الحلل المتساهيم ين في الأحاديث الواهية

الجزء الأول

تعدّته وضبطه
الشيخ خليل الميس
مديرة الأدب ليبانان

دار الكتب العلمية
لبيروت لبنان
اعتمدنا ناخبين هذين الطبعتين على النسخة المطبوعة في الهند وانتخبتهما
الأستاذ أحمد راشد الأثري

جميع الحقوق محفوظة
لدار الكتب العلمية
المطبعة الأولى
1403هـ 1983م

طلب من: دار الكتب العلمية - عن ب: ٩٤٣٤ - ١١ يروت - لبنان
ر.م. ١٣٣٢ - الرملة البيضاء - قرب عالات مينيز
هاتف: ٢٠٠٩٤٢٢٠٦٠٨٢٤٢٧
اللهم إني أسألك من ناقة عن حسن الآداب والأخلاق والعلم والطاعة والصبر والصبر ونال وأنت أرحم الرءوس وأجمل الملائكة من ناقة عن حسن الآداب والأخلاق والعلم والطاعة والصبر والصبر ونال وأنت أرحم الرءوس وأجمل الملائكة
بسم الله الرحمن الرحيم

تَحْبِي بَصِيرَةَ الرَّحْمَنِ

علل الحديث

من أدق فنون الحديث وأوعويها موضوع (علل الحديث) بل هو رأس علمه وأشرفها، لا يتمكن منه إلا أهل الخفن والخبرة والفهم الثاقب.

والمستقيم: فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند المجاهل، وإنما ينطوي إلى تحقيق هذا الفن المهيب، النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيم، كما يميز الصير في البصري بصاسته بين الحياض والزينج فكما لا يتاري هذا كذلك يقطع ذلك بما ذكرناه، ومنهم من يظن، ومنهم من يقف، حسب مراتب علمهم وحقاقهم وإطلاعهم على طريق الحديث، وذوقهم حلاوة عبارة الرسول ﷺ، التي لا يشتهبها غيرها من الفاظ الناس.

فمن الاحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ، أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصري من أهل هذه الصناعة.

وعلل الحديث سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلمة منه.

والحديث المعطل: ويسمونه المعلول - وهو لن - هو الحديث الذي اطلع
فيه على علة تقدم في صحته، مع أن الظاهر سلامته منه(1).
أو بتعبير آخر: العلل خير ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح.
ومن أمثلة الحديث: ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من جلس مجللاً كثير فيه لفظه فقال قبل أن يقوم سبحانه اللهم وحدك لا إلا أنت استغفرك وأتوب البك إلا غفر له ما كان في مجلس ذلك.
فإن موسى بن سعيل أبا سلمة المنقري رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور، فقال: عن عوف بن عبد الله بن عقبة بن مسعود التابعي وجعله من قوله(2).
وقال الحاكم: هذا حديث لم تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة خاصة(3).
الطريق إلى معرفة العلل: جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف روائه،
وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معروف، ويغلب عليه ذلك، أو يتردد فيه توقف عليه.
والعالة قد تكون بالإرسال في الموصل أو الوقف في المرفع، أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم، أو غير ذلك.
وأكثر ما تكون العلل في أسئل الأحاديث، فتقدم في الاستناد والمتن معاً، إذا ظهر منها ضعف الحديث.
(1) اللفت إلى المبادئ: 100.
(2) فتح الحديث ج1 227.
(3) المارد في معارة علوم الحديث: 113.
- وقد تطلق العلة على غير مقتضها الذي قدمناه، ككذب الراوي وغفلته، وسوء حفظه، ونحوها من أسباب ضعف الحديث(1).

هذا: وما تجد الإشارة إليه: قول أبي داود في رسالته إلى أهل مكة: إنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيها مكب من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقهر عن مثل هذا(2).

وقد تسلط كثير ممن يطعن في أهل الحديث عليهم بذكر شيء من هذه العلل، وكان مقصوده بذلك الطعن في الحديث جملة، والتشكيك فيه، كما فعله حسين الكرابيسي الشافعي (332 هـ) في (كتاب المدلس).

- وأما أهل العلم والمعرفة والسنة والجماعة فإنما يذكرون علل الحديث نصيحة للدين، وحفظًا لسنة النبي ﷺ، وصيانة له وتهيّزاًً بما يدخل على روايتها من الغلط والسهو والوهام. ولا يوجب ذلك عنهم طعنًا، وغير الإحاديث المعطولة بل يقوي بذلك الإحاديث السليمة عندهم لبرأتها من العلل وسلامتها من الآفات، فهؤلاء العارفون بسنة رسول الله ﷺ، حقًا هم النقاد الجهادُة الذين ينتقدون الحديث انتقاد الجوهر الحادِق للجوهر مما دلس به(3).

المصنفات في هذا الفن

وللعلماء عناية خاصة في (الحديث المعطٍ) وقد صنفت فيه كتب كثيرة مفردة، بعضها غير مرتبة، كالعلل المنقطولة عن يحيى القطان، وعلي بن المدني، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام يحيى بن معين وغيرهم.

(1) النوري في التقرب/201. 
(2) رسالة أبي داود/31. 
(3) شرح علل الترمذي/536.

7
وبعضها مرتبة، ثم منها ما رتب على المسانيد كعمل الدارقطني وكذلك مسنّد علي بن المدني، ومسنّد يعقوب بن شبه وهو في الحقيقة موضوعات لعل الحديث.

ومنها ما هو مرتب على الأبواب: كعمل ابن أبي حاتم الرازي (٢٤٠ - ٣٢٧) والعمل لأبي بكر الخلال الحنبلي (٣١١ هـ) وكتاب العلل للإمام الترمذي (٢٠٩ - ٢٧٩ هـ) أوله مرتب وآخره غير مرتب.

ويقع في سنّد الحافظ أبي بكر البزار من التعاليما لا يوجد في غيره من المسانيد.

ومن هذه المصنفات المشهورة: كتاب (العلل المتنائية) الذي نُقم له وهو مرتب على أبواب الفقه فكان عظيم النفع جليل الفائدة.

(١) فتح المغيث جـ ٢ ٣٩٨/٣
ترجمة المؤلف: ابن الجوزي

(510 هـ)

نسبه: هو جلال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الفرشي، النميمي، البكري - من ذريه أبي بكر الصديق. البغدادي، الفقيه الحنفي، الحافظ، المفسر، الواعظ المؤرخ الأديب المعروف بابن الجوزي.

ولقبه الجوزي: نسبة إلى مشتركة الجوز وهي مرأفت نهر البصرة، وقيل بل نسبي إلى أخوه كانت في دار أحد أجداده (جعفر) بواسطة، ولم يكن بواسطة جوزة غيرها، وتوارث أبناؤه هذا اللقب.

مولده: وكما اختلف في نسبته، اختالف كذلك في مولده، فقد وجد بعضهم (لا احقق مولدي، غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة وقالت الوالدة: كان للك من العمر نحو ثلاث سنين) فعل هذا يكون مولد سنة (511 أو 512 هـ) وكان مولده ببغداد بذرة حبيب.

نشأته: ولد حرم ابن الجوزي نعمة رعاية الأبوة لكونه نعم في حنان أمه وعمه ورقف في رغد العيش لأن عائلته كانت على جانب من الثراء.

قال في نفسه: (إني ربيت في ترف) يأكل الطيب ويلبس اللباس الحسن، وكان يراعي صحته ولطفب مراجه وما يفيد عقله قوة وذته حدة.

(1) تذكرة الحافظ ج 16/4، وشذرات الذهب 4/320.
طفولة مُميّزة: قال ابن كثير عند ترجمته له:

وكان - وهو صبي - ديناءً، منجعًا على نفسه لا يخلط أحداً، ولا يأكل ما فيه شبه، ولا يخرج من بيته إلا للجمعة، وكان يلعب مع الصبيان(1).

وقال هو عن نفسه: أذكر نفسي ول هيمة عالية وأنا في المكتب ابن ست سنين، وأنا قريب الصبيان الكبار، قد رزقت عقلاً وافراً. في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أنني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكاً عالياً، حتى أنني - ولي سبع سنين أو نحوها - أحضر رحبة الجامع فاطلب المحدث يتحدث فاحفظ جمع ما أسمعه.

ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دلالة وينفرجون على الجسر، وأنا في الصغر أخذ جزءًا وأقعد حجز من الناس (مبتعداً عنهم) فتشاغل بالعلم.

طلبه العلم: ولما تعرّف حلمته عمته - وكانت صاحبة - إلى مسجد الحافظ أبي الفضل بن ناصر السلمي - وهو خاله - فاعتني به وأسمعه الحديث، وحفظ القرآن الكريم على جامعه من أئمة القراء، وسمع بنفسه الكثير وعني بالطلب(2).

وقال في نفسه: حبّ إلي طلب العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحب إلي فن واحد بل فتحه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه، بل أروم استقصاءه.

فيما يهتم بما يهمه من الشيوخ: ترجم ابن الجوزي لشيوخه في كتابه المرسوم (مشيخة ابن الجوزي) وعددهم ست وثمانون شيخاً وثلاث نسوة ويكفي هذا العدد وتبنياً لدمى طموح ابن الجوزي وعسة إطلاعه ولا بد من الإشارة إلى أشهر هؤلاء المشايخ وما قرأ عليهم من المصنفات.

(1) البراءة والنهج، 298/12.
(2) ذيل الروضتين، 31/31.
قال في أول مشيخته: خالد شيخنا ابن ناصر إلى الأشياع في الصغر وأسمعي العوالي، وأثبتت ساعتي كلها بخطه، وأخذ لي اجازات منهم، فلما فهمت الطلب كنت الازم من الشيوخ أعلمهم وأوفر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتي تجوب العدّ لا تكير العدد.

وهكذا لم أأخذ العلم عن كل من عاصره بل احترام منهم الأمثال في نظره.

سمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أحمد، وجامع الترمذي، وتاريخ الخطيب للبغدادي، وسمع صحيح البخاري على أبي الوقت.

وصبح أبا الحسن ابن الزاغوني: قال فيه: كان له في كل فن من العلم حظ وافر، صحبته زمانًا، سمعته منه الحديث، وعلقت عنه من الفقه والعروض...

ورأ الفقه والحلاف والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري، والقاضي أبي يعلى، وتبنت مشايخ الفقه والحديث، فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري، وأبو القاسم الحريري، وأبو السعادات المتوكل أبو غالب الماوردي، وأبو سعد الزوزي، وأبو القاسم علي الهروي الوعظ وغيرهم خلق كثير.

وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي، وكان مدرس النظامية وإمام الخليفة المنتقي، قرأ عليهم كتاب (المغرب).

علمه ومصنفاته:

قال الحافظ الطيبي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني:

شيخنا الإمام جلال الدين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم: من التفسير، والفقه، والحديث، والوعظ، والرقائق والتاريخ وغير ذلك.

(1) صيد الخاطر 37.
والله أنهى انتهت معرفة الحديث وعلومه، والوقوف على صحيحته من سقيمه، وله من المصنفات من المسند والأبواب والرجال، ومعرفة ما يتجه به في أبواب الإحکام والفقه، وما لا يحتاج به من الإحاديث الواهية الموضوعة والانقطاع والاتصال.

وله في الوعظ العبارة الرائقة، والإشارات الفائقة، والمفاهيم الدقيقة.

ورأى عليه جامع، وروى عنه خلق كثير.

وفي مصنفاته يقول ابن خلكان: وبالجملة فكتب أكثر من أن تعد وكتب يتخطئ شيئا كثيرا. بقول: أنه جمعت براعة أقلاعه التي كتب بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصل منها شيء كثير وأوصى أن ينسخ بها الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت وفضل منها.

وقيل بلغ عدد مصنفاته خمسون ومائتا كتاب.

١ - من أشهرها: المغني في التفسير ٨١ جزءا، ٢ - زاد المسير في علم التفسير مطبع، ٣ - تيسر البيان في تفسير القرآن، ٤ - تذكرة الأريب في تفسير الغربب، ٥ - نزهة العيون النوازير في الوجوه والنظائر، ٦ - الإشارة إلى القراءة وغيرها كثير.

مصنفاته في أصول الدين: أهمها ١ - منقذ المعتقد، ٢ - منهج الوصول إلى علم الأصول، ٣ - مسلك العقل، ٤ - منهج أهل الاصابة، ٥ - دفع شب الثبيث، ٦ - الرد على المتخصص العنيف، وغيرها.

مصنفاته في الحديث والزهديات: ١ - جامع المسند بالخص الأماني، ٢ - الخداق، ٣ - نفي التقل، ٤ - المجتبي، ٥ - روضة الناقل، ٦ - التحقيق في أحاديث التعليق، ٧ - الموضوعات في الإحاديث، ٨ - العلل المناهية في الإحاديث الواهية وهو الذي نقدم له.
هذا وله في التاريخ والفقه وعلوم الوعظ كتاب الطوال والختصرات والرسائل.

وفاته: قال سبحانه أبو المظفر:

جلس جدي يوم السبت سبع عشر شهر رمضان - يعني سنة سبع وتسعين وخمسين - تحت ترعة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي، وكنت حاضراً فانشب أبناً قطع عليها المجلس، ثم نزل عن المنبر فمرض خمسة أيام، وتوفي ليلة الجمعة بين العشائين في داره وعمرة نحو السبعين. وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد، وغلقت الأسواق، ورحلت جناته على رؤوس الناس وكان الجمع كثيراً جداً، وكان في شهر تموز، فافطر بعض من حضر لشدة الحر وكرامة الزحام، وما وصل إلى حفته إلا وقت صلاة الجمعة والنذير يقول: الله أكبر ودفن باب حرب، بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل، وترك من الأولاد ثلاث ذكور، وثلاث إناث.

تغمدته الله بواسع رحمته، ونعى المسلمين بعلوه وجعل ذلك في صحيفة أعاليه.

وهذه (دار الكتب العلمية) تنجز مشكورة طباعة هذا السفر العظيم في علل الحديث أداءً لحق الرسول محمد ﷺ ودفاعاً عن السنة، وإعانة للباحثين في علوم الإسلام من جهود الإمام ابن الجوزي، والله من وراء القصد - الحمد لله رب العالمين.

بيروت غداة الجمعة 6 جمادى الأولى سنة 1403 هـ
8 / 2 / 17

حريه خادم العلم الشريف
الشيخ خليل الميس
مدير أزهر لبنان
المجزء الأول
الصلى

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام جمال الدين نجم الإسلام ناصر السنة أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد ابن الجوزي رحمة الله عليه(1).

الحمد لله على صحة الاعتقاد وقوة الإفتقاد ووجود الإفتقاد، وصلاته على محمد المنتظف قلبه وقت الرقاد، وعلى من صحبه وتبوعه راضياً بأمره منتقذ و وسلم(2).

لما كانت الأحاديث تنقسم إلى صحيح لا يشكي فيه، وحسن لا يأس به، وموضوع مقطوع بكذبه(3)، متزلف قوي التزلف، فأما الصحيح والحسن فقد عرف، وأما الموضوع فاني رأيته كثيراً حتى أنهم قد وضعوا نسخاً طوالاً، وأحاديث مدوانت(4) فيها النفس لا يخفى وضعها وبرودة لفظها، فهي تتعلق بأنها موضوعة وأن حاشية(5) المصطفى منزهة عن مثلها، وجعنت الموضوعات المستبشعة في كتاب سمته «كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات»، وقد جعنت في هذا الكتاب الأحاديث الشديدة التزلف الكثيرة العقل، وربته كتبًا على نحو ترتيب كتب الفقه لدائم المأخه منه على الطالب والمؤبر.

ذكر تواجد الكتب: كتاب التوحيد، كتاب الإيمان، كتاب البينتاء، كتاب العلم، كتاب السنة، كتاب الفضائل والمثالب(6)، كتاب الطهارة(7)، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصدقة، كتاب فعل المعروف والبر والصلة،

(1) ر: رحمة الله.
(2) ر: وسم منتقذ و وسلم.
(3) ر: أما الموضوع بذكره.
(4) ر: أحاديث مدوادة فيها.
(5) س: حاشية.
(6) ر: الميا ملبلب (عوف).
(7) ر: الطهارة.
كتاب السحاء، كتاب الصوم، كتاب الحج، كتاب السفر والجهاد، كتاب البيع،
كتاب النكاح، كتاب الأطعمة، كتاب الأشربة، كتاب الزينة، كتاب النوم،
كتاب الأدب، كتاب معاشرة الناس، كتاب الهدايا، كتاب الأحكام
والقضايا، كتاب الأحكام السلطانية، كتاب ذم المعاصي، كتاب الحدود، كتاب
الزهد، كتاب الذكر، كتاب الدعاء، كتاب الملاحج، كتاب المرض، كتاب
الطب، كتاب ذكر الموت، كتاب القبور، كتاب البعد والقيامة، كتاب صفة
الجنة، كتاب صفة النار، كتاب المستبشع (١) من المقول عن الصحابة.

(١) ر: معاشر.
(٢) س: الفكش.
كتاب التوحيد
باب أن الله تعالى قديم


قال المصنف: هذا حديث لا أصل له. قال ابن حبان: عبد الله بن جعفر يعم في الأحاديث ويأتي بها معلومة وتكره قلته. قال المصنف قلت: وهذا إما هو حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ، إن الشيخان يأتي أحدهم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، فقد خلط والد ابن المدینی.

(1) ر: علي بن محمد بن المدینی.
(2) ذكره ابن حبان في المجرمین (ص 243، ج 2) وأورده الذهبي في الميزان (ص 402، ج 2).
(3) وقال الهيثمي في الزوائد (ص 35، ج 1): أخرجه الطبراني.
(4) ر: حنفی.
(5) ر: جاء بشككم، وله الميزان بشككم.
(6) سقط من س.
(7) أخرجه البخاری (ص 463، ج 1)، ومسلم (ص 79، ج 1)، وأحمد (ص 231، ج 2).
(8) ر: هلف ابن المدینی.
باب ذكر الإستواء على العرش

2 - أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز أبو بكر أحمد بن علي

ابن ثابت قال أخبرنا محمد بن عمر بن بكير (المقرئ) قال أخبرنا اسماعيل بن علي

ابن محمد الفتحي (قنا أن أبو بكر أخا بن محمد الصيدلاني قال نا أبو بكر

المروزي قال نا الحسن بن شبيب الأجري قال نا أبو حجة الأسلمي (2) قال

حدثنا وكعب قال حدثنا أيوب واسراييل (3) عن أبي اسحاق عن عبد الله

(4) بن خليفة قال قال رسول الله ﷺ: الكرسي الذي يجلس عليه عز وجل، ما يفضل

منه إلا قدر أربع أصابع، وأن له أطيافًا كأطياف الرجل الجديد.

3 - نا علي بن عبيد الله الزاغوني (1) قال نا علي بن أحمد البسري قال أنبنا

عبد الله بن محمد العكيلي (5) قال نا أحمد بن سلائان (6) قال نا محمد بن عبد الله

الخضرمي قال نا عبد الله بن الحكم وعثمان قالا نا يحيى بن اسراييل عن أبي

ابن اسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر (7) قال: أنت النبي ﷺ أميرة (8)،

فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب، وقال: إن كرسيه فوق

السموات والأرض، وأنه يقدر عليه، فما يفضل منها (9) مقدار أربع أصابع، ثم

1. ر: 3 بكير، والصواب ما اثبتناه نظر ترجمه في العبر، (ص 177 ج 3).
2. ر: 4 القضم.
3. ر: 5 في المثالي و: 6 الاشتي وهو نسخة من س: أيضاً والمنبت من البغدادي والله أعلم.
4. ر: 7 أبابسراييل وقع في البغدادي أبو اسراييل مصطفى والصواب ما اثبته لان ويعد روى

عن أبي ابابسراييل كلهما والله أعلم.
5. م: 8 ساقه الخطيب (ص 53 ج 8).
7. م: 11 ر: 3 العكيلي.
8. م: 12 س: 3 سلائان.
9. م: 13 أخرج الطبري في التفسير (ص 11 ج 3) وأبو يعلى والبزار وعبد بن حيد والطبراني وابن

أبي عاصم في كتب السنة لها والحافظ المذهبي في المختارة كما في التفسير لابن كثير (ص 36 ج

14) قلت: أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيذ (ص 71) وابن ماجه في التفسير كما في

الميزان (ص 414 ج 2) وابن مردوخ وأبو الشيخ كما في الدر المئور (ص 328 ج

1).
10. ر: الزاجة.
11. ر: مجه.
قال بأصابعه: فجمعها، وأن له أطرافًا كأطباق الرجل إذا ركب.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وسناده مضطرب جداً، وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة، فيكون الحديث الأول مرسلاً، وابن الحكم وعثمان لا يعرفان، وتاراة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول الله ﷺ، وتاراة يقفه على عمر، وتاراة يوقف على ابن خليفة، وتاراة يأتي: فإنه يفضل منه إلا أربع أصابع، وتاراة يأتي: فإنه يفضل منه مقدار أربع أصابع، وكل هذا خفيظ من الرواية فلا يعول عليه.

(1) ر: باضا بعد.
(2) س، ر: الرجل.

هو عبد الله بن خليفة الهمداني ذكره البخاري في تاريخه (ص 30، ج 3، ق 1) وابن أبي حاتم (ص 54، ج 2، ق 2) ولم يذكر فيه الخرج ولا التعديل، وقال الذهبي في المؤذن (ص 41، ج 2): لا يكاد يعرف، وقال ابن كثير في التاريخ (ص 11، ج 1) والتفسير (ص 31، ج 1): ليس بذال المشهور، قلت: ذكره ابن حبان في الثقات لكن لا يعتبر بتوثيقه وحده، كما نقل وقول الحافظ في التقييم (ص 363): مقبول أي، حيث يتابع. ومن هذا البيان يعلم خطاً قول الهيثمي في الزوائد (ص 44، ج 1). ورواية البزار ورواه رجال الصحيح، فان عبد الله هذا ليس من رجال الصحيح بل ولا من رجال الأربعة، وقد قال البزار: لا نعلم أحداً من الصحابة يرفعه إلا عمر وقد وجهه الثوري على عمر، وعبد الله بن خليفة لم يرو عنه إلا أبو سحاق كذا في رواية البزار للحافظ (ص 16 ق).

(4) ر: من سلا. قلت: ومع ذلك فيه أبو سحاق وهو مدلس وقد عنده، وقال الإمام ابن خزيمة في التوحيد (ص 71): وليس هذا الكثير من شرطنا لأنه غير متصل الاستناد لسننا نحن في هذا الجنس من العلم بالمواد المحقق.

(5) ر: الحكم.

لكن قال ابن الترميذي (ص 99، ج 7): بل هم نفان مشهورون، عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الحكم القطان وغيرهم من رجال الصحيح، قلت: لكن القطان ليس من رجال الصحيح بل هو من رجال السن وثقة أبو حاتم وابن حبان كما في الترميذي (ص 190، ج 5).

(7) ر: قدر.

(8) ر: يقول. ن من س: ي يقول.
باب ذكر الكرسي

4 - أنت علي بن عبيد الله وأحمد بن الحسن(1) بن البناء ويبد الرحمن بن محمد القرزان قالوا: نحن عبد الصمد بن المأمون قال أنا علي بن عمر السكري، وأخبرنا أبو منصور القرزان قال: أخبرنا [ أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا علي بن محمد المالكي قال: أخبرنا محمد بن المظفر(2) قال: أنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: نا شجاع بن مخلد [ حدثنا أبو عاصم(3) عن سفيان(4) عن عابđ(5) عن عمار البصري(6) عن مسلم البطينين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس(7) قال: ناهي(8) التي علّي(9) عن قول الله عز وجل(10) : "ولَوْ عَصَيْتُمُ اللَّهَ وَرَضِيَّتُهُمَا كَانَ لَقَامَتُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (11)". قال كربش(12) موضع قدميه، والمعرش لا يقدر قدره.

قال المؤلف(13): هذا الحديث وهو شجاع بن مخلد من رفعه، فقد رواه أبو مسلم الكجي(14) وأحمد(15) بن منصور الرمادي كلاهما عن أبي عاصم فلم يرفعاه(16)، ورواه عبد الرحمن بن مهدي ووَكَع كلاهما عن سفيان فلم يرفعاه بل

---

(1) س: الحسين. والصواب ما في ر، وهو أبو غالب بن البناء كي في الغريب (ص 71، ج 4).
(2) س: ر: أبو بكر أحمد بن محمد بن المظفر. والتصنيف من البغدادي.
(3) س: قال عليه عن أبي عاصم. ر: قال برقالنا نا بن عاصم.
(4) ر: سفيان (مصيب).
(5) ر: معروف.
(6) س: بالمطر (مصيب).
(7) ر: في البصري (مصب).
(8) ر: في المروي (مصب).
(9) ر: في البقرة (مصب).
(10) ر: في المولى (مصب).
(11) ر: في البقرة (مصب).
(12) ر: في البقرة (مصب).
(13) ر: في البقرة (مصب).
(14) يبِنَ في ر، وشيد الله ويذهبه إلى الكجي وهو الجاشع. وإنما قيل الكجي لأنه كان يبني داراً بالجي في البصرة. فكان يقول: هاتوا الكج في البحرين (ص 85، ج 3).
(15) ر: في المنصور.
(16) قلت: ووافقهم محمد بن معاذ من الحبشي (ص 282، ج 2). وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقهم الذهبي، وبدار عند ابن خزيمة في التنزه (ص 71)، وله شاهد حسن عن
وق珐ه على ابن عباس وهو الصحيح، وكان ابن عباس يفسر(1) معنى الكرسي، وانه موضوع قدمي الجالس ليخرجه عن قول من يقول أن الكرسي يعبئ العلم قال الضحاك(2) الكرسي الذي يوضع تحت(3) العرش يضع عليه الملوك أقدامهم.

باب ذكر الجهة


________________________

(1) ر: إن يفسر.
(2) ذكره ابن جرير (ص 100، ج 1).
(3) ر: يحيي.
(4) أخرجه أحمد (ص 316، ج 1).
(5) ر: تعالى ابن نجاح.
(6) س: سهاب.
(7) ر: قلنا.
(8) س: السماوات.
(9) س: السماوات.
(10) س: السماوات.
(11) س: السماوات.
(12) س: السماوات.
(13) س: السماوات.
(14) س: السماوات.
(15) س: السماوات.

33

وقد رواه عباس بن يعقوب، فزاد في استناده الأحنف بن قيس عن العباس (6)، قال ابن حبان: عباس يروي المناكير عن المشاهير فاستحقاً الترك.

قال المؤلف: وقد روي لنا من طريق آخر على ألفاظ آخر.

1 - أخبرنا بن الحصين قال نا [ أبو طالب ابن غيلان] (7) قال أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال أنا موسى بن إبراهيم (8) وعبد الله بن محمد بن ناجية قلنا نا لون نقل أنا الويلد بن أبي ثور عن سياك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس (9) قال: كنت (10) جالساً بالبطحاء في عصابة ورسول الله (11) فيهما (12) ومرت عليهم سحابة فنظر إليها، فقال النبي ﷺ: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم هذه السحاب. فقال رسول الله ﷺ: هي أنجاب.

1 (1) ر: ليس ثقة.
2 (2) وقام كلامه: ينفرد عن الثقات بالمنقولات لا يجوز الإحتجاج به، وقال الشافعي والدارقطني والأحنف: ينفرد عن الثقات بالمنقولات لا يجوز الإحتجاج به.
3 (3) ر: في الاستناد.
4 (4) ر: الأشعث.
5 (5) قلت: تابعه في هذه الزيادة اللوليد بن أبي ثور، وعمرو بن أبي قيس، وابن طهان، وشعبة بن خالد، وعمرو بن ثابت. كما سنذكر إن شاء الله.
6 (6) سقط من س لفظة آخر.
7 (7) سقط من ر.
8 (8) كذا في الخليل; وهو وقعت في س: موسى بن الراز، وفي ر: موسى بن المراد.
9 (9) ذكره الشافعي باستناده في الخليل (ص 108). وقال: يرويه إبراهيم بن طهان وعمرو بن قيس عن سياك، وقد حسن الترمذي، وأخرجه الحافظ الضياء في المختار الأتهى. قلت: وقد خرجه أحمد (ص 307، ج 1) وأبو داود بعون (ص 368، ج 4) والدارمي في القد على الجهيمية (ص 189، 91).
قال ابن ثابت: يحيى بن مزين: الوليد ليس بشيء. وقال ابن ثامر في رواية هو كذاب. وقال أحمد والنسائي: ضعيف.


قلت: لم يتنفرد به الوليد بل تابعه عمرو بن قيس عند أبي داود (ص ص 369، ج 4)، والترمذي (ص ص 374، ج 4)، وابن منده في كتاب التوحيد كا في العلم للذهبي (ص ص 109) وقال الترمذي. هذا الحدث حسن غريب، وتابعه أيضاً إبراهيم بن طهان كا أخرجه أبو داود (ص ص 376، ج 4)، والبيهقي في الأحاديث والصفات (ص ص 287)، وقال الترمذي: روى شريك عن ساقيا هذه الحديث ورقمه ولم يرفعه، قلت: أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص ص 282) والحاكم في المسند (ص ص 501، ج 2)، وقال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقد استد هذا الحديث إلى رسول الله ﷺ. شهاب بن خالد الرازي والوليد بن أبي ثور وعمرو بن ثابت بن المقدم عن ساقيا عن حرب ولم ينتج الشيخان بواحد منهم، وقد ذكر حديث شهاب بن خالد إله هو أقره إلى الإحتجاج به: ثم رواه بأساند نهان عبد الروؤف عن يحيى بن العلاء عن شهاب، ووافقه الذهبي على أن الاستاذ الأول الموقف على شرط مسلم، ثم تحقق في مجرد الحديث شهاب قال: يحيى واه، بل حديث الوليد اجود. قلت: مفاده على الاستاذ الأول لا يصح لأن عبد الله بن عمر لم يخرج له مسلم. فاختل أن الوليد لم ينفرد به، لكن فيه علة أخرى أشار إليها ابن منده حيث قال: نفرد به ساقيا عن عبد الله وعبد الله فيه جهالة إنه كا في العلم للذهبي (ص ص 109) وقد قال الإمام مسلم في الوجدان (ص ص 14) تفرد ساقيا بالرواية عنه (أي ابن عميرة) وذكره الحافظ أيضاً في التهذيب (ص ص 544، ج 15)، وسماو وأنا كان صدقاً إلا أنه كان رما لقن فاذا انفرد أصل لم يكن حجة
باب ذكر نفي الجهة

7 - أُنبِئنا زاهر بن طاهر النيسابوري قال أُنبِئنا أحد بن الحسين البهَيْهَيْيِ بِ. قال أنا أبو عبد الله [الخَافِضِ] وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أنا أبو الْعَفِيَّاسِ.1

محمد بن يعقوب قال نا أحد بن عبد المجار قال نا أبو معاوية عن الأمِّين عن أبي نصر(2) عن أبي ذر(3) قال قال رسول الله ﷺ: ما بين الأرض والسماءices مسيرة خمس مائة عام(4)، وغلظ السما الدنيا خمس مائة عام(5)، وما بين كل سما إلى السماء(6) التي تليها مسيرة خمس مائة عام، والأرضين مثل ذلك، وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك، ولو حفرتم(8) لصاحبهكم ثم دليموه لوجد الله ﷺ.7

كما قال ابن حبان، ومع ذلك فيه عبد الله بن عميرة وفيه جهالة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ص 164، ج 1، ق 2). ولم يذكر فيه شيئًا فهو مجهول عنه كما صرح في مقدمة الجرح والتعديل (ص 38، ج 1، ق 1). حيث قال: علي أندي ذكرنا اسمى كثيرًا مهمته من الجرح والتعديل كتبناها ليستكون الكتاب على كل من روته العلم رجاء وجهد الجرح والتعديل. فنحن ملحنوها به. وفيه مأخوذ منه بعد إن شاء الله. تعالى. علي أن الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر يذكيران كثيراً من الرواة سكتاهم ابن أبي حاتم فيقولان أنه مجهول أو مستور انظر التحذير (ص 391، ج 1). حيث قال: إياكم نذير ذكره ابن حبان في النقلات وذكره ابن أبي حاتم وبئس فهو مجهول. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (ص 138، ص 1) ذكره (أي موسى بن جبير) ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يذكَّر فيه شيئًا من هذا ولا هذا فهو مسْتَوْر الحال انتهى. فهذا أيضًا يدل على ما قلنا: بأن ابن عميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه الجرح ولا التعديل فهو مجهول. ويردده قول الحربي لا يعرفه كما في التدريب (ص 244، ج 5). وقال الحافظ في التدريب: مقبول. أي حيث يتبع وأما توحيث ابن حبان وحده فلا يعتبر فيه كما تقرر في موضعه.

(1) سُقِط من س ور. والتثبت من الأسماء والصفات البهَيْهَيْيِ (ص 288).
(2) ر: أبي بصرة.
(3) الخرج البهَيْهَيْيِ في الأسماء (ص 288).
(5) ر: عام سنة. وعند البهَيْهَيْيِ: سنة. (6) سُقِط من س.
(7) ر: حصف ثم (مَغَرْفَةً).
(8) س: لم يجعلوا. وفي البهَيْهَيْيِ: لوجدنا الله عز وجل.
قال المؤلف: هذا حديث منكر، رواه عن الأعشى معاوية، فقال: عن الأعشى عن عمرو بن مرة عن أبي نصر، وكان الأعشى يروي عن الضعفاء ويدلس.


(1) معاوية بن معجمة بن المورع بضم الميم وفتح الواو وتشديد الراء والمكسرة بعدها مهملة صدوق له أوهام كذا في التقريب.
(2) ر: أبي نصر.
(4) سقط من ر.
(5) أخبره أحمد (ص 376، ج 2) والترمذي (ص 193، ج 4) والبيهقي في الأدب (ص 287) وابن مردوخا وابن المندر أحمد البحر الشخ كيا في الدر المثير (ص 170، ج 6)، وأوردته الذهبي في العلوي (ص 112).
(6) ر: الرفع.
(7) سقط من ر.
(8) سقط من ر.
(9) ر: الدنيا.
(10) سقط من ر.
(11) هكذا في المصدر.
تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: فإنها الأرض بينها وبين الأرض التي تحتها مسيرة خمسُ مائة عام حتى عد سبع أرضين ثم قال: أمَّ الله لو دلَّيتم أحدكم بجعل الأرض السفلى السابعة لفَظ على الله عز وجلُ ثم قرأ {هُوَ الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علِم}.


(1) ر: من.
(2) هكذا في المندب لكن ذكره الخلفان ابن كثير في التاريخ (ص 20، ج 1)، من طريق أحد.
(3) ر: ليضفت.
(4) سورة الحدید.
(5) قلت: في استاد الحكم بن عبد الملك القرشي وهو ضيف كا في التقرب (ص 121)، لكن تابعه شبيان.
(6) سقط من ر.
(7) قال الترمذي: هذا حدث غريب من هذا الوجه، وروى عن أبي بكر بن عبد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن عن أبي هريرة، وقال المحدث المباركفوري: قد صرح كثير منائحة الحديث بأنه الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقال الجهمي في الغلو (ص 112): الحسن مفسر والمتن منكر. وقال ابن كثير في البداية: رواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة مرسكا وقد يكون هذا أشبه والله علم إنهي. وهكذا أيضاً في التفسير (ص 303، ج 1).
(8) ر: نقل.
(9) رواه ابن أبي حاتم في التفسير والبيزاز كما ذكره ابن كثير في التفسير (ص 303، ج 4).
(10) وقال البزار (ص 31، ج 1) وقال البزار: لم يروه عن النبي ﷺ، إلا أبو هريرة.
(11) لكن ذكره الجهمي في الميزان (ص 51، ج 4) عن قتادة عن الأحنهف بن قيس عن العباس، وقال هو منكر لم بله قتادة الأحنهف.
باب في ذكر الصورة

- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي
- ابن نابل قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال: أنا محمد بن إبراهيم الشافعي قال: نحن محمد بن أسحاق هو الترمذي قال: حدثنا تعم بن جاد قال: نحن وحدها عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال
- عن مروان بن عثمان عن عبارة بن عامر عن أم الطفيل: امرأة أبي هلال
- عن سمعت النبي ﷺ يذكر أنه رأى ربه تعالى في المنام في أحسن صورة شابة:
- موقرة. (1) رجلاً في خف (11) عليه نعنان من ذهب على وجه (12) فراش من ذهب.

(1) س: السابعة على الله. وفي هامٍ: لعله لقدم على الله، بل: وفسر بعض أهل العلم فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش.
- كما وصف في كتابه إنه قال الترمذي في جامعه.
(2) سورة الحديد - 3.
(3) ر: الصور.
(4) س: عم. والثابت من البغدادي وترجمته فيه (ص 141، ج 11).
(5) ر: العلاق.
(6) ر: نعم.
(7) هكذا في البغدادي أيضًا والصحيح عبارة بن عمرو. قال: الأخاف في التهذيب في تجربة مروان (ص 95، ج 10). ذكر المؤلف أنه (أي مروان) روى عن أم الطفيل وفه نظر فان رويته.
- اما هي عن عبارة بن عمرو بن حزم عن أم الطفيل امرأة أبي.
(8) ذكره الخطيب (ص 311، ج 13) والبيهقي في الاستهضاء (ص 315)، وأوردته الذهبي في الميزان (ص 329، ج 4) والبيهقي في الزوائد (ص 139، ج 7) وقال: رواه الطبراني.
- وقال ابن حبان: أنه حديث منكر.
(9) سقط من ر النفظة: أي.
(10) في البغدادي: موفراً، قال البيهقي: قوله موفراً يعني ذو وفرة أي شعرة.
(11) ر: رجلاً في حفر.
(12) ر: وجهه وسقط وجهه عند البيهقي.

الحمد لله (1) يقول سمعت أبا عبد الرحمن السوي (1) يقول في هذا الحديث

ومن مروان بن عثمان حتى يصدق على الله؟ وذكر أبا بكر الخلال في كتاب

العلل، قال: أخبرني محمد بن علي قال حدثني مهني (2) قال: سأكتب أبا عبد الله أحمد

ابن حنبل (3) عن هذا الحديث، فجعل وجهه (4) عني قال: هذا حديث منكر.

وقال: لا يعرف هذا رجل مجهول (5) يعني مروان بن عثمان قال: ولا يعرف

أيضاً عن عثرة بن عامر (6) .

10- حديث آخر: أخبرنآ أبو منصور القرار قال: نا أبو بكر بن ثابت

قال: أنا عبد الملك بن محمد الوعاظ قال: نا عبد الباقي بن قانع قال: نا محمد بن علي

ابن المديني (7) قال: نا أبو داود سلسل بن محمد المباركي (8) قال: حدثنا حداد بن دليل

قال: نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، قال: يعني حداد

ابن دليل (9) ونا الحسن بن عبارة عن عمرو بن مرة (10) عن عبد الرحمن بن سبأط

عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيد بن الجراح (11) عن النبي ﷺ قال: رأيت ربي

تعال في أحسن صورة. فقال: [ما محمد] (12) فم يختص الملا الأعلى؟ قلت: لا

أدرى، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد انكماه، ثم قال: فم يختص الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات (13) قال: وما الكفارات؟ قلت: اسْبَاغ

---

(1) سقط من س.
(2) هو أبو عبد الرحمن السوي صاحب السن المشهور.
(3) ر: بي.
(4) ر: حداد.
(5) ر: رجل.
(6) قال الخلفي في التهذيب (ص 59، ج 10): هو من منكر.
(7) والصواب عمرو كي ذكرنا آنفا.
(8) ص: علي المديني: ر: علي المباني. والشت في تاريخ بغداد.
(9) المبايزي (عرف).
(10) ر: سقط من ر.
(11) ر: عمرو ومن من عن (عرف).
(12) ساقة الخطيب (ص 151 - 152، ج 8).
(13) ر: الدرجات.
(14) سقط من ر.

30
الوضوء في السيرات (1) ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: في الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلاة الليل (1) والناس في نياح.

وقال المؤلف: وقد رواه يوسف بن عطية عن قنادة عن أنس (3) عن رسول الله ﷺ قال: أتاني ربي البارحة في منامي في أحسن صورة، حتى وضع يده بين كتفي فوجدت نهرا بين نسي، فلمت كل شيء، فقال: أندري في خصص الملا الأعلى؟ فذكر نحوه.

١١ - أخبرنا علي بن عبيد الله قال نا علي بن أبي بكر ﷺ أننا أبو عبد الله بن بطة قال: أنا أبو علي اسماعيل بن العباس الوراق قال: أنا محمد ابن حسان الأزرق قال: أنا بلال بن عبد الرحمن بن زيد بن جابر قال حدثني خالد بن الجراح عن عبد الرحمن بن عاشش الحضري (1) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: رأيت ربي بارك وتعالى في أحسن صورة، قال: في خصص الملا الأعلى؟ قال قلت: لا أعلم أي رض. قال: فوضع كفه بين كتفي، فوجدت نهرا بين نسي (1) فلمت كل شيء، ثم قال: في خصص الملا الأعلى بما محمد؟ قلت: في الكفارات قال: وما هذه؟ قلت: المشي إلى الجماعات، والجلس في المساجد، وانتظار الصلاة، واسباغ الوضوء على...

(1) جمع سيرة بسكون شدة الورد.
(2) ر: بالليل.
(3) أخرجه أبو بكر في الزيدات كفا في الأصابة (ص ١٦٦، ج ٤) والطبراني في السنة والشرايزي في الإلقاب وابن مردوخ كفا في الدر المنثور (ص ٣٤٠، ج ٥).
(4) صحيح من ر. (5) س: أبو الوليد.
(5) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص ١٤٠) والروزي في قيام الليل (ص ٣٣)، ورواه الدارمي (ص ١٣٢، ج ١) من طريق محمد بن المبارك حدثني أبو الوليد حدثني أبى عن جابر عن خالد بن أبي سفيان في الإسناد تحريف وتصحيف والصواب محمد بن المبارك حدثني الوليد بن أبي جابر عن خالد بن أبي سفيان، وأخرجه ابن البغوي وأبو النعم كفا في الأصابة (ص ١٦٥، ج ٤).
(6) ر: مده (محفظ).
(7) (8) ر: هن.
المكاره، قال فمن يفعل ذلك يعيش بخير، ويبت بخير، ويكون(1) من خطيته كيوم ولدته أمه.

١٢ - أخبرنا ابن الحسين(2) قال أخبرنا ابن المذهب قال نا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أبو عامر قال حدثنا زهير عن يزيد بن خالد بن المجاز(3) عن عبد الرحمن بن عاص عن بعض(4) أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ خرج عليهم ذات غداة [ وهو(5) طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق(6) الوجه، [ فقلنا: يا رسول الله إنأ نراك طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه(6) ] فقال: وما يميني وأثاثي ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد؟ قلت: لبيك ربي وسعديك. في يختم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أري أي رب. قال ذلك مرتين أو ثلاثاً، قال: فوضع كفه(8) بين كتفني وقدرت بردها بين كتفي حتى تقبل لي ما في السموات والأرض، ثم تلا الآية: [وكذلك نزي إبراهيم ملكوت السموات والأرض](9) الآية، قال: يا محمد في يختم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات [والدرجات، قال: وما الكفارات(10) قلت: المشي على الأقدام إلى(11) الجناحات والجبال(11) في المسجد خلف الصلاة وإبلاغ الوضوء في المكاره، قال: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيته كيوم ولدته أمه، ومن الدرجات طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام وصلاة الليل والناس نيم، فقال: يا محمد! إذا صليت فقل اللهم إن أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساهين وأن تنعو علي

(1) ر (بالجزر): يعيش، ويت، ويكين.
(2) ر: ابن الحسن.
(3) س: الخلاج.
(4) رواه أحمد (ص ص ٣٧، ٣٨، ٣٤، ٣٥، ج ٥) وقال الهيثمي في الزوائدة (ص ص ١٧٦، ١٨٦، ج ٦):
(5) راجع رجال الصحيح، قالت قوله لا بد على صححت لأم رواية Zyheer عن الشاميين على.
(6) وقال عليه قاله الحافظ في الأصابع (ص ص ١٢٨، ١٢٨، ج ٤).
(7) ر: مشرف.
(8) ر: كيفه.
(9) سورة الأنعام - ٧٥.
(10) س: علما.
(11) ر: والجلوبر.

٣٢
وإذا أردت فتنة في الناس فتوفي غير مفتوح.

(1) قال أحمد ونا أبو سعيد: (2) مولى بني هاشم قال نا جهضم يعني اليامي.

قال نا يحيى يعني ابن أبي كثير قال نا زيد يعني ابن أبي سلام [عن أبي سلام].

(3) وهو زيد بن سلام بن أبي سلام نسبه إلى جده أنه حدثه عبد الرحمن بن عاشش

الحضرمي عن مالك بن تيمام (4) أن معاذ بن جبل (5) قال: أحستس علينا رسول

الله علیه السلام (6) سبأنا فشوب بالصلاة وصل وتجوز في صلاته فلما سلم،

قال: كما انتم على مصافكم (7) ثم أقبل إلينا (8) فقال: إننا ساعدتمنا ما حبسبني

عنكم الغذاء، انتم من ليل فصليت ما قدرت (9) لي، فنعست في صلأتي حتى

استيقظت فإذا أنا بريء عز وجل (10) في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتريدي

فم يختص الملا الأعلى؟ (11) قلت: لا أتريدي رأى (12) فرأيته وضع كيفه ماء

كنتي حتى وجدت برد أناه (13) بين صدرى، فجعلي لي كل شيء وعرفت،

قال: يا محمد (14) فم يختص الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات، فذكر نحو ما

تقدم.

(1) ر: وابني سعيد. (2) س: بامكر، و: بامكر.
(3) أخرجه أحمد (ص 243، ج 5)، والترمذي (ص 174، ح 4)، والحاكم (ص 9 ر)، وابن خزيمة

في كتاب التوحيده (ص 143) بÝسقته فيه واسطة أبي سلام، وقال الترمذي: هذا حديث

حسن صحيح. وسأله محمد بن إسحاق عن هذا الحديث فقال: هذا صحيح. وصحح أحمد

وابن حبان وقواه ابن خزيمة كنا في التهذيب (ص 205، ج 6)، ولكن في نسبة التصحيح إلى

ابن خزيمة نظر لأنه صرح في كتاب التوحيده، (ص 144) فيه يحيى بن أبي كثير رحمه

اللهم هذا المخلص ولم يخبر أنه سمع هذا من زيد بن أبي سلام; فقلت: لا صرح بسناعة عن

زيد عند أحد فوالله نهيه التدليس.

(5) ر: أحستس. (6) س: الزيادة من المسند.
(7) س: مفاتيح، و: مساقم (والتصحيح من المسند).
(8) س: عينا. (9) ر: فيصلت ما قدنت.
(12) ر: الله علي (عرف). (13) لفظة حيا، سطق من ر.
(14) ر: إثيماء.
قال المؤلف: أصل هذا الحديث وطريقه مضرّة، قال الدارقطني: كل أساسه مضرّة ليس فيها صحيح، قال: وقد رواه عن أنس، وروى عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس (1) وهو غلط (2)، والمحفوظ (3) أن خالد بن اللجلاج رواه عن عبد الرحمن بن عاشر (4) وعبد الرحمن لم يسمعه من رسول الله ﷺ، فإنما رواه عن مالك بن يحمر عن معاذ، قال أبو بكر البهلهوي: قد روى من أوجه كلها ضعاف (5).

وقد روى من حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: فم يختص الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري، فوضع كنه بين كتفي، فوجدته بردها.

قال المؤلف قلت: وحديث قتادة عن أنس، رواه يوسف بن عطية السعدي عن قتادة عن أنس عن رسول الله ﷺ. قال: أتاني ربي البارحة في منامي في أحسن صورة، حتى وضع يده بين كتفي، قال السائلي: يوسف متوك، ومحمد اسمه يوسف بن عطية كذاب.

قال المؤلف قلت: قد رواه أحد (6) في [مسنده باسناد حسن] (7).


(1) أخرجه الترمذي (ص 174، ج 4)، ابن خزيمة في [التوحيد] (ص 142)، وأبو يعلى.
(2) في الإصابة (ص 166، ج 4).
(3) قال الإمام أحمد: أن قتادة أخطأ فيه كذا في الإصابة فلا تغفر بتحسين الترمذي.
(4) ر: ورض عظال والمجنونطاق.
(5) نظم ذكر مواضع.
(6) نظم في الكتاب التوحيد.
(7) قلته وهو قول الترمذي في جامعه (ص 175، ج 4)، ابن خزيمة في [كتاب التوحيد] (ص 41). وقال أبو حاتم: من قال في روايته سمعت النبي فقد أخطأ، وقد اطال الكلام فيه.
(8) نظم ابن حجر في الإصابة (ص 164، ج 4).
(9) نظم قلعة: بل طريق معاصر صحيح إن شاء الله كنا قدمنا ذكره.
(10) نظم أبو حاتم في المجريين (ص 135، ج 3).
(11) نظم ر. (9) نظم من ر.


١٦ - طريق آخر: أنبأني اسمايل بن أحمد قال: أنا اسمايل بن مسعدة قال أخبرنا حزينة يوسف قال: أنا أبو أحد بن عدي [قال] أنا أبو العباس

---

(١) ر: ربن.
(٢) ر: قد روى (٣) سقط من ر والمسند.
(٤) ر: وقال بجري.
(٥) ر: زيد من المنس.
(٦) سقط لفظة بعد الصلاة من المنس.
(٧) سقط من ر.
(٨) ر: يجي.
(٩) سقط لفظة وفعل من ر.
(١٠) سقط لفظة وفعل من ر.
(١١) سقط لفظة يا من ر ومن المنس.
(١٢) ساقه الخطيب (ص ص ٣١٤، ج ١١).
(١٣) سقط هذا الحديث من ر.
(١٤) زيادة من البغدادي.
الأصل (1) قال نا الحسن بن علي بن عاصم قال نا ابراهيم بن أبي سويد قال نا حداد:
ابن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت ربي جعدًا أميرًا عليه حلة خضراء.

 قال ابن عدي: ونا عبد الله بن [عبد الحميد الواسطي] قال نا النضر، ابن سلمة. شاذان قال نا أسود بن عامر عن جاحد بن سلمة عن (3) قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (4) أن محمد رأى ربه تعالى في صورة شاب أمره من دونه ستر من لؤلؤ، قد (5) مي أو قال رجليه في خضراء.

 قال ابن عدي: ثنا ابن أبي سفيان الموصلى وابن شهرىاء قالا:
 حدثنا (7) محمد بن رقق الله قال نا الأسود بن عامر [قال نا] (8) جاحد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (9) قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت ربي في أحسن (10) صورة شاب أمرته به جعد عليه حلة خضراء.

 قال المؤلف: هذا الحديث لا يثبت، وطرقه كلها على جاحد بن سلمة، قال ابن عدي: قد قيل أن ابن أبي العوجاء (11) كان ربيب جاحد فكان يدس في كتابه هذه الأحاديث (12).

(1) أخرج البهتفي في الإسهاء (ص 31 4).  
(2) زياده من الإسهاء للبيهقي.  
(3) ر: جعدا أميرًا.  
(4) سقط من ر.  
(5) ذكره البهتفي أيضاً لكن وقع بين الواسطي وبين النضر بن سلمة وأبي أحمد قال نا عبد الله ﷺ وهذا من تصريف الناسخ كما يعلم من مراجعته.  
(6) (7) سقط نا.  
(8) أخرج البهتفي أيضاً.  
(9) سقط لفظة ر: أحسن ﷺ من ر.  
(10) أخرجه البهتفي أيضاً.  
(11) ر: ابن العوجاء.  

36
حديث آخر: أنا أبو منصور بن خيرون والقرازا قالا أنا عبد الصمد
ابن المأمون قال أنا الدارقطني قال أنا أبو بكر أحمد بن عيسى بن علي الخواص قال
نا سفيان بن زيد بن آدم قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال نا جاد بن
سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت ربي في أحسن
صورة.

قال الدارقطني تفرد به فهد ولم يروه غير سفيان. وقد تكلمنا فيما يروي حاد
 ابن سلمة، وأما فهد بن عوف فقال علي بن المدني: هو كذاب.

حديث في الرؤية

20 - أنا علي بن عبيد الله الزاغوني قال أنا أحمد بن البسري (1) قال أنا أبو
عبد الله بن محمد العكرمي (2) قال أنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي قال أنا أحمد
ابن عبد الجبار المطرادي قال أنا يونس بن بكر عن محمد بن اسحاق عن عبد
الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر (3) أنه بعث
إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد ربه؟ فبعث إليه (4) أن نعم قد رآه،
فرد رسوله إليه فقال: كيف رآه؟ فقال رآه (5) على كرسي من ذهب يحمله
أربعة من الملائكة في صورة رجل، وملك في صورة أسد، [ملك في صورة
ثور (6) وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب.

(1) سقط لفظة (علي) من ر.
(2) كذا في روس، والصحيح علي بن أحمد بن البساري البندار نسبة إلى بسر بن ارطاط.
(3) بضم العين وسكون الكاف وفتح الباء الموحدة وفي آخرها راء، نسبة إلى عكبرا، وهي بلدة
على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ، وأبو عبد الله هو عبد الله بن محمد بن محمد بن حسان
المعروف بابن بطة الإمام الحنفي كذا في اللباب (ص 351، ج 2).
(4) أخذه البيروقي أيضاً في الأسماء والصفات (ص 313).
(5) ر: فقال كيف ان.
(6) سقط من س.
(7) سقط من ر.
قال المصنف: هذا حدث لا يصح تفرد به محمد بن إسحاق وقد كذبه مالك
وهشام بن عروة(1).

باب في النزول

- 21 - أت assertNotNull أب心目ه أبو عمري بن النصر قائلًا: قال نا أبو جعفر العقيلي، قال نا يحيى بن عثمان بن صالح، قال نا أبو صالح، قال حدثت الليث قال حدثني زبيدة(2) بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب بن عباس عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء(3). قال: قال رسول الله ﷺ: ينزل الله تبارك وتعالى في آخر ساعات بقين من الليل، فيفطر الله في الساعة الأولي منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه فيهم.

(1) قلت: محمد بن إسحاق ثقة، وجلب ابن الجوزي عليه لا طائل فيه فان العلماء قبلاً حديثه واكثر ما عقب عليه التدليس والرواية عن المجهولين. وأما هو في نفسه فصدق، وهو حجة في الغزالي، عند الجمهور، كما قال الحافظ ابن حجر في القول المسمود، والبيروتي في الأمثلة المصنوعة (ص 248، ج 2)، وقد قال العتبي في العدة (ص 86، ج 7)؛ وتعليل ابن الجوزي باب إسحاق ليس بيضي، لأن إسحاق من الثقات الكبار عند الجمهور، وقال ابن الهام في شرح الهدية (ص 36، ج 1)؛ وأعمال ابن الجوزي باب إسحاق، وأما ابن إسحاق عن ثقة لا شهية عندها في ذلك ولا عن منتقدين المحدثين، والعجب على العلماء، أنه يتكلم في إسحاق ويرجح إذا وقع هو في استاده، وحائل يختلف مذهبه ووبقائه ويعتمد عليه، إذا وقع في استاده، وموقف مذهبه كأنه يتعين على الماهر، وهذا من عيب تناقصه، فالحاصل أن محمد بن إسحاق ثقة وإعمال ابن الجوزي لا يصح عن منتقدين المحدثين، وليس فيه إلا التدليس، ولذا قال البيهي: وقد مضى الكلام في ضعف ما يبره إذا لم يكن سباعه فيه فليس البيهي يياه إذا لم يكن سباعه فقط، لا كما زعم بعض أهل العلم فحافظ ولا تغطر. فتبين بذلك أن ابن إسحاق ثقة صدق، إلا أنه ليس بعده إذا أذن، وقد روى هذا الحديث ولم يكن سباعه، ومع ذلك فيه انقطاع بين ابن عباس رضي الله عنه ومن الراوي عنه كا قال البيهي في الأسرة والصفات فالحديث ضعيف لا يجوز به.

(2) أخرج العقيلي في الضعفاء، وابن خزيمة في التوحيد (ص 89)، وابن جرير (ص 139، ج 15)، والدارمي في الرد على الجهمية (ص 32)، وأوردهذه في الميزان (ص 98، ج 2)، وقال: هذه ألفاظ منكرة لم يأت بها غير زيادة.
باب استحالة النوم على الله عز وجل


(39) أخبره ابن جريج (ص 34، ج 3) وأبو يعلى البليبي في الإساءة والدارقطني في الأفراد كما في الكاف الشاف (ص 300، ج 1) وذكره الهيثمي في الزوائد (ص 38، ج 1) والحافظ ابن حجر في المطالب العلمية (ص 61، ج 3).

(1) ﷺ
(2) ﷺ
(3) ﷺ
(4) ﷺ
(5) ﷺ
(6) ﷺ
(7) ﷺ
(8) ﷺ
(9) ﷺ
(10) ﷺ
الله عز وجل إليه ملكاً فارقه ثلاثاً، ثم أعطاه في كل يد قارورة، وأمره أن يحفظ، قال: فجعل ينام وتكاد يدائه تلتقيان، فحس إحداثها عن الأخرى، حتى نام نومة، فاصطعتت يدها فانكسرت القارورة. قال ضرب الله له مثلاً، أن الله عز وجل لو كان ينام لم تستمسم السماة والأرض.


قال الخطيبي: هكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن أبان موصولاً مرفوعاً، وخلافه معمر بن راشد فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله لم يذكر فيه النبي رحمه الله.

____________________

(1) ر: قرورات.
(2) ر: أبو بكر أبو عبد الله، وهذا من تصرف الناسخ.
(3) م: الحكم بن بطي بن معين.
(4) س: محمد بن قطب في تاريده (ص 268، ج 1).
(5) م: قارورة.
(6) م: يحفظ، وسقط لفظة بها من س.
(7) م: فنفيه.
(8) م: فانكسرت القارورة.
(9) س: محمد بن علي في الحافظ: رواه عبد الروؤف في تفسيره عن معمر عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، كما في الكاف الأثف على هامش الكشاف (ص 300، ج 1)، قلت: هذا ذكره الخطيبي (ص 328، ج 1) أيضاً من رواية عبد الروؤف بللفظ. قال معمر الخنجر: رواه من الحكم عن عكرمة، مولى ابن عباس، وكذا ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (ص 808، ج 1) وأمان جزيرة (ص 76، ج 3) والله أعلم.
ولا أبا هريرة. قال الدارقطني: يقول به الحكم بن أبان عن عكرمة وتفرد به أمية عن الحكم وتفرد هشام عن أمية.

قال المصنف قلت: ولا بنيت هذا الحديث عن رسول الله ﷺ. وغلط من رفعه والظاهر أن عكرمة رأى هذا في كتاب اليهود فرُواه، فما يزال عكرمة يذكر عنهم أشياء لا يجوز أن يتفق هذا على نبي الله ﷺ وجلس، وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في "كتاب السنة" عن سعيد بن جبير قال: أن بني إسرائيل قالواقوم على السلام هل ينام ربي؟ وهذا هو الصحيح، فان القوم كانوا جهالة بالله إعز وجل.

حديث في قوله تعالى: "كل يوم هو في شأن"


قلت: تفرد برفعه أمية بن شبل ذكره ابن حبان في الثقات كتب في اللسان (ص ٦٧، ج ١).

ووثقه ابن معين كتب في الجرح والتعديل (ص ٣٢، ج ١، ق ١) وقال الدهشبي: هذا حديث منكر، وخالفه معمز عن الحكم عن عكرمة قوله، وهو أقرب، ولا سيّد أن يكون هذا وقع في نفس مومي عليه السلام وإنما روى أن بني إسرائيل سأروا مومي عليه السلام في ذلك النهى من الميزان (ص ٢٧٥، ج ١) وقال ابن كثير في التأويل (صف ٢٩٣، ج ١) والتفسير (ص ٣٨٨، ج ١): هذا حديث غريب جداً وال sezler أنه إسرائيل لا مرفوع.

(١) ر: ابن ال (عرف). (٢) ر: أشبال الجهر.

(٣) ص ١٤٢. لكن رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن سعيد عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالتوا يا مومي، كما ذكره ابن كثير في التأويل (ص ٣٠٨، ج ١).

(٤) ر: البدائي.

(٥) ر: الراقه.

(٦) البرعائي.

(٧) الراحم - (٢٩).
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال ابن عدي: عبد الرحمن بن يحيى يحدث بالمناكي (1) قال الدارقطني: وقد روى موقفاً وهو الصواب (2).
كتاب الإيمان

باب دفع لا إله إلا الله عن قائلها


قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وعبد الله بن محمد ابن عجلان منكر الحديث ولم يتتابع على هذا الحديث، وقال أبو حامد بن حبان:

لا يقبل حديثه إلا على جهة التعجب.

وقال المصنف قلت: إنما يروي نحو هذا عن الحسن(7) أنه قال: لا تزال لا إله إلا الله ترد غضب الله عن العباد ما لم يئافوا ما نقص من دينهم، إذا سلمت لهم دنياهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله، قال: كذبتم.

---

(1) س، ر: جعفر. (2) س، ر: الزيدي.
(3) أخرجه العقيلي في ترجمة عبد الله بن محمد، وأوردته الحافظ أيضاً في المنان (ص 331، ج 3).
(6) س: يئافوا. وفي الضعفاء: لم يئافوا.
(7) ذكره العقيلي أيضاً في الضعفاء في ترجمة عبد الله.
باب تدبير الخلق بما يصلح الإيمان

26 - نأ أبو منصور الفراز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال قرأت من نصه أبي عبد الله بن بكر قال نأ إبراهيم بن أحمد القرمسي (1) - وما كنتاه إلا عنه. - حذتنا أبو محمد أحمد بن محمد بن حبيب قال نأ محمد بن أبي محمد المروزي قال نأ ابن عيسى الرمي - يعني يحيى - قال نأ سفيان الثوري قال نأ حاج بن زيد عن أبي بكر عن أبي قلابة عن كثير بن أفلح عن عمر (2) بن الخطاب رضي الله عنه. قال: رسول الله ﷺ: أتاني جبريل فقال: يا محمد ربك يقرأ عليك السلام. وبقول: إن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالغنى ولو أفرقت له كفر، وأن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالقلة ولو أغنيته لكافر، [ وأن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالسهم ولو أصحته لكافر ] (3) - ونأ من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقته لكافر.

27 - طريق آخر: نأ محمد بن أبي طاهر (1) الفراز قال أخبرنا أبو محمد الجوهرى قال نأ أبو حفص عمر بن علي النافذ قال نأ أحمد بن الحسن بن عبد المجاهد قال نأ الحكم بن موسى قال نأ أبو عبد الملك الخشتي (4) بن بني عن صدقة ابن هشام الكتاني عن ابن مالك (5) عن النبي ﷺ عن جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل قال: من أهان لي ولياً فقد بارزني بالخدراء ما ترددت في شيء أنا فاعله، ما ترددت في قلبي نفس، مؤمن أكره مسألته ولا بد له، ومن عبادي المؤمنين من بيرد باباً من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك، وما تقرب إلي بديع مثل ما افترضت عليه وما يزال عدي يدغه حتى أحبه، ومن أحبته كنت له سمعاً وبصرًا ويداً ويداً، دعنا فأجته، وسألي فأعطته،

(1) لسان: القرآنى، والمثبت من البغدادى وهو بكر القاف وسكون الراء وكسر الميم كما في
(2) سبعة الخطيب (ص 15 ج 6) (3) سبعة من ر. (4) ك. محمد بن طاهر. 
(5) ك. الموتى. وهو حسن بن يحيى الخشتي. 
(6) قال الخلفان ابن حجر في الفتح (ص 342 ج 11) وعن ابن أجره أبو يعلى والبازر والطبراني وفي سنةه ضعف.

44
ونصح لي فنصحت له، وأن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الغني، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وأن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر فلو بسطت له أفسده ذلك، وأن من عبادي المؤمنين لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسقطته لأفسده ذلك، وأن من عبادي المؤمنين لا يصلح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إنني أدير عبادي بقلوبهم إني عليهم خير.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، أما الطريق الأول ففه يحيى بن عيسى الرملي، قال يحيى: ما هو شيء، وقال ابن حبان: ساء حفظه فكره وله فبطل الإحتجاج به، وأما الطريق الثاني ففيه الخشى، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. قال الدارقطني: متروك، وصدقة في مجارح.

باب في سعة الكرم

۲۸ - أنبنا ابن خيرون عن أبيه(۲) محمد الجهوري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا عمار بن يزيد السباري قال نا مبشر ابن اسحاق قال حدثنا ثياب بن نجيح عن الحسن عن أنس(۳) قال: قال رسول الله ﷺ: ما من حافظين يرفعون إلى الله عز وجل ما حفظا فيرئه اللد من أول الصحيفة خيراً، وفي آخرها خيراً إلا قال الله عز وجل للملاكمة أشهدك أي قد غفرت ما بين طرف الصحفة.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: ثياب بن نجيح يروي أشياء موضوعة عن النقات كانه المعتمدب لها. قال ابن عدي: ليس بثقة(۴).

______________________________
(۱) س، ر: الخشني.
(۲) س، ر: محمد بن أبي محمد الجهوري. وهو الحافظ أبو أحمد الحسن بن محمد الجهوري (المتوف
۴۵۴).
(۳) أخرجه أبو علي (ص ۳۲۰، ج ۱، ق)، وابن حبان في المجروحين (ص ۱۹۵، ج ۱).
(۴) قال الخشني: فيه ثياب بن نجيح وثقة ابن معين وضعه البحاري وثقة رجاله الصحح كأن
في فيض القدر (ص ۴۷۶، ج ۵).

۴۵
كتاب المبتدأ

باب في ذكر الشمس والقمر


٣٠ - [حديث آخر] [٦] أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهر المدارقطي عن أبي حامد البستي [ قال حدثنا القطان] [٧] قال نا عمر بن يزيد السياري قال: قال نا دهشت بن زياد قال نا يزيد [٨] الرقاشي عن أنس بن مالك.

________________________

١) سقط من س ور. ٢) أورده الذهبي في الميزان (ص ١١٢، ج ٤).
٥) قلت: تابعه الحكم بن نافع وعبد الحميد بن إبراهيم، أخرجه الخطيب في موضع (ص ١٥١، ج ٣، تج ٢) بل فيه عدير وهو ضعيف والله أعلم.
٦) سقط من ر.
٧) سقط من س ور. والزيادة من المجروحين لابن حيان والموضوعات.
٨) ر: عمريد.
٩) ذكره ابن حيان في المجروحين (ص ٢٨٨، ج ١) والطيلسي (رقم ٢١٠٣) وقد أوردته المؤلف في الموضوعات (١٤٠٠، ج ١، فتناقض. وأخرجه الازدي من طريق آخر وفيه العلاء ابن الحجاج وهو ضعيف أنظر تعجيل المنفة (ص ٣٢٣).

٤٦
باب ذكر كلام أهل السموات

- أنا أبو منصور الفزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي قال أنا محمد بن سليمان الحافظ قال أنا أبو أحمد علي بن محمد بن عبد الله المرزوقي [ قال نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن نصر بن الحجاز المرزوقي ] قال نا داؤد بن صغير بن شبيب البخاري قالنا أبو عبد الرحمن النواع عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: كلام أهل السموات لا حول ولا قوة إلا بالله.

(1) قال السيوطي تابعه حداد بن سلمة كما أخبره أبو الشيخ في العظمة والحديث شاهد من جدته أبي هريرة عند البيان في البعث والنشور والبزاز والإطاحة في مشكل الآثار. 

(2) قال ابن ورقاء: الشمس والقمر ثوران مكروران في النار يوم القيامة، والممذب في الصحيح بلغه: الشمس والقمر مكروران يوم القيامة مسلمًا. أنفر الآية المصنعة (ص 82، ج 1) وابن عراق (ص 191، ج 1) والفوائد المجموعة (ص 594) لكن تعقيبه الشيخ المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة حيث قال: في سنده المتبوعة من لا يعرفه ومع ذلك فمرود المخبر إلى زيد المنقيلي وهو وافق جداً ليس بشيء في الرواية، أما التكوير فقد قال الله تعالى (إذا الشمس كورت) وقال سبحة (وجه الشمس والقمر) وأما الكون في النار فقد قال الله تعالى (إنكم لما تعودون من دون الله حسب مهجين) وإنما المستنكر كلمة "ثوران عفرين"، والله أعلم أنهما. قلت القرن ما قاله الشيخ رحمه الله وأنا قول الشيخ الإلخاني في سلفه الصاحبة (رقم 3124): قد أساء ابن الجزولي بإبراهيم خديجة في الموضوعات على أنه قد تنافض، فقد أورده أيضاً في الواجهات وكل ذلك سببه عن حديث أبي هريرة هذا الصحيح. فلا يصح لأن المستنكر كلمة "ثوران عفرين" في حديث أنس والله أعلم.

(3) ساها الخطيب (ص 376، ج 88)، وذكره أيضاً (ص 373، ج 8) من طريق آخر عن داؤد ابن صغير عن النواع عن أنس.

(4) نقول: كلام.

حديث في فضل بني آدم على الملائكة


قال المصدر: هذا حديث لا يصح(3)، وكان الحميدي يتكلم في عبد المجيد(4). وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي المنكرات عن المشاهير، فاستحق لتبرك، قال الدارقطني وقى رواه سراج بن يونس عن عبد المجيد فوقعه، والمؤرخ أصح.

باب تكمل الحق سببانه البحر

33 - أنا عبد الرحمن بن محمد القراز قال: أنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا محمد بن عمر بن بكير المقرئ، قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلمان قال: أنا محمد بن

(1) ر: ذريه.
(2) ر: مسق لفظة وقلت من ر.
(3) قال الحافظ ابن كثير في التاريخ (ص 55، ج 1): وأحسن ما يستدل به في هذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً وهو أصح. قال: لما خلق الله الجنة قالت الملائكة يا ربي إجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب، فأنك خلقت الدنيا ليبني آدم، فقال الله لن أجعل صالح ذريه من خلقت بيدك كمن قلت له كن فكان إنهى. وقد روى عن ابن عمر أيضاً كذا في البديعة (ص 97، ج 1).

48

قال الخطابي: "هكذا رواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن سهيل، وتابعه أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب فرواه عن عمه عن عبد الله بن وهب عن عبد العزيز بن محمد الدراوادي عن سهيل عن أبيه عن (7) أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. "وخلاله خالد بن خداس المهيلي فرواه عن عبد العزيز الدراوادي عن سهيل عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبار، وخلاله خالد بن عبد الله الواسطي فرواه عن سهيل عن النعيم بن أبي عياش الزرقي عن عبد الله.

(1) سورة: مور.
(2) ساق الخطيط (ص ٣٢٣، ج ٢) وابن حبان في المجروحين (ص ٥٥، ج ٤) وذكره.
(3) للنقطة ٨ من س.
(4) س: جاعلي.
(5) سقط من س.
(6) التاريخ: بين.
(7) هكذا في ص ٠٩. وذكره النجفي في الميزان (ص ٥٧٣، ج ٢) وقال: "هذا يرويه ابن أخى ابن وهب عن عمه عن الدراوادي عن سهيل عن أبيه مرسلاً، ثم قوله: "كن أبي هريرة".

49
روية الدراوادي عن سهيل:

43 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن ثابت قال نا أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إبراهيم الوكيل قال أنا محمد بن المظفر الحافظ قال نا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندي قال أنا أحد بن عبد الرحمن بن وهب قال نا عمري قال حدثني الدراوادي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: [إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1): إن الله تعالى كام البحرين فقال للبحر الذي بالشام يا بحر إنني قد خلقته فآكرت فيك من الماء وحامل فيك عباداً يسبحون ويجدون ويبقون ويكون، فإني أنت صانع بهم؟ قال: أغريهم. قال الله: فاني أحلهم على ظهرك واجعل بأمسك في نواحيك. وقال للبحر الذي باليمن مثل ذلك، فإني أنت صانع بهم؟ قال: اسبحون واحده واهلتك وأكركم (2) معهم فأحلهم في بطن وبين أضلاعك. قال الله: أفضلك على البحر الآخر بالخلية والطيب.

الرواية عن كعب:

45 - أنتين القراص قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا علي بن عبد الله المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال أنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حذناء بن خداس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد (3) الدراوادي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل أوحى إلى البحر الغربي حين خلقه. وقال (4): قد خلقته فأحسن خلقه وأكره فيك من (5) العابد فإني حامل فيك عباداً لي يكبرون فيي، ويجدون ويسبحون (6) ويقدسون، فكيف تفعل (7) بهم؟ قال

(1) سُنِّت لفظة [وقفهم]، و[أكركم] من س.
(2) سُنِّت لفظة [وعابد فيك]، و[وأكره فيك من] من س.
(3) سُنِّت لفظة [ومه], و[قال] من ر.
(4) تاريخ بغداد: ليسبحون ويجدون.
(5) تاريخ بغداد: ليسبحون ويجدون.
(6) تاريخ بغداد: ليسبحون ويجدون.
(7) ر: نقال (عرف).
أغرقهم. قال الله عز وجل: فإني أحلهم على كفي وأجعل بأسك في نواحيك.

ثم قال للبحر الشرقي: قد خلقتك وأحسنخت خلقك وأكثرت فيك من الماء وإني حامل عباداً لي بيكروني ويبليوني ويسبحوني، فكيف أنت فاعل بهم؟ قال: أكبرك معهم وأهللك معهم وأحقلهم معهم وأحقلهم بين ظهري وبطني، فأعطاه الله الخليلة والصيد والطير.

رواية عن النعاس بن أبي عباس الزرقي.


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، أما الطريق الأول: ففيه عبد الرحمن بن عبد الله العبدي. قال: أحد بن حنبل ليس يساوي حديثه شيئاً خرقناه (4) ليس هو من يروي عنه. وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: أنكر عليه روايته (5) عن سهيل عن أبيه

(1) ر: كم
(2) س: نقية ويبلون، من ر.
(3) كذا في س: و: والطپاء لابن الجوزي، لكن في عامة الكتب: و: كذا.
(4) س: ر: دائي. قال الحافظ: ذكر له ابن عدي حديثه عن سهيل كم الله البحر الشامي ثم قال وهذا الحديث لابن وهب وغيره وهو أقدر ما أنكره عليه وله غير ما ذكرت وعامة ما يرويه مناكير أما أسانده وامامتنا نتهي من التهديب (ص 21، ج 6).

51
باب نزول بركات الجنة في الفرات

37 - أبانا أنماة بن أحمد بن بكر في البداية (ص 38، ج 1): الموقف على عبدالله بن عمر أنه كان
وحيد يرحمه زاولت متين مسلمونا كنبا من علماء أهل الكتاب والفقه في التفسير.

38 - أبن عمرو بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله من بني عبد الله بن عبد الرزاق.

39 - قال أبو موسى بن موسى بن ميمون، فوقت أبا صاحب.

40 - قال ابن كثير في البداية: في حديث رجل مهبه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: الربيع بن بدر ليس بشيء.
وقال النسائي: متروك الحديث وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات وعن الضعفاء الموضوعات.

باب حب الصبيان التراب


قال ابن عدي: هذا حديث منكر عن مالك بهذا الإسناد، وابن مخليد يحدث عن مالك وغيره بالباطل وهو منكر الحديث عن كل ما روى.

1) أورده النحوي في الميزان (ص ٣٩، ج ٢).
2) لفظة: وأسقفت من ر.
3) سقط لفظة: مثاقيل من الميزان.
4) رواه الطبراني كا في الزواد (ص ١٥٩، ج ٨) واختلف في رواة مالك كا في الجامع الصغير (ص ١٣٣، ج ١) وأورده ذووي الذهبي في الميزان (ص ٣٢، ج ٤) والمغني (ص ٦٣٠، ج ٢) وذكره السخاوي في المقاسد (ص ١٥٥) والابليفي في رسالته الشامبية (رقم ٤١٠). فالراجع البهظ: وقد روى عن الحسن موقفاً كما ذكره ذووي الذهبي في الميزان (ص ٨٨، ج ٣) والمغني (ص ٤٣٨، ج ١) وفيه عكاش وهو مجهول وعنده ابن سبأ وهو أيضاً مجهول.

٥٣
باب تأثير (١) التجارب


قال الدارقطني: تفرد به دراج (١) عن أبي الهيثم وتفرد عمرو بن الحارث عن دراج (٢) وتفرد ابن وهب عن عمرو.


(١) ر: طيب.
(٢) س: عمر بن الحارث.
(٣) ر: رباح.
(٤) أخرجه أحمد (ص ٩، ج ٣)، والترمذي بتحفة (ص ١٦٦، ج ٣)، والحاكم (ص ٧٧٩، ج ٤)، وابن حبان في صحيحه (ص ٣٣٩، ج ٦)، وفي رواية العقلاة (ص ٣٠١)، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٢١٨)، وذكره الخطيب الطيبي في التاريخ (ص ٥٠١).
(٥) نفسي يasmine، من ر. ر: رباح.
(٦) قلت: وقد رواه عبد الله بن زعفر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد موقوفًا عند البخاري في الأدب المفرد.
(٧) (٧) (٨) (٩) ر: رباح.
(١٠) ملتقى الفُلتاء، من ر. ر: رباح.
(١١) ضريح.
(١٢) (١) س: كل.
باب توقيع الأشياخ

4 - نا محمد بن عبد الباقي قال أنا جد بن أحد قال نا أبو نعم قال نا
اسبعيل بن عبد الله قال حدثنا نعم بن حداد [ قال نا الوليد بن مسلم (1) وأخبرنا
اسبعيل بن أحد قال نا اسعيل بن مسعدة قال أخبرنا حزية بن يوسف قال أنا
أبو أحمد بن عدي قال نا عمر بن سنان قال نا هشام بن عبد الملك قال حدثنا
بقية كلامها عن ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس (2). قال:
قال رسول الله ﷺ: الركة مع أكابركم.
قال ابن عدي: وهذا لا يروى مرفوعاً إلا ابن المبارك، والأصل فيه مرسل
وبقية كان يدلس ويروي عنضعفاء (3).

24 - طريق آخر: أنا أبو منصور بن خيرون قال نا ابن مسعدة قال
[ أخبرنا حزية قال (1) أخبرنا ابن عدي قال نا أبو علي محمد بن سليان الجيوعي (5)
قال نا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال نا محمد بن بكار عن سعيد بن بشير
(7) عن قتادة عن أنس (7) قال: قال رسول الله ﷺ: الركة مع الأكابر.
قال ابن عدي: لم أسمع هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من أبي علي (8) الجيوعي.

________________________

(1) الزيادة من الجملة.
(2) رواه أبو نعم في الحلي (ص 172-173، ج 8)، وابن حبان في صحيحه (ص 679،
ج 1)، وهو في الموارد (ص 473، والهكيم (ص 37، ج 1) وقال: صحيح على شرط
البخاري وابن هشام في الزيادة (ص 15، ج 8). رواه
البخاري والطبراني وفي استاد البرزان نعم بن حداد وثقة جاهزة وفقه ضعيف وبقية رجال
الصحيح. قلت: وذكره السخاوي في المقداد (ص 144)، والسويدي في الدر المنترة،
والمعجمي في كشف الأغلب (ص 384، ج 1).
(3) قلت رواه الوليد والنضر بن ظاهر وعبد الوارث أيضاً عن ابن المبارك مرفوعاً.
(4) سقط من س ور .
(5) اللسان: الجريزي (محفظ).
(6) س: بشر .
(7) أورهد الهندي في الميزان (ص 573، ج 3)، وابن تيمية في أحاديث القصاص (ص 84).
(8) قلنا في س ور ولهذا في اللسان (ص 192، ج 5) لكن ذكر البخاري وابن أبي حام.
كتبه أبو سليمان والله أعلم.
قال المسنن قلت: سعيد بن بشير مجري. قال يحيى: ليس بشيء. وقال:
النسائي ضعيف. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش المخطأ يروي عن
قتادة ما لا يتابع عليه.

باب اتخاذ نثية من ذهب

۴۳ - أنبأنا أبو منصور ابن خيرون قال أنبأنا الجوهرية في الدارقطني
عن أبي حامد بن حبان قال روى ابن (١) سفيان المدسي عن الفضيل بن
عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن (١١) بن عبد الله بن أبيه أنه أصيب
نثية يوم أحد فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ نثية من ذهب.

قال ابن حبان: هذا حديث لا يصح (٢)، وأبان يروي عن الثقات أشياء
موضوعة لا يجوز الإحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص.

_________

(١) سواران.

(٢) ساقه ابن حبان في المجريين (ص ٨٥، ج ١)، وذكره الذهبي في الميزان (ص ٧، ج ١).

(٣) ذكر الذهبي أولا كلام ابن حبان ثم قال: حكمت عليها بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه
نظر لا سببا غير النثية. وقال الحافظ ابن حجر في الخطاب (٢١، ج ١): أما نظر النثية
فلما نفذه ابن سفيان بل روى من ثلاثة أوجه آخر عن هشام بن عروة ذكرتها في ترجمة
عاصم بن عاصم، وقال في ترجمة عاصم (٢٣٠، ج ٣): عاصم بن عاصم قال أبو علي:
يجعل وروعة لم يلق عبد الله بن عبد الله، قلت لا ينفرد به عاصم بن عاصم بل رواه أيضا نصر
ابن طريف [طريف] عن هشام عن أبيه وزاد فيه عائشة، ورواه البغوي في مجمعه من
طرق غياث بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن عبد الله فذكره مرسلا النهي ملخصا. قلت:
هذه متابعة ناقصة وحدثت عاصم رواه ابن قانة أيضا في مجمع الصحابة كذا ذكره الزيلقي
(٢٣٧، ج ١) لكن وقع فيه عن عبد الله بن أبي، وأما رواه البغوي فهو بلفظ:
أصيبت أنفها، كذا ذكره الحافظ في الإضاعة (٩٦، ج ٤) وقال ابن منده: أصيب أنف
عبد الله يوم أحد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لكن قال الحافظ
ولابن الأثير: هذا وهم من ابن مندة والمشهور أنه قال: نسنت ثبيت، انظر
أمد الحافظ (١٨، ج ٣). وأما الطريق الثاني ففهيم نصر بن طريف وهو متروك كذا في
اللسان (١٥٢، ج ٦). فخلاص أن هذا الحديث لا يصح كذا قال ابن حبان، لكن في
الباب حديث عرفجة أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي، وقال الترمذي: روى جامع من
السلف أنهم شدوا استنام بالذهب النثية والله أعلم.

٥٦
باب في ذكر جاعزة من القدماء

حديث في قصة آدم عليه السلام:

44 - أنا أبو منصور القرآن قال نا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا أبو سعيد المالكي وأنا ابنا أسلم بن أحمد أنا أسلم بن سعيد بن مسعودة قل أخبرنا جزء بن يوسف قال أخبرنا عبد الله بن علي قال نا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عثمان المدني قال نا يحيى بن سليمان الجعفي قال نا أحمد بن بشر قال نا مسعود عن علامة ابن مرشد عن ابن (1) بريدة عن أبي (2) قال: قال رسول الله ﷺ: لو وزنت دموع آدم بجمع دموع ولده لرجح دموعه على جميع (3) دموع ولده.

قال ابن حدي: لم يأتي به عن مسعود [مصولا] (1) غير أحمد بن بشر وعن أحمد غير يحيى بن سليمان فلا أدرى من أبهما الوهم [ وأكثر ظيق أنه من أحد ] (2) قال يحيى بن معين: أحمد بن بشير متروح (1).

حديث عن إبراهيم عليه السلام:

(1) س: أبي، ر: أبي بزيزة.
(2) ذكره الخطيب (ص 47، ج 4)، والبهقي في الشعب كما في الدور المنثور (ص 58، ج 1)، وذكره الخطيب أيضاً من طريق ابن بشر عن مسعود حذف يفهما عقله عن ابن بريد موقفاً بلطفه: لو عدل بكاء أهل الأرض ببكا داود ما عدلمو، ولو عدل بكاء داود وببكا أهل الأرض ببكا آدم حين أهبط إلى الأرض ما عدلمو، وذكره أيضاً السيوطي والبهقي (ص 198، ج 8) من طريق ابن بريدة مرسلا، وقال البهقي: رجالة ثقات.
(3) ر: مع.
(4) الزيداء من الخطيب.
(5) الزيداء من الخطيب.
(6) قلت: هذا من أههام المؤلف رحمه الله، أحمد بن بشير هذا هو أبو زرعة: صدوق، وخرج له البحاري في صحيحه، وقال عثمان الدرامي: متورك. فأنه خطبه بينه وبين أحمد بن بشير البغدادي، وفرق بينه الخطيب فأصاب كما صرح الحافظ في التقرب، وقال الخطيب: ليست حاله الترك وإنما له أحاديث تفرد برؤاهما وقد كان موصوفاً بالصدق، وأما قول ابن حدي: هذا أنكر ما روى واحد، فهذا لا يدل على تضعيفه، لأنه يطلق هذه اللفظة على الحديث.

== مجرد نغرت رواه كم لا يخفى على الماهر، فلحاصل أن رجال استاده نقوت إلا أن له علة ابن بريدة - وهو عبد الله أSELIAN - وأكثر من أنه سليان - لم يسمع من أبي شيئًا كما صرح الحافظ في التهذيب في ترجمته أنظر (ص 140، 4، 168، ج 5)، فالحديث منقطع.

والله تعالى أعلم.

(1) ر: إلا أهامي.
(2) س: فذهل عن فاطلبة.
(3) س: فاطلبة.
(4) س: فاطلبة.
(5) س: من.
(6) س: فاطلبة.
(7) س: من الجروح.
(8) س: جاليا. ر: على الساحين ماما أمتنا عليه ذاهباً.
(9) س: من.
(10) س: ذلك عليك سيدتنا.
منه يتعمج مما أرى صاحبه، فلما دخل المغارة نظر إبراهيم فإذا قبله قبله إبراهيم. فقال إبراهيم: أي يوم أعظم؟ قال: اليوم الذي يوضع كرسيه للحساب يوم نزف جهنم ذره لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسى (1) إلا خر. (2) بوجه لهول ذلك اليوم. قال إبراهيم: أدع الله يا شيخ أن يكون أيها (3) وإياك من هول ذلك اليوم، قال: ما تصنع بدعائي، إن لي دعوة محبوسة في السهاء منذ ثلاث سنين لم أرها. قال له إبراهيم: الا أخبر بما حبس دعاك؟ قال: يلي. قال إبراهيم: إن الله عز وجل إذا أحب عبداً آخر مسألته يجب صوته وجعل له في كل مسألة ما لا يخطر على قلب بشر، وإذا أبغي صوته عجل مسألته أو ألقى الأيات في صدره (4) في مسألتك المحبوسة في السهاء منذ ثلاث سنين؟ قال: رأيت شاباً في رأسه ذويبة ومعه بقر كأنه ذهب وغم كأنه فضية.  فقتل: يا فتى من هذه؟ قال خليل اللطاب إبراهيم. فقتل: للهم إن كان لله في الأرض (5) خليل فأريته (6) قبل خروج روحه من الدنيا، فاعتني إبراهيم وقال له قد ردت مسألتك، وقد كان قبل ذلك يسجد هذا هذا إذا لقبه، ثم جاء الإسلام بالمصاحفة فلا تفرق الأصوات حتى يغفر لكل مصافح، ظلخمل لله الذي وضع عنا الأصوات. (8)

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وفيه مخالب. قال أبو حاتم الرazi:

عثمان بن عطاء لا يتحب به، وقال علي بن الجند: مترك، وقال الدارقطني: ضعيف الحديث جداً، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج برواية ولا برواية أبيه فإن أباه كان ردي الخلفت ولا يعلم.  

(1) ر: من سل.
(2) يرشفت غزارة دخربة من روسي.
(3) ر: س يرتقي.
(4) الإبل: قربت.
(5) الإبل: إن كلثو الجنائم.
(6) الإبل: فوريت.
(7) الإبل: إستدركنا من الدار الملتئم.
(8) أخرجته ابن أبي الدنيا في كتاب الأخوان والخطيب في تارة ( ص 40، 9)، والدليلي في مسند الفروذosi والمسولي في جزء المشهور، كما في الدر الملتئم ( ص 117، 10)، وذكره الذهبي في العل ( ص 110)، طرقاً منه، وساق ابن حبان في المجروحين ( ص 342، 11) إلى قوله: فإذا قبله الشيخ قبلة إبراهيم عليه السلام.
حديث في قصة شعيب:

أبو سعد (1) الساعي بن علي بن الحسين بن بندار الاسترابي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أسحاق الرملي قال: حدثنا أبو يزيد هشام بن عمار بن أبي سفيان بن أبي سفيان بن ربيعة بن حذافة بن كعب بن تميم بن لؤي بن المغيرة بن السعد بن عبد العزيز بن المغيرة بن أبي بكر بن عبد المطلب بن عبد المطلب بن عبد لله بن أبي طالب. قال: رسن الله عليه السلام: بكي شعيب من حب الله تعالى حتى عم. (2)

فرد الله عليه بصرة أموهة: (3) هل شعيب ما هذا البكاء؟ أشوقًا إلى الجنة أم خوفًا من النار؟ قال: إлиз وسيدي أنت تعام (4) ما أيكيم شوقًا (5) إلى جنتك، ولا خوفًا من النار، ولكني اعتقلت حبل بقلي، فإذا نظرت إليك فأنبالي ما الذي يصنع بي، فأوحي الله إليه: يا شعيب إن ينك ذلك حقًا فهنئ (6) لك لقائي، يا شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليبي. (8)

قال المؤلف: هذا حديث لا أصل له، قال الخطيب: هو حديث منكر.

قال المصنف قلت: وكان الساعي بن عباس (7) يروي عن الضعفاء قال أحد:

(1) س، ر: أبو سعيد.
(2) أخرجه الخطيب (ص ص 315: 67). وأورده الذهبي في الميزان (ص ص 239، ج 1).
(3) وذكره ابن كثير في البداية (ص ص 188، ج 1) من طريق الواحدحي باستاده عن الساعي عن
(4) يحيى بن سعيد بن شداد بن أمن، وثنيه انقطاع وتحرير.
(5) سقط لفظة وعمر من رو.
(6) ر: وصفي.
(7) س، ر: وهب.
(8) قال الذهبي: هذا حديث بطل لا أصل له، وقال الحافظ في السنة (ص ص 42، ج 1): قد
(9) رواه الواحدحي في تفسيره عن أبي الفتح محمد بن علي المكوف من علي بن الحسين [الحسين] بن
(10) بندار والد الساعي فرئي، الساعي من عهدها والتصنيف الجناية بأبيه وسيدي، الساعي مع ذلك
(11) منهم. قلت وأنا علي بن حسين والد الساعي فضعمه ابن النجار وقال الحاكم: لا ينتج بحريده
(12) في السنة (ص ص 211: 6).
(13) قلت: الساعي ضعف في روايته عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهو صحيح الحديث كما
(14) قال البخاري وأحمد وأبي معيدي والذين عيدهم وغيرهم وهذا منها فان بغير بن سعيد شامث الثقة.
ابن حنبل: كان يروي عن كل ضرب، قال النسائي: هو ضعيف، وقال ابن حبان: تغير حفظه فكثر الخطأ في حديثه وهو لا يعلم فخرين عن حد الاحتجاج به.

حديث عن عزير:

47. أنباني زاهر بن طاهر قال أنباني أبو بكر البيهقي قال نا أبو عبد الله الحاكم قال أنا محمد بن أحمد بن سعيد قال نا زكريا بن دلوه قال نا عبد الله بن عمرو قال نا أبو حفص العبدي عن ثابت عن أنس (1) أن النبي ﷺ قال: جاء عزير إلى باب موسى عليه السلام بعد ما جمع اسمه من ديوان النبي فحجبه (2) فرجع وهو يقول مائة موتة أهون من ذل ساعة (3).

قال المصنف: هذا حديث لا يصح (4)، وأبو حفص اسمه عمر قال يحيي.

ليس بشيء وعبد الله بن عمرو. قال ابن المديني: كان يضع الحديث.

حديث خراجة


(1) ووقع في س حسن (محرف).
(2) أوردته ابن كثير في البداية (ص 476، ج 2)، والذهبي في الميزان (ص 190، ج 3) وفي الميزان: جاء موسى عزيزا.
(3) س: فحجبه.
(4) و: ساقه.
(5) قال الدهلي: هذا من بلايا العبدي. وقال ابن كثير: هو منكر وفي صحته نظر.
(6) ر: حمد.
(7) س: عـبـد الحكم.
(8) س: لكلمـه.
قال: أن خرافة كان رجلاً من بني عذرة١، فأصابته الجن، فكان فيهم جنباً ثم رجع إلى الإنسان، فكان يحدث بأشياء تكون١ في الجن وبعجلات لا تكون في الإنسان، فحدث أن رجلاً من الجن كانت له أم فأمرته أمه أن ينزوجه. فقال:
إذا أخشيت أن يدخل عليك١ من ذلك مشقة أو بعض ما تكرهين، فلم تدعه حتى زوجته إمرأة لها أم فكان١ يقسم لإمرأته ليلة٦ وأله ليلة٦ عند هذه ليلة٦
وهل من أنسان يحدثنا؟ قالت: لا. قال: فما هذه الخفيفة التي نسمعها في دارك؟

---

(١) ر: بكـَـن.  
(٢) س: عـَلـذ.  
(٣) س: فـَك.  
(٤) س: وَك.  
(٥) (٧) سقط لفظة ليلة من ر. (٨) س: فينات.  
(٩) ر: بقارة.  
(١٠) د: لـَـم.  
(١١) (١٣) د: أُبـَـي.  
(١٤) أي الحسد والحركة. وفي س: الخفيفة.  
(١٥) ر: الخفيفة بسِـَـِـْـه.  
(١٦) (١٨) س: رد: قـَـلـت.  
(١٧) (٢٠) ر: هـَـن.  
(٢١) وـَـِـِـْـه.  
(٢٢) (٢٣) ر: مـَـر.  
(٢٤) وـَـِـْـه.
قال كانت هذه سابع. قال فقال أحدهم لصاحبه: اللهم اعط مثمنياً ما تمنى وان كان شراً قل: فحملت دارها سابعاً فأصبحت قد أكملتها. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أبو حامد ابن حبان: عثمان بن معاوية بروي عن ثابت الأشياء الموضوعة التي لم يحدث بها ثابت قط فلا يحل الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه.

وقال المصنف: وقيل حديث خرافة على غير هذه الوجه بسناد قريب.


قال أحد بن حنبل: أبو عقيل ثقة اسمه عبد الله بن عقيل الثقفي. ومجالة ليس بشيء، قال ابن حبان: كان مخالد يقلب الأسنان ويرفع المراسيل لا يجوز الإحتجاج به.

---

1(1) ذكره ابن حبان في المجرحيين (ص 97، ج 2) وأورده الذهبي في الميزان (ص 55، ج 3).
2(2) أخرجه أحمد (ص 67، ج 16) والبيزاز وأبو يعلى في الزوائد (ص 315، ج 4).
3(3) قال المختص في التحليب: ليس بالقوي وقد نغير في آخر عمره، وهنا يعرف ومن قول الهميم: رجال أحد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقذح.
4(4) الزيدة من المسند. (6) ر: بئهم.
كتاب العلم

باب طلب العلم

ويقوله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفيه عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وابي سعيد.

فأما حديث علي رضي الله عنه فله ثلاثة طرق:

٥٠ - الطريق الأول: أنا أبو منصور، قالت أخبرنا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت قال أخبرنا الحسن بن الحسين الطحلبي قال أخبرنا عمر بن محمد ابن عبد الله البندار قال أنا أبو نصر محمد بن إبراهيم السمرقندي قال أنا أبو عبد الله محمد بن أبو بوب قال أنا جعفر بن محمد قال أنا سليمان بن عبد العزيز بن عمران قال حديثي أبي عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن علي بن الحسين أن علياً عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

٥١ - الطريق الثاني: أخبرنا القرآزي قال أنا أحمد بن علي قال أخبرنا ابن شهربار قال أنا سليمان بن أحمد قال أنا أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي

---

(١) منصور.
(٢) الحسين بن الحسين. م.: الحسين الطحلبي. وذكرت في تاريخ بغداد.
(٣) من و: مروان وكذا في البغدادي والصواب ما اقتباه.
(٤) أخرجه الخطيب (٢٧٤٩، ج ١).
(٥) لفظة أنيء، سقط من ر.
قال نا سليمان بن عبد العزيز، فذكره.

52  - الطريق الثالث: أن أبا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا ابن مسعودة قال أخبرنا حجة قال نا ابن عدي قال نا محمد بن الحسين بن حفص قال نا عباد بن يعقوب قال نا عسيب بن عبد الله قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن النبي محمد. قال: طلب العلم الفقه فرضة على كل مسلم.

أما حديث ابن عمر فله أربعة طرق:

53  - الطريق الأول: أبو منصور بن خيرون قال أخبرنا ابن مسعودة قال حجة بن زيد قال نا عبد الله بن محمد بن مسلم قال نا عباس بن الوليد الخليل قال نا هكين بن صالح قال نا محمد بن عبد الملك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضة على كل مسلم.

54  - الطريق الثاني: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أنا نجوي عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا أحمد بن منيع (1) قال نا مهنا بن يحيي الرملي (2) عن أحمد بن إبراهيم بن موسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر (3) عن النبي محمد ﷺ أنه قال: طلب العلم فرضة على كل مسلم.

55  - الطريق الثالث: أخبرنا ساعد بن أحمد بن مساعدة قال أخبرنا حجة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا القاسم بن النبهان قال نا

(1) أخبره الخطيب (ص 204، ج 5) لكنه فيه عن الحسين بن علي وقد أخرجه الطبراني في الصغير (ص 93، ج 1) أيضا عن الحسن وكذلك في الزوايد (ص 130، ج 1) فالصحيح أنه من مسند الحسين بن علي والله أعلم.
(2) ذكره المخطي في الفقه المتفقه (ص 44، ج 1) سقط من س.
(3) ر: أبو بكر بن شيبة حا وابن منيع.
(4) س، ر: مهني. وكذا في المجزوزين، والمنبت من اللسان (ص 132، ج 1) والله أعلم.
(5) ذكره ابن حبان في المجزوزين (ص 141، ج 1) والدارقطني في الرواية عن مالك كما في اللسان (ص 132، ج 1).

65
معافي بن سلیمان قال: ۱. نا أبو البختري قال: نا محمد بن أبي حيدر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم


۲. أما حديث این مصعب


۴. أما حديث این عباس


۶. سقط لفظة هـ مسلم، من ر.

۷. كذا في س ور، لكن قال الحافظ في اللمان (ص ۱۰۴، ج ۲): هو حراني والله أعلم.

۸. ذكره العقيلي في ترجمة روح.

۹. محمد بن موسى بن أعين.

۱۰. ر: حديث این مصعب قبل حديث این عمر.

۱۱. أخرجه أبو يعلى، والطبراني كذا ذكره الهشيمي في الزوائد (ص ۱۱۹، ج ۱) والحافظ في المطالب (ص ۱۳۵، ج ۳)، وقال: ورواه الخطيب أيضاً في موضع (ص ۲۷۰، ج ۲).

۱۲. ساقه العقيلي في ترجمة عائشة وأورده الحافظ في اللمان (ص ۲۳۵، ج ۳)، ورواه الطبراني في الأوسط كما في الزوائد الهشيمي (ص ۱۳۰، ج ۱).
أما حديث جابر:

59 - فأخبرنا محمد بن عبد الملك قال نا أسف بن سيدهنإ قال اخي أنا حزرة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن م עدي قال نا عبد الله بن محمد بن مسلم قال حدثنا عباس بن الوهيد الخلال قال نا يحيى بن صالح قال نا محمد بن عبد الملك قال نا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

أما حديث ابن فله أربعة عشر خطأ:

60 - الطريق الأول: أنا علي بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقعي قال أنا أبو محمد الصريفيذي (1) قال أخبرنا أبو حفص الكلاني (2) قال نا أحمد بن نصر البلغالي قال نا ابوبكر يعني ابن راشد قال نا حاجج بن نصر (3) قَال نا المثنى ابن دينار الجهضمي عن ناس بن مالك (4) قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

61 - الطريق الثاني: أنا علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الباقعي قال أنا أخبرنا الصريفيذي قال أخبرنا الكلاني قال نا أبو علي إسحاق بن محمد الصفار قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي (1) قال نا رواة بن الجراح عن عبد القعدة عن حاد

(1) يفتح الصاد المهملة وكسر الزاء وسكون الواو آخر الخروف وكسر الفاء وسكون الياء الثانية وفي آخرها نون نسبة إلى صريفيذي وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله، انظر (اللباب ص 240 ج 2)، ووقع في旷: الصريفيذي.
(2) هو عمر بن ابراهيم البغدادي انظر تاريخ بغداد (ص 279 ج 11)، والعبر (ص 46 ج 3)، ووقع في旷: السكاني.
(3) كما في旷: و، وهكذا وقع في旷: السكاني في ترجمة المثنى لكن في الميزان نسي، وهو الصواب والله أعلم.
(4) ن من旷: الليثي.
(5) أورده الذيه في الميزان في ترجمة المثنى (ص 435 ج 3).
(6) يضمن الواو وسكون الزاء وضع اللفظ نسبة إلى توقف من اعمال واسط (اللباب) (ص 312 ج 1).
عن ابراهيم قال: لم آسمع من أنس إلا حديثًا عنه. قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرصة على كل مسلم.

٦٢- الطريق الثالث: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون(١) قال أخبرنا أساعيل بن مسعدة قال نا أبو عمرو الفارسي قال نا أبي عدي قال نا أبو بوبك بن خالد قال نا الحسن بن عروة قال نا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: طلب العلم فرصة على كل مسلم.

٦٣- الطريق الرابع: أنا هبة الله بن أحمد الحربي قال نا محمد بن علي بن الفتح وأنا يحيى بن الحسن بن البيّان قال أخبرنا أبو الحسين بن الآبنوسي قال حدثنا أبو الحسين بن شمعون وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد الزروقي قال أخبرنا أبو علي محمد بن وشاح قال أخبرنا عمر بن شاهين قالا: أنا أبو علي محمد بن محمد بن أبي حذيفة الدمشقي قال نا أحمد بن عبد الله بن أبي الهلالي قال: نا موسى بن داود قال نا حاد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي ﷺ: طلب العلم فرصة على كل مسلم.

٦٤- الطريق الخامس: أنا عبد الله بن محمد الخططيبي- حين(١) قدم علينا قال نا عبد الزواج بن عمر بن شمة قال نا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ قال نا أبو يعلى الموصلي قال نا هزيل بن إبراهيم الجاني قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري قال نا جاهد بن أبي سفيان عن شقيق عن ابن مسعود. قال المقري: ونا محمد بن نصير(١) قال نا أساعيل بن عمرو البجلي قال نا حفص بن

---

(١) ذكره ابن عبد البر في الاعلم (ص ٨١، ج ١) والبيهقي في الشعب، وتمام في فوائدنا كا في المقاصد.

(٢) ر: أبو سعيد وأحمد بن محمد الزروقي قالا: و ر: أبو أحمد بن محمد. والصواب ما أثبته.

(٣) سلسلة لفظة ه، ابن خيرون، من ر. و

(٤) سلسلة لفظة ه، ابن خيرون، من ر. و

(٥) ر: أحمد بن محمد عن أبي الخانجر.

(٦) سلسلة لفظة ه، حين، من ر. و

(٧) ولعله محمد بن نصر والله أعلم.
سليمان عن كثير من شنطير عن ابن سيرين عن انس(1). قال المقري: ونا أبو عثمان الخولاني(2) قال نا هشام بن عبد الملك أبو النقي قال نا المعافي بن عمران قال نا اسماعيل بن عياش عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن انس(3). قال:
قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضية على كل مسلم.

65 - الطريق السادس: نا أبو سعيد(1) الزوزني قال نا أبو علي بن وشاح قال نا ابن شاهين قال نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال نا جعفر بن مسافر قال نا يحيى بن حسان عن سليمان بن قرم عن ثابت البناني عن انس(4). قال:
قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضية على كل مسلم.

66 - الطريق السابع: أخبرنا اسماعيل بن أحمد قال نا اسماعيل بن مسعدة قال أخبرنا حزينة بن يوسف قال أخبرنا ابن عدي قال نا خالد بن النصر قال حدثنا محمد بن موسى الجرشي قال نا حسان بن سياح قال نا ثابت عن انس(5).
قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضية على كل مسلم.

67 - الطريق الثامن: أنا أبو منصور القزاز قال نا أبو بكر أحد بن علي ابن ثابت قال حدثنا عبد العزيز بن علي بن الوراق(6) قال نا علي بن عمر بن محمد ابن الحسن السكري قال نا أبو حامد أحمد بن دلويه(6) قال نا أبو رميح الترمذي محمد بن رميح قال نا محمد بن صوران(6) قال حدثنا ميمون بن زيد أبو(11) إبراهيم قال نا زيد بن ميمون عن انس(11) بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: طلب

---

(1) ذكره ابن عبد البر بسنادة عن كثير في العلم (ص 9 ج 1) والسيمي في تاريخ جرجان (ص 76 ج 4) والذهبي (ص 47 ج 3).
(2) ر: الجوفي.
(3) ذكره أيضاً ابن عبد البر (ص 9 ج 1).
(4) س: ر: أبو سعد.
(5) ذكره ابن عبد البر أيضاً (ص 77 ج 1).
(6) در: محمد بن عبد العزيز بن الوراق.
(7) س: علّي الزواقي.
(8) ر: دويبة.
(9) س: ر: صدران.
(10) س: و: بن إبراهيم.
(11) ذكره الخطيب (ص 156 ج 4)، وابن عبد البر في العلم (ص 8)، وأبو نعم بسنادة عن زياد في إخبار أصحابه (ص 52 ج 2)، وأورددهذه في الميزان (ص 95 ج 2).
العلم فريضة على كل مسلم.

68 - الطريق الثامن: أنا القزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال نا أبو
اسحاق أحمد بن محمد الرومي (1) قال نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ.

وأخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي قال نا القاضي أبو العلاء قال نا أبو
عثمان سعيد بن أبي سعيد النيسابوري قالنا نا أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن
عمروه الوعاظ قال حدثنا أبو العباس أحمد بن الصلت بن المغفس الهاشمي قال
حدثنا بشير بن الألفد قال نا أبو يوسف قال نا أبو حنيفة قال سمعت منس بن
مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على كل مسلم.

69 - الطريق العاشر: أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي وأخبرنا ابن
ناصر قال (2) أخبرنا نصر بن أحمد قالنا (3) أنا محمد بن أحمد بن رجز قال أنا أبو
أحمد الحسن بن علي بن عبد الخالق (4) قال نا محمد بن حاضر بن حيان قال نا
عمرو بن عبد الله قال نا محمد بن حفص عن ميسرة بن عبد الله (5) عن موسى
ابن جايبان عن منس (6) بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فريضة على
كل مسلم.

