المجلد التاسع

عبد الله بن قيس أبو حكيم الشمر

المجلد التاسع

النشرة 1437 هـ
بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَتِهِ بَرَكَاتِهِ

ربَّ اشرح لي صدري، ويسِّر لي أمري
وكن لي مسانداً ومظارعاً، وإنه لا حول ولا قُوَّة إلا بك
الأحاديث النبوية في
فضائل الصلاة وغيرها

سُمِّيَ الله تعالى على عيناً
في الأنشطة، وذكر في الأمثل، لأيةٌ من أقواله،
دَفْنًا للشهداء، لهؤلاء القرآن الكريم،
الجامعة الإسلامية، 1437 هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الصادعي، سعود بن عيد بن عمير

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا في الكتب التسعة.../ سعود بن عيد بن عمير

الصادعي.

المدينة المنورة، 1437 هـ
رقم: 1-1041-2-200

1- الصحابة والتابعون أ. العنوان

ديو 1787/1877 1427

رقم الإيداع: 1787/1877

رقم: 1-1041-2-200
الحديث الوارد في فضائل عبدالله بن قيس، أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-

عن أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا باء، فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: (اللهم اغفر لعبيد الله). ثم قال: (اللهم اجعل يوم القيامة فوق كثير من الناس). فقَلَت: ولي فاستغفر، فقال: (اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنيه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما).

هذا الحديث رواه عن أبي موسى: أبو بردة الأشعري، والضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري، وأبو اثل شقيق بن سلمة.

فأما حديث أبي بردة عنه فرواه: البخاري (٣) وحديث مختصر من لفظه -، وسلم (٤) كلاهما عن أبي كريبي محمد بن العلاء - وقرن مسلم.

(١) هو: عبد بن سليم - عم أبي موسى - وسياطي نحو الدعاء لأبي مالك عبيد الأشعري، برقم/١٥٤٨، ١٥٤٩.
(٣) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي موسى، وأبي عامر -رضي الله عنهما-) ٤٤٣، ١٩٤٤، ورقمه/٢٤٩٨، يمثله.
الحاديث البارز في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

به: عبد الله بن براد، أبا عامر الأشعري -، ورواه: أبو يعلى (1) عن محمد ابن العلاء - وحده -، كلاهما عن أبي أسامة (2) عن بريدة بن عبد الله عليه

عنه أبي موسى به، في قصة... وهو مختصر للبخاري في الجهاد، وفي الدعوات، دون القصة. وأبو أسامة هو: حماد بن أسامة، وأبو بريد هو:

ابن أبي موسى.

وأما حديث الضحاك بن عبد الرحمن عنه فرواه: الإمام أحمد (3) -

واللفظ الآتي لفظه - عن علي بن عبد الله، ورواه: أبو يعلى (4) عن داود ابن عمرو بن زهير الضبي (5) كلاهما عن الوليد بن مسلم، ورواه:

الطبري في الأوسط (6) عن محمد بن أبي زرعة عن هشام بن عمار عن يحيى ابن حمراء، كلاهما (الوليد، وبيهي) عن يحيى بن عبد العزيز الأردني عن عبد الله بن نعيم القيسي عن الأشعري عن أبي موسى: أن النبي صلى الله عليه:

(1) (13/399-1) ورقمه/ 7313 وعنه: ابن حبان في صحيحه

(الإحسان 1/171-173 ورقمه/ 7312-1) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (4)

(1900) ورقمه/ 1870، والبهقي في الدلائل (5/167) بسنده عن أبي يعلى

(2) وكذا رواه: الناسائي في السنن الكبرى (5/241-242) ورقمه/ 7881 - وعنه: ابن حبان في صحيحه

(3) (1/77 ورقمه/ 77) وعنه: ابن حبان في صحيحه

(الإحسان 16/163-164 ورقمه/ 191) ورواه من طريقه - أيضاً - ابن عساكر في تاريخه (39/108)، وقرر بـ:

عبد الله بن محمد البغوي.

(6) (7/377-378) ورقمه/ 6734
الحديثة الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عليه وسلم - رفع يديه لأبي عامر، يقول: (اللهم عُبِّدُك عبيداً أبا عَامِر
اجعله من الأكثرين يوم القيامة), في قصة.. وليس لأبي يعلى في قوله:
(عبيدك عبيدة). وقال الطبري في حديثه: (اللهم أعط عبدك أبا
عامر...), ثم تمهله وقال: (لا يروى هذا الحديث عن الضحاك بن عبيد
الرحمن عن أبي موسى إلا هذا الإسناد، تفرد به يحيى بن حنزة) اهـ، وابن
حمزة متبوع - كما هو ظاهر - ومدار أساس الحديث على يحيى بن عبد
العزيز، وهو: أبو عبد العزيز الأردني، وفيه جهالة(1)، حديث به عن عبد
الله بن نعيم القيسي، ذكر إسحاق بن منصور(2) عن ابن معين أنه سئل عن
عبد الله بن نعيم الذي روى عن ابن جريج، قال: (مظلم)، يعني: ليس
محدود(3)، وقال أبو حاتم(4): (محدود)، وأورده الذهبي في الديوان(5).
وفي المغني(6)، قال في الديوان: (ليس بشيء)، وقال في المغني: (تكلم فيه)،
وقال ابن حجر في تقريره(7): (ليس الحديث). والوليد بن مسلم - في

(1) انظر: التأريخ الكبير للبخاري (8/291) (2/400)، والجرح والتعديل (9/170)، ت/ 196، والتقريب (14/301، وتأريخ بغداد (12/112) ت/ 745/1، وعذيب الكمال (11/343، وتكاليف (2/684، والكاشف (2/767، ت/ 270، والتقريب (10/1061، ت/ 620، والتقريب (12/463، ت/ 467.
(2) كما في: الجرح والتعديل (5/180، ت/ 863.
(3) انظر: التهذيب (2/57).
(5) ت/ 319، ت/ 391، ت/ 3240، ت/ 3891.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سُعود الصاعدي

إسنادي الإمام أحمد، وأبي يعلى - هو: الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس، وصرح بالتحديث في إسناد الإمام أحمد -، وشيخه فيه: علي بن عبد الله هو: المديني. - وهشام بن عمار - في إسناد الطبراني - هو: الدمشقي، كبير، فصار يلتقي، وقدمه أصيح، ولا يدري متي سمع منه محمد ابن أبي زرعة - الراوي عنه -، ولا أعرف حاله، ولكنهم قاد توبه.

ويحيى بن حمره - شيخ ابن عمر - هو: ابن واق الحضري.

والحديث ذكره الحافظ في الفتاح، وعراة لابن عائذ، وللطبراني في الأوسط، وقال: (وإسناده حسن) اهض. ولهه يعني أنه حسن لغيره.

وأما حديث أبي وائل عنه فرواه: الإمام أحمد(1) عن أبي عبد الرحمن مؤمن عن حماد بن سلامة(2) عن عاصم عنه عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم اجعل عيدا أبا عامر فوق أخرين الناس يوم القيامة).

ومؤمل هو: ابن إسماعيل. قدنت أنه سيء الحفظ، كثير الغلط، صالح في نفسه. وهكذا قال في متن الحديث، وتقدم من طريق الضحاك الأشري، بلقضاء: (...) أجعله في الأكثرين، لكنه متبع، تابعه: موسى بن إسماعيل، روى حديثه ابن سعد في الطبقات الكبرى(3) عنه بـ، مثله.

1) (7/338-639).
3) وكدنا رواه: ابن عساكر في تأريخه (219، 220) بسنده عن حماد بـ.
4) (6/101).
الآحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرّجال

وموسى هو: المنقري، ثقة ثبت، وسند حدثه حسن؛ من أجل عاصم،
وهو: ابن أبي النجود، واسم أبي وائل: شقيق بن سلمة. وتابعه -كذلك-:
محمد بن عبد الله الخزاعي، روى حديثه: أبو نعم في المعرفة(1) بسنده عن
أبي خليفة عنه، به، عمه.

وحمد بن عبد الله هو: ابن عثمان، ثقة. وأبو خليفة اسمه: الفضل بن
الحبوب الجمحي، وهذا إسناد صحيح. وطريق الإمام أحمد حسنة لغيرهما
بتعت طريقتين - وما تقدم عليهما- والله الموفق -.

١٥٥٦ - [٢] عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -
صلى الله عليه وسلم- قال له: (يا أبا موسى، لقد أوتبت مُرَمَّارًا(3) مسنُ
زمير أي داود(4).)
رواه البخاري(4) واللفظ له -، والترمذي(1)، والبزار(1)، ثلاثهم
من طريق عن عبد الحميد بن عبد الرحمن أبي يحيى الحماني(3) عن بريد بن

(1) (٣/٢٠٠) ورقمه ٤٧٨٠.
(2) واحد المزامير، يعني: صوتًا حسنًا، وأصله الآلهة، وأطلق اسمه على الآلّة
للتمثيل.

-انظر: النهاية (باب: الراي مع الميم) ٢/٣١٦، والفتح (٨/٧١١).
(3) يزيد: داود - عليه السلام - نفسه؛ لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود، ولا
من أقاربه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطي.
-انظر: غريب الحديث للخطابي (١/٣١٨)، وجامع الأصول لابن الأثير (٩/٨٨).
(4) في (كتاب: فضائل القرآن، باب: حسن الصوت بالقراءة بالقرآن) ٨/٧٠٩.

٢١٠ ورقمه ٥٠٤٨. عن محمد بن حلف أبي بكر عن أبي يحيى الحماني به.
عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى به... ولفظ الترمذي مثله إلا أنه قال: (أعطيت) بدل: (أوتيت)، وقال: (هذا حديث غريب) اهـ.

ومداره من هذا الوجه على أبي يحيى الحماني، وهو: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن حذيفة بن رشيد، ورواه البخاري عن عبد الله بن جعفر البرمكي، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأموي عن طلحة بن عبيد الله به، يلفظ: (لو رأيته، وأنا أستمع لقراءتك) البخاري، فقد أوتيت مزمارا من مزامري آل داود.

وهذا أوتيت، وهو: القطان، وطلحة بن يحيى هو: اليمعي. وهذا لفظ مسلم، ولهما نهى، وزاد أن أبا موسى قال: (لو علمت أنك تستمع لقراءتي لخيراً لك تخبرا)، قال البخاري: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن طلحة بن أبي بردة عن أبي موسى إلا يحيى بن سعيد الأموي) اهـ.

(1) في (كتاب المناقب، باب: في مناقب أبي موسى الأشعري 8) ورقمه/ 5856 عن موسى بن عبد الرحمن بن النكدي عن أبي يحيى به، ينحوه.
(2) (8/ 141-142 ورقمه/ 185) عن زياد بن أيوب وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلاهما عن أبي يحيى الحماني، ينحوه، مختصراً.
(3) وكذا رواه البخاري في حلق أفعال العباد (ص/ 33) ينحوه عن أبي يحيى الحماني به.
(4) في (كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استجواب تحسين النصوت بالقرآن) 1/ 546 ورقمه/ 994، ومن طريق داود بن رشيد رواه أيضًا: البهبري في السنن الكبرى (12/ 10/ 142/ 270) ورقمه/ 3160.
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

والمحدث طرق ثلاثة عنه، رواه: أبو نعيم في الاحْلَامِ(1) بسنده عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن خالد بن نافع عن سعيد بن أبي عروبة عن

به، بنحوه، وزاد: (فقال أبو موسى: يا نبي الله، أما إنه لوحملت بمكانك

لخبرت للكoran تحبرا)

وخلال بن نافع هو: الكوفي، مولى الأشعيتين، وتقدم أنه ضعيف.

وشيخه تغير بعده ولا أدرى من سمع منه. وطريقه حسنة لغيرها عدا

الزيادة فهي ضعيفة، ولم أقف بعد البحث على ما يشهد لها – والله

تعالى أعلم – (2).

597

[3] عن بردة بن الحصيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارة

من مزامير آل ذاود). هذا الحديث رواه: مالك بن مغول عن عبد الله بن بردة عن أبيه،

ورواه عن مالك جماعة.

فرواه: مسلم(3) عن أبي بكر بن أبي شيبة(4) ومحمد بن عبد الله بن نمير،

(1) (1) (1)

(2) وانظر: صحيح الجامع (2/192) ت/7831.

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

ورواه الإمام أحمد (1) ثلاثتهم عن ابن غيير، والدارمي (2)، والإمام أحمد (3) - وحده - عن زيد بن الحباب، ثلاثتهم عن مالك بن مغول به... والإمام أحمد عن عثمان بن عمر: (إن الأشعري - أو: إن عبد الله بن قيس - أعطى مزمارا من مزمار داود)، لم يقل فيه: آل داود. وعثمان بن عمر هو: ابن فارس البصري.

ورواه أيضاً: الخطابي في غريب الحديث (4)، وأبو نعيم في الحلي (5) كلاهما من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مالك بن مغول به، بنحوه. قال أبو نعيم: (حدث به: أبو إسحاق السبيعي، والشوري، وشريك، والناس عن مالك).

1558 [4] عن أبي هريرة - رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سمع قراءة أبي موسى، فقال: (لقد أوفي مزماراً من مزمار آل داود - عليه السلام -).

(1) (38/32969) ورقمه 22978.
(2) (في كتاب: فضائل القرآن، باب: التغني بالقرآن) 2/565 ورقمه 3498.
(3) (68/245-41) ورقمه 22972.
(4) (38/414) ورقمه 23032.
(5) (3/18).
(6) (1/258-259).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

رواه النسائي (1) - وهذا لفظه - بسنده عن عمرو بن الحارث، والإمام أحمد (2)، والبزار (3)، بسنديهما عن محمد بن أبي حفصة، والطبراني في الأوسط (4) بسنده عن إسحاق بن راشد (5)، ثلاثتهم عن الزهري.
ورواه: ابن ماجه (6)، والدارمي (7).

(1) في (كتاب: الافتتاح، باب: ترین القرآن بالصوت) 2/ 180 ورقمه/ 1019
(2) 14/ 416 ورقمه/ 826 عن روح (معنى: ابن عبادة) عن محمد بن أبي حفص عن الزهري به، بنحوه.
(3) 13/ 126/ ب كويرينلي عن محمد بن معمر عن أحمد بن عبد الله بن عيسى عن روح.
(4) 3/ 261-29 ورقمه/ 270 عن إبراهيم (وهو: ابن أحمد بن عمر) عن يحيى بن يوسف الزمن عن عبد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد (وهو: الجزري) عن الزهري به، بنحوه، مطلوب.
(5) وكذا رواه البخاري في حلق أفعال العباد/ 32-323 بسنده عن إسحاق ابن راشد به.
(7) في الموضع المتقدم من فضائل القرآن (2/ 565 ورقمه/ 3499 بنحو حديث
الإمام أحمد من طريق حماد عن محمد بن عمرو.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوود الصاعد

والإمام أحمد(1)، والبزار(2)، كلهم من طريق عن محمد بن عمرو بن علقمة، كلامه عن أبي سلمة عن أبي هريرة (3)... ولا بان ماجه، والإمام أحمد، والبزار، من حديث محمد بن عمرو: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فسمع قراءة رجل، فقال: (من هذا؟) فقال: عبد الله بن قيس، فقال: (لقد أوفي هذا من مزمار آل داود)، قال البوصيري: (وإسناده رجاله ثقات) اهـ، وهو كذلك. والإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو: (لقد أعطي هذا من مزمار داود)، وأورده الهيثمي(3) من هذا الوجه، وعزا إلى الإمام أحمد، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث) اهـ، وهو كما قال.

والحديث من طريق الزهري من رواية ثلاثة عنه: عمرو بن الحارث الأنصاري، وهو ثقة(4)، وإسحاق بن راشف(5) في روايتهم عن الزهري.

(1) 150/6 ورقمة/ 228 عن يزيد بن هارون به.
(2) كما في: كشف الأستار (270/3) ورقمة/ 2728 عن محمد بن بشار عن يزيد بن هارون، و(270/3) ورقمة/ 2729 عن محمد بن بشار عن عمرو بن خليفة، كلامه عن محمد بن عمرو به، بنحوه.
(3) مجمع الرواية (359/9).
(4) أنظر ترجمته في: الجرح والتعديل (265/6) ت/ 621، وقذيب الكمال (270/3) ت/ 624، وقذيب الكمال (270/3) ت/ 621، بالتقريب (ص/450-455) ت/ 739.
(5) أنظر: سؤالات ابن الجبير لابن معين (ص/350)، وقذيب الكمال (2/19) ت/ 353.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وهاً قليلاً، محمد بن أبي حفص (1)، وهو صدوق إلا أنه يخطئ. وطرقهم يقوي بعضها بعضًا، وقد صح من حديث عمرو بن الحارث، وهو أدنىهم - كمما تقدم -

وخاصتهم يونس بن يزيد الأيلي، فرواية: الداري (2) صنفه عنـه عن الزهري به، مرسلاً... ويوس في حديثه عن الزهري بعض الوهم (3)، وفي السند إليه: عبد الله بن صالح، وهو: كاتب الليث، ضعيف، وفي الرواية

مخالفة لرواية الأحفظ، والأكبر، والقول قولهم.

والحديث صحيح مرفوعًا، صحيحه الألباني في صحيح سنن النسائي (4)، وصحيح سنن ابن ماجه (5) والله تعالى أعلم -

559 عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة أبي موسى، فقال: (لقد أًوِيَّ هذا من مزمجر أمًـر علي - داوـد - عليـه السلام -).

ال SOURCES:
(2) في (كتاب: فضائل القرآن، باب: التغيير بالقرآن) (2/138)، وابن سعد) عن يونس (وهو: ابن يزيد الأيلي) عن الزهري به.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

رواه: السنيّ (1) عن عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، ورواه:
الإمام أحمد (2)، ورواه: الدارمي (3) عن أبي نعيم، ثلاثتهم عن سفيان (4)،
ورواه: السنيّ (5) عن إسحاق بن إبراهيم، والإمام أحمد (2) - أيضًا -
كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما (سفيان، ومعمر) عن الزهري
عن عروة (6) عن عائشة بـ... وسفيان هو: ابن عيينة، وإسحاق بن
إبراهيم هو: ابن راهويه، وعبد الرزاق هو: ابن همام، ومعمر هو: ابن
راشد، والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب، وعروة هو: ابن الزبير،
وأبو نعيم هو: الفضل، كلهم أئمة أعلام - رحمهم الله -

(1) في (كتاب: الافتتاح، باب: تربيع القرآن بالصوت) 2/181-180 ورقمه/180.
(2) 102، وهو في السنن الكبرى (1/349 ورقمه/1093 سنة، ومننا.
(3) (4/110 ورقمه/24097.
(3) في (كتاب: الصلاة، باب: التغني بالقرآن) 1/116 ورقمه/2489.
(4) الحديث عن سفيان رواه - أيضًا - الحمدي في مسند (1/135 ورقمه/24)
ورقمه/154 ورمي الأحرار في قيام الليل (المخصر ص/58 - 59)، والطحاوي في شرح
المشكل (3/198 ورقمه/1158 كلهم من طرق عن ابن عيينة.
(5) في الموضع المقدم من كتابه (2/181 ورقمه/1091، وهو في سنن الكبرى
(1/349 ورقمه/194 سنة، ومننا.
(6) (221-210 ورقمه/5342 ورقمية عن عبد الرزاق به، بنحوه. والحديث
في مصنف عبد الرزاق (2/485 ورقمه/1747، وقرن معمر: ابن عيينة.
(7) ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف (7/524 ورقمه/4 عن يزيد بن هارون عن
عروة عن عائشة به، بنحوه.
وهكذا روى ابن عيينة، ومعمر الحديث عن الزهري، قال الحميدي (1) - عقب حديثه عن سفيان بن عيينة عن الزهري -: (وكان سفيان ربما شك فيه، فقال: عن عمرة او عروة لا يذكر فيه الخمار.

ثم ثبت على عروة، وذكر الخمار فيه غير مرة، وترك الشك) اهـ.

والحديث من طريق سفيان عن الزهري على الشك رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (2) عنه. ورواه: ابن حبان في صحيحه (3) بسنده عن سريج ابن يونس عنه عن الزهري عن عمرة عن عائشة.

وحديثه عن الزهري عن عروة عن عائشة أشبه; لموافقة معمر لـه، ولأنا رواية الأكثر عنه، وهو من هذاوجه صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (4)، وصحيح الجامع الصغير (5) - والله الموفق -.


رواهم الطبراني في الكبير (6) عن علي بن عبد العزيز عن ابن الأصبهاي

أ) الموضوع المتقدم من سنة (1)
ب) (2) 244/407
(3) الإحسان (161/195 ورقمه/7195)
(4) (1/219 ورقمه/977)
(5) (2/911 ورقمه/5124)
(6) (7/6318 ورقمه/6318)
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

عن شريك (1) عن أبي إسحاق رفعه إلى سلمة بن قيس به... وأوردته الهيثمي في جمع الزوائد (2) وعزا إلى الطبراني هنا، ثم قال: (واسناده جيد) أهـ. وشريك هو: ابن عبد الله النخعي، سيء الحفظ، ومدلس لم يصرح بالتحديث، وأبو إسحاق هو: السبيعي، مدلس كالراوي عنه، والصيغة المذكورة لا تقتضي سماعه من سلمة بن قيس. وبقية رجال الإسناد ثقات، وهي بن عبد العزيز: البغوي، ابن الأصباهي: هو: محمد بن سعيد بن سليمان.

والحديث: حسن لغيره بشواهده من حديث أبي موسى، وعائشة، وغيرهما، فمن سهبت أحاديثهم هنا - والله أعلم -.


روااه الطبراني في الكبير (3) عن إسحاق بن الحسن الخنف المصري، عن أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب به... وأوردته الهيثمي في جمع الزوائد (4) وقال: (رواه الطبراني مرسلاً، ورجاهه رجال الصحيح) أهـ، وهو كما قال إلا ابن لم أقف.

(1) وكذا رواه: البغوي في معجمه (3/135) ورقمه ١٤٠٤/١٠٨ بسنده عن ابن الأصباهي عن شريك به.
(2) (٣/٣٠٩)
(3) (٣/٣٠٩)
(4) (٣/٣٠٩)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

علي ترجمة شيخ الطبراني فيه. وعبد الرحمن بن كعب يقال: ولد في حياة
النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ثقة١، وأحمد بن صالح هو: المصري،
وابن وهب هو: عبد الله، ويونس هو: ابن يزيد الأيلي، في روايته عن
الزهري، وهم قليلاً - وهذا منها -، ولكنه متابع.

تابعه: الليث بن سعد، روى حديثه: ابن سعد٣ عن هشام أبي وليد
الطيالسي، ورواه ابن أبي شيبة٢، كلاهما عنه به. وهو صحيح مرسلاً من
هذا الوجه - والله أعلم -. وثبت مرفوعًا من أحاديث عدة، سقتها هنا،
هو محا حسن لغيره، وإسناد الطبراني فيه من لا يعرف- والله الموفق -.

۱۵۶۲ -[٨] عن البراء بن عازب - رضي الله عنه-. قال: سمع النبي -
صلى الله عليه وسلم- أبا موسى يقولاً، فقال: (كان صوت هذَا مُنْ
مزاميرَ آلل ذَاوَدُ).

رواه: أبو يعلى٥ عن عبد الرحمن بن صالح، وعن عبد الله بن عمر
ابن أبي، كلاهما عن عبد الرحمن بن سليمان عن قنبر بن عبد الله النهيمي
عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء به... وله في حديث عبد الله -بن
عمر - وهو: ابن محمد بن شبان - (أصوات)، بدل قولـه: (مزامير).
والحديث أوردته الهيثمي في جمع الروايد، وقال - وقد عزاه إلى أبي علي - (ورجاله وثقوا وفيهم خلاف) اهـ، وفي المسند: قناع النهمي، وهو مجهول. وفي شيخي أبي علي، وفي عبد الرحمن بن عوسجة - وهو: المهمدي الكوفي - خلاف لا يضر، الأول، والثاني صدوفان، وابن عوسجة تقة وتقدموا.

وصحح الألباني حديثهم في صحيح الجامع. وسنده: ضعيف.

لأجل قناع بن عبد الله النهمي، والمنين: حسن لغيره بشواهده - وله ولي التوفيق.


عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك به... وأوردته الهيثمي في جمع الروايد، وعزاه إلى أبي علي، ثم قال: (وإسناد حسن) والإسناد واه.

(١) (١٠/٣٦٠)، (٢) وانظر: الميزان (٣/٢٩٤)، ت/٤٩٣١، والتهذيب (٢/٦٤٤)، (٣) (٢/٧١١) ورقمه/٨٣٣، (٤) (١٣٠/٦٩٦) ورقمه/٤١٣ في قصة، (٥) يفتح الراء، واللفظ المشغول، وفي آخرها شين موجمة... نسبة إلى امرأة اسمها: (رقاش) كثير أرادوها حتى صاروا قبيلة - انظر: الأنساب (٣/٨١)، (٦) (٩/٣٦).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

لأن فيه: يزيد الرقاشي، قال الإمام أحمد (1) (منكر الحديث)، وقال أبو طالب (2) لأبي حاتم: فيزيد الرقاشي لم ترك حديثه؟ هبوا كان فيه؟ فقال: (لا، ولكن كان منكر الحديث، وكان شعبة (3) يحمل عليه، وكان قاصا)، وتركه: النسائي (4)، وأبو أحمد الحاكم (5)، وقال ابن حجر (6) (زايدة، ضعيف)اه.. والراوي عنه: محتبس، وهو: ابن عبد الرحمن، لين، حدث

(1) كما في: الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/207) ت/ 1165، وانظر:
العلل للإمام أحمد- رواية: المروذي - (ص/ 275) ت/ 370، ومجر الدم (ص/ 470) ت/ 1053.
(2) كما في: الجرح والتعديل (9/205-212) ت/ 92.
(3) وكان ما يقول: (أين أري أيحب إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي)، ثم
قال: (زيد ما كان أهون عليه الزنا، لكن قال الإمام أحمد: إما بلغنا هذا في أبيان)
اه.. يعني: والد يزيد.
(4) أنظر: الضعفاء لابن الجوزي (3/206) ت/ 370، والميزان (6/92) ت/ 9669
(5) الضعفاء والمتروكون (ص/ 251) ت/ 642.
(6) كما في: تذيب الكمال (2/76).
(7) التقرب (ص/ 1/71) ت/ 7733.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

ورواه: العقيلي (1)، والبغوي (2)، وابن عدي (3)، وأبو نعيم (4)، أربعهم من طرق عن سعيد بن زرби (5) عن ثابت عن أنس بن أسعد بن بنيه وحده. والحديث منكر أيضاً من هذا الوجه، فيه: سعيد بن زربي - المذكور - منكر الحديث، وقال العقيلي - عقب حديثه - (لا يتبع عليه من حديث ثابت)، وهو كما قال. وغريب تصحيح الألباني (6) له من هذا الوجه، ولكن قد يقال: إنه يعني بشواهد! ومع هذا فدرجة الحديث من وجهه عن أنس لا تصل إلى هذه الدرجة، ولا تقارن بها لأنه منكر صادقاً، ومتناساً فالمعروف في لفظه: (لقد أوفي مزمارا من مزاريم آل داود) أو نظمه.

وهذا متواتر، نص على تواتره جماعة من أهل العلم (7).

154-10[

[10] عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (أحسنت) - في قصة ذكرها -

(1) صحيح الجامع (2/ 911) ورقمه / 5122.
(2) صحيح البخاري (3/ 427-427) ورقمه / 188.
الأحاديث الورادة في فضائل الصحابة من الرجال

هذا الحديث متفق عليه، رواه: البخاري (1) - وهذا من لفظه - عن
عبدان (هو: عبد الله بن عثمان) عن أبيه، ورواه: مسلم (2) عن محمد بن
بشارة، وأبي الملك، ورواه: الإمام أحمد (3)، ثلاثتهم عن محمد بن عففر،
ورواه: مسلم (4) - أيضاً - عن عبد الله بن معاذ عن أبيه، ثلاثتهم
(عثمان، محمد بن جعفر، ومعاذ) عن شعبة (5)، ورواه - كذلك -
الإمام أحمد (6) عن عبد الرزاق (7) عن الثوري، كلاهما (شعبة، وثوري) عن
فقيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عنه - ولمسلم في لفظه: (فقد
أحسنت)، وللإمام أحمد عن ابن جعفر نخوه، وله عن عبد الرزاق:
(أحسنت)، ولم يسق مسلم عن عبد الله بن معاذ عن أبيه لفظه، قال:
(في هذا الإسناد نخوه) اهـ، يعني: نخو حديث ابن الملك، وأبي بشار.

(1) في (كتاب: الحج، باب: الذبح قبل الحلوق) 3/654 ورقمه/1724.
(2) في (باب: في نسخ التحلل من الإحرام وال أمر بالماء، من كتاب: الحج) 2/
894-895 ورقمه/1241، ومن طريقه عن ابن الملك - وحده - ابن حزم في المغلى
(7/98).
(3) (26/320-320) ورقمه/19524، ومن طريقه وطريق غيره: أبو نعيم
في مسخرجه (3/280) ورقمه/2832.
(4) الموضوع المتقدم نفسه، من صحيحه.
(5) وعن شعبة رواه - أيضاً - الطيالسي في مسند (2/70) ورقمه/516،
ورواه من طريقه الطحاوي في شرح المعاني (2/190)، والبهقي في السنن الكبرى (4/
329).
(6) (26/267-267) ورقمه/19505.
(7) ومن طريق عبد الرزاق رواه - أيضاً - البهقي في السنن الكبرى (5/
20).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤلف سعد الصاعدي


هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وغيره من طرق عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، واحتفل عنه.

فوّاه(1) عن عفان الصفار ويونس بن محمد، وروااه(2) مرة - عن عفان وحده - وهذا مختلف من لفظه -، كلاهما عن حمد بن سلمة عن عاصم بن UMَ، وروااه(3) أيضاً - عن حسن بن موسى الأشيب عن سكين بن عبد العزيز عن يزيد الأعرج عن جمرة بن علي بن عفان، ورواه الطبراني في الصغير(4) عن محمد بن أحمد بن هارون الخلبي المشيشي عن عبد الله بن محمد المسند عن سهل بن أسلم العدوي(5)، عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال، ثلاثتهم (عاصم، وحمزة، وحميد) عن أبي بردة عن أبيه به، والإمام أحمد عن حسن الأشيب نحوه، مطولًا، وفيه: (قال: فدعا لها)، وللطبراني: (قال أبو موسى: قلت: ادع الله أن يجعلني من آل الشفاعة، فقال: اللهم اجعله من أهله"، ثم قال آخر: فلما كنروا قال).

---

(1) (32/ 2/ 1424 ورقمه/ 1953).
(2) (32/ 2/ 394 ورقمه/ 19618).
(3) (32/ 2/ 498 ورقمه/ 19724).
(4) (2/ 2/ 291 ورقمه/ 19771).
(5) وقع في المطبوع: (العدري)، وهو تعريف.
الحاديث الموردة في فضائل الصحابة من الرجال

رسول الله ﷺ: "شفاعتي لم شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله"، وقال: (لم يروه عن يونس إلا سهل) اهـ.

وفي الإسناد الأول للإمام أحمد: عاصم بن مخلد، وهو: ابن أبي النجود، تقدم أنه حسن الحديث، وبقية رجال الإسناد ثقاتاً. وفي الإسناد الثاني: حمزة بن علي بن مخفر، مجهول(1) - وقد توبع - وفي إسناد الطبراني: شيخه محمد بن أحمد الحلي، ترجم له الذهبي(2)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا - وقد توبع أيضاً. والحديث من طرقة المتقدمة: حسن لغيره.

والحديث رواه - أيضاً - الإمام أحمد(3) عن أسود بن عامر، ورواه: الطبراني في الكبير(4) عن أبي عمر الضرير محمد بن عثمان بن سعيد عـ ابن بكر بن عياش عن عاصم أحمد بن يونس، كلاهما (أسود، وأحمد) عن أبي بكر بن عياش عن عاصم ابن مخلد عن أبي بردة عن أبي المليم الهذلي عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل - وللطبراني: عن أبي بردة عن أبيه، وعن أبي المليم عن معاذ بن جبل قالاً... فذكره، وللإمام أحمد: فإننا نسألك بحق الإسلام، وبحق الصحابة لما أدخلتنا الجنة، قال: فاجتمع عليه الناس، فقالوا له مثل مقالتنا، وكفر الناس، فقال: (إني أجعل شفاعتي لمن مات لا يشرك بـ الله

---

(1) انظر المذكرة (1/ 382 ت/ 1488)، والإكمل (ص/ 107 ت/ 188)
(2) انظر المذكرة (1/ 382 ت/ 1488)
(3) وتعميل المذكرة (ص/ 72 ت/ 231)
(4) تحرير الإسلام (حوارات: 281 - 290 هـ) ص/ 275
(5) (2/ 163 - 164 ورق/ 20025)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

شئناً) وللطبراني: (فإننا نسألك بحق الإسلام، وحقق صحتنا إلا جعلتنا فيها، قال: فأنتم فيها، ثم جاء رجلان، فقالاً مثل ذلك، فقالاً لهمما: "نعم"، ثم جاء آخر، حتى كثر الناس، فقال: "إني جاعل في شفاعتي من مات من أمتي لا يشرك بالله شئناً".

وأبو بكر بن عياش تغير بأخرى، ولم أقف على شيء بدلاً على وقت سماع أسود بن عامر، وأحمد بن يونس منه، وأشار المزير(1) إلى أن حديث أحمد بن يونس عنه عند البخاري والترمذي، والسني، وإلى أن حديث أسود بن عامر عنه عند الأربعة عدا ابن ماجه. وقد تابع كل منهما الآخر. وأبو بردة، أبو الليث لم يسمع من معاذ بن جبل(2)، ولم يدقغي أحد سماع أبي الليث من أبي موسى... والإسناد صحيح من جهة روايتهما عن أبي موسى - والله الموفق وحده -.

والحديث رواه أيضاً: الإمام أحمد(3) عن عبد الصمد عن محمد ابن أبي الليث الهذلي عن زياد بن أبي الليث عن أبيه عن أبي بردة عن عوف ابن مالك الأشجعي: أنه كان مع النبي ﷺ في سفر، فذكر الحديث، وفيه: (فإذا أنا معاذ بن جبل، والأشجعي، وفيه: فقلنا: نذكرك الله، والصحبة إلا جعلنا من أهل شفاعتك، قال: "أنت منهم"، ثم نحن، فيجيء الرجل والرجلان، فيخبرهم بالذي أخبرنا به، فيذكرن الله، والصحبة إلا جعلهم من أهل شفاعته، فيقول: "فإنكم منهم").

(1) قذيب الكمال (131/93).
(2) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/161) ت/1972، وتحفة التحصيل (ص/290) ت/1428، ومجمع الروائد (ص/368/100).
(3) (39/399-400) ورقه/1239/77.
وهذا إسناد ضعيف، فيه: محمد بن أبي المريح، قال محمد بن المثنى
(1) لما سمعت يعيب، ولا عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء قط). وأخوه زياد
ضعف مثله وتقدم - وحديثهما: حسن لغيره بطرق الأخرى.
ورواه: الإمام أحمد (2) - أيضاً - عن هـ، ورواه: الطبراني في
الكبر (3) عن الهشيم بن خالد المصيسي عن محمد بن عيسى الطباوع، وعن
محمد بن النضر الأزدي عن خالد بن خداش، ثم ألهم عن أبي عوانة،
ورواه: الإمام أحمد (4) عن محمد بن بكر عن سعيد، كلها عن قنادة عن
أبي المريح الهاذلي عن عوف بن مالك بن النحوه، وفيه: (فإنكم من أهلي
الشفاعي). ورجال إسناد الإمام أحمد ثقافات إلا أن قنادة - وهو ابن دعامة
- كان مدلساً، ولم يصرح بالتحديث من طرق الحديث عنه - فيما أعلمنا
والحديث من طريق سعيد (وهو: ابن أبي عروبة) عنه، وهو من أثب الناس
فيه (5). ومحمد بن بكر (وهو: الطبراني) سمع من سعيد قبل اختلاطه (1).
وفي إسناد الطبراني: الهشيم بن خالد، وخالد بن خداش، وهما ضعيفان
وتقدما - ومحمد بن النضر لم أقف على ترجمة له - وقد تبعوا - وهما
هو: ابن أسد. واسم أبي عوانة: الواضح.

(2) 17 (239/20) ورقم: 4292.
(3) 11 (18/73-74) ورقم: 1234.
(4) 18 (39/20) ورقم: 2403.
(6) انظر: شرح العلل (2/44-44) ت: 743.
والحديث طريق آخر عن عوف، رواه: الطبراني في الكبير(1) عن إسحاق بن إبراهيم الديري عن عبد الرزاق عن عمر بن سهيل عن حجاج بن نصير عن هشام الدستوائي عن قتادة - وحده - كلاهما عن أبي قلابة عن عوف به، بنحوه، وفيه: (اللهم اجعلنا من أهلها)... والحديث في جامع معمر(2) بإسناده هنا، وهو إسناد صحيح من جهة عاصم - وهو ابن سليمان الأحول -، وقتادة لم يصرح بالتحديث من الإسنادين عنه. وفي الإسناد الآخر إليه: إبراهيم بن صالح - شيخ الطبراني - لا أعرف حاله جرحًا، أو تعديلاً. حدث بهذا عن حجاج بن نصير، وهو ضعيف يتلقن- وتقدماً. ومعمر هو: ابن راشد، واسم أبي قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي. والحديث من هاتين الطريقين عن عوف: حسن لغيره.

والحديث من مسند عوف رواه - أيضاً - الحاكم(3) عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن بكر بن نصير بن سابق الخولاني عن بشر بن بكر عن ابن جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول: نزلنا مع رسول الله ﷺ متزلاً... فذكر نحوه، وقال: فإذا معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح. وفيه: قالوا: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلنا من أهلها، قال: (هَيَّ لَكَ مُسْلِم). قال الحاكم: (هذا حديث

(1) ١٨ (١٨) ورقم/ ١٣٦.
(2) ١٨ (١٨) ورقم/ ١٣٧.
(3) ١٢ (١٢) ورقم/ ١٣٧.
(4) ١٢ (١٢) ورقم/ ١٣٧.
 الصحيح على شرط مسلم، فقد احتج بسلم بن عامر (1)، وأما سائر رواته فتمتقم عليهم، ولم يخرج (2) ولم يوافقه الذهبي (3) ولم يتقبه، واكتفى بذكر بعض طرق الحديث عن عوف. والإسناد صحيح، لكنه ليس على شرط مسلم؛ لأنه لم يخرج لأبي العباس وشيخه بحر بن نصر، وانفرد البخاري بالرواية لبشر بن بكر، وهو: التنسي (4).

وتقدم في فضائله: أنه أحد أصحاب السفينة من مهاجرين الحبشة، الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم قال (4)، في حديثين رواه البخاري في صحيحه، وحديث واحد لم أقف على إسناد له.

ولما رواه: الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: إن أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - في نفر من الأشعرين نستحمله، فقال (5) والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهب إبل (6)، فسأل عنا، فقال (7) أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذوال (7)، غُرَّ

(1) انظر: ما رقم له ابن حجر في التقرب (ص/ 404) ت/ 2542.
(2) (1/ 166).
(3) انظر: ما رقم له ابن حجر في كتابه السابق (ص/ 168) ت/ 683.
(4) انظر: فضائل المهاجرين إلى الحبشة، من هذا البحث.
(6) - يفتح النون المموجة، وسكون الواو المهملة - وهي من الأدب ما بين الاثنين إلى النسع. وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرين. وهي هنا خمس كـ كما تقدم في لفظ الحديث.
الحديث الودود (1) فلما انطلقتنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نحملنا، وما عندنا ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعينه، والله لا نفلح أبدًا. فرجعنا إليه، فقال لنا: إذا أتيناك لتحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، وما عندك ما تحملنا؟ فقال: (إِنَّمَا أَعْلَمُ عَلَىٰ رَبِّي مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَمَلَأَهُ مِثْلَهُ وَمَلَأَهُ مِثْلَهُ) (الله لا أُحْلَفُ عَلَىٰ يَمِينٍ فَأَاذَانُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَمَا مَثَلُّ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّثُهَا) (2).

وأما رواه: الشيخان من حدثهم - أيضاً - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بصدح فيه ماء، فغسل يديه، ووجهه فيه، ومعه فيه، ثم قال [بعنيه، وبلاٍّا]: (إِنَّمَا أَعْلَمُ عَلَىٰ رَبِّي مِثْلَهُ مِثْلَهُ وَمَلَأَهُ مِثْلَهُ وَمَلَأَهُ مِثْلَهُ) (3).

خلاصة: اشتمل على ثمانية عشر حديثاً، كلها موصولة إلا واحداً. منها أثنا عشر حديثاً صحيحة - اتفق الشيخان على

انظر: النهاية (باب: الفضل مع الوالد) 2/171، وسبل السلام (2/262).

(1) المفر - بضم المجمدة - جمع أغر، والأغر، الأبيض. والذرى - بضم المجمدة، والقصر - جمع ذروة، وذرءة كل شيء أعلاه. والمفرد هناء: اسمها الإبلا. وعليها كانت ببيضاء حقيقة، أو أراد وصفها بأنها لا تعلع فيها، ولا دير. قاله الخالص في الفتح (9/674).

(2) فيين - صلى الله عليه وسلم - أن يبينه في قوله: (وَلَا أَحْلَكُم) إنما انعقدت فيما يملك، فلو حملهم على ما يملك لحدث وكفر عن يمينه. ولكنه حملهم على ما لا يملكه ملكاً خاصاً، وهو مال الله، وهذا لا يكون قد حثه في يمينه. انظر: الفتح (11/573).

(3) تقدم برقم 479.

(4) تقدم في فضائل بلا، برقم 1285.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

خمسة، وانفرد البخاري باثنين، وانفرد مسلم بواحد. وأربعة أحاديث
حسنة لغيرها. وحديث ضعيف. وحديث ضعيف جداً. وذكرت فيه
حديثاً واحداً، في الشواهد- والله أعلم-.
القسم الثاني والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبد الله بن مسعود الذهبي -رضي الله عنه-


هذا حديث يرويه سليمان بن مهران الأعشم عن إبراهيم بن يزيد البتخجي عن علقمة بن قيس البتخجي عن عبد الله بن مسعود، ورواه عن الأعشم جماعة.

فرواه: البخاري (1)- وهذا مختصر من لفظه - عن محمد بن كثير عن سفيان ( يعني: الثوري)، ورواه: مسلم (2) عن عثمان بن أبي شيبة عن حرير، ثم ساقه (3) عن إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، ورواه: الإمام أحمد (4) عن ابن غزية، وعلوي (5)، ورواه: الطبراني في المعجم الكبير (6) عن إسحاق بن إبراهيم (هو: الدراوي) عن-

(1) في كتاب: فضائل القرآن، باب: القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- 8/ 662 ورقمه/ 5001.
(2) في كتاب: فضل استماع القرآن، من كتاب: صلاة المسافرين) 1/ 551 ورقمه/ 81 ورقمه/ 502.
(3) (130/ 131-139) ورقمه/ 4023، بنحوه.
(4) ورواه: الشاشي في مسنده) (1/ 264) ورقمه/ 354 عن الحسن بن علي العامري عن ابن غزية.
(5) ورواه من طريق يعني: أيضاً: البهذقي في السنن الكبرى (8/ 315).
(6) (9/ 246) ورقمه/ 9672.
عبد الرزاق (1) عن ابن عبيبة (2)، ستهم عنه به... ولمسلم في حديث ابن أبي شيبة: عن علامة عن عبد الله قال: (كنت بحسان، فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا، فقرأ عليهم سورة يوسف... وفيه: لقد قرأنا على رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - فقال لي: "أحسننت".) وهذه الرواية تقتضي أن علامة ابن قيس لم يحضر القصة، وإنما نقلها عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، وظهر رواية البخاري - ومن وافقه - المتقدمة أن علامة حضر القصة، وهذا الأمر لا تأثير لهما في صحة الرواية - والله أعلم -.


1579 - (2) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال:
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للمؤرخ سعود الصاعدي

إلى منزله جاءت زينب أمارة ابن مسعود تطالب عليه. فقالت: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي زينب؟ فقالت: أمارة ابن مسعود. قال:

(نعم أنذلونا لها). فذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لبي، فأردت أن أصدق به. فجعل ابن مسعود آله وولده أحق من تصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

(صدق ابن مسعود، ورجوك ولذا أحق من تصدق به عليه).

هذا الحديث رواه البخاري (1)، والبيهقي (2) عن محمد بن مسكي، وعبد الله بن أحمد بن شوبه، كلاهما عن سعيد بن أبي مريم (3) عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عياض (4) بن عبد الله عن أبي سعيد بـه...

واللفظ حديث البخاري، والبيهقي نحه. وقال البار الإفرج: (لا نعلم أنه ابن أبي سعيد إلا إذا هذا الإسناد. ولا نعلم رواه هكذا إلا محمد بن جعفر) أهـ.

والحديث أوردته الهشيمي في مجمع الرواية (5) وقال - وقد عزاها إلى البار - (ورجاله ثقات) أهـ، فاته أن الحديث ليس من الرواية على

(1) في (بات: الزكاة على الأقارب، من كتاب: الزكاة) 381 والرقمـ/ 1462.

(2) كما في: كشف الأستار (1/450- 451) ورقمـ/ 950.

(3) وقع في المطبوع من كشف الأستار: (سعيد بن عبد الحكم)، والصواب: ابن الحكم. وهو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم. وروى حديثه - أيضًا - أبو عبد في الأموال (ص/1870 ورقمـ/ 1877)، وأبو عبد بن النؤل في الإيضاح (260 ورقمـ/ 181) ورقمـ/ 174 من طريق ابن يونس، كلاهما عن ابن أبي مريم بـه...

(4) وقع في المطبوع من كشف الأستار: (أبي عياس)، وهو خطيرة.

(5) (3/118 - 119).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرُّجال

الكتب الستة، وللحديث طرق كثيرة لم أر فيها الشاهد الذي ذكرت الحديث هنا من أجله - والله تعالى الموفق -.

۵۷۰ عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أسلم الله -صلى الله عليه وسلم- مر بين أبي بكر وعمر، وعبد الله يصلي، ففتحت سورة النساء، فسُنِّح (١) لها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أحد أن يقرأ القرآن غصانًا (٢) كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبَّد". ثم سأله، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "سُلْ نُهْطَعْ، سُلْ تُعْطَهْ".

فأتى عمر عبد الله ليبشره، فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه، فقال: إن فعلت، إنك لسباق بالخبر.

رواه: الترمذي (٣) عن محمود بن غيلان، ورواه: ابن ماجه (٤) عن الحسن ابن علي الخلال.


٢) وسباني في حديث عمر: (رطبان)، وفي حديث أبي هريرة: (غريبان)، وكلها مع واحد.

٣) من باب: الغين مع الضاد) ٢/٥٦٦، والنهائية (باب: الغين مع الراء) ٣/٣٦٠.

٤) في كتاب: الصلاة، باب: ما ذكر في النية على الله، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- قبل الدعاء) ٢/٤٨٨، وروقه/٩٣، يقوله: (سُلْ تعطَهْ، مختصراً.

(۴) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فضل عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-) ١/٤٩ وروقه/١٣٨، بالقراءة، مختصراً.
ورواه: الإمام أحمد (1)، ورواه: البزار (2) عن شهيب بن أبي بكرب، ورواه: أبو يعلى (3) عن أبي كريب - وهذا لفظه - خمستهم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عاصم عن زر عن عبد الله، وهو في رواية البزار مبنٍّ طريق ابن مسعود عن أبي بكر ومعمر، أفهما بشاره... فذكر الحديث مرة بطرفه الأول، ومرة بطرفه الآخر، وقال: (وهذا الحديث قد رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ولم يقل عن أبي بكر ومعمر، ولا نعلم أحداً رواه هكذا إلا يحيى بن آدم عن أبي بكر).

قال في الموضوع الثاني: (وهذا الحديث لا نعلم أحداً أصدره عن أبي بكر إلا يحيى بن آدم - يحيى منه - عن أبي بكر بن عاصم - وأبو بكر لم يكن بالحفاظ - ولكن قد حدث عنه أهل العلم، واحتملوا حديثه، وزاد في هذا الحديث؛ لأن زائدة قال: عن عاصم عن زر عن عبد الله، ولم يقل عن أبي بكر ومعمر، والزيادة لم تداد في هذا الحديث إذا كان حافظًا. وأرجو أن يكون الحديث صحيحًا؛ لأن أبا بكر ومعمر -رضي الله عنهما- قد كانا مع رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - في ذلك الوقت، فاختصره أبو بكر بن عياش) إهـ.

(1) (111/1، ورقمة 35، وهو في الفضائل له 44/1364 ورقمة 1554)
(2) (111/2، ورقمة 44/3، ورقمة 66، بالقراءة: مختصرًا)
(3) (111/3، ورقمة 66/3، ورقمة 77/3، ورقمة 443، ورقمة 5059، بنحوه)
(4) ومن طريقه: رواه الطياء في المختارة (111/13-14) ورقمة 13.
ورجالهم جميعًا نصائح رجال الشيخين، عدا عاصم وهو ابن هديلة - حسن الحديث، وعده شعيب بن أيوب - شيخ البزار، وأحد رواه عن يحيى ابن أيوب وهو صدوق (1)، لكنه يدله (2)، وانتفعت شهية تدليسه بتصريحه بالتحديث، فطريقه حسنة، وهذا حكم عليها: الهيشم في جميع الزوائد (3).

وخلافه الجماعة من أصحاب يحيى بن آدم فروحة عنه به عدن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (مر)...، وقال بعضهم: عن ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراء.

ورواه: الإمام أحمد (4)، ورواه: الطبراني في الكبير (5) عن محمد بن النضر الأزدي، كلاهما عن معاوية بن عمرو (6)، ورواه: أبو يعلى (7) عن أبي كريب محمد بن العلاء، ورواه: البزار (8) عن بشر بن خالد العسكري، كلاهما (أبو كريب، وبشر)، عن حسين بن علي الجعفي، كلاهما

(1) انظر: تاريخ بغداد (9/244) ت/ 4818، وتحذيب الكمال (12/500) ت/ 2743، والتقرير (ص 436) ت/ 1809.
(2) انظر: التقريرات لابن جعفر (8/309)، وتعريف أهل التقيديس (ص/38) ت/ 72.
(3) (9/287-288).
(4) (7/288-287) ورقة/ 2455، و(7/360) ورقة/ 4341، بناحية.
(5) (9/28) ورقة/ 8417.
(6) وعن معاوية بن عمرو رواه - أيضًا - ابن أبي شيبة في المصنف (7/184) ورقة/ 10 - ومن طريقه: ابن عبد البر في الاستيعاب (2/320).
(7) (1/27) ورقة/ 61، و(8/874-72) ورقة/ 5058.
(8) (5/231) ورقة/ 1831.
الأحاديث الواقية في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

وعن عفان (بيعي الصفار) عن خضاد (وله ابن سلامة، كلامها (زائدة، ومحمد) عن عاصم به، ورواه خضاد -مرة- عن عاصم عن زر مرسلاً، وهو صحيح عن عبد الله.

رواه البزار عن أحمد بن مالك القشيري عن المفضل بن محمد الكوفي عن الأعمش وإبراهيم والمغيرة، ورواه الطبراني في الكبير عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن فرات بن محبوب عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش - وحده -، ورواه الطبراني - أيضا - عن أحمد بن عمرو البزار بسنده المتقدم عن إبراهيم بن مهاجر - وحده -، ورواه مرة - بسنده عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر، ثلاثتهم عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود به، بلفظ: (قال عبد الله: استرأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم).

(1) (7/593-590) ورقمه 4340، بنحوه.
(2) ورواه: يعقوب بن شيبة في المعرفة (2/538)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 5/339 ورقمه 4730)، بسندهما عن الحاج بن منهال، ورواه أيضا: الشاشي في مسنته (2/124) ورقمه 262 بسنده عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن خضاد بن سلامة به.
(3) ذكر هذه الرواية: الدارقطني في الطه (1/183).
(4) قاله الدارقطني في وقائع المتقدم نفسه من العلم.
(5) ورقمه 1543/267-322، ورقمه 1510، و(4/346 و(8/347) ورقمه.
بالإسناد نفسه، إلا أنه قال فيه: عن إبراهيم بن مهاجر، وغيره.
(6) (7/91 ورقمه 8423/3.
(7) (9/81 ورقمه 8463/3.
(8) (9/82 ورقمه 8465/3.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عليه وسلم - سورة النساء - وهو على المثير - فقراة حتى إذا بلغت:

"فُكِّيْفَ إِذَا جَنَّتَا مِن كُلِّ أَمَّةٍ يَشْهَدُ وَصَبَّبُها بَكَّانَ عَلَى مَوْلَايَتِهَا" (1)، قال:

فاغوزرت عيناه، وقال: (من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبيد).

وهذا للفظ البزار، وقال عقبه: (وهذا الحديث رواه عن الأعمش:

المفضل بن محمد، أبو الأحوص هذا الإسناد. ورواه غيرهم عن الأعمش
عن إبراهيم بن عبية)اهـ. وللطبراني عنه أن أبا بكر، وعمر - رضي الله
عنهما- تشرا أن النبي صلي الله عليه وسلم - قال: (من سره أن يقرأا
القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبيد). وفي إسناد البزار:

أحمد بن مالك القشيري لم أعرفه. وشيخه المفضل بن محمد تركه أبو
حاتم (2)، وقال الخطيب (3): (كان علامة... موثقاً في روايته)، وذكره
الذهبي في الضياء (4)، مودعاً فيه قول أبي حاتم، وذكر حديثه في السير (5).

وقال: (مفضل تركه أبو حاتم، ومشاه غيره)اهـ. وفرات بن محمد:

ترجمه ابن أبي حاتم (6)، وأعمله، فلم يذكر فيه جراح ولا تعديلًا، كسائر
من لا يعرف أحوالهم، وذكره الدارقطني في العلل (7) عن فرات بن محمد

(1) من الآية: (41)، من سورة النساء.
(2) كما في الجرح والتعديل (8/318) ت/1466.
(3) تاريخ بغداد (13/121) ت/1105.
(4) الديوان (ص/396) إثر الترجمة/3223.
(5) (1/480-481).
(6) الجرح والتعديل (7/80) ت/457.
(7) (1/184).
عن أبي بكر عن الأعمش عن إبراهيم عن علامة عن عبد الله عن أبي بكر، وعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم - نحوي. وقال: (تفرد بهمًا القول: فرأت بن محبوب، وكان كوفياً، لا يُأبِس بِهِ، إلا أنَّهُ وَهْمٌ في هذا) أهْ لعل الوهم فيه ممن دونه، لأنه عند الطبري - كما تقدم - من طريقه من حديث عبد الله، ولكنه لا يصح عنه - والله أعلم - (1).

رواه: الطبري في الكبير (2) - مرة - بسنده عن عمرو بن مروزوق عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بـه، بلغه: (من سره أن يقرأ القرآن...) الحديث، قال الطبري: (هذا رواه عمرو بن مروزوق، وأصحاب شعبة، ووصله سليمان بن حرب) أهـ، ثم ذكره بسنده عن سليمان بن حرب - وتقدم -، وفيه: إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم عن علامة عن عبد الله، أدخل علامة بين إبراهيم النخعي، وابن مسعود.

رواه: الطبري في الكبير (3) - مرة أخرى - عن عبد الله بن الإمام أحمد والحسن بن علي المعمري عن أبي كامل الجحديري عن المفضل بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم بن عبيدة عن عبد الله به، بلغه: (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فيقرأه على قراءة

__________________________
(1) الحديث عند الترمذي في جامعه (9) 231/ ورقمه/ 8224، والنسائي في سنن الكبرى (5) 28/ ورقمه/ 8270، والطبري في الكبير (9) 2/ ورقمه/ 8467.
(2) من طريق عن الأعمش عن إبراهيم عن علامة عن عبد الله مختصرًا، دون الشاهد.
(3) (9) 81/ ورقمه/ 8464.
ابن أم عبد) قال: عن عبيدة، مكان: عقلمة. وعرفت كلام أهل العلم في المفضل بن محمد، واسم أبي كامل: فضيل بن حسين.
ورواه: الإمام أحمد (1) عن محمد بن جعفر، وعـ(1) يحيى. (وهو:) القطان، والطبراني في الكبير (2) عن عثمان بن عمر الضبي عن عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم عن شعبة (4)، ورواهن: أيضًا: الإمام أحمد (6) عن حجين ابن المهني عن إسرائيل، والطبراني في الكبير (1) عن محمد بن عمرو بن خالد الحراني عن أبيه، وعن (7) عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبيل عن محمد بن بكار عن حديث (8)، كلاهما (عمرو الحراني، وحاجيج) عن زهير (1)، ورواهن: أيضًا: عن عبيد العجلان عن أبي كريب عن أبي معاوية عن

(1) (7/320-417/2) ورقمه/415، مختصرًا، وهو في الفضائل أيضًا - (5) 100 ورقمه/70.
(2) (6/177-357) ورقمه/363، مختصرًا.
(3) (9/46) ورقمه/8413، مختصرًا.
(6) (6/77-246) ورقمه/8414، بنحوه.
(7) (9/76-346) ورقمه/8415، مختصرًا، بعضه.
(8) وهو عن حديث رواه - كذلك: الطبالسي في مسنده (2/44) ورقمه/324.
(9) ومن طريقة رواه - أيضًا: البهقي في السنن الكبرى (2/153) بسنده عن أحمد بن عبد الملك عنه به.
(10) (9/838-8416، بعضه، مختصرًا.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الأعمش(1)، أربعتهم (شعبة، وإسحاق، ونافع، وأبو الأعـسح) عن أبي
إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود به... وأبو إسحاق هو:
السبيعي، مدلس، وصرح بالتحديث عند الطبراني بسنده عن عمرو بن
خالد الحراني عن زهير -وهو: ابن معاوية- عنه. وهو مخلّط-أيضاً- يسمع
منه شعبة قبل الاختلاط(2)، وسمع منه إسرائيل(3) -وهو: ابن يونس-
وزهير(4) بعد الاختلاط، ولا أدرى من يسمع منه الأعمش -وهو: سليمان
بن مهران-، وفي السند إليه: عبد العظيم، ولم أعرفه. وفي أحد طريقي
الطبراني إلى زهير، هو: ابن معاوية بن حديج، وهو ضعيف(5)،
ولكنه متابع، تابعه عمرو بن خالد الحراني، من رواية ابنه عنه، وابنه هذا
لا أعرف حاله. وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من
أبيه-كما تقدم- فالإسناد: ضعيف; لانقطاعه، وهو حسن لخيله
متابعاته، وشواهد.

ورواه: الطبراني في الصغير(6) عن أحمد بن موسى بن إسحاق
الأنصاري عن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن الأصفرح عن بشر بن آدم

(1) وروااه من طريق الأعمش - كذلك - ابن أبي يشبة في المصنف (10/322، ومن طريقه - أعني: الأعمش -: النسائي في السنن الكبرى (2/171) ورقمه/1075.
(2) انظر: هدي الساري (ص/453)، والكواكب النبرات (ص/351-352).
(3) الكواكب النبرات (ص/350).
(4) الموضع المقدم نفسه من الكواكب.
(5) انظر: التاريخ - رواية الدورى - (2/130)، والضعفاء للنسائي (ص/165) ت/121، والميزان (1/467) ت/1762 ورقمه/196.
(6) (1/198-99) ورقمه/196.
الأحاديث الورادة في فضائل الصحابة من الرجال

الأكبر - عن الاسم بن معن عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم بن عبيدة عن ابن مسعود به، بنحو حديث علامة المتقدم، إلا أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سل تعظه). وقال: (لم يرره عن فضيل بن عمرو إلا أبان بن تغلب، ولا عن أبان بن تغلب إلا الاسم ابن معن، ولا عن الاسم بن معن إلا بشر، تفرد به ابن الأصغر) اهـ.

وابن الأصغر لم أقف على ترجهته، وإبراهيم بن عبيدة لم يعرفه، إلا أن يكون ابن الخالد بن المطلب، وله صحة، مع احتمال أن يكون متحرفاً عن إبراهيم بن يزيد النخعي، فإن فضيلًا يروي عنه، وهو مدلس، وروايته عن ابن مسعود منقطعة.

1 573 - 1[6] عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - سُمَّر عند أبي بكر ذات ليلة، قال: وَأَنَا مَعِي، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - وخرجنا معه، فإذا رجل قائم يصلي في المسجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - يستمع قراءته، فلمّا كُنِّدْنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - (مِنْ سَرِّهُ أن يقرأ القرآن رَّطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيُقْرَأَهُ عَلَى قَرَاءَةِ ابْنِ أمَّ عَبْد) قال: ثم جلس الرجل يدعو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: (سَلْتَ نَعْطُهُ، سَلْتَ نَعْطُهُ) قال: عمر: قلت: والله لأغدو إلىه فأبشرته، قال:

(1) انظر: الإصابة (96/1) ت/0405.
(2) انظر: تَحْذِيرُ الكِمَالِ (23/279/279) ت/04724.
(3) انظر: المراسيل لابن أبي حامد (ص/8) ت/01، وتعريف أهل التقديس (ص 108/2).
فغدوت إليه لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه، فبشره، ولا والله،
ما سابقه إلى خير قط إلا سبقي إليه.
رواى: الإمام أحمد (1) - وهذا مختصر من لفظه -، ورواى: أبو يعلى (2) على أبي حديثة، كلاهما عن محمد بن حازم (3)، ورواى: البزار (4) عن
علي بن المندى، ورواى: أبو يعلى (5) - أيضاً - عن ابن مير، كلاهما عن
محمد بن فضيل (6)، ورواى: الطبرياني في الكبير (7) عن محمد بن النضر الأزدي
عن معاوية بن عمرو عن زيادة، ثلاثتهم (محمد بن حازم، وابن فضيل،
وزائدة) عن الأعمش (8) عن خيثمة عن قيس بن مروان عنه به... وراحهم
(6) الحديث من طريق ابن فضيل رواه - أيضاً - النسائي في السنكرى (5)
(7) ورقمه/ 8250 وفي الفضائل (ص/ 146) ورقمه/ 151، وأبي السني
في عمل اليوم والليلة (ص/ 158-159) ورقمه/ 416.
(8) ورواية: النسائي في السنكرى (ص/ 51) ورقمه/ 8257، وفي الفضائل
(ص/ 147) ورقمه/ 153، والفضائل في المختارة (ص/ 384-385) ورقمه/
386، سندهما عن فضيل - وهو ابن عياض - عن الأعمش به. ورواية: فضيل

الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

ثقةٌ(١) ورجال الإمام أحمد رجال الشيخين عدا قيس بن مروان، وهو:
قيس بن أبي قيس الكوفي، روَى له النسباني(٢)، روَى عنه جامعٌ(٣)،
وذكره ابن حبان في الثقات(٤)، وقال ابن حجر في تقريره(٥): (صدوق)،
والحديث صحيح الشيخ أحمد شاكر في تعلقه على جامع الترمذي(٦)،
والصواب أنه حديث حسن، لما تقدم.

وأبو خليفة هو: زهير بن حرب، وابن ثيير هو: محمد بن عبد الله،
وزائدة هو: ابن قدامة. والحديث من هذا الوجه بطرقة الآتية، ويشاوهده:
المقدمة: صحيح له.

ورواه: الإمام أحمد(٧) عن يحيى بن آدم عن أبي بكير، ويزيد
وبعد العزيز، ورواه -أيضاً-(٨).

ابن عياس - مرة - عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وخيثمة عن قيس جميعاً عن
عمر. ذكره الدارقطني في الأفراد (الترتيب ١٤٠ ورقمه/١٦٩). وقال: (غريب).
لا أعلم حدث به غير محمد بن زنبور المكي عن فضيل، وابن زنبور قال فيbib
الحافظ في تقريبه (ص/٨٤٥) ت/٩٢٣، (صدوق له أوهام).

(١) انظر: جمع الروائد (٩/٢٨٧).
(٢) انظر ما رقم له الحافظ في تقريبه (ص/٨٠٦) ت/٥٢٤.
(٣) انظر: قذيب الكمال (٢/٢٧) ت/٣٩١٩.
(٤) ت/٣١١.
(٥) الموضوع المقدم من نفسه.
(٦) ت/١٧٤ ورقمه/١٩٥.
(٧) ت/٣١١ ورقمه/٣٦.
(٨) ت/١٧٨، و (١/٣٥٣) ورقمه/٢٢٨، بقصة السمر عند أبي بكر فقط،
وهو بنحوه عند الترمذي (١/٣١٥) ورقمه/١٦٩.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوّد الصاديقي

وأبو يعلى (1) عن أبي خيثمة، وعن (2) القواريري عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم،
عن محمد بن خازم (3)، ورواه البزار (4) عن القاسم بن بشر بن مروفع (5)،
وأبو القاسم الطياري في المعجم الكبير (1) عن علي بن عبد العزيز عن أبي
عبيد القاسم بن سلام، كلاهما عن مصعب بن المقدام (6) عن سفيان

(1) (1/ 172-173) ورقمه/ 194، مختصراً بالشاهد فقط.
(2) (1/ 176) ورقمه/ 193.
(3) وهو من هذا الوجه رواه أيضاً - من طريق ابن حازم - ابن أبي شيبة في
المصنف (7/ 184) ورقمه/ 70 - عنه -، والنسائي في السنن الكبرى (5/ 21) ورقمه/ 855
وابن خزيمة في صحيحه (2/ 186-187) ورقمه/ 156، و(2/ 191) ورقمه/
1341، وابن حبان في صحيحه (الإحسان ورقمه/ 34) ورواه في المستدرك (2/ 277)
وصححة الذهبي في التلخيص (2/ 227) على شرط الشيخين
وسكت الحاكم عنه، والبهقي في السنن الكبرى (1/ 452-453).
(4) (1/ 459) ورقمه/ 326، مختصراً، ببعضه.
(5) وعن القاسم رواه أيضاً: البرجلاني في الكرم والجود (ص/ 60) ورقمه/ 78.
(6) (9/ 8421) ورقمه/ 8421.
(7) ومن طريق مصعب بن المقدام رواه - كذلك -: النسائي في السنن الكبرى
(5/ 227-228) ورواه في المستدرك (2/ 218-219)، وقال: (حديث علامة عن عمر صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، زاد
في الموضع الأول: (وأنه لم يصح عنها سماه علامة بن قيس من عمر - والله
أعلم -)، ورواه الذهبي في التلخيص (2/ 227) و(3/ 318) ورواه الخطيب في
تأريخه (4/ 327-327 وسنده عن محمد بن مخلد عن أحمد بن العباسي التركي - قال:
وكان ثقة - عن مصعب بن المقدام به، إلا أنه جعله من مسنده ابن عمر، قال الخطيب:
(رَكْنَا كَانَ فِي أَصِلِّ ابْنِ مهَدِي، وَهُوَ خَطَأً)، ثم ساقه من وجه آخر عن ابن مخلد به عن
عمر، وقال: (وهو الصواب).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

الأثر (1).

ورواه الطبراني في الكبير (2) - أيضاً - عن محمد بن النضر الأزدي من معاوية بن عمرو عن زائدة، وعن (3) علي بن عبد العزيز بن يشر بن موسى عن أبي نعيم (4) سبعتهم (أبو بكر، وزيد، وعبد العزيز، وأبان حازم، والثوري، وزائدة، وأبو نعيم) عن الأعمش (5) عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عمر بن الخطاب بنوه.

والحديث صحيح من هذا الوجه - كما قال أحمد شاكر (1) - والوجهان محفوظان عن الأعمش (3)، ولكن حالفه في الوجه الثاني: الحسن بن عبيد الله.

(1) ومن طريق سفيان رواه - كذلك - النسائي في الفضائل (ص/ 146).
(2) ورقمه/ 147/ 152.
(3) ورقمه/ 842/ 847.
(5) ورقمه/ 75- 74- 73- 72.
(6) والذهبي في السير (ص/ 499- 500).
(7) ورقمه/ 14، والذهبي في السير (ص/ 538- 539) - ومن طريقه:
البهذلي في السنن الكبرى (ص/ 33- 453) - وأبو نعيم في حية الأولياء (ص/ 124- 125) عن أبي بكر بن خلاد عن الحارث بن أبي أسماء كلاهما عن أبي نعيم - وهو: الفضل بن دكين - به.

(8) وانظر في فضائل القرآن لأبي سلام (ص/ 107) ورقمه/ 01. ورواهم: أبو نعيم في المعرفة (ص/ 476- 478) ورقمه/ 448- 449 عن أبي نعيم عن الأعمش به. ووقع في إسناده: (محمد)، مكان: (علقمة)، وهو تحرير.
(9) في تعليقه على جامع الترمذي (ص/ 173).
(10) وذهب البهذلي في السنن الكبرى (ص/ 453) إلى أن علقمة لم يسمع هذا الحديث من عمر. ولا أدرى ما حجة، وانظر ما تقول به ابن التركماني في الجوهر النقي.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

روى حديث الحسن بن عبد الله: الإمام أحمد(1) عن عفان، والبيهقي(9)، وحديث الحسن بن عبد الملك الغرشي(3)، والطبراني في الكبير(4) عن محمد بن إبراهيم ابن بكر الطياري عن عبد الله بن عائشة، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن زياد عنه عن إبراهيم عن علقمة عن القرئون عن قيس - أو ابن قيس، رجل من جعفي - عن عمر به. وقيل هذا هو: ابن مروان - المتقدم(6).

وحكم البخاري(1)، والبيهقي(9) بحديث الحسن بن عبد الله على حديث الأعمش، وخلافهما الدارقطني(8) فقال: (وقد ضبط الأعمش إسناده، وحديثه، وهو الصواب... وقول الحسن بن عبد الله عن قرئون(1)

(1) /454، وتعلق أحمد شاكر على تعقبه في تعلقه على جامع الترمذي (1/ 318).

(2) /372-265، ورقمه/266، بنحوه.

(3) /460-461، ورقمه/268.

(2) ورواه عن محمد بن عبد الملك - أيضاً: عبد الله بن الإمام أحمد في زواله على مسنود أبيه (1/ 373-274) ورقمه/267، والترمذي في العلل الكبير (2/ 883)، والخطيب في الموضح (1/165-166).

(4) /91، ورقمه/424، وبعضه مختصراً.

(5) وانظر: علل الدارقطني (2/ 104).


(8) العلل (2/ 204)، وانظر: الموضوع للخطيب (1/ 166) والاختارة للضياء (238 /1).
غير مضبوط؛ لأن الحسن بن عبيد الله ليس بالقوي، ولا يقاس بالأعمش

اهم.

ولم أر للدارقطني سلفاً، ولا خلفاً في تضعيفه للحسن بن عبيد الله-

وهو: ابن عروة النخعي -، وهو ثقة(1)، لكن الأعمش أوثق منه، في

إبراهيم بن يزيد النخعي، كان يحفظ إسناد إبراهيم(2)، فإن سناد حديثه

أصح. ولا يعني هذا أن طريق الحسن بن عبيد الله غير صحيحة، فهو ثقة;

وزيادته رجلين في الإسناد تدل على أنه جوّده، ولذا رجح البخاري

طريقه. ومن المحتمل أن يكون إبراهيم سمع الحديث من عقمة على

الوجهين - إذ إني كذلك عنده - وأداه تارة كذا، وتارة كذا، وقل

حدث عنه بما سمع - والله تعالى أعلم - (3).

وحديث الحسن بن عبيد الله هذا ذكره -أيضاً- الدارقطني في

الأفراد(4)، وقال: (تفرد به الحسن بن عبيد الله، أبو عروة النخعي عن

عرقمة عن قرئ عن رجل من جعفي - يقال له: قيس-، وتفرد به عبد

الواحد بن زياد)، والحديث رواه: عمارة بن عمر عن رجل من جعفي

عن عمر، وهو: قيس بن مروان، قاله الدارقطني (5).

---

(1) انظر: قلذيب الكمال (6/199) ت/1243.
(2) انظر: شرح الفضل لابن رحب (2/715-713).
(3) وانظر: تعليل أحمد شاكر على جامع الترمذي (1/318).
(4) الترتيب (1/141) ورقمه: 170.
(5) الفضل (2/204).
الحديث يرواه -أيضاً- الطبراني في الكبير (1) عن أسلم بن سهيل الواسطي عن زكريا بن أبي يحيى - زجوته - عن علي بن هاشم عن حبيب بن حسان عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب، مختصرًا، بالقراءة فقط.
وزجوته لا يعرف حالفه، وعلي بن هاشم هو: ابن اليريد، وهو: صدوق، وله مناكير، وحبيب بن حسان الكوفي، ضعفوه (2). وهي طرق حسنة لغيرها بما قبلها.

574 [7] عن عمرو بن الحارث بن المصطفى -رضي الله عنه-
قال: قال رسول الله ﷺ -عليه السلام-: (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كمًا أنزلُ فليقرأ على قراءة ابن أم عبده).

وهذا الحديث يرواه: الإمام أحمد (3) عن وكيع عن عيسى بن دينار (4) عن أبيه عن مولاه عمرو بن الحارث، وهو: ثقة، إلا أن ديناراً -والد عيسى-، وهو: المزي مولاه، لا يعرف أحداً روى عنه غير ابنه (5)، وانفرد أبو حام بن حبان في ذلك.

(1) (9/71-72) ورقمه/8425، مختصرًا، بعضه.
(2) انظر: الميزان (1/454) ت/1700.
(3) (1845) ورقمه/71 ورقمه/1800، وهو في فضائل الصحابة له (2/844) ورقمه/1553، ورواية من طريقه المزي في تذيب الكمال (22/203).
(4) ورواية من طريق عن عيسى: ابن أبي شيبة في المصنف (7) ورقمه/184 ورقمه/8، والبخاري في خلق أفعال العباد (ص/27)، وفي التأريخ الكبير (6/230)، والحاخام ابن أبي أسامة في مسنده (البغية/2 ورقمه/1016) -ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة/2 ورقمه/1030- وابن قايتان في المعجم (2/207).
(5) انظر: تذيب الكمال (8/209) ت/1811.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

الثقات (1)، وهو معروف بالتساهل. والحديث جيد في الشواهد؛ فهو بما:

حسن لغيره. ووكيع هو: ابن الجراح، وعيسى هو: أبو علي الكوفي.


رواه: الطبراني في الأوسط (4) عن جعفر بن سليمان البرمكي، كلاهما عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن إسماعيل بن صخر عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار بن ياسر عن أبيه عليه... قال البزار: (وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن عمار إلا هذا الإسناد، ولا نعلم روى عن إسماعيل بن صخر إلا محمد بن جعفر بن أبي كثير)، للطبراني: (من سرد...) الحديث، ولـه نحو قول البزار. وإسماعيل بن صخر هو: الأيلي، ترجمه البخاري (5)، وابن أبي حاتم (1)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا -وذكر البخاري حديثه هذا

1847/311 (1)
1404/239 (2)
228/882-2 (3)
228/350 (4)
142/261-1 (5)
200/178 (6)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

في ترجمته وأورده ابن حبان في اللقائات (1)، ولم يتابع - في ما أعلم - يرويه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمر، روى عنه جماعة، ووثقه ابن معين (2)، وقال أبو حاتم (3): (هو منكر الحديث)، وقال الحافظ (4): (مقبول) - يعني، إذا تبعت ولا أعلم أنه تبعت في حديثه من هذا الوجه.

ويرويه عن أبيه، روى عنه جماعة (5)، وانفراد ابن حبان - بإيراده في اللقائات (6)، وجعفر بن سليمان البرمكي - شيخ الطريقة - ترجم له الذهبي في تأريخ الإسلام (7)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكنه متابع.

فالحديث ضعيف إسنادًا من هذا الوجه، سأل المرتمدي (8)، البحاري عنه، فقال: (هو حديث حسن، حدثنا به عبد العزيز الأويسي) اهم، ولعله لا يعني الحسن الإصطللحي، أو أراد أنه حسن لغيره، لضعف سند الحديث. وتقدمت عدة شواهد للحديث هر ما: حسن لغيره.

(1) (8/92).
(2) كما في: سؤال ابن الجند (ص/333) ت/363.
(3) كما في: الجرح والتعديل (ص/400) ت/444.
(4) التقريب (ص/1175) ت/297.
(5) انظر: مذيب الكمال (ص/166) ت/0492.
(7) حوادث (ص/281-290) ت/140، نقلها الأنصاري في بلغة القاصي.
(8) العلل الكبير (الترتيب 2/883-888).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

۱۵۷۶ [۲۹] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كمَا أنزلَ فَلْيُقْرَأَ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنَ أَمَيْ عَبْد). رواه: الإمام أحمد (۱) عن وكيع، ورواه: البزار (۲) واللفظ له -عن محمد بن جابر بن بحري عن أبي أسامة، ورواه: أبو يعلى (۳) عن أبي كريقب عن وكيع، وأبي أسامة -جمعاء- عن جرير بن أيوب البحلي عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عنه به... ووقع في لفظ الإمام: غريبة)، بدل: غضا، وهما معيين واحد -كما تقدم-. وقال البزار -عقب حدثه-: (جرير ليس بالحافظ) اهـ، وهو كما قال مشهور بالضعف، قال البخاري فيه: (منكر الحديث)، وتركه النسائي، وروماه: أبو نعيم بوضع الحديث؛ وذكره جماعة في الوضاعين. وأورد حديثه العقيلي في ترجمته من الضعفاء (۴)، وأعله به الميني في جموع الروائد (۵).

والخلاصة: أن الحديث موضوع من هذا الوجه، والرواية في هـذا الباب تثبت من غير هذه الطريق.

(۱) (۲۹/۴۶۹ ورقة/۹۷۵۴) وهو في فضائل لـ (۲/۸۳۸-۸۳۹) ورقة/۱۵۳۷ سنة، ومتانا.
(۲) [۲۸۵/۲] الأزهرية.
(۳) (۴۹۱-۴۹۲ ورقة/۶۱۰۶.
(۴) (۱۹۸۱-۱۹۸۲) ورقة/۲۸۸.
(۵) (۹/۲۸۸).
في ضيائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

54

1577

[10] عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه بينما يقرأ في المسجد مر نبي الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو يدعو، فلما حاذا به، يسمع دعاءه، وهو لا يعرفه، قال: (سُلُّ تُفَطِّرَهُ).

هذا الحديث يرويه شريك بن عبد الله بن أبي ثمر عن عون بن عبد الله ابن عتبة، وخلاف عنه.

فرواه: الطبراني في الكبير (1) - واللفظ مختصر منه - عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن سعيد بن أبي الربيع السمان عن سعيد بن سلمة بن أبي الحسам عنه عن عون بن سعيد بن المسبب عن ابن مسعود به.

فرواه: الطبراني في الكبير (2) - أيضاً - عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي عن عبد العزيز بن محمد عنه عن عون عن أبيه عن ابن مسعود به.

قال عن أبيه بدل: سعيد بن المسبب.

فرواه: أبو نعيم في الجليل (3) بسنده عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز ابن محمد عنه عن عون بن عبد الله قال: بينما عبد الله يدعو، فذكر نعو، فلم يذكر واسطة. وأشار إلى طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام.

فرواه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده (4) بسنده عن زهير بن محمد التنيمي عن شريك عن عون عن ابن مسعود. فلم يذكر فيه عبد الله.

(1) (9/6-98) ورقمه/841818. (2) (9/69) ورقمه/8419. (3) (9/127-128). (4) كما في: بغية الباحث (961) ورقمه. 1061.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عبيدة، أو سعيد بن النسيب. وسُلَّم الدارقطني (1) على، فرجح طريق زهير بن محمد على طريق سعيد بن أبي الحسَّام، قال: (هو أشبه). وشريك بن أبي عم وثقه ابن سعد (3)، وقال ابن معين (3)، والنسائي (4)، وابن عدي (6)، وابن الجارود (1): (ليس به أثقل)، زاد ابن الجارود: (وليس بالقوي)، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وقال البَرِزقي (7)، وابن حجر (8): (صدوق)، زاد ابن حجر: (يضطب)!.. واندلع عنه على مَا تقدم من أوجه.

وفي الطريق الأول عنه: سعيد بن سلامة بن أبي الحسَّام، وهو صدوق، إذا حدث من كتابه، ضعيف إذا حدث من حفظه، يخطيئ (9)، ولا يدرى على أي الحالين كان أداؤه هذا الحديث. وعبد العزيز بن محمد - في الطريق الثانية - هو: الدراويدي، حسن الحديث. والثالثة، والرابعة...

(1) العلل (5/ 78).
(2) كما في: مذهب الكمال (1/ 277 / 476).
(3) التأريخ - رواية: الدوري - (2/ 251)، وقال - مرة - (ليس بالقوي).
(4) كما في: مذهب الكمال (2/ 276).
(5) الكامل (4/ 79).
(6) كما في: التهذيب (4/ 328).
(7) المزان (2/ 459) ت/ 2796.
(8) التقرب (ص/ 436 ت/ 2803).
الطريقان مرسلاً، واجتماعهما فيه تأييد لما رجحه المدارقطي في قوله المتقدم، فالأشبه في الحديث أنه مرس، والمرسل من جنس: الضعيف.

والحديث عدة شواهد صحيحة، كحديث عمر -رضي الله عنه-، هو بما:

حسن لغيره - وَاللهُ تَعَالَ أَعْلَمَ -

والحديث أوردته الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وقال - وقد عُرِّاه إلى الطبراني، من الطريق الأول -: (ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله -بن الإمام أحمد، وسعيد بن أبي الريع السمان (2)، وهما ثقتان) اهـ، وتقدم ما فيها.

1578/9/28 - عن قرة بن إسحاق -رضي الله عنه- أن عبد الله -بن مسعود - رقي في شجرة، يجتني منها سواكاً، فوضع رجليه عليها، ففضحك أصحاب رسل الله -صلى الله عليه وسلم- من دقة ساقته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (هَمَا أَتْقَلْ فِي الْمِيْرَانِ مِنْ أَحَدِهِمَا).

روااه البزار (3) عن محمد بن المثنى وعمرو بن علي، ورواهم الطبراني في الكبير (4) عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن علي بن المدني، ثلاثهم عن

(1) وقع في المجمع: (سعيد بن الربع)، وفيه سقط، وهو صدوق. (انظر: تعيجيل المنشورة ص/ 103 ت / 398).
(2) 3/8 (245 ورقم/ 3205).
(3) 19/8 (28 ورقم/ 59).
الأحاديث الواقعة في فضائل الصحابة من الرجال

سهل بن حماد أبي عتاب (1) عن شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه يه.. قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة إلا سهل بن حماد) اهـ. وسهل - وهو: الدلال - صدوق - كما سلف - لا يضرب تفرد حال الحديث عن شعبة - إن شاء الله - فهو: حسن.

والحديث أورده الهيثمي في جمع الرواد (2)، وقال - وقد عزا إلى البزار، والطبري - (ورجالهما رجال الصحيح) اهـ. وسهل بن حماد انفرد مسلم بالرواية له دون البخاري (3). والعباس بن الفضل الأسفاطي - شيخ الطبري - لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولا أعرف مرتبتله - وهو متتابع كما تقدم -.

والرواية ابن سعد (4)، والشايحي (5)، كلاهما من طريق العوام عن إبراهيم أن ابن مسعود.. فذكر نحوه، وهذا معضل؛ إبراهيم هو: ابن يزيد النخعي، بينه وبين إدراك زمن القصة مفاوض. والعوام هو: ابن حوشب.

(1) الحديث من طريق سهل بن حماد رواه - أيضاً - البغوي في الجمديات 524 ورقمه: 1127 - وقال: ولا أعلم أحداً أسد هذا الحديث عن شعبة غير أبي عتاب الدلال - ويعقوب بن سفيان في المعرفة 546/2، والروايتي في مسنده 129 ورقمه: 448، والحاكم في المستدرك 317/3، والخطيب البغدادي في تأريخه 148/1.

(2) 289/9.

(3) انظر ما رقم له بالحافظ في الموضوع المتقدم - آنفاً - من: التحقيق.

(4) الطبقات 105.

(5) المسند 321/2 ورقمه: 904.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة لدكتور سعود الصاعدي

1579 عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يتجه سواؤً من الأركان، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفنوه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم: (هم ضحكون؟) قلنا: يا النبي ﷺ، من دقة ساقيه. فقال: (والذي نفس بيده همّما أثقل في الميزان من أحدهم).

رواية الإمام أحمد (1) - واللفظ له - عن عبد الصمد وحسن بن موسى، ورواية: البزار (2) عن محمد بن المثنى، والطبراني في الكبير (3) عن علي ابن عبد العزيز، وأبي مسلم الكشي، ثلاثتهم عن حاجج بن المنهاذل (4)، ورواية: أبو يعلى (5) عن أبي خشمة عن روح بن عبادة، وعن (6) أبي حقيقية عن عفان (7)، خستهم (عبد الصمد، وحسن، وجاجج، وروح، وعفان).

(2) (6/842) ورقمه/1552.
(3) (5/221-222) ورقمه/1827، بنحوه، مختصراً.
(4) (6/99) ورقمه/8452، بنحوه.
(5) وعن حاجج رواه أيضاً: يعقوب بن سفيان في المرفعة (7/546-546)، ورواية: أبو نعيم في الحلية (1/127) يندحه عن الحاجج به.
(6) (6/209) ورقمه/1031.
(7) (6/247) ورقمه/1536 - ومن طريقه: ابن حبان في صحيحه (الأحسان 15/7).
(8) ورواية عن عفان - أيضاً -: ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/150).
(9) ورواية: أبو نعيم في الحلية (1/127) يندحه عن عثمان به.
عن حماد بن سلمة (1) عن عاصم بن نذر بن حبيش عن حماد بـ... وأوردته الهيثمي في مجمع الزوائد (2)، وعزالله إلى من تقدم ذكرهم، ثم قال: (من طرق، وأمثل طرقها في: عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبيقة رجال عبد، وأبي عقيل، رجال الصحيح) اهـ. وهو كما قال إلا أن للحديث علة؛ فقد رواه: ابن أبي شيبة في المصنف (2) عن أبي أسامة عن زائدة عن عاصم عن زر مرسلًا، بلفظ: جعل القوم يضحكون مما يصنع الريح بعد الله تلبثه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل أفنّ النماذج من القيامة ميزانًا من أحد). فالفتح: اختفى فيه عن عاصم... رواه حماد بن سلمة عنه مرفوعًا، وأرسله زائدة عنه. وحديث زائدة وهو: ابن قدامة: أشباه بالصواب في الحديث عاصم؛ وحماد ربما أنسد حديثًا لا ينسده غيروه (3)، وتفصيله بأخرى (4)، فإنما لم يخرج له البخاري في صحيحه (5)، ولكن في الرواة عنه: عبان الصفار، وقد قال ابن معين (6)، (من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعنف بن مسلم) اهـ. وتتابع أربعة عن حماد مثل حديثه، ولكن

(1) الحديث عن حماد رواه -أيضاً- الطلasıبي في مسنده (2/47) ورقمه/4355، ورواه الشاشي في مسنده (2/124) ورقمه/161 عن أبي بكر بن أبي خثيمة عن موسى بن إسماعيل عن حماد به.
(2) (7/209) ورقمه/92.
(3) (7/500) ورقمه/5.
(4) انظر: مكذوب الكمال (7/260).
(5) انظر: التقريب (ص/268-269 و/150).
(6) انظر: التهذيب (3/14).
(7) كما في: شرح العلل لابن رجب (2/707).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سُعُود الصاعدي


ورواه: الطبراني في الكبير (1) عن أحمد بن زهير التستري عن محمد بن مجيئ الأزدي عن جعفر بن عون عن المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن ابن مسعود به، بناحية، إلا أنه قال فيه: (أشهد، وأعظم من أحد). والمعنى بن عرفان، متروك الحديث، ليس بشيء. واسم أبي وائل: شقيق بن سلمة.

ورواه: الطبراني في الكبير (2) أيضاً - عن عبدان بن أحمد عن جعفر ابن مسافر التبسي عن ابن أبي فدك عن موسى بن يعقوب عن ابن أبي حربلة - موطيع - أن سارة بنت عبد الله بن مسعود أخبرته أن أباها أخبرها قال: بينما هو يمشي وراء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ (3) هما أصحابه - أو بعضهم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (والذي نفسي بيده عبد الله في الموازين يوم القيامة أتقل مـن أحد) - كأثهم عجبوا من خفته -.

والإسناد من هذا الوجه ضعيف، فيه: موسى بن يعقوب - وهو: ابن عبد الله المطلي، وليس بالقوي هو، وسارة بنت عبد الله لم أقتف على ترجمة لها. وجعل ابن مسافر التبسي شيخ صالح الحديث - كما تقصد -.}

(1) ورقه/78/9-11853
(2) ورقه/78/9-11854
(3) وقع في المطبوع من المعجم: (إذا)، وعله الصحيح ما أثبته.
والطريق حسنة لغيرها بطريق زر بن حبيش، فإن ضففها يسير. وابن أبي
فديك اسمه: محمد بن إسماعيل.

ورواه: أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير (1) - أيضاً - عن محمد بن
محمد الواسطي عن تميم بن المتنصر عن إسحاق الأزرق عن شريك عـن
جابر عن أبي الضحى عن الأزهر بن الأسود عن ابن مسعود بـه،
بنحوه.

وشريك هو: ابن عبد الله النخعي، ضعيف، حدث به عن حـابر،
وهو: ابن يزيد الجعفي، تركه، واقمه غير واحد، ومدمس، ولم يـصرح
بالتحديث عن روى عنه - وهو: الأزهر بن الأسود، ولم أقـف على
ترجمة له -.

۱٥٨٠ - [١٣] عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمر
النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود، فصعد على شجرة، أمرـه أن
يأتيه منها بشيء.

فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود - حين صعد الشجرة -،
ففضحوا من حموشة ساقه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(ما تفضحكون؟ أرجل عبد الله أتقـل في الميزان يوم القيامة من
أحده).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

رواية الإمام أحمد (1) - وهذا الفظاء -، ورواه: أبو يعلى (2) عن أبي موسى، كلاهما عن محمد بن فضيل (3)، ورواه: أبو يعلى (4) أيضاً - عن زهير، والطبراني في الكبير (5) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، كلاهما (ابن فضيل، وجرير) (1) عن مغيرة عن أم موسى عنه ب... وأرودة الهشيمي في جمع الزوائد (7)، وعزاه إليهم، ثم قال:
(ورجالهم رجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة) اهم، وأم موسى ما وثقها غير العجلة، وقال الدارقطني: (حديثها مستقيم يخرج اعتباراً)، ولم

(2) (2/1443-4444) ورقم/920. ومن طريقه: البضائي في المختارة (2/4-22) ورقم/808.
(4) ورواه البخاري في الأدب المفرد (ص/94) ورقم/437 عن محمد بن سلام عنه
- أقصده: ابن فضيل -.
(5) (1/1446-4447) ورقم/950.
(6) (1/1446-4447) ورقم/950.
(7) ورواه: يعقوب في المعفرة (2/546-547) بسنده عن أبي عوانة (وهـ: الوضاح)، والخليط في تأريخه (7/191) بسنده عن هشيم (وهـ: ابن بشير)، كلاهما عن المغيرة به.
(8) (9/1488-882).
الأخلاق الوردة في فضائل الصحابة من الرجال

يرو عنها غير مغيرة بن مقس، وهو مدلس، ولم يصرح بالسماع في
حديثه هذا. فهو ضعيف من هذا الوجه. وصححه الشيباء، إذ أورده في
المختارة(1)، وحسن إسناده الحافظ في الإصابة(2)، وفي نظرى أن الأول هو
الصابر، والله أعلم. وللحديث شواهد عدة. تقدم بعضها هنا:

هو بما: حسن لغيره.

581 ـ [14] عن أبي الطفيل -رضي الله عنه- أن ابن مسعود صعد
شجرة، ليجتني منها، فنظروا إلى ساقها، فضحكوا من حموشتها(3). فقال
النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هذا أي شيء تضحكون؟) قالوا: ممن
حموشة ساقه ابن مسعود، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (والمسك
إلهما لأثقل في الميزان من أحد).

هذا الحديث أورده المذبح في جميع الرواة(4)، وقال: (رواه:
الطبراني، وفيه: محمد بن عبيد الله العزيمي، وهو متروك) امتنى، وهو كما
قال. وأحاديث أبي الطفيل -رضي الله عنه- من المعجم الكبير لم تزل
مفقودة في ما أعلم. وعرفت أن هذا الإسناد واه، والرواية ثابتة بغيره.

