن أبي عدي، وحيى القطان، وسهل بن يوسف، ومروان بن معاوية الفرازي، وعبد الوهاب) عن حميد، فذكره (1).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

***

١٨٧ - عن إشحاح بن عبد الله بن أبي طالحة عن أنس: «أن رسول الله ﷺ كان قائما يصلي في بيته، فجاء رجل فلابطلع في البيت، وقال عفان: في بيته. فأخذ رسول الله ﷺ سهمه من كتابه، فسدده نحوه عينيه، حتى انصرف» (2).


(1) اللفظ لأحمد (6/1286).
ثلاثتهم (بُهِزٍ، وعَفَانٍ، وحَجَاجٍ) عن حَمَّاد بن سَلَمة، قال: أَخْبَرَنا إِسْحَاقَ بْنٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَحةٍ، فَذُكِّرهُ(1).

***

١٨٨٨ - عن إِسْحَاقَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَحةٍ، عن أَنَّ نُسَيْبَةَ أَنْيَبَ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: عَنِ عَبْدٍ عَنْ يَا بُنيَّةٍ زَعْرُ بِالْبَابِ، وَقَالَ: لَيْسَ لَيْسَ، فَقَالَ: عَنْ وَلَدٍ عَنْ يَا بُنيَّةٍ مَثْلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُلُّهُ شَیْءٌ مَثْلُ ذَلِكَ(2).


كلاهما (موسى، ومسلم) عن أبي بكر الصديق، قال: حدثني يحيى، أن إِسْحَاقَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، فذُكِّرهُ(٣).

١٨٨٩ - عن عيسى بن طهوان البكري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جَاءَ رَجُلٌ حَتَى اطْلَعَ فِي حُجَرَةِ النَّيْبِ، فَقَامَ نَبِيٌّ اللَّهُ ﷺ، فَأَخَذَهُ وَقَصَصَهُ، فَجَاءَ حَتَى حَادِيّ الْرَجُلِ، وَجَاءَ حَتَى، فَأَخَذَهُ الْرَجُلُ، فَذَهَبَ، أَخْبَرَهُ أَحَمَّدٌ (١٤٠) (١٢٤٥٢) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عيسى بن طهوان البكري، فذكره(٤).

***

(١) المسند الجامع (١٠٨١)، وأطراف المسند (١٦٦).
(٢) الفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (١٠٨١)، وتحفة الأشراف (٢٢٢).
(٤) المصنف في الحديث، أخرجه الطرازي (٧٣٤)، والبيهقي (٨٠٣٨).
(٥) المسند الجامع (١٠٨٢)، وأطراف المسند (٧٧٩).

٢٨٨
1190 - عن محمد بن مالك بن السمنتسي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

«أن أبواب النبي كانت تفرغ بالأظفار».

أخرجه البخاري، في «الأدب السعدي» (680) قال: حدثنا مالك بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن زيد، قال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصبهاي، عن محمد بن مالك بن السمنتسي، فذكره (1).

فوائد:

قال ابن جياني: محمد بن مالك بن السمنتسي، يروي عن أنس بن مالك، فإن كان سمع منه. «الثقة» 5/371.

(1) المسند الجامع (1085) والمطالب العالية (228) ومجمع الزوائد 8/43.

والحديث: أخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» 2/228، والبيهقي، في «شعبة الإيام» 1530/882.

279
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبواب صلاة الجمعة</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>الجائزة</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>الزكاة</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>الصيام</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>الحج</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>التكاثر</td>
<td>228</td>
</tr>
<tr>
<td>الطلاق</td>
<td>295</td>
</tr>
<tr>
<td>الحن</td>
<td>299</td>
</tr>
<tr>
<td>البناء والحمود</td>
<td>300</td>
</tr>
<tr>
<td>السماحة</td>
<td>327</td>
</tr>
<tr>
<td>الصراحة</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>الفرائض</td>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td>الوصايا</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>الأعيان والندور</td>
<td>368</td>
</tr>
<tr>
<td>الحوادث والندوات</td>
<td>331</td>
</tr>
<tr>
<td>الأفاضلة</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>الأطعمة</td>
<td>376</td>
</tr>
<tr>
<td>الأضرحة</td>
<td>400</td>
</tr>
<tr>
<td>اللباس والزينة</td>
<td>439</td>
</tr>
<tr>
<td>الصيد والذبائح</td>
<td>483</td>
</tr>
<tr>
<td>الأضاحي</td>
<td>491</td>
</tr>
<tr>
<td>الطب والمرض</td>
<td>499</td>
</tr>
<tr>
<td>الأخبار</td>
<td>541</td>
</tr>
</tbody>
</table>
AL-MUSNAD AL-MUSANNAF
AL-MUʿALLAL

By

Prof. B. A. Marouf
M. M. Al-Musallami
Ayman I. Al-Zamili

Said A. Al-Nuri
Ahmad A. Eid
Mahmoud M. Khalil

VOL. 2

Anas bin Malik
(541 - 1190)

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI
TUNIS