70 - الطريق الحادي عشر: أنا إسحاق بن أحمد (7) قال أخبرنا إسحاق بن
مسعدة قال نا حجرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا أحمد بن
عمرو (8) بن البليت قال نا عبد الله بن يزيد الأعمي قال نا محمد بن سليمان بن

(1) س ور: الأموي.
(2) ساحة الخطيب (ص 7، 3 ج 4، ص 111، ج 9).
(3) س: ابن نصر قالا. (4) س: قال.
(5) س ور: عبد الخالق.
(6) كذا في نس ور. والصواب عندي ميسرة بن عبد ربه روى عن موسى بن جايبان كذا في تاريخ
بغداد (ص 23، ج 13)، وإلا فلم اجد ترجة ميسرة بن عبد الله والله أعلم.
(7) ساحة الخطيب (ص 386، ج 6).
(8) س: عبد الوهاب بن المبارك وهو خطأ ظاهر. (9): عمرو.
أبى داود قال نا معان بن رقاعة قال نا عبد الوهاب بن بخت(1) عن انس قال:

قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضة على كل مسلم.

71 - الطريق الثاني عشر: أنبأتي عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا أحمد بن الحسن الباقلاني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله المحامي قال نا أبو بكر الشافعي قال نا محمد بن يونس قال نا سليمان بن كرائ(2). وأنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد قال أخبرنا ابن رضويه قال أنا أحمد بن محمد بن زياد قال نا الحسن بن مكرم قال نا أبو النصر قال نا مسلم بن سعيد الثقفي قالنا نا نافع قال نا أبو عياش(3) عن انس قال قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضة على كل مسلم.

72 - الطريق الثالث عشر: أنبأتي اسماعيل بن أحمد نا اسماعيل بن مساعدة قال نا حزرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا عمر بن سنان قال نا عبد الوهاب بن الضحلك قال نا ابن عياش عن أبي سهل(4) عن مسلم الملائي عن انس قال قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضة على كل مسلم.

قال المصنف: أبو سهل اسمه حسام بن مصك.

73 - الطريق الرابع عشر: أنبأتي اسماعيل قال نا ابن مساعدة قال أخبرنا حزرة قال أخبرنا ابن عدي قال نا أحمد بن محمد بن عنيسة قال نا سليمان بن سلامة هو الحنابري(5) قال حدثنا بقية قال نا الأوزاعي عن اسحاق بن عبد الله عن انس قال قال رسول الله ﷺ: طلب العلم فرضة على كل مسلم.

أما حديث أبي سعيد:

74 - أنبأتي ابن أحمد بن عبد الباقوي قال أنبأتي أبو عبد الله القضاعي قال نا أبو مسلم محمد بن أحمد بن علي الكابِّن قال حدثنا عبد الله بن يحيى الأصفهاني قال

---

(1) س: أبي تحت. ر: ابن تحت.
(2) س: قالا.
(3) س: قالا.
(4) س: قالا.
(5) س: أبو سهل.
نا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني قال: نا أسألي بن عمرو البجلي قال:
نا مسخر عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ:
طلب العلم فريضة على كل مسلم.
قال المؤلف: هذه الأحاديث كليها لا يثبت.

أما حديث علي: ففي طريقه الأول السمرقندى. يحدث بالمناكير، محمد بن
أبو يعمر بن محمد بن يعد في غاية الضعف. وفي الطريق الثاني الخوارزمي قال
الدارقطني: متورك، وفي الطريق الثالث عباس بن يعقوب قال ابن حبان:
يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك ويعيسى بن عبد الله ضعيف.

أما حديث ابن مسعود: ففيه عثمان بن عبد الرحمن يلا ينتبه به ويزيل غير
معروف وما برويه غيره.

أما حديث ابن عمر: ففي طريقه الأول محمد بن عبد الملك قال: أحد:
رأيته وكان يضع الحديث ويكتب. وقال ابن حبان: لا يعلم ذكره في الكتب إلا
على جهة القذح فيه، وفي الطريق الثاني أحمد بن إبراهيم بن موسى قال ابن

(1) س: عمر. (2) ر: بن في مائة الضعف.
(3) وقال الطبري: لا يروى هذا الحديث عن الحسن بن علي إلا بهذا الامتداد. نفرد به سليمان، وما
كتباه إلا عن هذا الشيخ كأ في الطبري (ص 294، ج 1) والبغدادي (ص 204، ج 5).
(4) ومع ذلك فيه عبد العزيز بن عمران وهو ابن أبي ثابت ضعيف جدا كأ في الزؤاد (ص
120، ج 1) والميزان (ص 32، ج 2).
(5) وقال الهشمي في الزؤاد (ص 119، ج 1): رواه الطبري في الكبير والأوسط، وفيه عثمان
ابن عبد الرحمن القرشي عن حداد بن أبي سليمان، وعثمان هذا قال البخاري: مجهول، ولا يقبل
من حديث حداد إلا ما رواه عنه القدام شعبة وسفيان الثوري والدوستاوي ومن عدا هؤلاء
رووا عنه بعد الاختلاف انتهى. قلت: عثمان هذا متورك. قال القاضي والدارقطني وقال
البخاري: تركزه، ميزان (ص 43، ج 3).
(6) وقال الدارقطني: أحسب منتهى ومهم فيه وذكرئا روي هذا عن مالك موسى بن إبراهيم المروزي ثم
ساقه من طريق موسى به، وذكر الخطيب أن محمد بن بيان رواه عن ماهرا عن موسى بن إبراهيم
أيضا عن مالك. قال: ولا يثبت شيء من القولين معًا انتهى. كما في اليسان (ص 132، ج
1).
حبان يروى عن مالك ما لم يحدث به قط. قال: وهذا الحديث لا أصل له من حديث ابن عمر (1) ولا من حديث نافع ولا من حديث مالك، وفي الطريق الثالث محمد بن أبي حيد قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: لا ينتج به وفي الطريق الرابع ليث بن أبي سليم قال أبو زرعة: لا أشتمل به. وقال ابن حبان: كان في آخر عمره قد اختلط وكان يقلب الأسناند ويرفع المراسيل، نركه ابن مهدي ويجي وأحد (2).

وأما حديث ابن عباس: فعائد بن أبي بكر نجول (3)، وعبد الله بن عبد العزيز.

قال ابن الجند: لا يساوي فلساً.

وأما حديث جابر: ففيه محمد بن عبد الملك وقد ذكرنهآ آنفاً، وعباس بن الوليد مطعون فيه.

وأما حديث إنس: ففي الطريق الأول المتنب بن دينار [ قال العقيلي في حديثه

(1) ر: عمره.

(2) قال الحافظ ابن حجر في التنقيب: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فتركه، قال: ومع ذلك فيه روح بن عبد الواحد وقال العقيلي بعد ذكر هذا الحديث: لا يتابع عليه. وقال أبو حام: ليس بالثني روأ أحاديث متناقضة، وذكره ابن حبان في نقشت وقال ابن عدي: في ترجمة خليد بن دجلج عقب حدث أورده من رواية هذا عن خليل لعل العلماء في من الراوي.

(3) قال الحافظ ابن حجر: ساق (أي العقيلي) له اي لعائد بن أبي بكر من طريق عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد عن عائد بن أبي بكر杆菌 من أهل طووس عن أساعيل عن الشعيبي عن ابن عباس رضي الله عنها رفعة طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم ساق من طريق سفيان بن عيينة عن أبو بكر عن عائد عن الشعيبي قال ما رأيت أحداً كان اطلب للعلم من مسروق. قال العقيلي: هذا هو الحديث عبد الله بن عبد العزيز أخطأ في السند والمنط وقلب اسم الراوي.


72
نظر] (1) وفي الطريق الثالث (2) عبد الله بن خراش قال أبو زرعة: ليس بشيء، وفي الطريق الرابع. موسى بن داود وهو مجهول (3)، وفي الطريق الخامس عثمان ابن عبد الرحمن قال يحيى: كان يكذب، وقال ابن حبان: كان يرى عن الثقات الموضوعات، وفيه كثير بن شنطر (4) قال يحيى: ليس بشيء، وفيه حفص بن سليمان قال أحمد هو متروك الحديث، وفيه اسحاق بن عمر، وأسحاق بن عباس وكلاهما ضعيف (5)، وفي الطريق السادس سليمان بن قرم قال يحيى: ليس بشيء، وفي الطريق السابع حسان بن سهاب ضعفه الدارقطني، وفي الطريق الثامن زيد بن ميمون قال يزيد (6) بن هارون: كان كذابا وقال يحيى لا يساوي قليلا ولا كثيراً، وفي الطريق التاسع أحد بن الصلت قال الدارقطني: كان يضع الحديث، قال: ولا يصح لأبيحنيفه سؤال من انس ولا رؤية لم يلق أبو حنيفة أحداً من الصحابة. وفي الطريق العاشر عمران بن عبد الله وقد ضعفه. وفي الطريق الحادي عشر معان بن رقاعة ضعفه يحيى، وقال (7) ابن حبان يستحق الترك. وفيه محمد (8) بن سليمان قال أبو حاتم الرازي. هو منكر الحديث، وفي الطريق الثاني

(1) سقط من ر.
(2) وقد أحل الكلام على الطريق الثاني وله سقط. قلت: وفيه عبد القدور وهو كذاب كما قدمنا ذكره.
(3) لكن قال السحاوي في المقاصد (ص 275) بعد ذكر هذا الطريق رجاهنه ثقات.
(4) قلت: والقول ما اختلفه الحافظ في التقريب: صدرق مضى.
(5) لكن ابن عباس ضعفه في روايته عن غير الثمانين وهذا منها لأن يونس بن يزيد من أهل مصر.
(6) ر: بين هروان.
(7) هكذا ذكره الخطيب (ص 208، ج 4) باستاده عن حجر السهمي عن الدارقطني، وبه يعم خطأ ما ذكره السيوطي عنه في تبييض الصحيفة (ص 5) بانه قال: لم يلق أبو حنيفة أحداً من الصحابة إلا أنه رأى أنساً بعينه ولم يسمع منه، ومن شاه عليه التفصيل فلينظر التنزيل (ص 180 - 181، ج 1).
(8) وفيه أيضاً موسى بن جبان يقال من ذكره، وميسرة بن عبد ربه متروك.
(9) ر: يحيى بن حبان.
(10) قلت: وهو صدرق ووثقه أبو عوانة ومسلمة وقال التنزيل لا يمس به كله كما في (التهذيب ص 200، ج 9).

74
اشتر سليمان بن كرمان (1) قدم فيه ابن عدي وضعه أبو حاتم الرازي وفيه أبو النضر (2) وهو مجهول. وفي الطريق الثالث عشر مسلم الملاقي قال الفلاسي: متكر الحديث جداً وقال يحيى (3): لا شيء فيه حسام بن مسكي قال يحيى: ليس حديثه بشيء وفيه ابن عباس وقد سبق جرح فيه، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وقال أبو حاتم الرازي: كان يكذب. وفي الطريق الرابع عشر الخبيثي (4) قال الرازي: متروك الحديث.

وأما حديث أبي سعيد ففي استاده اسحاق بن عمرو قد ضعنه الرازي والدارقطني وابن عدي، وفيه عطية وكلهم ضعنه وقال ابن حبان: لا يجل كتب حديثه إلا على التمجب. وقال أحمد بن حنبل لا يثبت علينا في هذا الباب شيء (5).

باب ثواب الموتى في طلب العلم

75 - أنا اسحاق بن أحمد السمرقندى قال أخبرنا اسحاق بن مسعود قال أنا حزرة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا جعفر بن علي بن بنان (6) قال نا سعيد بن عفيف قال حدثنا عبد الله بن سعيد الشامي عن أبي بن

______________________________

(1) ن: كرم.
(2) فلت: هو هاشم بن الفضام روى عنه الحسن بن مكرم ثقة وترجمته في تاريخ بغداد (ص 63، ج 14)، بل فيه مسلم من سعيد ولم أجد ترجمه.
(3) ح: جو. (4) ر: الخامدي.
(5) قلت: فقد نبكيت الأقوال وتناقضت الآراء في تضعيف هذا الحديث وتصحيحه. قال العراقي: قد صحيح بعض الأقوال بعض طرقة كما بينه في تخريج الأحاديث. وقال المزري: إن طرقة تبلغ به رتبة المسن، وقال البهذقي: مثنه مشهور واستاده ضعيف وقد روي من أوجه كله ضعيفة.
(6) وقال الإمام أحمد: لا يثبت علينا في هذا الباب شيء. ولكنا قال ابن راهون، وقال أبو علي السبزواري: إنه لم يصح عن النبي ﷺ في استاده واعتبر الحاكم للمشهور ليس بصحيح وتع.
(7) في ذلك أيضاً ابن الصلاح، وقد اطبك الكلام فيه واجد السخاوي في المفصل (ص 275).
(8) ر: سن.
سفيان عن ضرار بن عمرو عن الحسن عن عمران (1) قال: قال رسول الله ﷺ:
من خرج يطلب باباً من العلم ليتفعل به نفسه ويعلم غيره كتب الله تبارك وتعالى
بكل خطوة يخطوها عبادة الله ﷺ وقيامها وصيامها (2) وحفاظها الملازمة
بأجلحتها، وصل عليه طير السماوات وحيتان (3) البحر ودواب البر وينزل من السماء
منازل سبعين شهيداً.
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح. قال البخاري: ابين لا يكتب حديثه.
قال يحيى: وضرار ليس بشيء ولا يكتب حديثه. قال الدارقطني: متروك.

باب فضل العلم على العبادة
فيه عن حذيفة وابن عباس وأبي هريرة.

٧٦ - فأما حديث حذيفة: قال نا محمد بن عبد الملك (4) قال أخبرنا ابن
مسعدة قال أخبرنا حذيفة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا محمد بن الحسين
البخاري. قال نا عباد بن يعقوب قال نا عبد الله بن عبد العزود عن الأعمش
عن مطرف عن حذيفة (5) قال: قال رسول الله ﷺ: فضل العلم خير من فضل
العبادة. وخير دينكم الورع.

٧٧ - وأما حديث ابن عباس: أخبرنا أبو منصور القرآني قال: أنا أبو بكر
ابن ثابت قال أخبر أبو طاهر أحمد بن محمد بن الحتف صاحب أخبرنا عبد الله بن
المسلم بن سهل الفقيه قال نا عبد الله بن زيدان قال نا مالك بنا هادي. ونا أبو
منصور بن خيرون قال نا يساعيل بن مسعدة قال أنا خير بن يوسف قال أخبرنا

---

(١) سقط لفظة تحوّل، من: ر. وأوردده الذهبي (ص ٨٤، ج ١).
(٢) رد: ضمها. (٣) رد: حسان.
(٤) رواه الحاكم (ص ٩٢، ج ١) والبخاري والطبراني في الأوسط كما في الرواية للهيثمي (ص
١٢٠، ج ١).
(٥) س، ر: يعلى. والمنifié من تاريخ بغداد وهو من رجال الميزان (ص ١٥١، ج ٤).

٧٦
ابن عدي قال «نا أحد بن عبد الله بن يال سالم قال نا أبي قال نا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: نا سوار بن مصعب عن ليث عن طاور عن ابن عباس».

قال رسول الله ﷺ: أعلم أفضل العبادة وملاك الدين وورع.


قال المصنف: هذا حدث لا يصح عن رسول الله ﷺ: ففي حدث


وقد روى من حدث سعد بن أبي وقاص ومن حدث ثوبان قال

(1) {ذكرى المخطوب (ص 436، ج 4) وابن عبد البر في العلم (ص 32، ج 1) والطرازي في الكبير كبا في الروائد (ص 130، ج 1)}.

(2) {الخس، والهمهم في حدث.

(3) وثقات البخاري وابن حبان ووضعه ابن معين. إنه كلام الهشمي في الروائد (ص 130، ج 1). وقال المقابرة: صدوق دعاه بالرضى وكان أيضاً يحر obr من الناس.

(4) ورواه ابن عبد البر في العلم (ص 33، ج 1) باسناد آخر عن ابنا أبي إبراهيم عن خليفة بن سلسل عن أبي هريرة. وذكر حلال م 나라 في (النسان ص 18، ج 1) حتى قال ابن عدي: سائر أحاديثه موضوعات، وخلفية لم أجد من وصية، والبعض على تخريب السبتي وموافقة المناوي له في فيض القدير (ص 389، ج 3).

(5) {ﺲفط لفظة وشىء من ر.

(6) (أخرجه الحاكم (ص 96، ج 1) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقهذهب، لكن فيه نظر لأن الأعمش مدلس وقد عتنى وردة الزبات لم يخرج له البخاري.

77
باب فضل العالم على العابد


قال المصنف: هذا حديث لا يصح، وسلام الطويل مجمع على تضعيفه. قال النسائي والدارقطنى: هو مكذوب (۱).


---

باب أن العلاء ورثة الأنبياء

81- أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال نا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال نا أبو العباس أحمد بن محمد بن حامد البلخي قال نا أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد الله البغدادي قال نا أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق البصري قال نا الضحاك بن حقوقة قال نا الفرايدي قال نا سفيان الثوري عن محمد بن المكندر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: أكرموا العلاء فإنهم ورثة الأنبياء فمن أكرموهم فقد أكرموهم فقد أكرموهم ورسوله.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح. قال ابن عدي: الضحاك بن حقوقة منكر الحديث عن الثقات روايه مناكير إما متناً وإما إنساداً. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به وقد روى (1) العلاء ورثة الأنبياء بأسانيد صالحة.

82- حديث آخر: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال نا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال أخبرنا القاضي أبو العباس أحمد بن محمد البسطامي قال نا أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي بن زياد المعدل قال نا ابراهيم بن أحمد بن عبد الله ابن جهيل الروي قال نا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المدني قال نا مالك بن

(1) الزبيدة من الخطيب.
(2) س: سوى أربعة.
(3) رواه الخطيب (ص 48، ج 2) وأورده النهدي في الميزان (ص 334، ج 2) وابن عراق (ص 275، ج 1) والسويطي في الجامع الصغير (ص 54 ج 1).
(4) قلت: أخبره أبو داود (ص 354 ج 3) والترمذي (ص 381 ج 3) وأحمد (ص 196 ج 5) وابن ماجه (ص 20 ج 2) والدارمي (ص 98 ج 1) وآخرون عن أبي الدرداء به مرفوعاً، وصححه ابن حبان والأخامه وغيرها وحسن حجة الكافاني وضعه بالاضطراب في سنده لكن له شواهد يتقرب بها وإذا قال شيخنا يأي ابن حجر - غيرهم له طرق يعرف بها أن للحديث أصولات من المقاصد الحسنة (ص 287). وقال المذني في تلخيص السنن: قد خالف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً ثم ذكره مفصلاً من شاهد الوقوف على ذلك. فلا راجعه.
انس عن نافق عن ابن عمر (1) أن رسول الله ﷺ قال: حلة العلم في الدنيا خلفاء الأنباء وفي الآخرة من الشهداء.
قال الخطيب: هذا منكر جداً لم أكتبه إلا عن البسطامي بهذا الإسناد وليس بثابت.

باب وزن حبر العلياء بدم الشهداء

[ففي عن ابن عمر وابن عمرو والنعمان بن بشير (2) 83 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أخبرني الحسن بن أبي طالب قال أنا أبو بكر محمد بن جعفر بن العباص قال نا محمد بن الحسن العسكري قال نا العباص بن يزيد البحراني قال نا س/use_index=110,110,111,111,112,113,114,114,115,115,116
أبورب عن نافق عن ابن عمر (3) عن النبي ﷺ: وزن حبر العلياء بدم الشهداء فرجع عليهم.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال الخطيب:

رجاله كلهم ثقات غير محمد بن الحسن ونراه مما صنعت بداءه (4).


(1) سأفة الخطيب (ص 376، ج 4).
(2) الزيداء من الصحح.
(3) سأفة الخطيب (ص 193، ج 2)، وأوردته الذهبي في الميزان (ص 516، ج 3) والسويطي في الجامع الصغير (ص 195 ج 2).
(4) س: وراءها ما ضعف بدأه.
(5) س: أبو عمرو.

80.
قال المصنف: وهذا لا يصح، قال أحمد بن حنبل: محمد بن يزيد الواسطي لا يروي عن عبد الرحمن بن زياد شيئاً، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات.

85 - وأما حديث التعان: فأنى ابن ناصر قال أنى محمد بن إبراهيم قال أنى محمد بن الفضل قال أخبرنا ابن مردوخه قال نا عبد الله بن إبراهيم الخرجاني قال نا إبراهيم بن يومر قال نا أحمد بن هرام قال نا سهل بن عبد الكريم عن يعقوب القمي عن هارون بن عنترة عن الشعبي قال خطابنا التعان (1) بن بشير فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: بوزن مداد العلماء مع ذم الشهداء يرجع مداد العلماء على ذم الشهداء.

قال المصنف: هذا لا يصح. أما هارون بن عنترة فقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به يروى المناكير التي يسبق إلى القلب أنه المعتمد لها، ويعقوب القمي ضعيف (2).

باب في النية في طلب العلم

86 - أنا الكروخوي قال أخبرنا أبو عمار الأزدي وأبو بكر الغورجي قالاً أخبرنا الجراح قال نا المحبوب قال نا الترمذي قال نا أحمد بن المقدام العجلي قال نا أمية بن خالد قال نا أسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه (3) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من طلب العلم ليجري به العلماء أو لياري به السفهاء وليعرف وجهه إليه أدخله الله النار.

قال المصنف: لا يعرف هذا إلا من حداث أسحاق (4). قال يحيى بن سعيد:

(1) أخرجه السهمي في تاريخ جرخان (ص 325 ، 181).
(2) قلت: قال النسائي وغيره لا يأس به. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وخرج له البخاري تعليقاً ووثقه الطبراني كما في الميزان (ص 452 ، ج 4) والخلصاء (ص 270) وقال المناوي في فيض القدر (ص 277 ، ج 4)： قال في الميزان: منه موضوع.
(3) رواه الترمذي (ص 371 ، ج 3) وابن حبان في المجروحين (ص 132 ، ج 1).
(4) وقال الترمذي: هذا حداث غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه وساحق ليس بذلك القوي.
باب بركة المعيشة لطالب العلم

87 - أنبنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا ابن بكران قال نا العتيق
قال نا يوسف بن أحد قال نا العقيلي قال نا يحيى بن عثمان بن صالح قال نا
اسعاف بن اسحاقي الأنصاري قال نا مسرور بن كدام عن عطية عن أبي سعيد
الخنديري قال: قال رسول الله ﷺ: من غدا يطلب العلم صلته عليه الملائكة،
وبورك له في معيشته، ولم ينقص من رزقه، وكان مباركاً عليه.

قال العقيلي: هذا حديث باطل ليس له أصل من حديث مسرو ولا
غيره.

88 - أن عبد الرحمن بن محمد الفراز قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال:
أن محمد بن عمر بن بكير (3) النجار قال أن محمد بن إسحاق بن العباس قال نا أبو
عمرو أحد بن الفضل بن سهل القاضي قال نا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج.
قال نا يحيى بن يزيد من هشام عن الحسن عن جابر (1) قال: قال رسول الله ﷺ:
العلم علامة، فعمل في القلب فذاك العلم النافع، وعلم الله فتلك حجة الله على
ابن آدم.

(1) ذكره العقيلي في ترجئة إسحاق بن سهل بن كثير (1) السيوطي في ذيل الحديث الموضوع (ص 44).
(2) نقل من العقيلي وقام الكلامه وليس هذا الشيخ (أي إسحاق) عن يحيى بن ماجد عن جابر.
(3) ر: بكير (4) ذكره الخطيب (ص 346، ج 4).

82
حديث آخر: أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا سهل بن محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو الفضل القرشي قال نا أبو بكر بن مردوية قال نا أحمد بن محمد بن عاصم قال نا عمران بن عبد الرحيم قال نا أبو الصلت الهروي قال نا يوسف بن عطية قال نا قنادة عن الحسن عن ابن منك بن مالك قال: رأى رسول الله ﷺ: العلم عليا، علم لسان وعلم القلب فذاك العلم النافع وعلم اللسان حجة على ابن آدم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح؛ وفي الطريق الأول يحيى بن يمان قال: ليس محجة في الحديث. وقال أبو داود: يخطئ في الأحاديث ويقلبها.

وهي كذاب بإجماعهم.

حديث آخر: أنا عبد الحق بن عبد المارد قال أن أبانا المبارك بن عبد المجبار قال أخبرنا الحسن بن علي الطناجيري قال أخبرنا أبو حفص ابن شاهين قال نا علي بن محمد بن جعفر العسكري قال حدثني دارم بن قبيصة بن نبل قال سمعت يحيى بن عبد الله بن حسن عن يحيى بن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الحسن بن علي عن أبيه عن جده عن الحسن بن علي عن علي (1) رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: علم الباطن سر من سر الله عز وجل وحكم من حكم الله يقذفه الله عز وجل في قلوب من يشاء من أوليائه.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وعامة رواته لا يعرفون.

(1) قلت: يحيى صدوق إلا أنه يخطئ كثيراً فالانساد حسن كا قال المحدث المباركفوري في المرة (ص 357، ج 1). بل قال المندري استاده صحيح وقال العراقى سنده جيد وإعلان ابن الجوزي له وهم وقال السهيري استاده حسن أنهى من فيض القدير (ص 394، ج 4). قلت وأخرجه ابن أبي شيبة والمحكم في نوادر الأصول وابن عبد البر في العلم والدارمي في السنن عن الحسن مرسلاً بإسناد صحيح.

(2) رواه ابن شهاب وفعلاً سمي له في الجامع الصغير (ص 303، ج 4) وشرح المناوي (ص 326، ج 4) وقال الذهبي في تلخيص الواقعة: هذا باطل كا في تنزه الواقعة (ص 380، ج 1).

83
باب أخذ الأجرة على التعليم

91 - روى أبو عبيدة بن الفضل عن مالك بن سعيد عن ثور بن بزيد عن
عبد الرحمن بن سلم(1) عن عطية بن قيس عن أبي(2) بن كعب قال: علمت رجلاً
سورة من القرآن فأهداه إلى قوسة. فسألت رسول الله ﷺ فقال: إن
قبلتها تنتقد(3) منها من النار.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح، وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن أبي سليم
ضعيفان(4).

92 - حديث آخر: أنا ابن الحسين قال نا ابن المذهب قال أنا أحد بن
جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا وكيع قال نا المغيرة بن زيد
الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال
"كنت أعلم ناساً(5) من أهل الصفة الكتابة(6) والقرآن فأهداه إلى جبل منهم
قوساً. فقلت: أرمي عنها في سبيل الله وليست لي ملح، فقال رسول الله ﷺ:
أردت أن يطوقك الله(7) طوقاً من نار فقابلها(8).

قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أحد بن

(1) ذكره ابن ماجه (ص 157، ج 1) ولكن وقع فيه واسطة خالد بن معدان بين ثور بن بزيد
и عبد الرحمن والله أعلم.

(2) وفي ابن ماجه: ان انذرتها قوسة من نار فردتها.

(3) قلت: أما أبو عبيدة فقد تابعه سهل بن أبي سهل عند ابن ماجه والمدار على عبد الرحمن بن سلم
 وهو مجهول كيفا في التقرير، وقال الذهبي في الميزان (ص 567، ج 2): استناده مضطرب
 وما روى عنه سوى ثور بن بزيد ووافقه الخافق في التهذيب (ص 187، ج 6).

(4) وقع في المسند وغيره: علمت ناساً.

(5) من الكتاب: (7) في المسند تطرق بها.

(6) أخبره أحمد (ص 315، ج 5)، وأبوبنا (ص 286، ج 3)، وابن ماجه (ص 157).

(7) وأبو نعم في اختار أصبهان (ص 82، ج 2) وقال الخافق في التهذيب في ترجمة الأسود
أخبره الحاكم في المستدرك، ولم أجد والله أعلم.

84
حنبيل: المغيرة بن زياد ضعيف الحديث يحدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر(1).

باب أن العلم بالتعلم

قال الذهبي: "أنبانتانا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال أنا أبو بكر البرقاني قال أنا الدارقطني قال نا عبد الله بن محمد بن سعيد قال نا يعقوب بن إسحاق قال أنا صاحب بن زريع قال نا ابن مجاهد بن سعيد بن عبد الملك بن عمر عن رجاء ابن حيوة عن أبي هريرة(2) قال: قال رسول الله ﷺ: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحل، ومن بنتغاي الخير يغله ومن يتق الشر يوقه." قال المصنف: ابن مجاهد أنهما مشابه. قال السعدى: ليس محمدًا(3) وقال الدارقطني: وقد روى من حديث أبي الدرداء موقفًا(4) وهو المحفوظ.

باب الأمر بتقييد العلم بالكتابة

فيه عن إنس وعبد الله بن عمرو، وأما حديث إنس:

(1) قلت: ومع ذلك فيه الأسود بن ثعلب وهو مجهول كيا في التقرير. وقال البيهقي: رجال استاد عبادة كلام معرفون إلا الأسود بن ثعلب فانا لا أعرف عنه إلا هذا الحديث كيا في العلوم. قلت: وأخرجه أبو داود من طريق بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس ولكنه صرح هنابالسابع ومضى ذلك ثابت عن أبي هريرة عبد القدوس بن الحاجج عند أحمد (ص 324، ج 5) وهذا استاد حسن صحيح إن شاء الله.

(2) ساقه الخطيب (ص 137، ج 9) باستاده عن ابن مجاهد عن عبد الملك عن رجاء عن أبي هريرة، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعم في الحليّة (ص 174، ج 5) والمعصيري من طريق محمد بن أبي بزيد الهامدي حديثاً ثور، عن عبد الملك بن عمر عن رجاء عن أبي الدرداء فهله، وابن الحسن كذاب قاله المخاوي في المقداد الحسنة (ص 107) والهشيمي في الزوايد (ص 138، ج 1).

(3) قلت: هو من رجال البخاري تكلم فيه في قبل حفظه قال الحافظ في التقرير: صدوق يغطيه، فعمله لا ينزل حديثه عن درجة الحسن، بل فيه صالح بن زريع وهو مجهول كيا في التقرير. لكن تابعه سعد بن زهير عند الخطيب، وسعد وثقه ابن معين وقال: ما أراه ليذيب وذكره ابن شاهين في التقات كيا في المفسن (ص 15، ج 3).

(4) رواه البيهقي في المدخل كيا في المقداد الحسنة (ص 177) وأبو خليفة في المعلم رقم 114.
64 - فأنبنا محمد بن عبد الملك قال أنبنا أحمد بن علي بن ثابت قال نا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الداودي قال أنا عمر بن أحمد بن عثمان قال نا أحمد بن نصر بن القاسم الفرائضي وابن صاعد قالا نا ليو قال نا عبد الحميد بن سليمان عن ابن المشتى عن عمته مثامة عن انس(1) قال: نا رسول الله ﷺ : قيدوا العلم بالكتابة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، تفرد بروايته مرفوعاً عبد الخميد. قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. قال: ووهم ابن المشتى في رفعه قال والصواب عن مثامة أن انساً كان يقول ذلك لبنيه ولا يرفعه(2).

أما حديث عبد الله بن عمرو فله ثلاثة طرق:

65 - الطريق الأول: أنبنا به محمد بن عبد الملك قال أنبنا أحمد بن علي ابن ثابت قال نا أبو سعيد محمد بن موسى الصغر في قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوبي قال نا سريج بن النعوان قال نا عبد الله بن مؤمن عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن عبد الله(3) بن عمرو قال قلت: يا رسول الله ﷺ : أريد أن أشهد أقيد العلم؟ قال: نعم.

(1) رواه الخطيبي في تقييد العلم (ص 37 - 67) وفي التاريخ (ص 46، ج 15) وذكره الرامهي في المحدث الفاصل (ص 328) وابن عبد البر في العالم (ص 72 - 73) ورواه أبو نعم في أخبار أصحابه (ص 228، ج 2) من طريق إسحاق بن أبي أويس ثنا اسحاق بن ابراهيم بن أخي موسى بن عقبة عن الزهري عن أنس مرفوعاً فلبنстро استاده.

(2) رواه الدارمي (ص 327، ج 1) والرامهي (ص 328) و أبو خيشمة في العالم رقم (120)، والخاكم كا في الزوائد (ص 152) والخاكم في المستدرك (ص 106، ج 1). وقال: الخاكم عن أنس صحيح من قوله وقد استد من وجه غير معتمد، وقال السككي: ما أحسبه من كلام النبي ﷺ وأحسب عبد الحميد وهم فيه وانه من قول أنس كا في المقداس، وكذا قاله الخطيبي.

(3) ساق الخطيبي في تقييد العلم (ص 68)، والطبراني في الكبير كا في الزوائد (ص 152، ج 1).
96 - الطريق الثاني: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال نا أبو بكر الخطيب قال، نا الحسن بن أبي بكر قال نا محمد بن عبد الله الشافعي قال نا محمد بن بشر ابن مطر قال نا سعيد بن سفيان عن عبد الله بن محمد نمذل عن ابن جرير عن عطاء عن عبد الله بن عمرو (1) قال قلت: يا رسول الله أقدم العلم؟ قال: نعم. قال: وما تقيده؟ قال: الكتابة.

97 - الطريق الثالث: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنا أبو محمد الجهوري عن أبي الحسن الدارقطني قال نا أحد بن عمار قال نا عبد الله بن أيوب قال نا أسياط بن يحيى قال نا ابن أبي ذئب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (2) قال، قال رسول الله ﷺ: قيدوا العلم بالكتاب.

قال الدارقطني: تفرد به أسياط بن يحيى عن ابن أبي ذئب.


باب ثواب من رفع قرطاساً من الأرض فيه (3) بسم الله الرحمن الرحيم

فيه عن علي عليه السلام وانس وابي هيريرة.

أما الحديث عن رضي الله عنه فله طريقان:

(1) ذكره الخطيب في تقييد العلم (ص 69) ورواوه الطيالسي في الكبير والأوسمة كما في الرواية (ص 153، ج 1). وابن عبد البر في العلم (ص 72، ج 1) والحاكم في المستدرك (ص 101، ج 1) وسبع عن ابنه قال النجبي في تلخيصه: فيه أبو المؤمن ضعيف.

(2) رواه الخطيب في تقييد العلم (ص 69) والراهمي في المحدث الفاصل (ص 365).

(3) سقط البسملة من ر، ولفظة وفيه من س.
الطريق الأول: أنا محمد بن ناصر قال أنا المبارك بن عبد الجبار قال:
أخبرنا عبد العزيز بن علي الأزجي(1) قال نا المفيد قال حدثنا عن سليمان بن عمران(2) عن حفص بن غياث عن أبيه عن جده عن علي(3) بن أبي طالب قال:
قال النبي ﷺ: ما من(4) كتاب يلقى بمضيعة من الأرض فيه اسم من أسماء الله إلا بعث الله إليه سبعين ألف ملك يفخرون بأجنحتهم، ويقدوسون حتى يبعث الله إليه ولياً من أولئك يرفعه من الأرض فمن رفع كتاباً من الأرض فيه اسم من أسماء الله يرفع الله اسمه في علائين وخط(5) عن والدي يعني العذاب وان كانا من المشركين.

الطريق الثاني: أخبرنا علي بن أحمد الموحد قال نا هندان بن إبراهيم النسفي قال نا علي بن يوسف بن عقوب الطبري قال نا أبو أحمد عبد الله بن عدي قال نا القاسم بن مهدي قال نا زهير بن عBad الرواسي قال حدثني الجراح ابن مليح أبو وكيع عن سليمان بن عمران الكوفي عن حفص بن غياث الكوفي عن أبيه غياث عن جده طلق عن علي بن أبي طالب قال:
قال رسول الله ﷺ: ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض فيه اسم من أسماء الله إلا بعث الله إليه سبعين ألف ملك يفخرون بأجنحتهم فيقدوسون حتى يبعث الله إليه ولياً من أولئك يرفعه من الأرض، ومن رفع كتاباً فيه اسم الله يرفع الله في علائين وخفف عن أبوه العذاب وان كانا مشركين.

وأما حديث انس: فأخبرنا اسحاق بن أحمد وعبد الرحمن بن المبارك وعلي بن علي قالوا نا أبو محمد الصريفي قال نا عمر بن إبراهيم الكتاني، قال وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرز قال نا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا محمد

(1) ر: الأزجي، ص: الأزجي، والصواب ما أنبهه والأزهر محلة كبيرة في بغداد كما في اللباب.
(2) ج 6، 44.
(3) ج 6، 44.
(4) ج 6، 44.
(5) ج 6، 44.
ابن محمد بن المنذر الدقاق قال أخبرنا علي بن عمر الحنفي قال أنا أحد بن القاسم بن نصر قال نآ أبو سالم الرواس(1) وعساك بن مسحة قال نآ أبو حفص العبدي وعساك بن حفص بن إبان عن إنس(2) قال رسول الله ﷺ: من رفع قطاعة من الأرض فهي بسم الله الرحمن الرحيم إجلاً لله أن يدان كتب عند الله [ من ](3) الصديقين وخف حن والديه وان كانا مشرعين.

101 - أما حديث أبي هريرة: أنتا أبا القاسم الحريري عن أبي طالب العشاري قال نا الدارقطني قال نآ عبد الله بن القاسم(4) قال نآ سلمان بن الربيع قال نآ همام بن حضرمة(5) قال حضرم بن عبد الله بن أبي خثعم(6) عن يحيى بن أبي كثير(7) عن [ ](8) أبي سلمة عن أبي هريرة(9) عن رسول الله ﷺ قال: من رفع كتاباً عن الطريق فجعله فيا لا يوطأ تعلياً لإسم الله عز وجل خفف الله عنه و[ ](10) من والديه العذاب وان كانا مشرعين.

قال المصنف: ليس في هذه الأحاديث ما يصح(11) عن رسول الله ﷺ، أما حديث علي عليه السلام ففي الطريق الأول، المفيد ليس بشيء ولم يستنه إلى

---

(1) س، ر: الخليبي. والمثبت من البغدادي.
(2) ر، س: الراسبي.
(3) ذكره الخطيبي في تاريخه (ص 341، ج 12) وأبو نعم في أخبار أصحابه (ص 84، ج 2) والسيوفي في الالله (ص 397) وأورده الذهبي في المعزان في ترجمة العبد.
(4) سقط من س. (5) وفي الالله: اليم. وكذا في ر.
(6) وفي الالله: مسحة. وفي المقاصد الحسنة (ص 413) همام بن يحيى. والصواب ما أثنتاه وهو همام بن مسلم الزاهد كيما في اليسار (ص 199، ج 1).
(7) س: فتين. والتصحيح من التهذيب (ص 468، ج 7).
(8) الالله: يحيى بن أبي سلمة. (9) سقط من س.
(9) رواه الدارقطني في الافراد كما ذكره السيوفي وابن عراق (ص 360، ج 1).
(10) سقط من س.
(11) سقط من س.
(12) يلي هو موضوع وعلامات الوضع عليها لائحة قاله الشوكاني في الفوائد المجمعة (ص 777).
شيخ معروف. قال ابن عدي: وهذا متن لا يصح عن علي رضي الله عنه، وأما الطريق الثاني ففيه غياث وقد كذبه، وفيه الجراح (1) أبو وكيع قال يحيى: كان وضاعة للحديث وقال الدارقطني: ليس بشيء.


وأما حديث أبي هريرة: فقال الدارقطني: نفر به سليمان عن همام.

قال: وسليمان ضعيف غير أنساء مشاهد وروى عنهم مناكير. قال ابن حبان: وهمام يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم فبطل الإحتجاج به.

باب تتيرب الكتاب

فيه عن جابر وابن عباس وأبي هريرة ويزيد أبو الحجاج (2).

فأما حديث جابر فله أربعة طرق:

الطريق الأول: أنا يحيى بن علي المدني قال نا جابر بن ياسين وعبد العزيز بن علي الأشناطي. وأخبرنا سعيد بن أحمد بن النايب قال نا ابن السري قالوا لنا المخلص قال نا البغوي قال نا عمار بن نصر قال نا بقية عن عمر بن أبي عمر عن أبي الزبير عن جابر (3) قال، قال رسول الله ﷺ: تربوا الكتاب فإن القرآن مبارك.

(1) قال الحافظ في التنقب: صدوق يهم، هو من رجال مسلم وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وروايات مستقيمة وحديثه لا يأس به وهو صدوق لم أجد في حديثه منكرة كما في التنهب (ص 276 ج 2).
(2) س: يزيد بن الحجاج.
(3) أخبره ابن ماجه بالصحيح عن بقية (ص 276) وأورده الذهبي في الميزان (ص 215 ج 3).
الطريق الثاني: أنا محمد بن عبد الملك قال: نا مسعدة قال نا حزرة
قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا ابن قتيبة قال نا كثير بن عبيد قال نا بقية عن
عمر بن أبي عمر الكلاعي عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:
إذا كتب أحدهم كتابًا فيتربه فإن التراب مبارك وهو أفتح للحاجة.

الطريق الثالث: أثابنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنا محمد بن
المظفر قال نا أبو الحسن العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل قال نا أبو جعفر
العقيلي قال أنا يحيى بن عثمان قال نا علي بن معبد بن شداد قال نا خالد بن حبان
الرقي عن حزرة نا أبي حزرة (1) عن أبي الزبير عن جابر (2) قال، قال رسول الله ﷺ:
عندكم: ترموا الكتاب فإنه أعظم للميركبة وأفتح للحاجة.

الطريق الرابع: أنا الكروخي قال: أنا أبو عمار الأردي وأبو بكر
العوفجي قال: أنا الجراحي قال: أنا المحبوبى قال: أنا الترمذي قال نا محمد بن غيلان
قال نا شابة عن حزرة نا أبي الزبير عن جابر (3) أن رسول الله ﷺ قال: إذا
كتب أحدكم كتابًا فيتربه فإنه أفتح للحاجة.

أو: وأما حديث ابن عباس: فأننا إسابيل بن أحمد قال: أنا إسابيل بن
مسعدة قال: أخبرنا حزرة نا يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن
الحسن بن قتيبة قال نا هشام بن خالد قال نا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن
عباس (4) قال: قال رسول الله ﷺ: ترموا الكتاب وأسحوا (5) من أسفله، فإنه
أفتح للحاجة.

أما حديث أبي هريرة فله طريقان:

الطريق الأول: أنا إسابيل بن أحمد قال نا إسابيل بن مسعدة قال

(1) هو حزرة بن ميمون.
(2) ذكره العقيلي في الضعفاء.
(3) ذكره الترمذي (ص 391، ج 3)، وأبو نعم في أخبار اصبهان (ص 388، ج 2).
(4) أورده الذي ورد في المزور (ص 333، ج 1) وذكره ابن حبان في المجلوغين (ص 193، ج 1)، ح 1، 1241، 196.
(5) مسحوا من سجا الكتاب أي شده بسحابة كذا في الناح (ص 170، ج 10)
أنا حزمة بن يوسف قال أنا أبو أحد بن عدي قال نا الحسين بن اسحاق الموصلي قال نا سليمان بن عبد الحميد قال نا محمد بن اسحاق قال نا ابن حجر عن ابن عياس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة(1) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كتب أحدكم فليتربه فإنه أتيح للحاجة.

الطريق الثاني: روى إسحاق بن نجيح عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة(2) عن النبي ﷺ قال: تربوا الكتاب والسحوى من أسفله فإنه أتيح للحاجة.

وأما حدث يزيد(3): أنا محمد بن ناصر قال نا المبارك بن عبد الجبار قال أخبارنا محمد بن(1) عبد الواحد قال أخبرنا أبو بكر بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن المغلس قال نا أحد بن منفع قال نا عبيد بن عبد عن هشام بن زياد عن الحجاج بن يزيد عن أبيه(4) قال، قال رسول الله ﷺ: تربوا الكتب فإنه أتيح له.

قال المؤلف: ليس في هذه الأحاديث ما يصح عن رسول الله ﷺ، أما حدث جابر، ففي الطريق الأول والثاني بثقة وكان مدلساً يروي عن الضعفاء والمجاهيل رواه عن عمر بن أبي عمر وهو مجهول(1)، وأما الطريق الثالث

(1) ذكره ابن حيان في المجزولين (ص 122، ج 12).
(2) موضع ورد فيه.
(3) ورد فيه.
(4) سقط لفظ من
(5) رواه أحد بن منفع وذكره الحافظ في المطالب العامة (ص 115، ج 3). لكن وقع فيه يزيد عن أبيه وهو خطأ لم يبق عليه الشيخ الأعظمي، والصواب الحجاج بن يزيد عن أبيه كما في النسخة الخطية المسندة وأوردها الذهبي في الميزان (ص 415، ج 1) والجزري في أسد نغمة (ص 108، ج 5) والذهبي في تزيد أنس الصحابة (ص 145، ج 3) وقال الحافظ في اللسان (ص 180، ج 3): ويزيد والد الحجاج ذكره ابن قانع في الصحابة بهذا الحديث، قلته: لكن العجب أنه لم يذكره في الاصابة.
(6) قال ابن عدى: منكر الحديث عن النقات. وقال العقلي: وهو من مشايخ بقية المجهولين ورواياته منكرة كما في التهذيب (ص 487، ج 7).


باب الاستزادحة من العلم

110 - أنا أبو منصور القزاز (8) قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال نا أبو نعم قال نا محمد بن ابراهيم الغزي قال نا أبو مسلم الكجي قال نا مسور بن

(1) س، ر: صفراء.
(2) وزيدان بن في حديث يزيد، الحجاج، وهو ضعيف قاله الأزدي، وهشام أيضًا ضعيف بل متروك، ولعله سقط الكلام على حديث يزيد من الناسخ.
(3) سقط من ر، (4) سقط من س.
(5) س، ر: أبو عيسى قطن السمار، والصواب ما أتينه.
(6) ذكره الخطيب في الجامع كذا في المقاصد الحسنة.
(7) منصور القزاز (8) س: الكشي، ر: الكسي.

92
عيبي قال: "أنا في حدثنا ياسين الزيات عن أبي الزبير عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا من معادي النقوش تعلمك إلى ما قد علمت". ما لم تعلم، والنفس فما قد علمت قلة الزادة فيه، واما يزيد الرجل في علم ما لم يعلم ذلك الإقبال بما قد علم." حديث

باب بيان أن طالب العلم لا يشيع منه فيه عن ابن مسعود وأبي عباس.


(1) س: ممَّر.
(2) ذكره الخطيب (ص 414، ج 1) والطبراني في الأوسط كفاه في الزوائد وأورده الذهبي في الميزان (ص 258، ج 4) والسيوطي في الجامع الكبير (ص 499، ج 1).
(3) س: جماعة.
(4) جماعة من الجامع الكبير.
(5) س: يشيع.
(6) س: يشيع.
(7) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 286، ج 2) ورواية الطبراني في الكبير والقضاعي كفا في المقاسخ الحسنة (ص 434) والزوائد المفهومي (ص 135، ج 1).
(8) ذكره أبو حنيفة في العليم (رقم 141) وروايه الطبراني والطبراني في الكبير والأوسط كفا في الزيادة (ص 135، ج 1) عن حماد بن ابن عباس، لكن رواية البراز من حديث لبث عن.
منهاниемته منهوم في طلب العلم، ومنهوم في طلب المال.

أما حديث أنس: فأنبأنا سباع بن أحمد قال أنا ابن مسيدة قال أخبارنا حزيناً يوبسف قال نا ابن عدي قال نا محمد بن أحمد بن يزيد قال نا عبد الأعلى بن حاذ قال نا حاذ بن سلمة عن حيد عن أنس (2) قال، رسل الله:

"منهومان لا يشعان طالب علم وطالب دنيا.
قال المصدر: هذا حديث (3) لا يصح عن رسول الله ﷺ.
أما حديث ابن عباس فنبيه الليث بن أبي سلم، قال أحمد: هو مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: اختلف في آخر عمره وكان يقلب الأسنان ويرفع المراسيل (4).

وأما حديث أنس. فقال ابن عدي: محمد بن أحمد بن يزيد ضعيف كان يسرق الحديث ويحدث بأشياء منكرة.

باب الحكمة ضالة المؤمن

114 - أنبأنا أبو منصور ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم البصتي قال أخبرنا ابن ناجي قال نا عبد الحميد بن محمد بن بستام

الحاكم أو مجاهم عن ابن عباس، ورواه العسكري من حديثه ولم يشكو في مجاهم بن قال:
"أحبص مرفوعاً انتهى ملخصاً من المقاصد الحسنة. قلت: ورواه الدارمي، (ص 96، ج 1) عن مجاهم عن ابن عباس موفقأً.

وفي الروايات: ألفها.

(1) رواه ابن عدي وذكره اليزهري في الجامع الصغير (ص 183، ج 2).

(2) قال الصحابي في المقاصد الحسنة (ص 434): في الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وهي وإن كانت مرفوعاً ضعيفة، فمجمعها نقوي، وقد قال البازار. عقب حديث ابن عباس: أنه لا بعلمه من وجه أحسن من هذا النتهي. قلت: وفي الباب عن أنس رواه الحاكم في المسند.

(3) رواه ابن عدي عن عائشة عن نتية عن أنس، وقال هذا حديث صحيح على خشط الشيخين ولم يخرجه واجد له علة، وأوقفه الذهبي قلت لكون فيه علة وهي عنوة نتية.

(4) وقال البازار: ليث أصله شبه الاختلاط في حديثه لين ولأني يروي من وجه أحسن من هذا النتهي من روائين البازار للحافظ (ص 33 ق).

95
قال نا علَد بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة:
قال، قال رسول الله ﷺ: الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذ بها.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: إبراهيم(1) ليس حديثه شيء.
باب إثم من سئل عن عام فكتمه
فيه عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عروة وأبي سعيد وجابر
وسعد وعمرو بن عبيدة(2) وأبي هريرة وطلاق بن علي.
فأما حديث ابن مسعود فله أربعة طرق:
الطريق الأول: أنا ابن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حجة
ابن يوسف قال أخبرنا ابن عدي قال نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال نا
محمد بن عبد الوهاب قال نا سوار بن مصعب عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص
عن عبد الله(3) بن مسعود قال، قال رسول الله ﷺ: من كم علمًا ينتفع(4) به
جاء يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار.
الطريق الثاني: أخبرنا ابن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال نا حجة
قال نا ابن عدي قال نا أحد بن عاصم بن سليان البالسي قال نا العباس بن
عمرو بن حاد قال نا علي بن أبي طالب البصري [قال نا موسى بن
(1) ذكره ابن حبان في المجربين: (ص 93) وأخرجه الترمذي (ص 382، ج 3) وابن ماجه
(ص 317) بلفظ: الكلمة الحكيمة ضالة المؤمن فحى وجدها فهو أحق بها، وذكره العقيلي
في الضماع في تجارة إبراهيم، وعده من مناكيره. ورواه البيهقي في المدخل والعسکري
والقضاعي أيضاً، كما ذكره السحاوي في المقدات الحسنة (ص 119).
(2) وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإبراهيم المخزومي ضعيف. قلت: بل هو طروك كثا في
التقريب. وقال أبو حامد والبهاري والنسائي: منكر الحديث.
(3) س: عنده. و: عني. والصواب ما أثبتاه.
(4) رواه الطبراني في الكبير كما في الزوائد (ص 132، ج 1) وذكره ابن عبد البر في العلم (ص
5، ج 1) والخطيب: (ص 77، ج 6).
(5) سقط لفظة ينتفع من س.
عمر قال: "عله يحبب بنتً من عبانة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "أحدهم يزيد عن عبد الله". مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "أبا رجل آتاه الله عميًا، فكتمه لقي الله يوم القيامة ملجمًا بلجام من نار.


---

(١) س: عتبة.
(٢) رواه الطيالسي في الأدنى بهذا الفظ من طريق النضر بن سعيد كما في الرواية (١٦٣، ج ١) والنضر ضعفه المتطلبي.
(٣) مسح من ر.
(٤) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٨٧، ج ٣).
(٥) مسح من س و ر.
(٦) مسح من س و ر.
(٧) مسح من س و ر، والمثبت من البغدادي.
(٨) س، ر: في الرجال، والمثبت من البغدادي.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال، قال رسول الله ﷺ: من سألك عن عِلم
فكتبه أهم يوم القيامة بلجام من نار.

الطريق الثاني: أنا القزاز قال أخبرنا أحد بن علي بن ثابت قال نا
أحمد بن علي بن يحيى الأشباذي قال نا أبو زرعة عبد الله بن عثمان بن علي
البنان، قال نا أبو ذر القاسم بن داود الكاتب قال نا حسن بن كليب بن معل قال
نا يونس بن محمد قال نا أبو عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس: قال، قال رسول الله ﷺ: من سألك عن عِلم فكتبه جاء يوم القيامة
ملجأً بلجام من نار.

وأما حديث ابن عمر فله طريقان:

الطريق الأول: أنا أبنا مسعب بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال أنا
حجة قال حدثنا أبو أحمد بن علي بن سعيد بن بشر قال حدثنا عبد
السلام بن عتيق قال نا القاسم بن يزيد قال نا حسان بن سياح قال نا الحسن بن
ذكوان عن نافع عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال، من سألك عن عِلم فكتبه جاء
يوم القيامة قد ألقى بلجام من نار.

الطريق الثاني: أنا ابن ناصر أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا
محمد بن الفضل قال أخبرنا ابن مروي، قال نا محمد بن إبراهيم: دحي قال نا أحمد
ابن أبي الأراق قال حدثنا أحمد بن بكرويه: قال نا خالد بن يزيد: الأنصاري
قال نا ابن ذوي رأيب: عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من بخلي

(1) ذكره الخطيب (ص. 130، ج. 5)، وأخرجه أبو يعلى والطبراني قال الهيبي في الزوائد (ص.
163، ج. 1): رجال أبي يعلى رجال الصحيح.
(2) س، ر: البناءة. والمثبت من الإغداد.
(3) سقط من. (4) ساق الخطيب (ص. 6، ج. 7).
(5) رواه الطبراني في الأوستركا في الزوائد (ص. 163، ج. 1).
(6) س، ر: أحد بن خمر. والصواب ما أثبتناه وهو أحمد بن بكرويه الباليسي، وبقلا ابن بكرويه.
(7) س: زياد.
(8) هو أساعيل بن عبد الرحمن بن ذوي رأيب وقيل ابن أبي ذوي رأيب، ولهه ابن ذوي والله أعلم.

98
بعد أن تزوج من نار.

123 - وأما حديث ابن عمرو: قال نا أبو القاسم [ابن] السمرقندي قال
نا الحسن بن محمد بن القاسم بن زينة قال نا هلال (1) الخفاف. وأنا عبد الرحمن
ابن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال نا هلال الخفاف ومحمد بن عمر
بكيه قالا أنا أبو العباس أحمد بن محمد بن صالح البروجيدي قال نا إبراهيم بن
الحسن الهذاني قال نا الأصبغ بن الفرج. وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن
أحمد قال نا ابن رزقيه قال نا جعفر بن أحمد قال نا محمد بن علي الحلواني قال نا
يونس بن عبد الرحيم وعبد الأول قالا أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال
أخبرنا منصور بن الحسين المفسر قال نا محمد بن يعقوب الأصم قال نا ابن عبد
الحكم (2) قال نا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عباس (3) عن أبيه عن أبي عبد
الرحمن الخديوي (4) عن عبد الله بن عمرو بن (5) العلاج أن رسول الله ﷺ قال: من
كيم علما أن جمهه تعالى بلجام من نار.

وأما حديث أبي سعيد فله طريقان:

124 - الطريق الأول: فأتنا محمد ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد قال
أخبرنا ابن (6) رزقيه قال حدثنا عثمان بن أحد الدقاق قال نا أحمد بن علي
الخراز قال نا عبد الله بن عاصم قال نا محمد بن دااب عن صفوان بن سليم عن عبد
الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه (7) أبي سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ:

125 - الطريق الثاني: أنا ابن ناصر قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال نا محمد

(1) سقط من س. (2) س: ابن عبد الحكيم. (3) س: عبد الخفي. (4) س: الحلي. (5) ذكره الخطيب (ص 38 - 39، ج 5) والحاكم في المستدرك (س 102، ج 1) وابن عبد
الله في العلم (س 5، ج 1) وابن حبان في صحيحه (ص 169، ج 1). (6) سقط من ر. (7) س: ر: عن أبيه عن أبي سعيد، والحديث ذكره ابن ماجه (ص 32).
ابن الفضل قال: "أبو بكرے قالت: "أنا أبو حذيفة بن عبد اللطيف".

166 - الطريق الأول: "كان النبي ﷺ يقول: "ما بين من يدّين يدّين من نار".

167 - الطريق الثاني: "أنا عبد الرحمن بن محمد قال: "أنا أبو عبيدة بن عبد الله".

168 - وأما حديث عمرو بن عبيدة: فأخبرنا ابن ناصر قال: "أبو بكر بن محمد بن الفضل قال: "أني أبو بكر بن مردوخ".

(1) ذكره الخطيب (ص. 198، ج. 7).
(2) ذكره الخطيب (ص. 42، ج. 12).
(3) ذكره الخطيب (ص. 369، ج. 1).
(4) سابق من س. و. ر.
(5) س: أيه قرارة، و: قرار.
(6) س: أهلاً لله، و: قرار.
وأما الحديث أنّه كان ثلاث(١) طرق:

١٢٩ - الطريق الأول: أنّ القُزاز قال أخبرنا أحد بن علي قال أنا أبو نعم الخلفان قال نبي يوسف بن جعفر الخزاعي قال ناس محمد بن سهل العطاء قال ناس القاسم ابن محمد السلاماني [قال ناس يحيى بن سليم الجعفي] (٢) قال ناس يحيى بن سليم الطائفي عن عمران بن مسلم عن محمد بن سلمان بن النبي. قال: من كُنت علمًا عليه الله جيء به يوم القيامة ملَّجوًا بلجام من نار.

١٣٠ - الطريق الثاني: أنّنا محمد بن عبد الملك قال لنا ابن مسعدة قال أنا ابن عدي قال لنا إسحاق بن يحيى قال ناس عبد الجبار بن العلاء قال ناس عبد الرحمن بن القطامي قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن النبي قال: قال رسول الله ﷺ: من كُنت علمًا عليه وأخذ عليه أجرة لقي الله يوم القيامة ملَّجوًا بلجام من نار.


أما الحديث أي هريرة فله عشر طرق:

١٠١
الطريق الأول: أخبرنا ابن الحسين قال نا ابن المذهب قال نا أحد
أبو جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أبو بكر
(1) حدثنا حاد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة
(2) قال رسول الله ﷺ: من سهل عن عم فكتمه أجمل من نار يوم القيامة.

الطريق الثاني: أخبرنا ابن الحسين قال نا ابن المذهب قال نا أخبرنا
أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال [ حدثنا أبو كامل
(3) قال حدثنا حاد عن علي بن الحكم قال: قال رسول الله ﷺ: من سهل عن عم
يعلمه فكتمه جاهم القيامة ملجأً بلجام من نار.

الطريق الثالث: أنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحد قال أنا
ابن زقدي قال أخبرنا أبو كامل (4) قال نا أحمد بن عبيد الله الفرسي قال
(5) نا يزيد بن بشر بن هارون (6) قال أخبرنا الحجاج بن أرطاط عن عطاء عن أبي هريرة
(1) قال رسول الله ﷺ: من سهل عن عم يعلمه فكتمه جاهم القيامة
ملجأً بلجام من نار.

الطريق الرابع: أنا عبد الرحمن بن محمد قال نا محمد بن الحسين بن
الفضل قال نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال نا محمد بن هشام البصمي قال
حدثني محمد بن حمزة الثمي (1) قال نا أبو معاوية (7) عن الحجاج عن عطاء عن أبي

(1) س: أبو كاملي.
(2) أخرجه أحمد باسنادة عن عطاء (ص 331، 366، 421، 497، 516، 523، 600، 703، 734، 767، 798، 808).
(3) والتلمذ (ص 37، 67، 101، 106، 112)، واين ماجه (ص 34، 43، 109، 169) والطيباني (رقم 39) وأثن عبد البر في
(4) والداخلي (ص 1، 129، 179، 181) والطيباني في الصغير (ص 3، 35).
(5) وماضي في مسألة الاجتناب بالشافعي فيها ابتدأ به (ص 126).
(6) المطبوع في مجلة البحوث الإسلامية المجلد الأول العدد الثاني 1953.
(7) س: أبو كاملي.

102


---

(1) ذكره الخطيب (ص 382، ج 2).
(2) سقط لفظة بن من ر. وفي س: إبراهيم بن الحسين صحيح والصواب ما أثبتناه وترجمته في العصر (ص 25، ج 2).
(3) س: ابن عدي بن موسى.
(4) رواه الطبري في الصحيح (ص 162، ج 1).
(5) س: ن: فكنت به.
(6) س: أبي جريج.
(7) س: الحسن.

103
139 - والطريق الثامن: أبنانا الخريري قال عن أبناها العماري قال في الدارقطني قال: علي بن محمد بن يحيى بن مهران قال حدثنا أحمد بن علي القطان قال نا داو بن منصور قال: نا عثمان بن مقسم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من رجل عامٍ(1) علماً فسُل عنه فكمه إلا جاء يوم القيامة ملجمأً من نار.


141 - الطريق العاشر: وبه قال ابن مروية نا سليمان بن أحمد قال: نا بكر ابن سهل قال نا موسى بن محمد البلقاري قال: نا زيد بن المسر عن الزهري عن سعيد بن المسبب عن أبي هريرة(3) قال: قال رسول الله ﷺ: ما آتى الله عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق أن لا تكتمه(4).


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

(1) من س: علم.
(2) أخبر أبو نعيم والديلمي كما في فissent القدر (ص 204، ج 5) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: أخبره ابن نظيف وفي الجزيري في العال.
(3) قلت: له استاد آخر أخبره ابن ماجه (ص 34) من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة وفيه اسحاق بن إبراهيم وهو ابن الحديث.
(4) س: عبد الله الخرافي - ر: عبد الله الخرافي.
(5) س: غزالة.
(6) س: غزالة.
هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما حديث ابن مسعود ففي الطريق الأول سواء بن مصعب قال أحد ويحيى والسناوي: متروك. وفي الطريق الثاني موسي بن عمر، قال أبو حام الرازي: كذاب ذاهب الحديث. وفي الطريق الثالث زيد بن رفيق، وقد ضعفوه (2)، وفيه حجة الجزري قال ابن عدي: يضع الحديث، وفيه محمد بن الفضل قد كذبه. وفي الطريق الرابع هيمت قال ابن حبان: يروي الطامح ولا يجوز الإحتجاز به.

وأما حديث ابن عباس ففي الطريق الأول أحمد بن (3) أبي رجاء وكان رجلا صالحا فلعله أدخل عليه، وفي الطريق الثاني حسان بن كليب وقد ضعفه الخطيب.


وأما حديث ابن عمر ففي طريقه عبد الله بن وهب الفسوى (4) قال ابن حبان:

دجال يضع الحديث.

وأما حديث أبي سعيد ففي طريقه الأول ابن دااب قال أبو زرعة: كان يكذب. وفي الطريق الثاني يحيى بن العلاء قال أحد: كاذب يضع الحديث.

---

1. ذكره المخيطي (صر 196، ج 8) وأبو زهده في الميزان (صر 599، ج 1).
2. قلت: ضعفه الدارقطني وقال السنناي ليس بالقوي. وقد قال أحد: ما به بأس. وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات ووثقه أبو داود كما في لسان الميزان (صر 7، ج 1).
3. قال المخيطي في تاريخه (صر 159، ج 5): كان فاضلا صاحبا من أهل القرآن كثير التعب. وصحبه الحافظ في مطلاع العالية (صر 115، ج 4) وقال الحشمي في الزوائد: رجال أشياء.
4. بل رجل الصحيح.
وأما حديث جابر ففي طريقه الأول (1) قال [ علي (2) بن العباس العلوي: لا أصل لهذا الحديث ولا نعلم أن الحسن بن عروة روى عن عبد الرزاق، قال:
وهذا حديث منكر. وفي طريقه الثاني عسل (3) بن سفيان قال الرازي: منكر الحديث.
وأما حديث عمرو بن عبيسة (4) ففيه محمد بن القاسم وكان يضع الحديث.
وأما حديث انس ففي طريقه الأول يحيى بن سليم (5) قال الرازي لا يحتج به، وفي طريقه الثاني علي (6) بن زيد بن جعدان قال يحيى: ليس بشيء، وفي طريقه الثالث عمر بن شاكر قال الرازي: ضعيف.

(1) كذا في س ور. قلت: فيه جعفر بن أبي الليث وهو مجهول كام في تاريخ بغداد (ص 197 ج 7)، وقال النذهبي في الميزان (ص 414 ج 1): روي عن ابن عروة بغير منكر.
(2) سقط من ر.
(3) قلت: تابعه مطر الوراق عند أبي نعم في أخبار أصحابه (ص 297 ج 1). لكن روايته عن عطاء ضعيفة، وعلي بن الحكم أخرجه الخطابي في الفقه والمتفقه (ص 182 ج 2) وفيه محمد بن معبد الفرخاني مستور.
(4) صف: عنصبة. (5) س، ر: سلمة.
(6) وقع في س عمر بن علي بن بزيد، وفي ر عمر بن معاذ بن علي بن بزيد.
(7) قلت: فيه أيضًا عبد الرحمن بن القطامي وكان كذابًا كام في الميزان (ص 582 ج 2).
(8) سقط من ر.
(9) س، ر: المخازم.
(10) سقط من ر.
وأما حديث طلق بن علي فقيه حад بن محمد فقد ضعفوه، وفيه أبو
ابن عتبة قال يحيى: ليس بشيء، وفيه قيس بن طلق قال أبو حامد الرازي وأبو
زرعة: قيس لا يقوم به حجة، وقال أحد بن حنبل: لا يصح في هذا.
شيء.

باب إكرام العلماء

٤٣ - أنا ابن ناصر قال آخرنا نصر بن أحمد قال نا ابن رققة قال نا
عبد الرحمن بن محمد بن حامد البلخي قال نا أحمد بن محمد نعم (١) قال نا بشر بن
الأصغر قال نا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي
هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: من أكرم عالماً فقد أكرم سبعين نبياً، ومن
أكرم متعلماً فقد أكرم سبعين شهداً، ومن [أحب] (٢) العلم والعلياء لم يكتب
عليه خطيئة أيام حياته.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وفيه محمد بن عمرو،
قال يحيى بن معين: ما زال الناس ينقون حديثه (١).

(١) س، ر، وقال.
(٢) قلت: قيس بن طلق صدوق كما في التقرير.
(٣) قلت: استاذ حديث أبي هريرة من طريق عطاء، صبحه الحاكم وحسن الترمذي وقال المنذر
في مختصر السن بعد نقل تسنين الترمذي. وقد روي على أبي هريرة من طرق فيها مقال
وال طريق الذي خرج بها أبو داود طريق حسن. وقال الذهبي في الكبائر: استاذ صحيح رواه
عطاء عن أبي هريرة. وعلق المناوي على ذلك قائلًا: وأخبر بذلك إلى أن رجاء نعت الله
فيه انقطع انتهى من فيض القدر (ص ١٤٧، ج ٦). قلت: وقال أبو علي الحافظ: عطاء لم
يسمع من أبي هريرة كأنا في المستدرك وأقرأ به الذهبي في التلخيص. قلت: حديث ابن عباس
صحيح. إن شاء الله وصححه الحاكم ابن حجر وقال الهيثمي: رجال رجل الصحيح، وكذلك
حديث أبي عصور صححه الحاكم. وأوقفه الذهبي كأنه تقدم، وقال الشيخ الماركسي في
المرعة (ص ٣٢٥، ج ١): وبالجملة من المتن ثابت والكلام في خصوص الأسانيد لا يرد في
شيوبه النبي.
(٤) كذا في س و ر و وقال الله أعلم.
(٥) سقط من س.
(٦) قال ابن عراق: وما أظن محمد بن عمرو يجعل مثل هذا، قلت: يعني لأنه من رجال الأزبة
والله تعالى أعلم، وظاهر أن البلاء من دونه. قلت: قال الذهبي في تلميذ الوضائي: هذا

١٠٧
باب ثواب العلما في الآخرة


قال المؤلف: هذا الحديث لا صبح والمتمه به اساعيل، قال ابن حبان: لا يجل الرواية عنه، وقال الدارقطني: كذاب متزوك.

______________________________

= من علم عبد الرحمن بن محمد البلخي شيخ لابن رزقيه انتهى من ابن عراق (ص 380 ج 1). قلت: عبد الرحمن بن محمد البلخي ثقة كما في تاريخ الخليل (ص 294 ج 10) فهو بري من عهدته وله البلاء من فوقه أحمد بن محمد أو بشر بن الأصغ فلينظر تجنبها.

(1) سقط من س.

(2) وفي اللآلئ (ص 7 ج 1) من طريق الدارقطني: عطية عن ابن العوفي (محرف).

(3) (4) (5) الزيدية من اللآلئ.

108
أبواب في ذكر القرآن

باب فضل القرآن.

145 - أنبأنا ابن خيرون قال: أنبأنا الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حامد
البستي قال: قال لنا أبو كريب قال لنا ابن فضيل عن إبراهيم
المجري عن أبي الأحوص عن عبد الله (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن
مادحة (2) الله عز وجل فتعلموا من مادحة (3) الله عز وجل ما استطعتم، وأن القرآن
حبل الله والدين الذين، والشفاء النافع، عصمة (4) من تمسك به، وناقة لم تبعه، لا
يعوج فيقوم ولا يزغ فيستعب (5) ولا ينضج عجائبه، بل إنه فإن الله يأجركم
بكل حرف عشر حسنات، قال ابن مسعود: الم - ألف ولام وميم - ثلاثون
حسنة.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشبه أن يكون من
كلام ابن مسعود، قال ابن معين: إبراهيم الهجري ليس حديثه شيء (6).

(1) سأقه ابن حبان في المجروحين (ص 100، ج 1)، وأخرجه الحاكم (ص 555، ج 1).
(2) المرزوي في قيام الليل (ص 121). ورواه الطبراني باختلاف يسير كما في الزوائد (ص
16، ج 7)، وأرده الذهبي في الميزان (ص 66، ج 1).
(3) س: سادية.
(4) س: حمصمة.
(5) س و ر: لا يزغ فيستعب. والمحترن من المجروحين.
(6) س: أجركم.
(7) قال الذهبي: وقال الحاكم: صحيح الاستناد. ورده الذهبي يقوله: إبراهيم ضعيف.

109
باب ثواب من قرأ شهد الله الآتين

نا أبو منصور القرآن قال نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال نا علي بن المنذر بن علي المقرئ قال نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثني جعفر بن محمد بن عبد الله القطان قال نا عمار بن عمران - كذا قال لنا ابن المنذر - قال حدثني أبي عمران بن المختار عن غالب القطان - وكان من خيار الناس - قال أتت الكوفية في ثارة فنزلت قريباً من الأعشى، فلما كان ليلة أردت أن أخدراً قام فتهجد من الليل، فمر 1) بهذه الآية. شهد الله أنه لا إله إلا هو - إلى قوله - إن الدين عند الله الإسلام. فقال الأعشى: وأنا أشهد بما شهد الله واستودع الله هذه الشهادة، وهي لي على الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام قاتها ماراً. قلت: لقد سمع فيها بشيء، فعدرت إليه فدوعته 2) ثم قلت: يا أبو محمد سمعتك تردده. قال: وما بلغك وما 3) فيها؟ قلت: أنا عندك 4) منذ سنة لم تحدثني؟ قال والله لا أحدثك بها 5) سنة. قال: وأرسلت مناعي وليست على بابه وأقتمت 6) سنة، فلما مضت السنة. قلت: يا أبو محمد قد تمت السنة. فقال: حدثني أبو وائل عن عبد الله 7) قال، قال رسول الله ﷺ: يؤقت بصاحبها يوم القيامة. فيقول: عدي عهد إلي وأنا أول من هُوَفَى 8) بالمغفرة، أدخلوا عبدي الجنة.

1) ق: إن الحد حرب. ر: إن الحدرب.
2) ق: قرى. وسقط من ر والمثبت من البغدادي.
3) ق: وردته. (1) سقط من س.
4) س: وما.
5) س: أنا عند. والمثبت من البغدادي.
6) س: بها.
7) س: مثلت على مائة سنة.
8) ذكره الخطيب في تاريخه (ص 193، ج 17) وابن عدي في الكامل والعطيلي في الضمائر والبيهقي في النسب كما في اليسان (ص 273، ج 4)، والطبراني كام في الزوائد (ص 426، ج 1) أبو الشيخ في كتاب الثواب كما في المغني للمعاني (ص 425، ج 1).
147 - طريق آخر: أنا أبو منصور ابن خيرون قال ابن مسعدة قال أخبرنا حزام بن يوسف قال أنا ابن عمدي قال نا محمد بن الحسن بن زيد البصري قال نا عابر بن عمر بن المختار قال حدثني أبي فذكره.

148 - طريق آخر: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أنا حد بن أحمد أخبرنا أبو نعيم قال سهيلان بن أحمد قال نا إبراهيم بن نائلة قال نا عابر بن عمر ابن المختار قال نا أبي فذكر نحوه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرد به عمر بن المختار، وعمر يحدث بالأباطيل، وفي الطريق الأول عمران وهو غلط إما هو عابر بن عمر قال العقيلي: لا يتابع عابر على حديثه ولا يعرف إلا به.

باب فضل السبع الأول

149 - أنا القرؤان قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرني أحمد بن علي بن الحسين البوزوي قال نا محمد بن المظفر حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الأزوري قال نا سهيلان بن معاذ قال نا عبد العزيز الأوسبي قال نا سهيلان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن حبيب بن هند الأسدي عن عروة عن عائشة: قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ سبع الأول من القرآن فهو حبر.

(1) س: عمر.
(2) ذوكره ابن عدي في الكامل في ترجمة عمر كا في اللسان (صف 27 ج 4).
(3) ذوكره أبو نعيم في الخليل (صف 187 ج 6).
(4) س: عمارة. قلت: ورواه محمد بن زكريا وعبدان والحسن بن سهيلان وحران بن حفص أيضاً يلفظ: عابر بن عمر المختار كا في اللسان (صف 273 ج 4).
(5) س: النوري.
(6) س: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم البوزوي.
(7) س: ر، مهابدة.
(8) ذوكره الخطيبي (صف 108 ج 1)، وأحد (صف 83 ج 6)، وأبداً أبو عبيد في فضائل القرآن راجع ابن كثير (صف 35 ج 1).
(9) س: خير.
باب ثواب من قراءة مائتي آية

150 - أخبرنا المبارك بن خيبر قال أخبرنا أحد بن الحسن قال أنا أبو طاهر محمد بن علي بن العلاف قال أنا عثمان بن محمد الأدومي قال حديثنا أبو بكر بن أبي داود قال نا ابن حرب قال نا حفص بن عمر قال نا عيسى بن قيس عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ مائتي آية كتب من القرآنين.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى عمرو بن قيس لا شيء، وحفص بن عمر أيضاً ضعيف.

باب ثواب من قراءة سورة الواقعة

151 - أخبرنا المبارك بن خيبر قال أخبرنا أحد بن الحسن قال نا أبو طاهر بن العلاف قال أنا عثمان بن محمد قال نا أبو بكر بن أبي داود قال نا محمد ابن أحمد بن المثنى قال نا خالد بن خداس قال حديثي عبد الله بن وهب قال: حديثي السري بن يحيى أن شجاعاً حدثه عن أبي ظبيحة عن ابن مسعود (1) قال:

(1) قلت: عمرو ثقة رفّاً وهم كا في التقرب فلتين ابن الجوزي لا يصح، قال الحافظ ابن كثير.

(2) س: حفص بن عمر بن قيس. (ص 3، م: مالة).

(3) مختصر من حديث ابن عباس وفم الحديث في الخطيب (ص 202، ج 8)، والميزان للذهبي (ص 13، ج 1).

(4) قال الدارقطني: تفرد به علي بن حرص بن عمر بن عمرو بن قيس. وقال ابن عدي: حفص بن عمر بن حكيم حدث عن عمرو بن قيس عن عطاء عن ابن عباس أحاديث بواطيل.

(5) أخرجه ابن عمارك وأبو عبيد والخارث وأبو بلال والبيهي في الشعث كا في المدر المنثور (ص 153، ج 6)، وأورده الذهبي (ص 265، ج 4)، وأخرجه ابن }
سمعت رسول الله ﷺ يقول: من قرأ سورة الواقعية في كل ليلة لم تصبه فاقة.
قال أحد بن حليل: هذا حديث منكر، وشجاع والسري لا أعرفها.

باب ثواب قراءة كل هو الله أحد

๓۶ - أنا أبو (١) منصور القرائي أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا الحسين
ابن عمر (٢) بن بروان قال نا إسحاق بن محمد الصفار قال نا ابراهيم بن معاوية
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال نا الحسن بن أبي جعفر عن ثابت عن انس
قال، قال رسول الله ﷺ: من قرأ كل هو الله أحد مائتي مرة غفر له ذنوب
مئتي سنة.

(١) قال الحافظ الذهبي في تلخيص الوهابيات: فيه شجاع لا يدري من هو كما ذكره ابن عراق
(٢) قال ابن حجر في الكافي الشاف: أخبره ابن وهب في جامع حدديث السري بن يحيى أن شجاعاً حديثه عن أبي طيب عن عبد الله بن مسعود، تابعه يزيد بن أبي حكيم
وعباس بن الفضل البصري كلاهما عن السري أخرجه البيهقي في الشعبي من طريقهما، وكذا
رواى أبو بعل بن رواية محمد بن حبيب عن السري، ورواى البيهقي في الشعبي من رواية
حجاج بن مهنا عند السري فقال عن شجاع عن أبي فاطمة عن ابن مسعود، وكذا رواى أبو
عبيد في فضائل القرآن من رواية السري فقال عن أبي طيب فالفتيل أصحاب السري هل
شجاعه شجاع، أو أبو الشجاع، وكذا اختلفوا في شيخ شجاع هل هو أبو فاطمة أو أبو
طيبة. ثم اختلفوا في ضبط أبي طيبة، فعدن الدارقطني بالطيبة المحلة بعدا حثاهم،
وأنه عيسى بن سليمان الجرجاني وأي رواية عن ابن مسعود منقطع، ويؤده أن التعليق أخرجه
من طريق أبي بكر العطاردي عن السري عن شجاع عن أبي طيب الجرجاني، وعند البيهقي أنه
بالمعجمة بعدا حثاهم، وانه مجهول، وقال أحد بن حليل: هو حديث منكر وشجاع لا
أعرفه النهي وهكذا في السياح (٣٩٢، ج ٦).

(٣) سقط لمفظلة: أبو)، من س. ور.
(٤) س، ر: عمر، والمثبت من تحرير، وهو الصواب.
(٥) ذكره الخطيب (٣٦٨، ج ٦)، والبيهقي في الشعبي وابن الفضيسي في فضائل القرآن
والبرز ومسهود في وفاته كلاً في الالي، المصنوعة (٣٣٩، ج ١)، والدر المنثور (ص
١١١، ج ٦)، وأورددهذه في المينا (٤٨٢، ج ١).

١١٣
قال المصدر: هذا حديث لا يصح، والحسن، ليس بشيء. قال الصفدي:
واهي الحديث. وقال النسائي متروك الحديث.

153 - حديث آخر: أخبرنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال أنا إبراهيم بن محلد بن جعفر قال حدثني إسحاق بن علي الحقبي قال أنا إبراهيم بن حاشم قال نا أبو الربيع الزهراني قال نا حاتم بن ميمون عن ثابت عن قيس عن أنس (1) قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة، كتب الله له ألفاً وخمس مائة حسنة إلا أن يكون عليه دين. قال المولف: هذا لا يصح. قال ابن حبان: حاتم بن ميمون يروي عن ثابت ما لا يشبه حديثه لا يجوز الإحتجاج به.

باب نواب من حفظ القرآن

154 - أنا القزاز قال نا أبو بكر بن ثابت قال نا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال أخبرنا عيسى بن حامد بن بشر القاضي قال نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين (2) السقطي قال نا يحيى بن معين قال نا عبد الرزاق قال أخبرنا معاصر من الزهراني عن عروة عن عائشة (3) قالت: قال رسول الله ﷺ: من تعلم القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كل قيد أوجب النار.

(1) قلت: وتابعه الأغلب ابن تيمم عند البزار وقال: نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبي حمر.

(2) ساقه الخطيب (ص 264، ج 6) وأبو حيان في المجرحيين (ص 269، ج 1) وأبو نعيم في أخبار أصحابه (ص 337، ج 2) وأخرجه الترمذي (ص 50، ج 4) وأبو نصر (ص 113) عن محمد بن مروظ عن حاتم بن بلغط: حيي عن ثني خمس سنن. وقد يفقه من صنع البصري في الألف (ص 1324، ج 1) بأن المولف رجع الله ذكره أولاً في الموضوعات ثم عاد فأخرج في الواجهات وتبعه الألباني في الضعيفة (رقم 300) لكن لم نجدوه في كتاب الموضع المطبوع والله أعلم.

(3) س: ر: الحسن. والمثبت من البغدادي.

(4) ذكره الخطيب (ص 430، ج 4)
قال الخطيب: رجال استاده كلههم ثقات إلا السقطي والحديث غير ثابت.

155 - حديث آخر: أنبأنا إسحاق بن أحمد بن عدي قال أنا ابن مساعدة قال نا حجرة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا علي بن الحسن بن هارون البلدي قال لنا اسحاق بن يسار قال أنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثي رشدي بن سعد عن جرير بن حازم عن حيد عن أنس قال، قال رسول الله ﷺ: من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت.

قال ابن عدي: لا يرويه عن جرير غير رشدي وقال يحيى: رشدي ليس بشيء. وقال النسائي: متروك، وكاتب الليث ليس بثقة.

باب ما خاتم القرآن عند كل خاتمة


قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ويزيد الواقشي قال فيه أحد بن حنبل: لا يكتب عنه شيء. قال يحيى: أبو عصمة ليس بشيء ولا يكتب حدثه، وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به.

---

(1) س: جرير.
(2) ذكره ابن عدي وأورده السيوطي في الجامع الصغير (ص 168، ج 2).
(3) س: محمد بن عبد الحماي.
(4) س: أبو عاصمة.
(5) س: أبو عامر، والمثبت من البغدادي.
(6) ذكره الخطيب (ص 390، ج 9) وأورده السيوطي في الجامع الصغير (ص 95، ج 1).
(7) وفي س بنيه.
باب ثواب من لقن القرآن

157 - أنا أبو القاسم بن السمرقندي قال: أني أساءل بن مسعدة قال، أخبرنا حزرة قال حدثنا أبو أحمد بن عدي قال: نا أبو عقيل الخولاني قال: نا عبد الله بن زرئان. قال سمعت ابن عباس يقول: نا محمد بن زياد. [عن أبي أمامة قال، قال رسول الله سل الله عليه وسلم: (1) من علم رجلًا آية من كتاب الله فهو مولاه لا ينبغي له أن يتخذه ولا يتآمر عليه، فإن فعل فقسم (2) عرواً من عرى الإسلام. قال المصنف: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: أساءل بن عباس تغير في آخر عمره فكثر الخطأ في حدثه وهو لا يعلم فخرج عن حد الاحتجاج (3).

حديث في إتم من حفظ ونسي

158 - أني أبانا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني (4) قال أنا أبو بكر البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال: نا عبد الله بن محمد بن سعيد الجيال قال: نا هاشم بن الجيد قال: نا ابن أبي رواد (5) عن ابن جريج عن المطلب بن حنطب عن إنس (6) بن مالك قال، قال رسول الله سل الله عليه وسلم: عرضت علي أجر أمتي حتى القدّة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبًا أعظم من سورة أو آية من القرآن أويتها رجل ثم نسبيها.

(1) سقط من س: ي. أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة كذا في الماقتعد المفسد (ص 321، الزوارق، نص 18، ج 1).
(2) س: ر: فضم.
(3) وقال الهشمي: فيه عبيد بن رزين اللاتفي ون أر من ذكره. قلت: وقع في نسخة العلم عبد الله بن زرئان والله أعلم. ولم أجد ترجحته.
(4) س: ر: الباقلاني، والباقلاني هو محمد بن الحسن بن أحد أبو غالب البغدادي.
(5) س: ابن رواد.
(6) أخرجه أبو داود (ص 174، ج 1)، والترمذي (ص 55، ج 4) وابن ماجه وابن خزيمة كما في الترغيب وتبعته صحاب النجاة، لكن لم أجد في ابن ماجه. وذكره أبو نعم في أخر أصحاب (نص 12، ج 3) والطبراني في الصغير (نص 198، ج 1)، من طريقه عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس.
قال الدارقطني: قد روي عن ابن جريج عن ابن، والأول أشبه بالصابوب، والحديث غير ثابت لأن ابن جريج لم يسمع من المطلب(1) شيئاً. قال: كان يدله عن ابن مبصة وغيره من الضعفاء.

باب إنقسام قراءة القرآن

159 - أنبأنا أبو منصور بن خيرون قال أنبأنا المجهر بن الدارقطني عن أبي حامد البستي قال: أخبرنا أحد بن محمد بن زيد بن الإمام قالينا نأخذ بن ميم(1) قال نا علي بن قادم(2) عن النوري عن ابن مرشد(3) عن سلابان بن(4) بردة عن أبيه(5) قال: قال رسول الله ﷺ: من قرأ القرآن يتأكل به الناس، جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم، وقرأ القرآن ثلاثة، رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعة فاستجبر به الملك، واستباه به الناس، [ ورجل قرأ القرآن فأقام حروفه وضعح حدوده، كثر هؤلاء من قراء القرآن، لا كثرهم الله(6) ورجل قرأ القرآن فوضع دواء(7) القرآن على داء قلبي(8) فأسه(9) به ليلة وأظياً به.

(1) قال البرذمي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذكرته به محمد بن ابن اباعيل ثم يعرفه واستنفره، وقال محمد: ولا معروف للمطلب بن عبد الله بن حنظبة سأعاً من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله حديثي من شهيد خلقت النبي صلى الله عليه وسلم، من عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا معروف للمطلب سأعاً من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر البرذمي أن يكون المطلب سعى من أنس انتهى. وقال المتنبي بعد كلام الترمذي هذا: ففي استاده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواح الأوزي وتهجيه، أيه بن معين، وتكلم فيه غير واحد. قال: وتهجيه أيضاً أحمد أبو داود والناصري كان في النحذب (ص. 382، ج. 6) وقال الحافظ: وق في خطك كي في التقريب، وقال في بلغ المرام: وصحجه ابن خزيمة.

(2) س: حتي.
(3) س: قادي.
(5) ذكره ابن حيان في المجروحين (ص. 148، ج. 1) وأوردته الهذيبي في الميزان (ص. 160، ج. 1).

(6) مست من س.
(7) س: ذا قلبه.
(8) س: ذا قلبه.
(9) س: ذا قلبه.
باب التلحين بالقرآن

160 - أخبرنا ابن السمرقند قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزيمة قال نا ابن عدي قال حدثنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا سعد بن عمرو قال نا بقية عن الحسين بن مالك الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة قال أتى رسول الله ﷺ أقرأ علينا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم وعليه أهل الكتاب وأهل الفسق، فإنه سبحانه من بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الرهبانية والنوح والغناية لا يجاوز حنجرهم، مفتونون قلوبهم، وقلوب الذين يعجبهم شأنهم.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، وابن محمد مجهول وبقية بروي عن الضعفاء ويدلهم.

(1) س: بها ولا يدفع (2) س: هلي (3) س: مقط م ر (4) س: هيثم (5) وقال ابن حبان: بروي عن علي بن قاسم المناكير الكبيرة وعن غيره من الثقات الأشياء المقلوبة، كما في المجروحين. قلت: وبعد هذا يعلم خطأ السيوطي حيث ذكره في الجامع الصغير (ص 117، ج 2) ورمز لتحسينه.

(6) أخرجه الطارقي في الأストレス كذا في الزوارد (ص 169، ج 7) وأورده الذهبي في الميزان (ص 33، ج 1) عن سعيد بن أبي عبيد عن الحسن بن الحارث بن الصبح الحسين، بن مالك الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة. وقال قال محمد بن عوف: روى هذا الحديث شعبة عن بقية، وأورده أيضاً (ص 553، ج 1) عن رجل عن حذيفة وقال: نفرد عنه بقية: ليس بمتعتيم والمير منكرو. وقال الذهبي: فيه رأى لم يسم: وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير والشافعي في المشاكلة (ص 191) وقال: رواه البهذقي في شعب الائتمان ورزيق في كتابه.
أبواب ما يتعلق بالحديث

باب ثواب من حفظ أربعين حديثاً
فيه عن علي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبى الدرداء وأبى سعيد وأبى هريرة وابن أمامة وابن عباس وابن عمر وابن عمر وجابر بن سمرة وانس وبريدة.

161 - فما حدث في رضي الله عنه فرواه أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي (1) قال حدثني أبي قال حديثي علي بن موسى الرضا قال حديثي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد الصادق قال حديثي أبي محمد بن علي الباقر قال حدثني أبي (2) علي بن الحسين بن علي قال حدثني ابن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ينتفعون بها بعدة الله يوم القيامة فقيهاً عالماً.
قال الحافظ: هذا عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة بابطة، وقد روى هذا الحديث عباد بن صهيب.

162 - وأما الحديث ابن مسعود: أنا محمد بن عبد الباقري بن أحمد قال أنا حذ بن أحمد قال أنا أبو نعم أحمد بن عبد الله الحافظ قال ناس سعد بن محمد بن إبراهيم الناقلي (3) قال أنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال أنا محمد بن حفص القرخى (4) قال أنا دحيم بن محمد الصيداوي (5) قال أنا أبو بكر بن عياش عن عاصم

(1) س، ر: الحازمي.
(2) س، ر: ابن.
(3) س، ن: نافذ، ر: نافذ.
(4) س، ر: الكوفي.
(5) وقع في القسم (ص 429، ج 2); القدو، وفي الخليلة القبراني (مصحف).

119
عن زر عن ابن مسعود(1) قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين
حديثاً ينفعهم الله عز وجل بها. قال له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت.

163 - وأما حديث معاذ: فأنبأنا ابن ناصر قال نأب غالب قال نا
البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال روى محمد بن ابراهيم الشامي عن عبد المجيد
ابن أبي رواح عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس عن معاذ بن(2) جبل عن النبي
صلى الله عليه وسلم. قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة
فقيهاً عالماً.

قال المؤلف: ورواه الحسن بن علوان عن ابن جريج عن عطاء عن معاذ
والحسن متروك الحديث. وقال يحيى: الحسن كاذب. وقال ابن عدي: يضع
الحديث. وقد رواه اسحاق بن أيوب زراغ عن معاذ(3) وهو مقطوع.

وأما حديث أبي الدرداء فله ثلاثة طرق:

164 - الطريق الأول: أنا هبة الله بن محمد بن الحسن قال نأب طالب
ابن غيلان قال نأب بكر الشافعي قال نأب بكر بن أبي الدنيا قال نأب الفضل
ابن غامر قال حدثنا عبد الملك بن هارون بن عائرة عن أبيه عن جده عن أبي
الدرداء قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر
دinen بعثه الله فقيهاً، وكنت(4) له يوم القيامة شافعاً وشهداأ.

165 - الطريق الثاني: أنايأنا محمد بن عبد الملك قال أنايأنا الجوهرى عن
الدارقطني عن أبي حام بن حبان قال نأب ابراهيم بن أبي أمية قال حدثنا هاشم بن
الوليد الهروي قال نأب الملك بن هارون بن عائرة عن أبيه عن جده عن أبي
الدرداء قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر
دinen بعثه الله فقيهاً، وكنت(5) له يوم القيامة شافعاً وشهداأ.

(1) ذكره أبو نسيم في الفهرسة (ص 189 ج 4) والزهبي في مختصر
والختلف في شرف أصحاب الحديث (ص 11).
(2) ذكره الز Jaguars في المحدث الفاصل (ص 173) وأبو عبد الله في العام (ص 44 ج 1).
(3) ذكره الز Jaguars أيضاً (ص 172).
(4) (5) س: كتب.
الطريق الثالث: أنبيانا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنبيانا
الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا إبراهيم بن أبي أمية قال نا
هاشم بن الوليد الهرمي قال نا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده
عن أبي الدرداء(1) قال سأل رسول الله ﷺ سألت: يا رسول الله ﷺ ما حد
العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيهاً؟ فقال: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً
من أمر دينها بعثه الله عز وجل فينها وكتبت له شائعاً وشجعاً.

وأما حدث أبي سعيد الخدري: فقد روي بإسناد مظام عن محمد بن
يزيد بن سنان(2) الراهاوي عن أبيه عن جده عن عطية عن أبي سعيد الخدري
قال، قال رسول الله ﷺ: كل من حفظ على أمتي أربعين حديثاً ما ينفعهم الله
به في أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيهاً عالياً وكتبت له شجعاً
وشجعاً.

قال المصنف: وروي من حديث عبد الرحمن بن معاوية عن
الحارث مولى ابن سباع عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من
حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعة.

وأما حدث أبي هربة فله طريقان:

الطريق الأول: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الخطيبي قال أنا عبد
الراكش بن عمر بن شعيب قال نا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ. وأنا محمد بن
عبد الملك قال آخرنا ابن مسعدة تال أخرىنا حزرة بن يوسف قال نا ابن لدي
قال نا أبو بكر قال نا حمزة حمزة قال نا ابن علاء(3) قال نا خصيف عن
مجانح عن أبي هربة(4) قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين

(1) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 133، ج 2). هذا الطريق وبهذا اللفظ، وأنا لفظ الطريق
الثاني فلم أجد في المجروحين في ترجمة ابن عنترة والله أعلم.
(2) س: سيار.
(3) وفي العلم لابن عبد البر (ص 431، ج 1): حمزة بن حمزة وأبو علاء.
(4) ذكره النهي في الميزان من طريق عن أبي بكر (ص 555، ج 3، ص 253، ج 3) وابن
عبد البر في العلم (ص 42، ج 1) للراميزي (ص 173).
حديثنا ما ينفعهم من دينهم ببعث يوم القيامة من العلماء، وفضل العالم على العابد.
بسبع درجة، الله أعلم ما بين كل درجتين.

قال المؤلف: ابن علاءة اسمه محمد بن عبد الله بن علاءة.

170 - الطريق الثاني: أنا ابن السمرقندى قال نا ابن مسعدة قال أخبرنا
حجة قال نا ابن عدي قال نا عمر بن محمد بن شعيب ومحمد بن مبين قالا نا
سعدان (1) بن نصر قال نا خالد بن أساعيل أبو الوليد قال نا ابن جريج عن
عطاء عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: من تعلم على أمتي أربعين حديثًا
ينفعه الله بها في دينها كان فقيهاً عالماً.

قال المؤلف: وقد رواه أبو البختري (2) وهب بن وهب عن ابن جريج.

ولفظه: من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ما ينفعه الله بهيبه الله يوم القيامة
فقيهاً عالماً. وقد رواه اسحاق بن نجح عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله
الله ﷺ قال: من روي عن عن أمتي أربعين حديثًا جاء في زمرة العلماء يوم القيامة.

171 - أما حديث أبي أمامة: فأتيتنا أبو الفتح الكروخي عن عبد الله بن
محمد الأنصاري قال أنا يعقوب الحافظ قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال نا يحيى بن
صادق قال نا عبد الباقى الأموى (3) قال نا علي بن الحسن (4) قال نا عبد الرزاق
عن معاصر عن أبي غالب عن أبي أمامة (5) قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ
على أمتي أربعين حديثًا فإن ينوه وينفعهم في أمر دينهم حشره الله يوم القيامة
فقيهاً.

وأما حديث ابن عباس فله أربعة طرق:

172 - الطريق الأول: أنا محمد بن ناصر قال أخبرنا رابعة بنت محمود بن

(1) ذكره أيضاً ابن عدي وأوردته الذهبي في الميزان (ص 354، ج 4).
(2) ساب: الأرطى; ساب: الخمين.
(3) ذكره الزهلي في الميزان (ص 344، ج 1): سعد بن نصر. والصابر سعدان.
(4) ذكره الزهلي في الميزان (ص 131، ج 3): سعد بن نصر. والصابر سعدان.
(5) ذكره الزهلي في الميزان (ص 131، ج 3): سعد بن نصر. والصابر سعدان.
عبد الواحد الأصبهاني قال: أنا أبو عثمان صعيب بن أبي سعيد النيسابوري، قال:

نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي، قال: أنا أبو حاتم المكي بن عبد الملك محمد بن عبد الملك المنذر عن ابن نحيف عن مjahد عن ابن عباس، قال: رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين حديثاً، يبعث، يوم القيامة، فقيهاً، عالياً.


(١) س، ر: أبو خالد المكي بن عبد الملك محمد. والصواب ما أثبتناه انظر ترجمته في تاريخ بغداد (١١٩، ج ١٣) وفي الخبر (٢٠٥ ج ٢) علي بن عبد الملك أبو حامد محروف.
(٢) س، ر: خويلد. (٣) س: ر: ابن أبي نحيف.
(٤) ذكره ابن عبد البر في المعلم (٣٤، ج١) من طريقه عن علي بن حجر بسانده عن ابن عباس وأورده الذهبي في الميزان (٢٠١، ج١).
(٥) س، ر: علي. (٦) س، ر: بكر.
(٧) ذكره الذهبي في الميزان (١٤٦، ج ١).

١٢٣
ابن شجى المطي (1) قال نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيهاً عالماً (3).

176 - وأما حديث ابن عمر (4): فقد روى بناسدين منظمين فيها عن جامع (مجاهيل بلفظ: من حفظ على أمتي أربعين حديثًا) (5) من السنة حتى يؤديها إليهم، كنت له شفيقاً وشهدوا يوم القيامة.

177 - وفي لفظ: من نقل عني إلى من لم يلحقني من أمتي أربعين حديثًا كتب في زمرة العلماء وحشر من جلة الشهداء.

178 - وأما حديث عبد الله بن عمر: فقد رفعه محمد بن مضر (1) عن بورى بن الفضل ولا يعرفان عن ابن المبارك عن أساف بن رافع عن أساف بن عبد الله بن عمر بن العاص (7) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتب أربعين حديثًا رجاء أن يغفر الله له غفر له وأعطاه ثواب الشهداء الذين قاتلوا بعبادان وعدقلان.

(1) بفتح الميم واللام وفي آخرها طاء مهملة كا في اللباب (ص 242) ووقع في س: المعل.</p>

(2) ساقه ابن حبان في المجروحين (ص 134، ج 1).

(3) قلت: والله طريق خاص عند البخاري في الضفعة وفيه عبد الأعلى بن عبد الرحمن شيخ لقبة وهو مجهول كأسودة الذهبي في الميزان (ص 231، ج 2) في المغني (ص 365، ج 1).

(4) س، ر: ابن عمرو.

(5) مسقط هذا الفقر من س: و. والحديث ذكره الذهبي في الميزان (ص 449، ج 4) وفي المغني (ص 757، ج 3)، وابن عبد البر في الفوعل (ص 313، ج 1) عن مالك نافع عن ابن عمر وقال هذا حسن استاد جاء به هذا الحديث، ولكنه غير معروف ولا معلوم عن الحديث مالك، ومن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه وأضاف ما ليس من روايته عليه النهي. قلت: وفيه يعقوب بن اسحاق الصقلياني كذاب وقال الذهبي في المغني: هذا كذب في السند والمنتن.

(6) عن من ر: محمد بن عمرو.

(7) س: أساف بن عبد الله بن عمر بن العاص.

(8) أوردته الذهبي في الميزان ص 356، ج 1) وقال: باطل.
أنا حديث جابر بن سمرة: فقد رفعه مجهول عن مجهول إلى أن أصلحه بشيبان بن فروخ عن مبارك عن الحسن عن جابر بن سمرة قال، قال رسول الله ﷺ: من ترك أربعين حديثًا بعد موته فهو رفيق في الجنة.
وأما حديث أنفس فله أربعة طرق:

الطريق الأول: أنا محمد بن محمد السلال قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن سياوش قال أخبرنا أبو حامد بن أبي طاهر الأصفرثي قال نا ابراهيم بن محمد بن عبد قال نا الحسن بن سفيان قال نا حيد بن زيدون قال نا الحجاج بن نصير قال نا حفص بن جمع عن ابن عن ابن عن ابن (1) قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتي أربعين حديثًا ما يحتاجون إليه (2) من الحلول والحرام كتبه الله فقيهًا عالماً.

الطريق الثاني: أنا محمد بن عبد (3) الملک قال أنا إسحاق بن مسيدة قال أخبرنا حبيبة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا عمر بن سلمان قال نا سليمان ابن سلمة قال نا ابن الليث قال حدثي عمر بن شاكر قال سمعته أناس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حمل على أمتي أربعين حديثًا بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيهًا عالماً.

الطريق الثالث: روي بإسناد مظلم عن أبي داود الأعمي (4) عن ابن أن رسول الله ﷺ قال: من حفظ على أمتي أربعين حديثًا من أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيهًا.

الطريق الرابع: روي بإسناد مظلم عن المعلي عن السدي عن ابن أن قال، قال رسول الله ﷺ: من حل من أمتي أربعين حديثًا لقي الله عز وجل فقيهًا عالماً

(1) ذكره الخطيبي في شرف أصحاب الحديث (ص 11).
(2) سقط لفظة إليه من س.
(3) سقط لفظة عيد من س.
(4) س، ر: الأعمي. والصواب ما أثبتاه واسمه نفع كلاً في التهذيب (ص 89 ج 12).
184 - أما حديث نبوة: فرواه من لا يعرف بالحديث وأسنده عن عمر ابن هارون البلخي عن مفسر بن عبيدة (1) عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن نوربة (2) صاحب رسول الله ﷺ قال، قال رسول الله ﷺ: من حفظ على أمتى أربعين حديثاً في دينها حضر مع العلامة يوم القيامة.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما حديث ابن مسعود ففيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة وقد كذبه عبد الله بن أحمد بن حنبل وغيره، وقد رواه دحيم هذا واسمه عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي بكر عن عاصم عن أبي وائل، ولا أرى التنزيل إلا من دحيم (3).


وأما حديث أبي سعيد: فإسناده مظلم، ومحمد بن يزيد هو وأبوه قد ضعفها الدارقطني. وقال يحيى: يزيد ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وأما عبد الرحمن (4) بن معاوية فقال يحيى: لا ينتبه حديثه.

(1) أورده الخاظفي في الإضمار (ص 259، ج 6) وقال: ذكره أبو موسى في الذيل عن المستغرفي.

(2) قال الذهب في الميزان: هذا باطل والآفة هو - أي محمد بن حفص الراوي عنه - أو شيخه.

(3) وقال في الذيل المغني: موضوع كما فيấn (ص 249، ج 2).

(4) قال: هو صدق سبي الخاظفي كما في التقرب وفيه الحارث مولى ابن سياه ذكره ابن أبي حام (ص 94، ج 1، ق 22) ولم يذكر فيه الجرح ولا التعديل فهو مستور وأما ثوبه ابن حبان وحده كما في تعجيل المنفعة (ص 88) فلا يعتبر به.
وأما حديث أبي هريرة: ففي طريقه الأول. ابن عائشة قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يُحل الإحتجاج به، وفيه(1) عمرو بن حسين قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وفي الطريق الثاني. خالد ابن سمحان قال ابن عدي: يضع الحديث على ثقات المسلمين، وأما طريق أبي البختري فإنه كان من أكذب الناس، وأما آمنه بن نجيح فقال يحيى: هو معروف بالكذب ووضع الحديث.

وأما حديث أبي أمامة ففيه أبو غالب واسمه(2) جزيرت قال النسائي: هو ضعيف، وقال ابن حبان: لا يُفتح إلا فيما وافق الثقات، وفيه علي بن الحسن(3).

قال ابن عدي: [لا يروي] أحاديثه إلا على التعجب(4).

وأما حديث ابن عباس في طريقه الأول الحسن بن قتيبة وفي طريقه الثاني، إصحاق بن نجيح قال الدارقطني: كلاهما متروك الحديث وفي الطريق الثالث أحمد ابن بكر، والله متذكر عن الثقات، وفي الطريق الرابع إصحاق وذكرنه.

وأما حديث ابن عمر فيه جامع بجايل.

وذكر ذلك، حديث ابن عمر(5).

وأما حديث ابن الناس في طريقه الأول حفص بن جمعة قال ابن حبان: كان يفطى حتى خرج عن حد الإحتجاج به، وفيه ابن عباس وهو متروك، وفي طريقه.

(1) قال الذهبي: الظهر أنه من وضع ابن حسين كما في الميزان.
(2) س: جزور. قلت: وثقة الدارقطني وموسمي بن هارون وحسن الزرمني بعض أحاديث وصحح بعضها وقال ابن عدي: لم أر في أحاديثه حديثاً منكرًا وأرجو أنه لا يأمل به كما في التهذيب.
(3) ص 197، ج 12. وقال الحافظ في التقرير (ص 506): صدوق يفطى.
(4) س: حسين.
(5) لم أجد كلام ابن عدي في الميزان ولا في اللسان ولم يذكره - أي علي بن الحسن - المؤلف في الضماعنة، ثم ذكر الذهبي عن ابن معين بأنه غير ثقة. ثم قال: هو المهم بحديث من حفظ على أمتى وأنت وأعلم.
(6) س: ابن عميرة.

137

قال الدارقطني: كل طرق هذا الحديث ضعف ولا يثبت منها شيء [٣].

وقال المصدر: وقد بني على هذا الحديث الذي بني عليه جعاة من العلماء فصنف كل منهم أربعين حديثاً منهم من ذكر في الأصول، ومنهم من قصر على الفروع، ومنهم من أورد فيها الرقائق، ومنهم من جمع بين الكل. فأولهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي [٤]، وبعدهم أبو عبد الله محمد بن أسفل الطوسي [٥]، وأحمد بن حرب الرازي [٦]، وأبو محمد الحسن بن سفيان النسووي [٧].

---

[١] سقط من س ور. والزيادة من المصدر.
[٢] قلت: وقد ذكره الحافظ في الأصابة في الفصل الأول وفي ترهجه هذا الحديث كيا قدمت ذكره.
[٣] والكلام على هذا الحديث في التلخيص (ص ٣٦٩)، والمقدمة الحسنة (ص ٤١١) والمقدم.
[٤] ابن عبد البر (ص ٤٤ ج ١).
[٥] الإمام المشهور صاحب كتاب الزهد، المتوفي ١٨١ هـ، نزارة الخلفاء (ص ٥٧٤ ج ١)، الأخلاقي (ص ٢٧٤ ج ١)، الجواهر المضية (ص ٢٨١ ج ١)، تهذيب الأماهاء (ص ٣٨٥ ج ١)، تاريخ بغداد (ص ٧٥ ج ١٠) وغيرها.
[٦] هو المتوفي ٢٤٣ هـ: كشف القلوب (١٩٨٥٥، ٥٨ ج ٢)، هداية العمر (ص ١٣، ج ٣)، معجم المؤلفين (ص ٠ ج ٢)، شذرات الذهب (ص ١٠، ج ٢)، المعجم (ص ١٨، ج ١)
[٧] المتوفي ٤١٩ هـ: شذرات الذهب (ص ١٠، ج ٢)، المقدم (ص ١٣٢، ج ٢)، طبقات الشافعية (ص ٢٠٠ ج ٢)
باب التحديث بما تطيعه عقول الساعمين

أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال نا ابن المظهر قال نا العتيقي قال اننا يوسف بن الدخيل قال نا العقبلي قال حدثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال نا زيد بن المبارك قال نا زيد بن الحباب قال نا عبد الرحمن بن ثابت بن

(1) صاحب الجمع بين الصحيحين المتوفي 388 هـ تذكره (ص 103 ج 3) العبر (ص 41 ج 1، ج 2) شذرات (ص 139 ج 3) طبقات الشافعية (ص 169 ج 2) معجم المؤلفين (ص 240 ج 10).