(1) وتقدم العزو إليه.
(2) 420 / 370.
(3) أو: دقتها - كما تقدم في بعض الأحاديث - وإنظر، النهاية (باب: الحاء مم.
الشين) 1/ 440.
(4) 289 / 92.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

1082 - [15] عن حديثه: ين بين اليمان، رضي الله تعالى عنه، قال: (كان أقرب الناس هديًا (1)، وذلًا (2)، وسيمًا (3) برول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود حن بن يبارة (4) في بيته، وقد علم الخبر، وعندما الخفظون (5) من أصحاب محمد أن ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفي (6).

(1) أي: طريقة، وهيئة.
- انظر: النهاية (باب: الهاء مع الدال) 5/253، والفتح (7/19/129).
(2) - يفتح المهملة، والتشديد، أي: سيرة، وحالة.
- انظر: الفتح (7/129).
(3) أي: حسن هيئة في الدين. وبقال: (فلان حسن السمة)، أي: حسن القصد.
(4) السمة، والدليل، الهدي مترابطات، وهي معنى السكينة، والوقار، وحسن الهيئة، والشمال في الحركة والمشي، والتصرف في الدين.
- انظر: شرح السنة (14/148)، وجامع الأصول (9/47).
(5) أي: يستتر، وقاله احترازا من الشهادة على ما خفي عنه.
- انظر: المجموع المعت (3/47)، وجامع الأصول (9/47).
(6) يعني: الذين حفظهم الله من تحريف، أو تحريف في قول، أو فعل، وقوفهم هذا لا يمكن أن يقال من قبل الراي، والله أعلم.
- انظر: جامع الأصول (9/47)، وتخريج الأخو (10/311/13).
(1) أي: قربة.
- انظر: النهاية (باب: الراي مع اللام) 2/309.
الأحاديث المرتبطة في فضائل الصحابة من الرجال

رواية البخاري (1)، والإمام أحمد (2)، والطبراني في الكبير (3)، ثلاثتهم من طريق عن شعبة (4)، ورواية الترمذي (5) واللفظ له -، والإمام أحمد (6)، والطبراني في الكبير (7)، ثلاثتهم من طريق عن إسرائيل، ورواه:

(1) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عبد الله بن مسعود) 28/129 ورقمه 376/2 عن سليمان بن حرب عن شعبة، مختصراً. (2) ورقمه 233/20 ورقمه 438/3 ورقمه 373/5 عن عفان ( يعني: المصفاري) ورقمه 416/3 عن يحيى ( يعني: القطان) كلاهما عن شعبة، بنحو حديث سليمان ابن حرب. ورواه في الفضائل 284/1 ورقمه 1544 عن يحيى بن بحر، كلاهما عن شعبة، مختصراً. (3) ورقمه 88/2 ورقمه 487/8 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن محمد بن كثير العبدى وأبي الوليد الطالسابى، وعن عثمان بن عمر الضبي ومحمد بن حيىان المازبي، كلاهما عن عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم (العبدى، الطالسابى، وأبي مرزوق) عن شعبة به، بنحوه. (4) الحديث من طريق شعبة رواه - أيضاً - ابن سعد في الطبقات الكبيرى 154، ويقوب بن سنان في المعرفة 541/540/2 ورقهم 2 ورقهم 166/116/127 في الفضائل ورقهم 143/2 ورقهم 110/4 وهو نعيم في الحلية 127. (5) ورقهم 51/632 ورقهم 632/631 ورقهم 780 ورقهم 6/32 ورقهم 140/141 ورقهم 263/280 ورقهم 161/162، أو سن بن في المعرفة 167. ورقهم 6/32 ورقهم 280/72 ورقهم 438/3 ورقهم 233/20 عن حسان بن محمد عن إسرائيل، به بنحوه. ورواه أيضاً - (284/3 ورقهم 412/2 ورقهم 234/8 ورقهم 230/8 ورقهم 1546/2 ورقهم 488/6 ورقهم 8489 عن عبد بن غنم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى ابن آدم عن إسرائيل به، بنحو حديث الإمام أحمد عن وكيع.
الطبري - وحدة - في الكبير من طريق شريك، وفي الأوسط بسنده عن سفيان الثوري، أربعتهم (شعبة، وإسرائيل، وشريك، وسفيان) عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن حذيفة بن اليمان به... وليس فيه للبخاري، والإمام أحمد من حديث شعبة، وكدا للإمام أحمد عن وكيع(3). والطبري من حديث يحيى بن آدم، كلاهما عن إسرائيل، قوله في آخره: (ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - أن ابن أم عبد أقر هم إلى الله وسيلة). وفي ألفاظ الطبري في الكبير: (ولقد علم المحفوظون)، وأظنه تحرفاً. وله في الأوسط: (لقد علم المحفوظون.. الحديث، دون سائره، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا مولى). وهو رضي الله عنه. وقال الترمذي - عقب إخراجه له - (هذا حديث حسن صحيح) اهـ، وهو كما قال(4).)

وأبو إسحاق هو: السبعي، مدلس من الثلاثة، انتهت شبهة تدليسه بتصريحة بالسماع عند الإمام أحمد عن عفان، وغيره(5). وهو ممن اختلف

(1) (9) ورقمه/ 84888 عن أحمد بن عمرو القطراي عن محمد بن الطفيل عن شريك به، بنحوه.
(2) (3/ 176-177) ورقمه/ 2359 عن إبراهيم ( يعني: ابن محمد بن عرف الحمصي) عن محمد بن مصفي عن مؤمن بن إسماعيل بن الثوري به، مختصراً.
(3) وأظنه اختصره هنا، لأنه أخرجوه في فضائل الصحابة (2/ 840) ورقمه/ 1541.
(4) وصحبه الألباني - أيضاً - في صحيح سنن الترمذي (3/ 730) ورقمه/ 2994.
(5) كابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 104)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة.
(6) التاريخ (2/ 540-541)، والبغوي في المعجم (3/ 463) ورقمه/ 1410.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

باحرة - أيضًا -، وإسرائيل ممن سمع بعد تغيه، ولكن تابعه شعبة، والثوري، وهما من قدماء أصحابه (1)، وعبد الرحمن بن يزيد في الإسناد، هو: النخعي، وشريك - في أحد أسناد الطبري الثاني - هو: ابن عبد الله النخعي، سيء الحفظ، لكنه متبع، ومؤلم - راويه عن سفيان - صالح.

كثير الغلط - وتقدم -.

والحديث أورده الحافظ ابن حجر في الإصابة (3) عن الرمذي، وصحح إسناده.

وللحديث طرق أخرى... الأول: طريق شقيق بن سلمة أبي وائل، رواه: البخاري (3)، والإمام أحمد (4)، والبزار (5)، والطبري في الكبير (1).

(1) انظر: هدي الساري (ص/ 453)، وحاشية الكواكب النبرات (ص/ 356 - 357).
(2) (2/ 269).
(3) في (كتاب: الأدب، باب: الهذي والصلاح) 1/ 525 ورقمه/ 697 عن.
(4) إسحاق بن إبراهيم عن أبي أسامة ( يعني: حماد) عن الأعشى به، بنحوه، خاصراً.
(5) (3/ 367 ورقمه/ 23142) عن معاوية ( هو: ابن عمر الأزدي) عن.
(6) زائدة ( وهو: ابن قدامة) عن الأعشى به، بنحوه. ورواه في الفضائل (2/ 841 ورقمه/ 1543) عن محمد بن علي، ورقمه/ 1545 عن ابن ح欠缺 عن أبي إسحاق، ورقمه/ 844 عن أبي مHEAD، كله عن الأعشى.
(7) (5/ 1817 ورقمه/ 214) عن حجاج بن عبد الرحمن، كلاهما ( أبو إسحاق، ويجي) عن الأعشى به.
(8) (9/ 8480 ورقم/ 8485) عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية بن عمرو.
(9) عن زائدة به، بنحو حديث الإمام أحمد عنه. ورواه الطبري في الكبير - أيضًا - (9/ 877 ورقم/ 8482 عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكشفي، كلاهما عن مهدي بن
كلهم من من طرق عن الأعمش(1) عن شقيق به، بنحوه.
وليس فيه للبخاري قوله: (ولقد علم المخظوظون... الحديث،
والطبراني: (ولقد علم المخظوظون من أصحاب محمد أن عبد الله من أقركم
وسيلة يوم القيامة)، وأظن أن قوله: (المخظوظون) تخريفًا. وليس للبزار فيه
إلا نحو طرفه الأول، وقال: (وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الأعمش
عن أبي وائل عن حذيفة إلا من حديث أبي يحيى الحمامي) إهـ، وفيما تقدم رد عليه. وهو للبزار(2)، والطبراني في الكبير (3)، كلاهما من طريق
محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأعمش عن شقيق بن

ميمون عن واصِل بن الأحذب. ورقمه/8483 عن شيخه المتقدمين، كلاهما عن
الحجاج بن النهاي عن هشيم عن غندر، ورقمه/8484 عن أبي مسلم - وحده - عن
إبراهيم بن بشار الرمادي عن سفيان عن جامع بن أبي شداد، ورقمه/8485 عن محمد
ابن عثمان بن أبي شيبة عن إبراهيم بن الحسن التفيلي عن عبد الله بن بكر الغنوي عن
حكم بن جبيل، ورقمه/88/9/88 ورقمه/8486 عن أحمد بن زهير عن أبي شيبة بن أبي بكر
عن يحيى بن ميلى عن زائدة عن أبي سنان الشيباني، خصصهم عن شقيق بن سلمة به,
بنحوه.

(1) الحديث من طريق الأعمش رواه - أيضاً - ابن أبي شيبة في المصنف (7/211) ورقمه/100، بطرفة الأخير فقط -، ابن سعد في الطبقات (3/154)،
وبعقوب في المعرفة (2/45) والحاكم في المستدرك (3/315) - وصححه على
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في التلخيص (3/315) -، أبو نعيم في الخليفة (19/126-127).

(2) رقمه/2884 عن محمد بن المثنى وإسماعيل بن حفص، كلاهما
عن محمد بن جعفر به، بنحوه.

(3) رقمه/8481 عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه عن محمد بن
جعفر به، بنحوه.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

سلمه به. قال البزار: (وأبو إسحاق لم يحدث عن الأعمش إلا هذا الحديث) اهـ.

وإسناده غريب من هذا الوجه، وتقدم من طريق جماعة عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن حذيفة، ولم أره من هذا الوجه إلا من حديث محمد بن جعفر - عنده. وأورده الدارقطني في الأفراد (1) من طريق غندرب، ثم قال: (تفرد به غندرب عن شعبة عن أبي إسحاق، وفيه: قال شعبة: إنه سمعه من الأعمش) اهـ.

ورواه البزار (2) عن أحمد بن بيجي الكوفي عن علي بن حكيم عن عبد الله بن بكير عن حكيم عن أبي وائل عن حذيفة بلفظ: (إن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم - من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله: عبد الله بن مسعود) اهـ. وعبد الله بن بكير هو الغنوي، ضعيف. وحكيم بن جبير هو: الأسد، متروك الحديث. وهما شيعيان - وتقدما من قبل.

والثانية: طريق أبي عمرو الشيباني، رواها: الإمام أحمد (3) بسنده عن شعبة عن الوليد بن العيزار عنه به، بنجوب. ورجال إسناده رجال البخاري ومسلم، وأبو عمرو الشيباني هو: سعد بن إباس.

(1) كما في الأطراف لابن الفقيه (3/29) ورقمه/ 1999.
(2) (4/76/2903) ورقمه/4903.
(3) هكذا، يعني: أشبه الناس.
(4) (4/274/323651) ورقمه/274/323651 عن عنفان (هو: الصفار) عن شعبة به، بنجوب.

ومنه يتبين أن شعبة في الحديث ثلاثة أسانيد - إن صحت رواية محمد بن جعفر عنه -
الحاديث الوارد في ضلال الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

والثالثة: طريق زيد بن وهب، رواه: الطبري في الكبير (1) من طريق الأعمش، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما عنه بـ، برحوه، وليس فيه قوله: (ولقد علم الخفاجة) الحديث. وفي سنده عن الأعمش: علي بن سعيد الرازي، وهو ضيف، وشيخه: عبد الله بن داهر، رافضي، ليس بشيء (2)، وشيخه: عبد الله بن عبد القدوس رفاضي، ضعيف (3). وفي سنده عن إسماعيل بن أبي خالد: أسلم بن سهل الزرّاز (مختصراً)، وثقته، حميس الخوزي (4)، ولئيه الدارقطني (5). ويزيد من عطاء هو: الواسطي، لين الحديث. وعلى هذا طريق الحديث من هذا الوجه ضعيفة، وهي: حسنة لغيرها من وجهة الأخرى - والله سبحانه وتعالى أعلم.

583 [16] عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه. قال: لما نزلت هذه الآية: «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيهما طمعاً إذا ما

(1) 89/89 ورقمها 8490 عن علي بن سعيد الرازي عن عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأخمص بـ، برحوه، مختصراً.
(2) 89/89 ورقمها 8491 عن أسلم بن سهل الواسطي عن محمد بن أبان الواسطي عن يزيد بن عطاء عن إسماعيل بن أبي خالد بـ، برحوه، مختصراً.
(3) انظر: الفعل للإمام أحمد - رواية عبد الله - (2/602) رقم النص 3859.
(4) والميزان (2/30) ت/ 2495.
(6) كما في: سؤالات السلفي له (88/111) ت/ 98.
(7) كما في: لسان الميزان (1/388) ت/ 1217.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

اقرأوا وسمعوا (إلى آخر الآية)، قال في رسل الله صلى الله عليه وسلم:

(قبل الله: أنت منهم).

هذا حديث رواه: سليمان الأعشى عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علامة بن قيس النخعي عن ابن مسعود، ورواه: علي بن مسهر، وقيل:

ابن الربيع، وسليمان بن قرم، ثلاثتهم عن الأعشى.

فأما حديث ابن مسهر، فرواه: مسلم (3) واللفظ له:

والترمذي (4) والبزار (5) ثلاثتهم من طرقيه.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) أهـ، ولهما يعنيان:

بغير هذا الإسناد-إسناد الترمذي- لأن إسناده واه من أجل ابن وكيع،

وليس له في لفظه: (قبل له).

(1) وهي الثلاثة والتسعون، من سورة المائدة، وعمها: (وَمَن أَذْهَبْ بِالْكِتَابِ).  
(2) في (كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه-

رضي الله عنهما- 4/ 1910 ورقمه / 4259) عن منجوب بن الحارث التميمي وسهل

ابن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة الحضري وسويد بن سعيد والويلد بن شجاع،

خمستهم عن علي بن مسهر به.
(3) في (كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة المائدة) 5/ 238 ورقمه/ 12531

236 عن سفيان بن وكيع عن خالد بن خالد (هو: القطواني) به، بنحوه، وله في

تفسير الطبري (125/ 580 ورقمه / 32731) عن ابن وكيع به.
(4) في (4/ 1514 ورقمه / 226-263) عن محمد بن يحيى بن عبد الكريم عن خالد

ابن خالد عن علي بن مسهر به، بنحوه.
(5) وانظر: صحيح سنن الترمذي (3/ 47) ورقمه / 2446.
وأما حديث قيس بن الربع، فرواه: البزار(1) عن عيسى بن عبدالله، عن عاصم بن علي عليه، ولم يسبق له دخول، قال (بنحوه).
وقيس بن الربع تغير لما كبر، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، ووجدت المناكر في روياته. وعاصم بن علي هو: ابن عاصم الواسطي، قال ابن حجر: (صدقهما، وقدمهما، وعيسى بن عبدالله -شيخ البزار- هو: ابن سنان الطيليسي.
وأما حديث سليمان بن قرم، فرواه: البزار(2)، ورواه: الطبري في الكبير(3)، بسندهما عن صدقة بن سباق، عن سليمان بن قرم، به: زيادة فيه في سبب نزول الآية، وفيه: (قيل لي: أنت منهم)، وهذا من لفظ البزار، والطبري نحوه.
وسيُلمان بن قرم ضعيف، وصحح الحديث(4)، والذهبي الإسناد(5)، وهو حسن لغيره لما قبله(6).

---

(1) (326/622) ورقمه/ 1516.
(2) (265/625) ورقمه/ 1513 عن محمد بن عبد الرحيم، عن صدقة بن سباق به، بنحوه.
(3) (107/68-77) ورقمه/ 10011 عن عبدان بن أحمد، عن محمد بن منصور الطوسي، عن صدقة بن سباق، عن سليمان بن قرم به.
(4) المستدرkul (4/431-144).
(5) تلخيص المستدرkul (4/431-144).
(6) وسبب نزول الآية؛ صحح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه.
(7) انظر: تفسير الطبري والتعليق عليه (1/077-582-583).
1584 [17] عن ابن مسعود-رضي الله عنه-قال: قال لي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (إذاً علّي أن يُرفع‌) [الحجاب، وأن تسمع سوادي] [حتى أفاقك].

هذا الحديث رواه: عبدالرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، وعلقمة بن قيس النخعي، كلاهما عن عبدالله بن مسعود.

فأما حديث: عبد الرحمن بن يزيد عن فيهروى الحسن بن عبد الله النخعي عن عبدالرحمن، وانطلق عنه.


١) هكذا في روايات صحيح مسلم: بالبياء المتانة النحاتية. وقيدت عن الجليبي بالباء المتانة الغوطة.

-انظر: المشارق (١/٢٧٩).

٢) بكسر السن المهملة، وبالدلال، وانطلق العلماء على أن المراد به: السمرار- بكسر السن، وبالدلال المكررة، وهو: السر، والمسار. قاله: النووي في شرحه على مسلم (١٤/١٠٠).

وانظر: تصحيحات الحداثين (١/٢٨٩)، والمشارق (٢/٣٠)، وعمدة القارئ (٢/٢٩١).


٤) الموضوع المتقدم نفسه، عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله -بن غدير، وإسحاق بن راهويه، كلهم عن ابن إدريس به، غير أنه لم يسق لفظه، قال: (مثله) هه، يعني: مثل حديث عبدالواحد، والحديث في مصنف ابن أبي شيبة (٧/٥٠) ورقمه /١.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعد

وابن ماجه، والبزار جميعًا بأسانيدهم عن عبدالله بن إدريس، ورواه: الإمام أحمد، وأبو يعلى، والطبراني بأسانيدهم عن زائدة (هو: ابن قدامة)، ورواه: أبو يعلى-أيضا- بسنده عن سفيان ( يعني: ابن سعيد الثوري)، أربعتهم عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن مسعود.
واللفظ حديث مسلم، ولابن ماجه: إذنك علي: أن ترفع الحجاب، وأن تسمع سوادي حتى أفاك، ولالبزار: (وأن ترى سوادي حتى...

(1) المقدمة:فضل: عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه-1/49 ورقمه/139.
(2) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (154-153) عن ابن إدريس به، وكذا رواه: يعقوب في المعرفة (756) بسنده عن ابن إدريس به.
(3) ورواه: من معاوية بن عمرو (هو: الأزدي) عن زائدة به.
(4) من معاوية (بوفاءه: زهير بن حرب) عن معاوية عن زائدة به.
(5) المعجم الكبير (8449) ورقمه/77 ورقمه/161 عن محمد بن النضر الأزدي عن معاوية به.
(6) وكذا رواه: أبو نعيم في الحلية (116) بسنده عن زائدة به، غير أنه قال في مثن الحديث: (وأن تسمع شراي) اهـ، والصحيح أن الرواية بالواو والدال (وانتظر) تحقائب المحدثين (288-289).
(7) وكذا رواه: ابن مهدي (وهو: عبدالرحمن) عن سفيان به.
(8) بكر المقدمي عن ابن مهدي (وهو: عبدالرحمن) عن سفيان به.
(9) وكذا رواه: البغوي في شرح السنة (285) ورقمه/173، وابن عساكر في تاريخه (88، 87) بسندهما عن حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله به.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(أفاك)، وهذه رواية فيها تخريج من بعض رواهًا؛ لمخالفتها سائر الropات-والله أعلم.-

ورواه: الإمام أحمد (1) عن وكيع (2)، وعن عبدالرحمن (وهـ: ابن مهدي) (3) جميعًا عن سفيان (هو: الأثري) عن الحسن بن عبيد الله، ولم يذكر فيه: عبدالرحمن بن يزيد (4)... وهذا إسناد منقطع؛ لأن إبراهيم بن سويد لم يسمع ابن مسعود، بينهما: عبدالرحمن بن يزيد-كما سلف- (5).

ولفظ حديث وكيع نحو اللفظ المتقدم، ولا ابن مهدي: (قد أذنت لكي أن ترفع الحجاب، وتسمع سوادي حتى أفلاك).

وأما حديث علقمة بن قيس عنه فرواه: الإمام أحمد (6)، وأبو يعلى (7) عن أبي خيثمة، والطيراني (8) عن محمد بن الضر الأردي، كلهم عن معاوية بن عمر، عن زائدة قال: قال سليمان: سمعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد عن علقمة، فذكر نحوه، فيه: (إذن ذلك علي أن تكشف الستر)... وهذا إسناد فيه لم يسم. وله الحديث ليس معرفًا عن-

________________________

(1) (30/9 ورقم/3684.
(2) وكذا رواه: ابن عساكر في تاريخه (33/85) بسنه عن وكيع به.
(3) (277 ورقم/2732.
(4) وكذله رواه: جرير بن عبدالحميد عن الحسن بن عبيد الله... أفاده: الدارقطني في العلل (2/209)، ولم يسبق إسناده.
(5) وانظر: فضائل الصحابة للنسائي (149/10) رقم/158.
(6) (384 ورقم/3834.
(7) (141 ورقم/1507.
(8) المعجم الكبير (97/7 ورقم/840.)
عِلْقَمَةُ عَنْ ابْنِ مُسْمَعٍ; فَأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ طَرْيقِ زَائِدَةٍ عَنْ الْحَسَنِ عِنْ إِبْرَاهِيمٍ.

ابْنِ سُوِيْدٍ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ مُسْمَعٍ; وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ.

وَسَلََامُ الْمَذْكُورِ فِي الْإِسْنَادِ هُوَ: الْأَعْمَشُ، نَسْبُهُ الْمَدَارِقْطِيُّ فِي

الْعَلَّلٍ، وَأُفْمَدَ أَنْ قَالَ فِي الْحَدِيثِ-أَيْضاً- عَنْ زَائِدَةٍ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ

إِبْرَاهِيمٍ عَنْ عِلْقَمَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَصَوْب

قَوْلِهِ مِنْ قَالَ: عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهٍ... وَهُوَ كَمَّا قَالَ-وَاللَّهُ

تَعَالَ أَعْلَمُ.-

۵۸۵-۱۸۱ عَنْ حَمِيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَمِيرِي فَقَالَ: قَالَ ابْنُ

مُسْمَعٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: رَكِّبْتُ لَا أُحِبْجِبْ عَنْ النَّجُوْىِ، وَلَا عَنْ كَذَّاً،

وَلَا عَنْ كَذَاً.

وهَذِهِ الْحَدِيثُ رَوَاهُ: الْإِمَامُ اِبْنُ عَدَيٍ (۱) عَنْ إِسْمَاعِيلٍ، وَعَنْ ابْنِ أَبِي عَدَيٍ

وَيَزِيدٍ (۲)، وَرَوَاهُ: أَبُو يَعْلَى الْمُوَسْلِي (۳) عَنْ أَبِي خَيْثِمَةٍ عَنْ يَزِيدٍ بْنِ

هَارُونٍ-وَحَدَّهُ (۴)، جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُوَّانٍ (۵) عَنْ عَمْرَو بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمِيدٍ

۱. (۵/۱) رَقْمُ السَّؤْالِ /۸۲۴.
۲. (۲/۱۱۱) وَرْقَمُهُ /۳۳۳.
۳. (۲/۳۷/۵۸) وَرْقَمُهُ /۸۸۸.
۴. (۳/۷) وَرْقَمُهُ /۵۲۹۱.
۵. (۴/۱۹۴) وَرْقَمُهُ /۴۴۹.
۶. (۶/۲۷۴) وَرْقَمُهُ /۸۴۹.
ابن عباس: الحموري عن ابن مسعود به، واللفظ مختصر من لفظ الإمام أحمد عن إسماعيل، وسائر الرواة عن ابن عون نحوي. ولإمام أحمد في حديث إسماعيل: قال ابن عون: (فنسى واحدة، ونسبت أنا واحدة)اهـ.

يعني: شيخه عمرو بن سعيد، كما في تأريخ ابن عساكر(1).

الحديث قال فيه الحاكم(2) -وقد رواه بسنده عن ابن عون به-

هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه البهذي في التلخيص(3). ورجال أسانيد الحديث رجال الشيخين عدة ابن عون(4)، وعمرو بن سعيد(5) فمن رجال مسلم وحده. وأعله أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد(6) الإسناد بالانقطاع بين حميد بن عبدالرحمن، وابن مسعود، قال: (وحميد بن عبدالرحمن هو الحموري تابعي، ثقة، لكنه يروي عن متأخري الصحابة كابن عمر، وأبي هريرة. وما أظهره من طبقة من يدرك ابن مسعود)اهـ.

وأيضاً مسعود سنة: اثنتين وثلاثين، أو التي تليها(7). ومات حميد ابن عبدالرحمن بعد الثمانين(8)، ولا أدرى ميق ولد، وكتم كان له مسن

(1) (32 / 239).
(2) تقدمت الخواالة عليه.
(3) (182 / 4).
(4) انظر ما رقم له الحافظ في التقريب(ص/ 533) ت/ 3544.
(5) انظر ما رقم له الحافظ في التقريب(ص/ 536) ت/ 5070.
(6) (23/ 234) ورقمه 3644.
(7) انظر: تأريخ ابن زبير(1/ 118)، والإعلام للبهذي(1/ 25) ت/ 58.
(8) كما في: طبقات خليفة(ص/ 204).
الأخبار الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

العمر يوم مات؟ غير أي ن، لم أر من دفع سمعه من ابن مسعود في غير مـ
ظنه أحمد شاكر.

وسماعه منه محتمل؛ لما سلف آنفاً من تأريخ وفاة ابن مسعود، وحميد.

ولكن الحافظ (1) عد حميدة في الطبقة الثالثة، وتمييزها (2). (الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن، وابن سيرين).

وفي طبقة تلاميذ ابن مسعود في تقديب الكمال (3) جماعة كثيرة من
الرواة الذين عدهم الحافظ في الطبقة الثالثة نفسها، ولم يدفع أحد من أهل
العلم سماهم من ابن مسعود فيما أعلم كأبراه بن ناجية (4)، وبلادـ
بالدال بن ناقة (6)، وعمر بن عبدة الكوفي (7)، وعبد الله بن بريدة (8)
وعبدالله بن زيد الأسدي (9)، وعبد الله بن عمرو الأودي (10)، وعبد الرحمن

(1) التقرير (ص/ 275) وت/ 1563.
(2) المرجع نفسه (ص/ 81).
(3) (16/ 123-126).
(4) التقرير (ص/ 165) وت/ 606.
(5) المرجع المقدم نفسه (ص/ 179) ت/ 783.
(6) المرجع المقدم نفسه (ص/ 477) ت/ 3121.
(7) المرجع المقدم نفسه (ص/ 493) ت/ 2244.
(8) المرجع المقدم نفسه (ص/ 507) ت/ 2347.
(9) المرجع المقدم نفسه (ص/ 531) ت/ 3531.
ابن حرملة الكوفي (1)، وعبد الرحمن بن يزيد النجسي (2)، وعبيدة بن ربيعة (3)، وعمرو بن سلمة الهدماني (4)، وغيرهم.

والحديث في تقدي غير منقطع إلا إذا ثبت يقيناً أن حميدة لم يسمع- أو بدرك - ابن مسعود- رضي الله عنه... والحديث صحيح على شرط مسلم، قد صحته الحاكم، ووافقه الذهبي- كما تقدم، وبالله التوفيق- والسداد.

وتقدمت عدة أحاديث في هذا المعنى في المطلب الحادي عشر، من هذا الفصل... فانظرها.

(6) وتدخيل- أيضًا - "حديث حديثة يرفعه: (ما أقرأكم عبد الله فاقروه)، رواه: الترمذي، وغيره، وهو حديث حسن لغيره.

686-11 [ذ] عن أبي ذر- رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول: (ليمُؤُون رجل منكم يتلا من الفلاة من الأرض، يشهد عصابة من المؤمنين)، قال: فكل من كان معي في ذلك الجنس، في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، و قد أصبحت بالفلاة أموت، فراغي- يعني: امرأتي- الطريق، فينة في كذلك إذا هي بالقوم تجد (1) هـ-

(1) المرجع المتقدم نفسه (ص/575) ت/3865.
(2) المرجع المتقدم نفسه (ص/604) ت/470.
(3) المرجع المتقدم نفسه (ص/654) ت/4442.
(4) المرجع المتقدم نفسه (ص/737) ت/5076.
(5) في فضائل: حديثة، رقمه/1350.
(6) أي: يتجه في السير هم. - انظر: النهاية (باب: الجهمية بن الدال)1/244.
رواحلهم، فأقبلوا حتى وقفوا عليها، فقالوا: ما لك؟ قالت: أمـرُ مـن المسلمين تكفونه، وتوجرون فيه، قالتوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر، فلمـا وقفوا عليه، قال: (أبشروا، أنتم النـفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - فيكم ما قال).

رواح: الإمام أحمد(1) عن عفان(2) عن وهيب(3) وهذا مختصر من لفظه - ورواه(4) أيضاً - عن إسحاق بن عيسى، ورواه: البيار(5) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن يحيى بن سليم(6)، كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن إبراهيم الأشتر عنه بـ ... إلا أن يحيىـ بن سليم قال في حديثه عن ابن خثيم عن مجاهد عن إبراهيم الأشتر عن أبيـه عن أم ذر عن أبي ذر به، بنحوه، مختصراً.

وهكذا رواه: ابن الأثير(7) بسنده عن عفان عن وهيب به، إلا أنه قال في إسناده: (عن زوجة أبي ذر)، بدل قوله: (عن أم ذر).

________________________

(1) (5/506).
(2) هو الصفار، وشيخه فيه هو: ابن خالد.
(3) ومن طريق وهيب رواه - كذلك - ابن سعد (4/332-333).
(4) (5/350).
(5) (9/440-448 ورقمه 104).
(7) أسد الغابة (1/358).
ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (1) عن عفان الـصفار به، ولم يذكر أبا ذر في الإسناد.

وفي الطريق - الآنفة الذكر -: إبراهيم بن الأشر، واسم الأشر:

إبراهيم بن مالك بن الحارث، روى عنه جماعة (2)، وذكره ابن حبان في الثقات (3) - وما تابعه أحد -، واختفى في إسناد حديثه على ما تقدم ذكره، وطريق الإمام أحمد عن عفان عن وهيب عن ابن حثم أصح - مع ضعفها؛ لوجود ابن الأشر في إسنادها -، وفي الطريق الأخرى - إضافة للعلامة المتقدمة -: يحيى بن سليم، وهو: الطائي، سفيه الحفظ، وزاد راويين في الإسناد، لم يذكرها وهيب.

وإبن مصعود من أولئك النفر الذين شهدوا دفن أبي ذر... فعن محمد ابن كعب قال: (إن ابن مصعود أقبل في ركب عمار، فمرّ بجنازة أبي ذر على ظهر الطريق، فنزل هو، وأصحابه، فواروه). أورده الهميمي في جمع الزواري، وقال: (رواه: الطبراني، ومحمد بن كعب لم يدرك أبا ذر، وابن إسحاق مدلس) اهـ. يشير أنه لم يصرح بالتحديث، فحديثه ضعيف، ومحمد بن كعب لم يلق ابن مصعود - كما قاله -؛ فحديثه مرسل (4) -، والحديث لم أره في المعجم الكبير، فله في المقدار المفقود منه.

---

(1) انظر: التذكرة للحسيني (17/31) ت/99، وتعجيل المنفعة (ص/19) ت/
(2) انظر: جامع التحصيل (ص/268) ت/7207.
(3) (4)
(5)
وللحديث في الطبقات الكبرى (1) لأبو سعد عن أحمد بن محمد بن أبي بكر عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني بريدة بن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود بن مطرفٍ (وأبى إسحاق صرح بالحديث - كما تقدم)، ولكن في الإسناد علتان: ضعف خبر взять بن سفيان الأسلمي، وما تقدم ذكره من عدم لقب محمّد بن كعب ابن مسعود. قال ابن الأثير (2): (و뿜ي في أبوذر سنة: اثنتين وثلاثين، بالردة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود؛ فإنه كان مع أولمّاد النفر الذين شهداً موتاه) أهـ.

ورواه ابن حبان في صحيحه (3) بنده عن الحسن بن محمد الصباح عن يحيى بن سليم، وذكر فيه شهدته: حجر بن الأديب، وهو: حجر ابن عدي الكبدي، له صحبة (4)، قال: (في نفر كليم يمامة)، ووقع له (5) مثل هذا الآخر أيضًا - من طريق علي بن المدبي عن يحيى بن سليم ده. وكندة قبائل مشهورة من اليمن (6)، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - هذلي، وهذيل قبيلة مساكنها جنوب مكة (7)، ومكة من همامة،

——

1. (4 228-229).
2. (2 أسد الغابة (1038).)
3. (3 الإحسان (15 57 58-57) ورقمه 670.)
4. (4 البحت: الإصابة (1 14) ت 1729، وحجر: بضم أوله، وسكن الجيم; قاله في الإصابة.
5. (5 الإحسان (15 61 67) ورقمه 671.)
6. (6 انظر: الأندلوب (5 104).)
7. (7 انظر: الأندلوب (5 131).)
وبياءة من أرض اليمن، فكل من ذكر في الروايات - فيما يظهر - يمانون.
والحديث أورد: المنذري في الترغيب والترهيب، والهشمي في مجمع الروايد، وعزاوه إلى الإمام أحمد، إلى البزار - ولم أره فيه، ولا في زوائده للهشمي، فلعله في المقدار المفقود -، وقالا - ينسدان إحدى طرق الحديث عند الإمام أحمد: (ورجاله رجال الصحيح) هى. وهذا لفظ المنذري، وطريقه عنده ليس فيه شيء رجؤهما رجال الصحيح; لأن إبراهيم بن الأشتر لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو مذكور في الإسنادين. وأشار الحافظ إلى قصة الحديث، وقال: (روى) بسنده لا باس به; هى.
والحديث رواه: الحاكم في المستدرك بسنده عن معاوية بن عمرو، عن زائدة عن ابن خثيم عن مjahد قال: (قال أبو ذر لنظر عنده...). فلم يذكر فيه إبراهيم، ولا أحداً من تقدم ذكرهم، وهذا معضل... ومنه يتضح أنه لم يصح في هذا المعنى، شيء من الطريق المتقدمة - والله أعلم -.

(1) انظر: النهاية (باب: الياء مع الميم) 5/ 300.
(2) (4/ 221-230) ورقمه/ 161.
(3) (9/ 326-332).
(4) الإصابة (4/ 14).

عنه.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

587

هذا الحديث يرويه منصور بن المعتمر عن القاسم بن عبد الرحمن، وخالف عنه.

فروهاء البزار (1) واللفظ له - عن محمد بن جعفر، ورواه الطبراني في الأوسط (2) عن محمد بن إبراهيم الرازي عن زنيج أبي غسان، كلاهما عن هارون بن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عنه عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود بل... قال البزار: (ولا نعلم أسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا هذا الحديث، ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس من حديث محمد بن جعفر عن هارون، وقد روي عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاً). وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا عمرو بن أبي قيس)، وليس له فيه طرفه الآخر.

وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، نفي ابن معين (3) مرة -، وأبو حاتم (4) سماه من أبيه وأثقه ابن معين (5) مرة أخرى -، وسلم الإمام...

(1) (0/505 ورقه/1986)
(2) (2/477 ورقه/6875)
(3) التأريخ - رواية الدوري - (2/351)، وسواهات ابن الجندل له (473/819)
(4) كما في: المراسيل لابنه (ص/256) ت/476
(5) كما في: جامع التحصيل (ص/232) ت/437
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

أحمد: هل سمع عبد الرحمن من أبيه، فقال: (أما الشورى، وشريك فقولان: سمع)، وكذلك أثبت له ابن المديني(1) السماع من أبيه، وقال ابن حجر(2): (سمع من أبيه، لكن شيئاً يسر)، أه.. وفي سنده البازار، شيخه محمد بن حميد، وهو: أبو عبد الله الرازي، وهو ضعيف الحديث، وتابعه زنيج أبو غسان - واسمه: محمد بن عمرو -، وهو ثقة، ولكن الراوي عنه لم أقف على ترجمة له(3).

رواه زائدة بن قدامة عن منصور، واحتج عنه… فرواه الطبري في الكبير(4) عن محمد بن النضر الأردي عن معاوية بن عمرو عنـ منصور عن القاسم بن عبد الرحمن به، ولم يذكر أباه، وجدت، فهو معظـ. وهكذا رواه: سفيان الثوري، فيما رواه: ابن أبي شيبة في المصنف(5)، والإمام أحمد في فضائل الصحابة(6)، والحاكم في المستدركي(8)، ثلاثتهم - عدا الحكم - عن وكيع عنه، إلا أن الحكم لم يذكر في سنده: (زائدة)، ولعله سقط ذكره من الإسناد; بدليل رواية

(1) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.
(2) كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها- أيضاً -.
(3) التقريب (ص/ 87) ت/ 3949.
(4) وانظر: مجموع الرواية (9/ 290).
(5) (7/ 80) ورقمه/ 8458.
(6) (7/ 211) ورقمه/ 7.
(8) (7/ 838) ورقمه/ 1536.
(9) (7/ 318).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

الإمام أحمد. وهكذا رواه - أيضاً -: إسرائيل بن يونس عن منصور، فيما
رواهم: الحاكم(1) بندهله إليه... وهذا أشبه طرق الحديث بالصواب(2).
رواهم: ابن أبي عمرو(3)، ويعقوب بن سفيان(4)، كلاهما عن سفيان
عن أبي عميس عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: تكلم ابن مسعود عند
النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره في قصة، دون طرفه الآخر... وأبو
عميس هو: عتبة بن عبد الله بن عتبة المهذلي، وحديثه معضول؛ لأن القاسم
لم يذكر زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا جده ابن مسعود(6).
رواهم: الحاكم في المستدرك(1) بندهله عن أبي جعفر محمد بن علی
الوراق - حمداً - عن يحيى بن علی الحارثي عن زائدة عن منصور عن
 бизد بن وهب عن ابن مسعود به، بناحية... وقال: (هذا إسناد صحيح
على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله علته)، ثم ذكر رواية إسرائيل
المقدمة. وشيخه وشيخه لم يرو لأحد منهما أصحاب الكتب
الستة، وتفرد يحيى بن علی بهذا الوجه عن زائدة عن منصور. والاشبه في

(1) (3/138-218).
(2) وأشار البيهقي في المدخل (ص/ 139) رقم/ 97 إلى طريق إسرائيل، والثوري
عن منصور.
(3) في مسنده (كما في: المطالب الفعلية 9/ 33-939 ورقمة/ 501-7).
(4) المعرفة والتاريخ (2/ 549-250).
(5) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ 162) ت/ 322، وجامع التحصيل (ص/
262-253 ت/ 224).
الحديث - كما تقدم - أنّه عن منصور عن القاسم به، وروايته معتضلة، فالحديث ضعيف من هذا الوجه.

وروى الإمام أحمد عن وكيع عن مالك - يعني: ابن مغول - عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، قال: قال رسول الله ﷺ: صلى الله عليه وسلم: (رضي الله عن أبن أم عبد)، وهذا مرسال، رجاله كلهم ثقات.

والحديث أورده الدارقطني في العلل، وذكر فيه بعض ما تقدم، إلا أنه قال في رواية زائدة: (عن منصور عن القاسم، قال حدثت عن ابن مسعود مرسلاً)، ثم قال: (والمرسل هو أثبت) اهـ، وله ما تقدم من الترجيح أشبه - والله تعالى أعلم.


وفى رواية: (رواه: الطبراني، وروجاه ثقات، إلا أن عبد الله بن عثمان بن خثيم لم يسمع من هذا الحديث أورده الهيثمي في جمع الزوائد)، وقوله: (وهكذا).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

أبي الدرداء) أهـ. وأحاديث أبي الدرداء - واسمه: عويم بن زيد - من المعجم الكبير لم تزل مفقودة - في حد علمي -.

وروي الحديث: أبو نعيم في المعرفة(1) عن عبد الله بن محمد عن علي
ابن محمد بن سعيد عن أحمد بن يونس عن ابن شهاب عن محترم البصري عن محمد بن واسع عن ابن جبير عن أبي الدرداء به، بنحوه:

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه محترم البصري، وهو: ابن عبد الرحمن لـ: الحداث.
وعلي بن محمد بن سعيد لم أعرفه. وأحمد هو: ابن عبد الله بن يونس. وأبو شهاب اسمه: عبدره بن نافع. وابن جبير هو: سعيد. وقال أبو نعيم عقب الحديث:
(رواه: منصور عن القاسم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم) - أهـ.

ثم ساقه(3) عن الطبراني عن محمد بن النضر(2) عن معاوية عن زائدة
عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: جدثت أن رسول الله صلي الله عليه وسلم - قال: (رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد)...

هـذا مرسلاً وتقدمت بعض طرق الحديث في الحديث الذي قبل هذا.
وتقدم(4) من حديث حذيفة، مرفوعاً: (وما حدثكم ابن سعود
فصدقوه). رواه: الترمذي، وغيره، بسنده ضعيف. والحديث: حسن لغيره
بشواهد.

(1) ورقه/ 648/ (2) ورقه/4482/ (3) ورقه/ 648/ (4) ورقه/ 6482.
(1) ورقه/ 648/ (2) ورقه/4482/ (3) ورقه/ 648/ (4) ورقه/ 6482.
الأحاديث المُواردة في فضائل الصحابة من الرجال

1589 [22] عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال لرجل:

(سأحدثك برجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهمّ يحبهما: عبد الله بن مسعود وعمر بن ياسر).

روااه الإمام أحمد عن أسعد بن عامر عن جربن قال: يعني ابن حازم ورواه الطبراني في الأوسط عن أحمد ( يعني: ابن القاسم بين مساور) عن عبادة بن موسى الختلي عن أزهر بن سعد (هو: السمان) عن ابن عون و هو: عبد الله، كلاهما عن الحسن عن منه به... قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا أزهر، تفرد به عبادة الهام وتابع عبادة: الإمام أحمد في فضائل الصحابة.

(1) ـ (29/142) ورقمه/17807.
(2) رواه: ابن عساكر في تاريخه (13/105) بسنده عن أبي سلمة بن إسماعيل عن جربن.
(3) ـ (360/261) ورقمه/115.
(4) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (2/63) ورواه: النسائي في فضائل الصحابة (ص 154 ورقمه 169) وفي السنن الكبرى (5/75 ورقمه 872) ـ (2/392) عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، ورواه: الحاكم في المستدرك.
(5) مسند عن عبيد الله بن معاذ، ثلاثهم عن منذر عن ابن عون، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان الحسن بن أبي الحسن سمعه من عمرو بن العاص، فإنه أدركه بالبصرة بلا شك)، اهـ، قال الذهبي في التلخيص (3/326): لكنه مرسوم.
(6) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/263) عن يزيد بن هارون وموسى بن إسحاق، كلاهما عن جربن بن حازم عن الحسن به، بحده.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

وأورده الطبراني في مجمع الزوائد(1)، وقال – وقد عزى إليه، وإلى رجال أحمد رجال الصحيح – وهو كما قال.

والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وأعلمه الذهبي بالإرسال – كما تقدم –.

ولعل سبب الإعلان أن الحسن لم يذكر سماعًا، أو إخبارًا في الحديث، وهو من كل طرفي التي وقفت عليها يقول: (قال عمرو)، أو: (قال رجل لعمرو، فيذكره! والحسن مدرس – كما تقدم –). ولم أر أحدًا من أهل العلم دفع سماع الحسن من عمرو(2)، وقد أدركه بالبصرة – كما تقدم في قول الحاكم.

وروى الإمام أحمد(3) أيضاً - عن عفان عن الأسود بن شيبان(4): حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال: جزع عمرو بن العاص عند الموت جزعاً شديداً. ثم ذكر كلاماً بينه وبين ابنه عبد الله، وفيه أن عمراً قال: (ولكني أشهد على رجلين أنه قد فارق الدنيا، وهم يجهما: ابن سهية، وابن أم عبد).

(1) انظر - مثلًا - ترجمته في: جمعة التحصيل (ص 82 وما بعدها).
(2) (29/631-320) ورقمه 1/17881 - ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخه.
(3) (2/536-537) ورواه: ابن عساكر في تاريخه (13/590-591) بسنده عن حجاج بن منهل عن الأسود به.
وهذا إسناد على شرط مسلم، انفرد - دون البخاري - بإخراج
حديث الأسود بن شيبان (1)، وأبي نوفل (2) في صحيحه. وما قبله به: حسن
لغيره - في أدنى أحواله -.

1590

[٢٣] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول
الله، علمي من هذا القول، قال: فمسح رأسي، وقال: (يَرْحَمُكَ اللَّهُ، إِنَّكَ
غَلِيمُ مُعَلِّمٍ).

هذا الحديث يرويه عاصم بن بديلة بن أبي النجود عن زر بن حبيش
الأمردي عن ابن مسعود، وروااه جماعة عن عاصم.

فرواه: الإمام أحمد (3) - وهذا من لفظه - عن أبي بكر بن عيّاش (4);
ورواه - أيضاً - عن عفان (1)، وأبو يعلى (5) عن أبي خيشمة، عن روح بن

(1) انظر ما رقم له به الحافظ في التقرب (ص/ 146) ت/ 507.
(2) انظر ما رقم له به الحافظ في التقرب (ص/ 1216) ت/ 8488.
(3) (٦/ ٧٢) ورقمه/ ٣٥٩٨، (٦/ ٦٣) ورقمه/ ٢٠٦١،
(4) ورواه: ابن قتيبة في صحيحه (١٥/ ٥٣٦-٥٣٧) ورقمه/ ٧٠٦١،
والللكافي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤/ ٠٨٨-٠٨٧) ورقمه/ ٤٨٧، وأبو نعيم في
الحلية (١/ ١٢٠)، كلههم من طرق عن أبي بكر بن عيّاش.
(5) (١١/ ١٢٥) ورقمه/ ٤٤١٢.
(6) ورواه عن عفان - أيضاً -: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ١٠١-١٠١)،
(7) وابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٤٤) ورقمه/ ١٦٣.
(8) (٢٠٩/ ٧١-١٠) ورقمه/ ٥٣١٠.
الاحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤدي الأشاعري

عبدة، والطبراني في الكبير، عن علي بن عبد العزيز، وأبي مسلم الكشبي، كلاهما عن حاجج بن المنهال، ثلاثتهم: (عفان، وروح، وحجاج) عن:

حماد بن سلمة.

ورواه: البزار عن خالد بن يوسف، ورواه: أبو يعلى، ورواه: الطبراني في الكبير، عن خلف بن عمرو الكعبي، كلاهما (أبو يعلى).

وخلفه عن المعلي بن مهدي، كلاهما (خالد، ومعلي) عن أبي عوانة.

ورواه: أبو يعلى، ورواه: الطبراني في الصغير، عن عمر بن عبد الرحمن السلمي، أبي خفصة البصري، كلاهما (أبو يعلى، وأبو حفص) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن أبي المنذر سلام بن سليمان، ورواه:

(1) (9/ 79-88) ورقمه 8450.
(2) ورواه عن حماد - أيضاً - الطالسي في مسنده (2/ 127) ورقمه 353.
(3) ورواه: يعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 126) والشاكي في مسنده (2/ 122) ورقمه 126.
(4) ورواه: بالبهق في الدلالات (2/ 172)، كلمهم من طرح عن حماد.
(5) ورواه: البخاري في صحيحه (1/ 432) ورقمه 432 ورقمه 4985.
(6) ورواه: ابن حبان في صحيحه (14/ 79) ورقمه 2604.
(7) وهو الوضاح، رواه من طريقه - أيضاً - الالكاني في شرح أصول اقتباس أهل السنة (4/ 807-808) ورقمه 1487، وأبو نعيم في الحلية (1/ 125) والألفية في الدلالات (2/ 501-502) ورقمه 125.
(8) (9/ 29-30) ورقمه 569.
(9) (1/ 50) ورقمه 504، وقال: (لم يروه عن سلام بن المنذر إلا إبراهيم بن الحجاج).
الطبراني في الكبير (1)، وفي الأوسط (2) عن محمد بن المرزبان الأدمي
الشيرازي عن سهل بن عثمان عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي
أبواب الإفريقى، خمستهم (أبو بكر بن عياش، وحماد بن سلامة، وأبو
عوانة، وأبو المنذر، وأبو أيوب) عن عاصم به... وللإمام أحمد في الموضع
الثاني: علمي من هذا القرآن، فقال: (إنك غلام معلم)، ولم يذكر مسح
الرأس، ونحوه حديث حماد بن سلامة عن عاصم. ولأبي على، والطبراني
من حديث أبي المنذر: فمسح رأسه، وقال: (بارك الله فيك، فإنك غلام
معلم). وللطبراني في حديث أبي أيوب: (يرحم الله، إنك غلام معلم)
ولم يذكر المسح.

والحديث حسن، مداره على عاصم بن مهدي، وهو راو حسن
الحديث - كما تقدم عن أهل التقد -

ورواه: الذهبي في السير (3) من طريق الإمام أحمد عن أبي بكر بن
عياش، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد) اهـ. وأبو المنذر سلام بن
سليمان مختلف فيه، قال ابن حجر: (صدوقي يهم) - وتقدم -، ولم يتابعه
أحد - فيما أعلم - على قوله في الحديث: (بارك الله فيك).

وخلال بن يوسف - شيخ البزار - هو: السمي، ضعيف الحديث -
وتقدم. واسم أبي أيوب الإفريقى: عبد الله بن علي الإفريقى الأزرق،

(1) (3/979) ورقمه/ 18457.
(2) (3/86) ورقمه/ 29817.
(3) (1/468-469).
ووثقه ابن معين(1)، وقال أبو زرعة(1): (ليس بالمتين، في حديثه إنكار، هو
لين)، وقال ابن حجر(3): (صدق بخطيه) - وقد تباعا -.

1591 - [42] عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَو كَتَب مُؤْمِنً(3) أَحَدًا مَنْ غَيْر
مُشْوِرَةْ(6) لأَمْرَتْ أَمَّ عَبْدَ(1)
رواه: أبو عيسى الترمذي(7) - واللفظ له -، وأبان ماجه الزهري(8)،
والإمام أحمد(8).

(1) التأريخ - رواية الدورى - (2/200).
(2) كما في: الجرح والتعديل (5/116) ت/ 526.
(3) التقريب (ص/528) ت/ 5511.
(4) تشهد الميمن المكسورة - أي: جاعلاً أحدًا أميرا، -انظر: تحفة الأحوذي
(10/132).
(5) يفتح، فسكون، ففتح، كما في المرجع المقدم، الحواله نفسها.
(6) أي على جيش، أو على أمر من أموره حال حياته، ولا يجوز أن يحمل على
غير ذلك، فإنه وإن كان من العلم والعمل مكان، وله الفضائل، والسوائب فإنه لم يكن
من قريش، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم - على أن الخلافة في قريش في غير ما
حديث. -انظر: تحفة الأحوذي (10/132).
(7) في (كتاب: المناقش، باب: مناقب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-)/
322 ورقمه/ 320 عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان الثوري.
(8) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-)، فضل عبد الله
ابن مسعود) 1/9 ورقمه/ 127 عن علي بن محمد بن وكيع عن سفيان به، بنحوه.
(9) (1/140) ورقمه/ 1329 عن وكيع، بمل حديث علي بن محمد عنه، وهو
في الفضائل (2/839) ورقمه/ 1538 سنة، وماذا.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وأبو بكر البزاز(1)، أربعتهم من طرق عن سفيان الثوري(2)، ورواه: الترمذي(3)، والإمام أحمد(4)، والبازار(5)- أيضاً، والطبراني في الأوسط(6)، كلهم من طرق عن منصور بن المعتمر، ورواه: الإمام أحمد(7).

(1) (٣/٥٣) ورقمه/٨٣٨ عن محمد بن المثنى عن موسى بن مسعود عن سفيان الثوري، بنحوه.
(3) (٥/٢٧٣) ورقمه/٣٨٠٨ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن صاعد الخراط(٤) وهو: ابن عبيد) عن زهير بن معاوية عن منصور به، بنحوه. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (٣/٢٨٤).
(4) (٣/٤١١) ورقمه/٨٤٦ عن موسى بن داود، و(٢/١١٥) ورقمه/٨٥٢ عن حسن ابن موسى، كلاهما عن زهير بن معاوية به، مثلاً.
(5) (٣/٧٣) ورقمه/٨٥٧ عن محمد بن المثنى عن موسى بن داود عن زهير به، مثلاً، والحديث من طريق زهير - أيضاً: - يعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/٤٣٤)، والخطيب في تاريخه (١/١٤٨)، والبغوي في شرح السنة (١٤/١٤٩) ورقمه/٦٦٧، وقال: (هذا الحدث إذا يعرف من حديث علي)، وذكره الدارقطني في العلل (٤/٤٤).
(6) (٢/٣٨٧) ورقمه/٦٣٨٧ عن محمد بن عمرو (هو: ابن خالد الخراط) عن أبيه عن زهير (بيتي: ابن معاوية) عن منصور به. وقال: (لم يعرف هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا منصور، فترد به زهير) اهـ، وفيما ذكرت منه طرق الحديث رد عليه.
(7) (٢/٥٦٦) ورقمه/٥٦٦ عن أبي سعيد (بيتي: مولى بني هاشم) عن إسرائيل وهو: ابن يونس، به مثلاً.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

1، مثلاً، من طريق إسرائيل بن يونس (3) ثالثتهم (سفيان، ومنصور، وإسرائيل) عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب: قال أبو طالب: غريب، إنما نعرفه من حديث الحارث عن علي. وقال البارز: عقب حديث سفيان: وهذا الحديث لا تعلمه يروى عن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، هذا الإسناد: اهـ. ولا أن ماجه: لو كنت مستحفًا أحدًا من غير مشورة لاستخلقت ابن أم عبد.

وفي الإسناد: أبو إسحاق، وهو السبئي، مدلس من الثالثة، وقد عنن. والحارث هو ابن عبد الله الأعرور لا يتجه به؛ فالحديث ضعيف، وقد ضعفه المبارکوري (3)، والألباني (4).

1 (3) ورقه 837/52 عن يوسف بن موسى عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل به، مثلاً. ومن طريق ابن موسى رواه - أيضًا: ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/541)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (5/552)، وقرن به: عبد الله بن رجاء.

2) لم يقف الدارقطني - رحمه الله - على رواية إسرائيل هذته عن أبي إسحاق، فقد ذكر الحديث في علته (6/866) عن طريق الثوري، ومنصور، ثم قال: ولا نعلم حدث به عن أبي إسحاق كذلك غيرها.

3) نحو الأحذوي (10/12).

ومن علل الحديث الأخرى - فيما دون مدار أسانيده - في أحد
إسنادي الترمذي سفيان بن وكيع، وقد سقط حديثه؛ لما ابتلي به مسن
وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح، فلم يقبل. والحديث وارد
عن أبيه من غير طريقه، فقد جاء -كما تقدم- من حديث: علي بن محمد
عند ابن ماجه، ولا أدرى أهو الطنافسي، أم ابن أبي الخصيب، الثاني
منهما أوثق من الأول. وفي سنده الآخر: صاعد الحرايتي، لم أر من
وثقه (1)، وقال الحافظ (2) (مقبول). وإسرائيل بن يونس ممن سمع من أبي
إسحاق بعد الإختلاف، لكن تابعه: منصور والثوري، الثاني من قدماء
أصحاب أبي إسحاق. وازداد في سنده الحديث على أبي إسحاق على
ثالثة أوجه - غير ما تقدم-.
فرواوح: النسيائي في الفضائل (3)، وفي سننه الكبير (4)، والحاكم في
المستدرك (5)، كلاهما من طريق المعاق بن سليمان الحراي عن القاسم بن
معين (6) عن منصور عنه عن عاصم بن ضمرة عن علي به.
قال: عاصم بن ضمرة، بدلاً: الحارث، وتقدم ذكر الحارث من رواية
زهير بن معاوية عن منصور، وهي أولى. قال الحاكم: (هذا حديث

(1) انظر ترجمته في مقدم الكمال (12/5) ت/ 2793.
(2) التقريب (ص/ 443) ت/ 2858.
(3) (ص/ 101) ورقم/ 123.
(4) (73) ورقم/ 267.
(5) (128).
(6) أشار إليه الدارقطني في العلل (4/65) عن ابن معن - أيضاً-.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

حيح الإسناد ولم يخرجاه)اهـ، وتعقبه الذهبي في التلميح (1) بقوله:
(عاصم ضعيف) اهـ.
وعاصم لا يشبه بحيحه (2)، إلا أن في روايته عن علي كلام. قال ابن حبان (3): (يرفع عن علي قوله كثيرا). وقال ابن عدي - وقد ذكره في الكمال (4) - (وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثاً لكثرة ما يروي عن
علي مما تفرد به، وما لا يتبعه الثقات عليه).
وذكره الدارقطني في العلل (5) عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق مرسلاً، كما ذكره (1) - أيضاً - عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي به... وأبو إسحاق اختلط بأخبره، وكل من روى حديثه لا أدرى أسمع منه قبل اختلافه أم لا؟ لكن تقدم أن سفيان الثوري رواه عنه عن الحارث عن علي، فهذا المختار في سند حديثه؛ لأن سفيان من سمع
 منه قدماً، وتقدم أن منصور بن المعتمر، وإسرائيل رواه عنه مثلك، وسبق
التنبيه على حال إسرائيل في جده - والله أعلم -.

(1) (318/3).
(2) انظر: من كلام يحيى بن معين في الرجال - رواية: ابن طهمان الدقاق - (ص/65) ت/159، والجرح والتعديل (6/1910) ت/72، والتقييب (ص/472)
/208/3.
(3) المجريزين (2/120-126).
(4) (4/220).
(5) (4/26).
(6) الحوالة المتقدمة نفسها.
ورواه عبد العزيز بن أبان عن سفيان عن منصور عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، ذكره الدارقطني في علية (1)، والأفراد (2)، وقال - في الثاني منهما: (غريب من حديث الثوري عن منصور عن أبي إسحاق، تفرد به أبو حكيم الأموي عبد العزيز بن أبان عنه) امه، وعبد العزيز بن أبان هذا متروك الحديث، كذبه جماعة.


وهذا من لفظه - والبيزاز (4)، كلاهما عن محمد بن بشار عن محمد بن أبي عدي (5)، ورواه: الدارمي (6) عن الحسن بن علي عن أبي أسامة، كلاهما

(1) كما في: الأطراف (1/196-197) ورقمه/ 277، ورقمه/ 136-134.
(2) في: كتاب الأمثال، باب: ما جاه في مثل الله لعباده) 5/ 186 ورقمه/ 286.
(3) (5/ 27-3-26) ورقمه/ 186.
(4) ورواه: الأصبهاني في الدلائل (1/ 77) ورقمه/ 65 بسنده عن محمد بن العباس الباهلي عن ابن أبي عدي به.
(5) المقدمة (باب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل مبعثه) 1/ 19 ورقمه/ 12.
عن جعفر بن ميمون عنه عن أبي عم란 عن ابن مسعود بـ: قـال الترمذي: (هـذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأبو تميمة هو: الهجري، واسمه: طريف بن مقال، وأبو عم란 النهيدي اسمه: عبد الرحمن بن مل [1]). وقال البزار: (وهـذا الحديث لا نعلـمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. وقد رواه التيمي فخالف جعـفر بن ميمون في إسناده، وقال: عن عمرو البكري عن أبي عم란) اـهـ.


(1) وانظر: تخفيض الأشراف (7/81) ورقمه/ 9381، وطبقه شيوخ طريق في قدbeb الكمال (13/381).
(2) كما في: الكامل لابن عدي (2/138).
(3) التعلل - رواية: عبد الله - (3/80) رقم النص/ 4107، و(3/3) رقم النص/ 4396.
(4) الضعفاء (ص/164) ت/111.
(5) الضعفاء (1/189) ت/236.
(6) الكامل (2/138).
(7) التاريخ - رواية الدوري - (2/88).
(8) كما في: التهديب (2/109).


والحديث أوردته البيهقي في جمع الزوائد (4), وقال: (رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد، ورواه رجال الصحيح، غير عمرو البكالي; وذكره العجل في ثقات التابعين، وأبو حبان، وغيره من الصحابة) اهـ.

وذكر ابن حجر (5), والماركوفي (6) ابن خزيمة رواه، وصححه.

(1) 234-322/3788 ورقم/3788.
(2) رواه عنه: البخاري في التأريخ الصغير (1/234).
(3) التاريخ الكبير (2/313) ت./2498.
(4) كما في: الجرح والتعديل (2/270) ت./1495. وانظر: التذكرة للحسيني.
(5) 194 م/5164, والاصابة (2/23-24) ت./5990.
(6) 228/8.
(7) الفتح (13/269).
(8) تخفيه الأخوذي (8/108).
ويشبه الإسناد أن يكون منقطعًا، قال البخاري - وقد رواه في التأريخ الصغير (1) وتقدم - (ولا يعرف لعمرو سماح من ابن مسعود) اهـ. وذكره ابن كثير في تفسيره (2) عن الإمام أحمد، وقال: (وفي غرابرة شديدة) اهـ.

واعتقدت الروايات هل كان ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم- تلك الليلة - وهي المعروفة بليلة الجن - أم لا؟ قال ابن كثير (3) - وقد أورد بعضها - (لقد ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - حال مخاطبة للجنة، ودعائه إياهم، وإنما كان بعيدًا منه، ولم يخرج مع النبي أبداً سواه، ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة. وقد يحتال أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود - رضي الله عنه - ولا غيره... ثم بعد ذلك خرج ومعه ليلة أخرى - والله أعلم - اهـ. وذكر البخاري (4) أنه لا يصح أن ابن مسعود كان معه صلى الله عليه وسلم - وهو الذي في صحيح مسلم (5).

والخلاصة: أن إسناد حديث معمر عن أبيه عن أبي تيمية أشبه من إسناد جعفر بن ميمون، لكنه منقطع - والله أعلم -.

(1) (1/234)، وقاله - أيضاً - في تأريخ الكبير (2/200).
(2) (177/2).
(3) تفسيره (4/175-179).
(4) التأريخ الكبير (2/201).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال


رواه الطبراني في الكبير (١)، وفي الأوسط (٢) عن موسى بن هارون عن يحيى الحكيم عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عكرمة عن بـه...

وقال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن سلمة إلا ابنه) اهـ.

ووهذا ابن شعيب متروكل، في حديثه من غمر الصحابة -رضوان الله عليهم- ما فيه. حديث به عنه: يحيى الحكيم - وهو: ابن عبد الحميـد - منهم بسيرته الحديث; فحديثهما رواية هالك عن هالك، ويشبه أن يكون حديثًا موضوعًا.

وتقدم (٣) في فضائله: ما رواه الشيخان، وغيرهما من حديث أبي الدرداء-رضي الله عنه- أن قال لعلقمة بن فيس: (أليس فيكم صاحب السواك، والوساد - أو السرار-). وفي رواية للبخاري: (أوليس عندكم ابن أم عبد، صاحب التعلين، والوساد، والظهرة).

(١) (٩/٩٥) ورقمه/٨٥١٥.
(٢) (٩/٣٦) ورقمه/٨٧٥٠، وعزاء الهيثمي في مجموع الرواـت (٦/١٤) إلى البزار، وانظره (٩/٢٩٠).
(٣) برقم/٧٤٩، وانظر الحديث الذي بعده.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

١٠٤

٥ وما رواه -كذلك- من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- برفعه: (استقرنوا القرآن من أربعة...)، ذكر ابن مسعود منهم -بدأ به-.

٦ وما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-

قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم-سنة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجرؤون علينا. قال: وكتبت أنا، وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورحلان لست أسامهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم -ما شاء الله أن يقع، فقدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: هؤلاء الذين يدعون رحمهم بالغادة والعشي، ودلون وجههم.

٧ وما رواه الترمذي، وغيره من حديث علي -رضي الله عنه-

بمنيه: (إن كن نبي أعطي سبعة نجاء، رفقة... أو قال: نقباء... وأعطيت أنا أربعة عشر...)، ذكر منهم: عبد الله بن مسعود. وإسناده ضعيف.

٨ وتقدم(١) من طريق منها ما هو واه، ومنها ما لم أقت على إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم -قال: (لقد هممت أن أبعثهم إلى الأمم، كما بعث عيسى الحواريين)، يعني من ذكروا في حديث ابن عمرو المتقدم، ومنهم: ابن مسعود.

(١) برقم/٢٠٧، وانظر ما بعده.

(٢) من الآية رقم: (٥٤)، من سورة: الأنعام... والحديث تقدم برقم/١٢٣٣.

(٣) برقم/٧٦٤.

(٤) برقم/٧٣٥، ومعه عدة أحاديث بنحوه.
الحديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

ما رواه الترمذي، وغيره من حديث حذيفة يرفعه: (وما حدثكم
ابن مسعود فصدقته) (1)، وهو حديث حسن لغيره.
ما رواه الترمذي، وغيره-كذلك-من حديث ابن مسعود يرفعه:
(وتمسكوا بهم ابن مسعود)، وسنده واه (2).
ما رواه الطبراني في بعض معاجمه من حديث ابن مسعود ينميه:
(قد أحسنت، أبشر بالجنة) - يعنيه-، وسنده واه-أيضاً- (3).
ما رواه الطبراني-أيضاً- من حديث عبادة أن ابن مسعود ممن
يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم-، وهو حديث لا يصح ممن حديث
الإسناد (4).

خلاصة: اشتمل هذا القسم على خمسة وثلاثين حديثاً، كلها
موصولة. منها أربعة عشر حديثاً صحيحًا-اتفق الشيخان على ثلاثة منها،
وتألفت باثنتين، ومسلم بثلاثة-، وحديثان حسنان. وثمانية أحاديث حسنة
لغيرهما. وستة أحاديث ضعيفة. وأربعة أحاديث ضعيفة جداً-ثبت أصدئها
من طرق أخرى-، وحديث موضوع. وذكرت فيه ثلاثة أحاديث ممن
خارج كتب نطاق البحث، في الشواهد، أو على إثر أحاديث نوهما-والله
 تعالى أعلم.

(1) ورقمه/ ٦٢٠
(2) يرقمه/ ٦٢٢
(3) يرقمه/ ٤٨٠
(4) تقدم في فضائل جماعة من الصحابة، يرقمه/ ٥٧٣.
الأخداد الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعووود الصاعدي

القسم الثالث والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبد الله بن نعيمان-رضي الله عنه- وهو المعروف بالحمار(1)

594 [1] عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- أن رجلاً كان على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- كان اسمه: عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشراب، فأتي(2) به يوماً، فأمر به فجلد، فقال رجل(3) من القوم: اللهم اغفر لهما، ما أكثر ما يؤدي به. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: لا تعلوا، فولاه ما علمت أن يحب الله، ورسوله.

رواياه: البخاري(4)-الفظ له- عن يحيى بن بكير عن الليث(5)- عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال، ورواه-أيضاً- أبو يعلى(6) عن محمد

(1) وكان صاحب مزاح، يضحك النبي-صلى الله عليه وسلم-... انظر: أسـد الغابة(3/112) ت/ 2902.
(2) وقع في المطبوع من الصحيح (فاوتي)، والصواب ما أتيته.
(3) هو عمر. انظر الفتح (2/79)، والإصابة (3/570)، وتتصفح فيه عمر إلى: عمر.
(4) في كتاب: الحدود، باب: ما يكره من لعن المشارب)12/77 ورقمه/ 1780.
(5) ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسـد الغابة(3/111).
(6) وكلنا رواه: أبو نعيم في المعرفة(2/1627-1626) ورقمه/ 0914-48-137.
(7) عن يعقوب بن سفيان عن عبدالله بن صالح عن الليث.
(8) (1/1162) ورقمه/ 1766. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسـد الغابة(1/526).
ابن عبد الله بن نمير، ورواه البازار (1) عن إبراهيم بن زياد الصائم، كلاهما
(محمد، وإبراهيم) عن عبد الله بن نمير (2) عن هشام بن سعد، كلاهما
(سعيد، وهشام) عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه به... ولا أبي يعلى: (إن
رجالاً كان يلقب: حماراً، وفيه- أيضاً: (لا تعلو، فإنّه يحب الله،
ورسوله). وللبيزار: (لا تعلوه فإنه...). ثم تعلوه، وقال : (وهذا الحديث لا
تعلم رواه عن هشام بن سعد إلا عبد الله بن نمير، وقد رواه الليث عن
سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه
عن عمر- أيضاً-) اهتم. والليث هو: ابن سعد الفهيمي، وخالد بن يزيد
هو: الجمعي، وهشام بن سعد هو: أبو عبان المدني (2).

(1) (ر ٣٩٣-٤٠٠ ورقمة/٢٧٩.
(2) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (٣/٧٧-٤٠٣ ورقمة/٤١-الوطن-بسنده عن
محمد بن عبد الله بن نمير، والبغوي في المعجم (٢/٤٥) ورقمة/١٧٣٣،
وبسنده عن علي بن ثابت، كلاهما عن هشام بن سعد به.
(3) والحديث عزا الحسيني في البيان والتعرف (٢/٢٨٨) إلى عاصم (هكذا).
والضياء- يعني: في المختارة.
القسم الرابع والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبدالله بن نعم، ذي البجادية -رضي الله عنه- 1595
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قريباً ليلاً فأسرج له سراج، فأخذوه من قبّل القبلة، وقال: (رحمت الله، إن كنت لأواها(1) ثلاثاً للقرآن).
رواه: الترمذي(2) -وهذا لفظه عن أبي كريب ومحمد بن عمرو السواق، ورواه أيضاً: الطبراني في الكبير(3) عن علي بن عبد العزيز محمد بن النضر الأردي، كلاهما عن ابن الأصباهاني، ثم رواه(4) عن عبد الرحمن بن سليم الرازي عن سهل بن عثمان، أربعتهم عن يحيى بن يهان عن المنهاج بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عنه بـ... قال الترمذي: (حديث ابن عباس حديث حسن) أهـ. هكذا قال، ويحيى بن اليمان، والمنهاج بن خليفة، والحجاج ثلاثتهم ضعفاء، ويحيى بن يهان اختلف بأخرى، ولا يدري منيد من هؤلاء الذين حددوا به عنه، ثم إن الحجاج بن أرطاة مشهور بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث فيما أعلم.

(2) في (كتاب الجنائز، باب: في الدفن في الليل) 3/372 ورقمه/1057.
(3) (110-114) ورقمه/1195.
(4) في الموضع المقدم نفسه.
قال البيهقي في السنين الكبرى (1) - وقد رواه ابنه عن هيشم بن سهل التستري عن نجي بن اليمان به: (هذا إسناد ضعيف). وقال النوري (2) - حديث ضعيف... لا يقبل قول الترمذي (3) في هذا؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف عند الحديثين، ويحمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره، فصار حسناً. وقال الزيلعي (4) - متعقباً الترمذي أيضاً - (وأنكر عليه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو مدليس، ولم يذكر سعانا). وقال الآلابي (5) - ضعيف. ولم يذكر في شيء من ألفاظ الحديث من هذا المقبول وأورده أبو نعيم (6) في ترجمة ذي البجليين، وذكه النبي ليلة وأسرح عليه، ونزل في قبره (7) فلعله هو. وقوله فيه: (إن كنت لأواها) شاهدان - سأتيان عقبه، فهذا المقدار منه: حسن لغيره.

المقدار منه: حسن لغيره.

(1) (4/35).
(2) المجموع (5/200)، وانظر: اللولو المصنوع للملمي (ص/300) ورقمه 1004.
(3) وكان قد ذكره.
(4) نصب الرائية (2/300).
(5) ضعيف سن الترمذي (ص/118) رقم 178.
(6) الخلية (1/120)، من طريق الطبري عن علي بن عبد العزيز، ومحمد بن النضر، وفيه: (الأواها) بدل (الأواها).
(7) انظر: الأحاديث الآتية، وصفة المصورة (1/344-345)، والإصابة (2/238-239) م. 408.4.
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

وروى الحاكم في مستدركه(1) عن أحمد بن عبد الحميد أبي جعفر الحارثي عن إسحاق بن منصور السلوان عن محمد بن مسلم الطالفي عن عمرو بن دينار عن حابر: أن رجلاً كان يرفع صوته بالذكر، فقال رجل: لو أن هذا خفض صوته، فقل رسول الله صلي الله عليه وسلم: (فإنه أوطاه)، قال: فمات، فرأ رجل ناراً في قبره، فأتاه، فإذا رسول الله صلي الله عليه وسلم في قبره، وهو يقول: هلموا إلى صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. وسكت الحاكم، والذهبي في التلميذ(1) عنه.

وروى أبو داود(3)، والحاكم(4) عن حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنهما - قال: رأى ناس ناراً في المقبرة، فاتنوها، فإذا رسول الله صلي الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: (ناولوني صاحبكم)، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في التلميذ(5). وقال النووي(6) - وقذ ذكره: (رواه: أبو داود بإسناد على شرط الشافعي) أهـ. وفي الإسنادين: محمد بن مسلم

(1) المجموعة (5/302).
(2) المستدرك (1/368).
(3) المجموعة (3/613-4164، 316).
(4) المستدرك (1/368).
(5) (1/368).
(6) (1/613-4164، 316).
الطائفي لم يرو له البخاري، ومسلم في الصحيح إلا استشهادًا(1)، وهو صدوق يخطئ من حفظه، ولا يدري كيف حدث هذا، أم من حفظه، أم من كتابه، وضعف الألباني حديثه في ضعيف سنن أبي داود(2)، وفي أحكام الجنائز(3)، وهو: حسن لغيره بشواهده.

۱۵۹۶ [۲] عن ابن الأدرع(4) - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده، فانطلقتنا، فمرنا على رجل يصلي، يجهز بالقرآن، فقال: (أَلَّا أُوَادْ) قال: فنظرت فإذا هو: عبد الله ذو البحادين.

رواه الإمام أحمد(5) عن وكيع عن هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عنه: وأوردته الهيثمي في مجمع الزوائد(6)، وعزاها إليه، ثم قال: (وجراحه رجال الصحيح) أهـ، وزيد بن أسلم لم يسمع ابن الأدرع.

(1) انظر: قذيب الكمال (۲۶/۴۱۶) ت/ ۵۶۰۴، والميزان (۵/۱۶۵) ت/ ۱۷۲۸۱۷.
(2) التقرب (ص/۸۹۶) ت/۲۲۳۳ ورقمه/۱۹۴۶.
(3) (ص/۱۴۲) (۳).
(4) بالدليل المهمة - رابطه: سلم، أو معجن - انظر: أسد الغابة (۵/۳۴۳) ت/ ۳۴۹.
(5) فيض القدر (۳/۲۰۵) ورقمه/۲۵۴۱.

- انظر: النهاية (باب: الهمرة مع الواو) ۷۹/۲۳۷.
(6) (۳/۳۶۹).
(7) (۹/۳۶۹).
الأخبار الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

وزيد كثير الإرسال (1)، روى حديثه هذا البيهقي في شعب الإمام (2) بسنده عن جعفر بن عون عن هشام بن سعد به، ثم قال: (وإسناد هذا الحديث مرسل) أهـ. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. وهشام بن سعد-في الإسناد-هو: المادي، مختلف فيه، وقال: ابن حجر: (صدوق له أوهام).

الحديث صححه السيوطي (3)، وأقره المناوئي (4)، وقال الألباني (5): (حسن)، وأوردته في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6)، وقال-وقد عزاه إلى الإمام أحمد: (وهذا إسناد حسن، رجال رجال الشيخين غير هشام بن سعد، وهو صدوق له أوهام) أهـ، وذلوا عن علته. وتقدمت له شواهد بلفظه، ومعناه، ومؤده، منها: حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- وحديث عقبة بن عامر-م، الآتي عقبه بلفظ: (إنه أواه)، فهو بـ: حسن لغيره.

(1) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص/ 178) ت/ 97، وجامع التحصيل (ص/ 211).
113

الحديث الوردة في فضائل الصحابة من الرجال

1097 من عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البجدين: (إنه أواه)(1) وذلك أنه كان رجلًا كثير الذكر - عز وجل - في القرآن، ويرفع صوته في الدعاء.

رواية: الإمام أحمد(2) واللفظ له - عن موسى، ورواه أيضًا - الطبراني في الكبير(3) عن يحيى بن أيوب العلاف عن سعيد بن أبي مريم(4)، كلاهما عن ابن هليعة(5) عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عنه... وأورده الهيثمي في جمع الروائد(1)، وقال - وقد عزاه إيها: (وإسنادها حسن) احسن، وفي الإسناد: ابن هليعة، وهو: عبد الله، ضيف ومجلس، ولكن انتفت شهرة تدليسه بتصريحة بالتحديث في إسناد الطبراني، ويبقى ضعفه.


1) يعني: متضرعاً، وقيل: هو الكبير الدعاء، وقيل: الكنبر البكاء.
2) انظر: النهاية (باب: الألف مع الواو) 1/182.
3) (4/109) ورقمه 176/8، ببحره.
4) ورواه: البهقي في الشهب (1/416) ورقمه 580، بسنده عن محمد بن...
5) إسحاق عنه.
6) ورواه: الطبري في تفسيره (11/52) عن يحيى بن عثمان بن صالح السهيمي عن أبيه عن ابن هليعة.

وعزاه الحافظ في الإصابة (2/339) إلى محمد بن جعفر الفريبكي في الذكر.

(6) (9/376).
وله شواهد بعمناه، منها: حديث ابن الأدرع -رضي الله عنه-، وهو مرسول، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو موصول -وما واردان في هذا القسم-، الحديث بما: حسن لغيره -وَلَهُ سبحانه أعلم-.  

98/5 - [4] عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: والله لكأني أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك، وهو في قبر عبد الله ذي البجادين، وأبو بكر، وعمر -رحمة الله عليهما-، وهو يقول: (نُؤْلُوْنِ صَاحِبِكُمَا)، حيّ وسده في اللحمة، فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة، فقال: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَمَسَّتْ عَنَّاهُ رَاضِياً، فارْضِ عَنْهَ).  

رواه البزار (1) عن عباد بن محمد العرزمي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن الأعمش عن أبي وائل عن عه... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله إلا عبد الرحمن بن محمد، وسعد بن الصلت) اهـ. وشيخ البزار: عباد بن محمد العرزمي متروك (2)، وبه أهل المذهب الحديث في مجموع الزوائد (3). يرويه عن عمه: محمد بن عبد الرحمن، وهو: ابن محمد بن عبد الله العرزمي، متروك الحديث مثله (4)، وأبوه: عبد الرحمن بن محمد، ضعيف، ضعفه جماعة: أبو
الأخبار الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(1) حام، والدارقطني، والدهي، في آخر
(2) والأعظم مشهور بالتدليس، ولم يصرح بالتحديث، ولكن حديثه بالعنعة عن أبي وائل
(3) محمول على الاتصال. والاسناد: ضعيف جداً لحال العزيمي.
(4) طريق سعد بن الصلت عن الأعمش، التي أشار إليها الطبرياني في قوله المقدم، أخرجها البغوي في المعجم عن عبد الله بن أبي سعد، وأبو نعيم في المعرفة، وفي الحلية عن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن عمر بن حفص، كلاهما عن إسحاق بن إسحاق عن سعد بن الصلت به، مثليه... وابن الصلت ترجم له ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدلً. وذكره ابن حبان في التقات، وقال: (زما أغربه) اهـ، ولا أعرف أحداً روى عنه غير ابن انتهى إسحاق بن إسحاق عليه الصلاة وسلام.

(1) كما في الجرح والتعديل (5/ 182) ت/ 1343.
(2) الضعفاء (ص/ 275) ت/ 339.
(3) الديوان (ص/ 245) ت/ 2481.
(4) انظر: الضعفاء لأبو الجوزي (2/ 69) ت/ 1897، والميزان (3/ 299) ت/ 2951.
(5) انظر: الميزان (2/ 414) ت/ 3517.
(6) (2/ 232) ورقمه / 171.
(7) (1/ 166) ورقمه / 100-الوطن.
(8) (1/ 124)، وعزاها الحافظ في الإصابة (2/ 329) إلى ابن منده.
(9) ونسب في الحلية إلى جده.
(10) الجرح والتعديل (4/ 86) ت/ 277.
(11) (2/ 378).
الحديث المراد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي:

النحشلي، المعروف بشاذان(1)، ترجم له ابن أبي حاتم(2)، وقال:
(صدوق)، رواه عنه: محمد بن عمر بن حفص، ولم يعرفه وطريقه ضعيفاً.

وللحديث طريق آخر رواه: أبو نعيم في الخليلة(3) أيضاً عن حبيب بن الحسن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق(4) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن ابن مسعود به، بنحوه، ومحمد بن إبراهيم بن الحارث لم يدرك ابن مسعود(5)، فإسناده منقطع، وبقية راجله محججهم قال الحافظ(6)-وقد ذكر الحديث من هذا الوجه: (رواية البغوي بطوله، وارجله ثقات، إلا أن فيه انقطاعاً) .وابن إسحاق صرح بالحديث، ولكن الراوي عنه وهو: إبراهيم بن سعد الزهرى-خولف في إسناده. فقد رواه: ابن أبي...

---

(1) انظر: كشف النقاب (1/277 ت/831).
(2) الجرح والتعديل (2/211 ت/721).
(3) (1/12).
(4) وكننا رواه من طريق ابن إسحاق-أيضاً-ببغوي في المعجم(4/116-117) ورقمه: 140 وفي سنة تحريره، وسقط، يصحح.
(5) مات ابن مسعود-رضي الله عنه- سنة: الثنين وثلاثين (كما في: تاريخ خليفة ص/166، وتاريخ ابن زبر/41).
(7) ما بعد وفاة ابن مسعود: خمس-أو ست-عشرة سنة!
(8) الإصابة (3/338-339).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

الدنيا في الأولى، عن شجاع بن مخلد عن عباد بن العوام عن محمد بن
إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال، فذكره، مرسلاً، في
قصة. وهذا أشبه، لكن ابن إسحاق لم يصرح بالحديث من هذا الوجه
عن. والحديث من طريقه عن ابن إسحاق، ومن طريق سعد بن الصلت
عن الأعمش صالح، لأن يكون حسنةً لغيره؛ لأن ضعف الطرق -المشار
إليهما- يسير منحير.

وجاء نحو الحديث عند ابن منده من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو
ابن عوف عن أبيه عن جده... ذكره الحافظ في الإصابة (1)، وكثير بن
عبد الله ضعيف، وهما جماعة من النقاد، وأبوه فيه جهالة. فإن سلم بقية
السند من العلل الموهية للحديث، فإنه جيد في الشواهد -وallah أعلم-.

1599 عن الأدرع السلمي -رضي الله عنه- قال: جئت ليلة
أحرس النبي صلى الله عليه وسلم- فإذا رجل قراءته عالية. فخرج النبي-
صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، هذا مراء. قال: فمات
بالمدينة، ففرغوا من جهازه، فحملوا نعشه، فقال النبي صلى الله عليه-
وسلم-: (أرتفعوا به، رفق الله به؛ إن كان يحب الله ورسوله). قال:
وحفر حفرته، فقال: (أوسعوا له، أوسع الله عليه). فقال بعض أصحابه:
يا رسول الله، لقد خزنت عليه! فقال: (أجل، إن كان يحب الله،
ورسوله).

(1) (ص/32-33) ورقمه/77.
(2) (ص/339).
الحاديث الوردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

هذا الحديث رواه: ابن ماجه (1) عن أبي بكر بن أبي شيبة (2) عن زيد ابن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع بن موسى، عن عبيدة هو: ابن نشيط الريذقي، قال: ابن المديني، (يحدث بحديث متكرر)، وقال الإمام أحمد، وأبو حاتم: (منكر الحديث)، ووهاب غير واحد - وتقدم، ولا أعلم أحداً تابعه على حديثه هذا، فهو منكر. قال ابن الأثير (3): (محدث غريب، لا يعرف إلا من هذا الوجه)، وكان ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المغيرة - وحدث عن الأدرع، وأعل الحديث به: البصري (4)، وابن حجر (5)، وقال: (وقد رويت القصة من طريق زيد بن أسلم عن ابن الأدرع، فله أعلم)، وأوردته الألباني في ضعيف سن ابن ماجه (6)، وقال: (ضعيف). والرجل هو: عبد الله ذو البجادين، وقع مسمى عند البغوي في مجمعه (7).

(1) في (كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في حفر القبر) 1/ 497 ورقمه 1059.
(2) ورواه: البغوي في مجمعه (1/ 186 ورقمه 29) عن أحمد بن محمد القطان، وأبو نعيم في المعرفة (3/ 67 ورقمه 263) ورقمه 1031. وسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن زيد ابن الحباب.
(3) أسد الغابة (1/ 70) ت/ 59.
(4) مصابيح الرجاحة (1/ 276 ورقمه 564) ورقمه 23.
(5) الإصلاح (1/ 26) ت/ 58.
(6) ص/ 118 442 ورقمه 3442.
(7) وتقدمت الخواصة عليه. وانظر: أسد الغابة (1/ 70) ت/ 59، والمعرفة (3/ 7).
وهيذا قبل في الحديث إن الرجل مات بالمدينة، وعلم حسان الأسنان. وتقدم قبول في الحديث ابن مسعود عند أبي نعيم في الحليبة بإسنادين حسنين لغيرهما أن ذلك وقع في غزوة تبوك، فهو المعروف.


هذا حديث رواه الطبراني في الأوسط عن مسعد بن سعد عن إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن علي بن حسن بن أبي رافع عن كثير ابن عبد الله... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن كثير بن عبد الله إلا إبراهيم بن علي، نفرد به إبراهيم بن المنذر)، وأوردته الحنفي في مجمع

(1) ليست عن هنا أدة رواية، هي معمى (أن)، وعن لغة فيها، ويؤيد هذا ما يأتي في السياق، قوله: (أنت هلك...). - انظر: رصح المباني (ص42/2).
(3) ورواه: البغوي في المعجم (2/323) ورقمه/ 376 عن عبد الله بن أبي سعد، ورواه: أبو نعيم في المعفرة (3/1627-1637) ورقمه/ 410-الوطن-بسنده عن
أحمد بن زيد الفراز، كلاهما عن إبراهيم بن المنذر به.
الروائد (1)، وعزا إليه، ثم قال: (و كثير ضعيف) أهـ، وكثير هو: ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، منكر الحديث، وها جماعة، ونسب إلى الكذب، وفي أبيه جهالة. حدث بهذا عن إبراهيم بن علي، وهو: الرافعي، قال البخاري: (فيه نظر)، ونقل ابن الجوزي أنه رمي بالكذب- وتقدموا-. وحديثهم يشبه أن يكون موضوعاً.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على ستة أحاديث، كلها موصولة. منها أربعة أحاديث حسنة لغيرها- في بعض ألفاظها لفظ منكر، نـهت عليه-، وحديث منكر، وحديث واحد يشبه أن يكون موضوعاً.

وذكرت فيه حديثاً واحداً في الشواهد- والله ولي التوفيق-.

(1) (3/43)
القسم الخامس والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبد الله بن هشام بن زهرة التيمي(1) - رضي الله عنه

1 - ١٦٠٣-١٦٠٣ [١١٣] عن عبد الله بن هشام - رضي الله عنه -:
أن أمه ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بايعه، فقال: (هو صغير)، فسمع على رأسه، ودعا له. وقال زهرة بن معبد: إن جده عبد الله بن هشام - رضي الله عنه - كان يخرج به إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر، وابن الزبير - رضي الله عنهما -، فيقولان له: أشركونا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعاكم بالبركة.
رواه البخاري(2) - وهذا مختصر من لفظه - عن أسعد بن الفرج، وروى الطرف الثاني(3) منه عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن عبد الله بن وهب، وروى الطرف الأول(4) منه عن علي بن عبد الله، ورواه - أيضاً -:

(1) له، ولأبيه صحبة، وكان مولده سنة أربع، وعاش إلى خلافة معاوية - رضي الله عنهما - (الإصابة في كتاب الذكر، باب: الرسول) ١١٠٦/٥ / ٢٠٠٣
(2) في (كتاب الذكر، باب: الرسول) ١١٠٦/٥ / ٢٠٠٣
(3) في (كتاب الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم) ١١٠٦/٥ / ٢٠٠٣
(4) في (كتاب الأحكام، باب: بيعة الصغير) ١١٠٦/٥ / ٢٠٠٣
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤرخ سعواد الصاعدي

أبو داود(1) عن عبد الله بن عمر بن ميسرة، والإمام أحمد(2)، والطبراني في الكبير(3) عن هارون بن ملول المصري، ثلاثتهم عن عبد الله بن يزيد المقرئ(4)، كلاهما (ابن وهب، والمقرئ) عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل زهرة بن معبد، عن عبد الله بن هشام به... والإمام أحمد، والطبراني
نحو حديث البخاري عن علي بن عبد الله.

---

(1) في (كتاب: الخراج والإمارة، باب: ما جاء في البيعة) 3/2 ورقمه 2942، وسكت عنه.
(2) (29/82) ورقمه 18046.
(3) (24/289) ورقمه 736.
(4) ومن طريق المقرئ رواه أيضا: الحاكم في المستدرك (3/456)، وسكت هو، والذهبي في التلخيص (3/456) عنه ب.
القسم السادس والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبد الله بن هلال الأنصاري (1) -رضي الله عنه-
4: 161 (1) عن عبد الله بن هلال الأنصاري -رضي الله عنه- قال:
(ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ادع الله له، فما أنسى: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه على رأسي، حتى وجدت بردًا، فدع لي وبارك عليه). هذا الحديث أوردته المفسر في جمع الزوائد (2)، وقال: (رواه الطبري، وإسناده حسن) -أه-، وأحاديث عبد الله بن هلال -رضي الله عنه- من المعجم الكبير لم تزل مفقودة في حد علمي.

(1) هو: عبد الله بن عبد بن هلال، معروف بعبد الله بن هلال، من أهل قباء.
-انظر: أسد الغابة (2) / 326، والإصابة (2) / 480. (2) 9/393.)
الحديث الوارد في فضائل عبد الله بن ياسر العنسي، أخي عمار (1) - رضي الله عنهما - عن عثمان رفعه: (اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت) ... رواه: الإمام أحمد وغيره.

 وعن جابر رفعه: (ابشروا آل ياسر، وموعدهم الجنة) ... رواه: الطبري في الأوسط. و هذان الحديثان ضعيفان و تقدما - (2) - الثاني منهما مشهور بالنقل عند أهل العلم بالسير، والتأريخ - (3) -، بلفظ: (صبرُ آل ياسر؛ فإن موعدهم الجنة).

(1) من السابقين، الذين عذبوا في الله، ومات بمكة قبل الهجرة. - انظر: تأثيث الغابة
(2) في فضائل جماعة من الصحابة، ورقماها/ 276، 727.
(3) انظر - مثلًا: سيرة ابن هشام (1/219-312-620)، والحلية (1/140)، وتهذيب الأسامه (21/672)، وتهذيب الکمال (1/216).
القسم الثامن والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبدالله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم: رجلاً يقرأ في المسجد، فقال: (رحمه الله...) الحديث.
وهو حديث متفق عليه، تقدم في فضل: عباد بن بشر - رضي الله عنه - (1). والرجل المعتم هو: عبد الله بن يزيد الأنصاري - على الصحيح، كما تقدم في موضعه.

(1) انظر الحديث ذي الرقم/1508.
القسم التاسع والأربعون ومنه:
ما ورد في فضائل عبد الله بن يزيد الخطيبي -رضي الله عنه-:
قيل إن المهم في الحديث المشار إليه- آنفاً - في فضل ابن يزيد
الأنصاري هو: الخطيبي هذا. وقد عرفت ما هو الصحيح.
القسم الخمسون ومنه:
ما ورد في فضائل عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي - رضي الله عنهما -

تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم - لعمه العباس، ولبني العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... ولا يصح شيء منها من حيث الإسناد (1).

وتقدم أيضاً (2): حديث عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصف عبد الله، وعبد الله، وكثيراً بني العباس، ثم يقول: (من سبق إلي فله كذا، وكذا). قال: فيستبكون إليه، فيقعون على ظهره، وصبره، ويفقبلهم، ويلتزمهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو مرسول، ضعيف الإسناد.

(1) تقدمت في فضائل جماعة من الصحابة برقم / 769 وما بعده.
(2) في الموضع المتقدم، ورقمه / 767.
القسم الواحد والخمسون ومنه:
ما ورد في فضائل عبيد بن سليم أبي عامر الأشعري-رضي الله عنه-

روى البخاري، وسلم من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، يرفعه: (الله لعبيد أبو عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من الناس). وللإمام أحمد بن سنده عن الضاحك بن عباد الرحمن عن أبي موسى، مرفعاً: (اللهم عيذب عبدها أبا عامر اجعله من الآخرين يوم القيامة) -وتقدم (1)- وتقدم أيضاً -أن أبا عامر أحد أهل سفينة الحبشة، الذين دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ما قال (2).

(1) رقم 1555.
(2) انظر: فضائل المهاجرين إلى الحبشة في هذا البحث.
القسم الثاني والخمسون ومنه:

ما ورد في فضائل عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي (1) - رضي الله عنه -

ذلك؟ فقال: أصابي شراء(2)، فقال: (اًّامَّهُ(3)), فدنوت، فأخذ إزار
لسفه، فوضعه على فرجي، ثم بسط يديه، فنصب فيهما، فمسح إحداهما
على الأخرى، ومسح إحداها على بطني، والأخرى على ظهري، فهذـه
الريح من ذلك.

هذا حديث غريب جداً، رواه: الطبراني في الكبير (4)، عن علي بن عبد
العزيز عن أبي ربيعة - قال: وهو ابن عوف - عن أبي عبد الله عن حـصين
عن أم عاصم بـه... وعلي بن عبد العزيز هو: البغوي، وما بنيه وبين عتبة
من رجال الإسلام لم أعرف أحداً منهم.

(1) شهيد خير، وقسم له منها. ولواه عمر في الفتوح، ونزل بعد ذلك الكوفة،

ومات هـ.

(2) انظر: المعجم لابن قانع (2648/1790، وأسد الغابة (462/3551.

(3) هكذا في مصدر الحديث، وواقع في لسان العرب بـ: الوار واليا من المعتل،
فصل: الشين المعجمة (4/1430، مقصورة. وفيه أنه: (شـيء يخرج على الجسد أحمـر،
كيفة الدراهم. وقيل هو: شبه البقر يخرج في الجسد... والشرى: خراج صغار لها لداع
شديد).

(4) هو أمر بالدنو: القرف، والله فيه للسكت؛ جيء بما لبيان الحركة. قاله ابن
الأثير في النهائية (باب: الدال مع النون) (2/38).

(5) (16/134) ورقمه 331.
القسم الثالث والخمسون ومنه:

ما ورد في فضائل عثمان بن أبي العاصم الثقفي (1) - رضي الله عنه -

106 ـ 118] عن عثمان بن أبي العاصم الثقفي - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أَمَّ قُومَكَ". قال: يا رسول الله، آتي أجد في نفسك شيئاً. قال: (أُدِّلْتِ). فجلس بين يديه، ثم وضع كنه في صدر يثدي، ثم قال: (تحولُ)، فوضعها في ظهر يُبَن كنفي، ثم قال: (أَمَّ قُومَكَ).

هذا الحديث رواه عن عثمان بن أبي العاصم: موسى بن طلحة بن عبد الله التيمي، والعمان بن سالم الطائفي، وأبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، والحسن البصري.

فأما حديث موسى بن طلحة عنه فرواها: مسلم (2) بسنده عن عبد الله ابن مخر (3)، والإمام أحمد بن حنبل (4) بسنده عن وكيع (هـ): ابن...

(1) وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، واستعماله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، ومنع أهلها من الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتبعوه، وغزا سنوات في خلافة أبي بكر، وعمر.

(2) انظر: أحمد الغابة (2/470) ت/357، والإصلاح (2/462) ت/546.

(3) في (باب: أمر الأمة بتخفيف الصلاة في تمام، من كتاب: الصلاة) 3/141ـ.

(4) وقرأه مخر: البيهقي في السنن الكبرى (3/18) بسنده عن ابن مخر به.

(5) (26/4) ورقمه 1276.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

الجراح (1)، وعن يحيى بن سعيد (2)، والطبراني في الكبير (3) بسنده عن أبي نعيم ( يعني: الفضل ابن دكين)، كلهم عن عمرو بن عثمان بن موهب، والطبراني في الأوسط (4) بسنده عن سويد بن عبد العزيز عن شعبة عن محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب، كلاهما عنه به، واللفظ مختصر من حديث مسلم، واللهم أحمد فيه عن وكيع (يا عثمان، أم قومك)، وله نحوه عن يحيى ابن سعيد. وللطبراني في الكبير نحو ذلك، وله في الأوسط (أم قومك). قلت: يا رسول الله، إن أجد وسواسًا فضرب بيده على صدر، فلم أحس به بعد. وقال: (أم قومك)، وقال عقبيه: (لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سويد) اهـ، وسويده هو: المسلمي مولاهم، ضعيف جداً-كما تقدم في غير هذا الموضوع- والحديث صحيح من غير طريقه.

وأما حديث النعمان بن سالم فاختلاف فيه عنه، فرواه: الإمام أحمد (5)

عن محمد بن بكر عن شعبة عن قال: سميت أشياخنا من ثقيف قالوا: أنبأنا عثمان بن أبي العاص أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم- (أم قومك) .. في حديث.

(1) وكذا رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه (1/505)، ورقمه/ 178999.281
(2) ورواه: أبو نعيم في مستخرجه (2/85)، ورقمه/ 135، وابن عساكر في تاريخه (147).
(3) ورواه: أبو نعيم في مستخرجه (3/95)، ورقمه/ 136839.2
(4) ورواه: أبو نعيم في مستخرجه (4/240)، ورقمه/ 1436.
(5) ورواه: أبو نعيم في مستخرجه (5/262)، ورقمه/ 162764-3، ورقمه/ 204.
الأحاديث الوريدة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

ورواه: محبث(1) عن أحمد بن علي بن شوذب عن معاوية بن عمرو
عن إسرائيل عن سماك عنه عن عميان بن أبي العاص بـ، بنحوه... لم
يذكر قوله: (سمعت أشياختنا من ثقيف). وأحمد بن علي بن شوذب ترجح
له بجشل(2)، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا.

محمد بن بكر في إسناد الإمام أحمد هو: البرساوي، وثقة جماعة(3)
وضعه النسائي(4)، وقال الحافظ ابن حجر(5): (صدق قد يخطئ) اهم،
وإسناده في نندي أشبه من الإسناد الآخر؛ لأنه أقوى، غير أن فيه من لم
يسم- ولله أعلم-

وأما حديث مطرف بن عبد الله بن الشيخ عنه فروا: أبيداو
السجستاني(6)، أبو عبد الرحمن النسائي(7)، والإمام أحمد(8)، وأبو القاسم

(1) تاريخ واسط (ص/ 56-57).
(2) المصدر المقدم نفسه (ص/ 250).
(3) انظر ترجمته في تذيب الكمال (24/ 502 ت/ 948).
(4) كما في: التذيب (9/ 78).
(5) التقريب (ص/ 87/ 579) ت/ 828.
(6) في (باب: أخذ الأجر على التأذين، من كتاب: الصلاة) 1/ 363 ورقمه/ 312.
(7) في (باب: أخذ الأموذن الذي لا يأخذ على أذان أجرًا، من كتاب: الأذان) 2/ 28-281 ورقمه/ 417.
(9) ورقمه/ 1271 عن عفان ( يعني: ابن مسلم الصفار): و، (29/ 425) ورقمه/ 179.6 عن حسن بن موسى، كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا
رواى: الحاكم في المستدرك (1/ 199) - وعنبه: البهائي في السنن الكبرى (1/ 429) -
بسنده عن عفان به... قال الحاكم: (على شرط مسلم، ولم يخرجاه) اهـ.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

الطبراني(1) كلهم من طريق عن حماد بن سلمة(2). والأمام أحمد(3) بسنده عن حماد بن زيد، كلاهما عن سعيد الجريري عن أبي العلاء، رواهم: يزيد بن عبد الله بن الشخير، والطبراني في الكبير(4) بسنده عن الحميدي(5) عن سفيان(وهو: ابن عبيدة)، وسنده(6) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسحاق بن عبيد بن عليّة، كلاهما عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند، كلاهما(أبو العلاء، وسعيد) عنه، بنحوه، وفيه: عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله، أجعلني إمام قومي. قال: (أنت إمامهم), هذا لفظ حديث أبي داود، والنسائي، والإمام أحمد عن الحمادين غير أنه لم يذكر في روايته عن حسن بن موسى عن حماد بن سلمة قوله: (أنت إمامهم). وللطبراني من الطريقين عن ابن إسحاق: (أم قومك) غير أنه لم يست لفظ حديث ابن عبيدة عن ابن إسحاق قال: (مثله).

والإسناد من الطريقين عن ابن إسحاق على شرط مسلم. وفي الإسناد الآخر: سعيد بن ميس الأربري قدمت عن أهل العلم أنه اختلط بآخره.

(1) المعجم الكبير (9/ 52) ورقمه/ 8365 عن أبي مسلم الكشي عن أبي عمر الضرير وسليمان بن حرب، ثم ساقه عن علي بن عبد العزيز عن حجاج بن المنهل، كلهم عن حماد بن سلمة به.
(2) وكذلك رواه: ابن خزيمة في صحيحه (1/ 221) ورقمه/ 423 بسنده عن حماد به.
(3) (126/ 201) ورقمه/ 14272 عن عفان عن ابن زيد به.
(4) (9/ 8358) ورقمه/ 8410 عن بشر بن موسى عن الحميدي به.
(5) والحديث في مسنده (2/ 202) ورقمه/ 905.
(6) (9/ 8359) ورقمه/ 8410 عن عبيد بن غنم عن أبي بكر به.
لا يمكنني قراءة النص العربي المكتوب في الصورة.
والحسن البصري متكلم في سماعه من عثمان بن أبي العاص، قال
المزري (1): (قيل: لم يسمع منه) اه، وحرم الحافظ ابن حجر (2) بعدم
سماعه منه؛ فالإسناد: منقطع.
وابن عقيل البخاري: (في حديثه نظر) وقال الحافظ: (صدى قطعه) -كما تقدم في
غير هذا الموضع-فهذه علة أخرى في إسناد الطبراني. وسائر رجال
الإسنادين ثقات.
والشاهد في الحديث عن هذه الطريق: حسن لغيره بالطرق الأخرى.
والله تعالى أعلم.

استعملي رسول الله-صلى الله عليه وسلم-على الطائف جعل يعرض لي
شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى
رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، فقال: (ابن أبي العاص؟) قلت: نعم,
يا رسول الله. قال: (ما جاء بك؟) قلت: يا رسول الله، عرض لي شيء
في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال: (ذالك الشيطان! أذله) فدنوت
منه، فجلسني على صدر قدمي. قال: فضرب صدري بيده، وتفيل في
فيدي وقال: (أخرج عدو الله). فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: (أحقك
بعملك؟). قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطي بعد.

(1) تذكيب الكامل (19/4) ت/3829.
(2) التهذيب (2/264).
الحاديث الواقعة في ظل الاعتداء للمستورة محمد الصاعدي

هذا الحديث رواه: ابن ماجه (1) عن محمد بن بشار (2) عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن عينية بن عبد الرحمن (3) عن أبيه عن ثمان بن أبي العاص ب... وقال البصيري في مصاح الزجاجة (4): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ورواه الحاكم من طريق أبي العلاء عن ثمان بن أبي العاص، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، وأورده الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (5)، وقال: (صحيح) أحمد، والحديث حسن من هذا الرجوع؛ لأن عينية بن عبد الرحمن هو: ابن جوشن الغطفي، وهو صدوق كما تقدم شرحه في غير هذا الموضع -وبدائل التوفيق-

وحديث الحاكم الذي ذكره البصيري رواه الحاكم (6) بنده عن يزيد بن هارون عن الغريري عن أبي العلاء عن ثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيبي وبين صلاته، وقرأتي، فقال: (إن ذلك شيطان يقال له: خنزيب. فإذا أحسسته فتعود بـ الله

(1) في (باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منه، من كتاب الطبي) 2/ 1174 ورقمه /3548.
(2) وكذا رواه الروماني في مسنده (2/488-489) ورقمه /1515 عن ابن بشار.
(3) وكذا رواه: ابن أبي عاصم في الآحاد (2/192) ورقمه /1531 عن عببة بن مكرم عن سعيد بن سنان الجحدري، ثم ساقه (2/193) ورقمه /1532 عن محمد بن أبي صفوان الخفيفي عن محمد بن عبد الله الأنصاري، كلاهما عن عينية بن عبد الرحمن به بنحوه.
(4) (2/224-230) ورقمه /1238.
(6) (2/4) ورقمه /219.
منه، واتقل عن يسارك). قال: فعلت، فأذهب الله عني، قال الحاكم:
(هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه) إاه ووافقه الذهبي في التلميذ (1)
ووافقنا أن الجريري قد اختلط وأن سماه يزيد بن هارون منه بآخرة (2)
الجريري اسمه: سعيد بن إياس وتقدـم، والمعروف في الحديث رواية ابن
ماجه- والله سبحانه وتعالى.

على النبي-صلى الله عليه وسلم- فوجدنا أفضلهم أخذًا للقرآن، وقد
فصلتهم سورة البقرة، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم- (قد أمرتكم
على أصحابك، وأنتم أصدقاءهم).

هذا مختصر من حديث رواه الطبراني في الكبير (3) عن أحمد بن عمرو
الخلال المكي عن يعقوب بن حميد عن هشام بن سليمان عن إسماعيل بن
رافع عن محمد بن عبد الملك عن المغيرة بن شعبة عن عثمان بن
أبي العاص به... وهذا إسناد فيه خمس علل، الأول والثانية: أن يعقوب
ابن حميد-وهو: ابن كاسب المدني-، وإسماعيل بن رافع-وهو: ابن عوكر
المدني(4)-ضعيفان، الثاني منهما تركه جماعة-كما سلف-، وهما أعلـ

(1) انظر: الثقات للعجلي (ص/ 181) ت/531، والكامل (3/392).
(2) انظر: الثقات للعجلي (ص/ 181) ت/531، والكامل (3/392).
(3) انظر: السيرة النبوية للجزى (11-19) ت/531، والكامل (3/392).
(4) انظر: الشهادات للعجلي (1/87-88) ت/531، والضعفاء لابن الجوزي (1/83).
الحديثي (1) الحديث. والثالثة: أن هشام بن سليمان وهو: المخزومي المكي
- قال فيه أبو حامز (2): (مضطرب الحديث، ومخله الصدق، ما أرى به
بأساً) اهـ، ذكره العقيلي في الضفاء (3)، وقال: (في حديثه عن غير ابن
جريج وهم) اهـ، والرابعة: أن محمد بن سعيد بن عبد الملك وهو: ابن
موران الأموي - قال فيه أبو حامز (4): (لا أعرفه) اهـ، وذكره ابن حبان
في الثقات (5)، وقال: (يروي المقاطع عن أهل المدينة) اهـ، وقال
الذهبي (1): (تابعي صغر أرسل، ولا يدرى من هو) اهـ، والأخيرة: أن
الحديث مختلف في إسناده على إسماعيل بن رافع عن محمد بن سعيد بن
عبد الملك... فعرفت- فيما تقدم- كيف حدث به هشام بن سليمان عـن
إسماعيل. وحدث به إسحاق عن بقية عن إسماعيل عن محمد بن سعيد
قال: أمـر رسول الله صـلي الله عـليه وسلم - عثمان بن أبي العاص على
قومه. رواه البخاري تعليقاً في التأريخ الكبير (6)، وقال: (مرسل) اهـ،
ثم قال: (وـقال لي يحيى بن موسى: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا
إسماعيل عن محمد عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وـ) اهـ.
والطريق الأولي أشد هذه الطرق اتصالاً.

(1) جمع الرواية (277/267)، و (3/427).
(2) كما في: الجرح (9/22) ت/ 244.
(3) (4/328) ت/ 1944.
(4) كما في: الجرح والتعديل (7/264) ورقمه/ 1439.
(5) (7/323).
(6) الميزان (5/10) ت/ 721.
(7) (9/10) ت/ 260.
الأخداجة الواردة في قضائل الصحابة من الرجال

وفي الإسناد-أيضاً-: أحمد بن عمرو الخلال-شيخ الطريقي-وتقدم أني
لا أعرف حاله.

والخلاصة: أن أشبه طرق الحديث، وأشدها اتصالاً الطريق الأول،
وهي ضعيفة؛ لذا تقدم شره. وتقدم عند مسلم، وغيره أن النبي صلى
الله عليه وسلم-أمر عثمان بن أبي العاص إماماً على قومه، فالشاهد في
هذه الطريق بذلك: حسن لغيره-وallah الموفق.

۱۰۹ ۱-۴] عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال: قام رسول الله
صليله عليه وسلم- على المنبر- وزيه كتاب، فقال: (لاعطيه هذه
الكتاب رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، قم يا عثمان بن
أبي العاص). فقام عثمان بن أبي العاص، فدفعه إليه.

رواهم الطريقي في الأوسط(1) عن أحمد بن يحيى الخزازاني عن الفيض بن
وثيق الثقفي عن أبي أمية بن يعلى الطائي في عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
عنبه... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن المقبري إلا أبو أمية بن يعلى،
تفرد به الفيض بن وثيق) اهـ. وإسناد الحديث تألغ خرب؛ فيه الفيض
ابن وثيق، وهو كذاب خبيث، قاله ابن معين. وأبو أمية هو: إسماعيل بن
يعلى متروك الحديث. فالحديث موضوع، ولم أره إلا من هذه الطريق.

خلاصة: اشتهر هذا القسم على أربعة أحاديث، كلها موصولة.
منها حديث رواه مسلم. وحديث حسن. وحديث حسن لغيره-وفي
لفظ لم يصح. ونهبت عليه-. وحديث موضوع-وallah تعالى أعلم.-

---

(1) ۱۴۳۸/۸ ورقم ۷۸۸
القسم الرابع والخمسون ومنه:
ما ورد في فضائل عثمان بن عمار، والد أبي بكر الصديق-رضي الله عنهما
عنهماء

161 - [١] عن أسماء بنت أبي بكر الصديق-رضي الله عنها: وقد ذكرت بعض قصة فتح مكة: فلما دخل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- مكة، ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه، فلما رآه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (هل أراك الشيخ في بيته حديث أنا آنيه فيه؟). قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك مـن أن تمشي أنت إليه، قال: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال لـه:

(أسلم)، فأسلم.

هـذا الحديث رواه: محمد بن إسحاق بن يسار-صاحب المغازي-عن
يجيء بن عباس بن عبد الله بن الزبير بن العوام عن أبيه عن جدته أسماء... 
رواوه: الإمام أحمد(١) عن يعقوب، ورواه: الطبراني في الكبير(٢) عن علي بن
عبد العزيز عن أحمد بن محمد بن أيوب، كلاهما عن إبراهيم بن سعد
الزهري، ورواه: الطبراني في الكبير(٣) أيضاً-عن محمد بن علي بن الأحم
الناقد عن محمد بن يحيى القطعي عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه،
كلاهما (إبراهيم، وجرير) عنه(٤) به... وهو حديث حسن، ابن إسحاق

(١) (١٤٤/٤٤ ، ٥١٩) ورقمه / ٢٧٩٥٦.
(٢) (١٤٤/٤٤ ، ٦٨٩) ورقمه / ٢٣٦.
(٣) (١٤٤/٤٤ ، ٢٣٧) ورقمه / ٢٣٧.
(٤) وهو في سيرة ابن هشام (٤٤٤/٤ - ٤٥٥/٤) ورواه من طريق عن ابن إسحاق:
ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/٤٥١)، والطحاوي في شرح المشكل (٩/٣٦٢)
الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

صدوق، وصرح بالتحديث عند الإمام أحمد، والطبراني، وغيرهما. وصحح حديثه ابن حبان (1). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2)، وقال-وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطبراني-: (ورجاهما ثقات) اهم. ويعقوب-شيخ
الإمام أحمد- هو: ابن إبراهيم بن سعد، وعلي-شيخ الطبراني- هو:
البغوي، وشيخه أحمد بن محمد هو المعروف-أيضاً-صاحب المغازى،
وهو صدوق-على المختار، وتقدم-.

ورقمه/ 3684، والحاكم في المستدرك (3/ 46-474)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/
121-122)، وفي الدلائل (5/ 95-96)، وابن الأثير في أسد الغابة (3/ 582).
(1) الإحسان (16/ 188-189) ورقمه/ 726، عن أبي يعلى عن أبي خيثمة
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد-.
(2) (174/ 173-174).
القسم الخامس والخمسون ومنه:
ما ورد في فضائل عثمان بن مظعون الجمحي (1)- رضي الله عنه

1211-[1] عن أم العلاء الأنصارية-رضي الله عنها-أن النبي ﷺ دخل على عثمان بن مظعون-وقد توفي-، ثم قال: (أنا هو فقد جاءنا اليقين) والله إني لأرجو له الحفظ.

هذا الحديث رواه البخاري (2) -وهذا مختصر من لفظه- عن يحيى بن بكر (3)، وعن (4) سعيد بن عفير، كلاهما عن الليث-عن عقيل-، ورواها البخاري-أيضًا- (5) عن أبي اليمان عن شعبة، وعن (6) عبيدان عن

(1) هاجر إلى الحبشة هو، هو السائح الهجرة الأولى، وتوفي بعد شهره بسنتين.

(2) في (كتاب: الجنائز)، باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه).

(3) الحديث من طريق ابن بكر رواه-أيضًا- البهتقي في السنن الكبرى (606-407-406).


(5) في (كتاب: الشهادات)، باب: القرعة في المشكلات (5) ورقمه/3 ورقمه/2687.


(3) يعني: حديث سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل. وهو في التاريخ الصغير (1/26-179-371) سنداً، ومتنا. ورواه: البهتقي في السنن الكبرى (4) ورقمه/627.

(6) في (باب: العين الجارية في المنام)، في كتاب: التعبير (12) ورقمه/1416-418 ورقمه/417.

ومن طريق عبيدان رواه-أيضًا- الحاكم في المستدرك (2) ورقمه/454-455).
الأخبار الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عبد الله بن معاصر من محمرة، ورواه كذالك عن موسي بن إسماعيل، والإمام أحمد عن أبي كامل، وعن يعقوب، والطبري في الكبدم، بسنده عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، وسنده عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، وسنده عن يعقوب بن حم zipcode، وسنده (موسى، وأبو كامل، ويعقوب، والزبيري، والحماني، ويعقوب)، عن إبراهيم بن سعد، أربعهم (عقيل، وشبيب، ومعمر، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت عندها، وفي بعض أسانيد الطبري، حسب، عن إبراهيم الزبيري، ثم أقف على ترجمة له، ويعقوب بن عبد الحميد الحماني، وهو منهم بسيرة الحديث، ويعقوب بن حمиде، وهو: ابن كاسب ضعيف.

(1) وهو في الزهدي ل (2/ 27/ 30) ورقمه 889.
(2) وهو في جامعه (11/ 127) ورواه من طريقه _______، ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 298) عن محمد بن عمر عنده، ومحمد بن عمر هو: الواقدي، متروك، والحديث صح من غير طريقه عن معاصر، ورواه ابن راهويه في مسنده (1/ 87-88) ورقمه 1، عن عبد الزارق عن معاصر به، والحديث من طريق عبد الرزاق.
(3) رواه أيضا: عبد بن حميد في مسنده (المتحف ص 461 ورقمه 159/ 10).
(4) في (كتاب مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه المدينة) 7/ 392، ورقمه 392، مثلاً.
(5) الموضوع المتقدم نفسه.
(6) (25/ 124-141) ورقمه 368.
(7) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 298) عن مالك بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد، به، مثلاً.
(8) رواه أيضا: الطبري في تفسيره (14/ 74)، والحاكم في المضعدر (10).
(5) كلهم من طريق ابن وهب عن يونس بن يريد عن الزهري به.
الحديث. والحديث ثابت من غير طريقهم، ومن كان منهم بجهول، أو ضعيف فحدثه حسن لغيره بمعتباته.

والليث هو: ابن سعد، وعقيل هو: ابن خالد، واسم أبي اليمان: الحكم بن نافع، وشيخه هو: شبيب بن حمرة، وعبدان هو: عبد الله بن عثمان، يرويه عن عبد الله بن المبارك، ومعمر هو: ابن راشد، واسم أبي كامل-أحد شيخي الإمام أحمد- مظفر بن مدرك، وشيخه الآخر هو:

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري.

وروى الطبراني في الكبير (1) نخوه عن إبراهيم بن سويد الشبامي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن خارة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء نخوه، دون قوله: (والله إن أرجو له الخير)، وزاد: قالـت: ثم رأيت عيني لعثمان تجري في المنام، فسألت النبي ﷺ فقال: (ذاك عملـه).

وإبراهيم بن سويد في الإسناد ترجمه السمعاني في الأنساب، وابن الأثير في اللباب، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا-وتقدم-، وبقية رجاله ثقات.

والحديث في جامع معمر (2) عن الزهري به، والحديث صحيح من طريقه.

حسن لغيره من طريق إبراهيم بن سويد-والحمد لله-.

---

(1) (35/139) ورقمه/327.
(2) (11/237) ورقمه/20422.
12/1112 - [2] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - لما مات ابن مظعون - (أذهب عتقه أبا السائب، فلقد خرجت، ولم تلتبن منها بشيء).\\n\\nرواه الطبراني في الكبير (2) عن عمر بن عبد العزيز بن مقالص المصري عن أبيه عن ابن وهب (3) عن عمرو بن الحارث عن سالم أبي النضر عن زيد-مولي: ابن عياش (4) - عنه به، مطولاً... وعمر بن عبد العزيز هو: ابن عمران بن أبي بكر الخزاعي، ثقة (5). وأبوه لم أقف على ترجمة له. وقد جاء حديثه من طريق سفيان بن وكيع فيما رواه: أبو نعيم في الجابري (1)، وابن عبد البر في الاستيعاب (6)، كلاهما من طريقه... وسفيان بن وكيع أدخل وراقه عليه ما ليس من حديثها، فحدث به، فنصح، فلم يقبّل، فسقط حديثه.

وأورد الحديث الهيئي في مجمع الرواية (8)، وقال - وقد عزا إلى الطبراني - (و لم يعرفهما، وبقية رجاله ثقات) اهـ، و رجال الإسناد ثقات - كما قال - إلا أن في إسنادهم علة.

---

(1) انظر: التمهيد (121/ 24 وما بعدها).
(2) (10/ 103 ـ 334 ورقمه/ 10826). 
(3) يعني: عبد الله.
(4) وهو: زيد بن أبي زياد المخزومي.
(5) له ترجمة في: تذبح الكمال (121/ 426 ت/ 677) وفروعه، وغيرها.
(6) (1/ 109).
(7) (87/ 3).
(8) (9/ 302).
فقد خلف عمو سعد بن الحارث- وهو ابن يعقوب الأنصاري، وهو
ثقة- في إسناده؛ فرواه: الإمام مالك في الموطأ (١) - ومن طريقه: ابن سعد
في الطبقات الكبرى (٢) عن محمد بن عمر ومعن بن عيسى، كلاهما عن
الإمام مالك بن أنس-، ورواه: الطبري في الكبير (٣) بسنده عن يونس بن
بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد العزيز ابن عبد الله بن الحارث،
كلاهما عن سالم أبي النضر، به، مفروعاً، مرسلاً... وهذا أشبه، وحديث
الإمام مالك أصح من حديث عمرو بن الحارث؛ إمامته، وتثبته. وعبد
العزيز بن الحارث في الطريق الأخرى لم أعرفه، وفي السند إليه: يونس بن
بكير، وهو ضعيف، وابن إسحاق صرح بالتحديث، والطريق- حسنة
لغيرها بطريق الإمام مالك بن أنس رحمه الله (٤)، وهي طريق مرسولة،
صحيحه الإسناد (٥). ولظفه عند الطبرياني: (رحمه الله أبا السائب).
ولله شهاد بنحوه، رواه: أبو نعيم في الحلب (٦) بسنده عن عبد الله
ابن الإمام أحمد عن أبيه عن سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان عن
أبو بوب عبد ربه بن سعيد المدني به، بلظف: (رحمه الله، يا عثمان)...
وهاذا مرسى حسن الإسناد: عبد ربه بن سعيد تابعي (1)، وسيار بن حاتم صدوق-إن شاء الله، وبقية رجله ثقات، وأيوب هو: ابن أبي تميمة السختياني.

١٦١٣ - [٣] عن ابن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان إذا مات ميت قال: (قدَّمَوا على فرَطُناً)، نعم الفِرَط لأمتي: عثمان بن مطعون.

رواه: الطبري في الكبير (7) عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين ابن سعد المصري عن أبيه عن جده عن عمرو بن الحارث، ورواه في الأوسط (8) عن بكر بن سهيل عن عبد الله بن يوسف عن ابن طهية، كلاهما عن عبد الملك بن مروان عن موسى بن عمرو بن قدامة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به... قال في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا موسى بن عمرو بن قدامة) اهـ. وموسي بن عمرو هذا لم أقف على ترجمة له. حدث به عنه: عبد الملك بن مروان، وهو: ابن الحكم الأموي، كان طالب علم قبل الخلافة، ثم اشتبك بما فتغير حلاه. وفي السند إليه في المعجم الكبير: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، كذاب يضعف الحديث. وأيوب مجهول. وجده ضعيف، لا يُنجِب به. وعمر بن الحارث

(1) انظر: ذكر أئمة التابعين للدارقطني (١/٢٣٩ ت/١٢٨١)، ومذب الكمال (٢/٣٧٦/٤٧٣-٤٧٩ ت/٣٨١٠)، والتقريب (ص/١٥٨، ٥٦٨ ت/١٣٦٠).
(2) تقدم شرحه.
(3) (٢٢٤/١٢ ورقه/١٣٦٠).
(4) (١٧٨/٣٣١٧ ورقه/١٣٦٠).
الله يُعفف عني، وأتمنى أن يكون ذلك في يوم القيامة.

(1) ملك: (20/1937).
(2) ملك: (20/1937).
(3) كما في: (20/1937).
(4) و(5) يمكنهم إلى: (20/1937).
الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال


وقد استدرك الحاكم الحديث على الصحيحين (٦)، وسكت عنه، وتعقبه

الذهبي في التلخيص (٧) بقوله: (سنده وآه-كما ترى-٨).

وحدث ابن عمر-إسناد الطرازي في الأوسط-يصلح أن يشهد لقوله فيه: (قدموه على فرطنا) قولُهُ صلى الله عليه وسلم: (الحقي بسلفنا الأخير)، في حديث ابن عباس (٩). وقوله: (الحق بسلفنا الصالح)، في حديث الأسود بن سريع (١٠)، وهما حديثان حسنان لغيرهما، وهذا مهما كذلك-وأله الموافق-. وسائر حديث ابن عمر لا أعلم له طرقاً أخرى، ولا شواهد.

(١) الكشف الحكيم (ص/٢٣٥) ت/٦٨٢، وأعاده (ص/٢٨٦) ت/٨٥٩.
(٢) ترجمه الشريعة (١/١٣١) ت/٦.
(٣) قانون الموضوعات (ص/٣٠٨).
(٤) كما في: تأريخ بغداد (١٤/٢٧٠) ت/٧٦٩٧.
(٥) التأريخ الصغير (٢/١٦٩).
(٦) (٣/١٨٩-١٩٠).
(٧) (٣/١٩٠).
(٨) وانظر: تذيب الأحماء للنوري (١/٣٢٦).
(٩) الآتي بعده.
(١٠) سيأتي برمق/١٨٦٥.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

١٦١ - [٤] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما ماتت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الخُفَّاءَ بَسَلَفُنا الخَيْرُ: عثمان بن مظعون).

رواه: الإمام أحمد، وهذا مختصر من لفظه عن يزيد، ورواه: أبي البكر - رضي الله عنه، وأبو عبيدة، ورواه أبو الحسن - رضي الله عنه.

(١) عن علي بن عبد العزيز، وأبي عبد الله - رضي الله عنه، عن علي بن عبد الله، عن حجاج بن المنهل، عن همزة بن عبد شمس، عن علي بن زيد بن يوسف بن مهران عن بني الحدث، ورواه أبو الحسن - رضي الله عنه، عن بني همزة، عن حجاج بن المنهل، عن همزة بن عبد شمس، عن علي بن زيد بن يوسف بن مهران - رضي الله عنه، عن حجاج بن المنهل، عن همزة بن عبد شمس، عن علي بن زيد بن يوسف بن مهران.

وعزاهم إلى الطبراني - رضي الله عنه، ثم قال: (وأولهم عن بني حجاج بن المنهل، عن همزة بن عبد شمس).

(١) عن يزيد - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن هارون - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن سعد في الطبقات الكبيرة.

ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة [٤]، ورواه: ابن مسلم - رضي الله عنه، ورواه: سفيان بن حرب.

(٢) عن يزيد - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن هارون - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن سعد في الطبقات الكبيرة.

ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة [٤]، ورواه: ابن مسلم - رضي الله عنه، ورواه: سفيان بن حرب.

(٣) عن يزيد - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن هارون - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن سعد في الطبقات الكبيرة.

ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة [٤]، ورواه: ابن مسلم - رضي الله عنه، ورواه: سفيان بن حرب.

(٤) عن يزيد - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن هارون - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن سعد في الطبقات الكبيرة.

ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة [٤]، ورواه: ابن مسلم - رضي الله عنه، ورواه: سفيان بن حرب.

(٥) عن يزيد - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن هارون - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن سعد في الطبقات الكبيرة.

ومن طريقه: أبو نعيم في المعرفة [٤]، ورواه: ابن مسلم - رضي الله عنه، ورواه: سفيان بن حرب.

(٦) عن يزيد - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن هارون - رضي الله عنه، وعن يزيد: ابن سعد في الطبقات الكبيرة.
الحديث الوارد في فضل الصباح من الرجال

به عن يوسف بن مهران، وهو: المكي، ويقال: البصري، قال الإمام أحمد: (لا يعرف، ولا أعرف أحداً روى عنه إلا ابن جدعان)، وقال ابن حجر في تقاربه: (الحديث) الهـ، فالحديث ضعيف من هذا الوجه.

ووقع في حديث الإمام أحمد عن عبد الصمد وـهـ: ابن عبد الوارث، وحسن بن موسى، وعفان وـهـ: الصفار، أن المتوفاة: رقة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا وقع في حديث حجاج بن المنهال عند الطرائني، وهذا منكر، لا يصح. قال ابن سعد: (1) وكان قد رواه عن عفان: (فذكرت هذا الحديث محمد بن عمر [يعني: الواقدي]، فقال: الثبت عندي من جميع الرواة أن رقية توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بدر، ولم يشهد دفنها) (2)، وعلل هذا الحديث في غيرها من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اللائي شهدنها فـ، فإن كان في رقية وكـ، وكان ثابتًا، فـ، حلله أعتي قـ، بعد قـ، من المدينة، و بكاء النساء عليها بعد ذلك) الهـ، وقال الذهبي: (وقد ذكر الحديث في المسير) (3)، (هـ) منكر، وتقدم في رواية يزيد وهو: ابن هارون، عند الإمام أحمد أبا زينب، الحديث لم يصح، ووقع أيضًا، عند الإمام أحمد في حديثه عن الجماعة: أن فاطمة كانت تبكي على أختها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا الدفن، ولا يصح، قاله الذهبي) (4)؛ لأن

(1) الطبقات الكبرى (8/ 37).
(2) وانظر: الأحاديث الواردة في فضائل عثمان رضي الله عنه.
(3) (2/ 251–252).
(4) الميزان (4/ 49) ت/ 5844.
النبي صلى الله عليه وسلم - ما كان بالمدينة - كما تقدم -، وعلي بن زيد
رمي بالرفض!

وسياطٍ لِلحدث شاهد من حديث الأسود بن سرقع عن الطبراني في الكبير مرفوعاً، وسنه ضعيف.

ومن حديث ابن عمر - المتقدم قبله - وفيه: (قدموه على فرطنا).

وهي جملة حسنة لغيرها، من طرقها غير الواهية - والله الموفق -.

۵۱۶ - [۵] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لما مات رقية
بنت النبي صلى الله عليه وسلم - قال: (الحقي بسلفنا الصالح: عثمان بن
مطعون).

رواها الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن القاسم بن أبي شيبة عن يونس بن محمد عن صالح المري عن قتادة عنه به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا صالح المري، تقترد به
يونس بن محمد) اهـ.

وصالح المري هو: ابن بشير - ويقال: بشار البصري، تقدم أنه منكر
الحدث، قد وهاج جماعة منهم: البخاري، والجوزحاني، والنسائي. حدث به عن قتادة، وهو: ابن دعاة، مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

والقاسم بن أبي شيبة - في الإسناد - هو: القاسم بن محمد، تقدم أعم ترکوا
حديثه، وأوحى الدارقطني بالكذب.

----------------------

(۱) برقم/۱۸۶۵
(۲) (۶/۲۴۳) ورقمه/۵۷۳۲
وقد ورد الحديث عن حديث به عنده من غير طريقه، فقد رواه العباس بن محمد وهو الدوري في مسنده (1) عنه عن يونس، وإسناد الحديث ضعيف جداً من أجل صالح المري، وتقدم ما يغني عنه.

ورد وفأ عبد الرزاق في مصنفه (2) عن ابن جريج قال: حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته قال، فذكر كلاماً، ثم قال: (الحقي بسلفنا عثمان)، قال: زعموا أهدا امرأة عثمان بن عفان، وهذا مفضل، وقوله: (زعموا أهدا امرأة عثمان) تقدم بحده (3).


رواه أبو داود (4) عن محمد بن كثير، ورواه-أيضاً-: الترمذي (5).

ووهذا لفظه-عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، ورواه: ابن-.

(1) (2/385) ورقمه/1368.
(2) (3/614) ورقمه/613.
(3) في الحديث المقتبض قبل هذا.
(4) بالتشديد-عون المعبر (8/443).

989. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (3/490-496).
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

154

ماجاه(1) عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، ورواه: الإمام أحمد(2)، ثلاثتهم (أبو بكر، وعلي، والإمام أحمد) عن وكيع وقرن الإمام أحمد بـ: ابن مهدي، ورواه: الإمام أحمد(3) أيضًا عن بني، أربعتهم (محمد بن كثير، وابن مهدي، وكيع، وأبي) عن سفيان(4) عن عاصم بن عبيد الله(5) عن القاسم بن محمد عندها به... ولأبي داود في لفظه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل).

وغلاب ماجاه مثله، إلا أن في حديثه: (فكان أُلّا أن رأى أنظر إلى دموعه تتسيل فوق خديه).

-----------------

(1) في (كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تقبيل البيت) 1/ 418 ورقمه/ 1456.
(2) (42/ 629 ورقمه/ 25712) ومن طريقه عن عبد الرحمن وحده: أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 311).-
(3) (40/ 320 ورقمه/ 24286).
(4) وهو: النوري، رواه عنه أيضًا: ابن أبي شيبة في الصنف (3/ 259) ورقمه/ 2.
(5) وكذا رواه: ابن الأعرابي في القبل (ص 121- 261) ورقمه/ 245 من عدة طرق عن سفيان به، بแจกوه.

ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 326) عن عمر بن سعد الخفري، ووكيع بن الجراح، وأبي نعيم، ومحمد بن عبد الله الأسد، أربعتهم عن سفيان به. وانظر: التمديد (211) ورقمه/ 224.

وفي أسانيدهم: عاصم بن عبيد الله، وهو: ابن عاصم العبدوي، ضعيف، وله أحاديث مناكير(1)، وقول الترمذي - عقب حديثه-: (حديث عائشة حديث حسن صحيح)، وقول الحاكم(2)-: وقد أخرجـه بسنده عن معاوية بن هشام عن سفيان-: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) (3)، من تساهلهما.

واختلف حكم الألباني عليه، فصاحبح في صحيح سنن أبي داود(4)، وفي صحيح سنن ابن ماجه(5). وضعنه في تعليقه على المـشـكاطة(6)، وفي الإرواء(7); لأن في سنده عاصم بن عبد الله. وهذا هو الصحيح لتعليلـه إياه، ولعل الأول وهـم، أو سبـق قلـم، كان منه في صحيح سنن ابن ماجه، اعتمده في حكمه على الحديث عند أبي داود، وأجال عليه-وallah أعلم-

والحديث حدث به محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن يحيى ابن سعيد عن القاسم بن محمد به، بنحوه، فيما رواه: ابن عبد الله في التمهيد(8).

---

(1) وانظر: عون المعبود (8/44).
(2) المستدرك (3/190).
(3) ولم أر الحديث في تلخيص الذهبي.
(4) (2/109) ورقمه/2709.
(5) (1/246) ورقمه/1191.
(6) (1/509) ورقمه/1623.
(7) (3/108-107) ورقمه/293.
(8) (2/242).
الحديث حديث عاصم بن عبيد الله عن القاسم، ومحمد بن عبد الله
اللثيبي هذا ليس بثقة(1)، رمي بالكذب في مجلس ابن مهدي(2)، وأورد له
الذهب في الميزان(3) حديثاً غير هذا، ثم قال عقبه: (هذا كأنه
موضوع) أهـ.

۱۶۱۶–۷] عن عمار بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: (رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم - قبلكعثمان بن مظعون بعدما مات).
وهذا حديث رواه البازار(4) عن محمد بن عبد الله المخرمي عن يونس
ابن محمد عن العمري عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمار
ربيعة عن أبيه به... وأوردته الهشمي في مجمع الروايات(5)، وقال: وقد عزاه
إلى البازار - (وإسناده حسن) أهـ. وذكره ابن حجر في مختصر روايـ
البازار(6)، وين إسناده، والإسناد واه جداً فيه: العمري، وهو: القاسم بن

(1) انظر: التأريخ لابن معين- رواية: الدوری-۲۳۲ (۲/ ۲۳۲)، والضعفاء المصغر
لألبخاري (ص/ ۳۱۹ ت/ ۱۴۸ ص)، وأحوال الرجال للجوزيمي (ص/ ۲۵۶/۱ ت/ ۱۴۸ ص)
والتضعفاء للنسائي (ص/ ۲۳۱/۴ ت/ ۱۴۸ ص)، وللعقيلي (ص/ ۹۴ ت/ ۱۴۸ ص).
ولاين الجزيري (ص/ ۸۰ ص) ت/ ۲۰۹۵.
(2) كما في: لسان الميزان (ص/ ۲۱۷/۳ ت/ ۷۵۶، وانظره: ۵/ ۳۰۰ ت/ ۱۵۰۴.
(3) (۰/ ۱۱۵ ت/ ۸۰۳، وانظره: ۵/ ۳۶ ت/ ۲۷۳۴/۴.
(4) (۹/ ۲۷۳ ت/ ۲۸۲۱ ورقمه/ ۲۰۰).
(5) (۰/ ۳۴۳ ت/ ۴۲۹ ورقمه/ ۰۴۹).
عبد الله بن عمر، ترك الناس حديثه(1)، وقال الإمام أحمد(2): (هو عندي كان يكذب)، وذكره ابن حبان في الجماعة(3)، وقال: (.... يأتي بالشيء الذي يشبه المعمول)هـ. حدث هذى عن عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم العدوي، ضعيف الحديث وتقدم. وهذا حديث لا أعلم له-حسب بحشي-عن عامر بن ربيعة غير هذا الإسناد-الله تعالى أعلم.

١٦١٨-٨ [عن زيده بن ثابت-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال- وقد ذكر عنه عثمان بن معدون-رضي الله عنه- بعد موعده: (أجل، ما زأتي إلا خيرًا). رواه الطبراني في الكبير(4) عن يحيى بن عثمان بن صالح عن أبيه عن... ابن ليثة عن أبي النضر عن خارجة بن زيد عن أبيه به، وهذا مختصر من لفظه... وشيخه: يحيى بن عثمان، ابن الحديث، ابن ليثة ضعيف، وهو مدلس-لكنه قد صرح بالحديث، فانتفت شبهة تدليسه.-

---

(1) انظر: التاريخ لابن معين-رواية الدوري-(٢/١١٨١)، والمضفاء المصغير للبحاري (ص/١٩٦) ت/٣، والمعرفة ليعقوب (٣/١٣٨)، والجرح والتعديل (٧/١١١) ت/٣٤٣، وأحوال الرجال (ص/١٣٨)، ت/٢٤٢، والمغني (٢/٠١٩) ت/٥٠٣، والتقريب (ص/٧٩٢) ت/٥٠٣.
(2) العلل-رواية: عبد الله-(٢/١٨٦) رقم النص/٥٣٩.
(3) (٢/٢١٢).
(4) (٣/٤٨٠٣) رقم النص/٤٨٧٩.
الحديث أورده الهيثمي في جمع الزوائد (1)، وقال -وقد عزاه إلى الطبراني - (ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف) أهـ، وقد عرفت عليه.
وأبو النضر في الإسناد -هو: سالم بن أبي أمية.
وتقدم (2) من حديث أم العلاء -رضي الله عنها -مرفوـعاً عند البخاري: (ووالله إنه لأرجو له الخير) يعني: عثمان بن مطعون.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على أحد عشر حديثاً، كلها موصولة. منها حديثان انفرد بهما البخاري، وثلاثة أحاديث حسنة لغيرها -في بعضها ألفاظ ضعيفة، نبهت عليها-. وأربعة أحاديث ضعيفة، وحديثان ضعيفان جداً -ثبت أحدهما من طرق أخرى-. وذكرت فيه حديثين في الشواهد -والله ولي التوفيق-.

(1) (9) ١٣٠٢
(2) (ب رقم) ١٦١١
القسم السادس والخمسون ومنه:
ما ورد في فضائل عروة بن الجعد البارقى (1) -رضي الله عنه-

19 111 -1- عن عروة-رضي الله عنه- : (أن النبي صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشترى له به شاة، فأشترى له به سهين، فباع\nإحداها بدينار، فجاء بدينار، وشاة، فدعا له بالبركة في بيته) وكان له\nاشترى التراب لريح فيه.

هذا الحديث جاء من طريقين عن عروة بن أبي الجعد، الأولي رواه: البخاري (2) -وهذا لفظه- عن علي بن عبد الله، ورواه: أبو داود (3) عن\nمسدد، ورواه: الإمام أحمد (4)، ورواه: الطبراني في الكبير (5) عن بشر بن\نحوى عن الحمدي، ثم أثناه عن سفيان (6) عن شبيب بن غرقدة قال:
سمعته الخليل يتحدثون عن عروة، فذكره... قال البخاري-عقب حدثه:-
(7) قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه

(1) ويقال: ابن أبي الجعد، سكن الكوفة، وكان فيمن حضر فتح الشام.
(2) في (كتاب: المناقب، باب: -كداء، دون ترجمه- 1 6 121 ورقمها/ 7342).
(3) من طريق: البهضمي في السنن الكبرى 1/ 112.
(5) ورقمها/ 3287.
(6) ورقمها/ 412.
(7) وذكرنا رواه: البهضمي في السنن الكبرى 2/ 111-112، 112 من طريق: سعدان بن نصر عن سفيان.
شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحلي يخبرونه عنه! اهـ.
والحسن بن عمارة متروك-كما تقدم-، والحديث وارد من غير طريقه.
وقوله: (سمعته الحلي يتحدثون) أين: قبيلته، قاله الحافظ ابن حجر (1)، ثم قال: (وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة، أقلهم ثلاثة) (1) اهـ.
والثانية رواها: أبو داود (3) عن الحسن بن الصباح عن أبي المنذر، ورواها: الترمذي (4)، وابن منجه (5)، كلاهما عن أحمد بن سعيد السـدارمي عن حبان بن هلال، ورواها: الإمام أحمد (2) عن عفان، وعن (6) أبي كامل، ورواها: الطبراني في الكبير (8) عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بنـ.

(1) الفتح (6/ 733).
(2) وانظر: ماعم السنن للخطابي (3/ 178)، والسنن الكبير للبيهقي (6/ 734).
(3) في الموضع المقدم (3/ 179) ورقمهما 3385.
(4) في (كتاب: البيوع، باب-كننا، دون ترجمة) 3/ 509 إثـ الحديث.
(5) في (باب: الأمين ينجز فيه فريج، من كتاب: الصدقات) 2/ 803 ورقهما.
(6) (2/ 110) ورقهما 19367.
(7) (2/ 106-107) ورقهما 19362.
(8) (1/ 160) ورقهما 421.
الأحداث الورادة في فضائل الصحابة من الرجال

إبراهيم، حمطهم عن سعيد بن زيد (1)، ورواها: الترمذي (2) عن أحمد بن سعود الدارمي عن حيّان بن هلال المصري عن هارون الأعور المقرئ، كلاهما (سعيد، وهارون) عن الزبير بن الحريت عن أبي لبيد عن عروة بن بنحوه، بلفظ: (اللهم بارك له في صفقة يمينه، ولترمذي في حديث هارون، ولطبراني: (بارك الله في صفقة يمينك).

والحديث حسن هذا الإسناد، فيه أبو لبيد، وهو: لمايزة بن زرار، وتقدم أنه صدوق. وحسن الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (3)، وصححه في صحيح سنن الترمذي (4).


(1) الحديث من طريق سعيد رواه-كذلك- عبد الله بن الإمام أحمد في زياته على مسنده أبيه (32/8 ورقمها/19363) والدارقطني في سنة (3/10)، وأبو نعيم في الدلائل (38/3) والبهبهاني في السنن الكبرى (6/111).
(2) في الموضع المقدم (3/59 ورقمها/1258.
(3) (2/100 رقم/1946.
(4) (2/18 رقم/101.
(5) التقرب (ص/378 ت/2325.
القسم السابع والخمسون ومنه:

ما ورد في فضائل عروة بن مسعود الثقفي - رضي الله عنه -

۱۶۲ - [۱] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن مسعود إلى الطائف، فرماه رجل بسهم، فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أشبه هذا بصاحب ياسين).

روااه الطبراني في الكبير (۱) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي عبيدة بن فضيل بن عياض عن عبد الله بن معاذ الصنعاني عن معاذ عن عثمان الجزري عن مقسم عنه به... وأبو عبيدة بن فضيل ضعيف، وله أعل الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (۲) وعثمان الجزري لم أعرفه. وبقية رجال الإسناد ثقات.

فإسناد هذا الحديث ضعيف. والمتن: حسن لغيره، بـشواهد منه مراسيل علي بن زيد، وعروة بن الزبير، والزهري -وستأتي إن شاء الله عقبه.

۱۶۱ - [۲] عن علي بن زيد بن جدعان - رحمه الله - عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: (الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل صاحب ياسين).

(۱) (۱۱/۹/۷۲۸) ورقمه/۱۲۱۵۸.
(۲) (۱۱/۹/۷۲۸)
رواه: أبو يعلى
(1) عن حديث عن حماد بن سلمة عنه، في قصة، فيها طول... وأورده الهيثم في جمع الرواية، وقال: (رواه: أبو يعلى، مرسلاً، وإنشدته حسن) اهـ!

وعلي بن زيد بن جعدان ضعيف الحديث، قال المحقق في المطالب (2) -وقد عزا الحديث إلى أبي يعلى- (هذا مرسلاً، أو معضول، وأصله في البخاري-أيضاً-من حديث المصور، ومروان-دون ما- في آخره-، والذي في آخر هذا حكته، فإن عروة إنما رمي بالسهم عقب غزوة الطائف، بعد أن رحل النبي صلى الله عليه وسلم-، فجهاء إليه عروة، فأسلم، ورجع إليهم فقتلوه، ثم أسلموا بعد) اهـ.

وجوهرة-شيخ أبي يعلى- هو: ابن أشرس بن عون العدو، تقدم أنه روى عنه جماعة، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقاب-ولم يتتابع فيما أعلم-؛ فالإسناد: ضعيف، والمتن حسن لغيره بالشواهد، دون مكان قتل عروة.

162 - (3) عن عروة بن الزبير-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعاء قومهٌ إلى الله، فقتلوه).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

رواية الطبراني في الكبير (1) عن محمد بن عمرو الخزيمة عن أبيه عن ابن هليفة عن أبي الأسود عنه به... وشيخ الطبراني لا أعرف حاله. وابن هليفة هو: عبد الله، ضعيف، ومدليس لم يصرح بالحديث، وحديثه مرسول.

وأبو الأسود هو: يتيم عروة.

ورأده الهيثمي في جمع الرواية (2) وعزاء إلى الطبراني، ثم قال:
(وروي عن الزهري نجوى، وكلاهما مرسول، وإسنادهما حسن) اهـ.
وتسميه لإسناد مرسول عروة وهم، يكشف ما تقدم. ومرسول الزهري رواية الطبراني عقب مرسول عروة، لكنه خال من الشاهد... ولعله في موضوع آخر فيه، ولم أره!

رواه: أبو نعيم في المعرفة بسنده عن موسى بن عقبة عن الزهري به، مرفوعاً، مرسلاً، بلفظ: (مثل عروة مثل صاحب ياسين، دعا قومه إلى الله ففضلوه).

وإسناده إلى الزهري حسن؛ فيه: إبراهيم بن المنذر، وهو: ابن عبد الله الفرشي، صدوق وتقدم. وهذه أحاديث حسنة لغيرها إذا انضم بعضها إلى بعض-وإن الله أعلم-

۶ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- يرفعه: (.... ورأيت عيسى بن مريم-عليه السلام- فإذا أقرب من رأيته به شبيها عروة بن مسعود).

(1) (١٧ / ١٤٨-١٤٨٧) وإرجاء 
(2) (١٩ / ٣٨٦)
هذا طرف من حديث رواه مسلم، وغيره. وتقدم في فضائل دحية الكبي -رضا الله عنه- (1).

خلاصة: اشتمل هذا القسم على أربعة أحاديث، أثنان موصولاً، وأثنان مرسلان. منها حديث رواه مسلم، وثلاثة أحاديث حسنة لغيرها. وذكرت فيه حديثاً واحداً في الشواهد-وَللهُ الْمُوفق-.
الأخذود الواردة في فتاين الصحابة، للمؤرخ سعد الصاعد:

القسم الثامن والخمسون ومنه:

ما ورد في فتاين عقيل بن أبي طالب الهاشمي - رضي الله عنه -

162 - [1] عن أبي إسحاق - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام لعقيل بن أبي طالب: (يا أبا يزيد)، إن ثين أحبك هجيين: لقرابتك ميخي (6) وحبَّ لما كنت أعلم في حب عمي (3) أيك. رواه الطبراني في الكبير (1) عن علي بن عبد العزيز (6) عن أبي نعيم (3) عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي عليه د (7) وأوردته البخاري في صحيح...

(1) وقع في المطبوع من المعجم: (يا أبا زيد)، والصواب ما أثبته، وهو ما في كتب الكنيّة والكندوسي لإمام أحمد (ص/ 116) ت/ 119، والكيخي لمسلم (2/ 911 ت/ 370) 372، وهو ما في من الحديث في مجمع الرواية - أيضاً (9/ 273).
(2) وفي لفظ الحديث في الموضع المتقدم من مجمع الرواية: (حبًا لقرابتك)، ولم يقل: (ممنى).
(3) لعله يعني: أبا طالب.
(4) (17/ 191) ورقمه/ 510.
(6) وعن أبي نعيم رواه - أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 44).
(8) ونسبه المتنبي الهندلي في كنز العمال ( ورقمه/ 32617) إلى البغوي، وابن عساكر- أيضاً.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

الزوائد (1) وقال: (رواه الطبرائي مرسلًا، ورجاله ثقات) إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبعي تابعي، وهو مدبر، واختلط بأخرى، ولا يدرى من سنغ من مه عيسى بن عبد الرحمن الناصي-راويه عنه، فالحديث ضعيف لمرسله، واختلط أبو إسحاق. وعلي بن عبد العزيز-في الإسناد هو: البغوي، وأبو نعيم اسمه: الفضل بن دكين.

(1) (9/273).
القسم التاسع والخمسون ومنه:
ما ورد في فضائل عكاشة بن محصن الأصبدي:

168

161-1) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وقد ذكر حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مرفوعاً، قال: فقال عكاشة بن محصن: أمنيهم أنا يا رسول الله؟ قال: (نعم)، فقال آخر، فقال: أمئهم أنا؟ قال: (سُفِّقْ بِهَا عَكَاشَةَ).
رواه البخاري(1)-والفصه له عن عمران بن ميسرة، ورواه مسلم(2) عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن محمد بن فضيل(3)، ورواه البخاري(1)-أيضاً عن أسيد بن زيد، ورواه مسلم(4) عن سعيد بن...

(1) بضم العين المهملة، وتشديد الكاف-وقيل بتفخيفها، والأول أكثر-، وقيل آخر شيء معجمة.
(2) انظر: مذيب الأصحاب (1/338) ت/418، وأسد الغابة (3/565-564) ت/565.
(3) 273، والديباق للسيوطي (1/276) ت/216، والملغثي لابن طاهر (ص/177).
(4) بكسر اليمين، وسكون الهاء المهملة، وفتح الصاد المهملة-أيضاً-.
(5) انظر: مذيب الأصحاب واللغات (1/338)، والملغثي (ص/224).
(6) في (كتاب: الطب، باب: من أكتووي أو كوي غيره) 10/163-164 ويقال/570.
(7) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب) 1/200 ورقمه/240.
(8) ومن طريق ابن فضيل رواه-أيضاً-: ابن عبد البر في التميهيد (5/265-266).
(9) في (كتاب: الرقاق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب) 11/413 ورقمه/6541.
(10) في الموضع السابق نفسه (1/199-200) ورقمه/240.
منصور، والإمام أحمد (2) عن سريج، ثلاثهم عن هاشم (3)، ورواه: البخاري (4)-أيضًا- عن مسدد (5) عن حصين بن غير، ورواه: الترمذي (6) عن أبي حصين عبد الله بن أحمد بن يونس الكوفي عن عبتر بن القاسم، أربعتهم (ابن فضيل، وهشيم، وحصين بن غير، وعثر) عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عنه... وللبيخاري في حديثه عن عمران بن ميسرة، وأسعد بن زيد-جعف- أن عكاشة قال: أدع الله أن يجعلني منهم، قال: (اللهم أجعله منهم). واللفظان محفوظان، وقال الترمذي-عقـب حديثه-: (هذا حديث حسن صحيح) أهـ.

و سريج-شيخ الإمام أحمد- هو: ابن يونس، وهشيم هو: ابن بـشير، ومسدد هو: ابن مسهر.

(1) (4/426-261) ورقه/ 24484.
(4) ومن طريق مسدد رواه-كذلك-: ابن منده في الإيمان (2/898-899) ورقه/ 982.
(5) في (كتاب: صفة القيامة، باب-كذا، دون ترجمة-) 4/545-544 ورقه.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤهث سعد الصاعدي

صلى الله عليه وسلم- يقول: (يدخل الجنة من أمتي هم سبعون ألفًا،
تفضي ووجههم إضاءة القمر ليلة البدر)، قال: فقام عكاشة بن حصن
الأسدي-يرفع نمرة عليه-، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم;
قال: (اللهم إجعله منهم)، ثم قام رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله
ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: (سبقه بها عكاشة).

هذا الحديث رواه: سعيد بن المسبح، ومحمد بن زياد، وأبو سلمة بن
عبد الرحمن بن عوف، وكليب بن شهاب، وأبو يونس، وأبو صالح;
ستههم عن أبي هريرة.

فأما حديث سعيد بن المسبح عنه فرواه: أبو عبد الله البخاري(1)
واللفظ له-، والإمام أحمد(2) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك(3)
ورواه: مسلم(4) من طريق ابن وهب-، كلاهما عن يونس، ورواه:

(1) في (كتاب: الرقيق، باب: يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب)11/1413.
(2) 414 ورقمه/1542 في معاذ بن أسد عن عبد الله ( يعني: ابن المبارك) به.
(3) والحديث في مسند ابن المبارك (ص/17) ورقمه/109، ورواه من طريقه-
أيضاً- ابن منده في الإيمان (2/892) ورقمه/197، وأبو نعيم في الحلية (8/184-
185).
(4) في (كتاب: الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير
حساب ولا عذاب) 1/198 ورقمه/116 عن حملة بن يحيى عن ابن وهب
بهمثله.
الأخبار (١) عن أبي اليمان (هو: الحكيم) عن شعب، ورواه البزار (٢) مسن طريق معاوية بن يحيى الصدقي، كلهم عن الزهري (٣) عنه بـ... والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب، وبونس-راوي عنه-هو: ابن يزيد الأولي.

وحديث شعب-وهو: ابن أبي حمزة-رواه -أيضاً- ابن منده في الإيمان (٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥)، قال ابن منده: (رواه عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري، نحو روايتهما) أهـ.

والزبيدي هو: محمد بن الوليد ابن عامر، من كبار أصحاب ابن شهاب الزهري.

وأما حديث محمد بن زياد عنه فرواه: مسلم (٦) من طريق الربيع بن

(١) في (باب: البرود والخير والشملة، من كتاب: البحـار) ١٠٠/١ ورقمه ٢٨٧.

(٢) [١٠٠١، أ كوريرلي] عن محمد بن مسكين عن عبدالله بن صالح عن الهققل بن زياد عن الصدقي به.

(٣) الحديث رواه من طريق الزهري-أيضاً- المروزي في روايته على زهد ابن المبارك (١٥٧٦، وأبو نعين في صفة الجنة (٢/٨٧-٨٩) ورقمه ٢٤٥.

(٤) (٢/١٧٢-١٧٣) ورقمه ٩٧١.

(٥) (١/١٣٩).

(٦) في الموضع المقدم نفسه (١/٩٧) عن عبد الرحمن بن سلام بن عبيد الله الجمعي عن الربيع به.

الحديث من طريق عبد الرحمن بن سلام رواه -أيضاً-: ابن منده في الإيمان (٢/٨٩٤) ورقمه ٩٧٥.
الاحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

مسلم (1)، ورواه (2) ألياً، والإمام أحمد (3) والدارمي (4)، ثلاثتهم من طريق شعبة (5)، ورواه الإمام أحمد (1)، والبزار (7) كلها من طريق حمد ابن سلمة (8)، ثلاثتهم عنه (9) بعده وليس لهم فيه قوله: (توضيء وجههم إضاءة القمر ليلة القدر).

(1) والحديث رواه من طريق الربع بن مسلم - ألياً: ابن بشران في الأمالي (ص/ 722) ورقمه 1741.

(2) في الموضع نفسه، عن محمد بن شمار عن محمد بن جعفر عن شعبة به: يكمل الحديث الربع.

(3) والحديث عن محمد بن جعفر رواه - ألياً: إسحاق بن راهويه في مسنده (ص/ 143) ورقمه 76. ورواه ابن حبان في صحيحه (الإنسان 1/162 ورقمه 227) بسنده عن ابن جعفر به.

(4) (10/15/1444) ورقمه 9883 عن محمد بن جعفر عن شعبة.

(5) في كتاب: الرقائق، باب: "يدخل الجنة سبعم ألقاً من أثني بغير حساب" (ص/ 262-423 ورقمه 4207 عن أبي الواليد (وهو الطالسي) عن شعبة به، بنحوه، مختصراً.

(6) (ص/ 144 ورقمه 77، وابن مهدي في الإكيان (2/893-894) ورقمه 273، والبوعوي في مسنده ابن الجعد (1/991-992) ورقمه 1181، وفي الأربعين الصغرى (1/111 ورقمه 58.

(7) (13/1390) ورقمه 8016 عن عبد الرحمن بن عبيد الله (عينه: ابن مهدي) عن حماد به.

(8) [259] [أزهرية] عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن حماد به.

(9) ورواه: هناد في الوجه (1/135) ورقمه 176 عن قبيصة عن حماد به.

(10) والحديث رواه - ألياً: ابن منده في الإكيان (2/894) ورقمه 974 بسنده عن إبراهيم بن طهبان عن محمد بن زيد به، بنحوه.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وأما الحديث أبو سلمة عنه فرواه الإمام أحمد (1)، والدارمي (2)، كلاهما عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو (3)، عنه به، بنحوه.

وهذا إسناد على شرط الشيخين، محمد بن عمرو، هو: ابن علامة، وهو حسن الحديث. وأبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف.

وأما الحديث كليب بن شهاب عنه فرواه: الإمام أحمد (4)، عن عبد الرحمن، ورواه -أيضًا- ابنه عبد الله في زواجته على المسند (5) عن محمد بن المهال، كلاهما عن عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب عن أبيه به، بنحوه. وهذا إسناد حسن، لأن عاصم بن كليب -ب(6)، وأبوه (7) صدوقان. وعبد الرحمن -شيخ الإمام أحمد- هو: ابن مهدي.

(1) (9/116) ورقمه/10524.
(2) (في: في أول زمرة يدخلون الجنة، من كتاب: الرقائق) 2/430 ورقمه/2822.
(3) (ورواه: الحاكم في المسند (3/228) بسنده عن محمد بن عمرو به، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه沙فيي في التلخيص (228/2) اهـ. وهو حديث حسن على شرط الشيخين-كما سأباه-، والحديث رواه-أيضًا- أبو نعيم في صفة الجنة (2/90) ورقمه/247 بسنده عن سعدان بن يحيى عن محمد بن عمرو به، ورواه-أيضًا- (2/89) ورقمه/246 بسنده عن عقيل بن خالد من الزهري عن أبي سلمة به، بنحوه.
(4) (9/123) ورقمه/10117.
(5) الحوالة المقدمة نفسها.
(7) (انظر: المراجع المقدمة-آلفا-على التوالي: (7/176) ت/946، و(24/211) ت/4991، و(ص/813) ت/5696.
وأما حديث أبي يونس، فرواية الإمام أحمد (1) عن حسن عن ابن هيئة عنه (2) بن الإسحاق ضعيف، فيه: ابن هيئة، وهو: عبد الله، ضعيف، وهو مشهور بالتدليس، وألفت شهية تدليسه بصريه بالتحديث، والطريق حسنه لغيرها. وحسن-شيخ الإمام أحمد-هو: ابن موسى الأشيب، واسم أبي يونس: سليم بن جبير الدوسري-موالي أبي هريرة.

وأما حديث أبي صالح فرواية: البزار (3) عن الجراح بن مخلد عن زفر بن هيئة عن أبي معشر عين عيسى بن أبي عيسى عن صالح بن أبي صالح عن أبيه به... وفيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: (أنت منهم). قال البزار: (وهذا الحديث قد روئ عن أبي هريرة من وجوه. ولا نعلم روي من حديث صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة إلا من حديث أبي معشر عنه) أيه. وأبو معشر هو: مجيب تركه جماعة، واختلاف. حدث بهذا عن عيسى بن أبي عيسى الخناط، وهو متروك الحديث (4).

226/1-2 - [133] عن عمران بن حصين-رضي الله عنه-، وقـد ذكر
حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مرفعًا، قال: فقام

(1) ورواية: ابن منده في الإمام (2/893) ورقمه/972 بسنده عن عبد الله بن وهب عن حبيبة بن شريح عن أبي يونس به، بأوله، مختصراً-دون الشاهد-، وقال:
(رواية حملة، وغيره عن ابن وهب).
(2) [325] الأزهرية.
(3) انظر: الجرح (6/289) ت/1600، وقذيف الكمال (33/10) ت/4648.
الحادي عشر الباردة في فضائل الصحابة من الرجال

عكاشة، فقال: ادع الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، قال: فقدام رجل، فقال: يا نبي الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: سبَّبقلك بِهِما

عكاشة).

رواه: مسلم (1) - وهذا لفظه - عن يحيى بن خلف الباهلي عن المتعمّر عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه، والمتعمّر هو: ابن سليمان التيمي.

ورواه: الإمام أحمد (2)، ورواهم الطبراني في الكبير (3) عن إسحاق بن جهيل الأصبهاني عن أحمد بن منيع، كلاهما (الإمام أحمد، وابن منيع) عن يزيد بن هارون، ثم ساقه الطبراني عن سهل بن موسي الرماهرمي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن متعمّر بن سليمان، كلاهما (يزيد، ومعتمّر) عن هشام (4) عن الحسن عن عمران به، بثقة، والحسن هو: البصري.

(1) في (كتاب الإمام، باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب) 1/ 198/ ورقمه/ 218.
(2) (33/ 143/ ورقمه/ 199123) به، بنحوه.
(3) (18/ 169/ ورقمه/ 280/ 170)
(4) ورواهم ابن منده في الإمام (2/ 896/ ورقمه/ 977) بنده عن وُهب بن جرير بن حازم عن هشام بن حسان عن محمد -قال مره - عن هشام بن حسان عن الحسن - كلاهما عن عمران به.

وقال: (رواهم: عبد الصمد، وأبو الوليد، وأبو عمر الخوضي، وغيرهم عن حاجب ابن عمر عن الحكم بن الأعرج عن عمران) أهـ. وهو عند مسلم - في الموضع المتقدم - 1/ 148/ عن زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج عن عمران به، مختصراً، دون الشاهد فيه هنا. وهو عند أبي تويم =
والحديث محفوظ عن معتمر، وهشام من الوجيهين-والله الموفق-
والحديث رواه-أيضاً: الطبراني في الكبير(1) عن أحمد بن إسحاق بن
الحساب الرقعي عن عبد الله بن جعفر الرقعي عن عبيد الله بن عمرو(2)—
زيت بن أبي أنسية عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الخارث عن عمراً
به، في حديث فيه طول... وإسناده صحيح.

١٦٧ - [٤] عن عبد الله بن مصعود-رضي الله عنه-، وقد ذكر
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مرفوعاً، قال: فقام
عكاشة بن محسن، فقال: ادع الله لي، يا رسول الله، أن يجعلني من
السبعين، فدعاه، فقام رجل آخر، فقال: ادع الله، يا رسول الله، أن
يجعلني منهم، فقال: (قد سبقك بها عكاشة).

هذا الحديث رواه عن ابن مصعود: عمران بن حصين، وزر بن
حبش.

فأما الحديث عمران، فيرويه قتادة، وختلف عنه، فرواوه: الإمام
أحمد(3)، والطبراني في الكبير(4) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، كلاهما عن

في المعرفة(4/١١١٦) ورقمه/ ١٣٠٤، ورقمه/ ٢٣٧، ورقمه/ ٥٥٥٩، ونسبته عن وجب
ابن حرير، عن هشام عن الحسن عن عمران به-أيضاً.  ١(١٨/١٨٠/٦، ورقمه/ ٢٥١، ورقمه/ ٢٥٠.
الحديث من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقعي رواه: ابن منده في الإيمان (٢/
٨٩) ورقمه/ ٩٧٨، ورقمه/ ٨٩٧، ورقمه/ ٣٨٠٦، ورقمه/ ٣٥٤٣، بنحوه، مطولًا.  ٢(٤/١٠، ورقمه/ ٩٧٦٦، بنحوه، مطولًا.  ٣(٥/٤، ورقمه/ ٣٨٠٦، بنحوه، مطولًا.  ٤(٤/١٠، ورقمه/ ٩٧٦٦، بنحوه، مطولًا.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عبد الرزاق عن معمر (١)، ورواه-بأيضاً- الإمام أحمد (٢) عن عبد الصمد، وعن (٣) عبد الوهاب، والطبراني في الكبير (١) عن أبي مسلم الكشي عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، ثلاثتهم (عبد الصمد، وعبد الوهاب، وأبو عمر) عن هشام الدستوائي (٤)، ورواه: أبو يعلى (٥) عن الحسن بن موسى عن شيبان-وهو: ابن عبد الرحمن (٦)، ورواه: الطبراني في الكبير (٧)-بأيضاً- عن الحسن بن إسحاق التساري عن عبد الأعلى بن خادم (٨).

(١) وهو في الجامع له (١٠/٠٣/٥٤٠) ورقمه/١٩٥١٩- ومن طريق عبد الرزاق عنه.
(٢) رواه-بأيضاً- الخطيب في الفصل (٢/٣٤٤-٤٥) ورقمه/٨٩٠٣، وبنحوه/٢٠٨٧، مطولاً، وعبد الصمد هو: ابن عبد الوارث.
(٣) (٧/٦٠-٩٦) ورقمه/٣٩٨٨٨، فذكره، وعبد الوهاب هو: ابن عطاء الخفاف.
(٤) (١/٧) ورقمه/٩٧٦٧، بنحو حديث معمر، واسم أبي مسلم: إبراهيم بن عبد الله.
(٥) والحديث عن هشام رواه-بأيضاً- الطيالسي في مسنده (٢/٢٦-٥٤) ورقمه/٣٢٤، ورواه: الرواهي في مسنته (١/١٠٠-١٠١) ورقمه/١٧٤، والشافعي في مسنته (٢/٣١٣) ورقمه/٣٢٤، والطبراني في شرح معاني الآثار (٤/٣٢٠)، والسيمي في تأريخه (٣/٣٢٣-٣٢٤)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان/١٦/٣١٤١-٣٢٢، والخطيب في الفصل (٢/٣٤٤-٤٥)، كلهم من طريق عبد الرحمن، وهو مستقصا جدًا عند الطبراني.
(٦) (٦/٢٣٣-٣١) ورقمه/٥٣٣٩، ورواه-بأيضاً- الخطيب البغدادي في الفصل للوصل.
(٧) وهو من طريق شيبان رواه-كذلك- الخطيب البغدادي في الفصل للوصل.
(٨) (٥/٦٤٤-٦٥) وابن عبد البر في التمديد (٥/٢٦٦)، ورواه-بأيضاً- أبو يعلى/٩٧٦٨، بنحوه.
الأحاديث البارزة في فضائل الصحابة للكاتب سعود المعاذ

النمرسي عن يزيد بن زريع(1) عن سعيد بن أبي عروبة، أربعتهم (ممثلًا، وشبيبان، وهشام، وسعيد) عنه (أي: قنادة)، عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود بـ... والحسن لم يسمع من عمران(2)، وصحح ابن كثير في تفسيره(3) حديث الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وهو حديث منقطع—كما تقدم.

ورواه: الإمام أحمد(4) عن عبد بن بكر عن سعيد—وهـو: ابن أبي عروبة(5)، ورواه: البازار(6) عن عباس النمرسي عن يزيد بن زريع، ورواه الطبراني في الكبير(7) عن علي بن عبد العزيز عن خلف بن موسى بن خلف(8) العمري، عن أبيه، ورواه(9) أيضًا—عن زكريا بن جيسي الساجي عن

(1) 193-1442 هـ ورقمه/ 580، وقال: (ورواه: هشيم، وغيره عن قنادة).
(2) انظر: جامع التحصيل (ص/ 164).
(3) 1/400، 401.
(4) 7/4989، ورقمه/ 104-100، ورقمه/ 4000، بنحو.
(5) 4/7 ورقمه/ 1989، ورقمه/ 190، ورقمه/ 3141، ونحو.
(6) ومن طريق ابن أبي عروبة رواه—أيضاً: الطبري في تاريخه (27/290)، وابن حبان في صحيحه (الإنسان 14/342 ورقمه/ 1431، والحاكم في المستدرك (4)
(7) 4/7 ورقمه/ 1989، ورقمه/ 2772-2770، ورقمه/ 1441، مطولاً جداً.
(8) ومن طريق خلف بن موسى—أيضاً: الخطيب في الفصل للوصل (2/420).
(9) 10/7 ورقمه/ 9768، مطولاً.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

محمد بن المثنى(1) عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة-أيضاً،
ثلاثتهم عن قنادة عن الحسن والعلاء بن زياد-جعماً-عن عمران بـه...
قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلمه بروى عن عبد الله عن النبي-صلى الله
عليه وسلم- إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد) اهـ، وهذا محمول على ما
علم.

رواهم الطرابلسي في الكبير(2)-أيضاً-عن الحسن بن إسحاق التستري
عن شيبان بن فروخ عن أبي أمية الحطبى عن قنادة عن العلاء بن زـياد-
وحده-عن عمران.

فبعضهم يرويه عن قنادة عن الحسن-وحده-، والبعض قرن به العلاء
ابن زياد، والبعض يرويه عنه عن العلاء-وحده-، فهذه ثلاثة طرق
للحديث عن قنادة.

فأما طريق أبي أمية الحطبى-واسمه: أيوب بن خوطر(3)-فإنا لا شيء;
لأنه متروك الحديث(4)، وخالفته ثقات حفاظ من أصحاب قنادة.

وأما الطريقان الآخرين فإما محفوظتان عن قنادة، وقعت إحداهما
من طريق جماعة من أصحابهم سهيد-وهو: ابن أبي عروبة-، ووقعت
الآخرين من طريق آخرين، منهم: هشام الدستوائي، وسعيد، وناهيك بمما

(1) ورواه عن ابن المثنى-أيضاً: ابن أبي عاصم في الآحاد (1/193) ورقـه/
249
(2) 10/17، ورقـه/970، بنحوه.
(3) بضم الخاء المدفوعة. قاله ابن مكاولا في الإكمال (3/196، 197).
(4) انظر: الضعفاء الصغير (ص/28) ت/26، والضعفاء للنسائي (ص/149)
ت/22، والديوان (ص/42) ت/509.
الحاديّات الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سواد الصاعدي

جلالة، وحفظناًً الحديث قنادة، وسعيد في قنادة أثبتهما(1)، وقرن بالحسن
البسيري في الرواية عنه: الولاء بن زيد، وهي طريق أضطرب.
والحديث رواه أيضًا: أبو نعيم في الخليلة(2) بسنده عن هشام
عن(3) قنادة عن أيمن عن عمران به، بنحوه... وأيمن لم أعرفه، تزوج لـه
البخاري في تأريخه الكبير(4)، وذكر حديثًاً لقنادة عنه عن أبي أمامة، ثم
قال: (و لم يذكر قنادة سماه من أيمن، ولا أيمن من أبي أمامة)اهـ. وله
ترجمة مختصرة جدًاً-أيضاً- في كتاب الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي
حاتم(5).

وكذا في هذا الحديث، لم يذكر قنادة سماه من أيمن، ولا أيمن من
عمران بن حضين. وقنادة مدرس مكثر، لم يذكر سماَّه-أيضاً- في طرق
الحديث المتقدمة عنه.

وأما الحديث زر بن حبيش، رواه: الإمام أحمد(6)- واللفظ له- عن
عفان(7) وحسن بن موسى، وعـ(8) عبد المسعد، ورواه-أيضاً-:

(1) انظر: شرح العلل لابن رجب (2/ 194)، وما بعدها.
(2) ص (2/ 13).
(3) وقع في الخليلة: (ابن)، وهو تعريف.
(4) ص (2/ 17/ 1076/ 1210).
(5) ص (2/ 1619/ 319/ 3239).
(6) ص (7/ 208- 209 ورقمه/ 4339).
(7) وحديث من طريق عفان-وهو: ابن مسلم الصفار-رواه-أيضاً- ابن عبد البر
في التمهيد (5/ 267).
(8) ص (8/ 276- 369 ورقمه/ 3819).
ال_HIJAJ بن ال_HANAFI)، ورواى: أبو يعلى (53) عن أبي خيثمة عـم_ حسن بن موسى-وهمه_، أربعتهم عن حماد بن سلمة(3) عن عاصم بـم_ مقلة عنه بـه_... وهذا إسناد حسن على شرط مسلم; رجاهه ثقات رجال_ الشيخين عدا عاصم بن مقلة_ وهو حسن الحديث_ كما قدمته في __ هذا الموضع_. وقد انفرد مسلم-دون البخاري-بالرواية لحماد بن سلمة_ في الصحيح._

والحديث من هذا الوجه بهواهده: صحيح لغيره. وأودو نور الدين_ الهبشي في جمع الزوائد(9)، وقال_وقد عزاه إلى الإمام أحمد، وأبي يعلى_ والبزار، والطبراني: (وأحد أسانيد أحمد، والبزار، رجال_ الصحيح) اهـ.

(1) كما في: كشف الأستار (2/4 ورقمه/329).
(2) ورواه عن حجاج-كذلك_: البخاري في الأدب المفرد (ص 204-205).
(3) ورقمه/914، وقرون به: آدم-وهو ابن أبي إيباس.
(4) (323/4 ورقمه/5340، وأبو خيثمة هو: زهير بن حرب.
(5) الحديث عن حماد رواه-أيضا_: الطيالسي في مسنده (2/47 ورقمه/352.
(6) ورواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان 13/44 ورقمه/1084) بسنده عن_ هديئة بن خالد، ورواه: الحاكم في المستدرك (4/190 ورقمه/1024) بسنده عن موسى بن إسماعيل_،
كلاهما عن حماد بن سلامة، بلهجه. والحديث ذكره ابن كثير في تفسيره (1/741) عن الإمام أحمد عن أحمد بن منيع عن عبد الملك بن عبد العزيز عن حماد بن سلامة بـه_،
وقال: (رواه الضياء المقدسي، وقال: "هذا عندي على شرط مسلم" )اهـ، وهو كما_ قال-كما سيأتي.
(7) (10/1 ورقمه/404-405)، وانظر: (9/4 ورقمه/304).
ورواه: البخاري في الأدب المفرد (1) عن موسى ( يعني: ابن إسماعيل) عن حماد ومحمد عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم - واسق الحديث. وهم هو: العودي.

1678 - [ 5 ] عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت - في حديث: "ثم رقي على المنبر، فقال: (أليها الناس...)، فذكر كلاما، وفيه: (وقد رأيت خمسين ألفاً - أو سبعين ألفاً - يدخلون الجنة في مثل صورة القمر ليلة البدر)، قام إليه رجل، فقال: أدع الله أن يجعل منهم، قال: (اللهم أجعله منهم)."

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (2) - وهذا مختصر من لفظه - عن سريج ابن النعمان، وروااه الطبري في الكبير (3) عن أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي عن يحيى بن صالح الرازي، كلاهما عن فلحي بن سليمان عن أحمد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء به، في قصة...

والطبري: "وقد رأيت منكم)، وأن الشكل في العدد من فلحي بن سليمان، وفيه: (يدخلون الجنة بغير حساب)، وأوردته الهميمي في جمع الرواد (4)، وعزاه إلى الإمام أحمد - وحده - ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير محمد ابن عباس بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة)، وأوردته في موضع آخر (5).

---

(1) (ص / 305) إثر الحديث ذي الرقم / 914.  
(2) (ص / 350-354) مطولا.  
(3) (ص / 240/91-90) ورقمه / 240 مطولا.  
(4) (ص / 110)  
(5) (ص / 410)
ابن عباس بن عبد الله بن الزبير، وهو ثقة. وأوردوه في موضوع آخر
(1)
وعزاه إلى الإمام أحمد، والتراني، ثم قال: (ورجاهما ثقات) اهـ.
وأبو زرعة، ومحمد بن عباس لم يرو لهما الشيخان، انفردت أبو داود
بالرواية لهما (2). الثاني منهما روى عنه جماعة (3)، ترجم له البخاري (4).
وابن أبي حاتم (5)، والحسيني (6)، ولم يذكرنا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره
ابن حبان في الثقاف (7)- ولم يتابعه أحد، فيما أعلم، وهذا لا يكفيه
لمعرفة حاله. حدث بهذا عنه: فليح بن سليمان، وهو: أبو يحيى الأسلمي،
وهو ضعيف الحديث- وتقدم- فالإسناد ضعيف.
وتقدم من طرق بغير قصة هذا الحديث أن الرجل هو: عكاشة بن
محسن- رضي الله عنه-، وفيها: (سبعين ألفا)- دون شك- الشاهد بما:
حسن لغيره- وبالله التوفيق-.

29- 16 [6] عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه-، وقد ذكر
حديث السبعين ألفًا، الذين يدخلون الجنة بغير حساب، مرفوعًا، قال:

(1) انظر ما رقم لهما به ابن حجر في التقريب (ص / 392) ت/، و(ص/.
(2) انظر تذكير الكمال (25/ 436-437-438) ت/، 5322.
(3) التأريخ الكبير (174/ 174) ت/، 540.
(4) الجرح والتعديل (8/ 235) ت/، 55.
(5) التذكيرة (3/ 533) ت/، 610.
(6) ذكرى (7/ 396).
قال: "أنت منهم؟، فقال آخر: يا رسول الله، اجعلني منهم، قال: (سبَّقَكَ بِهَا عَدَاشَة).

هذا الحديث أورده الحنفي في مجموع الرواية(1)، وقال: (رواى البزار).

عن شيخه عمر بن إسحاق بن مَجَالد، وهو مجمع على ضعفه) إهـ. وعمر هذا متروك، فإن سناد الحديث ضعيف جداً من هذا الوجه، وتقدم ما يغني عنه، من طريق يقضى بتوارثها لفظاً، ومعناً(2).

130 - [7] عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم: (يدخل الجنة من أمني سبعون ألفاً، لا حساب عليهم)، فقام عكاشة، فقال: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم، قال: (اللهَمَ اجعله منهم)، فسكت القوم ثم قال بعضهم لبعض: لو قلتنا يا رسول الله، أدع الله أن يجعلنا منهم، قال: (سبَّقَكَ بِهَا عَدَاشَة، وصحابِه! أما إِنَّكُم لقَلْتُمْ، وَلَوْ قُلْتُمْ لَوْ جَبِيتِ).

هذا الحديث أورده الحنفي في مجموع الرواية(3)، وقال: (رواى البزار).

وفي عطية، وهو ضعيف، وقد وثق، وحمود بن أبي بكر لم أعرفه) إهـ.

ولعله يعني: عطية العوفي، وهو ضعيف، مشهور بالتدليس، وحمود بن أبي

(1) (10/161/404).
(2) وانظر: الأهرار(ص/42) رقم/9، ولظ爷爷(ص/200)، ونظم المتنائر(ص/253) رقم/2009.
(3) (10/157).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

بكر لم أعرفه أنا -أيضاً- ولا يسلم للهيمشي قوله عند ذكر راوي الحديث: (يعني الخدري); لأن عطية العوفي كان يأتي محمد بن السائب الكلي، وكتبه بتأي سعيد، فربما روى بعضهم حديثه، وزيد (الخدري); بناء على ظنه، وليس هو كذلك. والطرف الثاني في الحديث منكر؛ لم أره إلا في هذا الحديث.

وهذان الحديثان لم أرهما في المقدار الموجود من مسنده البازار-والله تعالى أعلم.


رواية الطبراني في الكبير عن عبد الله بن ناجية عن عبد الله بن عمر القواريري، وعن أبي خليفة الفضل بن الحباب عن عبد الرحمن بن المبارك.

(١) وقع في المعجم: (قالت)، وهو تعريف.
(٢) (٢٥ / ١٨٢-١٨١ / ١٨٢) ورقمه/٤٤٥.
الحديث ال ذي من طريق أبي عاصم رواه-أيضا- ابن شبة في تأريخ المدينة (1)

(2/304 ت/1945).
(3) التأريخ الكبير (4/50-562) ت/1365.
(4) الجرح والتعديل (4/366 ت/1370).
(5) (2/378).
(6) (8/232 ت/1433).
(7) التأريخ الكبير (8/88-84) ت/1422.
(8) الجرح والتعديل (8/404 ت/1475).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

كسائر من لا يعرفون أحوالهم -، وذكره ابن حبان في النقوش - 1- ولم يتابع، هو معروف بالتساهل -، فالحديث: ضعيف الإسناد، ومنكر المتن من عدة أوجه... الأول: أن قصة وروى الحديث ليست ما جاء في حدث أم قيس - رضي الله عنها - من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عابد الأشوب الثاني -، فذكره في بعض سكك المدينة، والمعروف -، كما ثبت في الصحيحين، وغيرهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عرضت علي الأمه...). فذكره، وفي بعض الروايات قال: (يدخل الجنة من أمتى زمرة، هم سبعون ألفا...).

فذكره - 2- وتقدم.

وذكر السحاوي في المقاصد الحسنة - 3- الوصائف المتقدمة، ثم قال: (والأول أصح، ولا منع من وقوع القضيتيين) اهـ. ونقله عنه العجلوني في كشف الخفاء - 4-، وسكت عنه، إلا أنه قال: (القضيتيين، بدل: القضيتيين). ولعل إحداهما متصفحة عن الأخرى - والله أعلم -. ومثل هذا إذا يصار إليه إذا صحت الطرق جميعاً، فما بالك، والأخير أول في الصحيحين، والثاني ضعيف إلا، وفي متنه نكارة - من أوجهه - هذا أحبها! والثاني: جاء في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد أم قيس بنت محسن في سكة من سكك المدينة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم - ما مس

| (1) | 470/5-471/6 |
| (2) | وانظر: الفتح (11/415) |
| (3) | (ص/247-248، ورقمه/504) |
| (4) | (448/1، ورقمه/1464) |
الحديثة الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوو الصاعدي


والخلاصة: أن الحديث ضعيف من هذا الوجه إسنادًا، وفي متنه نكارة من أوجه-، وما فيه من الفضل لعكاشة بين محسن-رضي الله عنه- ثبت في أحاديث كثيرة-وallah أعلم.

(1) انظر: أدلية تعريم مصافحة المرأة الأجنبية محمد بن أحمد بن إسماعيل، وفضائل المدينة للدكتور صاحب الرفاعي (ص/ 26-17)
(2) عند ابن شبة في تأريخ المدينة (1/ 91-92)
(3) (7/ 236 ورقمه/ 1630)
(4) فضائل المدينة (ص/ 60)
وقدم(1) من فضائل عكاشة: ما رواه الطبري في معجمه الكبير من طريق جابر بن عبد الله، وأبي عباس - رضي الله عنهما - يرفعانه: (من أراد أن ينظر إلى رفيقي في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ) - يعني: عكاشة.

وفي سنده: عبد المنعم بن إدريس، وهو كاذب.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على تسعة أحاديث، كلها موصولة. منها ثلاثة أحاديث صحيحة - اتفق الشيخان على أثنتين منها، وانفرد مسلم بواحد - وحديث صحيح لغيره. وحديث حسن لغيره - وبعض ألفاظه ضعيفة، نبهت عليها - وحديث ضعيف جدًا - وحديثان منكران. وحديث موضوع - وبعض هذه الأحاديث الواهبة ثبت مثنه من طرق أخرى - والله الموفق.

(1) برقم/٢٠٠٦.
ما ورد في فضائل عكمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي-رضي الله عنه

١١٢٢-١١ (١) عن عكمة بن أبي جهل-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يوم جئته: (مرحباً بالرااكب المهاجر).

هذا الحديث رواه: الترمذي(١) عن عبد بن حميد-قال: وغير واحد-، ورواه: الطبراني في الكبير(٢) عن علي بن عبد العزيز، وابن مسلم الكشي(٣)، ثلاثة منهم عن موسى بن مسعود أبي حذيفة(٤) عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكمة بن عبد مسعود عن عكمة به، أطول من هذا... قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده صحيح، ولا نعرف مثل هذا إلا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان، وموسى ابن مسعود ضعيف في الحديث، وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلاً، ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد، وهذا أصح) اهـ.

---

(١) في (باب: ما جاء في مرحبا، من كتاب: الاستذان) ٥٤ ورقمه/٢٧٣٥.
(٢) (١٧/٣٧٣-٣٧٤) ورقمه/٢٢١٠.
(٣) ومن طريق أبي مسلم رواه-أيضاً-: أبو نعيم في المعرفة(٤/٢١٧) ورقمه/٥٤٤٦.
(٤) وكذا رواه: ابن قانع في معجم الصحابة (٢/٢٨٠)، والحاكم في المُستدرك (٣/٢٤٢)، وابن عبد البر في التمديد (١٢/٥٣)، والبيهقي في الشعيب (٦/٤٦٨ ورقمه/٨٨٨٩)، والزري في غنديه (٢٤٨/٢) كلهم من طريق عن أبي حذيفة.

وصحح الحاكم إسناده، وهو ليس صحيح-كما سيأتي-.
الحاديث الوازدة في فضائل الصحابة من الرجال

وموسى بن سعيد ضعيف - كما قال - وتويع موسى من بشر بن سلم، عند أبي نعيم في المعرفة (1) بنده عن الحسن بن بشر بن سلم عن أبيه ب.... ولكن الحسن بن بشر بن سلم، وهو البحلي ضعيفه النسائي، وغيره وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ) - وتقدم - وأبوه منكر الحديث، قال أبو حامد (2). وزاوية ابن مهدي لم أُقف عليها بعد.