(2) هو محمد بن عبد الله الحافظ صاحب المستدرك المتوفي 404 هـ. البغدادي (ص 77 ج 5) وفوات الأعيان (ص 113 ج 1) طبقات الشافعية (ص 74 ج 3) تذكره الخفاظ (ص 130 ج 3) وغيرها.

(3) هو أبو عبد الرحمن المتوفي 412 هـ، كشف (ص 53 ج 1) العبر (ص 109 ج 3) وغيرها.

(4) تذكره (ص 104 ج 3) وغيرها.

(5) صاحب الخلية المتوفي 430 هـ تذكره الخفاظ (ص 109 ج 3) البداية (ص 45 ج 12) طبقات الشافعية (ص 77 ج 3) لسان الميزان (ص 201 ج 1) وغيرها.

(6) المتوفي 449 هـ العبر (ص 219 ج 3) شذرات (ص 282 ج 3) طبقات الشافعية (ص 117 ج 3) وغيرها.

(7) هو الإمام الزاهد الهروي المتوفي 481 هـ، كشف الطلون (ص 62) العبر (ص 397 ج 3) تذكره (ص 183 ج 3) وغيرها.

(8) هو الإمام عبد الكريم بن هوازن النسبوري (المتوفي 475 هـ) كشف (ص 58) العبر (ص 359 ج 3) وغيرها.

(9) س: انعم.

129
ثوابان قال حدثني عمر بن داود عن الضحاك بن مراحم عن ابن عباس (1) قال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسمع منك تحذيد به كله؟ فقال: نعم إلا أن تحدث قولاً حديثاً لا تضبطه (2) عقولهم فيكون على بعضهم فتنة، فكان ابن عباس يكره أشياء يفسحها إلى قوم.

قال المصنف: هذا الحديث لا يصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العقيلي: عمر ابن حذافة مجهول، ولا يعرف هذا الحديث إلا به ولا يتابع عليه.

باب النظر فيمن يؤخذ منه العلم
فيه عن ابن عمر وابن عباس وانس.

186 - فاما حديث ابن عمر: قال نا سايعيل قال نا ابن مسعدة قال أخبرنا حجة قال أنا ابن عدي قال حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحمن قال نا أحمد بن نصر المقرئ (3) قال أخبرنا المبارك مولى إبراهيم بن هشام قال نا عطاف بن خالد المخزومي عن نافع عن ابن عمر (4) قال: خرجت يوماً فإن أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم، فئذنت منه ودنا منه، حتى وضع يده على عانقي. وقال: يا ابن عمر لا يغرك ما سبق لأبيك (5) من قبلي فإن العبد لو جاء يوم القيامة بالحساسات كما مثل الجبال الرواسي ظن أنه لا ينجو من أحوال ذلك اليوم، يا ابن عمر دينك (6) أنا هو خمك ودمك، وانظر عمن تأخذ [خذ] عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين مالوا (7).

---

(1) أورده الجهني في الميزان (ص 193، ج 3) ورواه ابن السيح وأبو نعم في الرياضة كما في المقداد الحسن، ص 93 ـ وقد سقط ترجمة عمر بن داود من الضعفاء للعقول التي بين أيدينا

والملاعث.

(3) س: أحد بن معين المقرئ (محرر).

(4) المخططي في الكفاية (ص 195).

(5) س: لأبوك.

(6) س: ديوكم.

(7) س، ر: سابق (محرر والتقوى من الكفاية).

قال: نا رسول الله ﷺ: لا تأخذوا الحديث إلا عن تجيزون شهادته.


قال المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها يصح عن رسول الله ﷺ، أما حديث ابن عمر، فإن عطاف بن خالد مجريح. وقال ابن حبان: يروي عن الثقاب ما لا يشبه حديثهم فلا ينتج به.

189 - وأما حديث ابن عباس. فقال أبو بكر الخطيب: رواه أبو حفص الأبار عن صالح فاخرليف عليه في رفعه ﴿وقف على ابن عباس﴾ (2) ورواه أبو داود الحرممي عن صالح عن محمد بن (3) كعب عن النبي ﷺ لم يذكر فيه ابن السائق الخطيب في تاريخه (3) ص 201، ج 9، وفي الكفأة (4) ص 94، 95 من طرح عن صالح بن حسان والراهمري في المحدث الفاصل (5) ص 411، 1.

(1) لفظة، أن أبوه من س ور.
(2) أخرجه الحكيم في تاريخه، ابن عدي في الكامل، وكان أخرج محفوظ السجسي في الإبانة، والديلمي في مسند الفروض من حديث أبي هريرة، لكن الموقف ضعيف والصحح. أنه قول ابن مياسر، سمي من مرجع المفتاح (6) ص 358، ج 1، ق 1. قلت: وذكره السويطي في الجامع الصغير ورموه. ك: أي المستدرك للحاكم وهو وهم منه والله أعلم.
(3) الزيادة من البغدادي (3) ص 301، ج 9.
(4) ذكره ابن أبي حام في الجرح والتعديل (ص 28، ج 1، ق 1) والخطيب في الكفاية (ص 95).
عباس، ولا نعلم رواه عن محمد بن كعب غير صالح. قال يحيى بن معين: صالح ليس بشيء وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأئمة.

وأما حديث أنس، فإن ابراهيم بن الهيثم وخليل بن دعلج ضعيفان.

باب نسخ الحديث بالقرآن

190 - أخبرنا سعيد بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة قال نا أبو أبى أمك عند محدثاً حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال نا محمد بن داود القنطي قال نا جبرون بن واقد قال نا سفيان بن عيسى عن أبي الزبير عن جابر قال، قال رسول الله ﷺ: كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا.

قال ابن عدي: هذا حديث منكر.

باب عزة النية في الحديث

191 - أخبرنا محمد بن أبي (1) طاهر قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال نا أبو (2) الحسين أحمد بن علي بن الحسن التوزي قال نا محمد (1) بن المظفر الحافظ قال نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن صالح قال نا عبد الله بن محمد ابن سليمان الأزدي قال نا حبيب بن ابراهيم قال نا شبل بن علي بن المكي عن عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة (3) أن رسول الله ﷺ قال: ما عزت النية

(1) قال: ابراهيم بن هيثم البلدي ثقة، وثقه الدارقطني والخطيب وذكره ابن حبان في ثقات.
(2) من: خبرون.
(3) أخرجه الدارقطني (ص 145، ج 1)، وقال ابن عدي في ترجمة جبرون، كما في الميزان (ص 383، ج 1) وقال: هو باطل موضوع.
(4) سقط من س، ر.
(5) سقط من س، ر.
(6) من: الحسن، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.
(7) ذكره القارئ، في الموضوعات (ص 307) والمجمل في كشف الخفاء (ص 266، ج 2).

132
في الحديث إلا يشرفه(1).

قال الخطيب هذا الكلام لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجه وإنما هو قول (2) هارون وقد وهم شيخنا التوزي فيه وذلك أنه دخل له في حديث.

(1) وفي الموضوعات: لشرفه.
(2) وفي س Bias.
أبواب ذكر الفقه

باب فضل الفقه على العبادة

192 - أنا محمد بن عبد الباقٍ الباز قال أنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال
نا أبو محمد بن ماسي قال نا إسحاق بن مالونه قال حدثنا علي بن جبر القطان قال
حدثنا الوليد بن مسلم قال نا روح بن جناح عن مjahد عن ابن عباس (1) عن النبي
قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمتهم برفقه روح
ابن جناح (2). قال أبو حامد بن حبان: روح (3) يروي عن الثقات ما إذا سمعه من
ليس بمبتكر (4) في صناعة الحديث شهد له بالوضع ومنه هذا الحديث.

قال المصدر قلت: هذا الحديث من كلام ابن عباس، انا رفعه روح إما
قصداً أو غلطًا.

193 - أنا أبو بكر بن أبي طاهر قال أخبرنا أبو محمد الجوهري قال نا
أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ قال نا حزرة بن محمد الكاتب قال نا نعم بن حداد

(1) أخرجه الترمذي (ص 380، ج 3)، وابن ماجه (ص 202)، وابن حيان في المجريحين (ص
298، ج 1) وابن عبد البر في الجامع (ص 36، ج 1) والخطيبي في الفقه والمنفقين (ص 24
ج 1) وأورده الذهبي في الميزان (ص 185، ج 2).

(2) ر: جنان.

(3) قال أبو سعد النقاش: يروى عن مjahد أحاديث موضوعة. وقال الساجي: هو حديث منكر.

(4) كذا في تمهذب التهذيب (ص 293، ج 3).

س: منجر.
قال نا خارجة بن مصعب عن داحد بن أبي هند عن الشعي عن ابن عباس قال:
والله لعلم أشد على الشيطان من ألف عابد.

قال المصنف: وقد رواه بعض الضعفاء من حديث أبي هريرة وزاد فيه:

194 - أبو منصور القرز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا أبو الوليد الدربندي قال أخبرنا محمد بن أبي بكر الوراق قال نا أبو بكر محمد بن عبد الله بن يزدان قال أخبرني محمد بن عيسى قال أنا عبد العزيز بن حاتم المعدل قال نا خلف بن يحيى قال نا إبراهيم بن محمد بن صفوان بن سليم عن سليان بن يسارت عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله ﷺ: إن لكل شيء دعامة، ودعامة هذا الدين الفقه، ولفقه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.

قال المصنف: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ. وفيه خلف بن يحيى، قال:
أبو حاتم الرازي: لا يشتغل بحديثه، وأما محمد بن إبراهيم متروك.

195 - وقد روي من طريق آخر: أنا ابن السمرقندي قال نا ابن مجاهد قال نا عبد بن عبد بن مهرسان نا شيبان قال حدثنا أبو الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (2) قال: قال رسول الله ﷺ: إن لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الفقه في الدين، والفقه أشد على الشيطان من ألف عابد.


(1) ساقه الخطيب في ترجمه محمد بن عيسى (ص 402، ج 2)، وذكره ابن عبد البر في العلم (ص 26، ج 1) بإثباته.
(2) كذا في س و ر. وله سهم من الناسخ والصحيح إبراهيم بن محمد. وتابعه زيد بن هارون.
(3) ذكره الخطيب في الفقه والمنتفق (ص 35، ج 1) من طريق ابن عدي.

135
باب الكفالة برزق المتفقه

196 - أما أبو منصور القرازي قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال:
أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أنا أبو القاسم علي بن الحسين العزيمي(1) قال أنا: أبا العباس محمد بن عمر بن الحسين البغدادي قال: أنا أحد بن محمد الحجاني قال:
محمد بن ساغة الخاضع قال: حدثنا أبو يوسف عن أبا حنيفة قال حججت مع أبي سنة ست وتسعين فرأيت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله(2) بن جزء الزبيدي فسمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ من تفقه في دين الله رزقه
الله من حيث لا يحسب وكفاه همه.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والحنفية كان يضع
الحديث كذلك قال الدارقطني(3)، وأبا حنيفة لم يسمع من أحد من الصحابة إما
رأى أنس بن مالك بعينه.

باب عص الفرائض

197 - أما أبو منصور القرازي قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال:
أما إبراهيم بن مخلد(4) قال: أنا أبا سعيل بن علي الحضن قال: أنا أبو جعفر(5) محمد بن
نصر الصاغن قال: أنا أساعيل بن أبي أويس قال: أنا حفص بن عمر عن أبي الزناد

(1) في: العربية في تاريخ بغداد: 343-344، ج 2، ظن أنه من فزارة، وجبانة عزم بالكوفة
معروفة. وذكرته في تاريخ بغداد ( ص 401، ج 12).
(2) ساق الخطيب ( ص 32، ج 3).
(3) هذا بدل أن قول الدارقطني هو ما ذكر أولاً يعني أن الحنفية كان يضع الحديث، وما بعده من قول
ابن الجوزي نفسه كأقر به الشيخ البشكروني في تذكرة الراشد ( ص 278) وقد نقل من
كلام الإمام الدارقطني، ولا يصح لأبا حنيفة ساء من أنس ولا رؤية، ولم يلحق أبو حنيفة
أحداً من الصحابة انتهى. وقد أعاد الكلام في هذا الحديث وفي ساء أبا حنيفة عن الصحابة
الشيخ عبد الرحمن الباجي في التنكيل.
(4) س: مخالد. (5) س و: أبو جعفر بن محمد.
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أبا هريرة تعلم الفرائض فإنه نصف العلم، وأنه أول [ ما ينسي وأنه أول ] ( 2 ) ينزع من أصلي.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم، والتمه به حفص ابن عمر بن [ أبي ] العلاف ( 1 )، قال البخاري: هو منكر الحديث، رمته ( 5 ) يحيى ابن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به جال.

باب في ذكر الشعر


قال الدارقطني: تفرد به حسان. قال ابن حبان: لا يجل الإحتجاج به جال.

١٩٩ – طريق آخر: أنا عبد الوهاب بن مبارك وعبد الله بن محمد القاضي قالا: نا أبو الحسن بن النقوير قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا البيوفي قال نا

( 1 ) ساقه الخطيب ( ص ٣١٩ ج ٣ ) وابن حبان في المجروحين ( ص ٢٥١ ج ١ ) وأخرجه ابن ماجه ( ص ١٩٩ ج ١ ) والدارقطني ( ص ٢٧٧ ج ٤ )، والحاكيم في المستدرك ( ص ٣٣٢ ج ٤ ) كلهم من حديث حفص.

( ٢ ) الزيادة من البدادي ( ص ٣٠٩ ج ١ )، س و: من و: و: من و: من البغدادي.

( ٣ ) وفي س و: حفص بن عمر بن العطاف.

( ٤ ) رواه الشافعي عن عروة مسلا كا في المشكاة ( ص ٤١١ ج ٤١ ) وقايل في الزوائد ( ص ١٢٢ ج ٧ ) أخرجه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثابت، وثقه دمج وعجوة وضعه ابن معين وفقه وفقه رجال الصحيح. وقال النووي في الادعاء: رويت في مسند أبي يعلى بالمسالحة عن عائشة. قلت: وأخرج البهتفي في السن الكبرى ( ص ٣٣٩ ج ٢١٠ ) من طريق أبي يعلى وقال: وصله جامع الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى.

١٣٧
قال عبد الرحمن بن زيد قال: أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبيد الرحمان بن رافع وحبان بن أبي جهلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: الشعر كلام يبنزل الكلام، حسن حسن الكلام، وقيمه قيم الكلام.

قال المصنف: عبد الرحمن بن زياد قال: أحد: ليس بشيء. وقال ابن حبان:

يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس.


وقال المصنف: وقد روى من طريق آخر.


(1) في المصدر: أبو الجهم.

(2) أخبره أحمد (ص 238, ج 3), والحطبى في شرفه (ص 64), وابن حبان في المجريحين.

(3) أبو محمد (ص 146, ج 1), والبيضاء.

(4) قال في الرؤيزى (ص 238, ج 3): فيه أبو الجهم ولم أعرفه، وبقية رجاله صحح، قلت: بل هو ضعيف جداً كما في الميزان (ص 152, ج 4), وال yaşan وتعجيل المنفعة (ص 473).
عمر بن مهدي قال: نا أبو عبد الله بن مخلد قال: نا جند بن حكيم الأودي قال: نا أبو هفان الشاعر قال: نا الأصبغ عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف: أبو هفان لا يقول عليه.

حديث في التخويف من زلة العالم

202 - أنبأنا ابن ناصر قال: نا أخبرنا أبو غالب الباقلاني (2) قال: نا البرقاني قال: نا الدارقطني قال: روي عن الأعشش عن عمرو بن مروة عن عبد الله بن سلامة عن معاذ (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن (4) أخوف ما أخف عليكم ثلاث:
- جدل منافق بالقرآن، زلة العالم، ودبين تقطع أعينكم.
- قال الدارقطني: وقد وقته (5) شعبة عن عمرو بن مروة الموقف وهو الصحيح.

باب عقوبة من لعمال والتشديد عليه

203 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال: نا أحد بن علي بن ثابت الخطيب قال: أنا علي بن أبي علي المعدل قال: نا أخبرنا عبد الله (6) بن محمد بن أحمد الحوشبي (8).

(1) أخرجه الخطيبي (ص 370، ج 9).
(2) وله استذات آخر ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 303، ج 1) وفيه محمد بن الضوئي من الصلاصل عن أبيه عن جده وهو يروي عن أبيه المناكير.
(3) ور: الباقلاني مصحح وهو محمد بن الحسن بن أحمد البغدادي كنا في العصر (ص 365، ج 3).
(4) الطبراني في الصغير (ص 85، ج 2) به استذات عن عبد الرحمن بن أبي لبلى عن معاذ وفيه عبد الحكم بن منصور وهو مرزووق شديد الهشمي (ص 186، ج 1) وقال رواه الطبراني في الثلاثة.
(5) ر: هذيفي.
(6) ور: عبد الله والمنت من البغدادي.
(7) ور: الخوشني والمنت من البغدادي (ص 361، ج 10).
(8) ور: الخوشني والمنت من البغدادي.
قال نا آبوب عبد الله محمد بن يعقوب بن اسمايل السكري قال نا سهل بن بحر قال نا محمد بن اسحاق السلمي قال نا ابن مبارك عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن أبي حاتم(1) عن أبي هريرة(2) قال: قال رسول الله ﷺ: [ خيار أمتي علماً، وخير علمائها رجاءً، ألا وان الله ](3) يغفر للمجاهد أربعين ذنبًا قبل أن يغفر للعالم ذنبًا واحدًا، وأن العالم الرجيم يجيء يوم القيامة وأن نوره قد أضاء(4) يمثى [ فيه ] ما بين المشرق والمغرب كأن يسري الكوكب الديني.

قال المصنف: هذا حديث أنكره الخطيب وكأنه لم يتهيم فيه إلا السلمي(5).

٢٠٠٤ - حديث آخر: أخبرنا محمد بن ناصر وابن عبد الباقى قالا أنا حدبنا أحد قال أخبرنا أبو نعم الحافظ قالنا محمد بن أحمد بن الحسن(6) قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نا سيبان بن حاتم قال نا جعفر عن ثابت عن أنس(7) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يفاعي الأميين يوم القيامة، ما لا يعافي العلماً.

قال عبد الله(8) قال أبي: هذا حديث منكر، وفي رواية عنه أنه قال: الخطأ من جعفر.

---

(1) س و: أبي حاتم.
(2) الخطيب (ص ٢٣٧، ج ١) الخليل (ص ١٨٨، ج ٨) الآلائل (ص ٢٣٥، ج ١).
(3) الرواية من البغدادي.
(4) أصواب.
(5) قال أبو نعم في المنزل (ص ٧٧، ج ٣): هذا خير بطل والسالم في جهالة.
(6) س و: الحسين والصواب ما أثبتنا وترجمه في البغدادي (ص ٢٨٩، ج ١).
(7) أبو نعم في الحلية (ص ٣٣١، ج ٢) والراهمي في الفاصل (ص ١٤٣)، والضياء في المختارة (ص ٥٠١، ج ١) وابن عساكر في ذم من لا يعمل (ص ٥٨، ج ٢) وأبو بكر في الزواج كذا ذكر الشيخ التلابشي في تعليقه على الإقضاء. والسويطي في اللائل (ص ٢٣٥، ج ١).
(8) وقال أبو نعم: هذا حديث غريب تفرد به سيراب عن جعفر ولم نكتب إلا من حديث أحد بن حنبل وقال في مقام آخر: قال عبده الله قال أبي: هذا حديث منكر وما حدثني به إلا مرة. وقال الشيخ التلابشي في تعليقه على الإقضاء: العلم: وكأنه لذلك لم يورد في المسند وقال عبد الله: هذا ذكره الضياء أيضاً عقب الحديث، فتبعت منه كيف أوردته في المختارة، وكذلك أوردته ابن عتاب...
205 - حديث آخر: أنا أساعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال نا حزرة
قال نا أبو أحد بن عدي قال نا أحد بن جعفر بن حفص قال نا إبراهيم بن
محمد الشافعي وسويدي بن سيدي قالنا نا رودان بن المراح [عن أبي الحسن
الخنفسي (1)] عن بكير الدامغاني عن ابن سيرين عن أبي هريرة (2) قال: قال رسول
الله ﷺ: إن في جهنم واديًا يستعيذ منه [جهنم (3)] كل يوم سبعين مرة أعده
الله عز وجل للقراء المرأين بأعماهم، وأن أغضب الخلق إلى الله عز وجل عالم
يزور السلطان أو العاهل، شك إبراهيم.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح وبكير الدامغاني هو ابن شهاب، قال ابن
عدي: له أحاديث منكرة.
قال المصنف: فرواد قال فيه البخاري: قد اختلف لا يكاد يقول حديثه (4).

قدامة في المنتخب وزاد: قال المروزي، قال أبو عبدالله: الخطأ من جعفر ليس هذا من قبل
سيار كما قال الامام وعمر بن رسلان من سيار، وحسبه أنه احتف به سلم والله أعلم إنتهى.
(1) سقط من جبال والزيادة من الميزان (ص 249 ، ج 1).
(2) أورده الذهبي في ترجمة بكير . (3) الزيادة من الميزان.
(4) وقال الذهبي: أبو الحسن مجهول.
141
كتاب السنة وذم البدع

باب إحياء السنة عند ظهور البدع

26- أنا عبد الأول قال أنا الدارودي (1) قال أنا السعبي قال نا ابراهيم بن خرم. قال نا عبد بن حيدر بن زياد بن الحباج عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الرقيق قال حدثني أبي عن جدي (2) قال رسول الله ﷺ: من أحب سنة من سنين قد أميت تعمل بها كأن له أمر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بديعة تعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها من الناس لا ينقص (3) من أوزارهم شيئاً.


27- طريق آخر: أنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد قال نا ابن رضويه قال نا عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان قال نا محمد بن الحسن بن سهل قال نا أبو الخصين بن أبي قاطمة قال نا وهب قال حدثنا كادح عن ابن

(1) س: دار وردى. وهو نسبة إلى أحمد أحداثه كما في العبر (ص 274، ج 3).
(2) أخرجه ابن ماجه بسنده عن كثير بن عبد الله (ص 19، ج 1).
(3) وفي س: لا يمنع.
عمرو (1) عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا يذهب من السنة شيء حتى يظهر من البعدة مثله، وتظهر البعدة حتى ينشأ (1) في البعدة من لا يعرف السنة، فإذا رأى السنة قال: هذا بدعة، فمن أحس سنة من سنتي قد أميت كانت له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن حبان:

كاذح بروي عن الثقات المقلوبات فليستحقل الترك.

باب قبول الشرائح فمن جاء بها

۲۰۸ - أنا عبد الأول قال أنا الدارودي (2) قال نا ابن (3) أين قال نا

ابراهيم بن خرم (4) قال نا عبد بن حيدان حديث عبد الله بن يزيد المقرئ، قال نا عبد الرحمن بن زيد بن أنعم قال حدثني عبد الله بن راشد قال سمعت أبا سعيد الخدري (5) يقول: قال رسول الله ﷺ: أين بين يدي الرحمن عز وجل للحا في ثلاثمائة وخمسة عشر شريعة، يقول الرحمن عز وجل: عزي وجلالي لا يبغيني عبد من عبادي ولا يشرك بي شيئا في واحدة منكن إلا أدخلته الحنة.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، ابن راشد (6) وابن أنعم ضعيفان.

(1) هكذا في س و ر و الله أعلم.
(2) س و ر: ينشوا.
(3) س: الدارودي.
(4) هو عبدالله بن أحمد بن حوبه أبو محمد السرخسي، راو الصحيح عن الفربري وروى عن السمري وكتاب الدارمي، وعن ابراهيم بن خرم ون systemd بن حيد، وتفسيره، كما في العبر (ص ۱۷، ج ۳).
(5) س و ر: خرم.
(6) رواه ابن حيد في مسنده، وأورده النحاس في الميزان (ص ۵۶۲، ج ۲) لكن فيه لا يشرك في واحدة منكن،
(7) ضعيف الدارقطني وروته النجاشي كما في اللمان (ص ۶۸۴، ج ۳). قلت: فلاألية هي من ابن أنعم وقد عد الذهبي هذا من مناكيره.

١٤٣
باب في تفسير قوله تعالى: "الذين فروا دينهم وكانوا شيعاً"

209 - أثبتنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني (1) قال أخبرنا البرقاني قال لنا الدارقطني قال لنا الدوري [عن (2) محمد بن مصيفر عن بقية عن
شعبة عن محدث عن الشعبي عن شريح عن عمر (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "الذين
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً" (4) هم أصحاب الأهواء والبدع.

قال المؤلف: وتابعه جحدر (5) بن الحارث عن بقية، وخلافها وهم بن
حفص الحراني، ورواه عن الحضي (1) عبد الملك عن شعبة عن محدث عن الشعبي
عن مسروق عن عمر (6) ولا يثبت عن شعبة ولا عن محدث.

وقال المؤلف قلت: أما بقية فكان يدلل والظاهر أنه سمع من ضييف
فاستقل ذكره فلا يوقع بما يروي، وأما وهم فقال ابن عربة: كذاب يضع
الحديث يكتب كذباً فاحشاً.

باب رد عمل أهل البدع

210 - أنا أبو منصور القرازي قال نا أحمد (8) بن علي بن ثابت قال نا
مهدي بن محمد بن العباس قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الحاجي (9) قال أنا
عبد الرحمن بن أبي حامم قال نا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال نا بشر بن

(1) س و ر: الباقلاني وقد مر.
(2) سقط من س و ر.
(3) أخرجه الطبراني في الصغير وقال في الزوائد (ص 32، ج 7): استناده جيد، لكن قال في باب
البدع والآراء (ص 188، ج 1): فيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف انتهى.
(4) الإمام 159.
(5) هو أحمد بن عبد الرحمن لقيه جحدر قال ابن عدي: ضعيف وسرق الحديث.
(6) هو عبد الملك بن إبراهيم الجيدي بضم الجيم وتشديد الدال صدوق كا في التقرير (ص
321).
(7) س و ر: غعبره. (8) س: ابن أحمد.
(9) كذا في تاريخ بغداد وفي س و ر الجراحي ولعله الحاجي والله أعلم.

144
منصور الخطاط (1) عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن ابن عباس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: "أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعنة حتى يدع بدعته.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وفيه ماجح (3).

باب منع التوبة عن صاحب بدعنة


قال المصنف: هذا حديث لا يصح (1) عن رسول الله ﷺ ومدار الطرقين.

(1) وفي البغدادي أيضاً الخياط خطأً والتصويب من الت قريب (ص 36).
(2) ساقد الخطيب (ص 167، ج 14) والذهبي بسنده في الميزان (ص 627، ج 4) ورواية ابن ماجه (ص 63)، وابن أبي عاصم في السنة راجع فيض القدير (ص 72، ج 1).
(3) قال الذهبي: أنا أبو زيد وأبو المغيرة لا بدري من هذا، وقال أبو زععة: لا أعرف أبا زيد ولا شيخ ولا شيء. قلت: قال الحافظ في الت قريب: ليس من منصور الخياط صدوقة من الثامة، وانما أبو زيد وأبو المغيرة فيما مدركمان كما صرح الحافظ في الت قريب وأما ما وقع في مضاف الحاجة شرح ابن ماجه: أبا زيد هو عمرو بن أخطب صحابي جليل، فهو خطأ فاحش، وكذا قول المناوري: "نعم يقده ما رواه ابن ماجه أيضاً عن حذيفة مرفوعاً، لأن في استناده محمد بن محمص العكاشي وهو كاذب.
(4) قال المذنوي في الت قريب (ص 87، ج 1): أخرجه الطبراني وسنده حسن والله أعلم.

145
باب موت أهله البدع

313 - أنا أبو منصور القطان قال نا أبو بكر بن ثابت قال نا محمد بن حسين القطان قال نا أبو بكر أحمد بن كامل القطاني قال نا أحمد بن روح أبو يزيد قال حدثنا عمر بن مروزوق الباهلي قال نا عمران القطان عن قطادة عن
314 - قال رسول الله ﷺ: إذا مات صاحب بدعة فقد فتح في الإسلام فتح.

مسند هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ومدار الطريقيين على عمران القطان. وقال الحنفي: ليس بشيء، وقال النسائي ضعيف الحديث، وأما عمرو بن مروزوق فكان يحيى بن سعيد لا يرضاه.(3)

(1) ذكره الخطيب (ص 158 ج 4).
(2) وقع في س: الفقيه وفي ر: الباني والمنبت من البغدادي ولعله القاري، أبو العلاء الواسطي.
(3) وقع في س: وهو واها. (4) سقط من البغدادي.
باب دخول المبتدع النار

215 - أخبرنا محمد بن ناصر قال أيبانا أبو طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر قال نا أبو محمد الحسن بن محمد بن أحمد الغزائي قال نا أبو علي عبد الله ابن محمد بن حزرة قال نا محمد بن الحسن بن قتيبة قال نا الخليل بن عبد القدار قال نا يحيى بن المبارك قال نا كثير بن سليم قال نا انس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: لو أن صاحب بدعه مكذباً بالقدر قتل مظلوماً صابراً محباً بين الركن والمقام لم ينظر الله في شيء من أمره حتى يدخله جهنم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وكثير بن سليم قد ضعفه يحيى والدارقطني. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن انس ما ليس من حديثه ويدفع عليه.

باب ذكر القدر والقدرية

فقد روى ذكر القدر وذكر القدرية من طرق عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وله حديث.

216 - الحديث الأول: أنا ابن هارون قال نا ابن مساعدة. قال أنا حزرة قال أخبرنا ابن عدي قال نا جعفر بن أحمد بن علي بن بيات قال نا وثيقة بن موسى قال أنا بقية قال نا محمد القشيري عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي بكر الصديق. قال: قال رسول الله ﷺ: صنفان من أمني لا يدخلون الجنة: القدرية والمجرمة.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال ابن عدي: محمد القشيري مجهول.

---

(1) ترجمة في الجامع الصغير (ص 34، ج 1) وورز له بالصحة فنقض.
(2) وقال ابن عراق (ص 320، ج 1). جزم الذهبي في تلخيص الواقبة بأنه باطل والله أعلم.
(3) س ور: ابنمسعود.
(4) خرجه الحافظ في المطالب العالية (ص 88، ج 3).

147
وحديثه منكر وهو من مشايخ بقية المجهولين، وكذلك قال الدارقطني محمد بن مجهول، قال: الحديث غير ثابت عن أبي بكر وهو مع هذا مسال لابن سابط لم يدرك(1) أبو بكر.


قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: عيسى بن ميمون ليس حديثه بشيء وقال النسائي متروك(2).

218 - ومنهم عمر بن الخطاب: أنا ابن الحسن قال نا ابن المذهب قال نا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أبو عبد الرحمن قال نا سعيد بن أبي أبوب قدم حديثي عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك عن يحيى بن ميمون عن ربيعة(3) الحرشي عن أبي هريرة(4) عن عمر بن الخطاب.

(1) هو محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال الدارقطني: ليس ليش بثقة وقلت: الحديث كا في الميزان والنسائي، (ص 351، ج 20). قلت: فيه جعفر بن أحمد كان يضع الحديث كا في السنن (ص 108، ج 4)، وكذلك رضي الله عن موسي وحالة معروف في السنن.

(2) وفي ر: له سقول.

(3) قلت: فيه صالح بن بيان وهو متروك أيضاً والحديث أورده النبي ﷺ فلم يترجم (ص 390، ج 3).

(4) رضي الله عن موسي والحديث أورده النبي ﷺ.

(5) أخرجه أحمد (ص 320، ج 7) وأبو داود مع معاون (ص 375، ج 4) والحاكم (ص 85، ج 1).

148
قال: قال رسول الله ﷺ: لا تجالسوا أهل القدر ولا تتفاجؤهم.

قال المصفى: هذا حديث لا يصح، وقد رواه الدارقطني من طريق كلها يدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه.

219 - طريق آخر: أنا ابن ناصر قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أنا ابن بشران (1) قال ناجي الدارقطني قال ناجي دهشين بن جذب أباه وقال حدثنا محمد بن إسحاق الحساني قال أنا زيد بن هارون قال أنا بشير بن عمر الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة نادي مناد أي خصم الله وهم القدوة.

قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فتارة هكذا وحبيب مجهول (1)، وتارة عن أبيه عن رجل من الأنصاري عن ابن عمر عن عمر، ورواه المحاربي عن أبي سفيان النبي وهو مجهول و[رواه] ضرار بن صرد عن المحاربي عن سفيان النبي فوره (2)، قال: والحديث غير ثابت.

220 - ومنهم علي بن أبي طالب: أنا ابن ناصر قال ناجي عبد القادر بن محمد قال أنا أبو بكر بن بشران قال ناجي الدارقطني قال أنا أحمد قال أنا أحمد بن سفيان قال أنا محمد بن عثمان قال أنا عزرا بن زياد قال أنا أبو صالح الحراز قال أنا شريك (3).

(1) قلت: هذا من تخلط المؤلف رجمه الله لأن يحيى بن ميمون هذا هو الحضري كله وهو مصوح في المسند وهو صدوق، وأنا يحيى بن ميمون العرضي فقد كتبه الفلاس وقال الدارقطني وغيره: مترك كنت في الميزان (1104، ج 4)، بل فيه حكيم بن شريك المزلي وهو مجهول قل الله الحافظ في التقرير (1231)، والذين في المذهب كلا ذكر عنه المحتوى في فضي القدر (329، ج 6) وقال في الميزان (586، ج 1) قواه ابن حبان وقال أبو حام: مجهول.

(2) س ور: بشران.

(3) آخره الطبري في الأوسط (الزوالد ص 246، ج 7).

(4) ضعفه أحمد وابن حام بن بدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. لسان (ص 171، ج 2).

(5) قلت: ضرار صدوق له أوهام فقط كما في التقرير (ص 329).

149
عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي

علي السلام عن النبي ﷺ قال: لعنت

القدرية على لسان سبعين نبيًا آخرهم محمد ﷺ.

201 - طريق آخر: أنّا ابن ناصر قال أخبرنا عبد القادر قال نا أبو بكر
ابن بشراح قال نا الدارقطني قال نا عمر بن الحسن عن علي قال أنا أحد بن
الحسن بن سعيد بن عثمان قال نا أبي قال نا حسين بن مخازن عن هارون بن
سعد وأبي الجارود (2) عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال:
قال رسول الله ﷺ: إني لعت النبي سبعة فلعنهم الله، وكلّي نبي الدعوة،
الرائد في كتاب الله، والمؤذن بقدر الله، والمستسلم بالبر يعز من أذل، ويذل
من أعزه الله، والمستأجر على المسلمين بقتلهم (3) مستحلاً، والمستحل من عترتي ما
حزم، والمخالف لسنتي.

202 - قال ونا حسين عن سفيان الثوري عن عبد الله بن موهب عن علي
ابن الحسن عن أبيه عن علي (4) بن أبي طالب عن النبي ﷺ مثل ذلك.
قال المصدر: هذان حديثان لا يصحان، أما الأول فإن الحارث كذاب قاله
ابن المدني، وكذلك محمد بن عثمان، وفي الحديث الثاني حسين بن مخازن (5) قال
الدارقطني: يضع الحديث.

203 - ومنهم معاذ بن جبل: أنّا إسحاق بن أحمد قال أخبرنا ابن مسيدة
قال أخبرنا حزرة قال نا أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن أحمد بن حدان

(1) قال السيوي في الجامع الصغير (ص 123) أنهه يرطب الحارث في العلم.
(2) هو زيد بن المنذر رافضي كذبه محي بن معين وقال ابن حبان: يضع الحديث في مئات
أصحاب رسول الله ﷺ ورضي الله عنهم وبروي في فضائل ألف البيت رضي الله عنه.
(3) في و: يذلهم. قالت: فقد روى نحوه عائشة رواه الطبري في الكبیر والأوسط وابن حبان
والحاكم (ص 37، ج 1) وقال: صحيح الاستاد ولا يعرف له علة. كما في الزاوی (ص
300، ج 7) والتربی للمنذری (ص 48، ج 1).
(4) سقط من س. (5) في س ور: حارب.
قال نا العباس بن محمد الدوري قال نا سعد العبودي قال نا سليمان بن قرم عن اسياع بن المتنى عن يزيد بن أبي خالد الشامي عن عروة بن ذريق قال سمعت معاذ بن جبل 1 يقول: قال رسول الله ﷺ: صنفان من أمتي لا سهم لها في الإسلام: أهل القدر وأهل الرجاء.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال البخاري: أسانس بن المتنى لا يتابع عليه حديثه، وقال يحيى: سليمان بن قرم ليس بشيء.

424 - ومنه عبد الله بن مسعود: أنباهنا اسياع بن أحمد قال أنا مساعدة قال أخبرنا حnez قال أنا ابن عدي قال نا أحمد بن علي بن الحسين قال نا محمد بن عبد الرحمن بن جبر قال حذشي عمرو بن الربيع من طرق عن وهب عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ما بعث الله نبأ قتل إلا كان في أمته من بعده قدرية ومرتجة يسوسون عليهم أمر أمته، ألا وأن الله لعند القدرة والمرجئة.

قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد باطل، ومحمد بن عبد الرحمن يحدث بالبطويل.

425 - ومنه عبد الله بن عمر رويت عنه أحاديث. الحديث الأول: أنا يحيى بن علي بن الطراح قال نا أبو جعفر بن سلمة قال نا محمد بن عبد الله الدقاق قال حذشا البغوي قال نا داود بن رشيد قال نا زكريا بن منصور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر 2 عن النبي ﷺ أنه قال: القدرة محبوب هذه الأمة، فإن مرضا فلا تعودوه، وإن ماتوا فلا تشيدوا.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح، قال يحيى: زكريا بن منصور ليس

1 ذكره البخاري في تاريخه (ص 375، ج 1، ق 1)، وله استناد آخر عنه الخطيب في موضوع (ص 8، ج 2).
2 ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 311، ج 1)، والطبراني في الأوسط (الزواين) ص 505، ج 7، وأورده الذهبي في الميزان (ص 79، ج 2).
قال ابن حبان: يروي زكريا عن أبي حازم ما لا أصل له.

326 - الحديث الثاني: أنبنا إسحاق بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال
أخيرنا حجة قال نا ابن عدي قال نا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال نا أبو
مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد عن جعبيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن
عمر قال: قال رسول الله ﷺ: سيبكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر،
ألا أولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودهم، وإن ماتوا فلا
تشهدهم.

قال المؤلف: هذا لا يصح، قال البخاري: الحكم على الجمع منكر الحديث.
وقال ابن حبان: كثر وهم الحكم وفسخ خطاه فصار منكر الحديث لا ينتج به.

327 - الحديث الثالث: أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال نا أبو
بكير بن مالك قال نا عبد الله بن أحمد بن بين قال حدثني أبي قال نا نيس بن
عياض قال نا عمر مولى غفرة عن عبد الله ﷺ: بن عمر أن رسول الله ﷺ قيل:
إن لكل أمة مجوس، ومجوس أمي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا
تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوا.

قال المؤلف: هذا لا يصح. قال ابن حبان: عمر مولى غفرة يقلب الأخبار لا
يعتبر به.

(1) قال الدارقطني: متروك. وقال البخاري في الصغير: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: راهي
المحدث. وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً. يروي عن أبي حازم ما لا أصل له من حديثه.
وأخره أبو داود في السنة (ص 357، ج 4)، ورجاله نفقات لكنه منقطع، وأما قول
السيبوي في اللاطين (ص 359، ج 1) فالأول يغلب الظن أن زيادة نافع في رواية زكريا
معتبرة وثبته في السلف في رواية أبي داود، غير صحيح لأن زكريا متروك كما ذكرنا فلا
يصلح للإعتبار. وقد أسأل الكلام فيه الشيخ عبد الله المباركسي في المراعاه (ص 191،
ج 1) والمحدث الديباني في العون (ص 357، ج 4).
(2) أخرجه الطبراني في الصغير (ص 14، ج 2) وأورده الذهبي في الميزان (ص 570، ج 1).
(3) أخرجه أحمد (ص 675، ج 3).
428 - الحديث الرابع: أنا عبد الوهاب الحافظ قال: أنا عاصم بن الحسن
قال نا أبو عمر بن مهدي قال: نا عثمان بن أحمد الثقفي قال: أنا يوسف الصغداني
قال: أنا عبد العزيز بن موسى قال: نا سيف عن سفيان عن عمر مولى غفرة عن الله
بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: القدرية مجوعة هذه الأمة، لا تعودوا
مرضاهم ولا تببوا جنائزهم ولا تجالسوهم.

قال المصدر: وهذا لا يصح، وفيه عمر قد تكلمنا عليه.

429 - الحديث الخامس: أنا ابن خيرون(1) قال: نا ابن مسعدة قال: نا حزرة
قال أخبرنا ابن عدي قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: نا العلاء بن
موسى قال: نا سوار بن مصعب عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال: قال رسول
الله ﷺ: من كذب بالقدر فقد كفر بما جأت به.

قال المصدر: هذا لا يصح قال: أحمد بن أبي والسائي: سوار متروك.

430 - الحديث السادس: أنا أساعيل بن أبي صالح المؤمن قال: أنا عبد الله
ابن علي بن اسحاق الفقيه قال: نا أبو حسان محمد بن أحمد المزكي وقال: نا أبو
منصور القرز قال: نا أبو بكير أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا أبو سعد المالي
قال: نا أبو محمد القاسم بن غانم بن حوية قال: نا جدي حوية بن الحسين بن معاذ
قال: حدثني أحمد بن الخليل قال: حدثني يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن
نافع عن ابن(2) عمر قال: نا رسول الله ﷺ: قال: من زرع على الأرض ولا ثمار
من الأشجار إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا رزق فلان بن فلان
وذلك قوله تعالى [في محكم كتابه ] quoi تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب
في ظلال الأرض ولا رطب ولا ياسب إلا في كتاب مبين(3).

أنا أبو منصور القرز قال: أنا الخطيب قال: أنا محمد بن أحمد بن يعقوب
قال: أنا محمد بن نعم الضبي قال: هذا حديث غريب تفرد به حويه بن الحسين

(1) سر: ابن ميـمون والصواب ما أثبتناه. (2) ساقه الخطيب (ص 130، ج 4).
(3) الإعلام: 59.

153
وهو غير مقبول منه. وقال الخطيب: وقد رواه أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكور عن أحمد بن الخليل، وكان هذا المذكور كذاباً معرفاً بسرقة الحديث، ونراه سرقة من حبيه والله أعلم.


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح فيه مjahيل.


قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ويعن سابق ليس بشيء. قال ابن حبان: بروي الموضوعات عن الثقافات لا يجوز الإحتجاج به بالبدائل.

(1) في سن: عمر
(2) ساقه الخطيب (ص 189، ج 2).
(3) الزيادة من البغدادي وفي ر، ومنجر
(4) س و: همام. والمثبت من البغدادي.
(5) ر، حجر.
(6) ساقه الخطيب (ص 114، ج 14)، وأورده الذهبي (ص 377، ج 4)، والسويطي في الآله (ص 559، ج 1).
(7) وقال السويطي في الآله، أعله ابن الجوزي بأن يحيى بن سابق واه ومأج أحد قال فيه هذه العبارة بل قال فيه أبو حام: ليس بالقوي الخ. قلت: قال الدارقطني متروك. وقال أبو نعم: حدث عن موسى بن عقبة وغيره بموضوعات كي في اللسان (ص 356، ج 6).
ومنهم أبو هريرة: وقد رويت عنه أحاديث.

الحديث الأول: أبنا الخريري (1) عن أبي طالب العشاري قال: نا الدارقطني قال نا علي بن محمد بن أبي العوالم قال نا أبي قال أنا أبو عبد الالزيدي قال نا سعيد بن أبي عروبة عن عائشة عن سعيد بن المطلب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من تكم في القدر في الدنيا سئل عنه يوم القيامة، فإن أخطأ هلك، ومن لم يتكمل لم يسأل عنه يوم القيامة.

قال الدارقطني: تفرد به ابن (2) أبي العوالم عن أبيه.

قال المصدر: وقد روى نحوه يحيى بن أبي أنيسة من حديث عائشة عن رسول الله ﷺ. إلا أنه قال في أوله: القدر سر الله، قال أحمد والنسائي: يحيى متروك

الحديث.

الحديث الثاني: أبنا عبد الوهاب الحافظ قال نا ابن بكران قال نا العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل قال نا العقيلي قال نا إبراهيم بن محمد قال نا محمد (3) بن معاذ بن عبيد قال نا المزاحم بن العوالم عن الأزروري عن الزهري عن سعيد بن المطلب عن أبي هريرة (4) قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بالقدر نظام التوحيد.

قال المؤلف: وهذا لا يصح عن رسول الله ﷺ، ومحمد بن معاذ في حديثه.

(5) وهم.

الحديث الثالث: أنا محمد بن معاذ بن السلال قال نا أحمد بن محمد بن...

(1) قلت: أما ابن أبي العوالم فهو نقص قلته الخطيب في تاريخه (ص 77، ج 12) وأبوه صدوق.

(2) س ور: الحاجري.

(3) س ور: محمد بن معاذ بن جبل عبيد.

(4) حكاه العقيلي في ترجمة محمد بن معاذ، وأبوه ابن حجر في التهذيب (ص 463، ج 9).

(5) قال الزهبي: هذا لا يقتضي بعده. وروى عنه مسلم ثلاثة أحاديث وقال أبو حام صدوق كما في التهذيب.
سأووش قال نا أبو حامد أحمد بن طاهر الإسفائني(1) قال نا إبراهيم ابن عبد قال نا الحسن بن ميقات نا سويد بن عبد الأنظري قال نا شهاب بن خراش عن محمد بن زيدن عن أبي هريرة(2) عن النبي ﷺ قال: ما بعث الله نبيّاً قبلي فاستدعى له أمره إلا كان فيه المرجة والقدرية، يشوشون عليه أمر أمه، ألا وان الله تعالى عن المرجة والقدرية على لسان سبعين نبيّاً وأنا آخرين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وتأتي [به (3)] سويد ابن غفلة(4) وكذلك شهاب، قال يحيي بن معين: لو كان لي فرس ورحم كنت أغزو سويداً. قال أبو حامز الزهاي: هو كثير التدليس(5). قال ابن حبان: [يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجابته] (6) وشهاب بن خراش كان يقترب كثيراً حتى خرج عن حد الإحتجاج(7) به.

236 - الحديث الرابع: أنا محمد بن عبد الملك أنا معدة قال أنا حزنة قال نا ابن عدي قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال نا عبد الرحمن بن سعيد قال نا عبد الرحمن القطامي قال نا أبو المهزم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: عزمت على أمتي أن لا يتكلموا في القدر إلا شارار أمتي في آخر الزمان.

قال المؤلف: هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ، وأبو المهزم ليس بشيء. قال الفلاس: والقطامي كان كاذباً.

237 - الحديث الخامس: روى السري بن عاصم قال نا محمد بن مصعب

(1) س و ر: اسفائني
(2) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 358، ج 1) والذهبي في المنزال (ص 350، ج 2).
(3) الزادة: من الصحاب.
(4) هكذا في و.، والصابون سويد بن سعيد.
(5) وفي س: ليس محمد ليس شيء.
(6) الزادة من الضعفاء ابن الجوزي.
(7) قلت: سويد بن سعيد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يخال من حديثه وأفسح فيه ابن معين قوله قال الخلف في التقرب وسبقه بذلك الذي في المنزال وأنا شهاب فهو أيضاً صدوق ولهما ابن المبارك وأحمد وأن معين والنسائي وأبو حامز وأبو معين وأبو زرعة كما في المنزال (ص 281، ج 2) وقال الخلف في التقرب: صدوق بخطيئة.
قال نا الأوزاعي عن عبادة بن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن.


338 - ومنهم حديثة بن اليمان: أنا ابن ناصر قال عبد القادر بن يوسف قال أنا أبو بكر بن بشران(1) قال أنا الدارقطني قال أنا سعيل بن محمد الصفار قال نا الحسن بن الفضل بن السمح قال نا علي بن عبد الحميد قال نا أبو معطر عن عمر مولى غفرة عن عطاء بن راشد(2) يسرا عن حديثة(3) بن اليمان قال: قال رسول الله ﷺ: إن لكل أمة مجوسر، وإن مجوسر هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، فإن مرضوا فلا يعوهم وإن ماتوا فلا تشدهم، فهم شيعة الدجال، حق على الله أن يعوهم.

قل المصنف: هذا حديث لا يصح. قال ابن حبان: مولى غفرة(4) لا يتجه به.

كان يقلب الأخبار. قال يحيى: أبو معطر ليس بشيء.

339 - [وهم(5) أبو أمة: أنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو طالب بن يوسف قال أنا أبو بكر بن بشران قال أنا الدارقطني قال أنا أبو بكر الساسوري قال أخبرني محمد بن شعيب أخبرني عمر بن يزيد النصري عن أبي سلام أنه أخبره عن أبي أمة(6) عن النبي ﷺ قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنافق ومكذب بالقدر.

قال المؤلف: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال ابن حبان: عمر بن

(1) أخرج أبو داود (ص 358، ج 4) بالسند عن مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حديثة.
(2) وفي س. عشر.
(3) ص: عشر. وفي ر: ذكر.
(4) سقط من س. نس.
(5) أخرجه النجشبي كذا في الزوائد (ص 206، ج 7).
(6) أخرجه الطبراني كذا في الزوائد (ص 206، ج 7).
يزيد يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل.

ومنهم ابن عباس [رويت عنه أحاديث.

240 - الحديث الأول: أنا ابن خيرون عن (1) ابن مسعدة قال أنا حزرة
ابن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عمدي قال أخبرنا محمد بن محمد بن عقبة قال نا
علي بن المنذر قال نا ابن فضيل قال حدثني أبي وعلي بن نزار عن (2) عكرمة قال
أبو أحمد: ونا عمران بن موسى قال نا ونا عبد الأعلى قال نا ابن
فضيل (3) عن القاسم بن حبيب وعلي بن نزار عن نزار (1) عن عكرمة. قال
أبو أحمد: ونا محمد بن منير قال نا ابن حرب قال نا محمد بن بشر قال نا سلام
ابن أبي عمرو عن عكرمة "عن ابن عباس" (6) قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: صنفع
من أثني ليس له في الإسلام نصيب: القدرية والمرجئة.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونازع وعلي بن
نزار والقاسم بن حبيب وسلام كلههم ليس بشيء. وقد رواه (7) ابي اسحاق أبو اسرائيل المثنائي عن ابن أبي لبی عن نافع عن ابن عمر عن النبي
الهoly: حسبه في تصميم: أصحاب الحديث لا يكتبون حديث اسحاق. وقال
الاً: أرقطي: ضعيف الحديث.

241 - الحديث الثاني: أنباؤنا زاهر [بن طاهر أنباؤنا أبو بكر البيهقی}
قال نا أبو عبد الله الحاكم قال نا أبو حامد بن علي (1) المقرئ قال نا النضر بن سلمة قال نا محمد بن بكر أبو روح قال نا محمد بن مسلم الطائيق عن عمرو بن سلمة قال نا محمد بن بكر أبو روح قال نا محمد بن مسلم الطائيق عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: صنفان [ من أمني لا سهم لهم في الإسلام: المرجعة والقدرية، قيل وما ارجئة؟ قال: الذين يقولون (2) الإيمان [ قول. قيل فا القدرية؟ قال: الذين يقولون لم يقدر الشر.

قال المؤلف: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ، فإن (3) النضر بن سلمة ليس بشيء، قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يسرق الحديث لا تعل الرواية عنه إلا للإعتبار.


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بنزار بن حبان بحال.

243 - الحديث الرابع: أنا القرزاز قال أنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا عمر بن محمد بن علي الحارثي قال نا يوسف بن عمر القواس قال قرئ علي محمد بن عائش وأنا سمع قيل له حدثكم الحسن بن ناصح السراج قال نا الحسن بن قتيبة قال نا عبد الله بن زياد عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن سابط عن ابن عباس (4) قال: قال رسول الله ﷺ: لا تموت حتى نسمع بقوم

(1) سقط من س.
(2) سقط من ر.
(3) سافقة الخطيب (ص 426، ج 7) وأخرجه الطبراني في الزوايد (س 205، ج 7).

159
يكتبون بالقدر يجعلون الذنوب على العباد، اشتقوا قولهم من قول النصارى وأبرأ إلى الله منهم. قال: فكان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث رفع يده وقال: اللهم إن أرأي الله منهم كأ برى رسول الله ﷺ.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، قال مالك ويعني: كان عبدالله بن زياد كذاباً.

وقال الدارقطني: هو والحسن بن قتيبة متروكان.

ومنهم جابر بن عبد الله رويت عنه أحاديث.


قال ابن عدي: هذا حديث ابن مصنف (٣) سرقه عنه جحدر هذا حدثنا القاسم بن الليث وعمير بن سنان ومحمد بن عبيد الله بن قضيب وجعفر بن أحمد بن عاصم وأبو عروبة وعبد الله بن موسى الصقر قالوا محمد بن مصنف بذلك قال نا محمد بن أحمد بن الحسين الأهوازي قال نا جعفر بن محمد بن قضيب قال نا محمد ابن حبيب قال نا بقية بذلك.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، وأما جحدر فقال ابن عدي: سرق الحديث ويروي المناكير ويزيد في الاستاد فمدار الحديث على بقية، لأن ابن حير وجحدر وإن المصنف يرونه عنه، وبقية يحدث عن الضعفاء فإذا قال عن فلان فلم يتعلق به.

(١) أورده الدكالي في المنزان (ص ١١٥، ج ١)
(٢) أورده الدكالي في المنزان (ص ١٠)
(٣) رواه ابن ماجه (ص ١٠)
قال حدثنا عبد الوهاب قال أنا ابن بكران قال أنا مساعدة قال أنا ابن خيرون قال قالنا مساعدة قال أخبرنا حجة

قال حدثني أبي عن ابن أبي ذئيب عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لها في الإسلام نصيب: القدرية والمرجفة.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرین وأبوه مجهولان(1).

أنبيانا عبد الوهاب قال أنا ابن أبي ذئيب قال أنا عبد المنكدر عن جابر(2) أشهد الناس عذابًا يوم القيامة نسطور صاحب النصارى ونواض صاحب اليهود وفرعون موسى الذي قال أنا ربيكم الأعلى ويكذب بالقدر.

قال العقلي: لا يتابع عبد الله على حديثه من وجه يثبت(3).

من حديث علي بن الحسين عن جابر في ذكر خصومة أبي بكر وعمر في القدر.

قال المؤلف: وقد ذكرته في الموضوعات(4) فلا أعيده.

ومنهم أسس بن مالك رويت عنه أحاديث.

أنبيانا عبد الوهاب قال أنا ابن خيرون قال أنا ابن مساعدة

---

(1) قال الأزدي: قرين كذاب، وأبوه لا شيء كا في الميزان (ص 389، ج 3).
(2) ذكره العقلي في ترجمة عبد الله والخافض في الإسلام (ص 106، ج 4).
(4) (ص 277، ج 1) وحديث جابر استاد آخر عند الخطيب في موضع (ص 10، ج 1).
قال أنا ابن عدي قال نا إبراهيم بن شريك قال نا عقبة بن مكرم الضبي قال نا
يونس بن بكر عن سعيد بن ميسرة عن أنس(1) قال: قال رسول الله ﷺ: القدرية يقولون الخير والشر بأيدينا، ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم مني.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وقال ابن حبان: سعيد بن ميسرة يروي الموضوعات.


قال المصنف: وهذا لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال يحيى: سعيد بن بشر ليس بشيء.

الحديث الثالث: أنا ابن خيرون قال: أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حرزة قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا ميمون بن مسلمه قال نا ابن مصفي قال نا بقية قال حدثني محمد عن حيد الطويل عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: صنفان من أمتى لا يدخلون الجنة: القدرية والحرورية.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، وبقية مدلس محمد من مشاهده المجهولين.

الحديث الرابع: أنا القراز قال نا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح قال نا علي بن عمر الحافظ قال نا الحسن بن إدريس بن

(1) أوردته الجهني في الميزان (ص 116، ج 2).
(2) ذكره أبو نعيم في الخليلة (ص 364، ج 9).
(3) وفي الخليلة: تناهيم.

162
محمد بن شاذان قال نا محمد بن المهاجر قال نا سفيان بن عبيدة قال حدثني مالك بن
اينس عن الزهري عن ابن (7) بن مالك قال: خدمة رسول الله ﷺ عشر سنين
ما بعثني في حاجة قط ﷺ ﷺ تهيا إلا قال: لوضئي أو قدر كان.

وقال الدارقطني: نفرد به محمد بن مهاجر. وقال ابن حبان: كان يضع

الحديث.

باب ذم الرافضة

252 - في أحاديث، الحديث الأول: أنَا ابن الحضرة قال أنا ابن المذهب
قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال نا أي قال نا لوين قال نا أبو
عقيل يحيى بن المتوكل عن كثير النواة [ عن ابن عاذم بن حسن بن حسن (3) بن علي
ابن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال علي (4) بن أبي طالب: قال رسول الله
الله ﷺ: يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرضون الإسلام.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، يحيى بن المتوكل
قال فيه أحمد بن حنبل: هو واهي الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وكرير
النواة (6) ضعفه النسائي. وقال ابن عدي: كان غالياً في التشيع مفرطاً (1) فيه.

253 - طريق آخر: أنَا عبد الأول قال أخبرنا الداوودي (1) قال نا ابن
أعين قال نا ابن عاذم بن خزيمة قال نا عبد بن حيدد قال نا هاشم بن القيم قال
 حدثنا عمران بن زياد قال نا الحجاج بن عمه عن ميمون بن عمير عن ابن
عباس (8) قال: قال رسول الله ﷺ: سيكون في آخر الزمان قوم يسمون

(1) ساحة المطابق (ص 303، ج 1)   (2) سقط لفظة لم من س.
(3) وقع في س المسنن.
(4) أخرجه أحمد في المسند (ص 102، ج 1) وابن أبيه في كتاب السنة (ص 192) والبغدادي في
ترجمة ابن عازم بالاختلاف يسير والمطابق في موضوع (ص 333، ج 2) وذكره الحافظ في
التعميل (ص 14) عن المسند.
(5) سقط من ر. (1) ر: مفرطاً.
(6) س: الدارودي.
(7) س: والدارودي.
(8) أخرجه أبو يعلى وعبد بن حيدد كما في المطالب العالية (ص 94، ج 3)
الرايقة في فرضه الإسلام ويلفظونه، اقتلههم فإنهم مشركون.

قال يحيى بن معين: عمران لا يحتج بحديثه (1).

الحديث الثاني: أخبرنا محمد بن أبي القاسم (2) البغدادي قال لنا حديث
أبو نعيم: أبو عبد الله قال لنا أبو أحمد بن أحمد قال:
علي بن اسماعيل الصفار قال حدثي أبو عصمة عثمان بن الحكم قال:
نا جمع بن عمرو البصري قال: نا سوار العمراني عن محمد بن جحادة عن الشهاب عن علي
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إنك وشيعتك في الجنة وسياقي قوم

(1) قال أبو حاتم: يكتب حديثه وليس بالقوي، وذكره ابن حبان في النقل كأنه في التهذيب (ص 132، ج 8)، فهو حسن الحديث إن شاء الله أن يقول: لا ينتج به، لا يلزم منه التبضع.

(2) محمد بن أبي القاسم البغدادي.

(3) س: محمد بن القاسم البغدادي.

(4) س و ر: جمع بن عبد الله وهكذا في الخلية وفي البغدادي جميع بن عمر وهكذا في جزائر.

(5) ذكره أبو نعيم في الخلية (ص 329، ج 4) والخطيب (ص 268، ج 12) والمؤلف في الموضوعات (ص 397، ج 1).

164
[هـ نبى] قال لهما الرافضة، فإذا قيتموه فاقتلوهم فإنهم مشركون.

قال أبو نعيم: غريب من حديث محمد والشعبي، لم نكتب إلا من حديث عصام.

وقال المؤلف قلت: وفي روايته سوار، قال أحمد ويعتبر(3) والنسائي: متروك(3).

(1) الحديث الثالث: أن أبا ابن خيرون عن الجوهر عن الدارقطني عن أبي حاتم بن جبان قال نا محمد بن يوسف قال نا أبو سعيد الأشج قال نا تلبيد ابن سلاني المحاربي عن أبي المجاحف داود بن أبي عوف عن محمد بن عمر الهاشمي عن زينب بنت علي عن فاطمة(5) بنت رسول الله [ص]، قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: هذا في الجنة، وإن من شيعته (6) يعطون الإسلام فيفظونه، هم نبئ(7) يسمون الرافضة، من لقيهم فلقيتهم فإنهم مشركون.

قال المصنف: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ (8) قال أحمد ويعتبر بن معين: تلبيد كاذب(4).
256 - الحديث الرابع: أنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال لنا حد بن أحمد قال نا أبو نعم الحافظ قال أنا أبو بكر بن خلاد قال نا الحارث بن أبي اسماء قال نا حد بن بوسن قال نا عمران قال زيد قال حدثني الحجاج بن عموم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "قال رسول الله ﷺ: يكون في الزمان قوم ينبررون بالرافضة، يرفضون الإسلام ويلغرون، فاقتنوهم آخر فأنتم مشركون.

قال المصدر: وهذا لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال العقيلي: حجاج لا يتتابع على هذا الحديث ولن تتابع عليه، قال يحيى: وعمران بن زيد لا يجتذب [حديثه] (1).

257 - الحديث الخامس: أنا محمد بن عبد الباقي قال لنا حد بن أحمد قال نا أبو نعم قال لنا سلاني بن أحمد قال نا أبو يزيد الرازي قال نا يوسف بن عدي قال نا الحجاج بن عموم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: كنت عند رسول الله ﷺ وعنده فقلت النبي ﷺ: يا علي سيكون في أمننا يوم يبتكون (2) حينما أهل البيت، ثم نبررهم بالرافضة، فاقتنواهم فأنتم مشركون.

قال المصدر: وهذا لا يصح وقد ذكرنا أن الحجاج لا يتتابع على حديثه.

258 - الحديث السادس: أنا أبو صبيح منصور القرار قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال نا إبراهيم بن خلد العبدل قال نا محمد بن أحمد بن إبراهيم

(2) وقال الشيخ الاعظمي في هامش المطالب: إنه أحسن استنادا من حديث ابن عباس، وليس كذلك فان في استناده أبو عباس تأديب وهو كاذب وابن عباس في الخلافة مصفح وله أعلم.

1. أبو أحمد.
2. أبو نعم في الجليل (ص 95، ج 4).
3. الزيدية من الضعفاء لا يتزعم.
4. أبو نعم في الجليل أيضاً (ص 95، ج 4).
5. يفتحون.
6. سقط من س.

166
المحكيمي: قال نآحمد بن زهير قال نألفضل بن غانم قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية السوفي عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت: كنت لبني من رسول الله ﷺ فأيده في عدن، فقال له النبي ﷺ: أنت وأصحابك في الجنة، أنت وشيعتك في الحياة. لآ أن من يحبك قومًا يظهرون. والإسلام بأن استمعوا يقرأون القرآن لا يجازون تراقيهم لهم نيز يسمون الرافية، فإن لقيتهم فاجهذهم فإنهم مشروكون قال قلت: يا رسول الله ﷺ: ما علامة ذلك فيهم؟ قال يتركون الجماعة ويطعون على السلف الأول.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال: عطية قد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد وبيهي، وسوار قال فيه أحد وبيهي: متروك.

والفضل بن غانم قال فيه يحيى: ليس بشيء.

الحديث السابع: أنا علي بن عبيد الله قال أنا آحمد بن منصور الرمادي قال نأيوب غسان الزرمدي: قال نأالمحكيم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيره: [عن أبي صادق - واسمه منصور الأندزي - عن ربيعة بن ناجي (8)].

(1) س: المحكيم.
(2) ساقه الخطيب (ف. 358، ج. 12).
(3) سقط من ر.
(4) وفي البغدادي: يضفون أن يلقونه ثم يتركونه ولا يقبلونه حكاه في النهاية (ف. 94، ج. 3).
(5) سقط من ر.
(6) إذا في س ور: وذكر المؤلف هذا الحديث أيضاً في فضائل علي وفمه أبو غسان الشيباني وهكذا في مسند الإمام أحمد وكتاب السنة لابنه عبد الله، وقال الشيخ الشاكي في تعليق المعهد (ف. 305، ج. 3): لم يعرف من هو وأخي أن يكون معرفاً على أبي غسان النبي والله أعلم. قلت: لكن ذكره حسيني في كابل وبيض.
(7) س: المحارث الحسين.
(8) هكذا: في تاريخ البخاري (ف. 28، ج. 2، ق. 1) ومثله في كتاب ابن أبي حاتم والتقات لابن حبان، لكنه ضبطه في خلصه (ف. 33، ج. 1) بالمجلمة ناجد وذكرناه في شرح القاموس (ف. 512، ج. 2) كما ذكر الشياكل المعلم في تعليقه على تاريخ البخاري (ف. 242، ج. 4، ق. 1) قلت: وفي التهذيب (ف. 323، ج. 3) والتميم (ف. 157) أيضاً ناجد بالمجلمة والله أعلم.
علي بن أبي طالب قال دعاني رسول الله ﷺ فقال: با علي إن فيك من عيسى مثلًا أبغضته اليهود بثوا أمره، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالنزل الذي ليس به.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: الحكم بن عبد الملك ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو داوود: منكر الحديث.

２６٠ ـ [الحديث الثامن: روى بشر بن عبد الله البصري عن ابن عباس عن النبٍ ﷺ، قال: إن الله عز وجل أعنتني وأصحابي وأصهراً وإنه سيكون في آخر الزمان قوم يبغضونهم، فلا تواكلوه ولا تشاربوهم، ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم. قال ابن حبان: خبر باطل لا أصل له. وبشر منكر الحديث جداً.]

باب ذم الخوارج

２６１ ـ أنبأنا المسعودي قال أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا محمد ابن صاعد قال نا الحسن بن عرفة قال حدثنا اسحاق بن يوسف الأزرق قال نا الأعمش عن عبد الله بن أبي أوفي قال: قال رسول الله ﷺ: الخوارج

(1) ذكره البخاري في تاریخه (ص ٢٨١، ج ٢، ق ١) وصاحب (ص ١٣٣، ج ٣) وعبد الله ابن أحمد في زياته في المسند (ص ١٦٠، ج ١) وكتاب السنة (ص ١٩٠) بطوله وقائمة الهشمي في الزوايد (ص ١٣٣، ج ٩). رواه عبد الله والبيزار باختصار وأبو يعلى أم مهه.

(2) سقط من ر.

(3) (٤) سقط من س و ر: والزيادة من كلام المؤلف مرن في فضائل علي، وصحيح استناده الحاكم.

(4) ذكره ابن جبان في المجروحين (ص ١٧٨، ج ١) والخطيب في الكفاية (ص ٩٦) والهشمي في الميزان (ص ٣١٩، ج ١).

(5) سقط هذا الحديث من ر.

(6) آخره ابن ماجه (ص ١٦) وأحمد في المسند (ص ٣٥٢، ج ٤) وابن عياض في كتاب السنة (ص ٣٤٧)، وقد روى من وجه آخر أخرجه أحمد (ص ٣٨٢، ج ٤). عن حان عن سعيد والطياري (رقم ٤٢) عن الحشرة عن سعيد بن جهان عن ابن أبي أوفي، واستفاده أمثل.

١٦٨
كلاب أهل النار

قال أحد: لم يسمعه الأعمش من ابن أبي أوفي. قال الدارقطني: لم يزل شيخنا يقولون إن اسحاقي تفرد به عن الأعمش حتى وجدنا أهل خراسان قد رووه شيخ له عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش.

قال المؤلف: وقد روي على وجه آخر.

262 - آخرونا الحريري عن المشرى قال نا الدارقطني: قال نا القاضي الحسين بن اسحاقي قال نا محمد بن عبد الله المخري قال نا اسحاقل بن ابان قال حدثنا حفص بن غياث الأعمش عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ أهل البيعة كلاب أهل النار.

قال الدارقطني: تفرد به المخري [عن اسحاقي وقد رواه أحد بن محمد ابن الأصفر عن اسحاقي عن حفص عن الأعمش عن ابن أبي أوفي،] 

المخري أثبت منه.

قال المصنف قل: واسحاقي ليس بشيء، قال أحد: حدث بأحاديث موضوعة. وقال ابن حبان: يضع على الثقافة.

باب النهي عن حضور أعياد المشركين

263 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الحوزري عن الدارقطني عن أبي حام بن حبان قال نا [أبو] المعاي أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري قال نا أحمد بن إبراهيم المزني [قال نا محمد بن كثير قال نا الأوزاعي عن

(1) سقط من ر.
(2) يخرج الطبراني في الصغير (ص 117، ج 2) بعثادة عن أبي غالب بلغه: الخوارج كلاب
(3) النار وفد وقاق بن أصص قال الأزدي: منكر الحديث.
(4) قال الدارقطني: غير أثبت منه كبا في تاريخ بغداد (ص 396، ج 4).
(5) سقط من ر.
(6) سقط من المول.

169
الزهري عن إنس بن مالك(1) قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقربوا اليهود والنصارى في أعيادهم، فإن السخطة تنزل عليهم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن حبان: أحد ابن إبراهيم كان يضع الحديث(2).

(1) ذكره ابن حبان في الجماعتين (صف 132، ج 1) والحافظ في اللمان (صف 133، ج 1).
(2) وقام كلبه له عن ابن كثير عن الأوزاعي نسخة موضوعة.
كتاب الفضائل والمثالب

وهو مشتمل على ثلاثة أجناس: الآداب، والأماكن والأيام.

 أبواب ذكر الآدميين

باب في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم

باب ولادة رسول الله ﷺ مختوناً


______________________________
(1) سُمّي سالم.
(2) سُمّي الخطيب (ص 329، ج 1) ورواية الطبراني في الصغير (ص 59، ج 2) والأوسط وابن عساكر، وأبو نعم في دلائل النبوة (ص 44، ج 1). وأورده الحافظ ابن كثير في التاريخ (ص 265، ج 2) والسيوطي في المختصر (ص 132، ج 1) والهندي في الزوائد (ص 424، ج 8) والذهبي في الميزان (ص 172، ج 2) والحافظ في اللسان (ص 175، ج 6).

171
قال المؤلف: تفرد(1) به سفيان(2) وقال ابن عدي: كان يسرق الأحاديث ويسوي الأسانيد وفي حديثه موضوعات. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به.

وقال المؤلف قلت: ولا(3) شك أنه ولد غشوةً غير أن هذا الحديث لا يصح به.

باب حضوره أعياد المشركين

265 - أنا أبو منصور الفراز قال أخبرنا أحد بن علي بن ثابت الخطيب
قالنا علي بن يحيى بن جعفر قال نا سلسل بن أحمد الطبرياني(4) قال نا الحسن بن علي(5) المعمر قال نا عثمان بن أبي شيبة قال أخي في[جرير(6) عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر(7) قال: كان رسول الله ﷺ

لكن تابه الحسن بن غروفة عند أبي نعم وابن عساكر ولذا صاحبها المقدسي، حسنها المطلقيا
كما ذكره الزرقاني في شرح المواهب (ص 244، ج 5) وهذا الاستاد أنشد ما رويا في
الباب، وقد رويا من أوجه أخرى حتى زعم بعضهم أنه متأثر، قال الحكيم: تواترت الأخبار
告诉他 ولد غشوة، وتعقبهذبه، فقال: ما أعلم صحة ذلك فكيف يكون متأترين، وأجيب
بأن يكون أراد بتوتائر الأخبار اشهراها، ودكرها في السير لا من طريق السند المصلوح عليه
عند أطبة الحديث، انتهى من تاريخ الحسين (ص 304، ج 1)، وقال ابن كثير في التاريخ:
وقد دعى بعضهم صحتها لما ورد له من الطرق حتى زعم بعضهم أنه متأثر، وفي هذا كله نظر
انتهى. ومن المعلوم أن الحافظ ابن القيم قال في الهدي (ص 18، ج 1): أن أبا الفرج ذكره في
الموضوعات وهذا لا يصح.

(2) سقط من ر.

(3) في خانته: ثلاثة أقوال ذكرها ابن القيم في الهدى والشيخ الحسين في تاريخ الحسين (ص
41، ج 1) فليراجع إليهما من شأ النفصل.

(4) ز: اطهاري.

(5) ر: الحسن عقيل بن علي.

(6) الزبيدة من البغدادي.

(7) ذكره الخطيب (ص 286، ج 11)، والبيهقي في دلائل النبوة (ص 386) والعقيلي في ترجمة
عثمان بن أبي شيبة، وأبو بكر بالطبرياني في الأوسط كابي الرواية (ص 228، ج 2)،
والمتكلم البخاري (ص 174، ج 4)، وأورده الذهبي في الزيزان (ص 35، ج 3) وأحسن كثير
في التاريخ (ص 236، ج 2) والبيهقي في الحصائر (ص 323، ج 1) والحافظ في اللسان
(ص 335، ج 3).

172
يشهد المشركون مشاهدهم، [فسمع ملكين من خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: إنه بنا حتى تقوم خلف رسول الله ﷺ، فقال: كيف تقوم خلفه! وإنما عهد باستلام الأصنام قبل، فلم يشهد مع المشركون مشاهدهم].

قال الخطيب: ومعنى قول جابر: عهد باستلام الأصنام، أنه شهد مع من استلم الأصنام وذلك قبل أن يوحي إليه.

قال المؤلف قلت: وإنما يتأول هذا الحديث أن لو صح وفيه علل، منها أن عثمان لم يتابع عليه ومنها أبو زغة: رواه عن عثمان عن جبرير عن (1) سفيان ابن عبد الله بن زياد [مكان سفيان الثوري، ومنها أن ابن عقيل (2) ضعيف عند التنوم، ضعيف يحي ويغيره، وقال ابن حبان (3)]: كان ردي الخفظ يحدث على التوهم فيجيء بالجبر على غير سنته، فوجب مجازية أخباره، وقال المارداني: يقال أن عثمان بن أبي شيبة وهو في استناه، وغيره يرويه عن جبرير عن سفيان (4) بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير مرسلاً وهو الصواب قال: وذكر لأحد (5) فقال: موضوع وأناكره جداً.

باب أنه يبصر في ظلمة

266 - أُبَانَانَ ابن خيرون قال نا ابن مسعدة قال أخبرنا حريزة بن يوسف

(1) سقط من ر.

(2) هو عبيد الله بن عبد الكريم، ساقه الخطيب أيضاً (ص 26، ج 11).

(3) س و ر: ر.

(4) قلت: وكان أحمد وأحسان والجميلي يتحجون بحديته. وقال البخاري: هو مقارب الحديث كما في التهذيب (ص 15، ج 6) وقال المحقق: وفيه عبد الله بن عقيل ولا يحتتم هذا من مثله إلا أن يكون يشهد تلك المشاهد للاتكار وهذا يتجه، وبقية رجال الصحيح انتهى، وقال الذهبي في الميزان (ص 458، ج 2) حديثه في مرتبة الحسن.

(5) سقط من ر.

(6) قلت: سفيان بن عبد الله ذكره الحافظ في اللسان (ص 53، ج 3) وبيض، فهو مجهول والحمل عليه عندي والله أعلم.

(7) س: بن سلام.

(8) ذكره العظيم في الضفاعه.

173
قال نا ابن عدي قال نا ابن مسلم قال نا عباس بن الوليد قال نا زهير بن عباد قال نا عبد الله محمد بن المغيرة (1) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (2) قالت: كان رسول الله ﷺ يرى في الظلمة كما يرى في الضوء.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال العقلي: عبد الله بن محمد بن المغيرة يحدث بما لا أصل له، وعباس (3) بن الوليد كان ابن المدني يتكلم فيه.

باب فضل اسمه

372 - أنا اسماعيل بن أحد قال نا ابن مسعدة قال أنا حجة بن يوسف قال نا ابن عدي قال حدثنا يحيي بن عبد الرحمن بن ناجية قال نا أحد بن عبد الرحمن بن مفضل قال نا عثمان الطراقي (4) قال نا أحد الشامى عن محمد بن المندر عن جابر (5) قال: قال رسول الله ﷺ: ما طعم (6) طعام على مائدة ولا جلس عليها، وفيها اسمي، إلا قدسوا [في] كل يوم مرتين.

قال الطراقي ونا أحد عن أبي الطفل عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: ما اجتمع قوم قط في مشورة [وفيهم رجل اسمه محمد لم يدخلوا في مشورتهم إلا لم يبارك لهم فيه.

قال ابن عدي: هذان حديثان غير معروفين. وأحد الشامى هو عندي ابن كنانة (7) وهو منكر الحديث.

(1) ر: عبد الله بن محمد بن زيد بن حدير مرسلا عن محمد بن المغيرة، وهذا من أوهام الناسخ.
(2) أخرجه ابن عدي والبصري وابن عساكر كأ في الخصائص الكبرى (ص 151، ج 1).
(3) قلت: وثقل الدارقطني وابن قاتل وذكره ابن حبان في الثقاب وقال ابن حاتم: يكتب حديثه. وقال ابن مصنف: صدوق كأ في التهذيب (ص 132، ج 5) وتميز ابن المدني منهم فلا يعتبر به.
(4) س: الطريق التصوير من الميزان.
(5) أورده الذهبي في الميزان (ص 139، ج 1).
(6) وفي الميزان ما أطم.
(7) سقط من ر.
قال المؤلف قلت: قال أبو عروبة: وعثمان الطراشني عنده عجباء، وبروي عن مهجولين. قال ابن حبان: لا يجوز(1) الإحتجاج به.

باب تفضيله بالكرم والقوة

268 - أجاز قيات قال نأحد بن علي الخلفان قال أنا البرقاني قال نأبو بكر الإمامي قال أخبرني الحسين بن علي بن محمد بن مصعب أبو علي النخعي - وكان شيخاً كبيراً قد غلب عليه البلغم - قال نأعباس بن الوليد (2) بالخلال قال نأ مروان بن محمد أفادت صرابة عن ناس(3) بن مالك قال قال رسول الله ﷺ (4) فضلته على الناس بأربع: بالسخاء والشجاعة وكره الجياح وشدت البطل.

قال المؤلف: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن حبان: مروان(6) ابن محمد يوري المتكيار لا يجل الإحتجاج به، وقال الدارقطني: ذاهم الحديث، والنخعي(1) البلغمي لا يعول عليه.

1. قلت: بل هو صدوق كأ قال ابن معين وأبو حام، وقال الفحي في الميزان (ص 45، ج 3):
2. وأجر أعلاه الحدث يبرون ولا يأس به في نفسه.
3. الزيادة من البغدادي.
4. أورده الفهي في الميزان (ص 543، ج 1) وعده الخطيبي (ص 70، ج 8) والدراوي في الأوسط وقال الهشامي (ص 269، ج 8): رجالة مؤثرون وحسن استفاده في (ص 13، ج 9) وغفر قول شيخ العراقية: رجالة ثقات أتمنى من المندني (ص 439، ج 4).
5. سقط من ر.
6. هذا من أهوم المؤلف رحمه الله، قال الذي قال ابن حبان فيه: يوري المتكيار وقال الدارقطني: ذاهم الحديث. هو مروان بن محمد السنناري يروي عن مالك كما في الضعفاء له والميزان (ص 93، ج 4) والتهذيب (ص 96، ج 1) والمجروحين (ص 318، ج 2)، وقال في السند فهو المتنبي الطاطري، وقد ذكر هذا الحديث في ترجمته، وهو ثقة إمام ضعفه ابن حزم فأخذ منه الحكم.

176
باب في كلامه بالأجمية

فية عن أبي هريرة وأبي الدرداء:

269 - فأما حديث أبي هريرة: أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحد قال حدثني أبي قال نا أسود بن عامر قال نا ذو وادٍ (1) أبو المنذر عن لث عن مjahد عن أبي هريرة (2) قال، "ما هجرة (3) إلا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فصل ثم قال: أشكت درد؟ قال قلت: لا، قال: فحمل فإن في الصلاة شفاء.

270 - طريق آخر: أخبرنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحد قال حدثني أبي قال نا موسى بن داؤد قال نا ذو وادٍ عن لث عن مjahد عن أبي هريرة (1) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر (6) قال: وصلت ثم جلست (1) إليه، فقال: يا أبا هريرة أشكت درد؟ قال قلت: لا، يا رسول الله، قال: صل فإن في الصلاة شفاء.


272 - طريق رابع: أنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا ابن بكر قال

(1) س و ر: ذو وادٍ ونحات من المسند.
(2) آخره أحمد (ص ق 39، ج 2)، وابن ماجه (ص 255) وأورده الذهبي (ص 32، ج 2).
(3) سقط من س. وفي ر: ما حرب.
(4) آخره أحمد (ص 32، ج 2).
(5) سقط من س.
(6) في المسند: فصلت ثم جئت فجلست إليه.
(7) سقط من س.
أخيرنا العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل قال نا العقيلي قال حدثني جدي قال نا عبد العزيز بن الخطاب قال نا ذواد بن عبلة الحارثي عن لث عن مجاره عن أبي هريرة (1) قال: دخل النبي وانا أشكو من البطن، فقال: يا أبا هريرة أشكم درد؟ فقلت: نعم، قال: قم فصل فإن في الصلاة شفاء ] (2)  


274 - وأما حدث أبي الدرداء: قال نا أساهيل بن أحمد قالنا ابن مسعدة قالأخيرنا حرة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا يحيى بن عبد الرحمن بن ناجية الحذاني (3) قال نا سلام (4) بن عبد الصمد قال نا إبراهيم بن البراء بن النضر قال نا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء قال: رأني رسول الله علية وسلم وانا نائم مستنجح على بطني، فضربني برجله، قال: أشكتب (5) درد؟ يعني تشتكي بطني، قلت: نعم، قال: قم فصل فإن في الصلاة شفاء (1) من كل داء.


(1) ذكره العقيلي وابن حبان (ص 296 ج 1) في ترجمة ذواد.
(2) سقط طريق ثلاث ورابع من ر. (3) س: الحذاني والله أعلم.
(4) س: سلام. وقالذهفي في ترجمة إبراهيم (ص 32 ج 1) روى عنه سلم بن عبد الصمد والله أعلم.
(5) س: و: اشتكى. (6) سقط من ر.
له. والطريق الخامس في جمعها الصلاة بن الحجج قال ابن عدي: عامة حديثه منكر.

قال المصنف: ولعله أخذه من ذواد، ثم جمع الطرق عن ليث، وقد ضعفه ابن عبيدة، وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسنان ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقاف بما ليس من حديثهم.

تركه يحيى القطان ويعن بن معين وابن مهدي وأحمد.

قال المصنف قلت: وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة موقوفاً وهو أصح (1).

275 - أنبأنا به عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن بكران قال أنا العتيقي:
قال أنا ابن الدخيل قال نا العقيلي قال نا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قال نا البخاري قال نا ابن الأصباغي [ قال نا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: قال أبو هريرة (2) أشكم درد (3) [ رفعه ذواد، وليس له أصل وأبو هريرة لم يكن فارسياً إلا من فارسية.

قال العقيلي: ونا أحمد بن محمد بن عاصم قال نا عبد الرحمن بن صالح قال نا شريك عن ليث عن مجاهد قال: قال لي أبو هريرة أشكم درد (4) ]، قال: إذا اشتكيت بدنك فقم (5) فقد بن هذا أن المنكم بالفارسية أبو هريرة، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا الذي رفعه (6) وهم.

وأما حديث أبي الدرداء، فقال ابن عدي: ابراهيم بن البراء يحدث بالبواطيل. وقال ابن حبان: يحدث عن الثقاف بالأشياء الموضوعات لا يجوز ذكره إلا بالقدح فيه.

(1) وقال الذهبي في الميزان (ص 33 ج 2): والأصح ما رواه المحاربي عن ليث عن مجاهد مرسلاً.
(2) ذكره العقيلي في ترجمة ذواد.
(3) سقط من س.
(4) سقط من ر.
(5) سقط لفظة، فقمة من ر. (6) ر: بن فق.
باب في تكلمه بالأمثال

276 - أنبأنا هبة الله بن أحمد الخريري قال أنبأنا أبو طالب محمد بن علي
ابن الفتاح العشري قال نا الدارقطني قال نا سعيد بن محمد بن أحمد الخياط قال نا
اسحاق بن أبي إسرائيل قال نا داؤد الأردي عن عامر سمعه من عروة بن
مضرس قال: أتبت النبي ﷺ حين برق النور وهو يخرج إلى الصلاة، فقال لي:
أفرخ (1) روعك.

قال المصدر: تفرد به داؤد قال (2) [يجي (3)]: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان
يقول بالرجة.

باب إعطائه مقاليد الدنيا

277 - من أحمد بن أبي طاهر البرازان قال نا أبو محمد الصريفي (4) قال نا
عبد الله بن أحمد الصيدلياني قال نا أبو بكر النيسابوري قال نا عبد الرحمن بن
بشر بن الحكم قال نا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن
رسول الله ﷺ قال: أتبت بمقاليد الدنيا على فرس أبلق عليه قطيفة من سندس.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح، وعلي بن الحسين مجهول (5).

---

(1) س و ر: أفرخ والتروحة من بين الأمثال (ص 81، ج 2)
(2) الزبيدة من العضة على البقر.
(3) س: الصريفي.
(4) قال: هو على بن الحسين بن واقد روأ عن أبي وهشام بن سعد وعن عبد الرحمن بن بشر
الحكم قال أبو حاتم: ضعيف الحديث وذكره ابن حبان في النقاط، وقال النسائي: ليس به
بأس. وتركه ابن راهويه والبحاري لعلة الأرجاء كا في التهذيب (ص 38، ج 7). وقال
الحافظ في التذكير: صدوق بلهم. قال: عليه أبو الزبير وهو ملصٌ، وقد أخرجه أحمد (ص
326، ج 3) بإسناد آخر عن زيد ثنا حسان بن أبي الزبير عن جابر وقال الهيئة: رجال أحمد
رجال الصحيح وأخرجه الضياء وابن حبان في صحيحه وروما له الصحيح في الجامع الصغير
(ص 8، ج 1) بالصحيحة قال: رجاله ثقات كلهم إلا أن أبا الزبير ملص، وقد عنون ولا يلزم
من ناقة الرجال أن يكون صحيحًا كما تقرر في الأصول.

179
باب خفاء بعض الملائكة عليه

278 - أنبأنا اسحاق بن عيسى قال نا أسحاق بن عيسى قال نا أحمد بن محمد الحيواني(1) الواسطي قال نا محمد بن عبد الرازاق(2) قال نا الحسين بن الحسن الأشر قال نا هشيم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس(3) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم خير، وزيد عليه السلام إلى جنبه، فاجاء ملك فقال: ربك عز وجل يأمرك بكذا وكذا، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شيطاناً، فقال جبريل: تعرفه؟ فقال: هو ملك، وما كل ملاك(4) أعرف.

قال المؤلف: قال ابن عدي: وهذا حديث منكر جداً بهذا الإسناد وما أعلمه رواه غير الحسين، والبلاء عندني منه، قال البخاري: الحسين عنده مناكير، وقال أبو معمر المذلي: هو كاذب.

باب «أمره بقتل(5)» امرأة هجته

279 - نا محمد بن عبد الملك قال نا أسحاق بن عيسى قال نا مسعدة قال نا أحمد بن محمد بن عبد الملك بن عبد الحليم بن أحمد بن عبد الصباح الجرجاحي، قال: نا محمد بن الحجاج البخمي عن رجال عن الشعبي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من بني حطة(6) النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبيع النمر، قال: فأها(7)، فقال: هل عندك ممر؟ فقالت: نعم فأرثه مرأ، فقال: أردت جارد من هذا، قال: فدخلت لتره،

(1) س. محمودي في ر: الخوارفي، والتصحيح من الميزان.
(2) ر: محمد بن عبد الرازاق.
(3) أورده الذهبي في الميزان (ص 532، ج 1).
(4) و في الميزان الملائكة.
(5) في الميزان الملائكة.
(6) كذا في س و ر: وقد ذكره الواقدي في المغازي (ص 173، ج 1) وابن تيمية في الصارم المسلول (ص 95) وسماها عضاء بنت مروان كانت تحت يزيد بن زيد بن حصن الخطمي، فعلى من بني خطمه والله أعلم.
(7) أي عمر بن علي بن خرشة الخطمي، كما في الواقدي والله أعلم.

180
باب إعانا رسول الله ﷺ


(١) س: مهني معه به، س: د معه به.
(٢) المثل في المداني (٦٥، ج ٢).
(٣) سقط من س.
(٤) س و ر: السكري والتصويب من البغدادي والميزان.
(٥) ذكره الخطيب (١٣٣، ج ٣) والبيهقي في ثلاث النبوة كما في الجامع الصغير (١٧٥، ج ٢)، وأوردوه الذهبي في الميزان (١٥٩، ج ٤).
(٦) س: رفاه٢، سقط من ر.
(٧) سقط من س.
(٨) الزبيدة من البغدادي.
(٩) س: وصله.
(١٠) الزبيدة من الضعفاء لابن الجوزي.
(١١) س و ر: الحسن أبي معشر.

١٨١
باب ذكر أشياء رآها ليلة المغراج

381 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أن أحد بن علي بن ثابت قال: نا أبو الحسين أحمد بن محمد بن حاد الواعظ قال: حدثنا أبو عمر (1) حجة بن القاسم بن عبد العزيز الهاشمي قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن محمد المعروف بالبنزلي قال: أنا أحد بن علي الأنصاري قال: أنا محمد بن عبد الله صاحب الشامة قال: نا هشيم عن حداد عن ابن (2) قال: نا رسول الله ﷺ: لما اسمر (3) بي إلى السهاء قبتي ربي تعالى حتى كان بيبي وبني كفاب قوسيين أو أدنى، لا بل أدنى.[ وعلمي السمات ](4) قال: يا حبيبي يا محمد؟ قلت: لبيك يا رب، قال: هل»غمك؟ أن جعلتك آخر النبيين؟ قلت: يا رب لا. قال: حبيبي فهل غمك أن جعلتهم آخر الأمم؟ قلت: يا رب لا. قال: أبلغ [أتمتك عن السلام وأخبرهم أنى جعلتهم آخر الأمم لأنفع الأمم عندهم ولا أفضحهم عند الأمم ](1) .

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، والنزلي (5) والأنصاري وصاحب الشامة [مجاهيل] (6).


(1) س و ر: أبو عمرو والمنتبث من البغدادي.
(2) ساقي الخطب (ص 130، ج 5).
(3) س: لم أمروني إلى السهاء فداني ربي. وفي ر: اسرق. والمثبت من البغدادي.
(4) الزيداء من البغدادي وفي الدور المنثور (ص 158، ج 4) وعلمي المسميات.
(5) س: عمك. وفي ر: عم أبل. والمثبت من البغدادي.
(6) مقت من ر. (7) س: النولي.
(8) الزيداء استقركتها ولم أجد من نتفهم.
(9) وفي البغدادي حديثه. (10) ساقه الخطب (ص 103، ج 6).

182
جبريل في أخذها وجلست أنا في الآخر ثم شخصت بنا فصار جبريل كالخمس الملقى، فعلمت أنه أشد خوفاً مني.

قال ابن حبان: محمد بن ميمون منكر الحديث جداً لا يجل الإحتجاج به.

383—حديث آخر: أنبأنا الحربي قال أنبأنا العشياري قال أنا الدارقطني قال ناهب عبد الله بن عبد الصمد بن المعتدي قال حدثني روح بن مسافر عن أبي بكر

عن سليمان بن عبد الله بن صالح حدثنا الربيع بن بدر عن أبي هريرة(2) العبدية عن أبي سعيد بن رسول الله ﷺ قال: لما انتهى بي إلى السماء ما سمعت صوتاً هو أحق من كلام ربي عز وجل، فقلت: يا رب اتخذت ابراهيم خليلاً وكمت موسى نكلاً ورتفعت تدريس مكاناً علياً وأثبت داوذ وزوراً وأعطيت سليمان ملكاً لا ينفعه لأحد من بعده فإذا لا يا رب؟ فقال: يا محمد اتخذتك خليلاً كما اتخذت ابراهيم خليلاً، وكمت موسى نكلاً وأعطيت فائقة الكتاب وخائمة سورة البقرة، ولم أعطها قباب، وأرسلت إلى أسود الناس(3) وأحزمهم وانسلهم وجنهم، ولم أرسل إلى جاعتهم نبياً قبطك، وجعلت الأرض لك ولأمتك مساحة وظهراً، وأطعمت أمتك المغري، ولم أحلل لأمة قبلها. ونصرتك بالبرع حتى أن عدوك لبرع منك، وانزلت عليك سيد الكتاب كله مهيمناً عليه قرآناً عربياً مبين، ورفعت لك ذكرك حتى لا أذكر.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح وفيه [عارة بن جوين](5) أبو هريرة.

قال حاذ بن زيد كان كذاباً. وقال شعبة: لأنه قدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أحدث عنه. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن حبان: [كان بروي عن أبي سعيد ما ليس من جديته لا يجل كتب حديثه إلا على التعجب. وأما الربيع


183
ابن بدر فقال أبو حامد الرازي: لا يشغفل(1) به فإنه ذاهب الحديث. وقال
النسائى: متروك الحديث. وأما روح بن مساف فقال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن
حنان(2): يروى الموضوعات عن الآثبات لا يجل الرواية عنه، وأما عبد الله بن
صالح فقال أحمد ليس بشيء. وقال النسائى: ليس بثقة.

باب ذكر الوفود

284 ـ أنا محمد بن ناصر قال أنا محمد بن علي الرسي قال أنا أبو عبد الله
محمد بن علي العلوي ـ في كتابه ـ قال أخرينا محمد بن جعفر بن محمد النعيمي عن
عبد العزيز بن يحيى الجلودي قال حدثنا محمد بن سهل قال نا عبد الله بن محمد
البلوي قال حدثني عاهة الخوياني عن علي(3) بن أبي طالب أن وفد نهداه(4)
قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم طегодня(5) بن زهير فقال: اتبينك يا رسول الله
من غورى تهامة على أكوار الميس، ترمي بنا العيس، تستحلب الصبر،
وتنصخب الخبز، وнстختل الرهام، ونتستحيل الجهام، من أرض بعيدة النطاء،
غليظة الموطأ، قد نشف(6) المدهن ويبس(7) المعجن، وسقط الأملوج
ومات العسلوج، وهلك(8) الهدى(9) ومات الودى(10) ـ برئت إلك يا رسول

(1) لا يستعمل.
(2) سقط من ر.
(3) على المثنى في كنز (صف 325، ج 5) الوثائق (صف 138) نشر الدكتور حيدر الله وذكوه
المؤلف أيضاً في الوقا (صف 754، ج 2) وقفر غزالة.
(5)WA: و: و. وقال الحافظ في الاصابة (صف 298، ج 3): وفي الحال لابن الجوزي طلغة
باللغة المعجمة والفاء. وقال أبو عمر: طلغة بن زهير، لكن قال الحافظ: ضبطه غيره بالبياء
الناثئة الحنانية بدل الغاء (طغة).
(6) وفي: كنز: على.
(7) وما يبس المدهن، وفي: نشفاً المدهن.
(8) وما يبس المدهن ونشف المعجن.
(9) وما: اليدال.
(10) وما: قد: الورى.
باب تأثير شرب دمه

285 - أباننا ابن خيرون قال أباننا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان قال أخبرنا أبو حامد بن الشريقي قالنا أحد بن الأزهر قالنا.

الكل البلوي.

الله علّيّ من الوثن والفتنة وما يحدث الزمن، ولنا نعم همل إغفال، ووقير قليل الرسل، [كسير الرسل {1} أصابتنا سنة حراء أكدى فيها الزرع، وامتنع فيها الضعف {2} ليس لها علل ولا نهل، فقال [رسول الله {3} صلى الله عليه وسلم] اللهم بارك لهم في مخضها ومخضها {4} ومذقبها، واحبس الزمن بيانه الشمر، وأفجر لهم التمد {5} وبارك لهم في الويل، ثم كتب معه كتابا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله [سaying] إلى بني منذ، السلام عليك من أقام الصلاة كان مؤمناً، ومن آتى الزكاة كان مسلماً، ومن شهد أن لا إله إلا الله لم يكتب غافلاً، لكم في الوظيفة الفريضة، و لكم الغاضر والفريش {6} ما لم تضلروا {7} أماناً، ولم تتعطوا رباً {8} ولم تأكلوا الربا.

قال المنصف: هذا لا يصح وفيه مجهولون وضعفاء منهم النسائي {9} وأذرب.
ابراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثي ابراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه
عن جده(1) قال: احتجز رسول الله ﷺ فأعطياني دمه، فقال: اذهب فوراه،
فذهبت فشريته فرجعت، فقال: ما صنعت به؟ قلت: واريتى أو قلت شريته،
قال: احترزت من النار.

286 - قال ابن حبان: ونا السجستاني قال: نا شيبان بن فروخ قال نا نافع
أبو هريرة(2) عن عطاء عن ابن عباس(3) قال: حرم رسول الله ﷺ غلام لبعض
قرىش فلما فرغ من حجامته أخذ الدم فذهب به من وراء الحائط، فنظر جوباً
وشيا لفم ير أحداً تحسى دمه حتى فرغ ثم أقبل فنظر رسول الله ﷺ في وجهه،
فقال: ويكمل ما صنعت بالدم؟ قال: غيبته من وراء الحائط قال: اين غيبته؟ قال
[يا] رسول الله ﷺ: إني نستول على دمك أن اهريقه في الأرض(4) فهو في
بطني قال: اذهب فقد أحرزت نفس من النار.

قال المصنف: هذان حدثان لا يصحان، أما الأول فقال ابن حبان: لا يجل
الاحتجاج بإبراهيم بن عمر وأما الثاني فقال يحيي: نافع كذاب. وقال الدارقطني:
متروك.

باب في أنه أقصى من نفسه

287 - أنابناء محمد بن أبي طاهر قال أنابناء الجوهرى عن الدارقطني عن أبي
حاتم البستي قال: نا أبو يعلى قال: أنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن محمد
الموقري(5) عن ثور بن يزيد عن أبي هريرة عن ابن عم(6) قال: رغب رسول الله ﷺ
في الجهاد ذات يوم فاجتمعوا عليه حتى غموه(7) وفي هذه جريدة وقد نزع

---

(1) ذكره في المجروحين (ص 111، ج 1).
(2) ذكره ابن حبان في ترقية نافع (ص 58، ج 3).
(3) س و ر: المؤتدي.
(4) ر: أهر لقدم الأرض.
(5) أخرجه أبو علي (ص 121، ج 2، ق) ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (ص 77، ج 3)
   في حديث طويل.
(6) وفي أبي يعلى عمومه في المجروحين عمومه.

187

باب أبتلاع الأرض عدده

288 - أنا عبد الرحمن بن محمد الفزاز قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن محمد المعدل(3) قال أخبرنا أسعد بن محمد الصفار قال نا زيد بن إسحاق الصانق قال نا الحسن(4) بن عروة قال نا هشام بن عروة [عن أبيه(5)] قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل الجنازة(6) دخلت على اثره، فلم أري شيئاً، فذكرت ذلك له فقال: يا عائشة أما علمت أن أجسادنا نبتت(7) على أرواح أهل الجنة فا خرج منا شيء ابتلعته الأرض.

289 - طريق آخر: أنا محمد بن عمر الأموي والحسن بن علي الخياط قالنا: أنا عبد الصمد بن المأمون قال أخبرنا الدارقطني قال نا محمد بن سلِٰان الباهلي قالنا: أنا محمد بن حسان الأموي قال نا عبد بن سلِٰان عن هشام بن عروة

(1) س: هو هذا. (2) الزيدية من المجروحين. (3) نسخة من س. (4) س و: الحسن. (5) الزيدية من البغدادي. (6) ساق الحطب (ص 20، ج 8) وابن حبان في المجروحين (ص 240، ج 1) وذكره المؤلف sắcاً في الوفا (ص 488، ج 2) والسيوطي في الخصائص (ص 175، ج 1)، والذهبي في الميزان (ص 403، ج 1). (7) س و: النفوذ. (8) س: ثبت، وم: لا ثبت. 187
عن أبيه عن عائشة: قال قلت: يا رسول الله ﷺ، إن أراك تدخل الخلاء، ثم يجيء الذي يدخل بعدك فلما خرج منك أثر؟ فقال: يا عائشة أنت علمت أن الله أمر الأرض أن تباع ما خرج من الأنبياء.

قال المصنف: هذا لا يصح، أما الطريق الأول: ففيه الحسين بن علول كان يحيى، وقال النساوي وأبو حامد والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث.

أواما الطريق الثاني: فقال الدارقطني: تفرد به محمد بن حسان قال أبو حامد الرازي: كان كذاباً.

باب في الصلاة عليه


باب في فضل أبي بكر الصديق

291 - أنا القراز قال أنا أبو بكر الخطيب قال آخر في الجوهري قال أنا

(1) قال الذهبي في الميزان (ص 512، ج 3): رواه الدارقطني في الأول من الأفراد وذكره المؤلف في الوفا (ص 437، ج 1) أيضًا.
(2) بل قال ابن حبان: موضوع وليس لها أصول، وقال البيهقي في الدلائل: هذا من موضوعات الحسن لا ينبغي ذكره ففي الأحاديث الصحيحة المشهورة من معجزاته كفاية عن كذب ابن علول انتهى من شرح الشافعي للغزالي (ص 36، ج 1).
(3) قلت: وله استناد آخر عند أبي نعم في أخبار الأصباح (ص 176، ج 1) لكن فيه مغالط.
(4) مقترح من س.
(5) أورده الذهبي (ص 389، ج 3). (6) الزراعة من الميزان.
(7) وقال الدارقطني والإزدي والنسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث كما في التهذيب (ص 424، ج 7).

188

قال المصنف: هذا لا يصح عن رسول الله ﷺ، علي ويعني مجهول.


قال الخطب: تفرد به عمر بن (1) إبراهيم الكردي وعمر ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: كان كذاً يضع الحديث.


(1) سيقة الخطب (ص ۲۱۳، ج ۱۱). (۲) س و ر: فائي علي.
(3) سيقة الخطب (ص ۴۲۵، ج ۵).
(4) قال ابن عراق (ص ۳۸۷، ج ۱): إن له حديثاً آخر في مناقب أبي بكر ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (ص ۳۱۶، ج ۱) وأعله بمجرد، وهذا من تناقض ابن الجوزي. قلت: أوردته الذهبي في الميزان (ص ۱۸۰، ج ۳) وقال: منكر جداً والله أعلم أنهك.
(5) س: أبو جراح.
(6) سيقة الخطب (ص ۲۵۶، ج ۴).

۱۸۹
قال المصنف: هذا لا يصح، وفيه الحارث وكان كذاباً، والوضاح لا ينتفع به.

٢٩٤ - حديث آخر: أنا إسحاق بن أحمد بن مسعدة. قال أخبرنا حجة قال، أنا ابن الحسين بن عبد الغفار الأزدي. قال، أنا سعيد بن كثير ابن عفيف قال، أنا الفضل بن المختار عن ابن عن ابن. قال، رسل الله صل الله عليه وسلم لأبي بكر: ما أطيب (١) مالك، منه بلال مؤمن، وناقتي (٢) التي هاجرت عليها، وزوجتي ابنتك، وواسيتي بنفسك (٣) ومالك، كأني أنظر اليم على باب الجنة تشفع لأميتي.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وإن أبا مروك الحديث، قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أنا حديث عن ابن. وقال أبو حامد الزرازي: والفضل بن المختار يحدث بالأبطال.


قال: ما أدخل [حتى أدخل] (٦) معي من كان يجيب في الدنيا.

٢٩٦ - طريق آخر: أنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب. قال: أنا محمد بن عمر بن بكر قال أنا حجة بن أحمد بن محمد القطان. قال: أنا أبو العباس عبد الله ابن عبد الله بن محمد العطار. قال: أنا داود بن صغير. قال: أنا أبو عبد الرحمن النواة

(١) أورده الذهبي في الميزان (ص ١٣، ج ١).
(٢) سن: ما يطلب. وفي ر: ما يطلب. والمؤتب من الميزان.
(٣) سن: بها تق. (٤) سن و ر: معك.
(٥) سن: صغر. (٦) ساقه الخطيب (ص ١١٨، ج ٢).
(٧) الزيداء من البغدادي.
الشامي عن أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ قال: التنقي رسل الله ﷺ
وجبريل عليه السلام في الملأ الأعلى فقال: يا جبريل أَعَلَّى أَمْتِي حساب؟ فقال:
نعم عليهم حساب ما خلا أبا بكر الصديقي لعليه حساب، فقيل: يا أبا بكر
أدخل الجنة، فقال: [ لن ] أدخلها حتى أدخل معي من أحياء في دار الدنيا.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وداؤد بن صغير لم يروه، قال الخطيب:
كان ضعيفاً. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وأما كثير النواة فقال النسائي:
ضعيف. وقال ابن عدي: كان غالياً في التشيع.

وقال المصدر: والعجب كيف روى هذا ولا أحسب البلاء إلا من داؤد.

٢٩٧ - حديث آخر: أخبرنا عبد الأول قال نا عبد الله بن محمد الأنصاري
قال أنا محمد بن إبراهيم بن يحيى المركي قال أنا محمد بن يزيد قال أخبرنا إبراهيم
ابن شريك قال نا أحمد بن يونس قال نا أبو الخرش هوراق عن بكر بن
خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي (١) عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ
ابن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يكره في السياق أن يخطي أبو بكر
في الأرض.

قال المصدر: هذا [ لا يصح ] أبو الخرش (١) بن حاد البجلي لا يروي عن
بكر وغيره، قال يحيى: نصر كذاب. وقال مسلم بن الحجاج: ذاهب الحديث.

(١) ساقة الخطيب (٣٦٧، ج ٨).
(٢) س: بيض، (٣) س: بكر، (٤) س: بسر.
(٥) أخرجه الخرط في مسنده، وقدتناقض المؤلف ذكره أولاً في الموضوعات (ص ٣١٩، ج
١) ثم أدخله في الواهبات، وذكره السيوطي في اللآل (ص ٣٠٠، ج ١) وتعمقه بأن له
طريقاً آخر عند ابن شاهين، لكن فيه مسرف بن عمر قال ابن القطان: يجهول، وفيه أيضاً
أبو العطرف فلا يصلح شاهداً أنه يم من (ابن إبراهيم ﷺ) وله شهاد من حديث سهل
كما ذكره الهشمي في (الزاوردين ص ٤٦، ج ٩) والحافظ في المطالب (ص ٣٣، ج ٤)، وقال
الهشمي: رواه الطبراني في الأوسط وروايه نفقة.
(٦) تابعه سياج بن إبراهيم بن أيمن في أحيان السباني من (ص ٣٠٤، ج ٢) واسعه ضعفه
الدارقطني وأبو حام. وقال الخطيب: صاحب غريب ومناكير. وقال الأزدي: منكر الحديث
كما في اللسان (ص ٤٢٦، ج ١).
قال أبو زرعة: لا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: وبكر بن خنصس متروك.

قال المؤلف قلت: ومحمد بن سعيد هو المصلوب كان كذا بضع الحديث على الزندقة.

298 - حديث آخر: أنبأنا ابن ناصر قال نا أبو غالب الباقلاني(1) قال نا البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال روى اساعيل بن يحيى التميمي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر(2) أن رسول الله ﷺ رأى أبا الدرداء يمشي أمام أبي بكر فقال: أمشي أمام رجل ما أطلعت الشمس على حرمته.

قال الدارقطني: اساعيل ضعيف وغيره يرويه عن عطاء عن أبي الدرداء(3) والحديث غير نبات.

299 - حديث آخر: أنبأنا ابن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامض بن حبان قال نا محمد بن السيب قال نا السري(4) بن عاصم قال نا محمد ابن فضيل عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء(5) عن النبي ﷺ قال: رأيت ليلة درى في حول(6) العرش فريدة(8) خضراء مكتوب فيها بحفر من نور أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله كتب أبو بكر الصديق.

قال ابن حبان: لا يجل الإحتجاج بالسري(9) بن عاصم.

1) وقال الذهبي في المعلو (ص 110) أبو الحارث مجحول وبكر واه ويغتฤ المصلوب تائف.
2) الخير غير صحيح وعلى باغض الصديق اللغة.
3) س Readers: الباقلاني.
4) ابن حبان في المجروحين (ص 127، ج 1).
5) رواه أبو نعم في الحلية (ص 335، ج 3).
6) س: النهي، وفي: الرهي.
7) ابن حبان في المجروحين (ص 353، ج 1) والخطيب (ص 21، ج 11) والذهبي ص 183، ج 3.
8) أحوال: س: بده حصر.
9) قال في اللآل (ص 296، ج 1) وابن عراق (ص 737، ج 1): أنه حسن لشواهد.
300 - حديث آخر: أنا أنسى بن أحد قال أخبرنا ابن مسعدة قال
أخبرنا حجة قال أخبرنا أبو أحد بن عدي قال نأبي عبد الله بن محمد بن ناجية قال
نا نصر بن عبد الرحمن الوشا قال نأبي ضد بن بشير عن عيسى بن ميمون عن
القاسم بن محمد بن عائشة(1) قالت: قال رسول الله ﷺ: لا ينبغي لقوم فيهم أبو
بكير أن يؤمهم غيره.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: أحمد بن بشير
متروك. وقال ابن حبان: وعيسى بن ميمون منكر الحديث لا يجعل بروايته(2).

301 - حديث آخر: أنبياء عبد الوهاب الخلفان قال أنا ابن بكير قال أنا
اليتيقي قال حدثنا ابن الدخيل قال أنا الطقي قال نأبي أحمد بن داؤد القومسي قال
نا مسلم بن سلام قال نأبي أبو بكر بن عقبة عن لحش عن نوح عن حيد بن
لاحق(3) عن أبي ذر(4) عن النبي ﷺ: قال: خيرت اسماه بين أزواجه الثلاثة في
الجنة، واختارت الذي مات متأور كان أحضهم خلقا.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، ونوح(5) مجهول. قال البخاري: نوح عن
أبي مجلز مرسل روئ عنه ليل بن أبي سلم حديثاً منكرةً. وأشار إلى هذا
ولاحق(1) لم يسمع من أبي ذر.

---

(1) القردي: (ص 132، ج 4).
(2) قلت: أحمد بن بشير صدوق ونابه يزيد بن هارون، وأما عيسى بن ميمون فهو ضعيف لكن
له شواهد تقضي صحة قائله الخلفان ابن كثير في مسند الصديق أنظر الآلDal المصنوف (ص
129، ج 1) وابن عراق (ص 372، ج 1).
(3) س و ر: لاحق بن حيد والمشت من الطقي.
(4) الطفي في ترجمة نوح والخلفان في الشهاب (ص 115، ج 6).
(5) قال الطفي: يقال هو ابن رضي وثقه غير واحد لكن فرق بينهما الخلفان والله أعلم.
(6) وقال الطفي: هكذا قال: حيد بن لاحق بن حيد في كان أخذاً في اسمه فقيل له الحديث
مرسل لأن أبي مجلز لم يسمع من أبي ذر وإن كان غيره فهو مجهول انتهى وهكذا في اللسان
(ص 175، ج 6).

193
باب فضل عمر بن الخطاب عليه السلام


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وكل رواه ثقات ما خلا بريه، قال الخطيب: له أحاديث باطلة موضوعة منكرة المتون جداً.


(1) س: بروية.
(2) س: ماذكره السيوفي في الالاع، (ص 304، ج 1)، والذهبي.
(3) في الس: حدادة بعض تفاصيله.
(4) أخرج ابن عروة في جزء كما في الميزان (ص 268، ج 1)، وذكره السيوفي في الالاع، (ص 302، ج 1) وابن عراق (ص 346، ج 1) وابن المخ비ض في المطالب (ص 41، ج 4).
وقال: رواه أبو بكر. وذكره المؤلف أيضاً في الموضوعات (ص 321، ج 1) وهذا من تناقضه رحمه الله.
مثل ما لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خسرين عامًا [ما] (1) نفت فضائل
عمرو، وأن عمر خمسة من حسنات أبي بكر.
قال أبو الفتح الأزدي: أساعيل ضعيف. قال أبو حاتم: الويلد مجهول. وقال
ابن حبان: كان يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة.
(204) حديث آخر: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: نا محمد بن المظهر
قال أخبرنا أحد بن محمد العتيقي قال: نا يوسف بن أحمد قال: نا أبو جعفر العقيلي
قال: نا محمد بن أساعيل قال: نا إبراهيم بن يعقوب قال: نا داود بن مهران قال: نا
عبد الله بن داود الباز قال: نا عبد الرحمن بن أخي محمد بن المنكر عن [عمة
محمد بن المكندر] (3) عن جابر (4) بن عبد الله قال: نا عمر، ذات (5) يوم لأبي
بكير يا خير الناس بعد رسول الله ﷺ، فقال أبو بكر: أما ان قلت ذلك، لقد
سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما طلعت الشمس على خير من عمر.
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ولا يتابع عبد
الرحمن عليه ولا يعرف إلا به (6)، وأما عبد الله بن داود فقال ابن حبان: منكر
الحديث جداً يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الإحتجاج بروايته.
(205) حديث آخر: أخبرنا أبو منصور القرآن قال: أخبرنا أحمد بن علي
قال: نا أبو العلاء محمد بن الحسن الوراق قال: أخبرنا علي بن الحسن بن جعفر
القطان قال: نا أبو عبد الله (7) بن الريع قال: نا أبو لقمان قال: نا هاشم بن القاسم

(1) سقط من س و ر.
(2) سقط من س و ر: والضعفاء للعقيلي أيضاً والمثبت من الرميدي.
(3) ذكره العقيلي في الضعفاء ورواية الرمدي (ص 315، ج 4) والحأقم (ص 90، ج 3) وقال: صحيح الاستاذ لكن تقته الذيه وقال: عبد الله ضعفوه وعبد الرحمن متكلم فيه والحديث
شبه الموضوع. وقال في الميزان (ص 415، ج 2) هذا كذب. وأقوه في اليسان.
(4) رأيت.
(5) قال الرمدي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس أستنده بذلك.
(6) س و ر: أبو عبد الله والمثبت من البغدادي.
(7)
قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: اتقوا غضب عمر، فإن الله يغضب إذا غضب.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أبو بكر الخطيب: أبو لقان اسمه محمد بن عبد الله النخاس ضعيف يروى المنكرات عن الثقات.

۳۰۶ - حديث آخر: نا أبو (۳) الاسم بن السمرقندي قال نا ابن مسعدة قال أنا حنزا قيل أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا ابن ناجية قال نا الحسن بن علي ابن الأسود قال نا بكر بن يونس الشباني قال أنا ابن حجة عن منير بن هاعان عن عقبة (۴) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يباح الملاقعة عشية عرفة بعمر ابن الخطاب.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، أما مشرح فقد منعه (۴)، وأما ابن عطية فذاهب الحديث قال أبو زرعة: ليس هو من ينتج به. وأما بكر بن يونس فقال البخاري وأبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامه ما يرويه لا يتبع عليه.

۳۰۷ - وقد أخبرنا الأحربي قال أني أئتنا العشمي قال نا زيد بن عبد الصمد بن المهتدي بالله قال حدثنا بكر بن سهل قال نا عبد الغني بن سعيد الثقفي قال نا موسى (۵) بن عبد الرحمن الصنعاني (۷) عن ابن بكر بن هاعان ثقة حسن الحديث كما تقدم.

1) ساقي الخطب (ص ۴۲۰، ج ۵) وأوردو الخفاظ في اللسان (ص ۲۲۵، ج ۵)، وقال الذهبي: منكر.
2) س: و: القاسم.
3) أوردو الذهبي في الميزان (ص ۴۴۸، ج ۱) في نزجة بكر وقال: منكر جدا.
4) قال: مشرح بن هاعان ثقة حسن الحديث كما تقدم.
5) ف: معين.
6) س: الصفار.

۱۹۶
جرير عن عطاء عن ابن عباس (1) أن رسول الله ﷺ قال: أن الله باهي الناس يوم عرفة وباهي يوم عرفته الخاص (2).

قال المصدر: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: موسى بن عبد الرحمن.

دجال يضع الحديث.


عمر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، أما الطريق الأول فقيل أحمد بن حنبل.

(1) أخرجه السہمی في تاريخ جرحا (ص 129) والطبرزی في الكبير قال: في الرواية (ص 70).

(2) سقط من ر.

(3) قلت: وفيه عبد الغفی بن سعيد ضعیف أيضاً كما في المیزان (ص 242، ج 2) وال والسنان (ص 45، ج 4) وأخرج مثله الطبرزی عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في الزواید (ص 29، ج 9).

(4) رواه ابن ماجه (ص 11) والحاکم (ص 84، ج 3) وقال الذهبي: في تلخيص موضوع وفي استفادته كتاب. رواه ابن عاصم في كتاب السنة ذكر عنه الذهبي في المیزان (ص 12، ج 2) وقال: هذا منكر جداً.

(5) سقط من س ور.
أحاديث في فضل أبي بكر وعمر

31 - أخبرنا أبو منصور القراز قال لنا أبو بكر بن ثابت قال لنا أحد
ابن محمد بن غالب قال لنا أبو بكر الإسحاعي قال: أحدني محمد بن يوسف الهروي
قال حدثني محمد بن(1) عبد الرحمن البغدادي قال: نا موسى بن سهل أبو هارون
الرازي قال: نا أسحق بن يوسف الأزرق قال: بني سفيان الثوري عن أبي اسحاق
الشيباني عن أبي الأحوص الجشمي عن عبد الله بن مسعود(2) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وفي سرته من تربته التي يولد منها، فإذا رد إلى أرذل
العمر رد إلى تربته التي خلق منها حتى يدقن فيها، وإذ وأبو بكر وعمر خلقنا
من تربة واحدة وفهما ندفنا.

قال المؤلف: قال الدارقطني: موسى بن سهل ضعيف(3).

311 - حديث آخر: أنبنا أسحاق بن أحمد قال أنا مسنة قال أحدنا
حجة بن يوسف قال أنا أحد بن(4) عدي، قال: أنا أحد بن محمد بن عبد الخالق
قال: نا محمد بن داود القطري قال: نا جبر(5) بن واقق قال نا مخلد بن حسن

198

(1) س و ر: أحمد.
(2) س و ر: محمد بن اسحاق عبد الرحمن البغدادي والبهت من البغدادي.
(3) س: محمد بن داود بن المصري عبد الرحمن البغدادي والمثبت من البغدادي.
(4) س: البغدادي (ص 313، ج 2 - ص 41، ج 1) وأوردهذه في الميزان (ص 206،
ج 4) والسيوطي في الآلهة (ص 399، ج 1).
(5) هذا من أович المؤلف، رضي الله عنهم الذي قال الدارقطني فيه ضعيف هو موسى بن سهل الورثاء
كما في الصحابة. ابن الجوزي والمو gratuites البغدادي، والذي ههنا هو أبو هارون الرازي، لكن
وقع في الميزان واللسان بن هارون مصحف وله طرق أخرى ذكرها السيوطي وابن عراق (ص
373، ج 1).
(6) س و ر: علي.
عن هشام عن محمد عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله ﷺ: أبو بكر وعمر
خير الأولين وخير الآخرين وخير أهل السماوات وخير أهل الأرض إلا النبيين
والمرسلين.

قال ابن عدي: هذا حديث منكر. وأما جبرون فإيعرف.

٣١٢ - حديث آخر: أخبرنا أبو منصور القرازي قال أنا أبو بكر بن ثابت
قال أخبرنا علي بن عبد العزيز الطاهري قال أنا أبو القاسم علي بن الحسن)
على بن زكريا الشاعر قال أنا أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال أنا بشر بن
دحية قال نا قزعة بن سويد عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس  أن النبي ﷺ قال:
أبو بكر وعمر مني بمنزلة هارون بن موسى.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، والمتهم به الشاعر(٤)، وقد قال أبو حاتم
الرازي: لا ينتج بقزعة بن سويد. وقال أحد: هو مضطرب الحديث.

٣١٣ - حديث آخر: أخبرنا محمد بن عمر الأرموي وأحد بن مظفر قالا أنا
عبد الصمد بن مأمنون قال أخبرنا الدارقطني قال أنا أحمد بن اسحاق المسلمي قال
 حدثني محمد بن جاهد المصيصي قال نا سعيد بن رقة قال نا محمد بن شبيب بن

(١) أخرجه الخطيبي (ص ٢٥٣، ج ٥) والحاكم في الكني وابن عدي كما في الصواعق (ص٧٦)
(٢) وأوردته الذهبي أيضاً (ص ٣٨٨، ج ١) وقال: موضوع.
(٣) ور. حسن، والمثبت من البغدادي.
(٤) ساقه الخطيبي (ص ٣٤١، ج ١١) وأوردته الذهبي في البخاري (ص ١٣٢، ج ٣).
(٥) قال الذهبي: هو المتهم به. لكن قال الحافظ في النسائي (ص ٣١٩، ج ٤): لا ذنب لهذا الرجل
وشيخ الطبري ما عرفته فيجزى أن يكون هو المقرب، وقد قدمت كلام المؤلف - أي الذهبي
فيه في تجارة، وإن ابن عدي أخرج الحديث المذكور بأم من سباق عن ابن جرير الطبري
بسببه فقهي. أي الحسن من عهدهته أنهى ملخصاً. وقال في تجارة بشر (ص ٣٣٣، ج ٢).
(٦) ضعفه المؤلف - أي الذهبي - في تجارة عمار بن هارون المستمل، وقال: هذا كذب وهو من
بشر قال: ثم قال ابن عدي: ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة، قال الذهبي: وقزعة ليس
شيئاً، فترى بشر من عهدهته أنهى. قلت: وقال الذهبى في تجارة قزعة (ص ٣٩٠، ج
٣)، له حديث منكر عن ابن أبي مليكة ... رواه غير واحد عن قزعة.

١٩٩

314 - حديث آخر: أنا أسعد قال أنا ابن مسعدة قال نا حزرة قال أنا ابن عدي قال نا علي بن محمد بن حامم قال أنا أحمد بن عيسى الخشب قال نا إبراهيم بن مالك الأنصاري قال حدثنا حاد بن زيد عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة(2) قال: قال رسول الله ﷺ: هذا جبريل بخيرني عن الله تعالى: ما أحب أبي بكر وعمر إلا مؤمن(3) نقي، ولا أغضبهم إلا منافق شقي، وأن الحسنه ذي القدر إلى سلمان الفارسي من سلمان إليها.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح وفيه أفتات، منها أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ومنه إبراهيم بن مالك قال ابن عدي: له أحاديث موضوعة. ومنها أحمد بن عيسى يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير.

315 - حديث آخر: نا علي بن عبيد الله(4) أنا علي بن أحمد البندار قال: أنينان عبيد الله(5) بن محمد العكيري قال نا أبو بكر أحمد بن هشام الأصفياني قال نا محمد بن يونس الكلابي قال نا محمد بن أسعد بن عبد الله الأنصاري قال نا شعيب بن اسحاق عن خليد بن دجلان عن أبي عمران الأفامي عن أبي عبيدة(6) الخولاني قال: قال رسول الله ﷺ: أول من يثبت على الإسلام بعدي أبو بكر وعمر، ولو حدثنيكم بثواب ما يعطي الله أبا بكر وعمر ما بلغت.

(1) أخرجه الدارقطني في الآفادات كما في الجامع الصغير (ص 189، ج 2).
(2) ذكره الذهبي في الميزان (ص 54، ج 1).
(6) س و ر: أبي عبيدة، والمحدث أوردته ابن عراق (ص 391، ج 1).

100

316_ حديث آخر: أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال نا محمد بن المظفر قال نا العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل قال نا أبو جعفر العقيلي قال نا محمد بن العباس الآخرم قال نا الحسن بن عبد الرحمن(1) أن أبي عباس قال نا أصبغ أبو بكر الشيباني عن السدي عن عبد خير عن علي(2) رضي الله عنه قال: أول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر وعمر، وإني لموقف مع معاوية للحساب.

قال المؤلف: قال العقيلي: أصبغ مجحول وحديثه غير محفوظ.

باب فضل عثمان بن عفان

317_ أنبأنا عبد الوهاب بن مبارك قال نا محمد بن المظفر قال نا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا محمد بن الفضل بن جابر السقطي قال نا أساعين بن عبد الله بن زرارة الوقتي قال نا عمر بن صالح بن المختار بن قيس الزهري قال نا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر(3) قال: قال رسول الله ﷺ: أنا نشبه عثمان أبو بنيا ابراهيم ﷺ.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال العقيلي: عمر ابن صالح مجحول في النقل لا يتابع على حديثه من جهة ثابت.

وقال المصدر قلت: وعبد الله بن عمر ضعفه مجيي بن معين، وقال ابن حبان:

(1) س: عباد.
(2) س: العقيلي والدولي في الكني (ص 120، ج 1) في ترجمة أصبغ وأيدهر الدماني (ص 271، ج 1)، وقال الحافظ في اللسان (ص 420، ج 1): هذا أول بكتاب الموضوعات.
(3) ر: القسطلي.
(4) س: العقيلي في ترجمة عمر، وابن عدي وابن عساكر كما في الصحابة (ص 108)، وأيدهر الدماني في اللسان (ص 314، ج 4) ووقع فيه حدثنا أساعين بن عمر والصواب أساعين عن عمر.
غلب عليه التعبد حتى غفل من حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعه المنكير في حديثه فاستحق الترك.

318 - حدث آخر: أنَّاَيْوَهَبُ الحافظ قال نأ ابن المظفر قال نأ
العقيقي قال نأ يوسف قال نأ العقيلي قال نأ جعفر بن محمد السويق قال نأ موسى
ابن سهل قال نأ سلم (1) بن ميمون الخواص قال نأ أبو خالد الأحمدي سليمان بن
حبان عن المساعي بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سهل بن أبي (2) خليفة
قال: رابع البيت أعرابياً فلما خرج من عنده قال له علي: إن مات النبي ﷺ فنحن
فمن تأخذ حقك؟ قال: لا أدي، قال: إرجع فاسله، فرجع الأعرابي فساله
قال: النبي ﷺ من أبي بكر، فلما خرج قال له علي: فإن مات أبو بكر فمن
فمن تأخذ حقك؟ قال: لا أدي، قال: إرجع فاسله، فقال: من عمر، فلما خرج
قال له علي: فإن مات عمر؟ قال: لا أدي، قال: إرجع فاسله، قال: فرجع
فاسله، فقال النبي ﷺ من عثمان، فلما خرج قال له علي: فإن مات فمن تأخذ
حقك؟ قال: لا أدي، قال: إرجع فاسله، فقال النبي ﷺ: إن مات عثمان
فإن استطعت أن تموت فمات.

319 - طريق آخر: روى خالد بن عمرو السعدي عن الليث بن سعد عن
يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل عن أبي هريرة وعبد الله (3) بن عمر، قال:
إبتاع رسول الله ﷺ من الأعرابي قلائص إلى أهل، فقال: يا رسول الله ﷺ
أرأيت إن اتى عليك أمر الله فمن يقضي؟ أو يقضي؟ فقال: أبو بكر يقضي

---

(1) : مسلم.
(2) : ذكره العقيقي في ترجمة سلم بن ميمون، والذهبي في الميزان (ص 187، ج 2)، والبهطي في
الزوايد (ص 54، ج 9) منتشراً وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وابن حبان في
المحررين (ص 442، ج 1) والمساعي في المعجم كا في فتح الباري (ص 243، ج 7)
وسكت عنه الحافظ.
(3) : أورده الذهبي في الميزان (ص 367، ج 1)، وأخرجه المساعي أيضاً في معجمه كا في
ازالة الخفاء.
(4) : وقع في ر: رعي.
الدّين وينجز عدتي، قال: فإن قبض أبو بكر فمن يقضي؟ قال: عمر يحب حذوه ويطمّق مقامه لا تأخذه في الله لومة لائم، قال: فإن أتي على عمر أجله؟ قال:
فإن استطعت أن تموت فمت لم يذكر عثمان.

قال المصنف: هذان الطريقان لا يصحان، أما الطريق الأول فقال الدارقطني:
تفرد به سلم بن ميمون. قال العقيلي: سلم بن ميمون حدث 1 بمناكر لا يتتبع عليها منها هذا الحديث. وقال ابن حبان: لا ينجح لما روى.
وقال المصنف وقتله: وفيه موسى (2) بن سهل قد ضعفه الدارقطني. وأما الطريق الثاني فقال يعني: كان خالد يكذب لس بثقة. قال المصنف: بل قد روى من طرق جيد (3).


321 - حديث آخر: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنا أحد بن علي ابن نائب قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال: أنا محمد بن عبد الله الشافعي قال: أنا عبد الله بن الحسن بن أحمد قال نزيد بن مروان قال حدثنا

1) حدثت من مكاكي وفلم كلامه: وفي هذا المتن من رواية غير هذا الوجه بنحوين من
2) قال: هذا من أوجه المؤلف رجحه الله أن موسى بن سهل هذا هو الرملي وهو ثقة، ومع ذلك
3) تابه أحمد بن إبراهيم بن فلاس كأخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 242 ج 1).
4) قال: الحديث معروف بنفظ: أنت امرأة إلى النبي ﷺ فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأت
5) أن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، قال: إن لم تجدني فأقتي أبو بكر أخرجبه البخاري (ص 516 - 1094 - 1094) و_ASM (ص 273 ج 3)، وأحمد (ص 82 - 83، ج 4).
6) الطيالسي (رقم 944) عن جبير بن مطعم.
7) أخرجه أبو نعيم (ص 280 ج 8).

203
اسحاق بن نجيح عن عطاء عن أبي هريرة:
قال رسول الله ﷺ: إن لكل نبي خليلاً من أمته، وإن خليلي عثمان بن عفان.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أحد بن حنبل:
اسحاق بن نجيح عن أم كلثوم عن أبي بكر صرحاً.
وأما يزيد بن مروان فقال يحيى: كذاب.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأئمة لا يجوز الإحتجاج به.

327 - حديث آخر: أن لنا ابن خيرون قال أنا أنا من الأمويين.
عن أبي حاتم بن حبان قال نا ابن قتيبة قال نا محمد بن الوثيد قال نا حفص بن عمر عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر: أن النبي ﷺ لما صعد المنبر نزل حتى قال: عشان في الجنة.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، قال العقلي: حفص بن عمر يحدث عن
الأنثمة بالبوطبل.
وقال أبو حاتم الرازي: كان كذا أبا.

328 - حديث آخر: أنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا
أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني [عبد الله بن عمرو
أبو عبادة [5] الزرقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت عثمان يوم حوضر
ولو ألقى حجر لم يقع إلا على رأس رجل، فرأيت عثمان أشرف من الخويخة
التي تلي مقام جرييل فقال: يا أبا الناس أفيكم طلحة؟ فسكتوا، ثم قال: يا أبا
الناس أفيكم طلحة؟ فسكتوا، ثم قال: يا أبا الناس أفيكم طلحة؟ [فقام

1) ساجد الخطيب (ص: 321، ج: 6) وابن عساكر كما في الصواعق (ص: 39).
2) ذكره ابن حبان في المجرحيين (ص: 354، ج: 1).
3) الزوايدة من المسند.
4) س و: أوس.
5) س و: أبو عبادة.
6) س: نداء.
تذيني، أنشد الله يا طلحة أتذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا ليس معه [أحد من أصحابه غيري وغيري] قال: نعم، فقال (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طلحة أن هن ئ ليس من نبي إلا و معه من أصحابه (3) رفيق من أملته معه في الجنة، وأن عثمان بن عفان معه في الجنة. قال طلحة (3): للهم نعم ثم انصرف.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (1)، أما أبو عبادة فاسمه عيسى بن عبد الرحمن بن فروة قال أبو حام الرازي: هو ضعيف شبه المتروك. وقال النسائي: هو متروك. وأما القاسم بن الحكم فقال أبو حام الرازي: مجهول.

32 - طريق آخر: أخبرنا أبو منصور بن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حجة قال نأ أبو أحد قال نأ عبد الله بن موسى بن الصفر قال نأ أبو مروان محمد بن عثمان العثمان قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد (5) عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، أما عبد الرحمن بن أبي الزناد فقال أحد:

(1) رواه عبد الله في زوائد المسند (ص 74، ج 1) والخماس (ص 97، ج 2). وأبو بعل في الكبير والبراز، وأسقط أبو بعل أبا عبادة من السنن كما في الزوائد (ص 91، ج 9 - ص 328، ج 7).

(2) سقط من س.

(3) سقط من ر.

(4) قال الحاكم: صحيح الأساند. وتعقبه الذهبي: قام هذا قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال أبو حام: مجهول. قلت: هو القاسم بن الحكم بن أوس بن بسري وقد فرق الذهبي في الميزان بينه وبين القاسم بن الحكم بن أوس الأنصاري البصري نعم لا ابن أبي حام ولم يفرق بينها الحافظ ولة الذهبي راجع عن التنقية في التلخيص، وويعده صنيعه في المغني (ص 519، ج 2) ووديان الضعفاء (ص ..) والله أعلم ومع ذلك نبي الذهبي أن علة الحديث ضعيف أبي عبادة. وقد تعود الشيخ الشاكر على كلام الذهبي في تعلقه على المسند (ص 12، ج 2).

وفي جه.

(5) س: الزيد.

(6) رواه ابن ماجه عن العثياني (ص 11) وأورده الذهبي في الميزان (ص 32، ج 3).
هو مضرب الحديث. وقال يحيى والرازي: لا ينجب به. وأما عثمان العشاني فقد نسب إلى الوضع.

أحاديث تجمع فضل أبي بكر وعمر وعثمان

٣٢٥ - أنا علي بن عبيد الله الزاغوني. قال أخرينا علي بن أحمد البندار قال أبو عبد الله بن بطة العكبري قال أنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال أنا علي بن حرب الطائي قال نأ قريش بن بني أم سلاف بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد قال: مرت بمسجد النبي ﷺ وأبو ذر (١) جالس فاغتنت ذلك فجلس إلى نذكر عثمان فقال: لا أقول عن عثمان إلا خيراً بعد الذي رأيته من رسول الله ﷺ [ كتب أتبع خلوات رسول الله ﷺ، أعلم منه: فمر بي فاتبعته فدخل حائطاً ودخلت معه، فقال: ما جاء بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم، اذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين النبي ﷺ، ثم جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر ثم جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر، فرأيت النبي ﷺ أخذ سبع حصيات أو نسماً فجعلهن في كهف فسبحن حتى سمعت من حنيتما كحنيتم النحل، ثم وضعهن فخرسن (٢)، ثم أخذهن النبي ﷺ، وضعهن في يد أبي بكر فسبحن حتى سمعت له حنيتما كحنيتم النحل، ثم وضعهن فخرسن (٣)، ثم أخذهن النبي ﷺ، وضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت له حنيتما كحنيتم النحل، ثم وضعهن فخرسن، ثم أخذهن النبي ﷺ، وضعهن في يد عثمان فسبحن، حتى سمعت له حنيتما كحنيتم النحل ثم وضعهن فخرسن.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح، قال يحيي بن معن: صالح بن أبي الأخضر ليس بشيء. وقال ابن حبان: اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع فحدث بالكل فلا

(١) ر: عبد الله.
(٢) ذكره الشيخ ربي الله في أذة الخفاف في الفصل الثالث وقال: رواه البيهقي والحرص والطبراني في الأوسط.
(٣) (٤) وفي س: فخرسن.
(٥) مقط من ر.
ينفي أين يحدث عنه. وقريباً اختلط أيضاً فلا يجب به.
قال الدارقطني: وقد روى من طريق آخر والحديث مضطرب. قال المؤلف قلت: وقد رواه فزاد فيه ذكر علي عليه السلام.

326 - أنبأنا أبو القاسم (1) الحربي عن أبي طالب العشري قال: نا أبو الحسن الدارقطني قال: نا أبو بكر الحبشي. قال: نا وهب بن يزيد بن خالد قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا محمد بن أبي حيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسبب عن أبي ذر قال: كنا عند النبي ﷺ، فأخذ حصيات فسبحن في يده ثم وضعهن فخرسٍ (2)، ثم أخذهن النبي ﷺ وفسبحن في يده ثم أعطاهن أبا بكر فسبحن في يده، ثم أخذهن النبي ﷺ وفسبحن في يده ثم وضعهن فخرسٍ، ثم أعطاهن عمر فسبحن في يده، ثم أخذهن النبي ﷺ وفسبحن في يده، ثم وضعهن فخرسٍ، ثم أعطاهن عثمان بن عفان فسبحن في يده، ثم أعطاهن علياً فسبحن في يده.
قال الدارقطني: تفرد به محمد بن أبي حيد عن الزهري وتره فيه ابن وهب عن ابن أبي حيد، وقد رواه عن الزهري جامعه بغير هذا الإسناد فلم يذكرها علياً غير ابن أبي حيد. قال: أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث باطل منكر، محمد بن أبي حيد ليس بشيء.

327 - حديث آخر (3): أنا محمد بن أبي طالب قال: نا أبو محمد الجوهري نا أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق قال: نا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال: نا أسحاق بن وهب العلاف قال: نا عمرو بن جاد الفراهيدي قال: نا مالك أن النبي ﷺ أخذ حصيات في يده فسبحن حتى سمعنا (4) التسبيح، ثم صرحن في يد أبي بكر فسبحن حتى


٢٠٧
سمعنا التسبيح، ثم صهرهن في يد عمر فسبحن حتى سمعنا التسبيح، ثم صهرهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعنا التسبيح، ثم صهرهن في أبدينا.

 rulings: رجلاً فما سبحة حصة مئة.

حدث آخر: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أبا أسامة بن مسعدة قال أنا حزينة بن يوسف قال لنا أبو أحمد بن عدي قال لنا محمد بن عبيد الصمد قال لنا هشام قال لنا عمر قال حنثي بابن عن أبي ادريس من معاذ قال: قال رسول الله ﷺ: رأيت إني وضعت في كفه وأمتي في كفه [ فعدلتها، ثم وضع أبو بكر قدعل بأمتي، ثم عمر [ فعدلها، ثم وضع عثمان في كفه فعدلها، ثم رفع الميزان.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه مجابيل.

حدث آخر: أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أبا أسامة الجوهران عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال لنا محمد بن أسحاق الثقفي قال لنا العباس بن أبي طالب وعبد الله بن جبر بن جبلة وابراهيم بن راشد الأدمي قالت لنا ابراهيم بن سليمان الزيات قال لنا بك بن المختار بن فلسف عن أنس قال: كنت مع رسول الله ﷺ، فهجرت، فجاء جاو فاستفتح الباب فقال: يا أسن أخرج فانظر من هذا، فخرجت فإذا أبو بكر، قال: فرجعت، فقالت هذا أبو بكر يا رسول الله، قال: فارفع فأذن له وبشره بالحجة وأخبره أن الخليفة من بعدي، ثم جاء جاء فاستفتح، فقال: يا أسن أخرج فانظر من هذا، فخرجت فإذا عمر، قال: فارفع فأذن له وبشره بالحجة وأخبره أنه الخليفة من بعد أبي بكر، ثم جاء جاو.

(1) س: سمعوا.
(2) الزبيدة من النازالة.
(3) ذكره فهيمان في الميزان (ص ۲۹۱، ج ۳) والشيخ في المتقي في الكنز (ص ۴۳، ج ۶) عن الطيار.
(4) سقط من س و: واستدركتها من الميزان.
(5) قبل: وقائص عمرو وهو ضعيف جداً كما في الميزان (ص ۲۹۱، ج ۳).
(6) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص ۱۹۵، ج ۱) والذهبي في الميزان (ص ۴۸۸، ج ۱).
(7) طمسه النافسي في س وكتب رجل.

٢٠٨
فاستفتح، قال: يا إنس أخرج فانظر من هذا، فخرجت فإذا عثمان فرجعت
فلقت عثمان يا رسول الله، قال: إرجع فيشره بالجنة وأخبره [أنه الخليفة من
بعد عمر وأخبره] أنه سيبلغ منه دماء، نهراق ومره عند ذلك بالصبر.

قال المؤلف: هذا حديث [لا يصح] قال ابن حبان: بكر بن المختار منكر
الحديث جداً يروي عن أبيه ما لا يشك من الحديث صناعته أنه معمول لا يقل
 عنه إلا على سبيل الإعتبار.

وقال المصدر: وقد روى هذا الحديث مختصرًا أبو يزيد السقر بن عبد
الرحمن بن مالك بن مغول عن ابن إدريس عن المختار بن فلفل، قال أبو جعفر
الخضرمي الملقب مطين: عبد الرحمن كذاب وابنه السقر أكذب منه.

320 - حديث آخر: أيقاني ابن خيرون عن الجوهرى عن الدارقطني عن
ابن حاتم عن حبان قال: أنا الحسن بن محمد بن محمد بن الوليد البسري
قال: ثنا موسى البغدادي: قال: أنا: قال نا محمد بن الفضل بن عطية عن زياد بن
علاقة عن قطبة بن مالك: قال: مرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسس بنا هذا
المسجد، وليس معه إلا هؤلاء النفر الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، [قلت: يا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد أسست بنا هذا المسجد وليس معك إلا هؤلاء الثلاثة
أبو بكر وعمر وعثمان؟] فقال: هؤلاء أولى الخلافة بعدي.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: محمد بن الفضل ليس
بشيء. وقال يحيى: كذاب. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الآثات لا
تحمل كتب حديثه إلا على سبيل الإعتبار.

(1) سقط من س ور.
(2) س: دماءهم.
(3) قلت: قال له الصقر، وقال الحافظ في السنان (ص: 193، ج: 3): لو صبح هذا لما جعل عمر
الخلافة في أهل الشرى وكان يهدد إلى عثمان فلا يزاع وله الخمسة، وقال ابن عراق.
(4) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص: 374، ج: 2) وناشأ إليه الخاك (ص: 97، ج: 3).
(5) سقط من ر.
٣٢٣ - حديث آخر: أنبنا أسنايل بن أحمد قال أنا ابن مسدة قال أنا حجرا بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا ابن إبراهيم(١) السراج قال لا يجي الحجابي قال أنا حجرا بن نبياتة عن سعيد بن جهان(٢) عن سفينة(٣) لما بني النبي محمد(ص) المسجد وضع حجرًا ثم قال: لضيع أبو بكر حجرًا إلى جنب حجري، ثم قال: لضيع عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر، ثم قال: لضيع عثمان حجره إلى جنب حجر عمر، ثم قال: هؤلاء الخلفاء من بعيد.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال البخاري: لا يتابع حجرا لأن عمر(٤) وعلي(٥) قالا: لم يستخف النبي (ص) في معجزة، وقال ابن حبان: حجرا منكر الرواية لا يجوز الإحتجاج بغيره إذا انفرض.

باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قال المؤلف رضي الله عنه: قد وضعنا له أحاديث خارجة في الحد قد ذكرت جهورها في كتاب الموضوعات، وإنما أذكر هنالك ما دون ذلك.

٣٢٤ - حديث: أنبنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا أبو الحسن العبشي قال أنا يوسف بن الدخيل قال أخبرنا أبو جعفر العقلي قال حديثي علي بن سعيد قال أنا عبد الله بن داهر بن يعني الرازي قال حدثني أبي نعمة عن عبيدة الأسدي عن ابن عباس(٦) عن النبي (ص) أنه قال: يا أم...
سلامة إن عليا لحما من حمي ووجه من دمي وهو مني بمنزلة هارون وموسى.

قال يحيى بن معين: داهرليس بشيء ما يكتب عنه إنسان فيه خير.

333 - حديث آخر: روى أبو بكر بن مردوخ قال نا أحمد بن الرازي قال نا إسحاق بن الصيعف قلنا محمد بن يحيى الأرني (1) قال نا سفيان النعيمي عن قيس بن مسلم الجذلي عن علم الكندي عن محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول هذه الأمة وروداً على الحوض أولاً اسلاماً علي بن أبي طالب.

قال المؤلف: محمد بن يحيى منكر الحديث وأحاديثه مظلمة منكره.

334 - حديث آخر: روى ابن مردوخ قال نا عبد الخالق بن محمد بن مروان قال نا أبي قال نا مسيح بن محمد قال حدثي سلام بن أبي (1) عمر عن ابن سيرين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسد علياً فقد حسدني ومن حسدني فقد كفر.

(1) قال الذهبي: هذا باطل ولم أر أحداً ذكر داهراً هذا حتى ولا بلديه انهي، وقال الحافظ في اللسان (ص 414، ج 2): إنما لم يذكره لأن البلاعة كله من ابنه عبد الله. وقال العقيلي:

قولة هذه من منزله هارون من موسى صحيح وأما سائر الحديث فليس معرف. قلت: فيه عباية الأئمة قال العقيلي: قال مالك بن إبراهيم في اللسان (ص 274، ج 3).

(2) س و ر: العثيم.

(3) قلت: ونقه الدارقطني وذكره ابن حبان في النقاط وتابعه سيف بن محمد بن كأخرجه الخطيب.

(4) إلى ج 2، والخالص (ص 136، ج 3) وهو كذاب، وعبد الرحمن بن قيس عند ابن عدي وهو وضعه وعلي بن هاشم السمار رواه الخياط بن أبي أسامة وهو أيضاً كذاب، وأخرج ابن أبي عاصم من طريق عبد الرزاق موقوفاً على سليان، قال السيوطي في اللاله (ص 336، ج 1): هذه متناهية قوية جداً له حكم الرفع. لكن مدار الخير على علم الكندي وهو مجهول لم يروه إلا زاذان وذكر ابن حبان له في النقاط لا يبني الجهالة لما عرف من قاعدة ابن حبان، فإنه هذا قول السيوطي: الله حكم الرفع مورد، إذ لا يمنع أن يستشعر سليان أن السباق إلى الإسلام يقتضي السبق في الورود انتهى من كلام الشيخ المعلمي في تعلقته على الغوائم المجموع (ص 347).

(1) سقط لفظة أبي من س و ر.

211
قال المؤلف: في هذا الحديث سلام قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به.

335 - حديث آخر: أخبرنا القزاز قال نا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن عمر الباجي(1) قال نا جدي قال نا أبو بوب بن يوسف بن أيوب قال نا عنيسة بن إسحاق قال نا أيوب بن مصعب الكوفي عن إسرائيل عن أبي اسحاق عن البراء(2) عن رسول الله ﷺ قال: علي مني بنزلة رأسى من بدي(3).

قال الخطيب: لم أكتبه إلا من هذا الوجه.


336 - حديث آخر: أخبرنا أبو منصور القزاز قال نا أبو بكر أحد بن علي قال أنا أبو العلاء محمد بن علي قال أخبرنا أبو العباس الحسين بن علي الحليي قال نا قاسم بن إبراهيم قال نا أبو أمية المختصر(1) قال حديثي مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب قال حديثي أبو بكر الصديق قال سمعت أبا هريرة(5) يقول: جئت إلى النبي ﷺ، وبين يديه تم فسلمت عليه، فرد علي وناؤوني من النمر ملم كله، فقدته(6) ثلاثاً، وسبعين مرة، ثم مضيت من عدهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين يديه مرت فسلمت عليه، فرد علي وضحك إلى وناؤوني من النمر ملم كله، فقدته فإذا ثلاث وسبعون مرة فكثر تغجي من ذلك فرجعني إلى النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله ﷺ، جئت(1).

(1) سماح الخطيب (ص 56، ج 11، البلخي، والل(2) سماح الخطيب (ص 12، ج 7)، (3) س و: ر: دي(4). (4) س و: ر: المحيط، والمنبت من البغدادي. (5) سماح الخطيب (ص 76، ج 8)، (6) س و: ر: بعد.
وبين يديك قمر فناولتي ملء كفك فعدته فإذاؤ هو ثلاث وسبعون مرة، ثم مضيت إلى علي بن أبي طالب وبين يديه قمر فناولتي ملء كفك فعدته ثلاثاً وسبعين مرة، فعجبت من ذلك، فتسيم النبي ﷺ، وقال: يا أبا هريرة أما علمت أن يدي ويد ف (1) علي في العدل سواء.

قال الخطيب: هذا حديث باطل بهذا الإسناد تفرد به قاسم الملطي وكان يضع الحديث. وقال الدارقطني: قاسم الملطي يكذب.

وقال المؤلف: وقد روي حديث آخر في هذا المعنى أصلح استادا.

373 - أنا الزفزاز قال نا أحمد بن علي قال نا محمد بن طلحة النعالي قال قريء على أبي بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم الشافعي وأنا أسمع قال له حدئن أبا بكر أحمد بن محمد بن صالح النبار قال نا محمد بن مسلم بن وارة قال نا عبد الله بن رجاء قال نا إسرائيل عن أبي اسحاق عن حبشي (2) بن جنادة قال كنت جالساً عند أبي بكر فقال: من كنت له عند رسول الله ﷺ بعدها قليتم، فقام رجل فقال: يا خليفة رسول الله ﷺ إن رسول الله ﷺ ءانعم على الله ﷺ وعدني بثلاث حبات من ثمر قال فقال: أرسلوا إلي علي، فقال: يا أبا الحسن إن هذا يزعم أن رسول الله ﷺ عهد أن يعني له ثلاث حبات من ثمر، فأجها له، قال: فتحنها، فقال أبو بكر: عدوها فعدوها فوجدوها في كل حبنة (1) ستين مرة لا يزيد واحدة على الأخرى، فقال قال أبو بكر الصديق (3) صدق الله ورسوله قال لي رسول الله ﷺ ليلة الهجرة ونحن خارجان من الغار نريد المدينة: كفي وكف علي في العدل سواء (1) .

(1) ملا: (2) ورشوقه.
(2) س: قارئها.
(3) س: حثه.
(4) ج: (5) (6) ذكره الخطيب (ص 377، ج 5) والمشتفي في كنز (المتخبص ص 36، ج 5).
(6) قبل في سناء محمد بن طلحة النعالي قال الخطيب في تاريخه (ص 367، ج 5) يعتن الغزاة وال-marker وكان رافضاً. وقال الأزهر: كان بلعن معاوية رضي الله عنه كما في اللسان (ص 216، ج 5).

213
حدث آخر: أخبرنا الواقى قال، نا أحمد بن علي قال أنا محمد بن
أبي السري الوكيل قال، نا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني قال نا أبو
الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المؤدب قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن
محمد الحاسب (1) قال حدثني أبي قال حدثني خزيمة بن خزيمة قال حدثني أمير
المؤمنين المنصور قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن عبد الله قال
حدثني أبي عبد الله بن العباس قال كنت أنا وأبو العباس (2) جالسين عند رسول
الله ﷺ، إذا دخل علي بن أبي طالب فسمل فرد عليه السلام و«بش» (3) به وقام
إليه واعتقنه وقبل بين عينيه وأجلسه عن بعينه فقال العباس: يا رسول الله ﷺ أتبع هذا؟ فقال النبي ﷺ: يا عم رسول الله ﷺ، والله أشد حباً [لله]
مني، أن الله جعل ذربة كل نبي في صله وجعل ذربته في صلب هذا.
قال المؤلف: هذا حدث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال الأوزري: لم
يكن المرزباني ثقة. وقال أبو عبد الله بن الكاتب: كان المرزباني [كذاباً].
وقال المؤلف: ومن فوق المرزباني (4) في الإسناد إلى المنصور بين مجهول
وبين من لا يوثق به.

حدث آخر في هذا المعنى: أن أبا سعيل بن أحمد قال نا ابن
مسعدة قال أخبرنا حزبة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا أحمد بن
علي بن الحسين المدائني قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم القطان قال حدثني عبادة
ابن زيد الكوفي قال نا يحيى بن العلاء الرازغي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جابر (5) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله ﷺ جعل (6) ذربة كل نبي من صله
وجعل ذربته من صلب علي.

(1) من: المناسب.
(2) ساحة الخطب (ص 316، ج 1).
(3) في: يا رسول الله (ع) أدخل علي بن أبي طالب فسلام.
(4) س: نبي.
(5) سقط من ر.
(6) رواه الطبراني كما في كنز (المتحف ص 30 ج 5) وذكره الذهبي أيضاً (ص 398 ج 4).
(7) ر: كل.
قال المؤلف: وهذا لا يصح، قال أحمد بن حنبل: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. وكذلك قال الدارقطني: أحاديثه موضوعات.


قال العقيلي: لا يعرف هذا الحديث إلا موسى بن الاسم. قال البخاري: لا يتابع عليه.


٣٤١ - حديث آخر: أنيبنا العقيلي قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا عبد الباقر بن أحمد بن عبد الله أبو الطيب الرازي قال: نا عبد الله بن محمد بن أحمد

(١) ذكره العقيلي في الضعفاء، والذهبي في الميزان (ص ٢١٧، ج ٤) وابن عراق (ص ٣٩٦، ج ٦).
(٢) والخافز في الاصابة (ص ١٨٥، ج ٨).
(٣) سقط من (٤) س: وينها.
(٤) ر: ولما يكن: و (٥) سقط من س ور.
(٦) ر: بصدق.
السلاط قال: نا أحد بن خالد الحورى قال: نا محمد بن حيد قال: نا عقوب يعني
ابن عبد الله الأشعري عن جعفر عن سلمة بن كحيل قال: نا علي بن أبي طالب
عليه السلام على النبي ﷺ، وعنده عائشة رضي الله عنها فقال لها: إذا سرك
أن تنظري إلى سيد العرب فانتظر إلى علي بن أبي طالب. فقلت: يا نبي الله
ألست سيد العرب؟ قال: أنا إمام المسلمين وسيد المتقين، إذا سرك أن تنظري
إلى سيد العرب فانتظر إلى علي بن أبي طالب.

قال المؤلف: هذا حديث لا أصل له، واستناده منقطع ومحمد بن حيد قد
كذبه أبو زرعة وأبى واردٍ وقال ابن حبان: ينفرد من النقات بالمقلوبات.

۴۴۲ - حديث آخر في ذلك: أنهاناهي، قال أنابَنا العشاري قال: نا الدارقطني
قال: نا أبو الأسود عبد الله بن موسى القاضي قال: ندشننا عبد الله بن
محمد بن زيد الحنفي قال: نا عبدان قال: نا خارجة بن مصعب عن ابن جريج عن
عطاء عن ابن (۱) عباس قال: قال رسول الله ﷺ: أنا سيد ولد آدم ولا فخر
وعلي سيد العرب.

قال ابن حبان: خارجة ليس بثقة وقال ابن حبان: لا يجوز الإهتجاج به.

۴۴۳ - حديث آخر: قال: نا اسماعيل بن أحمد قال: نا مسعدة قال: نا
أبو العقاق (۷) القرشي قال: نا إبي قال: نا روح بن عبد المجير (۸) قال: نا سهل
ابن زهيلة قال: نا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يحيى بن مرة (۹) عن

(۱) س: أحمد بن محمد بن حيد.
(۲) س: ساقه الخطيب (ص ۸۹-۹۰).
(۳) س: ابن عازة، وفي الضعفاء: التعلف ابن دارة بلال والصواب ما ابتناء وهو محمد بن مسلم بن
عشان المعروف بابن وارد كان منتبهاً عالماً حافظًا بأنه الخطيب (ص ۲۵۷).
(۴) أخرجه الدارقطني في الأفراد كبا في كنز (المتخب ص ۳۴).
(۵) س: ابن حيارة.
(۶) س: أبو عمر الفارسي، ر: أبو عمر الفارسي، والصواب أبو العقاق القرشي وهو حمزة بن
يوسف راوي، الكامل عن ابن عدي.
(۷) لعله عبد المجيد والله أعلم.
(۸) س: قرة.

۱۱۶
أبيه عن جده(1) أن النبي ﷺ أخى بين الناس وترك علية، قال: يا رسول الله ﷺ، هل علمني أن نبيك ﷺ حذرت بين الناس وتركني؟ قال: لم تراني تركنك، إنما تركنك لنفسك. أنت وأخيا أنا أخوك، فأن حاجك أحد [قل(2)] أنا عبد الله وأخو رسول الله ﷺ، لا يدعها أحد بعدك إلا كاذب.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: عمر ليس بشيء.

و قال الدارقطني: متروك(3).

44 - حديث آخر في هذا المعنى: أن أبا سعوان بن أبى أخربا بن جهلة بن يوسف قال نا أبي أحمد بن عدي، قال: نا أبو أحمد بن يزيد بن عبد الحسن بن محمد بن عبد الحق بن عبدơ ﷺ، قال: نا أن عبد الله بن شريج بن زيد بن أبي أوفي، قال: دخلت على رسول الله ﷺ في مسجدته، فقال: أبى فلان [كمة للفان(4)] فجعل ينظر في وجه أصحابه وينفقهم، ويبعث إليهم، حتى توافقوا(5) عليه، فقلت: أنا توابا عندها(6) [خهد الله] وأثنى عليه، ثم قال: إن مدىكم حديث فأحفظوه عدو وแผو به من بعد أن هكذا ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 92، ج 2) عن أبي بكر بن سهل بن زغبة نا الصباح عن عمر بن أبي عبيدة(7).

1) قال: وافقه أبو عبد الله ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ، وهو أيضاً ضعيف، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بغيره إذا اقترب. وقال ابن تيمية في المناهج (ص 119، ج 2) الحديث المواجهة باطل موضوع، وأقره منهج، في مختصر النهاج (ص 226).
2) من س. و. (3) قلت: وافقه أبو عبد الله ﷺ، وهو أيضاً ضعيف، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بغيره إذا اقترب. وقال ابن تيمية في المناهج (ص 119، ج 2) الحديث المواجهة باطل موضوع، وأقره منهج، في مختصر النهاج (ص 226).
3) من س. عبادة (4) في زوائد البزار: زيد بن معين.
4) من س. و. (5) وافقه أبو عبد الله ﷺ، وهو أيضاً ضعيف، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بغيره إذا اقترب. وقال ابن تيمية في المناهج (ص 119، ج 2) الحديث المواجهة باطل موضوع، وأقره منهج، في مختصر النهاج (ص 226).
5) من س. و. (6) وافقه أبو عبد الله ﷺ، وهو أيضاً ضعيف، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بغيره إذا اقترب. وقال ابن تيمية في المناهج (ص 119، ج 2) الحديث المواجهة باطل موضوع، وأقره منهج، في مختصر النهاج (ص 226).
6) من س. و. (7) وافقه أبو عبد الله ﷺ، وهو أيضاً ضعيف، قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن حبان: لا يعجبني الاحتجاج بغيره إذا اقترب. وقال ابن تيمية في المناهج (ص 119، ج 2) الحديث المواجهة باطل موضوع، وأقره منهج، في مختصر النهاج (ص 226).
الله اصطفى من خلقه خلقًا ثم تلا {الله يصفف} {من الملائكة رضي } ومن الناس} خلقًا يدخلهم الجنة وإن يصطفى منهم من أحب أن يصففه ومؤاخ بينكم كما آخى الله بين الملائكة، فقم يا أبا بكر فإن لك عيني بيدها أن الله {يجزى {»} بها ولو كنت متخذا خليلا لاتخذتك خليلا فأتت مني بمزيلة قميصي من جسدي، ثم قال: أدن يا عمر فندنا منه فقال: لقد أدركت شديد الشقب علينا يا أبا حفص فدعوت الله أن يعز الإسلام بك أو بأبي جهل بن هشام، ففعل الله ذلك بك وكنت أحبها إلى الله فأتت معني في الجنة ثالث ثلاثة من هذه الأمة، ثم آخى بينه وبين أبي بكر، ثم دعا عثمان فقال: أدن مني يا أبا عمرو فلم يذن بدنو منه حتى التصقت ركبته بركبته فنظر رسول الله علية السلام وقال سبحان الله العظيم ثلاث مرات، ثم نظر إلى عثمان كانت آزاره محرومة فزره رسول الله علية، بيدمه قال: اجمع عطيت رداً {على خبرك، ثم قال إن لك شأناً في أهل السماء أن تمر على حوضي أو داً وفياً تشخب} {بما إذ هايت من السماء إلا أن عثمان أمير على كل خالد} {ثم منحه عنه، ثم دعي عبد الرحمن بن عوف فقال: أمين الله وتمتى} {في السماء الأمين، يسلطك الله على مالك بالحق أما أن لك عيني دعاها فقد دعوت لك بها وقد اختبأتا} {قال: خرها لي} {يا رسول الله صل الله عليه وسلم}، فقال: حلمتي يا عبد الرحمن أمانة {أكثر الله} {مالك وجعل يقول بده هكذا} {هكذا يخبر بيده ثم آخى بيه وبين عثمان، ثم دعا طلحة والزبير فقال لها: أدنوا مني. فدنوا منه. فقال لها: أنتم حواري كحواري عيسى ابن مريم، ثم آخى بينهما، ثم دعا عارب بن ياسر وسعدا فقال: يا عار عفتلة الفتاة الباغية، ثم آخى بينه وبين سعد ثم دعا عمويع وأبا الدرداء وسلمان الفارسي فقال: يا سلما ذات من أهل البيت وقد آتاك الله العلم الأول والعلم الآخر والكتاب الأول والكتاب الآخر ثم قال: ألا ارشد يا أنا الدراءة؟ قال:

1. دار يزيل
2. وذاك
3. دار
4. يزيل
5. يزيل
6. تشهب
7. فجر
8. وأنا

218
بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: إن تنفعهم (1) ينفدوكم (2) وإن تركتهم لا يتركونك وإن شربهم (3) منهم يدركوك فأ 포رضهم عرضك [ليوم (4) فترك,
وأعلم أن الخير أمامك ثم آخى بنيه وبين سلسلة، ثم نظر في وجوه أصحابه فقال:
أبشروا وقرأ ورايتاًً أنت أول من يدل على حوضي وأنت في أعلى الشرف. فقال له
علي: لقد ذهبت روحى وانقطع ظهري حين رأيت فعلت بأصحابك غير فإن
كان هذا من سخط على ذلك العتي والكرامة (5)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي
يعني بالحق ما أتزكل إلا لنفسه، وأنت معي بمزيلة هارون من موسى غير أن لا
نبي بدني وأنت أخي ووارثي. قال: وما أثر منك يا نبي الله؟ قال: ما
أوثرت (6) الأنباء قلي، قال: ما هو؟ قال: كتاب ربه وسنة نبيه، وأنت معي
في قصري في الجنة عباً في ظاهرة يبنيتي ثم تل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخواناً على سر
المتلقينين (7) في الله ينظر بعضهم إلى بعض.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (8) عن رسول الله ﷺ، قال أبو حامد
الرازي: عبد المؤمن ضعيف، فقد رواه نصر (9) بن علي عن ابن شراحيل (10) عن

(1) س: سعدود، (2) س: ور، (3) س: تزعب، (4) س: ور، (5) س: أنه (6) س: ور، (7) س: الحجر. 47
(8) قال الذهبي في سير النبلاء (ص 479، ج 1)، في هذا الحديث الموضوع،
وقد رواه محمد بن جبريل الطبري عن حسين الزراع عن عبد المؤمن فأسلم منه رجل، وقال
محمد بن الحمد السبوب عن عبد الرحمن بن جعفر بن سعيد بن يونس بن موسى بن صيقب عن
يعلي بن زكريا عن عبد الله بن شريح بن رجل عن يزيد. قلت: وقد رواه ابن أبي حامد
والحسن بن سفيان والبخاري في التاريخ الصغير والبزار من طريق ابن شريحة بن رجل من
قريش عن يزيد وقال ابن السكن روى حدته من ثلاثة طرق ليس فيها ما يصح، وقال
البخاري: لا يعرف سباع بعضهم من بعض ولا يتابع عليه، وقال البزار: لا نعلم روى يزيد بن
أبي أوقف عن النبي ﷺ إلا هذا، كما في الأصابة (ص 342، ج 2) وزوائد البزار للحافظ
(ص 317، ق)، وقال الحافظ: في روايته مجهولون انهي من الزوال.
(9) رواه الطبراني في الكبير قال: حدثنا الحسين بن سماحة التستري وقال أبو عمر بن حدان أنا
الحسن بن سفيان في مسنه قالنا نصر بن علي بن عباس، عن زيده بن أبي أوقف كما فى السير
النبلاء (ص 69، ج 1).
(10) س ور: أبي شراحيل.
رجل عن زيد، وعلي ذلك الرجل غير ثقة فقد أسقطه عبد المؤمن.

345 - حديث آخر: أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال ن أبو نعم الحافظ قال ن أبو علي بن الصواب ومحمد بن علي بن سهل والحسن بن علي بن خطاب البغدادي وسلمان بن [أحد (1)] الطبري قالوا نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال ن زكرى بن أبي بكر بن سلمان قال ن أشهت ابن عم حسن بن صالح قال ن مسرع عن عطية عن جابر (2) قال رسول الله ﷺ: مكتوب علي باب الجنة: لا إنه إلا الله محمد رسول الله ﷺ أخر رسل الله ﷺ، قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، والمتن به زكرى بن أبي بكر بن سلمان، قال يحيى بن معين: كان رجل سوء (3) يسأل أن يجر له بن ولد في فقهها.

وقال ابن عدي: حديث بأحاديث في مثالب الصحابة. وقال الدارقطني: هو متروك. قال: يحيى بن سلمان ضعيف.

346 - حديث آخر في ذلك المعنى: أنابانا زاهر بن طاهر قال أنا أنا أبو بكر البهقي قال آخرنا أبو عبد الله الحاكم قال ن محمد بن داود بن سليمان قال حدثنا علي بن الحسن بن حبان قال ن عمرو بن نصر النسابوري قال أنا عبد الله المغربي قال ن مسلم بن خالد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي (4) قال: قال رسول الله ﷺ: لم أسري في السما السابقة قال في جرييل: تقدم يا محمد فوالله ما نال هذه الكرامة ملك مقرب ولا نبي

1) سقط من ر.

2) رواه الخطيب في ترجمة الحسن بن علي بن عم بن الخطاب (رقم 3919، ص 387، ج 7).

3) في موضع (ص 441، ج 1). واذكروا البهقي في الميزان (ص 76، ج 2) رواه الطبري في الأوسط قال البهقي (ص 11، ج 9): فيه أشتهى ابن عم الحسن بن صالح وهو ضعيف لا أعرف أنهن، قال: أشتهى وذكرى من غلاء الشيعة. وقال المتنبي في كنز العمال (ص 159، ج 6): رواه الخطيب في المتفرق والمفرق.

4) الزيداء من الضعفاء لابن الجزري.

5) المتنبي في كنز العمال (ص 111، ج 6).

470
مرسل 1 فوائد يومئذ. فلما أن رجعت ناداني مناد من وراء الحجاب، نعم الأب أبوبس إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي، فاستوص به خيرًا، فقتلها يا جبريل أخبر قريشًا أنى زرت وبي قال: نعم، قلت: تكذيب قريش، قال جبريل: كلا فأبوبس بن محمد و وهو مكتوب عند الله الصديق وهو يصدقك يا محمد اقرأ عمر مني السلام.

قال المصدر: وهذا الحديث لا يصح، قال ابن المديني: مسلم بن خالد ليس بشيء.

الحديث الآخر: أتينا أسائيل بن أحد قال، ابني عبد الله بن محمد بن عمر، إن رسول الله ﷺ قال في مرضه: أدعو لي أخني، فدعى أبو بكر، فاعرض عنه، ثم قال: أدعوا لي أخني فدعى له عثمان، فاعرض عنه، ثم قال: أدعوا لي أخني، فدعى له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسهرته ثوبه وأكب عليه، فلما خرج من عند علي قال له: مقال لك؟ قال: علمني ألف باب [كل باب] يفتح له ألف باب.

قال المصدر: هذا الحديث لا يصح ابن علي، فئة ذاهب الحديث، قال أبو زرعة ليس من يتحجه. وقال يحيى: وكلام بن طلحة ليس بشيء.

الحديث الآخر: أنا القزاز قال، أنا عبد الله بن علي قال، أن محمد بن عمر بن

---

1) ر: بن سل قوين أبي بن في شتات.
2) وفي الميزان يحيى والصواب ما في هنا.
3) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 14، ج 2) والذهبي في الميزان (ص 482، ج 2).
4) الزيداء من الميزان.
5) قلت: وثبت أخبر ورد وهو أحاديث: صدوق. وقال ابن عدي: لعل البلاء فيه من ابن فتى فلما مقرط في الشذاب، الميزان (ص 483، ج 2).
العزيزة، قال نا أحمد بن جعفر بن حدان قال نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال نا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن «عبد الله» بن عبيد الله عن ابن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني وحببي حبيب الله، وعبد الوصي، وعدوءي، وعدوءي، وعدوءي، وعدوءي، وعدوءي.
قال: والويل لم أن أغصك من بعدي.

قال المؤلف هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح، قال: فننال بن(7) تكلف في وضعه إذ لفائدته في ذلك. أنا القراء قال أخبرنا الخطيب قال أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنا محمد بن نعم الضبي قال سمعت أحمد الخلفان سمعت أبو حامد بن الشرقي سلك عن حديث أبي الأزهر، فقال هذا حديث باطل والسبب فيه أن عمرو كان له ابن أخ رافضاً يكبه من كنته فادخل عليه الحديث وكان معمر رجلًا مهيبًا لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة.

قال المصدر قلت: وأحمد بن الأزهر قد كذبه يحيى بن معين(8).

(1) س ر: محمد بن عمر بن بكر المقرئ.
(2) ر: عبيد الله.
(3) س: عبيد الله.
(4) ذكره الخطيب (ص 138، ج 3) والطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص 138، ج 3) وقال الحاكم (ص 41، ج 4) وقال الطاير في الأسماء.
(5) س ع: مسح مثل معنا الأزهر.
(6) س ع: مسح مثل معنا الأزهر.
(7) س ر: فنال من تكلف، والتصويب من ابن وقاص (ص 398).
(8) قلت: بل هو صدوق أنهما ابن معين في رواية ذلك الحديث عن عبد الرزاق ثم انة عذره كذا ذكره الخطيب وقال: وقد رواه محمد بن حدود النسابوري عن محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق بن بدر، أبو الأزهر من مهنته. أنظر تاريخ بغداد (ص 43، ج 4)، نذيب (ص 36، ج 1)، ميزان (ص 82، ج 1).

222
349 - حديث آخر: روي مساعدة بن «اليسع»، الباهلي عن جعفر بن محمد عن أبيه (1) أن النبي ﷺ كسر عاباً عامة يقول لهما «الحساب» (2) فأقبل عليهما يوم ولهما يقال النبي ﷺ: هذا علي أقبل في السحاب [ قال (3) جعفر قال أبي: فخرجنا هؤلاء فقالوا أقبل علي في السحاب.

قال المؤلف: هذا لا يصح، قال أحمد بن حنبل: خرقنا (1) حديث مساعدة.

350 - حديث آخر: أنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو نعم الحافظ قال أنا الحسن بن محمد بن علي الزعفراني قال أنا علي بن محمد بن جعفر بن عبيسة قال نا عبد الله (4) بن الحسن بن إبراهيم الإثني قالت نا عبد الملك بن قريب يعني الأصمعي قال سمعت مسعود بن كدام يحدث عن أبيه عن قنادة عن أسن (5) قال: قال رسول الله ﷺ: مَن سَهْبَة بَنُو عَبْدِ المَطْلُب ساَنَاتِ الحَجِّ، أُتُوَّرْخَاء وَعَمْيَةَ وَجَعْفَرَ وَالَّذِينَ هَلَسُنَ وَالَّذِينَ وَهَيْدَيْنُ.

قال الخطيب: هذا حديث متكرر جداً وهو غير ثابت وفي استناده غير واحد من المجهولين.

351 - حديث آخر: أنا القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن شاده (6) المؤدب قال أنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر (7) بن [8] حيان قال أنا أبو مجيء عبد الرحمن بن سلم الرازي قال ناهمود (9) ابن غيلان قال أنا أحمد بن صالح المقرن (10) عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد

(1) س: البع.
(2) أورده الذهبي في الميزان (ص 99، ج 4) والحافظ في السنام (ص 23، ج 6).
(3) ر: السخاب بالمعجمة.
(4) س: ذلك.
(5) س: زيادة من الميزان.
(6) س: عبد الله بن الحسن. وفي ر: عبد الله بن الحسن وابن مثبت من البغدادي.
(7) س: جعفر المخطوب (ص 434، ج 9).
(8) س: و: عمره.
(9) س: و: شاكر.
(10) س: و: المري.
(11) س: و: المصري.
(12) س: و: البغدادي: محمد.
الرزاق عن معمر عن ابن أبي نعيم عن ابن عباس (١) قال: وما زوج (٢) النبي ﷺ فاطمة بعثت بالرسول الله ﷺ زوجته من رجل فقير ليس له شيء؟ فقال النبي ﷺ: أما ترضين أن الله اختيار من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والأخر زوجك.

٣٥٢ - طريق آخر: أنا القرؤز قال أخبرنا أحمد بن علي قال نا محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال نا الحسن بن العباس الرازي قال نا عبد السلام (٣) بن صالح أبو الصلاة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نعيم عن مjahد عن ابن عباس (١) أن فاطمة قالت: يا رسول الله ﷺ زوجتي من رجل ليس له شيء قال: أما ترضين أن الله اختيار من أهل الأرض رجلين أحدهما أبوك والأخر بعلك.

٣٥٣ - طريق ثالث: أنا القرؤز قال أخبرنا أبو بكير بن ثابت قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال نا علي بن عمر الحافظ قال نا محمد بن أحمد ابن ابراهيم الكتاب قال نا أحمد بن عبد الله بن يزيد الهشيمي (٢) قال نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نعيم عن مjahد عن ابن عباس (١) قال: زوج النبي ﷺ فاطمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ﷺ زوجتي من عائل لا مال له، فقال لها النبي ﷺ: أو ما ترضين أن الله أطلع على أهل الأرض فاختار منهم رجلين فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك.

قال المصنف: هذا حديث تفرد به عبد الرزاق وكان منسوباً إلى الشعبي وقد اتهمه أقوام وإن كان قد أخرج عنه في الصحيح فقال عباس بن عبد العظيم: لما

(١) ذكره الخطيب (ص ١٩٥، ج ٤) والذهبي في الميزان (ص ٢٦، ج ١) والمحيطي (ص ١١٢، ج ٩) وقال: رواه الطبراني.
(٢) ر: رواه الباجي.
(٣) ر: رواه الباجي.
(٤) ذكره الخطيب (ص ١٩٦، ج ٤) والذهبي في تلخيص المستدرك (ص ١٩٦، ج ١) وقد سقط من المستدرك المطبوع.
(٥) ر: رواه السميني في البغدادي: أحمد بن عبد الله بن زياد.
(٦) ساقه الخطيب (ص ١٩٦، ج ٤) وفي المنفق أيضاً كما في كنز (المتنخب ص ٣٩، ج ٥).

٢٧٤
قدم من صنعاء والله تشددت إلى عبد الرزاق وأنه لكذاب والواقفي أصدق منه. وقال ابن عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه أحد عليها ومنصب لغيرهم مناكير.

قال المؤلف: وقد ذكرنا أن معمرًا كان له ابن أخ رفاضيًا فيجوز أن يكون من ادخالي، ثم قد رواه عن عبد الرزاق ثلاثة أخذهم ابراهيم بن الحجاج والثاني أبو الصلت وقد اتفقو على أنه كاذب. والثالث أحد بن عبد الله بن يزيد قال: كان يضع الحديث.

قال المصنف: وقد سرقه الأبداري: فربك له إسنادًا.

(354) قال ناهي بن علي الطراح قال نا أبو منصور محمد بن عبد العزيز العكبري قال نا أبو أحد عبد الله بن محمد بن أحد الفرضي (1) قال نا أبو جعفر بن محمد الخواص قال حدثني الحسن (1) بن عبد الله الأبداري قال حدثني ابراهيم بن سعيد قال حدثني الأمون قال حدثني الوثيد عن جدي المهدي عن أبيه [المنصور عن أبيه] قال: قال لي عكرمة قال ابن عباس: جاءت فاطمة بنتي (1) إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم): ما لك؟ فقالت: إن نساء قريش يعبرن قلق زوجك أبوك بأقل قريش مالاً فغضبها حتى قام عرق بين عينيها، وكان إذا غضب قام (2)، ثم قال لها: أما تضمن أن الله غز ول جل اطلع من فوق عرشاً فاختار من خلقه رجلين، فجعل أحدهما اباك والآخر زوجك؟

قال المصنف: هذا حديث موضوع وهو ما عمله الأبداري (8).

(1) كذا في س و ر: ولم يتكلم عليه المؤلف، وقال الذهبي في الميزان (ص 26، ج 1): لا يعرف والخبر الذي رواه بطل، والحديث ذكره الخطيب أيضًا وؤكد حديث أبي الصلت.
(2) س و ر: عبد الله.
(3) س: الفرضي، مصباح.
(4) س و ر: الحسن بن عبد الله والصواب ما أثبتنما وترجحه في الميزان (ص 541، ج 1).
(5) س م ر: (6) ن من س: تشكيل (7) ر: كان.
(6) قلت: وله طريق آخر عن أبي هريرة أخريج الحاكم (ص 139، ج 3) وقال الذهبي في تلفيصه: موضوع.

220
355 - حديث آخر: أنا أبو منصور بن خزيمة قال نا ابن مسعدة قال
أخبرنا حجة قال أخبرنا أبو أحمد بن علي قال نا أحمد بن حدود.
النيسابوري قال نا جعفر بن الذهيل قال نا ضرار بن صدر قال نا يحيى بن عيسى
الرملى عن الأعمش عن عبادة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي (ع) عبيدة
علي.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال البخاري والنسائي: ضرار متروك
الحديث. وكذبه يحيى.

356 - حديث آخر: أخبرنا أبو منصور الفراز أخبرنا أحمد بن علي بن
ثابت قال أنا عبد الله بن علي بن محمد بن بشران قال أنا علي بن عمر الحافظ قال
نا أبو نصر حشون بن موسى بن أيوب الخلال قال نا علي بن سعيد الرملى قال نا
ضميرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوسب عن أبي
هريرة قال: من صام يوم ثمانية عشرة من ذي الحجة كتب الله له صيام ستين
شهرًا، وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال:
أمست ولي المؤمنين قالوا: بلي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي
مولاه، فقال عمر بن الخطاب: بعث بعث لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي
ومولى كل مسلم، فأنزل الله عز وجل: (اليوم أكملت لكم دينكم) (1) ومن صام
يوم سبعة وعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرًا، وهو أول يوم نزل
جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر بن ثابت: إنه شهير هذا الحديث برواية حشون وكان يقال أنه
انفرد به، وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله (7) بن العباس بن سالم المعروف بإبن

---
(1) مستقل لفظة وأبو، من س و ر. (2) ر: حدان.
(3) ذكره الذهبي في الميزان (ص 327، ج 3).
(4) س و ر: يأ علي.
(5) الخطب (ص 390، ج 8) و ابن عساكر و ابن مروية قال في الدر المنثور (ص 359، ج 2).
(6) المائدة: 3. (7) س: أحمد بن عبد الله.

266
النبري: قال، نا علي بن سعيد الشامي، قال: نا ضمرة فذكره مثل ما تقدم أو
نحوه.

وقال المؤلف: وهذا الحديث لا يجوز الإحتجاج به، ومن فوقه إلى أبي هريرة
ضغفاء، ونزل الآية كان يوم عرفة بلا شك، وذكر ذلك في الصحيحين.

حديث آخر: أسا ابن الحسين قال: نا ابن المذهب قال: نا أحد بن
جعفر قال: نا عبد الله بن أحمد قال حدثني سفيان بن وكيع قال: نا خالد بن حلال
قال: نا أبو غيلان الشيباني عن الحكم بن محمد بن حارث بن حضرمة عن
أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن علي بن أبي طالب قال: دعاني رسول الله
صلى الله عليه وسلم. قال: إن فك من عيسى مثلها أبغضته اليهود حتى بهما أمه، وأيحبه
النصاري حتى أنزلوه بالنزل الذي ليس به، إلا أنه يهلك في إثنا عشر
مطرب، يفرطون بما ليس في، ويبغض يحمله شنائي على أن يهتني، إلا وإنى لست
بني ولا بوثى إليه.

قال المصنف: هذا الحديث لا يصح، قال: يحيى بن معين: الحكم بن محمد
ليس بثقة وليس بشيء. وقال: أبو داؤد: منكر الحديث. قال: أحمد بن حنبيل:
وحلان بن خلدون له أحاديث مناكير، وأما سفيان بن وكيع فقال: النسائي: ليس
بشيء. وقال: إبن عدي: كان إذا لقن تلقن. وقال: أبو زرعة: كان يتهم
بلكذب (1).

وقال المؤلف: رضي الله عنه: وقد رواه قوم فزادوا فيه.

حديث آخر: نرواه منصور ابن خيرون عن أبي أبو محمد الجوهري عن
المرقطي في أبي عامان، كان قال: نا إسحاق بن أحمد القطان قال: نا يوسف
من موسي قطان قال: نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب

(1) قال: فان لم يرد ونتبع ما في رواية أحمد 람
(2) قال: فان لم يرد ونتبع ما في رواية أحمد 람
(3) قال: فان لم يرد ونتبع ما في رواية أحمد 람
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب

(1) قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً في ملاء من قريش
فنظر إلي وقال: يا علي إما متلك في هذه الأمة كمثل عيسى بن مريم أحبه قوم
فأفترقوا فيه وأحببهم قوم فأفترقوا فيه، قال: فضحك الملأ الذين عنده وقالوا
انظروا كيف (2) يشبه ابن عمها عيسى فأنزل الله القرآن (ولا ضرب ابن مريم
مثلًا إذا قومت منه يصون (3).

قال ابن حبان: عيسى بن عبد الله يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة لا
يجل الإحتجاج به.

حديث آخر: أنا القرز قالت أنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال
أن الحسن بن علي الجهوري قال أنا أحمد بن إبراهيم قال نا أبو بكر بن أبي
الزهر قال نا أبو كرب قال أنا اسماعيل بن صبح قال نا أبو أويس قال نا
محمد بن المنكدر قال نا جابر (1) قال: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن
تكون معي بممتلئة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ولو كان لكتنه.
قال الخطيب: هذه الزيدية - ولو كان لكتنه - لا نعلم رواها إلا ابن أبي
الزهر وكان غير ثقة، يضع الأحاديث على الثقات.

حديث الطائر: فيه عن ابن عباس وأنس

(2) وأما حديث ابن عباس فأنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أنا مسيدة قالت
أخي نحرة حزينة بوسف قال أنا ابن علي قال نا إبراهيم بن سعيد قال نا حسین
ابن محمد قال نا سليمان بن قرم عن محمد بن شهيب عن داود بن علي عن أبيه عن
ابن عباس (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطرح فقال: اللهم إني بأحب خلقك إليه يأكل

(1) ذكره ابن حبان في المجريحين (ص 119، ج 2).
(2) وفي س و ر: بشيله، يزعمه، والتصحيح من المجريحين.
(3) الزخرف: 57.
(4) سلكه الخطيب (ص 289، ج 3) وذكره ابن عراق (ص 397، ج 1).
(5) أورده الذهبي في الميزان (ص 14، ج 3، وص 58، ج 3) لكن فيه عن أبيه عن جده من
ابن عباس.

228
معي من هذا الطائر، فجاء علي فأكل معه.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، محمد بن شيخ بجهول، وأما سليمان فقال نحن.
لا يصح. وقال ابن حبان: كان رافضياً غالبًا يلقب الأخبار.
وأما حديث أنس فله ستة عشر سنة.

-Calculating...

366 - الطريق الأول: أخبرنا محمد بن أبي القاسم البغدادي قال: أنا عبد
ابن أحمد قال: أنا أبو نعم قال: أنا علي بن حيد الواسطي قال: أنا سلم بن
محمد بن صالح بن مهران قال: أنا عبد الله بن محمد بن عبارة قال سمعت من مالك
ابن أنس عن أسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس (1) قال: يعني أم سليم إلى
رسول الله ﷺ بطرش مشوي ومعه أزقة من شعير فأتيته به، فوضعته بين يديه،
فقال: يا أنس أدعم لنا من يأكل معنا هذا الطير، الله آتتنا بخير خلقك،
فخرجت فلم يكن [ ب(1) ] همة إلا رجل من أهل الله (2) أنيه فأدعوه، فإذا أنا بعلي
ابن أبي طالب، فدخلت فقال: أما وجدت أحد؟ قلت: لا، قال: أنظر،
فنظرت فلم أحداً إلا علياً، ففعل ذلك ثلاث مرات، فوجعت فقلت: هذا
علي بن أبي طالب، فقال: اذن له اللهم واللهم وال.
قال المؤلف: تفرد به ابن عابرة عن مالك، قال ابن حبان: محمد بن صالح
المدني بروى المناكير عن المشاهير لا يجوز الإحتجاج بفهراد (3).

367 - الطريق الثاني: أخبرنا أسحاق بن أحمد قال: أنا ابن مسعود قال نا
جزة قال: أنا عدي قال: أنا الحسن بن أبي (4) الطيب بن شجاع قال: أنا
ابن جاد الديب قال: أنا مسهر بن عبد الملك عن عيسى بن عمر القاري عن

(1) رواه أبو نعم في الهمية (ص 329، ج 6) والدارقطني في الغريب عن مالك كأ في اللسان
(ص 329، ج 3).
(2) سقط من سورة، (3) كذا في الهمية وفي سورة، أهل بيته.
(4) قلت: ابن عابرة مستور قالهذه وقال الحافظ: هو متكر كأ في اللسان (ص 336، ج
3).
(5) سقط من ر.
اسبوعيل بن عبد الرحمن السدي عن أنس (1) أن النبي ﷺ كان عند الطائر فقال:
اللهم إني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء رجل فرده ثم
جاء على بن أبي طالب فذن له فأكل معي.

قال المؤلف: وقد أتبنا أبو القاسم الأخري قال أتبنا أبو طالب
العشري قال نا [الدارقطني قالنا] (2) محمد بن محمد قال نا حام بن البث قال نا
عبد الله بن موسى عن عيسى بن عمر القاري عن السدي قال أنس أهدي رسول
الله ﷺ أطيار فقسمهم، فقال: اللهم إني بأحب خلقك إليك يأكل معي من
هذا الطير، فجاء على بن أبي طالب فدخل فأكل معه من ذلك الطير.

قال المؤلف: وهذا لا يصح لأن أسبوعيل (3) السدي قد ضعفه عبد الرحمن بن
مهدي وعيسى بن معين، قال البخاري: وفي مسهر بعض النظر.

الطريق الثالث: أنم نصي الصراز قال نا أبو بكر بن ثابت قال
أنا الحسن بن أبي بكر قال نا محمد بن العباس بن نجيش قال نا محمد بن القاسم
الوحوي أبو عبد الله قال نا أبو عاصم عن أبي الهندي عن أنس (1) قال أتي النبي
علي ﷺ بطائر فقال: اللهم إني بأحب خلقك يأكل معي، فجاء على فحجته
مرتين فجاء في الثالثة قذفت له، فقال: يا علي ما حبسك؟ قال: هذه ثلاث
مرات قد جئتها فحجتي أنس، قال (4): لم يا أنس؟ قال: سمعت دعوتك يا
رسول الله فأخبرت أن يكون رجلاً من قومي. فقال النبي ﷺ: الرجل يجب
قومه.

قال أبو بكر الخطيب: غريب بِإِسْناده لم نبتكه إلا من حديث أبي العيناء محمد
ابن القاسم عن أبي عاصم وأبو الهندي مجهول واسمه لا يعرف (5)، وقد رويناه

(1) رواه الترمذي بِإِسناده عن السدي (ص 328، ج 4) والنسائي في خصائص علي (ص 4).
(2) الزادة من الصحيح، والعشري؟ بدرك بن محمد.
(3) قلت: قال الحافظ: صدوق يحي ويحيى بالسجف. وذكره الذهبي في كتاب نظر فيه وهو موثق.
(4) ساقه الخطيب (ص 151، ج 3) (5): ساقه من سوار.
(6) قلت: وقال الدارقطني: أبي العيناء ليس بالقوي في الحديث كأي في البغدادي.
نعيم بن سالم عن أنس، قال أبو حاتم ابن حبان: كان نعيم يضع الحديث.

٣٦٥ - الطريق الرابع: ألقا الكلام قالنا أحد بن علي قال رضي الله عنه căب القاهر
ابن محمد الموصلي قال نا أبو هارون موسى بن محمد الأنصاري قال نا أحد بن علي
المخزوم قال نا محمد بن عاصم الرازي عن عبد الملك بن عيسى عن عطاء عن
أنسابنامالك قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم بطائر فقال: اللهم إني بأخب خلقك إليك بأكل
معي من هذا الطائر، فجاء على فدق الباب، وذكر الحديث.

قال المؤلف: وهذا لا يصح وفيه مجازيل لا يعرفون.

٣٦٦ - الطريق الخامس: أخبرنا سمعا نا سمعا بن أحمد قال نا سمعا بن عاصم قال نا
مسعدة قال نا حجة حجة أخبرنا ابن عدي قال نا جعفر بن أحمد بن عاصم قال نا
ابن منصري قال نا حفص بن عمر العدبي عن موسى بن مسعود (١) عن الحسن عن
أنس قال: أنت النبي صلى الله عليه وسلم بطيء جليل، فقال: اللهم إني برجل يحب الله ورسوله
ويحب الله ورسوله فإذا على يقع الباب، فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول، فأتي الثانية,
قال: انا قلبي، قال: أنا قلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وال(٢)
قال المؤلف: وهذا لا يصح بهذا الإسناد، حفص بن عمر قال النسائي: ليس
بتقي، وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد. قال المؤلف قلت: واحسبه هو الم فهو الذي المرحلي المذكور في الذي قبله.

٣٦٧ - الطريق السادس: أتبنا سمعا نا سمعا بن أحمد قال نا حجة حجة أخبرنا
قال نا حجة حجة أخبرنا ابن عدي قال نا حجة حجة أخبرنا ابن عدي
قال نا حجة حجة أخبرنا ابن عدي قال نا حجة حجة أخبرنا ابن عدي
قال: إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطائر فوضع بين يديه فقال: اللهم إني بأكل خلقك
بأكل معي من هذا الطائر فجاء علي.

(١) ساهم المخطوب (ص٣٦٩، ج١)، (٢) س ور: موسى بن مسعود. (٣) س ور: أوصله. (٤) س ور: إلي.

٣٦١
قال المؤلف: وقد رواه أبو بكر بن مردوة فزاد فيه. فجاء علي فدق الباب،

وهذا لا يصح، قال ابن عدي: حداد شيعي مجهول، وقد رواه الحسن بن سل بيان عن عبد الملك بن عمرو وقال ابن عدي: ولا يتابع حسين على حديثه. (1)

الطريق السابع: أن أيها الساعي قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حرة قال نا ابن عدي قال نا عبد الله بن محمد بن ثابت قال أنا العلاء بن عمران قال نا خالد بن عبد رشيد قال: أنا ذات يوم عند النبي عليه السلام إذ جاء رجل بطبق مغطى فقال: هل من إذن؟ فقلت: نعم، فوضع الطبق بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طائر مشوي، وقال: أحب أن تملأ بطلوك من هذا يا رسول الله، فقال: اللهم أدخل علي من أحب خلقك إليكون ذي عيني هذا الطعام، فذكر حديث الطير.

قال المؤلف: وهذا لا يصح قال ابن حبان: خالد بن عبد (1) يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يكتب حديثه إلا تعجبًا.

الطريق الثامن: أنا الزقازق قال أنا أحد بن علي قال قرأت في كتاب عبيد الله بن أحمد النحوي المعروف بمجحش سباعه من أحد بن كامال قال: قال لنا محمد بن موسى البربري (1) رأيت شيئاً أسوأً في المسجد العام بالرصافة

---

(1) قال الذهبي في الميزان (ص 536، ج 1): روي عن عبد الملك حديث الطير ولا يصح.
(2) س و ر: خالد بن الوليد والصابور ما أثبتهما.
(3) س فقط من س.
(4) في س و ر: خالد بن الوليد.
(5) س فقط من س.
(6) ر: البربري.
سنة سبع وعشرين فسمعته يقول سمعت انس بن مالك يقول أهدي النبي ﷺ في طيب فقال: اللهم إنني بأحب قومي إليك يا كل معي من هذا الطريق.

قال المؤلف: وذكر الحديث فأسلمت عن الشيخ فقيل لي هذا دينار خادم أنس، وقال ابن عدي: دينار منكر الحديث ذاهب شبه المجهول. وقال ابن حبان يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يدل ذكره إلا بالقدح فيه.


وقال الدارقطني: مترو ر.


(1) ساقه المخطوب (ص 382، ج 8) وابن عدي من طريقه عن دينار كأوردده الذهي في الجزائر.
(2) ص 300، ج 2) والسهمي في تاريخ جرجان (ص 13).
(3) قلت: فيه أحمد بن كامل والبربري وقد تكمل فيها أيضاً.
(4) ص 291، ج 11.
(5) س: الرجل أصحابي، وفي ر: إلى رجل أحب أصحابي، والمنبت من البغدادي.
(6) ص: الحمي ومهه ن اللحمي.

233
عن أبي النضر سالم مولى عمر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: بينا أنا وافق
عند رسول الله ﷺ، إذ أهدي إليه طير فقال: اللهم إني بيني، وأخبرني
إليك أأكل معي فجاء علي فقالت: رسول الله ﷺ على حاجة، ثم جاء فدخل فقال له
رسول الله ﷺ: اللهم (1) واللهم واللهم فأكل معه.

الطريق الحادي عشر: روى أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية
قال نا علي بن ابراهيم بن حداد قال نا محمد بن خليد بن الحكم قال نا محمد بن
طريف قال نا مفضل بن صالح عن الحسن بن الحكم عن أنس بن مالك أن النبي
سماه، أتى بطير فقال: اللهم إني بأحب خلقك إليك ثلاثاً، فدق الباب علي
فقال: يا أنس افتح له، فدخل.

قال المؤلف: في هذا الحديث مفضل بن صالح قال البخاري: هو منكر
الحديث. وقال ابن حبان: لا ينتج به. وفيه محمد بن طريف قال أبو حامد
الرازي: هو مجهول.

الطريق الثاني عشر: روى أبو بكر بن مردوية قال نا فهد بن
ابراهيم البصري قال نا محمد بن زكريا قال نا العباس بن بكار الضبي قال نا عبد
الله بن المثنى الأنصاري عن عمه ثумаة بن عبد الله عن أنس بن مالك أن أمر سلمة
ضيف لرسول الله ﷺ طيراً أو ضباعاً فيبعث إليه فلما وضع بين يديه قال: اللهم
جئني بأحب خلقك إليك أكل معي من هذا الطير، فجاء علي بن أبي طالب
فقال له أنس: إن رسول الله ﷺ على حاجة فرجع علي، واجتهد النبي ﷺ في
الدعاء قال: اللهم جئني بأحب خلقك إليك وأوجههم عندك، فجاء علي فقال له
أنس: إن رسول الله ﷺ على حاجة، قال أنس: فرفع علي يده فركز في
صدري ثم دخل فلم نظر إليه رسول الله ﷺ قام قائمًا فمضمه إليه وقال: يا رب
والباء وب والما أبطلها بك يا علي؟ قال يا رسول الله ﷺ قد جئت ثلاثاً كل

(1) ر: 5 باحب.

(2) وقد سقط الكلام على هذا الطريق. قال الجهني في المعزان (ص 100، ج 1) في ترجمة أحمد
بن سعيد: روي عن أبي حصة حدث الطير بسناد الصحيحين فهو المتهم بوضعه.
ذلك يردني أنس قال أن س: فرأيت الغضب في وجه رسول الله ﷺ، وقال: يا أنس ما حلك على رده؟ قلت: يا رسول الله ﷺ معتقت تدعو فأحببت أن تكون الدعوة في الأنصار، قال: لست بأول رجل أحب قومه، أبى الله يا أنس إلا أن يكون ابن أبي طالب.

قال المصدر: في هذا الحديث عبد الله بن المتنى وكان ضعيفاً، وفيه العباس بن بكار قال الدارقطني: هو كاذب.


375 - الطريق الرابع عشر: روي ابن مرويه قال نا الحسن بن محمد السكوني قال نا الحسن بن علي النسوي قال نا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال نا علي بن مسهر عن مسلم (2) أبى عبد الله عن أنس قال: أهدي لرسول الله ﷺ طير مشوي فوضع بين يده، فقال: اللهم أدخل علي من نحية وأحية، فجاء علي فاستادن فقتله له: إنه على حاجة رجاء أن يجتني رجل من الأنصار، ثم استادن

(1) قال الحافظ في التقرير: صدوق كثير الغلظ.
(2) سقط لفظة بن من ر.
(3) س و ر: مسلم بن عبد الله والصابرة ما أنبانته، وهو أبو عبد الله مسلم بن كيسان.

325
الثانية: قالت: إنه على حاجة فلما أن كانت الثالثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال:
أدخل فدخل فأمره قطع.

قال المؤلف: فيه ابراهيم بن مهدي قال أبو بكر الخطيبي: ضعيف الحديث.

الطريقة السادس عشر: روى ابن مردوخه من حديث مسلم الملائي عن أنس (2) قال الفلاس: مسلم منكر الحديث جداً. وقال يحيى بن معين: لا شيء. وقال البخاري: ضعيف ذاهب الحديث لا أروي عنه. وقال علي ابن الجندل هو متروك.

قال المؤلف: ولا أظن مسلم أبو عبد الله في الحديث قبل هذا إلا الملائي.

377 - الطريقة السادس عشر: روى ابن مردوخه من طريق خالد بن طهان عن ابراهيم (3) عن ابنهم بن مهاجر عن أنس وكلاهما مقدوح فيها.

وقد ذكره ابن مردوخه من نحو عشرين طريقاً كلها مطهر ومطهر مطهر فلم أر الإطالة بذلك. أنابين محمد بن ناصر قال أنابين محمد بن طاهر المقدسي قال: كل طرقه باطلة معلولة. وصنف الحاكم أبو عبد الله في طرقه جزء ضخماً وكان قد أدخله في المستدرك على الصحيحين. فبلغ الدارقطني فقال: يستدرك عليها حديث الطائر (4) فبلغ الحاكم فأخرجه من الكتاب وكان يتم بالتعصب بالرافضة وكان يقول: هو حديث صحيح (5) ولم يخرج في الصحيح، وقال ابن طاهر: حديث الطائر موضوع مادا يجيء من سفاط أهل الكوفة عن المشاهير.


(2) أورده الذهبي في الميزان (ص 107، ج 4).

(3) كذا في س: ر: والصوره خالد بن طهان عن ابراهيم بن مهاجر والله أعلم.

(4) ر: الطريق قبله. (5) ر: صلح.

236
المحاجيل عن انس وغيره، قال ولا يخلو») أمر الحاكم من أمرين(1) إذا
الجل بالصحيح فلا يعتبر(2) على قوله، وإما العلم به ويقول به فيكون معاناً
كذاباً(3) دسائساً(4).

حديث آخر: في تأييد رسول الله ﷺ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه
فيه عن أبي الحمراء وجابر وابن عباس

378 - أما الحديث أبي الحمراء: أنا المحمدان بن ناصر وابن عبد الباقي
قال(1) أنا حم بن أحمد قال نا أبو(2) نعم أحد بن عبد الله الحافظ قال نا محمد بن
عمر بن سلم(3) قال حدثني محمد بن الحسن(4) بن مرساد قال نا أحمد بن الحسن
الكوفي قال نا سمايع بن علي بن يونس بن عبد عن سعيد بن جبير عن أبي
الحمراء(5) صاحب رسول الله ﷺ ( قال: قال رسول الله ﷺ) (11) رأيت
ليلة أسرى بي مثبتاً على ساق العرش، أنا نجست جنة عدن، محمد بن
صفوتي من خلقه أيدته بعلي.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: أحمد بن الحسن الكوفي

(1) ر: قالاً ملحاً. (2) ر: أجزين. (3) ر: يغلماً.
(4) قلت: وقض صوح الحاكم بأنه قال حديث الطير لا يصح حكايه الذكي عنه كما في الطبقات
الشافعية (ص 71، ج 3) وقال البزار: روي عن أنس من وجهه، وكل من رواه عن أنس
فلبس بالقوي كنا في زوايد البار بن حجر (ص 312 ق).
(8) ر: سلم. وفيه: سلم. والصواب ما في ر: سلم وهو محمد بن عمر بن محمد بن يلم أبو
بكر بن الجعفي أخ الحافظ. تذكره الخلفاء (ص 925، ج 3).
(9) وفي الهالة الحسين.
(10) رواه أبو نعم في الهيئة (ص 72، ج 3) والطبراني كنا في الزوايد (ص 121، ج 9)
وكنز (المنتخب ص 35، ج 5) وقال الهيشمي: فيه عمرو بن ثابت متروك.
(11) الزيداء من الهالة.
(12) ر: محمد بن صفوي وفي ر: محمد بن محمد صفوي وثبت من الهالة.
يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك(1).

۳۷۸ - وأما حديث جابر: فأنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن بكران قال أخبرنا العتيبي قال نا أحمد بن يوسف قال نا العقيلي قال نا(2) محمد بن عثمان بن أبي شيبة [قال نا زكريا بن يحيى الكسائي] (3) قال حدثنا يحيى بن سالم قال حدثنا اشعت(4) ابن عم حسن بن صالح قال حدثنا مسنور عن عطية العوفي عن جابر بن عبد الله(5) قال: قال رسول الله ﷺ: مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله أبدته عليه قبلاً أن [خلق(6) السياوات والبرزخ بألفية سنة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال العقيلي: وزكريا الكسائي ويعني ابن سالم ليسا بدون أشعث في الأسانيد وأما أشعث فقال: كان له مذهب ليس من يضبط الحديث.

۳۸۰ - وأما حديث ابن عباس: روي محمد بن أبي الزعيمة عن أبي المليج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس(7) قال جاع النبي ﷺ جوعاً شديداً، فنزل جبريل وفي يده كورة فتناوله إياها فافكه فإذا فريدة خضراء عليها مكتوب بالنثر: لا إله إلا الله محمد رسول الله أبدته بعلي [ونصره به ما آمن(8) بي من اتهمه في قضائي واستبطائي في رقتي.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، قال البخاري: ابن أبي الزعيمة منكر الحديث جداً لا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: دجال من الدجالين يروى الموضوعات.

---

(1) سقط لفظة متروك من س.
(2) سقط لفظة نا من س.
(3) الزبادة من الأسابيع للعقيلي.
(4) ر: أشاعت.
(5) ذكره العقيلي في ترجمة أشعث والخطيب (ص ۲۷۸، ج ۱۷) في المتفق والمعترق أيضًا والطريفي كذا في نسخ (المختصر ص ۳۵، ج ۵).
(6) سقط من هنا إلى قوله، بعلي من س و ر. و الزبادة من نصفه، منعمي والمخرجين لاي حبان.
(7) ذكره ابن حبان (ص ۲۸۹، ج ۳) و عنه الذهبي في الطبق (ص ۳۵، ج ۳)، وابن عراق (ص ۴۲۴، ج ۱).
(8) ر: وما أمنى، والمتبت من الميزان والمخرجين.
381 - حديث آخر: أنا محمد بن عبد الباقني بن أحمد قال أخرى حد بن أحمد قال نعم قال أنا أبو بكر الطلحي قال أنا محمد بن علي بن دحيم قال نا عباد بن سعيد الجعفي قال أنا محمد بن عثمان بن البهول (1) الجعفي [ قال حدثنا صالح (2) ون أبي الأسود بن أبي المطر عن الأعشى التقطي عن سلام (3) عن أبي بكر (4) قال: قال رسول الله ﷺ إن الله عهد إلى عهدة (5) في (6) على فقت: يا رب بني لي، فقال: سمعت. فقلت: إن علياً راية الهدى (8) وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة (9) التي ألمتها المتقنين، من أحبه أحبني ومن أغضني أغضني، فبشره بذلك (10) فأجابه علي (11) فقال: يا رسول الله أنا عبد الله وفي قضيته أن يعذبني (12) فبشرني، (13) وإن ين في الذي بشرتني به فلة أولي (14) بين، قال قلت: اللهم اجعل قلبه (15) ربيعة الإيمان (16) فقال الله: قد فعلت به ذلك، ثم أنه رفع إلى أنه سيغصه (17) من البلاط شيء لم يخص به أحداً من أصحابه، فقلت: يا رب (أخي (18) وصاحبي، فقال: إن هذا قد سبق أنه لمثلي ومبثلي به.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح وأكثر رواته محب بل.

382 - حديث آخر: أنبنا زاهير بن طاهر قال أني أنا أبو بكر البيهقي قال.

---

(1) كذا في س و ر. وهكذا في الميزان ووقع في الخليلة ابن أبي البهول.
(2) س: حناف.
(3) سقط من ر.
(4) الخليلة (ص 376، ج 1) وأوده الجهني (ص 376، ج 2) وله استاد آخر في الخليلة (ص 376، ج 1).
(5) وقد ذكر ابن الجوزي هذا الطريق في الموضوعات (ص 388، ج 1).
(6) سقط من ر. (7) ر: ابن علي.
(8) ر: الحادي وسقط هذا من س.
(9) ر: الكن.
(10) ر: البقي فيشر لا بذلك.
(11) سقط من ر. (12) ر: بعثه.
(13) ر: أبله أجل وأبلغ ربيعة الإيمان.
(14) س و ر: أبله أجل وأبلغ ربيعة الإيمان.
(15) س و ر: البهول أجل وأبلغ ربيعة الإيمان.
(16) ر: سخطه.
(17) الزوادة من الخليلة.

239
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال أنا محمد بن الفضل بن (1) محمد أبو سعيد الواعظ قال أنا أبو عبد الله محمد بن سعيد المروزي (2) قال تيمان بن عبد الرحمن السكري قال نا جند بن والق قال نا محمد بن عمر المازي (3) عن عباد الكلبي (4) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن فاطمة الصغرى عن الحسين بن علي عن
أمه فاطمة بنت (5) محمد ﷺ. ﴿قالت: خرج علينا رسول الله ﷺ عشية عفقة فقال: إن الله عز وجل باهلي بككم فغفر لكم عامة وغفر لعله خاصة، فأنى رسول الله ﷺ يرحم الله ﷺ عليكم غير هاب (1) ﴿لقومي ولا محاب لقرابي فهذا جبريل يخبرني أن السعيد كل السعيد من أحب علياً في حياته وبعد وفاته، وأن الشقي كل الشقي من أبغض علياً في حياته وبعد وفاته.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله، وعباد الكلبي ليس بشيء.
و قال النسائي وابن حبان (6): هو متروك.

383 حديث آخر: أنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال نا اسماعيل بن
مسعدة قال أخبرنا حكمة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن
أحمد بن هلال قال نا محمد بن يحيى بن ضريس قال نا عيسى بن عبد الله بن محمد
ابن عمر بن علي بن أبي طالب قال حدثني أبي عن أبيه عن جده علي (8) رضي الله
عنقه قال: قال رسول الله ﷺ: علي يعسوب المؤمنين والممال يعسوب المنافقين.
قال المؤلف: هذا حديث ليس صحيح، قال ابن حبان: عيسى بن عبد الله

(1) سقط لفظة (ن) من س. وفي ر: محمد بن الفضل محمد بن الفضل بن محمد والرجعة في تاريخ جرجان (ص 392).
(2) س: و: المروي. (3) ر: المراري.
(4) س: و: الكلبي والمنبت من الميزان (ص 276، ج 1).
(5) س: و: رواه الطبراني والبيهقي في فضائل الصحابة كبا في الزوائد (ص 132، ج 9) ومنتبه كنز
(6) س: جذور ر: نبات.
(7) ذكر السيوطي في الجامع الصغير (ص 65، ج 2) والمنتبه في كنز.
يروي عن أبيه عن أبيه(1) أشياء موضوعة وكان بهم ويفتى فبطل الاحتجاج به.

384 - حديث آخر: أنبنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب العشراوي
قال نا الدارقطني قال لنا أحمد بن محمد بن أبي بكر قال نا محمد بن علي بن خلف
قال نا حسين الأشرق قال حديثنا شريك عن الأعمش عن عطاء عن ابن عباس(2)
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: علي بن أبي طالب باب حطة من دخل منه(3) كان
مؤمنا ومن خرج منه كان كافراً.

قال الدارقطني: تفرد به حسين الأشرق عن شريك وليس بالقوي. قال
البخاري: حسين عنه منكر. وقال ابن عدي روى حديثاً منكرًا والبلاء(4)
عندي منه. وقال أبو عمر المذلي: هو كذاب.

385 - حديث آخر: أن محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أخبرنا حمد بن أحمد
الخضاد قال لنا أبو نعم الحافظ قال لنا أبو أحمد الأطرفي قال لنا أبو الحسين بن
أبي مقاتل قال حديثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال لنا محمد بن علي الوهبي(5)
الكوفي قال أنا أحمد بن عمران بن سلمة قال لنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم
عن علامة عن عبد الله(6) قال كنت عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن علي رضي الله عنه
قال: قسمت المحكمة(7) عشرة أجزاء فأعطي(8) علي تسع أجزاء والناس
جزءاً واحداً.

هذا حديث لا يصح وفيه مخالف.

(1) س: إمامة. وفي ر: إباه.

(2) رواه الدارقطني في الأفراد كما في الجامع الصغير (ص 35، ج 2) وكنت العائل (المتَّخِذ ص
30، ج 5).

(3) س: وهيب. وفي: ر: أبو هب.

(4) ر: وهيب.

(5) ر: ابن عبد الحسين.

(6) رواه أبو نعم في الحلية (ص 6، ج 1) والشيخ المتقي في الكنز (ص 156، ج 8).

(7) وفي ر: أبي كرمه هذى المحترف. (8) س: أخرفا.

241
حديث في أنه يقول على تأويل القرآن

386 - أنبأنا إسحاق بن أحمد قال أخبرنا أبو طاهر بن أبي الصقر قال أن أبا محمد عبد الله بن أحمد الحرازي قال لنا الحسن بن رشيد قال لنا أبو عبد الرحمن النسائي قال أنا محمد بن قدامة عن حرب عن الأعمش عن إسحاق بن رجاء عن أبيه عن أبي (1) سعيد قال: كنت جلسو نظرة رسول الله ﷺ عليه فخرج إلينا قد انتهى شمع نعله (2) فرمى بها إلى علي رضي الله عنه فقال: إن منكم من يقاطع على تأويل القرآن كنا قاتلنا (3) على تنزيله، فقال أبو بكر أنا؟ فقال عمر (4) أنا؟ قال: لا، ولكن خاصفا (5) النظر.

قال الدارقطني: إسحاق ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث يأتي عن التقاتش بما لا يشبه حديث الالباب (6).

387 - حديث آخر: أن محمد بن عبد الملك قال أنا إسحاق بن مسيدة قال أنا حزرة قال لنا ابن عدي قال أخبرنا يحيى بن البخترى قال أخبرنا عثمان بن عبد الله القرشي قال لنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر (8) قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي لو أن أتى أبغضوك لكببهم (7) الله ألما مناخرهم في النار.

(1) س: خر. وفي ر: جير. والمثبت من الخصائص، وله جبر عن أبي عبد الحميد والله أعلم.
(2) ذكره النسائي في خصائص علي (ص 29)، والخاكم في الأربعين وقال: صحيح على شرط الشيخين والله أعلم كم في ابن عراق (ص 387، ج 1) والمتنبي في كنز (المختار) ح 37.
(3) ج 5.
(7) قلت: هذا من أوهام المؤلف رحم الله فان الذي قاله الدارقطني: ضعيف. وابن حبان منكر الحديث. فهو إسحاق بن الحسين كما في المجروحين (ص 130، ج 1) والميزان (ص 228، ج 1) والضعفاء لابن الجوزي، والصبي في السنده فهو الزبيري وهو ثقة تكلم فيه الأزدي بلا حجة كذا في التقرب (ص 44، ج 9). وقال رجاء الرجال الصحيح غير فطر وهو ثقة.
(8) وردته الذهبي في الميزان (ص 44، ج 1).
(9) كذا في ر. وفي س: أدخلهم، وفي الميزان لاكمهم.

242
قال المصنف: هذا حديث لا يصح ابن عمة ذاهب الحديث، قال ابن حبان: 
وعثمان يضع الحديث على الثقات.

388 - حديث آخر: نا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحمد بن علي بن ثابت.
قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا عبد الله بن اسحاق بن إبراهيم البغوي قال نا عبد الله بن أحمد بن كثير الدورقي، وأحمد بن زهير قالا: نا الفيض.
نبرم بن عبد الله قال نا الفضل بن عميرة قالنا ميمون الكردي سموى عبد الله.
عامة: نا أبو نصير عن أبي عثمان النهدي عن علي بن أبي طالب قال: مرت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثة فقلت يا رسول الله ما أحسنها؟ قال: لك في الجنة خير منها. 
حتى مرت بالحديث: وقال أن أحمد بن زهير بسم حدائق - كل ذلك أقول له ويقول لك في الجنة خير منها، قال ثم جذبني: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم فقت: يا رسول الله ما يبيك؟ قال: ضعفان في صدور رجال عليك، لن يدؤوها لك، للأمر بعدي، فقلت: السلامة من ديني؟ نعم بسلامة من دينك.