وللحديث وجه ثالث عن أبي إسحاق؛ فقد رواه: ابن عبد الله في الاستيعاب (3)، وأبو نعيم في المعرفة (4) بسندهما عن شريح بن مسلمة (هو: التنوخي) عن إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن عكرمة..... وإبراهيم بن يوسف هو: ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ضعيف الحديث، وأبو إسحاق السبيعي مدلس، لم يصرح بالحديث في شيء من طرق الحديث عنه - فيما أعلم - وهو مختلط- أيضاً، لا يدرى من سمع منه يوسف - والد إبراهيم - وعامر هو: ابن سعد بن أبي وقاص، لا أعتقد أنه أدرك عكرمة، لأن هذا مات سنة: ثلاث عشرة (5)، ومات عامرة سنة: أربع ومئة (6).

---

(1) كما في: الجرح والتعديل (2/358)، ت. 1365، س. 120.
(2) تأريخ خليفة (ص/120)، وتاريخ ابن زير (1/96).
(3) تأريخ خليفة (ص/320).
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

وسمي الثوري منه قدمٌ، لكن مصعب بن سعد وهو ابن أبي بكر، لم يدرك عكرمة بن أبي جهل، فإنساده منقطع، وهذا أعله: الذهبي، والهشمي، ابن حجر، الأصح في إسناد الحديث ما ذكره الترمذي، وقد عرفت أن إنساده ضعيف وله الموقف وحده.

١٦٣٣ - [٢] عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: عكرمة ابن أبي جهل بن هشام... فذكر كلاماً، ثم قال: فلما رآته النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه فاعتقه، وقال: (مرحبًا بالرُّواكِ المهاجر). وهذا رواه الطبراني في الكبير عن الحسين بن فهم عن مصعب به... وهذا إسناد مفضل، مصعب عبد ابن حجر في الطبقة العاشرة، وهي طبقة كبار الأخدين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين، وهي طبقة الإمام أحمد، وأورده الهشمي في جمع الزوائدة، وقال وقوعه إلى...

(١) انظر: هدي الساري (ص/٤٥٣).
(٢) مات مصعب قبل أخيه عامر بن سنة واحدة، انظر: تأريخ خليفة (ص/٣٢٩).
(٣) السير (١/٣٢٤) والتحصيل (٥/١٠٢٢).
(٤) جمع الزوائدة (٩/٣٨٥).
(٥) الإصابة (٢/٥٤٦) ت/٥٤٦.
(٦) التقن (٣/٣٧٣) ورفعة (١/١٠٢١).
(٧) التقرب (٣/٤٦) ت/٤٦.
(٨) انظر: التقرب (ص/٨٢).
(٩) (٣٨٠/٩).
الطبراني - (وإسناده منقطع) اهـ. والحسين بن فهم هو الحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم، ضعيف الحديث- كما تقدم -


رواه الطبراني في الكبير (2) عن محمد بن أبان الأصبغاني عن محمد بن عبادة (3) عن يعقوب الزهري (4) عن المطلب بن كثير عن الزبير بن موسى عن مصعب بن عبد الله بن أبي أمية (5) عنها به... ويعقوب هو: ابن محمد الزهري، ضعيف، كثير الرواية عن الضعفاء، والمطلب بن كثير، والزبير بن...

(1) هكذا في المعجم الكبير، ووقع في مجمع الرواية (9/385) (عنقا) - بالنون،
(2) وآخره ألف غير مهموز، ووقع في المستدرك للحاكم (3/243)، وأسد الغابة (2/370) (عنقا) - بالذال المعجمة، واللفظ قبل الألف، وله في الجرده (2/381)، ورقمه 2017، وهذا أشبه.
(3) وفقه العين، والموجدة المخففة - التقريب (ص/809) (ت/630).
(5) وقع في المعجم: (مصعب عن عبد الله)، وهو تحقيق.
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤرخ سعود الصاعدي

موسى لم أقف على ترجمة لأي منههما، وهو حديث تفرد به هؤلاء، فهو منكر (1).

و قال الحكم في المستدرك (2)-و ق د رواه- (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، و تدقب الذهب في التنقيح (3) يقوله: (لا، فيه ضعيفان) اهـ.

ولعله يعني: محمد بن سنان القيزاز، و يعقوب الزهري، فإهما كلاهما، وفيه علنان أخرى، تقدمتا.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة.

منها حديثان ضعيفان، وحديث منكر-و الله أعلم-.

(1) وانظر: مجموع الرواين (9/385).
(2) و إتممت الحوالة عليه.
(3) (243/2).
القسم الواحد والستون ومنه:
ما ورد في فضائل علقة بن الحارث، أبي أوفى الأسلمي-رضي الله عنه.

- 1 [1] عن عبد الله بن أبي أوفى-限额- قال: كان النبي-صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقهم قال: (اللهم صل على آلٍ فلان)، فأتاه أبي بصدقته، فقال: (اللهم صل على آلٍ أبي أوفى (1)).

هذا الحديث رواه: شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة الكوفي-عـ
ابن أبي أوف، واشتهر عن شعبة.

رواه: البخاري (1)-واللفظ له-، ورواه: الطبراني في الكبير (3)-عـ
الفضل بن الحجاج الجمحي، كما عن حفص بن عمر، ورواه-أيضاً-: البخاري (4) عن آدم بن أبي إياس، ورواه (5)-أيضاً- عن مسلم (بيعى: ابن

(1) أي: اغفر لهم، وارحمهم.-انظر: تفسير الطبري (2/42)، والتهيميد (91/42)، ويбер بقوله: (اللهم صل على أبي أوفى) أبا أوف نفسه لآن الآل يطلق على ذات الشيء، وقيل: لا يقال مثل هذا إلا في الرحل الجليل القدر.
-انظر: الفتح (23/424).

(2) في (كتاب: الزكاة، باب: صلاة الإمام ودعاته لصاحب الصدقة) 3/423 ورقمه/1497.

(3) (1/18) ورقمه/11. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة/579.

(4) في (كتاب: الغزواتي، باب: غزوة الخدبية) 7/166 ورقمه/416، وقُلله.

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوود الصاعدي

196

(1) في (باب: هل يصلى على غير النبي- صلى الله عليه وسلم- من الكتاب المتقدم ذاته) 1/173 ورقمه/ 6359.

(2) الموضوع المتقدم منه.

(3) ورواه من طريق سليمان بن حرب: أبو عميم في مستخرجه (3/ 142) ورقمه/ 7048، وفي الحلية (96)، والبهقي في السنن الكبرى (2/ 152) وقرون به: أبيا الوليد.

(4) في (كتاب: الزكاة، باب: الدعاء لمن أتي بصدقة) 1/ 756 ورقمه/ 757-756.

(5) في (باب: ما يقال عند إخراج الصدقة، من كتاب: الزكاة) 1/ 572 ورقمه/ 572.

(6) (4/ 507 ورقمه/ 19111.

(7) ورواه عن وكيع- أيضاً-: ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 250) ورقمه/ 8718 ورواه: ابن أبي عاصم في الآحاد (4/ 326 ورقمه/ 326) وابن حبان في صحيحه (1/ 536 ورقمه/ 536) وأبو عميم في مستخرجه (3/ 142 ورقمه/ 142) ورقمه/ 2408، وفي الحلية (96)، كلهم من طرق عن وكيع.

(8) الموضوع المتقدم نفسه، من صحيحه.

(9) الموضوع المتقدم (2/ 757)، قال: (هذا الإسناد، غير أنه قال: "صل عليهم").

يعني: إسناده السابق.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

( يعني: محمد بن عبد الله) عن عبد الله بن إدريس، ورواه-أيضاً- أبو داود(1) عن حفص بن عمر النمري وأبي الوليد الطيالسي (هو: هشام بن عبد الملك)(1)، ورواه-أيضاً- النسائي(2) عن عمرو بن يزيد بن مز بـن أسد، ورواه-أيضاً- الإمام أحمد(3) عن وهب بن جرير، ورواه(4)-أيضاً- عن يحيى (هو: ابن سعيد)، ورواه الإمام أحمد(5)-مرة-، والطبراني في الكبير(6) عن الحسين بن المتوكل البغدادي، كلاهما عن عفان بن مسلم، ورواه الإمام أحمد(7)-أيضاً-، والبزار(8) عن محمد بن المثنى، كلاهما عن محمد بن جعفر(1)، ورواه-أيضاً- الطبراني في الكبير(1) عن علي بن عبد...

(3) في (باب: صلاة الإمام على صاحب الصدق، من كتاب: الزكاة) 5/31 ورقمه/2459، وهو في السنين الكبرى له (2/10) ورقمه/2239.
(4) (1/476/31) ورقمه/19133.
(5) (2/481/8) ورقمه/19110.
(6) (3/483/6) ورقمه/19110.
(7) الموضوع المتقدم منه.
(8) (4/461/32) ورقمه/284 ورقمه/335.
(9) (5/462/3) ورقمه/284 ورقمه/335.
(10) ورواه من طريق محمد بن جعفر غندر-أيضاً- ابن أبي عاصم في الأحاد (4/330) ورقمه/2363، وأبو نعيم في مستخرجه (3/142) ورقمه/2408.
(11) الموضوع المتقدم منه.
الحديث عن أبي نعيم (يعني: الفضل بن دكين) عن مسلم بن إبراهيم، كلههم الخمسة عشر عن شعبة (1). 
والحديث رواه - أيضا - الخطيب البغدادي في تأريخه (2) بسنده عن علي ابن محمد بن المبارك الصنعاني عن يزيد بن المبارك عن الهيثم بن عدي الطائي عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد الله بن أبي أوفى أن أبا أتي النبي صلى الله عليه وسلم - بصدقته، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى). وابنهم بن عدي الطائي ليس بثقة، كان يكذب، قاله: البخاري وتدقق.

(1) وروايه عن شعبة – أيضا –: أبو داود في مسنده (110/3) ورقمه 819.
(2) وروايه من طريقه: ابن الجارود في المنتقى (ص/98) ورقمه 261، وابن حبان (الإحاسن 3/197 ورقمه 917)، وأبو نعيم في المعرفة (4/177) ورقمه 5408.
(3) وفي الجلية (5/96)، وفي المستخرج (3/142) ورقمه 2408.
(4) ورواية عن طريق عابد- أيضا –: عبد الرزاق في المصنف (4/58) ورقمه 1957، والبخاري في التاريخ الكبير (5/4)، وأبو نعيم في المعرفة (4/177) ورقمه 5408، والبغوي في الجامعات (1/278) ورقمه 260، وفي المعجم (4/129) ورقمه 1647، وابن عدي في الكامل (1/91)، والخطيب في تأريخه (14/230)، وابن عبد البر في التهديد (17/303)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/5) والدهي في السير (5/199).
(5) (12/319).
القسم الثاني والستون ومنه:

ما ورد في فضائل علي بن شيبان اليمامي (1) - رضي الله عنه -

136 - [1] عن علي بن شيبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا له، فقال: (اللهم بارك في علي بن شيبان،
وبارك عليَّ غلبي).

رواه: الطبراني في الأوسط (2) عن أحمد عن محمد بن مسكيين اليمامي عن علي بن يحيى بن إسماعيل عن قرة بن دخيل بن عيسى بن عبد الله بن علي بن شبان عن علي بن يزيد عن أبيه يزيد بن علي عليه رضاه...
وقد قال: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا هذا الإسناد، فتفرد به محمد بن مسكيين إلهه، وأورده الهشمي في جمع الرواة (3)، وقال - وقد عزاه إلى الطبراني في الأوسط: (وفي جماعة لم أعرفهم) إلهه، وله يقصد: علي ابن يحيى بن إسماعيل، ومن فوقه دون الصحابي - فإنني لم أقف على ترجمة لأي منهم.

وأحمد - شيخ الطبراني - هو: ابن عبد الله بن جرير العتِّبكي له ترجمة في تاريخ الإسلام (4) للذهبي، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. فالحديث ضعيف، ولا أعلم له طرفاً أخرى، ولا شواهد - والله سبحانه وتعالى - أعلم.

(1) أبو يحيى، وفد علي النبي - صلى الله عليه وسلم - مع بن حنيفة، وله أحاديث.
(2) - انظر: أسس الغابة (587/7278) ت/ و الإصابة (570/1223) .
(3) (89/408).
(4) حوادث (191-500) ص/ 50، وانظر: بلغة القاصي (ص/ 50-51) ت/ 99.
القسم الثالث والستون ومنه:
ما ورد في فضائل عمرو بن ياسر بن عامر الغرني -رضي الله عنه- 1637
[1] عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال لممار: "ثقة الله في الياجيرة".
رواه البخاري١، والإمام أحمد٢، واللفظ له من طريق عن خالد الحذاء٣، عن عكرمة، ورواه أيضاً: الإمام أحمد عن ابن أبي عدي، والبزار عن طريق عبد الأعلى، والطبراني في الأوسط عن طريق

(1) في (كتاب: الصلاة، باب: التعاون في بناء المسجد) 1/ 144 ورقمه 147
(2) عن مسند (وهو: ابن مسرح) عن عبد العزيز بن المختار، وفي (كتاب: الجهاد، باب: مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله) 27-37 ورقمه 1812 عن إبراهيم بن موسى
(3) عن عبد الوهاب يعني: ابن عبد المجيد) كلاهما عن خالد الحذاء به، بإذن من طالب.
(4) 17/ 16 ورقمه 1466 عن محمد بن جعفر حدثنا شعبة، و18/ 376-38 ورقمه 14811 عن حيوب بن الحسن (واسمه: محمد، وحيوب لقب) كلاهما عن خالد يعني الحذاء به.
(5) الحديث من طريق خالد الحذاء رواه أيضا: النسائي في الخصائص (ص/ 170 ورقمه 1/ 122، وابن حبان في صحيحه (الإنسان ورقمه 2778، 779).
(6) البهيك في دلائل النبوة 2/ 546-547 من طريق عنه به.
(7) كما في (كشف الأثارات 3/ 252) ورقمه 2287 عن محمد بن الأثيل شا
(8) 9/ 250 ورقمه 251-251 عن معاذ يعني: ابن الحسين) عن حفص بن عمر المخوضي عن مرعي بن رجب به.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

مرجي بن رجاء، الثلاثة عن داود عن أبي هند عن أبي نصر، كلاهما (عكرمة، وأبو نصرة) عن أبي سعيد الخدري به... ولبخاري في كتاب الصلاة أن أبا سعيد قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمام لبنتين لبنتين-يعني: في بناي المسجد-فرأنا النبي صلى الله عليه وسلم- فنفض التراب عنه، ويقول: (وبح عمر تطتلا الفئة الباغية، يدعونهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار). قال: يحمل عمر: أعزذ بالله من الفئة. وله في كتاب الجهاد، والإمام أحمد عن محبوب بن الحسن، ابن أبي عدي حمودة، ولفطيراني: (يحكى يا ابن سمعة، تقتلك الفئة الباغية)، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن مرجي بن رجاء إلا أبو عمر الحوضي).

ومرجي بن رجاء في سند الطبري هو: اليشكري، وحديثه لا بأس به (إنه شاء الله) وهو متابع كما هو ظاهر فيما تقدم، أورد الحديث.

(1) بشدى الجيم. قاله ابن حجر في التقدير (ص/ 929) ت/ 6594.
(2) ورواه من طريق داود-أيضا- الطالسي في مسنه (68) ورقمه/ 1603، و/9 (288) ورقمها/ 21-21 ومن طريقه ابن سعد في الطبقات الكبرى (52) والبيهقي في الدلائل (548-55049)، وعنده أن ذلك كان يوم الخندق، وسياقي الكلام عليه في حديث أي قنادة-رضي الله عنه- عقب هذا.
(3) لعل المراد أنه يدعونهم إلى طاعة الإمام الحق التي هي سبب دخول الجنة، وهم يدعونه إلى طاعة الإمام الباطل التي هي سبب لدخول النار من علم بطلانه-كمامار-ولا يلزم في ذلك ألا سبب لدخول النار لم كان له التزام معاويا، وهذا ظاهر-والله تعالى أعلم.- قاله السندي في حاشية المسند (18) 367 و 369.
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

الهمشي في مجمع الزوائد(1)، وعزاهم إلى الأوسط، ثم قال: (وإسناده حسن)، وأورده ثانياً(2) من لفظ البزار، وقال: (ورجاله رجال الصحيح) أهله.

وهكذا رواه داود بن أبي هند عن أبي نصرة، وخلفه أبو مسلمة سعيد بن يزيد، فرواهم عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري عن أبي قنادة -رضي الله عنهما-، فعمل حديث داود مرسل صحابي -وهو حجة-، والحديثان محفوظان.

ورواه: الإمام أحمد(3) -وحده-بسنده عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي هشام عن أبي سعيد الخدري به، بلفظ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: (تقتللغة الفئة الباغية)... وأبو هشام لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، ولم أر من وثقه(4)، والحديث صح من غير طريقه، وطريقه: حسنة لغيرها.

وسبيأن(5) نحو حدثه عن شعبة عن عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر عن عمرو بن العاص، فجعله أبو هشام هذا -والله أعلم-.

(1) (9/196).
(2) الحوايلة المتقنعة نفسها.
(4) انظر: الكتب للبحاري (ص/88)، والجرح والتعديل (9/455) ت/1323 ت/1323، ولم أره في التذكرة، والإكمل للحسيني؛ أو التعجيل للحافظ ابن حجر، وهو على شرطهما -والله أعلم-.
(5) في الحديث رقم/1642.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

203


(1) وتقدم. وسألي مثلها-أيضا- في أحاديث صحية أخرى أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال له مثل هذا عند بنائه للمسجد-مسجد المدينة-، قال البهذي في الدلالات (649/2): (فنشبه أن يكون ذكر الخندق وهمًا في رواية: أي نضرة أو كان قالاه عند بناء المسجد، وقالها يوم الخندق-والله أعلم) أه، والثاني أول.

(2) البؤس: الشدة في الأمر، وشدة الحاجة، كانه ترحم له من الشدة التي يقع فيها.

-انظر: المجموع المغير (11/132)، والنهاية (باب: البقاء مع الحمزة) 8/1، وجامع الأصول (9/42).

(3) وهي أنه، من سبق إلى الإسلام، وأول شهيدة فيه.


(4) في (كتاب: الفتن، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقرير الرجل فتعني أن يكون مكان البيت من البلاء) 2/276 ورقمه /295/1915، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، كلهما عن محمد بن جعفر بن عبيد العبري، وهم بن عبد الأعلى، كلهما عن خالد بن الحارث، وعن إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، ومحمد بن غيلان، ومحمد بن قدامه، أرحبهم عن النضر بن شبل، ثلاثتهم (ابن جعفر، ابن الحارث، ابن شبل) عن شعبة، واللفظ له من حدث ابن جعفر.

(5) (27/37 ورقمه /197 ورقهم /260/9 ورقهم /276/37 ورقهم /297/36 ورقهم /298/16) عن محمد بن جعفر، و

26610، عن حسن بن يحيى-من أهل مرو، من النضر بن شبل، كلاهما عن شعبة، يمثله. إلا أنه في الموضوع الأول قال: (عن أبي سلمة)، والصحيح: (أبو مسلمه).
الأخلاقيات الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاغلي

شعبة(1) عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن أبي قتادة

بها... قال مسلم عقب طريق النضر بن شميل عن شعبة: (غير أن في
الحديث النصري: أخبرني من هو خير مي-أبو قتادة). وفي حديث خالد بن
الحارث قال: أراه يعني أبا قتادة، وفي حديث خالد ويقول: "ويسن(2)
أو يقول: "يا ويس ابن سمية"). اهـ.

والإمام أحمد عن ابن جعفر: (أخبري من هو خير مي)، ولم يسمه،
وسمه في روايته عن حسن بن يحيى عن النضر بن شميل.
وفي السند: أبو سلمة، وهو: سعيد بن يزيد الأزدي، وأبو نضرة هو:
المنذر بن مالك العبد.

۱۰۵۹ - [۲] عن أم سلمة-رضي الله عنها-أن رسول الله-صلى الله
علي وسلم- قال لعمر: (تُقلِّك الفتى الباغية).

(1) الحديث من طريق شعبة رواه-أيضا:- محمد بن سعد في الطبقات (2/
۲۵۲)، وأبو عبد الرحمن الباجي في الخصائص (ص/۱۷۱) ورقمه/۱۶۲، ولبعري في
المعجم (2/۳) ورقمه/۴۳۴، والبهجفي في دلائل النبوة (۲/۴۸۸، ۴۲۰)،
وفي السنن الكبرى (۱۸۹)، والخطيب البغدادي في تأريخه (۲/۲۸۲)، كلاهما من
طرق عنه.

(2) كلمة تقال لم يترجم عليه، ويرفق به، مثل: نجح، وذلك في حال السفقة
والتطريج.

- انظر: جامع الأصول (9/۲۱۴).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

رواه مسلم (1) - وهذا لفضله، والإمام أحمد (2) - وهو للطبراني في الكبير (3) - عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه - كلاهما من طريق شعبة (4) -،
ورواه الطبراني (5) - أيضاً - عن يعقوب بن إسحاق المخربمي عن عمرو بن مرزوق عن سعيد، كلاهما عن خالد الحذاء عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة به... والإمام أحمد: (تقتل عماراً الفتنة الباغية)، وسعيد ابن أبي الحسن هو: البصري أخو الحسن -ثقة (1)، وأمه هي: خيرة - مولاة أم سلمة رضي الله عنها - روى عنها جماعة (7)، وذكرها ابن حبان في الثقات (8).

(1) في (كتاب: الفتنة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتعون أن يكون مكان الميت من البلاء) 5/ 317 ورقه/ 2916 عن محمد بن عمرو بن جهيلة وعقبة بن مكرم وأبي بكر بن نافع، ثلاثهم عن غندر (وهو محمد بن جعفر) عن شعبة به.
(2) (44/ 250 ورقه/ 388-389) - عن غندر عن شعبة به، بنحوه.
(3) (23/ 369-370 ورقه/ 874) - للحديث طرق أخرى عن شعبة، انظرها في: الخصائص (ص/ 168) ورقه/.
(4) (23/ 370-371 ورقه/ 874) -، والخليفة (197-198/ 158) ورقه/.
(6) انظر: تذيب الكمال (30/ 167) ت/ 7832.
(8) (4/ 216).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

ورواه أيضاً: مسلم(1)، والإمام أحمد(1)، كلاهما من طريق شعبة(2) عن خالد الخذاء عن الحسن (هو: البصري) عن أمه عن أم سلمة

به، مثلاه.

ورواه: الطبراني في الكبير(4) بنسده عن شعبة عن أيوب، ثم ساقه(5) بنسده عن شعبة عن يونس بن عبد، ثم ساقه(1) بنسده عن شعبة عن عوف، ثلاثهم عن الحسن عن أمه به، بنحوه. وآيوب هو: السختياني، وعوف هو: الأردي.

(1) (١٢٣٦/٤) عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة به، مثلاه.
(2) (٤٤/١٨٩) ورقمه/١٦٥٦٣ عن سليمان بن داود الطباليسي عن شعبة به، مثلاه. وهو في مسندة الطباليسي (ص/١٥٢) ت/٢٥٧، وقررنه بالخذاء: أيوب بن أبي قيمه، وهو عنه لابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/٢٥٢).
(3) الحديث رواه من هذا الوجه من طريق شعبة: النسائي في الخصائص (ص/١٦٩) ورقمه/١٥٩، والبهبهي في السنن (٨/١٨٩)، ودلائل النبوة (٢/٥٤٩)، والبغوي في شرح السنة (١٤/١٥٤) ورقمه/٣٩٥٢. إلا أنه عند البغوي: عن سعيد ابن أبي الحسن عن أبيه، وهو شريف.
(4) (٢٣/٢٣٣) ورقمه/٨٥٢، عن معاذ بن المثنى ومحمد بن محمد التمار
وعثمان بن عمر الضبي، قالوا: ثنا عمر بن مرووق عن شعبة به.
(5) (٣٦/٢٣٤) ورقمه/٨٥٧ عن عبدان بن أحمد، وزكريا بن يحيى السماجي
قالا: ثنا محمد بن بشار: ثنا أبو داود الطباليسي عن شعبة به.
(6) ورقمه/٨٥٨ عن أسلم بن سهل الوسطي عن فضل بن داود الوسطي عن
عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة به.
وذلك رواه عن الحسن عن أبيه عبد الله بن عون(1)، روى حديثه: مسلم(2)، والإمام أحمد(3)، وأبو يعلى(4)، والطبري في الكبير(5)، أربعتهم من طريق عنه، بلفعظ: (تقتل عماراً الفتية الباغية) عندهم جميعاً(6).
ولأبي يعلى عن القواريري، وله عن أبي خيثمة عن عفان قالت أم سلمة: ما نسبت يوم الخندق(7) وهو يعاطيهم اللبن، وقد اغير شعره-تعني: النبي.

(1) وهو-أيضاً-من طريق عبد ابن سعد في الطبقات (252)، والنسائي في الخصائص (ص/ 169، 170)، ورقمها/ 160، ورقمها/ 170، ورقمها/ 161، وفي الفضلاء (ص/ 154)، ورقمها/ 170.

(2) رقمها/ 2236 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون.

(3) رقمها/ 443، ورقمها/ 4882 عن ابن أبي عدي، ورقمها/ 479، ورقمها/ 480.

(4) رقمها/ 26680 عن معاذ (وهو: ابن معاذ)، كلاهما عن ابن عون.

(5) رقمها/ 2690 عن أبي خيثمة (وهو: زهير) عن إسماعيل بن إبراهيم، ورقمها/ 264، ورقمها/ 1645 عن حنالد بن الحارث.

(6) رقمها/ 170 عن أبي خيثمة عن عفان (وهو: الصفار) عن زيد بن زريع، الثلاثة عن ابن عون.


وهو عبد ابن سعد في الطبقات (251-252)، بسنده عن عوف الأعرابي.

(5) ووافقه ابن عبد العزيز عن أبي عبيد عن معاذ بن معاذ، ثم رواه (363) ورقمها/ 855 عن عبد بن غمان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عثمان، كلاهما عن ابن عون.

(6) وهو عون في النحو، وسنده عوف الأعرابي.

(7) ارجع إلى التعليق المقدم في حديث أبي قتادة-رضي الله عنه-عن اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار ما قال.
الحاديث الوريثة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي
صلِّ الله عليه وسلم، وهو يقول: (إني الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وجاء عمار، فقال: (وبحك - أو ويلك، شُك خالد) - ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية).


وكل ذلك رواه الطبراني في الكبير (3) عن عمر بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم عن أبي عاصم عن سهل السراج عن الحسن عن أمه به، بنحوه.

ومحمد بن إبراهيم هو: ابن مسلم الخزاعي، وثقه أبو داود (4)، وذكره ابن حبان في الثقات (5)، وقال: (وكان من الثقات، دخل مصر، فحدثهم من حفظه من غير كتاب، بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا

(1) يعني: ابن الحارث.
(2) وبحي: كلمة ترحم، وتراجع. تقال لمن وقع في هبلة لا يستحقها. قاله ابن الأثير في أسد الغابة (باب: الواق مع الباء) 5/235.
(3) لعله يعني: ابن عون.
(4) (232/64 ورقمه/806).
(5) كما في: سؤالات الأحجري له (2/439) ت/3763.
(6) (9/137).
الحاديث الـ209


ورواه الطبراني (4) - أيضاً - عن إبراهيم بن صالح عن عثمان بن الهيشم، ثم ساقه عن محمد بن الاباس عن هوده بن خليفة قالا: ثنا عوف عن الحسن عن أمه به، بنحوه... عثمان بن الهيشم المؤذن، وتقديم أنه صدوق إلا أنه تغير بأخرى، وكان يتقن (5)، ولا يدري من سمع منه إبراهيم بن صالح، وإبراهيم هذا هو: الشيرازي، لا أعرف حاله وتقاما، وهما متابعاً. محمد بن الاباس هو: مولى بني هاشم، يعرف هو: الأعرابي.

اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: (تفسيرُ الفئة الباقِيَة)، يعني: عماراً.

(1) كما في: قول المزري (240/330).
(2) النجيز (ص/200 ت/5736).
(3) انظر: الجرح والتعديل (4/200 ت/862، وقود المزري (16/190) ت/2617.
(4) (23/326 ورقم/853).
(5) انظر: الجرح والتعديل (1/172 ت/942)، والثقافات لابن حبان (8/453)، والغزابة (ص/230 ت/207، والتهذيب (ص/158/1)، وتقريه (ص/170) ت/2657.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاديق

رواه: الإمام أحمد (1) - واللفظ له -، وأبو يعلى (2) عن إسحاق بن أبي إسرائيل وإبراهيم بن محمد بن عرارة، ثلاثتهم عن عبد الرزاق عن
محمود (3) عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه
عن جده به... وابن طاوس هو: عبد الله، والحديث صحيح، ورجاله
كلهم ثقات مشهورون. ووقع في مسنده الإمام: عن محمود عن طاوس،
والصباع ما أثنه.

والحديث أوردته الهيثمي في مجمع الزوائد (4)، وعزا إلى الإمام أحمد -
وحده -، ثم قال: (وهو ثقة)! هكذا، وعله سقطاً، وتحريرًا -والله
أعلم -.

١٥٤١ - [٥] عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنههم-
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول: (فَتَلَّهَا الْفَتْنَةُ
البَاغِيَةُ)، يعني: عمارةً.

(١) (٢٩/ ٣١٦ ورقة/ ٢٢٧٧٨) ورقة/ ٥٧٩ ورقة/ ٤٢، وهو في المسندة.

(٢) (٢١/ ٦١٢ ورقة/ ١٢٥ ورقة/ ١٥٤) ورقة/ ١١٧٥ عن إسحاق وإبراهيم معًا، و(١٣/

(٣) (٣٣/ ٢٢٧ ورقة/ ٣٤٦ ورقة/ ٢٤٤) عن إبراهيم، وحده، بتحو لفظ الإمام أحمد.

(٤) الحديث في الجامع له (٢/ ١٠ ورقة/ ٢٤٧ ورقة/ ٢٠ ورواية من طريق
عبد الرزاق عنه رواه - أيضًا -: الحكم في المستدرك (٢/ ١٥٠- ١٥١ - وصححه، ووافقه
الذهبي في النجاح (٢/ ١٥٠- ١٥١)، والبيهقي في دلائل النبأة (٢/ ٥٥١)، وفي
السنن الكبرى (٨/ ١٨٩).

(٥) (٧/ ٢٤١- ٢٤٢)
هذا الحديث رواه جماعة عن عبد الله بن عمرو.

فرواه: الإمام أحمد(1) - واللفظ له، في قصة ذكرها - عن يزيد عن العوام عن أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري عن عبد الله بن عمر.

وهذا حديث صحيح من وجه هذا، يزيد هو: ابن هارون(2).

العوام هو: ابن حوضب، وأسود بن مسعود هو: العنبري.

وأورد الحنفي في جمع الرواية(3)، وعزا إلى الإمام أحمد من هذا الوجه، وقال: (ورجاله ثقات)، وذكره قبله الذهبي في المعجم المختص(4).

وقال: (إسناده جيد) أهـ.


(3) وأخرجه أبو نعيم في الجلية (7/198) من طريق غندر عن شعبة عن العوام عن رجل من بين شبان عن حنظلة بن سويد به، ومن هذا الوجه ذكره البخاري في تأريخه الكبير (3/39).

(4) (ص/96).
ورواه الإمام أحمد-أيضًا (1)- عن أبي معاوية (2)، والطبراني في الكبير (3) بنده عن عبيد بن أسباط، كلاهما عن الأعمش عن عبد الرحمن ابن زياد عن عبد الله بن الحارث عن ابن عمر به... ولفظ أحمد: (ؤُحِك يا ابن سمية تقتللك الفئة الباغية). ثم سأله بنده عن سفيان (4) عن الأعمش به، ولم يذكر لفظه، قال: مثبه، أو نجوى. ثم أورده في موضع آخر (5) بنده عن سفيان به، بنحوه، في قصة، وهو للطبراني عن عبد الله ابن عمر، وأبيه، ومعاوية بن أبي سفيان.

وعبد الرحمن بن زياد هو: مولى بني هاشم، ويقال: ابن أبي زياد، قال فيه أبو عبد الله البخاري (6): (في عبد الرحمن نظر)، ووقفت عليه بن...


(2) وعن أبي معاوية رواه-أيضًا- ابن سعد في الطبقات الكبرى (12/253).

(3) وعن أبي معاوية رواه-أيضًا- ابن سعد في الخصائص (صر/174) ورقمه/127، بنده عن أبي معاوية.

(4) وعن الحسين بن إسحاق التسري عن عبد بن أسباط به، وهو عند النسائي في الخصائص (ورقه/176) عن عبد بن أسباط-أيضًا-.

(5) ولا أدرى أهل عينه، أم الدور؟ والحديث في المسند (1/405) ورقمه/550 vastly عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان به، ورواه من طريق سفيان-أيضًا-.

(6) النسائي في الخصائص (صر/174) ورقمه/128.

(7) 2926/ ورقمه/127.

(8) كما في التهذيب (26/177)، ولم أر هذا القول للصحيح في شيء من كتبه، أو كتب تلاذبه، ولم أر أن الذهبي أورد عبد الرحمن بن زياد هذا في الميزان، ولم أر من ذكر هذا عن البخاري سوى الحافظ.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

معين (1)، والعجلين (2)، وابن حبان (3)، وقال الحافظ في الت قريب (4)。

(مقبول)، يعني: إذا تبع، كما هو اصطلاحه، وقد تبع من غير وجه
عن ابن عمرو (5). والأعشى مسلس، ولم أره صرح بالسماع، وهكذا
رواه عنه سفيان، وأبو معاوية - وهو: محمد بن خازم -، وتابعهما: جريج
بن عبد الحميد عند أبي يعلى في الكبير (6).

ورواه: عبيد بن أسباط بن محمد عنه عن عبد الرحمن بن زياد عن
عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو، وأبيه، ومعاوية بن أبي سفيان
به، مختصراً. كذلك أخرجه الطبراني في الكبير عن الحسين بين إسحاق
التسيري عنه - كما تقدم -، وعبد بن أسباط صدوق (7).

ورواه: أسباط بن محمد عن الأعشى عن عبد الرحمن بن زياد عن
عبد الله بن الحارث عن عمرو بن العاص - بدل: ابنه عبد الله -، ومعاوية
ابن أبي سفيان - وستأتي روايته في الحديث الذي بعد هذا.

(1) كما في: تاريخ الدارمي عنه (ص/159) ت/559.
(2) تاريخ الثقات (ص/292) ت/953.
(3) الثقات (7/74).
(4) التراث (ص/578) ت/3888.
(5) كما في المطالب العالية (ص/113 ورقمه/4940 عن أبي خيشمة (وهـ:
زرق بن حرب) عن جرير به.
(6) إلا أن في سنده: (عبد الله بن عمرو)، بدل: (ابن الحارث)، وأظلمه تريفاً - واللهم
فلعل الحديث عند الأعشى عن الثلاثة جميعًا، فجمعهم -أحيانًا- وفرقهم، أو ذكر بعضهم -أحيانًا- أخرين، وقيل: عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو، وأبيه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ذكره المهمز في تذكيب الكمال (1)، ولم أره مسنداً إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، والعبارة كما في التهذيب (2) (3) وروي -أيضاً- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

(3) ابن مرسلاً، وسياق (3) من حديثه عن عمر–.

ورواه النساوي في الخصائص (4) بسنده عن جرير عن الأعشى عن عبد الرحمن عن ابن عمرو به، لم يذكر عبد الله بن الحارث... وهذا منقطع.

والحديث أربعة طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو... الأولى: طريق مجاهم: رواه: البارز (5) بسنده عن معتمر بن سليمان (6) عن ليث بـن أبي سليم عنه، بنحوه، وفيها إقرار عمرو بن العاص لسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم. وليث بـن أبي سليم اختلط جداً، ولم يتميز عن هذين.

فأصبح في عداد المتروكين وتقدم.

(1) (113/167 (17.
(2) (113/167 (17.
(3) انظر الحديث ذي الرقم/1643.
(4) (ص/163/162 ورقمه/162.
(5) (ص/163/162 ورقمه/162.
(6) عن عمرو بن يحيى ومحمد بن خلف، كلاهما عن معتمر بن سليمان به، بنحوه.

(7) الحديث عن معتمر بن سليمان رواه -أيضاً- مسدد في مسند (كما في:
المطالب العالية 10/61 ورقمه/49124) عنه به، بنحوه.
والثانية: طريق أبي الغادية الجهني؛ رواها: أبو يعلى في الكبير (1) عن عمرو بن مالك عن يوسف بن عطية عن كثوم بن جبر عنه، به، بلفظ: (تقتلل الفتنة الباغية، بشر قاتل عمار بالنار)، وفيه قصة. وعمرو بن مالك هو: أبو عثمان البصري، ترك حديثه غير واحد. وشيخه يوسف بن عطية هو: الصفار، البصري، متروك مثله (2) . وشيخه: كثوم بن جبر وثمه ابن معين (3) ، والإمام أحمد (4) ، وقال النسائي (5) : (ليس بالقوي)، وذكره الحافظ في الترتيب (6) وقال: (صدوق مختطط). وأبو الغادية هو: يسار بن سبع-قاتل عمار-له صحة (7).

والثالثة: طريق حنظلة بن سويد؛ رواها: النسائي في الخصائص (8) بسنده عن شعبة عن العواون بن حرشب عن رجل من بني شبيان عنه به، بنحوه. وفي الإسناد لم يسم، وتقدم من طريق يزيد عن العواون عن أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد.

(1) كما في: المطالب العالية (62/10) ورقمه/4929.
(2) انظر: التاريخ-رواية الدورى - (2/185) ، وتاريخ الضعفاء لابن شاهين (ص/198 ت/76) والضعفاء لابن الجوزي (3/211 ت/3854).
(3) كما في: الجرح والتعديل (7/164) ت/226.
(4) الخليل-رواية عبد الله (2/379) رقم النص/2689، (3/100) رقم النص/4382.
(5) كما في: المذبب الكمال (44/201).
(6) (ص/812 ت/5689).
(7) انظر: أسد الغابة (2/237) ت/14061.
(8) (ص/172-173 ورقمه/125).
الأخلاقية المرادمة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

والرابعة: طريق أبي عبد الرحمن السلمي: رواها: البهذلي في دلائل
النبوة(1) بسنده عن عطاء بن مسلم الخليبي عن الأعمش عنه به، بلفظ: (أما
إذك ستقتلل الفئة الباغية، وأنتم من أهل الجنة).
وعطاء بن مسلم هو: الخفاف، ضعفه غير واحد(2)، وقال الحافظ في
tقرب(3): (صدق يخطئ كثيرا). والأعمش لم يصرح بالتحديث. وأبو
عبد الرحمن اسمه: عبد الله ابن حبيب.

وقوله: (ستقتلل الفئة الباغية) حسن لغيره بشواهده.
وسيأتي(4) قوله: (وأنتم من أهل الجنة) إلا من عين له به من
حديث عمرو بن العاص، فهو به: حسن لغيره-كذلك-

١٦٤٢ - ١٩٤١ [١٩٤١] عن عمرو بن العاص-رضي الله عنه- قال: سمعت
رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول: (قضاء الفئة الباغية)، يعني:
عماراً.

لذا الحديث أربعة طرق عن عمرو بن العاص.
الأول: طريق عمرو بن دينار عن رجل من أهل مصر، رواها: الإمام

(1) انظر: التأريخ الكبير (٦٧٦/٣٣-٣٣ ت/١٤٤٣، والضعفاء للعقيلي (٣/٤٠٥)
(2) ت/١٧٨، والضعفاء لأبي الجوزي (٣/٢٣، ت/٣٢٦-٢٢٣،. ٣٧،(٤)
(4) ورقمة: ١١٤١، والنظر: الحديث ذي الرقم/٢٩٧، في فضائل: علي، وعمار،
وسلمان-رضي الله عنهم-.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحباء من الرجال

أحمد (1) - واللفظ له - بسند عن شعبة عنه، وأوردته البصري في جميع الزوايد (2) من هذا الوجه، وعزا إلى الإمام أحمد، ثم قال: (وفي رأى لم يسم، وبقية رجاء رجال الصحيح) اهـ. وهو كما قال. واللمهم يحتمل أن يكون هو: زياد-مولي: عمرو بن العاص – المذكور في طريق أبي يعلى، وهي هذه:

والثانية: طريق زياد-مولي: عمرو بن العاص - رواه: أبي يعلى (3) بسند عن ورقاء عن عمرو بن دينار عنه، بنجوة. وزياد هذا جهول (4). وورقاه هو: ابن عمر البصري. وأورده الهيثمي في جميع الزوايد (5)، وقال: (رواية الطبري مطولة، ورواه مختصراً، ورجال المختصر رجال الصحيح غير زياد-مولي عمرو - وقد وثقه ابن حبان) اهـ. ولم أره في الكبير، فلم له في المقدار المفقود منه - والله أعلم -

(1) (29/1 ورقه/17766 عن محمد بن جعفر (بعثي: السمناني)، وعنـ الحجاج (وهو: ابن المهال الأفاضلي)، كلاهما عن شعبة (وهو: ابن الحجاج) به. ورواه: أبو القاسم البغوي في الجدليات (2/194) ورقه/1685 بسند عن الإمام أحمد عن محمد بن جعفر-وحدة-به.

(2) (7/242).

(3) (13/277 ورقه/7242 عن أبي بكر (وهو: ابن أبي بكر) عن يحيى بن آدم عن ورقاه، بنجوة.

(4) انظر: تذيب الكمال (9/526 ت/2075)، والتقريب (ص/349 ت/2118.

(5) (9/267).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سهود الصاعدي

(1)uyen أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، مثلاً، في قصة
(2)وعرّاه-أيضاً-من هذا الوجه الحاكم في المستدرك(3)، وصححه على شرط
الشيخين، ووافقه الدهش في التلخيص (3)، ومحمد بن عمرو بن حزم لم يرو
له البخاري، ولا مسلم، فالحديث من هذا الوجه صحيح فحسب.
(4)والرابعة: طريق عبد الله بن الخارث; رواها: أبو يعلى(4) والطبراني في
الكبير (5)، كلاهما من طريق أسباط بن محمد، ورواه: الطبراني في
الكبير (6) من طريق عبيد بن أسباط بن محمد، كلاهما عن الأعمش عن عبد
الرحمن بن أبي زياد عنه، إلا أنه عند أبي يعلى من مساعد عمرو بن
العاص، وابن عبد الله، وهو من مسنديهما ومسنداً معاوية بن أبي سفيان
عند الطبراني في حديثه عن طريق عبيد بن أسباط. ولفظه عند أبي يعلى:

(1) ٢٩/٢٩-٣٠ (٦١-٦٢) ورقمه/١٧٧٧٨ ١٥٠-١٥١ ورقمه/٢٤٧-٢٤٨
(2) ١٥٠-١٥١ ورقمه/٢٤٧-٢٤٨
(3) ١٥٠-١٥١ ورقمه/٢٤٧-٢٤٨
(4) ١٣٣ /٣٢٣-٣٢٤ ورقمه/٢٣٤-٢٣٥ ٧٥١-٧٥٠ ورقمه/١٩ (١٩-٢٠)
(5) ٧٥١-٧٥٠ ورقمه/١٩ (١٩-٢٠)
(6) ٧٥٠-٧٥٢ ورقمه/٢٣١ (٢٣١-٢٣٢)
الحاديث المواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(إنك خريص على الأجر، وإنك من أهل الجنة، ولتقول: فال...</p>

ونقلت الفئة (الباقية)، ومنه إلى الطبراني من حديث أسيبط بن محمد إلا أنه قال: (إنك خريص على الجهاد)، وله من حديث عبيد بن أسيبط نحوه هذا. وتقدم الكلام على الأساند في حديث عبد الله بن عمرو، وهو لا يأس به.

وفي سند أبي يعلى: إسماعيل بن موسى السدي، وهو راقي، ضعيف، لكنه متابع، تابعه محمد بن عبد الله بن ثمر عند الطبراني.

والحديث أوردته الهيثمي في جمع الزوائد (1)، وعزاه إلى الطبراني، ثم قال: (ورجاله ثقات) أهـ.

ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبيرة (2) بسنده عن جعفر بن محمد.

قال: سمعت رجلا من الأنصار يحدث أبي عن هنّيّ: عمر بن الخطاب عن عمرو به، فهذه طريق خامسة عن عمرو، وفيها من لم يسم.

143-7 (6) عن عمر بن ياسر-رضي الله عنه- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال له: (تقولُكُ الفئة الباقية).

هذا الحديث رواه: عبد الله بن أبي الهذيل، ومولاة لعمار، وعبد الرحمن بن أبي ليلة، ثلاثتهم عن عمر.

---

(1) 297/9
(2) 204-203/3
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤلف الدكتور سعود الصاعدي

فأما حديث ابن أبي الهذيل؛ فرواه البزار (1) بسنده عن شريك عن
الأجلح (2) عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب (3) وقال: (هذا الحديث
قد رواه أبو التباح عن عبد الله بن أبي الهذيل، ولم يقل عن عمر) إله.
وروي عنه- أيضًا- موصولاً- كـما سبأني-.
وأبو التباح اسمه: يزيد بن حميد. وشريك هو: ابن عبد الله، سبأ
الخفظ. وشيخه الأجلح هو: ابن عبد الله الكندي، شيعي، صدوق.
والإسناد: ضعيف.
ورواه: الخالث بن أبي أسامة في مسند (4) عن عبد الله بن محمد بن
أبي عائشة عن حماد ( يعني: ابن سلمة)، وأبو نعيم في الحلية (5) بسنده عن
محمد بن عيسى الطباع عن عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أبي التباح
بـه، موصولاً موفوعاً... والإسناد: صحيح من هذا الوجه، إلا أنه اختلف
في وصله، وإرساله عن ابن أبي الهذيل.

(1) (4/256) ورقمه/1428 عن الفضل بن سهل عن أسود بن عامر عن
شريك به.
(2) الحديث من طريق الأجلح رواه- أيضًا-: أبو نعيم في الحلية (6/361)، وقرن
بـه: فضل بن سهل، وأبا سنان. وأبو سنان هذا لم يعـرفه.
(3) كما في: بغية الباحث (7/924) ورقمه/1017 - ورواه من طريقه: أبو
نعيم في الحلية (8/361).
(4) (4/361).
وأما حديث مولاة عمر، فرواه: أبو يعلى (1) بسند، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمر بن ياسر عن مولاة لعمر عنه، بلفظ: (أخبرني حبيبي أنه تقتلت الفئة الباغية، وأن آخر زادي مدفقة لين).

ومولاة عمر لم أعرفها، وحديده أبو عبيدة وثقه ابن معين، وقال أبو حامد: (هو منكر الحديث)، وقال الحافظ: (مقبول). فهذه طريق حسنة لغيرها ما قبلها، دون قوله: (وأن آخر زادي مدفقة لين)، وسيأتي نحوها في بعض ألفاظ الحديث عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن الهيثمي، ومن حديث حديث بإسناد واه.

وأما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى; فرواهم: الطبراني في الأوسط (2) بسنه عن إسماعيل بن عمرو الباجي عن أبي مريم عبد الغفار ابن القاسم عن يزيد بن أبي زيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمران به، مثل حديث البزار. وقال: (لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا يزيد بن أبي زيد، انفرد به أبو مريم) اهـ.

وأبو مريم رافضي، يضع الحديث، وشيخه: يزيد بن أبي زيد ضعيف، كبير فتغبر، وكان يتلقن، على شيعية فيه. وراويه عن أبي مريم: إسماعيل بن عمرو الباجي ضعيف، حدث بأخذ الحديث لا يتابع عليها؛ فالإسناد واه مظالم، ما بين شيخ الطبراني، وابن أبي ليلى.

(1) (3/189) ورقمه/ وقائع/ 1614 عن الفوازير (يعني: عبد الله بن عمر) عن يوسف بن الراجح عن أبيه (وهو: يعقوب بن أبي سلمة) عن أبي عبيدة بن محمد به.
(2) (8/259) ورقمه/ وقائع/ 7522 عن محمد بن إبراهيم بن شبيب العباس الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو الباجي به.
الحديث أوردته الهيثمي في مجمع الزوائد (1)، وقال: (رواه أبو يعلى، والطبراني بنحوه... ورواه البزار باختصار، وإسناده حسن) اهـ، وتقدم أن إسناد البزار معلول بشريك بن عبد الله.

كما أورده الهيثمي (2) أيضاً-وعزا إلى الطبراني في الكبير (3)، بلفظ:

ضرب رسول الله صل الله عليه وسلم - على ناصرتي، فقال: (خاصة مؤمنة، تقتللك الفتنة الباغية، آخر زادك ضياح (4) من لـبـن)، ثم قال:

(ورسناده حسن) اهـ.

والخلاصة: أن الحديث صح من طريق ابن أبي الهاذل عن عمر.

وطريق مولاته صحيحه لغيرها بما قبلها، وشواهدها، وأما الحديث عن ابن أبي ليلى عن عماد فلا يثبت، لما علمت من حال إسناده-والله تعالى أعلم.


______________________________

(1) 290/9
(2) 294/9
(3) أحاديث عماد-رضي الله عنه- من المعجم الكبير لم تزل في حكم المفقود.
(4) أي: لبنا خائراً، يصب فيه الماء، ثم يختلط. -انظر: النهاية (باب: المضاد مع الياء).
رواه: الترمذي (١)- واللفظ له- عن أبي مصعب المذي من عبد العزيز
ابن محمد، ورواه البزار (٢)، وأبو يعلى (٣)، كلاهما عن أحمد بن المقدام
العجلي عن عبد الله بن جعفر، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه
عن أبي هريرة بن... وليزار: (تقتل عماراً الفتنة الباغية)، ولأبي يعلى:
كان رسول الله صل الله عليه وسلم- يبني المسجد فإذا نقل الناس
حجرًا، نقل عمر حجرين، وإذا نقلوا لبنة نقل لبنين، فقال رسول الله-
صلى الله عليه وسلم-: (ويح ابن سهية، تقتلن الفتنة الباغية).

قال الترمذي: (وهذه حديث حسن صحيح غريب من حديث العلاء
ابن عبد الرحمن)، وصحح الألباني (٤) إسناد الترمذي، وقال (٥): (على شرط
مسلم) أهـ، وفيه: أبو مصعب، وهو: أحمد بن أبي بكر الزهري،
وشيخه: عبد العزيز بن محمد، وهو: الدراوذي، وهما صدوقان، فالإسناد
حسن فحسب. وقاله: (تقتل الفتنة الباغية) صحيح لغيره بشهادة
وحدثت أبي يعلى أورده الهيثمي في جمع الرواة (٦)، وعزا إليه، ثم
قال: (ورجاله رجال الصحيح) أهـ، وفيه: عبد الله بن جعفر، وهـ:
والد علي بن المدني، مشهور بالضعف، وأورد حديثه ابن عدي في الكامل، وقال -وقد ذكر غيره- (وهذه الأحاديث عن العلاء وغير محفوظة، يحدث بما عبد الله بن حكيم) اهـ.

وقوله: (تقتل اللفة البغية) ثابت عند البخاري، ومسلم من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم - مثله، وبنحوه.

رواية: الإمام أحمد، والطبراني في الكبير، كلاهما من طرق عن أبي معشر، عن محمد بن عمارة بن خزيمة عن جده به... وأورده المهشمي في جمع الزوائد، وعُزِّاه إليهما، فما قال: (وفيهم: أبو معشر، وهو لين) اهـ.

(1) (1/4) (178).
(2) (2/6) (3/2) ورقه/1873 عن يونس ( يعني: ابن محمد المؤدب) وخلف ابن الوالي (وهو: العلكي)، كلاهما عن أبي معشر به ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخه (1/41).
(3) (3/4) (5/80) ورقه/3720 عن الحسن بن علي المعمري عن محمد بن سليمان ابن أبي رجاء العباداني عن أبي معشر به.
(4) الحديث من طريق أبي معشر رواه - أيضاً- ابن أبي شيبة في المصنف (150).
(5) والبغوي في المعجم (2/20 - 251) ورقه/30، والحاكم في المستدرك (3/297)، وأبو نعيم في المعرفة (2/916 ورقه/4214 وسكت الحاكم، والذكي في التلميح (3/397) عنه.
(6) (7/242).
وأبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن ضعيف، أسن واختلط عددًا حتى كان لا يدري ما يحدث، وشيخه: محمد بن عمارة لا يكاد يعرف (1)، ولا أدرى أدرك جده أم لا؟

وشيخ الطبري: الحسن بن علي المعمري له غرائب ومناكر. وشيخه:

محمد بن سليمان العباداني لم أقف على ترجمة لله، وقد توبعا،

وأما سابق يتبين أن الحديث ضعيف من هذا الوصء، وصح من غيره

عند البخاري ومسلم وجماعة آخرين، فهو بشواهده: حسن لغيرة

والحديث رواه أيضاً: ابن سعد (2) عن الواقدي عن عبد الله بن

الحرث بن فضيل (3) عن أبيه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه،

فذكره، في حديث فيه طول. والواقدي هو: محمد بن عمر متروك

الحديث.

ورواه: البغوي (4) عن محمد بن حميد الرازي عن علي بن مجاهد عن

محمد بن إسحاق عن محمد بن عبدالرحمن قال: إن خزيمة بن ثابت -ذا

الشهادتين- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.

وفي الإسناد علل، محمد بن حميد ضعيف. وشيخه هو: أبو بكرمجاهد

الرازي، متروك. وابن إسحاق مدلس لم يصرح بالتحديث- وتقديموا -

(1) انظر: التاريخ الكبير (1/186) ت/ 873، والإکمال للخصبي (ص/ 382)

ت/ 787، وتعجيل المنفعة (ص/ 246) ت/ 963.

(2) الطبقات الكبرى (3/ 259).

(3) ومن طريق عبد الله بن الحارث ذكره الحاكم في المستدرك (3/ 385).

(4) المعجم (2/ 370) ورقمه/ 372.
وأبو يعلى
وسلم - قال لعمر: (ابن سفيان، تقتلك الفئة الباغية).
رواه: أبو يعلى عن أبي بكر، عليه، وأبو يعلى لا أدرى من هـ.
وأبو يعلى في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم - فيديبة، فحديقة،
ومسلم (7).
وكان جلاء مرسلاً عنه من طريقين: إحداهما: طريق يزيد بن
خمس، أبي البكاء، رواه عنه ابن: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، عند
مساندة، والخادم بن أبي أسامة في مساندتهما، وأبي يعلى في الكبير (8).
وفي سنده الحارث شيخه: العباس بن النضر، وهو الأبرز، ضعيف كذبه

(1) انظر: التقريب (ص/ 871) ت/ 6 و(ص/ 82).
(2) العده الحافظ في التقريب في الطبقة الثانية، وهي طبقة كبار التوابين.
(3) انظره: (ص/ 81)، و(ص/ 554) ت/ 370.
(4) وبالناطق أعده المبدعي في مجمع الرواد (7/ 242)، وعده إلى الطبري في
الأوسط، وقال: (وفي إسناط الطبري أحمد بن عمر العلافي الرازي، ولم أعرفه)،
(5) كما في: المطالب العالية (10/ 80) ورقمه/ 4930.
(6) كما في: المراجع المتقدم (10/ 10) ورقمه/ 4931.
(7) كما في: المراجع المتقدم نفسه (10/ 61-62) ورقمه/ 4932.
ابن معين(1) وإسنادا مسند، وأبي يعلى صحيحان. والآخر: عبد الوارث
ابن سعيد، روای حديثه الحارث في مسنده(2) عن العباس بن الفضل عنه
به، والعباس قد علمت حاله.
والطريق الآخر: طريق الأجلح، رواها: ابن سعد في الطبقات
الكبرى(3) عن عبد الله بن غير عنه به، مطولاً. وهذا إسناد حسن؛ الأجلح
هو: ابن عبد الله صدوق.
وتقدم الحديث من طريق عن ابن أبي الهذيل عن عمَّار بن ياسر،
موصولاً، مرفعاً، منها طريق عن أبي التباح، وعن الأجلح، فعل ابن أبي
الهذيل يرسله- أخياناً- ويدله أخرى. وقد ثبت موصولاً- يذكر
عمر- رضي الله عنه- من غير طريقه- كما تقدم(4)، وهذا بما: حسن
لغيره.

١٦٤٧-١١ [١١] عن أبي رافع- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-
صلى الله عليه وسلم- لعمر بن ياسر- رضي الله عنه-: (تقبل الفضَّلة
الباغية).

(1) انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص/ ٣٩) ت/ ١٠٩، والميزان (٣)
٢٠٤، والتزام (ص/ ٤٨) ت/ ٣٢٠٣.
(2) كما في: بغية الباحث (٢/ ١٠٤) ورقمه/ ١٠٠٦، والطالب العالية (١٠)
١١ ورقمه/ ٣٩٣٣.
(3) (٢) ٣٠٣.
(4) وانظر: حديث أنب بن مالك- رضي الله عنه- ذي الرقم/ ١٦٥٠، في آخره.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

رواه الطبرياني في الكبير(1) بسنده عن ضرار بن صرد عن علي بن هاشم بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده به.. ومحمد ابن عبد الله بن أبي رافع، وstrar بن صرد ضعيفان، الثاني منهما: متشبع، كشيخه علي بن هاشم، وهو: ابن البريد. فالحديث ضعيف إسناداً، ومثنه حسن لغيره بشنوته الواردة هنا.

والحديث قد أورده الهيثمي في مجمع الرواية(2)، وعزاه إلى الطبرياني في الكبير بالفظ: (تقتل عماراً الفتنة الباغية)، ثم قال: (وفيه: محمد بن موسى الواسطي، وهو ضعيف)اهـ. ففعل للحديث إسناداً آخر عند الطبرياني في المقدار الذي لم يزل في حكم المفقود من كتابه المذكور -والله تعالى أعلم.

١٥٤٨ - ١٢١ [١۲] عن أبي الياسر، وزياد بن الفريق(3) -رضي الله عنهما- أұهما اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقول لعمر: (لتقلك الفتنة الباغية).

رواه الطبرياني في الكبير(4) بسنده عن فردوس بن الأشعري عن سعود ابن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن شهاب عنهم بما.. وأوردله

(1) (١١/٢٦٠) ورقه/٤٥٤ عن محمد بن عبيد الله الخضرمي عن ضرار بن صرد به.
(2) (٩/٢٩٦).
(3) بالفظ، وقال: بالفظ المعجمة، والراء المكسورة -قيل: ساكنة-، وقيل: بقاف.
(4) (٤) (٥/٢٦٦) ورقه/٥٩٦ عن محمد بن عبد الله الخضرمي عن أبي كريب، (هو: محمد بن العلاء)، عن فردوس بن الأشعري به، ورواه: ابن قاين في المعجم.
الحديث الورقاء في فضائل الصحابة من الرجال

ابن سليمان، قال الذهبي: مجهول)اهـ، وهو كما قال - وتقدم - وقال
الذهبي انظر فيه في الميزان (2).

وفي الإسناد: عن حبيب بن أبي ثابت، وهو مشهور بالتدليس، عده
الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدرس.

وفردوس بن الأشاعري ترجم له البخاري في التأريخ الكبير، ولم يذكر
فيه جرحًا، ولا تعديلًا، وقال أبو حامد: (شيخ)، وذكره ابن حبان في
الثقاف.

والحديث أورده الحافظ في الإصابة (3)، ونقل عن ابن منده قال:
(غريب)، ثم قال: (وفيه انقطاع بين الزهري، وبينهما)، يعني: أبا اليسر،
وزيد بن الفرد، وبالانقطاع أعله - أيضاً - الهيشمي في مجمع الروايات (4).
وذكره ابن الأثير (5) عن الزهري عن أبي السرو عن زيدان القرديل، هكذا
وأما سبب يتضح أن سنده الحديث ضعيف. وأما منه فهو صحيح ثابت عن
النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، هو بما: حسن لـ غيره وـ الله
 تعالى أعلم.

2426، والمعرفة (3/1217) ورقمه 306-الوطن-بسنده عن محمد بن محمد عن محمد
ابن عبد الرحمن المضرمي، كلاهما عن أبي كريب به.

1) (9/296).
2) (5/220)،وانظر: لسان الميزان (6/26) ت/ 94.
3) (3/508).
4) (9/296).
5) (1/121).
رواه الطبراني في الصغير (1) عن عمر بن محمد بن عمرو بن المخرمي عن أحمد بن بديل القاضي عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن زياد بن وهب عن عثمان به... وقال: (لم يروه عن الأعمش إلا يحيى بن عيسى) اللهجة. وإن عمره ترجم له الخطيب في تأريخه (2) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وشيخه: أحمد بن بديل في لين.
وتتابعه: أحمد بن محمد الرملي عند أبي يعلى (3) وأبي نعيم (4) والرملي هذا لم أعرفه، ولكن يرويه عنه الفضل بن السكين، وهو ياذب الحديث، يكذب. (5) ويخبر بن عيسى الرملي ضعيف، يرويه عنه الأعمش، وهو مدلس لم يصرح بالتحديث. وفيه تشير كتبنا.
والخلاص: أن الحديث ضعيف من أسناده عند الطبراني، وله شواهد كثيرة أوردنا هنا، هو ما: حسن لغته.

(2) (11/218) ورقمه/5933.
(3) في الكبير، كما في: المطالب العالية (10/14 ورقمه/4944، وفي معجم شيوخه (ص/1311 ورقمه/283.
(4) الجلية (4/172).
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

165 1/14 عن أنس بن مالك - رضي الله عنهـ - عن رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - كان بيبي المسجد وكان عمر بن باسر يحمل صخرتين، فقال: (ويلي ابن سمعة تقطعت الفئة الباغية).

رواة: الطبراني في الأوسط(1) بسنده عن أحمد بن عمر العلاف الرازي عن أبي سعيد - مولى بيبي حاشم - عن حماد بن سلمة عن أبي النباح عن أنس بهـ. وقال: (لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا أبا سعيد(2)) مولى بيبي حاشم - تفقيده به أحمد بن عمر الرازي) اهـ. وأحمد بن عمر تفرد ابن حبان بذكره في الثقات(3)، وشيخه أبو سعيد - مولى بيبي حاشم - واسمه: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد وثقوب ابن معين، وضعقه الإمام أحمد، وهو لا ينص به - إن شاء الله - وهكذا روى الحديث: عن حماد بن سلمة عن أبي النباح عن أنس بن مالك.

واختلف: عبد الله بن محمد بن عائشة فرواه عن حماد عن أبي النباح عن ابن أبي الهذيل عن عمر بن ياسر، وهذا أولى، وهو المعروف، تابعه عليه: محمد بن عيسى الطبع عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي النباح، وتابع أبا النباح جماعة، وتقدم ذكرهم، هذا هو المعروف في الحديث. ولا اعتراض بأن الخطيب(4) رواه من وجه آخر من حديث أنس بن مالك من رواية الحسن البصري عنه؛ لأن في سنده: محمد بن سهله.

(1) في الأوسط: (سعد)، وهو تحرير.
(2) في تاريخ بغداد: (515).
(3) في تاريخ بغداد: (515).
(4) في تاريخ بغداد: (515).
الطعار، وهو متروك وضاع (1)، وشمسه: عمرو بن عبد الجبار
اليمامي (2) ليس بمجحة (3)، وقال الخطيب عقب حديثهما: (كذا قال: عن
الحسن عن أنس، والمحفوظ عن الحسن عن أمه عن أم سلمة)، وهو كما
قال، وتقدم حديثه.
ولا اعتراض-أيضاً- بأن البيهقي رواه في الدلائل (4) بسنده عن أبي يعلى
عن جعفر بن مهران، وسندته عن أحمد بن سلمة عن أزهر بن مروان،
كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد عن أبي التباح عن أنس، لأنه منكر من
هذا الوجه، إذ الصواب في رواية أبي يعلى الإرسال-وتقدمت- وفي
الطريق الأخرى شيخ البيهقي: العتر بن الطيب، وشمسه: يحيى بن منصور
لم أقف على ترجمة لهما، وأحمد بن سلمة كان يسرق الحديث (5).
ومن هذا يتضح أن الحديث ليس محفوظ، ولا معروف من حديث
أنس بن مالك-رضي الله عنه- والله أعلم-، وقد صبح مننه من غير وجه
كما تقدم-.

(1) انظر: تأريخ بغداد (5/414) ت/ 2837، والكشف الحديث (ص/ 434) ت/ 677.
(2) في التأريخ: (اليامي)، وهو تحقيق.
(4) انظر: الميزان (2/500-050).
(5) انظر:الضعفاء لابن الجوزي (1/182)، والميزان (1/101) ت/ 294.
الأحاديث المواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وسأل الدارقطني (1) عن حديث أبي النياح يزيد بن حميد عن أنس: أن رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - كان ببي المسجد، وعمر يحمل حجرين حجرين، فقال: ( ... تقتلك الفتية الباغية)، فقال: (برويه علي بن قمر عن عبدالوارث عن أبي النياح عن أنس. وتابعه: أبو سعيد - مولى بني هاشم - عن أبي سلمة عن أبي النياح عن أنس. والمعروف عن أنس قصة بناء المسجد، فأما "تقتل عمارة" رواه أبو النياح عن عبد الله بن أبي الهذيل مرسلاً).

ومن المناسب أن أذكر هنا خلاصة موجزة في اختلاف الرواة على أبي النياح في سنده هذا الحديث... مختلف عن أبي النياح في سنده الحديث.

على ثلاثة أوجه:

الأول: رواه عبد الوارث بن سعيد، وحماد بن سلمة، عنه عن عبد الله ابن أبي الهذيل، عن عمار بن ياسر بسانيد صحيحة لا مطعن فيها، وهذا هو المحفوظ. وتابع أبا النياح عليه فضل بن سهل، والأجلح، وأبو سنان.

والثاني: رواه العباس بن الفضل عن عبد الوارث بن سعيد، ورواه هو، ومسدد، وجعفر بن مهران عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما عنه عن ابن أبي الهذيل مرسلاً، مرفوعًا.

والعباس بن الفضل ضعيف، كذبه ابن معين، وحديثه عن عبد الوارث منكر، لم يتتبعه أحد عليه، والصحيح في حديثه ما وافقه مسدد، وجعفر بن مهران عليه، وابن أبي الهذيل كان يرسل - أحياناً - أسقطه هنا ذكر عمار بن ياسر من سنده الحديث - كما هو واضح.

(1) العلل [١٤/١٦ -١٩٧٩].
والثالث: رواه أحمد بن عمر العلاف عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن جهاد بن سلمة، ورواه جعفر بن مهران، وأحمد بن سلمة عن أزهر بن مروان، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، كلاهما (جهاد، وعبد الوارث) عنه عن أنس بن مالك. والخلاف ضعيف، وشيخه يخطئ، والمعروف في حديث جعفر بن مهران: عنه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أبي النبي، عن ابن أبي الهذيل مرسلاً، مرفوعاً.

١٦٥١ - [١٥] عن معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه - أنه جاء إلى عمار يعوده، فلما خرج من عنده قال: اللهم لا تجعل مبنيته (١) لأيدينا، فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (تقتل عمارة الفنّة الباغية).

رواه أبو يعلى (٢) واللفظ له - والطبان في الكبير (٣) عن عبد الله بن الإمام أحمد، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن شيخ عن بنت هشام بن الوليد بن المغيرة عن معاوية به... وأورده الميمني في جميع الزوائد (٤)، وعزاه إيهما، ثم قال: (واربطة هشام، والراوي عنها لم أعرفهما).

(٢) [١٣] (٣٠٤-٣٠٤) ورقمه /٣٢٦٤.
(٣) [١٩] (٩٦-٩٦) ورقمه /٩٣٢ في قصة، وفي بعض ألفاظه تحريف ظاهر.
(٤) (٩) (٢٩٦).
وبقية رجالها رجال الصحيح) اهـ، وهو كما قال، ولم أعرفها أناـ.

وأبو مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: (تقتل عمارا الفتنة الباغية)، وصدقه الآخر.

رواه البزار: عن علي بن المنذر عن محمد بن فضيل بن مسلم - قال: يعنى ابن عبد الله الأعور - عن حبيه - وقال: (و هذا الكلام لا نعلمه يروى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه) اهـ.

وهو كما قال، إلا أن قوله في الإسناد: (يعنى: ابن عبد الله الأعور) لعل صواباً: (يعنى: أبا عبد الله)، وهو ابن كيسان الملائي، متروك الحديث. وحجة العربي ضعيف، قال في التشعيب، وشيخ البزار: علي بن المنذر شيعي مثله. وفي الحديث فضل من قائل مع علي، وأنه على الحق.

أو روي الحديث من طريقه - أيضاً -: أبو يعلى في الكبير (كما في المطالب الونه) 196، وكشف الأسئلة (7/351 ورقمه 1948) ونظر: مجمع الرواية (9/2689).

وأبو الدين في تأريخ بغداد (8/275). إلا أنه وقع في سن الحديث في المطالب العالية. وقيل الحاكم عقبه: (هذا حدث له عرض بأسانيد صحيح، أخرجه بعضها، ولم يخرجاه بهذا اللفظ)، وأعله الذهبي في تلخيص المستدرك (2/148-149) و المسلم بن كيسان.
الحديث الذي يرد في مجموع الرواية، وعزا إلى الطبراني في الكبير، وأعله ابن كيسان، ولم أره - والله تعالى أعلم - وحذيفة هو: ابن اليمان، وأبو مسعود هو: الأنصاري، إلا أني لم أر أن حبة العربي وغير عني، فهل قوله: (أبو مسعود) معرف عن ابن مسعود؟ وله رواية عنه - والله أعلم -


رواه الطبراني في الكبير، من وجهين عن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي بكر بن حفص عن رجل عن أبي اليسر به… ويعتبر بن سلمة متروك، شيعي كأبيه، والراوي عن أبي اليسر لم يسند: فالإسناد: ضعيف جداً، ومنه صحيح ثابت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من أوجه عدة.

وأبو بكر بن حفص الأقرب أنه: عبد الله بن حفص القرشي.

قال: (تركه أحمد، وابن معين)، وفي لفظ الحاكم زيادات لم أرها عند غيره، وزاد الخطيب في آخره: (إلا آخر رزقه ضياء بن).

(1) (197/9)

(2) (199/176-179) ورقمه/382 عن علي بن عبد العزيز (هو: البغوي) عن أبي غسان مالك بن إسحاق النهدي، و(199/171) ورقمه/383 عن إبراهيم بن هاشم البغوي عن الأزرق بن علي (وهو: الحنفي) عن حسان بن إسحاق بن إسحاق (وهو: الكرماني)، كلاما (مالك، وحسن) عن يحيى بن سلمة بن كهيل به. وتخرجت نسبة مالك بن إسحاق في المعجم إلى: (النحوي) بالرأي المهمة، بدل: الدال المهمة.
ورواه: أبو نعيم في المعرفة(1) بسنده عن إبراهيم بن إسماعيل بن حفصة عن
ابن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبيه عن سلمة عن أبي بكر بن حفص عن
أبيه عن أبي اليسر به... فقال فيه: (عن أبي بكر بن حفص عن أبيه)،
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف، تركه أبو حامد، وأبوه متروك-وتقدما.-
ويحيى بن سلمة علمت حالتا; فهذا إسناد واه، ولكن ثبت من طرق أخرى
مغنية عنه.

۱۵۵۴ [۱۹] عن حذيفة-رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله-
صلى الله عليه وسلم- يقول- وضرب جنب عمär- قال: (ألحق لن تموت
حتى تقتلك الفئة الباغية، الناكرة عن الحق، يكون آخر زادك من الدليا
شربة أين). 

هذا الحديث أورده الحينشي في جمع الزوايد(2)، وقال: (رواه الطبراني،
وفيه: مسلم بن كيسان الأعور، وهو ضعيف) اهـ.
ومسلم متروك الحديث؛ فالإسناد: ضعيف جداً، لا أعلمه بهذا اللفظ
إلا من هذا الوجه. وقوله: (تقتل الفئة الباغية) صبح من طرق غير
هذه- وتقدمت آنفاً-. والحديث لم أره في أحاديث من اسمه حذيفة- في
المعجم الكبير، ولعله في ترجمة عمار بن ياسر منه، وما زالت مفقودة- في
ما أعلم.-

(1) (237/4) ورقمه/5820.
(2) (297/9).
الأحاديث الواردة في ضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي


رواه الطبراني في الكبير (1) عن علي بن سعيد الرازي عن محمد بن موسى القطان الواسطي عن معلى بن عبد الرحمن بن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن إبراهيم عن علامة والأسود، كلاهما عن أبي أيوب به... وعن علي بن سعيد الرازي ضعيف. ومعلي بن عبد الرحمن رافضي منهم بالوضع، ومنصور بن أبي الأسود والأعمش متشيعان، وفي الحديث فضل مل قاتل مع علي -رضي الله عنه-. ثم إن الأعمش مسند، ولم أر له تصريحًا بالسماع. وفي الإسناد: إبراهيم هو: ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو: ابن قيس النخعي، والأسود هو: ابن يزيد.


ويتضح مما سبق أن قتل الفئة الباغية لعمر متواťر لفظًا، ومعنى... وقد نص على تواتره جماعة من أهل العلم (2).

---

(1) ١٦٨ / ٤ (٥٠٣٠) ورقمه / (١٦٦ - ١٦٧)١٨٧.
(2) ١٦٢ / (١٥١) الأزهر، (٣٨ / ١) رقم ١٠٢، ولقط الآئي (ص/ ٢٢٦).
(3) انظر: الإصحابة (٢ / ١٠١)، والأزهر (٣٨ / ١) رقم ١٠٢، ولقط الآئي (ص/ ٢٢٦).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال


يعني: عمارة.

رواه: الإمام أحمد (1) عن عفان عن حماد بن سلمة عن أبي حفص وقليل بن جير، كلاهما عن أبي غادية عن عمرو به... وأبو غادية هو: يسار بن سبع، قاتل عمر بن ياسر - رضي الله عنه -، وله صحبة، وقليل بن جبر وثنيه الإمام أحمد، واي بن معيين، وقال النسائي (ليس بالقوي)، وتقدم، وتتابعه: أبو حفص، ولم أعرفه، وبقية رجال إسناده ثقة، وعفان هو: الصفار.

وللحديث طريق أخر رواه: مسدد في مسند (2) عن المتعمّر بن سليمان عن ليث بن أبي سليم عن مjahد عن عمرو به، بلفظ: (اللهم أولعت قريش بعمار. قاتل عمر، وسالبه في النار). وليث بن أبي سليم اختلط حديثه جداً فلم يميز فترك.

وورد الهيثمي في مجمّع الزوائد (3) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رجلاً أتاه عمرو بن العاص - رضي الله عنه - ينتصرهم في دم عمرو، سلبه، فقال: خلياً عنه، فإذا سمعت رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - يقول: (قاتل عمارة، وسالبه في النار)، وعزاه إلى الطُّبراني في...

(1) (29/11/631) ورقمه / 4935.
(2) كما في المطالب العالية (10/11) ورقمه 4935.
(3) أي: صيرمام بولعون به. يقول: مولع بالشيء، أي: مغرى به.
(4) (20/9/1777)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الساعدي

الكبير، ثم قال: (وقد سرح ليث بالتحديث ورجاله رجال الصحيح)اءه. ولم أره في الكبير من هذا الوجه، ولعله مما لم يزل في حكم المفقود منه.

وروى مثله من حديث ابن عبد الله، أردوه الحميسي في جمع الرواود، وعزا إلى الطياري في الكبير-أيضا-، ثم قال: (وفي مسلم الملاذي، وهو ضعيف)اءه. وتقدم أن المختار في مسلم الترك.

وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى (1) من قصة قتل عمار-رضي الله عنه- أن رجلين احتصما: أيهما قتلته؟ فقال عمو: (والله إن كنتما إلا في النار)، موقفًا. وفي السند: الواقيدي، وهو متروك، وفيه من لم يعرفه.

وما سبق يتبين أن هذا المعنى لا يثبت فيه شيء.

وروى ابن عدي في الكامل (2) بسنده عن ناصح أبي عبد الله عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة بن يمنيه: (تقتل عمراً الفتاة الباغية)، وقـال:

وقد ساق غيره: (وهذه الأحاديث عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة غير محفوظات)اءه.

وناصر أبو عبد الله هو: ابن عبد الله الكوفي، رافضي ليس بثقة، منكر الحديث لا سيما في روايته عن سماك بن حرب. وسماك تغير بأخرى، وليس أبو عبدالله من قدماء أصحابه-وتقدم-.

-------------------

(1) ٢٠٨/٣ (٢) ٢٠٨/٤٧-٤٧
(2) ٢٠٨/٧ (٢) ٢٠٨/٤٧-٤٧
الحديث المواردة في فضائل الصحابة من الرجال

1658-1 [27] عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمـ: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمـ: (مُلِّيَّ عَمَّارٍ إِيَّاَنَا إِلَى مُشَاَشِهَةٍ).

رواية: النسائي (1) بسنده عن عبد الرحمن (7) عن سفيان (4) عن الأعشى عن أبي عمر بن شرحبيل عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمـ. وهذا إسناد صحيح، قال الألباني (9) وقد ذكره: (وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال المشيخين غيّر أبي عمار، واسمته: عريب (7) بن حميد الهكماني، وهو ثقة، وجهالة الصحابي لا.

(1) بضم الميم، ومعجمتين، الأولى خفيف-جمع: مشأشة، وهي رؤوس العظام.

اللبنة التي يمكن مضخها.

 Anastor: جامع الأصول (9/46)، والفتح (7/111)، وحاشبي السبوعي، والسندي على سنن النسائي (8/111).

وسيأتي حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-يرفعه: (إن عمارة ملك إمامة من قربه.

إلى قدمه)- يعني: مشاشة-فسرت فيه.


(3) الحديث من طريق عبد الرحمن عن الحاكم في المستدرك (3/292-293).

(4) ورواه: أبو نعيم في المعرفة (6/3157) ورقمه/7269 عن الطبري بإسناده.

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/476) ورقمه/807.

(6) يفتح العين المهملة، وكسر الراء، بعدها تحتانية، ثم موحدة.
تضرع على أنه قد سماح محمد بن أبي يعقوب ثنا عبد الرحمن بن مهدي به، فقال: "عبد الله" يعني: ابن مسعود، أخرجه الحاكم(1)، وقال: "هـذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان محمد بن أبي يعقوب حفظه من عبد الرحمن بن مهدي"، ووافقه الذهبي في التلخيص(2). قلت: ابن أبي يعقوب هذا ثقة من شيوخ البخاري(3)... فإن كان قد حفظه فلا يزيد على كونه صحيحًا؛ لأن أبا عمر ليس من رجال الشيخين كـما ذكر آنفاً- اهـ.

وتقدم أن الحديث عند النساي عن إسحاقي بن منصور وعمرو بن علي، كلاهما عن ابن مهدي به بإمام الصحيح، واثنان أحفظ من واحد، فحدثهما أرجح من حديث ابن أبي يعقوب، وروايتهما مقدمة على روايته، ولا يضر هذا الحديث شيئاً؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر—كما تقدم—.

لكن عبد الرحمن بن مهدي خولف في إسناده... خالفه وكيع؛ فرواه عن سفيان به مرسلا. رواه عنه: ابن أبي شيبة في المصنف(4)، والإمام أحمد في الفضائل(5) كلاهما عنه.

- نظر: الإكمل (7/11)، والتقريب (ص/465) ت/1405.
  (1) المستدرك (3/392-393).
  (2) (3/392-393).
  (3) نظر: رجال البخاري للكلبائي (2/168) ت/1412، وقصيب الكمال (4/240/4) ت/1406.
  (4) (7/392) ورقمه/2 عن وكيع به، يئوه.
  (5) (859-858) ورقمه/1600.
ووُقَع قُدْمَه يَحِي يَيِن مَعِينَ بِالثُّورِي عَلَيْ أبِن مِهْدِي، وَيَحِي يَبِنْ سُعْدٍ (١)، وَذَكَر صَلِح بِنِ الإِيْمَام أَحْمَدٍ (٢) عَنَّ أَبِي قَالَ: (عَلِيُّ الرَّحْمَن بِنْ مِهْدِي أَقْل سَقْطًا مِنْ وُكِيعٍ فِي سَفِيَانٍ، قَدْ حَافَلَهُ وُكِيعُ فِي سَتِين ّ حَدِيثٌ مِن حَدِيثِ سَفِيَانٍ، وَكَانَ عَلِيُّ الرَّحْمَن يَجِيء بِهَا عَلَى أَلْفَاظِهَا)، وَقَالَ أَبِنُهُ عَلِيُّ الرَّحْمَن بِنْ مِهْدِي عَنْ أَبِي أَكْثَرُ إِصْبَاعًا مُنْ وُكِيعٍ(٣)-يَعْيَى: فِي حَدِيثِ سَفِيَانِ نَخَاصَةً.-
وَوَافِقَ الإِيْمَام أَحْمَدٍ فِي تَقَدِيمِ أَبِن مِهْدِي عَلَيْ وُكِيعٍ فِي حَدِيثِ سَفِيَانٍ أَيْضًاٍ-أُبُو حَاطِمٍ، قَالَ أَبِنُهُ (٤): سَمَعْتُ أَبِي يَقُول وَقَيلُ لِهْ: قَالَ يَحِي يَبِنْ مَعِينُ (وُكِيعُ أَحْبَبَ إِلَيْهِ فِي سَفِيَانٍ مِن عَلِيِّ الرَّحْمَن بِنْ مِهْدِي فَأَيْبُهُ أَحْبَبَ إِلَيْكَ؟) قَالَ: عَلِيُّ الرَّحْمَن ثَبَتَ، وَوُكِيعُ ثَقَةٌ، قَالَ أَبِنُ رَحبٍ (٥)-مَعْلُوقًاٍ: (وَهـذَا الْكَلَامُ يِدَلُّ عَلَى تَرْجِيحِ عَلِيُّ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي حَاطِمٍ اهـ.)
وَعَلَى هَذَا فَالْمِخْتَارُ فِي حَدِيثِ سَفِيَانِ الثُّورِي: رَوَاهُ عَلِيُّ الرَّحْمَن بِنْ مِهْدِي عَنْهُ، مَوْصِلًاٍ-وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.-
١٥٩ (٣٢٢) عَن عَائِشَةٍ-رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا-قَالَتِ: مَا أَحْدَ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَلَوْ شَتَّت لَقَلَتِ فِي مَا-
(١) اِنْظُرُ: تَأْريِخُ الدَّارِمِي عَنْهُ (ص ٢٦١/ ت ٩٠٠.٩١٢).
(٢) كَمَا فِي شَرحِ الْعِلْلِ لَابِن رَحْبٍ (٢/ ٢٢٤).
(٣) الْعِلْلُ-مِن رَوَاهُهُ (٢/ ٣٧٧٧٧٧٧٤)، رَقْمُ النَّصِ (٩٤٠).
(٤) الجَرِحُ وَالْتَعْدِيلُ (١/ ٢٣١).
(٥) شَرحِ الْعِلْلِ (٢/ ٢٥٥).
خلا عماراً، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (مَلَسِيَ إِمَامًا إِلَى مُشَاَشِه). رواه: البزار (1) عن محمد بن يزيد أبي هشام (2) عن يحيى بن اليمام (3) عن سفيان ( يعني: التوري) عن سلمة بن كهيل عن ذر ( وهو: ابن عبد الله المرهبي) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبيه عن أبيه عن عائشة بـه... وذكره الحافظ في الفتح (4)، وعزا إلى البزار، ثم قال: (إسناده صحيح)، وأورده الهيثمي في جمع الرواية (5)، وقال: وعزا إلى البزار أيضاً - (ورجاله رجال الصحيح) به.

وفي ما قاله نظر، فأنا قول الحافظ فإن إسناده صحيح، ليس كذلك؛ لأن محمد بن يزيد -شيخ البزار-جميع على ضعفه. وشيخه: يحيى بـ ين اليمان ضعفه غير واحد، قال الحافظ: (صدوق عابد، يخطئ كثيرا، وقد تغير) به، ولا يدرك متي سمع منه الراوي عنه! وأنا قول الهيثمي -إن رجاله رجال الصحيح فإن يحيى ين اليمان لم يرو البخاري له في صحيحه، والراوي عنه قول من قال إن البخاري روى له مhlen نظـ...

(1) كما في: كشف الأستار (3/ 252-251)، ورقمه/2685.
(2) في كشف الأستار: (هاشم)، وهو خالف.
(3) ومن طريق يحيى رواه: ابن عبدالرحمن في الاستيعاب (4/ 478)، وفي سنده خالفة في مواضيع!
(4) (7/ 116).
(5) (9/ 290).
(6) انظر: مديبة الكمال (2/ 10)، و/1953.
والأشبه خلافه(1). وسليمة بن كهيل ينشيئ، وقوله عن عائشة في الحديث: (ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-لقت فيه ما خلاف عمارًا) منكر؛ إذ إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-أكمل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم-إيمانًا، وأفضلها علمًا، وأبعدها كلامًا في بعضهم بعضاً.

وللحديث طريق آخر عن عائشة بنجوة، رواها: ابن عبَّالالبر في الاستيعاب(2) بسنده عن معله عن الأعشش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عنها، وفيه: (إن عمر بن ياسر حشي ما بين أخص قدميه إلى شحمة أذنه علما). ومعنى إما أن يكون ابن عبد الرحمن الواسطي، وإما ابن هلال الكوفي، وكلاهما متهما بالوضع وتقديمًا.

ولقوله: صلى الله عليه وسلم: (مله عمر إيمانا إلى مشاشه) شاهد من حديث عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-رواه: أبو نعيم في الحلية(3) بسنده عن سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، للفظ: (إن عماراً ملَّى إيماناً من قرهه إلى قدمه) يعني: مشاشه. وإسناده ضعيف فيه علما; سلمة بِن الفضل وهو: الأبرش-، ابن إسحاق- إذا عنن، وقد فعل-، وحكيم بِن جبير كلهم ضعفاء(4). ولكن رواية سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق لا

(1) انظر: التشريف للجهازي (ص/ 95) رقم 75، وتمييز الكمال (ص/ 27/ 1442/ 370) وت/ (ص/ 96/ 2/ 478-479).
(2) انظر التقرير (ص/ 96) رقم/ 1(9/ 139-140).
(3) (ص/ 96/ 1) رقم/ 1(9/ 139-140).
(4) (ص/ 96/ 1) رقم/ 1(9/ 139-140).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

بأص بخاء لأن ابن معين قال: "سمع جريرا يقول: ليس من لدن بغداد إلى أن تبلغ خراسان أثبت في ابن إسحاق من سلمة بن الفضل".

والحديث من طريقي: حسن لغيره والله ولي التوفيق.

166 - [٢٤] عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أبو الْيَقْطان على الفطرة، أبو الْيَقْطان عَلَى الفطرة، لا يَدْعُها حتَّى يَمُوت، أو يَمِسَّهَا الْهَرَم".

رواه البزار عن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن موسى عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن به... وقال: (وهذا الكلام لا نعلمه بـروى عن حذيفة إلا هذا الإسناد) اهـ. وأوردته الهيثمي في جمع الرواية، وعزاه إلى البزار، والطبراني في الأوسط قال: (باختصار، وراجاهم ثقات)اهـ، وهو كما قال، إلا أن بلال بن يحيى صدوق - كما تقدمة - فبالإسناد: حسن.

(1) كما في الجرح والتعديل (٤/١٦٩) ت/٣٧٩.
(٢) (١٧٩/٣٤٨ ورقمه/١٩٤٥.
(٣) الحديث رواه أيضا: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/٢٦٢-٢٦٣) عن
أبي نعيم وعبد الله بن موسى، ورواه الخطيب في تالي تلخيص المنشأة (٢/٣٠)
ورقمه/١٦٩ بسنده عن عبد الله بن موسى، ورواه: ابن عساكر في تأريخه (١٢/)
٤٢٦ بسنده عن أبي نعيم، ورواه: ابن عدي في الكامل (٥/٥٠٠) بسنده عن علي بن
غزاب، ثلاثتهم عن سعد بن أوس به، وعن أبي نعيم ذكره الذهبي في السير (١/١٧)
(٤) (١٩٥/٣٩٠).
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

والحديث في المعجم الأوسط(1) عن إبراهيم عن نصر بن علي عن عبد الله بن داوود عن سعد(2) بن أوس عن بلال قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم-(عمر كذا، وكذا، ما لم يبلغه الفراء). وقال: (لا يروى هذا الحديث عن حذيفة إلا هذا الإسناد، تفرد به سعد بن أوس الكاتب) اه.. ورجال إسناده كلهم ثقات إلا بلال فإنه صدوق-كما سلف-. 

والحديث ذكره البخاري في التأريخ الكبير(3)، ثم قال: (وقال أبو أحمد الزبيري عن سعد بن أوس عن بلال بلغني عن حذيفة بن اليمان عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولم يصح).

وروى: الحاكم في مستدركه(4)-واللفظ له-، وابن عساكر في تأريخه(5)، كلاهما عن طريق عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن سلمة بن كهيل عن سلم بن أبي الجعد عن مسروق عن عائشة أما قالت: (انظرا عمر بن ياسر فإنه يموت على الفطرة، إلا أن تدرك هفوة من كبر). قال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي في التلميذ(1). وفي الإسناد: عمرو بن أبي قيس، وشعيب بن خالد، وهما صدوقان؛ فهذا موقف حسن-وبالله التوفيق-.

(1) (3/254-425 ورقة/2918).
(2) وقـ في سند الحديث، وكام الضرعي عليه: (سعيد)، وهو تحريف.
(3) (3/293-394).
(4) (5/1230).
(5) (3/294).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤرخ سعواد الصاعدي

1121 - [25] عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (ما خُبِّرَ عُمَّارُ بِنْ أمِرِينٍ إلاّ اختار أشذُّفِمَا(1)).

هذا الحديث رواه أبو عبيدة الترمذي(1)، واللفظ له: وابن ماجه(3).

(1) أي: أصبهجهما، وفي بعض نسخ جامع الترمذي: (أرشدهما) بالراية، أي: أصوهجما، وأقرهما إلى الحق.


(2) في (كتاب المناقب، باب: مناقب عمار بن ياسر -رضي الله عنه- 5/277 ورقمها 1799 عن القاسم بن ديار الكوفي: (وهو: القاسم بن زكريا بن دينار) عن عبد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سهاب به. ورواها من طريقه: ابن الأثير في أسد الغابة (3/670 ز).)

(3) المقدمة (فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل عمار بن ياسر) 1/52 ورقمها 1488 عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله -بن موسى-، وعن علي بن محمد وعمرو بن عبد الله، كلاهما عن وكيع، كلاهما (ابن موسى)، ووكيع عن
لا كلاهما من طرق عن عبد العزيز بن سياء والك في، ورواه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن حبيب، كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن يسار عن عائشة ب.. ولأبي ماجه: (عباس ما عرض عليه أمران إلا اختيار الأرشدة منهما)، وللإمام أحمد: (لا يخير بين أمرين إلا اختيار أرشدة). في قصة.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد العزيز بن سياء، وهو شيخ كوفي، وقد روى عنه الناس) أه.. وأبي سياء صدوق إلا أنه يتسع، وقد تبعه، وبقية رجاله ثقات، إلا أن حبيب بن أبي ثابت مدله، ولم يصرح بالسماع في مأه له.

فلاخلصيا: أن الحديث ضعيف من هذا الوجه. ويرتقى إلى درجة: الحسن لغيره بحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- الآتي...

وفي هذا:


1) يكسر السن المهمة، وفتح البياء المعجمة من تحتها بثالثين.
2) انظر: تكميل الإكمال لأبي ناقة (3/284).
3) (3/9) (113).
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للفنان عبد الصمد

22 - [26] عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابن سميحة ما غُرض عليه أمران فقط إلا اختار الأرشدة منهما).

رواه: الإمام أحمد (1) و grated له - عن وكيع (2) عن سفيان عن عمر بن معاوية الدفني عن سلم بن أبي الجعد عن ابن مسعود.

و سفيان هو الثوري، و عمر بن معاوية صدوق إلا أنه يتشبه، وشيخه: سلم بن أبي الجعد ثقة إلا أنه يرسل، والحديث منقطع بينه وبين ابن مسعود فإنه لم يلقه (3)، وقد ذكره الألباني (4).

أي و كذلك رواه عن عمر الدفني جماعة منهم: معاوية بن هشام (5) عن الطبري في الكبير (6) عن محمد بن عبد الله الحضري عن أبي كريب عنه، بلفظ: (إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق).