389 - حديث آخر: أنبنا أساطيل بن أحمد قال أنا مسعدة قال نا جرارة قال أخبرنا ابن عدي قال أنا الساجي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن صالح قال حدثني أبي قال نا يحيى بن يحيى بن يونس بن خباب عن انس بن مالك قال: خرجت أنا وعلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيطن المدينة فمرنا بحديثة، فقال علي: ما أحسن هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حديثتكم في الجنة أحسن منها، حتى مر بسم حدائق ويتول مثلها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيكي، فقال:

(1) س: قال.
(2) س ور: أبو الفيض.
(3) س ور: عبد الله بهموعا من أبو نصير.
(4) ساقه الخطيب (ص 298، ج 12).
(5) الزيداء من البغدادي.
(6) س ور: الحديث.
(7) س ور: ثم لزبي وعملنا بعدي والنصور من البغدادي.
(8) أوده الذهبي (ص 480، ج 4) والمتنبي في كنز (المنتخب ص 53، ج 5).
(9) س: بحثية.

343
على: ما بيكك؟ قال ضيائه في صدور(1) قوم لا يبدونها حتى يفقدون.

قال المصدر: هذا حديثان ليس فيها صحيح، أما الأول فهي ضيائية.

قال يحيى بن معين: كذاب خبيث(2)، وأما الثاني فيونس مضطرب الحديث رويا;

هذا عن أنس ثم رواه عن عثمان بن زياد(3) عن أنس، قال الدارقطني: وهذا لاضطراب من يونس قال: وفيه شبهة مفرطة(4) كان يسب عثمان. وقال يحيى

ابن معين: يونس ليس بشيء رجل سوء. وقال النسائي: لا يجل الروية عنه.

- حديث آخر: أنا محمد بن عمر الأموي قال أنا عبد الصمد بن

المأمون قال نا الدارقطني قال نا علي بن عبد الله بن جعفر(5) قال نا محمد بن

حرب النسائي قال نا علي بن زيد الصدائي عن فطر عن حكم بن جبير عن

ابراهيم(6) عن علامة قال: قال علي رضي الله عنه: عهد إلي النبي ﷺ أن الأمة

ستغذر في(7).

قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير عن النخبي. قال أحمد: حكيم ضيف

الحديث. وقال السعدى: كاذب.

- حديث آخر: أنا الفزاز قال نا أحمد بن علي قال نا ابن رزق(8)

قال أخبرنا إسحاق بن محمد الصفار(9) قال نا الحسن بن عرفة قال حدثي سعيد

---

(1) ر: صدق.
(2) س: أبو الفيض وقع في ر تقديم وتأخير.
(3) س و ر: كذاب الحديث، وملابسة من البغدادي (ص 398، ج 12)، قلت: قال الذهبي في

الميزان (ص 366، ج 3)، روي عنه أبو زرعة وأبو حامد وهو مقارب الحال إن شاء الله.

وقال الحافظ: أخرج له الحاكم في المستدرك متحببه وذكره ابن حبان في الثقات كُي في اليسان

(ص 456، ج 4).
(4) ر: دما.
(5) س: بفرطه. وفي ر: مقرطه.
(6) س: جشر.
(7) ر: أبو هب.
(8) ر: سعدي. و س: سنترفي مصحفا. وأخرج الحاكم (ص 140، ج 3) باسناد آخر

وصحجه ووقفة الذهبي.
(9) س: ررق. وفي ر: ابن رقة. (10) ر: الفضة بن.
ابن محمد الوراق عن علي بن الحزور: قال سمعت أبو مريم الثقفي يقول سمعت عباس بن (1) ياسر يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول لعلي: يا علي طويبي من أحبك وصدق فيك، وويل لمن أبعضك وكذب فيك.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، قال البخاري: علي بن الحزور عنده عجائب.

392 - حديث آخر: أنا القزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا علي ابن المحسن قال أنا عبد الله بن أحمد بن يعقوب قال حدثني أحمد بن محمد بن جربي قال أنا أبو اسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن قال ناهون بن خالد بن ابن الكاتب قال نا عارم بن الفضل: قال نا قدامة بن النعاس عن الزهري قال سمعت أنس بن (2) مالك يقول: والله الذي لا إله إلا هو لسمعت رسول الله ﷺ يقول: عنوان صحفة المؤمن حب علي بن أبي طالب.


393 - حديث آخر: أنا أبا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أنا العتيقي قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال نا العقيبي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الفارسي قال نا محمد بن يحيى بن الضريس(1) قال نا خلف بن المبارك قال نا شريعة عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي(7) قال: سمعت رسول الله ﷺ.

(1) س: الجيرم. وفي ر: الحوز. والمثبت من البغدادي.
(2) س: المختب (ص 72، ج 9) وأوزده الجريبي (ص 118، ج 3) وقال: هذا باطل.
(3) س: المختب (ص 118، ج 3).
(4) سقط من ر. وفي استناده أيضًا تصحيف وتجزيف.
(5) قال المختب: شيخ مجهول وفي حديثه غرائب ومناقب.
(6) س: خرس.
(7) المذكرين في ترجع خلف، وأوزده الجوبي (ص 277، ج 1) ملخصًا وأوزده الجريبي (ص 101، ج 5) والمتقم في كنز (المستقب ص 51، ج 5).

٢٤٥
يقول: أعطيت في علي، خس خصال لم يعطها نبي في أحد قبلي، أما خصلة منها فإنه يقضي ديني ويراري عورتي، وأما الثانية فإنه الدايد عن حوضي، وأما الثالثة فإنه متكأة في طريق المحشر، يوم القيامة، ومما الرابعة فإن لوائي معه يوم القيامة وتحته آدم وما ولده، وأما الخامسة فإني لا أخشى أن يكون زانيًا بعد إحصان ولا كافرًا بعد إيمان.

قال العقيلي، ليس له من حدث أبي اسحاق أصل ولا من حدث شريك، وخلف لا يتابع على حدديثه من وجه يثبت وهو يجهول في النقل.

قال المؤلف: وفيه الحارث الأعور قال الشعبي، ابن المدني: كذاب.

394 - حديث آخر: أنا أبو منصور القرآز قال نا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي القاضي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جمع الغسانلي قال أخبرنا: أبو عبد الله محمد بن عماد الطران قال أنا أحمد بن غالب أبو العباس قال نا محمد بن يحيى بن الضريس قال نا عيسى بن عبد الله بن عمر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال حدثني أبي عن جده علي قال رسول الله ﷺ: سألت الله فيك خسا فأعطاني أربعاً ومنعني واحدة، سأله فأعطاني فك أتك أول [ من ] تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأنت معي ملك لواء الحمد، وأنت تحمله، وأعطاني أتك ولي المؤمنين من بعدي.

---

(1) ر: أبي. (2) ر: طريف.
(3) ر: ووري. (4) ر: الزابداً.
(5) ر: زقادة. (6) ر: لوتي.
(7) س و: لا. (8) س و: كامن.
(9) ر: البغي. (10) سقط من س.
(11) ر: عميد. (12) سقط من س و: ر.
(13) ساق الخطب (ص 369، ج 4).
(14) الزيداء من البغدادي.

246
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وقد ذكرنا آنفاً عن ابن حبان الحافظ أنه قال: عيسى يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضعه.

حديث في أمر الصحابة بالقتال مع علي صلوات الله عليه

395 - أنا أبو منصور بن خيرون عن أبي وهب الجوهرى عن السدارقى
عن أبي حانم بن حبان قال نا محمد بن المسبق قال
نآ علي بن المشى الطهوى قال
نا يعقوب بن خليفة عن الصالح بن أبي الأسود(1) عن علي بن الحزور(2) عن
الأصغي بن نباتة عن أبي أبواب(3) الأنصاري قال أمرنا رسول الله ﷺ بقتال
الناكثين والقاطنين والمارقين(4) قلت: يا رسول الله مع من؟ قال: مع علي ابن
أبي طالب.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح أما أصغ فقال: يحيى بن سعيد ليس بثقة
ولا يساوي شيئاً. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: فتى يحب علي
ابن أبي طالب فتأتي بالطعامات في الروايات فاستحفظ من أجلها الترك. وأما علي
ابن الحزور فقال يحيى: لا يجل لأحد أن يروي عنه. وقال أبو الفتح الأزدي: لا
اختلاف في تركه(6).

396 - حديث آخر: أنا القراز قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال أخبرنا
بشري بن عبد الله الرومي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حبان قال حدثنا عمر
ابن يوسف المخزني قال نا الحسن بن شداد قال نا الحسن بن بشر قال نا قيس عن
ليث بن محمد بن الأشعث عن ابن الحنفي عن علي بن(1) أبي طالب قال: قال

(1) س: صالح بن الأسود.
(2) س: الحزور.
(3) ذكره ابن حبان في المجريقين (ص 165، ج 1)، وأورد الذهبى (ص 271، ج 1)
ورواه الحكم في المستدرك (ص 139، ج 3) باستذانين مختلفين إلى أبي أبواب ضعيفين قاله
الذهبى في تلخيصه.
(4) ر: المناققين.
(5) قال الذهبى: وصالح واه. ميزان (ص 328، ج 2).
(6) ساقه الخطيب (ص 318، ج 11).

247
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والحسن بن بشر منكر الحديث عند العلماء.

397 - حديث آخر: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال لنا ابن بكر قال أخبرنا العتيقي قال أنا يوسف بن أحد قال أنا العقلي قال أنا أحمد بن داود القوسي قال نا إبراهيم بن سعيد قال أنا عبد الصمد بن نعسان عن كيسان أبي عمرو عن يزيد بن بالل عن علي قال (1): أوصائي رسول الله ﷺ ألا يغسله [ غيري (2)] فإن أحداً لا يرى عورته إلا طمست عيناه، قال علي: كان أسماء

ينالني الماء وهو مغمض [عينيه].

قال المؤلف: وهذا لا يصح وقد ضعف يحيى بن معين كيسان. ويزيد بن بلال لا يعرف (3).

398 - حديث آخر: أخبرنا عبد الوهاب قال أنا ابن المنظر قال أنا العتيقي قال أنا يوسف بن الدخيل قال أنا العقلي قال أنا محمد بن زيدان الكوفي قال أنا سلام بن سليمان المداني قال أنا شعبة عن العمي عن أبي الصديق الناجي (4) عن

____________________________

(1) في س: تخلله.
(2) قلت: قال أبو حامد وغيره صدوق وقال ابن خراش منكر الحديث وقال النسائي ليس بالقوي.
(3) ر: أبي عمرو وعن يزيد.
(4) ساقه العقلي في الضعفاء وأوردته الذهبي (ص 417، ج 3).
(5) سقط من س و ر.
(7) وقال العقلي: وقد روي في غسل النبي ﷺ بسناد أجد من هذا أنه غسله علي والإياش والفضل وغيرهم وليس فيه أن أحداً أغمض عينيه.

(7) س: الساجي.

458
أبي سعيد الحدرية قال: قال رسول الله ﷺ: معلق يا علي يوم القيامة عصا من عصي الجنة تذود بها الناس عن حوضي.


قال الخطيب: البرقي ويقال البسطامي: روى هذا الحديث عن الطلبكي

(1) ساقه العقل في الضعفاء في ترجمة سالم الطبراني في الأوسط كفا في الزوايد (ص 135، ج 9).
(2) في الطبراني: المنافقين.
(3) س: الطاهر، و: الطنجيري. والشتق من اللسان (ص 162، ج 1) وهو أبو الفرج حسن بن علي كنا في اللباب (ص 285، ج 2) وقعد سقط واستاء الطنجيري من البغدادي.
(4) وفي البغدادي، نا أبو ذر الطلبكي قال نا عليه وهو غفل كبا يعلم من مراجعة اللسان (ص 162، ج 1) والله أعلم.
(5) س: هارون.
(6) ساقه الخطيب (ص 106، ج 4) وأورده الذهبي (ص 49، ج 1).
(7) س: كمحتب حثرة.
(8) في البغدادي البسطامي والصواب ما في س و ر.

249
 وهو شيخ مجهول.

4 - حديث آخر: أنبأنا أبو زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقي قال:

أنا أبو عبد الله الحاكم قال أنا "أبو جبير" (3) محمد بن أحمد بن محمد المصاحفي قال حديثي أبي قال نا أحمد بن أبي "حبيب" (3) الحرجاني قال نا أبو معقل يزيد ابن معقل عن عقبة بن موسى عن سالم عن حذيفة (1) عن رسول الله ﷺ قال: إن الله عز وجل اتخذ خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً قصري في الجنة وقصر إبراهيم في الجنة متقابلين وقصر علي بن أبي طالب بين قصري وقصر إبراهيم في له (5) من حبيب بين خليلين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، يزيد بن معقل وعقبة بن موسى مجهولان.

1 - حديث آخر: أنبأنا أبو زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البيهقي قال:

أنا أبو عبد الله الحاكم قال نا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال نا أبو سلیان داوذ بن الحسين بن عقيل بن عبد الذهاني (1) قال أخبرني علي بن الحسن الخضر (7) قال نا جعفي المغيرة السعدي قال نا جبرير عن سلیان السفياني عن أبي عثمان النهدي عن سلیان الفارسي (8) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة ضربت لي قبة من ياقوتة حراء على يمين العرش، وضربت لإبراهيم قبة من ياقوتة خضراء على يسار العرش، وضربت فيا بينا لعلي بن أبي طالب قبة من

(1) قال الذهبي: هذا باطل. وقال الحافظ في الفسائل: الاستاذ مختلف أيضاً ما فيهم من يعرف سوى

(2) ر: حبيب.

(3) س و: الوجه.

(4) أخرجه البيهقي في فضائل الصحابة والحاكم في التاريخ كذا في كنز العمال (ص 156، ج 6).

(5) ر: قالة.

(6) لم أجد هذه النسية ولا ترجمه وعلل النسبة، والذهاني: نعم وقع في الباب (ص 443، ج 1).

(7) أبو سلیان داوذ بن الحسين بن عقيل بن سعید البروجيدي البيهقي، وقال: كان مكثرًا والله أعلم.

(8) كنز العمال (ص 156، ج 6) وقال المنقى: رواه البيهقي في الفضائل.

200
لؤلؤ بضاء فا ظنكم يجيب بين خليلين؟

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان (1): داود بن الحصين حدث عن الثقاب بما لا يشبه حديث الإثبات يجب مجانبة روايته (2).

402 - حديث آخر في هذا: أنا علي بن عبد الله قال أنا علي بن أحمد البنداري (3) قال أنا أبا عبد الله بن بطة قال حدثني محمد بن أحمد الرماذ قال: أنا محمد بن يعقوب قال حدثني جدي قال أنا محمد بن جعفر بن أبي مواتبة قال أنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عمار بن سيف (4) الصبي عن اسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله (5) بن أبي وأوفي قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم جمع ما كانوا (1) فقال: يا أصحاب محمد لقد أدارني الله منزلكم من منزلتي، قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: يا علي أما ترضى أن تكون منزلتك في الجنة مقابل منزلي؟ قال: بل بأي وأمي يا رسول الله، قال: فإن منزلتك في الجنة مقابل منزلتي.


403 - حديث آخر: أنا أبا زاهر بن طاهر قال أنا أبا البيهقي قال أنا الحاكم.

(1) سقط لفظة حبان من س.
(2) قلت: داود بن حصين هذا هو ابن سعيد لكن كلام ابن حبان هو في داود بن الحصين.
(3) عقيل بن منصور أبو سليمان من أهل المنتصورة روى عن إبراهيم بن الأشعث كما في المجروحين (ص 290، ج 1) والضعفاء ابن الجوزي، لكن لم أجد ترجمه في الميزان واللسان والله أعلم، قلت: بل فيه علي بن الحسن قالذه: روى عن يحيى بن المغيرة: يخبر كذب في فسائل على انتهى من الميزان (ص 1231، ج 3) واللسان (ص 219، ج 4).
(4) س أو ر: البنداري.
(5) رواه ابن عساكر والطبري كذا في كنزعلاج (ص 164، ج 6).
(6) كذا في س أو R. والله أعلم.
(7) سقط عن س.
(8) وقال يحيى أيضاً: ثقة كذا في التهذيب وقال في التقريب: لا أت_clients[2]
أبو عبد الله قال: نا محمد بن سلیمان بن منصور قال: أنا أباهيم بن علي الترمذي قال نا يحيى بن الحسن الفاطمي قال: نا أباهيم (1) بن أبي يحيى عن حاد بن سلیمة عن حيد بن أنس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: علي بن أبي طالب زاهر في الجنة كوكب الصبح لأهل الدنيا.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والفاطمي منهم وأباهيم بن أبي يحيى متروك.

حديث في وفاته

٤٠٤ - أبنا أبا عبد الوهاب قال أنا محمد بن المنظر (1) قال أنا أحد بن محمد العتيقي قال أنا يوسف بن الدخيل قال حديثنا أباهيم للعليقلبي قال: نا عمرو بن مرسا سألنا نا محمد بن بكير الخضروي قال: نا جعفر بن سلیمان عن محمد بن علي الكوفي عن سعد الإسکاف عن أصبغ بن نباتة قال: قال علي: إن خليلي (١) حدثني أني أضرب بسبيع عشرة مصمم (١) من رمضان، [ وهي الليلة التي مات فيها موسى، وأموت advantageous وعشرين مصمم من رمضان (١)] وهي الليلة التي رفع فيها عيسى.

قال المؤلف: هذا حديث موضوع فاما أصبغ قال يحيى: لا يساوي شيئاً. وأما

(1) س و ر: أباهيم بن يحيى.
(2) ذروة الحاكم في التاريخ كما في كنز المال (ص ١٥٥، ج ٦).
(3) سفط من س وفيه عنوان حديث آخر قبل أنبأنا عبد الوهاب والصابور حذفه.
(4) سفط من س.
(5) وفي ر محمد وکذا في الموضوعات (ص ٣٩٣، ج ١) ووقع في اللاله عمر مصحف.
(6) ذكره العقيلي ومعرف الذهني (ص ٢٧١، ج ١) والسهولي في اللاله (ص ٣٧٥، ج ١)
(7) والموقفي في كنز (المنتخب ص ٢٧، ج ٥) والمؤلف أيضاً في الموضوعات (ص ٣٩٣، ج ١)
(8) فنقاض.
(9) س و ر: مضي. وفي الموضوعات ضي وكذا في اللاله، والبحث من الميزان وکذا في العقيلي.
(10) الزراعة من العقيلي وغيره.

٢٥٢
حديث في فضل أبي بكر وعمر وعلي

405- أنا منصور القزاز قال أخرى أن بكر بن ثابت قال أنا علي بن
يمين بن جعفر الإمام قال نا سليمان بن أحمد الطبياني قال نا عبد الله بن محمد بن
وهمير الغزي قال حدثنا محمد بن أبي السري العقلاني قال نا عبد الرزاق قال أنا
النعين بن أبي شيبة عن سفيان عن أبي اسحاق عن زيد بن يشع"1 من
حذيفة2 قال: قال رسول الله ﷺ: "وإن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا
راغب في الآخرة وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين لا يأخذه
في الله لومة لائم، وإن وليتموها علياً فهاد مهتدي "بقيمكم"3 على صراط
مستقيم.

406- طريق آخر: أنباؤنا أن الحضور قال نا نا المذهب قال نا أحد بن
عمر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا نا أحمد بن
عبد الحميد بن أبي جعفر عن اسرائيل عن أبي اسحاق عن زيد بن يشع"4 عن
علي5 قال قول يا رسول الله من يؤمر بعدك؟ قال: أن تؤمروا أبا بكر تجدوه

1) زيد بن منبع.
2) ذكره الخطيب (ص 232، ج 3) وأبو نعم في الجليلة (ص 24، ج 1) وأخرجه الخطيب
أيضاً (ص 27، ج 11) من طريق أبي الصامت عن ابن ثيمر سفيان نا شريك عن أبي
إسحاق، وأخرجه الحاكم (ص 70، ج 4) باستاد آخر عن حذيفة وفيه أبو البقطان ضعفوه
وشريك شيعي لين الحديث قاله الجهني في تلخيصه.
3) بقيمكم.
4) رواه أحمد في المسند (ص 110chap، ج 1) وابنهم عبد الله في كتاب السنة (ص 189) وذكره
ابن حبان في الجروحيين (ص 209، ج 2) والحاكم (ص 37، ج 3) من طريقه عن الفضل
ابن مزوق عن أبي اسحاق، وابن أبي يعلى أيضاً في طبقات الحنابلة (ص 253، ج 1)
والجهني في الميزان (ص 363، ج 3) ورواه أبو نعم (ص 64، ج 1) أيضاً من طريق
إبراهيم بن مهارسة عن أبي اسحاق.

253
أخينا زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، وأن تؤمرOUR عمر تجدوه قوياً أمناً لا يخف في الله لومة لائم، وإن تؤمروا علياً ولا أراك فاعلين تجدوه هادياً مهدياً، يأخذ بكم الطريق المستقيم.

قال نآب عبد الله بن إبراهيم بن هيثم قال نآب ناهج بن عيسى بن حبان قال نآب المسند بن تقية قال نآب يونس بن أبي اسحاق عن أبي اسحاق عن زيده بن يشع"1 عن سلسلة الفارسي عن رسول الله ﷺ، إن قال في آخر أجله: أن تستخلصوا أبا بكر تجدوه قوياً في أمر [الله ضعيفاً في] نآب نفسه، وإن تستخلصوا عمر تجدوه قوياً في أمر الله، قوياً في أمر نفسه، وأن تستخلصوا علياً ولكن تفعلوا تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيم.

قال الدارقطني: تفرد به المسند بن تقية عن يونس عن أبيه، والحسن متروك الحديث. وقال المسند قلت: وقد رويتاه من سفيان عن أبي اسحاق2 إلا أنه اختلف عن زيده بن يشع، فتارة يقول عن سلسلة وتارة عن حذيفة وتارة يقول الراوي لا أذكر حذيفة أم لا3.

حديث في فضل الأربعة

488 - أنا ابن الحصين قال أنا أبو طالب العشاري عن ابن غيلان قال أنا أبو بكر الشافعي قال نآب أبو حجة أحمد بن عبد الله المروزي قال نآب داود4 بن الحسن العسكري قال نآب نا بشير بن داود عن شايع عن علي بن عاصم عن حيد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: إن على حوضي أربعة أركان، فأول ركن منها في يد أبي بكر، والركن الثاني في يد عمر، والركن الثالث في يد عثمان، والركن

---

1 (1) س: منبع.
2 (2) س: مرن.
3 (3) س: أبي اسحاق عن أبيه والحسن.
4 (4) س: أحيان.
5 (5) س: وير.
6 (6) س: داود.

365
الرابع في بد علي، فمن أحب أبيا بكر وأبغض عمر لم يسه أبو بكر، ومن أحب عمر وأبغض أبيا بكر لم يسه عمر، ومن أحب عثمان وأبغض عليا لم يسه عثمان، ومن أحب عليا وأبغض عثمان لم يسه علي، ومن أحسن القول في أبي بكر فقد أقام الدين، ومن أحسن القول في عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحسن القول في عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحسن القول في علي فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها ومن أحسن القول في أصحابي فهو مؤمن.

قال المصنف: هذاحدث لا يصح فيه ماجهيل، وعلي بن عاصم قال فيه يزيد.

ابن هارون: ما زلت لمعرفه بالكذب.

9 0 9 - حديث آخر: روى ابراهيم بن عبد الله المصري عن وكيع عن سبحانه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: إذا كان يوم القيامة يكون أبو بكر على أحد أركان الحوض، وعمر على الثاني، وعثمان على الثالث، وعلي على الرابع، فمن أبغض واحداً منهم لم يسه الآخر.

قال المؤلف: وهذا موضوع والتهم به ابراهيم المصري قال ابن حبان:

يسرق الحديث ويسيء»(2) ويروي عن النحات ما ليس من حديثهم.

1 0 0 - حديث آخر: روى مختار بن نافع التميمي عن «أبي حبان» عن أبيه عن علي(5) عن النبي ﷺ أنه قال: رحم الله أبا بكر زوجي إبنته وحلمني إلى دار الحرة وأعتق بلالاً من ماله، ورحم الله عمر يقول الحق وإن كان مراً، تركه الحق وما له من صديق، رحم الله عثمان تستحبه الملائكة، رحم الله علياً، اللهم أذل الحق معه حيث دار.

1 (1) ر. رسول.
2 (2) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 30 ج 1 و عنه النهي (ص 40 ج 1).
3 (3) مقنع من س. (4) س. ور. ابن حبان.
4 (5) رواه ابن حبان في المجروحين (ص 314 ج 3) والترمذي (ص 327 ج 4) وأورده الذهبي في الميزان (ص 80 ج 4).

200
قال المؤلف: هذا الحديث يعرف بختارٌ(1) قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتي بالمذعور عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المعتمد لذلك(2).

حديث آخر في فضله: أنبأنا اساعيل بن أحمد قال أخبرنا ابن مساعدة قال نا أبو عمرو القرشي(3) قال نا ابن عدي قال نا محمد بن علي بن روح قال نا أحد بن المقدام قال نا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوريب عن شهر ابن حوريب عن معاذ بن جبل قال خرج علينا رسول الله ﷺ، وعَيْنَهُ في يد أبي بكر وساره في يد عمر وعلي، واتخذه(4) بطرف رداره(5) وعثمان من خلفه قال:

هكذا ورق الكعبة ندخل الجنة.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح فلما شهر فقال ابن عدي: لا يتحيح بحديثه.

وقال ابن حبان: كان يروي عن الناقض المتضلال. وأما عبد الله بن خراش فقال أبو حامد الوزاري: ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: ليس بشيء.

باب في فضل الحسن والحسين

412 - أخبرنا علي بن عبد الله الزاغوني قال أنا علي بن أحمد بن البسري قال أنبأنا أبو عبد الله بن بطة العكبري قال حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال نا أبو الأحوص قال نا يزيد بن موهب المرمل قال نا أبو شهاب مسروح بن عمرو(1) عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر(2) قال دخلت على النبي ﷺ.

الزيادة من فيض النقدير (ص 9، ج 1).
(2) هزم السبطي في المجامع الصغير (ص 21، ج 1) لصحته، وردته المناوي في فيض.
(6) كذا في س: و، والصواب مسروح بن عبد الرحمن كي في الميزان (ص 97، ج 4).
(7) أخرجه الراهمي في أمثال الحديث (ص 131) وأورده الذهبي (ص 97، ج 4) في سير.
(8) البلاط (ص 170، ج 3) والملاحظ في اللسان (ص 21، ج 1) وقال الهنفي (ص 182، ج 9): أخرجه الطياري.

256
فإذا هو على أربع والحسن والحسين على ظهره وهو يجب بهما، وهو يقول: (1)
نعم الجمل جلكما ونعم العدلان أنتا.

(41)  - طريق آخر: أخبرنا ابن خيبر قال أنا ابن مسعدة قال أخرى حجة
ابن يوسف قال نا ابن عدي قال نا عمران بن موسى في فضالة قال نا عيسى بن
عبد الله بن سليمان قال نا أبو شهاب مسروح عن سفيان عن أبي الزبير عن
جابر (3) قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي على أربع وعلى ظهره (1)
الحسن والحسين، وهو يقول: نعم الجمل جلكما ونعم العدلان أنتا.

قال ابن عدي: هذا لا يعرف إلا بزيده بن موهب وقد سرقه عيسى بن
عبد الله منه وكان ضعيفاً يسرق الحديث. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا
حديث منكر.

وقال المصنف قلت: وفي الطريقين مسروح قال ابن حبان: لا يجوز
الاحتجاج به بحال لأنه يخالف الثقات في كل ما روى (4).

(41)  - حديث آخر: أنا القرار قال أخرى أحمد بن علي الحافظ قال نا
أبو الفرج محمد بن عبد الله بن شهريار قال أخرى سليمان بن أحمد الطبري قال
 حدثنا إبراهيم بن دستويه الشيرازي قال نا محمد بن يحيى الكندي قال نا عبد الله
ابن الأجلح عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس (5) قال: جاء العباس يعود النبي
 محمد صلى الله عليه وسلم في مرضه فرفعه وأجلسه في مجلسه على سريره، [فقال له رسول الله

(1) س ور: في القول. (2) س: عبيد الله.
(3) أخرج أبو عدي والعقيلي في الضعفاء.
(4) ر: ضره.
(5) كنا رواه ابن حبان في المجروحين (ص 19، ج 3).
(6) وقال العقيلي: لا ينبغي عليه ولا يعرف إلا به. وقال أبو حاتم: يحتاج إلى التوبة من حديث
باطل. رواه عن الثوري كنا في الميزان والنساء.
(7) رواه المطلب (ص 71، ج 6) والطبرياني في الصغير (ص 90، ج 1) والعقيلي في الضعفاء،
وأبوهذهب في الميزان (ص 173، ج 9).
حديث في فصل الحسن والعبد


قال الدارقطني: تفرد به موسى عن الأعمش. قال: يحيى بن معين: موسى بن عثمان ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.

حديث في فصل الحسن والعبد وأبيها وأمهما


(4) ورواه الطبراني كلا في الزوار (ص 186 ج 19، ج 190، ج 3).
قال ر�أع الطحاب قال تأ سلهم بن مهار قال تأ جابر عن مجاهد عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله، على حبيب الله، الحسن والحسين صفوئه الله، فذت أمة الله، على من باغضهم لعنة الله.

قال الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، وحديث محمد بن اسحاق المقرئ كثير المناكير.

417 - حديث آخر في ذلك: أن محمد بن عبد الملك قال تأ سابع بن مسيدة قال تأ حزرة بن يوسف قال تأ تا عبد العزيز قال حديثنا الجبار. وعلي بن زاطيا قال لا عثمان بن عبد الله الشامي قال أجلنا باب النهاية على أبي الزبير عن جابر ﷺ أن النبي ﷺ كتب هذا وعلي تجاهه فقال: يا علي ﷺ (4) أدنى من ضع خس في خسما يا علي خلفت أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعها، والحسين والحسن أغراسها، من تعلق بغض منها أدخله الجنة، وزاد ابن زاطيا. يا علي ﷺ (11) لو أن أمي صاموا حتى يكونوا كالخنادق، وصلوا حتى يكونوا كالذنوت (11) قال: ثم أبغضك كيهم الله على وجوههم في النار.

قال ابن عدي: هذا لا يرويه غير عثمان. وله أحاديث موضوعات، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات.

(1) سقط لفظة بن من س و ر.
(2) سقط لفظة من س و ر.
(3) سقط و ر.
(4) سقط و ر.
(5) سقط و ر.
(6) سقط و ر.
(7) سقط و ر.
(8) سقط و ر.
(9) سقط و ر.
(10) سوط في اللاأئ.
(11) سوط في اللاأئ.
حديث في فصل فاطمة

418 - أنا القرار قال أخبرنا أحد بن علي [قال أخبرنا علي] بن محمد
المعدل قال أنا عثمان بن أحمد الدقيق قال نا جعفر بن محمد الزهري قال نا محمد
ابن حيدر قال نا محمد بن عمرو الرازي عن حسن الأشر عن جبرير بن عبد
الحميد عن شعبة بن نعامة عن فاطمة بنت الحسن عن فاطمة(4) الكبرى قالت:
قال رسول الله ﷺ: كل بني آدم يشمون(3) إلى عصبة [أبهم(1) ] غير ولد
فاطمة فإنها أبهم وأنا عصتهم.
قال المصنف: هذا الحديث لا يصح(5) عن رسول الله ﷺ، قال ابن حيان:
لا يجوز الإحتجاج بشيبة بن نعامة(1).

حديث في أنها غسلت نفسها وماتت

419 - أنا عبد الله(7) بن علي المقرئ(8) قال أنا أبو منصور محمد بن أحمد

(1) مقتطف من س.
(2) ساقة الخطيب (ص 385، ج 11) ورواه الطبراني وأبو يعلى كي في الزوائد(ص 173، ج 9).
(3) س: يتخون و: يتبثون.
(4) الزيداء من المصح.
(5) قال الصفاوي في المعاصد الحسنة (ص 322): شعبة ضعيف ورواة فاطمة عن جدتها مرسلة،
ولكن له شاهد عند الطبراني عن جابر وبرويو أيضا عن ابن عباس وبعضه يقوه بعضاً وقول
ابن الجوزي في العدل المتناهية: أنه لا يصح ليس بجدية النهي. قلت: أما حدث جابر فذكره
أيضا المتنبي في الزوائد (ص 172، ج 9) وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك، وأما حدث
ابن عباس فقد تقدم آنفا وفيه محمد بن علي الحجري الككندي ليس بغثة والأجلج رسمي
بالتشبع فقول الصفاوي ليس بجيد عندي والله أعلم.
(6) ذكره ابن حيان في الثقات أيضاً فكانه غفل عن ذكره في الضعفاء كماله، وقد ذكر في
الضعفاء ابن الجوزي وقال البازر: لين الحديث اللسان (ص 159، ج 3) ورومز السبئي في
الجامع الصغير (ص 91، ج 2) لحسن وتعقب المناوي في فيض (ص 17، ج 5): قول
الصنايف هو حسن غير حسن.
(7) وفي الموضوعات لابن جوزي: عبد الله والصواب عبد الله راجع طبقات الرجال للذهبي (ص
364، ج 2) وغاية النهأية للجزي (ص 7).
(8) س: المقرئ.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح في إسناد ابن اسحاق، وقد كتبه مالك وهشام بن عروة، وفيه علي بن عاصم قال: يزيد بن هارون: ما زلت نعرفه

(1) في المسند: عبد الله، وفي الموضوعات: عبد الله بن أبي رافع وكذا في تحرير الزبدي (ص 270 ج 2). وقد روى عن أبي رافع ابنه عبد الله وأحفاده عبد الله بن علي بن أبي رافع كبي في التهذيب (ص 92 ج 16) والاصابة (ص 165 ج 7) فليس فضلاً.

(2) رواه أحمد (ص 461 ج 7) لكن وضع فيه أم سلمى والصواب ما أثبتناه، وابن بيد (ص 271 ج 8) ذكره المؤلف في الموضوعات (ص 277 ج 3) أيضاً.

(4) ر: فوضوها.

(5) س: الجد.

(7) س: كان.

(8) قال الحافظ في التلخيص (ص 170): وأفحش القول في ابن اسحاق راويه وغيره وقد تولى رد ذلك على ابن عبد الهادي في التنقيح، قلت: أما كلام ابن عبد الهادي فذكره الزبدي في تحريره (ص 201 ج 2) فلا يراجع إليه.


361
بالكذب. وكان أحمد سيء الرأي فيه، وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي:

مروك الحديث.

وقال المصنف: وكيف يكون صحيحاً واللفل إذا شرع يحدث الموت فكيف يقع قبله، ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة وحوسب(1)، فكان يخفي على علي عليه السلام، ثم إن أحمد والشافعي يتجانان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة عليها السلام.

حديث في غض الأبصار عند حشر فاطمة

قد روي عن علي وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وعائشة. أما الحديث على فله أربعة طرق:

٤٣٠ - الطريق الأول: أنا علي بن عبيد الله الزاغوني قال أخبرنا علي بن أحمد بن البندار قال أني أبان أبوب عبد الله بن بطة قال أنا أبو بكر أحمد بن محمد السري قال نا ابراهيم بن عبد الله بن عمر قال نا عباس بن الوثيد بن بكار قال نا خالد الواسطي عن بنان عن الشعي عن أبي جحيفة عن علي(1) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجاب يا أهل الجمع غضا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد ﷺ حتى تمر.

٤٣١ - الطريق الثاني: أخبرنا علي بن عبيد الله قال أنا علي بن أحمد قال أني أبان بن بطة قال حدثني أبوب عيسى موسى بن محمد البسطامي قال نا عباس بن بكار قال نا خالد بن عبد الله الواسطي عن بنان(2) عن الشعي عن أبي جحيفة عن علي(3) عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ إذا كان يوم القيامة نادى مناد...

(1) د: هوشب.
(2) رواه الخاكم (ص ١٥٣، ج ٣) وتمام في فوائده وابن حبان في المجرحيين (ص ١٧٩، ج ٣).
(3) وذكره الشهبي (ص ٣٨٢، ج ٣) والسيوطي في الجامع الصغير (ص ٣٣، ج ١)．
(4) ذكره الشهبي (ص ٣٨٢، ج ٣) والسيوطي في الآل١٠.
تحت الحجج: يا أيها الناس غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم (1) حتى تمر فاطمة على الصراط.

الطريق الثالث: أنا علي بن عبد الله قال أخبرنا علي بن أحمد قال أني أنا ابن بطة قال نأ أبو بكر أحد بن سليان قال نأ إبراهيم بن عبد الله البصري قال نأ عبد الحميد بن بحر قال حدثنا خالد عن بيان عن الشعيبي عن أبي جحيفة عن علي (2) قال رسول الله تعالى: إذا كان يوم القيامة قبل يا أهل الجمع غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمد فتمر وعليها ربطتان خضروان.

الطريق الرابع: أنا علي قال أنا علي قال أني أنا ابن بطة قال نأ عبد الملك بن محمد قال نأ عبد الحميد قال نأ خالد الواسطي عن بيان عن الشعيبي عن أبي جحيفة عن علي قال: قال رسول الله تعالى: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يا أهل الجمع غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد تريد أن تمر فتمر وعليها ربطتان بيضاوان.

وأما حديث أبي أبوب: قال نأ علي بن عبد الله قال نأ علي بن أحمد قال أني أنا ابن بطة قال نأ أبو جعفر محمد بن عمر بن البخترى قال نأ محمد ابن يوسف أبو العباس القرشي قال نأ الحسين بن الحسن الأشقر قال نأ قيس بن الربيع عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن باتنة عن أبي أيوب (3) الأنصاري قال: قال رسول الله تعالى: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم حتى (تجوز فاطمة بنت رسول الله) على الصراط، فتمر ومعها سبعون ألف جارية من (1) الخور العين كالبرق اللامع.

(1) سقط من ر.
(2) الحاكم (ص 161، ج 3)، وأورده الذهبي (ص 538، ج 2).
(3) ورواه أبو بكر الشافعي في الفيلانات كما في الآلف (ص 340، ج 1).
(4) سقط من ر.
425 - أما حديث أبي سعيد: أبناً محمد بن ناصر قال: أبناً أبو عبقرة، قال أن محمد بن جعفر بن عبان قال أن أبي عبد الباري قال أنه كان حديث أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم. قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم. قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم. قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم.

426 - وأما حديث أبي هريرة: أبناً محمد بن ناصر قال: أبناً أبو عبقرة، قال أن محمد بن جعفر بن عبان قال أنه كان حديث عن أبي عبد الباري قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم. قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم. قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم. قال أنه كان حديث عن أبي سعيد بن منيح بن أبي سورم.

427 - أما حديث عائشة فله طريقان. الطريق الأول: أنا منصور، القرازي قال أن أبو بكر بن ثابت قال أنه كان حديث محمد بن الحسن القاضي قال أنه كان حديث محمد بن الحسن القاضي. قال أنه كان حديث محمد بن الحسن القاضي. قال أنه كان حديث محمد بن الحسن القاضي. قال أنه كان حديث محمد بن الحسن القاضي.

(1) س و ر: إدريس. والمشتت من اللسان واللائل.
(2) س و ر: أبو نكرة.
(3) رواه الأزدي كيا في اللآل (ص 464، ج 1) وأورده الحافظ في اللسان (ص 415، ج 2).
(4) رواه الأزدي كيا في اللآل (ص 464، ج 1).
(5) سقط لنفسة وأبوو من س و ر.
(6) ساقه الخطيب (ص 468، ج 1) وأورده الذهبي (ص 548، ج 1).


وأما حديث أبي أبيب فيه سعد: بن طريق الكذاب وفيه قيس بن الربيع.
قال يحيى: ليس بشيء وكان يتشيع. وفيه الكذابي وقد كذبه.

وأما حديث أبي سعيد فقال الأزدي الحافظ: هذا حديث منكر. وقد رواه العباسي بن بكار عن خالد الطحان عن بيان عن الشهابي وهو أيضاً طريق لا يحمل مثله ولا يصح من هذين الطريقين ولم يرو هذا الحديث عن خالد الطحان عن الحريري ولا عن خالد عن بيان أحد من يرجع إلى قوله. وقد حدث عن خالد الطحان عام ممن الثقات فلم نجد عن أحد منهم هذا، وداؤد بن إبراهيم العقيل.

(1) ر: الأخد النمل.
(2) الزيدا من تاريخ بغداد وفي ر: قال جاد لحاد بن سلمة.
(3) رواه المخطوب (ص 141، ج 8).
(4) قال الدارقطني: صحيح الأسانيد ولكن قالذهبي: لا والله بل موضوع والعباس قال الدارقطني: متروك. وقال في المناذ في ترجمه: هذا من أبايمي ومشابه، وحكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه السبتي وصحح في الجامع الصغير (ص 33، ج 1) ولم يأت بشيء سوى أن له شاهداً أنه من فيض التقدير (ص 429، ج 1).
(5) ز: ظال كتبه. (6) س: سعيد.

265
كذاب لا ينتهج به.
وأما حديث أبي هريرة ففيه الورمز قال أحمد ترك الناس حديثه وفيه عمر: إن عمران قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات والضعف على رواياته.
وأما حديث عائشة ففي الطريق الأول شاذٌ (1) بن فياض قال ابن حبان: كان يقلب الأسند ويرفع الموضوعات (2)، وفي الطريق الثاني جار جاد وهو مجهول.

حديث في تفسير (3) آیة محمد
429 - أنبأنا عبد الوهاب (4) قال لنا ابن بكران قال نا العتيقي قال أنا يوسف بن أحد قال نا العقيلي قال حدثني علي بن عبد العزيز قال نا مسلم بن إبراهيم قال لنا نافع أبو هرمز عن أنس (5) قال سكن النبي ﷺ من آل محمد؟ قال: كل مؤمن تقري.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، ونافع يغلب على

(1) قلت: وثقه أبو حاتم وقال الساجي: صدوق عنه مناكير كما في التهذيب (ص 399، ج 4).
(2) وقال الحافظ في التقرب: صدوق له أوهام وأفراح. قلت: وفق الحسن بن معاذ وقد اضطرابة في استفاده فقال: مرة ثنا شاذ عن حجاد، وقال مرة: حدثنا الربيع بن يحيى حدثني جار لهداء، وهسنين ذكره الخطيب ولم يذكره يجري ولا تعديل وقال الشهابي في تلميحه الواهبات: ليس بثقة. وقال في حديثه المذكور انه باطل مبته مختصراً من ابن عراق (ص 418، ج 1).
(3) قلت وقال الشهابي في الميزان (ص 548، ج 1): فالحسن قد اضطراب في استفاده ومع اضطرابه أتى بهذا الباطل.
(4) و في ر: المزوفرات.
(5) في ر: حذفة تفسير.
(6) من محمد بن عبد الوهاب، وفي ر: محمد بن عبد الوهاب، والصواب ما أثبت.
(7) ذكر العقيلي في ترجمة نافع، والذهبي عنه (ص 343، ج 4)، والبيهقي في السين (ص 152، ج 4)، وأخرجه الطبراني في الصغير (ص 5، ج 1)، وابن مرديخه كما في التفسير.
(8) لا ابن كثير (ص 206، ج 3) وفي استفاده نوح بن أبي مريم، كذبوا في الحديث وقال ابن المبارك: كان يضع كما في التقرب (ص 577).
حديث الوهم، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه ووضعه. (1) هو وأحمد بن حنبل، وقال يحيى مرة: كذاب. وقال الدارقطني: متروك. (2)

حديث في حجة أهل البيت

430 - أنا القازاق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أنا الحسن بن الحسين.

التاريخ: قال أخبرنا أحد بن نصر بن عبد الله الزارع قال نا أبو (3) العباس أحد ابن رزقوه قال نا يحيى بن معين قال نا هشام بن يوسف قال نا عبد الله بن سليمان.

الولي: عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس (4) قال: قال رسول الله ﷺ: أحبوا الله ما يغذوه به من نعمة، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبه. (5)

قال الخطيب: أحد (8) بن رزقوه غير معروف عندها والزارع لا يقوم به حجة. (9)

(1) ر: وصغداً.

(2) وقال البيهقي: لا يجل الاحتجاج بثنا، فإن العلامة أبي هرمز بصري كذبه يحيى بن معين وضعه أحمد بن حنبل وغيرها من الحفاظ.

(3) س و ر: أحد بن عبد الله بن الزارع وفي تاريخ بغداد أحد بن عبد الله بن نصر الزارع، والصواب ما أثبتنا أنظر ترجمته في تاريخ الخطيب (ص 184، ج 5) وبيعة الاعتدال (ص 116، ج 1).

(4) س: العباس.

(5) رواه الخطيب (ص 121، ج 4) والترمذي (ص 343، ج 4) والحماك (ص 150، ج 3) وأبو نعم في الحلية (ص 311، ج 3) والذهبي بإسناده في الميزان (ص 432، ج 2).

(6) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص 101، ج 1).

(7) س: يحب الله.


(9) قلت: لم يتفقه به الدارع.

267
حديث في محاربة الرسول بعدم أهل البيت

431 - أنا القرؤان نا أحمد بن علي قال نا محمد بن الحسن القطان قال نا
عبد الباقر بن قانع نا أحمد بن علي الخزاز قال حديثنا أحمد بن حامم قال حديثنا
تليد(1) بن سليان عن أبي الحجفي عن أبي حازم بن أبي هريرة(2) قال: نظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب بن حاريك
 وسلم من سالمكم.

قال المؤلف: وهذا لا يصح تليد بن سليان كان رافضًا يشبه عثمان قال أحمد
ويحيى: كان كاذباً.

حديث في الوصية بعترته

432 - أنباءنا عبد الوهاب الأناطلي قال أنا(3) محمد بن المظفر قال نا
أحمد ابن محمد العبدي قال حديثنا يوسف بن الدخيل قال حديثنا أبو جعفر العقيلي
قال نا أحمد بن يحيى الخلواني قال نا عبد الله بن داهر قال نا عبد الله بن عبد

(1) س: بليد.
(2) رواه الخطبي (ص 137، ج 7، والخزاز (ص 149، ج 3) وأحمد (ص 442، ج 2)
وقال الخزاز: هذا حديث حسن من حديث أبي عبد الله أحمد بن حنبيل عن تليد بن سليان فاني
لم أجد له رواية غيرها وله شاهد عن زيد بن أرقم. قلت: تليد ضعيف رافض وقد اختلف
قول أحمد فيه فقال مرة: لا يأت الله بزوره: كان يكتب. وقد قال الخزاز: ردي المذهب منكر
الحديث كذبه جامعه من العلماء كنا في التهديب (ص 105، ج 1) فكيف يكون حسنًا؟ وأما
الشاهد فثناه فيه أساطير ابن نصر كأعرف الذهبي في الميزان (ص 176، ج 1)، وفيه
السدي رمي بالتيغ حتى كان ي舍م أبا بكر وعمر ومع ذلك صبح مولى أم سلمة لم يذكر
ساباعاً من زيد قاله البخاري. كما في التهديب (ص 409، ج 4) فهو منقطع، وقال الترمذي:
صحيح غير معروف كما في الميزان (ص 307، ج 2) ولا يعتبر بتوثيق ابن حبان وحده فلا
يصلح للاستشهاد كما لا ينفي على من له إمام في فن هذا الشأن.

(3) س ور: قال أنا محمد قال نا محمد بن المظفر.

268
القدوس عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فكر فيكم السلف: كتاب الله وعترتي، وأنها لن يزالاً جمعًا حتى يرد علي الحوض فإنظرنا كيف تخلفون فيها.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، أما عطية فقد ضعفه أحمد ويحيى وغيرهما.


حديث في فضل فاطمة بنت أسد

۴۳۳ـ. أنا محمد بن القاسم البغدادي قال أنا حد بن أحمد قال أنا أبو نعم الحافظ قال أنا سليمان بن أحد قال حدثنا أحمد بن حاد بن زغبة قال: أنا روح ابن صالح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم عن انس قال لما ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها رسول الله ﷺ فجلس عند رأسها فقال: يرحم الله [فإنك] كنت أمي بعد أبي، تجوعين وتشبعين وتعرين وتيسينين، وتميمين نفسك، طيب الطعام وطعاميني، تردين بذلك وجه الله عز وجل والدار الآخرة ثم أمر أن تغسل ثلاثاً ثم بلغ الماء الذي فيه الكافور سكب رسول الله ﷺ [بيده] ثrice، ثم خلع

-----------------------------
(1) رواه العقلي في الضعفاء، في ترجمة ابن داهر قال: وقد رواه أحمد (ص ۵۹، ج ۳)، والرمدي (ص ۳۴۳، ج ۴) وأبو يعلى وابن سعد (ج ۲، ج ۱۹۴). من طرق عن عطية، وهو ضعيف لا يجل كتب حدثه إلا على جهة التجربة بدلص في الكافي بابي سعيد فيضن الحدي، وقد صنف الشيخ محمد نافع رسالة تأثيرة في الأديان ساها. حديث ثقيلين. وتبت طرق هذا الحديث فأجاد وأحسن جراح الله خيراً.
(2) س: إن يرى إلا، وفي: إن يراه. والتنشيط من العقلي.
(3) رو: حداد وعبيد.
(4) رو: أبو نعم في الجلية (ص ۱۲۱، ج ۲) والطبراني في الكبير والأوسط كلا في زوالد الهندي (ص ۲۵۷، ج ۹).
(5) رو: تكونون، وفي رو: تكسرن. (۶) رو: يمتعي لعبد.
(۷) رو: وجه إلا عز وجل.
(۸) رو: وهو من س.
(۹) سقط من ر.
حديث في فضل عبد الرحمن بن عوف

434 - أن أبان عبد الوهاب بن المبارك قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال أنا أحمد بن محمد الطليقي قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال: نا محمد بن عمرو العقيلي قال حدثنا عبد الله بن مرة قال: أنا ميوقر بن محمد الزهري قال: نا عبد العزيز بن عمران عن عبد الرحمن بن حمّد عن أبيه عن أم كلووم. أتى: حدثني سربة بنت صفوان، قالت: قال لي رسول الله ﷺ من يخطب أم كلووم؟ أتى: قلت:

(1) سقط من ر.
(2) الزبادة من المنها.
(3) س: حفر.
(4) ر: اللهم اغفر لأمي.
(5) س: حجبها.
(6) سقط من س.
(7) سقط من ر.
(8) قال ابن عدي: لله أحاديث كثيرة في بعضها نكرة، وضعه الدارقطني وقال ابن مكولا: ضعفه. وقال ابن يونس: رواه عنه منكير. ووثته الحاكم وذكره ابن حيان في اللقان كما في المسند (ص 404، ج 2) قلت: تأهلها معروف وقد ذكره الشيخ الألباني في سلسله

الضعفاء رقم 21 للراجع إليه.

(9) ذكره العقيلي في ترجمة عبد العزيز بن عمران.
(10) سقط من الضعفاء للعقيلي.
فلانون قال: فأين أنتم عن عبد الرحمن بن عوف فإنه سيد المسلمين وخيرهم أمرائه.

قال العقيلي: لا يعرف إلا بعبد العزيز وهو غير محفوظ.


حديث في فضل ذي الجناحين

435 - أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال نا أحمد بن علي بن ثابت الخطيبي
قال أخبرني محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال نا أبو الحسن محمد بن عثمان الغزوي (3) المعروف بابن بويان قال نا محمد بن علي الوراق ويعرف بجحдан قال نا محمد بن حسان السلمي (1) قال نا سيف بن محمد بن أخت سفيان عن سفيان عن سلمة بن كهل عن حبة عن علي بن (4) أبي طالب قال: بيننا أنا مع النبي صلى الله عليه في حير لأبي طالب، أمره علينا أبو طالب فصر (5) به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عم ألا تنزل فتاصلي معا؟ فقال: يا ابن أخي إني لأعمر أنك على حق ولكنني أكره (7) أن أسجد فتعلوني استي (8)، ولكن إني با جعفر فصل (9) جناح ابن عمك، فنزل

(1) قلت: هذا من أوهام المؤلف رحه الله فان في الاستناد يعقوب بن محمد الزيدي أبو يوسف المذيتي وهو صدوق كثير الخطاوة كما في التقرير. وقال أحمد والنسائي وابن حبان إنما هو في يعقوب بن الويلد أبو يوسف المذيتي كما في الميزان.
(2) س: موصت.
(3) س: مقترح. والصلة من البغدادي.
(4) س: المهن.
(5) س: سبق الحذب (ص: 34، ج: 27).
(6) س: فيضر.
(7) س: أكثر وفي ر: أكر.
(8) في س: رأسي.
(9) س: فصل.

271
جعفر فصل عن يسار النبي ﷺ، فلا قضى النبي ﷺ صلاته النغف، إلى جعفر
فقال: أما أن الله قد وصلك بجناحيين (1) تطير بها في الجنة كما وصلت جناح ابن
عمك.

قال أبو بكر الخطيبي: تفرد برواية هذا الحديث عن سفيان سيف ولا نعلم
روايه عنه إلا السمتي.

وقال المصنف قلت: أما سيف فقال أحمد: يضع الحديث. وقال يعني: كان
كذاباً خبيشاً. وقال الدارقطني: متروك. وأنا السمتي فضعفه الرازي
والدارقطني (2).

أحاديث في ذكر معاوية

حديث في الدعاء له بأن يعلمه الكتاب والحساب (3) وفيه عن ابن عباس
والعرباب ومسلمة بن خثيد وأبي هريرة.

وأما حديث ابن عباس: أنا أبو منصور بن خيرون قال أنا ابن
مسعدة قال أبا حزرة بن يوسف قال نا ابن عدي قال أنا أحد بن علي المدني قال
نا محمد بن إبراهيم أبو أمية قال نا أسحق بن كعب قال نا عثمان بن عبد الرحمن
الجمحي (4) عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس (5) قال: قال رسول الله ﷺ:
للهوم معاوية الكتاب والحساب وقى العذاب.

وأما حديث العرباب فله طريقان:

437 - الطريق الأول: نا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال نا أحد

(1) س: جناحي، وفي ر: مناخر.

(2) وثقة الدارقطني أيضاً وقال ابن ميعين: لا يأس به. وذكره ابن حيان في الثقاف كما في التهذيب
(ص 111، ج 9).

(3) م: الخسانت.

(4) قال العدو: هكذا ذكره ابن عدي هنا فوهم إنما هو الوقائي لا الجمعي.

(5) أوردته الذهبي (ص 47، ج 3).

272
ابن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد البندار قال أبا نانا عبيد الله بن محمد بن بطة قال:
 حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثني سويد بن سعيد.
 قال ابن بطة وأخبرنا رضوان بن أحمد الصيدلاني قال نا محمد بن عبد الملك.
 الدقيق قال حدثنا هارون بن معروف قال نا سير نينج كلاهما عن معاوية.
 ابن صالح عن يونس بن سيف عن الحارد بن زياد عن أبي رهم (1) السباعي عن
 العرياض (2) بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب.
«وقاء» (3). العذاب.

الطريق الثاني: أنا علي بن عبد الله قال أنا علي بن أحمد قال أبا نانا
 ابن بطة قال نا أبو القاسم البغوي قال نا إبراهيم بن هانى قال نا أبو صالح عبد
 الله بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارد بن زياد عن أبي رهم أنه سمع
 عن «العرياض» (4) بن سارية يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الله» (5).
علم معاوية الكتاب والحساب وَقۡهۡ (1). العذاب.

(2) وأما حديث مسلم: فأخبرنا علي بن عبد الله قال نا علي بن أحمد
 قال أبا نانا ابن بطة قال نا أبو محمد عبد الله بن سليمان الثامني قال نا حنبل.
 اسحاق قال: «نا» (6) أبو سلمة قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم. قال ابن بطة:
 ونا الفاضلي المحامي قال نا يوسف بن موسي قال نا حسن الأشيب قال نا أبو
 هلال قال نا «جليلة» (8) بن عطية عن مسلمة (9) مخلد قال سمعت رسول الله ﷺ.
«بكل» يقول: اللهم علم معاوية الكتاب، ومكن له في البلاد، وقه العذاب.

(1) هو أحزاب بن أسد السباعي ويقال السمعي مختلف في صحبته كأ في التهذيب (ص 190، ج 1).
(2) رواه أحمد (ص 137، ج 4)، والبزار والطبراني كا في الزوائد (ص 356، ج 9).
(3) وأووه الذهبي في النبالة (ص 8، ج 3).
(4) ر: وقد. (5) ر: ماس.
(5) سقط من ر.
(6) ر: وقد. (7) سقط من ر.
(8) ر: حتيل.
(9) رواه الطبراني وابن حبان وإسحاق كا في الزوائد (ص 357، ج 9) وكنز (المتخب ص 277، ج 5) وذكره الذهبي في النبالة (ص 82، ج 3) ولكن وقع فيه رجل عن مسلمة.
وقال: فيه رجل مجهول. 273
0 440 - وأما حديث أبي هريرة: أخبرنا علي بن عبد الله قال أنا علي بن
أحمد قال أنبياء ابن بطة قال نا ابن مخلد قال نا أحمد بن محمد بن الحجاج قال نا
عبد الرحمن بن نافع بن ذرت (1) قال نا محمد بن يزيد وكان من العباد عن محمد
ابن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ احتجم فرأى معاوية
موضع الخاتم فأمره برأسه (2) فقبله، فوقع النبي ﷺ رأسه فقال: يا معاوية
ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لما رأيت موضع الخاتم لم أملك
نفسي حتى وقبلته (3)، قال: ولم ذلك؟ قال حيا لرسول الله ﷺ قال: الله,
وقال: فنظر (4) النبي ﷺ فقال: الله علمه الكلاب والحساب وقده العذاب.
قال المؤلف هذا الأحاديث ليس منها ما يصح، أما حديث ابن عباس (2)
ففيه عثمان (1) بن عبد الرحمن قال أبو حاتم: لا يتجزه.
[ وأما حديث العريض ففي الطريق الأول معاوية بن صالح قال الرازي: لا
يتجزه (5)] وفي الطريق الثاني عبد الله بن صالح (6) قال أحمد: ليس هو شيء.
وأما حديث مسلمة ففيه أبو (7) هلال وكان يحيى بن سعيد لا يبعث به وقال
يزيد بن زريع: عدلت عن [أبي بكر الحذلي وأبي هلال الراسي (1)] عمداً.
وأما حديث أبي هريرة ففيه محمد (11) بن يزيد وهو مجهول.

(1) ر: ذكرت. (2) ر: ابن أحمد. (3) ر: قبلة.
(4) س: وظفوا. (5) ر: ابن عثمان.
(6) تب المؤلف ابي يحيى رجحنا الله وهذا من أوهام ابن عدي كذا ذكرنا أنها، وعثمان بن عبد
الرحمن بن الحسني صوبيل الوقاصي متروك كما صرح الندفي وقال في النبائل (ص 82 ح.
(7) بعد حديث العريض: وللحديث شاهد قوي. كأنه هو هذا الطريق والله أعلم.
(8) سماً من س. قلت: وله الحذر بن زيد وهو مجهول.
(9) قلت: هو أيضاً منقطع لأنه بوس شاهد عبد الله سنة 173 وولد عبد الله أحمد.
(10) قال الخلف في النقول: صدق فيه ابن. قلت: وجيدة لم يسمع من مساحة فهو مرسوه كما في
الزوايد (ص 578 ج 9 ج). (11) سماً من ر.
(12) س: ر: عبد الله. والصحيح ما أنتَته قال الندفي في المبرز (ص 87 ج 4) يزيد بن زريع
العميد حدثنا محمد بن عمرو بن عقمة فذكر خيراً موضوعاً أظهروه في فضائل معاوية

274
حديث في الدعاء له بأن يجعله هادياً مهياماً

فيه عن عمير وعبد الرحمن بن أبي عميرة (۱)

۴۴۱ - فأما حديث عمر: قالنا علي بن عبيد الله قال أنا علي بن أحمد قال أنبيانا ابن بتلة قال تابع يابوي (۲) قال حدثني محمد بن اسحاق قال أخبرني هشام ابن عمار قال لنا عبد العزيز بن الويلد بن سليمان بن أبي السائب القرشي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ول معاوية بن أبي سفيان فقالا (۳): ولا حديث السن فقال: تلوموني (۴) وأنا سمعت رسول الله ﷺ يقول: اللهم اجعله هادياً ومهدياً.

۴۴۲ - وأما حديث عبد الرحمن: قالنا علي بن عبد الله قال أخبرنا علي قال أنبيانا ابن بتلة قال حدثنا القافلاني (۵) وابن خلد (۶) [ نا۷] محمد بن اسحاق قال لنا يحيى بن معين قالنا أبومسهر قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن بزيذ (۸) عبد الرحمن (۹) بن أبي عميرة قال: سمعت النبي ﷺ يدعور لمعاوية فقال: اللهم اجعله هادياً مهدياً.

(۱) ر: أبي عميرة
(۲) ر: العوب
(۳) ذكره الذهبي في النبائل (ص۴۴، ج۳)
(۴) س: فقال
(۵) س: تلوموني.
(۶) س: القافلاني. وفي ر: القافلاني. والصواب ما أثبته
(۷) س: قال
(۸) س: في نص ور
(۹) س: ور

(۱۰) أخرجه الترمذي (ص۵۴۴، ج۴) والخطيب (ص۲۰۷، ج۱) والبخاري في التاريخ (ص۲۴۰، ج۳، ق۱) (ص۲۷۷، ج۱، ق۱) بإسناده عن أبي مسهر، وهكذا رواه مروان بن محمد عن سعيد عن ربيعة كما في أخرأسهان (ص۱۸۰، ج۱) والويلد بن مسلم كما في المسند (ص۳۱۶، ج۶) والCompiler (ص۳۵۸، ج۸)، ولكن رواه ابن قاثع وأبو نعيم أيضاً عن طريق الويلد عن بونس بن مبارزة عن ابن أبي عميرة كما في الإصابة (ص۱۷۵، ج۴) والCompiler (ص۳۵۸، ج۸)
قال المصدر: هذان حديثان(1) لما يصحان مدارها على محمد بن اسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخى ولم يكن ثقة، كان قتيبة بن سعيد يذكره بأسوأ الذكر ويقول حدثت(2) أنه بالكوفة شم ء المؤمنين فأراد أخذه فهر(3)، وذكر سليان الشاذلوني في شيء لم يكن عند الشاذلوني في شيء فروى هو فيه باباً فقال الشاذلوني: ليس من هذا شيء. وقال أبو صالح بن محمد الحافظ: كان محمد ابن اسحاق كذاباً يضع للكلام استناداً ويروي أحاديث مناكير. وقال ابن حبان: يأتي عن الثقاب ما ليس من حديث الأثبات كأنه كان المعتمد لها لا يكتب خديه إلا للإعتراف.

وقال المؤلف: نوى هذا الحديث من طريق آخر.

443 - أخبرنا أبو البركات بن علي قال أنا أبو بكر الطوسي قال نا أبو الاسم العطبى قال نا أبو مسهر قال نا سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة عن النبي  قال في معاوية: اللهم اجعله هادياً واهداً به. قال الدارقطني: اسباعيل(4) بن محمد ضيف كذاب.

حديث في ذكر رشده

444 - أنا علي بن عبد الله قال أخبرنا علي بن أحمد قال أنبأنا ابن باطة قال نا عبد الله بن محمد بن اسحاق قال نا محمد بن ابراهيم المقسيم(5) قلت:

(1) قلت: استناد حديث الترمذي وأحمد استناد حسن، وقال الترمذي: حسن غيري وأقر مخضهر الذهبي في النبالة (ص 83، ج 3)، وقال ابن تهون: ليس له علة إلا الاضطراب كما في الإصابة (ص 175، ج 4)، قلت: ليس هنالك اضطراب وله تعالى رواه سعيد عن ربيعة ويونس كليهما والله أعلم. وأما قول ابن أبي البر بأن عبد الرحمن لا تصح صحبه، فغير صحيح تقهـ ابن تهون وقال أبو حاتم والبخارى وابن السكن وابن سعد وابن حبان: إن له صحبة وذكرهم في الصحابة والله أعلم.

(2) س: حديث. وفي ر: حديث.

(3) س و ر: فربه. والشتيب من البغدادي (ص 335، ج 1).

(4) كما في س و ر وله تعالى سقط من الأسان.

(5) كما في س و ر.
الحسن بن سالم قال حدثنا الحسن بن الربيع قال نا أبو يوسف الصلحي
(1) قال نا عبد الرحمن بن مهدي عن اسحاق بن يحيى عن طلحة عن عمء عيسى بن طلحة عن
طلحة بن عبيد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لمعاوية: إنه موفق الأمر أو
رشيد الأمر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن سعيد: اسحاق بن يحيى شبه
لا شيء. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أحمد والنسائي:
متروك.

حديث في عمة الله تعالى لمعاوية

فيه عن أبي موسى وزيد بن ثابت.

445 - فأما حديث أبي موسى، أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال نا ابن
بكرا قلنا العتيقي قال نا يوسف قال حدثنا العقلي قال نا عبيد الملقب قال نا
بشر بن بشار (2). قال نا عبد الله بن بكار عن أبيه عن جده عن أبي موسى (3)
قال: دخل النبي ﷺ على أم حبيبة ورأس معاوية في حجرها تقبله، فقال لها:
أحبينه؟ فقالت: وما لي لا أحب أخي، قال: فإن الله ورسوله يحبانه.

قال العقلي: عبد الله بن بكار مجهول حديثه غير محفوظ.

446 - أما حديث زيد: نا علي بن عبيد الله قال نا علي بن أحمد قال نبأنا
ابن بطة قال حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال نا أبو بكر أحمد بن
هارون قال نا حرب بن سهيل قال حدثنا محمد بن مصفي قال نا محمد بن رجز
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال:
طاف النبي ﷺ على نسائه فأتاها أم حبيبة فإذا معاوية نائم على فخذها، فلما رأى

(1) ر: الطليحي. (2) س: يسار.
(3) رواه العقلي في الضمامة في ترجمة ابن بكار وأوردته الذهبي أيضاً (ص 398، ج 2) وفي
النابلاء (ص 86، ج 3).

277
النبي ﷺ، همّت أن توقظه، فقال النبي ﷺ: دعه أحببه؟ فقال: وبك، وفين أبيه وهو أخى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: [الله (1)] أشد حياً له منك كأنا أراؤه على رفاه الجنة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أحد:

هو مضطرب الحديث. وقال يحيى والرازي: لا يحتج به.

حديث آخر في ولايته

447 - أنبأنا اسباع بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال نا عبد الله بن محمد بن ياسين قال نا الحسن بن شبيب قال نا مروان بن معاوية قال حديثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن (1) عمر قال كنا عند رسول الله ﷺ فقال: لبلى بعض مداين الشام رجل عازر (2) منيع هو مني و أنا منه. فقال الرجل منهم: من هو يا رسول الله؟ فقال رسول الله ﷺ: بقضيبي كان في يده في قفّا معاوية: هو هذا.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن عدي: الحسن بن شبيب يحدث عن الثقافت بباطل. قال الرازي: لا يحتج عبد الرحمن بن عبد الله.

حديث يدل على أنه من أهل الجنة

448 - أنا أبو القاسم بن السمرقندي قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة قال نا أبو أحمد بن عدي نا أحمد بن الحسن الصوفي قال نا محمد بن قدامة الجوهري قال نا عبد الله بن يحيى المدفوب عن اسباع بن عباس (3) عن عبد الرحمن بن دينار عن أبيه عن ابن (3) عمر قال: قال رسول الله ﷺ: الآن يطلع

(1) سقط من ر.
(2) سقط من س.
(3) أوردته الذهبي في الميزان (ص 495، ج 1).
(4) س و د: عن بن منيع، والتمتبت من الذهبي.
(5) س: عباس.
(6) أوردته الذهبي (ص 495، ج 1).

278
عليكم رجل من أهل الجنة فطلع معاوية.

449 - طريق آخر: أخبرنا علي بن عبيد الله قال أنا ابن السري قال أنا ابن
بطة قال نا أبو علي اسمايل بن محمد الصفاق قال نا العباس بن محمد الدروي (1) قال
حدثنا عبد العزيز بن بجر المروزي قال نا اسمايل بن عياش الحمصي عن عبد
الرحمن بن دينار (2) عن أبيه عن ابن عمر (3) قال: قال رسول الله ﷺ: يدخل
عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية ثم قال: من الغد [ مثل
ذلك] فدخل معاوية، ثم قال من الغد مثل ذلك، فدخل معاوية، فقال رجل: هذا
هو؟ قال: هذا هو، ثم قال رسول الله ﷺ: أنت مني بأعذارك منك
لتزاحماني على باب الجنة كهاتين السباحة (1) والواسطي.

450 - طريق ثالث: أخبرنا علي بن عبيد الله قال أنا علي بن أحمد قال
أبراهيم ابن بطة قال نا عثمان بن أحمد بن نافع بن أحمد البقري (4) قال
حدثنا محمد بن قدامة الجوهري قال نا عبد العزيز بن بجر (5) عن اسمايل بن
عياش عن عبد الرحمن بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:
يطلع من هذا الباب رجل من أهل الجنة فطلع معاوية.

451 - طريق رابع: أخبرنا علي قال أنا علي قال أخبرنا ابن بطة قال نا
أحمد بن سليمان النجدي (6) قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبيل قال نا عبد العزيز بن
بجر (7) عن اسمايل بن عياش عن عبد الرحمن بن دينار عن أبيه (8) عن عبد الله
ابن دينار عن ابن عمر (9) قال: قال رسول الله ﷺ: يدخل عليكم رجل من
أهل الجنة فطلع معاوية.

(1) ر: التوري. (2) س و ر: تهان.
(3) أورده الذهبي (ص 623، ج 2) وابن عراق (ص 135، ج 2) وقال رواه الدليمي.
(7) س: يحيى وكذا في الحلية والصابور ما أثبتناه.
(8) سقط من ر.
(9) أخرجه أبو نعم في الحلية (ص 939، ج 10).
وقال المؤلف: هذا حديث لا يصح من جمع طرقه، وقد ذكرونا في الذي قبله أن عبد الرحمن لا ينتج به وأمما عبد الله بن يحيى فمجهم(1) وأساعيل بن عياش ضعيف، قال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه وهو لا يعلم فخرج عن حد الإحتجاج به.

قال المؤلف: وقد روى عنه وأنه من أهل النار وذلك حال أخرى أيضاً.

وقد روى عبد المجيد بن أبي رواح عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة معاوية بن أبي سفيان.

قال مهني سألت أحد يحيى عن هذا فقال: ليس صحيح وعبد المجيد لم يسمع من عبد الله شيخة ف ينبغي أن يكون قد أخذه عن إنسان فدلله فحدث به.

قال المصنف قلت: كان الخميدي يتكلم في عبد المجيد وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي المناكر عن المشاهير فاستحق الترك.

وقال المصنف: وقد روى نحو حديث ابن عمر من حديث أبي ذر ولا يصح(2).

(1) وافقه الذهبي على جهالة عبد العزيز [والصواب عبد الله] ووصفه بالمؤدب ثم قال إن عباساً الدوري روى عن عبد العزيز بن يحيى يعني الذي وله الموحدة والراء في آخر وقال مشهور وما رأيت أحداً يضعه بل إساعيل صاحب عجاجين من المجاسرين أنتهى، ونافض ذلك في الميزان فقال: عبد العزيز بن يحيى يعني يحيى يحيى يحيى، وقد طعن فيه أنتهى من ابن عراق (ص 30، ج 2) قلت: في كلام ابن عراق بعض النظرة ووقع منه فيه تخطيط فقد قال الذهبي (ص 524، ج 2) عبد الله بن يحيى المؤدب عن إساعيل بن عياش يحيى ببايته في فضل معاوية لا يدرى من ذا، وقال أيضاً (ص 95، ج 1) المؤدب مجهول فكان سرقه فإنه ليس صحيح، وأما عبد العزيز بن يحيى يعني يحيى يحيى يحيى فقد روي عنه إساعيل بن عياش يحيى ببايته وقد طعن فيه. نعم قال في المغني (ص 396، ج 2) ينظر من ذا، فنافض الذهبي على ما ذكره ابن عراق إلا أن المؤدب ليس هو رد العزيز: ومع ذلك نقل كلام الذهبي على همّاش ابن عراق وبه وتهيبيه دون بين وله تعالى.

(2) قال الشوكاني في الفوائد المجموع (ص 407): هو موضوع.

(3) وقال ابن المخزي في المناخ (ص 117): وكال حديث في ذم معاوية فهو كذب.

280
حديث في فضل الصحابة

452 - أنا الفرزاز قال أخبرنا أبو بكر ابن ثابت قال أخبرنا محمد بن
اسعيل بن عمر البجلي قال نا يوسف بن عمر البجلي قرئ على أحد بن
أبي زهير البخاري وأنا أسمع قيل له حديثك علي بن اسعيل قال نا أبو معاذ
رجل بن سعيد قال نا سل بيان بن عمرو النخعي وأنا أسمع قال حدثنا ابن أبي
عياش وحيد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله
نظر في قلوب العباد، فلم يجد قلباً أتقى من أصحابه، ولذلك اختارهم
فجعلهم أصحاباً، فما استحسنوا فهو عند الله حسن وما استسلموا فهو عند
الله قبيح.

قال المؤلف: تفرد به النخعي قال أحد بن حنبل: كان يضع الحديث.

وقال المؤلف أيضاً قلت: وهذا الحديث إذا يعرف من كلام ابن مسعود.

حديث في فضل جاعة من الصحابة

453 - نا يحيى بن علي المديني قال: أنا أبو منصور محمد بن
عبد العزيز العكري قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن مهدي العرشي قال نا
جعفر الخلدي قال حدثني الحسن بن تيمية الباجي. قال حدثني ابراهيم بن
سعيد قال حدثنا المأمون قال حدثني سفيان بن عبيدة عن سالم بن أبي [ حفصة عن
عبد الله بن ميلل عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال سمعت النبي ﷺ يقول:
يقول: أعطى كل نبي سبعة نجاء، فقال: أعطيت أنا أربعة عشر نجاء.)

(1) رواه الخطيب (ص 165، ج 4).
(2) وقعت في س تصحيح وتعريف وذا في ر.
(3) س: وما استفتحوا.
(4) س: و ر: ابن أحمد بن حنبل.
(5) ر: المدبر.
(6) ر: الفرضي.
(7) رواه أحمد (ص 149، ج 1) عن معاوية بن هشام عن سفيان عن سالم عن رجل عن عبد الله
ابن ميلل عن علي موقوفاً.
(8) س: خيار.

281
علي وفاطمة والحسن والحسين وحزة وجعفر وأبو بكر وعمر وأبي مسعود وبلال 
وعمار وأبو ذر وسلمان والمقداد.

454 - طريق ثان: أنها أنا محمد بن أبي طاهر البيضاو قال أنا علي بن إبراهيم 
الباقلياني قال أخرى أبو بكر بن مالك قال ن عبد الله بن أحمد بن حنبيل قال 
حذفني أبي قال ن أبو قيم قال ن فطر عن كثير بن نافع (1) قال السمرابي علما ً يقلون (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبل نبي 
الله ميليل قال سمعت علياً يقول (1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن قبل نبي 
إلا وقد أعطى سبعة، ورافع، وإني أعطيت أربعة عشر، حزرة وجعفر 
ولي وحسن وحسين وأبو بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وأيوب وأبي ذر 
والمقداد وحذيفة وسلمان وعمر وبلال.

455 - طريق ثالث: أننا محمد بن ناصر قال أخرى أبو النجاشي بن النمري 
قال ن علي بن «الحسن» (2) قال ن عبد الله بن إبراهيم الزينبي قال ن الحسن بن 
`عنزة` (3) قال ن محمد بن الصباح قال ن علي بن هشام عن كثير النواة عن عبد 
الله بن ميليل قال سمعت علياً يقول إن لكل نبي سبعة (نجا) وأعطي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نبياً: أنا وابني الحسن والحسين وجعفر وأبو بكر 
وعمر وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمر وأبي ذر والمقداد وسلمان.

456 - طريق رابع: أنها أخرى ابن الحضنة قال ن ابن المذهب قال أنا أحمد 
ابن جعفر قال ن عبد الله بن أحمد قال حذفني أبي قال ن محمد بن الصباح قال نا 
سابع بن زكريا عن كثير النواة عن عبد الله بن ميليل قال سمعت علياً رضي 
الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من نبي (4) ) كان قبله إلا وقد 
أعطي سبعة نجاء، ورافع، وإني أعطيت أربعة عشر وربما نفياً (8) نبياً سبعة

(1) س: ور: كثير يهابي. والثابت من المصدر.
(2) رواه أحمد (ص 148، ج 1)، وأورده النجاشي في سير النبلاء (ص 345، ج 1).
(3) س: رافع، (4) س: الحسن، (5) س: علويون.
(6) قال النجاشي في النبلاء: رواه علي بن هاشم عن كثير النواة فوقفه علي رضي الله عنه وهو 
أشبه.
(7) (8) الزائدة من المصدر (ص 388، ج 1)، وقد رواه الترمذي (ص 343، ج 1) من طريق =

٢٨٢
من قريش وسبعة من المهاجرين.

وقال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما الطريق الأول فعمد الإبداعي، وقد ذكرنا في مواضع أنه كان كذاباً صناعاً للحديث.

وأما الثاني والثالث والرابع: فمدارها على كثير النواء قال النسائي: كان ضعيفاً. وقال ابن عدي: كان غالباً في التشيع [مرطاً (1)] فيه.

457 - حديث آخر: روى نعم بن حماد قال: نصر بني الرحم بن زيد العمري عن أبيه عن سعيد بن المسبح عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعيد؟ فأوحى إلي (2) يا محمد إن أصحابك بنيي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فييمن أخذبشي ما هم عليه من اختلافهم فهو (عندي) على مدى.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، نعم (3) مجروح. قال يحيى بن معين: عبد الرحم كاذب.

حديث في فضل علي وسلمان


سفيان عن كثير عن أبي ادريس عن السبب بن نخبة عن علي مرفوعاً وقال: هذا حديث حسن غريب، وفي تفسيره نظر فإن النواء ضعيف كما قال المؤلف.

(1) سقط من.
(2) أخرجه الجرير في الأبهان، وابن عسكر كما في الجامع الصغير (ص 58، ج 2) وذكره الذهبي (ص 95، ج 2) والشيخ الإبانى في السلسلة الضعيفة (رقم 80) ومالك الكلام واحد فليراجع إليه.
(3) ر: كان
(4) فنقل: بل هو صدوق يخطئ كي تقدم والسأة من العجم.

283
قال ابن عدي: أحد بن أبي روح لم يكون أحديه باستقامة لا يكتب هذا إلا من حديثه ولا يتابع عليه.

الحديث في فضل علي وعمر وسلمان

قال المصنف: هذا الحديث لا يصح، وأبو ربيعة اسمه زيد بن عوف ولقبه فهد. قال ابن المديني: ذهب الحديث. وقال الغلاغ و المسلم بن الحجاج: متروك الحديث.

(1) أورده الذهبي (ص 98، ج 1) وقال: هو موضوع على هذا الاستاد.
(2) الزباء من الميزان.
(3) كذا في س و قد سقط من الاستاد و سلطان أو أكثر والله أعلم.
(4) ر: النمشل.
(5) و: يحيى بن أبي بكر أبو زكريا، والصواب ما أثبتته.
(6) آخرجه الترمذي (ص 344، ج 4) والطبراني كا في الزوائد (ص 344، ج 9)، وأبان حبان في المجردين (ص 121، ج 1)، وأورده الذهبي في النيلاء (ص 255، ج 1).
(7) الميزان (ص 250، ج 1).
(8) لكن حسن الترمذي وقال الهلبي: رجاء رجال الصحبح غير أبي ربيعة الأثداء.
(9) قلت: هذا من أوجه المؤلف رحم الله، فإن الأثداء هو أبو ربيعة عمر بن ربيعة رويبة عن الحسن عنه الحسن بن صالح كا في التهذيب (ص 94، ج 12) ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم: منكر الحديث كا في الجرح والتعديل (ص 199، ج 3، ق 1) وأما أبو ربيعة زيد بن عوف ولقبه فهد فهو غير الأثداء كا هو مصرب في كتب القوم، وذكر ابن حبان في المجردين هذا الحديث في ترجية اسماء بن سلمة المكي أبو ربيعة وكناه في التهذيب (ص 331، ج 1) والميزان (ص 348، ج 1) أبو اسحاق والله أعلم.

284
حديث في فضل الأنصار


تفرد به حسان قال: ابن حبان: يقلب حسان الأخبار عن الثقات لا يجعل الاحتجاج به باللائحة.


قال الدارقطني: المحفوظ هذا عن ابن عباس، وأسيد ليس بالقوي.

(1) ذكره الذهبي (ص 280، ج 1).
(2) س: أخايب، و: أخايب، والشبث من الميزان.
(3) ذكره المؤلف في الموضوعات (ص 39، ج 2) باستاد آخر عن الموتري.
(4) س و: العلم، والشبث مس: ابن عراق (ص 12، ج 2) والموضوعات.
(5) س: أبو إسحاق.

285
وقال المصنف قلت: قال يحيى بن معين: أسيد كذاب. وقال ابن حبان: سرق الحديث وبروي عن الثقات المناكير (1).

حديث في أولاد عبد المطلب

337 - أنا أبو (2) منصور القرازي قال: أن أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أبي خالد الغزاري قال: نا داود بن رشيد قال: نا يوسف بن نافع قال: نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن سفيان (3) قال: سمعت عثمان (1) بن عفان يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: من صنع صنيعة إلى أحد من خلف عبد المطلب في الدنيا فحل مكافأته إذا لقيته.

قال المتنبئ: هذا حديث لا يصح وقد ضعف أحمد عبد الرحمن بن أبي الزناد.

وقال: لا يجتبر بحديثه.

حديث في فضل بن هاشم

338 - أنا أبو منصور القرازي قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا الطنجريري (4) قال: نا أبو محمد عبد الله بن الحسن البزاز قال: نا أبو بكر بن أبي هذليقال: نا عبد الرحمن بن مسلم المقرئ قال: نا نعم (1) بن سلمان بن قنبر قال:

(1) ر: عثمان بن حارثة.
(2) ر: أبو إسحاق.
(3) س: و: عثمان.
(4) س: عثمان الخضبي (ص 23: 66)
(5) س: عثمان الخضبي (ص 23: 66)
(6) ر: عثمان.

(1) هو يعم من سلمان بن عبد الله في المصنف للذهبي (ص 4: 67, ج 3) وقال الحافظ في المسند (ال 22: 67) يعم من سلمان بن قنبر قال ابن الغزالي: لا يعرف. فيثني عليه. ولا هو معروف منهم. البصري متروك. احترام أول اسمه. من كتب لم تكن تهتم:

(1) المجلة ثم نون.

382
سمعت أنس بن مالك يقول: [قال رسول الله ﷺ: لو أني أخذت] 

 menjike باب الجنة ما بدأت إلا بكم يا بني هاشم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: نعم يضع الحديث على

انس.

حديث في فضل العباس وأولاده

۴۶۵ – أنا أبو منصور القراز قال فاطم بن مالك بن ثابت قال أخبرنا أبو

سعيد محمد بن موسي الصيري قال فاطم بن مالك بن ثابت قال أخبرنا أبو

يهي بن جعفر بن أبي طالب قال نابي عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن

مكحول عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: [لا بلى] إذا

كانت غدًا الاثنين فانت أنت وولدك، قال: فغاً (١) وغدونا معه فأتلبنا كساء

له ثم قال: اللهم أغفر للعباس ولولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبًا لله

أخله في ولده.

أخرنا القراز قال فاطم بن مالك بن ثابت [قال أنا البرقان قال نابي محمد بن

العباس العصامي قال نابي عقوب بن اسحاق الحافظ (٣)] (٩) قال نابي أبو علي صالح

ابن محمد بن عمر الأدمي قال أنكروا على الخلفاء (٧) يعني عبد الوهاب حديثًا

رواه عن مكحول في فضل العباس، وما أنكروا عليه غيره وكان يحيي بن معين

يعين: هذا موضوع، وعبد الوهاب لم يقل فيه «حدثنا ثور» (١) ولعله دلس فيه

وهذا نظرية.

(١) سُمِّقت من سُرٍ. (٢) سُمِّمت. (٣) سُمِّمت. (٤) دُكِّر قصة الخطب (١٣٤، ٣، ٢، ١٢، ١٣) والجاهلي في المحرز (١٣٢، ١٣) سُمِّمت. (٥) سُمِّمت. (٦) سُمِّمت. (٧) سُمِّمت. (٨) سُمِّمت. (٩) سُمِّمت.
حديث في فضل عبد الله بن عباس

476 - أَنَّ الْقَزَّازَ قَالَ نَا أَحْدَثُ بِنَ عُلَيَّ قَالَ نَا أَبُو سَعِيدُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَسَنٍ قَالَ نَا أَحْدَثُ بِنَ جَعْفَرَ بْنَ أَحْبَادَ الْسَمَّارِ (1) قَالَ نَا أَحْدَثُ بِنَ عَمْرُوٍ (2) بْنَ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ بْنُ سَنَانٍ (3) قَالَ حَدِيثًا كُوثر بْنَ حَكِيمٍ عِنْ نَافِعٍ عِنْ أَبِي عُمَرٍ (4) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا إِنَّ أَمَيْنَ هَذِهِ الأَمَّةَ [أَبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ وَأَنَّ حَبْرَ هذِهِ الأَمَّةَ يَوْمَ الْوَجْرَاءَ] بْنُ عَبْسٍ. (5)

قَالَ المُصْنِفُ: هَذِهِ الْحَدِيثَ لَا يَصْحِحُ عِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ أَحْدَثُ بِنَ حَنْبِيلٍ: أَحَادِيثُ كُوثر بِواطِلِ ليسَ بِشَيءٍ. وَقَالَ أَبِي حَبَّانَ: يَوْرِي المُثَانِكِ عَنِ المَشَاهِدِ وَيَبْتَغُى عَنِ النِّقَاطِ لَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِ الْإِثْيَابِ. (6)

حديث في خلافة بني العباس

477 - أَنَّ المُحَمَّدَانَ، بْنِ عَبْدُ الْمُلُكِ وَأَبِي عُمَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَافِرًا نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ المَأْمُونِ قَالَ حَدِيثًا الدَّارَقْطِيَ قَالَ نَا أَبُو القَاسِمٍ (7) قَالَ نَا مُحَمَّدُ الْبَاقِريٌّ (8) قَالَ نَا عَلِيٌّ بْنَ أَحْدَثُ السَّوَاقِ قَالَ أَبِي عُمَرٍ بْنُ رَاشِدٍ الْجَارِي قَالَ حَدِيثًا عَبْدُ اللَّهِ (9) بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ صَالِحٍ مُولُى الْمَوَافَأَةِ عِنْ أَبِي عُمَرٍ بْنُ عُمَرَ بْنُ دِينَارٍ

(1) رُ: السَّهَرِ، ص. 24 وَرُ: عُمَرٍ.
(2) رُ: السَّهَرِ، ص. 24 وَرُ: سَيْرِ.
(3) ذَكَرَهُ الْخَلِيْطُ (ص. 546، ج. 3 و 8) والْبَلَّيْيِ (ص. 546، ج. 4).
(4) سُمِّيْتُ مِنْ سَوَاءٍ.
(5) هَذَا لَا ذَنَبُ فِيهِ لِلْحَسَنِ وَالْمَحْلُ فِيهِ عَلَى كُوثر.
(6) رُ: أَبِ يَرَامِ.
(7) سُ: الْبَقَائِيَ، وَالْبَقَائِيَ، وَتَرَجَّهُ الْبَقَائِيَ (ص. 299، ج. 1). وَظَاهَرَ سِيَاقُ الْبَلَّيْيِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ رَوَاهُ عِنْ مُحَمَّدٍ بْنُ صَالِحٍ وَلَهَّ أَعْلَمٍ.
عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليكون في ولده يعني الواجب ملوك يلون. أمر أمي يعز الله تعالى بهم الدين.

قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن محمد ولم يرو عنه إلا عمر.

وقال المؤلف لقت: وأما محمد بن (3) صالح فقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الإحتجاج بفراذه، وأما عمر بن راشد فقال أحمد بن حنبل: لا يساوي حديثه شيئاً. وقال ابن حبان: لا يجل ذكره إلا على سبيل القدح يضع الحديث.

فريد ٤۸٨ـ حديث آخر: أنبأنا عبد الوهاب قال أنا المبارك بن عبد الحبار قال نا أبو محمد المحمداوي قال نا الدارقطني قال نا القاضي أبو عمر قال نا عبد الله ابن شبيب قال حدثني أبا سهيل عن محمد بن حباب عن يحيى بن مخلد عن ابن هريرة (1) قال رسول الله ﷺ: قال للعباس: فيكم النبوة والمملكة.

تفرد به ابن شبيب (1) قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به وكان فضلك الراري يجل ضرب عنقه.

(1) أخرجه الدارقطني في الأفادات كما في الجامع السفري (ص ٢٥٨، ج ٢) وأورده النهيبي (ص ١٩٦، ج ٣).
(2) س: يكون أمر أمي بعد الله.
(3) قلت: محمد بن صالح هذا هو المذني الأقرق مولى بني فهر كما في التهذيب (ص ٣٦٨، ج ٩) والميزان (ص ٥٨١، ج ٣) والمجرمين (ص ٤٦٠، ج ٢) وذكره ابن حبان أيضاً في التهذيب، وموسى التوفامة صاحب بن ننهان جد عبد الله والله أعلم.
(4) س: محر.
(5) ذكره النهيبي (ص ٤٣٨، ج ٢) من طريق ابن عدي عن عبد الله بن شبيب حدثني أسعد بن أبي أوس حذيفة نأ فدل من محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل أو أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه.
(6) قال الحافظ في اللسان (ص ٣٠٣، ج ٣): لم يفرد به ابن شبيب بل رواه عن أسعد بن الإمام مجمع عليه على حفظه وثقته ابراهيم بن الحسن أوبرده النهيبي في دلائل النبوة عن طريقه ثم قال: ٢٨٩
حديث في ذكر السفاح والمنصور والمهدي

479 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: نا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال نا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داؤد الرزاز قال نا أحمد بن سليمان النجاد قال نا أبو قلابة الرياشي قال نا أبو ربيعة قال نا أبو عوانة (1) [ عن الأعمش (2) ] عن الضحاك عن ابن عباس (3) قال: قال رسول الله ﷺ: دنا السفاح ودنا المنصور ودنا المهدي.

470 - وأخبرنا عبد الرحمن قال نا أحمد بن علي قال أخبرنا الحسين بن الأزرق قال: نا يحيى بن يحيى قال: نا أبو عوانة عن الأعمش عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: دنا السفاح والمنصور والمهدي. 

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ففي طريقه الأول أبو قلابة عبد الملك بن محمد قال الدارقطني هو كثير الخطأ ويدخل في حفظه فكثر خطأه، وفيه أبو ربيعة واسمه زيد بن عوف وقد سبق آنفاً القدح (4) فيه، وفي طريقه الثاني محمد بن الفرج قال الدارقطني هو ضعيف (5) ويبطن عليه في 

(1) من كتب القاضي أبو عمر بن عبد الرحمن بن داؤد بن عبد الله بن زيد بن مجدب.
(2) ساقه الخطيب (ص 62 ج 1).
(3) ساقه الخطيب أيضاً (ص 62 ج 1).
(4) ويقدم بأن أبا ربيعة هو عمر بن ربيعة الأثاد الشً وهو حسن الحديث وإن كان هو زيد بن عوف الم,map:ho, فهو ضعيف.
(5) قال الذهبي: هو تصدوق (مذات ص 4 ج 4) وقال الخطيب (ص 159 ج 3) روايته مستقيمة لا أعلم فيها أشياء يستنكر وقد رواه الخطيب من طريق آخر عن ابن عوانة فبريؤة الأزرق من عهده.

290
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
الفضل عن مولودنا هذا؟ قال: نعم يا عباس إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومائة
فهي [لك] ولودك منهم السفاح والمنصور والمهدي.

قال المؤلف: لفظ حديث الحسن وهذا الحديث لا يصح في استناده حفظة قال
يجي بن سعود: كان قد اختلف. وقال يحيى بن معيين: ليس بشيء. وقال أحد:
منكر الحديث يحدث بأعاجيب.

وقد روى المهندس(1) بن عمرو(2) عن سعيد بن جبر عن ابن عباس أنه قال:
منا السفاح ومنا المنصور ومنا المهدي، إلا أن المهندس قد ضعفه يحيى بن معيين
وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به(3). وروى(1) عن شيخ لم يسم عن يزيد
ابن الوليد الخزاعي عن كعب قال: المنصور والمهدي السفاح(4) من آلي العباس،
وكل هذه الأشياء لا تثبت(5) ولا موقعة(6) ولا مرفوعة.

حديث في ذم بني أمية وبني حنيفة وثنيف

472 - أنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أخبرنا سهيل بن مسعدة
قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا أبو بكر قال نا

---

(1) رواه المنطقي (ص 52، ج 1) والدولي في الكني (ص 41، ج 1).
(2) س و ر: عمر.
(3) قال الحافظ في التبري (ص 508) صدوق وما وهم. وهو أعدل الأقوال.
(4) المنطقي أيضاً (ص 24، ج 1).
(5) س و ر: إنه السفاح.
(6) قال الحافظ ابن كثير في تاريخه (ص 247، ج 6): وقد نُقلت هذه الأحاديث التي أوردها
آلي بأناه السفاح والمنصور والمهد، ولا يشك أن المهدي الذي هو ابن المنصور الثالث خلفاء بcipher
العباس، ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيدة بذكره، وأنه يكون في آخر
الزمان، وما السفاح فقد تم تقدمه أنه يكون في آخر الزمان فعلي أن يكون هو الذي بيع أول
خلفاء بني العباسي. فقد يكون حليفة آخر وهذا هو النظام، هذا كله نتفرع على صحة هذه
الأحاديث، وإلا فلا يلمو سند منها عن كلام، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب أنه بقدر
الحاجة.
(7) س و ر: إلا موقعة وقال ابن القمح في المنار (ص 117) وكل حديث في مدخ المنصور
والسفاح والرشيد فهو كذب.

قال المؤلف: هذا حديث منكر لم يروه عن شريك إلا الأدبي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء[1].


وروى محمد بن أبي يعقوب عن أبي النصر الهلالية عن برجلة نحوه.

قال أبو حامد الرازي: ابن أبي يعقوب مجهول[1].

---

(1) مسقط من س ور.
(2) رواه أبو يعلى وابن عدي، وأورده الذهبي (ص 512، ج 3) والحافظ في المطالب (ص 333، ج 4) وابن كثير في تارихه (ص 236، ج 6) والهشمي (ص 72، ج 9).
(3) س: سهيل أبي وق: ر: شر قابل.
(4) قال الدهلي: محمد بن الحسن بن زبالة ضيفق. قلت: هذا من أوهامه رحمة الله بل فيه محمد بن الحسن الأدبي وهو صدوق وثقة سدريف والبازي وعثمان وقال ابن عدي لم أر حديثه بأسأ كنيا في التهذيب (ص 117، ج 9) بل فيه شريك وهو وإن كان صدوقاً لكنه شيعي ومتخلف يخطئ كثيرًا ويدلب.
(5) ذكره الدهلي (ص 39، ج 12).
(6) قلت: بل الهلالية مجهول كما في الميزان (ص 579، ج 4) وأيما محمد بن أبي يعقوب فهو محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب رويا عن أبي نصر كما في التهذيب (ص 255، ج 12) واللسان (ص 818، ج 6) وهو من رجال السنة، وأما من جهلة الرازي فهو محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني كما في الجرح والتعديل (ص 132، ج 4، ق 1).
حديث آخر في ذم بني أمية

473 - أخبرنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أنا أحد
ابن أبي جعفر قال نا علي بن عمر الحافظ قال نا أحمد بن محمد بن سعيد قال نا
محمد بن أحمد بن الحسن القطائفي قال حدثنا حسن بن أبي بكر المخمي قال حدثنا
علي بن حيدر (1) بن حكيم المدائني عن أبيه [قال أمية]، وأبو الجحاف قال
أخيرنا داود بن علي بن أبي جعفر عن جده عن ابن عباس (2) قال: رأي رسول
الله علیه السلام بني أمية على نبتة فساعة (3) ذلك فأخرج الله إليه، اما هو ملك
يصيبونه (5) ونزلت {إنا أنزلنا في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة
القدر خير من ألف شهر} (1).

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، وأحمد بن محمد بن سعيد هو ابن عقادة,
قال الدارقطني: كان رجل سوء. قال ابن عدي: رأيت مشائخ بغداد يسيتون
الثناء عليه، ويقولون كان لا يتدين بالحديث ويحمل شيوخنا بالكرمة على
الكتب (7) ويسوي لهم نسخاً ويأمرهم بروايتها، وأكثر رجال هذا الإسناد
مجهول (8).

______________________________
(1) س ور: روجرد.
(2) ساقه الخطيب (ص 280، ج 8) وقد روى الترمذي (ص 316، ج 4) وابن جرير (ص
360، ج 2) والعكاشي والبيهقي كلهم من حديث القاسم بن الفضل عن يوسف عن الحسن بن
علي، وقديم، وقد أتى الكلام فيه الحافظ ابن كثير في التاريخ (ص 424، ج 6) وفي التفسير
(ص 509، ج 4) من حيث الإسناد والمتن.
(3) سقوط من ر. (4) رفسه.
(5) س ور: يفسونه.
(6) القدر.
(7) قلت: ذكره الذهبي في ذكرى الحفاظ، والحافظ في المسنن، ثم هذا رأي أبي بكر بن غالب
رواه عنه ابن عدي، وأما ابن عدي فقوى أمره وقال: لو أتي شرئت أن أذكر كل من تكلم
فيه لم أذكره للفضل الذي كان فيه من الفضل والعرفة، وأما قوله الدارقطني فأشار به إلى
التنشئة قال الذهبي، فأحق أنه صدوق حافظ وله إفراد وتكلم فيه من تكلم لنشأته.
(8) وقال ابن القمي في المنار (ص 117): وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب.

394
حديث في مجد بنو أمية

475 - أبناً عبد الوهاب بن المبارك قال نا محمد بن المظفر قال أنا أنا أحد ابن محمد النبي قال أخبرنا يوسف بن الدخيل قال نا العقلي قال نا إبراهيم بن الحسن القوسي (1) قال نا محمد بن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال حديث عبد الله بن عفان (2) الناس فقال: إنكم قد عرفتم أن النبي ﷺ كان يعطي بنى عامر، بنى هاشم ويؤثرهم، وأتي والله لو ملكت (3) مفاتيح الجنة لجعلتها في بني أمية، وقد ملكت مفاتيح الدنيا وساعديهم على رغم أنف من رغم.


وأما المصدر قال: على أن محمد بن حيد كذبه أبو زرعة وابن وارة وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات.

حديث في فضل العرب

475 - أنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال نا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حديثي اسحاق بن إسحاق بن عياش عن زيد بن جبير عن داود بن الحصين عن عبد الله بن أبي رافع عن علي (5) قال: قال رسول الله ﷺ: لا يغيب العرب إلا منافق.

(1) وفي الضعفاء: إبراهيم بن الحسن القوسي والله أعلم.
(2) ذكره العقلي في ترجمة عبد الله بن عبد القدوس.
(3) سقط من ر. (4) س: ملك.
(5) رواه عبد الله بن أحمد في زيدات المسند (ص 81، ج 1) وأورده العراقي في القرب (ص 107).

295
قال المصنف: هذا حديث لا يصح، داؤد بن حسين
فضعيف، قال ابن حبان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الآثاث، فيجب مجابه روايته. قال: وكذلك زيد بن جبير يروى المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب (1) عن روايته. وقال يحيى: زيد ليس بشيء، وقال أبو حامد الرازي والنسائي: زيد متورك الحديث. وأما سياح بن عياش فضعيف.

حديث في فضل قريش

476 - أنا سياح بن أحد قال أخبرنا سياح بن مسعدة قال أنا حجة ابن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا محمد بن أحمد بن هارون قال أنا العباس بن الفضل الربيعي قال أنا العلاء بن عمرو البصري قال أنا سياح بن يحيى قال أنا سفيان الثوري قال سمعته محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر (2) بن عبد الله يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: قريش على مقدمة الناس يوم القيامة ولولا أن (1) تبتر قريش لأخبرتها بما نحنها عند الله من الثواب.

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لسربه غير سياح.

وكان يحدث عن الثقات بالبواطل. وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الآثاث لا تحل الرواية عنه.

477 - حديث آخر: أنا القرؤز قال أنا أحمد بن علي قال أنا أبو نعم الحافظ قال أنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلح قال أنا بالحدان تجعفر بن

(1) قلت: هذا من أورهؤ المؤلف فإن كلام ابن حبان هذا في داؤد بن حسين بن عقيل بن منصور من أهل المنشورة كما في المجرحيين (ص 290، ج 1) وأما داؤد بن الحصين هذا فهو الأموي مولاه أبو سفيان المدني، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو من رجال السنة، ثقة إلا في عقيدة كما في التقريب (ص 147). بل الحمل فيه على يزيد وهو متورك كما قال الهيشي (ص 53، ج 9).

(2) س و ر: الترك، والسببين من المجرحيين.

(3) ذكره الشيخ المتقي في كتاب المباش (ص 199، ج 7) والسيوطى في الجامع الصغير (ص 85، ج 2).

(4) وفي س: إن تنظر قريش لا خير بها بما أهتما.
 الحديث في فضل الأوس والخنزرج

۴۷۸ - أنا أسافع بن أحمد قال أنى ابن اسمعى قال أخبرنا حجة قال نا
أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن بكر بن محمد الأنصاري قال نا محمد بن سليان
ابن أبي الورد قال نا إبراهيم بن صمرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبد الله
عن أبي طلحة عن عيسى بن مالك قال: وجه أبو جهل إلى النبي ﷺ لأملاً
المدينة عليه خيلة ورجالة، فقال النبي ﷺ: يأتي الله ورسله ذاك عليكم
والأوس والخنزرج قال ناس قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل [إيدي] (۳)
بقبيلتكم (۴) ولو علم الله إن في العرب أشد منها ألسنا وأدراً لأيدي الله (۵)

(۱) ساقه الخطب (ص ۱۹۵، ج ۷) ورواه البخاري في التاريخ (ص ۳۲۱، ج ۱، ق ۱)
والحاكم (ص ۵۳۶، ج ۲) وعنه البيهقي في الخلافات والطريقي وابن مروديث عن أم هاني،
كما في الدر المنثور (ص ۳۹۲، ج ۶) والتشبير لابن كثير (ص ۵۵۳، ج ۴) وصححه
الحاكم لكن قال الذهبي في تلميحه: فيه يعقوب ضعف وإبراهيم صاحب متأخر وهذا
أنكره وقال الهشيمي (ص ۳۴، ج ۱۰) فيه من لم أعرههم ورواه الطريقي وابن مروده
وغيرها من الزبير وفيه أيضاً ضعف.
(۲) قال في الزيار (ص ۳۸۸، ج ۴)؛ روت عن الزهري خيراً بالطلا.
(۳) سقط من س. (۴) س: قتين. وفي: ر: لعنن.
(۵) قلت وروى الطرازي عن ابن حياء بلغه: إن الله أبدى بأداء العرب ألسنا وأدراً الحديث
قال الهشيمي: فيه جائزة لم أعرههم الزوائد (ص ۳۵، ج ۱۰).
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف. وقال ابن عدي: حدث عن يحيى بن سعيد بن عثمان (2) لا يحدث به غيره ولا يتابعه أحد على حديث منها وتبين ضعفه في أحاديثه.

حديث في فضل معاوية بن معاوية الليثي من الصحابة


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال العقلي العالم بن زيد (9) الثقفي لا

---

1) سقط من س.
2) س: وبين الحداثة في ضعفه.
3) س: محمد بن ناصر.
4) س: محمد بن ناصر.
5) س: محمد بن ناصر.
6) رواه أبو يعلى بن حبان في المجزفين (ص 181، ج 2) والعقلي في الضعفاء في ترجمة العلاة وأورده الهيثمي في الرواية (ص 328، ج 6) والسيوطي في الدر المنثور (ص 431، ج 6) وقال أخرجه ابن سعد وابن الضريس والبيهقي في الدلائل والشعب.
7) س: بضاء.
8) سقط من س.
9) في س و: يزيد. والتصور من المزائج، وقد فرق ابن حبان - فوهم - بين العالم بن زيد وعالم أبو محمد الثقفي، وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة موضوعة منها الصلاة ببنوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي كما في المزائج (ص 99 - 100، ج 3).
حديث في فضل أبي هند الحجام

487 - أنا أساعيل بن أحمد قال نا ابن مسعدة قلت أنا حزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابراهيم بن دحم قال نا خالد بن يزيد الرمي قال نا ضمرة (1) عن ابن عياش (2) عن الزبيدي وابن سمعان عن الزهري عن عروة عن عائشة (3) أن أبي هند مولى [بني] بابضة كان حجاماً (4) يجمع (5) النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى من صور الله الكتاب في قلبه فلينظر إلى أبي هند أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه.

قال ابن عدي: هذا الحديث تفرد به ابن عياش عن الزبيدي وابن سمعان ضعيف.


حديث في فضل قبائل

488 - أنبانا عبد الوهاب الحافظ قال نا ابن بكراين قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا أحمد بن داوود القرمسي قال نا هدبة بن (1) ر: حزة. (2) ر: ابن عباس.

(3) قال الحافظ في الاصابة (ص 247، ج 7): أخرجه ابن السكن والطبراني من طريق الزهري وسنده إلى الزهري وعفف في ملخص، وأخرج أبو داود (ص 197، ج 2) عن أبي هريرة مرفوعاً ولفظ: يا بني بابضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وقال الحافظ في التلخيص:

استفاد حسن كنا في العون.


(6) س: ملك.
حديث في ذم أبي جهل

482 - أنبأنا عبد الرحمن بن محمد قال أن أبا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرأنا عليه أبي الحسين بن المظفر حديثاً أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن رشدين قالنا محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي قال لنا نصر بن جدنا شعبة عن السدي عن مصم عن ابن عباس (11) أن النبي ﷺ وقف على يقتل بدر فقال جزاك الله من عصابة (12) شراً فقد خونتموني (13) أميناً

---

(1) سقط من س. 
(2) سقط من س و. 
(3) س: زادن. وفي ر: داذن. 
(4) ذكره العقلي في ترجمة محمد بن شجاع. 
(5) ر: لما. 
(6) وفي العقلي: وهو يقع ماء. وفي س: رؤية منج. 
(7) وفي العقلي: ضحاخ. 
(8) الحوقلي. 
(9) س و: ابن المعاو. 
(10) الزيادة من الضعفاء. 
(11) مشهور المطبخ (ص 329، ج 1). 
(12) س و: عصاصة. 
(13) س و: خزائم.
وكتب التنمي صادقاً. ثم التفت إلى أبي جهل بن هشام فقال: هذا أعنى(١) على الله من فروعه، مَا أيقن(٢) بالموت وحد(٣) الله، وان هذا لما أيقن(٤) بالموت دعا باللات والعزة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال البخاري: نصر بن حاد يتكلمون فيه. وقال الدارقطني. وكذبوا محمد بن اسحاق البغدادي(٥).