(*) 200 / 200 ورقة / 3693، و (7/1781 ورقة / 4249.
(2) الحديث من طريق وكيع رواه - أيضا - ابن أبي شيبة في المسند (5/523 ورقة / 383)، وقال (هذا حدث صحيح على شرط الشيخين إن كان سلم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلخيص (3/388).
(3) انظر: جامع التحصيل (ص 179) ت / 218.
(4) سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/511) ورقة / 835.
(5) وأشار إليه من حديث معاوية بن هشام: الدارقطني في العلل (5/233).
(6) (10/76) ورقة / 1072.
وعمار بن زريق-من روایة: معاوية بن هاشم(1)، وأبي الجواب(2)، عـنه، وعمار بن سعيد الثوري، وصباح بن يحيى المزني، وغيرهم(3)، أشار إلى روایات الدارقطني في العلل(4).

وخلافهم: علي بن هاشم، فرواه مرة عن عمر الدهنی عن ابن أبی الجعد عن علامة عن ابن مسعود به... رواه الطبراني في الكبير(5) عن
محمد بن عبد الله الخضرمي عن ضرار بن صرد عنه به.

وضرار بن صرد ضعيف، وأعل حديثه الهشمي في جمع الروایات(6)، والسنده منقطع بين علي بن هاشم وعمر الدهنی، بينهما عمر بن زريق، كما عند الدارقطني في العلل(7)، إلا أن فيه: علي بن علامة، بدل: (علامة) وهو: ابن قيس، ولم أرى لم بن أبي الجعد رواية عنه-والله تعالى

أعلم.

وعلي بن هاشم هو: ابن البريد، شيعي صدوق، ولا أعرف حال

السنده إليه من هذا الوجه.

_____________________________________

(1) ذكرها الدارقطني في العلل (5/424).
(2) عند البهقي في الدلالات (6/421-422)، وأبو الجواب هو: أحوص بـ

جواب.
(3) انظر: المصدر المتقدم (5/233).
(4) (5/234).
(5) (10/100 ورقمه 1071).
(6) (7/243).
(7) (5/233).
وعلي بن علقمة هو: الأمازيغي، لم يرو عنه غير سالم بن أبي الجعد- كما قاله ابن المديني (1)، وقال البخاري (2) في حديثه نظر، وضعفه العقلي (3)، ابن الجوزي (4)، وغيرهما (5).

وخلفه علي بن هاشم: سفيان الثوري، ومعاوية بن هشام، في جماعة آخرين، تقدم ذكرهم، وقوفهم في سنده الحديث هو الصحيح، كما حزم به الدارقطني في العلل (6).

ورواه الدارقطني في العلل (7) وسنده عن قاسم الجرمي عن سفيان الثوري عن عمار الذهني عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به، بنحبوه، والجمري ثقة (8)، إلا أن المراري عنه: جابر الأموي لم يعرفه، ويرى عنه ابنه النعمان، له ترجمة في ثقات ابن حبان (9)، ولا أعرف حاله، وال الصحيح في حديث الثوري ما رواه وكيع عنه.

والخلاصة: أن الصحيح في سنده الحديث: عمار الذهني عن سالم عن ابن مسعود، وهذا منقطع، ومنه منجهر بشاهده من حديث عائشة رضي الله عنها.

(1) كما في: مذبح الكمال (21/2/21).
(2) التأريخ الكبير (289/2/2429) ت/1240.
(3) الضعفاء (3/242) ت/1240.
(4) الضعفاء (2/196) ت/1238.
(5) انظر: الخروفين (2/104)، والصبيان (2/416) ت/5893.
(6) (1) (4)
(7) (5)
(8) انظر: مذبح الكمال (220/220) ت/5835.
(9) (9) (209)
الله عنها- فهو: حسن لغيره، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة(1) - والله أعلم.


(1) (2) (3) (4) (5) (6)
الحاديّة الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوّد الصادعي

وتقدم(1) من حديث عبد الله بن عمرو ينميه: (... وأنت من أهل الجنة) يعني: عمارة. وإسناده: لا يأس به. وهو شاهد له بالمعنى، وهو ب: حسن لغيره -وَلَهَ أَعْمَلُ -.

وتقدم أيضاً(2) من حديث ابن ينميه: (إِنَّ الجَمِئَةَ تَشَاقَى إِلَى ثَلَاثَةٍ) فذكر عمران منهم. وهو حديث منكر.


هذا الحديث رواه: الترمذي (3) -و هذا لفظه-، وابن ماجه (4)، والإمام أحمد (5).

(1) رقم/ ۲۱۴/ ۵۲۶.
(2) رقم/ ۵۵/ ۵۲۶.
(3) رقم/ ۲۷۹/ ۵۲۶.
(4) رقم/ ۲/ ۱۹۶ و ۷۷۹ و ۴۶/ ۵۲۶ و ۱۰۹ و ۲/ ۱۹۶ و ۷۷۹ و ۴۶.
(5) رقم/ ۴۵۹ و ۱۰۵۹ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲۹ و ۳/ ۵۰۸ و ۸۵۸ و ۱۰۹ و ۱۲
الحديث المثني في طريق الثوراني رواه-أيضاً: ابن أبي شيبة في المصنف (7/522) ورقمه/1 والبحاري في الأدب المفرد (ص/345) ورقمه/1305، وابن جعفر في صحيحه (الإنسان 15/5 ورقمه/707)، وأبو نعيم في الخليلة (1/139-140)، و(7/135)، والحاكم في المستدرك (3/388)، والخطيب في تاريخ بغداد (1/101)، والدارقطني في العلل (14/152)، والبغوي في شرح السنة (14/153-154)، ورقمه/3951.


(4) (2/326) ورقمه/1160، عن محمد بن جعفر، و(2/289 ورقمه/999) عن يحيى (السعيد)، كلاهما عن شعبة، بن نحوه، مختصراً.

(5) (3/312) ورقمه/739، عن محمد بن المثنى عن ابن جعفر بـ، بن نحوه، مختصراً.

(6) وهو من طريق شعبة رواه-أيضاً: أبو داود الطيالسي في مسنده (ص/18) ورقمه/117، والإمام أحمد في الفضائل (2/260 ورقمه/1305).

(7) (1/52 ورقمه/147، عن نصر بن علي الجهضي عن عثمان بن علي بن عـ. الأعشاط به.
الحاديّات الواردة في فضائل الصحابة للمهندس سعد الصاعدي

والبرز (١)، وأبو يعلى (٢) عن طريق الأعشش. ورواه أيضاً: أبو يعلى (٣) - وحده: من طريق شريك.

رواه: الطبراني في الكبير (٤) عن طريق زياد بن خيشمه، ورواه أيضاً: في الصغير (٥) عن طريق الصبيسي بن الأشعث، سنتهم (سفيان، وشعبة، والأعشش، وشريك، وزياد، وابن الأشعث) عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب. وازد ابن ماجه في آخره: من طريق الأعشش: "علي: "عمار إيمانا إلى مشاشه" وهي عند البزار- أيضاً - بنحوه إلا أنه في حديث ابن ماجه من هذا الوجه جعل قوله: "مرحبًا بالطيب المطيب" من قول علي: "رضي الله عنه". وقال: "وهذا الحديث لا تعلمه يروى إلا عن علي، وهانئ بن هانئ لا نعلم روى عنه إلا أبو إسحاق"، وقال عقب: حديث أبي عاصم: "وهذا الحديث لا تعلم رواه عن علي إلا هانئ بن هانئ،...

١٣٠٠ (٣/٣١٢) ورقمه/ ٧٤٠ عن نصر بن علي عن عثمان بن علي عن الأعشش به، بنحوه، وزاد فيه. وفي السند: هشام، بدل: عثمان، وهو تحرف.

٢٠٤ (١/٢٢٥-٢١٥) ورقمه/ ٤٠٤ عن المقدمي والحسن بن حماد، كلاهما عن عثمان بن علي به.

٣٨١ (١/٣٨١-٣٨٢) ورقمه/ ٤٩٢ عن زكريا بن جعي الوساطي عن شريك به، بنحوه.

٤٧٩١ (٥/٣٩٩-٣٩٩) ورقمه/ ٤٧٩١ عن عبيد بن كثير النمار عن محمد بن عبيد بن إبراهيم الصبري عن الحسن بن عبد الكريم بن هلال عن حمزة بن عمر بن مسلم عن زيد بن خشمه به، بنحوه.

٥٣٠ (١/١٠٩) ورقمه/ ٢٣٠ عن إبراهيم بن محمد بن عفرة الأنباري عن سويد ابن سعيد عن الصبي بن الأشعث به، بنحوه، ومن طريقه: الخطيبي في تأريخه (٢/١٠٥) بسنده عنه به.
ورواه عن أبي إسحاق غير واحد. فأما حديث الأعمش عن أبي إسحاق فلا نعلم رواه عن الأعمش إلا عثمان بن علي، وزاد فيه: "ملئ إيماناً إلى مشاشة". ولا نعلم روى عن هاني بن هاني إلا أبو إسحاق) اهـ.
ولأبي يبلغ من طريق الأعمش أن عمراً دخل، فقال علي: "مرحبًا بالطيب المطيب". سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عمر ملئ إيماناً إلى مشاشته). فجعل قوله: "مرحبًا بالطيب المطيب" من قول علي -رضي الله عنه- كما تقدم عند ابن ماجه، ففعل علياً يرفعه تارة ويترك رفعها تارة أخرى، والحديث عنه غير ثابت أصلاً. قال الترمذي عقب إخراجه له: (هذا حديث حسن صحيح)، وقال الطبراني في الصغير: (لم يروه عن الصبي إلا سويد بن سعيد) اهـ، وهو ضعيف، وشيخه لا بأس به، وقد تبعة. وذكره الحافظ في الإصابة (1) عن الترمذي، وابن ماجه، وحسن إسناده.
وأسانيد الحديث تدور على أبي إسحاق، وهو السبيعي، مفصل وقد عنعن من جميع طرق الحديث عنه، ولكن من الرواة عنه: شعبة، وقد قال:

(1) 9/12 (1412).
(2) كما في: معرفة السنن للبيهقي (1/16).
(3) انظر: التكث للحاضر (2/141 - 143)، وضوابط الجرح والتعديل للدكتور: عبد العزيز عبد اللطيف (ص/123)، والتليس للدبيبي (ص/112).
(4) الطبقات الكبرى (6/223).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي


فالحديث ضعيف من هذا الوجه: لما عرفت من حال هانئ بن هانئ.

وأما تصحح الحاكم للحديث، وموافقة الذكي له، وأيضاً: تصحح الألباني له مرة (8)، وتحسينه أخرى (9) فهو محل نظر، والأولى ما قاله في...

(1) كما في: التهذيب (113). (2) كما في: المرجع المقدم، الخوالة نفسها.
(3) التقرب (ص/ 1018) ت/ 2314.
(4) تأريخ الثقات (ص/ 455) ت/ 1717.
(5) (5/ 509).
(6) (3/ 41253).
(7) في تعلقه على الفوائد للشوكاني (ص/ 41253).
(8) صحيح سنن الترمذي (3/ 229) ورقمه / 2986، صحيح سنن ابن ماجه (3/ 119) ورقمه / 2986.
(9) في تعلقه على المشكاة (3/ 1756) ورقمه / 2986.
السلسلة الصحيحة (١): (ورجاله ثقات، رجال البخاري، غير هانئ بـ)
هل، وهو مستور كما في التقرب).
ولوقعه: (أعمر ملك إيمانا إلى مشاشة) عدة شواهد كحديث عمرو
ابن شريح على رجل من الصحابة، وعائشة، هو بما حسن لغيره-
وتقدمت. 
وسيأتي من حديث عمار مرفعاً: (إفهم ليخرزون أديمًا طيبًا)، وهو
هذا:

١٦٦٥ [٢٩] عن عمرو بن ياسر-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله
عليه وسلم- كان متكاً في حجر عمر، فدخل رجل، فقال: ماذا يقول
المشركين-آتنا- لهذا- يعني: عمارة؟ قال: فأدخل النبي صلى الله عليه
 وسلم- يده من وراء ظهره، ورأسه في حجره، حتى أحاط بظهره، وقال:
(إنهم ليخزرون أديمًا طيبًا).

هذا الحديث أورده الهشمي في مجمع الرواية٢، وقال: (رواية الطبراني،
وفيه: يعقوب بن حميد بن كاسب، وقد وثق، وضعف، وبقية رجاله
رجال الصحيح) اهـ.

ويعقوب بن حميد ضعفه غير واحد، له غريب، ومناكير، ولعل هذا
منها، فإنه لم أره في غير مجمع الرواية، منسوبًا إلى الطبراني في معجمه
الكبير.

(١) ٢٨٩٣/٩٩
(٢) ٤٦٧٧/٢٢
وأخاه عمار بن ياسر -رضي الله عنه- من المعجم لم تزل مفقودةً.

في حذ عملي، وبقية رجال الإنسان غير معروفين.


رواه: الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- عن يزيد بن هارون (2)، ورواه: الطبراني في الكبير (3) عن أحمد بن عمرو القطان عن أبي الربع الزهري عن هشيم، كلاهما عن العوام بن حوضب (4) عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن قيس عنه، في قصة... وللطبراني فيه: (فإنه من يبغض عمارةً يبغضه الله، ومن يعاديه يعاديه الله).

وأوردته الطيhib في جمع الرواة (5)، وقال: وقد عزاه إليهما -ورجاله رجال الصحيح- اهـ، وهو كما قال، ولكن له علة... فقد-

-----

(1) (28/6/1214) ورقمه/16814. ورواه من طريقه: ابن الأثير في أسد اللغة (3/269).
(2) الحديث من طريق يزيد بن هارون رواه-أيضاً- ابن حبان في صحيحه (الإنسان 50/399 ورقمه/391، والحاكم في المستدرك 3/390، والبهيبي في السنن الكبرى 6/373).
(3) (4/112-114) ورقمه/3835.
(4) ومن طريق العوام رواه-أيضاً- النسائي في السنن الكبرى (5/72-74) ورقمه/8269، وفي الفضائل (ص/151-152) ورقمه/164.
(5) (9/294)، وانظره: (9/293).
سأل ابن أبي حاتم(1) أباباه، وأبابا زراة عنه، وكان قد ذكره من طريق هشيم عن العوام، فقالا: (أسقط العوام من هذا الاستناد عدة. وراوا شعبة عن سلمة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن الأشتر) اهـ. فكأه من رجحا إسناده دون ذكر العوام عن حوشب فيه.

واختلف في إسناده على سلمة بن كهيل -كما سيأتي- ومنه تعالى:

أقول الحاكم -عقب إخريجه له من طريق عمر بن مرووق(2) (حديث العوام بن حوشب، هذا الحديث صحيح الإسناد على شرط المشيخين، لاتفاقهما على العوام بن حوشب، وعلقتهم على أن شعبة أحفظ منه حيث قال: عن سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن الأشتر، وإسنادان صحيحان) اهـ.

وما أشار إلى أنه من حديث شعبة رواه الإمام أحمد(3) عن محمد بن جعفر عن شعبة(4) عن سلمة بن كهيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر قال: كان بين عمار، وبين خالد، ثم ذكر نحوه، والأشتر هو: مالك بن الحارث، لم يدرك خالداً، فسد حديثه.

(1) العلل (2/357-357) ورقمه /2588.
(2) وتقدمت الحوالة عليه.
(4) 160 سنة، ومنه ومن طريقه: النووي في تذبيب الأسماء 2/38.
(5) ورواوا السناوي في السن الكبرى (5/24 ورقمه /270)، وهو في الفضائل (15/152 ورقمه /167)، والحاكم في المستدرك (389)، كلاهما من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة به. قال الحاكم: (صحيح الإسناد، ولم يعرفه)، ووافقه الجاهي في اللخيص (3/389).
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاديق

(1) منقطع، ورجاله كلهم ثقات، رجال البخاري، ومسلم عدما محمد بن عبد الرحمن روى له البخاري في الأدب والأربعة. وهذا وجه شمان للحديث من طريق سلمة بن كهيل، من رواية محمد بن جعفر عن شعبة.

ورواه: عمرو بن مرزوق فيما رواه الطبراني في الكبير، بسند عمه.

وعن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد به، فلم يذكر فيه محمد بن عبد الرحمن. وعمرو بن مرزوق هو أبو عثمان الباهلي، ضعفه جماعة من النقاد خلفه، ووهب، وقال ابن حجر في تقيمه: (ثقة فاضل، له أوهام). فحديث محمد بن جعفر عن شعبة أصح من حديثه.

ورواه: محمد بن سلمة بن كهيل، فيما رواه الطبراني في الكبير من طريق حسان بن إبراهيم، ومن طريق عون بن سلام، كلاهما.

(1) انظر: تذكير الأسماء (2/38)، وجامع التحصيل (ص/272) ت/244.
(2) انظر ما رقم له الحافظ في التقرب (ص/871) ت/6126.
(3) (4/112) ورقمه/3831.
(4) ومن طريق ابن مرزوق رواه-أيضاً- الحاكم في المستدرك (3/390).
(5) انظر: الثقات لابن حبان (8/484)، وتذكير الكمال (22/44) ت/226، وطهري (8/101).
(6) (ص/44) ت/5145.
(7) (4/412-13) ورقمه/3832 عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الأرقم.

ابن علي (هو الخفيف) عن حسان بن إبراهيم (معني: أبا هشام الكرماوي) به.
(8) (4/112) ورقمه/3833 عن عبيد بن كثير النمر عن عون به، إلا أنه لم يذكر فيه أبا يحيى.
عن أبيه عن أبي بكر بن عمران بن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشعر عن خالد، بلفظ: (من ينكر عمراً ينكره الله، ومن يسب عمراً يسبه الله، ومن ينتقص عمراً ينتقصه الله). وهما بن سلمة بن كحيل متروك الحديث. وأبو بكر - في الإسناد - لم أعرفه. وله عمران بن أبي الجعد، إلا أن يكون الذي يروي عن ابن مسعود، ترجم له ابن أبي حاتم (1)، وأهلة فلهم يذكر في جرحاه ولا تعدل، فهو كـالراوي عنه. وفي طريق عون بن سلام: عبيد بن كثير، وهو متروك.

وهكذا رواه: خزيمة بن ربيع، فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير (2) عن عبد الله بن الإمام أحمد عن محمد بن عبد الوهاب الحارثي عن عمرو بن ثابت عن عبد الرحمن بن عباس عنه، ومحمد بن شداد، فيما رواه: الطبراني في الكبير (3) - أيضاً - عن عبيد بن كثير التمار عن الوليد بن حماد عن الحسن بن زياد الدلولوي عن العباس بن الحسن بن عبد الله عن أبيه (4) عنه، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد، مثل رواية عمران بن أبي الجعد عنه.

1. ورواه من طريق محمد بن سلمة - أيضاً - الحاكم في المستدرك (391/3).

2. ولم يذكر فيه: أبا بكر.

3. الجرح والتعديل (295 /956) ت/1638.

4. (2) (4/1136) ورقة/2834.

5. (5/400-410) ورقة/4793.

6. ومن طريق الحسن بن عبد الله، رواه - أيضاً - النسائي في الفضائل (ص/153) ورقة/167، والبيهقي في السن الكبير (5/74).
وأخيرًا، يذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1)، ولم يعرف من حاله أكثر مما أخذ عن أنه كوفي، سمع الأشتر يقول: حدثني خالد بن الوليد، فذكر حديثه هذا. وفي السنده إليه: عمرو بن ثابت، وهو: ابن هرمز، تقدم أنه رافضي متروك. وحدث به عنه محمد بن عبد الوهاب الحارثي، وتقدم أنه ترجم له الخطيب البغدادي في تأريخه، وسمى أباه: (عبد الوهاب)، وذكر أنه حديث بأحاديث باطلة، وغرائب. ومحمد ابن شداد كوفي، ترجم له البخاري (2)، وابن أبي حاتم (3)، ولم يذكر في جرحاً ولا ترجمةً. وقال الذهبي في الميزان (4): (عن الحسن بن عبيد الله النخعي فقط في فضائل عمر)، وقال ابن حجر في تقويه (5): (مقبول). والحسن بن عبد الله النخعي، وابنه العباس لم أقف على ترجمة لأي منهم، حدث به عنهما: الحسن بن زيد اللولؤي، وهو كاذب، يضع الحديث (3). حدث به عنه: الوليد بن حماد، ولم أقف على ترجمة له، حدث به عنه: عبد بن كثير، وهو متروك - وتقدم آنفاً.

---

(1) التأريخ الكبير (أ/ 114) ت/ 329.
(2) الجرح والتعديل (١/٨٥٦) ت/ ١٠٤٦.
(3) الح-led (١/١٨٥) ت/ ١٧٦٦.
(4) (ص/ ١٦٤) ت/ ٥٩٩٣.
(5) (ص/ ١٨٠) ت/ ١٤١٨.

(٦) انتهى: التأريخ لابن معين-رواية الدورى (٢/١٤٠)، والضعفاء والمتروكون للنسائي (ص/ ١٥٥)، وتاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (ص/ ٢٢) ت/ ١٤١٨، والديوان (ص/ ٨٠) ت/ ٩٠٦.
ورواه: الحاكم في المستدرك (1) بسنده عن محمد بن المؤمل بن الحسن
عن الفضل بن محمد الشعراوي عن نعيم بن حماد عن محمد بن فضيل عن
الحسن بن عبد الله به- كحديث الوليد بن حماد عنه. محمد بن المؤمل
ترجم له الذهبي في السير (2)، وأثنى عليه، ولكنه لم يذكر فيه جرحًا. ولا
تعديلاً، ونعيمه بن حماد ضعيف.

وراه: الطبراني في المعجم الكبير (3) عن علي بن عبد العزيز عن أبي
عثمان مالك بن إسماعيل (4) عن مسعود بن سعد الجعفي عن الحسن بن
عبد الله (5) عن عبد الرحمن بن يزيد عن الآشتر به- كحديث سلمة بن
كهل بن محمد بن عبد الرحمن، من طريقين عن شعبة به.

وهذا أصح في حديثه، وطريقه ومن وافقه- أمثل طريق الحديث، وهي
مرسلة، والمرسل من جنس الضعيف. فالحديث ضعيف، ولم أر ما يشهد
له.

(1) (39/23-24).
(2) (4/12) ورقمه/12830.
(3) (4/11) ورقمه/12820.
(4) ورواه: الترمذي في السنن الكبرى (5/274) ورقمه/12871، وسندها
عن أبي غسان به، والذي في فقه الكمال (26/1276) بسندها عن إسماعيل بن
عبد الله، ورواه: الحاكم في المستدرك (2/390) بسنده عن الحسن بن الحكم.
(5) ومن طريق الحسن رواه- كذلك- الحاكم في المستدرك (2/389-390).
(6) وصحبه، ووافقه الذهبي في التحقيق (3/290).
وروي البخاري (1) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من عادى لي ولذا فقد آذنيني بالحرب).

1667- [31] عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كم من ذي طمرتين (2)، لا يُؤِيِّهِ له، أو أقسم على الله لأبره، منهم: عمارة بن ياسر).

رواه الطبراني في الأوسط (3) عن محمد بن عبد الله الحضرمي عن علي ابن مسابة (4) الكوفي عن يحيى بن إبراهيم السلمي عن عيسى بن قرطاس عن عمرو بن مليح عنها به... وقال: (لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بذا الإسناد، تفرد به عيسى بن قرطاس، ولم يروه عن عيسى بن قرطاس إلا يحيى بن إبراهيم السلمي) اهـ.

وعيسى بن قرطاس متزكى، أطلق عليه الساحي الكذب. وبه أعمال الهيثمي الحديث في جامع الزوائد (5). وعمرو بن مليح لم أقف على ترجمة له. وعلي الكوفي لم أعرفه، فالحديث ضعيف جداً -إن لم يك موضوعاً- وذكره السيوطي في الجامع الصغير (1)، وعزاه لابن عساكر، 

---

(1) في (كتاب الرقاق، باب: التواضع) 11/348-349 ورقمة / 6502.
(3) 1682 - 320 ورقمة / 6502.
(4) قال طبع المعجم الأوسط: (هكذا رست في المخطوطة، ولم أعثر على هذه الكلمة).
(5) (294/9).
(6) 3413 ورقمة / 290.
وضعته، وتعقبه المناوي في فيض القدر (1) بأنه ينحسر بتعدد طرقة، قال:
(فقد رواه: الرافعي في أماليه-أيضاً-) اهـ، وأمالي الرافعي لم أعرفها.
وأوردته الألباني في ضعيف الجامع (2)، وقال: (ضعفه جداً) اهـ، وله الصريح.

(1) ۱۲۶۸-۳۲ ـ عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: (أولعُهم بعَمْار، يدعُوهُم إلى الجَمِيْعِ، يدْعُوئُهُم إلى الثَّانِ).

ووئله derivatives رواه: الطبراني في الكبير (3) عن أحمد بن عمرو البزار عن
خالد بن يوسف السميح عن عبد النور بن عبد الله بن عبد الملك بن أبي
سليمان عن ليث عن طارس عن ابن عمر به... وأوردته الهيثمي في جمع
الزوائد (4)، وعزا إليه، وقال: (وفيه عبد النور بن عبد الله، وهو ضعيف،
ووثقه ابن حبان) اهـ، ومحمد بن النور هو: المسمعي، رافضي كذاب.

حدث بهذا عن خالد بن يوسف، وهو ضعيف، وفي الإسناد: ليث،
وهو: ابن أبي سليم، ترك حديثه. حدث بهذا عنه: عبد الملك بن أبي
سليمان، وهو: العزيمي، فيه كلام، وقال ابن حجر: (صدرج له أوهام)-
وتقدموا. والحديث موضوع بهذا الإسناد.

(1) (۲۲۳۸/۱۴ ۱۳۴۱۳/۲۴ ۱۳۴۱۳/۲۴۱۳) ۱۳۴۱۳/۲۴۱۳.
(2) (۱۳۰۷/۲۱۰۷/۲۱۰۷/۲۱۰۷) ۱۳۰۷/۲۱۰۷.
(3) (۳۲۱۷/۳۲۱۷/۳۲۱۷/۳۲۱۷) ۳۲۱۷/۳۲۱۷.
(4) (۴۲۰۷/۴۲۰۷/۴۲۰۷/۴۲۰۷) ۴۲۰۷/۴۲۰۷.
ورواه: ابن أبي شيبة في المصنف (1)، والإمام أحمد في الفضائل (2) عن...
وكعبة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن جاهد رفعه: (ما هم وعمار! يدعوه إلى الجنة، ويدعونه إلى النار ...)، وهذا مرسال، صحيح إسناده إلى مجاهد; وكعبة: ابن الجراح، وسفيان هو الثوري.

تقدمت في فضائله عدة أحاديث في المطالب: الثاني، والسادس، والرابع عشر، والحاسم عشر... ومنها: ما رواه الشيخان من حديث أبي الدرباء-رضي الله عنه- أنه قال لعلمة بن قيس- في حديث-: (أليس منكم من أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه- صلى الله عليه وسلم-؟ يعني: عمر بن ياسر-(3).}

ووجوه: ما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة-رضى الله عنه-، وهو حديث حسن- كما مر-(4).

كما تقدم(5) عند البخاري من حديث عمّار قال: (رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، وما معه إلا خمسة أعيوب...). الحديث. ذكر بعض أهل العلم بالحديث، والسير فيهم: عمّار.

وروى الترمذي من حديث علي يرفعه: (إن كل نبي أعطي سعة نباء رقاء - أو قال: نباء وأعطيت أنا أربعة عشر) ذكر فيهم: عمّار.

وسنده ضعيف- كما سابق-(1).
وروي الإمام أحمد، وغيره من حديث عثمان يرفعه: (الله يغفر لآل ياسر، وقد فعلت).
وروي الطبري في بعض معاجمه من حديث حابر يرفعه: (أبشر واصلنا معاك في جنة)... وهذان حديثان ضعيفان.
وروي الترمذي، وغيره من حديث حذيفة-رضي الله عنه- يرفعه. في حديث: (... واهتدوا بحذرك عمار)... وإسناده ضعيف-كما مر- (3).
وروي الترمذي وغيره-أيضاً-نحوه من حديث ابن مسعود، وهو حديث ضعيف جداً-تقدم- (1).
وروي أبو يعلى من حديث الحسين بن علي أن جبريل جاء إلى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقال: (إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة من أصحابك) فذكر عماراً فيهم. وفي إسناده متروك-وتقدم كذلك- (6).
والحديث طرق أخرى-في موضعه- منها: حديث أسن بن مالك، عند الترمذي (1). وهو حديث منكر.
واللبار من حديث أسن-المذكور أنتا- نحو حديث الحسين، وفيه: جاء جبريل إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقال: (إن الله يحب ثلاثة من أصحابك) فذكر فيهم: عماراً.

---

(1) برقم /764.
(2) نقلما في فضائل جماعة من الصحابة، ورقهام /765، 766، 767.
(3) برقم /720.
(4) برقم /722.
(5) برقم /656، وانظر ما بعده.
(6) تقدم برقم /755.
وفي الإسناد علل منها: فيه سعد بن طريف الإسكاف، وهو شيعي
يكتب-وتقدم-(1).

ورد من حديث عمرو بن العاص، أنه قال لرجل (سأحدثك
برجليٍّ، مات رسول الله صل الله عليه وسلم- وهو يكبهما...), فذكر
عمرًا منهما - وتقدم-(2).

خلاصة: اشتمل هذا القسم على خمسة وأربعين حديثًا، كلها
موصولة إلا واحداً. منها أحد عشر حديثًا صحيحًا-أحدها متفق عليه.
وانفرد البخاري باثنين، ومسلم باثنين. وحديث صحيح لغيره. وحديث
حسنان. وأحد عشر حديثًا حسنة لغيرها-أحدها على الاحتمال في الحكم
عليه. وتسعة أحاديث ضعيفة. وستة أحاديث ضعيفة جداً-وتثبت
بعضها من طرق أخرى- وحديثان منكران. وثلاثة أحاديث موضوعة.
وذكرت فيه خمسة أحاديث في الشواهد-وallah ولي التوفيق.

(1) برقم/629.
(2) برقم/1089.
القسم الرابع والستون ومنه:
ما ورد في فضائل عمرو بن أخطب، أبي زيد الأنصاري -رضي الله عنه- 162 ق.
(1) - عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم: (اذن متي؟).
قال: فمسح بيده على رأسه، وتحية. قال: ثم قال: (اللهُمَّ جَمَّلْهَا، وأذمْ جماله).

هذا الحديث رواه عن أبي زيد: علاب بن أحم، وأبو نهيك، وأنس بن سيرين.

فأما حديث علاب فرواهم: الترمذي (1) عن بنداد، ورواه الإمام أحمد (2) - أيضًا-، ورواه: أبو يعلى (3)، والطبراني في الكبير (4) عن الحسن بن علي المعمري، كلاهما (أبو يعلى، والمعمري) عن عمرو بن أبي عاصم، ثلاثتهم (5).
(بدار، والإمام أحمد، وعمرو) عن أبي عاصم، ورواه الإمام أحمد (6) - أيضًا-، وهذا لفظه - عن حرمي بن عمارة، كلاهما (أبو عاصم، وحرمي) عن عزة بن ثابت الأنصاري عن علاب بن أحم عنه به... قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، ولفظه عنده: أن أبا زيد قال: (مسح النبي ﷺ).

(1) في (كتاب المناقش، باب: آيات إثبات نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم).
(2) (5/504 ورقمة/6269) وشبيه هو: محمد بن بشار.
(3) (17/41 ورقمة/6827) وواقعة (241) ورقمه/677 (241) ورقمه/677.
(4) (11/131 ورقمة/171 (إحسان) وROC/6827 ورقمه/677.
(5) (24/77) وواقعة (231) وفقه (211) - ومن طريقه: البهقي في دلائل النبوة (211).-
صلى الله عليه وسلم - علي ومجاهد، ودامليا - وعلي بن أبي طالب، والطياران مثله، وزاد: (بالملم). قال عليه صل الله عليه وسلم في حديث حرمي بن عمارة عند الإمام أحمد: (فَلَقَدْ بَرَضَتْ وَمَثَّةٌ سَنَةً، وَمَا فِي رَأْسِهِ، وَلِحْيَهِ بِيَابِسِ). إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه، ولم يقبض وجهه حين مات.

اهـ، ولا بني عاصم في حديثه نحوه، إلا أن فيه: (وأخيره غير واحد)!

ورجال أساند الإمام أحمد، والتمذيث ثقات، رجال البخاري، ومسلم، عد: علاء بن أحمير، انفرد مسلم بالرواية له في صحيحه(1) دون البخاري، وهو صدوق؛ فثديث حسن ممن هذا الوجه - كما تقدم عن الترمذي، وصحبه البهذي(2)، والأول أول.

وأما حديث أبي هيك فرواه: الإمام أحمد(3) عن علي بن الحسن بن شقيق، ورواه - مرة أخرى(4)، والطبراني في معجم الكبير(5) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة(1)، وعَنْ أبي مسلم الكشي عن محمد بن أبي بكر المقدمي، ثلاثةهم (الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، والمقدمي)، وَعَنْ زيد بن الحباب(5)، كلاهما (علي بن الحسن، وزيد) عن حسنين بن...

---

(1) انظر: مأ شريف به الحافظ في التقرب (ص/ 688) ت/ 128/ 4208.
(2) دلائل البوة (1/ 211) ت/ 428/ 428.
(3) (1/ 52) ورقمه/ 22883.
(4) (1/ 52) ورقمه/ 22881.
(5) (1/ 28) ورقمه/ 42.
(6) وهو في مصنف (7/ 437) ورقمه/ 120.
(7) ورواه من طريق زيد بن الحباب - أيضاً: من كتاب في معجم الصحابة (2/ 262)، وأبو نعيم في الدلائل (ص/ 458) ورقمه/ 384.
وأفاد (1) عنه أنه بلطف: استوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ماء، فأتى في ماء، فكانت فيه شعرة، فأخذها، فقال: (اللههم جمله)... قال أبو غفيق: (فرأيته وهو ابن أربع وثمانين ليس في رأسه، ولحيته شعرة بيضاء، وللطيراني فيه خوه، إلا أنه قال: (ورأيته أي حليه ستون سنة...).

ورجال إسنادي الإمام أحمد ثقات، رجال مسلم، عدا زيد بن الحباب؛ فإنه صدوق. وعده: أبا غفيق روى له البخاري في الأدب، وأبو داود (2). وأبو غفيق هذا اسمه: عثمان بن غفيق الأردي - على الصحيح - وفيه جهالة (3). وطريقه حسنة لغيرها متابعاها، وصححها الحاكم (4)، ووافقه الذهبي في التلخيص (5). وأورده الهيثمي في جمع الرواية (6)، وقال -وقد عزاه إلى الإمام أحمد، والطيراني-: (إسناده حسن)؛ والأول هو الصحيح.

(1) ورواها: ابن حبان في صحيحه (الإحسان 16/132 ورقمه 172)، والحاكم في المستدرك (4/139)، وابن الأثير في أسد الفقه (3/682)، ثلاثهم من طرق عن حسب بن واقف به.
(2) انظر: ما رقم له الحافظ في التقوي (ص/169) ت/456.
وأما طريق أسن بن سهين فيرويه مسلم بن إبراهيم عن قرة بن خالد،
واختلف عنه... فإرواه الطبراني في الكبير (1) عن علي بن عبد العزيز عن
مسلم بن إبراهيم (2) عن قرة عن أسن بن سهين أن أبا زيد بن أخطب
قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: (جهلك الله).
ورواه ابن حبان في صحيحه (3) عن أحمد بن يحيى بن زيد بن أهزم عن
مسلم عن قرة عن أسن عن أبا زيد بن أخطب به. وهكذا رواه الإمام
أحمد (4)، ابن سعد (5)، كلاهما عن حاجج بن نصير عن قرة بن خالد.
وصحح الدارقطني في الصلب (1) حديث من قال عن قرة عن أسن أن
أبا زيد بن أخطب، مقابل الطريق الأخرى - وكان قد ذكرها من طريق
حجاج بن نصير عن قرة - فكأنه عناه منقطع.
وحجاج بن نصير هو: الفساطي، تقدم أنه ضعيف، كان يقبل
التلفيق. ولعل هذا قدم الدارقطني طريق غيره على طريقه - ولم يسم
أحداً.
والحديث - كما تقدم - جاء عن مسلم بن إبراهيم من الوجيهين،
وراجحتا جميعاً ثقات، وعمرو بن أخطب - رضي الله عنه - عَمَّرٍ.

(1) 17/27 ورقه/43.
(2) ورواه ابن قناع في المعجم (6/206) عن الفضل بن الحباب عن مسلم بن
إبراهيم.
(3) الإحسان (13/131) ورقه/710.
(4) 340/5.
(5) الطبقات الكبرى (28/28).
(6) 27/7.
فيقال إنه بلغ مئة سنة ونيفة (1)، ومات أنس بن سهيرم سنة مئة وعشرين (2)، ولم أر من دفع سمعه منه، والحديث صحيح - والله تعالى أعلم.

(1) انظر: أسد الغابة (3/ 678- 6848) ت/ 1426، وتحذيب الكمال (21/ 542).
(2) انظر: تاريخ خليفة (ص/ 351).
القسم الخامس والستون ومنه:

ما ورد في فضائل عمرو بن تغلب النميري-رضي الله عنه-

170 - [1] عن عمرو بن تغلب-رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-عليه وسلم-أَوْ بَيْسِي، فقسمه، فأعطى رجالاً، وترك رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبوا. فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: (أَمَا بُعْدُ، فَوَلَّدَنَا إِبْنِي لَأَغْنِي الْرِّجْلَ، وَأَدْعَى الرِّجْلَ، وَالذِّي أَدْعَيْ أَحْبَبُ إِلَى مِنْ الْذِّي أَغْنِي. وَلَكِنْ أَغْنِي أَقْوَا مَا لَمْ آرَى فِي قُلُوبِهِم مِّنْ جَزَّع، وَأَلْعِبْ، وَأَكْلَ أَقْوَا مَا إِلَى مَا جَعِلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنْ الغَنِي، وَأَخَلْر، فِيْهِمْ: عُمْرُوُ بْنُ تُغْلِب). فَوَلَّدَنَا إِبْنِي لَأَغْنِي الْرِّجْلَ، وَأَدْعَي الرِّجْلَ، وَالذِّي أَدْعَيْ أَحْبَبُ إِلَى مِنْ الْذِّي أَغْنِي.

هذا الحديث رواه: أبو عبد الله البخاري(1) عن محمد بن مومر عن أبي عاصم، وعن(2) موسى بن إسماعيل، وعن(3) أبي النعمان(4)، والإمام أحمد بن حنبل(5) عن عفان، وعن(6) وهب بن جرير، جميعًا عن جرير بن

(1) في (كتاب: الجمعية، باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أَمَا بَعْدُ) 2/468.
ورقة/923.
(2) في (كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي-صلى الله عليه وسلم-يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم-عليه وسلم-أَوْ بَيْسِي، فقسمه، فأعطى رجالاً، وترك رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبوا. فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: (أَمَا بُعْدُ، فَوَلَّدَنَا إِبْنِي لَأَغْنِي الْرِّجْلَ، وَأَدْعَى الرِّجْلَ، وَالذِّي أَدْعَيْ أَحْبَبُ إِلَى مِنْ الْذِّي أَغْنِي. وَلَكِنْ أَغْنِي أَقْوَا مَا لَمْ آرَى فِي قُلُوبِهِم مِّنْ جَزَّع، وَأَلْعِبْ، وَأَكْلَ أَقْوَا مَا إِلَى مَا جَعِلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنْ الغَنِي، وَأَخَلْر، فِيْهِمْ: عُمْرُوُ بْنُ تُغْلِب). فَوَلَّدَنَا إِبْنِي لَأَغْنِي الْرِّجْلَ، وَأَدْعَي الرِّجْلَ، وَالذِّي أَدْعَيْ أَحْبَبُ إِلَى مِنْ الْذِّي أَغْنِي.
ورقة/145.
(3) في (كتاب: التوحيد، باب: قول الله-تعالى-فَرَّأَ النَّاسَ خَلِيَّةَا هَلْوِعَا يَكَانُوا 13/131.
ورقة/7635.
(4) وكردا رواه عن أبي النعمان: يعقوب في المعرفة والتأريخ (1/330)، وهو-للهبهتي-أيضا-في السنن الكبرى (7/3618) بسنده عن أبي النعمان به.
(5) (34/342) ورقه/2677.
(6) (34/342) ورقه/2673.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

(1) عن حامد بن حسن عن عمرو بن ثعلب به، واللفظ الحديث البخاري عن محمد بن معمر عن أبي عاصم... وله في حديث موسى بن إسماعيل: أن عمرو بن ثعلب -رضي الله عنه- قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قومًا، ومنع آخرين، فكأتمم عن شعبه، فقال: ان أعطي قومًا أخاف ظلمهم (2)، وجزعهم، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير، والغنى، منهم: عمرو بن تغلب). فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمر النعمة.

وزاد أبو عاصم عن جرير قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أُنْيَمَ مَـالًا أو بسبيًا) فقسمه... (بحد). وسائر الرواة نحوه.

(2) وآب عاصم اسمه: الأصحاب بن خالد. وأبو النعمان اسمه: محمد بن الفضل السدوسي. وعفان هو: ابن مسلم الصفار. والحسن هو: البصري.


(3) هو يفتح اللام، أي: ميلهم عن الحق، وضعف إكراههم. وقيل: ذنبهم. عن ابن الأثير في النهاية (باب: الظاء مع الين) (3/ 159).
القسم السادس والستون ومنه:

ما ورد في فضائل عمرو بن ثابت بن وقتان الأنصاري (1) رضي الله عنه -

1471 - [1] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن عمرو بن أقيش،
فذكر قصة له يوم أحد، فيها: فلما رآه المسلمون قالوا: إليك يا عمرو،
قال: إني قد آمنت. وفيه أنه جرح، فمات، فدخل الجنة، وما صلى الله
صلاة.

هذا مختصر من حديث رواه أبو داود (2) عن موسى بن إسماعيل عن
حماد (3) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به... وسكت
 عنه، وذكره الحاكم في المستدرك (4) عن حماد وهو ابن سلمة - وقال:
(على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي في التلخيص (6). وذكره ابن حجر في
الإصابة (7)، وقال: (هذا إسناد حسن) - وحسنه الألباني في صحيح
سنن أبي داود (8)، وهو كذلك. لأن محمد بن عمرو هو ابن علامة
حسن الحديث - وتقدم - وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف.

(1) المعروف بأنه بني عبد الأشهيل، استشهد يوم أحد - انظر: أسد الغابة (3)
699 - 3875.
(2) في (كتاب: الجهاد، باب: فممن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله - عز وجل -)
93/ 3 ورقمه 2577.
(3) وكذا رواه أبو نعيم في المعرفة (4/ 1978) ورقمه 4965 بسنده عن
حجاج بن منهل عن حماد به.
(4) (3/ 28).
(5) (3/ 28).
(6) (2/ 206).
(7) (2/ 482) ورقمه 2212.
الحديث المواردة في فضائل الصحابة من الرجال


رواه: الإمام أحمد (1) عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق (2) عن الحصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عنه، في قصة فيها طول... وابن إسحاق هو: محمد، مدرس مكثر، وانتقل المذهب تدليسه بتحريره بالتحديث. وشيخه الحصين بن عبدالرحمن، روى عنه جماعة (3)، وقال أبو داود (4): (حسن الحديث)، وذكره ابن حبان في الثقاق (5)، وقال الذهبي (6): (تابع، ثقة، مقبول)، وقال (7): (ثقة، لا لأي سبب). وابن حبان ذكره في ثقات أتباع التابعين، قال الحافظ ابن حجر (8): (فكان روايته عن الصحابة عنده مرسلة) اهـ.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعوـد الصاعدي

وذكره الحافظ (1) في المرتبة الرابعة، وهي طبقة ثاني الوسطى من التابعين، ومحمود بن الربيع -رضي الله عنه- صحابي صغير، تأخرت وفاته إلى سنة تسع وتسعين من الهجرة (2)، فرواية حسن عنبه محتملة، ولم أر أحدًا مـن أصحاب كتب المراسيل ترجم له.

والحديث حسن؛ لأن في سنده ابن إسحاق. والخـصين بن عبدالرحيم، وحسن ابن حجر (3) إسناذه، وجووـده السـاعاتي (4) - وـبـالله التوفيق.

وهكذا روى يعقوب بن إبراهيم هذا الحديث عن أبيه عن ابن إسحاق، ورواه يونس بن بكر عن ابن إسحاق عن الخـصين بنـ عبدالرحيم عن أبي سفيان - مولى: ابن أبي أحمد - عن أبي هريرة -ـ.

رواه: ابن الأثير (5) بسنده عن يونس به، والأول أشبه.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على حديثين، موصولين، حسنين.

(1) التقرـيب (ص/ 253) ت/ 1377، وانظره (ص/ 81).
(2) انظر: طبقات خليفة (ص/ 100، 238).
(3) الإصابة (ص/ 526).
(4) بلغ الأماني (ص/ 202).
(5) أسـد الغـابة (ص/ 3/ 99).
القسم السابع والستون ومنه:

ما ورد في فضائل عمرو بن ثعلبة الجهني الزهري - رضي الله عنه -

ورد [1] عن عمرو بن ثعلبة الجهني - رضي الله عنه - قال:

(أَلْقِيَتْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: بِالسَّيَّالَةٍ)، فَأَسْلَمَتْ، فَمَسَّهُ عَلَيْهِ رَأْسِي). قال: فأتت على عمرو بن ثعلبة سنة، ونما شاب موسع يد النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه.

رواية الطبراني في الكبير (1) عن عبد الرحمن بن الحسين الصبوني التسري عن الجراح بن مخلد، ورواية (2) - أيضًا - عن محمد بن أبي هذيل الأصبهاني عن محمد بن عبادة الواسطي، كلاهما عن يعقوب بن محمد الزهري عن وهب بن عطاء بن يزيد عن الوضح بن سلمة عن أبيه عنه به... قال ابن منده (3) - وقد رواه من طريق الوضح بن سلمة - (لا يعرف إلا من هذا الوجه)، وقال الحافظ في الإصابة (4): (وفي إسناده من لا يعرف) اهـ، ولعله يقصد: وهب بن عطاء، ومنه فوقه - دون الصحابي، فإني لم أقف على ترجمة لأبي منهم. ويعقوب بن محمد الزهري - راويه عن وهب بن عطاء - ضيف، كثير الرواية عن مثله.

(1) إنظر معجم ما استعجم (169/176-777)، ومعجم المعالم (ص/164).
(2) في الموضع المقدم نفسه.
(3) كما في الإصابة (3/172)، ومعجم المعالم (ص/578).
(4) في الموضع المقدم نفسه.
فالحديث ضعيف، ولا أعلم ما يشهد له، أورده الهيثمي في جميع الروائد (1)، وقال وقد عزاه إلى الطرابي: (ورجاله إلى أبي نعيم ثقات) اهـ، ولعله يعني إسناداً آخر لم أقف عليه، أو هو وهم، وشرود ذهن!— والله أعلم. —
القسم الثامن والستون ومنه:
ما ورد في فضائل عمرو بن الجموح-رضي الله عنه-، وهو من أهله أحد


(1) ساقطة من المعجم الأوسط، واستدركتها من لفظ الحديث في مجمع الرواية
(2) (9/422) ورقمه 8908
(3) مجمع الرواية (3/126-127)
(4) (9/310)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

والحديث رواه أيضا: البزار

 عن حميد بن الربع ثنا إسماعيل بن علي ثنا الحجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بله... وحميد

بن الربع هو: ابن حميد، أبو الحسن النخمي، الكوفي، كان الإمام أحمد

والدارقطني، يحesan القول فيه. وقال محيي بن معين: (حميد الخراز

كذاب، لا يلد إلا كذابا)، وقال -مرة-: (كذابي زماننا أربعة...

وذكر حميدا فيهم). ووهاه: أبو حاتم، والنسائي، وأوردته ابن عدي

في الكامل، وقال: (يسرق الحديث، ويرفع أحاديث موقوفة، وروى

أحاديث عن أئمة الناس، غير محظوظة عنهم). وقال البرقاي: (ليس

بجحجة؛ لأني رأيت عامة شيوخنا يقولون: هو ذاهب الحديث). وهو-


(1) كما في: كشف الأمستار (2/259) ورقمه ٢٧٠٥.

(2) كما في: تاريخ بغداد (8/165) ت ٢٥٢٩.

(3) كما في: المصدر المتقدم (8/164).

(4) كما في: الكامل (2/280).

(5) كما في: تاريخ بغداد (8/163-164).

(6) هكذا.

(7) وله أقوال أخرى في تكيذه... انظرها في: الحوالتين المتقدمتين من الكامل،

وتاريخ بغداد.

(8) كما في: الجرح والتعديل (3/222) ت ٩٧٤.

(9) الضعفاء (ص/168) ت ١٤٢.

(10) (2/280-282).

(11) كما في: تاريخ بغداد (8/164).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(1) مدلس (٢)، وعدده الحافظ (٣) في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين، وقد صرح بالتحديث، ولا فائدة من التصريحة بالحديث من مثله.

(2) وللحديث طريق آخر ليس له فيها ذكر، فرواوا: البخاري في الأدب المفرد (٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥)، كلاهما عن حميد بن الأسود، وأبو نعيم في المعمر (٦)، والبيهقي في الشعب (٧) بسندهما عن يزيد بن زريع (٨)، كلاهما عن حجاج الصوف عن أبي الزبير عن جابر، بنبهو... والحديث صحيح من هذا وجه عن جابر. وفي سند البخاري، والبيهقي: حميد بن الأسود، وهو: البصري، وهو حسن الحديث (٨)، وهو متابع، وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم المكي، مدلس مشهور، وصرح بالحديث عند البخاري، فانتفت شهية تدليسه.

(١) انظر: المصدر المتقدم (٨/١٦٥).
(٢) تعرف أهل التقييد (ص/٤٣٩) ت/١١٩.
(٣) (ص/١٢) ورقم/٢٩٧.
(٥) (٦/٤٩٨) ورقم/١٩٨٦.
(٦) (٥/٢٣١) ورقم/١٠٨٦٠.
(٧) وعزاء ابن حجر في تعميل المنفعه (ص/٢٠٥) ت/٢٨٤ من هذا الوجه إلى السراج في تأريخه، وأبي الشيخ في الأمثال، ثم قال: (وله طرق كثيرة).
(٨) انظر: الجرح والتعديل (٣/١٨٢) ت/٩٦٠، والتقريب (ص/٢٧٣) ت/١٥٠١.
ورواه: أبو نعيم في الخليل (1) بسنده عن محمد بن عبد الله بن عامر عن قتيبة بن سعيد، ورواه في المعرفة (2) بسنده عن عثمان بن يحيى القرقاشي، ورواه الخطيبي البغدادي في تأريخه (3) بسنده عن قتيبة، ثلاثهم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن بدر، بنحوه... قال أبو نعيم: (غريب من حديث سفيان عن محمد). ونقل الخطيب عن الدارقطني قال - وقد روى الحديث: (ما كنت إلا عن ابن خلد، تفرد به أحمد الحداد عن قبيصة عن ابن عيينة. وتابعه إبراهيم بن سلام - وكان ضعيفاً) (4) عن ابن عيينة)، ثم قال الخطيب: (وكذلك رواه: أبو الربع السمان عن عمرو ابن دينار عن جابر. ورواه إبراهيم بن يزيد الخوذي عن عمرو بن أي سلمة عن أبي حريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) اهـ.

وقدما طريق قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة عند أبي نعيم - كما تقدم - ولكن في النسخ إليه: محمد بن عبد الله بن عامر، وله: القرقاشي، وتعلق أن له ذكراً فقط في الأنساب للسمعاني. وإن لم يكن هو فإني لم أعرفه، وقبيصة في الطريق الأخرى هو: ابن عقبة، ضعيف في روايته عن سفيان؛ فإنه في ليس بذلك القوى - وتقدم - وطرق الحديث عن سفيان يمضغ بعضها بعضاً، فهي طريق حسنة لغيرها من هذا الوجه عن جابر - والله تعالى أعلم -.

(1) ١٢٧/٧ (٣١٧).
(2) ٢٤/٤، ٤٩٨/٦.
(3) ٢١٧/٤ (٣٤) - ومن طريقه: الوليد بن أبان في السخاء والجود (كما في:)
(4) تعجيل المنفعة ص/٢٠٢، ٧٨٤/٢.
(5) وانظر: الديوان (ص/١٦) ت/١٩٠، والمغني (١٦/١) ت/٩٠.
الحاديث الورداً في فضائل الصحابة من الرجال

وروى هناد في الزهد (1) عن وكيع عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت مثله، مرفوعاً. وهذا مرسوم، حبيب كان كثير الإرسال، كثير التدليس (2). والمسلمي هو: عبدالله رحمه بن عبدالله، اختلف، لكن سماع وكيع منه قدم (3).

وروى ابن عبد الله في الاستيعاب (4) بسنده عن الغلايي عن ابن عائشة عن أبيه نخوئ. والغلايي هو: محمد بن زكرياء، رافضي، كان يضع الحديث، والإسناد معطل. وابن عائشة هو: عبدالله بن محمد بن حفص ابن عمر البصري.


هذا حديث رواه الطبراني في الصغير (5) عن جعفر بن سليمان البرمكي عن عبدالعزيز بن عبدالله الأوليسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن...

(1) (۱/۳۳۰ ورق/۱۱۴.
(2) انظر: المراسل لابن أبي حاتم (ص/۲۸ ت/۴۷، ومذب الكمال (۴۸ ت/۱۱۷، وتعريف أهل التقديس (ص/۲۷ ت/۶۹.
(3) (۲/۵۰۴) انظر: الكواكب النباتات (ص/۲۹۳).
(4) (۱/۱۳۵ ورق/۳۰۹.
(5)
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه به... وقال: (لم يرته عن الزهري إلا
إبراهيم بن سعد، تفرد به الأويسي) اهـ.

وهذا الحديث مختلف فيه على الأويسي... فهكذا رواه جعفر بن
سليمان -مرة-. ورواه مرة عن الأويسي به، وفيه: الزهري عن ابن كعب
ابن مالك عن كعب بن مالك به، غير أنه قال: (بشر بن البراء)، بدلاً من
قوله: (عمرو بن الجموح)! ومع اضطرابه في لفظه خالفه: يعقوب بن
سفيان، فرواهم عن الأويسي عن إبراهيم عن الزهري عن عبد الرحمن بن
عبد الله بن كعب بن مالك به، وهو مرسال. روى حديثه: الحافظ في
تغليق التعليق بسنده عنه به.

وهكذا رواه: ابن سعد في الطباق الكبري، والطبرياني في الكبيرة،
ومعمر في جامعه، والبيهقي في شعب الإمام، كلهم من طريق عن الزهري
به، مرسلاً، وهو أشبه من الموصول (1). وهذا الحديث ذكر بـشر بن
البراء: منكر مع إرساله.

والخلاصة: أن الأشبه في حديث كعب بن مالك أنه مرسال، من غير
ذكر عمرو بن الجموح فيه. وهو مع ذلك منكر، لمخالفته لحديث جابر
ابن عبد الله المتقدم -آثباً.

176 ٢٠ [٣] عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - (يا مغفر الأنفس، ممن سيدكم؟) قالوا:

(1) هذه الطرق في حديث كعب تقدمت برقم/١٢٨٣.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

جَدَّ بِنَ قِيس، وَإِنَّا لِبِلَّهِ (١). قَالَ: (لَيْسَ سَيْدُكُمْ، وَلَكِنَّ سَيْدُكُمْ: عُمْروِ ابنِ الْجُمَّوْحَ) - وَكَانَ صُخْبَاً.

روااه الطبراني في الكبير (١)، وفي الأوسط (٣) عن أبي حنيفة محمد بن حنيفة الواسطي عن حمزة بن جعفر الشيرازي عن أبي سمرة - قاضي حور - عن أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عنه به... قال في الأوسط - وقد روى غيره بالإسناد نفسه: (لم يرو هذين الحديثين عن الحكم إلا أبو شيبة، تفرد بهما أبو سمرة) اهـ.

وأبو شيبة هو: إبراهيم بن عثمان العباسي، متروك الحديث، وبه أعل الهيثمي في جمع الروائد (٤) الحديث، قال: (وهو ضعيف) ! والحكم هو: ابن عتبة الكندي، حدث به عن مقسم، وهو: مولى ابن عباس، ولم يسمع منه الحكم إلا خمسة أحاديث معلومة (٥)، ليس هذا منها. وشيخ الطبراني: أبو حنيفة الواسطي تقدم أنه ليس بالقوي. حدث به عن حمزة الشيرازي عن أبي سمرة، والأول لم أقف على ترجمة لـه، والآخر لم أعرفه... والحديث ضعيف جداً - من هذا الوجه - وهكذا قال في متنه:

(٥) معشر الأنصار، من سيدكم؟ والمعروف: (يابني سلمة).

(١) وقع في المعجم الكبير: (لبجلته)، وهو تعرف.
(٢) (١١/١٣١٤/١٢١١) ورقمه/ ٩٢٢٧٥.
(٣) (١/٩) ورقمه/ ١٦٤٢٢.
(٤) (١/٣١٤/٣١٥).
(٥) انظر: جامع التحصيل (ص/ ١٦٧) ت/ ١٤١.
الحديث الوارد في مسائل الصحابة للدكتور سعود الصاغلي


رواية الطبراني في الأوسط (1) عن سليمان بن الحسن العطار المصري (2) عن سهيل بن إبراهيم الجارودي عن سليمان بن مروان العبدي عن إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن دينار عن أبي سلامة عنده وقال: لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم بن يزيد، ولا عن إبراهيم إلا سليمان بن مروان، تفرد به سهيل بن إبراهيم) إهـ...

وإبراهيم بن يزيد المكي هو: الخوزي، متروك الحديث، وبه أعلى الشمسي الحديث في جميع الروايات (3).

وسيمأن بن الحسن، وابن مروان لم أقف على ترجيهم. وسهيل بن إبراهيم الجارودي، ترجمه ابن حبان في الثقافات (4)، وقال (بخطئي)، وأورده (5) في موضوع آخر، وقال: (بخطئي، ويخالف) (6). وسائلي

---

(1) (4/389-390) ورقمه/3663.
(2) وروره من طريق سليمان بن الحسن - أيضاً: البهقي في شعب الإمام (7).
(3) 429-430/310.
(4) 299/8.
(5) 323/8.
(6) وانظر: لسان الميزان (3/124) ت/420.
الحاديث الموارد في كتاب الاحاديث الصحيحة من الرجال

الدارقطني (1) عن الحدث، فقال: "يرويه عمرو بن دينار، واحتفل

 عنه..."، فذكر رواية الجنوبي هذه، وروايات أخر -تقدمت-، ثم قال:

(وغيرهم يرويه) عن عمرو بن دينار مرسلاً، والرسول أشبه) اهـ.

178 ـ 5 [عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: أتى عمرو بن

الجموح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله،

أرأت إن قالت في سبيل الله حتى أقتل، أمشي برجلتي هذه صحيحة في

الجنة - وكانت رجله عرءاء؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه

وسلم: (نعم). فقتلوا يوم أحد: هو، وابن أخيه، ومولى لهم، فمر عليه

رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: (كأنى أنظر إليك تمشي

بِرجِلَكَ هذَهِ صَحِيحَةً فِي الْجَنَّةِ).

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (1) عن أبي عبد الرحمن المقرئ،

وحيوة (2)، كلاهما عن أبي الصخر حميث بن زياد (3) عن يحيى بن النضر عنه

به... وأوردته الميمسي في جمع الزوائد (4)، وقال -وقد عزاه إليه-: (ورجاله

رجال الصحيح غير يحيى بن نضر الأنصاري، وهو ثقة) اهـ، وفيه وهم؟

---

(1) العلل (8/420-421).
(2) العلل (5/299).
(4) وقع في المسند: (ابن النضر)، وهو خطأ، لعل سبيه سبب نظر.
(5) (9/1310).
فحيميد بن زياد لم يرو له البخاري في صحيحه (١)، وهو مختلف فيه، وقال ابن حجر: (صدوق يهم). وتفرد بالحديث، ومتنه لا يمكن تفرد به، فإن إسناده ضعيف، وحسن الزرقاني في شرحه لموطأ الإمام مالك (٢).

وروى ابن المبارك في الجهاد (٣) عن جرير بن حازم عن يزيد بن حازم عن عكرمة - مولى: ابن عباس - أن عمرو بن الجموح قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت اليوم أطلا بعرجتتي هذه الجنة؟ قال: (نعم) قال: فوالذي بعثك بالحق لأطلا بما الحكية اليوم - إن شاء الله - وهذا مرسل، هكذا وقع بإسناده، ومنه في الجهاد، ورواه: ابن الأثير في أسد الغابة (٤) بسنده عن سعيد بن رحبة عن ابن المبارك عن عكرمة عن ابن عباس، دون قول عمرو في آخره: (والذي بعثك بالحق... ) الد بزيادة فيه. والإسناد: معضل - أيضا.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على خمسة أحاديث، كلها موصولة، منها حديث صحيح. وحديث ضعيف، وثلاثة أحاديث واهية، ثبت منها أثنان من طرق أخرى، وثالثها منكر من الوجه الراجح فيه. ولذات فيها ثلاثة أحاديث في الشواهد والله سبحانه أعلم.

(١) انظر ما رقم له الحافظ في التصريب (١٤٧) ت. ١٥٥٢.
(٢) (٢/ ٣٠) والحديث عرفة الحافظ في الإصابة (٢) ت. ٦٨٧ إلى.
(٣) (١/ ٦٩) ورقه/ ٧٨، وانظره: (١/ ٧٤) رقم/ ٨٦.
(٤) (٢/ ٢٩٥-٢٩٠).
المقدمة

القسم التاسع والستون ومنه:

ما ورد في فضائل عمرو بن حريث بن عمرو القرشي (1) - رضي الله عنه -

179 - [1] عن عمرو بن حريث - رضي الله عنه - قال: (ذُهِبَتُ
هي أمي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمسح رأسي، ودعا
لي بالرَّزَق).

رواه: أبو يعلى (2) - وهذا لفظه - عن محمد بن عبدالله بن ثيير عن
يحيى بن أمان عن إسماعيل عنه به.

ورواه (3) أيضاً - عن زهير عن محمد بن يزيد العاصمي عن
إسماعيل عن مولى عمرو بن حريث عن عمرو ابن حريث، فذكره، دون
قصة المسح، وقال فيه: (ذهبت بي أمي - أو أبي -) وزاد فيه كلامًا.

وأوردته ابن أبي حامد فيقل: (4) من طريق يحيى بن يمان عن إسماعيل,
وسأل أباه، وأبا زرعة عنده، فقالاً: (هذا خطأ، وهم فيه يحيى بن يمان;
رواه: جماعة عن إسماعيل عن الأصبغ - مولى: عمرو بن حريث - عن
عمرو بن حريث، وهذا الصحيح) اهـ.

---

(1) سكن الكوفة، وكان عمره لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم - النَّبِي.

(2) عشرة سنة، ومات سنة: خمس وثمانين.

- نظر: أسد الغابة (3) 710/1406 ورقمه 143.

(3) 41/200 ورقمه 1469، وانظر: (3) 40/1 ورقمه 1463.

(4) 35/1 ورقمه 2584.

(5) وقع في الطلب: (قال) - بالاقتران.
ويجي بن يمان ضيف، وتغير بآخيرة (1)، ولا يدرى مني سمع من محمد بن عبد الله بن نخير. وحديث محمد ابن يزيد الواسطي أصح من حديث ابن يمان، رجاله رجال البخاري، وسلم عدا الواسطي، وهو ثقة، روى له بعض أصحاب السنن (2)، فحديثه صحيح من هذا الوجه. وإسماعيل هو: ابن أبي خالد، والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3)، وعزال إلى أبي يعلى، والطبران في الكبير بأسانيد، ثم قال (ورجال أبي يعلى، وعضر أسانيد الطبراني رجال الصحيح) اهـ، وأحاديث عمرو بن حريث - رضي الله عنه - من المعجم الكبير لم تزل مفقودة - في حدد علمي، وتقدم الكلام على إنساني أبي يعلى.

وللحديث طريق أخرى عن عمرو بن حريث، رواها: البخاري في تأريخه الكبير (4) تعليقاً عن أبي نعيم عن فطر بن خليفة عن أبيه عنه بـه بنحوه... وخلية هو: المخزومي مولاه، لين الحديث، وطريقة حسنة لغيرها بما قبلها. واسم أبي نعيم: الفضل بن دكين.

(1) انظر: الكواكب النبرات (ص/ 436) ت/ 267.
(2) انظر: التقرب (ص/ 909) ت/ 1443.
(3) (9/ 400).
(4) (3/ 190) ت/ 242.
القسم السابع ومنه:

ما ورد في فضائل عمرو بن الحمق (1) الخزاعي-رضي الله عنه -


هذا الحديث أورده الهميسي في جمع الزوائد (2)، وقال: (رواه: الطبراني في الكبير، وفيه: إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو متروك) أهـ، وابن أبي فروة متروك الحديث (3)، كذبته ابن معين (4) وأحاديث عمرو بن الحمق -رضي الله عنه- من المعجم الكبير لم تزل مفقودة - في حـد علمي-.

رواه: الأصبغاني في دلائل النبوة (5) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حزرة عن أبيه عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة عن يوسـف ابن سليمان عن جدته ميمونة عن عمرو به، مثله... وهـذا إسناد

(1) - يفتح أوله، وكسر الميم، بعدها قاف-هاجر بعد الخدبية، وقـنل زمنـ معاوية-رضي الله عنهمـ.

- انظر: الإصابة 732 / 5818 ت/ 964.

(2) - انظر: التأريخ الكبير (1/ 396 ت/ 1260)، والخوروجين (1/ 131)، والكامل لابن عدي (1/ 326)، وقودك الجمال (2/ 446 ت/ 367)، والمجزر (1/ 193 ت/ 768).

(3) كما في: الجرح والتعديل (1/ 227) ت/ 792.

(4) (1/ 173) ورقمه/ 217.
فيه-إضافة إلى ابن أبي فروة- أحمد بن محمد بن يحيى- وهو:
الخضرمي- ضعيف، له مناكر- وتقدم- وأبوه، ويوسف بن سليمان،
وحدثه ميمونة جمعة لم أعرفهم.
والحديث ضعيف جداً؛ لما تقدم من حال إسحاق بن عبدالله بن أبي
فروة، ولا أعلم له طرفاً أخرى- والله أعلم.
وتقيد من فضائله(1): ما رواه الطبري في الأوسط من حديث
عمرو بن الحمق- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (هو من
أهل الجنة)- يعني-... وسنده ضعيف.
خلاصة- اشتمل هذا القسم على حديثين، موصلين- أحدهما
ضعيف. والآخر واه- والله أعلم.
القسم الواحد والسبعون ومنه:
ما ورد في فضائل عمرو بن العاص القرشي - رضي الله عنه -

١٦٨١ - [١] عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص، وهو في سباقه الموت، في كثي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه (٢) يقول: (يا أبياه، أما بشكر رسل الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أما بشكر رسل الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا (٣).

هذا مختصر من حديث رواه مسلم (٤) عن محمد بن المثنى العزي وأبي معن الرقاشي وإسحاق بن منصور، كلهم عن أبي عاصم (٥) عن حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة به... وأبو معن اسمه: زيد

١ - بكسير السن - أي: حآل حضور الموت. قاله النووي في شرح مسلم (٦).

٢ - هو: عبد الله.

٣ - ولم يذكر الرواي البشارة، ويعمل أن تفسر بما شهد به النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر من الإيمان، والصلاح - كما سأني في بعض الأحاديث - والله تعالى أعلم.

٤ - في كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة وحج.

٥ - وكذا رواه: ابن أبي الدنيا في المختربين (٩٥)، ورقمه/٩٧، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٨)، وابن أبي عاصم في الأحاديث (١٠)، ورقمه/٨٠١، وابن حبان في اللفظ (٣٦)، وابن زبير في وصايا العلماء (ص٧-٨)، وابن منده في الإيمان (١٤٢)، ورقمه/٢٧٠، وأبو نعيم في المستخرج (١٩٠)، وابن عمون في تاريخه (١٩٣-١٩٤)، كلهم من طرق عن أبي عاصم به.
ابن زيد، أبو عاصم اسمه: الضحاك بن مخالد النبيل، وابن شمسة اسمه:
عبدالرحمن.

رواه: الترمذي (۵) عن قتيبة بن سعيد، والإمام أحمد (۳) عن عبد الله بن يزيد.

(۱) قوله: (أسلم الناس) التعرف فيه للعهد، والمعهود: مسالة الفتح من أهل مكة.
(۵) في (كتاب المناقب، باب: مناقب لعمر بن العاص - رضي الله عنه - ۵/۲۸۴، ورقمه: ۲۸۴\۲).
(۶) (۲۱۲) ورقمه: ۱۷۴/۱۳ عن أبي عبدالله بن يزيد (۶) من سورة النسماء. والآية: (۲۱۲)، من سورة: التوبة. وانظر الآية: (۹۵)، من سورة: النسماء.
(۷) ۱۷۴/۱۳ ورقمه: ۲۱۲/۹ عن أبي عبد الرحمن (۶) من سورة: النسماء. والآية: (۹۵)، من سورة: التوبة.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

كلاهما عن ابن طهية (1) عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر به... قال الترمذي-عقب حديثه-: (هذا حديث غريب، لأنعرف إلاّ من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان، وليس إسناده بالقوي) اهـ.

وهو كما قال، إسناده ليس بالقوي من هذا الوجه، فيه: ابن لهيعة ضعيف، ومدليس، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد.

ومشرح بن هاعان روى عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير، وضعفه بعض أهل العلم، وذكر ابن حبان أنه يعتبر بما وافق فيه الثقات، وعده أبو عبد الله الذهبي صدوقاً - كما تقدم -.

وهو متابع في روايته هذا الحديث عن عقبة، تابعه: أبو عثمان، وهو حيّ بن يوسف، عند الطبراني في الكبير (1)... وأبو عثمان ثقة، ولكن لا يفيد هذا شيئاً في درجة الحديث، لأنه من رواية ابن لهيعة عليه، وهو ضعيف - كما مر - ولم يصرح بالتحديث عمن روى عنه!

والحديث من طريق ابن لهيعة (2) عن مشرح بن هاعان حسن الألباني

(1) ورواه ابن نعيم في المعرفة (4/989/5) ورقمه/1996: 4996 بسنده عن يحيى بن كثير القاضي عن ابن لهيعة به.

(2) (9/17/2006) ورقمها: 545 عن أبي مسلم الكشفي (وهو: إبراهيم بن عبد الله) بن يحيى بن كثير الناجي، ويعني بني أبى العلاء عن سنيد بن أبي مريم (وهو: الجمعي)، كلاهما عن ابن لهيعة به، مثله.

(3) الحديث من طريق ابن لهيعة رواه - أيضاً - الروبياني في مسنده (1/171) عن ابن البرقي (بمعنى: عبدالرحمن بن عبد الله) عن سنيد ابن أبي مريم، و(1/173) ورقمها/219 عن أحمد بن عبد الرحمن (وهو: المعروف ببحشل) عن عمه (بمعنى: عبد الله ابن وهب)، كلاهما عنه به، مثله. ومن طريق الروبياني في الموضوعين رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (12/502).
في صحيح سنن أبي عيسى الترمذي (1)، وفي سلسلة الأحاديث
الصحيحة (2)، وغيرها من كتبه (3)، والأول أشبه عندي.

والمحدث يُرشح أخر، رواها: الروبياني في مسنه (4)... فروا عن
أبي عبد الله العقلياني عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن عريج عن
بكر بن عمرو المعافري عن مشرق بن هاين بن عقبة بن عبد الله
وأبو عبد الله العقلياني هو: محمد بن أبي السري، مختلف فيه، ووثقه
الذهبي (5)، وقال ابن حجر: (صدوق عارف، له أوهام كبيرة). وبكر بن
عمرو المعافري صدوق. وباقي رجاه ثقات عدو مشرق بن هاين،
قوله فيه ما قاله الدوسي، وقال إليه ابليبي (6).

فالمتاقلة: أن الحديث حسن من هذا الوجه، وبه ترتقي الطريق
المتقدم إلى درجة: الحسن لغيره - والله أعلم -.

١٨٣١ - ١٣٣٦ حناني بن احمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إبنا العباس مُوقَنٌان: عُمُرو،
وهشام).

(1) ص ١٣٤ (رقمن: ١٣٥) ورقمه: ٢٠٠٠.
(2) ص ١٣٤٥ (رقمن: ١٢٨) ورقمه: ١٥٠.
(3) ص ١٣٤ (رقمن: ١٧١) ورقمه: ١٢٣.
(4) ص ١٣٥١ (رقمن: ٣٣) ورقمه: ٢٣٤.
(5) في: الدِيوان (ص/ ٣١٢) ت/ ٣٩٠١.
(6) في: سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٢٣٩) - وكان قد ذكره -
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

رواه: الإمام أحمد (1) عن أبي كامل الجحدري، ورواه (2) - أيضاً - عنه، وعن حسن بن موسى، وعن (3) عبد الصمد بن حسان، ورواه: الإمام أحمد - أيضاً - والبيطار (4) عن أحمد بن منصور بن سيراب، كما عان (5) عفان بن مسلم (1)، والطرازي في الكبير (6) عن علي بن عبد العزيز - عن حجاج بن المنهاج (8)، خمستهم عن حامد بن سلمة (9) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وللإمام أحمد عن عفان، وعن حسن

(1) (13/609) ورقمه/ 8042، واللفظ له من هذا ووجهه، وأبو كامل هو:
فضيل الجحدري.
(2) (286/14) ورقمه/ 3241، بنحوه.
(3) (40/14) ورقمه/ 3238، مختصراً.
(4) (71/1) كوبيللي.
(5) (14/286-287) ورقمه/ 642، تعلى حديث الحسن بن موسى.
(6) وهو في حديث عفان بن مسلم - رواية: أبي بكر الخلال عنه-[76/1 ب].
(7) (22/177) ورقمه/ 421.
(9) الحديث من طريق حامد بن سلمة رواه - أيضاً - أبو علي الصواف في حديثه
(200/192)، وابن عساكر في تأريخه (13/52) - كما في السلسلة الصحيحة (1/240).
ابن موسى، وآبي كمال -معا-، وللطرابي تقدم اسم هشام على عمرو. وليس للإمام أحمد عن عبدالصدام بن حسان تسميتهما. وقال البزاز- عقبه: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد عن آبي سلمة عن آبي هريرة إلا آحمد بن سلمة) اهـ.

والحديث حسن من هذا الوجه، محمد بن عمرو هو: ابن علقمة، حسن الحديث، وهذا مقتضى كلام الهيثمي على الحديث في جميع الزوائد إذ قال: (.... ورجال الكبير، وأحمد رجال الصحيح غبور محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث) اهـ.

وأوردته الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحه من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلامة، وقال: (وهذا سنده حسن، وسكت عليه الحاكم، والذهبي، ومن عادما أن يصحا هذا الإنسان على شرط مسلم) اهـ، والحديث في موضع آخر من المستدرك بسنده الحاكم عن علي بن عبدالعزيز -شيخ الطرابي- فيه من هذا الوجه، وقال عقبه: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، وسكت عنه الذهبي في التلميحه.

وللحديث طريق أخرى عن آبي هريرة -رضي الله عنه-.... رواها: الطبراني في الأوسط بسنده عن عبدالله بن يزيد البكري عن كثير بـن

(1) 9/302
(2) 1/240 رقم 106
(3) 3/240
(4) 3/240
(5) 7/380 ورقم 2748، وفيه: أنه عن عبدالله بن يزيد البكري، وسقـفت قبله اثنان -شيخ الطرابي، وشيخ شبخت- وهما: محمد بن آبي زرعة، وهشام بن عمار،
الحديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنظل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عنه، يرفعه: (ابن العاص مؤمنان، وعمرو بن العاص في الجنة)... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن عبد الرحمن إلا المطلب، ولا رواه عن المطلب إلا كثير بن زيد، ولا رواه عن كثير إلا عبد الله بن يزيد البكري، تفرد به هشام بن عمر) اهـ.

وفي الإسناد ست علل، الأول: شيخ الطريقي محمد بن أبي زرعة لا تعرف حاله، فقد تقدم أنه ترجم له ابن عساكر في تأريخه، والثاني هو تأريخ الإسلام، ولم يكن فيه جرحًا ولا تعديلًا. والثالثة: هـ شام بن عمر كبر فثار يقلقن، ومحمد بن أبي زرعة من صغار أصحابه، وفي الغالب أنه سمع منه بأخرى (1). والثالثة: عبد الله بن يزيد البكري تقدم أنه قد وهى أبو حاتم. والرابعة: كثير بن زيد هو: الأسلمي، ضعف، وقال الحافظ (صدق يخطئ). والخامسة: المطلب بن حنظل كثير التدليس، ولم يصرح بالتحديث. والأخيرة: زيد في الحديث: (ومعروف بن العاص في الجنة)، وهي زيادة منكرة بإسناد ضعيف جدًا، لم ترد في طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، ولم أقف عليها من غير هذا الوجه، لكن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم - له الإمام يستلزم دخوله الجنة - كما مر - والله أعلم.

(1) راجع سنة وفاة ابن أبي زرعة في المصدرين المتقدمين، وانظر: الكواكب النيرات (ص/ ٤٣١)، وحاشية المحقق.
وجاء قوله - صلى الله عليه وسلم - (ابن العاص مؤمنان) عند ابن سعد في الطباق الكبير (1) عن عمرو بن حكَّام بن أبي الوضاح عن شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته به، مرفوعاً... وعمرو بن حكَّام ضعيف. وعمّ أبي بكر بن محمد لم أعرفه، وإن كان صحابياً فجهالته لا تضر، لكن يبقى: هل سمع منه أم لا؟ فإن غالب رواياته عن التابعين، وروى عن بعض الصحابة مرسلاً (2).
وأورد الألباني (3) الحديث من هذا الوجه (4) شاهداً لحديث أبي هريرة في السلسلة الصحيحة، وأعله بضعف ابن حكَّام، ثم قال: (الآ人家 مع ضعفه يكتب حديثه كما قال ابن عدي (5)، فهو صالح للاستشهاد به) اهـ، فهو بما قبله حسن لغيره - والله أعلم - وتقدم (6) من حديث عقبة، مرفوعاً: (أسلم الناس، وأمن عمرو ابن العاص)، وهو حسن.

(1) (192/4)
(2) انظر: طبقة شيوخه في تقديم الكمال (237/138-139)، وجامع التحصيل (ص/306-327).
(3) في سلسلة الأحاديث الصحيحة (141/241).
(4) عن ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق ابن سعد، إلا أن فيه: (عن عمـ... بدل: (عن عمته)، وهو تعريف.
(6) - ألفاً - برقم /1682.
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

كما تقدم (١) من حديث عمرو بن العاص، مرتفعاً: (ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان) - يعني: سالمًا مولى أبي حذيفة، وعمرو بن العاص - في قصة، وهو حديث حسن - كذلك.

١٨٤ - [٤] عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم - في قصة: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكنك أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: (يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح).

وقد قال أيضاً - من طريق المقرئين (١) - الأخلف في المختصر (٢) - وغيره -، وأبو يعلى الموصلي (٣) والطبرائي في الأوسط (٤)، ثلاثتهم من طريق عن موسى بن-

(١) في فضائل: سالم - مولى أبي حذيفة -، برقم/١٤٥٠.
(٢) (٢٩/٢٧٢) ورقمه/١٧٨٣ عن عبد الرحمن ( يعني: ابن مهدي) و(٣٢) (٣١/٢٠٣) ورقمه/١٧٨١ عن وكيع بن الجراح، ثلاثتهم عن موسى بن علي عليه وسلم.
(٣) (٢/١٢٠) ورقمه/١١٢ عن أبي عبد الرحمن المقرئ رواه - أيضاً - البخاري في الأدب المفرد (ص/١١٣) ورقمه/١٢٠، ومن طريق المقرئين رواه - أيضاً - النجاشي في النسيج (٢) - وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي في التلميذ (٢).
(٤) (٣٠/٢٠٣) ورقمه/٢٢٣٦ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به.

بنحوه.

(٤) (٤/١٣٠) ورقمه/٣٢١٣ عن بكر ( يعني: ابن سهل) عن عبد الله (وهو: ابن صالخ - كاتب: الليث) عن موسى بن علي به، وسكت عنه - خلاف غالب - عادة.
الحادي: علي (1) عن أبيه عن عمرو به... وللإمام أحمد، وأبي يعني من حديث وكيع: (يا عمرو، نعماً بالمال...) الحديث، وفي آخره في المسند: (قال): كذا في النسخة" نعما" بنصب النون، وكسر العين. قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين) وموسى بن علي هو: ابن رباح النحسي، وهو حسن الحديث، وأبوه ثقة(2)؛ فالحديث: حسن. وحسن الحافظ ابن حجر(4).

وبقية رجال أسانيده ثقات عدا رجال إسناد الطبري... فشيخه، وشيخه شيخه-بكر بن سهل، وعبد الله بن صالح-ضعيفان، لكنهما متابعين من أربعة أوجه عن موسى بن علي - كما هو ظاهر مما تقدم لمن أمين النظر في الطرق- وأورده الهيثمي في جمع الروايد، وعزاه إلى الإمام أحمد، والطبري في الأوسط، والكبر(1)، ثم قال: (ورجال أحمد، وأبي يعني رجال الصحيح) اهـ، مع أنه لم يقم ذكرا لأبي يعني، فلعله سقط وهما، أو طباعة.

(2) لعله: عبد الله بن الإمام أحمد.
(3) انظر ترجمته في: التهذيب (7/ 318).
(4) الإصابة (3/ 310).
(5) (9/ 303-304).
(6) لم أره في القدر الموجود من أحاديث عمرو بن العاص في المعجم الكبير.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال


هذا الحديث رواه ابن أبي مليكة، وموسى بن طلحة، كلاهما عن طلحة.

فأما حديث ابن أبي مليكة فرواواه الترمذي (1) - وهذا لفظه - عن إسحاق بن منصور عن أبي أسامة (وهو: حماد) عن نافع بن عمر الجمحي، ورواية الإمام أحمد (2) عن عبد الرحمن بن مهدي، وَعَن وكيع (3)، كلاهما (ابن مهدي، ووكيك) عن نافع وعبدالجبار بن الورد، ورواية: أبو يعلى (4)، من طرق عن عبدالجبار - وحده - كلاهما (نافع، وعبدالجبار) عنه عن طلحة - قال الإمام أحمد: وزاد الإمام أحمد:

(1) في (كتاب: المناقب، باب: من مناقب لعمرو بن العاص رضي الله عنه –).}
(2) 6/ ورقمه 3845، 1382، عن عبدالرحمن، وهو ابن المهدي، مطولاً. وهو في الفضائل (2/ 1743) ورقمه 911، ورقمه 1742.
(3) (2/ ورقمه 1741، وهو في الفضائل له (1382) ورقمه 1747)
(4) (2/ ورقمه 1746، عن زهير (وهو: ابن حرب) عن عبدالرحمن، وهو ابن مهدي، و (2/ ورقمه 1747، عن القرؤيري (وهو: عبدالرحمن) عن عبدالرحمن; كلاهما (عبدالاعلي، وعبدالرحمن) عن عبدالجبار بن الورد، به حديث الإمام أحمد.)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوـد الصاعدي

الورد عن ابن أبي مليكة(1) عن طلحة قال: (نعم أهل البيت: عبد الله، وأبو عبد الله، وأم عبد الله، وهي له - دون اللفظ - عن وكيع عن نافع، وعبدالل哈尔. ولفظ أبي على مثل لفظ الإمام أحمد عن ابن مهدي عن عبد الل哈尔، ونافع.

والحديث - مطولاً، وختصراً - منقطع، إسناده ليس متصل ؛ فابن أبي مليكة لم يدرك طلحة بن عبيد الله، قال: الترمذي إثراً إخراجه للحديث(2)، وهذا أعله - أيضاً: الحافظ ابن حجر(3). وضعه الألباني(4).

والزيادة انفرد بها عبد الل哈尔 بن الورد من حديث طلحة، وهو صدوق يهم، ورواه نافع بن عمر، وهو ثقة، فلم يذكرها - كما اعتمد-، ولعلها محفوظة في الحديث؛ فإن لها شاهدين تقدمهما(5)، هي هما: حسناء لفيها، وأفاد الحافظ في الإصابة(6) أن ابن سعد رواه بسند رجاله ثقات إلى ابن أبي مليكة مرسلاً - لم يذكر طلحة.

(1) وذلك عن ابن أبي مليكة: البzar في مينديه (3/2) ورقمه/961، وقال:
(وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه عن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه -) ءاء.

(2) وانظر: جامع التحصيل (ص/214) ت/380.

(3) الإصابة (3/3).

(4) ضعيف سن الثرمذي (ص/516) ورقمه/805، وانظر: مجمع الرواية (9/30).

(5) في فضائل جماعة من الصحابة، من حديثي عقبة، ومطلب... انظر الحديث ذي الرقم/761.

(6) (3/3).
الأحاديث الواردة في فضائل الصلاة من الرجال

وأما حدث موسى بن طلحة فرواه: الطبراني في الكبير (1) عن يحيى بن عثمان بن صالح عن سليمان بن أيوب عن أبيه عن جده عنه عن طلحة به، بنحوه... ويحيى بن صالح لين الحديث، وأيوب هو: ابن سليمان بن
حذام الأṣدي، لم أقف على ترجمة له، أو لأبيه.
وللحديث شواهد: حدث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - يرفعه:
(أسلم الناس، وأيمن عمر بن العاص)، عند الترمذي، وغيره؛ وحديث
أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: (ابن العباس مؤمنان: عمو،
وهشام)، عند الإمام أحمد، وغيره؛ وحديث عمر بن العاص يرفعه: (يا
عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح، يعنيه... وهي أحاديث حسنة
الأسانيد، والحديث بطرقة شواهد: حسن لغيره.

۱۸۶ - [۱] عن عقلمة بن رمتة البلوي - رضي الله عنه - قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله عمراً) - ثلاثاً، في قصة
ذكرها، فقالوا: من عمرو، يا رسول الله؟ قال: (عمرو بن العاص).
قالوا: وما بهله؟ قال: (ذكرته ألي كنّت إذا لقبت الناس لصدقة جاء
من الصدقة، فأجرْ له، فأقول: من أين للك هذا، يا عمرو؟ فقيل: من
عند الله. وصدق عمرو، إن لعمرو عند الله خيراً كثيرًا).
هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (1)، والطبري في الكبير (1)، بسندهما عن الليث بن سعد (3)، ورواه: الطبري -أيضاً (4) بسنده عن ابن طهية (6)، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس التجمسي عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة به... وزهير بن قيس البلوي لم يرو عنه -في مَا أعلم- إلا سويد بن قيس، ترجم له البخاري (1)، وابن أبي حاتم (7)، ولم يذكرا فيه جرحًا، ولا تعديلًا.

(1) (32/13) الملحق المستدرك من مسند الأنصار، ورقمه/73 عن بني بن إسحاق عن الليث بن سعد به. ورواه من طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (13/500).

(2) (18/5) ورقمه/1 عن مطلب بن شعيب الأزدي عن عبد الله بن صالح، وعن معاوية العبدي المصري عن بني بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد به.

(3) وكذا رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (499/7)، وابن عبد الحكيم في فتوح مصر (ص/2)، ويعقوب في المعرفة (2/512)، وابن أبي عاصم في الأحاديث (2/99-100) ورقمه/797، وأبو نعيم في المعرفة (4/2173) ورقمه/4449، والحاكم في المستدرك (3/455)، وابن عساكر في تاريخه (6/405-406) ورقمه/1111، و797-799، كلهم من طريق الليث... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح للإسناد، ولم يخرجاه) اهـ، ووافقه النهفي في التلميح (2/450).

(4) (18/6) ورقمه/2 عن المقدم بن داود عن أبي الأسود النضر بن عبد اللجبار عن ابن طهية به. ورواه: أبو نعيم في المعرفة (4/2173) ورقمه/4449.

(5) وانظر: مجمع الروائد (9/301-302).

(6) وكذا رواه الحاكم في المستدرك (3/455)، وابن عساكر (6/405-457)، وزرارة (796)، كلاهما من طريق عبد الله بن طهية به.

(7) التأريخ الكبير (3/248) وت/1422.

(8) الجرح والتعديل (3/586-587) وت/2769.
وقال البخاري (1): (لا يعرف له سماع من علقة)هـ. ولم يتتابع-
في ما أعلم- على حديثه.

والحديث يرويه الطبرياني من طريقين عن الليث بن سعد، في أحدهما:
عبد الله بن صالح، وهو: كاتب الليث، ضعيف الحديث. وفي الآخر:
معاوية العطية المصري، لم أقف على ترجمة له. وشيخه في الطريق الأخرى
عن ابن أبي حبيب: المقدام بن داود، قال النسائي: (ليس بثقة)، وقد-
توعوا جميعاً، ومنه يظهر أن الإسناد: ضعيف، ولم أقف على طريق
أخرى له، أو ما يشهد لمنه - والله أعلم.

۱٥٨٧-
عن طلحة بن عبيد الله-رضي الله عنه- قال: سمعت-
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إن عمرو بن العاص أثر
الأمر).

رواية: البزار (2) - واللفظ له- عن عمرو بن مالك عن فضيل بن-
سليمان النميري عن إسحاق بن يحيى بن طلحة، والطبرياني في الكبير (3)
عن يحيى بن عثمان بن صالح عن سليمان بن أيوب عن أبيه عن جده، كلاهما
(إسحاق، وجد سليمان بن أيوب) عن موسى بن طلحة عن أبيه بـه...

والطبرياني: (يا عمرو، إنك لذو رأي رشيد في الإسلام).

(1) في الموضع المتقيد نفسه، من التأريخ الكبير.
(2) (٤١٥) ورقمه/ ٩٤٤.
(٣) (١١١٠) ورقمه/ ٢٠٩.
قال البزار: (وهذا حديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد) أهـ. وأوردته هميمي في مجمع الزوائد(1)، وقال - وقد عزاه إلى البزار، والطبراني: (وفي إسناد الكبير من لم أعرفه، وإسناد البزار فيه: إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو متروك) أهـ، وهو كما قال، ومن لم يعرفه في سند الطبراني لعلهم: أبو سليمان بن أيوب، وهو: سليمان بن أيوب بن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله، لم أقف على ترجمة لهما.

وسليمان هذا روى أحاديث مناكر، يسبق إلى القلب أبا موضوعة، وتقدمته له أحاديث(2) مناكر لا تروى فيما أعلم، أهـ، بإسناده عن أبيه. وما سبق يظهر أن الحديث على أقل أحواله: ضعيف جداً - والله تعالى أعلم -.

وتقدم(3) في فضائله: مارواه الطبراني في الأوسط من حديثه مرفوعاً: (ما عدل ي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه من أسلمنا)، هو حديث منكر.

خلاصة: اشتمل هذا الفصل على تسعة أحاديث، كلها موضوعة. منها حديث رواه مسلم. وأربعة أحاديث حسنة. وحديث حسن لغيره.

---

(1) انظر -مثال- الأحاديث/ 206، 1191، 1194، 1197، 1201، 1203، 1204.
(2) رقم/ 1412.
(3) رقم/ 1412.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وحديث ضعيف. وحديث ضعيف جداً. وحديث منكر. وذكرت
حديثين في الشواهد-وأُلِّهُ ولي التوفيق-.
القسم الثاني والسبعون ومنه:

ما ورد في فضائل عمران بن حصن الخزاعي-رضي الله عنه-

٦٨٨١ - [١] عن عمران بن حصن - رضي الله عنه - قال: (قـد
كان يَسـَلَّم عَلَي حَتَّى أَكْتَوْيَتِي، فَتَرَكَتْ، ثُمَّ تَرَكَتُ الْكَيْي، فَعَادَةٍ).

هـذا طرف من حدث رواه: مسلمٍ عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه-
وهـذا من لفظه -، وعن محمد بن المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمد بن
جعفر، ورواه الإمام أحمدٍ عن محمد بن جعفر وحجاج - جماعة -،
kلاهما عن شعبة عن حميد بن حلال، ورواه مسلمٍ - أيضاً - عن ابن
المثنى وابن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة - أيضاً - عن
قـنادةٍ، كلاهما (حميد، وقـنادة) عن مطرف عن عمران به... وله مـن
حـديث قنادة عن مطرف: (إِلَهَ قَدْ سَلَّمَ علَيِّ).

وشعبة في الإسناد - هو: ابن الحجاج، وقـنادة هو: ابن دعامة،
ومطرف هو: ابن عبد الله بن الشخير.

(١) قوله: (يَسَلَّم عَلِي) يفتح اللام المشددة، أي: تسلم عليّ الملائكة. وقولـه:
(فتَرَكَتْ) بضم الناء أوله، أي انقطع سلامهم عليّ. وقوله: (ثم ترَكَتُ الكيْي) يفتح الناء
أوله. وقوله: (فـعـادَة) أي: سلامهم... وهذا حدث له حكم الرفع إلى النبي - صلى الله
عليه وسلم - انظر: الديباج (٣/٣٣٣).
(٢) في (كتاب: الحج، باب: جواز التمتع) ٢/٨٩٩ ورقمه/١٢٦٦.
(٣) (٣/٣٣/٦٧ ورقهم/١٩٨٣) ورقهم.
(٤) الموضع المتقدم من صحيحه.
(٥) وكذا رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤/٢٩٠) بسنده عن قنادة به.
القسام الثالث والسبعون ومنه:

ما ورد في فضائل عمير بن الحمام (الأنصاري) رضي الله عنه

1689 (1) عن أسن بن مالك - رضي الله عنه - قال في حديث
في غزوة بدر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا إلى جنة
غرضها السماوات والأرض، قال يقول عمر بن الحمام الأنصاري - بـ
رسول الله - جنة عرضها السماوات والأرض! قال - (لم يلزم). قال: ببخ
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ما يحمله على قولك): ببخ
(2) قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال:
(إأطلك من أهلها). فأخبرني مرات من قرن، فجعل يأكل مهمن، ثم قال:
لن أنا حبيت حتى آكل تمراي هذه إفا لحياة طويلة. قال: فرمي بما كان
معه من النمر، ثم قاتلتهم حتى قتل.

هذا الحديث رواه مسلم (3) وهذا مختصر من فظه - عن أبي بكر
ابن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله وعبدو بن رافع وعباد بن

(1) بضم الحاء المهملة. انظر: الإكمال لابن مكولا (2/ 528- 529).
(2) هي كلمة تقال عند المدح والرضى بالشيء. وتكرر للمبالغة. وهي مبنية على السكون، فإن وصلت جررت ونونت، قلته: ببخ. ورضا شهدت. عن ابن الأثير في النهاية (باب الباء مع الحاء) 1/ 101.
(3) - يقف وراء مفتونين، ثم نون - أي: جمعة سهامه، تصنع من جلد. انظر:
المشارق (2/ 181) وشرح النوري (13/ 46).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

316

حميد (١) ، ورواه: الإمام أحمد (٢) ، خستهم عن أبي النضر هاشم بن القاسم (٣) عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن أسى وهو: ابن أسلم البناني.

وروى ابن سعد في الطبقات الكبير (٤) نوح عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت عن عكرمة... غير أنه مرسول فعكرمة - وهو: مولى ابن عباس - تابعي مشهور.

وستأتي (٥) نحو قصة الحديث لرجل لم يسم في غزوة أحد.

(١) الحديث في مسنده (المتنخب ص/ ٣٧٩ ورقمه/ ١٧٢/ ١٣٩٨/ ١١٣٨)
(٢) (١/ ٢٩٠-٣٨٩ ورقمه/ ١٣٩٨/ ١٢٨)
(٣) وكذا رواه من طرق عن هشام بن القاسم: ابن أبي عاصم في الجهاد (١/ ٢٢٧-٢٢٧ ورقمه/ ٥٥، والحاكم في المستدرك (٣/ ٢٦٦) - وعنـه: البهقي في السنن الكبرى (٩/ ٤٣، ٩٩)، والبيهقي - أيضاً - في الدلائل (٣/ ٦٨-٦٩)...)
قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) أه، ووافقه الذهبي في التلخيص (٣/ ٢٣٦)، وهذا غريب؛ لأن الحديث في مسلم - كما مضى -
(٤) (٣/ ٢٠٥، ١٨٠)
(٥) برقم/ ١٨٠٩.
القسم الرابع والسبعون ومنه:
ما ورد في فضائل عمير بن عدي بن خرشة الأنصاري(1) - رضي الله عنه -

هذا الحديث رواه سفيان بن عيبه عن عمرو بن دينار، واحتفظ عنه... فرواه البزار(3) - واللفظ له - عن إبراهيم بن المستمر العروقي عن الصلت بن محمد أبي همام الخارجي، ورواه الطرابلسي في الكتب(4)، وفي الأوسط(5) عن علي بن سعيد البرازي عن محمد بن يوسيس الجمالي المخريجي(6)، كلاهما (الصلت، ومحمد) عنه عن عمرو بن دينار عن محمد ابن جبير بن مطمع عن أبيه به... قال البزار: (وهذا الحديث لانعلم أحداً وصله عن جبير بن مطمع إلا أبو همام - وكان ثقة - عن ابن عيبه، وقد خالف أبو همام غيره، وخولف في إسناده أهدهم ذكر بعض طرقه -

(1) وكان أول من أسلم من بني حنظلة، ولم يشهد بداراً لضرايرة... - انظر: الإصابة(3/2) 1/43.
(2) هو: عمير بن عدي القارئ... انظر: الاستيعاب (2/491)، والمعرفة (4/629) والإصابة (3/33) 1/43.
(4) 1/22/2 - 32/2 - 40/4.
(5) ورواه من طريق محمد بن يونس - أيضًا: البهقي في الشعث (2/43) 1/43.
(6) ورواه من طريق محمد بن يونس -
وستاني. وقال الطبراني في الأوسط: (لم يصل هذا الحديث عن سفيان إلا عمرو بن جبير عن أبيه إلا محمد بن يونس الجملان. ورواه حسين الجمعي عن ابن عبيبة عن عمرو بن دينار) اهـ.

ومحمد بن يونس الجمال، ضعيف منهم بسورة الحديث (1)، وبه أعل اليهemi (2) الحديث. حدث به عنه: علي بن سعود الرازي، وهو ضعيف-
وتقدم، وقد توابا كما مر. ووصله أيضًا: إبراهيم بن بـشير -
كما سيأتي. وأورده اليماني في جمع الروائد (3)، وعـزاه إلى البـزار،
والطبراني، ثم قال: (ورجال البزار رجال الصحيح، غير إبراهيم بن المستمر
الروقي، وهو ثقية) اهـ... وإبراهيم بن المستمر المختار أنه صـدوـق -
وتقدم، ومثله: شيخه أبو همام (4) - على المختار.

وهكذا حدث به محمد بن يونس الجمال من رواية علي بن سعود
الرازي عنه... وحدث به محمد بن إسحاق السراج عن الجمال عن
سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه - قال:
عن نافع، مكان أبيه محمد-! رواه أبو نعيم (5) بسنده عن السراج (6).

والتقريب (مص/912) ت/4660.
(2) جمع الروائد (2/298).
(3) (8/174).
(4) انظف: ترجمته في تذبذب الكمال (13/228) ت/899، والتقريب (مص/450) ت/2960.
(5) العرفة (4/69) ورقمه/5271.
(6) والحديث في تاريخه، ذكر هذا الحافظ في الإصابة (3/24).
والسراج، ونافع بن جبير ثقتان، قال أبو نعيم: أرسله أصحاب ابن عيينة عن نافع بن جبير، ولم يقل عن أبيه إلا محمد بن يونس الجمال. وحدث المنيعي عن محمد بن إسحاق عن الجمال اهـ.

رواه البزار(1) عن أحمد بن عبدا عنه [أعني: سفيان] عن عمرو ابن دينار عن محمد بن جبير بن مطصم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقول: عن أبيه... وأحمد بن عبدا هو: الضبي. وهكذا رواه البيهقي في الشعب(2) بإسناده عن ابن أبي عمر عن سفيان، وقال:

(فذكره مرسلاً، وهو الصواب) اهـ.

رواه البزار(3) أيضاً - عن يوسف بن محمد بن سابق، وعن(4) موسى بن محمد المسريقي، كلاهما عن حسین بن علي (هو: الجعفي)(5) عنه عن عمرو بن دينار عن جابر... وقال - عقب حدث المسريقي:

(لا تعلم أبداً وصل هذا إلا الجعفي أحسبه أخطأ فيه ؛ لأن الحفاظ إنما يرونله عن ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن جبير مرسلا) اهـ.

---

(1) كما في: كشف الأثار (2/389) ورقمه/1919.
(2) ومن طريق الجعفي رواه - أيضاً- البهيلي في الشعب (6/537) ورقمه/9196، والحافظ في الإصابة (3/13) في مسنود الشاشي... وأحاداث جابر لم تزل في عداد المفقود من مسنود الشاشي - فيما أعلم.
(3) وانظر: جمع الروائد (8/174).
وهكذا رواه الخطيب في تأريخه(1) بسنده عن الدارقطني عن محمد بن مخلد عن الحسن بن منصور (المعروف بابن علويه الصوفي) عنه. وخلف أحمد بن زهير محمد بن مخلد... فرواه الطبرياني(1) عنه عن ابن علويه عـن سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه... وقال: قال سفيان (حيٌ من الأنصار، وكان البصير ضرير البصر) اهـ. وابن علويه ترجم له الخطيب(3)، ولم يذكر فيه حرحاء، ولا تعديلاً.

وقال الدارقطني(4) - عقب حدثه عن ابن مخلد عن ابن علويه-

(تفرد به ابن مخلد عن ابن علويه عن ابن عيينة. وهو معروف برواية حسين الجعفي عن ابن عيينة. وقال إبراهيم بن بشار وحمد بن كوسان الجمالي عن ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن جبير عن أبيه. والمفسّر:

عن محمد بن جبير فقط) اهـ. يعني: المرسل. قال الخطيب - معلقـاً:

(رواه كذلك عن ابن عيينة مرسلاً: عبد الجبار بن العلاء، وأبو عبدالله بن المخزومي) اهـ. وصحّح إرساله- كذلك- البهقفي في السنن الكبرى(5)،

وفي الشعـ(1).

(1) 431/7.
(2) في الكبير (2/142) ورقمه/1033.
(3) التأريخ (7/430) ت/400.
(4) كما في تأريخ الخطيب (7/431).
(5) 200/1.
(6) تقدمت الحوالة، و(2/537) رقم/9196.
القسم الخامس والسبعون ومنه:

ما ورد في فضائل عويم بن قيس، أبي الدرداء الأنصارى - رضي الله عنه


رواه البزار - وهذا اللفظ له عن محمد بن عمر، ورواه أيضاً: الطبراني في الأوسط عن أحمد بن خليد، كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع عن محمد بن مهاجر عن يزيد بن أبي مالك عن أبي عبيد الله - وقال الطبراني: عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن...

(1) كما في: كشف الأستار (3/269) ورقمه/2727.
(2) ورقمه/399.
(3) وهو: أبو عبيد الله الحلي، وحديثه في مسنده الشافعيين (2/311-312) ورقمه/14/142 ورقمه/1417 ومنه. وله في الموضع الأول طرقة أخرى عن محمد بن مهاجر.
(4) رواه أيضاً - يعقوب بن سفيان في العرفة (2/329) عن هشام بن عمر.
ورواه من طريق هشام كذلك: الطبراني في مسنده الشافعيين (2/311-312) ورقمه/1405-1406، وابن عبدلاك في التمهيد (2/4) بسنده عن أبي مسير (وهو: عبدالله بن مسير)، كلهما عن يحيى بن حمزة (هو: ابن وافد الحضرمي) عن يزيد بن أبي مريم به. إلا أن ابن عبدلاك قال في إسناده: عن يزيد بن أبي مريم أن أبا عبيد الله حدثه عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء! وحديث هشام عن يحيى بن حمزة، وحديث ابن...
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصادقي

الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصادقي

مشمخ، كلاهما عن أبي الدرباء به... قال البزار: (وقد روي نحوه من
وجه، وليس فيه قول أبي الدرباء، محمد بن مهاجر، ويزيد ثقتان، وأبو
عبدالله، شامي مشهور). وقال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن مسلم
ابن مشمخ إلا يزيد بن أبي مريم) اهـ.

وإسنادهما صحيحان، رجاهما كلهما ثقة عاد أحمد بن خليـد-
شيخ الطبراني، وليس به بأس، وقد توبع. ويزيد بن أبي مريم يقال:
اسم أبيه ثابت وهو: أبو عبد الله الأنصاري، ويزيد بن أبي مالك، هو:
ابن عبد الرحمن الهمداني الديمطي، وأبو عبد الله أشعري شامي، لا يعرف
اسمه.

والحديث أورده الهيثمي في موضعين من مجمع الرواية، نسبه في
الأول (1) منهما إلى البزار، وإلى الطبراني في الأوسط، ثم قال: (ورجالهما-
ثقافات) اهـ، وقد علمت حال شيخ الطبراني! ونسبه في الآخر (2) إلى
الطبراني في الكبير، قال: (رواه: الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما رجال

مهاجر، كلاهما عن يزيد أشبه. وهو كذلك من بعض طرقه عن يزيد بن أبي مريم في
الذي على جزء بقيا بن خلدة لابن بشكوال(ص/ 96 رقم/ 54
والحديث عن هشام بن عمار رواه — أيضاً — ابن أبي عاصم في السنة (1/ 329،
ورقمه/ 471، ورقمه/ 242، ورقمه/ 472، ورقمه/ 274، ولم
يذكر الشهاد فيه، قال الآلابي في ظلال الجنة - عقب الموضوع الأول-: (حدث،
صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري غير أبي عبد الله مسلم بن مشمخ، وهو ثقة).
وانظر كلامه عقب الموضوعين الآخرين.

(1) 1367/ 9.
(2) 1365/ 10.118
ال الصحيح، غير أبي عبدالله الأشعري، وهو ثقة) آه... وأحاديث أبي الدرداء من المعجم الكبير لم تزل مفقودة - في حد علمي -.


رواها الطبراني في الكبير (1) عن أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي عن يعقوب بن كعب الخليبي عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وعبد الغفار بن إسماعيل بن عبد الله، كلاهما عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي عبد الله الأشعري عنه به... وأورده الفيملكي في جمع الزوائد (2)، وعزا إليه، ثم قال: (ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبدالله الأشعري، وهو ثقة) آه...

ويعقوب بن كعب هو: ابن حامد الخليبي، لم يرو له الشيخان (3)، وهو ثقة، وشيخ الطبراني أحمد بن محمد الأشعري لم يرو له أحد من أصحاب الكتاب السنة، ولا أعرف حاله، والوليد بن مسلم هو: الدمسيقي، يدلس، ويسوي، ولم يصرح بالحديث إلا عن شيخه. وعبد الغفار بن إسماعيل لم أقف على ترجمة له، لكنه قد توبع. والإسناد: ضعيف.

(1) 8 (9) ورقه/ 137.
(2) 367 (9).
(3) انظر: ما رقم له بالحافظ في التصريحة/ ص/ 1089 ت/ 7883.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعید الصاعدي

ورواه: ابن أبي عاصم في الأحاديث(1)، وفي الديات(2) عن يعقوب بن كعب، ورواهم: الذهبي في السير(3) بسنده عن عبد الرحمن بن إبراهيم والوليد بن عتبة الدمشقيان، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم به، وثقته...
والإسناد ضعيف - كذلك -؛ لعدم تصريح الوليد بالتحديث في بعض طبقات الإسناد.

ورواه: ابن أبي عاصم في الأحاديث(4) - أيضاً - عن يعقوب بن كعب عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز وعبدالغفار بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبيه به. ثم ساقه(5) عن الخوطي عبر الوليد بن مسلم عن سعيد ابن عبدالعزيز - وحده - عن إسماعيل به. ولم يصرح الوليد بن مسلم بالتحديث في هذين الطريقين عليه - كذلك -.

والخلاصة: أن الحديث منكر بلفظه هذا. والعروف لفظه في الحديث الذي قبله.

ويقع من فضائله: ما رواه الترمذي، وغيره من حديث عليه يرفعه: (إن كل نبي أعطي سبعة نجاء، وأعطيت أنا أربعة عشر...)، فعدهم، وذكر أبا الدرداء فيهم(6). وهو حديث ضعيف.

---

(1) (129/1) ورقمه/141، وفي بعض سنده تحرير.
(2) (19/19).
(3) (11/11/1018).
(4) (82/427) ورقمه/2037.
(5) في الموضع نفسه.
(6) تقدم في فضائل جماعة من الصحابة، برقم/764.
ما رواه الطبراني في الصغير، من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - يرفعه في حديث: (ولقد أوعم عبادة)... وسنده ضعيف (1).

وما رواه في الكبير من حديث عبادة بن الصامت أن أبا المدرداء من يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم... ولكن حديث لا يصح من حيث الإسناد.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على خمسة أحاديث، موصولة منها حديث صحيح. وثلاثة أحاديث ضعيفة. وحديث منكر-وallah أعلم-.

(1) تقدم في فضائل: جماعة من الصحابة، برقم/ 576.
القسم السادس والسبعون ومنه:
ما ورد في فضائل عياش بن أبي ربيعة القرشي الخزومي-رضي الله عنه
عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم-حين يرفع رأسه من الركوع يدعو لرجال يسمىهم بأسماائهم، يقول:
(اللهم أنج...), فذكر جماعة منهم: عياش هذا.
وهو هذا حديث متفق عليه-وتقدم-. وروى الطبراني في الكبير نحوه من مراسيل عبد الملك بن أبي بكر، وهو
حسن لغيره (1).

(1) تقدما في فضائل جماعة من الصحابة-برقمي/751، 752.
القسم السابع والسبعون ومنه:
ما ورد في فضائل فرّات بن حبان اليعشري (1) - رضي الله عنه -


هذا الحديث يرويه أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب، واختلف عنه.

رواه: أبو داود (2) عن محمد بن بشار، ورواه: الطبري في الكبير (3) عن علي بن عبد العزيز (4)، كلاهما عن محمد بن مهدي أبي همام الدلال (5).

رواه أيضاً: الإمام أحمد (6) - واللفظ له - عن يحيى بن آدم، كلاهما (أبو

(3) (18/82) ورقمه/831.
(4) ومن طريقه رواه - أيضاً - القرويين في التدوين (2/112-113).
(5) ورواه: البهذي في السن الكبير (8/197)، والقرويين في التدوين (2/112-113)، كلاهما من طريق أبي همام به.
(6) (5/370).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤرخ سُعدُ الصاعدِي

328

(1) ورواه: ابن قانع في المعجم (2/ 325-326) بسنده عن عباس بن موسى الأزرق عن سفيان الثوري.

(2) ورواه: الإمام أحمد في الفضائل (2/ 888) ورقمه/ 1688 عن وكيع عن أبيه.

(3) ورواه: الإمام أحمد في الفضائل (2/ 888) عن أبي إسحاق.

(4) ورواه: عبد الله في زوائده على المسند (4/ 326) عن أبي خيشمة ( يعني: زهير).

(5) ورواه: عبد الله في زوائده على المسند (2/ 299) ورقمه/ 722.
ما جعل الله في قلوبهم— ومنهم: فرات بن حيان... وقال: (وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه بهذا الإسناد عن علي إلا ضرار بن صرد عن يحيى بن اليمان) أنّه وسفيان هو الثوري. وسفيان بن اليمان هو: العجلة، صدوق يخطئ كثيرًا، لا يحتاج بحاجته إذا خولف، وليس بالقوي في الثوري خاصة(1)

يروي عنه: ضرار بن صرد، ضعيف، لأوهام له، وخطأ، وله أهل المشبحين الحديث في مجمع الزوار(2) ... فهذه طريق بين أمرها، فيبقى الطريق المتقدمان عن أبي إسحاق، وأشبههما طريق سفيان الثوري، وإسرائيل-جميعاً عن أبي إسحاق; لأن الثوري أثبت الناس في أبي إسحاق(3) حيث بعده عنه يحيى بن آدم- كما تقدم- وعبد الرزاق في المصنف، وهما من ثقات أصحابه(4)، وحديثهما عنه أصح من حديث بشر بن السري، وسماع إسرائيل - وهو: ابن يونس- كان من أبي إسحاق بأهبة، لكنه ساقه كسباه الثوري له، من أصح الأوجه عنه. وفي الطرق المتقدمة - جميعاً: عن عينه أبي إسحاق السبئي، وهو مدلس مهمل، ومدار أسانيد الحديث عليه، ولا أعلم له متابيعات، ولا شواهد; فهو ضعيف، والله أعلم.

والمفهوأ في هذا المعنى وارد في عمرو بن تغلب النمري-رضي الله عنه- لا في فرات بن حيان-رضي الله عنه- فقد روى البخاري، والإمام أحمد،

(1) وانظر: شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 723).
(2) ات. (381).
(3) انظر: شرح العلل (2/ 729).
(4) انظر: المصدر المتقدم (2/ 726).
وغيرهما - كما تقدم - (1) من طرق عن حري بن حازم عن الحسن البصري عن عمرو بن تغلب - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - آتي بمال - أو بسي - فقسمه، فأعطى رجالاً، وترك رجالاً. فبلغه أن الذين ترك عتبوا. فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: (أمّا بعد، فوالله إني لأعطي الرجل، وأدغ الرجل، والذي أدغ أحدهم إلى من الذي أعطي). ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع، والله، وأكل أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، والخير، فقلهم: عمرو بن تغلب). فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم - حمر النعم.

(1) رقم/1670.
القسم الثامن والسبعون ومنه:

ما ورد في فضائل فريك بن عمر الشاماني - رضي الله عنه -

1296-1[1] عن حبيب بن فريك - رضي الله عنه - أن أباه خرج به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعيناه مبيضتان لا يبصرهما شيئاً، فسألته ما أصابه قال: كنت أمري(2) جمالاً لي، فوقعته رجلي على بيشة، فأصببت بصري. فنفخت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غصن، فأصببت. فرأيته يدخل الحمض في الإبرة، وإنه لابن ثمانين، وإن عينيه لمبيضتان.

رواه: الطرائني في الكبير(4) عن الحسين بن إسحاق التسري عن عمثمان بن أبي شيبة، ورواه - أيضًا -(4) عن عبيد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة(1).

_____________________________
(2) بالراء المهملة، وقيل: بالواو، مصغرًا. - انظر: الاستيعاب (3/218).
(4) هكذا بالياه المتناثرة في آخره. ووقع في مصنف ابن أبي شيبة (7/445) ورقمه/166: (كنت أمرن جميلاً لي)، وعند الآخاد - من طريقه - (امرأة جميلة)، وفي دلائل الأصباهي: (ص/466-476) ورقمه/393، وفي آساد الغابة: (كنت أمرت جمالاً إلي)، وفي الإصابة (1/3303): (كنت أروض جميلاً لي) - والله أعلم بالصواب.
(6) في الموضع نفسه.
(7) وهو في المصنف (5/40) رقم/23663، و(5/238) رقم/21804 - ورقمه/2634. وانه: ابن أبي عاصم في الآخاد (5/91) ورقمه/166 - ومن طريق ابن أبي عاصم: ابن الأخر في آساد الغابة (2/447) ت/1063 - ورواه من طريق أبي بكر بسن أبي
كلاهما عن محمد بن بشر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن رجل من سلامان بن سعد عن أمه عنه به... وعزاى ابن حجر في الإصابة(1) إلى البغوي، وابن السكن من طريق عبد العزيز بن عمر به، ثم قال: (قال ابن السكن: لم يروه غير محمد بن بشر ...) أجل.


شيبة - أيضاً - الأصبهاني في دلائل النبوة (1/2) ورقمه/269.
(1) 3/208 ت/1096.
(2) انظر: الجرح والتعديل (5/189) ت/181، وقد ذهب الكمال (18/173 ت/346).
(3) 3/298.
القسم التاسع والسبعون ومنه:
ما ورد في فضائل الفضل بن العباس القرشي الهاشمي-رضي الله عنهما-

تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم-لعمه العباس، ولبني العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك... ولا يصح شيء منها من حيث الإسناد(1). والفضل بن العباس كان أكبر بني العباس، وبه كان يكين(2).

(1) تقدمت في فضائل جماعة من الصحابة، وأرقامها 769 وما بعده في بابه.
وانظر أواخر فضائل العباس-رضي الله عنه.
(2) انظر: الإصابة (3/208) 2003 ت/1424
الحديث الـ8

ما ورد في فضائل قنادسة بن ملحن القيسي - رضي الله عنه -

197 - (1) من أبي العلاء بن عمر قال: كنت عند قنادسة بن ملحن حين حضر، فمر رجل في أقصى الدار، قال: فأبصرته، وكان في وجه قنادسة. قال: وكنت إذا رأيته كان على وجه الدهان. قال: (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - مسجع على وجهه).

رواه: الإمام أحمد (1) عن ع Amir - وهذا لفظه -، ورواه (2) - أيضاً - عن يحيى بن معين و히برم أبو حمرة (3)، ثلاثهم عن معتمر عن أبيه عنه به... وهذا إسناد صحيح إلى أبي العلاء على شرط مسلم (4)؛ فيه: هرم - وهو: ابن عبدالله أعلي -، وأبو العلاء - وهو: حبان بن عمر - انفرد مسلم - دون البخاري - بالرواية لحما في الصحيح (5). وأبو العلاء منيعي (6)، فحديثه مرسلا، والمرسل من جنس الضعيف، ولم أر ما يشهد له - والله أعلم -.

(1) (5/27-28، 81)، وسكت من الموضوع الأول عنده: (آبو)، فأصبح العلاء

اسماً.

(2) (5/81).

(3) وعنهما رواه - أيضاً -: عبد الله في زوائده على المسند (5/28).

(4) وانظر: جمع الرواية (9/19).

(5) انظر ما رقم له الحافظ في التقريب (ص/120، ت/732، و/181) ت/126 - على التوالي -.

(6) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/189)، والثقافات لمابين حبان (4/171)، والموضوع المتقدم من التقريب، و/81 منه.)
الحديث الوارد في فضائل قتادة بن النعمان الأوسي - رضي الله عنه

ما ورد في فضائل قتادة بن النعمان الأوسي - رضي الله عنه

1698 - [1] عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال وقد ذكر كلاماً - قالما خرج النبي صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء - الأخرتي برقت برقة، فرأى قتادة بن النعمان فقال: (ما السرّى، يا قتادة)؟ قال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة قليل، فأحببت أن أشهدها. قال: (إذا صلِّيت قلبيت حتَّى أمرتُ بك). فلما انصرف أعطاه العرجون، فقال: (مَا ذَلِكَ هُذَا، فَسَيِّمْهُ لَكَ أَمَامَكَ عَشْرًا، وَخَلَفَكَ عَشْرًا، فَإِذَا دَخَلَتَ الْبِتَّةَ وَوُرَاءَتِهِ سَوَاءً فِي زَاوِيَةِ الْبِتَّةِ فَأَضْرَبْهَا قَبْلَ أَن يَتَكَلَّم؛ فَإِنْ شَيْطَانٌ) قال: ففعل.

هذا الحدیث رواه - في حدیث فی طول - الإمام أحمد(1) عن يونس، وسیریج، كلاهما عن فیلیج عن سعید بن الحارت عن أبي سلمة عنه... وهذا إسناد رجالة رجال البخاری، ومسلم(2). لكن: فیلیحًا، وهو: ابن سیمیان المدني، يختلفون فيه، وهو صدوق كثير الخطا - كما قال الحافظ - وروى حديثه هذا ابن خزيمة في صحيحه(3) بسنده عن سیریج - وهو: ابن النعمان الجوهری - به... والإسناد: ضعیف؛ لحال فیلیج. وصاحبا الصحيحین كانا ينتقان أحادیث الرواة. وانظر الحدیث الآتی.

---

(1) (18/168-179) ورقمه/11242
(2) وانظر: مجمع الروائین (9/167-176) وانظره: (3/167-176)
(3) (166) ورقمه/1660
الحديث رواه عن قتادة: ابنه عمر، وعياض بن عبدالله بن أبي سرح.

فأما حديث عمر بن قتادة فروااه: محمد بن جعفر بن أبي كثير، واختلف عنه. روااه: عبدالعزيز بن عبد الله(1) الأويسي عنه عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده به، روى حديثه البزار(2) عن عبدالله بن شبيب عن الأويسي به - واللفظ له -، وقال: (لا نعلم له طريقاً إلا هذا، ولا رواة إلا قتادة)، وتعقبه الهيحي في كشف الأستار(3) بقوله: (قد

(1) -بالتحريك-: غصن النحلة. -انظر: النهاية(باب: السين مع العين)2/268.
(2) وقى في الكشف مصغراً، وهو تعرف.
(3) كما في كشف الأستار (3/21) ورقمه/2709.
(4) الموضع المتقدم نفسه.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

رواه من حديث أبي سعيد (1)، وتقدم، وهو كما قال (1)، وعبد الله بن شبيب - شيخ البزار - هو: الربيعي، جميع على ضعفه.

ورواه: سعيد بن أبي مريم عنه عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر عن قتادة بله، بنحوه، وفيه: (حتى تأتي بيتك، فخذه من وراء البيت بالعرجون)، فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ. رواه: الطبراني في الكبير (3) عن يحيى بن أيوب العلاف المصري عن ابن أبي مريم (4) به... وهذا أصح؛ رجالة كلهم ثقات (5)، لكن عمر بن قتادة لا أعرف أحداً روى عنه غير ابنه عاصم، وقال ابن حجر: (مقبول) - يعني: إذا توبيع، وإلا فليس الحديث، كما هو اصطلاحه - ولم يتتابع عليه من هذا الوصع بإسناد ثابت.

وأما حديث عياض بن عبد الله فرواه: الطبراني في الكبير (1) عن أحمد بن محمد الخزاعي الأصبهاني عن محمد بن بكر الحضرمي عن سويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عنه، معاذة، إلا أن قتادة قال فيه: أردت أن أؤنسك. وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خذ هذا العرجون،

(1) وقع في الكشف: (سعد)، وهو تحرير.
(2) وهو الحديث الذي قبل هذا.
(3) (19/5-6) ورقمه/9.
(4) الحديث من طريق ابن أبي مريم رواه - كذلك - ابن أبي عاصم في الآحاد.
(5) وانظر: مجمع الرواية (2/41) ورقم/9/119.
(6) (19/13-14) ورقم/19.
فتحصَّن به؛ فإنك إذا خرجت أضاء لك عشراً أماماً، وعشرًا خلفك، ثم قال: (إذا دخلت بيتك فاضرب به مثل الحجر الأحشى، في إنسان البيت)؛ فإن ذلك الشيطان.

وفي هذا الإسناد علل ثلاث... أولاه: إسحاق بن أبي فروة متروك الحديث. والثانية، والثالثة: محمد بن بكير الحضرمي، وسويد بن عبد العزيز - وهو: السلمي مولاهم - ضعيفان. فهذه طريق لا شيء، ومنتقدتها طريق ضعيفة، قوله فيها: (إن الشيطان قد خلفك في بيتك فاذهب بهذا الجرون، فأمسك به حتى تأتي بيتك)، وضربه لما وجد في بيته بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتىخرج، ورد من وجه ضعيف من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -، وتقدم آنفاً، فهما بجماعتهما: حسنان لغيرهما. وما عدا هذا لا يصح في الحديث، حتى قوله إنه كان قنفاً - والله أعلم -.

۱۰۰۰ - عن قنادة بن النعمان - رضي الله عنه - أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته(۱) على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها. فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا). فدعا به، فغمز حدقته برزقته. فكان لا

يدري أي عينيه أصابت.

هذا الحديث يرويه عاصم بن عمر بن قنادة بن النعمان، واحتفظ عنه...

فرواه: أبو إدليس (1) عن سفيان بن عبيد الحكيماء (2) عن عبد الرحمن بن سليمان بن غسيل، ورواه الطبري في الكبير (3) عن الوليد بن حماد برقيل عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن أبيه كلاهما عن أبيه عن قنادة به...

وطلباني أن حن قنادة أصيبت يوم أحد، وفيه أن قنادة كان يلقى السهام بوجهه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فكان آخرها سهباً بدرته منه حدفيّ على خديّ، فتفرق الجم، فأخذت حدفيّ بكفي، فسعته بما في كفي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله في كفي دمعت عيناه، فقال: (المهم إن قنادة قد أوجه ببنبك بوجهه، فجعلها أحسن عينيه، وأحدهما نظاراً)، فكانت أحسن عينيه، وأحدهما نظاراً. وجيء الحكيماء - شيخ أبي إدليس - منهم بسرقة الحديث.

-- وتقدم --

(2) ورواه عنه: ابن الأثير في أسد الغابة (439)، ورواه: ابن عدي في الكامل (4/283).
(3) ومن طريقه: البهقي في الدلائل (4/399-400) - بيناه عن أبي إدليس.
(4) ورواه: البغوي في معجمه (5/47)، وابن قتيبة في معجم الصحابة (4/284).
(5) بيناه عن أحمد بن علي الحكاز، ورواه البهقي في الدلائل (4/252) بيناه عن محمد بن غالب، ثلاثتهم عن جياء الحكيماء به.
(6) (19/8) ورقمه: 12.
والحديث جاء من غير طريقه... فرواه: أبو عوانة في مسنده الصحيح(1) عن أبي إسماعيل الترمذي، ورواه: البهذقي في الدلائل(2) بسنده عن ابن أبي خيثمة، كلاهما عن أبي غسان النهدي عن ابن الغسيل به.

وأبو إسماعيل الترمذي هو: محمد بن إسماعيل، وأبو غسان هو: مالك بن إسماعيل، ثقتان. حدث به الحمائي، وأبو غسان عن ابن الغسيل، قدمت أن فيه لينين. وفي إسناد الطبراني إليه: شيخه الوالي بن حماد، وهو: ابن جابر، لا أعلم فيه جرحًا ولا تعديلًا، وصفه الذهبي في السير بالحافظ، وقال: (ولا أعلم فيه مغزوة، ولا إسوة غيره في رواية الوهاب) اهـ - وتقديم -. وعبد الله بن الفضل هو: ابن عاصم بن عمرو بن قنادة بن النعمان(3)... وعليه قوله:

(ع) في الإسناد بين قوله: (حدثني أبي عن أبيه)، وبين: (عاصم) لا مكان لـ

(ع) في الإسناد -وَالله أَعْلَم-، وعبد الله بن الفضل، وأبوه لا يعرفان - قاله:

(ع) - وقال البهذقي(4) - وقد روى حديثاً آخر، هما فيه -: (لم نكتمه

(ع) إلا هذا الإسناد، وفيهم مباهج)، وحكم الألباني(5) على حديث البهذقي هذا

أنه: منكر، وجعل عبد الله بن الفضل، وأباه... فإن دواء الطبراني ضعيف.

(1) (4/4929 ورقمه/ 196).
(2) (3/261-262).
(3) كما في إسناد حديث عند الطبراني في الكبير (19/7) رقعه/ 11، ولسان

الميزان (3/266 ت/ 1349، و221-222-224 ت/ 1780).
(4) كما في: لسان الميزان (2/222 ت/ 1780).
(5) كما في: تاريخ دمشق (17/409).
(6) سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/118) رقم/ 889.
واعمر بن قتادة - والد عاصم -، انفرد ابن حبان بذكره في الثقات، ولا يعرف إلا من رواية ولده عنه - وتقدم -.

والحديث أوردته الهيثمي في جمع الزوائد(1)، وقال - وقد عزاه إلى الطبراني، وأبي يعلى: (وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم. وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبدالله الحمدي الحمامي، وهو ضعيف)، وأورده في موضع آخر(2).

وعزاه إلى الطبراني - وحده - وقال: (وفيهم من لم أعرفه) اهـ.

ورواه محمد بن إسحاق المطلي عن عاصم بن عمر، واختلف عنه ...

فزرواه عبد الله بن إدريس عنه عن عاصم به، مرسلا... وفيه: فقال [ أي: النبي صلى الله عليه وسلم - ]: (اللهوم أكسها جمالاً)، فمات وإنا لأحسن عينيه، وما مرضت بعد. رواه: ابن سعد(3) عن ابن إدريس، وفيه: (يوم أحد).

وذكره عن ابن إدريس: ابن عبدالبار في الاستيعاب(4) عنه عن ابن إسحاق عن عاصم عن جابر بن عبدالله عن قتادة به ! ولم يذكر إسناده إليه، والأول أصح. واين إسحاق لم يصرح بالتحديث، ولم يذكر ابن عبدالبار في أي يوم أصيبت عن قتادة.

ورواه: يونس بن بكر عنه عن عاصم به، مرفوعاً، مرسلاً، بنحوه...

_____________________

(1) (8/297-298).
(2) (8/113).
(3) الطبقات الكبرى (3/453).
(4) (3/249-249).
الأخبار الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

وفيه: (يوم أحد)، و(فكان أحسن عينيه)، رواه: البيهقي في الدلائل، 1) بسنده عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس، ورواه: ابن الأثير في أسد الغابة، 2) قال: (وأنبأنا أبو جعفر بن أحمد بإسناده عن يونس بن بكر) أهـ، وابن بكير صدوق يخطئ وتقدم، وفي إسناد البيهقي: أحمد بن عبد الجبار - وهو العطاردي - سماه للسيرة صحح وتقدم شيء من هذا - وابن إسحاق مدنس، ولم يصرح بالتحديث.

ورواه: جعفر بن محمود الأنصاري عن عاصم عن جده قتادة به، مختصرًا... لم يذكر عمر - أبا عاصم -، وفيه: (يوم بدر). وأفاد ابن حجر 3 أن أبا يعلى، والبغوي 4 أخرجاه من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم ابن جعفر عن أبيه. ويعقوب بن محمد الزهري صدوق كثير الروم، والرواية عن الضغفاء - وتقدم -، وإبراهيم بن جعفر بن محمود، ترجم له البخاري 1، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وذكره ابن أبي حاتم 7، وسأل أباه عنه،

1 (3/25/691).
2 (2/6/90).
3 (2/6/464)، بالميزان (1/112) ت/ 443، والتزريب (ص/ 93) ت/ 64.
4 (2/265) الإصابة.
5 (5/47) هو في معجمه.
6 (1/278) التأريخ الكبير ت/ 894.
7 (2/91) الجرح والتعديل ت/ 236.
المحتوى الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

قال: (صالح). وذكره ابن حبان في النسخة (1)، ولا يكشفه هذا لمعرفة حاله، وابن حبان يتضاعف في توثيق المجاهيل. وجعفر صدوق (2).

وأخرجه الدارقطني، وأبن شاهين - فيما ذكره الحافظ في الإصابة (3) - من طريق عبد الرحمن بن يحيى العذري عن مالك عن عاصم عن محمود بن لبيد عن قتادة به، بنحوه، وفيه: (يوم أحد) والذري، قال أبو أحمد الحاكم (4).

(لا يعتمد عليه)، وذكره العقيلي في الضعفاء (5)، وقال: (مجهول، لا يقيم الحديث) وذكر له حديثين عن مالك، قال: (ليس لما جميعاً أصل عن مالك).

وقال الدارقطني (6) - وقد ذكر له أحاديث غريب عن مالك، استنكرها -:

(وليس هو بقوي) اه..، وحديثه هذا عن مالك. وقال الأزدي (7): (متروك).

والأشياء أنه عن عاصم عن أبيه عن قتادة، وهو مع ذلك لا يصح:

لجهالة عمر بن قتادة، والقصة مشتهرة في كتب السير، والتاريخ، والمشهور أن ذلك كان يوم أحد، وصححه ابن عبد الله (8). وفي الاعتقاد للبيهقي (9).

(1) (2/9489) ت 2002، التقرير (6/201) ت.
(2) انظر: الجرح والتعديل (3/270).
(3) 964.
(4) كم: لسان الميزان (2/1728).
(5) 964.
(6) كما في: لسان الميزان (2/443).
(7) كما في: المرجع المتقدم (444).
(8) الاستبعاد (2/48).
الأحداث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

أو أحد). وقال أبو نعيم: (أصيبت عيناه، وسقطت حدقته، فردهما النبي صلى الله عليه وسلم -).

قال ابن الأثير: (وهذا لا يصح، وإنما سقطت إحدى عينيه، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم -).

ورواه: الدارقطني، والبيهقي، كلاهما من طريق عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان - وكان أحاه لأمه - (أن عينه ذهبت يوم أحد، فجاء بما إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فردها، فاستقامت).

حدث به عن عياض بن عبد الله عند البيهقي: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك - تقدم -، ولا أدرى أهمر الراوي عنه عند الدارقطني - أم لا.

خصائصه: اشتتم هذا القسم على ثلاثة أحداث، كلها موصولة. منها حدثان حسنان لغيرهما - وفيهما ألفاظ ضعيفة نبهت عليها -، وحدث ضعيف. وذكرت حدثين في الشواهد - والله أعلم -.

---

(1) (ص/ 296).
(2) معرفة الصحابة (4/ 2338 8/ 2463) ورقمه/ 2463.
(3) أسد الغابة (4/ 91).
(5) الدلائل (3/ 253).
القسم الثاني والثمانون ومنه:
ما ورد في فضائل قتيم بن العباس القرشي الهاشمي-رضي الله عنهما-

تقدمت عدة أحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم-لعمه العباس، ولبني العباس أن يسترهم الله من النار، وأن يغفر لهم، وغير ذلك...
ومنهم قتيم هذا، ولا يصح شيء منها من حيث الإسناد (1).

(1) بضم القاف، ففتح المثلثة. قاله ابن حجر في التقريب (ص/ 799) ت/.
(2) تقدمت في فضائل جماعة من الصحابة، وأرقامها 279 وما بعده في الباب نفسه. وانظر أواخر فضائل العباس-رضي الله عنه.
الحديث الوارد في فضائل قرارة بن إياض المزني -رضي الله عنه- 170-1(1) عن قرة المزني -رضي الله عنه- (أَلَّهُ أَنَى الْبَنِّيّ -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَاهُ اللَّهُ، وَفَصَّحَ رَأْسَهُ).

رواه: الإمام أحمد(1) عن وهب بن حرير - وهذا لفظه -، وعن وكيع(2)، وعن حسين بن محمد(3)، ورواه - أيضاً - الطبراني في الكبير(4) من طريقين عن شبة بن سوار، أرعتهم وهب، وكيع، وحسين، وشبهة عن شعبة(5) عن معاوية بن قرة المزني عن أبيه به... ولوكيع في حديثه: (مسح.

(1) كان يسكن البصرة، وقيل في حرب الأزارة، سنة: أربع وستين.
(2) (249/249) ورقمه/10583، وز(5/35).
(3) (249/249) ورقمه/10593 وز(5/34).
(4) (26/26) ورقمه/12448 - ورواه من طريقه: أبو نعيم في المعرفة(4/235، ورقمه/5770 - ورواه: البيغوي في الجعديات(1/533) ورقمه/1111

بسنده عن حسين بن محمد به.

(5) (19/19) ورقمه/77 عن عبد بن غنم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعن
عبد الله بن محمد المروزي عن إسحاق بن راهوية، كلاهما عن شبة بن سوار به، بنحوه.
(6) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى(7/32) عن يحيى بن عبيد، ورواه:
الروياني في مسنده(2/102) ورقمه/1447 عن ابن إسحاق (بيعي: محمد الصغاني)،
وأبو حاتم في المراحل(ص/167) عن البابا الدوري، كلاهما عن يحيى بن معين
عن حجاج، كلاهما عن شعبة به، بنحوه... وحجاج هو: ابن محمد الأعرور.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

- صلى الله عليه وسلم - علي رأسي)، ولحسن بن محمد في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم - مسح رأس قرة، واستغفر له... والحديث صحيح.

ورجال أسانيده كلهم ثقات، رجال الشيخين، وقد وهم الهيثمي في قوله - وقد أورد الحديث في جمع الروائد(1)، وعزاه إلى الإمام أحمد، والبزار - (رجاله رجال الصحيح غير معاوية بن قرة، وهو ثقة) اهـ؛ لأن معاوية من رجال الشيخين(1)، كبقية رجال الإسناد. والحديث عند البزار(3) دون الشاهد.

(1) انظر ما رقم به الحافظ في التزريب (ص/ 956) ت/ 27176.
(2) كما في كشف الأستار (3/ 280-281) ورقمه/ 2749.
القسم الرابع والثمانون ومنه:

ما ورد في فضائل قرئة بن هبریر بن عامر الثقیري (1) - رضي الله عنه -

1703 - [1] عن قرئة بن هبریر - رضي الله عنه - قال: قال: رسول الله ﷺ - صلى الله عليه وسلم - (أقطع من رُزِقُ لَغَبّاء؟(2))، يعنيه، في قصة رواه الطبراني في الكبير (3) عن أحمد بن المغافل الدمشقي عن هشام بن عمار (4) عن صفقة بن خالد، وعن الحسين بن إسحاق التساري عن العباس ابن الويلد الدمشقي عن عمر بن عبدالرحمن، كلاهما عن عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر (5) عن شيخ بالسحل عنه ه.. وأورد القروي في جمع الزوائد (6) وعزاه إليه، ثم قال: (وفيهم رأوا لم يسم، وبقية رجاله ثقات) أهـ، وهذا أعله الحافظ في الإصابة (7) - كذلك -

(1) وقد على رسول الله ﷺ - صلى الله عليه وسلم - وهو أحد وجهي الوفود.
(2) أي: عقلا. انظر: النهاية (باب: الامام مع البناء) 4/223.
(3) (19/33-24) ورقمه /30.
(4) وعن هشام رواه - أيضاً - ابن أبي عاصم في الآحاد والثنائي (3/158).
(5) ومن طريق عبدالرحمن رواه - كذلك - ابن شاهين (كما في: الإصابة 3/34 ت/210).
(6) 1909-400/4.
(7) الموضوع المقدم - آنفاً - نفسه.
والحديث علقة البخاري في التأريخ الكبير (1) من وجه آخر عن يزيد بن جابر أخبرني شيخ بالساحل، فذكره. وقال ابن أبي حاتم (2)：(روى عبدالرحمن ابن يزيد بن جابر عن شيخ لقيه بالساحل عنه، وروى عنه سعيد بن نشيط مرسلا).

ورواه: البغوي (3)، وابن قانع (4)، والبيهقي (5)؛ ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي هلال (6) عن سعيد بن نشيط عن قرة به، ببحوه… وسعيد بن نشيط بجهول (7)، ضعف حديثه: الحسيني في البيان والتعريف (8)، والسيوطي في الجامع الصغير (9)، والناوي في فضي القدر (10)، والألباني في ضعيف الجامع (11)، وهو

(1) (7/182) ت/181(2) 810-4654-740 ت/159
(2) (7/129) ت/240 (3) المعجم (5/90-91) ورقمه/2000
(4) المعجم الصحابية (2/307)
(5) شعب الإيمان (4/160-161) ورقمه/4656
(6) وعزاة الحافظ في الإصابة (2/234) من طريق سعيد بن أبي هلال - أيضاً – إلى ابن أبي دواو، ابن شاهين - أيضاً -
(7) انظر: الجرح والتعديل (4/163) ت/1689، والديوان (ص/163) ت/
(8) (6/127)
(9) (2/205) ورقمه/6100
(10) (4/222) ورقمه/6100
(11) (5/694) ورقمه/4076، وأحوال على الضعيفة (رقمه/2860).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

كما قالوا إن أرادوا طريق سعيد بن نشيط فصدواه، وإلا فالحديث حسن غيره من طريقه عن قرة بن هبيرة - رضي الله عنه - لأن ضعفهما يسير، منحبر

- والله التوفيق -
القسم الخامس والثمانون ومنه:

ما ورد في فضائل قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري - رضي الله عنه -


رواه البخاري (2) وللفظ له عن محمد بن خالد الزهلي، والترمذي (3) عن محمد بن مروظ الأنصاري، وعن محمد بن يحيى (وهو: الزهلي).

ورواه البزار (4) عن محمد بن المثنى وابن بشار، ورواه الطبراني في الكبير (1) عن محمد بن صالح بن الوليد النمري عن محمد بن المثنى وحده، خستهم عن محمد بن عبدالله الأنصاري عن أبيه عن ثينا عن أسن به... وللترمذي عن محمد بن مروظ: (الشرط) - بالجمع -، وزاد قال الأنصاري: ( يعني: مما يلي

(1) بضم المعجمة، والراء، وقد تفتح - يعني: كبير الشرط، وهم: أعوان الأمير المرتبون لتبث أحوال الناس.

- انظر: جامع الأصول (9/102)، والفتح (13/145/1).
(2) في (كتاب: الأحكام، باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه) 143 ورقمه 7155.
(3) في (كتاب: المناقش، باب: في مناقب قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه-)

140 ورقمه 3850/5/247-648 ورقمه 880.

(4) الموضوع المتقدم نفسه.


(6) (18/1846/80 ورقمه 880.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤذن الدكتور سُعود الصاعدي

من أموره، وللطبراني: ثمامة بن عبد الله بن أسس قال: لا أعلمه إلا عن أس
 قال: (ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان قيس ابن سعد في
 مقدمته بين يديه، بمثلة صاحب الشرطة). قال الترمذي: (هذا حديث حسن
 غريب، لا نعرفه إلا من حديث الأنصارى) اهـ، وهو كما قال، وأوردته
 الهيثمي في جمع الروائد(1)، وعراة إلى الطبري، ثم قال: (ورجاه رجال
 الصحيح) اهـ، والحديث في صحيح البخاري، وجامع الترمذي ! وأوردته
 الألباني في صحيح سنن الترمذي(2)، وقال: (صحيح).

والحديث رواه الطبراني في الكبير(3) -مرة مرسلاً.. فساقه عن عبد الله
 ابن الإمام أحمد عن أبي الريب الزهراني عن محمد بن عبد الله الأنصارى به، لم
 يذكر فيه أسس بن مالك. وأبو الريب اسمه: سليمان بن داود.

(1) (9/340).
(2) (3/238) ورقمه/2065.
(3) (18/341) ورقمه/879.
القسم السادس والثامنون ومنه:

ما ورد في فضائل قيس بن عاصم المنبري - رضي الله عنه -

٤١٧٠ - [١] عن قيس بن عاصم - رضي الله تعالى عنه - قال: لما انتهت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما رآني قال: (هذا سيد أهلي الورئ).

رواه: أبو بكر البزار (١) - واللفظ له - عن محمد بن المثنى عن محمد بن الفضل - عارم - عن الصعق بن حزن - عن القاسم بن مطيع عن يونس بن عبيد، ورواه: أبو القاسم الطبراني في الكبير (٢) عن محمد بن عبدوس بن كامل السراج (٣) - محمد بن محمد الجذهوني القاضي - كلاهما عن علسي بن الجعد، ورواه - كذلك - عن عبد الله بن أحمد بن حنبل (٤) عن أبيه، كلاهما (علي، والإمام أحمد) عن محمد بن يزيد الواسطي عن زياد الجحاص (٥)، كلاهما

(١) كما في: كشف الأستار (٣ / ٢٧٧) ورقمه/٢٧٤٤.
(٢) ورواه من طريق الصعق بن حزن - أيضاً - البخاري في الأدب المفرد (ص/٨٢٧٣٨-٣١٩) ورقمه/٩٥٦.
(٣) (١٨/٢٣٩) ورقمه/٨٧٠.
(٤) وهو له في الأحاديث الطوال (ص/٢٢٣-٢٦٥) رقم/٢١٩٤ - ١٩ عن محمد بن عبدوس.
(٥) ومن طريق عبد الله رواه - أيضاً - الحاكم في المستدرك (٣/٦١٦).

رواه: أبو يعلى في المفاريض (ص/١٠٦-١٠٧) ورقمه/١٠٨ - وعنهم: ابن حبان في الثقاف (٦/١٢٣-٣٣٠) والمري في مذب الكمال (٢٤/٥٩-١١)، كلاهما من طريق هشيم، ورواه: ابن قانع في المعجم (٣/٤٨) بسنده عن محمد بن -
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

(يونس، وزيد) عن الحسن (1) عنه بي... والطبراني: (هذا سيد أهل العرب)! 
والحسن هو: البصري، لم يسمع قيس بن عاصم - رضي الله عنه - (1)؛ 
فإسناده منقطع. وفي إسناد البزار: الصعقي بن حزن، وهو لا أساس به-كما 
تقدم-. والقاسم بن مطبه فيه ضعيف (3). وفي إسناد الطبراني: زيد، وهو: ابن 
أبي زيد الجصاص، متروك-والحديث وارد من غير طريقه-. والحديث ذكره 
الحفاظ (4) عن ابن سعد بسنده عن الحسن عن قيس بن عاصم به، وحسن 
إسناده. ولم أر الحديث من هذا الوجه عن قيس في المقدار المطبوع من 
الطبقات الكبرى لابن سعد.

واللحديث طريق آخر عن قيس بن عاصم - رضي الله عنه - ... فقد 
رواه العجلي في النقات (5) من طريق سفيان عن الأخر عن خليفة بن حمزة، 

يزيد الواسطي، كلاهما عن زيد الجصاص به... وانظر: تاريخ واسط (ص/ 119)، 
والكامل (3/ 187).

(1) ورواه: الحارث بن أبي إسامة في مستنده (البغية /1 ورقته/ 471) عن 
دAUD بن المخبر عن أبي الأشهل ( يعني: جعفر بن حبان المطاردي) عن الحسن به-أيضا-. 
ورواه: عبد المخبر متروك (انظر: الضعفاء الصغير للبحاري ص/ 87 ت/ 110، وأحوال 

(2) انظر: جامع التحصيل (ص/ 116 ت/ 135، وجمع الرواية (1/ 242).

(3) انظر: الجرح والمطيل (7/ 121 ت/ 191، والمخروجين لابن حبان (3/ 
213)، والضعفاء لأبن الجوزي (1/ 16 ت/ 2759، والسديوان (ص/ 320 ت/ 
5531، والتقيب (ص/ 795 ت/ 263).

(4) الاصابة (3/ 203).

(5) (ص/ 393-394)، ووقع اسم شيخه: (أبو داود الحضري)، وصحة بالفاه.
عن جده به، بنحوه... وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات؛ سفيان هو: ابن سعيد الثوري، والأخر هو: ابن الصباح المقرئ، فما قبله حسن لغيره به – والله أعلم –.

وله عن سفيان طريق مضللة، ساقها ابن سعد في الطبقات الكبرى(1) عن خلاد بن يحيى عنه قال: أعلم عن رجل أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال... فذكره. ورواه: ابن سعد(1) عن الوقادي عن محمد بن عبد الله عن الزهري، وعنده عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن عمرو، كلاهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديث فيه طول... وهذا مرسل إسناده ضعيف جداً لأجل الوقادي.

وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة(3) عن حبيب بن زيد بن عائش المري عن أبيه قال: كنت عند النبي – صلى الله عليه وسلم – إذ أقبل قيس بن عاصم، فسمعته يقول: (هذا سيد أهل الهرير)، قال الحافظ: (وفي السنن علي ابن قرين، وهو متروك) اهـ، وعلي بن قرين هو: ابن بيهس، قال ابن معين(4): (كاذب حبيب)، وقال العقيلي(5): (كان بضع الحديث).

(1) (7/36).
(2) (1/293-294).
(3) (1/2913).
(4) كما في: تاريخ الدارمي عنه (ص/240) ت/939.
(5) الضعفاء (3/1248) ت/1948.

هو: عمر بن سعد.
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعو سعو الصاعدي

القسم السابع والثامن ومنه:
ما ورد في فضائل كعب بن عاصم الأشعري، أبي مالك المصري-رضي الله عنهـ.

 Stunningly, he mentions one of the companions of the Prophet صلی الله علیه وسلما، and he said, (1).

(1) انظر فضائل المهاجرين إلى الحبشة، ومنها الحديث ذو الرقم/132.
الحديث الوارد في فضائل كعب بن عمرو، أبي الليسر (1) الخزرجي - رضي الله عنه -

-

1705 - [1] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان الذي أسر العباس بن عبد المطلب: أبو الليسر - وهو كعب بن عمرو، أحد بنى سلمة -، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كيف أسهرته؟، يا أبا الليسر؟) قال: لقد أعانني عليه رجل، ما رأيته بعد، ولا بيل، هيهته كذا، هيهته كذا. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لقد أعانك عليه ملكٌ كريم).-

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (2) عن يزيد بن محمد - قال: يعني ابن إسحاق - قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس به، مطولاً... وهذا إسناد ضعيف; لجهالة من حدث ابن إسحاق عن عكرمة. ويزيد - في الإسناد - هو: ابن هارون.

وللحديث طريقان أخرى عن محمد بن إسحاق... الأولى: رواها ابن سعد في الطبقات الكبرى (3) عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن سعد، ثم ساقها

(1) - يفتح التنحتان باثنتين، والمهمة-، شهد العقبة، وبدراً، ومات سنة: حمس.

(2) - إنظر: أحمد الغابة (4/184)، والإصابة (3/300) ت/ 7422.

(3) - (4/234-235) ورقة/ 331.

(4) - (4/234-235) ورقة/ 331.
عن رؤم بن يزيد عن هارون بن أبي عيسى الشامي، كلاهما عن ابن إسحاق
قال: حدثني بعض أصحابنا عن مقسم أبي القاسم عن ابن عباس... فذكر
 نحوه. وهذا إسناد ضعيف - أيضاً - لجهالة من حدث ابن إسحاق. وأحمد
 ابن محمد هو: ابن أيوب، وإبراهيم بن سعد هو: ابن إبراهيم الزهري، ومقسم
 هو: ابن مجهز، وهارون الشامي ضعفي العقلي (1)، والذهبي (2) - وهو متابع -
 ولعل الحديث عند ابن إسحاق من الوجوهين; لثوبي الطريقين عنه، وكل
 منهما صالح لعضد الآخر، فالحديث مجموعهما: حسن لغيره.

والأخرى: رواه الطبري في تاريخه (3) عن ابن حميد عن سلمة بن الفضل
 عن ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتبة عن مقسم عن ابن
 عباس به، بنحوه... وهذه طريق واهية; والحسن بن عمارة هو: ابن المضرّ
 البجلي، متروك الحديث - وتقيد -، والحكم بن عتبة مدلس، لم يسمع من
 مقسم إلا خمسة أحاديث (4)، ليس هذا منها.

وروى ابن سعد (5) عن محمد بن عمر عن محمد بن صالح عن عاصم بن

(1) الضعفاء (4/358) ت/ 1968.
(2) المغني (2/705) ت/ 1762، والديوان (ص/ 416) ت/ 4434، وانظر: 
الثقافات لابن حبان (1/238)، وهذب الكمال (1/32/6522)، والتقريب
 (ص/101) ت/ 15266.
(3) (2/463).
(4) انظر: جامع التحصيل (ص/167) ت/ 141.
(5) الطبقات الكبرى (4/12).
الحاديث الواقعة في فضائل الصحابة من الرجال

عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن عبيد بن أسير مؤخرًا - من بني ظفر - أن هؤلاء أسر العباس، وعقيل بن أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (أعانك عليهما ملك كريم) … ومحمد بن عمر هو الوافدي، متروك الحديث. حدث به عن محمد بن صالح وهو ابن دنار التمار، ضعفه أبو حامد، ووهاه الدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق يخطئ) - وتقدمما -.


 هذا الحديث رواه: الإمام أحمد(1) عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق به… وساقه أبو نعيم في الخليل(3) بسنده عن أبي أحمد به، وقال: غريب من حديث الثوري، تفرد به الزبيري) اهـ. وأوردته الهشمي في مجمع الزواد(4)، وقال - وقد عزا إلى الإمام أحمد - (رجاله رجال الصحيح) اهـ! وأبو أحمد هو: محمد بن عبداللله الزبيري ثقة، لكنه كان كثير الخطأ في

(1) هكذا.
(2) (30/459) ورقمه/18499.
(3) (7/133).
(4) (6/80).
حديث سفيان الثوري، قاله الإمام أحمد - وتقدم -، وحديثه هذا عن سفيان! وأبو إسحاق - في الإسناد - هو: عمرو بن عبد الله السبيعي، مدرس، لم يصرح بالتحديث. وانحلت بأذى، لكن سفيان من قدماء أصحابه(1)، وحوشف في إسناده، ومنتهى... فرواه(2): الإمام أحمد، والميزان، وغيرهما عن طريق إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب، بنحوه، مطلولاً، وفي أوله: بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو ربه - عز وجل -، ويقول: (اللهم إنك إن قلتك هذه الفتنة لا تعيد). ولم يصرح أبو إسحاق بالحديث من هذا الوجه - أيضاً -، وسمع إسرائيل منه بأذى.

وتقدمت قصة الأسر - آنفًا قبل هذا الحديث - من طرق حسنة لغيرها، باسماً واسباً عنهم -، وفيها أن الذي أسره كعب بن عمرو، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم - في قصة أسره له، فقال: لقد أعانك عليه رجل، ما رأيته بعد، ولا قبله، هيئة كذا، هيئة كذا. فقال: (لقد أعانك عليه ملك كريم)، وهذا المعروف، وأما حديث أبي إسحاق السبيعي - من الروايتين عنه - من قول العباسي - منكر، وأما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم - من تأييد الملك للكعب بن عمرو، في حديث أبي إسحاق - من الطريقين - محتمل للتحسين، فهذا المقدر منه:

حسن لغيره - والله الموفق -.

(1) انظر: التهذيب (8/44), وهدي الساري (4/453).
(2) هذا الحديث تقدم، ومقاله (4/147).
الأحاديث الورادة في فضائل الصحابة من الرجال

۱۷۰۸ (۳) عن أبي اليسر كعب بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعنيه: (اللهُمَّ أمَّعِنْناَ بِهِ).
روى هذا الحديث الأئمة أحمد (۱) عن يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق (۱) عن بردية بن سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلامة عنه. وهذا الإسناد ضعيف، فيه علتان. الأولى: رواه عن كعب بن عمرو، لم يسم أحد منهم. والأخرى: راويه عنهم بردية بن سفيان ضعيف، قال البخاري فيه: (فيه نظر)، وتركه الدارقطني، وقد تفرد بالحديث، ولا يصح، وذهيل الهيثمي إذ أورد حديثه في مجمع الزوائد (۲)، وأعله - وقد عزاه إلى الإمام أحمد - بمن لم يسم فقط، ثم قوله: (وبقية رجاله ثقات) أه. وابن إسحاق هو: محمد، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدلبه.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة. منها حديثان حسنان لغيرهما -وفي بعضهما لفظ منكر، نبهت عليه-. وحديث ضعيف -والله أعلم-.

۱۷۰۹ (۱) (۴/۲۸۹-۸۴۲)، و(۲) (۴/۳۲-۳۳۶)، و(۳) (۴/۱۴۹-۱۶۹)، و(۴) (۴/۳۱۶).
القسم التاسع والعشرون ومنه:
ما ورد في فضائل كعب بن مالك الأنصارى-رضي الله عنه-

1709: عن كعب بن مالك-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال له في قصة نبى الله عليه-: (أبهر يَا كعبُ بنُ مَالِك بَيْ خَجِرَ يَوْمَ مَرَّ الْعَلَى بَيْنَ نَدْلِكَ كَفُومَ أَمْكَ). قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله؟ أتم من عند الله؟ قال: (بِلِ منْ عَنْدِ اللَّهِ). قال: وأنزل الله على رسوله- صلى الله عليه وسلم-: {أَنْذَرْ تَابِيْنَ اللَّهِ عَلَى الْقَبَّةِ وَالْمَعَاجِمَ}، إلى قوله: {وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ}. (1)

هذَا الحدِيث يرويه ابن شهاب الزهري، ورواه عنه جماعة... فرواه: البخارى (2)- واللفظ له- عن يحيى بن بكير (3)، ورواه: مسلم (4) عن محمد ابن رافع عن حجين بن المثنى، كلاهما عن الليث (5) عن عقبى، ثم ساقه (6) عن

(1) الآيات: (117-119)، من سورة: التوبة.
(2) في (كتاب: المغازي-باب: حديث كعب بن مالك) 7/717 ورقمه: 719 ورقمه.
(3) ورواه من طريق ابن بكير- أيضاً- البيهقي في السنن الكبرى (9/33).
(5) ورواه من طريق الليث- كذلك- النسائي في الكبرى (6/359) ورقمه:
(6) الموضع المتقدم من صحيحه (4/2130-2138).
أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن يونس، ثم ساقه مسلم (1) أيضًا عن عبد بن حميد، وساقه الطبراني في الكبير (2) بسنده عن عبد الله بن الحكم بن أبي زيد، كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله بن مسلم - ابن أخي الزهري -، ورواه: مسلم - أيضًا - عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل (قال: وهو ابن عبد الله)، ورواه: الطبراني في الكبير (3) عن أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني عن أبي جعفر النفيلي عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، ثم ساقه (4) عن عبيد ابن غنام الكوفي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الرحمن بن عبدالعزيز الأنصاري، كلهم عن ابن شهاب (5) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه به، مطولاً... وقال ابن أخي الزهري: عبد الله بن كعب بن مالك، مكان أخيه: عبد الله بن كعب ابن مالك. وقال محمد بن إسحاق في حديثه: فذكر الزهري وهو متابع -.

(1) (218/19) 
(2) (19/62) ورقمه 93 عن محمد بن عبد الله الجهرمي عن عبد الله بن الحكم به، قال: (فذكر مثله) ثم ساقه عن عبد الله بن أحمد عن عبد الله بن سعد عن عمه عن ابن أخي الزهري. 
(3) (19/62) ورقمه 91. 
(4) (19/62) ورقمه 95. 
(5) رواه من طريق ابن شهاب الزهري - وكذلك - ابن أبي شيبة في المصنف (7/423).
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

ثم سأله الطبرياني(1) بن شهاب عن ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: قال كعب، فذكر الحديث. والليث هو: ابن سعد.

وعلق هو: ابن خالد. واسم ابن وهب: عبد الله. ويونس هو: ابن يزيد الأولي.

ورواه - أيضاً - الترمذي(2) عن عبد بن حميد. ورواهم: الإمام أحمد(3).

ورواه: الطبرياني في الكبير(1) عن إسحاق بن إبراهيم الباجي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق(6) عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه به، بلغته: (أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتكم أمك). ثم بنحوه، وزاد: وفينا أنزلت - أيضاً -: (، نصَّبَ الله وَكَتَبَ عَلَى الْحَدِيثِ الصَّادِقِينَ).والحديث صحيح - أيضاً -: هذا الإسناد، صحيحه الألباني(1).

ومعمر في الإسناد هو: ابن راشد.

وحدث رواه - أيضاً -: الطبرياني في الكبير(1) عن محمد بن عبد الله(7).

(1) في (باب: ومن سورة النبوة; من كتاب: تفسير القرآنة) 5/262-264 ورقمه/92.
(2) في (باب: ومن سورة النبوة; من كتاب: تفسير القرآن) 5/315 ورقمه/271.
(3) (5/40) ورقمه/247 ورقمه/96.
(4) (46-61) ورقمه/91.
(5) (397-400) ورقمه/947، ورواه عن طريقه - كذلك: ابن حبان في صحيحه (الإنسان) 8/123 ورقمه/337.
(7) (85-87) ورقمه/173.
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

الخضرمي عن عبد الله بن عمر بن أبي بكر عن عمرو بن محمد العنقري عنخلاد الصفار عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه، مطولاً، وفيه: فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلى الغداة، ثم أقبل على أصحابه، فقال: (أشعرتم أن الله قد تاب على الثلاثة)... والحديث حسن بمجذا الإسناد: عبد الله بن عمر هو مشكداً، وخلال هو: ابن عيسى، وعبد الله بن عيسى هو: ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم لا بأس بهم -وتفقدوا جميعًا-.
القسم التسعون ومنه:
ما ورد في فضائل كلثوم بن الهمَّة (1)، ويقال: كرز بن زهدَم-رضي الله عنه

171- [1] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (كان رجل
من الأنصار (2) يهمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأهم في
الصلاة، فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد (3) حتى يرفع منها، ثم يقرأ بسورة
أخرى معها (4)... فذكر أن أصحابه كلموه في ذلك. فلما أتاهل النبي
صلى الله عليه وسلم - أخبروه الخبر. فقال: (يا فلان، ما ينفعك ممَّا يأمرُ به
أصحابك؟ وما تحمِّلك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا

(1) - بكسر الهاء، وسكون الدال-الأنصاري، من أهل قباء، نزل عليه رسول الله
صلى الله عليه وسلم، وهو أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم-المدينة.

(2) هو: كلثوم بن الهمَّة - بكسر الهاء، وسكون الدال -، وقال: كرز بن زهدَم;
وقيل غير ذلك -، وهو من بني عمرو بن عوف - سكان قباء -، وعليه نزل النبي
صلى الله عليه وسلم - حين قدم من الهجرة إلى قباء، مات قبل بعث السرايا. - انظر:
الفتح (6/27396) ت/ 7444، والإصابة (3/249) ت/ 7444.
(3) يعني السورة.
(4) هذا الكلام كان فيه اضطراب، ولم يستقم عندي، وفي نسخة التحفة (8/212)
رقم 2605، قال المباركفوري - وقد ذكر كلامًا: (... وأما لفظ
الرُمزدي فالأزهر أن في قوله: 'يقرأ بما 'تكاراً - فتفكر' أهـ، وستأتي ألفاظ
للحديث أظهر من هذا.
حديث الريح رواه: ثابت البتاني عن أنس، ومروان عن ثابت: عبيد الله بن عمر، وعابد بن فضالة.

فأما حديث عبيد الله العمري فرواية: النظمي(1) - وهذا مختص من فظه -، البزار(2) عن محمد بن إسماعيل - قال البزار: وجدت في كتابي عن محمد ابن إسماعيل البخاري - عن إسماعيل بن أبي أويس، ورواه: أبو يعلى(3)، رواه: الطبراني في الأوسط(4) عن أحمد (هو: ابن يحيى)، وكلاهما (أبو يعلى، وأحمد) عن مصعب بن عبد الله الزبيري(5)، كلاهما (إسماعيل ومصعب) عن

(1) في (كتاب: فضائل القرآن، باب: ما جاء في سورة الإخلاص) 5/106.
(2) ورقمه: 2901 ورقمه/3143 ورقمه/19.
(3) ورقمه/3353 ورقمه/188 ورقمه/363 ورقمه/137 ورقهم/1374 ورقهم/169.
(4) وقال: قال الدارقطني: (تفرد به عبد العزيز) -، وقال الدارقطني في الأخلاق (الأطراف 2/41 ورقهم/713) ورقهم/19.
(5) ورقهم/4924 ورقهم/693 ورقهم/902.
(6) الحديث من طريق مصعب رواه - أيضاً - ابن منده في التوحيد (1/9) ورقهم/2717، وأبو نعيم في مستخرجه (كما في التلقيح 2/132) ورقهم/2167، وهكذا روى الجمعية الحديث عن مصعب، وخلافهم: محمد بن داود بن سليمان، فرواه عنه النفاذ: عن عبد الله عن يونس بن عبيد عن ثابت عن أنس... أدخل يونس بين عبيد الله
عبد العزيز بن محمد عليه ﷺ. قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)

وثابت. رواه الخطيب في تأريخه (5/263) بسنده عنه، وقال: (هكذا قال: عن عبد الله بن عمر عن يونس عن ثابت. ورواه أبو القاسم البغوي - عن مصعب، لم يذكر فيه يونس، وذكر الصواب، ثم ساقه سنده عن البغوي - ورواه: عبد الله بن محمد).

(1) ورواه: ابن منده في التوحيد (1/26) ورقمه: 506، وفي السنن الصغرى (1/554) ورقمه: 614، والبيهقي في شعب الإمام المقدسي في المختارة (5/1751) ورقمه: 129، كله من طريق عن إسماعيل بن أبي أوس عن أخيه أبي بكر (وهو: عبد الله بن عبد الله بن أبي أوس) عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن عمر العمري به. ورواه: البخاري - محدثًا - (2/208) ورقمه: 1774 من عبد الله بن عمر به. قال ابن رجب في فتح الباري له (71/27-72) (رأينا لم يخرج البخاري هاهنا مسندًا؛ لأن حماد بن سلمة رواه عن ثابت عن حبيب بن سبحة عن الحارث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الدارقطني: هو أشبه بالصواب؛ ذكر كثير من الحفاظ أنه نحن الناس في حديث ثابت، وأعرفهم به) - أه. وهذا الحديث رواه عن ثابت عن أنس بن مالك جماعة: عبد العزيز بن محمد الداروري عن عبد الله العمري، ومبارك بن فضالة، وإسحاق بن فضالة، وجماعة يعطي حديثهم قوة، ويعد اجتماعهم عليه وهم واحد، فربما هو ثابت على الجادة. ثم إن ثابتًا مكث، لا يعد أن يكون له إسنادان للحديث، ثم رأيت ابن حجر في الفتح (2/3) ذكر عن الدارقطني في العمل نحو ما تقدم من كلامه، وفيه: (أي حماد بن سلمة خالد عبد الله في إسناده، فروا عن ثابت عن حبيب بن سبحة مرسلاً. قال [ يعني: الدارقطني]: "وهو أشبه بالصواب") إيه. قال ابن حجر: (إيما رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم في حديث ثابت. لكن عبد الله بن عمر حافظ حجة، وقد وافقه مبارك بن فضالة، فيحتمل أن يكون لثابت فيه شيخان) إيه. وتقيد في كلام ابن رجب ما يختلف ما ذكره ابن حجر في الإسناد... والحدث - لم ينسب - له صحة (انظر: تذبب الكمال 5/311، والاحساب 1/296، 1512، وانظر: التميز لمسلم (ص/118-217). 501، والإضافة 1/105).
الحديث المورد في فضائل الصحابة من الرجال

صحيح من هذا الوجه، من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت) اهـ. ولأي
يعلى: أن رجلاً كان يلزم قراءة "قل هو الله أحد" في الصلاة، في كل سورة،
وهو يهم أصحابه. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما يلزمك
هذه السورة؟ فقال: إن أحبها. فقال: (حبها أدخللك الجنة). وقال الطبراني
عقب الحديث -: (لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا عبد العزيز) (1)
اهـ، ولعله يعني: من وجه يعرفه، وإلا فتقديم عند جماعة من حديث ابن أبي
أويس عن أخيه أبي بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله. وأباويس
ضعف الحديث، ورواية محمد بن إسماعيل - وهو: البخاري) (2) - عنه أشبه;
لأن إسماعيل أذن له أن ينتقي من أصوله، فانتقى ما وافقه الثقات عليه. قال
ابن حجر (3) - وقد ذكر طريق سليمان هذه -: (...) فإن كان محفوظًا فهو
يرد على الطبراني في دعاه تفرد الدارودي به. ووافقه جماعة، منهم: إبراهيم
ابن محمد الشافعي، روى حديثه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري) (4)،
بسنده عنه عن عبد العزيز بن محمد به.

ويراهيم بن حمره، روى حديثه: ابن خريجة في صحيحه) (5)، والحاكم في

- والله تعالى أعلم -.

(1) وتقدم نحو هذا عن الدارقطني.
(2) عينية العراقي في الأحادي (رقم/ 117)، وابن حجر في التغييق (2/ 314)
(3) التغييق (2/ 317).
المستدرك (١)، والبيهقي في السنين الكبرى (٢)، والضياء في المختارة (٣)، كلهم من طريق عنه عن عبد العزير بـ... قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري - أيضاً - مستشهداً بعبد العزير بن محمد في مواضع من الكتاب) اهـ، ووافقه الذهبي في التلميذ (٤). وقعه العراقي (٥) بأن البخاري إنما روى له مقرناً بغيره، فلا يقال احتج به مستشهدا. ومحرر بن سلمة، روى حديثه البيهقي في السنين الكبرى (٦)، بسنده عنه عن عبدالعزير. وعبد العزير بن محمد - شيخهم - هو: الدارودي، صدوق، ذكر بعض النقاد أن حديثه عن العمري منكر؛ لكنه لم يتفرد به عنه، هو متابع... تابعه: مبارك بن فضالة، روى حديثه: الترمذي (٧) عن أبي سليمان ابن الأشعث، ورواه: البزار (٨) عن محمد بن المثنى، كلاهما عن هشام بن
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عبدالمطلب أبي الوليد، والدارمي(1) عن يزيد بن هارون(1)، والإمام أحمد(3) عن أبي النضر(4)، وعن(5) خلف بن الوليد، وعن(1) حسين بن محمد، وأبو يعلى
عن حوثرؤة بن أشرس، سنتهم عنه(5) به... وللترمذي: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة "قل هو الله أحد"، فقال: إن حبك إياها يدخلك الجنة. وقال البزار-عقب حديثه: (وهذا الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن انس إلا مبارك)اه، وقوله محمول على ما علم. ومبارك صدوق.

(1) في (كتاب: فضائل القرآن، باب: في فضل "قل هو الله أحد") 2/ 552
(2) ورواه من طريق يزيد - أيضاً - البغوي في تفسيره (4/ 450)، وشرح السنة (4/ 475) ورقمه/ 1210.
(3) ورقمه/ 12432.
(4) ورواه عن أبي النضر - أيضاً - عبد بن حميد في مسنده (المختبص ص/ 390).
(5) ورقمه/ 1306.
(6) ورقمه/ 13432.
(7) ورقمه/ 493.
(8) ورقمه/ 12512.
(9) ورقمه/ 242-43.
(10) ورقمه/ 190، وفي بعض سنده تحريف يصحح من مسنود أبي يعلى الموصلي- ورواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 3/ 72 ورقمه/ 792)، وابن عدي في الكامل (6/ 320)، كلاهما من طريق أبي يعلى به... وفرق ابن عدي بسألي جمعة.
(11) ورواه - أيضاً - عبد بن حميد في مسنده (المختبص ص/ 504، ورقمه/ 1374 عن عمرو بن عاصم الكلابي عن مبارك بن فضالة به، بنحوه، مختصرًا.

وشارك عبد الله بن عمر، ومبارك بن فضالة في رواية الحديث: شريك النخعي، روى حديثه: ابن الأعرابي في معجمٍ(1) بسند اعْتِداد به... وشريك ضعيف، يُلدِس، وطريقه حسنة لغيرها؟; كما قبلها - والله الموفق -.

(1) (ورقة / 143) 111.
القسم الواحد والثاني ومنه:
ما ورد في فضائل لقيط بن صبرة السكوني (1) - رضي الله عنه -
1711 - [1] عن لقيط بن صبرة السكوني قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم - ورجلاً مغوجتان، لا تمسان الأرض، فدعوني، فمضيت على الأرض).

رواه الطبراني في الكبير (2) عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبير (3) الحمصي عن أبي عقيلة نصر بن حزيمة عن أبيه عن نصر بن عقيلة عن أخيه محفوظ بن عقيلة عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال لقيط بن صبرة، فذكره... وأورده الهيثمي في مجمع الرواية (4) وعزالا إليه، وقال: (من طريق نصر بن حزيمة بن حبان عن أبيه، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات) أهـ... وما عرفتهما أنا - أيضًا - ولكن سمي المزي (5) حزيمة، فقال: ابن جنادة بن محفوظ بن عقيلة، وذكر أنه له نسخة كبيرة عن نصر بن عقيلة، ونصرف هذا وثقه ابن معين (6) وأبن حبان (7) وقال ابن حجر في تقريره (1) (مقبول) - يعني: إذا

(1) أبو عاصم، له أحاديث، وبعد في أهل الخجاز -انظر: المعفرة (5/19)
(2) 2562-الوطن - وأسد الغابة (4/22) ت/4534.
(3) 19/218 ورقمه 485.
(4) هكذا في المعجم، بالمثنية التحتية بعد الراي.
(5) 29/400.
(6) 354.
(7) كما في: مقذيب الكمال، الخوالة المتقدمه نفسها.
(8) الفقه (7/537).
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

توب، ولا فلین الحديث، كما هو اصطلاحه -، ولم أر من تابعه. وشيخ الطبراني: عمرو بن إسحاق الحمصي لم أقف على ترجمة له... فالحديث ضعيف، ولا أعرف لإسناده متابعات، ولا ملته شواهد - والله أعلم -.

(1) (ص/999) ت/۱۶۸۷.٧
القسم الثاني وال تعالى ومنه:
ما ورد في فضائل لقيط بن عامر بن المنتبخ العقيلي -رضي الله عنه-
عن عاصم بن لقيط: أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومعه صاحب له يقول له: فِيّك بن عاصم بن مالك بن المنتفك.
قال لقيط: فخرجت أنا، وصاحبتي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب، فأتينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين انصرف من صلاة الغد... فذكر حديثاً طويلًا فيه ذكر علم الله للغيب، وآخر الزمان، والبعث، والعرض، والوحش، والجزاء، وغير ذلك، ثم قال لقيط: فانصرفنا عنه، ثم قال: (هَلْ إِنَّ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ ذَٰلِكَ وَلْيَسْأَلُ هُمْ مِنْ أَئِلَّةِ النَّاسِ رَبَّهُ فِي الْأُذُنِّيَةِ، وَالأَخَرَيَةِ). فقال له كعب بن الحذافة -أحد بنى أبي بكر بن كلاب-: من هم، يا رسول الله؟ قال: (بَنُو المَنْتَفِقِ). قال: (بَنُو المَنْتَفِقِ أُهْلٌ ذَٰلِكَ مُنْتَفِقٌ). فهذا بعض حديث رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف؛ لضعف بعض رواته، وجهالة آخرين، ولاضطراب إسناده، وفيه ألفاظ منكرة في غير موضع الشاهد... وتقدم.

(1) يعني: أبا رزين لقيط بن عامر، ورفيقه فَيْك بن عاصم، وكير العبارة للمبالغة في النبيه والتأكيد.
انظر: الإصابة (٣/٢٩٥) ت/٩٤٠٨ ت/١٧٥٨ ق/٥١٨.
(۲) رقم: ٨٠٤٨.
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاغلي

القسم الثالث والتسعون ومنه:

ما ورد في فضائل لاحق بن مالك أبي عقيل البصري (1) - رضي الله عنه -

1- [171] عن أبي عقيل البصري (1) - رضي الله عنه - قال: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنت به، وصدقته. وسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرب سوقي; شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوقف، وشربت آخرها، فما زلت أجد بلتتها على فؤادي إذا ظميت، وبردتها إذا أصححت).

رواه الطبراني في الكبير (2) عن بكر بن أحمد بن مقبل البصري عن محمد ابن الصباح بن المؤمل عن عبد الله بن حرب عن حسان بن أسد - من رهط:

كانر بن حسن البصري - عن أبي هريرة هاشم بن عياش القرشي عنه به...

واورده الهيثمي في مجموع الزوائد (3)، وعراه إليه، ثم قال: (وجراءه لم أعرفهم)

وهما بين صحابي الحديث، وشيخ الطبراني لم يعرفهم أنا - أيضا - ...

فالحديث ضعيف من هذا الوجه، لجهالة عدد من رواته.

والحديث طريق أخرى، رواه الطبراني في الأوسط (4) عن إبراهيم عن

(1) - بلامين، مصغرا، قاله ابن حجر في الإصابة (3/24) ت/7534.
(2) - بضم الباء الموحدة، وفتح الدال المهملة، وسكون الباء المنقوطة من تحتها بائين، وفي آخرها اللام. هذه النسبة إلى بديل، وهو اسم لجذب المنتسب إليه. قاله السمعاني في الأنساب (1/298).
(3) - (22/382) ورقمه/961.
(4) - (397/9).
(5) - (4/429-440) ورقمه/2947.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(1) بن حميّة الهمذاني عن يحيى بن سعيد أبي زكريا المدني عن محمد بن صالح بن قيس - مولى: أبي الحارث بن فهر - عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي عقيل به، بنحوه، وفيه: (فوالله ما زلت أحد شبعها كلما جعت، وبردها كلما عطشت، وريّها كلما ظمّنت إلى يومي هذا)... وقال: (لا يروي هذا الحديث عن أبي عقيل إلا هذا الإسناد، تفرد به مراره). وأوردته الهيئة في مجمع الروائد (1)، وقال وقد عزا إلى الأوسط: (وفيه جماعة لم أعرفهم)هـ، وإبراهيم -شيخ الطبري- هو: ابن الحسين بن أبي العلاء الهمذاني، أخو أبي ميسرة، تقدم أن صالح بن أحمد الراغب قال فيه: (لم يكن يعرف عندنا بالحديث، وهو شيخ ليس بالمشهور)هـ. محمد بن صالح - مولى أبي الحارث بن فهر -، ترجم له البخاري (1)، ولم يذكر في جرحه، ولا تعديله؛ وترجم له ابن أبي حاتم (2)، وقال عن أبيه: (شيخه)؛ وأورده ابن حبان في المجرين (3)، وقال: (يروي المناكير عن المشهور، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد)، وذكره الذهبي في الديوان (4)، وفي المغني (5)، وقال الحافظ في

(1) بفتح أوله، وتشديد الراء. -التقريب (ص/ 928) ت/ 689.
(2) (10/ 2006).
(3) التاريخ الكبير (1/ 117) ت/ 341.
(4) الجرح والتعديل (7/ 287-288) ت/ 1059.
(5) (220) ت/ 377، وأعاده في النقات (7/ 830).
(6) (ص/ 356) ت/ 623.
(7) (220) ت/ 592.
التقريب (1): (مقبول) - يعني: إذا توبي -، وقد كان، من وجه آخر - كـ تقدم -. ويجيب بن سعيد أبو زكريا - راويه عن محمد بن صالح - لم أعرفه.
والخلاصة: أن طريقي الحديث ضعيفتان، ولا تصلح إحداهما لغير الأخرى - على ضوء ما سلف -، والله أعلم.
القسم الرابع والتسعون ومنه:
ما ورد في فضل مابور القبطي، قريب ماريا -رضي الله عنهما-

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - يرفعه - في حديث

في قصة - (ألا أخبرك يا عمر، إن جبريل - صلى الله عليه وسلم - أتاني,
فأخبرني أن الله - عز وجل - قد برَّأها، وقربيها مما وقع في نفسي).

هذا الحديث رواه: الطبراني - فيما أفاده الهيثمي -، وسنده: ضعيف -

كما سبأني١.

(1) في فضائل: إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم/1867.
القسم الخامس والتسعون ومنة:
ما ورد في فضائل ماعز بن مالك الأسلمي - رضي الله عنه -


هذا بعض حديث رواه: مسلم (1) عن محمد بن العلاء الهمداني عن يحيى بن يعلى - قال: وهو ابن الحارث المحاربي - عن غيلان - قال: وهو ابن جامع المحاربي (1) عن علامة بن مرثيد عن سليمان بن بريدة عن أبي به.. محمد

(1) في (باب: من اعترف على نفسه بالزن، من كتب: الحدد) 3/ 1221 - 1262 ورقمه 1695.

ورواه: النسائي في الكبرى (4/ 276) ورقمه 1237، والدابقي في السنن (3/ 91-92) ورقمه 93، وأبو نعم في المرفعة (3/ 168-169) ورقمه 1237، والبهقي في السنن الكبرى (6/ 83) ورقمه 214)، كلهم من طريق عن يحيى بن يعلى. -
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة من الرجال

هو: أبو كريب، وعلقمة هو: الحضرمي.

۴۱۷۱ [۲] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء الأسلمي، نبي الله صلى الله عليه وسلم - وقال فيه: قال [عَمَّيْ: النبي صلى الله عليه وسلم -] (۱) (وَالذَّي نفَسِي بُيَّدَه إِلَهَهُ الَّذِي أَفَّ أَحَمَّدَ جَنَّتُهُ ثَمَّ يَقُومُ (۱) فِيهَا)؛

هذا طرف حديث، رواه: أبو داود(۲) عن الحسن بن علي عن عبدالرزاق(۳) عن ابن جريج(۴) قال: أخبرني أبو الزبير(۵) أن عبدالرحمن بن الصامت - ابن عم أبي هريرة - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، فذكره، في قصة... وابن جريج - وهو: عبدالملك بن عبدالعزيز -، وشيخه أبو الزبير -

عن أبيه عن غيلان بن جامع به - على الصواب -.

(۱) يقال: قعسه في الماء، والقسم، أي غمسه، وغطسه. قاله ابن الأثير في النهاية (باب: القاف مع الميم) ۴/۷۱۷.۱.
(۲) في (كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك) ۴/۸۰-۸۱ ورقمه ۴۴۸۸.
(۳) وهو في مصنفه (۷/۲۶۲ ورقمه ۱۳۴۰)، ورواه من طريقة - أيضاً -:
النسائي في السنن الكبرى (۴/۲۷۷) ورقمه ۵۳۶-۵۳۶ وابن الجارد في المتنقى (ص/۸۷۱-۸۷۱ ورقمه ۱۴۸۱).
(۴) ورواه: النسائي في الكبرى (۴/۲۷۶-۲۷۷ ورقمه ۱۷۴۶ وسنده عن الضحاك بن مخلد عن ابن جريج به.
(۵) وكذا رواه: النسائي في الكبرى (۴/۲۷۷ ورقمه ۱۷۴۶ وسنده عن حجاج بن سلمة، و(۸/۲۸۸ ورقمه ۲۸۰۰ وسنده عن الحسن بن واقذ، كلاهما عن... أبو الزبير.
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

واسمه: محمد بن مسلم - صرحاء بالتحديث، وقبيه رجال الإسناد ثقات عدا:
ابن عم أبي هريرة، يختلف في اسم أبيه على عدة أقوال، ما ذكر المزي(4) في
الرواة عنه غير أبي الزبير المكى، وترجمه له البخاري(3)، وابن أبي حاتم(2)، وما
ذكرنا فيه حرجاً ولا تعديلًا. وقال الذهبي(1): (تفرد عنه أبو الزبير، وعنه ابن
جريج، لا يدرى من هذا)، فهو مجهول، أورد الألباني حديثه في ضعيف سنن
أبي داود(6)، وقال: (ضعيف).

1715- [3] عن أبي الفيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: (لا تسبوا ماعرأ).
رواه: البزار(1) عن عبد بن يعقوب الكوفي عن الوالي بن أبي ثور(7) عن
سمك بن حرب عن عبد الله بن جبير به... وقال: (لا نعلم روى أبو الفيل إلا
هذا، ولا له إلا هذا الإسناد، ولا رواه عن سمك إلا الوالي. وعبد الله بن جبير
رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه غير حديث، ولم يحدث عنه

(1) مذيق الكنال (183/17).
(2) التأريخ الكبير (676/361) ت/ 1146.
(3) الجرح والتعديل (657/397) ت/ 1410.
(4) الميزان (641/384) ت/ 849.
(5) (450-441440) ورقمه/ 902.
(6) كما في: كشف الأسوار (3/276) ورقمه/ 27452.
(7) رواه من طريق ابن أبي ثور - أيضًا - العقيلي في الضغفاء (4/193)، وأبو
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

لا إله إلا إلهُ... وعُبَّادُ الله بن جَبِير هذا مختلف في صحبته (1)، والصحيح أنه
نابعٌ، مجهولٌ (2). وأبُو الفيل لم يعرَفه، قال البخاري (3): (ولا يعرف لأبي
الفيل صحة)، وقال العقيلي (4): (لا يعرف أبو الفيل إلا من حديث الولد
هذا، ولا يدري من هو، ولا رواية له غير هذا)، وقال ابن حبان (5) - وقد
ذكر عبد الله ابن جَبِير في الثقات: (يروي عن أبي الفيل، ولا أدرى من أبَي
الفيل)، وذكره الحافظ في القسم الأول، من حرف الغاء - في الكِبْنِ في
الإصابة (6)، فإن ثبتت له الصحابة لا يضربه عدم معرفته، على ما هو الحق في
قبول ماجهيل الصحابة - رضي الله عنهم -.

وفي الإسناد: سماك بن حرب، تغير بآخرة، ولا يدري مَنْ سمع منه الولد
ابن أبي ثور، والولد هذا هو: محمد، ضعيف الحديث (7)، كذبه ابن

(1) انظر: الإثناة لمغططي (1/ 130-131) ت/ 530، والإصابة (3/ 129)
ت/ 581.
(2) انظر: الجرح والتعديل (5/ 27) ت/ 119، والاستيعاب (2/ 278).
(3) ومعجم الصحابة للبغوي (4/ 181)، وقوذب الكمال (14/ 358) ت/ 197.
(4) وجامع التحصيل (ص/ 424) ت/ 496، والتقريب (ص/ 493) ت/ 266.
(5) التاريخ الكبير (5/ 210-211) ت/ 140.
(6) الضعفاء (4/ 319).
(7) ت/ 21.
(8) (4/ 156) ت/ 908.
(9) انظر: التاريخ لابن معين - رواية: الدورى - (2/ 323)، والجرح والتعديل
(2/ 6)، والمفعولين (6/ 79)، وتاريخ بغداد (13/ 469) ت/ 7315 ت/ 1976،
والمغني (2/ 222) ت/ 1862، ومجمع الروايات (9/ 399).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

(1) وقال العقيلي: (حدث عن سماك بن متكير لا يتابع عليها)، ثم ذكر
حديثه هذا، وقال: (ورواه الناس عن سماك بن جابر بن سمرة - قصة ماعز -
وجاهة الوليد) حديث جابر بن سمرة، وهذا بعده، ولا يتابع عليها)، يرويه عنه:
عباس بن يعقوب، وهو: الرواحين، صدوق له مناكير، وهذا منها؛ فإني لم أره
بغير هذا السند، وفيه ضعفاء، وبماهيل، ولم أر له شواهد بلفظه.