حديث في فضل أمة محمد ﷺ

٤٨٣ - أنا أبو منصور القرزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أنا محمد بن عبد الله بن شهير قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبرياني(١) قال حدثنا عبد الله ابن أحمد بن أبي مزاهم البغدادي. وأخبرنا القرزاز قال نا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا علي بن الحسن التموحي قال نا محمد بن أخي معي قال نا أبو الطيب مظفر [بن] السري الكاتب قالنا نا أيقين بن محمد بن [الحجاج قال نا محمد ابن(٦)] نوح السراج قال نا اسحاق الأزرق عن عبد الله بن عمر(٧) عن نافع عن ابن عمر(٨) عن النبي ﷺ قال: ما من أمة إلا وبعضها في النار وبعضها في الجنة، إلا أنها إنها كلها في الجنة.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح، قال ابن عدي: أحمد بن محمد بن الحجاج.

كذبوا وأنكرت عليه أشياء.

(٣) وفي س ور: وجد. (٤) س ور: أيقن.
(٥) قال الدارقطني: تفرد به نصر بن حاد عن شعبة وترد به محمد بن اسحاق عنه، لكن قال الخطيب تابعه عبدان بن الجنيدي عن نصر بن حاد فسقاه بسنده أنظر البغدادي (ص ٣٣٩، ج ١).
(٦) س: الصوابي.
(٧) س: مرفوق من س ور.
(٨) س: عمري.
(٩) في س: عمر. أخرجه الخطيب (ص ٣٧٧، ج ٩) و(ص ١٢٩، ج ١٣) والطبرياني في الصغير (ص ٣٣٢، ج ١) والأوسط أيضاً كا في الزوائد (ص ٦٩، ج ١٠).

٣٠١
حديث في فضل المتأنرين من هذه الأمة


حديث في ذم قتلة أهل البيت


وحاد هذا مجهول.

(1) رواه ابن حبان في المجروحين (ص 8، ج 3)، ومحمد بن عبد الوهاب الناصري في الجامع الصغير (ص 54، ج 2). وأورده المشهري (ص 343، ج 2).
(2) قلت: نا بهاء العمري عند الطالبي (م 1885)رومز السيوطي في الجامع الصغير بأنه حسن.
(3) سقط نفقة على من س.
(4) أورده المخاطر في اللسان (ص 343، ج 2) وأخرج ابن مرديقى بإختلاف يسير كما في الدر المنثور (ص 403، ج 6).
(5) وقال الذهبي: ساق له ابن عدي حديثًا موضوعً في الفترة.

302
حديث في فضل الآدميين على الملائكة

486 - أنا القزاز قال نا أحمد بن علي بن ثابت قال نا محمد بن أحمد بن رزق قال نا "أبو بكر". (1) أحمد بن آدم قال نا محمد بن نوح الجند نيسابوري قال نا معمر بن سهل الأهوازي قال نا عبيد الله بن حمّام. (2) عن خالد الخذاء. (3) عن بشر بن شفاف عن أبيه. (4) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. (5) قال رسول الله ﷺ: ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم، قبل يا رسول الله ﷺ ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة. (6) لأن الملائكة ﷺ مجيبون، وهم بمنزلة الشمس والقمر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال الدارقطني: عبيد الله بن تمام يروي أحاديث مقلوبة وهو ضعيف. وقال ابن حبان: لا يجت. (7) بخبره.

---

(1) ر: أبو كامل.
(2) س و: عبد.
(3) في س: الخداد. وفي ر: الخدا.
(4) وهكذا في البغدادي: فان كان محفوظاً فانه مجهول، وأما بشر فقد روى عن عبد الله بن عمرو. كذا في التهذيب (ص 540 ج 1) والله أعلم.
(5) سافظ الخطيب (ص 45 ج 4).
(6) سقط من س. وفي البغدادي: هم مجيبون.
(7) قال البخاري: عنده عن خالد الخذاء ويوسف عجائب كذا في الميزان (ص 4 ج 3).
أحاديث في فضل بلدان وذم بلدان

487 - أصبنا عبد الوهاب بن المبارك قالنا محمد بن مظفر قالنا العتيقي قال أنا يوسف بن الدخيل قالنا العقيلي قالنا محمد بن زكريا البلخي قال حدثنا محمد بن ابان البلخي قال نا خطاب بن عمر العماني قال حدثني محمد بن يحيى المأري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله عليه السلام قال أربع محفوظات وست ملعونات فأما المحفوظات فمكية والمدينة، وبيت المقدس، ونجران. وأما الملعونات فذرعة، ومصردة، وأيافث، وصهر، وبكلا، ودلان.

488 - أصبنا محمد بن عبد الملك قالنا ابن مسعدة قالنا حزيمة قالنا أخبرنا ابن عدي قالنا محمد بن هارون بن حيد قالنا محمد بن أبان(1) فذكر معناه وقال: وسبع ملعونات(5) فذكر فيها عدن.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(7) وفيه مجاز، وضععف، وقال ابن عدي: هو منكر بهذا الإسناد، وقال ابن حبان [محمد بن يحيى الأرئي] بروي المقاولات

(1) س: ابن ابان. ر: محمد ابان.
(2) س: المازني. و: الماز. والصواب ما أثبتنه، وهو محمد بن يحيى بن قيس كنا في المشتهي للذهبي (ص 34) والتهذيب (ص 131، ج 9).
(3) رواه العقيلي في ترهجة خطاب، وأورده الذهبي أيضاً (ص 255، ج 1).
(4) أورده الذهبي أيضاً (ص 32، ج 4).
(5) في الميزان. ملعونات في التهذيب (ص 541، ج 9) معلومات.
(6) قال الذهبي: ما أدري من اقتراب خطاب أو شيخه.

604
حديث في يناف على أهل المدينة

489 - أو أن أن عبد الوهاب قال أنا محمد بن المظفر قال نا يوسف بن الدخيل قال نا العقيلي قال نا ابراهيم بن محمد قال نا عتيق بن يعقوب الزبيري قال نا عقبة بن علي بن هشام بن عروة [ عن (3) أبيه ] عن عائشة (1) قالت: قال رسول الله ﷺ لصبيان (3) أهل المدينة قارعة، فمن كان على رأس ميلين نجا (1). قال المؤلف: وهذا لا يصح وفيه مجهول (7).

حديث في الإسكندرية

490 - أو أن محمد بن عمر الأرموي قال أنا عبد الصمد بن المأمون قال نا علي ابن عمر الدارقطني قال نا أحمد بن اسحاق بن ابراهيم المحمي (1) قال نا الوليد ابن العباس بن مسافر المخولاني قال نا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني خالد بن حيد عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن (9) جبير عن أبيه.

(1) سقط من ر.
(2) محمد بن ابان ما هو الرازي بل هو البلخي كأ قاله الذهبي في تلخيص الوهابات، وقال: إنه ثقة والله تعالى أعلم أنهى من ابن عراق (ص 58، ج 2).
(3) سقط من س ور.
(4) رواة العقيلي في ترجمة عقبة وأورده الذهبي في الميزان (ص 87، ج 3).
(5) س: ليصبر.
(6) في: وان مباصر نحا.
(7) قال العقيلي: عقبة بن علي لا يتابع على حديثه، وربما حدث بالمثكر عن النجاة.
(8) س: المحمي. وفي: المكح. والصواب ما أثبتاه وتى ترجعه في تاريخ بغداد (ص 34، ج 4).
(9) س: سعيد بن أبي جبير ووقع في المغنى للذهبي (ص 722، ج 2) جابر بن سعيد عن جبير عن أبيه.

305
حدث في فضل عدن

491 - أنا محمد بن عبد الملك قال أن نبأنا ابن مسعدة قال أخبرنا حريزة قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن الحسن بن محمد بن زيد قال نا علي بن يحيى قال نا محمد بن الحسن بن أتش قال نا منذر الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: يخرج من عدن بابا أحد عشر ألفاً}{1} ينصرون الله ورسوله وهم خير من بني وبنهم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح فإن محمد بن الحسن بن أتش مرجح، قال ابن جداد هو متروك الحديث، محمد بن الحسن بن محمد بن رياض قال فيه طلحة بن محمد بن جعفر كان يكذب.

---

(1) رواه الدارقطني في الأفراة، وذكره ابن عراق (ص 57، ج 2) والذهبي في المغني (ص 322، ج 2).
(2) سن ور: المقيم. (3) سن: زيد.
(4) قال الذهبي في تلخيص الواهبات: هذا باتل كلا في تثنية الشريعة، وكذا في المغني. وقال الحافظ ابن القيم في المتنزء (ص 117): وكل حديث في مدح بغداد أو ذمها، والبصرة، والكوفة، ومرو، وعسفان، والاسكندرية، وصفقين، ونطاكية: فهو كذب.
(5) سقط في فئة من مس. (6) ر: أنس.
(7) أخرجه أحمد (ص 433، ج 1) عن عبد الزراة عن المنذر باسائده، وابن عدي والطارقي كلا
في كنز DEALI المخبل (ص 374، ج 5).
(8) و: أنس.
(9) قلت: وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وأحمد بن صالح وذكره ابن حيان في النقوش كلا في التهذيب.
حديث في فصل دمشق

492 - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا القطععي قال نا
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا: (1) أبو اليوان قال نا أبو بكر يعني ابن
أبي مرم عن عبد الرحمن بن جهر بن نفير عن أبيه قال نا أصحاب (2) محمد
أن رسول الله ﷺ قال: سنجذب عليكم الشام فإذا كنتم (3) المشاة فعليكم
بمدينة يقال لها دمشق فإنها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها منها بأرض يقال
ها الغوطة.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قال يحيى: أبو بكر بن أبي مرم ليس
بشيء. وقال ابن حبان: رديء الحفظ يحدث فيهم (فكثر ذلك منه) حتى استحق
الترك (4).

حديث في فصل حص

493 - أخبرنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال
نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أبو اليوان قال نا أبو بكر بن عبد
الله عن راشد بن سعد عن حنؤ (5) بن عبد كلال قال سار (1) عمر بن الخطاب إلى
الشام بعد مسيرة (7) الأول كان إليها، حتى إذا شارفها بلغه ومن معه أن الطاعون
فيها، فقال له أصحابه: إرجع ولا تقحم عليه فلو نزلته وهو بها لم نر لك

= (ص 114، ج 9) وقال في التقريب: صدوق فيه لين. ومع ذلك تابعه عبد الرزاق عند
أحد فاصل الحديث صحيح.
(1) سقط من س و ر. (2) أخرجه أحمد (ص 10، ج 4).
(3) وفي س و ر: حبهم. والمثبت من المصدر.
(4) الزيزادة من تدقيق (ص 39، ج 13) وقال الهيثمي (ص 57، ج 10) ابن أبي مرم ضعيف.
(5) كذا في س و ر: وهكذا في المصدر. والصواب حرة بالرواة: راجع المشهير للذهبي (ص
247، ج 1) والميزان (ص 498، ج 4) وتعجيل المنعة (ص 103).
(6) س: أمار.
(7) س و ر: سيرم، والثبتة من المصدر.

397
الشخصيات عنها، فانصرف راجعاً إلى المدينة «فعرس» (1) من ليلته تلك [ وأنا أقرب القوم منه (2)] فلما انبعث » انبعثت (3) معه في أثره، فسمعت (4) يقول: ردوني عن الشام بعد أن شارفت عليه لأن الطاعون فيه، ألا وما منصرفي عنه نمؤخر في أجل، وما كان قدومي معجل (5) عن أبي، ألا وله قدمت المدينة ففرغت من حاجات لا بد لي منها [ فيها ] (6) لقد سرت (7) حتى أدخل الشام ثم أنزل حصن فاني سمعت رسل الله صلى الله عليه: ليبعثن منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم مبعثهم فيها بين الزيتون وحائطها (8) في البرث الآخر منها.

قال المؤلف: البرث، الأرض اللينة (9)، وهذا حديث لا يصح، وأبو بكر ابن عبد الله اسمه سلمى (10)، قال غندر: هو كذاب، وقال يحيى وعلي: ليس بشي، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث.

حديث في فضيلة مرو

 hoje 494 - أخبرنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثني الحسن بن يحيى من

(1) رو: س: وحرس.
(2) الزيدية من المند.
(3) سقط من س.
(4) س و ر: فسمعت.
(5) س: قد رتته عملي، وفي ر: قدوسية معل.
(6) س و ر: الأول قدمت.
(7) الزيدية من المند.
(8) س: سرحت. وفي ر: سرب.
(9) رو: أحمد (ص 19، ج 1)، وأورده الذهبي (ص 698، ج 4)، والهشمي (ص 61، ج 10).
(10) رو: زعبتها.
(11) رو: غريب.
(12) رو: عابطها.

(12) قلت: هذا من أوجه المؤلف فان باب بن عبد الله هذا هو ابن أبي مرم المغاني الحسني، وذكر الذهبي في ترجيه هذا الحديث، وقال: منكر جداً، ضعفه أحمد وغيره لكبيرة ما يغفل وقد تقوم الكلام، وأما أبو بكر سلمى بن عبد الله فهو الهذلي البصري كما صرح الذهبي والمؤلف في الضعفاء.

308
أهل مرو قال نا أوس بن عبد الله بن بريدة قال أخريني أخني سهل بن عبد الله ابن بريدة عن أبيه عن جده بريدة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: سيكون بعدي بعوث كثيراً فكونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين ودعا لها بالبركة ولا يضر أهلها سوء.

قال المؤلف: ورواه أبو حام بن محمد بن محمد بن أحمد بن أبي عون عن أبي عمار الحسين بن الحارث عن أوس، قال الدارقطني: لم يروه عن عبد الله بن بريرة عن أبيه [ إلا ] سهل تفرد به عن «أخيه» و أوس.

قال المؤلف: وقد روينا منها طريق آخر عن عبد الله بن بريدة.

495 - أخرينا أبو الحسن علي بن أحمد الموحد قال نا هناند بن إبراهيم النسفي قال أنا القاضي أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن محمد المروزي قال نا أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الله المحمودي قال نا محمد بن عمران المروزي قال نا هديه بن عبد الوهاب المروزي قال نا علي بن الحسين بن وافد المروزي [ قال نا نوح بن أبي مريم ] عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: يا بريدة إن ستفتح بعدي الفتوى وبعدي البعث، فإذا بعث فكن في بعث أهل خراسان فإذا بعث منها فكن في بعث مرو فإني أتيبها فاسكن مدائنها فإنهم لا يصيبهم ضيق ولا سوء ما بقوا.

قال المصدر: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما الطريق الأول: ففيه أوس بن عبد الله، قال الدارقطني: هو متروك. وفيه سهل بن عبد الله بن بريدة قال ابن حبان: منكر الحديث يروي عن أبيه ما

(1) رواه أحمد (ص 257 ج 5) وأبو نعم في دلائل النيابة (ص 196) والطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص 44 ج 10) وابن حبان في المجريحين (ص 345 ج 1) وأوردته النجلي (ص 239 ج 2).

(2) س: هو.

(3) س: دعا لها بالبركة ولأهلها.

(4) ر: أخبر.

(5) سقط من س و ر.

(6) ر: بعث بعث وكون.

309
لا أصل له لا يشغله "حديث".

وفي الطريق الثاني: نوح بن أبي مريم قال يحيي: ليس بشيء ولا يكتب حديثه.

وقال الدارقطني: "متروك".

466 - حديث آخر: أنا أبو القاسم بن السمرقندي قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أخرivia محمد بن هارون ابن حسان قال ناجر بن محمد بن علي الطوسية قال ناجر بن حسن الأنصاري قال ناجر بن حسن بن مصك عن عبد الله بن بردة عن أبيه قال رسول الله علیه السلام: مكة أم القرى، مرو أم خراسان.


حديث في فضل الأردن

497 - أنا [ابن] السمرقندي قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة قال أخرivia أبو أحمد بن عدي قال ناجر بن علي بن ناصح الطبراني قال ناجر ابن ابراهيم بن البود بن سلمة قال ناجر ابن أبي (5) قال حدثنا أحد بن كنانة عن مقسم عن ابن عمر (6) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب الإنسان من الأرض وجد بطن الأردن.

(1) من الحديث. (2) متروك من مmotor. (3) أورده الذبيحي في الميزان (ص 77، ج 1) ورواه الطبراني في الكبير كما في الزوائد (ص 262، ج 1). (4) قال الحافظ ابن حجر: إنه حديث حسن كان أيها وسلا لينفرده به فقد ذكر أبو نعيم أن حسام بن مصك رواه عن عبد الله وحصام وإن كان في مقال فقد قال ابن عدي: إنه مع ضعفه حسن الحديث لكن تعقب الشيخ القلقشدي حيث قال: في نظر فإن حساماً ليس من قبل من حسن الحديث بتتابعته النهي ملخصاً من ابن عراق (ص 51، ج 2)، قلت: الأمر كما قال فإن حساماً ضعيف يكاد أن يترك قاله الحافظ في التقرب فلا يصبح للمتابعة. (5) واسطة أبي متروك من الميزان. (6) أورده الذبيحي (ص 139، ج 1) وابن عراق (ص 57، ج 2).
حديث في مدح الشام

قال ابن عدي: هذا حديث منكر وأحمد بن كنامة منكر الحديث.

حديث في مدح الشام

498 - أنبأنا هبة الله بن أحد الخريبي قال أنبأنا محمد بن علي بن الفتح قال نا الدارقطني قال حديثنا الحسن بن محمد الدباغ قال نا الحسن بن أبي زيد قال نا محمد بن كثير الكوفي عن موسى بن عمير عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال سمعت معاذ بن جبل وحذيفة وها يسرامان النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل فأومأ إليها بالشام ثم أعاد عليه السلام فقال عليكم بالشام فإنها صفوة الله يسكنها خير (7) عباد الله، فمن أحب فليلحق بالشام فإن الله تعالى قد تكفل لي بالشام.


حديث في مدح الشام

499 - أنا [ابن] السمرقندي قال نا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة قال أنا ابن عدي قال نا عبد الرحمن بن أبي رضافة (8) قال نا عبيد الله بن سعيد بن عفير قال حدثني أبي قال حدثني الفضل بن المختار عن ابن عن أنس (9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجفاء والبغي بالشام.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وابن متروك الحديث، قال أبو حامد الرازي: والفضل بن المختار يحدث بالأباطيل.

(1) قال الذهبي في الميزان: مكذوب وأقره الخلف في اللسان (صف 50، ج 1).
(2) رواه الطبراني نحوه كما في الزوائد (صف 59، ج 10) وقال الهندي أسانيدها ضعيفة.
(3) ر: حريج.
(4) س: حرص عن.
(5) ر: قضاة.
(6) ذكره ابن عراق (صف 57، ج 2).

311
حديث في فضل البصرة

500 أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أنا حد(1) بن أحمد قال نا أبو نعم الحافظ قال نا أبو بكر الخلال(2) قال نا محمد بن يونس قال نا محمد بن عباد المهلي قال نا صالح المري عن المغيرة بن حبيب صهر(3) مالك بن دينار قال قلت [ المالك يا أبا يحيى لو ذهبت(1) بنا إلى بعض جزائر البحر فكانا فيه حتى يسكن أمير الناس فقال(8) ] ما كنت بالذي أفعل حدثي الأحنف بن قيس عن أبي ذر(1) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن لا يعرف(7) أرضاً يقال لها البصرة، أقومها قبلاً وأكثرها مساجد ومؤذنين، يدفع الله عنها من البلاء ما لم يدفع عن سائر البلاد.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح وفيه محمد بن يونس الكندي قال ابن حبان: كان يضع الحديث على النقاط لعله قد وضع أكثر من ألف حديث(8).

---

(1) س: أحمد. (2) الخلال.
(3) س: صهر بن مالك بن دينار. (4) س: ذهب.
(5) سقط من ر.
(6) رواه أبو نعم في الحلى (ص 249 ح 6).
(7) س: لا يعرف.
(8) قلت وصالح الهري ضعف أيضاً كما في التقاير (ص 228).
حديث في فضل الشتاء

حديث في طلب العلم يوم الإثنين والخميس

1 507 - أنبأنا هبة الله الخريري قال لنا أبو طالب العشاعري وقال لنا الدارقطني (1) قال لنا أبو بكر النساعي قال لنا يونس بن عبد الأعلى قال لنا عبد الله بن وهب قال أحمر بن أخربني عمر (2) بن الحارث أن دراجة حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد (3) أن رسول الله ﷺ قال: الشتاء ربيع المؤمن.

قال الدارقطني: تفرد به عمرو عن دراج، قال أحدث دراج منكرة.

لأمي في بكورها.

(1) سقط من ر. (2) س و ع. (3) رواه أحمد (ص 75، ج 3) وحسن الهشمي في الزوايد وتبعة السيوطي والمناوي في فيض القدر (ص 172، ج 4) لكن في تخسيه نظر لأن دراجة وإن كان صدوقاً لكن في خاتمه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ضعف، قال أحدث وأبو داود، واختاره الحافظ في التقرب (ص 140) وهذا من طريق أبي الهيثم فنجس من حسن لا يسمع والله أعلم.
(4) س: شديد. (5) سقط من ر.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قد رواه محمد بن أعوب من حديث جابر.
ورواه عن أبيه عن الأوزاعي عن الزهري عن عائشة.
قال ابن حبان: محمد بن أعوب يروي الموضوعات وأبوه صعيف، قال يحيى:
أبوة كذاب. وقال النسائي: متروك الحديث.

حديث في فضل البكور

قد روى عن حديث علي وابن مسعود وأبي ذر وابن عباس وكعب بن
مالك(1) وأبي هريرة وجابر وبريدة ووائلة وابن سحير الغامدي وعمر بن
عميرة(2) وأبي رافع وعائشة.

فأما حديث علي عليه السلام فله طريقتان:

5.03 - الطريق الأول: أخبرنا محمد بن عمر الأرموي والحسين بن علي
المقرى قالنا عبد الصمد بن المأمون قالنا الدارقطني قالنا إبراهيم(3) بن عبد
الصدمة الهامشي قالنا عبد الصمد بن موسى قالنا الحسن بن فضالة عن جعفر
ابن محمد بن أبيه عن جده عن علي(4) قال: قال رسول الله ﷺ: اللهم بارك
لأمين في بكورها.

5.04 - الطريق الثاني: أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أخبرنا
اسعيل بن مسعدة قالنا حذيفة بن يوسف قالنا أبى عبد القدر قالنا الحسن بن
سفيان قالنا محمد بن عبد بن حسب(5) قال: أنا عبد الواحد بن زيد عن عبد
الرحمن بن أسحاق عن النبي ﷺ بن سعد عن علي(6) قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) س: كعب ومالك.
(2) س و: عمر.
(3) وقع في س: إبراهيم بن عبد الصمد الهامشي بن موسى قالنا الحسن بن فضالة.
(4) ورواه الخطيب باسناده عن جعفر بن محمد (ص 105، ج 12) فلينظر في استناده.
(5) س: عبد الله بن حسان، وفي ر: أيضاً حسان.
(6) وراو أحمد (ص 103، ص 156، 155) والرازي في المحدث الفاصل (ص 339)
وأبو عمرو في أخبار أصحابنا (ص 3، ج 1) من طريقه عن محمد بن فضيل عن عبد الرحمن
ابن أسحاق باسناده علي.

314
اللهم بارك لأمتي في بكورها.

500 - وأما حديث ابن مسعود: أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريري قال
أنبأنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح قال، نا الدارقطني قال، نا القاضي أبو جعفر
أحمد بن اسحاق بن بهلول قال، نا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال، نا علي
ابن عابس عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن عبد الله بن (1) مسعود قال: قال
رسول الله ﷺ: اللهم بارك لأمتي بكورها.

أما حديث ابن عمر فله ثلاثة طرق:

506 - الطريق الأول: أنا أبو القاسم بن السمرقندي قال، أخبرنا ابن
مسعدة قال، نا حذرة قال، نا ابن عدي قال، نا محمد بن خالد بن يزيد قال، نا إبراهيم
ابن سلم ابن أخي العلاء قال، نا يحيى بن سعيد القطان قال، نا عبيد الله بن عمر عن
نافع عن ابن عمر قال، نا رسول الله ﷺ: اللهم بارك لأمتي في بكورها.

507 - الطريق الثاني: أنا عبد الأول قال، نا الداوودي (2) قال، نا ابن أعين
قال، نا إبراهيم بن خزيمة قال، نا عبد (3) بن حيدر قال، نا إسحاق بن أبي أوس قال
نابيا بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعياني (4) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر أن (5) رسول الله ﷺ قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها.

(1) ذكره الزهراوي (ص 443) والبخاري في التاريخ (ص 290، ج 3، ق 2).
(2) س ور: الداوود.
(3) س: عبد الله بن حيدر.
(4) س: الرفاعي.
(5) رواه الطبراني في الصغير (ص 111، ج 1) والخطيب في موضع (ص 318، ج 1) وأوردته
الذهبي (ص 119، ج 3). قلت: ورواه ابن ماجه في التجارات (ص 163) عن حيدر بن
كاسب عن اسحاق بن جعفر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعياني عن نافع عن ابن عمر،
لكن في هذا الاستاند نظر، قال الحافظ في التهذيب (ص 141، ج 4): عبد الرحمن بن أبي
بكر روى عنه اسحاق بن جعفر إن كان موثوقاً. قلت: والصواب عن محمد بن عبد الرحمن بن
أبي بكر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، كما رواه الخطيب في موضع (ص
318، ج 1) باسناده عن حيدر بن كاسب عن اسحاق عن محمد بن عبد الرحمن، وحيد فيه
ضعف. والله أعلم.
قال الدارقطني: تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ملیكة عن عبدالله بن عمر.

قال المؤلف: وليس كذلك فانا قد رويتاه آنفاً من حديث يحيى بن سعيد.


وأما حديث ابن عباس فله خصة طرق.


---

(1) ر: عمرو بن الحسن. وفي س: عمرو بن الحسن. والصواب ما أثبتناه راجع لترجمته البغدادي (ص 221، ج 11).
(2) ر: الوزاز.
(3) س و ر: راشد. والصواب من اللسان (ص 331، ج 4).
(4) كذا في س و ر: وذكره بعض الرواة عمر بن مسافر وهو الصواب كما في اللسان (ص 331، ج 4).
(5) أورده الدمعي (ص 332، ج 3) وذكره البخاري (ص 199، ج 3، ق 2) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (ص 134، ج 3، ق 1).
العين وباكر حاجتك فإن رسول الله ﷺ قال: اللهم بارك لأمتي في بكرها.

511 - الطريق الثالث: أنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن عبد الجبار قال نا أبو محمد الهذافي قال نا الدارقطني قال نا عبد الله بن أحمد بن ربيعة القاضي قال نا أحد بن عبيد بن ناصح قال نا الحسن بن عثمان قال نا أبو حزم الثاني عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اللهم بارك لأمتي في بكرها.

512 - الطريق الرابع: أخبرنا محمد بن عمر الارموي والحسن بن علي المقرئ قال نا عبد الصمد بن الأمون قال نا الدارقطني قال نا إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثني أبي قال نا عبد الوهاب بن محمد الهاشمي عن عبد الصمد (1) بن علي عن جده عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: اللهم بارك لأمتي في بكرها.

513 - الطريق الخامس: أنبأنا عبد الوهاب قال نا أبو الحسن بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو محمد الهذافي (2) قال نا [ الدارقطني قال نا (3) إبراهيم بن عبد الصمد قال نا أبي قال: حدثني (4) زينب بنت سليان بن علي بن عبد الله ابن عباس عن أبيها عن جدها عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: اللهم بارك لأمتي في بكرها (5).

514 - وأما الحديث كعب بن مالك: أنا ابن خيرون قال نا ابن مسعدة قال أنا حزم نا ابن عدي قال أنا الحسن يعني ابن سفيان قال نا عامر قال حدثنا عبد الله بن المبارك وعدي بن الفضل عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي ﷺ قال: اللهم بارك لأمتي في بكرها.

515 - وأما الحديث أبي هريرة: أنبأنا الحريري قال أنبأنا أبو طالب

(1) سقط لفظة عبد من س ور.
(2) س ور: الهذافي، والصواب ما أثبتناه راجح ترجمه في البغدادي (ص 444 ج 9).
(3) سقط من س ور.
(4) س ور: حدثني.
(5) قلت: وله استناد آخر أخرجه أبو نعيم في必不可ها (ص 444 ج 144 ج 2) عن عطاء عن ابن عباس وفه طلحة بن عمرو ضعيف جداً قال أحمد والنسائي: متروك.
الشاري قال: نا الدارقطني قال: نا عبد الله بن محمد قال: نا أبو معمر الهذلي قال:

عبد الله بن جعفر عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة: قال: رسول الله ﷺ قال: إن هذه الأمة بورك لها في بكورها.


وأما حديث إنس فله أربعة طرق:


__________________________
(1) وروايه ابن ماجه (ص 163) بسناد آخر لكنه منكر كما قال الحافظ في التهذيب (ص 186، 48).
(2) س: أبو مامر.
(3) س: أبو مامر.
(4) س: مقدمة.
(5) س: مقدمة.
بشر قال: أنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: اللهم بارك لأمتي في بكلها، عددها.


أما حدث صخر: قال: أنا يحيى بن الحسن بن البناء قال: أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الأبهاسي قال: أنا أبي عبد الله بن محمد بن حبة(2) قال حدثنا البوغوي قال: حدثني جدي قال: حدثني أبو الأحوص محمد بن حبان عن

---

(1) س و: بشير.
(2) رواه الخطابي بسنده آخر عن حيد عن أنس (103.100).
(3) س: حيد.
(4) كما في س و: ولعله الفضل بن العلاء والله أعلم.
مالك بن انس : عن هشيم بن أبي حازم : (1) عن يعلى بن عطاء عن علامة بن حديد
عن صخر : (2) أن النبي ﷺ قال: اللهم بارك لأمي في كبورها.

524 - وتأيّب بن الحصن قال: أنا ابن المذهب، قال: أخبرنا أحد بن جعفر
نها عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال: سمعت من محمد بن جعفر. قال: حديث شعبة عن
يأله بن عطاء عن علامة بن حديد الحججي عن صخر : (3) عن النبي ﷺ أنه قال
اللهم بارك لأمي في كبورهم، قال: وكان رسول الله ﷺ إذا أمعنا بسيرة بعثها
أول النهار، وكان صخر رجلاً تاجراً وكان لا يبعث غلابه إلا من أول النهار.
فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضع ماله.

525 - وأما حدث العرس : (4) : أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال: أنا ابن مسعدة
نها أن يعزة بن يوسف قال: أنا أبو أحمد بن عدي قال: سمعت من علي بن إبراهيم بن
القاسم قال: أنا أحمد بن علي بن الألف قال حدثنا يحيى بن زهدة قال حدثنا الجار
عن أبيه عن العرس عن عمريه قال: قال رسول الله ﷺ: اللهم بارك لأمي في
كبورها.

(1) س و ر: عن هم.
(2) ورواه الخطيب عن عبد الله بن حسن الخالال عن البنغردي بسانده موصولاً (ص 441، ج 9).
(3) ولكن قال: هم الخالل في ذلك لأن أبي القاسم البنغردي ما كان يذكر صخراً إلا ذكره محمد بن
إبراهيم بن زياد الرازي عن أحمد بن منيع، قلت: الخالل ثقة وتابعه عبد الله كما ذكره
المؤلف هنا. وأما رواية ابن زياد فذكرها الخطيب (ص 405، ج 1). قلت: ورواه الخطيب
(ص 240، 247، 441، 442، ج 9) والطبري (رقم 1246) وابن ماجه
(ص 163) والترمذي (ص 238، ج 2) وأحمد (ص 417، ج 2) والمهما (ص 214، ج 2). والهمؤي في تاريخ
جرجان (ص 373) وذكره الذهبي بسانده في ترجة عارة (ص 175، ج 3) وقال الشيخ
المباركوري في التحفة (ص 278، ج 2) قال الحافظ الجهمي في ترجة الحفاظ في ترجة
عارة بن حديد الخسرو وكيف يذكره الذهبي في المذكرة وهو مجهول كما صرح في الميزان.
(4) رواه أحمد (ص 442، ج 3) ورواه (ص 319، ج 4) والبخاري في التاريخ (ص 310، ج 3، ق 3).
(5) س و ر: العرس.

320
526 - أما حديث أبي رافع: أتبناً عبد الوهاب الحافظ قال أنا المبارك
ابن عبد الحبار قال أنا أبو محمد عبد الله بن الحسين الهذاني قال أنا الدارقطني
قال ن أجد بن العباس الفموي قال أنا أبو قيامة عبد الملك بن محمد قال أنا
الحسن بن عمرو بن سيف قال ن أعي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن
أبي رافع عن أبيهم قال: قال رسول الله ﷺ: اللهم بارك لأمي في بكورها.

527 - وأما حديث عائشة: أتبناً عبد الوهاب بن المبارك قال أنا أبو
الحسين بن عبد الحبار قال أنا أبو محمد الهذاني قلنا الدارقطني قال أنا أبو
محمد بن صاعد ثقب أبو جعفر أحد بن أسحاق بن بهول قال: أنا ابن إبراهيم بن سعيد
الجوهري قال أنا ساسايل بن قيس بن مسعد بن زيد بن ثابت عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة قال: قال رسول الله ﷺ: باكرنا. [ في ] طلب الرزق
والحواصل فإن الغد بركة ونجاح.

قال المؤلف: وقد روى تخصيص البكر بيوت الخمس عن أبي هريرة وابن
عباس وانس وعائشة.

528 - أما حديث أبي هريرة: أنا ساسايل بن أحد قال أنا ابن حسيدة قال
نا حزبة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا عبد الله بن محمد بن يُونس
قال أنا عمر أحد بن الوليد قال: أنا محمد بن أيوب بن سعيد عن أبيه عن
الأوزاعي عن حيي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول
الله ﷺ: اللهم بارك لأمي في بكورها يوم خيس.

529 - وأما حديث ابن عباس: أتبنا. ساسايل بن أحد [ قال أنا ابن

(1) س ور: الخمس والصواب ما أنجبه راجع الميزان (ص 51، ج 1).
(2) س: يوسف.
(3) ذكره السهمي في تاريخ جرجان (ص 363).
(4) رواه ابن عدي والطبراني في الأوسط كما في الجامع الصغير وقال المناوي في فيض (ص
195، ج 3) في خبره البزار أيضاً.
(5) كذا في س ور والله أعلم.
مسعة (1) قال نا جرة قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا النعيم بن أحمد الواسطي قال نا محمد بن الهمم السماضر (2) قال نا الحسين بن علونان عن أبي حرة النخيالي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله رضي الله عنه: اللهم بارك لأمتي في بكونهم واجعل ذلك يوم الخميس.

وأما حديث انس فله طريقان:

530 - الطريق الأول: أبنان السردي قالنا السماري قالنا الديقبي قالنا انس قتادة قصد قال نا أبو عن (1) أنس بن مالك قال: قال رسول الله رضي الله عنه: اللهم بارك لأمتي في بكونها يوم خسها.

531 - الطريق الثاني: أبنان السردي قال نا محمد بن أبي طاهر عن الجوهر عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال كنتا عن أنس بن محمد بن الفضل القبسي (2) عن نصير بن علي الجهضمي (1) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكونها يوم خسها.

532 - وأما حديث عائشة: أبرزنا السراي بن أحمد قال أنس أن نا السعدة قال أبرزنا حرة قال أنس أن نا عدي قال أبرزنا عمر بن سنان المنيجي قال حديثأ نا محمد بن المغيرة (4) قال أنس بن أبو الرمي عن أبيه عن الأوزاعي عن

(1) سقط من س ور.
(2) س ور: السوار والصواب ما أثبتناه راجع ترجمته في تاريخ واسط (ص 362) لأسلم بن سهل الرزاز الواسطي.
(3) س ور: زده.
(4) كذا في س ور: والسوار عن أبي بن زهد قال نا أبو عن أبيه عن أنس وكذلك تقدم قريباً من ذلك ويزيد ما في الجزائر (ص 376، ج 4) والله أعلم.
(5) س: العبيسي. وفي ر: العبيسي.
(6) الزيداء من المجروحين والمزروع.
(7) ذكر أبو حبان في المجروحين (ص 142، ج 1) والذبي (ص 148، ج 1).
(8) ر: المغير.

322
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: سألت ربي تبارك
وتعالى أن يبارك لأمتي في بكمها ويجعل ذلك يوم الخمس. و
قد روى الحث على طلب العلم يوم الاثنين ويوم الخمس في ذلك عن

وعائشة.

533 - وأما حديث انس: أنا محمد بن ناصر قال أنا محمد بن إبراهيم قال نا
حمد بن الفضل القرشي قال أخبرنا أبو بكر بن مردوخ قال سليمان بن أحمد
قال نا الحسين بن السميدع قال نا موسى بن أيوب النصيمي قال نا عثمان بن عبد
الرحمن الطرائي عن حمزة الزيات عن حميد عن أنس נּ נּ : قال رسول الله ﷺ:
اطلبا العلم يوم الاثنين فإنه ميسر لطالبه.

534 - وقال سليمان بن أحمد قال نا إبراهيم بن عبد السلام البغدادي قال نا
محمد بن غالب الانطاكجي قال نا عثمان بن عبد الرحمن الطرائي قال حدثنا محمد
ابن ثابت العبدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من كان طالب
العلم فليطلبه يوم الاثنين ويوم الخميس فإنه ميسر لطالبه.

535 - وأما حديث عائشة: قال نا ابن ناصر قال أخبرنا محمد بن إبراهيم
قال نا أبو الفضل محمد بن الفضل القرشي قال نا أبو بكر بن مردوخ قال نا عبد
الباقري بن قانع قال نا أحمد بن بشر الطلياني נּ : قال نا أبو بكر بن أبي المتنز
قال نا محمد بن أيوب بن سويد قال نا إبي عن الأوزاعي عن נּ : الزهراني عن
عروة عن عائشة נּ : قالت: قال رسول الله ﷺ: اطعوا في طلب العلم غداة

الخميس.

(1) ساقه أبو نعم في أخبار أصبهان (ص 548، ج 1).
(2) ر: الطلياني.
(3) ر: هو.
(4) ذكره الميني في الزوايد (ص 132، ج 1).
(5) ر: صلب.

322
قال المؤلف: هذه الأحاديث\(^1\) كُلها لا تثبت، أما حديث علي عليه السلام ففي طريقه الأول عبد الصمد بن موسى قال أبو بكر الخطيب: قد ضعفه. قال الدارقطني: وما كنت إلا عن وابنه\(^2\) ابراهيم. وفي طريقه الثاني عبد الواحد\(^3\) بن زياد قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلاها، وفيه عبد الرحمن بن اسحاق قال أحد: ليس بشيء منكر الحديث وقال يحيى متروك.

وأما حديث ابن مسعود: فقال الدارقطني: تفرد به علي بن عباس عن العلماء، قال [يحيى\(^4\)]: ليس بشيء. وقال ابن حبان: ف оч فتصحل الترك.

وأما حديث أبو ذر\(^5\) فتفرد به علي بن هشام عن عفان، وعلي كالجهول وهو أنه وجد في كتابه فلا يطول عليه.


وأما حديث ابن عباس: ففي الطريق الأول والثاني عمر بن مسافر وأبو حزرة، فأما عمر قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير وينفرد عن الأئم بما ليس من حديثهم فوجب التنكب عن روائه. وأما أبو حزرة فقال:

---

\(^1\) قلت: وفي الباب أيضاً عن عبد الله بن سلام، وعمرو بن حصين، ونبيط بن شريف، وأبي بكرة، قال الحافظ: منها ما يصح ومنها الحسن والضعف النهتاء من المقاصد الحسنة (ص 90) وقد اعتنى بعض الحفاظ بجمع طرق فبلغ عدد من جاء عنه من الصحابة نحو العشرين كياً في فيض القدير (ص 100، ج 2).

\(^2\) س و أ: أبي.

\(^3\) قلت: ثابعة محمد بن فضيل عند أبي نعم كيا تقدم.

\(^4\) سقط من س و ر.

\(^5\) حديث أبي ذر لم أجدوه في س و ر فلبيحور من وجدته.
النـاذر قطـنـي: تفرد به أبو حزتة ثابت بن دينار. قال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وفي طريقه الثالث الحسـن بن علوان. قال يحيى: كاذب. وفي الراـبـع عبد الصمد بن موسى الهاشمي وقد ضعفوه ودليل ضعفه اختلاف روایة حدثه في الطرـيقين.

وأما حديث كـبـر زرارة بن هارون، قال أبو حاتم الرازي هو متروك.

وأما حديث أبي هريرة فترد به عبد الله بن جعفر عن ثور، وكان عبد الله كثیر الغلظ.

وأما حديث جابر: (1) ففيه أبو بكر الهذلي قال: غـنـدر (2) هو كاذب.

وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النصائي: متروك.

وأما حديث واثلة: ففي طريقه الأول عمر بن هارون قال يحيى: كاذب.

خـبـيث وفى الطريق الثاني حكيم بن جذاذ قال الرازي متروك الحديث. وفيه محمد ابن الوليد قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصله ويسرق.

وأما حديث أنس: ففي طريقه الأول: أحمد (3) بن بشير قال يحيى: متروك.

الحديث. وفي الطريق الثاني عـابر بن هارون وقد خرجتاه آنذاً، وفيه عدي بن النـضـل قال الرازي: متروك الحديث. وفي الطريق الثالث محمد بن عيسى وروح (كلاها) (4) مطعون فيه والطريق الرابع تفرد به أسـيد بن زيد قال يحيى: هو كاذب (5).

وأما حديث صـخـر: ففيه عـاةـرة بن حديد عن صخر، قال أبو حاتم الرازي: عاةـرة المجـهول. وقال أبو زوعزة: لا يعرف (6).

(1) حديث حابر لم أجد له في س و ر. (2) ر كنون.
(3) كنما في س و ر لكن ليس له ذكر في الاستاذ والله أعلم، بل فيه شبيب بن بشير لـهـ أبو حاتم ووثقه ابن معين.
(4) ر كذاب.
(5) قـلت: وفيه سـبان بن الربع وهو أيضاً ضعيف.
(6) حسنـه الرزـمـي وصـحـحه ابن حبان قـلت: تأهـلهـا معرف وعاتهم المجهول كـا في التقرـيب وقال ابن السكن: المجهول كا في التهذيب (ص 14، ج 7) وقال الذهبي في الميزان (ص 185 = 

325
وأما حديث العرس: فيرويه يحيى بن زهدم قال ابن حبان: يروى عن أبيه
نسخة موضوعة لا يجل كتبها إلا على التعجب.
وأما حديث أبي رافع: قال الدارقطني: تفرد به علي بن سويد عنه وتفرد به
الحسن (1) بن عمرو بن سيف عنه، وقال علي بن المديني والبخاري: الحسن
كذاب.
وأما حديث عائشة: قال الدارقطني: تفرد به ابنا سعيد بن قيس وهو منكر
الحديث. وقال أبو حامد الرازي: مجهول. وأما تقسيم البكر يوم الحميسه.
فإن حديث أبي هريرة: تفرد به محمد بن أبوب عن أبيه، فأما محمد فقال ابن
حبان: يروي الموضوعات لا يجل الاحتجاج به، وأما أبوه أبوب فقال ابن
المبارك: ارم (2) به، وقال يحيى: ليس بشيء.
وأما حديث ابن عباس: ففهي الحسن بن عوان قال يحيى: كذاب. وقال ابن
عدي: يضع الحديث.
وأما حديث أنس: ففهي طريقه الأول يحيى بن زهدم قال ابن حبان: يروي
عن أبيه نسخة موضوعة لا يجل كتبها إلا على التعجب. وأما طريقه الثاني ففهي
أحمد بن محمد القبيسي قال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ثلاثة آلاف حديث.
وأما حديث عائشة: ففهي محمد بن أبوب الرمل عن أبيه، وقد قدمنا فيها
آنفًا.
وأما حديث أنس في "تقسيم" (3) طالب العلم بيوم الاثنين ففهي عثمان

ج 3: صغر لا يعرف إلا في هذا الحديث الواحد ولا أقيل أنه صحابي إلا أنه لا نقل ذلك
إلا عابرة، وعبارة مجهول كما قال الرازيان ولا يرفع بذكير ابن حبان له في النقوش فإن قاذهته
معروفة من الاحتجاج بين لا يعرف، تفرد بهذا الحديث عنه يعلن عن عطاه، وقال ابن القطان:
أما قوله حسن فخاطر أنتمى.
(1 ) و: الحسن. ( 2 ) وقع في س باياس.
( 3 ) ر: حصص.

وقال المؤلف: وقد جاءت أحاديث في فضل الحجامة يوم الثلاثاء سبع عشرة تمضين(1) من الشهر، ويوم الثلاثاء ويوم الاثنين والهيجي يوم السبت وغير ذلك سنذكرها يصالح ذكره في كتاب الطب إن شاء الله.

حديث في تخصيص البكور في يوم السبت


قال المؤلف: العزيمي ليس بشيء، قال أحد: ترك الناس حديثه، وقال النسائي متروك(7).

(1) الزائدة من الصحح.
(2) س و: تفضي.
(3) س و: الخشخاش.
(4) س و: سنيد.
(5) سقط من ر.
(6) قال: نا العين بقضائها.
(7) قلت: وجناب مجهول كم في الميزان (ص 444 ج 1).

327
كتاب الطهارة

حديث في تحويل الحمام عند الخلاء

537 - روى عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده
علي بن أبي طالب أن رسل الله ﷺ كان إذا دخل الحلاء حوله
خاته فإذا توضأ حوله في يساره.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح قال يحيى: عمرو كذاب لا يساوي شيئاً.
وقال ابن راهونه: يضع الحديث.

حديث في النهي عن التعري

538 - أن نايباً محمد بن ناصر قال: نا أبو غالب محمد بن الحسن البقلافي قال
نا أبو بكر البرقاني قال: نا الدارقطني قال: نا المحامي قال: نا محمد بن إبراهيم بن
عبد الحميد قال: نا أحمد بن عبد عن زياد البكالي عن متعمد عن علامة بن مرثد
عن ماجد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: إن شاء الله يرفعه إلى النبي ﷺ أنه
» نهي (1) عن التعري فإن الكرام الكاتبين لا يفражن العبد إلا عند الخلاء وعند
خلوة الرجل بأهله.

قال الدارقطني: وقد روى عن الثوري عن علامة بن مرثد عن ابن عباس (3)

(1) ذكره المتقن في كنز المنخب ص 448، ج 3.
(2) ر: الخلل أحول. (3) من: نُتْظِم. (4) ر: ر.ر.
(5) أخرجه البزار وقال: فيه حفص بن سلمان بن الحدث كا في التفسير لأبي كثير (ص 482،
ج 4).

338
ولا يصح واحد منها، والصحيح علامة عن جاهد، قال الدارقطني: وروى محمد ابن خلف الكرماني ومحمد بن مروان السدی عن عاصم الأحول عن إنس (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سترا ما بينكم وبين أعين الجن إذا تعرى أحدكم أن يقول بسم الله.

قال الدارقطني: وهما حديث الصحيح عن عاصم الأحول عن أبي العالية قوله، كذلك [رواه ابن عبينة وعلي بن مسهر، قال: وروى هذا الحديث عن الأعشى عن زيد العيبي عن أنس (2) قال: ورواه سلامة الطويل عن زيد العيبي عن حفص بن عبد الله (3) أن حفص بن عبد الله قدري، قال: والحديث غير ثابت.

حديث فيقال عند الخروج

539 - أنباؤنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب قال لنا البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال روى عبد الله بن أبي جعفر الرزاز عن شعبة عن منصور عن أبي الفيض (4) عن سهل بن أبي خثيم وأبي ذر (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج...

(1) قال الهيثمي في الزوائد (ص 405، ج 1) رواه الطبراني في الأوسط باسنادين أحدهما فيه سعيد بن معلمة الأموي ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجالة موثقون اثنياء. وله شاهد عن علي عند الترمذي (ص 144، ج 1) وابن ماجه (ص 26) وذكره البيوسي في الجامع الصغير (ص 31، ج 2) ونسبه لأحمد وتبعه المحدث المباركفري ولكن لم أجدوه في المسند، وروى البيوسي بأنه حسن وصحبه الغلطي وتبعه المناوي، لكن في تعسيه وتصحيحه نظر، استاده ليس بذلك، ومع ذلك فيه عنثة أبي اسحاق وهو مدليس.

(2) المثنى، والصواب ما أثبتاه، أخرجه السهمي في تاريخ جديد (ص 494) وابن السني (ص 7) وقعت فيه من زيد العيبي وهو غلط بين.

(3) سقط من ر.

(4) كذا في س، وروى في المطالب العالية (ص 11، ج 1، ق) جعفر العبدبي وهو الصحيح وهو.

(5) رواه أحمد بن منيع كا في المطالب (ص 16، ج 1) وفي استاده زيد العيبي وهو ضعيف.

(6) س: الغرض.

(7) الدارقطني في الملل وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 7) وذكره البيوسي في الجامع.
من الغائب يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وقال الدارقطني: ليس هذا محفوظ، وقد رواه منصور عن رجل يقال له الفيض عن ابن أبي خيشونة عن أبي ذر موقوفاً وهو أصح.


قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق.

حديث في ذكر ما يستنفي به

541 - أنا عبد الحق قال: أنا أبو طاهر بن يوسف قال: أنا أبو بكر بن بشران قال: أنا الدارقطني قال: أنا عبد الباقري بن قناع قال: أنا أحد بن الحسن المضري (2) قال: أنا أبو عاصم قال: أنا زميمة (3) بن صالح عن سلمة بن وهرام عن الصغير (ص ص 4، ج 2) ونسخه للنسائي وتبليه المحدث المباركوري في المرعة (ص ص 39، ج 1) - ولكن لم أجده في الصغير - وقال: وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ومعيد بن منصور في سنة. وردت السيوطي بصحبة وتعقب المناوي في فيض (ص ص 12، ج 5).

(1) أخرجه الترمذي (ص ص 16، ج 1) وأبو داود (ص ص 12، ج 1) وابن ماجه (ص ص 26) والنسائي في عامة اليوم والليلة وإطلاق المذنبي في تلفيق السن بأن النسائي أخرجه لا يصح، وأخرجه الدارمي (ص ص 174، ج 1) وابن خزيمة (ص ص 48، ج 1) وأبي السني (ص ص 7) والبيهقي (ص ص 97، ج 1) وأبي الجارد (ص ص 25) وأحمد (ص ص 155، ج 1) والحاكم (ص ص 158، ج 1) وصححه أبو حامد وابن خزيمة وابن حيان والحاكم وأفقوه الذهبي وقال: النوري: حديث عائشة حسن صحيح وجاء في الذي يقال عقب الخروج من الخلاء أحاديث كثيرة ليس فيها شيء، ثابت إلا حديث عائشة المذكور، قال: وهذا مراد الترمذي بقوله: ولا يعرف في هذا الباب إلا الحديث عائشة.

(2) س: ر: المعيري، والصواب المضري، بضم الميم وفتح الضاد المعجمة كما في اللباب (ص ص 224، ج 3).

(3) س: ربيعة، ر: رضيه.

320
حديث في غسل الثوب من المنفي

542 - أنا أسياط بن أحد قال أخبرنا أسياط بن مسعدة قال نا حجة

ابن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا أبو يعلى (6) قال حديثا محمد بن

أبي بكر المقدسي قال نا ثابت بن حاد قال نا علي بن زيد عن سعيد بن المسبب

عن عمار بن (1) ياسر قال: مر في رسول الله ﷺ وقد تنحت فأصابت خامتها

ثواب فقال النبي ﷺ: يا عمار ما (7) تحامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي

في ركوتك اما يغسل ثوبك من البول والغائط والماني والدم والقيء.

قال ابن عدي: لا أعلم برويه عن علي بن زيد غير ثابت بن حاد وله أحاديث

مناكر يخالف فيها التفقات وهي مناكر ومقلوبات (8).

(1) رواه الدارقطني (ص 75، ج 1).
(2) س و ر: ثلاث.
(3) الزيداء من سن الدارقطني، قلت: مع ذلك فإنه زمعة وهو ضعيف كا في التقريب.
(4) وقال البهقي في السن (ص 111، ج 1) هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله ولا يصح

وصفه ولا رفعه.
(5) س و ر: يعلى.
(6) ذكره ابن عدي في الكامل وأورده النجشبي في الميزان (ص 363، ج 1) وأخرجه الدارقطني

(ص 127، ج 1) والباهقي (ص 14، ج 1) والعقيلي في الضفاءف وأبو يعلى والبزار وأبو

نعم في المعفرة والطبراني في الأوسط والكبير كا في الروايات (ص 383، ج 1).
(7) سقط للغة ما من س.
(8) قال الحافظ في التلميذ (ص 11): فإنه ثابت بن حاد عن علي بن زيد بن جدعان وضعفه

الجاعة المذكورون كلاهم إلا أبا يعلى بثبت بن حاد واتهمه بعضهم بالوضع، وقال:
وقال المؤلف قلت: وأما علي بن زيد فقال أحد ويجي: ليس بشيء، قال حداد بن زيد: كان يقلب الأحاديث.

حديث في التخفيف في عدد غسل الأذاع والمرض

543 - أنبأنا ابن خيرون قال أنا شمس الدين بن الدارقطني عن ابن حبان: قال: نا الحسن بن سفيان قال نا علي بن اسحاق قال نا أبو بكر بن جابر عن عبد الله بن عمرو عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسة والعسل من الجنبة سبع مرات وفسل البول سبع مرات فلم يزل رسول الله ﷺ يسأله جعلت الصلاة خمساً والعسل من الجنبة مرة واحدة من البول مرة.


حديث في عدد الغسل من ولون الكلب

544 - روى أبو أحمد بن عدي قال: نا أحد بن الحسن الكرخي قال نا الحسن بن علي الكرابيسي قال: نا اسحاق الأزرق قال: حددنا عبد الملك عن عطاء


(1) س: ابن خللف.
(2) رواه ابن حبان في الجرحيون ص 5، ج 2.
(3) س: جابر بن عاصم.
(4) نسخ من ر.
(5) ر: الانتهاء.
عن أبي هريرة(1) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناه أحمد
فليهرقه وليغسله ثلاث مرات.

قال المؤلف: "هذا" (2) حديث لا يصح لم يرفعه عن اسحاق غير الكرابيسي
و[هو ممن (3) لا يتح بحديثه، وأصل هذا الحديث أنه موقوف(4)، وقد رواه
عبد الوهاب عن اضحاق عن أسحاق بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي
الزناد عن الأعرج(5) عن أبي هريرة(6) عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإيناء أنه
يغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وتفرد بهذا عبد الوهاب قال العقيلي: عبد الوهاب
متروك الحديث(7) وقال ابن حبان: لا يقبل الإحتجاج به. وأما أسحاق بن
عياش فقد سبق في ضعفه.

حديث في تطهير الأرض من النجاسة

545 - روى أبو محمد بن صاعد عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن
عمينة(8) عن يحيى بن سعيد عن أنس(9) أن أرابياً بال في المسجد فقال النبي ﷺ:
عليكم: احفروا مكانكم ثم صبوا عليه ذنوباً(10) من ماء.

قال الدارقطني: وهم عبد الجبار على ابن عينية لأن أصحاب ابن عينية
الحفاظ روى عنه عن يحيى بن سعيد قل يذكر أحد منهم الحفر، وإنما روى ابن

(1) رواه ابن عدي في الكامل.
(2) سقط من س.
(3) الزيدية من تخريج الزبليعي (ص 131، ج 1)، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً منكرةً غير
هذه.
(4) كا رواه الدارقطني (ص 66، ج 1) والطحاوي (ص 33، ج 1).
(5) سقط من س.
(6) رواه الدارقطني (ص 25، ج 1).
(7) وقال الدارقطني أيضاً: هو متروك الحديث وغيره يرويه عن أسحاق بهذا الاستناد فاغضله
سبعاً وهو الصواب انتهى.
(8) س: و: ابن عبيدة.
(9) قال الزبليعي في تخريجه (ص 212، ج 1): أخرجه الدارقطني وهكذا قال الحافظ في
tالخيص (ص 13) لكن لم أجده والله أعلم.
(10) س: ذلما.
حيح في تطهير العقل

546 - أبناً ابن ناصر قال: أنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال نا الدارقطني قال روى روح بن القاسم عن عبد الله بن سمعان (1) عن المقبري عن القعقاع عن أبيه عن هизация (2) أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يطأ بعده الأذى فقال: التراب طهر.

قال الدارقطني: مدار الحديث على ابن سمعان وهو ضعيف.


حيح في الهر

547 - أبناً عبد الوهاب الحافظ قال: أنا ابن بكران قال نا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا القبلي قال حدثنا محمد بن زكريا البلخئي قال نا محمد بن ابان ومحمد بن الصباح قالا حدثنا وكيع قال نا عيسى بن المسبب عن أبي زرعة عن أبي هريرة (3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكر المر فقال: هي سبع.

(1) أخرجه عبد الرزاق (ص 244، ج 1).
(2) من: فاحل.
(3) ر: النضال.
(4) هو عبد الله بن زياد بن سمعان مولى أم سلمة.
(5) رواه الدارقطني في الفضل وابن عدي في الكامل كما في تهريج الزبيدي (ص 208، ج 1).
(6) رواه أبو داود (ص 418، ج 1) وابن مرتب (ص 148، ج 1) وعابدين (ص 130، ج 1) عنه محمد بن التكير السعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(7) ساقه القبلي في ترجمة عميس في الضعفاء، وأخرجه الدارقطني (ص 62، ج 1) والحاكم (ص 237، ج 2) والطحاوي، والطحاوي في مسائل الأثار (ص 272، ج 3) والبيهقي (ص 349، ج 1) وأورده الذهبي في الميزان (ص 323، ج 3).

334

حديث في السواك

548 - أسان عبد الحق قال: أنا أبو طاهر بن يوسف قال: أنا أبو بكر.


549 - حديث(2) آخر: أنبأنا عبد الراهب بن المبارك قال: أنا محمد بن المظفر قال: نحن نروي، قال: نحن نروي، أي ابراهيم بن محمد:


(1) قال الحاكم: صحيح ولم يدوج عليه. وعيسى بن المسبب نرذ من أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجر.

(2) رواه الدارقطني في السنن (ص 58، ج 1).

(3) س راهنا أيضاً: حديث في السواك.

(4) هو أحد بن عبد الله ويقال: عبد الله ماكبراً كما في التمهيد (ص 59، ج 1).

(5) في العقلي: الخطابي.
حديث في التسمية في الوضوء

551 - أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال نا عبد الله
ابن أحمد قال حدثني أبي قال نا الهيثم بن خجالة قال نا حفص بن ميسرة عن ابن
حرملة وهو عبد الرحمن بن حملة الأصلي عن أبي ثقلاء المري قال سمعت رباح
ابن عبد الرحمن بن خريطب يقول حدثنيت حديثي جدتي أنها سمعت أبيها(1) يقول

1) ساقه العقيلي في الوضوء وأورده الذهبي (ص 193، ج 3، 152، ج 4).
2) قال الحافظ في التلخيص (ص 24): رواه أحمد (ص 272، ج 6 و 7) وابن خديجة (ص 71،
ج 4) والخارج (ص 147، ج 1) والدارقطني وابن عدي والبيهقي في الشعبي وأبو نعم
ومداره على ابن اسحاق ومعاوية بن جبي الصديق كلاهما عن الزهري عن عروة، قلت: وسأله
ابن حبان أيضاً في المجروحين (ص 309، ج 2) والخطيب في الفقه والمنفقة (ص 277، ج
1) ورواه البازار وأبو يعلى كلا في الرواية (ص 98، ج 2)، قلت أما معاوية بن جبي فهو
ضعيف. وأما ابن اسحاق فهو ثغرة إلا أنه مدلس وقد عنن وصححه الحاكيم على شرط سلم
ووفقه الذهبي وفيه نظر لابن اسحاق مدلس وقد عنن ولا يحمل من المدلس عنعنه وقد
أطلال الكلام عليه الشيخ ابن القمي في المنار المنيف، فليراجع إليه.
3) أخرجه أحمد (ص 332، ج 6، 7، 381، ج 4)، والترمذي (ص 377، ج 1)، وابن ماجه
(ص 33)، والطحاوي (ص 242، ج 1)، والبيهقي (ص 432، ج 1) والدارقطني (ص
22، ج 1) والخارج (ص 30، ج 4) والبازار والعقيلي كلا في التلخيص (ص 27) وقد أطلال
الكلام فيه الحافظ.
سمعت النبي ﷺ يقول: لا صلاة من لا وضوء له، ولا وضوء من لا يذكر اسم الله عليه.

قال المؤلف: وقد رواه صدقة مولى أبي الزبير (1) عن أبي ثعالب عن أبي بكر
ابن خويطب مرسلاً عن النبي ﷺ.

قال الدارقطني: والأول أصح.

حديث آخر (2) في ذلك: روى أحد الزبيري قال حدثني كثير
ابن زيد قال حدثني ربيح بن عبيد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن
جده (3) أن النبي ﷺ قال: لا صلاة من لا وضوء له، ولا وضوء من لم يذكر
اسم الله عليه.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يثبتان عن رسول الله ﷺ، أما الأول فقال
أحمد بن حنبل: ومن أبو ثعالب؟ وقال الدارقطني: صدقة مجهول. وأما الثاني فقال
المروزي: لم يصححه أحد وقال: ربيح ليس بالمعروف وليس الخبر بصحيح (4).

حديث في المضمون والاستنشاق

حديث 554 - أنا محمد بن [عمر] الأرموي ومحمد بن عبد الملك بن خيرون وعبد
الرحمن بن محمد القرز والحسين بن علي المخاط قالوا: نا عبد الصمد بن الأمون
قالنا الدارقطني قال نا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال نا الحسين بن علي بن
مهران قال نا عاصم بن يوسف قال نا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن

(1) صحيح.
(2) من البراء.
(3) أخرجه ابن ماجه (ص 32)، والحاكم (ص 147، ج 4)، والدارقطني (ص 71، ج 1).
(4) وقال الإمام أحمد: لا ينبث في النسخة على الوضوء، الحديث. لكن قال الحافظ ابن الق旅 في المثار
(ص 130): ولكنها أحاديث حسان انتهى.

337
حديث فيما يقال على الوضوء


(1) رواه الدارقطني في الأفادات في رقم 3 من الجزء الثاني في السنن (ص 84، ج 1) والبيهقي (ص 53، ج 1) من طريق ابن حذافة وأورده الذهبي في الميزان (ص 325، ج 2).
(2) ر: فكان يجهول. (3) ر: الغامسي.
(3) سأقه ابن حبان في المجريح (ص 65، ج 2).
(4) ر: فام.
(5) ر: كتابا. (6) الزباء من المجريح.
(7) ر: سقط من ر. (8) ر: فام.

338
حديث في ذكر ماء الحمام

حديث في دخول المرأة الحمام

(1) سقط لفظة أبي من س.
(2) ذكرت السيوطي في الجامع الصغير (ص 126 ، ج 1) وقال: رواه البهقي في شعب الآيات
ولأورده الشيخ عبد القادر في الغني (ص 23).

339
[عن أبي] "عن أبي عمير عن صمرة عن يحيى بن راشد عن أبي الزبير عن جابر (1) إن النبي ﷺ قال: من كان يؤمن بالنبي ﷺ واليوم الآخر فلا يدخل حيلته (2) الحمام.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: يحيى بن راشد ليس بشيء.

557 - حديث آخر في ذلك: أنا ابن الحسين قال نا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد حديثي أبي [قال نا الحسن (1)]. قال نا ابن فضيلة قال حدثنا زبان عن سهل عن أبيه أنه سمع أم الدرداء (2) نقول خرجت من الحمام فلقتني رسول الله ﷺ فقال: من أمين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام، فقال: وهذا نسيبي بدي ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة "كل" (3) ستر بيتها وبين الرحمن عز وجل.

558 - قال أحمد: وحدثني يحيى بن غيلان قال حدثني رضي الله قال نا ابن سهل عن سهل بن معاذ عن أبيه فذكره.

559 - قال أحمد: ونا عبد الله بن وهب قال: قال حيوة أخبرني أبو صخر أن يحيى أبو موسى حدثه إن أم الدرداء حدثته أن رسول الله ﷺ لقيها يوماً فقال: من أنبى جئت يا أم الدرداء؟ فقالت: من الحمام فقال [هنا رسول الله ﷺ]

(1) سقط من س ور.
(2) ساقه الخطيب (ص ص 329، ج 3) من طريقه عن ابن فضيلة عن أبي الزبير عن جابر والنسائي (ص ص 45، ج 1) عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر والحاكم (ص ص 288، ج 4) وقال الحاكم: على شرط سلم وأقره الذهبي وقال ابن حجر: استاده جيد وأخرجه الترمذي (ص ص 20، ج 4) عن لثيم عن طالب عن جابر مرفوعاً وقال: حسن غريب قلت: فالحديث بمجموعه حسن إن شاء الله.
(3) في س ور: خليلته الحمام.
(4) سقط من س ور والزيادة من المند.
(5) رواه أحمد في مسند (ص ص 322، ج 6) والخطيب في موضع (ص ص 359، ج 1).
(6) سقط من س.
الحديث: هذا حدث لا يصح قد سبق في كتابنا أأن ابن حبابة ذاهب.
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قد سبق في كتابنا أن ابن حبابة ذاهب.
وأما سهل بن معاذ فقال: ضعيف. وقال ابن حبان: ليست أدري التحليط
 منه أو من زبان. وأما أبو صخر فاسمه حيد بن زياد ضعيفه: يحيى، وهذا
 الحديث باطل لم يكن عندهم حام في زمن رسول الله ﷺ.

حديث آخر: إنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن سعدة قال أخبرنا
جربة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا زيد بن عبد الله بن زيد قال نا أحمد بن
محمد بن سarih قال نا يحيى بن سعيد العطار قال نا محمد بن عبد الملك عن سالم بن
عبد الله عن أبيه: قال ذكرت الحبم عند رسول الله ﷺ. فقال: هي حرام على
أمي فقيل يا رسول الله ان فيها كذا (و فيها كذا: ) فقال: لا تخلى لأمر، مسلم
ان: ( يدخل إلا يميز وعلى إناث أمتى إلا من سقى أو مضى.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قال أحمد: قد رأيت محمد بن عبد الملك
وكان يضع الحديث ويكتب.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأئمة لا يجل ذكره في الكتب إلا
على جهة القذح فيه قال: يحيى بن سعيد العطار يروي الموضوعات عن الأئمة
لا يجوز الاحتجاج به.

(1) حيد بن زياد صدوق يميم كأ فالمقبرب وورثه الدارقطني وغيره وقال ابن معين أيضاً: ليس به
بأس كأ في التهذيب قال الهشيمي: رواه أحمد (ص 362، ج 6) والطبراني بأسنيد ورجال
أحدها رجال الصحيح، (ص 277، ج 1).
(2) وهذا قاله الخطيب في موضع (ص 323، ج 1).
(3) أورده الذهبي في الميزان (ص 131، ج 3).
(4) استدركها من الميزان. (5) سقط لفظة إن من س ور.
(6) هكذا في الضعفاء ابن الجوزي والميزان ووقع في س ور: الكذب.
(7) سقط لفظة به من س.
حديث آخر: أنا محمد بن ناصر وابن عبد الباقِيُّ قال أنا حدثتُ حديثًا هامًا في صلة بن عبد الباقِي. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ص ص 367، ج 3) وأحمد (ص ص 275، ج 6) قلت واجْرَ، وأخرجه وهاب (ص ص 388، ج 2) وأبو داود (ص ص 199، ج 4) والترمذي (ص ص 221، ج 4) وابن ماجه (ص ص 274) وعبد الرزاق (ص ص 294، ج 1) من طريق سفيان بن عباس من أبي المزيح عن عائشة، وهذا استاد صحيح وقال الحاكم: على شرطها، وأقوه الذهبي. وقد رواه أحمد (ص ص 173، ج 6) من طريق آخر عن أبي المزيح عن رجل قال دخل نسوة من أهل الشام، سمعها رجل أبى عزة بن عبد الله عامر، ورواه عبد الرزاق (ص ص 243، ج 1) عن معمرو بن هشام عن رجل من كتنة، ورواه ابن حبان في الجربُون (ص ص 309، ج 2) في ترجيح معاوية الصدفي ومواية ضيف. وأخرجه أحمد (ص ص 301، ج 6) والحاكم (ص ص 289، ج 4) من حديث أم سلمة وفيه دراج وهو ضيف. 

(2) س: دخل. (3) س: مصدقة من س.
لا يصح، قال ابن عدي: سعيد بن أبي سعيد مجهول. وقال يحيى: عمرو بن قيس لا شيء، وقال الدارقطني: ضعيف.

563 - حديث آخر: أخبرنا ابن حبان، قالت نايب بن بشر بن أنس قال لنا محمد بن يحيى الأردي قال لنا اللويد بن القاسم قال نا سلم بن عبد الأعلى قال حدثني نافع عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بحفر ولا يجل لمرأة أن تدخل الحمام.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، قال يحيى: سالم ليس بشيء. وقال ابن حبان: يضع الحديث. قال ابن حبان: واللويد بن القاسم انفرد عن الثقات بما لا يشبه

564 - حديث آخر: أخبرنا هبة الله بن أحمد قال أنبنا محمد بن علي بن الفتح قال لنا الدارقطني قال لنا محمد بن القاسم بن زكريا قال نا هشام بن يونس

(1) وقد روى نحوه عن ابن عمر أخرجه أبو داود (ص ۶۹، ج ۴) واختيبر في موضع (ص ۳۶۳، ج ۱) وفيه ضعيف.
(2) قلت: وثقه أبو حامد واين عقدة كاه في الإيزان (ص ۲۸۴، ج ۲).
(3) قلت: اسماعيل بن عبد الله هذا من طبقة التابعين وأما من ضعفه الدارقطني فهو اسماعيل بن عبد الله أبو شيخ كاه ذكره المؤلف في الضعفاء، حديث عن علي بن يس岗 أو سيراد ولا يحفظ له سوى حدث الخليل كاه في تاريخ بغداد (ص ۳۶۱، ج ۶) واللسان (ص ۳۱۷، ج ۱) والله أعلم.
(4) رواه ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين (ص ۳۴۰، ج ۱) وأورده الذهبي (ص ۱۱۲، ج ۲).
قال نا محمد بن «علي» (1) قال نا عمر بن الصبح (2) عن خالد بن ميمون عن مطر الوراق عن ابن أبي مليكة عن عائشة (3) عن النبي ﷺ أنه قال: بيت بالشام لا يجل للمؤمنين ان يدخلوه إلا يمئز ولا يجل للمؤمنات ان يدخلنها.

قال المؤلف: لم يروه عن خالد غير عمر بن الصبح، قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات لا يجل كتب حدثه إلا على وجه التعجب.

حديث آخر: روى مطر بن «يذيد» (1) عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد من القاسم عن أبي إمامة عن عمر بن الخطاب قال: لا يجل لأمرأة أن تدخل إلا من صق فان عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حثتني قالت حدثني خليل الله عليه السلام قال: إذا وضعت المرأة خارا في غير بيت زوجها هنكت سترها بينها وبين الله لم بناها (2) دون العرش.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ومطر وعلى والقاسم ليس به شيء.

حديث في ذكر أول من صنع له الحمام

576 - أنا أساعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال نا صالح بن أحمد بن حنبل قال نا إبراهيم بن مهدي قال نا عمر بن أسد الرحمن عن أساعيل ابن عبد الرحمن الأدبي (1) قال حدثي أبو بردة عن أبي موسى (2) عن النبي ﷺ.

1) ر: يعلي وكذا في أخبار أصحابنا.
(2) س: عمر بن الفتح.
(3) ذكره أبو نعيم في أخبار أصحابنا (ص 316، ج 1).
(4) ذكره في واسط (ص 3، ج 1).
(5) ذكره في واسط (ص 3، ج 1).
(6) ذكره في الجري (ص 52، ج 1) الأدبي نسبة إلى الأندلسي من الأذري.
(7) ذكره البخشي في التاريخ (ص 362، ج 1) وأبو نعيم في أخبار أصحابنا (ص 10، ج 1) وأوردته ابن عدي والعباس الحنابلة في الضعفاء، والطرياقي والبحتري في الشعب كما في الجامع الصغير (ص 112، ج 1) ومنتبه كنز العمال (ص 362، ج 3).
قال: أول من اتخذ الحميات وأول من دخلها وصنت له الثورة سلبان بن داود، فلا «دخله» (1) أصابه الغم و «الحر» (2) قال أوه من عذاب الله قيل أن لا يكون أوه أوه أوه ثلاثاً.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، واستعيل أحاديثه منكرة، قال أبو بكر الخطيب: وإبراهيم بن مهدي ضعيف.

حديث في كراهية الإسراف في الوضوء


قال الترمذي: حديث أبي غريب وليس [استاده] (3) بالقوي عند أهل الحديث لا يعلم أحد (6) يسده غير خريجة، وخريجة ليس بالقوي عند أصحابنا ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.

قلت: خريجة ضعفه ابن المبارك والدارقطني، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة. وقال أحمد لابنه: لا تكتب عنه. وقال ابن حبان: لا يجل الاحتجاج بغيره (8).

(1) سقط من س و ر. (2) ر: العمر.
(3) وقع في س: يحيى وهكذا في المستدرك (ص 162، ج 1) وتلخيصه للذهبي والصواب عتي.
(4) ر: حزة.
(5) رواه الترمذي (ص 31، ج 1) وابن ماجه (ص 34، وأحد (ص 135، ج 5) والطيالسي (رقم 542)، والحاكم (ص 162، ج 1) والخطيب في موضع (ص 383، ج 2).
(6) استدركهما من الترمذي.
(7) وفي السن لا نعلم أحداً أسنده غير خريجة.
(8) قال ابن أبي حامد في الجاح (ص 53، ج 1): ظلم عن هذا الحديث فقال: رفعه إلى النبي ﷺ منكر.

منكر.
حديث في الماء المستعمل

568 - أنا عبد الحق قال: أنا عبد الرحمن بن أحمد قال: أنا أبو يكر بن
بشران قال: أنا الدارقطني قال: أنا سعيد بن محمد بن أحمد الخياط قال: أنا إسحاق بن
أبي إسرائيل قال: أنا المتوكل بن فضل أبو أيوب (1) الحداد البصري عن أبي
زلزال عن أنس (2) عن مالك (3) قال: صلى رسول الله ﷺ عليه الصلاة والسلام (5)
الصحيح، وقد اغتسل من جنابة فكان نكتة مثل الدرهم يابس لم يصب الماء،
فقال: يا رسول الله (ان) هذا الموضوع لم يصب الماء فسلت (7) شعره من الماء
ومسحه به ولم يغسله (8) الصلاة.

570 - قال الدارقطني: وكان محمد بن القاسم بن زكريا قال: أنا هارون بن
إسحاق قال قال: أنا أبي غنية عن غطاء بن عجلان عن عبد الله بن أبي مليكة عن
عائشة (6) قالت: اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فرأى لمحة يقالله لم يصبها
الماء فنصرف خصلة من شعر رأسه فأمسى ذلك الماء.

570 - قال الدارقطني: ونا علي بن عبد الله بن مبشر قال: أنا أحمد بن سنان
قال: أنا يزيد بن هارون قال: أنا عبد السلام بن صالح (1) قال: أنا إسحاق بن سويد
عن علاء بن زناد عن رجل من أصحاب النبي ﷺ مرقص: أن رسول الله ﷺ خرج عليهم ذلك يوم، وقد اغتسل وقد بقيت لمحة من جسده لم يصبها
الماء، فقلنا: يا رسول الله هذه لمحة لم يصبها الماء، فكان له شعر وارد (12)،
فقال: يشعره هكذا على المكان فبله.

(1) رواه الدارقطني (ص 10، ج 1).
(2) سقط من س.
(3) رواه الدارقطني (ص 112، ج 1).
(4) سقط من ر، وفي س: قال: قال رسول الله ﷺ عليه الصلاة.
(5) (6) سقط من س، ر: فلم.
(7) س، ر: سقط من س.
(8) رواه الدارقطني أيضاً (ص 112، ج 1).
(9) سقط من س، ر: أراد.
(10) رواه الدارقطني (ص 110، ج 1).
(11) س، ر: أراد.

348
قال المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها ما يثبت، أما الأول ففيه المتكلم قال
أبو حامد الرازي: هو مجهول. وقال الدارقطني: ضعيف. وأما الثاني ففيه عطاء
ابن عجلان قال يحيى: ليس بشيء، كذاب. وقال مروة: كان يوضع له الحديث
فيحدث به. وقال الفلاس والسعدي: كذاب. وقال الرازي والدارقطني:
متروك. وأما الثالث ففيه عبد السلام بن صالح قال الدارقطني: ليس بالقوي.
قال: وغيره من النثاق يرويه عن العلاء مرسلا وهو الصواب.

حديث في سبب استعمال "الماء" (1)
الكثير في الوضوء

571 - أنَّ بني هارون قال: قال نا أوبراء أبى طاهر قال: نا الجوهرة عن الدارقطني عن
أبي حامد بن حبان قال: نا محمد بن الليث الوراق قال: نا حرزة بن سعدان قال: نا
حبيب بن أبي حبيب قال: حدثنا أبو حرة قال: حدثني ميمون بن مهرون عن ابن
عباس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: إن شيطاناً بين السماء والأرض يقال له ولهان
معه ثمانية أمثال ولد آدم من الجنوود وله خليفة يقال له خنزب (3)، فإذا لم يستقبل
من العباد شيئاً أخذت البوضوء حتى يلطفه فون أصابه شيء من ذلك فذا قدم
وضوءه فليقل بسم الله أعزه بالله من خنزب (4) وأشباح عينه من أهل الأرض سبع
مآت، فانه ينقطع عنه من الماء للوضوء ما يكفي من الدهن.

قال المؤلف: هذا الحديث على هذا الوصف موضوع والمنهج بوضعه حبيب
ابن أبي حبيب، ورد عليه الخزاعطي قريبة من قرى مرو، قال أبو حامد بن حبان:
كان يضع الحديث على النثاق لا يجل كتب حديثه إلا على سبيل القذف فيه. بل
قد روى مسلم (5) في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: با رسول
الله ﷺ: فبيت الشيطان بين صلاته وقراءته، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب
فذا احتمسه فتعوذ بالله عز وجل منه واتقتل عن يسارك ثلاثة.

(1) سقط لفصيلة الماء من س.
(2) رواه ابن حبان في المجروحين (ص 266، ج 1) وذكره ابن عراق (ص 72، ج 2).
(3) (5) س: عبر، وفي ر: غرب.
(4) رواه مسلم (ص 424، ج 2) وأحمد (ص 216، ج 4).

347
572 - حديث آخر: أَنَّا الكروخُ قَالَ نَا الأرْدُوِيُّ وَالفُؤُوجُيُّ قَالَ نَا ابن الجراح قَالَ نَا ابن حمَّوِب قَالَ نَا الترمذِيُّ قَالَ نَا محمد بن شَيْحُ قَالَ نَا أبو داود قَالَ حَدِيثًا خَارِجًا عَن بُنَيْسَ بن عَبْدِ عِنْدِي عَن عَنْ أَبِي (1) ابن كَعَب عَن النَّبِيّ ﷺ قَالَ لِلْبَيْتِيِّ شَيْطَانُ يَقَالُ لِلْوَلَّادَنَّ يَقَالُ لِلْوَلَّادَنَّ فَاتَقُوهُمْ أو قَالَ فَاحْذِرُوهُمْ.

قال المؤلف: هذا حديث غريب لم يندح غير خارجه واما هو من كلام الحسن. قال يحيى: خارجة ليس بثقة. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

حديث في غسل العينين في الوضوء

573 - أَنَّا مَعْنِيُ نَا ابن الملك قَالَ أَنَّا الجُهَرُيُّ عَن الدَّارَقْطِنِي عَن أَبِي حَامِدِ بْنِ حَبَّان قَالَ نَا الحَسَنُ بْنِ سَفيان قَالَ نَا هُشَامُ بْنِ عَيْثَا قَالَ نَا البُخَّارِيَّ بْن عَلِي قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﻷ ﷺ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَلا تَنفَضْوا آيديكم فانها مراوح الشيطان، واشترموا أغينكم الماء.

قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بالبخاري فليس بعدل قد روى عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عجائب.

حديث في مسح الرجلين في الوضوء

هذا يروي فيه أَنَّا عليه السلام: روى عبد الرحمن بن مالك بن مغول بن يزيد بن أبي زينب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ رَأَيْتَ (3) عَلَى يَوْمًا فَأَفَرَغَ على بذها وغسل وجهه ثلاث مرار، وغسل ساعده ثم مسح رأسه ثم مسح قدميه ثم قَالَ حُكْمًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَتَوضَأُ.

(1) تقدم أَنَّا ذكر مواضعه.
(2) ساَقَتْ أَنَّا ابن حبان في الجروحيين (ص 164 ج 1) وأودره الزهبي (ص 799 ج 11).
(3) أودره الجهني مختصر (ص 585 ج 2).
575 - وأما حدثت عبد الله بن زيد: فأنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا أبو علي محمد بن وشاح نابن ابن شاهين قال نابن أحمد بن سليان الفقيه قال حدثنا عبد الله بن شريك قال نابن عبد الغفار يعني ابن داود قال نابن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عبد بن تميم عن عمه ابن النبي ﷺ نوُسَر ومسح على القدمين.

576 - الحديث الثالث: روى هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال أخبرني أوس بن أبي (1) أوس قال رأيت رسول الله ﷺ [أتي ] إلى قوم بالطائف (2) فنُوْسَر ومسح على رجليه (3). قال هشيم: هذا كان في مبدأ الإسلام.

قال المؤلف: ليس في هذه الأحاديث ما يصح أبداً الأول ففيه عبد الرحمن بن مالك قال أحد: حركت حديثه منذ دهر وقال الناس: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متين. وأما الثاني فكان ابن لهيعة ليس بشيء.

وأما الثالث: فقال أحد: هشيم (4) يدلس قلعل سمعه من بعض الضعفاء ثم أسقطه.

حديث في اسباع الوضوء

577 - أسايل بن أحد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نابن القاسم بن بكر قال نابن محمد بن عبد الله المخزومي قال نابن يونس بن محمد قال نابن الأشعث بن براز (5) قال نابن ثابت عن أنس (1) قال: قال رسول الله ﷺ: يا أنس أسبع الوضوء يرد [ في عمارك ] (7)

(1) وفي س و: أوس بن أبو وأحمد الأدهم (ص 376، ج 1) وأحمد (ص 8، ج 4) وابن جيرير في التنسيق (ص 134، ج 6).
(2) وفي السن: أتي على كثامة قوم.
(3) وفي السن: نعليه وقدميه.
(4) لكن صرح بسباعه عن يعلى عند ابن جيرير نعم فيه اضطراب ينده ودمنا وقال ابن عبد الله في استناده ضعف كذا في اليوار.
(5) س، ر: نزار.
(6) أورده الذهبي في الميزان (ص 363، ج 1).
(7) سقط من س.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: أشتعش ليس بشيء. وقد روى مسلم عن الأزور عن سليمان التميمي والأزور ضعيف منكر الحديث.

حديث في نضح الماء على الرجلين في الوضوء


[1] رواه أحمد (ص 82 - 83، ج 1) وأبو داود (ص 443، ج 1) والبزار كام في التلخيص.

[2] سقط من س ور. والحديث ذكره العقيلي في ترجمة الأزور، والبيتقي في المتفق والمقرق، وأورده الحافظ في اللسان (ص 345، ج 1) والسيوطي في الآلهة (ص 383، ج 2) فلمراجع إليه.


حديث في استدامة الوضوء

579 - أنبنا محمد بن أبي طاهر قال أن أبو محمد الجهوي عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال أن إسحاق بن إبراهيم بن الساعد قال: نقلت عن سعيد بن كثير أبو هاشم الأسلمي عن أبي سفيان أنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: [إذا وقعت امرأة ولا رجل إلا وقعت]، فتبع ذلك بشيء غير لي إلا وليد بن عبد اللطيف، فقلت: هذا أحب أن تقبله، فقلت: فقلت: يعفني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووافقني في ابنته وله، ورعاه رأسي وبرك عليه، وقلت: يا بنى، فإنك محتفظ سري تمكن مومنا، يا بنى، ان استمعت أن تكون أبداً على الوضوء، فإن ملك الموت إذا قضى روح البعيد وهو على الوضوء كتب له شهادة، يا بنى، إن استمعت أن تكون أبداً تصر لتصل فإن الملائكة يصلون عليك ما دمت تصل، يا بنى، إذا خرجت من رحلك فلا تغشىك، واعترضك على أحد من أهل قبلك إلا سلمت عليهم فإنك ترجع إلى منزلك، وقد ازدخت في حسناتك، يا بنى، إذا دخلت رحلك فسلم على أهل بيتك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يا بنى، إن اطعتني فلا يكون شيء أحب إلينا من الموت، يا بنى، إذا خرجت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ورفع يديك، وكبير وأقم صلتك حتى يقع كل عظم مكانه، وإذا سجدت فأمكن جهتك من الأرض وأقم صلتك، وإذا رفعت رأسك فضع عقبك.


(1) ص 44، ج 1.
(2) رواه ابن حبان في المجرحيين (ص 233، ج 2) وذكره السيوطي في الايل (ص 378، ج 3).
(3) ص: أحكام.
(4) س: أحكام.
(5) في الايل: يقع، وفي المجرحيين يقع.
(6) ص: حساب.
(7) ر: يديك.
(8) ر: صلتك.

351
حديث في التوضي العظيم

580 - أنا الكروخاني قال أنا الأزدي والخوئي قال، وأخروننا الجراح قال نا المحبشي قال حديثا ترمذي قال نا الحسن بن حديث (1) المروزي قال نا محمد ابن زيد الواسطي عن الأفريقي عن أبي غيطف عن ابن (2) عمر عن النبي ﷺ قال: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات.

قال الترمذي: هذا استناد ضعيف.

قال المؤلف قلت: اسم الأفريقي عبد الرحمن بن زياد، قال أحمد: نحن لا نروي عنه شيئاً. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن ثقافات وبدائل (3).

حديث في الشرب من فضل الوضوء

581 - أنبأنا أحمد بن عبيد الله العكسي (4) قال نا أبو طالب العشاري قال نا ابن ميمون (5) قال نا الحسن بن محمد بن عفير قال حديثي القاسم بن علي قال حدثنا محمد بن كامل بن ميمون قال نا محمد بن أسحاق يعني العكاشي قال نا الأوزاعي عن مكحول والقاسم بن عفيفة (6) وعبدة (7) بن أبي لبابة وحسن بن

(1) س: لم تقم.
(2) رواه الترمذي (ص 33، 6) وأبو داود (ص 34، 3) وابن ماجه (ص 39).
(3) قلت: فيه أبو غطس أيضاً وهو مجهول كا في التحقيق.
(4) س و ر: الكبير، والصحيح ما أثبتنا أن توجه في الغبر (ص 526، 4).
(5) ر: ابن ميمون.
(6) س: رجب.
(7) س: عبيدة، ور: عبيد.
(8) س: عبيدة، ور: عبيد.

352
حديثان في التنشيف من الوضوء

582 - أنا الكروخي قال آخر في الأزدي والغورجي قالا نا الجراحي قال
نا المحبوني قال حديثا الترمذي قال نا قتيبة قال حدثنا «رشدين (1)» نسعد عن
عبد الرحمن بن زيد بن أنعم عن عتيبة بن حيد بن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن
ابن غنم عن معاذ بن (2) جبل قال: رأيت النبي ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف
ثوبه.

583 - قال الترمذي: ونا سفيان بن وكيع قال لنا عبد الله بن وهب عن
زيد بن حبان (3) عن أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة (1) قالت:
كانت (5) لرسول الله ﷺ خرقة ينفث بها بعد الوضوء.

قال الترمذي: الحديث الأول غريب واستناده ضعيف ورشدين وعبد الرحمن
ابن زيد ضعيفان. وحديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح (6) عن رسول الله ﷺ في
هذا الباب شيء.

(1) ر: أرسد.
(2) رواه الترمذي (ص 57، ج 1) والبيهقي (ص 36، ج 1).
(3) م: حبان.
(4) الترمذي (ص 56، ج 1) والحاكم (ص 154، ج 1) والبيهقي (ص 185، ج 1).
(5) م: كان.
(6) وهكذا قال ابن الفقيه في المنار (ص 119).
قال المؤلف قلت: وأنا رشدين فقد ضعفه أحد وأبو زرعة والفلاس والدارقطني، وأنا عبد الرحمن.


 الحديث في الاتفاق بعد الوضوء


585 - حديث آخر: قال: أحد: أنا ونا الهيثم بن خارجة قال: أنا رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن (4) زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فعمله الوضوء، فلم يفرغ من الوضوء أخذ [حنفة (5) من (6)] ماء فرش بها نحو رجب (7) فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرش بعد وضوئه.

(1) هكذا جزم البيهقي بأنه سمعه لكن النمرجي لم يجزم به بل قال: يقولون سل بيان بن أرمق، وأنا الحاكم قال: أبو معاذ هذا هو الفضيل بن مسيرة روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وأقرهghanبيهقي.

(2) من س، و: الحديث أخرجه أحمد (ص 161، ج 4) وابن ماجه (ص 36) والبيهقي (ص 161، ج 1).

(3) رواه أحمد (ص 303، ج 5).

(4) من س. وفي ر: حنفة ما وثبت من المسند. (5) ر: الفرج.

354
قال المؤلف: ابن هيعة ورشدين ضعيفان.

587 - حديث آخر: ابن الكروخ قال أخبرني الأزدي والغورجي قالنا
الجراح قال ناجي أبلغني قال نصر بن علي قال نسلم بن
قنتي قال ناجي أبلغني قال نصر بن علي الإشمي عن الأعرج عن أبي هريرة(1) قال: قال
رسول الله ﷺ: أمير جبريل قال: يا محمد إذا توضأت فانتفض.

قال ابن حيان: [هذان حديثان بإطلاع أما الأول فان هيعة ليس بشيء]
وأما الثاني فان الحسن بن علي(2) يروي المناكير عن المشهري. قال البخاري:
هو منكر الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف.

حديث في الوضوء بالنبيد.

ديه عن ابن مسعود وابن عباس.

أما حديث ابن مسعود فله أربعة طرق:

587 - الطريق الأول: أخبرنا ابن الحسين قال ناجي أبلغني، أنا
أحمد بن جعفر قال ناجي أبلغني أن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ناجي بن زكريا عن
اسرائيل عن أبي فزارة(3) عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود.

(1) س: رس: سلماء.
(2) رواه الترمذي (ص 54، ج 1) وابن ماجه (ص 36) وابن حبان في المجروحين (ص 335).
(3) سقط من س. قلت: اما الطريق الأول قلم يذكره ابن حيان ولم يتكلم عليه في المجروحين بل
وهذا من تصرف المؤلف كما يظهر من مراجعة ابن حيان والله أعلم.
(4) ر: أبي فزارة.
(5) رواه أحمد (ص 449، 445، 450، 458، 454، أ) وأبو داود (ص 323، ج 1) والترمذي (ص 90، ج 1) وابن ماجه (ص 31) والبيهقي (ص 9، ج 1) وعبد الرزاق
(ص 179، ج 1).
(6) س: نعي الجنب.

355


590 - الطريق الرابع: أنا عبد الحق قال: أخبرنا عبد الرحمن قال: نأ ابن بشران قال: نأ الدارقطني قال: نأ عثمان(1) بن أحمد الدفاق قال: نأ محمد بن عسيب بن حبان(2) عن الحسن بن قتيبة عن يونس بن أبي أسحاق عن أبي عبيدة وأبي...

(1) ر: الأدواة. وكذا في المسند.
(2) أخرجه الدارقطني (ص 77، ج 1) وأحمد (ص 455، ج 1).
(3) سقط من مها من س.
(4) ر: الحسن.
(5) رواه الدارقطني (ص 77، ج 1).
(6) زيادة من السن.
(7) وفي السن عمر بن أحمد راجع البغدادي (ص 306، ج 11).
(8) وكذلك في اللسان (ص 333، ج 5) ووقع في تاريخ بغداد (ص 398، ج 2) حيان وكذا.
(9) في الميزان (ص 142، ج 1) وتاريخ الزيلبكي (ص 167، ج 3).
الأحوص عن ابن مسعود فذكروه.

وأما الحديث ابن عباس فله طريقان:

591 - الطريق الأول: أخبرنا عبد الحكيم قال أنا عبد الرحمن قال نا ابن بشران (1) قال نا الدارقطني قال نا عثمان (2) بن أحمد الدقاق [ قال نا يحيى بن عبد الباقى (3) قال نا المرضي بن واضح قال نا مبشر (4) بن اسحاق عن الأزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس (5) قال رسول الله ﷺ: النبي وضوء لم يجد الماء.

592 - الطريق الثاني: أنا عبد الحكيم قال أنا عبد الرحمن قال نا ابن بشران قال حدثنا الدارقطني قال نا عبد الباقى بن قانع قال نا السري بن سهل قال نا عبد الله بن رشيد قال نا مجاهد عن ابان عن عكرمة عن ابن عباس (6) عن النبي ﷺ أنه قال: إذا لم يجد أحدكم ماء، ووجد النبي فليتوضي به.

قال المؤلف: هذان الحديثان لا يصحان، أما الحديث ابن مسعود فإن أبا زيد وأبو فزارة مجهولان، قال أحمد بن حنبل: (أبو فزارة) (7) في الحديث ابن مسعود رجل مجهول (8)، وقال غيره: أبو زيد مجهول أيضاً، وقال أبو زرعة: هذا الحديث ليس صحيح (9)، وأما الطريق الثاني فغفه علي بن زيد قال أحمد ويحيى:

(1) رواه الدارقطني (ص 398، ج 1) والखليلي (ص 398، ج 2).
(2) رأ: نبيذكروه.
(3) س: ابن بشر.
(4) س: عمر بن أحمد الدقاق والمشت في سنن الدارقطني.
(5) الزيدية من السن.
(6) س: منير وفي: يباغ.
(7) رواه الدارقطني (ص 476، ج 1).
(8) رواه الدارقطني (ص 75، ج 1) والبيهقي (ص 12، ج 1).
(9) رأ: أبو قرار.
(10) أبو فزارة هو راشد بن كيسان وثقه ابن معين والدارقطني وغيره وقول أحد هذا ذكره الخليل في المعلما وثقه ابن عبد الّهادي فقال: هذا التقل عن أحمد غلط من بعض الرواة عنه.
(11) وقَال أَبِي زِرَة ذِكره الذهبي (ص 35، ج 3) وابن أبي هامش في المعلما (ص 44، ج 1) وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: هذا حدث منكر لا أصل له كما في تخرج الزليبي (ص 139، ج 1).

357
ليس بشيء. وقال يحيى بن سعيد: هو متوروك الحديث، وأبو رافع لم يثبت ساعه من ابن مسعود. وأما الطريق الثالث فإن الحسن بن عبد الله كان يضع الحديث قائله الدارقطني، وأما الطريق الرابع ففيه: محمد بن عيسى ضعيف، والحسن ابن قتيبة متوروك الحديث.

وأما الحدث ابن عباس ففي الطريق الأول: المسبب بن واضح وكان كثير الوهم وقد وهم فيه لأن المحفوظ من قول عكرمة، وأما الطريق الثاني فكان مجاعة ضعيفٌ، وابن متوروك.

 الحديث في المسح على الخفين

593 - أنا محمد بن أحمد بن خرسان(1) قال أنا عبد الله بن الحسن الخلال قال أنا "عبد الله"(2) بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال أنا محمد بن اسحاق(3) قال: أنا أبي مريم قال أنا يحيى بن أبوب قال أنا عبد الرحمن بن رزين(4) قال: أنا أبو زيد(5) عن محمد يزيد بن أبي زياد عن أبوب عن قطن عن عبادة ابن نسي عن أبي بن عاربة(6) قال: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يوماً؟ قال: ويومين وثلاث حتى بلغ سبعاً قال له: وما بدأ للك.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال: أحد بن حنبل: ورجاله لا يعرفون.

وقال الدارقطني: هذا استناد لا يثبت وعبد الرحمن محمد وأبوب مجهولون.

---

(1) سقط من ر، وسقط لفظ فله من س أيضاً.
(2) ضعفه الدارقطني وقال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال أحمد: لم يكن به بأسب كثا في الميزان.
(3) حرق.
(4) ر: عمرو.
(5) سقط من ر، إليه الزيداء من السين.
(6) س: أبو عمار. والحديث أخرجه أبو داود (ص 36، ج 1) وابن ماجه (ص 42)، والدارقطني (ص 198 ج 1) وابن أبي شيبة (ص 119 ج 1) والطحاوي (ص 90 ج 1) والحاكم (ص 170 ج 1).
حديث في مسح الخفين

594 - نا الكروخي قال نا الأزدي والغوري: قال أخبرنا الجراحي قال نا المحبوب: قال حدثنا الترمذي قال نا أبو الوليد الدمشقي قال نا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد (1) عن رجاء بن حبيبة عن كاتب المغيرة عن المغيرة (2) بن شعبة أن النبي ﷺ مسح أعلا (3) الخف وأسفله.

قال الترمذي: هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور غير الوليد، وسألت أبا زرعة وحمداً عن هذا الحديث فقالا: لا يصح لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه المغيرة (4).

قال المصنف قلت: وكان الوليد بروي [عن] الأوزاعي أحاضيث وهي عند الأوزاعي عن شيخ ضعفاء عن شيخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع والزهري فيستقات أسماه ويجعلها عن الأوزاعي منهم (5).

حديث في مسح الجبائر

595 - أنا عبد الحق أنا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبو بكر بن بشارة قال نا الدارقطني قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا أبو علاء (6) محمد بن

____________________

(1) س: داؤد بن يزيد.
(2) أخرجه الترمذي (ص 98، ج 1) وأبو داود (ص 62، ج 1) وابن ماجة (ص 42).
(3) والدارقطني (ص 195، ج 1)، والبيهقي (ص 390، ج 1) وأحمد (ص 251، ج 4).
(4) وا ابن الجارود (ص 83) والخطيب (ص 135، ج 2)، وأبو نعيم في الحلية (ص 176، ج 5).
(5) س: علي.
(6) هكذا قال ابن مهدي وقال أحد: لا أرى الحديث يثبت كأس في البغدادي (ص 135، ج 2).

(5) وقد أطال الكلام فيه الحافظ في التلمؤ (ص 58) فلم يرجع إليه.
(6) ر: أبو علاء.
أحمد بن المهدي قال نا عبدوس بن مالك [ العطار
(1) قال نا شبابه قال نا ورقاء
عن أبي نجيح (2) عن عائشة (3) عن ابن عمر (4) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسح على الجبائر
قال الدارقطني: لا يصح مرفوعاً وأبو عابرة ضعيف جداً.

(1) س: من العطار
(2) س: أبي نجيح.
(3) س: سقط من ر.
(4) رواه الدارقطني (ص ۲۰۵، ج ۱)
أحاديث في تنقض الوضوء

أحاديث في مس الذكر

٥٩٦ - آنأ ابن الحسين قال نا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي [ قال نا جاحد بن خالد وأخبرنا أسايعيل ابن أحمد قال حدثنا أسايعيل بن مسعدة ] (٣) قال نا حازة بن يوسف قال نا أبو أحد بن عدي قال [ أنا (٣) محمد بن يحيى بن سليمان قال حدثنا عاصم بن علي قالا نا روب بن عتبة أبيي عن قيس بن طلق عن أبيه (١) قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأل عن مس الذكر، فقال: "إذا (٢) هو " بضعة منك.

٥٩٧ - الطريق الثاني: آنأ ابن الحسين قال نا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا موسي بن داؤد قال نا محمد ابن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه (١) قال: كنت جالساً عند النبي ﷺ فسألته رجل ممست ذكري أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ قال: لا إما هو بضعة منك.

٥٩٨ - الطريق الثالث: أخبرنا أسايعيل بن أحد قال أنا ابن مسعدة قال أنا

(١) مسقط لفظة ابن من ر. (٢) سقط من س.
(٣) ر: ل.
(٤) رواه أحمد (ص ٣٣، ج ٤) والطحاوي (ص ٥٨، ج ١).
(٥) ر: هؤلاً.
(٦) أخرجه أحمد (ص ٣٤، ج ٤) والداوقي (ص ١٤٩، ج ١) وابن ماجه (ص ٣٧) وأبو داود (ص ٣٧، ج ١) والطحاوي (ص ٥٧، ج ١) من طريق عن محمد بن جابر.
حدثنا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن "خريج" (1) الدمشقي قال لنا هشام
ابن عمار قال نا سعيد بن يحيى قال نا قيس بن يحيى (2) قال نا عبد الحميد
ابن جعفر عن أبو بكر بن محمد العجلي عن قيس بن طلق بن قيس الحنفي عن أبيه أنه
سأل رسول الله ﷺ فقال: إفما هو بضعة منك. (3)

599 - الطريق الرابع: أخبرنا محمد بن أبي طاهر قال أنا أبو يعلى (1) محمد بن
الحسن قال نا علي بن عمر بن شاذان قال أخبرنا حامد بن بلال قال حدثنا محمد بن
عبد الله البحاري قال نا عيسى بن موسى بن جعفر عن غياث بن إبراهيم عن محمد بن
جابر الحنفي عن قيس بن طلق عن أبيه قال سألت رسول الله ﷺ عن مس الذكر
فقال: إفما هو بضعة منك.

600 - حدثنا آخر: أخبرنا إسحاق بن أبي موسى قال أنا أبو أحمد بن عدي أخبرنا أبو يعلى قال نا كمال بن طلحة
قال نا حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي امامة (3) أن النبي
سُحِيَّة قال: (4) إفما هو جزء منك يعني مس الذكر.

قال المؤلف: ليس في هذه الأحاديث ما يصح، أما الأول ففيه أبو بكر
عبتة قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: مضطرب الحديث. وأما
الثاني ففيه محمد بن جابر قال يحيى: ليس بشيء. قال الفلاس: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان [أعمى] يلحق في كتبنا ما ليس من حديثه ويسرق ما
ذكر به فيحدث به (4). وفي الطريق الثالث العجلي وقد ضعفه يحيى، وفيه عبد
الحميد قال يحيى القطان والثوري: هو ضعيف. وفي الطريق الرابع: غياث بن
ابراهيم قال أحمد والبحاري والدارقطني: متروك. وقال يحيى: كان كاذباً. قال

(1) ر: خريج
(2) أخرجه الدارقطني باسناده عن عبد الحميد (ص 150، ج 1).
(3) س و ر: يحيى والصابون ما أثبتاه أنظر ترجمته في تاريخ جرجان (ص 411، المنظوم (ص 418، ج 8).
(4) أخرجه ابن ماجه (ص 37).
(5) س: فحدث به.
حدث في مس النساء

- أخبرنا الكروخى قال أنا الأزدي والغورجى قالا أخبرنا الجراحي قال نا المحبوبى قال نا الترمذي قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحد بن منيع ومحمد بن غيلان [أبو عاز] قالوا حدثنا وكب عن الأعشى عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة (6) أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ قال قلت من هي إلا أنت فضحكت.

قال الترمذي: سمعت أبا بكر العطاء بذكر عن ابن المديني قال: ضعف يحيى ابن سعيد القطان هذا الحديث [وقال: هو شبه لا شيء] وسمعت محمد بن اسحائيل يضعف هذا الحديث ويلقب حبيب لم يسمع من عروة، قال: وقد روى ابراهيم (5) التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ ولا يصح أيضاً ولا يعرف لابراهيم التيمي ساع من عائشة وليس يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب شيء.

حدث آخر: أنباؤنا محمد بن عبد الملك قال أنباؤنا الجوهرى عن
الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال أنا ابن قتيبة قال نا عبد العزيز بن إسحاق
ابن هياز قال نا آدم بن أبي أياس قال نا ركن بن عبد الله عن مكحول عن أبي
امامة (1) قال قلت: يا رسول الله الرجل يتوضأ للصلاة ثم يقبل أهله ويلاعبها
ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: ركن بن عبد الله قد
روى عن مكحول عن أبي امامه نسخة أكثرها موضوعة: لا. (2) يقبل الاحتجاج
به جبال. قال النسائي والدارقطني: متروك.

حديث في الوضوء مما مست النار

(3 206) - أنبأنا هبة الله بن أحمد قال أنبأنا محمد بن علي بن الفتح قال نا ابن
شاهد. قال: نا محمد بن عمر الحافظ قال نا عبد الله بن محمد بن ناجية قال نا محمد
ابن عبد المجيد البصري قال: نا ثواب بن يحيى بن أبي أنيسة. (3) عن أبيه عن
الزهري عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة أم المؤمنين تقول: ما ترك رسول
الله ﷺ الوضوء، (6) مما مست النار حتى قبض.

قال المؤلف: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أنيسة وهو
معروف بالذكر. قال: أحد والنسائي: لا يعرف إلا من حديث يحيى وهو
متروك. (6)

حديث في نقض الوضوء بالردة

(4 206) - روى محمد بن المصفع عن بقية عن عمرو بن أبي عمرو عن طاووس
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: الحدث حديثان. حدث الساس وحدث

(1) قال الجوزجاني: حديث عائشة باطل كما في التلميذ (ص 42).

(2) رواه ابن حبان في المجروحين (ص 320، ج 1) وأوردته الذهبي في الميزان (ص 54، ج
(3) والزيغبي (ص 75، ج 1).
(4) رواه ابن. (3) س ور: شاهين.
(5) رأي شديد. (5) سقط من ر.
(6) قال الجوزجاني: حديث عائشة باطل كما في التلميذ (ص 42).
الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج وفيها الوضوء.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وبقية يدلل، فلعله
سمعه من بعض الضعفاء.

حديث في الوضوء من الصنم

۱۰۵ - 105
نأ أبو منصور القرظان قال نأ أبو بكر بن ثابت قال نأ أبو عمر
ابن مهدي قال أنا محمد بن خلد العطار قال نأ محمد بن الوليد اليسري قال حدثنا
محمد بن عبد الله (۱) قال حدثنا صالح بن حبان عن ابن بريدة عن أبيه (۱) أن النبي
سماحة (۲) صنا فتوضأ (۳).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أبو حاتم
الرازي: محمد بن الوليد ليس بصدوق. وقال النسائي: وصالح بن حبان ليس
بنثقا.