وفي كل إمرأ مسلم له في الإسلم حق عظيم، وقد صرح في حديث عبد الله
ابن مسعود-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سباب
المسلم فسوق وقينه كفر)، رواه: الشيخان (3). قال النوري (4): (سبباً للمسلم
بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه
 وسلم) (6).

 صلى الله عليه وسلم - (لقد ناب توبةَ أو ناب صاحب مكَّةُ) (5) عَلَيْهِ
فَنَهُو - يعني: ماعز بن مالك، في قصة - .

(1) كما في: تأريخ بغداد (13/1970).
(2) الضعفاء (4/319) ت. 1920.
(3) البخاري (11/135) ورقمه/ 48. ومسلم (1/81) ورقمه/ 64.
(4) شرحه على مسلم (2/64).
(5) المكس: الضريبة البابية وأخذها المكس، وهو: العشارة.
(6) انظر: المجموع المغيث (بمن باب: الميم مع الكاف) 2/224، والنهاية (باب: الميم
مع الكاف) 4/349.
هذا حديث غريب جداً رواه: الطبراني في الكبير (1) عن الفضل بن هارون عن منصور بن أبي مزاحم عن أبي شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به... واسم أبي شيبة: إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، متروك الحديث - وتقدم - والحكم هو: ابن عتبة، مدليس، لم يصرح بالتحديث، سمع من مقسم خمسة أحاديث، ليس هذا منها (2). والفضل بن هارون - شيخ الطبراني - ترجم له الخطيب في تأريخه، ولم يذكر فيه حرحاً، ولا تعديلًا. ومنصور هو: التركي.

والحديث معروف بمنعه لامرأة من غامد، من الأزد، عند مسلم في صحيحه، وسياقي (3).

ورصة ماعز- رضي الله عنه- متواترة، نص على تواترها: السيوطي في الأزهر المنثارة (4)، والزيدبي في لقط الآلث (5).

خلاصة: اشتمل هذا القسم على أربعة أحاديث، كلها موصولة. منها حديث رواه مسلم. وحديثان ضعيفان. وحديث واه.
ما ورد في فضائل مالك بن التيبراني (1) الأنصاري - رضي الله عنه -

في حديث فيه طول: (فَسَلَّمُ ٱلۡقَصَارِ ٱلۡقَصَارِ ۤلَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلۡيۡلَهُ وَسَلَّمُ)

وداعاً لهم - يعني: أبا الهيثم بن التيبراني الأنصاري، وزوجه: أم الهيثم.

رواية: أبو يعلى (2) عن زكريا بن يحيى (3) عن عبد الله بن عيسى (4) عن يونس بن عبد عن عكرمة عنه به. ورواه الطبراني في الكبير (5) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل وحخر بن محمد الفرمي، كلاهما عن زكريا بن يحيى به. قال:

(ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول) فذكره... وللطبراني: (ودعا هم بخير). وعبد الله بن عيسى هو: أبو خلف الخزاز، قال أبو زرعة (6): (منكر)

1) يفتح المثنى الفوقانية، مع كسرها. قاله ابن حجر في الإصابة (4/210) ت/ 1199.
2) (1/214-210) ورقمه/ 250.
3) (2/462) ورواه ابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير/ 583) عن أبي زرعة، والعقيل في الضعفاء (2/246) عن داود بن محمد، كلاهما عن زكريا بن يحيى به...
4) وهو خصص عند ابن أبي حاتم، قال ابن كثير: (هذا غريب من هذا الوجه).
5) من طريقه رواه - كذلك - ابن عدي في الكامن (4/252)، ولم يسبق لفظه.
6) (5/193-204) ورقمه/ 568.
7) الدعاء (2/529).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(1) كما في: تذيب الكمال (10/164) 416 / 416 T 3474.
(2) الضفاء (2/286) 856.
(3) الكامل (4/251-252).
(4) الضفاء (2/124) 2086.
(5) كما في: التهذيب (5/303).
(6) (1/103-318) ورقمه/21050.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعو سهادي

عيسى) اهـ. والمشهور أن إسماعيل المكي هو: إسماعيل بن مسلم، أبو إسحاق البصري، وهو ضعيف الحديث - وتقديم - ورسمه المكي يحتل أن يكون:

إسماعيل بن أمية بن عمرو القرشي، وهو ثقة(1).

ووالحديث أورده الهيثمي في جمع الزوائد(2)، وعزاه إلى البزار، وأبي يعلى، والطبراني في الكبير، ثم قال: (وفي أسانيدهم كلها: عبدالله بن عيسى أبو خلف، وهو ضعيف) اهـ. فالإسناد ضعيف، ولا أعلم للحديث طرقاً أخرى، ولا شواهد.

(1) انظر: مذكرب الكمال (٣/٤٥) ت/٤٣٦.
(2) (١٠/٣٢٦-٣٢٧).
القسم السابع والتسعة ومنه:
ما ورد في فضائل مالك بن سنان الخدري، والد أبي سعيد- رضي الله عنه -

1719 - [1] عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن أبا -
مالك بن سنان - لما أصيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه
يوم أحد، صم مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وازدرده (1). فقيل له:
أنشر الدم؟ قال: نعم، أشرب مد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(خالقاً ذُميّ بدَمِه، لا تمسه
الثناء).

هذا الحديث رواه عن أبي سعيد ولداه: عبد الرحمن، وأم عبدالرحمن.
فأما حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد فرواه: الطبراني في الأوسط (2) عن
مسعدة بن سعد عن إبراهيم بن المنذر عن عباس بن أبي ش湄ة عن موسى بن
يعقوب عن ابن (3 الأسفاق) عن ربيح (4) بن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه
به، واللفظ له... قال الطبراني: (لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا هذا)

(1) أي بلعه. - انظر: القاموس المختصر (مادة: زَرُد) ق/ 364.
(2) (10/410-411) ورقمه/ 1094. ورواه عنه: أبو نعيم في المعرفة (5/
2456) ورقمه/ 994.
(3) في المطبوع: (أبي)، وأظهره: تجريفًا.
(4) ورواه من طريق ابن الأسفاق: ابن السكن، كما في الإصابة (3/346).
(5) أولاه رأى مضمعة، ثم باء مفتوحة معجمةً واحدة، ويء ساكنة معجمة بفتحتين
من تعتبرها، وآخرها حاء مهملة. عن ابن ماكولا في الإكمال (4/188).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر (أه)، وسيأتي إسناد آخر للحديث، عنده في الكبير. وفي إسناده هذا علل... شيخه لا أعرف فيه جراحًا ولا تعديلًا. وتقدم. وعباس بن أبي شمالة - هو: أبو الفضل - مولى: ابن تميم - المدني.

تفرد بالرواية عنه - فيما أعلم - إبراهيم بن المنذر، ولم يوثقه غير ابن حبان(1). وترجم له البخاري(2)، وأبي حاتم(3)، ولم يذكر فيه جراحًا ولا تعديلًا.

حدث بهذا عن موسى بن يعقوب، وهو: ابن عبدالله، بن وهب القرشي، ذكره جماعة في الضعفاء، وقال أبو داود: (له مشايخ بجهولون) وتقدم. حدث بهذا عن ابن الأسقع، وهو: مصعب، لم أر في الرواة عنه غير موسى بن يعقوب، ترجم له البخاري(4)، وأبي حاتم(5)، ولم يذكره من حاله إلا أنه روي عن ربيه بن عبدالرحمن، وعنه موسى بن يعقوب، ورحي بن عبدالرحمن، هو: ابن أبي سعيد الخدري، روى عنه جماعة، ذكره الإمام أحمد(6)، وقال: (رجل ليس معروف). وترجم له البخاري(7)، ولم يذكر فيه جراحًا ولا تعديلًا. وقال الترمذي(8): (قال محمد [ يبني البخاري]: ربيه بن عبدالرحمن.

---

(1) التحرير الكبير (7/10) ت/32.
(2) التاريخ الكبير (7/17) ت/1197.
(3) الجرح والتعديل (6/217) ت/1028.
(4) التاريخ الكبير (7/353) ت/1424.
(5) الجرح والتعديل (8/307) ت/1424.
(6) كما في: الكامل (3/173.
(7) التاريخ الكبير (3/321) ت/1142.
(8) العلل الكبير (الترتيب 1/113).
ابن أبي سعيد منكر الحديث). وقال أبو زرعة(1): (شيخ). وذكره ابن حبان في الثقات(2) - ولم يتابع، فيما أعلم - وأورده ابن عدي(3)، وابن الجوزي(4)، والذهبي(5) في الضعفاء. وقال ابن حجر في التقريب(6): (مقبول)
- يعني: حيث يتابع، إلاّ فلحن الحديث، كما هو اصطلاحه - وقد توعي -
كما سيأتي... والInsensitive: ضعيف.

ورد نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد(7) الحديث، وقال - وقد عزاه إلى الأوسط - (و لم أر في إسناده من أجمع على ضعفه) أهـ.

وأما الحديث أم عبد الرحمن بنت أبي سعيد فرواه: الطبرياني في الكبير(8) عن
عبد الله بن أحمد بن حنبل عن الصليت بن مسعود الجحدري(9) عن موسى بن محمد بن علي(10) عن أمه أم سعيد بنت مسعود بن حمزة بن أبي سعيد الخدري

(1) كما في: الجرح والتعديل (3/519) ت/ 2340.
(2) (1763)
(3) الكامل (3/6).
(4) الضعفاء والمروكون (1/279) ت/ 1211.
(5) المغني (1/277) ت/ 2085، والديوان (ص/133) ت/ 1384.
(6) (ص/18) ت/ 1892.
(7) (ص/318) 1870.
(8) (ص/270).
(9) (6/34) ورقة/ 5430.
(10) عن الصليت رواه - أيضاً-: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني (4/124) ورقة/ 2085، والبيت في معجم (5/242) ورقة/ 2085. وانظر: أسد الغابة (4/251 ت/ 5950). ورواه: الحاكم في المستدرك (3/632)، و(3/64) بسنه عن محمد بن...
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

عنها بله، بلفظ: أصيب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فاستقبله مالك بن سنان: فمص حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - [](1): ثم أزدرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - [(1): (من أحب أن ينظر إلى من خالط دمي دمه فلينظر: إلى مالك بن سنان)... وأوردته:

الهشمي في مجمع الزوائد (1)، وعزاه إليه، وسكت عنه. وفي الإسناد: موسى بن محمد بن علي هو: الأوفي - وفي المستدرك (3) أنه حجي -، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4)، ولم يعرف من حاله بأكثر من أنه روى عن أم عبد الرحمن بن أبي سعيد، وقول أبيه: (هو شيخ، مدني، قدم بغداد، نزل درب الأنصار) اهـ. وترجمه الخطيب في تأريخه (5)، ولم يرد على ما ذكره ابن أبي حاتم، نقله عنه. وموسى الأوسي حدث بهذا عن أم سعيد بنت مسعود بن حمزة بن أبي سعيد عن أم عبد الرحمن بن أبي سعيد - كما تقدم -، ولم أر لهما ترجمة؛ فالإسناد ضعيف.

وأفاد ابن حجر (1) أن سعيد بن منصور روى الحديث من طريق ابن عيسى الطابع عن موسى بن محمد به... وسكت عنه في الموضع الأول، وقال الشهاب في التلخيص (3/639): (إسناده مظلم) اهـ.

(1) ساقطة من المعجم، استذكرته من مجمع الزوائد (6/441).
(2) الخوالة المتقدمة - آنفاً - نفسها.
(3) تقدمت الخوالة عليه.
(4) (8/161) ت 713.
(5) (13/982) ت 6982.
(6) (23/46) في الإصابة.

وقوله في الحديث: (خالط دمي دمه) حسن لغيره، من طرحه. وقوله: (لا تمسه النار) لا أعلمه إلاّ بهذا الإسناد - والله أعلم.

[^1]: في المطبوع: (عمرو) - يفتح العين المهملة -، وهو تحرير.
[^2]: انظر: تذيب الكمال (162/ 352) ت/، تقريب (ص/ 197) ت/، 4934، 82/ (ص/ 82).
الآحاديث الواردة في فضائل مالك بن عمير السلمي الشاعر (1) - رضي الله عنه -

1720 - [1] عن مالك بن عمير السلمي - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، أمسح على رأسي. قوضعت يده على رأسي... في حديث فيه:
ولقد عمّر مالك حتى شاب رأسه، ولحيته، وما شاب موضوع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا بعض حديث رواه الطبراني في الكبير (2) عن علي بن إسحاق الوزير الأصباهي، عن محمد بن منصور الجوواز (3) المالك، عن يعقوب بن محمد الزهري (4) عن أبي صخر واصلي بن زيد السلمي، ثم الناصري قال: حدثني أبي، وعمومي عن جدي مالك بن عمرو... فذكره. وأوردته الهيثمي في جمع الرواية (5)، وعزاه إليه في الكبير، والأوسط (6)، ثم قال: (وفيه من لم أعرفه) اهـ، ولهه يعني: أبا صخر، وأباه، وعمومته؛ فإني لم أقف على ترجمتهم.

(1) شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -فتح مكة، وحجنتنا، والطائف، وعائدة في أهل المدينة.
(2) (1/194-195) ورقه/290.
(3) أوله جيم مفتوحة، وواف مشددة، وأخره زاي. - الإكمل (3/202).
(4) وكذا رواه: البغوزي في معجمه (5/216) ورقه/299 بسنده عن محمد ابن أبي مسرة المالك، عن يعقوب به.
(5) (8/120).
(6) الحديث في الأوسط (8/232) ورقه/744، دون الشاهد.
ويعقوب بن محمد الزهري - راويه عن أبي صخر - تركه غير واحد، وقال العقيلي: (في حديثه وهم كثير)، وقال ابن حجر: (صدق كثير الوهم، والرواية عن الضعفاء) اهـ وتقدم... فالإسناد: ضعيف - في أحسن أحواله -، والله أعلم.
الأحاديث الموجهة في فضائل الصحابة للدكتور سعواد الصاعدي

القسم التاسع والتسعون ومنه:
ما ورد في فضائل مالك بن قيس الأنصارى-رضي الله عنه-

انظر ما سبأني في فضائل أبي خليفة الأنصارى-رضي الله عنه.

القسم المتمم للمحتاجين:
ما ورد في فضائل محمد بن حاطب بن الحارث القرشي(1)-رضي الله عنه-

172-1722-1722 [1-2] عين محمد بن حاطب-رضي الله عنه- قال:

انصبعت عليه يدي من قدر، فذهبت بي أمي إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو في مكان. قال: فقال كلامًا فيه: (أذهب البأس رب العالمين).

وأحبسه قال: (أشف أنت الشافی). قال: وكان يتفيل.

هذا الحديث رواه: سماك بن حرب الزهلي، والحارث بن محمد الجمحي،

كلاهما عن محمد بن حاطب.

فأما حديث سماك بن حرب فجاء من طريق: شعبة بن الحجاج، وإسرائيل

ابن يونس، وشريك بن عبد الله القاضي، ومسعر بن كدام، وزكريا بن أبي

زيداء، كلهم عنه.

(1) هاجر أبوه إلى الحبشة، ويقال إنه ولد لما. ومات أبوه هناك، فقامت به أمه

إلى المدينة مع أهل السفيتين. وقيل مات سنة: ست وثمانين. -انظر: الإصابة(3272)

7765
فأما طريق شعبه عنه فرواه الإمام أحمد (1) ولفظ له، ومن طريقه: الطبراني في معجمه الكبير (2) عن يحيى بن سعيد (وهو: القطان)، ثم ساقها: الطبراني في الكبير (3) عن محمد بن إسحاق بن راهوية عن أبيه عن النضر بن شميل، كلاهما عنه به... وهذه طريق حسنة، لأن سماك بن حرب صدوق - وتقيد.

وأما طريق إسرائيل عنه فرواه: الإمام أحمد (4) عن أبي أحمد (يعني: محمد ابن عبد الله الزبيري) عنه به، وفي لفظه: ... فجعل يمسح يدي، ولا أدرى ما يقول - أنا أصغر من ذلك -، فسألت أمي، فقالت: كان يقول: (أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلاّ شفاؤك)... وإسناده مثل الأول.

وأما طريق شريك بن عبد الله فرواه: الإمام أحمد (5) عن أسود بن عامر وإبراهيم بن أبي العباس، ورواه (6) مرة - عن إبراهيم وحده، ورواه: الطبراني في الكبير (7) عن الحسين بن إسحاق التستري عن يحيى بن عبدا الحميد.

(1) (24/11) ورقمه/15452.
(2) (24/19) ورقمه/15466.
(3) الموضع المتقدم - آنفأ.
(4) (40/30) ورقمه/12776.
(5) (30/20) ورقمه/12777.
(6) (24/19) ورقمه/15454.
(7) (24/19) ورقمه/1537.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الحماني، ثلاثتهم عنة(1) به، بنحو حديث إسرائيل... وشريك ضعيف الحديث، وطريقه حسنة لغيرها متابعاً. ويحيي الحماني - في إسناد الطبري - منهم بسرعة الحديث، والحديث وارد من غير طريقه - وتقدماً.
وأما طريق مسخر عنه فرواها: الطبري في الكبير(2) عن محمد بن عبدالله الحضرمي عن هارون بن إسحاق عن وكيج عنة(3) به، بنحوه، وفيه: (فحملتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم - فرقاني)... ووكيج هو:
ابن الجراح، والإسناد حسن - كذلك -.
وأما طريق ابن أبي زائدة عنه فرواها: الطبري(4) - أيضاً - عن عبد بن غنام عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر(5) عنه به، بنحوه، وفيه:

(1) ورواها من طريق شريك - كذلك - ابن أبي شيبة في المصنف (5/041) ورقمها / 1.
(2) وكذا رواه النسائي في السنن الكبرى (6/054) ورقمها / 10865، وفي عمل اليوم والليلة (ص/ 560) ورقمها / 1026، والبيهقي في الدلائل (6/174) وسندهما عن جعفر بن عون عن مسخر.
(3) وكذا رواه النسائي في السنن الكبرى (6/054) ورقمها / 10864، وفي عمل اليوم والليلة (ص/ 606) ورقمها / 1025، وسنده عن محمد بن بشر... ورواى: الطالبسي أبو داود في مسنه (5/165) ورقمها / 1194 - ومن طريقه: البيهقي - في الدلائل (6/174) - والنسائي في الكبرى (5/253) ورقمها / 10863، وفي عمل اليوم والليلة (ص/ 550) ورقمها / 1024 عن إسماعيل بن مسعود عن خالد، وابن حبان في صحيحه (الإحسان/ 7/041 ورقمها / 1972) بسنده عن النضر، كلهم عن
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

(فجعل ينفث، ويتكلم بكلام)، والإسناد كالذي قيله.
وأما حديث الحارث بن محمد الجمعي عن محمد بن حاطب فرواه:
الطبراني في الكبير (1) عن بشر بن موسى عن الحميدي عن عبد الله بن الحارث
ابن محمد بن حاطب الجمعي (2) عن أبيه عن جده محمد بن حاطب به,
بجده، وفيه: (فلا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلا أدرى
أنفث - أو مسح - علي رأسي، ودعاه بالبركة، وفي ذريتي). وأوردده
الهشيمي في مجمع الرواية (3)، وقال - وقد عرر إليه - (والحارث بن محمد بن
حاطب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات) اهـ، والحارث بن محمد معروف
بالنسب، مجهول بالنقل؛ فلي لم أر له ترجمة في كتب التواريخ، والرجال. وابنه
عبد الله صدوق (4) لا يصل إلى درجة الثقة، وهو: عبد الله بن الحارث بن محمد
ابن عمر بن محمد بن حاطب الجمعي، نسب في الإسناد إلى جده الرابع.

شعبة به.

(1) (19/ 239) ورقم/ 530، وعنه: أبو نعيم في المعرفة (2/ 66-17) ورقم/ 244.
(2) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة (2/ 66) ورقم/ 443 عن أبي أحمد محمد بن
إبراهيم عن القاسم بن فورك عن إبراهيم الهروي عن عبد الله بن الحارث به، بجده.
(3) (9/ 481).
(4) انظر: الجرح والتعديل (5/ 148) ت/ 148، وغذيب الكمال (14/ 290-396)
ت/ 217, والميزان (3/ 119) ت/ 271, والتقريب (ص/ 498) ت/ 286.
(2381.
الأخداث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

١٧٢٣ - ١٨٦٩

[٣] عن محمد بن حاطب عن أميه أم جميل بن نت الحبل

- رضي الله عنهما - قالت: أقبلت بك من أرض الحبشة، حتى إذا كنت من المدينة على ليلة، أو ليتين طبخت لك طبخًا، ففني الحطب، فخرجت أطلبه، فتناولت القدر، فانكشفت على ذراعك، فأنتبعت بك النبي صلى الله عليه وسلم -، فقلت: بأمي يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب. فقل في فك، ومسح على رأسك، ودعا لك، وقبل يجل على يديك، وقول: (أذهب إلى الأس برب الناس، وأشف أنك الشافع، لا شفاء إلا شفاء، لا يُغادر سقمه). فقلت: فما كنت بكم من عديه حتى برأتي بدنك.

هذا الحديث رواه: الإمام أحمد (١) - واللفظ له - عن إبراهيم بن أبي عبيس ويونس بن محمد، وروااه الطبراني في الكبير (٢) عن الفضل بن العباس الأصبغاني، وساقه عن محمد بن عبد الله الحضري عن زكريا بن يحيى - زحمويه (٣) -، وساقه أيضاً - عن محمد بن الفضل السقطي عن سعيد بن سليمان (٤)، خسستهم عن عثمان بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن

(١) واسمه: فاطمة - وقيل غير هذا -... انظر: المعجم الكبير (٢/ ٣٦٣)، وأسد الغابة (٢/ ٢٣٠، ٤/ ٣٠٩).
(٢) (٢/ ١١، ١٥٤، ١٥٩، ١٣٧، ٣٧٤، ٤٣٨).
(٣) (٢/ ١١، ٧٣، ٣٠٦، ٩٠، ٢، ٤٣٨).
(٤) وكذا رواه: أبو نعيم في المعرفة (٢/ ٦٧)، ورقمه (٦، ٤٥) ورقمه (٦، ٧٧) ورقمه (٦، ٧٧) ورقمه (٦، ٧٧).
(٥) هو: الواسطي، روى الحديث عنه - أيضًا - في البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٤٧).
الحديث أورد أنه ابن الأثير في أسد الغابة، وتزعم إلى ابن منده. وأورد:

(1) ورواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان) 7/426 (ورقمه 2457) بسند عن

(2) الجرح والتعديل (6/426) ت/ 1249.

(3) الميزان (3/192) ت/ 6917.


(5) الجرح والتعديل (6/144) ت/ 782.

(6) المغتفي (2/426) ت/ 4006.

(7) التأريخ (2/131) ت/ 6186.
ابن حجر في الإصابة(1)، وعزاء إلى البغوي -أيضا- وتقدم عليه نحو الحديث مختصراً من حديث محمد بن حاطب نفسه... أصل هذا الحديث، وما ورد فيه من الرقى: حسن لغيره -وبالله التوفيق -. خلاصة: اشتمل هذا القسم على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة، منها حديثان حسان، وحديث حسن لغيره.

----------------------------------
(1) (03/376) ت/1465 ه.
الأحاديث الورادة في فضائل الصحابة من الرجال

المقدمة
ما ورد في فضائل محمد بن فضالة بن أسس الأنصاري (1) - رضي الله عنه -

۱۷۴-۱ [عند إدريس بن محمد بن يونس (۲) بن محمد بن فضالة قال: حدثني جدي عن أبيه قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وأنا ابن أسبوعين، فأتي بي إليه، فمسح على رأسي، وقال: (سَمُوَّةٍ بَاسِمٍ، ولا تكوى بكتبي). وحج بي معه حجة الوداع، وأنا ابن عشر سنين. قال: فلقد عمير محمد حتى شاب رأسه، وما شاب موضع يد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير (۳) عن أحمد بن عبدالله البزار البصري عن محمد بن عبدالله بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، وساقه - أيضاً - عن أحمد بن عبد الله الحضرمي عن عبدالله بن أبي زياد القطرباني، كلاهما عن يعقوب بن محمد الزهري عن إدريس بن محمد بن يونس بن محمد بن فضالة به... وأوردته الهيثمي في مجمع الرواين (۴) وقال - وقد عزاه إليه -: (وفيهم: يعقوب بن محمد الزهري وثقة ابن حبان، وغيره. وضعنه جمعة، وبقية رجاله ثقات) اهـ.

(٢) اسم يونس غير واضح في المطبوع من المعجم الكبير، كأنه كتب أسس، ثم أدخلت عليه تعديلات، وحذف للنقط، وما أثبت هو الصواب.
(٣) (٤/٥٤٧) ورقمه (٢٤٤). ۱۹/۱۲۴.
(۴) (٥/٤٨).
ويعقوب وهاه أبو زرعة، وقال أبو حام: (وهو على يدي عدل، أدركه فلم
أكتب عنه)، وذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء، وقال: (في حديثه وهم
كثير) -وتقدم-، وأشار أبو نعيم في المعرفة(1) إلى أن ابن أبي فديك - واسمه:
محمد ابن إبراهيم - تابعه... ورأيته أخرج حديث ابن أبي فديك في موضع
آخر(2) دون الشاهد. حدث يعقوب بن محمد بهذا عن إدريس بن محمد بن
يونس، ترجم له البخاري(3)، وابن أبي حاتم(4)، ولم يذكرنا فيه جرحًا، ولا
تعميدًا، ولم يذكرنا في الرواية عنه سوى يعقوب. وذكره ابن حبان في
الاثنتين(5)، وهو معلوم التساو. حدث إدريس بهذا عن جده يونس، ذكره
البخاري(1)، وابن أبي حاتم(6)، ولم يذكرنا فيه جرحًا ولا تعميدًا أيضاً.
ولله عن يونس إسناد آخر... فرواوا: أبو نعيم في المعرفة(8) بسنده عن
الحسن بن سفيان عن إبراهيم الجوهري عن عبدالله بن كثير عنه عن أبيه قال،
فذكره نحوه. وفي الإسناد إضافة على يونس: عبدالله بن كثير، وهو: ابن

(1) (2/ 85) إثر الحديث ذي الرقم 665.
(2) (2/ 220-221 ورقه/ 831).
(3) التأريخ الكبير (2/ 37) ت/ 1.67.
(4) الجرح والتعديل (2/ 265) ت/ 905.
(6) التأريخ الكبير (8/ 410) ت/ 3516.
(7) الجرح (9/ 146) ت/ 1032.
(8) (2/ 85 ورقه/ 665).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

جعفر المدني، قال ابن معين (1): (صاحب معمات ليس بشيء)، وذكره ابن حبان في المجروحين (2)، وقال: (قليل الحديث، كثير التحليط فيما يروي، لا يحتف به إلا فيما وافق الثقات)، وقال الذهبي (3): (لا يدرك من ذا؟ وذكر له حديثًا غير هذا، وقال عقبه: (وهذا باطل، والإسناد مظلم).

وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، لا أعلم له طرقًا أخرى، ولا شواهد.

(1) كما في: المجروحين (2/10).
(2) الموضع المتقدم نفسه.
(3) الميزان (3/187) ت/458.
القسم الثاني ومئتان:
ما ورد في فضائل محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي-رضي الله عنه-
عن ابن عباس ينميهم: (اللهم أعنهم)، يعني: محمد بن مسلمة،
وجماعة آخرين، وجههم النبي صلى الله عليه وسلم-إلى قتل كعب بن
الأشرف، فقالوه.
والحديث رواه: الإمام أحمد، وغيره، وهو حديث حسن-وتقدم-١.

(١) في فضل جماعة من الصحابة، ورقمه/٧٥٩.
القسم الثالث ومنتان:
ما ورد في فضائل مدلوك، أبي سفيان(1) - رضي الله عنه.

1725 - [1] عن أمينة بنت أبي الشعاء، وقُطبة - مولىها - فَمَا رَأَى مُدَلِّكَا أَبا سَفِيَانَ، فَسَمِعَتِهِ يَقُولُ: (آتِيَتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - مَعَ مَوَالِي فَأَسَلَمْتَهُ)، قَالَتْ آمَنَة: فَأَرَأَيْتُ مَا مَسَحَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من رأسه؟! وقد أَبْيَضَ ما سُوِى ذَلِكَ.

رواه الطبراني في الكبير(2) عن جعفر بن محمد الفريبي[3] أبي عبد الملك القرشي، كلاهما عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي عن مطر بن العلاء عن أمينة بنت أبي الشعاء، وقُطبة - مولىها - به... وأوردته الهيثمي في جمع الروائد(4)، وقال - وقد عزاه إليه: (وَفِيءَ من لم أَعْرَفُهُمْ) اهـ، ولهذه يعني آمنة، ومولىها؛ فإني لم أُقَفَ على ترجمة لأي منهم. وحدثهما رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى(5) - أيضاً - عن سليمان بن عبدالرحمن، وفيه أن مطرًا قال: (حدثني عمري أَمَّة - أو: أَمْيَة -، وقُطْبَة - مولاة لنا-). ورواه البخاري في تأريخه الكبير(6) معلقاً - عن سليمان بن عبدالرحمن، وفيه: (آمَّة - أو:

(1) الفزاري مولاهم، وهو من نزل باشام من الصحابة. انظر: أسد الغابة(7).
(2) ٤٨٠/٣٥٧ (٢٠/٢) ورقمه/٨٠٤.
(3) ساقية من سند الحديث في المعجم الكبير.
(4) ٤٠٩/٩(٦/٧)
(5) ٥٣٦/٣(٨/٥)
(6) ٢١٢٧/٥٥٠ (٨/٥)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للمؤرخ سعيد الصاعدي

أميمة - وقطبة - مولى لنا -، والله أعلم.

ومطر بن العلاء - راوية عنهم - هو: الفزاري، الدمشقي، لا أعلم أحداً روى عنه غير سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ترجم له البخاري (1)، ولم يذكر فيه جرحاء، ولا تعديلًا، وقال أبو حاتم (2): (شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات (3)، وقال: (بروي المقاطيع). وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي - راويه عنه - ضعيف جماعة من النقاد، وقال ابن حجر: (صدوق بخطيئة)، ومله لا يحتمل تفرده... فالإسناد: ضعيف، ولا أعلم للحديث متابعتاً، ولا شواهد.

(1) التأريخ الكبير ١٤٠١ / ١٥٥٧
(٢) كما في: الجرح والتعديل ١٣٧٨ - ١٣٢٧
(٣) (١٨٩)
القسم الرابع ومنتان:
ما ورد في فضائل مسلم بن الحارث بن بدل التميمي (1) - رضي الله عنه -
(1) 176 - [1] عن مسلم بن الحارث التميمي - رضي الله عنه - : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لله كتاباً بالوصية، إلى من بعدة من ولاء المأمور، وحكى عليه).
رواه: أبو داود (2) - وسكت عنه -، والإمام أحمد (3) - واللفظ له -، والطبراني في الكبير (4)، ثلاثتهم من طريق عن الوالد بن مسلم (5) عن عبدالله رحمه.

(1) سكن الشام. - انظر: الإصابة (6/ 414) ت/ 7964.
(2) في كتاب: الأدب، باب: ما يقول إذا أصبح (5/ 323-319 ورقمه/ 026).
(3) 5/ 119 عن عمرو بن عنان الحمصي ومؤمل بن الفضل الحرازي وعمر بن مصفي الحمصي وعلي بن سهل الرملي، جميعاً عن الوالد بن مسلم به، بنحوه، مطولاً، في قصة.
(4) (4/ 134 ورقمه/ 105) عن الحسن بن إسحاق التستري عن علي بن بحر عن الوالد به بناه، وقد أخذ الحديث عن علي بن بحر رواة - كذلك -: ابن قتاع في معجم الصحابه (6/ 184).
(5) عدا الإمام أحمد؛ فإنه يرويه مباشرة عنه - كما تقدم -، والحديث من طريق الوالد بن مسلم رواه - أيضاً: النسائي في عمل اليوم والليلة (ص/ 189-188) ورقمه/ 111، ابن السني في عمل اليوم والليلة - كذلك - (ص/ 43-50 ورقمه/ 2026)، ومحمد بن سليمان الربيعي في جزء من حديثه (224/ 1-2) - كما في السلسلة المشعفة (ص/ 129) رقم/ 1624، وابن عساكر في تاريخه (160) و (23/ 161)، وهو لبعضهم...
ابن حسان الكناني عن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه به...

وهمذا سمى الحارث بن مسلم: أبو داود في حديثه عن ابن مصفي -وحدثه-

والبخاري في تأريخه الكبير (1) تعليقاً عن محمد بن الصلت، وعَنْ (2) إبراهيم بن

موسى، وعَنْ (3) أبي صالح الحكيم بن موسى عن صدقة بن حالي، ورواه ابن أبي

عاصم في الآحاد والمثنائي (4) عن الحوطي، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، كلاهما

عن (صدقة، والوليد) عن عبدالرحمن بن حسان به.

ووقع لأبي داود في حديث الجماعة: عن عبدالرحمن بن حسان عن مسلم

ابن الحارث بن مسلم عن أبيه به، بدل: الحارث بن مسلم... وهكذا سماء:

البخاري في تأريخه الكبير (5) معلقاً، وأبي عاصم في الآحاد والمثنائي (6)

كلاهما عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن حسان.

وصحح أبو عبد الله البخاري (7)، والترمذي (8)، وأبو زعامة (9)، وأبو حاتم

مختصر، دون الشاهد.

(1) (7/253) ت/1076
(2) الموضع المتقدم نفسه.
(3) التأريخ الكبير (7/253).
(4) (2/417) ورقة/1211.
(5) (7/253).
(7) الحوالة نفسها، من التهذيب.
(8) كما في: الإصابة (1/414).
(9) كما في: التهذيب (10/125).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

الرازي (١)، وابن عبد الرزاق (٢)، وابن حجر (٣)، وغير واحد من أهل الحديث (٤).

وهو ما اختلف في اسم الأب... فمن قال إنه مسلم بن الحارث سمى ابنه الحارث. ومن قال إنه الحارث بن مسلم سمى ابنه: مسلمًا... وتقدم ما يفسّي، ويكملي. فهو الحارث ابن مسلم بن الحارث- على الصحيح -، وهو مجهول (٥)، ذكره ابن بابا في النصات (٦) - على عادته في توثيق المجلال -، والوليد بن مسلم هو: الدمشقي، يدله، ويسوي، وصرح بالتحديث عن شيخه فقط عند الإمام أحمد، والبحارى في تأريخه عن إبراهيم بن موسى.

وقد روى حديثه: ابن أبي عاصم في الآحاد (٧) عن الحوتني عنه عن عبدالرحمن بن حسان عن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي عن أبيه عن جده: (أن رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - كتب له كتابا... فذكره، والحوتني هو: عبدالوهاب بن بوجد، ثقة، ولم يسقه غيره على هذا الوجه - فيما أعلم -، وما سبق يضح ضعف الحديث، ولا أعلم له متابعات، ولا شواهد وهذا

١) كما في: الجرح والتعديل (٣/ ٨٨) ت/ ٤٠٥.
٢) الاستيعاب (٣/ ٤١٩).
٣) المصدر المقدم، الحوالة نفسها.
٤) ذكره الحافظ ابن حجر في الموضع نفسه، من كتابه آنف الذكر.
٥) قاله الدارقطني كما في: التهذيب (١/ ١٣٥-١٤٠)، وانظر: التأريخ الكبير (٢/ ٢٧٤) ت/ ٤٧٤، والجرح والتعديل (٣/ ٨٧) ت/ ٤٠٥.
٦) (٦/ ١٧٦).
٧) تقدمت الحوالة عليه.
الحديث البارز في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

حكم عليه الألباني في السلسلة الضعيفة (1)، وتعقب الحافظ في تخسيسه في نتائج الأفكار (2).

(2) (1/122).
القسم الخامس ومنتان:
ما ورد في فضائل مصعب بن عمير القرشي-رضي الله عنه -
 عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم -: (إن كل نبي أعطي سبعة نجاء، رفقة - أو قال: نقاء -، وأعطيت أنا أربعة عشر...), ذكر منهم: مصعب بن عمر. هذا بعض حديث رواه الترمذي، وغيره، من طرق، وهو: ضيف-وتقدم-
وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- قال: مر رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم- على مصعب بن عمر، حين رجع من أحد، فوقف عليه، وعلى أصحابه، فقال: (أشهد أنك أحياء عند ربكم...), الحديث، رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث موضوع-وتقدم-
ومصعب كان صاحب اللواء يوم أحد، وقال دون رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم- حتى قتل، قتله: ابن قميطة السفياني، وأغني الله مصعب بن عمر، وسائر أهل أحد-رضي الله عنهم وأورضاهم- عن هذا الحديث بما ثبت لهم من صحبة النبي- صلى الله عليه وسلم-، والجهاد معه، وما في ذلك كله من الأجور الجزيلة، والفضائل النيفة... وتقدمت في فضائلهم المذكورة في بحثي.

(1) تقدم في فضائل جماعة من الصحابة، برقم/ 764.
(2) في فضائل أهل أحد، برقم/ 116.
(3) انظر: السيرة لابن هشام(3/ 66، 72، 89)، وال되기اري للواقدي(1/ 215، 300).
الاقصي السادس ومئتان:
ما ورد في فضائل مطر بن هلال، من بني صباح بن نكير بن أفصى-رضي الله عنه-
عن الزارع-رضي الله عنه- وكان قد ذكر وفادة قلبه عبد القيس،
ودعاء النبي-صلى الله عليه وسلم-هم، قال: قلت: يا نبي الله، إن معنا ابن
أخت لنا، ليس منا. قال: (ابن أخت القوم منهم). وكان سمي أول الحديث:
مطر بن هلال - من عنزة -
هذا الحديث رواه جامع، وهذا من لفظ البزار، وسنده ضعيف...
وسيأتي (1).
الحديث السابع والثاني:
ما ورد في فضائل معاذ بن جبل الأنصاري - رضي الله عنه

الحديث:

صلّى الله عليه وسلم - أحد بيده وقال: (يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك).

ما ورد:

هذا الحديث رواه عبدالرحمن بن عيسيلة الصناحي، ومالك بن خالد الحمصي، كلاهما عن معاذ به.

أما حديث الصناحي فرواه: أبو داود السجستاني(1) - واللفظ له - عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة، ورواه: الإمام أحمد(2)، ورواه: أبو بكر البراز(3) عن سلمة بن شبيب، ورواه: أبو القاسم الطبري في الكبير(4) عن بشر بن موسى(5)، أربعهم عن عبدالله بن يزيد أبي عبدالله الرحمن المقرئ(1)، ورواه:

(1) في (كتاب: الصلاة، باب: في الاستغفار) 2/ 180-181 وقمه/ 1522،
(2) (36/ 429-430 وقمه/ 22119،
(3) 7/ 100-101 وقمه/ 2661،
(4) 2/ 100 وقمه/ 110، وهو في الدعاء (وقمه/ 54)، ورواه من طريقه:
المزي في هذيب الكمال (28/ 111-112)،
(5) ورواه من طريق بشر - كذلك -: أبو نعيم في الحلية (1/ 241)．
(6) ورواه عن المقرئ - أيضاً -: عبد بن حميد في مسنده (المنتخب ص/ 71 وقمه/ 120) ورواه: السائح في عمل اليوم والليلة (ص/ 187 وقمه/ 109)، وابن حبان في صحيحه (5/ 751) وابن خزيمة في صحيحه (369 وقمه/ 109)
الاحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوّد الصاعد

النسائي (1) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، ورواه: الإمام أحمد (7) عن
أبي عاصم (7)، ثلاثتهم (المقرئ، ابن وهب، وأبو عاصم) عن حيّة بن
شريحة (7)، ورواه الطبراني في الكبير (9) عن أبي الزنباع روح بن الفرج عن
سعيد بن عفير عن ابن هليّة، كلاهما (حيّة، وابن هليّة) عن عقبة بن مسلم
عن أبي عبد الرحمن الحلي عنه به... وللإمام أحمد: (يا معاذًا، يا لأخيك).
وبعضهم ليس له تكرار الدعاء، كالبزار، والطبراني. والحديث صحيح.

(1) 364/365 ورقمه/2021، والحاكم في المستدرك (173)/277، و (364/365/1205) ورقمه/2021، والبيهقي في السنن الصغرى (ص/173/277) ورقمه/121، كلهم من طرق عن المقرئ... قال الحاكم -
في الموضع الأول -: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه) اهـ،
ووافقه الذهبي في التلخيص (1/173/277)، وقال - في الموضع الثاني -: (صحيح الإسناد،
ولم يخرجه)، ووافقه الذهبي في التلخيص (2/277)،
(1) في (باب: نوع آخر من الدعاء، من كتاب: السهو) 3/53 ورقمه/1303/3.
(2) وهو في السنن الكبرى (1/387) ورقمه/1226/3.
(2) رواه عن أبي عاصم - كذلك - البخاري في الأدب المفرد (ص/133)/277 ورقمه: 191/277، وكذا رواه، البغوي في مجموعه (ص/133)/277، وفقهه/121، والشاخي في مسنده (ص/244) ورقمه/121، والطبراني في
الدعاء (1/133)/277 وفقهه/121، من طريق أبي عاصم.
(4) ورواه: ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص/46) ورقمه/118 بسنده عن
بخيّي بن يعلي عن حيّة به.
(5) 365/366/2021/1205 ورقمه/250.
الحادي عشرة الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وكنت عن أبو داود، وصحبه الألباني (1)، ورجال الأسند المتقدم، كلهم
ثقات عسا سعيد بن عفير - في أحد أسناد الطبري - وهو: سعيد بن كثير
ابن عفير، صدوق (2)، وشيخه هو: عبد الله بن طهية ضعيف، ومدلس لم يصرح
بالحديث - وهو متابع -، ويرويه شيخ الناسي - هو: الصدفي. وشيخه
هو: عبد الله بن وهب. واسم أبي عاصم: الضحاك بن مخلد.

وأما حدث مالك بن يحمر فرواهم الطبري في الكبير (3) عن عمرو بن
إسحاق بن إبراهيم بن العلاء عن محمد بن إسماعيل بن عياش، وساقه - أيضًا
- عن إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي عن عبدالوهاب بن الضحاك،
كلاهما عن إسماعيل بن عياش عن ضمضون بن زرعة عن شريح بن عبيد عنه
به، بنحوه... وعبدالوهاب متربك متهم - والحديث وارد من غير طريقه -.
حدث بهذا عنه إبراهيم، وهو غير معتمد. تابعه: عمرو بن إسحاق، ولم أقف
على ترجمة له. حدث عن محمد بن إسماعيل بن عياش، وقد حدث عن أبيه
بغير سماع. وأبوه مدلس لم يصرح بالحديث - وتقدموا -... فهذا أسناد
ضعيف، والمن: حسن لغيره بالطريق المتقدم.

(1) صحيح سنن أبي داود (1/284) رقم/ 1347، وصحيح سنن النسائي (1/280) رقم/ 1236.
(2) انظر: الكامل (3/411) والكاشف (1/443) ت/ 1947، والتقريب (ص/ 386) ت/ 2395.
(3) (2/111) ورقم/ 218، وهو في مسنده الشاميين (2/436) ورقمه/ 1650.
الحادي asynchronous في فضائل الصحابة للدكتور سعوان الصاعدي

(1) تقدم عن حديث عبادة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاذ بن جبل فيهم يحبهم، ولكنه الحديث لم يصح من حيث الإسناد، وهذا مغني عنه.

1728

(2) عن محمد بن كعب الفرظي - رحمه الله - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُعَادُ قَبْلَ أَفْقَامِ الْعَلَّامَاءِ يَرُثُونَهَا). رواه الطبراني في الكبير (1) بسند عن يحيى بن أوراب عن عمارة بن غزية (3) عن محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاري عن محمد بن كعب به، مرسلًا وأورده الهيثمي في مجمع الروائد (4) وعراه إلى الطبراني هنا، ثم قال: (وفيه: محمد بن عبد الله بن أزهر الأنصاري، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح) اهـ، وما عرفته أنا - أيضًا -، وبقية رجاله لا باس بحديثهم، ويجي بن أوراب هو المصري، ربما أخطأ، وقد نويع... تابعه: عدلعز بن محمد الدراوري عند أبي نعيم في الخليلة (6)، من وجهين،سقط من أحدهما:

(1) تقدم في فضائل جماعة من العشرة، برقم/573.
(2) (20/29-32) ورقه/41 عن أحمد بن حماد زغبة (وهو: المصري) عن سعيد بن أبي مريم (وهو: حماد) عن يحيى بن أوراب به. وعنه: أبو نعيم في الخليلة (1/229).
(3) يفتح المعجمة، وكسر الزاي، بعدها تفتحة ثقلة. - التقربب (ص/713)
(4) (9/311).
(5) (1/228-229).
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

محمد بن عبد الله الأنصاري.

ورواه: ابن سعد في طبقات الكبرى (1) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن محمد بن كعب به، بنحوه... وهذا إسناد صحيح إلى محمد بن كعب. وحديثه بشواهد: حسن

لغيره.

ورواه - أيضاً - (2) عن محمد بن عمر عن سليمان بن بلال والنعمان بن عمارة بن غزية عن محمد بن كعب به... ومحمد بن عمر هو: الواوادي، متروك. والنعمان بن عمارة لم أقف على ترسية له، ولم يسمع هو، وأبو بلال من محمد بن كعب.

۱۷۲۹ - [۱۳] عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (إنه يخطب في مناسك اليمين يراقبهم كل يومًا من أيامه

بُلْدَةٍ) - يعني: معاذ بن جبل -.

رواه: الإمام أحمد (4) عن أبي المغيرة وعصاب بن خالد، كلاهما عن صفوان

(1) (۱۲/۲۴۷-۳۳۴).
(2) الحواله المتقدمة نفسها.
(4) (۱۲۳/۱۰۸) ورقمه ۱۰۸، في حدث فيه طول، ولم أره في مجمع الروايات، وهو على شرط مؤلفه.
عن شريح بن عبيد وراشد بن سعد، كلاهما عن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد رجالة ثقات إلا أنه متقاطع بين عمر، ومن رواه عنه، وسبق الكلام عليه في فضائل أبي عبيدة -رضي الله عنه- (1). وأبو المغيرة في الإسناد هو: عبد القدر بن الحجاج، وصفوان هو: ابن عمرو السكسك.

وهو المصدر من حديث عمر له طريقان أخر، إحداهما: طريق شهر ابن حوشب، رواه: ابن سعد في طبقاته (2) عن يزيد بن هارون، والإمام أحمد في فضائل الصحابة (3)، وأبو نعيم في الحلية (4)، كلاهما عن طريق مروان بن شابث، وابن شبانة في تاريخه (5) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، ثلاثتهم (زيدي، ومروان، ومحمد) عن سعيد بن أبي عروبة عنه، بلطف: (العلماء إذا حضروا رقم -عزر وجل- كان معاذ بن أبيديهم رتوة حجر)، واللفظ لأبي نعيم... وشهر في حديثة لين، ولم يدرك عمر -رضي الله عنه-. وسعيد بن أبي عروبة اختلط، وزيد بن هارون ممن روى عنه قبل اختلاطهم (6).

والآخرين: طريق أبي العجمة -أو أبي العجفاء-، رواه: أبو نعيم في الحلية (7) بسند عن عبد بن عبدالرحيم عن ضمرة بن ربيعة عن جيبي بن...

(1) انظر الحديث ذي الرقم/ 1195.
(2) (3/2) (2090).
(3) (2) (270) ورقمة/ 427- (242) ورقمة/ 1278.
(4) (2) 228.
(5) (3/8) (886) بزيادة فيه، مدرجة في موضعها.
(6) انظر: الكواكب النبرات (ص/ 195).
(7) (1/2) 229.
الاحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عمرو السباني عليه بإله -والشاك من عهد - ورواه ابن شبة في تأريخه

عن هارون بن معروف، وابن أبي عاصم في الآحاد (1) عن يعقوب بن كعب،
كلاهما عن ضمرة بن ربيعة به، وقال: (عن أبي العجفاء) دون شك، وأبو
العجفاء، مختلف في اسمه، وهو ثقة، وحديثه حسن؛ في السند إليه: ضمرة بن
ريعة، وهو لا يرأس به.

وخلاصة القول: أن أصل الحديث عن مجموع طرقه، وشواهده لا ينزل

عن درجة: الصحيح لغيره -والله الموفق -

1730

[4/1730] عن مالك بن أنس - رحمه الله - قال: قال رسول الله -

صلى الله عليه وسلم -: (معاذ بن جبل أمام العلماء رفقة يوم القيامة).

رواه الطبراني في الكبير (2) عن زرارة بن الفرج أبي الزناب (1) عن يحيى بن
بكير عن مالك به، معضةً، مرفوعاً... ونبي بن بكر وثق في الليث (3)، وهو
لين في غيره -على المختار (1)، وسماه من مالك متكلم فيه؛ لأنه كان بعرض

---

(1) (3/886-887) ورقمه/1833.
(2) (3/418 ورقمه/1833.
(3) (3/29 ورقهم/1833. ولم أره في جمع الروائد، وهو على شرط مؤلفه.
(4) مكسورة، وسكون نون، فموحدة - المغنى (ص/120).
(5) انظر: تاريخ الطبراني عن ابن معين (ص/499) ت/45، والتهذيب (ص/113).
(6) انظر: الجرح والتعديل (ص/160) ت/462، والضعفاء للنسائي (ص/248).
(7) انظر: الحل والandum (ص/198) ت/4734، وهدي الساري (ص/475).
الحديث الوارد في فضائل الصحابة للكاتب سعوذ الصاعدي

حبب - كاتب الليل - وكان شرًّ عرض، كان يقرأ على مالك خطوط الناس، ويصفح ورقين، وثلاثة، ويعرض خمس ورقات، ثم يقول عرضت عليكم عشراً (1) وهو: متروك، كذبه جماعة. ورواه عنه يعقوب بن سفيان (2) بسنده عن مالك قوله، وهذا أصح. وله شواهد من مراسيل الحسن البصري (3)، ومحمد بن عبدالله الثقفي (4)، وغيرهم (5)، وهي ضعيفة.

وثبت مرفوعاً بحده من حديثي: عمر بن الخطاب، ومحمد بن كعب، وتقدمنا عليه - آناً -.

كما تقدم (1) بسناد ضعيف عند الطبرياني في الصغير، من حديث جابر ابن عبدالله يرفعه: (وأعلمه بذاخل، والحرم: معاذ بن جبل، نجى يوم

(1) انظر: سؤالات ابن مرز لابن معين (1/109)، واللهب (1/238).
(2) وهدي الساري (ص/475).
(3) رواه من وجهين من حديثه: الحاكم في المستدرك (3/268-269)، وسكتا عنه - هو، والذهبي -.
(4) وانتظر: رسالة الليل إلى مالك في إعلام الموقطين لابن القيم (3/106-114).
(6) وانتظر: السير للذهبي (1/447).
(7) عند: ابن أبي شيبة في المصنف (7/530 ورقمه/1 - وعنده: ابن أبي عاصم في الآحاد والثنائي (2/419 ورقمه/1834 -.
(8) انظر: الطبقات لابن سعد (2/547)، وغيره.
(9) برقم/576.
التأنيث الواردة في فضائل الصحبة من الرجال

القيادة أمام العلماء برتوبة) وهو حديث حسن لغيره بالمقترنين - والله
الموفق -.

ونقدم من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال في حديث-
(وأعلمهم بالخلال، والحرام، معاذ بن جبل) ورواه الترمذي بسنده عن
أنس بن مالك - رضي الله عنه - وهو حديث صحيح (1).

1731 [5] عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي صلى
الله عليه وسلم - قال: (صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ) - يعني ابن
جليل في قصة -.

هذا حديث تفرد به - فيما أعلم - سلمة بن وردان أبو يعلى الليثي عن
أنس بن مالك... رواه الطبراني في الكبير (1) عن علي بن عبد العزيز ومعاذ بن
المهيد وأبي مسلم الكششي، ثلاثتهم عن عبدالله بن مسلمة القطني (2) عن سلمة
به... وسلمه بن وردان ضعيف، منكر الحديث، والحديث وراد من غير طريقه
دون الشاهد (3) فروايته منكرة. وأبو مسلم الكششي اسمه: إبراهيم بن عبدالله.

(1) تقدم برقم / 575.
(2) (20/1348 ورقم / 80.
(3) رواه: ابن عدي في الكامل (324/3) عن خالد بن غسان عن القطني،
رواه: ابن الأثير في أسد الغابة (4/419) بسنده عن يحيى بن عبدالله الباجلي، كلامه
عن سلمة به.
(4) انظر: مصنف الإمام أحمد (126/236)، والإیام لابن منده (1/235) رقم /
وتقدمت عدة أحاديث في فضائله في المطلب الحادي عشر، من هذا الفصل... فانظر).

وتقدم (1) من حديث أبي هريرة بن أبي بكر (نعم الرجل: معاذ بن جبل)

وهو حديث حسن، رواه: الترمذي، والإمام أحمد.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على تسعة أحاديث، كلها موصولة. منهما حديثان صحيحان. وحديث صحيح لغيره. وحديث حسن. وحديث حسن لغيرهما. وحديث ضعيف. وحديث ضعيف جداً. وحديث منكر-وبعض هذه الأحاديث الواهية ثبت من طريق أخرى -.

(1) برقم 623.
القسم الثامن ومنتدان:
ما ورد في فضائل معاذ بن عمرو بن الجموح-رضي الله عنه-... وهو من أهل العقبة، ومن شهد بدراً-
 عن أبي هريرة-رضي الله عنه- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال- في حديث:- (نعم الرجل: معاذ بن عمرو بن الجموح).
رواه: أبو عيسى الترمذي، والإمام أحمد، وهو حديث حسن- كم تقدم- (1).
الأخاذية الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

القسم التاسع ومنتان:
ما ورد في فضائل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي-رضي الله عنهم


رواه: مسلم(1) بسند: عن أمية بن خالد، ثم سائق من وجه آخر(1) عن النضر بن شميل، كلاهما عن شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس.

وأبو حمزة القصاب هو: عمران بن أبي عطاء، وهو حسن الحديث، وقال ابن عساكر(2) إن الحديث أصح ما ورد في فضل معاوية، وهو كذلك.

والحديث أورده العقيلي في الضعفاء(1) بسنه عن فهد بن عوف عن أبي عوانة عن أبي حمزة به، مختصراً... وكان قال في استهلاله ترحمة أبي حمزة: (لا

(1) في (كتاب: البر والصلة والآداب، باب: من لعن النبي صلى الله عليه وسلم) أو سببه... كان له زكاة وأجراً ورحمة) 4/2010 ورقمه/4260 عن محمد بن المثنى العزي وابن بشار، كلاهما عن أمية بن خالد.

(2) عن إسحاق بن منصور عن النضر بن شميل، قال: (فذكر مثله). وهو للبيهقي في الدلائل (2/1242-1243) بسنه عن أحمد بن سلمة عن إسحاق بن منصور به.

(3) انظر: تاريخ دمشق (1/349).

(4) (299).
الأخلاقية البارزة في فضائل الصحابة من الرجال

يتبع على حديثه، ولا يعرف إلاّ به) اهـ، يعني: حديثه هذا، وثانيه يشير إلى ضعفه، وليس الأمر كذلك للمختار في حال أبي حمة، وإخراج مسلم لحديثه في الصحيح. وأورد البخاري في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1) عن الطالسي في مسنده (1) إذ رواه عن أبي عوانة، وهشام (وهو: الدستوئي) عن أبي حمة به، بصحته... وقال: (وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم.

وفي أبي حمة القصاب - وامه عمر بن أبى عطاء - كلام من بعضهم لا يضره، فقد وثقه جماعة من الأئمة... ومن ضعفه لم يبين السبب، فهو جروح مبهم، غير مقبول) اهـ، وإيراد العقيلي لأبي حمة في الضفأ لحرف مفسر - كما هو مبين - ثم إنه لا مناص من أخذ الجروح المبهمة بالاعتبار للا تتعلق النقد، واشتراك بيان السبب - دائماً - يفضي إلى تعطيل النقد... نعم يتقدم طلب تفسير الجروح حيث توجد قربة داعية إليه حيث يتحمل الحال شكاً؛ إذا لاختلاف في الاجتهاد، أو لتهمة يسير في الجراح، أو نحو ذلك (3)، وما الداعي هنا؟ ولا يوافق الآلاباني - رحمه الله - على صحة الإسناد، وقوله: (رجاله كلهم ثقات)؛ فإن المختار أن أبا حمة صدوق، هذا مقتضى كلام

(1) (11/121) رقم/82
(2) (359/211) رقم/2742
(3) انظر في هذه المسألة: طبقات الشافعية (2/32-22)، وقاعدة في الجرح والتعديل كلاهما للسبيسي (50-305)، وأشواط الجرح للدكتور عبد العزيز العبدلليلي (304-420)، ودراسات في الجرح والتعديل للدكتور محمد ضياء الرحمن (66-71).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الإمام أحمد، والذهبي، وابن حجر، وهو خلاصة النظر في أقوال النقاد فيه. ولم يوثقه إلا ابن معين، وقال ابن حجر: (قال ابن خلفون عن ابن غير أنه وثقه)، فكأنه لم يثبت عنه - والله أعلم -.

وهو للإمام أحمد (1) عن محمد بن جعفر عن شعبة، ومن طرق (2) عن أبي عونانة، كلاهما عن أبي حمراء القصاب، مختصرًا، دون الشاهد، وبعضها أتم من بعض؛ وفيها جميعًا - عدا حدث بكر بن عيسى، في موضع - أن ابن عباس قال: وكان كاتبه بعي: معاوية -.

وفي هذا الحديث فضيلة معاوية - رضي الله عنه -؛ لأنه صرح عند البخاري (3)، ومسلم (4) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اللهوم فايا مؤمن سبته، فجعل ذلك له)

(1) (4/ 05) ورقمه/ 2150 مختصرًا، ورُواه في موضع آخر (5/ 234) ورقمه/ 
(2) (4/ 97-98) ورقمه/ 2651 عن عفان (وهو: الصفار) و (1) ورققه/ 2177 ورققه/ 3304 ورققه/ 550 ورققه/ 2160 عن بكر بن عيسى أبي بشر الراسبي، كلاهما (عفان، والراسبي) عن أبي عونانة (وهو: الوصيار) به... وليس له في الموضع الثاني عن بكر بن عيسى قول ابن عباس: (وكان كاتبه) - كما سيأتي - ورواه البهذبي في دلائل البوأ (6/ 243) بسنده عن موسى بن إسماعيل عن أبي عونانة به، أطول من فظه هنا.

(3) في (كتاب الدعوات، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من آذينه فاجعله له زكاة ورحمة") 11/ 175 ورقمه/ 3661.

(4) في (كتاب: البر والصلة والأدب، باب: من لعنه النبي - صلى الله عليه وسلم -... كان له زكاة وأجراً ورحمة) 4/ 2008 ورقمه/ 2610.
قرية إليك)، واللفظ لمسلم. وفي لفظ آخر له(1)؛ (... فاجعلها له زكاة، ورحة، وفي لفظ(2)؛ (... فاجعلها له صلاة وزكاة، وقربة تقربه بها إلىك يوم القيامة).

١٧٣٣-٢ [ع] عن العريض بن سارية - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (اللهمَّ عَلِمْ مَعَايِـیةِ الكِتاب، وَالحَسَابُ، وَقَهَـهُ العَذَابُ).

رواه: الإمام أحمد(3) عن عبد الرحمن بن مهدي، والبزار(4) عن وهب بن يحيى بن زمام العباسي عن قرة بن سليمان، والطبراني في الكبير(5) عن بنسه عسن، واسد بن موسى، وعبد الله بن صالح، أربعتهم (ابن مهدي، وقرة، وأسد، وابن صالح) عن معاوية بن صالح(6) عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد.

(1) الموضع المتقدم نفسه (٩/١٧٤٨).
(2) الموضع السابق نفسه.
(3) (٣٨٢ -٣٨٣) ورقمه / ١٧٤٨، وهو في الفضائل (٢/٩١٣) ورقمه.
(4) [ق/٢١٩] الكاتب.
(5) (٢٠٥ -٢٠١) ورقمه /٦٢٨ عن أبي يزيد القرطبي، عن أسد بن موسى، وعن بكر بن مهل عن عبد الله بن صالح، كلاهما عن معاوية بن صالح، ورواه عنه: أبو نعيم في المعفة (٢/٨٠٥) ورقمه /٢١٢٠ -الوطن-. ورواه (٤/٢٢٣) ورقمه /٥٥٥ عن الطبراني عن بكر بن مهل.
(6) والحديث من طريق معاوية بن صالح رواه - أيضاً - يعقوب في المعفة (٢/
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة لدكتور سعود الصاعدي

(1) عن العربه بـ... وألفاظهم سواء، وأعله البيزار بأن الحارث بـ
 زياد لا يعلم أكبر أحد روى عنه، قال: (يونس بن سيف صالح
 الحديث) وـ، والحارث هو: الشامي، لا أعرف روى عنه أحد غير يونس بن
 سيف (3)، وقال ابن عبدالرب (3)، والذهبي (3): (مجهول)، زاد ابن عبدالرب: (لا
 يعرف بغير هذا الحديث) وـ، مرة- (مجهول، وحديثه منكر)، وـ،
 ابن حجر (3): (أين الحديث). والراوي عنه: يونس بن سيف هو:
 الكلاعي الحمصي، تقدم أن الأشبه في حاله أنه صالح الحديث.
 ومعاوية بن صالح هو: ابن جرير لا بأس به، وأبو رهم هو: أحزاب بن

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

أسيد (1) السماعي، مختلف في صحته، والصحيح أنه خضرم ثقة، قاله ابن حجر (2). وفي أحد إسنادي الطبراني: بكر بن سهل، وهو: الدمياطي، ضعيف. يروي عن عبد الله بن صالح، وهو: كاتب الليث، ضعيف-أيضاً-.

ووفي سنده الأخير: أبو زيد القرطفيسي، هو: يوسف بن يزيد بن كامل.

وهما سبق يبين أن الحديث ضعيف من هذا الوجه؛ لوجود يونس بن سيف، وشيخه: الحارث بن زيد في إسناده... وضعفه الألباني في تعليقه على صحيح ابن حزينة (3).

ورواه: الحسن بن عرفه (4)، ورواه: ابن قايين (5) عن العباس بن حبيب، ورواهم: أبو نعيم في المعرفة (6)بسنده عن الحسن بن سفيان، كلهم عن قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زيد به، مرفعاً... وهذا معتقد، سقط منه أبا رهم، والعرباض.

(1) قبل: يفتح الهزة، وقيل: بضمها. - انظر: الإصابة (1/100).
(2) التقويب (ص/121) ت/1431، وانظر: التأريخ الكبير للبخاري (2/144) ت/1700، والثقافات لابن حبان (4/100)، وأسد الغابة (1/41)، والإصابة (1/100) ت/428.
(3) (3/14) ورقمه/1938.
(4) في جزء (ص/11) ورقمه/1376، ورواه عنه: البيغوي في المعجم (2/78) ورقمه/442، وقال: (ولا أعلم حارث بن زيد غفر هذا الحديث) اهـ.
(5) المعجم (1/178-179).
(6) (2/204) ورقمه/2119-الوطن.
قاله الذهبي(1) في حزء ابن عفرة: (الحاير بن زياد - صحاب رضوان الله - صلى الله عليه وسلم -) اه، وقوله: (صحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) زيدانًا وهم: قاله ابن الأثير(2)، وقال: (ورواه: أحمد بن موسى، وآدم، وأبو صالح عن الليث عن معاوية بن صالح، فقالوا: عن الحارث عن أبي رهم عن العرضا، وهو الصواب) اه.

وروى ابن عفرة(3) عن شابة بن سوار عن حريز بن عثمان الرحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا لمعاوية فقال: (اللهم علمه الكتاب، والحساب، وقه العذاب)... ورحيم ثقة، رمي بالنصب، يجوز أن يكون إسناد حديثه معضلا، وعده ابن حجر في الطبقية الخامسة(4)، وتميزها: الصغرى من التابعين، الذين رأوا الواحد، والإثنين من الصحابة، ولم يثبت لبعضهم السماع منهم(5).

وروى الإمام أحمد في الفضائل(1) عن أبي المغيرة عن صفوان قال: حدثني شريح بن عبيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا لمعاوية بن أبي سفيان: (اللهم علمه الكتاب، والحساب، وقه العذاب)... وهذا مرسل;

(1) السير (3/124).
(2) أحمد الغابة (1/393).
(3) في كتابه المتقدم (ص/79 ورقمه/66).
(4) التقرب (ص/131) ت/1194.
(5) المرجع نفسه (ص/82).
(6) (2/914-915) ورقمه/1749.
الحديث المراد من الصحابة من الرجال

شريح بن عبيد هو: الحضري، كان يرسل كثيرًا، وصفوان هو: السكسيكي. واسم أبي المغيرة: عبدالقدوس بن الحجاج.
وقوله: (وقه العذاب) حسن لغره بالحديث الآتي، من طريق، مسلمة بن مخلد - رضي الله عنه -، ولا أعلم لبقيته ما يشهد له، فهو: منكر.
وروئي أبو داوود (1)، والنسائي (3)، والمزي (4)، أصل الحديث من طريق عن معاوية بن صالح، دون الشاهد - ولعله اختصر -.

1734 - غم - عن مسلمة - مخلد - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاوية: (اللهوم مكن لغه في البلاد، وقع سوء العذاب).
رواه الطبراني في الكبير (5) بسنده عن الحسن بن موسى الأشيب (1)، وعن

(1) انظر: جامع التحصيل (ص/ 195) ت/ 283، والتقييب (ص/ 434) ت/
(2) (2/ 257-258) رقم/ 2342.
(3) (2/ 140) رقم/ 2163.
(4) قيدب الكمال (5/ 231-232).
(5) (1/ 193) ورقمه/ 1065، عن عبد الله بن الحسن المصيصي عن الحسن بن موسى الأشيب، ور (193) ورقمه/ 1066، عن محمد بن علي بن شهيب السمار.
عن خالد بن خدام عن سليمان بن حرب، كلاهما عن أبي هلال الراسي، به.
(6) الحديث عن الحسن بن موسى رواه - أيضا - الإمام أحمد في فضائل الصحابة
(2/ 915) ورقمه/ 1750.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحاية للدكتور سعوود الصاعدي

سليمان بن حرب:

(1) كلاهما عن أبي هلال الراسي عن جيلة بن عطية عن

وصلت به... وهذا لفظ حديث الحسن الأشيب، ولفظ سليمان بن حرب:

(اللهم علمه الكتاب، والحساب، ومكن له في البلاد). وأورده الهيثمي في

جميع الروايات، وقال: رواه الطبراني من طريق جيلة بن عطية عن مسلمة

ابن خالد، وجيلة لم يسمع من مسلمة؛ فهو مرسوم، ورجاله وثقوا، وفيهم

خلاف) اهـ.

ومن اختلف فيه من رجاله: أبو هلال الراسي، والراجح أن فيه لينًا -كما

تقدم-. وصدأ أن تصدق الحديث عليه. وشيخ الطبراني في الموضع الأول: عبد الله

ابن الحسين المصيصي، قال ابن حبان: (يقلب الأخبار، ويسرقها، لا يجب

الاحتجاج به إذا افترد)، وثبته الحاكمة في المستدرك، وتعقبه الذهبي في

التلميح (5) بأن ابن حبان ألقمه بسرعة الحديث، وأورده - أعني: الذهبي -

في الضعفاء (1). وشيخه في الموضع الثاني: محمد بن علي بن شبيب، لا أعرف

حالته (7). يرويه عن خالد بن حداد، وقد ضعفه الجمهور -كما سلف-.

(1) وكذا رواه: البغوي في المعجم (5/365) ورقمه/186 عن سليمان

ابن حرب به.

(2) (9/306-307).

(3) المجرحيون (2/46).

(4) (2/50).

(5) (2/50).

(6) انظر: الديوان (ص/1344، والمغنى (1/335) ت/3136.

(7) ترجم له الخطيب في تأريخه (3/66) ت/1023، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا
الحديث: بمجموع طرقه إلى أبي هلال الراضي لا بأس به، إلا أن أبا هلال هذا فيه لين، وهو منقطع بين جبلة بن عطبة ومسلمة بن مخلد - كما تقدم عن الهيشمي -، ويؤكد هذا أن الذهبي ذكر الحديث في السير(1) عن أبي هلال عن جبلة عن رجل عن مسلمة به... وقال: (فيه رجل مجهول)، ثم قال: (وجه نخوه من مراسيل الزهري، ومراسيل عروة بن ربيعة، وحريز بن عثمان) اه... فالإسناد: ضعيف.

ولقوله: (وقه سوء الغذاب) شاهد من حديث العريض بن سارية - رضي الله عنه - المتقدم قبله، فهو به: حسن لغيره. وبقية للفظ الحديث لا أعلم لها طرفاً، ولا شواهد، فهي: منكرة - والله تعالى أعلم -.

١٧٣٥ [٤] عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: (بِعثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صلى الله عليه وسلم - إِلَى مُعاوْيَةَ، وَكَانَ كَاتِبًا).

رواه: البزار(1) عن بوسف بن موسى عن أبي غسان عن عبد الرحمن بن حميد بن سليمان الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مالك الزبيدي عن ابن عمرو به... وعبد الله بن مالك الزبيدي لا أعرف أحداً روى عنه غير عبد الله بن الحارث، ترجم له ابن أبي حاتم(2)، ولم

تعديلات:

(1) (٣/١٢٤) (٦٥٠-١٢٥).
(٢) كما في: كشف الأشار (٣/٢٧) ورقمه/٢٧٢. ٧٩٣ (٣) الجرح والمديان (٥/١٧١) ت/٢٧٢. ٧٩٣.
يذكر فيه جراحًا، ولا تعديلًا. وبقية رجاله ثقات، عبد الله بن الحارث هو: الزبيدي، النجراني. وعمرو بن مرة هو: الجملي، وعبد الرحمن بن حميد هو: ابن عبد الرحمن الرؤاسي، وأبو غسان هو: مالك بن إسماعيل النهدي. وشيخ البزار: يوسف بن موسى هو: ابن راشد القطان، وقدمت أنه صدوق...

والإسناد: ضعيف من أجل وجود غيره فيه-كما عرفت-. والحديث أورد الهيثمي في مجمع الرواية (1) نحوه وعزال إلى الطبراني في الكبير، ثم قال: (وإسناده حسن) اهـ.

ولم أر هذا الحديث فيما وصل إلينا من أحاديث عبد الله بن عمرو من المعجم الكبير، فعله فيما لم يصل إلينا بعد. ومعلوم من سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن من كتبه: معاوية-رضي الله عنه- (6).

الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

مسهير (1) والإمام أحمد (2) بسنده عن الوليل بن مسلم، كلاهما عن سعيد بن عبدالعزيز (3). عن ربيعة بن زيد عن ابن أبي عميرة إب... وقال: (هذا حديث حسن غريب) إه.. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذى (4) (صحيح) إه.. وقال في تعلقه على المشكاة (6). (وسنده صحيح) إه.. وسعيد بن عبدالعزيز (7).

طريقة ابن الأثير في أسد الغابة (3/ 275)

1) الوليل حواء البحاري في التاريخ الكبير (5/ 240) عن أبي مسهر معلقاً، ورواه أبو نعيم في المعرفة (4/ 1836) ورقمه 4634 عن الطراحي عن أبي زرعة الدمشقي، والخطيب في تاريخه (1/ 2008- 2) بسنده عن عباس بن عبدالله الترقمي، وابن الجوزي في العلل المتنازلة (1/ 275) ورقمه 442 بسنده عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن معين، و(1/ 276) ورقمه 443 بسنده عن أبي لقاس الطبري أربعتهم عن عبدالاحلي أبي مسهر به، مثله.

وأحمد بن إسحاق هو ابن حرب اللؤلؤي، منهم، كان يشتم أم المؤمنين - رضي الله عنها -... انظر تراجعه في: الضعفاء لابن الجوزي (3/ 40) ورقمه 1881، والديوان (ص/ 341) ت/ 3590، وبه أعله ابن الجوزي الحديث. وأعلم حديث أي القاسم الطبري بإسحاق بن محمد، ونقل عن الدارقطني قال: (ضفيب، كاذاب)، ولا ذكر له في الإسناد، فلمه سقط - كما قال المحقق.-

2) (29/ 426) ورقمه 1890 عن علي بن بحر عن الوليل بن مسلم به، وصرح الوليل بالتحديث. وعن الوليل رواه - أيضاً -. ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 418)، ورواه ابن قانية في المعمم (2/ 142) بسنده عن الوليل.

3) وكنا رواه البغوي في معجمه (2/ 490) ورقمه 1948 بسنده عن مروان ابن محمد بن سعيد بن عبدالعزيز به.

4) (3/ 236) ورقمه 2018.

5) (3/ 175) ورقمه 2235، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/...
هو: التنوخي الدمشقي، وتقدم أنه ثقة، لكنه اختلط قبل موته، وكان موته سنة: سبع وستين ومئة(1) ولم أر لأحد من أهل العلم ممّيزاً لم سمع منه قبل الاحتكاظ، وبعد(2). لكن الولد بن مسلم، وعبداللّه بن مسهر - روا عنه - وقد توفّى بعده زمن، فتوّى الولد سنة: خمس وتسعة ومئة(3)، أي: بعده بثمان وعشرون سنة. وتوفي عبد اللّه بن محمد: ثمان عشرة ومئة(4)، أي: بعده يواحد وخمسين سنة. وتابعتهما: مروان بن محمد الأسدي عند البخاري في التأريخ الكبير (9) معلقاً، وأبي نعيم في ذكر أخبار أصحاب(3)، كلاهما من طريق عنه به، بطله... ومروان بن محمد توفّى سنة: عشر ومئة(4)، أي: بعد سعيد بن عبد العزيز بثلاث وأربعين سنة. فلعلهم سمعوا الحديث من سعيد بعد الاحتكاظ، ولم يكن أن يقّد هذا بأن زيد بن أبي الزرقاء الثعلبي، وعلي بن سهل

(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 468)، وتاريخ خليفة بن خياط (ص/ 387)، وتاريخ ابن زير (1/ 23).

(2) وانظر: حاشية محقّق الكواكب النبرات (ص/ 220).

(3) على المشهور... انظر: تاريخ ابن زير (1/ 436-438)، وحدّث الكمّال (1/ 98-99)، والإعلام للذهبي (1/ 126) ت/ 729، والتقريب (ص/ 141) ت/ 706.

(4) انظر: تاريخ ابن زير (4/ 484)، والإعلام (1/ 146) ت/ 873.

(5) انظر: تاريخ ابن زير (2/ 240)، و(7/ 277).

(6) (1/ 180).

(7) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/ 373) ت/ 1600، وتاريخ ابن زير (2/ 470).
روى عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن ابن أبي عميرة به، مثله... قال: (يونس بن ميسرة بن حلبس).
مكان ريبة بن يزيد.
رواى: الطبري في الأوسط (1) عن أحمد (2) عن أبي الفتح نصر بن منصور عن بشر بن الحارث الحافي عن زيد بن أبي الزرقا به، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن بشر إلا نصر) اهـ، وهذا إسناد رجاله ثقات عدا نصر بن منصور، ترجم له الخطيب (3)، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلاً.
ورواه: أبو نعيم في الخليل (4) عن الطبري بسنده إلى علي بن سهل، ورجالة ثقات، والوليد بن مسلم لم يصرح بالتحديث في هذين الطريقين عنه (5).
والمشهور في الحديث: سعيد بن عبد العزيز عن ريبة بن يزيد الدمشقي.
كما تقدم.

وخلاصة النظر في دراسة هذا الحديث: أنه حديث ضعيف من وجهه هذا، ولا أعلم ما يصلح أن يشهد له - والله التوفيق.

(1) (1/380 ورقمه/660.
(2) هو ابن القاسم بن مساور، ورواه: أبو نعيم في الخليل (8/358) عن الطبري.
(3) تأريخ بغداد (13/286) ت/2253.
(4) (8/358.
(5) وأفاد ابن حجر في الإصابة (2/414) أن ابن قانع رواه كلاً من هذين الطريقين عن الوليد.
الحديث عن عزة ابن حجر إلى الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن زياد، ولم أر أحاديث عبد الرحمن بن أبي عميرة في القدر المطبوع من المعجم.

وروى مثله البغوي في معجمه عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عمر عن عبد العزيز بن الوليد بن سليمان بن أبي السائب القرشي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ولي معاوية بن أبي سفيان، فقالوا: ولي حدث السن! فقال: تلقووني، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وفي الإسناد علل: هشام بن عمر هو البصامي، كتب فصار يلقب، وحديثه الفضل أصح، ولا يدري من سمع منه Conway عنه، وله هذا الحديث مما تلقنه وقدمه. وعبد العزيز بن الوليد بن سليمان ترجم له البخاري في تأريخه الكبير، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تفديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات. ولم يتبع فيما أعلمه، وهذا لا يكفيه لمعرفة حاله. والوليد بن سليمان لم يدرك عمر رضي الله عنه.

(1) الإصابة (2/414).
(2) (327/5) ورقه / 2189.
(3) (27/46) ت / 1577.
(4) (792-392).
(5) ذكره ابن حجر في الطبقة السادسة، ولا يثبت لأحد من أصحابها لقاء أحد من الصحابة... انظر: التقريب (ص 132)، (747/2) و(82).
愈发\\n

رواهن: الترمذي١ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد النفيلي عن عمرو بن واقد عن يونس بن حليس عن أبي إدريس الخولاني عن عمر بن سعد به... وقال: (هذا الحديث غريب، وعمرو بن واقد يُصْفِف). وأوردته الألبانيّ في صحيح سنن الترمذي٢، وقال: (صحيح بما قبله) أهـ، وأُنفِّى له الصحّة بما قبله، وفي سنده: عمرو بن واقد، وهو: أبو حفص الدمشقي، كذبه دحيق٣، ومروان بن محمد (٤)، وقال أبو مسهر (٥): (ليس بشيء)، وقال البخاري٦، والترمذي٧: (منكر الحديث)، وتركه جماعة منهم: النسائي٨.

(١) في (كتاب المناقب، باب: مناقب لمعاوية بن أبي سفيان) ٥/ ٤٥٥ ورقم١ ٢٨٤٢.
(٢) (٣/٢٣٦) رقم١ ٢٠١٩.
(٣) كما في المعرفة ليعقوب بن سفيان (٢/١٠٠).
(٤) كما في: الموضوع نفسه، من المصدر المقدم.
(٥) كما في: التأريخ الكبير (٢/٢٦٩٩) ت/ ٢٦٩٩.
(٦) التأريخ الكبير (٢/٣٨٠) ت/ ٣٨٠، والضعفاء الصغير (ص/ ١٧١) ت/ ٢٦٣.
(٧) الجمع (٤/٤٩٤) إثر الحديث ذي الرقم ٢٣٤٠.
(٨) الضعفاء والتروكين (ص/ ٢٥٣) ت/ ٤٥٣.
وابن حبان (1)، والدارقطني (2)، والبرقاني (3)، وابن الجوزي (4)، والذهبي (5)، وابن حجر (6) 
فالصحيح: أن الحديث ضعِيف جدًا، لا يقوي غيره، ولا يقوى 
بغيره.

الله عليه وسلم - (فإن الله، ورسله يحبه)، يعني: معاوية، في قصة 
هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الرواة (3)، وعزا إلى الطبراني في 
الكبر، ثم قال: (وفيهم لم أعرفهم) اهـ.

وأحاديث أبي موسى، واسميه: عبدالله بن كيس - رضي الله عنه - لم تصل 
إلينا فيما وصل من المعجم الكبير... وأعله الهيثمي - كما تقدم - بجهالة 
بعض رواته، وهذا يدل على أن الحديث ضعيف على أقل أحواله. ولم أر ما 

(1) المخرجين (2/77).
(2) كما في: الضعفاء لابن الجوزي (3/233) ت/2598، وانظر: المضعفاء 
والمرتكزات للدارقطني (ص/393) ت/393، فقد أورده فيه، ولم يحكم عليه بحكم 
عِبه.
(3) كما في: تذيب الكمال (2/289).
(4) الضعفاء والمرتكزات، الحوالة المتقدمة نفسها.
(5) الميزان (4/2465) ت/2465، والديوان (ص/307) ت/3265، وانظر: 
المغني (2/491) ت/491.4772.
(6) التقريب (ص/748) ت/5167.
(7) (9/307).
يشهد له - والله أعلم -.


رواه البخاري(1) عن عمر بن الخطاب السجستاني، عن نعيم بن حماد عن محمد بن شعبان بن شايب عن مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلب عن ابن بسر - وهكذا - سكنه عنه، على خلاف غالب عادته - ردده الله تعالى - وأوردته الهيثمي في جمع الزوائد(2)، وقال: (رواء: الطبراني(3)، والبخاري(4) باختصار - ورجاهما ثقاتا، وفي بعضهم خلاف. وشيخ البخاري ثقة، وشيخ الطبراني لم يوثقه إلاّ الذهبي، وليس فيه جرح مفسر، ومع ذلك فهو حديث منكر) اهـ. ورجال الإسناد لا يأتهم(5) إلاّ نعيم بن حماد، وهو: ابن

(1) في كشف الأسئلة (37/267) رقم 2721: (أَشْهِدُوُّ أَمْرَكُمْ - أو: أَحْضُرُوُّ أَمْرَكُمْ).
(2) (8/433) ورقمه 3507.
(3) (9/357).
(4) أحاديث عبد الله بن بسر من المعجم الكبير لا تزال في حكم المفقود.
(5) ممن لم يتقدم منهم: مروان بن جناح، وهو: الأمري مولاهم، لا أساس به (انظر ترجمته في: سؤالات الآخرية أبا داود 13/113، 270 سنتين، وقد سبب الكمال 27/382، وتقريب ص 931، 586 وهي أجازة، وعمر بن شعبان بن
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

معاوية الخزاعي يخطب، ويهم، انفرد برواية أحاديث منكرة، غير محفوظة -

الحديث هذا.

وحديث هذا منكر - كما قال الهاشم -، والأشبه أنه مرسى. فقد سأل
ابن أبي حاتم (1) أباه عن الحديث من طريق نعيم (2) بن حماد، فقال: (لم يتابع
نعم على توصيل هذا الحديث، إذًا يبدو أنه (3) عن محمد بن شعيب عن مروان
عن يونس بن ميسرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسى) إه.. ومن
حديث محمد بن شعيب مرسلاً ذكره - أيضاً -: الذهبي في السير (1).

1740 - [9] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء جبريل -
صلية الله عليه وسلم -، فقال: (يا مُحمَّد، استَوَّر معاوية; فإنَّه أمين على
كتاب الله، ونعم الأمين هو).

رواه الطبراني في الأوسط (6) عن علي بن سعيد الرazzi عن محمد بن قطن
الرملي عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء

شامبور، وهو: الأموي مولاهم، الدمشقي; لا يأس به - أيضاً- (انظر: تاريخ الطبري عن
ابن معين ص/ 51 ت/ 47، والجزر/ 286 ت/ 1548، والت قريب ص/ 854 ت/ 896).

(1) العلل (273/2) رقم/ 2734.
(2) وقع في المطبوع: (نعيم)، وهو تحريف.
(3) وقع في المطبوع: (بندونه).
(4) (2/127).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (لم برره هذا الحديث عن عبد الملك إلا مروان، تفرد به محمد بن قطن أهؤ.

وأوردته الهيثمي في جمع الرواية (1)، وعزا إليه الطبراني، هنا، ثم قال: (وفيه: محمد بن قطر، ولم أعرفه. وعلي بن سعيد الرؤي فيه لين، وبقية رجالة رجال الصحيح أهؤ، وحاز علي بن سعيد ما قال. وسمي الطبراني والهند محمد: قضان بالنسخ، بلبل: الراي، ولم أقف على ترجمة له. وفي الإسناد علت ثلاثة، وهي: عن مروان بن محمد الفرازي، ولم أره صرح بالحديث، وهو مسند، عده الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المفسرين (2). وعلة رابعة، مُحتملة... ذلك أن عبد الملك بن أبي سليمان يهم - أحياناً (3)- أنكرت عليه أحاديث يرويها عن عطاء، كحديثه عن عطاء عن جابر في الشفاعة (4)، وحديثه عنه في النكاح (5). وقال أبو داود (6): (كان من أحفظ أهل الكوفة إلا أنه رفع

(1) 307/9(6)
(2) انظر: تعريف أهل التقدم (ص/40)، ت/105.
(3) انظر: التقاء لابن حبان (67)، والتقريب (ص/133، ت/2112).
(5) انظر: تاریخ أبي زرعة الدمشقي (1/1460)، ت/1170.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

أحاديث عن عطاء) أهـ، وحديثه هنا عن عطاء، ولم ألقف على متابعته له،
أو شواهد، وهو حديث منكر - والله تعالى أعلم -.

١٧٤١ - [١٠] عن عائشة - رضي الله عنها - أن معاوية دخل على
النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى أنه قلم يخط به. فقال: (ما هذا القلم?
على أذلك يا معاوية؟) قال: أعدته الله، ورسوله. قال: (جزاك الله عن
نبيك خيراً، والله ماتستكبتلك إلا بوجهي من الله - غز وجل -، ثم ذكر أن
الله سرف يقصمه فصصاً، وفيه مثات (١)، فقالت أم حبيبة: يا رسول الله،
فادع له. فقال: (اللهُمَّ اهدِه بالضيَّى، وَجْنَبْهُ الرُّدَى، وَاعْفِرْ لَهُ فِي الآخِرَةِ;
والآوَى).

رواه: الطباشري في الأوسط (١) عن أحمد بن السري بن عاصم عن
عبد الله (٣) بن يحيى بن كثير عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
به... وقال: (لم يرو هذا الحديث عن هشام إلا عبد الله بن يحيى، تفرد به
السري) أهـ، وهو هنا من رواية يحيى بن أبي كثير عن هشام، لا من رواية
ولده عبد الله، فهل الشيخ وهم؛ لسبق نظر، أو نفور - والله أعلم -.

الكامل (١٨٦/٣، وما بعدها)، الميزان (٣/٢٧٠ ت/ ٥٢١٢).

١) يعني: خصال سوء، ولا يطلق في الخير. انظر: - المجموع المعهث (ويمن باب:
اللهاء مع النون) ٣/ ٥١٣.

٢) (٢/٤٩٨) ورقمه/١٨٥٩.

٣) في المجمع: (محمد)، وهو وهم.
الأحاديث المواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وأوردته الهيثمي في جمع الزوائد، وأعلنه بضعف السري فحسب، وقوله:

هذا فيه تقصير من ثلاثة أوجه، الأولى: أن السند حرب الأساس، لأن أحمد شيخ الطبراني - هو: ابن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري، منهم، ولم يتب. والثاني: قوله إن السري - وهو: ابن عاصم - ضعيف، وقد قال ابن عدي: (يرسق الحديث)، وكذبه ابن خراش، وأورده الذهبي في الميزان، فقال: (ومن بلاية... فذكر حديثًاً، ثم قال: (ومن مصنبه... فذكر حديثين، قال الحلي: - معلقاً على قول الذهبي: (وقد غلب علي أن الطمطس لا يقوله إلا فيم وضعه؛ فإن هذه الأحاديث موضوعات، ليس عليها نور النبوة...)

وأوردته في الكذابين - أيضاً: ابن عراق، والفتي، والأخير: أن في السند عنترة بن أبي كثير، وهو مدليس، ولم يشبه عليها- أيضاً - والحديث موضوع بهذا الإسناد.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على عشرة أحاديث، كلها موضوعة، والأشياء في أحدثها أنه مرسل. منها حديث رواه مسلم، وحديثان حسنان لغيرهما - فيهما ألفاظ منكرة كثيرة، نبهت عليها في مواضعها - وثلاثة

(1) 3256 (9)
(2) الكامل (3)
(3) كما في: الميزان (2) ت 326 (9 089 (32)
(4) الحواري المنتقم - آنفاً.
(5) الكشف الخفي (ص) 142-143 (12) ت 000.
(6) تزويج الشرعية (3) 22.
(7) قانون الموضوعات (ص 208)
الأحاديث الوردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

أحاديث ضعيفة. وحديث ضعيف جدًا. وحديثان منكران. وحديث موضوع. وذكرت ثلاثة أحاديث في الشواهد، أو على إثر أحاديث نبوية
والله أعلم(1).

(1) اتفق العلماء على أن معاوية-رضي الله عنه-أفضل ملوك هذه الأمة، فبأن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكاً ورحمة كما جاء في الحديث: (يكون الملك نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجرية، ثم ملك عوض)، وكان في ملكه من الرحمة، والحلم، ونفع المسلمين بما يعلم أنه كان خيراً من ملك غيره. قاله شيخ الإسلام (كما في: مجموع الفتاوى 4/ 578، وانظر في بعض لفظ الحديث الذي ذكره حدث حديث حديثة المتقدم برقم/ 578).
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

القسم العاشر ومنتان:

ما ورد في فضائل معاوية بن معاوية الليثي المزني-رضي الله عنه

1742

1- [1] عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينوك، فنزل عليه جبريل، فقال: يا رسول الله، إن معاوية بن معاوية المزني مات بالمدينة، أتُعب أن أطوي لك الأرض فتصلي عليه؟ قال: (نعم)، فضرب يخنجه على الأرض، فرفع له سريءه، فصلى عليه، خلفه صبان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك، ثم رفع. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا أدرك هذا)؟ قال: يحب سورة: "قل هُوَ الله أحده"، وقراءته إياها جانباً، وقاياً، وقاعدًا، وعلى كل حال.

رواية الطبراني في الكبير (1) عن علي بن سعيد الرازي عن نوح بن عمرو السكسي (2) عن بعية بن الويلد عن محمد بن زيد الأنصاري عن أبي أمامة أنه...

وينوح بن عمرو هو ابن حُوي (3) الشامي، وسياق في حديث أنس (4) أن ابن


(3) بياء مهمة مضومة، وآخره ياء مشددة. قاله ابن ماكولا في الإكمال (2/ 574).

(4) ورقه/ 1743.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

٤٥٠

حيث ذكر أن شيخًا شاملاً سرق هذا الحديث من العلاء بن زيدل، فرواها عن بقية عن محمد بن زيد بن أبي أمامة، جزم الذهبي في الميزان (١) أنه نوح بن عمرو هذا، وساقه بسنده إليه، ثم قال: (هذا حديث منكر) أهـ. وتعقبه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٢) بقوله: (ولم يترجم ابن حبان نوحًا هذا في الضعفاء.. ولا سماه.. والظاهر أنه غير هذا. لكن لا يحسن الجزم بذلك) أهـ (٣).

وأما قد يؤيد قول الحافظ: أن لفظ حديث نوح بن عمرو، ليس هو لفظ حديث العلاء، وإنما هو مثل لفظ حديث عطاء بن أبي ميمونة، وبينهما فرق، ولكن من يسرق حديثًا مشهورًا من رواية راو ماه، فإنه قد يحتال عند سرقته، بسياقه من غير لفظه؛ حتى لا يعرف، وقول ابن حبان، والذهبي قوي ولاسيما أن أهل العلم لم يذكرهم من حديث أبي أمامة إلا من طريق نوح عن بقية

- والله تعالى أعلم -.

وفي الأسانيد: بقية بن الوليد، وهو مشهور بتدليس النسوية، ولم يصرح بالحديث محمد بن زيد بن أبي أمامة، وعلي بن سعيد الرازي - شيخ الطريقي فيه - ضعيف.