حديث في أن الوضوء ما خرج

۱۰۶ - 106
نأ أنا ابن سابع بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال نأ جزرة بن يوسف
قال نأ أبو أحمد بن عدي قال نأ أحمد بن علي المدني قال نأ ابراهيم بن منذر قال
حدثنا ادريس بن يحيى قال نأ الفضل بن المختار عن نأ أبي ذنب (۵) عن شعبة
عن ابن عباس (۱) أن رسول الله ﷺ قال: الوضوء ما خرج وليس ما دخل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما شعبة فهو مولى ابن عباس قال مالك:

---
(۱) سماحة من س.
(۲) سماحة الخطب (تص ۳۱۱، ج ۴) ورواه ابن حبان في المجروحين (تص ۳۷۰، ج ۱) لكن
بلفظ من مس صباً فتوضأ.
(۳) سماحة من س. (۴) سماحة من س.
(۵) نأ ذنب.
(۶) آخره الدارقطني (تص ۰۱، ج ۱)، والبهقي (تص ۱۱۶، ج ۱) وأبو نعيم في الحلية
(تص ۲۲۰، ج ۸) وذكره السخاوي في المقدص (تص ۴۵۲).

۳۶۵
ليس بثقة. وقال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي: "لعل«(1) البلاء في هذا الحديث من الفضل عن المختار لا من شعبة لأن أحاديثه منكرة والأصل في هذا أنه موقف.

حديث في البناء على الصلاة بعد الحدث

وقد رواه أبو سعيد وعائشة.

67 - فأما حديث أبي سعيد: فإن أبانا محمد بن عبد الملك قال أبانا الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حاطم بن حبان قال نا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال نا عمرو بن عون(3) قال نا أبو بكر الداهري(4) عن الحجاج عن الزهري عن عطاء بن زياد عن أبي سعيد(1) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قام أحدكم أو رفع وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليس على ما مضى.

68 - وأما حديث عائشة: أخبرنا اسياض بن أحمد ومحمد بن عبد الملك قال أبو أمية مسعدة قال أخبرنا حذرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن علي قال نا محمد بن الحسن بن قتيبة نا هشام بن عمار قال نا سيد بن عباس قال نا ابن جريج قال أخبرني عبد الله يعني ابن أبي مليئة عن عائشة(5) قال: إن قام أحدكم أو قلس أو رفع فليتوضأ ثم ليجيء على ما مضى من صلاته.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان، أما الأول ففيه "الداهري"، واسمه عبد الله بن حكم، قال أحمد وعلي ويجي: ليس بشيء. وقال السعدى: كذاب مصريح. وقال ابن حبان: يضع الحديث على النكتات(1).

(1) رد. بعد. (2) س و: عوف. (3) ر: الزاهري. (4) رواه ابن حبان في المجروحين (ص 28 ج 1) والدارقطني في السنن (ص 157 ج 1). (5) أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي (ص 143 ج 1) والدارقطني (ص 153 ج 1) وابن ماجه (ص 82). (6) وينيغي أن ينظر في حجاج هذا من هو؟ فإنه رأيت في حاشية أن حجاج بن أرطاط لم يسمع من الزهري ولم يبلغه انتهى من الزبدي (ص 39 ج 1).
وأما الثاني: فقد ذكرنا أن اسأعيل بن عياش تغير فصائر يخليط، قال ابن عدي: وقد قال في هذا الحديث عن ابن جريج عن أبيه(1) عن عائشة وكلا الطريقين غير محفوظ(2).

حديث في اسقاط الوضوء بالضحك في الصلاة

609 - قال(3) أبو أحمد بن عدي: روى أبو العالية حديثا مسلاً عن نفسه أن أعمى جاء، والنبإ صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوقع في بحر فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحك أن يعبد الوضوء والصلاة.

قال المؤلف: وقد روى هذا الحديث من طريق ابن عمر، ورواه الحسن البصري وقناة وإبراهيم بن الجعفي والزهري كلهم يرون هذه القضية عن أنفسهم مرسلاً، وقد اختلاف على كل واحد منهم موصولاً ومرسلاً ومدار كلهم يرجع(4) إلى أبي العالية والحديث حديثه ومن أجل هذا الحديث تكمن في أبي العالية.

ذكر طرق هذا الحديث أما طريق ابن عمر.

610 - فأنبأنا اسأعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزمة قال أنا ابن عدي قال نا ابن جوساء قال نا عطية(5) بن بقية قال حدثني أبي عن

(1) الزباءة من البيهيقي.
(2) قلت: اسأعيل صدره يكتب حديثه ويتحجب به في حديث الشاميين فقط وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف ونكارة كأ قال البخاري وأحمد وأبو عبيدة بن أبي عبد الله وغير واحد من آهل العلم، والحديث برويه عن ابن جريج المكي وهو ضعيف لا يتحجب به أصلاً، وأما قول الزهري في ترجمته (ص 39 ، ج 1) : اسأعيل فقد وثقه ابن معين وزاد في الانتساب عن عائشة والزباءة من الثقة مقبوله فغير صحيح لأن اسأعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين وهكذا منها لا سياق خالفه الخلفاء وبرويه عن ابن جريج مسلاً كما قال الدارقطني والبيهيقي وغيرها.
(3) س و: قال نا. (4) س و ر: ولا كلامهم ومن جمهورهم.
(5) كذا في س و: وفي ترجمة الزهري (ص 48 ، ج 1) ، يبقيانا أبي وفائف المجهول النقي (ص 167 ، ج 1) عطية بن بقية حدثني أبي حدثنا عمر، والله أعلم.

367
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من ضحك في صلاة قيقدة فليعد الوضوء والصلاة.

قال المؤلف: وهذا لا يصح فإن بقية من عدائه التدليس فعлеه سمعه من بعض الضعفاء فحديث(1) اسم ذلك، وقد كان له رواة يسردون(2) الحديث ويذفون اسم الضعيف.

611 - قال المؤلف: وقد روي من حديث جابر: أنا عبد الحق قال نا أبو طاهر بن يوسف قال نا أبو بكر بن بشران قال نا الدارقطني قال نا أبو بكر النيسابوري قال نا إبراهيم بن هاني، قال نا محمد بن يزيد بن سنان. قال حديثنا وأبي(3) يزيد بن سنان نا سليمان الأعشم عن أبي سفيان عن جابر(4) قال: قال لنا رسول الله ﷺ: من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ، ثم ليعد الصلاة.

قال الدارقطني: وهم يزيد بن سنان(5) في موضعين، أحدهما في رفعه إلى رسول الله ﷺ، والثاني في لفظه. والصحيح عن الأعشم عن أبي سفيان عن جابر من قوله: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.

وأما ما روي عن الحسن فله سبعة طرق:

612 - الطريق الأول: أنا أبو منصور الفراز قال نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن حسنوه(6) قال أنا أبو بكر محمد بن عمر بن الجعفي قال نا عبد الله بن أحمد بن خديجة قال نا علي بن حجر قال نا عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم بن أمية عن الحسن عن أبي هريرة(7).

قال: قال رسول الله ﷺ: من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة.

قال المؤلف: وهذا لا يصح وفيه علل(8)، إحداهما أرى الحسن لم يسمع من

(1) س، ر: فحلف.
(2) س، ر: يسردون.
(3) سقط من ر.
(4) رواة الدارقطني (ص 172، ج 1).
(5) سقط من س.
(6) سقط من س.
(7) أخرجه الخطيب (ص 379، ج 9) والدارقطني باسناده عن عبد العزيز (ص 164، ج 1).
(8) س: عمل.

368

وقال النسائي: متروك الحديث.

613 - الطريق الثاني عن الحسن: أنبنا اسحاق بن أحمد قال نا اسحاق
ابن مسعدة قال نا حزرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا ابن زهير
المتيري (1) قال حدثنا عبد الله بن سعيد الزهري قال نا عمرو قال حدثنا أبي عن
ابن إسحاق (2) قال حدثني ابن دينار عن الحسن البصري عن أبي المطهر المحذى عن
أبيه (3) قال بينا نحن نصلي خلف رسول الله ﷺ، إذا أقبل رجل ضرب البصر
فوقع في حفرة ففضحه بعضنا، فأمر رسول الله ﷺ بإعادة الوضوء والصلاة
من أولها.

قال المؤلف: وهذا لا يصح وابن دينار هو الحسن وقد كذبه العلماء منهم
شعبة.

614 - الطريق الثالث: أنبنا اسحاق بن أحمد قال أنبنا ابن مسعدة قال نا
حزرة قال نا ابن عدي قال نا ابن صاعد قال نا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال
نا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن الزهري قال: كان الحسن
(4) بخير أن رسول الله ﷺ كان يصلي بالناس فأقبل رجل في عينيه شيء،
فسقط في حفرة ففضح بعض القوم فلما انصرف رسول الله ﷺ قال: من
فضح فلأني وليع الصلاة.

قال المؤلف: وهذا لا يصح (5) لأن عبد الله هو كاتب الليث فقال أحمد
إبن حنبل: ليس هو بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه. وقال صالح

(1) هو أحد بن زهير المتيري الحافظ ووقع في س. ر: المتيري.
(2) نا: إسحاق.
(3) أخرجه الدارقطني بإسناده عن ابن إسحاق (ص 161، ج 1).
(4) وفي ر: عمو. (5) سقط من ر.
ابن محمد الحافظ: كان يكتب.

الطريق الرابع: أنباؤنا اسحائيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حجة قال نا ابن عدي قال أنا أحمد بن الحسن العوفي قال نا سفيان بن محمد الغزاري قال نا ابن وهب قال آخرني يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي معاذ عن الحسن عن أنس بن \(^{(1)}\) مالك أن النبي ﷺ كان يصلي بالناس فدخل أعمى المسجد \(^{(2)}\) فتردى في بئر أو حفرة فضحك بعض القوم ؛ فأمر النبي ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة.

وقال المؤلف: وهذا لا يصح وفيه أبو معاذ واسمه سلبان بن أرمم، وقال أحمد بن ﷺ حبر ليس بشيء لا يروي عنه. وقال: ﴿فَيَضَحَّكُ﴾ \(^{(3)}\) لا يساوي فلسًا.

وقال النسائي وأبو داود والدارقطني: متروك. والثاني سفيان بن محمد، قال ابن عدي كان يسرق الأحاديث ويسوي الأسانيد وفي حديثه موضوعات \(^{(4)}\) والبلاد.

بي هذا الحديث منه

الطريق الخامس: أنباؤنا اسحائيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حجة قال أخبرنا ابن عدي قال نا زيد بن عبد الله بن زيد الغارضي قال نا كثير بن عبد قال أنا بقية عن محمد الخزاعي عن الحسن عن عمران بن خصيب ﷺ.

أن النبي ﷺ قال لرجل ضحك: أعد وضوءك.

قال المصنف قال ابن عدي: محمد الخزاعي من جهولى مشايخ بقية، قال:

ويقال في هذا الحديث عن محمد بن راشد عن الحسن، وابن راشد جهول أيضاً.

الطريق السادس: أنباؤنا اسحائيل بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال أخبرنا حجة

________

\(^{(1)}\) آخرنا الغارضي: ج 165، ج 1.
\(^{(2)}\) سقط من س.
\(^{(3)}\) سقط من س. وسقط لفظة بعض من.
\(^{(4)}\) سقط لفظة سمن.
\(^{(5)}\) سقط من س.
\(^{(6)}\) زمر: موضوعاً.
\(^{(7)}\) أوردته الحافظ في الناسم (ص 174، ج 5) والزبيدي في تحرجه (ص 494، ج 1).

370
قال أخبرنا(1) ابن عدي قال نا ابن صاعد قال نا محمد بن عيسى بن حنان(2) قال نا الحسن بن قتيبة قال نا عمر بن قيس عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمران(3) حسن عن النبي ﷺ قال: إذا قهقه [الرجل] أعاد الوضوء والصلاة.
قال المصنف: وهذا لا يصح قال [يونس وأيوب](4). عمرو بن عبيد كذاب، وعمر بن قيس متزوك. وقال ابن عدي: انا هو عمرو بن قيس(5).

المرجع:
الطرق السابع: أنبأنا اساعيل قال أنا ابن مسعدة قال نا حزرة قال أخبرنا ابن عدي قال نا ابن صاعد قال حدثنا شعبة بن أيوب (6) عن أبي يحيى البصري عن أبي حنيفة عن منصور بن زادان(7) عن الحسن عن معيد(8) عن النبي ﷺ. قال: بنيا هو في الصلاة إذ أقبل أعمى بريد الصلاة فوقع في بئر فضحك بعض القوم حتى قهقه، فلما انصرف النبي ﷺ قال: من كان منكم فهقه فهو يعد الوضوء والصلاة.

قال ابن عدي: أخطأ أبو حنيفة في استناده لزيادة معبد(9)، والأصل عن الحسن مرسلا(10). وقال ابن صاعد: ويقال أن الحسن سمع هذا الحديث من

(1) س: حزرة بن عدي.
(2) وهكذا في سنن الدارقطني، والصواب محمد بن عمرو بن حنان، وأخشى أن يكون عيسى تصحيفًا قاله عبد الغني كيما في التعليق المغني، قلت: وقد صرح الدارقطني أيضاً (ص 187، ج 1). 
(3) أخبره الدارقطني (ص 165، ج 1). 
(4) الزادة من ضعفاء المؤلف. 
(5) قلت: قول ابن عدي هذا ذكره الزبيدي تحت حديث ابن عمر، حيث قال: وبعضهم يقول فيه عمرو بن قيس وإنا هو عمرو أنهى من تخرجه (ص 48، ج 1)، وعمرو بن قيس السكوني ثقة من الثالثة، وأما عمر بن قيس المعروف بسند فمتزوك كيا في التقرب، وهو المراد هنا عند المؤلف، وإن كان هو عمرو فهو ثقة والله أعلم.
(6) سُقط من س.
(7) أخبره الدارقطني (ص 167، ج 1). محمد بن الحسن في الآثار.
(8) س: عبيد.
(9) س: بن سلام، ووقع فيه بعد، وزيادته سعد هذا الحديث، وفي ر: وزيادته في منبه القهقه.
(10) قال ابن صاعد الخ والتصديق عن النبي والزبيدي.

371
حفص بن سلمان المنقري عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي ﷺ:

١٨٩٩ - حديث قتادة: أن بأنّا إسحاق قال نا ابن مسعدة قال نا ابن عدي قال نا ابن صاعد قال حدثنا عمرو بن علي قال نا معاذ قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي العالية أن رجلا ضرب النبي ﷺ البصر دخل المسجد والنبي ﷺ صلى بال أصحابه فترى في بئر فضحك بعض أصحابه، فأخبر النبي ﷺ:

من ضحك أن يعبد الوضوء والصلاة.

قال المؤلف: هذا حديث قتادة وقد رواه سلام بن أبي مطيع فقال فيه عن قتادة عن أنس، وقال مرة: عن أنس وأبي العالية أن النبي ﷺ كان يصلي بأصحابه فذكر الحديث.

قال ابن عدي: لا أعلم أحدًا رواه عن قتادة عن أنس إلا سلام، وقال ابن حبان: سلام كثير الوهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.


قال المؤلف: وقد روى هذا الحديث إبراهيم النحلي فقال: إن قوما يضحكون خلف رسول الله ﷺ ولم يسدنه عن أحد، قال أبو هاشم الواحد الطي أنا حدثت به إبراهيم عن أبي العالية، قال يحيى بن معين: مسالة إبراهيم صحيحة إلا حدثت تاجر البحرين وحديث الضحك في الصلاة. وقد ذكرنا

ر. (١) س، ر: سعيد بن عروبة. (٢) س، ر: أصحابه.
(٣) أخرجه الدارقطني (ص ١٥٢، ج ١) وفي س، ر: سلام بن مطيع.
(٤) وقال الدارقطني: لم يرته عن سلام غير عبد الرحمن بن عمر وهو متروك بضع الحديث.
(٥) أخرجه الدارقطني (ص ١٣٣، ج ١) وأوردته الذهبي (ص ٢٦٦، ج ١)。
(٦) قلت: وروى عنه داود بن المحر وهو متروك قاله الدارقطني.
(٧) س، ر: أبو حامد، والتصويب من سن الدارقطني (ص ١٦٦، ج ١).
(٨) أسره ابن عدي والبيهقي في السنن (ص ١٤٨، ج ١) لكن قال الذهبي: استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بصورة مبرر. (ص ٢٥٥، ج ١).
حديث في الحمص عليه

۶۲۰ - أنا عبد الحق أنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك 
قال نا الدارقطني قال نا عثمان بن أحمد الدقاع قال نا محمد بن الفضل بن سلمة 
قال نا ساعد بن أبي روس قال حدثني ساعد بن داود عن سليمان بن يلال عن 
أبي (1) حسن عن الحكم بن عبد الله الأولي (2) أن القاسم بن محمد حدثه أن 
عائشة (3) سألت رسول الله ﷺ عن الرجلliği يغمي عليه في ترك الصلاة فقال 
رسول الله ﷺ ليس بشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمي عليه في وقت صلاة 
فقيق وهو في وقتها فيصلها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عن الحكم 
شيء. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: تركوا حديثه (3).

حديث في المبالغة في الغسل

۶۲۱ - أنا الكروخي قال نا الأزدي و [الغورجى قال نا أخرنا الجراحي قال 
نا المحبولي قال نا المرذي قال نا نصر بن علي قال نا الهارث بن وجه قال 
حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (4) عن النبي ﷺ قال:

(1) قد استوف البيهقي الكلام عليه في الخلافات وجمع أبو يعلى طرقه في جزء مفرده من التلخيص (ص ۴۴) قلت: فقد ألف الشيخ الكثيريري فيه رسالة شؤون الجهمية بنقض الوضع بالغفوة، فأطلت الكلام فيه وأجاد، لكن في بعضه نظر. فخذ ما صنف ودع ما قدر.

(2) س: عبد الأعلى. وفي ر: عبد الله الأعلى والصواب ما أثبتناه.

(3) ذكره الدارقطني (ص ۴۲، ج ۲).

(4) أخرجه الترمذي (ص ۱۰۹، ج ۱) وأبو داود (ص ۱۲۰، ج ۱) وابن ماجه (ص ۴۴) والبيهقي (ص ۱۷۵، ج ۱) والسهمي في تاريخ جرحان (ص ۱۲).

۳۷۳
تحت كل شعر جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة.

قال المؤلف: تفرد به الحارث عن مالك مرفوعاً وإذا يروى هذا عن أبي هريرة قوله، قال يحيى: الحارث ليس بشيء. وقال ابن حبان: يتفرد بالمناكير عن المشاهير. (١)

حديث في أمر من غسل ميتاً أن يغسل
فيه عن أبي هريرة وحذيفة وعائشة.

٦٣٢ - الطريق الأول: أنا هبة بن محمد بن الحسن قال أنا الحسن بن علي ابن المذهب قال نا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حديثي أبي قال نا يحيى عن ابن (٢) أي ذاك قال حدثني مول النوامة قال سمعت أبا هريرة (٣) عن النبي ﷺ: من غسل ميتاً فليغسل.

٦٣٣ - قال نا أحمد: واها حجاج قال نا ابن أبي ذئب عن صاحب مول النوامة عن أبي هريرة (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتاً فليغسل ومن حله فليوضو.

قال الدارقطني: وقد روي هذا اللفظ الآخر زهير بن محمد بن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وليس محفوظ.

٦٣٤ - الطريق الثاني: أنا ابن خيرون قال أخبرنا ابن مسعود قال أنا حجة

(١) قال الحافظ في التلميح (ص ٥٢): مداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جداً، قال أبو داود: الحارث حدثني منكر وهو ضعيف. وقال الشافعي: ليس ثابت. وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرها أنتهى.
(٢) س و: أبي ذئب.
(٣) أخرجه أحمد (ص ٤٣، ٤٤، ٤٧٢، ج ٢) والخطيب في موضع (ص ١٧٢، ج ٢).
(٤) سقط من س.
(٥) أخرجه أحمد (ص ٤٥٤، ج ٢) والبهقي (ص ٣٠٣، ج ١) والطيليسي (رقم ٢٣٤).
قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أنا محمد بن "حفص" قال نا "الحسن" (1) ابن حريث قال نا محمد بن شجاع عن محمد بن عمرو (2) عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتاً غسلتسل.

٦٢٥ ـ الطريق الثالث: أنا الكروخي أنا أبو عامر الأردي وأبو بكر الغورجي قال أنا أبو محمد بن الجراح قال أخبرنا أبو العباس بن محبوب حدثنا الترمذي قال أنا محمد بن عبد الملك بن أبي "الشوارب" (3) قال نا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة (4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الفضل ومن حمله الوضوء، يعني الميت.

٦٢٦ ـ وقد أنا به ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال نا القطبية قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا عبد الرزاق قال نا ابن جريج قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة (5) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الفضل ومن حمله الوضوء.

٦٢٧ ـ الطريق الرابع: أخبرنا ابن الحصين قال نا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أَحَمَد «قال حدثني» (6) أنا حدثنا عبد الرزاق قال نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل يقال له أبو اسحاق (7) عن

(1) ر: جعفر. (3) س، ر: عمرة. (4) ر: الشوارج.
(5) أخرجه الترمذي (ص ١٢٢، ج ٢) وابن ماجه (ص ١٠٦٠) والبيهقي (ص ٣٠١، ج ١)
(6) وأخرج جرير ابن حبان في صحيحه (ص ٢٤٤، ج ٢) باسنادة عن حاد بن سلمة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.
(7) أخرجه عبد الرزاق (ص ٤٠٧، ج ٣) لكن قال: عن غيره، عن سهيل بلغت من غسل ميتاً غسلتسل، وأخرجه أبو نعم في آثار أصهان (ص ٢٧٩، ج ٢) من طريقه عن ابن جريج عن ابن أبي ذنب عن سهيل وأخرجه أحمد كي في الفتح الرباني (ص ١٤٧، ج ٢).
(8) سقط من ر.

٨) هكذا في المندوب وكذا في أصل مصنف عبد الرزاق كما أشار إليه الشيخ الأعظمي في تعليله، لكنه قال: والصواب ما قاله البخاري كما في البيهقي (ص ٣٠١، ج ١) أي اسحاق، فلقت: إلى الصواب أبو اسحاق كي في المندوب والبيهقي أيضاً (ص ٣٢٤، ج ١) وقال الحافظ =

٣٧٥
أبي هريرة

قال: قال رسول الله ﷺ: من غسل ميتاً فليفغسل.


قالت: قال رسول الله ﷺ: الغسل من أربعة: الحنابة والجمعة والحجامة، وغسل الميت.

630 - وأنبنا أبو القاسم الحريري قال: أن نا أبو طالب العشري قال:

في التلخيص (ص 50) رواه أحد من رواية شيخ يقال له أبو اسحاق. فهذا كله يدل على أن في نسخ البيهقي هذا سقط لفظة أي من كلم النسخ وليس كما زعم الشيخ الأعظمي والله أعلم.

(1) رواه أحمد (ص 280، ج 3) وعد الرزاق (ص 407، ج 3) والبيهقي (ص 31، ج 1).
(2) رواه: أحمد (ص 280، ج 3).
(3) رواه: أحمد (ص 280، ج 3).
(4) ذكره البيهقي (ص 304، ج 1).
(5) س، ر: أبو بكر بن الأخضر.
(6) س، ر: أبي بكر بن الأخضر.
(7) أخرجه الدارقطني (ص 111، ج 1) وأبو داود (ص 172، ج 3) والبيهقي (ص 300، ج 1) والخطيب في موضع (ص 131، ج 2) وأخرجه ابن أبي شببة (ص 268، ج 3).

بندغة: بنغسل من غسل الميت، فقط.

قال المؤلف: هذه الأحاديث كلها لا يصح، أما الحديث، أي: هريرة في طريقه الأول صالح مولى التزام قال مالك: ليس بثقة. وكان شعبة ينهي أن يؤخذ عنه. وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: مازال الناس (1) يتقون حديثه (2). وفي طريقه الثالث المحفوظ فيه أنه موقف عن أبي هريرة (3)، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول، وقد رواه ابن لطيفة من حديث صفوان عن أبي سلمة، وابن لطيفة ليس بثبوط.

وأما الحديث حديثه تинтер باخيرة وأبوه ليس يعرف في النقل.


الزيدان من فيض القدير (ص 185، ج 6).

(1) قلت: محمد بن عمرو صدوق له أوهام وقد وثقه ابن معين أيضاً وقال ابن عدي والنسائي: لا
بأس به. وقال أبو حامد: صالح الحديث. وقال الذهبي: حسن الحديث كا في الميزان (ص
376، ج 3)، وقال ابن دقوقcilدي في الإمامة، أما رواية ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
زهرة فاسانده حسن إلا أن الحفاظ عن أصحاب محمد بن عمرو روى عنه موقوفاً الخ كما في
التلمخيص (ص 50).

(2) وهو قول أبي حامد، والبيهقي لكن قال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى
من عدة أحاديث احتيج بها الفقهاء، ولم يعلمها بالوقف بل قدموا رواية الرفغ، النبي وقال المحدث
المبارقوسي: الحق أن الحديث، أي: هريرة هذا بكترة طرقه وشواهده، لا ينزل عن درجة
الحسن وقد صح هذا الحديث ابن حبان كذا ذكره الحافظ في التلمخيص، انتهى من التحفة
(ص 132، ج 2).

377
حديث في تكفين الميت

631 - أبان أبا الجراح قال نا موسى بن جعفر بن قرين قال نا أحمد بن أبو البغدادي قال نا سليمان بن سليمان بن نا الحجاج قال نا أبو العلاء الخفاف عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفن ميتة كان له بكل شرعة منه حسنة.

قال المؤلف: تفرد به أبو العلاء خالد بن طهان وتردبه عنه الصلت بن الحجاج قال يحيى: خالد ضعيف. وقال ابن عدي: عامة حديث الصلت منكر.

حديث في حل الميت

632 - أبان أبا الكروخي قال نا الأزدي والغورجي قال نا ابن الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا سلمة بن شيبان قال نا أبو المغيرة عن عفيف ابن معدان عن سليم بن عامر عن أبي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحية الكبش وخير الكفن الحمل.

قال الترمذي: هذا حديث غريب وعذر ضعيف.

قال المؤلف قلت: قال يحيى والسائي ليس بثقة. وقال أحد: ضعيف منكر الحديث.


---

(1) أخرجه الخطيب (ص 44، ج 4). (2) منكر الحديث.
(3) من ابن امامه، والحديث أخرجه الترمذي (ص 373، ج 2) وابن ماجه (ص 323).
(4) وقع في السنن: يضعف في الحديث.
(5) س: رواه بن عبادة. (6) الترمذي (ص 150، ج 2).

378
ففقد قضى ما عليه من حقها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والتهم به أبو المهزم واسمه يزيد بن سفيان، قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث.

حديث آخر في ذلك: أنا عبد الأول أنا محمد بن أبي مسعود قال نا عبد الرحمن بن أبي شريح قال نا البغوي قال نا العلاء بن موسى بن عطية قال نا سوار بن مصعب الهمداني عن أبي عمرو عن ثوبان عن رسول الله ﷺ قال: من اتبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنبًا كلها أكابر.

قال المؤلف: وهذا لا يصح قال أحمد ويحيى والنسائي: متروك.

حديث في النيمم خوف فوت الجنازة

635 أبانا سمعنا بن أحمد قال نا سمعنا بن مسعدة قال أنا حجة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن وعيسى بن عبد الله بن فضيل قال نا همام (1)

ابن سعيد قال نا وعيسى بن الجراح قال نا معاذ بن عميان عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال إذا فجئت الجنازة وأنت على غير وضاء فتبحم.

قال ابن عدي: هذا مرفوعًا غير محفوظ، والحديث موقف على ابن عباس قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث [حدث (2)] بأحاديث منكير وكل حديث زفع فهو منكر (3).

حديث في أن المتيمم لا يؤمن المتوضئين

636 أنا عبد الحق قال أخبرنا نا عبد الرحمن بن أحمد قال نا ابن بشران قال نا الدارقطني قال نا محمد بن جعفر بن رميس (4) قال نا منان بن معبد قال نا

---

(1) س: ماهان. (2) مفتتح من س.
(3) هكذا قال المؤلف في التحقيق كما في تحرير الزهلي (ص 157، ج 1).
(4) س، ر: مبشر، وثبت من السن. 379
حديث في ثواب تشيع الجنازة

372 - روى أبو يكير بن أبي داود قال سمعت أبا الحسن سهل بن نوح بن يحيى البزاز يقول سمعت رجلا يسأل محمد بن يحيى الأزدي، فقال: ما يحفظ في تشيع الجنازة؟ فقال محمد بن يحيى: حدثت عبد الرحمن بن قيس عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة(1) قال: قال رسول الله ﷺ: أول خففة [المؤمن(2)] أن يغفر لم شيع جنازته.

قال الحاكم أبو عبد الله [إبن] البغدادي: عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية الزعفراني بروى عن محمد بن عمرو وحاد بن سلمة أحاديث منكرة منها هذا الحديث وهو عندي موضوع وليس الحمل إلا على عبد الرحمن.

378 - قال أبو نصر المؤمن(3) : قد رواه الثقات عن أبي العباس محمد بن إسحاق السراج قال لنا اسحاق بن حام الشعبي قال نأ عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواذ عن مروان بن سالم عن عبد الملك بن أبي سفيان عن عطاء عن ابن عباس(4) قال: رسول الله ﷺ قال: أول من يجازى بـ[الجنة] العبد.

(1) رواه الدارقطني (ص 185 ج 1) والبيهقي (ص 324 ج 1).
(2) ذكره الدارقطني (ص 311 ج 13) والبيهقي (ص 251 ج 9) وإن تلاج، (ص 81 ج 11). وقد ذكره المؤلف أيضاً في الموضوعات (ص 326 ج 3) فتناقش، وأورده الذهبي (ص 583 ج 2) والمحافظ في التهذيب (ص 580 ج 6).
(3) الزيداني من اللبادي.
(4) هو ابن أحمد بن علي الساجي الحافظ الحجة كناه في ذكره (ص 1246 ج 1).
(5) رواه البزار كناه في الزوائد (ص 39 ج 3) وعبد بن عبد كناه في المطلوب (ص 96 ج 4).
(6) وابن حبان في المجروحين (ص 317 ج 2) وقال النبي في المنازر (ص 91 ج 4).

رواه البخاري في المضعاف، وذكره المؤلف في الموضوعات من طريق ابن عدي.
المؤمن (1) أن يغفر الله لكل من شبع جنارته، فخرج بهذا أن يكون موضوعاً.

قال المؤلف قلت: أما مروان بن سالم فقال أحد بن حنبل ليس بثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: يأتي عن الثقات بما لا يشبه حديث الآثات. وقال: عبد العزيز بن أبي رواد كان يحدث على التوهم والحسبان فسقط الإحتجاج به (2).

---

(1) س: به المومن بعد المومن.
(2) هذا من أوهام المؤلف رحم الله لأن الراوي عن الشعي هو عبد المجيد بنكلم فيه في وضوعات (ص 266 ج 3).
حديث في ذكر الحيض

حديث في مقدار زمانه

329 ـ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن المظفر قال أنا العتبي قال : ـ يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا جعفر بن محمد بن بريق. قال حدثنا عبد الرحمن بن نافع درخت قال نا أسد بن سعيد البحلي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال : ـ رسل الله ﷺ لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر.

قال المؤلف : هذا الحديث لا يصح من رسول الله ﷺ، قال العقيلي : محمد بن الحسن مجهول في النقل وحديثه غير محفوظ. وقد رواه محمد بن سعيد المصلوب عن معاذ (6) وليس ذلك شيء أصلاً.

340 ـ أنا أبو منصور الفراز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال : أخبرنا ابن الفضل قال نا عبد الله بن جعفر قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أبو داود النخعي رجل سوء كذاب كان يكتب مجاوبة. قال اسحاق أتيناه فقالنا له : أي شيء يُعرف في أقل الحيض أو أكثر وما بين الحيضتين من الظهير؟ فقال : الله أكبر حدثني يحيى بن سعيد [عن سعيد بن المصيب عن النبي ﷺ] ونا أبو طولة عن أبي سعيد (5) الخدري وجعلفر بن محمد عن أبيه عن جده عن (3)

(1) ر : برسي.
(2) ذكره العقيلي في الضغفاء.
(3) أخرجه ابن عدي في الكامل كما في تخرج الزربلي (ص 119، ج 1).
(4) س : نا داود النخعي.
(5) سقط من س.
(6) ساقه الخطيب (ص 30، ج 9).

382
النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاث و إكره (1) عشر، وأقل ما بين الحيضتين، خمسة عشر يوماً. وكان هو وأبو البخترى يضعون الحديث.

4- حديث آخر: أخبرنا أسماعيل بن أحد قال نا ابن (3) حديثة قال، نا ابن حديثة، نا ابن يوسف، نا ابن حديثة، نا ابن يوسف: (3) الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن ناس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقل الحيض ثلاث أيام وأربعة وخمسة وستة وثمانية وتسع عشرة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاحة.


4- حديث آخر: أخبرنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال:
أخبرنا ابن قهان قال نا الدارقطني قال نا عثمان بن أحمد بن السماك قال نا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال، نا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال نا حسان بن إبراهيم الكرماني قال نا عبد الملك قال سمعت الدارقطني يحدث عن أبي امامة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل ما يكون الحيض عشرة أيام، وإذا رأى الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاحة.

قال الدارقطني: عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي امامة شيئاً والله أعلم. قال أنام: العلاء بن كثير ليس

---

(1) س: أكثر، وفي ر: أكره.
(2) سقط لفظة من من.
(3) سقط من.
(4) الزراعة من الزيلعي.
(5) رواه الدارقطني (ص 218، ج 1) والطبراني كما في الزائد (ص 280، ج 1).

383
حديث في كفارة اتيان الخلط

44 - أنبيأنا محمد بن ناصر قال أنبيأنا عبد الرحمن بن محمد بن أسحاقي بن ميسرة قال أنا محمد بن القاسم المقرئ، قال نا سليمان بن أحمد قال نا أحمد بن علي الآبار قال نا صفوان بن صالح قال نا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن

(1) رواه ابن حبان في صحيحه (ص 332، ج 1) ووقع في س و ر: سليمان بن عمرو وعن يزيد، وفي تحرير الزيثمي: سليمان بن عمرو. وأي داود النخعي عن يزيد، وهو أيضاً خطأ لأن أبا داود كتب سليمان بن عمرو.

(2) س: مروان. وفي ر: متروك.

(3) رواه الدارقطني (ص 219، ج 1). (4) ص: قال أنا حداد.

(5) قلت: وفيه محمد بن راشد قال ابن حبان: كثرت المناكير في روايته فاستحق الدرك كذا تحرير الزيثمي (ص 192، ج 1).

(6) ملاحفة: ذكر الزيثمي في الباب حديث عائشة وقال: قال ابن الجوزي في التحقيق، وفي العملاق المناكية: وروى حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أكثر الخبيض عشرة وأقله ثلث. قلت: لم أجد به في س و ر. ولعله سقط أو هو وهم من الزيثمي. رحم الله لأنه ابن الجوزي ذكر حديث الناس في هذا الطريق كذا سبأني، واختلف عليه هذا حين رأى في التحقيق حديث عائشة في باب الخبيض والله أعلم.

٣٨٤
يزيد بن تميم عن علي بن أبي طالب - قال - سمعت يحيى بن جبير - يحدث - عن ابن عباس:

(1) قال جاء رجل فقال: يا رسول الله أصابت أمرأتي وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ أن يعتنق اسمه.

قال المؤلف: هذا حديث منكر تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد قال أحمد:
قلب أحاديث شهر فصيرة(2) حديث الزهري وجعل يضعه(1). وقال النسائي:
متروك.

حديث في ذكر النساء

٤٥٥ - روى حسين بن علوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(5) قالت: وقت [رسول الله ﷺ] للنساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغسل وتصل ولا يقرها زوجها في الأربعين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وقال ابن حبان: حسين كان يضع الحديث على هشام وغيره من الثقات وضععاً لا يجل كتب حديثه إلا على جهة التعجب كذبه أحد وجيبي.


---

(1) ساقه ابن حبان في المجروحين (ص ٥٩٨، ج ٣) وأورده الذهبي (ص ٢٨٢، ج ١) وقال رواه الطبراني في الكبير.
(2) ر: نسم. (٣) ص: فقيهاً.
(4) ص: يعمته.
(5) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص ٣٣٩، ج ١).
(6) رواه الدارقطني (ص ٢٣٠، ج ١) بلغه: وقت النفلات وأنماج (ص ٤٨) بلغو: وقت للنساء أربعون يوماً.

٣٨٥
قال الدارقطني: «لم يروه عن حميد غير سلام وهو سلام الطويل وهو ضعيف.


وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المعتمد لها.


٤٤٨ - قال أبو بلال: ونا حبان عن عطاء عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة: عن رسول الله ﷺ مثله.


قال المؤلف: ليس في هذه الأحاديث ما يصح. قال الدارقطني: أبو بلال ضعيف، وعطاء بن عجلان متروك الحديث. وعمرو بن الحسين وابن عائشة: متروكان.

---

(١) س، ر: قال نا.
(٢) ر: شيبة.
(٣) روах الدارقطني (ص ٣٢٠، ج ١) والحاكم (ص ١٧٦، ج ١).
(٤) أخرجه الدارقطني (ص ٣٢٠، ج ١).
(٥) روах الدارقطني (ص ٣٢١، ج ١) والحاكم (ص ١٧٦، ج ١).
(٦) س، ر: عليها.
(٧) وفي: متروك.

٣٨٦
كتاب الصلاة

باب وقت صلاة العصر

۱۵۰ - نا عبد الحق بن عبد الخالق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبو بكر بن بشران قال نا الدارقطني قال نا الحسين بن اسماعيل وأحمد بن علي بن العلاء قال نا أحمد بن المقدام قال نا أبو عاصم قال نا عبد الواحد بن نافع قال دخلت مسجد المدينة فاؤدز مؤذن بالعصر وشيخ جالس فلامه، وقال: إن »أبي« (۱) أخبرني أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة فسألت عنه فقالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج.

قال أبو أحمد بن عدي: هذا الحديث معروف بعد الواحد، وقال أبو حامد ابن حبان عبد الواحد أبو الرواح يروي عن أهل الحجاز المقلوبات ومن أهل الشام الموضوعات لا يفعل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني: عبد الواحد (۲) بن نافع ليس بالقوي. وقال: وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا لأنه لم يروه عن ابن رافع غيره ولا يصح هذا (۳) الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة (۴).

---

۱) مقتط من س.
۲) رواه البخاري في التاريخ (ص ۸۹، ج ۳، ق ۱) والدارقطني (ص ۲۵۱، ج ۱) وابن حبان في المجرورين (ص ۱۴۵، ج ۲) وأورد النجبي (ص ۲۷۲، ج ۳).
۳) كان يعرف بابن الرواح أيضاً ووقع في س و: جميح بن رافع.
۴) س، ر: ولا يصح في هذا.
۵) ذكره الجوزقاني في الموضوعات كما في اللسان (ص ۸۰، ج ۴).

۳۸۷
حديث في أول الوقت

فيه عن أنس وابن عمر - أما الحديث الناس:

٦٥١ - قال نا ساسة بن أحمد قال أنا ابن مسعود قال أنا حجة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا الساجي قال أنا أبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة قال نا سليان بن عبد الله قال حدثنا بقية عن عبد الله مولى عثمان بن عفان قال حديثي عبد العزيز قال حدثنا محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله.

٦٥٢ - وأما الحديث (ابن عمر) (١): أخبرنا الكلوشي قال نا الأزدي والغورجي قال أخبرنا المجاري قال نا المحجوبي قال نا الترمذي قال أنا أحد بن منيع قال نا يعقوب بن الوليد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن (٢) عمر قال: قال رسول الله ﷺ: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله.

قال المصدر: هذان الحديثان لا يصحان، أما الأول فقال ابن عدي: لا يرويه بذلك الإسناد إلا بقية، وهو من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين (٣)، لأن (٤) عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان. وأما الثاني فقال ابن حبان ما رواه إلا يعقوب وكان يضع الحديث على الثقات. قال يحيى: ليس بشيء.

وقال أحمد: كان من الكاذبين الكبار.

---

(١) رواه ابن عدي في الكامل كنا في تحرير الزيلعي (ص ٢٤٣، ج ١).
(٢) ر: أبو عمر.
(٣) أخرجه الترمذي (ص ١٥٤، ج ١) والاحمدي (ص ١٨٩، ج ١) والدارقطني (ص ٢٤٩، ج ٣).
(٤) ر: لا.
(٥) ر: المجهول.
أحاديث في الآذان

حديث في فضل الآذان


(۱) س: البروزي. وفي: البروزي.
(۲) س: نواف. وفي: البغدادي مقدم.

۳۸۹
155 - حديث آخر: أخبرنا هبة الله بن أحمد الحريري، قال: أخبرنا أبو طالب العشداوي، قال: نا الدارقطني، قال: نا عبد الرحمن بن سعيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن حبان، قال: نا محمد بن الفضل بن عطية عن حسان الأفطس عن مjahahd بن ابن عمر (1) عن النبي ﷺ. قال: المسئى المحتسب كالشهيد المنشئ (2) حتى يفرغ من آذانه، ويشهد له رطب وبابس فإنما لم يدود في قبره.


حديث في ذكر أفضل المؤذنين

656 - أتائ محمد بن عبد الملك قال: نا اس.baيل بن مسدة قال: أخبرنا حمزة.

---


قال المؤلف: هذا لا يصح والحمل فيه على محمد بن عيسى وهو الذي تفرد به قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حيان: يروي عن ابن المنكدر العجائب.

٣٩١
حديث في استياع الحق عز وجل الآذان


حديث في استياع أهل السهاء الآذان


قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، قال يحيى: عبيد الله الوصافي ليس بشيء.

وقال الفلاس: متروك الحديث.

حديث في ما يقول عند الإذان

660 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحد بن علي بن ثابت قال: أنا

---

(1) ساقه الخطيب (ص 195، ج 9).
(2) ص: والقلوب الخمس، وفي ر: الصوات الحسن.
(3) ص: ر: سهيد، والنشب من الميزان.
(4) ر: دينار.
(5) ذكره ابن عدي، وأبو بكر كا في اللطاب (ص 66، ج 1) وباذانه ابن حبان في المجروحين (ص 64، ج 2) وأورده الذهبي (ص 17، ج 3).
علي بن علي قال نا علي بن عمرو الخزّيّ: قال نا عمر بن موسى بن يعقوب
قال نا عبد الصمد بن الفضل البلخِي: قال نا النضر بن سمرة المكي. قال نا
عبد الله بن نافع المدِني عن عبد الله بن العلاء الأنصاري عن محمد بن المنكدر
عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب قال: دخلت رسول الله ﷺ في المسجد ومؤذن
يؤذن، فعدل إلى النساء فقال له: قالن مثل ما يقول، فإن بكل حرف ألفي حسنة، قال قلت: يا رسول الله هل للنساء فما للرجال؟ قال: لهم
الضعف يا ابن الخطاب.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معيِن: عبد الله بن نافع ليس
بشي. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: النضر بن سلمة
متروك أيضاً. وقال ابن حيان: لا يجل الرواية عنه.

باب في الأذان قبل طلوع الفجر

۶۶۱ - أنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبو بكر بن
بشران قال نا الدارقطني قال نا البغوي قال نا عبد الواحد بن غياث قال نا
حاج بن سلمة عن أبي بكر عن نافع عن ابن عمر أن (۱) بلالاً أذن قبل طلوع الفجر
فأمره النبي ﷺ أن يرجع فينادي، ألا إن عبد نام، ثلاث مرات، فرجع
فينادي، ألا إن عبد نام.

۶۶۲ - قال الدارقطني: نا محمد بن نوح الجندِبِسْبَورِي قال حدثنا معمِر
ابن سهل قال نا عمرو بن المدرك (۷) قال نا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع
عن ابن عمر أن بلالاً أذن الفجر فغضب النبي ﷺ وأمره أن ينادي: إن العبد

(۱) س و ر: الخزّيّ.
(۲) ساقفة الخزّيّ (ص ۲۶۸، ج ۱۲).
(۳) ر: بني. (۵) ر: الواحد.
(۴) آخره أبو داود (ص ۲۰۹، ج ۱) والطحاوي (ص ۹۷، ج ۱) وبالبيهي (ص ۳۸۳، ج
۱) والرمذي (ص ۲۸۰، ج ۱).
(۷) س: المعارَك. ر: في صدرك.

۲۹۳
نام، فوجد [بلاغ وجد] (1) شيداً.

663 - قال الدارقطني: ونا العباس بن عبد السميع الهاشمي قال نا محمد
ابن سعد العوفي قال نا أبو يوسف القاضي عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن
أنس أن يلاء أذن قبل الفجر فأمره رسول الله ﷺ أن يصعد فينادي: إن العبد
نام، ففعل وقال: ليت يلاء لم تلد أنه وابل من نفح (2) دم جبينه.

664 - قال الدارقطني: ونا ابن صاعد قال نا أحمد بن عثمان بن حكيم قال
نا محمد بن السالم الأسعد، قال نا الربيع بن صبح عن الحسن عن ناس (3) بن
مالك قال: أذن بلال فامر النبي ﷺ أن يعيد، فرمى بالل وهو يقول: ليت
يلاء شكلته أنه وابل من نفح (1) دم جبينه، يرددها حتى صعد ثم قال: إن العبد
نام، مرتين ثم أذن حين أضاء الفجر.

قال المؤلف: هذه الأحاديث لا تثبت أبداً ما الأول فوهم من حاد بن سلمة قال
علي بن المديني: اخطأ فيه حاد وليس محفوظ، قال القرمزي: لعل حادة أراد
حديث مؤن عمر، وذلك أن كان لعمر مؤذن اسمه مسروح أذن قبل الصبح
فأمره عمر أن يرجع فينادي، وقد تابع حاد على روايته سعيد بن زرقي، قال
يحيى: سعيد ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: يروي
الموضوعات عن الأثاب. وأما حديث عامر بن المدرك (4) فقال الدارقطني: وهو
عابر. وأما حديث أبي يوسف فتفرد برفعه وغيره يرويه عن قتادة أن يلاء، قال
الدارقطني: والمرسل أصح. وأما حديث أنس الثاني: ففيه الأسعد قال أحد بن
حنيل: أحاديث موضوعة ليس بشيء. وقال الدارقطني: يكذب (5).

(1) سقط من س.
(2) س: يصح.
(3) أخرج هذه الأحاديث الدارقطني (ص 444، 245، ج 1).
(4) س: يصح.
(5) س: المبارك.
(6) هكذا في الميزان لكن وقع في السن وضعيف جداً.

394
حديث في من أذن سنة

665 - أنا عبد الله بن علي المقرئ، قال نا جدي (1) أبو منصور المقرئ، قال نا عبد الله بن عمر بن شاهين، قال نا جعفر بن عبد الله بن مباشط، قال نا محمد بن مسلمة، قال نا موسى الطويل، قال حدثني انس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أذن سنة بنية (3) صادقة ما يطلب عليها أجرًا دعي يوم القيامة، فوقف على باب الجنة وقيل له إشفع لمن شئت.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح موسى الطويل كذاب. قال ابن حبان: زعم أنه رأى انساً وروى عنه أشياء موضوعة. محمد بن مسلمة (4) في الغاية، (5) في الضعف.

حديث في أجر من أذن سبع سنين

فقد روي عن ابن عمر وأبي بكر، فأما الحديث ابن عباس:

666 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحد بن علي الحافظ، قال نا ابراهيم بن محمد بن جعفر، قال حدثي اسحاق بن علي الخطيب (6) قال نا محمد ابن أسد بن موسى البزار قال نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال نا أبي وقال نا أبو حزرة عن جابر عن جاهد عن ابن عباس (7) قال: قال رسول الله ﷺ: "من أذن سبع سنين محسوب كتب الله له براءة من النار.

---

(1) سم: حد، وفي ر: حدي عن منصور والصواب، ما أثبتناه لأن عبد الله بن علي روى عن جده أبي منصور كنا في العبر (ص 113، ج 4).
(2) ذكره البصري في الجمع الصغير (ص 161، ج 2) وقال: رواه ابن عساكر.
(3) سقط من س. (4) سم: عابه.
(4) سم: الخصي.
(5) ساقه الخطيب (ص 247، ج 1) ورواه الترمذي (ص 182، ج 1) وابن ماجه (ص 53).
(6) وأبو نعم في أخبار أصحابه (ص 73، ج 2).
(7) سقط من س. و ر.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وجاير الجعفي كان كاذباً.

676 - وأما حديث ابن عمر (1): فأنبنا اسحاق بن أحمد قال نا إسحاق ابن مسعدة حمزة قال نا ابن عدي قال نا عبد الله بن محمد بن يزيد المروزي قال نا اسحاق بن أحمد بن خلف قال حديثي محمد بن أبي السري (2) قال نا غنجزار عن محمد بن الفضل عن مقاتيل بن حيان وحزمة التصبيبي عن مكحول ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أذن سبع سنين احتماماً كتب له براءة من النار.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، ومحمد بن الفضل اختلط في آخر عمره (1).

حديث في أجر من أذن اثنتي عشر سنة

678 - نا عبد الله بن علي المقري، قال نا الحسن بن طلحة قال نا أبو بكر ابن وصيف قال نا أبو بكر الشافعي قال نا إبراهيم بن الهيثم قال نا عبد الله بن صالح وأنبيرونا ابن خيرون قال نا أخربنا ابن مسعدة قال أنا حمزة قال أنا أبو أحمد ابن عدي قال حديثنا جعفر ابن أحمد بن بيان قال نا أبو صالح كاتب الليث قال نا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن اثنتي عشرة سنة احتماماً وجبت له الجنة، وكتب الله عز وجل له بتأذينه في كل مرة ستين حسنة وبكل إقامة ثلاثين حسنة.

(1) والمجد على السيوفي حيث رمز له بالحسن في الجامع الصغير.
(2) وفي ر: حديث ابن عمر قبل حديث ابن عباس.
(3) س: السدي.
(4) قلت: زعم المؤلف أنه محمد بن الفضل السدسي وهو ثقة نادر في آخر عمره، لكنه عندي هو ابن الفضل بن عطية روى عنه غنجزار كما في التحذيب وقد كذبه وله أعلم.
(5) أخرجه الحاكم (ص 205، ج 1) واين ماجه (ص 53) والداقلقي (ص 240، ج 1) والبيهقي (ص 433، ج 1) وأورده الذهبي (ص 444، ج 2) وساقه ابن حيان في المجروحين (ص 44، ج 2).
قال المؤلف: أبو صالح اسمه عبد الله بن صالح، قال المؤلف: هذا حدث لا يصح(1) قال أحمد بن حنبل: أبو صالح ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة.

حديث في نهي الإمام أن يكون مؤذناً

فيه عن أنس وجابر فما حدث انس:

۶۶۹ - نابن أبا سعيل بن أحد قال: قال أعراباً أين مساعدة قال: أنا حذرة بن يوسف قال: أنا أبو أحمد بن عدي قال: نا عبد الرحمن بن سليم القاضي قال: نا القاسم بن الحكم قال: نا سلام عن زيد(2) العمري عن قتادة عن أنس(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أماناً.


(2) س: يزيد العمري.

(3) أورده الذهبي (ص ۲۰۸، ج ۲): والبيهقي في التختيار (ص ۱۹۳، ج ۱).
وأما حديث جابر: أنبأنا محمد بن أبي طاهر البياض قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا جعفر بن أدريس القرزوني قال نا يعقوب بن يوسف المطوعي قال نا خالد بن مرداد قال نا المعلي (1) بن هلال الطحان عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر (2) قال: نهى النبي ﷺ أن يكون الإمام مؤذنًا.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان أما حديث إنس، فقال ابن عدي: هو حديث منكر عن قنادة. ولعل البلاء فيه من سلام أو من زيد أو منهما. وقال يحيى: سلام وزيد ليسا بشيء. وقال البخاري والسناوي. سلام متروك. وقال ابن حبان: وزيد بروي عن إنس [أشياء موضعية لا أصول لها حتى يسبق إلى القلب أنه المعتمد (3)].

وأما حديث جابر ففيه المعلي (4) فقد رمته سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والسعدى بالكذب، وقال ابن المبارك: كان يضع الحديث. وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث حديثه موضوع كذب. وقال يحيى: هو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.

حديث في المواضع المنهي عن الصلاة «فيها»

671 - أنا الكروخي قال أخبرنا الأزدي والغوزي قالا: نا ابن الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن غيلان قال نا المقرئ، قال نا

(1) س ور: العل بن خالد.
(2) رواه ابن حبان في المجريحيين (ص 231، ج 2) وذكره الزيلعي (ص 293، ج 1).
(3) الزيدانية من التهذيب.
(4) قلت: تابعه جعفر بن زيد عند البيهقي (ص 434، ج 1) وابن عدي كا ذكر عنه الذهبي (ص 339، ج 1). لكن فيه اسابيع بن عمرو ضعيف حدث بأحاديث لم يتبع عليها.
(5) وف: فضيل.

398
يحيى بن أبي بكر بن زيد بن جبير بن الحسن عن نافع عن ابن عمر
قال: نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في سبع موطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة
والحجام وقارعة الطريق وقوق بيت الله ﷺ عز وجل ومواطن الإبل.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: زيد بن جبير لا شيء. وقال
ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك عن روايته. وقال: داود
ابن الحسن يحدث عن القتلى بما لا يشبه حديث الأثبات، تجب مجانبة روايته.

(1) أخرجه الترمذي (ص 280، ج 1) وابن حبان في المجروحين (ص 307، ج 1) وابن
ماجه (ص 54).
(2) وقد أجاد الكلام على هذا الحديث الشيخ المباركفي في التحفة فليراجع إليه.
أحاديث في المسجد

حديث في توسعة المسجد

٢٧٢ - أَبِيَّانَا أَبِن نَاصِر قَالَ نَا آبُو غَالِبُ البَاقِلَانِي قَالَ نَا آبُو بِكْرٍ الْبَرْقَانِي قَالَ نَا الدَّارِقَتَانِي قَالَ رَوَى مُحَمَّد بن جُفْفَرٍ المُدْنَايِنِي عِن مُحَمَّدٍ بْنِ دُرْهُمٍ عِن [كَعْبٍ بْنِ [أَبِي نِسَمْعَانَ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالَكَ (عَنَ أُبِي) [عَنَ أُبِي قَتَادَةٍ؟] قالَ: انتهىُ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ إِلَى الأَنْصَارِ وَهُمْ يُوْسِعُونَ مَسْجِدًا فَقَالَ: وَسَعَهُ قَلْبُهُ.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى بن معين: محمد بن درهم ليس بشيء. وقال الدارقطني: هو ضعيف الحديث غير ثابتٍ.

حديث في تنظيف المسجد

٢٧٣ - أَبِيَّانَا أَبِن خَيْرٍ قَالَ أَبِيَّانَا الْجُوَهْرِيٌّ عِن الدَّارِقَتَانِي عِن أَبِي حَاطِم

(١) انظر: (ص ٢٦٨، ج ٥) والطبراني في الكبير كما في الرواية (ص ١١، ج ٢) والجامع الصغير (ص ١٠٩، ج ١) وأورده الذهبي (ص ٥٤١، ج ٣) وقال المناوي: ورواه أبو علي لكن لم أجده في الخليفة وأخبر أصحابه وآله أعلم.

(٢) قال الدارقطني: رواه محمد بن جعفرّ وحجاج بن منهال وسعيد بن زكريا عن محمد بن درهم عن كعب عن أبيه عن أبي قتادة، ورواه أبو داود ومحمد بن الفضل عن محمد بن درهم عن كعب عن أبي قتادة ولم يروه عن أبيه، ورواه قيس بن الربيع عن محمد بن الفضل عن كعب عن أبيه عن جده، والقول قول من أنسده عن أبي قتادة محمد بن درهم ضعيف الحديث غير ثابت انتهى

ملخصًا من البغدادي.
ابن حبان قال: يعبد الله بن تحته قال: audible بن خزيمة السقطي قال: نا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حيدر عن ابن مالك (1) قال: رسول الله ﷺ قال: من كسب مسجداً من مساجد الله فكأنما صام أربع مائة [سنة (2)] 

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح، قال: ابن حبان: محمد بن عبد الله الأنصاري هو ابن زيد منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز الإحتجاج به.

حديث في زخرفة المسجد

764 - روى أبو البختري وذهب بن وهب بن محمد بن عجلان عن ابن المندر عن جابر (3) عن رسول الله ﷺ قال: من زوق (1) بيته و제رف مسجده لم يمث من الدنيا أو تصيبه قارعة (3)

قال المؤلف: أبو البختري كان من أكذبين الناس.

حديث آخر فيه ينزع عنه المسجد


(1) ساَقِه ابن حبان (ص 366، ج 2) وذكره الذهبي (ص 598، ج 2) وابن عراق (ص 664، ج 2).
(2) لا زيادة من ابن عراق في المجروح. (3) ذكره الذهبي في الميزان (ص 364، ج 4).
(7) س، ر: الشعبي. (8) س، ر: وشرا. (9) أخرجه أبو داود (ص 382، ج 4).
قال النبي ﷺ أن يستقاد في المسجد أو ينشد فيه الأشعار أو يقام فيه الحدود.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال الدارقطني محمد بن سهل متروك.

وقال مرة: كان يضع الحديث(1).

٦٧٦ - حديث آخر: أنيابانا أسايعيل بن أحمد قال ﷺ أن مسعدة قال أخبرنا حره قل قلأ ابن عدي قال ﷺ أن أحمير(2) بن ابراهيم السكوني قال ﷺ نسيّ بن عثمان بن سعيد قال حدثي محمد بن حميّر قال حدثي زيد بن جبير عن داؤد بن الخضين عن نافع عن ابن عمر(3) عن رسول الله ﷺ قال: خصال لا ينبغي في المساجد، لا تتخذ طرفا ولا يظهر فيها سلاح ولا ينشر فيها (4) فرش ولا ينشر فيها نبّ، ولا يمر فيها بلحم ولا خام(5) ولا يضرب فيها حدو، ولا يقص فيها جراحة ولا تتخذ سوقاً.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال ابن حبان: نتنجح رواية زيد وداؤد جيّماً، يروي المناكير عن المشاهرين فستحق التنكّب عن روايته، وكذلك داؤد حديث عن الثقات بما لا يشبه حديث الانتابات تجب محاسبة روايته.

٦٧٧ - حديث آخر في ذلك: أنيابانا عبد الوهاب قال ﷺ أن مسعدة قال أن بني جحش قال ﷺ نعم النجاسي عبد الرحمن(1) بن هاني قال حديثنا العلاء بن كثير عن مكحول عن أبي الدرداء. وعن وائل بن الستّس. وعن أبي امامة(7) كلهم يقولون: سمعنا

(1) س: لكن اسناد أبي داود حسن ليس فيه ابن سهل.
(2) س: ابن جبان (ص ٥٠، ج ١)، وأوردده الذهبي (ص ٩٩، ج ٢).
(3) س: ابن جبان.
(4) الزيدية من المجزان.
(5) س و ر: عبد الرحيم.
(6) س: ذكره المعيقلي في الضعفاء، والطبري في الكبير كما في الزوائد (ص ٣٥، ج ٢) وأوردده الذهبي.
(7) س: السخاوي في المقاصل (ص ١٧٥) فليراجع إليه.
الرسول الله ﷺ يقول: جنبو مساجدكم صبيانكم ومجندينكم وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، سلم سيفكم، وأقاموا حدودكم، وعمروها في الجمع، واتخذوا على أبوابها مطاهر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أحمد بن حنبل: العلاء ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأئمة.

۱۷۸ - قال المؤلف: وقد روى محمد بن مجيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليّ على السلام قال: دخلت إلى مصر مع عثمان بن عفان أمير المؤمنين فرأى خياماً في ناحية المسجد فأمر بإخراجه، فقيل له يا أمير المؤمنين أنه يكس المسجد ويغلق الأبواب ويرش أحياً فقال عثمان: إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: جنبو صناعكم مساجدكم.

قال يحيى: محمد بن مجيب كاذب والله.

حديث في تعاهد النعل عند دخول المسجد


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. هو غريب من حديث يزيد. غريب من حديث مسرع. تفرد به يحيى بن هاشم قال ابن عدي: كان يضع الحديث.

(1) ذكره الدهي (صد ۲۵، ج ۴) والمثب في كنز.
(2) س: البكري. في: الفقه. والمثبت في تاريخ بغداد.
(3) س: ر: كرام. (۴) س: و: الفقه.
(5) ساقه الخطيب (صد ۲۷۸، ج ۵). (۶) سقط من ر.
حديث في أين تضع النعل

68 أنَّ أبو منصور الفراز قال حسن محمد بن عبد الواحد الله بن عبد الرحمن بن نيفي في صاعد قال نا محيي بن مساعد قال نا عبد بن حجوي اليماني قال قل أحمد بن حفص بن عبد الله قال نا أبو خالد إبراهيم بن سالم قال نا عبد الله بن عمران البصري عن أبي عمران الحونين عن أبي وهرة الرازي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ إلى معاذ: فضلاً في تعليك فإن لم تفعل فسحقهم بن حنظلة ولا تضعها عن يمين ولا عنيسارك فتوذي الملك والناس، فإذا وضعتها بين يديك كأنا بين يديك قبلاً.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قال ابن عبد الهمد: إبراهيم بن سالم يروي عن عبد الله بن عمران أحاديث مناكير.

حديث في ثواب الضوء في المسجد

681 - أخبرنا أسيل بن أحمد بن أحمد بن مسعدة قال نا أخبرنا حذرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا محيي بن حزمة عن عبد الرحمان بن ناجية قال نا سلم بن عبد الصمد قال نا عيسى بن إبراهيم بن البراء عن حاج بن سلمة عن عاصم ابن بدرة عن زر بن حبيش عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ إلى معاذ: من نور في مساجد نور الله عز وجل له بذلك النور نوراً في قبره يؤديه إلى الجنة، ومن راح فيه رائحة طيبة أدخل الله عز وجل عليه في قبره من روح الجنة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن عدي: ابراهيم بن البراء يحدث بالبوطيل. وقال ابن حبان: كان يحدث عن الثقات بالموضوعات لا يجوز ذكره إلا بالقدح فيه.

682 - حديث آخر في ذلك: أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا محمد بن الوليد (1) بن بشر قال نا محمد ابن سنجر (2) قال نا عمر بن صبيح العبسي (3) قال نا عاصم بن سليان الكوفي عن برد بن سنان عن مكحول عن الوليد بن العباس عن معاذ بن جبل (4) قال: قال رسول الله ﷺ: "من بنى مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة، ومن علق فيه قدماً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يطأفاً ذلك القنديل، ومن بسط فيه حصيراً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى تنقطع ذلك الخصر، ومن أخرج منه قذاة كان له كفلاً من الأجر.


حديث في المشي إلى المسجد بالليل

فيه عن عمر وبريدة وانس وسهل وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد.

683 - فاؤما حديث عمر: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال نا أبو محمد الصيرفي قال نا أبو بكر بن عبدان قال نا أحمد بن اسحاق بن البهلوان قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال نا سعيد بن عبد الحميد بن جعفر قال نا علي بن ثابت عن الوازي (5) بن (6) نافع عن سالم عن أبيه عن عمر قال: جاء جبريل إلى

لا يصح.
النبي ﷺ قَالَ: بِشَرَّ المَشَيِّنِينَ فِي الْفَلَقِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ تَمَامٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.


846 - أما الحديث بريدة: نا عبد الملك بن أبي القاسم قال نا الأزدي والغورجى قال نا الجراحى قال نا ابن محبوب قال نا أبو عيسى قال نا العباس العنبري قال نا يحيى بن كثير أبو غسان عن ابيايل الكحلاى عن عبد الله بن أوس الخزاعى عن بريدة الأولى، عن النبي ﷺ، قال: بشر المشايين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.

قال الترمذي: هذا حديث غريب.

قال المؤلف قلت: فيه مجاهل.

845 - وأما الحديث انس: فأنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومى (1) قال نا القاسم بن أبي المنذر قال نا علي بن إبراهيم بن بكر قال نا محمد بن يزيد بن ماجه قال نا مجزأة بن سفيان قال نا سلوان بن داود الصباغ عن ثابت البنياني عن أنس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: بشر المشايين في...

1) قلت: وله أحمد وأبو معين، وقال الحافظ في التفهيم (ص 368). صدروه كما أخطأ وقد ضيعه الأزدي بلا حجة.
2) س: الزواج. وف: الرازي.
3) أخرجه الترمذي (ص 192، ج 1) وأبو داود (ص 230، ج 1)، والخطيب في موضع (ص 411، ج 1).
4) قلت: لم أجد في الاستاذ سوى الخزاعي مهجولاً قال ابن القطان: مهجول الحال لا نعرف له رواية إلا بهذا الحديث هذا الوجه وقال الحافظ في التترفين: لين الحديث لكن قال المنذري في الترغيب (ص 121، ج 1) رجال استذاء ثقات وتبعه الشيخ أحمد شاكر في تعلقه على الترمذي (ص 436، ج 1) بأن توثيق الحافظ المنذري لرجال استذاء بكري في تصحيح الحديث وتحسنه، ولكن هذا القدر لا يروي الغليل ولا يشغف العلم.
5) س: القومي. (6) أخرجه ابن ماجه (ص 57) والحاكى (ص 312، ج 1).
الظلم إلى المسجد بالنور [الدام] يوم القيامة.

قال المؤلف: مجازة وسليان من جهولان (1).

686 - وأما حديث سهل: في الإسناد قال ابن ماجه: نا إبراهيم بن محمد
الخليفي (2) قال نا يحيى بن الحارث الفرازي (3) قال حدثنا زهير بن محمد التيمي
عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي (4) قال: رسول الله ﷺ عينه يبشر
المشائون في الظلم إلى المسجد بنور تام يوم القيامة.

قال البخاري: زهير حديثه منكر (5).

687 - وأما حديث أبي هريرة: وبه حدثنا ابن ماجه قال: نا راشد بن
سعيد الرملي قال: نا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسحاق بن رافق عن
سمي (6) مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة (7) قال: نا رسول الله ﷺ عينه
المشائين إلى المساجد: أولئك (8) الخواصون في رحمة الله.

---

(1) قلت: أما مجازة فمقبول كا في التقرير. وقد تابعه داود بن سليان عند الحاكم، فقول ابن أبي
طاهر: لم يتتابع داود عليه كا في مفسد القدر (ص 201، ج 3) لا صحيح، وقال المناوي:
وصليان هذا هو ابن مسلم مؤذن مسجد، قال في الميزان (ص 237، ج 2) عن العقلي: لا
يتتابع على حديثه. ثم ساكن له هذا الخبر، وقال: لا يعرف. وزاد في اللسان عنه. وفي هذا المتن
أحاديث متقاربة في الضعفاء واللدن انتهى. قلت: لكن لم أجد ترجية سليان في اللسان بل هو
من رجال التهذيب (ص 188، ج 4) وقال في التقرير: جهولان والله أعلم.
(2) س. الحملي.
(3) س. الشري. وفي: ر. الشيخ.
(4) س. حال.
(5) س. المحلي.
(6) أخرجه ابن ماجه (ص 37) والحاكم (ص 312، ج 1).
(7) وفي هذا الإطلاق نظر فإن قول البخاري هكذا: ما روى عنه أهل العلم فإنه منكر وما روى
عنه أهل البصرة فإن صحح أنه كا في التهذيب (ص 394، ج 3) وأما أبو حازم فهو
عمله بن دينار شيخ مدني، ومع ذلك تابع أبو غسان المداني كا في المستدرك وقال الحاكم:
صحح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وتبعته السيوطي في الجامع الصغير.
(8) س. و ر: أو ليل.
(9) أخرجه ابن ماجه (ص 57).
قال يحيى: إسماعيل بن رافع ليس بشيء. قال النسائي: متروك الحديث.

688 - وأما حديث أبي الدرداء: قال نا محمد بن ناصر قال أنبا أنا أحد بن علي بن خلف قال أنا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري قال الحسن بن الحسن بن أبي سليمان مالك وقال نا حام الرازي قال نا عبد الله بن جعفر قال نا عبد الله بن عمرو

[ عن زيد بن أبي أنس عن جنادة بن أبي خالد عن مكحول ] (3) عن أبي أديسשפע الحولاني عن أبي الدرداء (4) عن النبي ﷺ قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المسجد آتاه والله نورا يوم القيامة.

قال أحد: زيد (5) عن أبي أنس في حديث بعض النكار.

689 - وأما حديث أبي سعيد: فأنباثا علي بن عبد الله قال أنا أنا علي بن أحمد البندار قال نا الحسن بن عثمان بن بكران قال نا عبد الله بن عبد الرحمن العسكري قال نا عيسى بن عبد الملك بن محمد قال نا سهل بن سعيد بن أبي تمام بن رافع قال نا عبد الحكم التمامي (6) عن أبي الصديق عن أبي (7) سعيد عن النبي ﷺ.

قال: يشر المشايخ في ظلمة إلى المسجد بالنور النام يام القيامة.

قال المؤلف: هذا لا يصح، وقال ابن حبان: لا يجل كتابة حديث عبد الحكم.

(1) رمز السبتي في، لكن تققه المناوري في فيض (ص 272، ج 4).
(2) الزيادة من المثل.
(3) آخره أبو تمام (ص 12، ج 2) والطبراني من طريقين وقال في الزوائد (ص 30، ج 2).
(4) رجاء أحدها ثلاث.
(5) س: من إلى نفسه في حديثه قلت: أما زيد فولهاب ابن معين وغيره وقال الذهبي (ص 98، ج 2).
(6) بعد قول أحد: هو على ذلك حسن الحديث. وقال الهميسي في الزوائد (ص 30، ج 2) فيه جنادة بن أبي خالد ولم أحد ترجه وبقية رجاه ثلاث. قلت: جنادة لا يعرف قائله.
(7) للذي، لكن ذكره ابن حبان في فقال كلا في فيض (ص 139، ج 2).
(8) س و: حكم الذهبي. وما أثبتنه هو الصواب فإن السدوس هو عبد الحكم بن ذكوان، وأما هذا فهو عبد الحكم بن عبد الله التمامي روى عن أبي الصديق، وكلا ابن حبان الذي.

ذكوه المؤلف هو علي التمامي لا علي السدوس وعلي الله أعلم.

(9) رواه أبو بكر كلا في الزوائد (ص 30، ج 2).

408
حديث في فضل الإقامة في المسجد

۶۹۰ -安然 أبو منصور القرز قال نا أبو بكر بن ثابت قال نا محمد بن
عبد الله الخنائي قال أنا عثمان بن أحد الدفاق قال نا أسحاق بن إبراهيم
المختلي قال حدثني أبو بكر خليفة بن الحارث قال نا عمرو بن جرير قال
حدثني إسحاق بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا الدرداء
يقول لابنه: يا بني لا يكونين بيتكم إلا المسجد فإن المسجد بيوت الملقيقين سمعت
رسول الله ﷺ يقول: من يكن المسجد بيته ضمن الله له بالروح والرحمة
والجوانز على الصراط إلى الجنة.

قال الدارقطني: عمرو بن جرير متروك.

۶۹۱ - طريق آخر: أخبرنا ابن ناصر قال نا أبو غالب الباقلاني قال نا
البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال: روى عبد الله بن المختار عن محمد بن واسع عن
أبي الدداء قال: قال رسول الله ﷺ: المسجد بيوت الله في الأرض فقد ضمن
الله من كانت المسجد بيته بالروح والجوانز على الصراط.

قال الدارقطني: رواه حاذ بن سلمة عن محمد بن واسع أن أبا الدرداء(۷) كتب
إلى سليان والمرسل هو المحفوظ.

(۱) الزيادة من التهذيب. (۲) ص و ر: الحبالي. (۳) ص و ر: الجملي. (۴) خ و ر: جوهر.
(۵) ساقه الخطب (ص ۳۴۰، ج ۸) وأخرجه الطبراني والبزار قال في الزوائد (ص ۲۲، ج
۳) رواه البزار كلهم رجال الصحيح، وقال البزار استفاده حسن ونسبة المذكري، قلت:
وذكره الحافظ في المطالب (ص ۵۸، ج ۱، ق ۱) هكذا: ابن أبي عمر قال حدثنا مروان
الغزاري عن إسحاق بن أبي خالد عن رجل عن محمد بن واسع قال إن أبا الدرداء، رضي الله
عنه، قال لا ينفع. وفي استذن اصدق رجل هو الله أعلم.
(۶) س و ر: حديث.
(۷) أخرجته الطبراني والقضاعي كما في المقدمة الحسنة (ص ۲۸۳)، قلت: وأخرج أبو نعيم (ص
۱۷۶، ج ۶) والطبراني كما في الزوائد (ص ۲۲، ج ۲) عن أبي عثمان قال كتب رسول الله
إليه: أبا الدرداء اه وفته صالح ونهي ضعيف.
حديث في النهي عن حديث الدنيا في المسجد

692 - أنا ابن الخصين قال نا أبو طالب بن غيلان قال نا أبى إبراهيم المزكي
قال نا ابن خذية قال نا أبو جعفر محمد بن صدران قال نا بزيغ أبو الخليل قال
نا الأعشم عن ابن سلمة يعني سفيما عن ابن مسعود(1) قال: قال رسول الله
 سبحانه: سبأني على الناس زمان يعقدون في المسجد حلقاً مناهم الدنيا لا
 تجالسهم (إلا) ليس فيهم حاجة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمتهم به بزيغ قال
الدارقطني: لم يحدث به غيره قال: وبزيغ متروك. قال ابن حبان: بزيغ يأتي عن
الثقة بأشياء موضوعة كأنه المعتمد لها.

حديث في أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد

وفيه عن أبي هريرة وجابر وعائشة.

693 - وأما حديث أبي هريرة: فأنبأنا عبد الحق أنا عبد الرحمن بن أحمد
قال نا أبو بكر بن بشران قال نا علي بن عمر الدارقطني قال نا أبو يوسف
يعقوب بن عبد الرحمن المذكر قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب العطار قال نا
يحيى بن اسحاق قال حدثنا سليمان بن داود اليامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سلمة عن أبي هريرة(2) أن رسول الله ﷺ قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في
المسجد.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: سليمان بن داود اليامي ليس
بشيّاً(3).

(1) آخريج الدارقطني في الكبرى كما في الرواية (ص 24، ج 2) وابن حبان في المجروحين (ص
190، ج 1) وذكره الذهبي (ص 700، ج 1).
(2) آخريج الدارقطني (ص 420، ج 1) والحكمي (ص 264، ج 1) والبيهقي (ص 57، ج
183) فتراجع إليه.
(3) وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن حبان: متروك، ورواه ابن عدي من حديث أبي
هريرة وضعفته إنتهاء من التعليق المغني.

410
694 - وأما حديث جابر: فأخبرنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن قال
حذفنا ابن بشران قال نا الدارقطني قال نا ابن ملحد (1) قال نا أحمد بن حكيم
قال نا أبو السكن السالم قال نا محمد بن سكين (2) الشقري قال نا عبد الله بن
بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنذر عن جابر (3) قال: قال رسول
الله ﷺ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
قال المؤلف: في إسناده مجهول.
695 - وأما حديث عائشة: فأخبرنا ابن خيرون قال أبا نا الجوهر عن
الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا محمد بن أيوب بن مشكان (1) قال نا
اسحاق بن إبراهيم المقدسي قال نا صالح بن أبي صالح الكاتب الليث قال نا
عمر بن راشد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة (2) قالت: قال
رسول الله ﷺ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
قال المؤلف: لا يصح (1) حديث عن رسول الله ﷺ، قال أحمد بن حنبل:
عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئاً، وقال ابن حبان: لا يجل ذكره إلا على
سبيله القدح فيه يضع الحديث.
حديث في الصلاة على الميت في المسجد
696 - أخبار بن ناصر قال أنا أبو منصور الخياط قال نا ابن الأخضر

(1) س: ملحد (2) في الميزان واللسان: محمد بن السكن.
(3) الدارقطني (ص 418، ج 1) وذكره الذهبي (ص 577، ج 3) وقال: محمد بن السكن لا
يعرف وخبره منكر وأخرجه العقلي، بل فظ: لا صلاة لم سمع النداء كما في اللسان (ص
183، ج 5)
(4) وفي اللآل (ص 15، ج 2) مشحناً.
(5) ذكره ابن حبان في المجرجين (ص 94، ج 2) وأشار إليه المؤلف في الموضوعات أيضاً
(ص 33، ج 2) وذكره الذهبي في اللآل (ص 16، ج 3)
(6) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 477): أسانيدها ضعيفة وليس كما قال شيخنا في
التلخيص، تخريج الرافعي استاد ثابت، وإن كان مشهوراً بين الناس وقد قال ابن حزم: هذا
الحديث ضعيف وقد صح من قول علي النبي.
قال نا ابن شاهين قال نا ابن صاعد قال نا عمرو بن علي قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذثب. وأخبرنا ابن خيرين قال نا ابن مسعدة قال نا حذافة قال نا ابن عدي قال حدثنا أبو يعلى قال نا علي بن الجعد قال حدثنا ابن أبي ذثب عن صالح مولى الأمة عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: مثنى علي جنازة في المسجد فلا شيء له.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وصالح قد كتبه مالك، وقال ابن حبان:

تغير فصار يأتي بالأشياء التي تشبه الموضوعات.

حديث كراهية السؤال في المسجد

۶٩٧ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوئري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال سمعت جعفر بن ابان المصري يقول نا محمد بن رمع قال نا الليث عن نافع عن انبأ عمر أن النبي ﷺ قال: ينادي مناد يوم القيامة أين بغضه الله؟ فيقوم سؤال المساجد.

قال ابن حبان: جعفر بن ابان كذاب.

(۱) آخرجه أبو داود (ص ۸۸، ج ۳) ابن ماجه (ص ۱۱۰) والبيهقي (ص ۵۴، ج ۴) وابن عدي في الكامل.
(۲) قطع: هو في نفسه صدوق إلا أنه اختلط باكتره ولا بأس لرواية القدماء عنه كابن أبي ذثب وابن جريج وزيدان بن سعد وغيرهم كا في التفتيع والإيضاح (ص ۴۸۴) فالحديث حسن كما قال ابن القيم في الهدي (ص ۱۴۰، ج ۱)، لكن حديث عائشة بأنه ضيق ما صلى عليه سهيل ابن بيشاء وأخاه إلا في جوف المسجد آخرجه سلم وأصحاب السن فهو أصح منه فلا بد من تأويل حديث أبي هريرة فأجابوه عنه بجوابه منها أن الذي في النسخ المشهورة المحققنة المسموعة من سن أبي داود فلا شيء عليه، فلا حجة له حينئذ فيه، ومنها أنه لم تثبت أنه قال: فلا شيء له. فلالام فيه يمنع على كقوله تعالى وإن أسمع فلا أي فعليها جما بين الحديثين والله أعلم.
(۳) وقع في: البول.
(۴) ذكره ابن حبان في المجريحين (ص ۲۱۶، ج ۱) والبيهقي (ص ۴۰۰، ج ۱).
باب القيام في السفينة

198 - أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر
ابن بشرا قال الدارقطني قال نا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا جابر بن
كردي قال حدثنا حسين بن علوان قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران
عن ابن عباس (1) قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال يا
رسول الله كيف أصل في السفينة؟ قال: صل قامًا إلا أن يخف الغرق.

199 - قال الدارقطني: ونا محمد بن موسى بن سهل البربري (2) قال: نا
بشر بن فافاه (3) قال: نا أبو نعيم قال نا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران
عن ابن (4) عمر قال: مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: قامًا إلا
أن يخف الغرق.

قال المؤلف: وقد رواه ابن عمر عن جعفر (5)، وهذه الأحاديث بعيدة
الصحة، أما الأول: فقال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن (6) علوان
مروك. وقال يكن: كاذب. وقال ابن عدي: يضع الحديث. وأما الثاني فبشار
يعرف (7)، وأما الذي روى عن جعفر ففيه رجل مجهول (8).

(1) أخرجه الدارقطني (ص 394، ج 1).
(2) س: البربري.
(3) س: رافي.
(4) الدارقطني (ص 395، ج 1).
(5) الدارقطني (ص 394، ج 1) والبزار كلاهما عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن داود عن
رجل من تثقيف عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر عن النبي
(6) تابعه فضل بن ذكين عند الحاكم (ص 275، ج 1) وقال: صحيح على شرط مسلم وهو شاذ.
(7) وقال في المتنى: هو صحيح على شرط الشيخين، قلت: وفيه بشر بن فافاه ضعفه الدارقطني
كما في المتنى.
(8) قاله الدارقطني أيضاً، وقال البزار: لا نعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجه إلا من
هذا، ولا له إلا هذا الاستدلال ولا نعلم من مني هذا الثقفي، وذكر بعض أصحابنا هذا
الحديث عن عمر بن عبد الغفوان عن جعفر بن ميمون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجعفر
وأحسب أنه خلط وإنما هو عن ابن عمر إثني كذا في زوايا البزار للحافظ (ص 273).
حديث في الصلاة إلى العود


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أبو حامد الرازي: سليمان بن أبي داود ضعيف جداً. وقال ابن حبان يروي عن الأئمة ما يخالف حديث الثقات حتى خرج عن حد الاحتجاج.

حديث في التنخم في القبلة

٧٠١ - أنبأنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقاني قال نا الدارقطني قال: روى علي بن عباس ومحمد بن جابر وعاصم بن عمر العمري عن محمد بن سؤقة عن نافع عن ابن عمر (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تنخم في قبره المسجد فإنه يؤدي بها في جبهته يوم القيامة.

(١) س و ر: وحجة، والصواب ما أنبأنا، وأسامة أحمد بن عبد الرحمن بن حارث الكفزوني ولقب حجة وكان يصرح بالأحاديث ويروي المتأخر وترجحه في الوزان (١١٥ ص، ج ١) والمسان (١٠١ ص، ج ١) والضعفاء لابن الجوزي ووقع في اللباب (٣ ص، ج ٣) عبد الرحمن بن حارث بروي عن بقية، وهكذا في الأنساب (ورق ٤٨٥) وهو خطأ، والصواب أحمد بن عبد الرحمن.

(٢) س و ر: عاصم بن محمد العمري وهكذا في موارد الطبان (١٢٠ ص) والمشت من بعده الزوار (ص ٤٣، ج ٣) وزواج الله صمويل البرقاني للحافظ ابن حجر (ص ٥٦، ج ١) أخرجه ابن حبان كما في الموارد (١٦٣ ص) وابن خزيمة (٣٧٨، ج ٢) والدارقطني في العلل، وقال الهنفي في الزوار (١٩ ص، ج ٣) رواه البزار وفيه عاصم بن عمر ضعمه البخاري وجناحة وذكره ابن حبان في الثقات انتهى قلته: وتمام كالله: يخطئ ويختلف وهو أيضاً في الضفاء (١٢٧ ص، ج ٢) وقال: يروي عن النقول ما لا يشبه حديث الأئمة لا يجوز الاحتجاج به إلا إذا وافق النقول كذا في التهذيب (ص ٥٣، ج ٥).

٤١٤
وقد رواه مروان بن معاوية وابن ثيمر والنضر بن أساعيل في الآخرين عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر موقعًا، والموقف أشبه بالصواب.

حديث في ذكر ما يصل إليه

۷۲- روى أبو سلمة عن أبي هريرة (1) عن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى شجرة أو إلى بعير فإن لم يجد فليخط خطًا ثم لا يضره من مرو.

وقال المؤلف: وروى موقعًا على أبي هريرة، قال الدارقطني: والحديث لا يثبت.

حديث في القراءة في الصلاة


(1) حديث الخط أخرجه أبو داود (ص ۲۵۵، ج ۱) وأحمد (ص ۵۵، ج ۲) وابن ماجه (ص ۶۸) وابن خزيمة (ص ۱۳، ج ۲) وابن حبان والبيهقي وصححه أحمد وابن المديني كا في الاستذكار وأشار إلى ضعفه ابن عثيمين والشافعي والبغوي وغيرهم وأوردنه ابن الصلاح مثلاً للمضطرب ونمزج في ذلك كما بينته في النكتة أنه ينتهي من التلميذ (ص ۱۱۱) وقال في بلغ المرام: لم يصب من زعم أنه مضطرب وأخذ به أحمد ولم يعمل به الجمهور أنتهى ملخصًا من العون (ص ۲۵۵، ج ۱).

(2) س و ر: الضميري.

(3) س و ر: أحمد بن سعید، والمؤيل من البغدادي.

(4) ساقه الخطيب (ص ۲۱۶، ج ۴).

۴۱۵
٧٤ - حديث آخر: نأ ابن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزمة بن يوسف قال نأ أبو أحمد بن عدي قال أنا علي بن سعيد قال نأ جارية قال نا شبيب بن شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (ۓ) قالت: قال رسول الله ﷺ: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاعلة الكتب أو أيتين فهي خداج.
قال ابن عدي: هذا لا يعرف إلا شبيب زاد فيه أو أيتين، قال يحيى: شبيب ليس بثقة، وقال أبو داود: ليس بشيء (۴).

٧٥ - حديث آخر: أنا ابن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزمة قال نأ أبو أحمد قال نأ عبد الله بن محمد بن ياسين قال نأ محمد بن معاوية الأفقامي قال حدثنا عمر بن يزيد المدائري عن عطاء عن ناأب عمر (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: الله لا يجزى في المكتوبة إلا بفاعلة الكتب وثلاث آيات فضاعداً.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، محمد بن معاوية قال محمد بن عبد الله الحضرمي: لا ندري (۶) كان وافقاً، وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه غيره (۲).

---

(۱) قلت: نعم صدوق كنا قدمنا وأنا أحد بن عبد الله فهو أبو علي الكندي عرف باللجلج قال ابن عدي: تزود بها من طريق أبي حنيفة وله مناكير وبوطيل. كنا في الميزان (ص ۱۱۰، ج ۱) وقال الدارقطني: اللجلج ضعيف. كنا في اللسان (ص ۱۹۹، ج ۱) وج ۵) وأخرجه البيهقي في القرأة (ص ۳۷) بلغه: ولي في خداج.
(۲) قلت: ضعيف النسائي والدارقطني والمرقاني وقال ابن حيان: لا يستحق بما ينفرد وقال صالح: صالح الحديث وحسن حديثه الترمذي كنا في التهذيب (ص ۳۰۸، ج ۴) وقال في التقريب: صدوق بهم، قلت: وهي جبارة وهو ضعيف كثير الخطا وكدبه ابن معين كنا في الميزان.
(۳) أوردت الذهبي (ص ۴۲۳، ج ۳).
(۴) هكذا في س و ر، والضفاعة للمؤلف في تاريخ بغداد لا يبريه. والواقفية هم الذين لا يقولون في القرآن مرفوع ولا غير مرفوع، وهذا ليس بجرح، وقد قال الذهبي (ص ۴۵، ج ۳) صدوق إلا أنه يقف في القرآن، وقال مسلمة والنسائي: لا يسبه، وقال البزارة: ثقة.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق رماء وهم.
(۵) قال ابن عدي: منكر الحديث كنا في الميزان (ص ۳۲۳، ج ۳).

۴۱۶
حداث آخر: أنا الكروخي قال: نعو عامر الأزدي وأحمد بكر
العريجى قال: أخبرنا الجراح قال: نعو المحبوب قال: نعو الترمذي قال: نعو سفيان بن
ووحب قال: نعو محمد بن الفضل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نصرة عن أبي
سعيد (1) الخديري قال: قال رسول الله ﷺ: حمد الله صلاةً لمن يقرأ بالحمد الله
وسورة في فريضة وغيرها.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، قال أحمد ويجي: طريف ليس يبيه.

وقال النسائي: متروك (2).

حديث فـي يفتحي الصلادة

707 - نعو عبد الملك بن أبي القاسم قال: أخبرنا أبو عامر الأزدي وأحمد
بكر العريجى قال: أنا أبو محمد بن أبي الجراح قال: نعو أبو العباس بن محبوب
قال: نعو الترمذي قال: حدنا محمد بن موسى البصري قال: نعو جعفر بن سلمان عن علي
ابن الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد (3) الخديري قال: كان رسول الله ﷺ
يقول إذا قام إلى الصلادة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وحمده وبارك
اسمك وتعال جدك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعود بسلاطا السميم
العلم من الشيطان مرجم من همزة ونفحه ونفته.

قال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قال الترمذي: وكان يجي يتكلم في علي بن
علي.

(1) أخرجه الترمذي (ص 119، ج 1).
(2) وقال ابن عبد البر: أجمعوا عليه ضعيف الحديث كما في التهذيب (ص 52، ج 5).
(3) أخرجه الترمذي (ص 30، ج 1) وأبو داود (ص 281، ج 1)، والنسائي (ص 17، ج 107)
(4) وابن ماجه (ص 58) وأحمد (ص 50، ج 3) والبيهقي (ص 34، ج 2) والدارقطي (ص 198، ج 1).
(4) س و ر: أحمد بن أحمد.

417
حديث في تقدم الأقرأ


حديث في تقدم الأخيار

709 - أنا عبد الرحمن بن محمد الفراز قال نا أحمد (2) بن علي بن ثابت قال: أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الفراز (3) قال: أنا أبو الحسن محمد بن اسحاق بن موسي الفراز قال أنا أبو عامر عمرو بن تميم بن سيبان الطبري قال نا هودة ابن خليفة السكراوي عن ابن جربج عن عطاء بن أبي هريرة (4) قال: قال رسول الله ﷺ: إن سرك أن تزكوا صلاتكم فقدمو خياركم.

قال الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد ورجاله كلهما ثقات والحمل فيه على الرأي.

حديث في الصلاة خلف كل "بر و" فاجر

قد روى عن علي وأبي مسعود وأبي زرارة وأبي هريرة وأبي الدرداء ووايلة بن الأشعث. فأما الحديث على رضي الله عنه:

710 - أنا عبد الحق قال: أنا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبي بكر بن...

(1) ذكره ابن حبان في المخرجين (ص 368، ج 1) والذهبي في الميزان (ص 7، ج 4) لكن

(2) س و ر: محمد بن علي.

(3) س و ر: الرأي.

(4) ساقه الخطيب (ص 51، ج 2) وقال ابن طاهر الطيني في تذكرة الموضوعات (ص 40): رواه الحكيم والطياري بعد ضعيف انتهى.

(5) سقط لفظة وبرو من س.
باشرن قال نا الدارقطني، وأخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا ابن عبد الرزاق قال
أخبرنا أبو بكر بن الأخضر (1) قال نا ابن شاهين قالنا أحمد بن محمد بن أبي
شيبة قال نا محمد (2) بن عمر بن حبان قال نا أبو اسحق القطسربي (3) قال
حدثي فيرا بن سليمان (4) عن محمد بن عثمان عن الحارث عن عليّ (5) قال: قال
رسول الله ﷺ: من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفجرا، والصلاة
عليّ (6) من [مات من] (7) أهل القبلة.

قال المؤلف: لفظ الدارقطني: من أصل الدين (8) الصلاة خلف كل بر
وفجرا، والجهاد (9) مع كل أمير وذلك أجرك، والصلاة على كل من مات من
أهل القبلة (10).

فأما حدث ابن مسعود:

711 - فأخبرنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا ابن بشراح
قال نا الدارقطني قال نا محمد بن أحمد بن أسد الهروي قال نا أبو الأحوص محمد
ابن نصر المخرمي قال نا محمد بن أحمد الحراطي (11) قال نا مخلد بن يزيد عن عمر بن
صبح (12) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله (13) عن النبي ﷺ.

______________________________
(1) س: الأخضر.
(2) س ور: عمر بن محمد بن حبان، والمشتث من السن.
(3) نسبة إلى قتيبة بن بلدة عند حلب كنا في الباب (ص 59، ج 3).
(4) وهكذا في الأصلي والسني، لكن وقع في الميزان (ص 489، ج 4) سليمان حيث قال: أبو
اسحق القطسربي عن فيرا بن سليمان والله أعلم.
(5) أخرجه الدارقطني (ص 57، ج 2).
(6) الزيداء من السن.
(7) سابط من سن.
(8) سابط لفظي الدين من سن.
(9) س: وصيحه دمع.
(10) س: والصلاة على من من أصل القبلة. وفي ر: الصلاة على من من.
(12) س ور: صحيح. وهكذا في تخريج الزيلعي والعوارض ما أثبتنه.
(13) أخرجه الدارقطني (ص 57، ج 2) ورواه أبو نعيم في المجلة (ص 336، ج 4) بآثار
أخير وفيه مسيرة بن عبد ربه عم بالوضوء كنا في اللسان.
قال: ثلاث من السنة، الصف خلف كل إمام لك صالاتك وعليه أنه، والجهاد مع كل أمير لك جهادك وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد وإن كان قاتل نفسه.

وأما حديث ابن عمر فله خسة طرق:

1 - الطريق الأول: أن ن عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبو بكر بن بشران قال حدثنا علي بن عمر قال نا محمد بن اسحاق اللفاري قال نا محمد بن عبد الله البصري قال حدثنا حجاج بن نصير قال نا عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله.

2 - الطريق الثاني: أخبرنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن قال نا ابن بشران قال نا الدارقطني قال نا عمر د (9) بن محمد بن البخترى قال، حدثنا محمد بن عيسى بن حيان قال نا محمد بن الفضل قال نا سالم الأفطس عن جاهد عن ابن عمر قال رسول الله ﷺ، صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إله إلا الله.

3 - الطريق الثالث: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحمد بن علي ابن ثابت قال أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب القاضي قال نا أسحاق بن إبراهيم

---

(1) س: ثلاث مرات من السنة.
(2) م: 4 س لصفحة وكل، كل، من ر.
(3) أخرجه الدارقطني (ص 57 ج 2) وأبو نعم في أخبار أصحابنا (ص 317 ج 2).
(4) س ور: صلوا خلف من.
(5) هكذا في س مقلوب والصواب محمد بن عمر كنا في السنة وترجمة الخطيب (ص 132 ج).
(6) ووقع في ر: عمو بن البخترى.
(7) هكذا في السن والسوار محمد بن عمر بن حنان كنا تقدم والله أعلم.
(8) أخرجه الدارقطني (ص 57 ج 2)، وأبو نعم في الخليل (ص 320 ج 10) والطبراني في الكبير كنا في الزوالد (ص 67 ج 2).
(8) س: نا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن محمد.

420
ابن أحمد الحرجاني قال: أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا
العباس بن جريرة قال: نا عبد السلام بن مسلم المدشقي قال: نا وهب بن وهب عن
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (1) أن رسول الله ﷺ قال: صلوا خلف
من قال لا الله إلا الله وصلوا على من قال لا الله إلا الله.

715 - الطريق الرابع: أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي قال:
أخيرنا محمد بن علي بن علاد قال: أنا أبو جعفر عمر بن محمد الناقش قال: نا علي بن
اسحاق بن زاطا قال: نا عثمان بن عبد الله العباسي قال: نا مالك بن انس عن نافع
عن ابن عمر (2) أن رسول الله ﷺ قال: صلوا خلف من قال لا إلإ الله
وصلوا على من مات من أهل لا إلإ الله إلا الله.

716 - الطريق الخامس: أنا القزاز قال: أنا أحد بن علي قال أنا أبو
حسن محمد بن عبد الرحمن بن عثمان (3) الترميمي قال: أخبرنا القاضي أبو بكر
يوسف بن القاسم المياحي قال: نا عثمان بن (نص (4) الطائي. وقال نا عبد الحق
قال: أنا عبد الرحمن بن أحمد قال: أنا أبو بكر بن بشارة قال: نا الدارقطني قال: نا
ابن صاعد قال: أنا نا العلاء بن سالم (5) الأوسطي قال: نا أبو الوليد المخزومي عن
عبد الله عن نافع عن ابن عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ صلوا على من قال
لا إلإ الله إلا الله، وصلوا وراء من قال لا إلإ الله إلا الله.

وأما حديث أبي هريرة فله ثلاثة طرق:

717 - الطريق الأول: أنا عبد الحق بن عبد الحاق قال أنا عبد الرحمن

(1) ساقي الخطب (ص 403، ج 6).
(2) ساقي الخطب (ص 383، ج 11)، وابن حبان في المجروحين (ص 101، ج 2)، وأوردته
الذهبي (ص 61، ج 3).
(3) س و. عمر، والمثبت من البغدادي. (6) س: نصير.
(5) هكذا في السن وهو الصواب، ووقع في تاريخ بغداد مسلم.
(6) ذكره الخطب (ص 393، ج 11) والدارقطني (ص 56، ج 2) وابن حبان في المجروحين
(ص 279، ج 2).

421
ابن حمد بن يوسف قال أنا أبو بكر بن بشراً قالنا الدارقطني قال أنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قالنا علي بن مسلم قالنا ابن أبي فديه قال حدثنا
أبي هريرة(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبليكم بعدي ولاة فليلكم البيرة(2) وفناجر فبقومه فاسمعوا لهم وأطيعوا فإنها واقف الحق، وصلوا
وراءهم، فإن احسنوا فلكم [ وهم(3) ] فإن أساءوا فلكم وعليهم.

الطريق الثاني: أخبرنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن قال لنا ابن بشراً قال حديثنا الدارقطني قال لنا محمد بن سل yan التويني قال لنا محمد بن عمرو ابن حنان(4) قال نا بقية قال سمعت الأشعة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن
مكحول عن أبي هريرة(5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة على كل أمير برأ كان أو فاجر وإن عمل بالكبار، والجهاد
واجب عليك مع كل أمير برأ كان أو فاجر وإن عمل بالكبار [ والصلاة
واجبة على كل مسلم بيوم برأ كان أو فاجر وإن عمل بالكبار(6) ].

الطريق الثالث: أنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا
أبو بكر بن بشراً قال حديثنا الدارقطني قال أنا أبو روح النزاعي أحمد بن محمد
ابن بكر قال نصر بن نصر قالنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن
اللاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا
خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر.

أبو بكر بن بشراً قال نا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن.

(1) أخرجه الدارقطني (ص 55 ج 2).
(2) السيرة: ص 56 ج 2.
(3) الزيدية من السنن.
(4) س، ر: حبان.
(5) أخرجه الدارقطني (ص 56 ج 2).
(6) (7) الزيدية من السنن.
(8) أخرجه الدارقطني ص 326 ج 3 وأبو داود في الجهاد (ص 326 ج 3) وفي الصلاة (ص 326 ج 3).
قال نا ابن بشران قال حدثنا الدارقطني قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال نا محمد بن حاد بن ماهان قال نا عيسى بن إبراهيم البرمكي قال نا الحارث بن منهال قال نا عقبة بن البقتان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسئع قال: قال رسول الله ﷺ: لا تكفروا أهل منبرنا وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام، واجهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت من أهل الجنة. (1)

721 - وأما حديث أبي الدرداء. الطريق الأول: أنبنتا عبد الوهاب قال أبو حسن بن المظفر قال نا العقيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا إبراهيم بن عبد الوهاب الأبهاري قال نا سحاق بن وهب العلاف قال نا الوليد عن الفضل قال حدثنا عبد الجبار. بن المنصور بن محمد بن ميمون عن مكحول عن حكيم عن سيف بن منير عن أبي الدرداء (2) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: صلوا خلف كل إمام وقاتلوا مع كل أمير.

722 - الطريق الثاني: أنا عبد الحكيم قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا أبو بكر بن بشران قال أنا علي بن عمر الدارقطني قال نا إسحاق بن العباس الوراق قال نا عباد (3) بن الوليد قال نا الوليد بن الفضل قال أخري في عبد الجبار. بن الحجاج الخراساني عن مكحول عن حكيم الخشني عن سيف بن منير عن أبي الدرداء (4) قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله ﷺ [لم أحدثكم ببن فلابوم] أحدثكم بهن، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تكفروا أحداً من أهل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام وجاهدوا مع كل أمير.

(1) أخرجه الدارقطني (ص 57، ج 2).
(2) سقط من السنن والله أعلم.
(3) س: منير بن سيف. وفي ر: منير سيف.
(4) ساقه العقيلي في الضعفاء في ترجئة عبد الجبار.
(5) س و ر: عباس. والمشت في السن وهو الصواب.
(6) أخرجه الدارقطني (ص 55، ج 2) وذكره الذاهبي في الميزان (ص 343، ج 4).
والرابعة: لا تقولوا(1) في أبي بكر الصديق و ل في عمر(2) ولا في عثمان (3) في علي(4) إلا خيرا، قولوا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكلم ما كسب(5).

قال المؤلف: هذه الأحاديث كلها لا تصح، أما حديث علي عليه السلام ففيه الحارث قال ابن المديني: كان كذاباً. وفيه فرات بن سلمان(6) قال ابن حبان(7) منكر الحديث جداً يأتي بما لا شك أنه معمول.


(1) س: لا يقوموا بي. (2)سقط من ر. (3)الزيارة من السنة. (4)هكذا في السنة، والصواب ابن سلمان كا تقدم. (5) قلت: هذا من أوجه المؤلف وتميله الزبيدي في تخرجه (ص 28، ج 2) فإن كلام ابن حبان هذا في فرات بن سلمان كا في المجروحين له (ص 207، ج 2) والمزو (ص 342، ج 3) والضفاف ابن الجزري (ص 98، ق 3) وأنا في الاستاد فهو ابن سلمان قال أبو حامد: لا ينسب إلى صلاح الحديث كا في الحج والتعديل (ص 80، ج 3، ق 2) ووقعه أحمد وقال ابن عدي: أرجو أنه لا ينسب به كا في الاسم (ص 431، ج 4) نعم في الاستاد أبو اسحاق الخضيري وهو مجهول كا في المزو (ص 489، ج 4) والحارث ضعيف. (6) س: الصريح. (7)سقط من س.

حديث في منع من لا يصلح من الصف الأول


(1) س و ر: لا يقول.
(2) وتعقبه ابن عبد المهدى وقال: إنه من رجال الصحيح كما في نصب الرواي (ص 27، ج 2).
(3) سقط من س.
(4) وفي: ثابت.
(5) سقط من ر.
(6) قلت: وإن سلمنا أن الطرق كلها واهية لكن يؤيد الأصول وهي أن من صحت صلاته صحت امامته، وتأيده فعل الصحابة رضي الله عنهم قائمًا كانوا يصلى خلف حجاج بن يوسف وغيره كأخرجه البهتقي (ص 132، ج 3) وأخرج أيضًا هو والبخاري في التاريخ عن عبد الكريم قال: أدرك عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خلف أئمة الجهر.
(7) س و ر: عبد الله.
(8) أخرجه الدارقطني (ص 281، ج 1).

425
ولا غلام لم يتعلم.

قال المؤلف: عبيد الله بن سعيد مجهول (1).

حديث رفع اليدين عند كل خفض ورفع

724 - أنبأنا محمد بن أبي طاهر قال أنبأنا الجوهرية عن الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان قال نا العباس قال نا هشام بن عمار قال نا رفدة بن قضاة النعال قال نا الأوزاعي عن عبد الله بن عبد بن عمر عن أبيه عن جده (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في كل خفض ورفع.

قال ابن حبان: هذا خبر استاده مقتوب ومتنه منكر ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في كل خفض ورفع قط وحديث ابن (4) عمر يصرح بضده أنه لم يكن يفعل ذلك بين السجدين، ورفدة يتفق بالمناكير عن المشاهر ولا ينتج به، قال ابن عدي: لا يتابع على حديثه.

حديث في ذكر الحد الذي ترفع الأيدي إليه

725 - روى حاد بن زيد عن بشر بن حرد قال سمعت ابن عمر يقول: أربيكم (5) ورفعكم أيديكم في الصلاة هكذا رفع حاد يديه حتى حاذى بها أذنه، والله إنها لبدعة ما زاد رسول الله ﷺ على هذا شيء قط، وأبو أحمد إلى ثدييه (6).

(1) قلت: ومن ذلك فيه الليث وهو صدوق اختلط أختراً ولم يتميز حديثه كما في التعليق المغني.
(2) سن: حديث آخر. وفي ر: حديث. والتثبت من الصحيح. ولعله فيه سقوط.
(3) أخرجه ابن ماجه (ص 161) وابن حبان في المجروحين (ص 403، ج 1).
(4) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
(5) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 177، ج 1) وأورده الذهبي (ص 315، ج 1).
(6) سن و: أريت. ولما ذهب من المجروحين.
(7) سن و: لم يذكر. وفي الميزان حنكة والمنبت في المجروحين.
المؤلف: هذا الحديث منكر تفرد به بشر وقد ضعفه ابن المدني ويجي.
والنسائي وغيرهم وكان ينفرد عن النقاط بما ليس من حديثهم.

حديث في الإشارة في الصلاة

٧٣٦ - أنا محمد بن ناصر قال: ن أبو منصور بن(١) عبد الرزاق قال أخبرنا أبو بكر بن الأخضر(٢) قال: ن ابن شاهين قال ن يوسف بن يعقوب النيسابوري قال: حدثنا أسبعيل بن حفص قال ن بن يونس بن بكر عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتبة عن أبي غطفان عن أبي هريرة(٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار في الصلاة إشارة تفقه أو تفهم فقد قطع الصلاة.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن اسحاق مجموع.

وأبو غطفان مجهول(٤).

حديث في أن قراءة الإمام تكفي المأمور

٧٣٧ - أنا عبد الحق قال: ن أبو طاهر بن يوسف قال: ن أبو بكر بن بشر.

---

(١) س و ر: أبو منصور عبد الرزاق والصواب ما أثبته وهو محمد بن أحمد بن عبد الرزاق.
(٢) س و ر: أبو بكر الأخضر.
(٣) أخجه أبو داود (١٣٦، ج ١) والدارقطني (ص ٣٣، ج ٢) والبيهقي (ص ٢٩٣، ج ٢).
(٤) هكذا أعله ابن الجوزي في التحقيل لكن تحقب صاحب التنقح قال: أبو غطفان هو ابن طريف وقيل ابن مالك المري قال: ابن معي ونسائي، ثقة. وذكره ابن حبان في الثقاف، وأخرج له مسلم في صحيحه (ص ١٦٣، ج ٢) كما في تحرير الزياني (ص ٩٠، ج ٢) قلت: وقد تبع المؤلف رحمه الله قول ابن أبي داود فإنه قال: أبو غطفان مجهول كما ذكره الدارقطني، لكن قال الدارقطني: ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كا في تذكره المواقف (ص ٢٧١) فلا ينفعه، وأما ابن اسحاق فهو ثقة صدقه الإمام في المغازي والسيئ إلا أنه مدلس وقد عنيكن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما كما قاله البيهقي.

٤٣٧
قال نا الدارقطني قال نا جعفر بن محمد بن نصير قال نا محمد بن محمد المروزي قال نا سهيل بن العباس الترمذي قال نا سهيل بن علية عن أبي يوب عن أبي الزبير عن جابر (1) قال رسول الله ﷺ: من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والترمذي متروك. ولذا الحديث طرق عن جابر وعن علي وابن عمرو بن عباس وعمران بن حصين ليس فيها ما يثبت قد ذكرتها في كتاب التحقيق.