(١) (٧٥/٤٠٣) ت/ ٩١٣٩
(٢) (٦٢/١٧٤) ج/ ١٦٣
(٣) وقال في الإصابة (٣٢/٤٣٧): (فما أدرى عن نوحًا - أو غيره -؟)
(٤) وأما في روايته عن محمد فقد صرح بالحديث عند ابن عبدالبار في الاستيعاب

- وتقدمت الحوالة عليه أنتا -.
وقال العظيم آبادي(1) في إسناد الحديث - من هذا الوجه -: (لا بأس به) اه، وتساهل جداً. قال ابن عبد البر(2) - وقد ذكر بعض طرق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية)، وضعفها البهقبي(3)، وقال ابن كثير(4) - وقد ذكر بعضها -: (وقد روي هذا من طرق أخرى، تركناها اختصاراً، وكلها ضعيفة). وقال ابن القيم(5): (لا يصح)، وقال الحافظ الذهبي في تجريد أسماء الصحابة(6): (وله طرق كلها ضعيفة). وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(7) - وقد ذكر الحديث -: (خبره قوي بالنظرة إلى مجموع طرقه)، وقال في لسان الميزان(8): (وله طرق يقوى بعضها ببعض، ذكرناها في تجريد معاوية في الصحابة) اه. يعني(9): ما ذكر ابن منده من رواية أبي عتاب في الدلائل عن يحيى بن أبي محمد عن أنس. وما رواه ابن الضريس في فضائل القرآن من طريق علي بن زيد بن حذافة عن

(1) عون العبود (9/40).
(2) الاستيعاب (3/395).
(3) إبن عاصم: السنن الكبرى (4/51-50)، وخلاصة الأحكام بالنوعي (2/964).
(4) ونصب الراية (2/284).
(5) التفسير (4/609).
(6) زاد المعاد (1/520).
(7) (2/936 ت/230).
(8) (5/18 ت/264).
(9) انظر: الإصابة (2/437، 436).
المحرر: الدكتور سعّود الصاعدي

الحديث الوارد في فضائل الصحابة

الحديث: srvb نمسيب نسلا، وما أخرجه البغوي، واين من هده من طريق صدقة بن
أبي سهل عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معاوية بن معاوية بن المروي أن
صلى الله عليه وسلم - كان غازباً نبيه، فأتناه جبريل، فقال: (يامحمد، هل
لك في جنائز معاوية بن معاوية بن المروي، فذكر الحديث، قال الحافظ: (وهذا
مرسل، وليس المراد يقوله "عن أده الرواية، وإنما تقدم الكلام أن الحسن
أخير عن فصيته) اهـ (1).

وفي الطريق الأول اين ذكرها اين منده: بخي بن أبي محمد، ولم أعرفه،
وفي التاريخ الكبير (2) للبخاري: (بخي بن أبي محمد، روى عنه بكير بن الأشج)
اهـ، ولا يذكر كيف بقية السند إليه. وفي طريق ابن الضريس: علي بن زيد
ابن جدعان، وهو ضعيف، ولا يذكر كيف بقية السند إليه، وهو مرس.
والطريق الثالث من مرس، الحسن، وهو: البصري، يرسل عن كل أحد،
ويندلع. وفي السند إليه: صدقة بن أبي سهل، وهو: صدقة بن سهل بن أبي
سهل، وله ابن معين، وغيره (3)، ولا يذكر كيف بقية السند إليه... فطرق
الحديث كلها ضعيفة، كما قال الجمهور، وقوفهم أولى من قول الحافظ ابن
حجر - والله تعالى أعلم -

وتقدم في حديث أنس - رضي الله عنه - قول ابن حبان إنه لا يحفظ

---

(1) وانظر: عون المععود (9/1920).
(2) وانظر: الجنجر والتعديل (4/2431-3871)، والثناءات لابن حبان
(4/186)، والميزان (2/42)، ولسانه (3/742).
(3) وانظر: عين المععود (9/1920).
من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحدًا يقال له: معاوية بن معاوية الليثي. وقال ابن عبد الله في الاستيعاب: (ومعاوية بن مقرن المزني، وأخوته: النعمان، وسويد، ومعقل، وسائرهم - وكانوا سبعة - معروفون في الصحابة، وأما معاوية بن معاوية فلا أعرفه غير ما ذكرت في هذا الباب).
وذكره: البغوي (1)، ابن الأثير (2)، والحافظ ابن حجر (4)، والذهبي (5)، وجماعة في الصحابة (1). وقال ابن الأثير: (معاوية بن معاوية المزني، ويقال الليثي، ويقال: معاوية بن مقرن المزني. قال أبو عمر: وهو الصواب) اهـ.
وَلَمْ أَرُ الجملة الأخيرة لابن عبد الله في ترجمة معاوية بن معاوية من الاستيعاب.
ثم ذكر ابن الأثير حديثه، وذكر عدداً من طرقة، منها طريق بقية عن محمد بن زيد بن أبي أمية. وأفاد أن فيها: (معاوية بن مقرن المزني).

١٧٤٣-٢/٣٩٥

(1) معجم الصحابة (٣/٢٧٠) ت/١٠٣١.
(2) أسد الغابة (٢/٤٣٨-٤٣٩) ت/٤٩٨٥.
(3) الإصابة (٣/٤٣٦-٤٣٧) ت/٨٠٨٠.
(4) تحرير أسماء الصحابة (٢/٨٣) ت/٩٦٣.
(5) وانظر: عون العبود (٩/١٠٥-١٠٩).
وسلم - فقال: (ذَيْجِرْنِيْلُ، مَالِيْ أَرَى الْشُّمَّسَ الْيَوْمَ طَلَّعَتْ بَصْبَاءًا، وَتَوَّرَّ، وَشَعَاعُهَا طَلَّعَتْ فَيِنَا مَصَّى؟) قال: إن ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله إلى ألف ملك يصلون عليه. قال: (وَقَامَ ذَلِكَ). قال: قال: كان يكثر قراءة: "قَلْ هَوَّا الْلَّهُ أَحَدٌ" (1) في الليل، والنهار، وفي مسائه، وقيامه، وقعوده. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض، ففصل عليه؟ قال: (فَعِلْ)، فصل عليه.

رواه: أبو يعلى الموصلي (1) عن محمد بن إسحاق المسببي (3) عن يزيد بن هارون (4) عن العلاء بن محمد الثقفي عنه... واللاء بن محمد الثقفي ونقل العلاء بن زيد، وهو الذي يقال أيضاً العلاء بن زيد أبو محمد -

(1) يعني: السورة.
(2) (7/256-257) ورقمه/267.
(3) بضم اليم، وفتح السين المهملة، وإلياء المشددة آخر الحروف، وففي آخرها الباء الموحدة... نسبة إلى بعض الأحاديث - انظر: الأنساب (5/299).
(4) ورواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (كما في: نصب الراية 2/284) وآخرون.
الأخلاق الوردية في فضائل الصحابة من الرجال

مروك، منهم بالوضع (1)، وبه أهل المذهب الحديث في مجمع الزوائد (2). وذكر حديثه ابن حبان في ترجمته له في المجهولين (3)، ثم قال: (حدثت منه)، لم يتبع عليه. ولست أحافظ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحداً يقال له: معاوية بن معاوية الليثي. وقد سرق هذا الحديث شيخ من أهل الشام، فرواهم عن بقية عن محمد بن زياد عن أبي أباممها بطوله) اهـ، وقال في ترجمته للعلاوي بن زيد (4): (شيخ من أهل الأبلة، يروي عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة)، وحديثه هذا من تلك النسخة غيبة الموضوعات. وذكرته ابن كثير في تفسيره (5) من طريق أبي يعلى، وقال - يعني: العلاء: (وهـ) متهم بالوضع.

والحديث طريق أخرى عن أنس، رواها: أبو يعلى (6) - أيضاً - عن

(1) انظر من كلام ابن معين في الرجال - روایة: السطاق - (ص/ 101) ت/ 318، والتاريخ الكبير للبعhari (1/ 520) ت/ 183، والضعفاء للعقلبي (1/ 343) ت/ 1371، وتاريخ أجسام الضعفاء لأبن شهابين (ص/ 150) ت/ 490، وخالية الأحكام (2/ 962-974)، والميزان (4/ 19) ت/ 5730، والتقريب (ص/ 76) ت/ 5274.
(2) (3/ 73-83)، و(9/ 378)، وزاهر في الموضع الأول إلى الطبرياني في الكبير، ولم أره في المقدار الموجود منه، ولعله في أحاديث معاوية بن معاوية، ولم نزل مفقوداً فيما أعلم: (2/ 181).
محمد بن إبراهيم الشامي (1) عن عثمان بن الهيثم (9) عن محROUP بب هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن بعه، بلغه: نزل جبريل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: مات معاوية بن معاوية الليثي، فتحب أن يصلي عليه؟ قال: نعم. قال: ضرب بجناح الأرض، فلم يبق شجرة، ولا أكمة إلا تضعضعت، فرفع سريره، فنظر إليه، فكبر عليه، وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا جبريل، بم نال هذه المنزلة من الله)؟ قال: يبيه "قل هو الله أحد"، وقراءته إياها ذاهباً، وحاجاً، وقائماً، وقاعداً، وعلى كل حال.

قال ابن كثير (2) - وقد ذكره من طريق البيهقي في دلائل النبوة (3)، بسنده عن عثمان بن الهيثم به -: (ووهذا هو السواب)اه - يعني: في مقابل طريق العلاء بن محمد الثقفي. وقال الحافظ (4) - وهو أقوى طرقة هذا الحديث -: (والله له وصاله هو: المزي، قال البخاري (5) - وقد ذكر حدثه -: (لا يتابع عليه)، وقال أبو حامد (6) - (ليس بالمشهور)اه -، وذكره أبو حاتم بن حبان في

(1) رواه من طريق عثمان بن الهيثم - كذلك - ابن عبداللر في الاستيعاب (3/ 327- 328). 
(2) التفسير (4/ 160).
(3) التفسير (4/ 169).
(4) (5/ 248).
(5) لسان الميزان (6/ 174) ت/ 115.
(6) كما في: السنن الكبرى للبيهقي (4/ 51).
(7) كما في: الجرح والتعديل (8/ 389) ت/ 1780.
ثقة(١) - فلم ينفعه - وقد نقل الذبي(٢) عنه قال: (روي عن عبد الله ما ليس من حديثه) ثم ساق حديث المواقيت، وقال: (ليس من حديث ابن عمر، ولا نافق، ولا عبد الله) وقال الذبي(٣): (لا يعرف، وحديثه منكر، ومقدار ما يرويه غير محفوظ) اهتم وحديثه المشار إليه: هذا(٤). يرويه عنه: عثمان بن الهيثم المؤذن، وتقدم أنه صدوق إلا أنه تغير بأخرى، وكان ينلقن، ولا يدرى من سمع منه من روى عنه حديثه هذا، وهم أثنا... أما أهدهما: محمد بن إبراهيم الشامي-شيخ أبي علي، وهو كذاب، كان يضع الحديث على الشامين(٥). والآخر: هشام بن علي، روى حديثه: البهقي في دلائل النبوة(٦) عن علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبد الصفار عنه به، وهشام هذا لم أعرفه، وللراوي عنه ترجمة في السير(٧)، خالية من الجرح والتعديل.

(١) (٧/٥٣٩).
(٢) الميزان (٥/٣٦٢) ت/٣٠٨٥.
(٣) الموضع المتقدم نفسه، من الميزان، وله الجملتان الأوليتان في المغني (٢/٥٤٣) ت/١٩٤٤.
(٤) انظر: لسان الميزان (٥/١٦٨ ت/١٨٠).
(٥) انظر: المحرج وبين (٢/٣١٠)، والكامل (٦/٢٧١) وسلاسات البرقاني للدارقطني (ص/٥٠) ت/٤٦٣، والمدخل للحاكم (ص/٢٠٨) ت/١٩١، والكشف الحثيث (ص/٢١٤ ت/٦٠٣).
(٦) (٥/٢٤٦).
(٧) (٥/٤٤١).
الحديث من هذه الطريقة قال فيه البيقهي (1) نفسه: (منكر من هذا الوجه) اهـ، وهو كما قال.

١٧٤٤-٣] عن معاوية - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان غازياً بتبوك... ثم ذكر نحو حديث أبي أمامة المتقدم.

هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: (رواه: طبراني في الكبير، وفيه صدقة بن أبي سهل، ولم أعرفه، وفية رجاله ثقات) اهـ، وصدقة هو: ابن سهل بن أبي سهل، وثقة ابن معين، وغيره وتقدم-، وحديثه لم أره في المقدار المطبوع من المعجم- والله أعلم-. 

خلاصة: أشتمل هذا القسم على ثلاثة أحاديث، كلها موصولة.

أحدها ضعيف، وآخر واثق، وآخر لم أقف على إسناده.

---

(1) كما في: البداية والنهـاكه (٥/١٤-١٥).
(2) (٢٨/٣٨).
القسم الحادي عشر ومنتان:

ما ورد في فضائل معبد بن أكثم الخزاعي الكببي (1) - رضي الله عنه -
1745- (1) عن جابر بن عباد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم: (أتّم وسُمَّى) - يعني: معبد بن أكثم، في قصة -.

هذا الحديث رواه الإمام أحمد (2) عن زكريا (3)، و(4) حسين بن محمد، وعن (5) أحمد بن عبد الملك، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عنه به، مطولاً. وهذا حديث غريب؛ تفرد به عبد الله - وهو الرقي - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله هذا كان منكر الحديث، يحدث على التوالي؛ لسوء حفظه.

وتقدم (6) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند أبي يعلى، وغيره أن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم - قال هذا في أبي معبد - أكثم بن الجون -، وهو المعروف، وحديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر - بذكر معبد -

(1) ابن أم معبد، صاحبة الخيمة، المشهورة فصنتها في الهجرة. - نظر: الإصابة (438/38). 8089.
(2) (33/127-109) ورقمها 14800.
(3) وعن زكريا رواه - أيضاً - عبد بن حميد في مسندده (المنتخب ص).
(4) الحوالة المتقندة نفسها.
(6) في فضل أكثم بن الجون، ورقمها 1271.
منكر. قال ابن حجر في الإصابة (1) -وقد ذكر حديث أبي هريرة (وأخبره أحمد من وجه آخر عن جابر...) فذكر هذا الحديث ثم قال: (ويحمل التعدد) اهـ. وعلمت أن أحد الحديثين غير ثابت، ولا معروف.

ورواه عباد الله بن محمد بن عقيل -مرة -. وجعله عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه، فذكره في قصة... رواه الحاكم في المستدرك (2) عن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب عن هلال بن العلاء الرقي عن أبيه عن عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن عقيل به، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجه) اهـ. ووافقه الذهبي في التلخيص (3). والإسناد ضعيف، وفي متنه نكارة؛ لما علمنا مما تقدم. والعلاء هو: ابن هلال، أبو محمد الرقي، قال أبو حاتم (4) منكر الحديث، ضعيف الحديث، عنده عن برود بن زريع أحاديث موضوعة). وقال النسائي (5) روى عنه ابنه هلال غير حديث منكر، فلا أدرى منه أتي، أو من ابنه (6)؛ وذكره ابن حبان في الجروحين (7) وقال: (كان من يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء، لا يجوز الاحتجاج به بحال) اهـ... ولله ليس من حديث أبي بن كعب أصلاً.

(1) (11/ ٥١) ت/ ٢٤٠.
(2) (٢/ ٤٠٥-٦٠٥).
(3) (٤/ ٢٠٥).
(4) كما في: الجرح والتعديل (٦/ ٣٦٨-٣٦٢) ت/ ١٩٩٧.
(5) الضعفاء (٤٢٠) ت/ ٤٣٧.
(6) ابنه صدوق - وتقدم -.
(7) (٢/ ١٨٤).
القسم الثاني عشر ومنتان:

ما ورد في فضائل المغيرة بن الحارث، أبي سفيان(۱) -رضي الله عنه-

۱۷۴۶ - [۱] أن أبي حية البدرى -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم حنين لا ينظر في ناحية إلا رأى أبا سفيان بن الحارث بقاتيل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أبا سفيان

خُبَر أهلي -أو: من خبر أهلي-.

رواه الطبراني في الكبير(۱)، وفي الأوسط(۲) عن محمد بن رزين(۳) عن جامع المصري عن إسحاق بن الضيف(۷) عن عمرو بن إسحاق الكلابي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن أبي عمار عنه ب... وأوردته الهميم في جمع الرواية(۲)، وعزا إليه في معجميه، وحسن إسناده، ولا يкрыт ففي الإesanاد: شيخ الطبراني، ترجمه الجهني في تاريخ الإسلام، ولم يذكر فيه جراحًا، ولا تعديلًا وتقدم. يرويه عن إسحاق بن الضيف، وهو: أبو يعقوب العسكري، قال فيه أبو زرعة الرازي(۷): (صدوق)، وذكره ابن حبان في

(۱) الفرسى، مشهور بكتبه، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا، توفي سنة: عشرين.
-أنظر: المعرة(۵) ۵۲۳۸ ت/ ۲۷۵۸، والإصابة(۴) ۹۰ ت/ ۲۸۴۸.
(۲) (۲۲/۲۲۷) ورقمه/ ۴۲۴.
(۳) (۷/۲۸۱) ورقمه/ ۶۵۴۲.
(۴) وقع في المعجم الكبير: بالكاف، وهو تحريف.
(۵) وقع في المعجم: بالصاد المهملة، وهو تصحيح.
(۶) (۹/۲۷۴) ۷۴۸.
(۷) كما في: تأريخ ابن عساكر (۸/۱۵۶-۱۰۰۰ ت/ ۸۴۸ والحق.
الحاديث الوارد في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الثقة، وقال: (ربما أخطأ)، وقال ابن حجر في تقريره: (صدور يطغى).
وبيروه عن عمرو بن عاصم الكلابي، وهو صدوق، لكن في حفظه شيئاً.
وتابعه: روح بن أسلم عند ابن قانع يسند عنه عن حماد عن علي بن زيد
ب، بن نحوه... وروح هو: أبو حاتم الباهلي، ضعيف الحديث. وعلي بن زيد
هو: ابن جدعان، ضعيف. وبيروه عن عمار بن أبي عمار، ضعفه بعض النقاد
خطبه... فالحديث ضعيف، ولم أر له طرقة أخرى، ولا شواهد-والله أعلم.

(1) (8/120).
(2) (ص/129) ت 365.
(3) في معجم الصحابة (2/180)، ورقم 267/27.
القسم الثالث عشراً مئتاً;
ما ورد في فضائل المنتقل نفسه من صحابه عين أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمرو، والإمام أحمد (1)، والطبراني (1) عن إدريس بن جعفر العطار، كلهم عن يزيد بن هارون (5). ورواه: مسلم (1) - أيضاً - يسنده عن وكيع، وعن هشيم، وعن أبي أسامة، ورواه: مسلم (1) - أيضاً -، والطبراني في الكبير (1) يسندهما عن جرير،

(1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7)

الموضع المتقدم نفسه من صحيحه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمرو، وعن وكيع، وعن سراج بن يونس عن هشيم، وعن محمد بن رافع عن أبي أسامة، كلهم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير،
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

ورواه: الإمام أحمد(1) - ومن طريقه: الطبراني في الكبير(2) - بسنده عن شعبة،
ورواه: الطبراني في الكبير(1) بسنده عن إبراهيم بن حميد، وعن(3) عبده بن سليمان، وعن(1) محمد بن عبيد، وعن(3) مروان بن معاوية، جميعًا عن إسماعيل
ابن أبي حذافة(3) عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بعه، واللفظ حديث مسلم عن
ابن أبي عمر. ولم يسن لفظ حديث وكعيب وهشيم وجرير وأبي أسامة، قال:
(كلهم عن إسماعيل وهذا الإسناد، وليس في حديث واحد منهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة: "أي بني " إلا في حديث يزيد وحده) اهـ.

(1) (٢٠١/٤٠١) ورقمه/٩٥٥ عن الحسين بن إسحاق التستري عن عناثم
ابن أبي شيبة عن جرير به، بنحوه.
(2) (٢٠٢/٨٨٨) ورقمه/١٨١٥٠.
(3) (٢٠٠/٤٠٠) ورقمه/٩٥١ عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه به.
(4) (٢٠٠/٤٠١) ورقهم/٩٥٢ عن محمد بن النضر الأزدي عن شهاب بن عبيد العبدي عن إبراهيم بن حميد به، ولم يسن لفظه، قال: (فذكر
نحوه) اهـ، يعني: نحو حديث الإمام أحمد عن شعبة.
(5) (٢٠١/٤٠١) ورقهم/٩٥٦ عن المقدام بن داود عن أحمد بن
موسى عن عبده به، بنحوه... والمقدام بن داود ليس بثقة، ولكن الحديث وارد،
وبه من غير طريقة.
(6) الموضع المتقدم نفسه.
(7) (٢٠٢/٤٠٢) ورقهم/٩٥٧ عن محمد بن الحسين الأنثوري عن يحيى بن
معين عن مروان بن معاوية به، بنحوه.
(8) وكذا رواه: ابن حبان في صحيحه (الإنسان ١٥/١٨٤) ورقهم/١٧٨٢
بسنده عن عيسى بن يونس به.
والنظرائي عن إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون: (ما سؤالك عنه؟ إنه لا يضرك)، وإدريس متروك - كـا تـقدـم -، واللفظ ثابت بالمعنى من غير طريقه. وللإمام أحمد بن سنده عن شعبة: (إنه لا يضرك). ولسائر رواة الحديث عن إسحاق بن ذكى - وبالله التوفيق -.
القسم الرابع عشر ومنتَان:
ما ورد في فضائل المقدّس بن الأسود الكُنْدِي (۱) - رضي الله عنه -

1748-1749-۱-۲[۱] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال:

شهدت من المقدّس بن الأسود مشهدًا، لأنًّ أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به: أتى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: لا أذهبُ أنَّ وَرَبِّي فَقِتَالَاكُم۱۱، ولكنَا نقاتل عن يبنيك، وعن شملك، وبين بديك، وخلفك. فرأيت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أشرق وجهه، وسره - يعني قوله -:

۲۰۳۳.

هذا الحديث رواه: طارق بن شهاب - رضي الله عنه -، وأبو تِحْيّٰ (۲) حكيم بن سعد، كلاهما عن ابن مسعود.
فأما حديث طارق فرواه: البخاري (۳) - واللفظ له -، ورواه: الإمام أحمد (۴).

۱۷۴۸

۱۷۴۸(۱) هو الذي يقال في اسمه - أيضاً: المقدّس بن عمرو بن تَرَفَّيْة الحضايم. وهو، بدر، من المهاجرين الأوائل. مات سنة: ثلاث وثلاثين، في خلافة عثمان -رضي الله عنه-. انظر: المعرفة (۵) ۵۰۹، والإصابة (۶) ۴۵۴/۳، ۴۵۳/۱۸۳.

۱۷۴۸(۲) من الآية: (۲۴)، من سورة المائدة.

۱۷۴۸(۳) بكرش أوله، وسكون المهمة... تقدم.

۱۷۴۸(۴) في (كتاب: المغازي، باب: قول الله - تعالى -: قال: هَذِهِ تَسْفِينُ رَيْكُمُ فَأَسْجَبُ لَكُمُ ائْتُونَا هَذَا نَائِسًا حَاذِئٌ(۷) ۷/۹۵۷، وقُرْنَة/۷۳۰ ورقمه/۱۲، وفي (باب: فَأَذْهَبُ أَنَّ وَرَبِّي فَقِتَالَاكُم۱۱، من كتاب: التفسير) ۸/۴۲۵، وقُرْنَة/۱۵۵ ورقمه/۱۵۲.

۱۷۴۸(۵) (۲۲۷-۲۲۸) وقُرْنَة/۱۵۸ و/ornum/۵۴-۲۷۹، و/ornum/۷/۱۵۰) وقُرْنَة/۱۵۵.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

كلاهما عن أبي نعيم، ورواه: الإمام أحمد - أيضاً - عن عمرو ابن محمد
أبي سعيد العنقزي، وعن أسود بن عامر، ورواه: البزار عن معمر ابن سهل
عن عبيد الله بن موسى، أريعتهم (أبو نعيم، والعنقزي، وأسود، وعبد الله)
عن إسرائيل، ورواه - أيضاً - البخاري عن حمدان بن عمر عن أبي النضر
عن الأشجعي، ورواه: الإمام أحمد - أيضاً - عن وكيع كلاهما (الأشجعي، ووكيع)
عن سفيان، ورواه - أيضاً - الإمام أحمد عن عبيدة بن سعيد، ورواه - أيضاً -

470

(1) ورواه: أبو نعيم في الدلائل (4 / 56-40)، والبغوي في التفسير (2 /
57)، كلاهما من طريق أبي نعيم الفضل به، بنحوه.
(2) (6 / 227 ورقة/ 3698 ورقة/ 356.
(3) (4 / 280 ورقة/ 1456.
(4) ورواه عن عبيد الله بن موسى - أيضاً - ابن سعد في الطبقات الكبرى
(3 / 162) ... وكذا رواه: ابن أبي عاصم في الجهاد (2 / 556 ورقة/ 211،
والناشي في مسنده (2 / 197-198 ورقة/ 766، والحاكم في مستدركه (3 /
349، والبيهقي في الدلائل (3 / 45-46)، كلهم من طريقه، قال الحاكم: (هذا
حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) اه، ووافقه الناهدي في التلميذ (3 /
349)... والحديث عند البخاري - كما مر -

(5) في الموضع المقدم نفسه، من كتاب: التفسير.
(6) ورواه من طريق أبي النضر - كذلك - ابن أبي عاصم في الجهاد (4 /
555 ورقة/ 220، والساتي في التفسير (1 / 431 ورقة/ 160، وفي السن
 الكبرى (6 / 334 ورقة/ 1140.
(7) (4 / 314.
(8) (7 / 385 ورقة/ 4376.
البزار(1) عن يوسف بن محمد بن سابق والحسن ابن عفية، كلاهما عن أبي ب hiç
النبي، أربعهم (إسرائيل، وسفيان، وعبدة، وأبو ب حي) عن مخالق(2) عليه
به... وللإمام أحمد عن وكيع: (عن طارق: أن المقداد قال لرسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يوم بدر...), فذكر نحوه، وفيه: (ولكن اذهب أنت وربك،
فقاتلا، إذا معكم مقاتلون). وعن وكيع علقة البخاري، عقب حديث حدان
ابن عمر عن أبي النضر عن الأشجعي. قال الحافظ(3): (يريد بذلك أن صورة
سياقه أنه مرسل، خلاف سياق الأشجعي. لكن استظهر المصدر لرواية
الأشجعي الموصلة برواية إسرائيل التي ذكرها قبله. وطريق وكيع هذه وصلها
أحمد، وإسحاق في مسانديهما عنه، وكذا أخرجهما ابن خيثمة، من طريقه)
(4).

وللإمام أحمد عن أبي نعيم: (فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أشرق وجهه، وسره ذاك)، وله عن العنقزي، وعن أسود نحوه. وله عن عبيدة
ابن حميد: (أبشر يا بني الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل...
ولكن، والذي ينالك بالحق لنكون بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك، ومن
خلفك حتى يفتح الله عليك). وللبزار من حديث أبي ب حي النبي: (لقد

(2) وكذا رواه: أبو نعيم في الجالية (11/163-173) بسنه عن إسماعيل بن
إبراهيم عن مخالق.
(3) الفتح (123/8).
(4) وانظر: تعلق التعلق (203/4-204).
شهدت من المقداد مشهدًا لأن آمن أصاحبه أحب إلى من ملء الأرض من شيء: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا غضب امرته وجيته، فجاء، وهو على تلك الحال، فقال: ...، فذكر نحوه. وقال عقب حدث عبد الله بن موسى: (لا نعلم أسند مخالق عن طارق عن عبد الله إلا هذا الحديث) اهـ.


وأما حدث أبي يحيى فرواه: الطبراني في الكبير(1) عن محمد بن عبد الله الحضري عن أبي كريب عن حسن بن عطية عن قيس بن الربع عن عمران بن طليب عنه، ولفظ: (لقد سمعت من المقداد بن الأسود منقبة لأن تكون لي أحب إلى مما طلعت عليه الشمس، قام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر، فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى (اذْعَبِّ أَنتَ وَرَبُّكَ) الآية، لكن نقال عن يمينك، وشمالك. فرأيت وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنبستت أسباره). وهذا إسناد ضعيف؛ فيه: قيس بن الربع، وهو:

(1) (10/12-213) ورقمه/10502.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الأسدي، تغير لما كبير، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به. وفيه
- أيضًا: عمران بن طبيان، وهو: الكوفي، ضعيف في الحديث - وتقدما -
فإن كان الحديث رواية لقيس بن البريع فإنه يرد إلى درجة: الحسن
لغيره؛ بما قيله. وأبو كليب - في الإسناد - كنية: محمد بن العلاء. وحسن بن
عطية هو: ابن نجيب القرشي. واسم أبي تجيه: حكيم بن سعد الحنفي.
وروى الطبراني في الكبير (1) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف عن
ابن طغية عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب الأنصاري
- رضي الله عنه -، وقد ذكر بعض قصه يوم بدر، قال: فقال المقداد بن
عمرو: إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: "فإذ أُدْبَرُ"
أنتَ رَبِّي فَقَاتِلُنِّي إِنَّمَا هُوَ أَعْظَمُ ما أَعْمَلُونَ؟، قال: فنحننا ماعشر الأنصار لَو* أناَ قلنا كما
قال المقداد، أحَب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. وهذا إسناد ضعيف؛ فيه
ثلاث علل... الأولى: فيه بكر بن سهل - شيخ الطبراني - وهو: الديمطي،
ضعف. والثانية: ابن طغية - في الإسناد - هو: عبد الله ضعيف - أيضاً -.
والثالثة: ابن طغية مدلس، ولم يصرح بالتحديث... ومثل هذا الإسناد جيد في
الشواهد، فالمقداد المذكور من مثنه: حسن لغيره؛ متقدمه. والمقداد بن الأسود
هو: ابن عمرو بن ثغيلة (2).

1750- [3] عن المقداد بن عمرو - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَ - صلى

(2) انظر: الإصابة (33/ 454) ت/ 183.
الأحاديث الواردة في فضلائل الصحابة من الرجال

الله عليه وسلم قال: (اللهُمَّ أَطْعِمْ مِنْ أطعمني، وَأَصِبْ مِنْ سقَانِي)، فعمد إلى أعيدها وأمتنع لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم - فإذا هُنّ حَفَّلَ(1) كُلَّهُنَّ، فعمد إلى إنهاء فحلب فيه حتى علته الرغوة، فنالته النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: اشرب، فشرب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: (ما هذا إلا رحمة من الله)، يعني: إحداث هذا اللين في غير وقته، وخلاف عادته(2).

رواه: مسلم(3)، والإمام أحمد(4)، والبيزار(5)، والطبراني في الكبير(6)، كلهم من طرق عن سليمان بن المغيرة(7).

(1) أي: ممتلئات لبنا. - انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/٤٢/٥٤٢).
(2) لأن الأعتر كَنَّ قد حَلَّن - كما في سياق الحديث.
(3) في (كتاب: الأشربة، باب: إكرام الصيف، وفضل إيشاره) ٣/١٦٢٥ ورقمه/٢٠٥٥ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شعبة بن سوَّار عن سليمان ابن المغيرة، مطولاً، وفيه قصة.
(4) (١٢/٣/٦٢) عن هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به، مثله.
(5) (١٢/٤١/٦٣-٤٢ ورقمه/٤١١٠ عن محمد بن المثنى عن أبي عامر عبد الملك.
(6) عن عمرو عن سليمان بن المغيرة به.
(7) (٢/٦٢/٥٧٣ ورقمه/٢٧١٩ عن محمد بن حيان المزني عن أبي طالب.
(8) عبد السلام بن مظهر عن سليمان به... ولم يذكر لفظه تاماً، قال: (فذكر نحوه)، يعني نحو حدثين/٥٧٢.
(9) والحديث رواه - أيضاً - الترمذي (كتاب: الاستذان، باب: كيف السلام) ٥/١٧-١٦ ورقمه/٢٤٧٩، والمسلماني في عمل اليوم والليلة (ص/٢٨٢-٢٨٣) ورقمه/٣٢٣، وأبي السني في عمل اليوم والليلة (ص/١٦١١-١٦٢)
ورواه: الإمام أحمد (1)، وأبو يعلى (2)، والطبراني في الكبير (3)، ثلاثهم من طريق عن حماد بن سلمة، كلاهما (سليمان، حماد) عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلة عن المقداد بن عمرو بئس، قال البزار: (وهذا الكلام لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلاّ عن المقداد وحده، ولا نعلم له إسنادا عن المقداد إلا هذا الإسناد) أه، وسليمان بن المغيرة هو: القيسي - مولاه -، وثابت هو: ابن أسمل البناني.

ورواه: الإمام أحمد (4)، وحده، عن أسعد بن عامر عن أبي بكر عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن المقداد به، بنحوه، وله فيه: قال المقداد: وثبت، وأخذت السكين، وقامت إلى الشاة، قال: (مالك) ؟ قلت: أذبح قال: (لا، أنتي بالشاة)، فأتيته بها، فمسح ضرعها، فخرج شيئاً ثم شرب، ونام... وهذا إسناد صحيح، أسعد بن عامر هو:

ورقة/456، وأبو نعيم في الحلية (1/173-174)، كلهم عن طريق عن سليمان بن المغيرة به، ومنه دار الشاهد فيه، وصحح الألباني في صحيح سنن الترمذي (4/340) حديثه.

(1) (6/492-5) عن يزيد، وعن عفان، كلاهما عن حماد.

(2) (3/387-8) ورقة/1517 عن هدية (هو: ابن خالد) عن حماد.

(3) (2/422-432) ورقة/572 عن علي بن عبد العزيز (هو: البغوي)

(4) (6/4) عن حجاج بن المنهل، ثم ساقه عن عبد الله بن الإمام أحمد وجعفر بن محمد الفراهي، كلاهما عن هدية بن خالد، كلاهما (حام، هدية) عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني.
الحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

شاذان، وأبو بكر هو: ابن عياش، وسليمان بن ميسرة هو: الأحمسي (1).

1701-1702 (4-5) عن ضباعة بنت الزبير بن عبدالطلب قالت:
ذهب المقداد لحاجته ببعض الخبزه (1)، فإذا جرده (2) يخرج من جمر ديناراً، ثم

(1) انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (143/4-144/14) ورقمه/261، 382.
(2) يفتح الخاءين المعجمين، وبايع كل واحدة منهما معجمة بنقطة واحدة، الأول منهما ساكنة - موضوع بالمدينة... والخبزه شجرة كانت تنبت هناك. انظر:
معجم ما استعمجم (1/321)، وعن المعود (8/460)، وهو يقع الغرقد نفسه مدفن أهل المدينة - يقال فيه: بيع بيع الغرقد، وبعني الخبزه... دل عليه الحديث نفسه عند ابن ماجه - وسأتأي الوراء عليه - فإن في لفظه:
عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى اليعين - وهو: الماء - وحديث أبي رافع
عند الحاكم في المستدرك (3/189-190) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - يرتاد لأصحابه مقرية يدعون فيها، فكان قد طلب نواحي المدينة، وأطراههم، ثم قال:
(أمرت هذا الموضع)، يعني: اليعين. وكان يقول: بيعي الخبزه، وكان أكثر نباته الغرقد.
وكان أول من قبر هناك: عثمان بن مظعون - رضي الله عنه -.

ويعتبر أن بيعي الخبزه موضوع من بيعي الغرقد، لأنه قد وقع في حديث خالد بن
مخلد الأثري عند الطبراني: (خرج المقداد لحاجته حتى بلغ الخبزه - وهو: يبيع بيع الغرقد).

اهـ، والله تعالى أعلم.

(3) يضم الجيم، وفتح الراء المهملة، والذال المعجمة - نوع من الفاَر. وقيل: الذكر من الفاَر، وقيل: الذكر الكبير من الفاَر.
انظر: لسان العرب (حرف الذال المعجمة، فصل: الجيم) 3/480، وعن المعود (8/345).
لم يزل يخرج ديناراً، ديناراً، حتى أخرج سبعة عشر ديناراً، ثم أخرج خرقة حمراء - يعني: فيها ديناراً - فكانت ثمانية عشر ديناراً فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أخبرها، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل هويت إلى الجحير؟) قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بَارَكْ لَكَ اللَّهُ فِيهَا).

هذا الحديث رواه: أبو داود(1) - وهذا لفظه - عن جعفر بن مسافر، ورواه: الطبرياني في الكبير(2) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي عن أبيه، كلاهما عن ابن أبي فديك، ورواه: الطبرياني-أيضاً(3) عن يزيد بن غنم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن حانبد بن مخلد، كلاهما(ابن أبي فديك، وخالد) عن موسى بن يعقوب الزمري عن عمه قرية بنت عبدالله بن وهب عن أمها كريمة بنت المقداد عن ضباعة به... والحديث سكت عنه أبو داود، وفي إسناده: موسى ابن يعقوب الزمري، قال ابن المداني: (ضعيف الحديث، منكر الحديث)، وقال أبو داود: (له مشايخ بجولون)، وضعفه غير واحد - وتقدم - حديث هذا عن قريبة بنت عبدالله بن وهب ذكرها الذهبي(4) في النسوة الجهولات,

(2) (260/112) ورقمه/611.
(3) (260/270-276) ورقمه/211.
وقد قال، تفرد عنده ابن أخيه موسى بن يعقوب، الحديث أورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وقال: (ضعف).

وهكذا رواه ابن أبي ذكرى، وخالفه ابن ماجه عن محمد بن يعقوب، ورواه ابن ماجه عن محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمان عن موسى ابن يعقوب بهذا الإسناد، ولكن عن ضعاعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو...


وقد تقدم في فضائله: عن بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إن الله أميرنا يجب أربعة، وأخبرني أنه يحبهم...)، ذكر المقداد فيه.

وهو حديث جاء من عدة طرق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبتهما رواه: الترمذي، والإمام أحمد، وغيرهما، بإسناد ضعيفة.

وروى الطبراني في الأوسط بسنده واه من حديث علي بن أبي طالب، بعده.

(1) (2/7) رقم/ ٥٢٧.
(2) في (باب النقاط ما أخرج الجرد، من كتاب: اللقطة) ٢/ ٨٣٨-٨٣٩ ورقمه/ ٢٥٠٨.
(3) (ص/ ١٩٧-١٩٨) ورقمه/ ٥٤٥.
(4) تقدم في فضائل: علي، وعمر، وسلمان، والمقداد، برقم/ ٦٥٤، وانظر ما بعده.
يرفعه: (ألا إن الجنة اشتكى إلى أربعة من أصحابي، فآمري ربي أن أحلمهم...), ذكر المقداد فيهم وتقدم، وهو حديث شبه موضوع.

وثروة الرمذي، وغيره من حديث علي، يرفعه: (إن كل نبي أعطى سبعة نجاة رفقاء - أو قال: نجاة - وأعطيت أنا أربعة عشر...), ذكر المقداد فيهم وتقدم أيضاً، وهو حديث ضعيف.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على ثمانية أحاديث، موصولة. منها حديثان صحيحان - إنفرد البخاري بأخذهما، وسلم بالآخر. وحديث حسن لغيره. وأربعة أحاديث ضعيفة - في بعضهما نكارة، وحديث شبه موضوع.

والله تعالى أعلم.

(1) في الموضع المتقدم ذاته، برقم/٦٥٧.
(2) في فضائل جماعة من الصحابة، برقم/٦٤٧٤.
القسم الخامس عشر ومنتان:
ما ورد في فضائل المنذر بن ساوي (1) - رضي الله عنه

۱۷۵۳ - [۱] عن المنذر بن ساوي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - في قصة وفدهم إليه: (رأيت ملك ما لم أر من أصحابك) قلت: وما رأيت منهم يا نبي الله؟ قال: (وضعت سلاحك، ولست تلبسك، وتدهنت) قلت: يا نبي الله، أفنى جلبت عليه، أم شيء أحدثته؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا، بل شيء جلبت عليه)، فسلموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم: (أسلمت عباد القيس طوعاً، وأسلم الناس كراهة، فبارك الله في عباد القيس، وموالي عباد القيس).

رواه الطبراني في الأوسط (2) عن موسى بن هارون (3) عن إسحاق بن راهويه عن سليمان بن نافع العبدي عن أبيه عن أبيه، وقيل: (لا يروى هذا الحديث عن نافع العبدي إلاً بهذا الإسناد، تفرد به إسحاق بن راهويه).

وأوردته الهيثمي في جمع الزوائد (4)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير (5) والأوسط.

(1) ابن الأحسن بن بيان بن عمرو بن عبد الله التميمي، وكان عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - على البحرين.

- انظر: أسد الغابة (۴/۴۹۱) ت/۷۹۱۹، والإصابة (۳/۴۵۹) ت/۲۱۶۸.

(۲) (۸/۴۷۹-۴۷۹) ورقمه/۷۹۹۲.

(۳) وعن موسى رواه - أيضاً - ابن قاتع في المعجم (۳/۱۰۴).

(۴) (۹/۳۹۰، ۳۹۱).

(۵) لم أره فيه، فلعله فيما لم يصل إلينا بعد.
الحديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

ثم قال: (وفيه: سليمان بن نافع العبدي، ذكره ابن أبي حاتمٍ)، ولم يذكر فيه جرحًا، ولاتعديلاً، وبقية رجاله ثقاتٌ)، وهو كما قال، وقال الذهبي في الميزانٍ: (غير معروف). والحديث ذكره ابن حجر في ترجمة نافع العبدي في الإصابةٍ، ثم قال: (وأخرجه ابن بشران في أماليه عن دعلج بن موسى... والقصة التي ذكرها للمنذر بن ساوى معروفة للأشج -واسمه: المنذر بن عائذ-)، فذكر: المنذر بن ساوى في الحديث: منكر؛ لعل سببه خطأ من بعض الرواة؛ لأن كلاً من الرجالين اسمه: المنذر!

وقوله في الحديث: (أسلمت عبدالقيس طوعا) ورد نعوه من حديث زيد بن علي بسند صحيحٍ. ومثله من حديث أبي هريرة بسند ضعيفٍ... فالجملة من طريقيها هذين: حسنة لغيرها -كما تقدم-.

(1) الجرح والتعديل (4/ 147) ت/ 236.
(2) (2/ 417) ت/ 2321.
(3) (3/ 544).
(4) ورقمه/ 504.
(5) ورقمه/ 432.
القسم السادس عشر ومنتان:
ما ورد في فضائل المنذر بن عائذ العصري، المعروف باشج عبدالقيس -رضي الله عنه-


هذا الحديث رواه عن أبي سعيد: أبو نصرة، وعمارة العبد... فأما
حديث أبي نصرة فرواه: مسلم (۱) - وهذا مختصر من لفظه - عن يحيى بن
أبو عوينة (۲)، ورواه - أيضاً - الإمام أحمد (۳) عن يحيى بن سعيد،
كلاهما عن ابن أبي عروبة (۴) عن قنادة عنه به، مطولاً، في قصة... وابن علية

(۱) في (كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله، ورسوله صلى الله عليه وسلم).
۱/۴۸-۴۹ ورقمه /۱۸.
(۲) وعن رواه - أيضاً - البخاري في الأدب المفرد (ص/۲-۲۰۲-۲۰۲) ورقمه /۱۸۰.
(۳) (۲۶-۲۶۶) ورقمه /۱۷۵، مثلاً.
(۴) رواه: ابن منده في الإيمان (۱/۲۰۷ ورقمه /۱۵۵ بسنده عن عبدالوهاب
ابن عطاء عن ابن أبي عروبة به... وعبدالوهاب من قدماء أصحابه (انظر: شرح العلل
۲/۷۴۴). وقال ابن منده - عقب حدته: (رواه: يحيى بن سعيد، وحاله بن
الحازم، وعبدالعالي بن عبدالعالي، وابن علية عن سعيد) اهم وهو من طريق خالد
في الأسماء المهمة للخطيب (ص/۴۴-۴۴۲)، والبيهقي في الدلائل (۵/۳۲۰-۳۲۶).
هو: إسماعيل، وبيحيه: القظان، وابن أبي عروبة هو: سعيد، اختلف بآخره، وابن علية، والقطان، سمع منه قبل اختلفاته. وقادة هو: ابن دعامة، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث.

وأما حديث عمارة العبدي، فرواية: ابن ماجه عن أبي كريب محمد بن العلاء المصري عن يونس بن بكير عن خالد بن دينار الشيباني عنه، بلغ تقول: (يا أشع، إن فيك خصائص يعجبها الله: الحلم واللؤلؤة). ... وأوردته البصري في زوايد ابن ماجه، وقال: (هذى إسناد ضعيف; عمارة بن جوين، أبو هارون العبدي، كتبه: ابن معين، وعثمان بن أبي سهيلة، وابن علية. وقال ابن عبدالبار: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث)، وقد تركه جماعة وتقدم وطريقه واهية، وبغير منها ما صح والله المرجع.


(١) انظر: الكواكب النيرات (ص/١٩٦).
(٢) انظر: شرح علل الترمذي لابن رحمان (٢٤٥/٧).
(٣) في (كتاب: الزهد، باب: الحلم) ٢/١٤٠، ورقمه ١٨٧.
(٤) وكذا رواه: البخاري في حلق أفعال العباد (١٤٢/٧) بسنده عن سعيد بن سليمان عن ابن بكير به.
(٥) مصباح الرجاحة (٣٤/١٣٥) ورقمه ١٤٨٦.
رواية مسلم (1) - وهذا لفظه - عن عبيد الله بن معاذ (1) عن أبيه، وعن
نصر بن علي الجهني عن أبيه، ورواية: ابن ماجه (2) عن أبي إسحاق الهرؤي
عن العباس بن الفضل الأنصاري، ورواية - أيضاً - الطرابي في الكبير (3) عن
علي بن عبدالعزيز، وأبي مسلم الكشني، كلاهما عن عبيد الله بن عبد الوهاب
الحجي، ورواية - أيضاً - في الأوسط (4) عن أبي مسلم - وحده - عن الحجي,
ورواة - أيضاً - في الأوسط (1) وفي الصغير (5) عن محمد بن الربيع ابن شاهين
عن عيسى بن إبراهيم البكري، كلاهما (الحجي، والبكري) عن بشر بن
المفضل (6)، ثم الثلاثة: (معاذ، وعلي، وبشر) عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عليه
(1) في (كتاب: الإيمان، باب: الأمر بالإيمان بالله، ورسوله - صلى الله عليه
وسلم - 1/ 48 1/48 ذي الحيدث ذي الرقم/ 17.
(2) ومن طريق عبيد الله بن معاذ رواه - كذلك - ابن منده في الإيمان (1/
206) ورقمه/ 152.
(3) في (باب: الخلاف، من كتاب: الزهد) 2/ 1401 ورقمه/ 188.
(4) (12/ 1/4/ 178 ورقمه/ 12979.
(5) (3/ 19/ 191 ورقمه/ 2395 - وقال في الإسناد: الحمدي، بدل:
الحامي، وهذا تعريف -.
(6) (6/ 12/ 123 ورقمه/ 252 - ومن طريقه: الخطب في تاريخ
بغداد (5/ 279) - ووقع في إسناد الأوسط، والتأريخ: (أبو حمر) وهم
تصحيح.
(7) (2/ 194 ورقمه/ 779، وفي المطبوع تعريف في الإسناد.
(8) ومن طريق بشر رواه - كذلك - ابن أبي عاصم في الآحاد (3/ 265
ورقمه/ 1242.)
الحاديث الراودة في فضائل الصحاية للدكتور مهند الصاعد

482

ثب... قال الطبري في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن قرية إلا بشر ابن المفضل) هم، ولله نعه في الموضوع الآخر، وهذا محمول على ما علم! وأبو إسحاق الهروي - شيخ ابن ماجه - هو: إبراهيم بن عبد الله بن حامد. محمد بن الربع بن شاهين - أحد شيوخ الطبري - له ترجمة في تاريخ بغداد للخطيب (1)، ولم يذكر فيه جراح، ولا تعديلًا، لكنه متابع - كما هو ظاهر -.

وأبو جمرة - في الإسناد - اسمه: نصر بن عمران الضبعي.

1751 - 1757 [1337-4] عن الزارع (1) - رضي الله عنه - وكان في

وفد عبد القيس، قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتباذل من رواحنا، فنقلّي يد النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلنا، وانتظر المنذر الأشج، حتى أتى عبيته، فلبس ثوبه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن فبل خلتيين، يُحبهما الله: الخلد، والأناقة). قال: يا رسول الله، أنا أبلغهما، أم الله جبلعت عليهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بلى الله جبلعت عليهما)، فقال المنذر: الحمد لله، الذي جبلعت على خلتيين، يحبهما الله، ورسوله.

(1) (378/2787 ت/2777).
(2) وهو: ابن عامر، وله ابن يسمى: الزارع، وهك كان يكي. ذكره ابن
عبدالله في الاستيعاب (1/587، وقال: (ويعال له: الزارع بن الزارع، والأسوأ
أول بالصواب) هم -
الأحاديث المواردة في فضائل الصحابة من الرجال

رواهم: أبو داود (1) - وهذا اللفظ له - ورواه: البزار (2) عن محمد بن معمر عن أبي داود، ورواه - أيضاً: الطبراني في الكبير (3)، وفي الأوسط (4) عن أحمد بن خليد الحلي، كلاهما (أبو داود، وابن خليد) عن محمد بن عيسى الطباع (5) عن مطر بن عبدالرحمن الأعناق (6) عن أم أبان بنت الوازع بن زراعة عنه بـ... وهو للبزار مطول، وفيه: (خير أهل المشرق، رحم الله عبده qs) إذ أسلموا غير خزايا، إذ أي بعض الناس أن يسلموا، ثم قال: ثم لم يزل يدعو لنا حتى غابت الشمس. وقال الطبراني عقبه في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن أم أبان إلا مطر بن عبدالرحمن) أهـ. وهذا إسناد لابأس به، سكت عنه أبو داود، لكن أم أبان لم يرو عنها غير مطر بن عبدالرحمن.

(2) ومن طريقه أيضاً: ابن أبي عاصم في الآحاد (3/300) ورقمه/01684 ، والبهبهي في الدلائل (5/328-327) وفي السنك الكبرى (7/100) .
(3) كما في: كشف الأسئلة (3/278-280) ورقمه/02746 .
(4) (5/273) ورقمه/05313 .
(5) (4/274-275) ورقمه/0420 .
(6) ومن طريقه رواه: البغوي في معجم الصحابة (2/520-521) ورقمه/05906 ، والمزري في نذيره (9/262-267).
(7) ورواه: ابن قانع في المعجم (3/189) وأبو نعيم في المعرفة (3/1236) ورقمه/0392 .
(8) ورواه: البخاري في خلق أفعال العباد (28) والخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة (44/43-445) بسندهما عن أبي سلمة موسي بن إسحاق المنقري، كلاهما عن مطر بن عبد الرحمن بن نوحه، مطولًا.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

(1) ولذا ذكرنا الذهبي في المجهولات من الميزان، وقال ابن حجر (3):

(مقولة) - يعني: إذا توبعت -، ولا أعرف أحداً تابعها عليه من هذا الوجه

(2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن عدلاء في ترجمة الزارع (4):

(3) رويت عنه ابنه ابنه أم أبى بنت الوازع بن الزارع عن جده الزارع حديثاً

(4) حسنناً، وساقته بتمامه، وطوله سباقه حسنة) اهـ، وحسنها - أيضاً - الهيثمي

(5) في مجمع الزوائد. والحديث: حسن لغيره؛ بشواهد. وقوله: يا رسول الله,

(6) أنا أخشى هما، أم الله جليلي عليهما... الخ الحديث ورد من حديث مزيد -

(7) وسباتي بعد حديثين -1) بسند ضعيف، فهو به: حسن لغيره - كذلك -.

ورواه: ابن قانع في المعجم (7) عن أحمد بن علي الخزاز عن أحمد بن

عبد الملك بن واقد (هو: أبو يحيى الحزامي) عن مطر الأتت عن أم أبى بن

أبيها - وكان مع الأشج الذي قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(8) فقال للزارع، فذكره، جعل ما فيه للزارع، مكان أشج عبد القيس! وهو

(1) انظر: مذهب الكمال (35/947) ت/ 1366، ومجمع الزوائد (9/)

(2) (285) ت/ 1304.
(3) التكريت (ص/ 1377) ت/ 8798.
(4) الاستيعاب (1/ 587).
(5) (388) 39.
(6) ورقمه/ 1760.
(7) (41) 242.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

كذلك في المخطوطة (١)؛ رجال الإسناد كلهم ثقات، ولهما ما ذكر في الحديث سبب قلم من الناسخ -وَاللهُ أَعْلَمَ -

والحديث رواه: الإمام أحمد (٢) عن أبي سعيد - مولى: بني هاشم - عن مطر بن عبد الرحمن: سمعت هند بنت الوزارة أمنها سمعت الوزارة يقول: أتبت رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم -، والأشج المنذر بن عامر - أو عامر بن المنذر -... فذكر نحوه، فهذا إسناد آخر لمطر بن عبد الرحمن في الحديث، وهند هي أم أبيان المتقدمة، وله الحديث وقع لها من وجهين عن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم -.

١٧٥٨ [٥] - عن أشج بن عصر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ فِيلَكَ خُلْقَيْنِ يُحْبِيَانِ اللَّهُ عَرُوجَ وَجَلَّ).

قلت: ما هما؟ قال: (الجل وَالْحَلَايَاء). هذا الحديث رواه عن أشج عبد المقصود: عبد الرحمن بن أبي بكر، والمثنى العبد.

فأما الحديث ابن أبي بكرة فرواه: الإمام أحمد (٣) - واللفظ له - عن إسماعيل (٤).

(١) [٤٧٤/ ب].
(٢) [٣٩/ ٤٩٠-٤٩١] الملحق المستدرك من مسند الأنصار، ورقمه/ ٥٤.
(٣) [٣٩/ ٦٦١] ورقمه/ ١٧٨٢٨.
(٤) هو ابن علي، روى الحديث عنه - أيضًا - ابن سعد في الطبقات.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

ورواه-أيمنًا- أبو معيّنٌ(1) عن محمد بن الصباح عن هشيمٍ(2)، كلاهما عن يونس بن عبيدٍ(3) قال: زعم عبدالرحمن بن أبي بكره قال: قال أشج بن عصر، فذكره.

ورجال إنسانهم رجال الشيخين إلا أن عبدالرحمن بن أبي بكره لم يدرك الأشج(1)، وقال في حديثه: (الحلم، والحياء)، والمعروف المشهور: (الحلم، وال анаة) أو: (الحلم، والتودة)، وهذان معيّن. وهشيم هو: ابن بشير.


 عن إسحاق.

(1) (12/162) ورقمه/848 - ومن طريقه: ابن الأثير في أسود الغابة

(2) (11/17) ورقمه/848.

(3) ورواه: البخاري في حقّ أفعال العباد(ص/27) وسنده عن عبدالعالوث، ورواه: أبو نعيم في المعرفة(3/190-200) ورقمه/167 وسنده عن إسحاق بن موسي الغزاري عن هشيم به.

(4) الحديث من طريق يونس رواه- أيمنًا - البخاري في الأدب المفرّد (ورقمه/589) وفي حقّ أفعال العباد(ورقمه/196-196)، وابن شبة في تأريخ المدينة(1/589) وغيرهم.

(5) انظر: مجمع الرواية(9/378-378)
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

وأما حديث المثنى العبدي فرواه: أبو يعلى (1) عن محمد بن مرزوق عن روح بن عبادة عن الحجاج بن حسان عنه، مطولاً، وفيه: (إن فيك خلقين يحبهما الله، ورسوله). قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: (الأنة، والحلم).
والمنثى العبدي هو: ابن مازن - ويقال: ابن ماوي (2) -، ترجم له البخاري (3)، وابن أبي حاتم (4)، ولم يذكره فيه جريحاً، ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في الثقات (5) - ولم يتابع -، وبقية رجاله متخجلهم، وفي محمد بن مرزوق - وهو: محمد بن محمد بن مرزوق - كلام لا يوجب عدم الاحتجاج بهديه.

والحديث بذكر الحلم حسن لغيره، من طريقه، وله ترجم.
ورواه - أيضاً - ابن قانع في المعجم (1) عن بشر بن موسى عن جندل بن واقع عن شريك عن أبي الوليد - شيخ من عبادالقيس - عن أشج (7) -، وجدل هو: أبو علي التغلبي، صدوق يغطث، وشيخه هو: شريك بن عبدالله القاضي، ضعيف - وتدوها -، وشيخه أبو الوليد لم أعرفه.

1759 - [٦] عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -

(1) [الرقم ١٩٣-٢٤٤، رقم ٦٨٤٩]
(2) انظر: تعليل المعلمي على التأريخ الكبير (٧/٤٠، رقم ١٨٤٦)
(3) (٧، رقم ٤٠، رقم ١٨٤٦)
(4) (٨، رقم ٣٦، رقم ٤٠)
(5) (٥، رقم ٤٤٤)
(6) (٣، رقم ١٠، رقم ٣)
(7) في المطبوع: (أشج)، وهو تحرير.
صلاة الله عليه وسلم - لأبي عبدالقى ساعد الفهري، (أن قُلْ يُؤَهِّلَ هُمَا اللَّهُ
الْخَلَّمُ، وَلَلَّهُ).

رواه الطبراني في الأوسط (1) عن محمد بن عبد الله الخضرم في عين بن
طلحة البريسي عن فضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين
егоه، وقال: (لم يرو هذا الحديث عن فضيل بن عياض إلا يحيى بن طلحة)
اهب، وأورده الهيثمي في مجمع الرواد (2) وقال: (رواه الطبراني من طريقين،
و رجال أحدهما رجال الصحيح غير نعيم بن يعقوب، وهو ثقة ورواه في
الأوسط من طريق حسننة الإسناد) اهب، ورجال إسناده في الأوسط كلهم
ثقة، عدا يحيى بن طلحة، فإنه لين الحديث (3)، وقال الذهبي (صحيح
الحديث، وقد وثق) (4)، فإن الإسناد فيه ضعيف عن ابن عمر عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - وطريقة اللتان عزاسه الهيثمي إلى المعجم الكبير لم أرها،
ولعلهما في المقدار المفقود منه - والله أعلم - الحديث: حسن لغيره: بما مار.

176-7ز من زيادة بن جابر جد هود العصري (5) - أن رسول

(1) (6) (389) (349) (9) ورقمه/ 5223.
(2) (9) (388) .
(3) انظر: الضعفاء للنسائي (ص/ 251) (4) (244) (6) ، والجرح والتعديل (9)
(16) (7) (223) ، والنقاط لأبن حبان (9/ 24) ، والمغني للجهني (2/ 738)
ت/ 16995 ، والتقريب (ص/ 1058) (6) (223) 7623 .
(4) انظر: الميزان (6/ 211) ت/ 9049 .
(5) بفتح العين والضاد المهمتين، وفي آخرها الراء... هذه النسبة إلى:

رواه أبو يعلى (1) - واللوفظ له-، ورواه أيضًا: الطبراني في الكبير (1)

عن الحسين بن إسحاق التستري، كلاهما عن محمد بن صدران أبي جعفر عن طالب بن حجر العبدي (2) عن هود العبدي عن جده به... وهود هو: ابن عبد الله بن سعد العبدي، لم يرو عنه غير طالب بن حجر، ترجم له-

(2) (124/ 1450/ 1266) ورقم / 1850. ومن طريقه: المقر في تقبل اليد (3/ 66) ورقم / 16، ولله فيه غير طريق-

(1) (20/ 1245/ 1464) ورقم / 12 ورقم / 812. ومن طريقه: المزري في هذيب الكمال (13/ 1450.)

(3) (20/ 365/ 1504) ورقم / 635. ومن طريقه: المزري في هذيب الكمال (13/ 1450.)

(2) ورواه أبو نعيم في المعرفة (5/ 327-329) بسنده عن محمد بن صدران بـ.

رواه البخاري في الأدب المفرد (1/ 200) ورقم / 587، وفي حلقة ألفناء العامد (28/ 20) عن قيس بن خفصة الدارمي عن طالب بن جعفر به... وهو للبهقي في الدلائل (5/ 327-329) بسنده عن قيس بن خفصة - أيضًا-.
الأخواتن الموردة في فضائل الصحابة للدكتور سعيد الصاعدي

البخاري(1)، وابن أبي حاتم(2)، ولم يذكروا فيه جرحًا، ولا تعديلاً، وذكره ابن
حبان في الثقات(3) -على عادته، ولم يتابع - وهو معروف بتشويق المجهولين،
وقد قال ابن القطان(4) في هود هذا: (مجهول الحال)، وقال البهيجي(5): (لا
يكدع يعرف)... فإن سناد الحديث ضعيف لذلك، من هذا الوجه، وبقية رجاله
محتجهم(6).

وقوله: (يطلع عليكم من هذا الوجه ركب من خير أهل المشرق).
يشهد له ما تقدم في أحاديث: الزارع، وابن عباس، وأبي هريرة. وما سيأتي
في حديث الزارع-رضي الله عنهم جميعاً(7)-، هو حسن لغيته. وما ورد
فيه من فضل لأسعد بن أبي طالب، حسن لغيته، بشواهد المذكورة، لكن المعروف
فيها-كما مر-: (الحلم، والأناة)، وكل من: (الアナة، والتأذة) المذكورتين في
هذا الحديث مرادفة للأخرى! ولعل هود بن عبد الله التبس عليه لفظ الحديث.

واية أعلم.

وفي الباب: ما رواه البيهقي في شعب الإمام(8) بسند عن يحيى بن أبي

(1) التاريخ الكبير(8/ 241) ت/ 2869.
(2) الجرح والتعديل (9/ 112) ت/ 472.
(3) (5/ 616).
(4) بيان الوهم (3/ 482).
(6) وانظر: مجمع الروايات (9/ 388).
(7) انظر الأحاديث رقم/ 500، 50، 0، 019، 0، 0، 0، 1756.
(8) (6/ 101) ورقم/ 270.
طالب عن عبد الوهاب بن عطاء عن عوف(1) عن الحسن، مرسلاً... ويحيى ابن أبي طالب متكلم فيه، ولا بأس بحديثه في الشواهد. وعوف هو: الأعرابي.

خلاصة: اشتمل هذا القسم على سبعة أحاديث كلها موصولة. منها حديثان رواهما مسلم، وسائرها أحاديث حسنة لغيرها-في ألفاظ بعضها بعض الألفاظ الصعبة، ونبهت عليها- وذكرت حديثًا واحدًا في الشواهد - والله الموفق -

(1) في الشعب: بالنون، وهو ترقيق.
الحديد السابع عشر ومنتقى:
ما ورد في فضائل نافع أبي طيبة العجامة (1) -رضي الله عنه-
1761 -1[1] عن أسس بن مالك-رضي الله عنه- قال: (خَجَمَ رَسُول
الله صلّى الله عليه وسلم-أبو طيبة، فأمرَه لْيَرْسُولِ الله صلّى الله عليه
وسلم-يُصِبِّعَ مَنْ فَرَّ. وأمَرَه أَفْلَهَ أَنْ يَظْفَأْ عَنْهَا مَنْ خَرَجَهُ(١).)
هذا الحديث رواه عن أسس بن مالك: حميد الطويل، وثابت بن أسلم
البناني.
فأما الحديث حميد فرواه: البخاري٢-واللفظ له-عن عبدالله بن يوسف،
وأبو داوود السجستاني٣ عن الفتعبي، كلاهما عن مالك-والحديث في
موطه٣.

(٢) وهو من مواقي بي حارثة من الأنصار. ومولاها منهم: محبة بن مسعود.
(٣) انظر: الغوامض لأبي بشكوال (١/٤٦٤-٤٦٥)، وأحمد الغاببة (١/٨٣) ت/١٨٣،
٢٣٢٢، والإصابة (١/١١٤) ت/١٨٣، والفتح (٤/٥٣٧، ٥٣٨) ت.
(٤) أي: على سبيل التفضل منهم، لا على سبيل الإزام لهم. ويعتبر أن يكون
على الإزام إذا كان لا يطبق ذلك. قاله الحافظ في الفتح (٤/٥٣٧، ٥٣٨).
(٥) ونحوه في عمدة
القارئ للعبي (١/١٠)، الخراج.
الخراج: بفتح الحاء المعجمة، كما في شرح الزركاني (٤/٤٩١).
(٦) في كتاب: البقوة، باب: من أجره أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم في
البقوة... (٢/٤٣، ١٢، ٤٧، ٨٠، ٢٢١، ٢٤٧، ٢٦٦، ١٦٥، ١٧٥٤، ١٣٤،)
(٧) في كتاب: الاجرة، باب: في كسب الحجاج، (٣/٣، ٣٤٢، ٢٥٤، ١٩٠-، ١٩٠-.)
الأخبار الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

والبحارم يمرة أخرى عن آدم، ومسلم (1) عن أحمد بن الحسن بن شويبة عن شابة، كلاهما عن شعبة، ومسلم -مرة أخرى- عن يحيى بن أيوب وقتيبة ابن سعيد، وعلي بن حجر، والترمذي (2) عن علي بن حجر -وحده-، كلهم عن إسماعيل بن جعفر (3)، والإمام أحمد (6) عن يحيى بن سعيد، وأبو يعلى (1) عن إسحاق، وعن (7) زهير، كلاهما عن يزيد بن زريع، جميعاً (مالك، وشعبة، وإسماعيل، ويجي، ويزيد) عنه (8) ونحوه، ولهناخري عن آدم: (دعنا النبي -صلى الله عليه وسلم)

191) وفي السنن (1/351) ورقمه /274، وفي اختلاف الحديث (ص/557) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (8/9) بسنده عن مالك به، و(9/237) بسنده عن الشافعي عن مالك.

(1) في كتاب: الإجارة، باب: من كلم موالى العبد أن يخففوا عنه، 4/537 ورقمه /2281.


(4) الحديث عن إسماعيل رواه أيضاً: أبو عبيد في الأموات (ص/94) ورقمه /183.

(5) (2/242-244 ورقمه /12883 ورقمه /3758 ورقمه /2850 ورقمه /3850).

(6) (8/273) ورواه الشافعي في السنن (1/350) ورقمه /114 ورقمه /8 عن ابن أبي زائدة، كلاهما عن حميد بن بيحون.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعود الصاعدي

الله عليه وسلم-غلامًا، فحججه، وأمر له بصاع-أو صاعين. أو م، أو مدين-،، وكلم فيه فخفف من ضررهـ. ولمسلم: (احتمح رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، حجمه أبو طيبة. فأمر له بصاعين من طعام. وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه)، في حدث أطول من هذا. ولأبي يعلى من طريق إسحاق عن زيد: (فخففوا عنه من غلته-أو من ضربريته-).

وأما حدث ثابت فرواه: الإمام أحمد (1)، والطبراني في الأوسط (2) عن إبراهيم (يعني: ابن أحمد بن عمر) عن أبيه، كلاهما عن مؤمن بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عنه، بلجف: (أن أبا طيبة حجم النبي-صلى الله عليه وسلم-، فأمر له بصاع من ثمر. وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه).

وقال الطبراني عقب حدثه: (لم روه عن ثابت إلا حماد. تفرد به مؤمن)هـ. ومؤمن بن إسماعيل صالح كثير الغلط، سيء الخفظ-كما تقدم-؛ فهذا الإسناد: ضعيف. والمتن: حسن لغيره بالطريق الأول، طريق حميد الطويل.

وهذا الحديث ذكره ابن عبدالبار في الاستيعاب (3)، وقال: (لا خلاف في صحته)هـ.

(1) ٢٠٠٠/٢٠٠٠ والرقم/٩١٨٥
(2) ٢٠٠٠/٢٠٠٠ والرقم/٢٦٨٦
(3) ٢٠٠٠/٣٠٠٠
وروى ابن أبي شيبة في المصنف (1) عن علي بن مسهر، والزمذي في الشمائل (2) عن هارون بن إسحاق عن عبده (بعينه: ابن سليمان)، كلاهما عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر: أن أبا طيبة حجم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسألته: (كم خراجك؟) قال: ثلاثة أسبع. قال: فوضع عنه من خراجه سابعاء، وأعطاه أجرًا.

وهي الطبقات الكبرى لابن سعد (3)، وأسد الغابة لابن الأثير (4) نحو الحديث من طريق عدة عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، وأنظر باب: في كسب الحجام، من مصنف ابن أبي شيبة (5).

(1) (ص/ 110 ورقمه/ 9)
(2) (ص/ 285 ورقمه/ 346)
(3) (ص/ 443-444)
(4) (ص/ 285 ورقمه/ 346)
(5) (ص/ 114-116)
الأحاديث الواردة في فضائل النبي محمد عليه السلام

القسم الثامن عشر ومنتان:
ما ورد في فضائل نبيشة الخير الهدثي (1) - رضي الله عنه:


هذا الحديث أوردته البيهقي في جمع الزوائد (2)، وقال: (رواه: الطبراني)، وإسناده حسن)، ولم أره في القدر الموجود من المعجم الكبير، ولعله فيما لم يصل إلينا بعد - فيما أعلم -.

وروى الحاكم في المستدرك (3) مثله عن عبد الله بن محمد بن موسى العدل عن محمد بن أيوب عن عيسى بن إبراهيم البرك (4) عن الحنفي عن راشد النبال عن أبي اليمان عن أم عاصم به... وسكت هو، والذهي في التلخيص (5) عنده.

---

(1) وهو: أبو طريف نبيشة بن عبد الله بن شببان، وقال: ابن عمرو بن عوف.
(2) وقائع في المستدرك: (المركزي)، وهو تحريف.
(3) وقائع في المستدرك: (المركزي)، وهو تحريف.
والمعنى بن راشد روی عنه جماعة(١)، وقال النسائي(٢)؛ (ليس به بأس)، وذكره ابن حبان في الثقات(٣)، وقال الذهبي(٤)؛ (صدق)، وهذا أولى من قول ابن حجر في التقريب(٥)؛ (مقبول)... وبقية رجاله لا يأس لهم - محمد بن أيوب هو: ابن يحيى بن الضريس -، فالحديث حسن من هذا الوجه.

(١) انظر: قدیب الكمال (٢٥٤/٢٨٥ - ٢٨٥/٢٨٦) ت/١٣٩٨.
(٢) كما في: المصدر المقدم (٢٨٥/٢٨٥).
(٣) (٧/٤٩٣).
(٤) الكاشف (٢/٢٨٦) ت/١٢٦٦.
(٥) (تص/٩٦٠) ت/١٣٨٥.١.
القسم التاسع عشر ومنتان:
ما ورد في فضائل تقي بن الحارث الثقفي، أبي بكرة-رضي الله عنه-

هذا حديث تفرد به - في ما أعلم -: مغيرة بن مقسم الضبي... رواه:
الإمام أحمد(1) عن يحيى بن آدم(1) عن مفضل بن مهلل، ورواه(3) - أيضاً - عن علي بن عاصم، كلاهما عن مغيرة(1) عن شیاك عن الشعبي، بل وله عن علي بن عاصم: (هو طلیق الله، ثم طلیق رسول الله) -، وعلي هذا هو: الواسطي. ضعيف، يغط في الحديث - وقد توبع - وتقدم. وبقية رجال الحديث ثقات إلا أن مغيرة بن مقسم ملدس، عده الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب المدرسين، ولا أعلمه صرح بالحديث - وتقدم -. وشیاك هو: الضبي الكوفي الأعمى، ملدس - أيضاً - عده الحافظ في المرتبة الأولى(5). وهكذا

(1) 1782/ (99/71) ورقمة/ 17530.
(2) الحدیث من طريق يحيى بن آدم رواه - كذلك -: الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 278-79) وفي شرح المشكول (11/ 49) ورقمة/ 4773.
(3) 1877/ (21/79) ورقمة/ 18777.
(4) ورواه: عبدالله بن الإمام أحمد في زيادات على المسند (29/ 71-72) ورقمة/ 17431. عن الزرکانی (هو: محمد بن جعفر) عن أبي الأحوص (هو: سلام بن سليم) عن مغيرة به، بنحوه.
(5) انظر: تعريف أهل التمیس (ص/ 21) ت/ 13.
روى الحديث مفصول، وعلي، وأبو الأحوص عن مغيرة... وخالفهم: أبو عوانة الوضح اليمكري، فرواه عنه عن شباك عن الشعبي به، مرسلاً، مرفوعاً. رواه: ابن سعد في الطبقات الكبرى (1) عن يحيى بن جحادة عنه، ورجال إسناده ثقات، والخلاصة: أن سند الحديث ضعيف؛ لعنونة المغيرة، واختلاف الثقات عليه.

وروى البيهقي في السنن الكبرى (2) بسنده عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عبد الله بن المكرم الثقفي قال: لما حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم... فذكر فيهم أبا بكر، في آخرهم، ثم قال: فأسلموا، فلما قدم وفد أهل الطائف على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسلموا، قالوا: يا رسول الله، رد علينا رقيقنا الذين أتوك. فقال: (لا، أوتك عقبة الله - عز وجل -)... وقال: (هذا منقطع) اهـ، وقال هذا لأن عبد الله بن المكرم تابعي (3)، وحديث التابعي يسمى مرسلاً عند الأئمة من الحديثين. وقول البيهقي متعه مع قول جامع من أهل العلم بالحديث، والفقه من تسمية المرسل منقطعًا (4)، والإسناد إليه ضعيف-أيضاً- فيونس بن بكير ضعفه

(1) انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 211) ت/ ٦٧٧، والجرح والتعديل (5/ ١٨١) ت/ ٤٤١، والآيات لابن حبان (7/ ٥٥).
(2) انظر: التقويد (٣٤)، والنكث للزركشي (1/ ٤٤٨-٤٥٠)، والنكث...
جماعة، وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ). وابن إسحاق مدلس، لم يصرح بالتحديث. وأحمد بن عبد الجبار ضعيف، وجماعة للسيرة صحيح - وتقدموا جميعًا - وما ورد في أبي بكر - رضي الله عنه - من الطريقين: حسن لغيره، باجماعهم - والله الموفق وحده -.

لا ابن حجر (2/ 543، وما بعدها، 573)، وخمسة الفكر (ص/ 18).
القسم العشرون ومنتائج:

ما ورد في فضائل نُقادة بن عبيد الله الأصليٍّ(1) - رضي الله عنه-

عن نقداء الأصلي - رضي الله عنه قال: بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنه ناقة فهو يذكر قصة، وفيها أنه جاء بقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله بارك فيها، وفي من بعثها).
قال نقداء: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وِيِنَّنَا جَاءَ بِهَا؟ قال:
(وَفِي مِنْ جَاهَةِ بِهَا).

هذا الحديث رواه ابن ماجه، والإمام أحمد، وغيرهما، وهو حديث ضعيف- وتقده -(2).

(1) ويقال في نسبه غير ذلك، وهو معدود في أهل الحجاز، سكن البادية -انظر:

الإصابة (3/372) 572هـ/ 8790.

(2) في فضائل جماعة من الصحابة، برقم/ 781.
الحديث الوارد في فضائل نهيك بن عاصم بن المتنق قصيدة الله عن

على وسلم -، ومعه صاحب له يقول له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المتنق.
قال لقبط: فخرجنا أنا، وصحابتي حتى قدمت المدينة لانسلاخ رجب، فأتيتنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين انصرف من صلاة الغداة... فذكر
حديثا طويلا فيه ذكر علم الله للنبي، وأخر الزمان، والبعث، والعرض،
والخوض، والجزاء، وغير ذلك، ثم قال لقبط: فانصرنا عنه، ثم قال: (هذا إن
ذين، هذا إن ذين (1)) لمن نفر لعمرو أهله إلههم من أثنا الثا من ربة في
الدنيا، والآخرة). فقال له كعب بن الحدّارية -أحد بني أبي بكر بن كلاب:-
منهم، يا رسول الله؟ قال: (بئو المتنق)، قال: (بئو المتنق أهل ذلك
منهم، أهل ذلك منهم).

هذا بعض حديث رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث ضعيف لضعف
بعض رواه، وجهالة آخرين، ولا ضطراب إسناده، وفيه ألفاظ منكرة في غير
موضع الشاهد... وتقدم (2).

(1) يعني: أبا رزين لقبط بن عامر، ورفقة فيه بن عاصم، وقرر العبارة للمبالية
في التنبيه والتاكيد.

(2) انظر: الإصابة (3/195) ت/ 7408.

(3) رقم 518.
ما ورد في فضائل هالة بن أبي هالة التميمي(1) - رضي الله عنه-

1764 - (1) عن هالة بن أبي هالة - رضي الله عنه - أنّه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو رآقه، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وضمّه إلى صدره، وقال: (هالة، هالة، هالة).

رواه الطبراني في معجميه: الأوسط(2)، والصغير(3) عن علي بن محمد بن عمرو بن تيميم بن زيد بن هالة بن أبي هالة التميمي عن أبيه محمد بن أبيه عمرو بن تيميم عن أبيه تيميم عن أبيه زيد بن هالة عنه - قال شيخه: (كانه سرّ به؛ لقربته من خديجة - رضي الله عنها -). قال الطبراني في معجميه: (لم نكتبه هذا الحديث إلاّ عن هذا الشيخ)، زاد في الصغير: (وكان من أهل الفضل) أهـ، ولا يكفي هذا في معرفة حاله. وأورده الهيثمي في مجمع الروائد(4)، وعزا إلى الطبراني كما هنا، ثم قال: (وفي سنده جماعة لم أعرفهم) أهـ، وما عرفت أنا من سنده إلاّ الصحابي. وغريب استدراك الحاكم(5) له على الصحيحين! وليس في سنده أحد معرف بالحديث، وروايته، والحديث

(1) اسم أبي هالة: هند بن البش، وهالة بن خديجة - رضي الله عنهما -.
(2) الإصابة (3/494) ت/ 8913.
(3) ورقه/ 3896.
(4) الص (3/213) ورقه/ 288.
(5) المستدرك (3/140)، وسكت هو، وألذبه في التلخيص (3/140) عنه.
حديث منكر. وقال بعض أهل العلم (1) بأن في متن الحديث خطأ، صوابه: أُها هالة بنت خديجة! وهالة بن أبي هالة التميمي معدود في الصحابة (2). ولو كان لقومهم صحة لكان قوله في الحديث: (فضم هالة إلى صدره) ما يزده نكارة شديدة!

والخلاصة: أن الحديث منكر؛ لم أره إلا من هذا الوجه، وهذا الإسناد.

(3) وسألي (3) من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت استاذت هالة بنت نويلد - أخت خديجة - على رسول الله صلي الله عليه وسلم - فعرف استاذان خديجة، فارتاح لذلك... وهو حديث متفق عليه.

---

(1) انظر: أسد الغابة (4/602)، والفتح (7/173).
(3) في فضائل خديجة، برقم 1896/8913.
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة من الرجال

القسم الثالث والعشرون ومنتان:
ما ورد في فضائل هانئ بن مالك، أبي مالك الهمداني (1) - رضي الله عنه

1765 - [1] عن هانئ أبي مالك - رضي الله عنه -: (أَلَّاَل نَّفْسِي ۖ رَسُولُ اللَّهِ ﻋَلَى ﺍۢلْيَمَنِ ﻓَدَعاَ ۚ إِلَى ﺍٰل إِسْلَامٍ ﻓَأَسْلَمْتُ ﻓَمَسَحَّ عَلَى رَأسِي وَاٰدَعَ ۚ لَهِ ﺍٰل بَرَكَةً)

رواه الطبراني في الكبير (2) عن جعفر بن محمد الفريابي عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقی (3) عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن جده به... وسليمان بن عبدالرحمن الدمشقی ضعيف، انفرد برواية الحديث عن خالد بن يزيد، وهو: ابن عبدالرحمن بن أبي مالك، ضعفه الجمهور، وتركه بعض النقاد، وأهمه ابن معين. وأبوه مختلف فيه، وقال ابن حجر: (صدوق

(1) وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فأسلم، ومات بدمشق، سنة: 91 م. وستين.

(2) انظر: أسد الغابة (4/ 605 - 610) ت. 530، والإضاحي (3/ 96) ت. 8923.

(3) والحديث من طريق سليمان بن عبدالرحمن رواه - كذلك -: ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 437)، وابن أبي عاصم في الآحاد (4/ 277) ورقمه/ 1417، وابن الأثير في أسد الغابة (4/ 605 - 606)، كلهم من طرق عنه به... إلا أنه وقع في المطبوع من الآحاد: (خالد بن يزيد بن عبد الرحمن)، وفيه تحریف.
الأحاديث الوردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوذ الصاعدي

(1) انظر: تعريف أهل التقديس (ص/ 48) ت/ 114. 
(2) وانظر: مجمع الزوائد (9/ 237). 
(3) كما في: أسد الغابة (4/ 606) ت/ 0320. 
(4) كما في: الإصابة (3/ 596) ت/ 0923. 
(6) أسد الغابة (4/ 030). 
(7) جرد أسماء الصحابة (2/ 116) ت/ 0325. 
(8) الإصابة، الموضوع المتقدم أعلاه، وانظره (4/ 204) ت/ 1182. 
(9) كما في: الإصابة (3/ 096)، وانظر: الموضوع المتقدم من أسد الغابة - أيضا-. 
(10) في تعلقته على التاريخ الكبير للبخاري (8/ 218- 219). 
(11) كاين سعد في الطبقات الكبرى (7/ 037)، والبخاري في تاريخه الكبير - معلقاً (8/ 249- 249).
ثم قال: (والراجح: أن القصة هانئ؛ لأن أبا حاتم، محمد بن يوسف كذلك رواها عن سليمان. والراوي عن سليمان في رواية ابن السكن لا أدرى من هو؛ ولأن وفاة هاني سنة: 68، فيبعد أن تكون القصةABIه -والله أعلم -) اهـ.
القسم الرابع والعشرون ومثبات:
ما ورد في فضائل الهرماس بن زياد الباهلي-رضي الله عنه-
1766-1] عن الهرماس بن زياد-رضي الله عنه- قال: (وفد أبي-
وأنا معه - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ادع الله لي،
ولابني. قال: فصلى رأسى، وبايعه على الإسلام).
رواه: الطبراني في الأوسط(1) عن علي بن سعيد الرازي عن شباب
العصفري عن محمد بن سعيد بن عمر الباهلي عن بكر بن نائل بن القعقاع
ابن الهرماس بن زياد الباهلي عن أبيه عن جده عنه به... وقال: (لا يروى هذا
الحديث عن الهرماس إلا هذا الإسناد، تفرد به شباب العصفري) اهـ، وأورده
الهيمني في مجمع الزوائد(1) وقال - وقد عزاه إلى الطبراني هنا -: (وفي جماعة
لم أعرفهم) اهـ، ولعله يقصد: محمد بن سعيد الباهلي، ومن فوقه - دون
الصحابي - فإني لم أقف على ترجمة لأي منهم. وشيخ الطبراني: علي بن
سعيد الرازي، ضعيف الحديث. حدث به عن شباب العصفري، وهو: خليفة
ابن حياء، وهو صدوق ربما أخطأ... ومنه يتبين أن الحديث ضعيف. ولا
أعلم ما يشهد له.

(1) 2849/499 ورقمه/ (2) 408/9(4).
القسم الخامس والعشرون ومنتن:
ما ورد في فضائل هشام بن العاص الهمي، أخي عمرو - رضي الله عنه -
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ابن العاص مؤمنان: عمرو، وهشام).
الحدث الحديث: الإمام أحمد، وغيره، وهو حديث حسن - كما تقدم- (1).

(1) في فضائل عمرو بن العاص، برقم/1683.
<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5</td>
<td>عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>ابن مسعود الهذلي - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>عبد الله بن نعيمان - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>ابن عم ذي البجادين - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>عبد الله بن هشام التميمي - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>عبد الله بن هلال الأنصاري - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>عبد الله بن ياسر العفني - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه -</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>عبد الله بن يزيد الخطمي - رضي الله عنه -</td>
</tr>
</tbody>
</table>

عنوان حرف العين

القسم الواحد والأربعون ومة: ما ورد في فضائل

التيمة حرف العين

القسم الثاني والأربعون ومة: ما ورد في فضائل عبد الله

القسم الثالث والأربعون ومة: ما ورد في فضائل

القسم الرابع والأربعون ومة: ما ورد في فضائل عبد الله

القسم الخامس والأربعون ومة: ما ورد في فضائل

القسم السادس والأربعون ومة: ما ورد في فضائل عبد الله

القسم السابع والأربعون ومة: ما ورد في فضائل

القسم الثامن والأربعون ومة: ما ورد في فضائل

القسم التاسع والأربعون ومة: ما ورد في فضائل
الأخادث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور مسعود الصاعدي

القسم الخامس والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل عائلاً ببن

العباس الهاشمي - رضي الله عنهم -

القسم الواحد والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل عبيد

ابن سليم أبي عامر الأشعري - رضي الله عنه -

القسم الثاني والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل عتبة

ابن فرقد السليمي - رضي الله عنه -

القسم الثالث والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل

أثمان بن أبي العاص الثقفي - رضي الله عنه -

القسم الرابع والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل

أثمان بن عامر - والد أبي بكر رضي الله عنهما -

القسم الخامس والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل

أثمان بن مطعون الجمحي - رضي الله عنه -

القسم السادس والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل

عروة بن الجعد البارقي - رضي الله عنه -

القسم السابع والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل

عروة بن مسعود الثقفي - رضي الله عنه -

القسم الثامن والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل عقيل

ابن أبي طالب الهاشمي - رضي الله عنه -

القسم التاسع والخمسون ومتة: ما ورد في فضائل

عكاشة بن محصن الأسدي - رضي الله عنه -

القسم العشرون ومتة: ما ورد في فضائل عكرمة بن أبي

جهيل الهاشمي - رضي الله عنه -
فهرس الموضوعات

... القسم الواحد والستون ومهة: ما ورد في فضائل علقمة

190

ابن الحارث الأسلمي - رضي الله عنه -

... القسم الثاني والستون ومهة: ما ورد في فضائل علي بن

199

شيبان البسامي - رضي الله عنه -

... القسم الثالث والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمر

200

ابن ياسر النبي - رضي الله عنهم -

... القسم الرابع والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

271

ابن أخطب الأنصاري - رضي الله عنه -

... القسم الخامس والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

276

ابن تغلب النمري - رضي الله عنه -

... القسم السادس والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

278

ابن ثابت بن وقش الأنصاري - رضي الله عنه -

... القسم السابع والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

281

ابن ثعلبة الجهني - رضي الله عنه -

... القسم الثامن والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

283

ابن الجموح الأنصاري - رضي الله عنه -

... القسم التاسع والستون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

293

ابن حريث القرشي - رضي الله عنه -

... القسم التسعون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو بـ

295

الحكم الخزاعي - رضي الله عنه -

... القسم الواحد والسبعون ومهة: ما ورد في فضائل عمرو

297

ابن العاص القرشي - رضي الله عنه -
الآحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعید الصاعدی

القسم الثاني والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل عمران

ابن حسین الخزاعی - رضی اللہ عنه - 314

القسم الثالث والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل عمر

ابن الحمام الأنصاري - رضی اللہ عنه - 315

القسم الرابع والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل عمر

ابن علی الفاری الأنصاري - رضی الله عنه - 317

القسم الخامس والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل عوکر

ابن قیس أبی الدرباء الأنصاري - رضی الله عنه - 321

القسم السادس والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل عیاش بن أبی ربيعة القرشی - رضی الله عنه - 326

حرف الفاء

القسم السابع والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل فرات

ابن حیان البیشکری - رضی الله عنه - 327

القسم الثامن والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل فربک

ابن عمرو السلامانی - رضی الله عنه - 331

القسم التاسع والسبعون ومئة: ما ورد في فضائل الفضل

ابن العباس الهاشی - رضی الله عنهما - 333

حرف القاف

القسم الثامنون ومئة: ما ورد في فضائل قادة بن

ملحان العنسی - رضی الله عنه - 334

القسم الواحد والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل قادة

ابن النعیم الأنصاري - رضی الله عنه - 335
القسم الثاني والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل قمر بن

العباس الهانيجي - رضي الله عنه -

القسم الثالث والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل قرة بن

إياس المزني - رضي الله عنه -

القسم الرابع والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل قرة بن

هبرة القشيري - رضي الله عنه -

القسم الخامس والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل قيس

ابن سعد بن عبادة الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم السادس والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل قيس

ابن عاصم المنبري - رضي الله عنه -

حرف الكاف

القسم السابع والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل كعب

ابن عاصم الأشعي - رضي الله عنه -

القسم الثامن والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل كعب

ابن عمرو أبي اليسر الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم التاسع والثمانون ومئة: ما ورد في فضائل كعب

ابن مالك الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم الثلاثون ومئة: ما ورد في فضائل كليم بن الهدم

الأنصاري - رضي الله عنه -

حرف اللام

القسم الواحد والتسعون ومئة: ما ورد في فضائل لقيط

ابن صبرة العامري - رضي الله عنه -
الأخاذات الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعوو الصاعدي

القسم الثاني والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل لقب بن عامر العقيلي - رضي الله عنه -

القسم الثالث والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل لاحق ابن مالك الميللي - رضي الله عنه -

حرف الميم

القسم الرابع والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل مأثور القبطي - رضي الله عنه -

القسم الخامس والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل ماعز ابن مالك الأسلمي - رضي الله عنه -

القسم السادس والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل مالك ابن التهان الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم السابع والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل مالك ابن سنان الخدري - رضي الله عنه -

القسم الثامن والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل مالك ابن عمير السلمي - رضي الله عنه -

القسم التاسع والثمانون وئمة: ما ورد في فضائل مالك ابن قيس الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم الحادي للمتين: ما ورد في فضائل محمد بن حاطب بن الحارث القرشي - رضي الله عنه -

القسم الواحد ومتنان: ما ورد في فضائل محمد بن فضالة الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم الثاني ومتنان: ما ورد في فضائل محمد بن مسلمة
فهرس الموضوعات

الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم الثالث ومنثان: ما ورد في فضائل مسلم أبى

سفيان - رضي الله عنه -

القسم الرابع ومنثان: ما ورد في فضائل مسلم بـ

الحارث التميمي - رضي الله عنه -

القسم الخامس ومنثان: ما ورد في فضائل مصعب بـ

عمبر الفراشي - رضي الله عنه -

القسم السادس ومنثان: ما ورد في فضائل عمه بـ

هلال العزي - رضي الله عنه -

القسم السابع ومنثان: ما ورد في فضائل معاذ بن جبل

الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم الثامن ومنثان: ما ورد في فضائل معاذ بن عمرو

ابن الجمعوج الأنصاري - رضي الله عنه -

القسم التاسع ومنثان: ما ورد في فضائل معاوية بـ

صخر أبي سفيان الفراشي - رضي الله عنه -

القسم العاشر ومنثان: ما ورد في فضائل معاوية بـ

معاوية الليمي - رضي الله عنه -

القسم الحادي عشر ومنثان: ما ورد في فضائل معبد بن

أكتم الخزاعي - رضي الله عنه -

القسم الثاني عشر ومنثان: ما ورد في فضائل المغيرة بـ

الحارث أبي سفيان الهاشمي - رضي الله عنه -

القسم الثالث عشر ومنثان: ما ورد في فضائل المغيرة بـ
الأحاديث الواردة في فضائل الصحابة للدكتور سعد الصاعدي

518

463
شعبة الفقهي – رضي الله عنه –

... القسم الرابع عشر ومتتان: ما ورد في فضائل المقداد بن

الأسود الكندي – رضي الله عنه –

... القسم الخامس عشر ومتتان: ما ورد في فضائل المنذر

472
ابن ساوي الدميمي – رضي الله عنه –

... القسم السادس عشر ومتتان: ما ورد في فضائل المنذر

479
ابن عائذ العبدي، أشجع عبد القيس – رضي الله عنه –

حرف الهاء

... القسم السابع عشر ومتتان: ما ورد في فضائل نافع أبي

492
طيبة الحجام – رضي الله عنه –

... القسم الثامن عشر ومتتان: ما ورد في فضائل نبیهة

496
المحلي – رضي الله عنه –

... القسم التاسع عشر ومتتان: ما ورد في فضائل نفيع بن

الحارث أبي بكرة – رضي الله عنه –

... القسم عشرون ومتتان: ما ورد في فضائل نقادة

501
عبد الله الأسري – رضي الله عنه –

... القسم الواحد والعشرون ومتتان: ما ورد في فضائل

502
فيليب بن عاصم العقيلي – رضي الله عنه –

حرف الهاء

... القسم الثاني والعشرون ومتتان: ما ورد في فضائل هالة

503
ابن أبي هالة الدميمي – رضي الله عنه –

... القسم الثالث والعشرون ومتتان: ما ورد في فضائل
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الصفحة</th>
<th>الموضوع</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>505</td>
<td>هاني بن مالك الحمداي - رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>القسم الرابع والعشرون وممتان: ما ورد في فضائل</td>
</tr>
<tr>
<td>508</td>
<td>الهرماس بن زيد الباهلي - رضي الله عنه</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>القسم الخامس والعشرون وممتان: ما ورد في فضائل</td>
</tr>
<tr>
<td>509</td>
<td>هشام بن العاص القرشي - رضي الله عنه</td>
</tr>
</tbody>
</table>

فهرس الموضوعات