738 - أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال: حديثنا الدارقطني قال: روى خارجة عن أبي يوب عن نافع عن ابن عمر (3) عن النبي ﷺ: قال: من كان له إمام قراءة الإمام له قراءة. قال: ورواه سهيل بن العباس الترمذي عن ابن علية عن أبي يوب (3) مرفوعًا وكلاهما وهم، ورواه أحمد بن يوسف الخلال عن سويد بن مسعد عن علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر (4)، ووهم في رفعه، قال: وقد رواه جابر الجعفري عن أبي الزبير عن جابر (5) مرفوعًا، ولا يصح رفعه، إلا أنه هو قول ابن عمر، قال: وقد رواه أبو حنيفة عن موسى بن أي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر (1)، ورواه ابن وهب عن ليث عن طلحة عن موسى (7)، وطلحة هذا مجهول. وروى عن ابن شداد

(1) أخرجه الدارقطني (ص 402، ج 1) والبيهقي في كتاب القراءة (ص 109).
(2) أخرجه أيضًا الدارقطني والخطيب (ص 377، ج 1) والبيهقي في القراءة (ص 115).
(3) الدارقطني (ص 404، ج 1).
(4) ذكره البيهقي في القراءة (ص 126). (5) ابن ماجه (ص 41).
(6) أخرجه الدارقطني (ص 323، ج 1) والมหาوي (ص 149، ج 1) والخطيب في معرفة علوم الحديث (ص 176) والبيهقي في القراءة (ص 100) والخطيب في موضع (ص 401، ج 2) وفي الفقه والمتمتة (ص 236، ج 1) وفي تاريغ بغداد (ص 340، ج 10) والخوارزم في جامع المسند (ص 331، 334، 337، ج 1) محمد في المؤثر (ص 96).
(7) أخرجه البيهقي في القراءة (ص 102).
عن أبي الوليد (1) عن جابر (2)، وأبو الوليد (1) مجهل، ولعله أن يكون أبا حنيفة وهم في قوله جابر فإن جامع من الحفاظ رواه عن عن موسى بن أبي عائشه عن عبد الله بن شداد مرسلاً عن النبي ﷺ، منهم شعبة وزائدة والشوري وشريك وابن عيينة وجربير بن عبد الحميد وكلهم أرسلوه، وهذا أشبه بالصواب (3).

حدث في القراءة خلف الإمام

729 - أنبأنا ابن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال حدثني إبراهيم بن سعيد عن أحمد بن علي بن سلمان (1) المروزي عن [سعيد بن (4)] عبد الرحمن المخزومي (1) عن سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن زيد بن (5) ثابت عن رسول الله ﷺ قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له.

(1) س و ر: الوليد.
(2) أخرج البهتيقي في القراءة (ص 103) وأبو يوسف في الآثار (ص 32) والدارقطني (ص 326).
(3) هكذا قال الدارقطني في السنن (ص 326، ج 1) والبيهتيقي في القراءة (ص 104) والخطيب في موضع (ص 243، ج 1) وفي الفقه والمنافع (ص 236، ج 1) وابن عدي كا في نصب الراية (ص 10 ج 2) وذكر الزهري ان البهتيقي روى في المعرفة عن أبي عبد الله الحافظ أنه قال: سمعت سلمة بن محمد الفقيه يقول سألت أبو موسى الرازي الحافظ عن حدث من كان له أمام فقراءة الإمام له قراءة. فقلت: لم يصح عن النبي ﷺ شيء إذا اعتمد لنا فيه على الروايات عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، ثم قال البهتيقي قال أبو عبد الله الحافظ: أعجبني هذا لما سمعته فان أبو موسى أحفظ من أخلاق الرأي على أدم الأرض البهاني. وقال الذهبي وابن حجر: طرقوه كلهما واهية كما في المناوي (ص 208، ج 6).
(4) س و ر: سلمان. والصواب ما أثبتاه.
(5) الزيدية من السنان وقد سقط من تخريج الزهري والمجرحين أيضاً.
(6) س و ر: المروزي. والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب (ص 55، ج 4) أيضاً.
(7) ذكره ابن حبان في المجرجج (ص 163، ج 2) والزهري (ص 19، ج 2) والحافظ في السنان (ص 322، ج 1).

429
قال ابن حبان: أحد بن علي بن سلمان لا ينبغي أن يشغله جديدته ولا أصل لهذا الحديث.

حديث في القراءة في الظهر والعصر

730 - روى محمد بن مهاجر قال نا وذهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس في الظهر والعصر قراءة، قراءة رسول الله ﷺ لنا قراءة وسكته لنا سكوت.

731 - طريق آخر: روى محمد بن مهاجر عن سهيل بن إبراهيم عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس (1) قال: ليس في الظهر قراءة لم يكن فيها لأسمعنا النبي ﷺ.

قال المؤلف: هذان الحديثان لا يصحان كلاهما من عمل محمد بن مهاجر قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقافات ويزيد في الأخبار ألقاناً يسوها على مذهبة (2).

حديث في الصلاة إلى النائم والمتحدث

732 - روى ابان بن سفيان المقدسي قال نا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (3) قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث.

---

(1) قلت: وقد صح عن ابن عباس أنه كان يشك في القراءة في الظهر والعصر أثري وينفي أخرى ورمي أثريها، أما نفيه فرواة أبو داود (ص 297، ج 1) والطحاوي (ص 141، ج 1) وأحمد (ص 269، ج 2) وأبو شهك فروا أحمد (ص 257، ج 1) وأبو داود (ص 297، ج 1) من رواية عكرمة، أما ابنه ذلك عنه فقد صح عن محمد الطحاوي (ص 141، ج 1) بل قد صح عنه أنه كان يقرأ خلف الإمام بفائدة الكتاب في الظهر والعصر ويأمر به كما أخرج الطحاوي (ص 141، ج 1) والبيهقي في القراءة (ص 14) وليس هذا موضوع بسط.

(2) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 85، ج 1) وأورده الذهبي (ص 7، ج 1).

430
733 - طريق آخر: روى جعیار بن المغس عن مندل بن علي عن رشید بن کرب (1) عن أبيه عن ابن عباس (2) عن النبي ﷺ أنه قال: ألا لا يصلين أحد إلى أحد ولا إلى قبر.

قال المؤلف: وهذا حديثان لا يصحان عن رسول الله ﷺ. فما الأول?


أو قال: كذب (3). وضعف مندل بن علي هو ويجي وغيرها. قال يحيي: رشیدين ليس بشيء.

حديث في فضل الجاعة (1)

734 - أنا أبو منصور القرار قال نا أبو بكر أحد بن علٍ قال: نا أبو العلاء الواسطي قال نا بكر بن أحد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن نعمة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حيد عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى أربعين يوما في جاعة صلاة الفجر وعشاء الآخرة أعطى براءة من النار وبراءة من النفاق، ومن صلى أربعين يوما في جاعة ثم انتقل عن صلاة المغرب فأتي بركعتين قرأ في أول ركعة بفتاعة الكتاب وقال: يا أيها الكافرون، وفي الثانية بفتاعة الكتاب وقل هو الله أحد خرج من ذئبه كنا تخرج الحية من سالخها.


(1) حديث.
(2) ذكره ابن حبان (ص ص 301، ج 2) وأورده الذهبي (ص 51، ج 2) بلغ حلماً لا يصل على قول ولا إلى قول، قال الذهبي: وقد نبت عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى على قول.
(3) كاذب.
(4) في الجاعة.
(5) متابع المخطب (ص ص 288، ج 14)، (ص ص 96، ج 7) وقد ادخل المؤلف رحمه الله حديثاً في حديث.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصلح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد عن يعقوب بن نجيبة وكلاهما مجهول الحال.


حديث في أن الإمام ضامن والمؤذن مؤمن

636 - أنا ابن الخصين قال: أنا ابن المذهب قال: أنا أحد بن جعفر قال:

(1) قال الترمذي: بكر بن أحمد الواسطي. شيخ قال ابن الجوزي: مجهول، قلت لا. انتهى من الميزان (ص 423، ج 1) قلت: أراد الذهبي به جهالة المتن من منه أبو نعيم وأبو العلاء وأحمد بن العباس وغيرهم وأنا جهالة الحال فبديهية، وأنا يعقوب بن نجيبة فقلت: ليس بثقة قد اتهم كنا في الميزان (ص 448، ج 4).

(2) أخرجه الترمذي (ص 201، ج 1).

(3) وقال الحافظ في تلخيص (ص 121): رواه الترمذي وضعه ورواية الزبار واستمره، وروى عن أنس عن عمر رواه ابن ماجه (ص 58) وأشار إليه الترمذي وهو في مسألة بن منصور عنه، وهو ضعيف أيضاً مداره وأسماع بن عياش وهو ضعيف في غير التماثلين.

وهذا من روايتهم عن مدني، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل ووضعهم الح.
عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نا عبد الرزاق قال نا معمر والثوري عن الأعمش. وأخبرنا إسحاق بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعود قال نا حزرة قال أنا ابن عدي قال نا محمد بن عبد الله بن فضيل قال نا ابن مصفي عن يحيى بن سعيد بن بجر السقاء عن الأعمش. وأخبرنا القراز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أنا أبو الحسن محمد بن إسحاق سنبك قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال أنا أبو الحسن محمد بن إسحاق سنبك قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال أنا أبو الحسن محمد بن حليم قال نا أبو الموجه محمد بن إبراهيم المروزي قال نا أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم قال نا أبو الوجيه محمد بن عمرو قال نا عبدان قال أخبرنا أبو حزرة السكري قال سمعت الأعمش يحدث عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأخبرنا الكروخى قال أخبرنا الأزدي والغفري قال أنا واخناج قال أنا المحمودي قال حدثنا الأرطاشي قال نا هناد قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله ﷺ: الإمام ضامن والمؤذن مؤمن الله أشد الأمة واعف للمؤمنين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحد بن حنبل: ليس هذا الحديث أصل ليس يقول فيه أحد عن الأعمش أنه قال نا أبو صالح، والأعمش يحدث عن ضعاف والدليل على أن الأعمش (2) لم يسمع من أبي صالح.

(1) أخرجه أحمد (ص 384، ج 2) والخطيب (ص 388، ج 4) والترمذي (ص 182، ج 1) وأبو داود (ص 1036، ج 1) وقد روى من طرق عن الأعمش أنظر المسند (ص 424، 446، 467، 474، 514، 518، 524) والطيليسي (رقم 424، ج 3) وصاباب (ص 323، ج 2، 306، 307، 308) وأبو نعم في أخبار أصحابه (ص 83، ج 2) وفي الطيبي (ص 94، 118، ج 8) والبيخاري في التاريخ (ص 786، ج 1، ق 1).

(2) أخرجه الباجي (ص 300، ج 1) والبيخاري (ص 377، ج 2) وقد صح سمعه عن أبي صالح فقد رواه إسحاق بن أبي عن أبيه الرومي فقال: قال الأعمش وقد سمعه من أبي صالح، وقال هميم عن الأعمش حدثنا أبو صالح من أبيه هريرة ذكر ذلك الدارقطني فنسب من هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح، ثم سمعه منه، أو بقال: إنه سمعه من أبي صالح ثم وقع في نفسه الشك في سمعه فكان يقرأ برهب عن أبيه صالح وترأى برهب عن رجل عنه، وترأى يقول نبت عن أبي صالح، ولا أرى إلا قد سمعته منه كما في رواية أحمد وأبو داود والطرق.
قال أخبرنا به ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا القطبي:
قال نعمة عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال محمد بن فضيل قال نا الأمعش عن أبي صالح عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: الإمام صمام والمؤمنون لملهم أشرد الأمة واغفر للمؤمنين.

وقال المؤلف: وقد روى لنا من طريق الأمعش: أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال نعمة عبد الله بن شهير قال أخبرنا سلسلان بن أحمد الطبراني قال نا عبد الله بن أيوب القرنى البصري قال نا أمية بن سطام قال نا زيد بن زريع بن روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح [ عن الأمعش ] (1) عن أبيه عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: الإمام صمام والمؤمنون لملهم أشرد الأمة واغفر للمؤمنين. قال المؤلف قلت: إلا أن هذا الطريق لا يثبت. قال الدارقطني: عبد الله بن أيوب متروك.

وفي رواية من طريق آخر: أنا أبو منصور بن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أنا حجة قال أخبرني ابن عدي قال نا محمد بن سلطن قال نا علي بن المدني قال نا زيد بن زريع قال نا عبد الرحمن بن اسحاق عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: المؤمنون عناء الأمة، الملهم أشرد الأمة واغفر للمؤمنين.

قال المؤلف: عبد الرحمن هو المدني قال محيي بن سعيد: سألت عنه أهل المدينة، فلم يجدوه قال ابن عدي: في حديثه ما لا يتابع عليه (1).

(1) أخرجته أحمد (ص 322 ، ج 2) والبخاري في التاريخ (ص 787 ، ج 1 ، ق 1).
(2) صحيح مسلم.
(3) أخرجته الطبراني (ص 131 ، ج 6) والطبراني في الصغير (ص 314 ، ج 1).
(4) وقام كلامه: والأكثر فيه صحاح وهو صالح الحديث، وثقه ابن معيين وقال أحمد: صالح الحديث كبا في التهذيب (ص 138 ، ج 6) وقال في التهذيب: صدوق رمي بالقدر.
740 - طريق آخر: أنا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال نا القطيعي قال نا
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا نكتة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن
سهل عن أبيه عن أبي هريرة(1) أن رسول الله ﷺ قال: الإمام ضامن والمذون
مؤمن فأرشد الله الأمة وغفر للمؤمنين(2).

قال المؤلف: وقد روى من حديث أبي امامة.

741 - نا أحد(3) قال نا زيد بن الحساب قال أخبرني حسين بن واقد قال
حدثني أبو غالب قال إنه سمع أبا امامة(4) يقول: قال رسول الله ﷺ: الإمام
ضامن والمذون مؤمن.

قال المؤلف: أبو غالب اسمه حزور قال ابن حبان: لا يجبز الاحتجاج به
لا فلا وافق فيه الثقات.

قال المؤلف: وقد روى من حديث عائشة.

742 - أنا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيعي قال نا
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أبو عبد الرحمن قال نا حياة(5) [بـ
شريح قال حدثني نايف بن سليان أن محمد بن أبي صالح حدته(6) عن أبيه أنه
سمع عائشة(7).

قال المؤلف: وقد رواه محمد بن صالح(8) عن أبيه عن عائشة عن رسول الله
الطيب: قال الإمام ضامن.

(1) أخرجه أحمد (ص 194، ج 2)، (2) استاده صحيح ولم يتكلم عليه المؤلف.
(3) هكذا في س و ر: وطريق الإمام أحمد معرف عند المؤلف ولعله قال أحد رحمه الله.
(4) أخرجه أحمد (ص 360، ج 5) والطبراني في الكبير كما في الزوائد (ص 3، ج 2) وقال
الهيثمي: رجاله موثوقون.
(5) س و ر: جماعة.
(6) أخرجه أحمد (ص 65، ج 1) والخطب في موضع (ص 269، ج 1) والبهخاري في
التاريخ (ص 78، ج 1، ق 1) والبيهقي (ص 431، ج 1).
(7) كذا في س و ر ولعله محمد بن أبي صالح.
(8)
حديث في من أم قوماً وهم له كارهون

۷۴۴ - أنا الكروخي قال نا الأزدي والغوريجيا قالنا الجراح نا المحبوب، قال نا الترمذي قال نا عبد الله بن واصل قال نا محمد بن القاسم الأسودي عن الفضل بن دلم من الحسن قال سمعت انس بن مالك قال: لعن رسول الله عليه السلام ثلاثة رجل: أم قوماً وهم له كارهون، وإمراة بانث وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب.

(1) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعلقه علي الترمذي (ص ۶۴۶، ج ۱) ؛ لم أجد، قلت: أخرجه الدارقطني (ص ۳۳۳، ج ۱) والخطيب (ص ۳۲۲، ج ۸).
(۲) س: يصغص.
(۳) وقد سط الكلام فيه الحافظ في التلميذ (ص ۷۷) والشيخ أحمد شاكر في تعلقه علي الترمذي، والشيخ المعرفي في تعلقه على موضع في أوهام الجمع والتفرقة (ص ۲۶۹، ج ۱).
(۴) فأجاد وأحسن.
(۵) س: أحب. (۶) (۷) أخرجها من سقط من.
(۸) أنكره المؤلف تبعاً لابن عدي لكن أثبتته أبو داود وأبو زرعة كما في التهذيب (ص ۱۵۸، ج ۱).

حديث في السجود على الأنف واجبه

۴۵۵ - أنبأنا سامع بن أبا مسوع قال أنا ابن مسوعة قال أخبرنا حزمة قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا ابن محمد بن سلمان قال أنا يحيى بن عثمان قال أنا محمد بن حمير عن الضحاك بن حزة عن منصور بن زاذان عن عاصم البجي عن عكرمة عن ابن عباس (۴) عن رسول الله ﷺ قال: من لم يلصق انفه لجسده بالرض.

۴۶۵ - حديث آخر في ذلك: أنا خيرون قال أنا ابن مسوعة قال أنا حزمة. قال أنا ابن عدي قال أنا محمد بن محمد بن الحسن الشرقي قال أنا أسهاك بن ابراهيم. قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثي محمد بن الفضل بن عطية عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: السجود على الجهة فريضة وعلى الأنف تطوع.


حديث في ادراك العصر [بادراك ركعتين]

۴۷۷ - أنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا علي

(۱) قال الترمذي: حديث أنس لا يصح لأنه قد روى هذا عن الحسن عن النبي ﷺ جنرلاً، محمد بن القاسم نكم في الحسن ووضعه وليس بالمعظمة النهية.

(۲) أخرجه ابن عدي كذا ذكره الزبيدي في تخرجه (ص ۳۸۲، ج ۱) لكن وقع فيه الضحاك بن جرة بالمعجمة وهو تصريف.

(۳) س و ر: الفضل. والصواب ما أنبه. (۴) سقط من س.
ا: محمد المعدل قال أنا أساعيل بن محمد الصفار قال نا الحسن بن الفضل بن السمح قال نا أبو هارون الرازي محمد بن خالد بن يزيد(1) قال نا عبد الصمد بن عبد العزيز عن عمرو بن [أبي] قيس عن شهيب بن خالد الرازي عن الأعشش عن أبي صالح عن أبي هريرة(2) قال: أشهد على رسول الله ﷺ أنني قال: من أدرك ركعتين من الغزوة غزوة الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعتين من صلاة الغزوة ثم طلعت الشمس(3) فقد أدرك الصلاة.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه الحسن بن الفضل ويقال له البصراي(4) قال أبو الحسن(5) بن المنادي: أكثر الناس عنه ثم انكشف أمره(6) فربما حديثه.

حديث في وجود الحدث قبل السلام

۷۴۸ - أنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا أبو بكر بن بشران قال نا علي بن عمر قال نا محمد بن يحيى بن مرسان قال نا أبو داود قال نا أحمد بن يونس قال نا زهير عن عبد الرحمن بن زيد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع ودي بن سوية عن عبد الله بن(7) عمرو أن رسول الله ﷺ قال: إذا قضى الإمام الصلاة وفد فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه

من أم الصلاة(8).

(1) س: زيد. ور: مزيد.
(2) الزيادة من البغدادي.
(3) ساقه الخطيب (ص ۴۰۱، ج ۷).
(4) س: من صلاة العصر ثم غزوة.
(5) س ور: النواصيري. والمنبت من اللباب (ص ۱۸۷، ج ۱) والانساب (ورق ۹۵) ووقع في الميزان والمسان وابغدادي: البصراي.
(6) س ور: أبو الحسن.
(7) وفي البغدادي: ستره.
(8) رواه الدارقطني (ص ۳۷۹، ج ۱) وأخرجه الطيالسي (رقم ۴۹۸) والترمذي (ص ۳۱۴، ج ۱) وأبو داود (ص ۳۸۸، ج ۱) والبيهقي (ص ۱۷۶، ج ۲).
(9) س، ر: اسمه.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أحمد بن حنبل: زهير لا يروي عن عبد الرحمن بن زياد شيئاً. قال يحيى والناني: ضعيف وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقاب.

حديث في المحافظة على الصلاة

749 - روى المسيب بن واضح عن بقية عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي ﷺ قال: من حافظ على الصلاة الخمس حيث كان وابن كان جازًا(1) الصراط يوم القيامة كالبرق اللامع.

قال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث.

حديث في أنه لا صلاة من عليه صلاة

قال المؤلف: هذا حديث نسمه عن أئمة الناس وما عرفنا له أصلاً. 750 - أنا محمد بن ناصر قال أنا أبو طالب بن يوسف وأبو الحسين بن عبد الجبار قال نا إبراهيم بن عمر قال نا أبو عبد الله بن بطة قال أنا محمد بن أبو بكر العكربي قال نا إبراهيم الحربي قال قيل لأحمد ما معنى حديث(1) النبي ﷺ لا صلاة من عليه صلاة؟ فقال: لا أعرف هذا البينة قال إبراهيم: ولا سمعت أن(2) بهذا عن النبي ﷺ.

حديث في من ذكر أن عليه الصلاة وهو خلف الإمام

751 - أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال أنا أبو بكر البرقاني قال نا الدارقطني قال: روى أبو إبراهيم الرجاحي(3) عن سعيد بن عبد

(1) سقط من س. (2) س: سجاءه. (3) ر: ما معنى أن بهذا عن النبي ﷺ. (4) أي أنا ضمير المتكلم كما في المغلي لابن هشام (ص ٣٥، ج ١). (5) وفي ر: الرجاحي.
الرحيم الجمحي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ الصلاة: من نسيّ صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاة فليعد التي نسيّ ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام.
قال الدارقطني: وهم في رفعه والصحيح أن موقوف من قول ابن عمر كذلك رواه مالك عن نافع عن ابن عمر قوله.

حديث في السجود في المفصل


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. أبو قدامان اسمه الحارث بن عبيد الأيدي

(1) ذكره الخطيب (ص 67، ج 9). (2) ور: بني. (3) س و: بشيّة.
(4) وقال أبو زعزة أيضاً: هذا خطأ، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقفاً وهو الصحيح.
(5) قال المطلق: أخبرت أن يحيى بن معين انتخب على اسْباعِي بن إبراهيم فلما بلغ هذا الحديث جاوزه فقال له كيف لا تكتب هذا الحديث؟ فقال يحيى: فعل الله في إن كنت هذا الحديث انتهى من البغدادي (ص 68، ج 9) قلت اسْباعِي هذا هو ابن إبراهيم بن بسان أبو إبراهيم.
(6) قال السماقي وابن معين وأبو داود: لا أ喙 له.
(7) كما في البغدادي (ص 346، ج 6) وهو من رجال البغدادي ذكره الحافظ في التعظيم (ص 346، ج 1) وقال: لا يتأهبه. قلت: بل في استاد سعيد بن عبد الرحمن هو وإن كان صدوقاً لكن قال ابن عدي: له أوهام يرفع موقفاً ويصل مسلاً لا
(8) عن نعمه كما في التعظيم (ص 56، ج 4).
(9) الموظف مع الزرقاني (ص 342، ج 1) والبغدادي (ص 67، ج 9).
(10) س و: إبراهيم. وثبت من السن.
(11) سقط من س.
(12) أخرجه أبو داود (ص 530، ج 1) وأوردهذه في الميزان (ص 349، ج 1).

440
قال أحد: هو مضطرب الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه (1).

حديث في القنوت في صلاة الغدآة

753 - قال نايب ناصر قال نايب منصور بن عبد الزرار قال نايب الأخضر قال نايب شاهين قال نايب أحمد بن يونس قال نايب إبراهيم بن عبد الله قال نايب أبو عمر يعني الحوضي قال نايب النعيم بن عبد السلام عن جعفر الرازي أخبرهم عن الربيع بن إنس (2) عن ابن (3) مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في صلاة الغدآة حتى مات.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قال أحد: أبو جعفر الرازي مضطرب الحديث وقال ابن حبان: ينفرد بالمتأكير عن المشاهير.

حديث في النهي عن القنوت في الفجر

754 - أنا نايب ناصر قال أخبرنا أبو منصور بن عبد الزرار قال أنا نايب الأخضر قال نايب شاهين قال نايب أحمد بن المغسل قال نايب الحسن بن علي الصدائي قال نايب محمد بن يعلى بن زنبر قال نايب عائشة بن عبد الرحمن عن عبد الله (4) بن نافع عن أبيه عن أم سلمة (5) قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت.

(1) قلت: وفيه أيضاً مطر الزرار قال الزهري في الميزان (ص 390، ج 1) مطر رديء الخفظ وهذا منكر فقد صح أن أبا هريرة سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماع وامته للنبي صلى الله عليه وسلم متأخر. وقال النوري: هذا حديث ضعيف الأساند وكونه ضعيفاً مناف للقنيوت المقدم عليه فإن إسلام أبي هريرة سنة سبع عشرة سنة في العون (ص 530، ج 1).

(2) سقط من س.

(3) أخرج به عبد الزرار في صنعه (ص 312، ج 2) وأياب أبي شيبة (ص 312، ج 2) وأحد.

(4) سقط من س.

(5) أخرج به ابن ماجه (ص 89) عن حاتم بن بكر الضبي (وفي المطبوعة حاتم بن نصر وهو تخريب) عن محمد بن بلال، والدارقطني (ص 38، ج 2) والبيهقي (ص 314، ج 2) والحاذمي (ص 91) وأوردة الذهبي (ص 214، ج 2).
القناوت في الفجر.


حديث في اتخاذ الصلاة بأداء ما يعده فيها

755 - أنا عبد بن عم الأرموي وأحمد بن ظفر المغازي (2) قال أنا عبد الصمد بن الأموم قال نا الدارقطني قال نا أبو حفص عمرو بن محمد بن مسية الصابوني قال نا عبد الله بن شبيب قال حدثني الوليد بن عطاء قال نا عبد الله بن عبد العزيز قال نا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسحب عن عثمان بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مصل إلا وملك عن يبه وملك عن ساره فإن أتمها عرضا بها وإن لم يتمها ضربا بها وجهه.

قال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن عبد العزيز عن يحيى ولم يروه عنه غير الوليد.

قال المؤلف قلت: قال علي بن الحسين بن الجنيد. أما عبد العزيز (3) لا يساوي فلسنا يحدث بأحاديث كذب.

(1) قال الدارقطني: محمد بن يعلى وعنبة عبد الله بن نافع كلهم ضعفاء ولا يصح لنا فقاعة من أعملهم.
(2) كذا في س و ر: ولعله عمر بن ظفر المغازي حدث عنه ابن الجوزي كلا في طبقات القراء للذهبي (ص 74، ج 2) والعبر ص 115، ج 4) ولم أجد نسبة المغازي في كتاب الانتصاف ولا ترجمته والله أعلم.
(3) رواه الدارقطني في الأفراح كذا في الجامع الصغير (ص 152، ج 2).
(4) هكذا وقع في س و ر: وكذا في فض القدر (ص 501، ج 5) لكنه خطأ من قلم الناشف والصابور عبد الله بن عبد العزيز قال فيه ابن الجنيد: لا يساوي فلسنا. كما في الميزان (ص 355، ج 2) وأما عبد العزيز فهو صدوق عابد.
حديث في أتمام الصلاة في السفر

٧٥٦ـ أنى بنا عبد الوهاب الحافظ قال نا محمد بن المفسر قال أخبرنا
العنتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال حدثنا العقيلي قال نا الحسن بن علي بن زياد قال نا
ابراهيم بن موسى الفراء قال نا بقية بن الوثيد عن عبد العزيز بن عبد الله عن
عمرو بن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة(١) قال: قال النبي ﷺ: المم للصلاة
في السفر كالمقصر في الخضر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال العقيلي: وافا
روى هذا الحديث بلفظ: الصام في السفر كالمقصر(٢) في الخضر، مع ضعف
الرواية فيه، وليس في هذا المنظور بيثت، وعمبر مجهول في النقل.

٧٥٧ـ طريق آخر بهذا الإسناد: أنا الحسين بن علي المحيط قال نا عبد
الصمد بن الأمام قال نا الدارقطني قال نا أحمد بن محمد بن المفسر قال نا أبو
هيام قال حدثني بقية بن الوثيد عن أبي يحيى المدني عن عمرو بن شبيب عن أبي
سلمة عن أبي هريرة(٣) قال: قال رسول الله ﷺ: المم للصلاة في السفر
كالمقصر في الخضر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال العقيلي: تفرد به بقية عن أبي يحيى ثم
أن ابن المفسر كذاب(٤).

(١) ذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة عمر بن سعيد وأورده الذهبي (ص ١٩٩، ج ٣).
(٢) س و ر: المقصر.
(٣) ذكره الزيلعي في ترجمته (ص ١٩٠، ج ٢) وعراه إلى سنن الدارقطني ويتبعه الحافظ في الدراسة
لكنه لم أجد في السن، ومع ذلك أن عبد الصمد هو راوي كتاب الأفراد للدارقطني، وأما
السن فيذكره ابن الجوزي عنه من نسخة ابن بشران كما هو المعروف من صنيعه والله أعلم.
(٤) وقال المؤلف في التحقق: بقية مدلس وشيخ الدارقطني فيه أحد بن محمد بن المفسر وكان
كذاباً. وقال في التنقيح: اشتته عليه ابن المفسر هذا وأيضاً وهو أحد بن محمد بن الصلت بن
المفسر الجانبي وهو كاذب وضاع، قال: والحديث لا يصح فإن في رواته مجهول انتهى. من
تفرع الزياني.
حديث في القصر

٦٥٨ - أَنْبَأْنَا ﺣَمَدَ بن ناصر الحافظ قال أَنْبَأْنَا عَبد الرحمن بن مندة قال نَا الحسن بن محمد بن عبد الله أبو سعيد المؤدب قَالَ نَا أَبو جعفر أحمد بن جعفر ابن معيبد قَالَ نَا عمر بن أحمد السني قال نَا محمد بن عبد الملك الديقي قَالَ نَا يزيد بن هارون قَالَ نَا جوَير عن طلحة بن الشجاع١). قَالَ كتب عَبيد الله بن معاَمر القرشي إلى عَبيد الله بن عمرو وهو أمير فارس على جند٢). إذاً قد استقرنا ولا نخف عدونا وقد أتي علينا سبع سنين وقد ولدنا أولاداً فكم صلائنا؟ فكتب ابن عمر صلاتكم ركعتان فأعاد إليه الكتاب فكتب ابن عمر إلَيكم بستة رسول الله ﷺ سمعته يقول: من أخذ بستي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس مني.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: جوَير ليس بشيء. وطلحة لا يعرف.

٦٥٩ - حديث آخر: أَنْبَأْنَا ابن خيرون قال أَنْبَأْنَا الجوهر بِعَن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نَا عبد الله بن محمد بن حبان الهروي قال نَا أبي قال نَا غسان بن الفضل قال نَا سعيد النجاشي عن عائشة٣). قالت: كان رسول الله ﷺ إذا خرج ثلاثة أميال من المدينة يردد السفر قصر الصلاة وأفطر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: صحيح يروي عن الصحابة ما ليس من أحاديثهم.

قال يحيى: هو كذاب.

(١) ر: السجاج. وفي س: السجاج. وفي الفقه: السجاج. والصواب ما أثبتاه وترجحه في اللسان (١٤٠، ١٤٤، ٣٢). (٢) ذكره الخطيب في الفقه والمنفقة (١٤٣، ١٤٤، ١). (٣) ذكره ابن حبان في المعروجين (٤، ٣).
٧٦٠٠ حديث آخر: أنبأنا إسماعيل بن أحد قال أنا ابن مسعدة(١) قال:
أخيرنا حجة قال أخبرنا ابن عدي قال نا هليل بن محمد قال نا عبد الله بن عبد
الجبار قال نا الحكم بن عبد الله قال حدثني الزهري عن(٢) سعيد بن المسبب عن
عائشة(٣) قالت: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يقضرون الصلاة: الناجر في
أفقة، والمرأة تزور أهله(٤) والراعي.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والمتهم به الحكم قال أحد: كل أحاديثه
موضوعة. وقال أبو حامد الرازي: هو كذاب.

حديث في أن الصلاة لا تقطعها شيء
٧٦١٠ أنا عبد الحق(٥) بن عبد المخالق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال نا
أبو بكر بن بشران قال نا الدارقطني قال نا الحسين بن اسحاق قال نا اسحاق
ابن يهودا قال نا يحيى بن المتوكل قال ناabrahaam بن يزيد الجزري عن سالم عن ابن
عمر(٦) أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء
واقرأ ما استطعت.

٧٦٢٠ قال الدارقطني: ونا ابراهيم بن حاد نا أحد بن يديل قال نا أبو
أسامة قال نا سهيل بن أبي الوداك عن أبي سعيد(٧) عن النبي ﷺ: قال لا يقطع
الصلاة شيء(٨).

٧٦٣٠ قال الدارقطني: نا محمد بن اسحاق الفارسي قال نا أحد بن عبد

(١) وفي ر: مسعدة. (٢) س: عن اسحاق سعيد بن المسبب.
(٣) أورده الذهبي في الميزان (ص ٥٧٣، ج ١).
(٤) وفي الميزان تزور غير أهله.
(٥) سقط: عبد الحق: من ر: ود بن من س.
(٦) رواه الدارقطني (ص ٣٦٧، ج ١) وأخبره مالك في الموطأ موقوفاً وهو الصحيح.
(٧) أخرجه الدارقطني (ص ٣٦٨، ج ١) وأبو داود (ص ٢٦٢، ج ١) والبيهقي (ص ٢٧٨،
ج ٢).
(٨) س: الصلاة صلاتين.
الوهاب قال: نا أبي قال حدثنا اسحاق بن عياش عن اسحاق بن أبي مروة عن
زيد بن اسماع عن عقبة بن بسارة عن أبي هريرة(1) عن النبي
(ص) قال: لا تقطع
صلاة المرأة ولا كلب ولا حار، وادرأ ما بين يديك ما استطعت.
قال المؤلف: ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح، أما الأول قال أحد
والنسائي: إبراهيم الجوزي متروك. وقال يحيى: ليس بشيء. وأما الثاني فقال
أحمد: مجالد ليس بشيء. وقال ابن حبان: يقلب أسانيدي فبرفع المراسيل لا يجوز
الاحتجاج به. وأما الثالث فقال ابن حبان: اسحاق بن أبي مروة قلب استاد هذا
المخبر ومنتهي جمعًا، أفما هو عن عقبة بن بسارة عن أبي سعيد(2) الخضري عن النبي
(ص) قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعون أحدًا بين يديه فإن أبي فليقاتل
فإما هو شيطان. فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة وقبل عنه وجاء بشيء
(3) فيه اختراعًا من عنده فضمه إلى كلام رسول الله (ص) وهو قوله: لا تقطع الصلاة
إبّروة ولا كلب ولا حار، والأخبار الصحيحة أنه أمر بإعادة الصلاة إذا مر
الحار والكلب والمرأة.

حديث في ذم الالتفات في الصلاة

764 - أنبأنا ابن ناصر قال: نا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال نا
الدارقطني قال روى الصلت بن طريف عن أبي شمر قال حدثني رجل يقال له
أبو ملك [عن ابن أبي مليكة(1)] عن يوسف بن عبد الله(5) بن سالم عن أبي
الدرداء(6) عن النبي (ص) قال: لا صلاة ملتفت.

(1) رواه الدارقطني (ص 368، ج 1) وأبو مالك في المجروحين (ص 30، ج 1) وأورده
الذهبي في الميزان (ص 193، ج 1).
(2) أخرجه البيهقي (ص 327، ج 2). (3) س: و: ب: نشيء، ليس فيه.
(4) سقط من س و: ن. (5) س: عبد الله.
(6) رواه الدارقطني في العلل والعربي وأنب نعم في الخليفة (ص 244، ج 7) وأورده الذهبي في
الميزان (ص 319، ج 2).

446
قال الدارقطني: الحديث مضطرب لا يثبت(1).

حديث في وجوب الوتر

فيه عن بريدة وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وخارجة.

765 - أما حديث بريدة: أنبيانا أبو منصور الفراز قال لنا أبو بكر بن ثابت قال أنا على أبي بن يحيس بن جعفر قال تأكد بن محمد بن جعفر بن حفص المغزلي قال. 

نا محمد بن العباس بن أيوب قال لنا يعقوب بن إبراهيم قال لنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي قال لنا عبد العزيز بن أبي رزمة قال لنا عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه(2) قال: قال رسول الله ﷺ: الوتر واجب فلن يوتر فليس منا.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قال البخاري: العتكي عنده مناكم. قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات(4).

(1) قلت: وجه الاضطراب أن سلم بن قتيبة رواه عن الصدر عن رجل عن ابن أبي ملكية عن يوسف بن عبد الله عن أبيه، ورواه سهل بن بكار عن الصدر عن أبي شمر عن رجل عن ابن أبي ملكية. ورواه شعبة عن أبي شمر عن رجل آخر كأ ذكره الذهبي، وله طريق آخر رواه البخاري في اموره والطرفي عن الصدر عن مهران عن ابن أبي ملكية عن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه مرفوعًا كأ ذكره الذهبي في الميزان (ص 320، ج 2)، وقال الحافظ في السناج (ص 198، ج 3): قد تقدم في ترجمة الصدر عن طريق ابنه هو الذي روى هذا الحديث، وقد اختفى عليه فيه وهو الصحيح في اسم أبيه، وتقدم في ترجمة الصدر من برهان، إن ابن حبان قال: روى عنه محمد بن بكر وليس بالبرهاني ومن قال ابن برهان فقد أخطأ. فلقيق أننتي قلت ورواه مسعود بن كدام عن الصدر عن يوسف بن عبد الله عن أبيه كلا في الخلافة.

(2) ر: أبي د. سافق الخطيب (ص 175، ج 5)، وأخذه أبو داود (ص 534، ج 1) والحاكم (ص 6-7). والبيهقي (ص 370، ج 2).

(3) قلت: ولله من معي وأبو حامد وقال ابن عدي. لا يأسه به. وقال الحافظ في التقرب: صدوق يجعله.

447
وأما حديث ابن عمر: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي بن وهب عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهو الوتر.

قال ابن حبان: لا يخفى هذا على من كتب الحديث ابن وهب أنه موضوع، وأحد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمه بما لا أصل له.

وأما حديث ابن عمر: قال نا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد (قال نا أبو بكر (2) بن بشروان قال نا علي بن عمر قال نا محمد بن مخلد قال نا حبرة بن العباس قال نا عبدان قال نا أبو حربة قال سمعت محمد بن عبيد الله يحدث عن عمرو بن شعبان عن أبيه عن جده (3) قال: مكتنا زمانًا لا نزيد على الصلاة الخمس فأمرنا بالوتر.

قال المؤلف: محمد بن عبيد الله هو العزيزي (4) قال أحد: ترك الناس حديثه.

وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث (5).

وأما حديث ابن عباس: أنا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبو بكر بن بشروان قال نا علي بن عمر الدارقطني قال نا الحسين (6) بن إسحاق قال نا محمد بن خلف المقرئ قال نا أبو يحيى الحناشي عبد الحميد قال نا...

---

(1) س و: عمر. والحديث ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 127، ج 1) وأورده الذهبي في الميزان (ص 114، ج 1)، ورواه الدارقطني في غرائب مالك عن حيد بن الجون عن عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قال الدارقطني حيد صغير كنا في تخرج الزيلعي (ص 310، ج 2) والمسان (ص 312، ج 2).

(2) سقط من س.

(3) رواه الدارقطني (ص 28، ج 2) وأحمد (ص 208، ج 2).

(4) س: الفوروجي.

(5) قلت: تابعه حجاج عند أحمد (ص 180، ج 2) والمثنى عنه أيضاً (ص 206، ج 2) وقد تكلم فيها.

(6) س و: الحسن. والنبث في السن.

448
النصر أبو عمر عن عكرمة عن ابن عباس (1) أن النبي ﷺ خرج عليهم يرى
البشرى والسرور في وجهه فقال: إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي الوتر.
قال الشافعي: النصر أبو عمر متروك، وقال أحد: ليس شيء، وقال: لا
يجل لأحد يروي عنه. وأما عبد الحميد فضعه أحمد ووثقه يحيى.
179ـ وأما حديث خارجة: فأتينا عبد الحق قال نا عبد الرحمن بن أحمد
قال نا ابن بشران قال نا علي بن عمر قال نا عبد الله بن س ليان بن الأشعث قال
نا عيسى بن حاس بن أبي ثابت بن سعد بن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن
راضي الروفي (2) عن عبد الله بن أبي مرة عن خارجة (3) بن حذافة قال: خرج
علينا رسول الله ﷺ فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حرم
النعم: الوتر، جعله الله لكم فيها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر.
قال البخاري: لا يعرف سواه عبد الله بن راشد من ابن أبي مرة وليس إلا
حديثه في الوتر (4).

حديث في أن الوتر فرضة على رسول الله ﷺ

يروي عن ابن أبي عباس وانس. فأما حديث ابن عباس:
770ـ أنا محمد بن ناصر قال نا أبو منصور محمد بن أحمد المقرئ، قال نا
أبو بكر بن الأخضر قال أنا ابن شاهين قال نا أحمد بن محمد بن سعيد قال نا

(1) أخرجه الدارقطني (ص 30، ج 2) والطبراني.
(2) س و ر: الزرقي.
(3) أخرجه أبو داود (ص 533، ج 1) والترمذي (ص 335، ج 1) وابن ماجه (ص 83)
والحاكم (ص 343، ج 1) وصححه ووافقه البصري والبيهقي (ص 449، ج 6) والناسمي
في الكتب كما في نصب الرابة (ص 90، ج 2) والطحاوي (ص 299، ج 1) والدارقطني
(ص 330، ج 2).
(4) قلت: ومع ذلك فيء عبد الله بن راشد قال الجوهري (ص 420، ج 3): لا يعرف وذكره ابن
حيان في النصقات وسماه معروف ولا يعتبر بنونه ووحدة كما نقدم وقل الحافظ في التقرب:
مستور. والعجب على الجوهري حيث بسكت عنه في تلميذ المستدرك ويتكلم عليه في الميزان.

449
محمد بن أحمد بن زياد قال: أنا وضحاب بن يحيى قال: أنا مندل عن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس (1) قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاث علي فرضة وهي لكم تنوع: الزهر وركعتا الفجر وركعتا الفضحي.


حديث في مقدار الوتر

٧٧٢ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنا أنبأنا الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال: أنا أحمد بن يحيى بن زهير قال: أنا عبد الله بن الصباح العطار قال: أنا أبو بكر البكراوي عن إسحاق بن مسلم عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة (4) قال: قال رسول الله ﷺ: الوتر ثلاث ركعات كصلاة

(1) أخرجه أحمد (ص ٢٣١، ج ١) والحاكم (ص ٣٠٠، ج ١) والدارقطني (ص ٢١، ج ٢).

(2) ر: بكر.

(3) أخرجه الدارقطني (ص ٣١، ج ٢) عن طريقه عن بقية بن، وأورده الذهبي (ص ٥٠٠، ج ٢).

(4) وفي السنن: لم يعزم على.

(5) سأله ابن حبان في الجوهرين (ص ١٨٨، ج ١) وأورده الذهبي (ص ٢٥٠، ج ٢) وقال الزيلبى في ترجمته (ص ١٣٠، ج ٢): أخرجه الدارقطني ومن طريق الدارقطني رواه ابن
قال المؤلف: هذا حدث لا يصح، قال يحيى: اسماعيل المكي ليس حديثه بشيء (1).

٧٧٣ - حديث آخر: أنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر بن بشران قال حدثنا علي بن عمر قال نا الحسن بن رشيق قال نا محمد بن أحمد بن جادحان حدثنا زياد بن سكان (2) قال نا يحيى بن زكريا الكوفي قال نا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن بزيد النخعي عن عبد الله (3) بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب.

قال المؤلف: قال الدارقطني: يحيى بن زكريا هذا يقال له ابن أبي الحواجب [ ضعيف ] لم يروه عن الأعمش مرفوعاً (4) غيره.

حديث في التنfolk (5) بالعبادات

٧٧٤ - أنا محمد بن عبد الملك قال أنانآ الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال أخبرنا ابن حبان قال أخبرنا محمد بن الحسين (6) اللخحي قال نا إبراهيم بن عبد الله بن همام قال نا عبد الززان عن عبد الوهاب بن ماجد عن الجوزي في العلل المنتهية قال الحافظ في التلميح (ص ١١٦) أيضاً أخرجه الدارقطني قلت، وهذا الطلق لا يصح لأن المعروف منه سنن هذه الرواية ليس فيه، ومع ذلك الجوهرى ليس من رواة السن والأمم.

وزاد في التحقيق وقال السايدي: متروك. وقال ابن المدني: لا يكتب حديثه القاء لي في تخريج الزيلبي.

(١) س و: سبب، والمنبت في السن. (٧) روآه الدارقطني (ص ٣٨، ج ٢).
(٣) ر: التنfolk. (٤) وفي المجروحين محمد بن الحسن.

٤٠١
أبيه عن ابن عباس (1) قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى صلاة نافذة وقد أضاء فريضة جعل الله نافذته له فرية، نوى (2) ذلك أو لم ينوه، ومن صام صيام نافذة وقد أضاء صيام فريضة جعل الله صيامه ذلك (3) له [فريضة، نوى ذلك أو لم ينوه (4)، ومن تصدق بصدقة نافذة وقد أضاء زكاة فريضة، جعل الله نافذته له زكاة، نوى ذلك أو لم ينوه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أحمد ويجي: عبد الوهاب ليس بشيء. وقال الدارقطني: وابراهيم بن عبد الله كذاب يضع الحديث.

حديث في فضل ست ركعات بعد المغرب

776 - قال الكلبي (5) قال نا بن محبوب قال نا أبو عيسى الترمذي قال نا أبو كربان أن أبي الزهراء (6) قال: قال رسول الله ﷺ: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكم فيها بينهن بسو عدلان (7) له بعذارة نتني عشرة سنة.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثيم (6).

قال المؤلف قلت: قال أحمد بن حنبل: عمر لا يساوي حديثه شيئًا. وقال البخاري: هو منكر الحديث وضعفه جداً. وقال ابن حبان: لا يجل ذكره إلا

(1) ذكره ابن حبان في المجرحيين (ص 118، ج 1).
(2) س: يودي ذلك أو لم ينوه.
(3) س: بئنه.
(4) وقع في سورد: ابن الحاج.
(5) أخرجه الترمذي (ص 330، ج 1) وابن ماجه (ص 83) وابن نصر في قيمتين (7).
(6) س: عدل.
(7) وعده هذا من منكرات عمر. ميزان (ص 211، ج 3).

452
على سبيل القذح بضع الحديث على الثقات.

(1) قال المؤلف: وقد روى بطريق أصلح من هذا وإن كان فيها مجهول.

776 - أنا عبد الجبار بن إبراهيم بن مندة قال أنا عبد الرزاق بن عمر بن سلهم جدي لأمي (1) قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن اسحاق الخالق قال نا الحسين بن سهل السبئي قال أنا اسحاق بن إبراهيم بن بونس قال نا صالح بن قطن البخاري قال نا محمد بن عمر بن محمد بن عمار بن ياسر قال حدثني أبي عن جدي قال رأيت أبي عمر (2) بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات فقالت: يا أبي ما هذه الصلاة؟ قال: رأيت حبيبي صلى صلى بعد المغرب ست ركعات، ثم قال: من صلى بعد المغرب ست ركعات غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر (1).

صلاة أخرى بين العشائين

777 - أنا الكروخي قال نا أبو عامر الأردي وأبو بكر الغوجري قالا أخبرنا ابن أبي الجراح (3) قال أخبرنا ابن محمد قال نا الترمذي قال نا أبو كريب قال نا زيد بن حجاب قال نا عمر بن عبد الله بن أبي خثيم عن يحيى بن

(1) هكذا وقع في س ور.
(2) أخبره الطبري في الصغير (ص 48، ج 2) والأوسط والكبر وأبو نعيم في أخبار أصحابه (ص 223، ج 2) عن الطبري عن محمد بن يحيى بن مندة تنا صاحب بن قطن باستاده وتفرد به صالح قال الهشمي (ص 320، ج 2). لم أجد من ترجمه وكذلك قال المنذر في الترغيب (ص 404، ج 1) قلت: ذكره ابن حجر في اللسان (ص 175، ج 3) وقال: أورد ابن مندة حديث عمار وقال: غريب تفرد به صالح وأورد ابن الجوزي في الفعل وقال: في استاده مجهول.
(3) سقط من س.
(4) قال الحافظ في اللسان (ص 318، ج 5): محمد بن عمر بن محمد روى عن أبيه عن جده عن عمار بن ياسر حدثنا في فضل الركعتين (ست ركعات) بعد المغرب وروى عنه صاحب بن معين السان أشار ابن الجوزي في الفعل إلى أنه هو وأبوه مجهولان النهى.
(5) س ور: ابن الجراح.
أبي كثير عن أبي سلمة(5) عن أبي هريرة(4) قال: قال رسول الله ﷺ: من صل ست ركعتا بعد المغرب لم يتمكن فإي بينهن عدلان بعديلة ثني عشرة سنة.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث زيد(4) عن عمر بن أبي خثعم وسمعت مهماً يعني البخاري يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منك الحديث وضعفه جداً.

728 صلاة آخر: أنا ابن ناصر قال أنبأنا الحسن بن أحمد قال أخبرنا أبو الفتح الحافظ قال أخبرنا عمر بن أحمد قال نا عمر بن عبد الله الزبادي قال نا اسحاقي بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن عون عن حفص يعني ابن جمع عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: ما من صلاة أحب إلي الله تعالى من صلاة المغرب، من صلاها وصلها أربعاً من غير أن يتكلم جليساً بنى الله له قصرين مطلعين بالدر والياقوت بينهما من الحنان ما لا يعلم علماً إلا هو، وإن صلاها وصلها أربعاً من غير أن يتكلم جليساً غفر الله له ذنب أربعين عاماً.

729 طريق آخر: أنا ابن ناصر قال أنبأنا الحسن قال أنا أبو الفتح قال أخبرنا عمر قال أنا اسحاقي بن بهول قال أنا أبي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن طلحة عن حفص بن عمر الخزيمة عن قيس بن سلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكار الصديق قالت التي ﷺ يقول: من صلى المغرب وصلها أربعاً كان كمن حج حجة بعد حجة، قالت: فإن صلى بعدها سنتين؟ قال: يغفر له ذنب خمسين عاماً.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان، أما حديث عائشة فهي حفص بن جمع قال ابن حبان: كان يخطئ حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفرد.

---

(1) س ور: أبي سلم.
(2) رواه الترمذي (ص 330، ج 1).
(3) س: بن.

حديث فيمن نوى قيام الليل فتام

٧٨٠٠ أبناً محمد بن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال لنا أبو بكر البرقاني قال نا الدارقطني، عن زائدة عن الأعمش عن حبيب عن عبده بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء(١) قال: قال رسول الله ﷺ: من أين فراشة وهو ينوي أن يصلي من الليل فطلبته عيناه حتى يصبح كتب الله له ما نوى.

قال الدارقطني: ورواه أبو عروبة عن الأعمش عن حبيب عن عبده عن زر عن أبي الدرداء موقفاً والمحفوظ الموقف(٢).

(١) أخرجه النسائي (ص ٣٠٧، ج ١) وابن ماجه (ص ٩٦) وابن خزيمة (ص ١٩٦، ج ٢) والحاكم (ص ٣١١، ج ١) والبيهقي (ص ١٥، ج ٣) وابن حبان وقال الحكمي: على شرطها. وقال المنذر: استهداف جيد وضحجه العراقي وقال الذهبي: استهداف قوي، كنا في الفيض (ص ٣٣٣، ج ٦).

(٢) وقال النسائي: خلفه (أي حبيب) سفيان أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبده قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء موقفاً. وقال ابن خزيمة: هذا حي لا أعلم أحداً أسنده غير حسين بن علي عن زائدة، وقد اختلف الرواة في استاد هذا الخير منهما. كما في الترغيب.
أحاديث في صلاة الجمعة

حديث في وجوها

781 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهرى عن الدارقطني عن
أبي حامد بن حبان قال نا عمر بن محمد البندقي قال نا زكريا بن يحيى قال نا
خالد بن عبد الرازق قال نا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد بن معبد بن
المسيب عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا الناس إن الله
قد فرض عليكم الجمعة في ساعكم هذه وفي يومكم هذا في جمعكم هذه في
شهركم هذا في سنكم، هذه فرضة واجبة، ألا فمن تركها معي أو مع أمام
[بعدي] عدل أو جائز رغبة عنها أو زهادة فيها فلا جمع الله له شمله، ألا ولا
بارك له في أمره ألا ولا صلاة له، ألا ولا (1) ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا
ولا جهاد له، ألا ولا صيام له، ألا ولا صدقة له إلا من عذر فإن تاب تاب الله
عز وجل عليه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: خالد بن عبد الدايم (5)

---

(1) سقط لفظة عبد من س.
(2) ذكره ابن حبان في المجريفين (ص ۲۶۳، ج ۱) ورواه ابن ماجه باسناده عن ابن المسيب
عن جابر (ص ۷۶) وثبته عبد الله بن محمد العدو الي متروك.
(3) ور: سيبك.
(4) سقط لفظة ألا من س.
(5) هو خالد بن عبد الدائم مصري كنا في الميزان والضعفاء، ابن الجوسي والمجريفين وخصصه
لابن أبي الفتح البيلي لكن قال الحافظ في اللسان (ص ۳۷۹، ج ۲) لم أره في تاريخ أبي
سعيد بن يونس لمصر ولا في غيره ثم ظهر لي أنه بصري بالباء.

456
يروي الناكمز التي لا تشبه أحاديث النقات ويلزق المتن الواهية بالأساس.

المشورة. قال ابن عدي: وذكرنا بن يحيى كان يضع الحديث.

حديث في وجوب الجماعة على من آواه الليل إلى أهله

782 - أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال لنا عبد الله بن محمد
الأنصاري قال عبد الجبار بن أبي الجراح قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب
قال نا أبو عيسى الترمذي قال سمعته أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن
حنبيل فذكروا من تجب عليه الجماعة فذكر فيه بعض أهل العلم من التابعين
وغيرهم، فقلت له عن النبي ﷺ الحديث، فقال: عن النبي ﷺ? فقلت: نعم،
نا حاجج بن نصير قال نا معاكث بن عباد عن عبد الله بن عبد المقتري عن أبيه
عن أبيه هريرة (1) عن النبي ﷺ قال: الجماعة على [من] آواه الليل إلى أهله
فغضب (علي) أحد وقال: استغفر ربك مرتين.
قال أبو عيسى: أنه لم يصدق هذا لضعف استاده، والجماعة يضعف وعبد الله
ابن سعيد ضعفه يحيى بن سعيد جداً.

قال المؤلف قلت: قال يحيى بن سعيد: استبان لي كذب عبد الله بن سعيد في
مجلس. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال الفلاس
والدارقطني: متزوج. ومعارك ضعفه الدارقطني، وحجاج أيضاً. وقال ابن
المدني: ذهب حديث حاجج. وقال أبو حامد الرازي وأبو داود السجستاني:
تركوا حديثه.

أحاديث في فضل الجماعة

783 - أنا أبو منصور الفراز قال نا أبو بكر أحمد بن علي قال نا محمد بن
عمر النسبي (2) قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال نا جعفر بن محمد بن

(1) أخرجه الترمذي (ص 360 ج 1).
(2) س: أحمد بن عمر الفراز، وكذلك في ر إلا لفظة الفراز فانّها فيه الزاي.
كذالك قال نا حداد بن محمد الفزاري قال نا سوار بن مصعب عن كليب بن وائل: عن نافع عن ابن عمر قال: ينزل(1) جبريل إلى النبي ﷺ في يده شبه مروة فيها نكية سوداء فقال النبي ﷺ: يا جبريل ما هذه؟ قال: هذه الجماعة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أحمد ويحيى والسائلي: سوار بن مصعب متروك. والفزاري ضعيف أيضاً.


قال المؤلف: هذا لا يصح، قال السائلي: صالح بن حيان ليس بثقة(5).

حديث في فضل صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة

روى الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي ﷺ: قال:

أفضل الصلاوات عند الله عز وجل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.

قال الدارقطني: رفعه عمرو بن علي بن خالد عن شعبة، ورفعه غندر وغيره عن شعبة، وقال هشيم عن يعلى بن عطاء موقفاً وهو الصحيح.

---

(1) س: كداد. (2) س و ر: كليب بن أبي وائل.
(3) س: الخفيف (ص 275، ج 1).
(4) س: نزال.
(5) قلت: وله استاد آخر أخرجه الخفيف في موضع (ص 269، ج 2) وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف، وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقة كما في الهدى (ص 9، ج 1).

458
886 - حديث آخر: أنا أبو القاسم الحريري قال: أخبرنا أبو طالب العشاري قال [أخبرنا الدارقطني قال] أخبرنا ابن سمعون قال: أنا أبو بكر محمد ابن يونس المقرئ قال: أنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي قال: أنا أزهر بن مروان قال حديثنا عبد الله بن عرادة (1) الشيباني أنا القاسم بن المطيب (2) عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة (3) قال: رسول الله ﷺ: أتاني جبريل وفي كنه مرات كأحسن المراء وأضوأها، فذا في وسطها لحمة سوداء (4) 
فقلت: ما هذه اللحم؟ فقال: هذه الجمعية، فقلت: وما الجمعية؟ قال: يوم من أيام ربك العظيم، سأأخبرك بشره وفضله في الدنيا وما يرجى فيه لأمه وأخبار باسمه في الآخرة، فأما شره وفضله في الدنيا فإن الله جمع فيه من الخلق، وأما ما يرجى فيه لأمه فإن فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمه يسألان الله فيها خيراً إلا أطاعهما إياه، وأما شره وفضله في الآخرة فإن الله عز وجل إذا مر أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار (5) وجرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار وقد علم الله مقدار ذلك وساعته فإذا كان يوم الجمعية حتى يخرج أهل الجنة إلى جمعهم ناديًا باه أهل الجنة أخرجوا إلى وادي المزيد، قال: ووادي المزيد لا يعلم سعة طوله وعرضه إلا الله فيه كتبان المسك رؤوسهما في السماء، قال: تخرج الأنباء بمنابر من نور، ويخرج غلبان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعتم ثم وأخذ القوم مجالسهم بثت الله عليهم رجاء تدعى المشيرة تثير ذلك المسك وتنقله تحت ثيابه تخرجه في وجههم وأشعارهم، تلك الريح أعلم كيف تضع بذلك المسك من امرأة أحادكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض، ويوجي الله عز

(1) س: عرادة.
(2) س و ر: المطلب والصحيح ما أثبتاه.
(3) أخبره ابن أبي الدنيا والبزار وابن مندة كما ذكره ابن القمي في الهدى (ص 98، ج 1) والصواعق المرسلة (ص 193، ج 2) وابن كثير في النهيابة (ص 829، ج 2) والهشمي في الزوائد (ص 424، ج 10) وهو في الزوائد البزار للحافظ (ص 374، ق) والأصبهاني في الترغيب كا في البدر السافرة (280).
(4) س و ر: سود.
(5) سقط من س.
وجل إلى حلة «عرشه» (1) صفةً بين أظهرهم فيكون أول ما يسمعون منه إلى [يا] عباد الذين أطعوني بالطيب ولم يروني صدقاً واتبعوا أمري سلوني فهذا يوم المزيدي، فجمعون على كلمة واحدة، [يا] رب وجهك لينظر إليه فليكشف تلك الحجاب فيفجأ لهم عز وجل فيغاصهم من نوره شيء لولا أنه قضى أن يحزروا لما يغاصهم من نوره. ثم بقال لهم أرجعوا إلى منازلكم، فرجعوا إلى منازلهم.

(1) المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: عبد الله بن عرادة ليس بحسي. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

حديث في المشي إلى الجمعية

787 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا ابن بكرا قال حدثنا العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل قال العقيلي قال نا يحيى بن عثمان قال نا نعم قال نا بقية قال حدثنا الضحاك بن حرة (4) عن أبي نصير عن أبي رجاء عن أبي بكر الصديق وعمار بن (5) حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المشي إلى الجمعة كفارة [ لما بينهما والغسل يوم الجمعة كفارة والمشي إلى الجمعة كفارة (1)] عشرين سنة، فذا فرغ

(1) س: عن شهاب.
(2) س: عن سفيان.
(3) س: عن سفيان.
(4) س: عن أبي بكر الصديق.
(5) ذكره العقيلي في ضعفه في ترجمة الضحاك وأورده النحائي (ص 323، ج 2) وأخرجه البخاري في ضعفه تعليقاً من رواية الصحابي بن راهويه عن بقية ك瑶 في الميزان.

الزيد من العقيلي

460
من الجمعة أجاز بعمل مائتي سنة.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: الضحاك ليس بشيء.

حديث في قصة الأطفار يوم الجمعة

788 - أنباؤنا الحريج قال أنباؤنا العشاري قال نا الدارقطني قال حدثنا أحد
ابن علي بن عبد قال نا اسحاق بن أبي اسحاق الصفار قال نا الصالح بن بيان نا
المصاويدي عن أبي حيد الخمري عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال
رسول الله ﷺ: من قصة الأطفار واحد من شاربه كل يوم جمعة أدخل الله فيه
شفاء وأخرج منه داء.
قال الدارقطني: تفرد به صالح بن بيان وهو متروك.

حديث في المنع من قصة الأطفار يوم الجمعة

789 - أنباؤنا أبو منصور القزاز قال نا أبو بكر بن ثابت قال نا عبد
العزيز بن محمد بن نصر السكري (2) قال نا أسعد بن محمد الصفار قال نا قيس
ابن إبراهيم بن قيس الطواقي (3) قال حدثني جعفر بن محمد الجشي (4) قال
حدودي محمد بن علي بن خلف قال حدثني عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن
العباس عن أبيه عن جده (5) قال: قال رسول الله ﷺ: مثل الحزن يوم الجمعة
كمثل المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أطفاره حتى يقضي الصلاة، قلت: متى
أتباع للجماعة؟ قال: يوم الخميس.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وفيه ابن خلف قال ابن عدي: البلاء.

منه (1)

(1) قلت: ووراء ابن أبي شيبة في مصنفه (ص 159، ج 2) عن ابن مسعود موقعاً.
(2) س و ر: السكري. (3) س و ر: الطواقي. (4) س: الحشي.
(5) ساقد الخطيبي (ص 43، ج 12).
(6) قلت: ذكره الخطيب (ص 57، ج 3) وقال ابن منصور: كان ثقة مأموناً حسن العقل. =
حديث في ذكر العتق يوم الجمعة

٧٩٠ - حجة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن الحسن بن قتيبة قال نا محمد بن أبي السري قال نا يحيى بن سليم الطائي قال حدثنا الأزور بن غالب عن سليمان التيمي عن ثابت الكناني عن أنس بن (١) مالك قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى في كل جمعة، أو قال: ليلة جمعة ستائة ألف عتيق من النار كلهما قد استوجب النار.

قال النسائي: أزور ضعيف. وقال الدارقطني: نفرد به أزور عن التيمي وأزور منكر الحديث والحديث غير ثابت.

٧٩١ - حديث آخر: أبانا الحريري قال أبانا العشري قال نا الدارقطني قال نا محمد بن سليمان الباehler قال نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش قال نا العوام بن عبد الغفار البصري عن عبد الواحد بن زيد عن ثابت الكناني عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: إن يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أربعة وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا وله فيها ستائة ألف عتيق من النار.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: عبد الواحد بن زيد ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك الحديث.

٧٩٢ - حديث آخر: أبانا سعيل [قال أنا ابن مسدة (١)] قال أخبرنا حجة قال أنا ابن عدي قال نا القاسم بن عبد الله بن مهدي قال نا محمد بن الحارث بن راشد قال نا المفضل بن فضالة عن أبي عروة عن زياد بن أبي عمار عن أنس (١) بن مالك قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله تعالى ليس

واختارت الذهب في الميزان لكن قلت: وفيه جد الصمد بن علي وحديته غير معقوف قاله العقيلي كما في اللسان (٢٢، ج ٤) وجعفر بن محمد لم أحد من ترجمه.

(١) أورده الطيبي في الميزان (١٧٤، ج ١).

(٢) سقط من س: عامر.

(٣) أورده الطيبي أيضاً (٩٥، ج ٢).
بتارك أحداً يوم الجمعة من المسلمين إلا غفر له.

قال المؤلف: وهذا الحديث لا يصح، قال يزيد بن هارون: كان زياد كاذباً.

وقال يحيى: لا يساوي قليلًا ولا كثيرًا.

حديث في الكلام والإمام يخطب

793 - أنا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا ابن نغي عن مجالد عن الشهبي عن ابن عباس (3) قال: قال رسول الله ﷺ: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالخيار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليس له جمعة.

قال أحد بن جهل: مجالد ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحت بحديثه.

حديث في الكلام إذا نزل الإمام من المنبر


قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم سمعت.

١) هو زياد بن ميمون، ويقال له: زياد أبو عمار، وزياد بن أبي عمار، وزياد بن أبي حسان.

٢) أخرج رحمان (ص ٣٣٠، ج ١) والبزار والطبراني في الكبير.

٣) أخرج وهشام في الزوائد (ص ١٨٤، ج ٢) في مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه الساقي في رواية.

٤) نظر من س، ور.

٥) أخرج الترمذي (ص ٣٦٩، ج ١) وأبو داود (ص ٤٣٦، ج ١) ابن ماجه (ص ٧٩).

البيهقي (ص ٢٣٤، ج ٣).
حيحًا يعني البخاري يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث والصحيح ما روى ثابت عن أنس أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي ﷺ فما زال يتكلمه حتى نسب (1) بعض القوم، قال: محمد، والحديث هو هذا، وجرير رعاه يهم وهو صدوق.

حديث في الصدقة يوم الجمعة


قال المؤلف: تفرد به أبو نبهان ويتفرد به أبو قاتدة عنه قال: أبو زرعة:

أبو نبهان منكر الحديث.

قال أحد ويعيد: أبو قاتدة ليس به شيء. وقال أبو حاتم الرازي: ذهب

ديثه.

حديث في الصلاة على رسول الله ﷺ يوم الجمعة

٧٩٦ - أنا محمد بن علي بن عبد الله قال: أنا أبو منصور (3) قال: أنا أبو

(1) وقع في س ور: بعض.
(2) أخرجه البهتري (ص ٣٩٥، ج ٤) ورواه أيضاً ابن حبان في المجريحين (ص ٣٠، ج ٤)
(3) س ور: ابن النفوذ والصواب ما أتبه وكذا في اللسان (ص ٢٣٠، ج ٦) والميزان لكن وقع فيه أبو منصور القراء وهو تخريف والصواب القراء كا في اللسان.

٤٦٤

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أبو بكر الخطيب: وهب بن داؤد ليس بثقة.

حديث فيمن أدرك ركعة من الجمعة


قال يحيى: عبد الزファッション ليس في كذاب. وقال أبو حامد الرازي: لا يكتب حديثه.

٧٩٨ - طريق آخر: روى إبراهيم بن (٢) عطية أبو اساع النبائ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن سلمان عن أبيه (٣) عن النبي ﷺ أنه قال: من أدرك من الجمعة ركعتين فليضع إليها أخرى.

١) أخرجه الخطيب (ص ٤٥٩، ج ١٣) عن عسير بن إبراهيم، أبو طالب الفقيه، حدثنا عمر بن إبراهيم المقرئ، (أبو حفص الكةئاني) حدثنا محمد بن جعفر المطيري، بإسناده عن أنس. وفي الميزان (ص ٣٥١، ج ٤) قرأت على عمر بن عبد المطلب عن الملكي أخبرنا أبو منصور الفراء، قال: حدثنا عبد بن علي العباسي، أخبرنا عمر الكةئاني، أعلانا حدثنا محمد بن جعفر المطيري، بإسناده عن أنس.

٢) رواه الدارقطني (ص ١٠٠، ج ٢). (٣) عن:

٣) ذكره ابن حبان في المجرورين (ص ١٤٥).
قال أبو حامد بن حبان الحافظ: إبراهيم بن عطية منكر الحديث جداً وكان
وحشين يدلس(1) عنه أخبراً لا أصل له وهذا الحديث خطأ إما الخبر من
أدرك من الصلاة ركعة(2) وذكر الجمعية قال(3) أربعة أنفس عن الزهري عن
أبو سلمة كلهم ضعفاء.

حديث فيمن فاته الجماعة

روي من حديث سمرة وعائشة فاما حديث سمرة.

997 - فأنبأنا ابن الحسين قال لنا ابن المذهب قال لنا أحمد بن جعفر قال
نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال لنا عائشة قال نا همام عن قتادة قال حدثني
قدامة بن وبرة عن سمرة(1) بن جذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك جمعة من
غير عشر فليس قد صدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار.

800 - وأما حديث عائشة فأخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال لنا
حمد بن أحمد، وأنا عبد الرحمن بن محمد قال لنا أحمد بن علي الحافظ قال لنا أبو
نعم الأصفهاني قال لنا محمد بن عمر بن غالب قال لنا اديس بن خالد البلخي
قال لنا جعفر بن النضر قال لنا اسحاق الأزرق قال نا مسعر عن هشام(1) بن عروة

(1) سقط من س.
(2) قال الحافظ في التلخيص (ص 127) بعد ذكرها: وقد قال ابن حبان في صحيحه إنها كلها
ملوحة، وقال ابن أبي حامد في العلل عن أبيه: لا أصل هذا الحديث إذا المتن من أدرك من
الصلاة ركعة فذكر أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل وقال: الصحيح من أدرك
من الصلاة ركعة وكذا قال العقيلي النهبي.
(3) وفي المجروحين: فإنه.
(4) آخره أحمد (ص 88، 14، 1، 5) وأبو داود (ص 247، 1، ج 1) وابن حبان كذا في الموارد
(ص 153) والحاكم (ص 230، ج 1) وابن أبي شيبة (ص 154، ج 2) والبهيقي (ص
248، ج 3). وقال أبو داود: رواه خالد بن قيس وخلفه في الأستانة ووافقه في المتن،
قلت: هو في بعض نسخ النسائي كذا في المجني (ص 116، ج 1) وابن ماجه (ص 80)
وهو وهم كما قال البهيقي في السن.
(5) س: اللخمي.
(6) س و: همام.

466
عن أبيه عن عائشة: قال: قال رسول الله ﷺ: من فاته صلاة الجمعة
فليصدق بدينار.

قال المؤلف: هذان حديثان لابصحان، أما الأول فقال البخاري: لا يصح
ساع قدامة عن (1) سمرة. وقال أحمد بن حنبل: قدامة لا يعرف (2) قال:
ورواه أبواب أبو العلاء (3) لم يصل استفاده. وقال: (4) عن قادة عن قدامة عن
رسول الله ﷺ، وقال فيه: فليصدق بدرهم أو نصف درهم أو نصف صاع.

وأما حديث عائشة فإن الدارقطني كان سيء (1) القول في محمد بن عمر بن
غالب وقال ابن أبي الفوارس: كان كذاباً.

أحاديث في صلاة الفحص

801 - أنا أبو منصور الفراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال: قرأت
في كتاب (5) أبي (6) الاسم بن الثلاث (7) بن هذته نا أبو الحسن علي بن
عبد الله اليسكري (8) قال نا يحي بن شبيب الباهي (9) قال نا سفيان الثوري عن

(1) ساحة الخطب (ص 157، 17) وأبو نعم في الفهرسة (ص 129، ج7).

(2) س و: ر: ب.

(3) وقال الحاكem: صحيح الاستاذ ووافقه النبي. وقال ابن خزيمة: لا أقف على سبع قطادة من
قدامة ولست أعرف قيدامة بن وبرة بمعدلة ولا جرح. وقال الذهبي: لا يعرف. وثبته ابن
معين ابن حبان كنا في تهذيب (ص 326، ج 8) وقال في التقرير (ص 424) مجهول.

(4) وقال الذهبي - مع ذكر توثيق ابن معين له - في الميزان (ص 398، ج 8) والمغني (ص
323، ج 2) لا يعرف. وهمذا في ديوان الفهاد (ص 253) لكن قال في الكاشف (ص
398، ج 2) وثق. وهذا يدل على أنها لم يستمدها من وثيقة فمواقعة الذهبي على تصحيح
الحاكem متهاب.

(5) أخرج أبو داؤد والبيهقي.

(6) س و: نسي.

(7) س و: ذات.

(8) ر: ابن.

(9) س و: البلاج.

(10) ر: العسكري.

(11) س و: سم الباهي.

467
الأعمش عن أنس(1) عن النبي ﷺ قال: إن في الجنة باباً يقال له ضحي، فمن صلى صلاة الضحي حتًى يدخل إلى الجنة.


حديث رابع: أنا أبو ابن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي هام بن حبان قال: نا أحد بن موسى بن الفضل، قال: نا زكريا بن دويد عن حيد عن أنس(5) عن رسول الله ﷺ قال: نا داوم على صلاة الضحي ولم يقطعها إلا من علة كتبت(6) أنا وهو في الجنة في زورق من نور وفي بحر من نور الله حتى يرون(7) رب العالمين.

(1) ساقه الخطيب (ص 73 ج 14). (2) ص ور: نحن. (3) ر: النعمي. (4) ساقه الخطيب أيضاً (ص 73 ج 1). (5) أخرجه الطبري في الأوسط كما في الزوائد (ص 339 ج 2) والترغيب للمنذري (ص 268 ج 1) والجامع الصغير (ص 91 ج 1). (6) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 313 ج 1) والذهبي (ص 72 ج 2). (7) سقط من س. (8) وفي المجروحين: يبور. 468
قال المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها ما يصح، أما الأول والثاني ففيهما يحيى بن شيبان: قال ابن حبان: حدث عن الثوري بما لم يحدث به قط لا يجوز الاحتجاج به بحال، وأما الثالث ففيه سهان بن داود البامي قال: [ابن معين]: ليس بشيء. وأما الرابع فوضعه زكريا قال ابن حبان: كان يضع الحديث على حديد لا يجل ذكره إلا على سبيل القدح.

حديث في حضور العيد يجري عن الجمعة

855 - أنا أبو منصور القراء قال أنا أبو بكر بن ثابت قال: أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن حاد الواقف قال: أنا أبو بكر يوسف بن يعقوب ابن سهاق بن البهلول قال: أنا محمد بن عمرو بن حتان. ثم قال: أنا بقية قال: أنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيق عن أبي صالح عن أبي هريرة (2) عن رسول الله ﷺ قال: اجتمع في يومنا هذا عيدان فمن شاء منكم اجتزاه من الجمعة وانا جمعون (3) ﷺ إن شاء الله تعالى.

قال الراوي: هذا حديث غريب من حديث مغيرة ولم يرفعه غير شعبة وهو أيضاً غريب عن شعبة ولم يروه عنه بقية وقد رواه زياد البكائي وصالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيق متصلاً، وروي عن الثوري عن عبد العزيز متصلاً وهو غريب عنه، ورواه جاهز عن عبد العزيز عن أبي صالح عن

(1) س: حبان.

(2) س: مامثوب (ص 129، ج 3) وأخرجه أبو داود (ص 417، ج 1) وابن ماجة (ص 368، ج 3). قلت: وقد رواه ابن ماجه عن محمد بن المصفي عن بقية بسنده عن أبي صالح عن ابن عباس بدل أبي هريرة، وهكذا ذكره عنه التلفي في ذخائر المواريث (ص 407، ج 1) لكنه وهم من الإمام ابن ماجه، فإن أبو داود وعبد الله بن أحمد بن موسى محمد بن يحيى بن كثير محمد بن عبد الله الصفار رواه عن محمد بن المصفي بسنده عن أبي هريرة كما في سن أبي داود والبيهقي وغيرهما. وقال الحافظ في التلخيص (ص 146): ووقع عن ابن ماجه عن أبي صالح عن ابن عباس بدل أبي هريرة وهو وهم والله تعالى أعلم.

(3) س: مجتهد.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أبا هريرة.

وقال المؤلف قلت: وكذا قال أحمد بن حنبل إذا رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً وتعجب من بقية كيف رفعه، وقد كان بقية يروي عنضعفاء ويدل (2).

6 - طريق آخر: أنبنا محمد بن ناصر قال أنبنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي قال أنا أبو طلحة القاسم بن أبي المذر قال أنا علي بن ابراهيم بن سلمة بن بحر قال نا محمد بن يزيد بن ماجه (3): قال نا جبارة بن المغسل قال نا مندل بن علي بن ابراهيم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن (4) عمر قال (5): اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم قال: من شاء أن يأتي بالجمعة فليأتيها ومن شاء أن يتحلف فلا يتحلف.


7 - فأننا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال أنا القطباني قال نا عبد الله بن أحمد قال حديثي أي قال نا عبد الرحمن قال نا اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن أياس بن أبي رملى قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد (6) بن أرقم أنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدان اجتمعان؟ قال: نعم، صلى العيد الأول (7).

(1) ذكره الخطيب أيضاً.
(2) لكنه رواه هنالك بالحدث.
(3) م: ناجيه.
(4) أخرجه ابن ماجه (ص 94). (5) م: ما. وفي ر: قا.
(6) م: يضع موضوع له، وفي ر: يضع له، والتشبيت من الضعفاء للمؤلف.
(7) م و ر: سأله.
(8) أخرجه أحمد (ص 416, ج 1) والنسائي (ص 189, ج 1) وابن ماجه (ص 94) والحاكم (ص 238, ج 1).
أول النهار ثم أرخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يجمع فليجمع

حديث في التكبير في صلالة العيد

808 - أبانا أبو غالب الماوردي قال: نا أبو علي التسري قال: نا أبو عمر الكاشمي قال: نا أبو علي اللؤلؤ قالت نا أبو داود قال نا محمد بن العلاء: قال نا زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن أبي عائشة عن أبي موسى وحذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرِّر "في العيدين أربعًا". [تكريره، على النائب].


حديث في حمل السلاح في العيد

809 - أبانا محمد بن ناصر قال: أبانا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي

(1) قال الحاكم: صحيح الأساند ووافقه الذهبي. لكن فيه أبواس بن أبي رملة وهو مجهول قاله ابن المنذر وابن القطان ويعتبر الحافظ في التقرب والذهبي في الميزان. وثقت ابن حبان وصحح حديثه ابن المديني كما في الميزان. وصححه ابن خزيمة كما في النور. وقال النور في الخلافة: استناج حسن كما في ترتيب السبعة (ص 230 ج 2).

(2) س: الماوردي. وفي ر: الماوردي.

(3) أخرج أبو داود (ص 444 ج 1). (4) مسنود من س. (5) ومع ذلك فيه أبو عائشة وهو مجهول، كما قال ابن حزم، وقال ابن القطان لا أعرفه وقال: الذهبي غير معروف. كما في اليمان (ص 574 ج 4). وقال الحافظ في التقرب: مقبول. أي حيث بناج كنا قدنا ذكره وقد اغتير النعمي بقول الحافظ في آثار السين فضل وأصل، واعترف به في حق من حيث قال: كل من قال الحافظ فيه أنه مقبول يكون حديثه بغير متتابع ضعيفاً. إنه تقلي من البكربان (ص 175) فاعتبارنا يا أولي الأنصار.

(6) قال: لا يلزم من أن يكون بطلًا إذ الحسن رتيبة بين الصحيح والضعيف كما تقرر في موضعه. وحديث عمر بن شعب في هذا الباب حسن وقد بسط الكلام فيه الشيخ المحدث المباركوري في رسالته "القول السديد" ما يتعلق بتكبيرات العيد في الأردية، فليراجع إليه من شاء التفصيل.
قال الله تعالى: {قل أين مأجوج ومغافر، إنهما أيوبيين}. فالله تعالى ينعي الحساب للملوك عليهم. وعندما وجدوا أنفسهم في أصل الهزيمة، غادروا الشام وابتدأوا درب الهجرة. فأتىهم الربوبية وارتدوا عنها. فدفنتهم الجحيم. وعندما قال الله تعالى: {وأن يُعاصرونه}. فقد تعني بغيره، يعني أن يعاصرونهم إذا أعادوا إلى الإسلام.}

**حديث في حلم الخرب بين يدي الإمام يوم العيد**

810 - روى أبو يحيى منذر بن زياد الطائي عن الوليد بن سريع قال: سمعت ابن أبي أوف يقول: رأيت رسول الله ﷺ يوم العيد يسار بين يديه بالخرباب.

قال الفلاس: كان منذر بن زياد كذاباً. وقال الدارقطني: متروك.

**باب في التهنيئة بالعيد**

811 - روى محمد بن إبراهيم السامى عن بقية عن ثور عن خالد بن حذافة عن وليدة قال: كنت مع السيدة الفاطمة تامة عيد، فقلت: يا

---

(1) ص: سناء. (2) آخره ابن ماجه (ص 94). (3) قال ابن قتيبة أهل الحديث مقرر بأنّه وضعه كما في اللسان (ص 89، ج 6). (4) ص ور: معظمان. (5) ذكره البيهقي في السنن (ص 219، ج 3) وابن حبان في المجريح (ص 295، ج 2) وله الاصناد آخر عن ابن حبان أيضاً (ص 141، ج 2) عن عبادة بن الصامت قال سأنت رسول الله ﷺ يأيذى من يئذى في العيد فيدل الله مثناً ومنكم قال: ذلك فعل أهل الكتاب وكراهه وقد ذكره الذيهني أيضاً في السير (ص 543، ج 2) وفيه عبد الخالق بن زيد وهو ضعيف.

(6) ص: سبت من ور. (7) ر: لب.
رسل الله تعالى لله منا ومنك، قال: نعم تقبل الله منا ومنك.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، ولا يرويه عن بقية غير محمد بن إبراهيم وهو منكر الحديث، وبقية يروي عن المجاهلين ويدلهم ويذكر شيوخ فترك شيوخ الضفاء.

حديث في السجود عند رؤية الآبات

812 - أنبأنا محمد بن عبد الملك عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد ابن حبان قال: نا الحسن بن سفيان قال: نا الحسن بن أبي الربيع قال: نا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عورفة قال: سمعنا أصواتاً بالمدينة فقال ابن عباس (1): يا عورفة انظر ما هذا الصوت؟ فذهبت فوجدت صفة بنت حبي إمرأة النبي صلى الله عليه وسلم تعتني، فقلت: سبحان الله لما تطلع الشمس، قال: لا أنا أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتآيا فاسجدا، فأي آية؟(2) أعظم من أن يخرج من أسلاف المؤمنين من بين أظهرنا ونحن أحياء؟


هذه آخر الجزء الأول والحمد لله دائمًا

(1) سقط من سورة لفظة ولا.
(2) ذكره ابن حبان في المحرجين (ص 101، ج 1) وأخرجه أبو داود (ص 404، ج 1) والترمذي (ص 336، ج 4) عن سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عورفة وقال الترمذي: هذا حديث حسن طالب. وقلت وثقه يحيى بن كثير والترمذي وقال الأزدي: متروك الحديث. لا ينتج عنه ووثقه ابن حبان وابن شاهين وابن المندوي كا في النبض (ص 128، ج 4) وقال العناصر في التقويم: قال ابن المندوي: صدق تكلف فيه الأزدي بغير حجة قلت: فالمحدث حسن كما قال الترمذي والله أعلم.
(3) س: فإنه آية. (4) س: العمي.

473
فهرس
الموضوع

الصفحة

tقدم ................................................................. 5

17 مقدمة

كتاب التوحيد

باب أن الله تعالى قدم ........................................ 19
باب ذكر الاستواء على العرش ................................ 20
باب ذكر الكرسي .................................................. 22
باب ذكر الجهة ...................................................... 23
باب نفي ذكر الجهة ................................................ 26
باب في ذكرة الصورة ............................................. 29
باب في النزول ....................................................... 38
باب استحالة النوم على الله عز وجل ................. 39

كتاب الإيمان

باب رفع لا إله إلا الله. عن قائلها .......................... 43
باب تدبير الخلق بما يصلح الإيمان ....................... 44
باب في سعة الكرم ................................................ 45

كتاب المبتدأ

باب في ذكر الشمس والقمر .................................. 46
باب ذكر كلام أهل السماوات ................................. 47
باب تكلم الحق سباحته البحر ................................ 48

475
باب نزول بركات الجنة في الفرات
باب حب الصبيان التراب
باب تأثير التجارب
باب توقيع الأشياخ
باب اتخاذ ثنية من ذهب
باب في ذكر جاعة من القدماء
حديث خرافة
كتاب العلم
باب فرض طلب العلم
باب ثواب المائي في طلب العلم
باب فضل العلم على العبادة
باب فضل العلم على العباد
باب ان العلماء ورثة الابنيناء
باب وزن حبر العلماء بدم الشهداء
باب في النية في طلب العلم
باب بركة المعيشة لطالب العلم
باب العلم علمان
باب أخذ الأجرة على التعليم
باب ان العلم بالمتعلم
باب الامر بتقييد العلم بالكتابة
باب ثواب من رفع قطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن
باب الاشتادة من العلم
باب بيان ان طالب العلم لا يشبع منه
باب الحكمة ضالة المؤمن
باب إثم من سبيل عن علم فكته
باب اكرام العلماء
باب ثواب العلماء في الآخرة

أبواب في ذكر القرآن

باب ثواب من قرأ شهد الله / الآيتين
باب فضل السبع الأول
باب ثواب من قرأ مائتي آية
باب ثواب من قرأ سورة الواقعة
باب ثواب قراءة كل هو الله أحد
باب ثواب من حفظ القرآن
باب ما خاتم القرآن عند كل ختمة
باب ثواب من لقن القرآن
حديث في إثم من حفظ ونسي
باب انقسام قراءة القرآن
باب التلحين بالقرآن

أبواب ما يتعلق بالحديث

باب ثواب من حفظ أربعين حديثاً
باب الحديث بما تعطيه عقول السامعين
باب النظر فيما يؤخذ منه العلم
باب نسخ الحديث بالقرآن
باب عزة النية في الحديث

أبواب ذكر الفقه

باب فضل الفقه على العبادة

٤٧٧
باب الكفالة برزق المتفقه
باب علم الفرائض
باب ذكر الشعر
حديث في التخويف من زلة العالم
باب عقوبة من لم يعمل العلم والتشديد عليه

كتاب السنة وذم البدع
باب احياء السنة عند ظهور البدع
باب قبول الشرائع ممن جاء بها
باب تفسير قوله تعالى {الذين فروا دينهم وكانوا شيعاً}
باب رد عمل أهل البدع
باب منع التوبة عن صاحب البدعة
باب موت أهل البدع
باب دخول المبتدع النار
باب ذكر القدر والقدرية
باب ذم الرافضة
باب ذم الخوارج
باب النهي عن حضور أعياد المشركين

كتاب الفضائل والثاني
أبواب ذكر الآدئمين
باب في ذكر نبينا محمد ﷺ
ولادة رسول الله ﷺ تحوناً
باب حضوره أعياد المشركين
باب أنه يبصر في ظلماً
باب فضل اسمه
باب تفضيله بالكرم والقوة

٤٧٨
باب في كلامه بالاعجمية ............................................. 176
باب تكلمه بالمثال ................................................... 179
باب اعتائه مقاليد الدنيا ......................................... 179
باب خفاء بعض الملائكة عليه .................................. 180
باب أمره بقتل امرأة هجته ....................................... 180
باب اعتانة رسول الله ﷺ ............................................ 181
باب ذكر أشياء رآها ليلة المعراج ............................. 182
باب ذكر الوقود ....................................................... 184
باب تأثير شرب دمه .................................................. 185
باب في انه أقص من نفسه ......................................... 186
باب ابلاع الأرض خدته ............................................. 187
باب الصلاة ............................................................... 188
باب فضل أبي بكر الصديق ......................................... 189
باب فضل عمر بن الخطاب .......................................... 194
أحاديث في فضل أبي بكر وعمر ................................. 198
باب فضل عثمان بن عفان ......................................... 201
أحاديث تجمع فضل أبي بكر وعمر وعثمان .............. 206
باب فضل علي بن أبي طالب .......................................... 210
حديث الطائر: فيه عن ابن عباس وآنس ....................... 226
حديث آخر: في تأييد رسول الله ﷺ بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ........................................ 237
حديث في انه يقاتل على تأويل القرآن ..................... 242
حديث في أمر الصحابة بالقتال مع علي صلوات الله عليه 247
حديث في وفاته ......................................................... 252
حديث في فضل أبي بكر وعمر وعلي ......................... 253

479
حديث في فضل الأربعة
254
باب فضل الحسن والحسين
256
حديث في فضل الحسين
258
حديث في فضل الحسن والحسين وابيها وامها ...
258
حديث في فضل فاطمة
260
حديث انها غسلت نفسها وماتت
260
حديث في غض الابصار عند حشر فاطمة
262
حديث في تفسير آل محمد
266
حديث في محبة أهل البيت
267
حديث في محاربة الرسول بعدو أهل البيت
268
حديث في الوصية بعترته
268
حديث في تفضيل فاطمة بنت اسد
269
حديث في فضل عبد الرحمن بن عوف
270
حديث في فضل ذي الجناحين
271
أحكام في ذكر معاوية
272
حديث في الدعاء له بأن يجعله هادياً مهدياً ...
275
حديث في ذكر رشده
276
حديث في محبة الله تعالى لمعاوية
277
حديث آخر في ولاته
278
حديث يدل على أنه من أهل الجنة
278
حديث في فضل الصحابة
281
حديث في فضل جماعة من الصحابة
281
حديث في فضل علي وسلمان
283
حديث في فضل علي وعمر وسلمان
284
حديث في فضل الانصار
285

480
حديث في أولاد عبد المطلب ................................................. 286
حديث في فضل بني هاشم ...................................................... 286
حديث في فضل العباس وأولاده .............................................. 287
حديث في فضل عبد الله بن عباس .......................................... 288
حديث في خلافة بني العباس .................................................. 288
حديث في ذكر السفاح والمنصور والمهدي ................................. 290
حديث في ذم بني أمية وبني حنيفة وثقيف ............................... 292
حديث آخر في ذم بني أمية .................................................. 294
حديث في مدح بني أمية .......................................................... 295
حديث في فضل العرب .......................................................... 295
حديث في فضل قريش ............................................................ 296
حديث في فضل ال奥斯 والخزرج .............................................. 297
حديث في فضل معاوية بن معاوية الليثي من الصحابة ................. 299
حديث في فضل أبي هند الحجام .............................................. 299
حديث في فضل قبائل ........................................................... 300
حديث في ذم أبو جهل ........................................................... 300
حديث في فضل امة محمد ﷺ .................................................... 301
حديث في فضل المتأخرين من هذه الامة .................................. 302
حديث في ذم قتلة أهل البيت .................................................. 302
حديث في فضل الآدميين على الملائكة .................................... 303
حديث في فضل بلدان وذم بلدان .......................................... 304
حديث فيه يحاف على أهل البيت .............................................. 305
حديث في الإسكندرية .......................................................... 305
حديث في فضل عدن ............................................................. 306
حديث في فضل دمشق .......................................................... 307

481
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
<th>محتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>307</td>
<td>حديث في فضل حصن</td>
</tr>
<tr>
<td>308</td>
<td>حديث في فضيلة مرد</td>
</tr>
<tr>
<td>310</td>
<td>حديث في فضل الاردن</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>حديث في مدي الشام</td>
</tr>
<tr>
<td>311</td>
<td>حديث في ذم الشام</td>
</tr>
<tr>
<td>312</td>
<td>حديث في فضل البصرة</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>أحاديث في ذكر الايام والشهور</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>حديث في ذكر الشتاء</td>
</tr>
<tr>
<td>313</td>
<td>حديث في طلب العلم يوم الاثنين والخميس</td>
</tr>
<tr>
<td>314</td>
<td>حديث في فضل البقور</td>
</tr>
<tr>
<td>327</td>
<td>حديث في تخصيص البقور بيوم السبت</td>
</tr>
</tbody>
</table>

كتاب الطهارة

<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
<th>محتوى</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>328</td>
<td>حديث في تهويل الخامات عند البلاء</td>
</tr>
<tr>
<td>328</td>
<td>حديث في النهي عن التعري</td>
</tr>
<tr>
<td>329</td>
<td>حديث فيقال عند الخروج</td>
</tr>
<tr>
<td>330</td>
<td>حديث في ذكر ما يستنغي به</td>
</tr>
<tr>
<td>331</td>
<td>حديث في غسل الثوب من المنى</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>حديث في التخفيف من عدد غسل الاجناس والاحداث</td>
</tr>
<tr>
<td>332</td>
<td>حديث في عدد الغسل من ولوغ الكلب</td>
</tr>
<tr>
<td>333</td>
<td>حديث في تطهير الأرض من القمامة</td>
</tr>
<tr>
<td>334</td>
<td>حديث في تطهير النعل</td>
</tr>
<tr>
<td>334</td>
<td>حديث في الحذاء</td>
</tr>
<tr>
<td>335</td>
<td>حديث في السواك</td>
</tr>
<tr>
<td>336</td>
<td>حديث في التسمية في الوضاء</td>
</tr>
<tr>
<td>337</td>
<td>حديث في المضمضة والاستشاق</td>
</tr>
</tbody>
</table>

482
حديث فيما يقال على الوضوء
حديث في ذكر ماء الحمام
حديث في دخول المرأة الحمام
حديث في ذكر أول من صنع له الحمام
حديث في كراهة الإسراف في الوضوء
حديث في الماء المستعمل
حديث في سبب استعمال الماء الكثير في الوضوء
حديث في غسل العينين في الوضوء
حديث في مسح الرجلين في الوضوء
حديث في استغاثة الوضوء
حديث في نفح الماء على الرجلين في الوضوء
حديث في استدامة الوضوء
حديث في التوضي على طهر
حديث في الشرب في نفل الوضوء
حديثان في التنشف من الوضوء
حديث في الانتصاف بعد الوضوء
حديث في الوضوء بالنبيذ
حديث في المسح على الحفني
حديث في مسح الخفيف
حديث في مسح الجبائر
حديث في نقض الوضوء
حديث في لمس النساء
حديث في الوضوء مما مست النار
حديث في نقض الوضوء بالردة
حديث في الوضوء من الصنم
483
كتاب الصلاة

باب وقت صلاة العصر

حديث في أول الوقت

حديث في الأذان

حديث في فضل الأذان

حديث في ذكر أفضل المؤذنين

حديث في استغاث الحق عز وجل الأذان

حديث في ما يقال عند الأذان

باب في الأذان قبل طلوع الفجر

حديث في من اذن سنة

حديث في اجز من اذن سبع سنين
حديث في أجر من اذن الثاني عشرة سنة ................. 396
حديث في نهي الإمام أن يكون مؤذناً ......................... 397
حديث في المواضع النهي عن الصلاة فيها .................. 398
حديث أحاديث في المسجد ........................................ 400
حديث في توسعة المسجد ............................................. 400
حديث في تنظيف المسجد ........................................... 400
حديث في زخرفة المساجد .......................................... 401
حديث آخر فإنه ينزل عنه المسجد ......................... 401
حديث في تعاون العمل عند دخول المسجد .................. 402
حديث في اين تضع النعل .............................................. 404
حديث في ثواب الوضوء في المسجد ......................... 404
حديث في المشي إلى المسجد بالليل .......................... 405
حديث في فضل الإقامة في المسجد ......................... 409
حديث في النهي عن حديث الدنيا في المسجد ........... 410
حديث في أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ... 411
حديث في الصلاة على الميت في المسجد .................... 411
حديث كراهية السؤال في المسجد ................................. 412
باب القيام في السفينة ............................................. 413
حديث في الصلاة إلى العود ....................................... 414
حديث في التنحم في القبلة ....................................... 414
حديث في ذكر ما يصل إليه ................................. 415
حديث في القراءة في الصلاة ................................. 415
حديث في يفتح به الصلاة ....................................... 417
حديث تقدم الأقرأ .................................................. 418
حديث في تقدم الاخير .............................................. 418

480
حديث في الصلاة خلف كل بر وفاجر 418
حديث في منع من لا يصلح من الصف الأول 425
حديث في رفع اليدين عند كل خفض ورفع 426
حديث في ذكر الحد الذي ترفع الإيدي إليه 426
حديث في الإشارة في الصلاة 427
حديث في أن قراءة الإمام تكفي الأموم 427
حديث في القراءة خلف الإمام 429
حديث في القراءة في الظهر والعصر 430
حديث في الصلاة إلى النائم والمتحدث 430
حديث فضل الجماعة 431
حديث في أن الإمام ضامن والمؤذن مؤمن 432
حديث في من أمر قوماً وهم كارهون 436
حديث في السجود على الأنف والجهة 437
حديث في ادراك العصر (بادراك ركعتين) 437
حديث في وجود الحديث قبل السلام 438
حديث في المحافظة على الصلاة 439
حديث في أنه لا صلاة لمن عليه صلاة 439
حديث في من ذكر أن عليه الصلاة وهو خلف الإمام 443
حديث في السجود في المنفصل 440
حديث في القنوت في صلاة الغداة 441
حديث في النهي عن القنوت في الفجر 441
حديث في إقامة الصلاة بأداء ما يجب فيها 442
حديث في إقامة الصلاة في السفر 442
حديث في القصر 444
حديث في أن الصلاة لا تقطعها شيء 445
حدث في ذم الالتفات في الصلاة ........................................ 446
حدث في وجوب الوتر .................................................. 447
حدث في أن الوتر فريضة على رسول الله ﷺ ................. 449
حدث في مقدار الوتر .................................................. 450
حدث في التنقل بالعبادات ............................................. 451
حدث في فضل ست ركعات بعد المغرب ......................... 452
صلاة أخرى بين العشائين ........................................... 453
حدث فيمن نوى قيام الليل فتام .................................. 455
أحاديث في صلاة الجمعة .............................................. 456
حدث في وجوبها .......................................................... 456
حدث في وجوب الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ........ 457
أحاديث في فضل الجمعة .............................................. 458
حدث في فضل صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة ......... 460
حدث في المثلي إلى الجمعة .......................................... 461
حدث في قص الأض하실 يوم الجمعة .............................. 461
حدث في المنع من قص الأض하실 يوم الجمعة ............... 462
حدث في ذكر العتيق يوم الجمعة ................................. 462
حدث في الكلام والإمام يخطب .................................... 463
حدث في الكلام إذا نزل الإمام من المنبر .................... 463
حدث في الصدقة يوم الجمعة ....................................... 464
حدث في الصلاة على رسول الله ﷺ يوم الجمعة ............ 464
حدث فيمن ادرك ركعة من الجمعة ............................... 465
حدث فيمن فاتته الجمعة ............................................. 466
أحاديث في صلاة الضحى .................................................. 467
حدث في حضور العيد يجري عن الجمعة ....................... 469
<table>
<thead>
<tr>
<th>صفحة</th>
<th>عنوان</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>471</td>
<td>حديث في التكبير في صلاة العيد</td>
</tr>
<tr>
<td>471</td>
<td>حديث في حمل السلاح في العيد</td>
</tr>
<tr>
<td>472</td>
<td>حديث في حمل الحرب بين يدي الإمام يوم العيد</td>
</tr>
<tr>
<td>472</td>
<td>باب في التهنيئة بالعيد</td>
</tr>
<tr>
<td>473</td>
<td>حديث في السجود عند رؤية الآيات</td>
</tr>
<tr>
<td>475</td>
<td>الفهرست</td>
</tr>
</tbody>
</table>
العلل المشاهد

يفيض

الأحاديث الواهية

براءة إلى فرج عبد الله بن علي ابن جعفر الشافعي الكوفي

(510 - 597 هـ)

الجزء الثاني

قدمته وضبطه

ألفت خليل ليس

ابن داود هرفيان

فرعون الكتب العلمية

السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام جمال الدين نجم الإسلام ناصر السنة أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد بن الجوزي رحمة الله عليه.
كتاب الزكاة

حديث في جعل الزكاة بقدر حاجة الفقراء

812 - أنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال:
أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن ميسان قال لنا محمد بن محمد البورقي قال حدثنا أبو أحمد بن محمد بن مقاتل قال لنا محمد بن سعيد بن محمد البورقي قال حديثي أحد بن محمد بن مقاتل قال نا محمد بن سعيد بن محمد البورقي قال حديثي أحد بن محمد بن مقاتل قال نا محمد بن سعيد بن محمد البورقي قال حديثي أحد بن محمد بن مقاتل قال نا محمد بن سعيد بن علي بن أبي بكر بن عبد الله بن منبه قال حديثي علي بن أبي طالب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن الله فرض للفقهاء من أموال الأغنياء قدر ما يسعهم، فإن منعوه حتى يباعوا ويبيعوا ويذهبوا، حسابهم الله حساباً شديداً، وعذبهم عذاباً نكرأ.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وإنما نروي نحوه عن علي ﺎﻟ-Sل ﷺ، وأثناء البورقي، قال أبو عبد الله الحاكم: وضع البورقي على الثقافات ما لا يصح.

(١) ص: أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الله البورقي. والمثبت من البغدادي.
(٢) أخرجه الخطيبي (ص ١٦٥، ج ٦).
(٣) أخرج الطبراني في الصغير (ص ١٦٢، ج ١) والأوسط. وقال: نفذر به حديث نبلى محمد وقد روى عن علي عليه السلام من وجه غير منسدة. قال في الروائد (ص ٣٦، ج ٣). ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفهمهم كلام. ورمز المنتجي في كنز (المنتخب ص ٤٩٤، ج ٢).

هج. أي البيهقي لكن لم أجد في السنن والله أعلم.

٤٩٢
حديث في أن الزكاة قنطرة الإسلام

٨١٤ - أنبنا إسحاق بن أحمد قال: "ما يعتقد أن حوزة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: نا الحسن بن أبي معشر قال: نا محمد إبن مصفي (١) قال حدثنا بقية عن الضحاك بن حوزة عن ابن حبان عن حطان بن عبد الله الروقيشي عن أبي الدرداء (٢) عن النبي ﷺ ﷺ ﷺ: الزكاة قنطرة الإسلام.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ﷺ ﷺ، قال: يحيى: الضحاك ليس بشيء. وقال الساقي: ليس بثقة.

حديث في تحصين المال بالزكاة


(١) ص: ابن أحمد مصفي. ولعل الصواب ما اثبتنه والله أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وقال في الزوايد (٣٦٩، ج ٣)؛ وقاله موفقون إلا أن بقية متمكن وهو ناهي ناهي. وكذا قال السخاوي في المقدمة للسنة (٣٣٣، ج ٣) إلا أنه زاد: وهو عند ابن سحنان بن راهويه في سنة وفوه الضحاك بن حوزة [حزمة] وهو ضعيف. وهكذا قال الحافظ في تحرير الكشاف. قلت: وأوردده المختصر في الميزان (٣٣٣، ج ٣) وحسه السيوطي في الجامع الصغير (٣٧، ج ٢)، لكن ضعفه في立足ه المكري وقلت الكالب بن أبي شريف في تحرير الكشاف فيه الضحاك وهو ضعيف اسمه من كتب الفقه (٣١٧، ج ٤).
(٣) كذا في ص: وهكذا في الجملة (٣٣٧، ج ٤) ووقع فيه أيضاً (١٠٤، ج ٣) محمد بن أبيعبيد. والصومات: ابن عبد وهو المحاربي كما صرحذه في تجربة موسي بن عمر والله أعلم.
قالاً (1) نا موسى بن عمر عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله (2) قال: قال رسول الله ﷺ: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداوا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح تفرد به، موسى بن عمر، قال يعني ليس بشيء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. قال المؤلف: قلت: وإذا روي هذا مرسلاً.


حديث في [المال] المستفاد

٨١٧ - أنا الكروخي (8) قال: مازا الأزدي والغورجي قالتا نا الجراحي قال نا

---

(1) ص: قال: ولعل الصواب ما أثبتنا.
(2) أخريه الخطيب (ص ٣٣٤، ج ٦) وأبو نعيم في الخليل (ص ١٠٤، ج ٢، ص ٢٣٧، ج ٤).
(3) أخريه الدهش في الكبير والأوسط كبي في الرواية (ص ٣٣، ج ٣) وأورده الدهش في الميزان (ص ٢١٥، ج ٤) والسيوطي في الجامع الصغير (ص ١٤٧، ج ١) والمتقي في كنز (ص ١٥٤، ج ٦) والسناوي في المقصود (ص ١٩٠) والعجلوني في كشف الحفاء (ص ٤٣٢، ج ٤).
(4) ص: أبو غالب أحمد بن الحسن. والصواب ما أثبتنا راجع العبر (ص ٧١، ج ٤).
(5) ص: الجراحي. والصواب ما أثبتنا. راجع البغدادي (ص ١٠٨، ج ٣) والعبر (ص ٣٠٤، ج ٣).
(6) ص: العبد.
(7) أخريه أبو داود في المراسيل (ص ٨).
(8) في الجامع الصغير (ص ١٤٧، ج ١): واستقبلوا على حقل البلاء. وهكذا في كنز (ص ١٥٤، ج ٦) في المراسيل: واستقبلوا اموج البلاء. بالDAL زلة مطبعة.

(8) ص: الصروحي.

٤٩٤
المحبوي: قال نا الزرادي قال نا يحيى بن موسى قال نا هارون بن صالح الطلحي قال [نآ] (1) عبد الرحمن بن زيد بن اسم عن أبيه عن ابن عمر (2) قال: قال رسول الله ﷺ: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحل عليه الحول.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح رفعه، وعبد الرحمن قد ضعفه الكل. قال الدارقطني: وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والصحيح عن عبيد الله موقوف (3)، وروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح رفعه، والذي رفعه عن مالك، اسحاق بن اب rahim الخنيطي (4)، والصحيح عن مالك موقوف (5).

قال المصنف خلت: والخنيطي ليس يرضي عندهم.

حديث في أنه ليس بكنز ما أدبت زكاته

٨١٨ - أنا أبو منصور قال نا أبو بكر بن ثابت قال أخرين محمد بن علي ابن الفتح قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن حامد قال نا عبد الرحمن بن عبد الله الأنباري قال نا اسحاق بن خالد البالسي قال نا عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي قال نا خصيف (6) عن أبي الزبير عن جابر (7) بن عبد الله عن النبي ﷺ.

(1) ص ٣٧٠ من ص.
(2) أخرجه الترمذي (ص ٨٩، ج ٣) والدارقطني (ص ٩٠، ج ٢) والبيهقي (ص ١٠٤، ج ٤).
(3) وبه في شرح السنة (ص ٢٨، ج ٢).
(4) أخرجه البهقيي، وأما المرفع من طريق عبد الله فذكره البهقيي والدارقطني أيضاً وفي استاده اسياط بن عياش، وفقه مداس. وقد رواه أبو بدون نافع عن ابن عمر موقوفاً أيضاً راجع الترمذي.
(5) ص: إسحاق بن أبي هشام الخلي. وذكر حديثه الدارقطني في غريبة مالك كذا في نصب الراية (ص ٣٢٩، ج ٢).
(6) كذا في الموطا (ص ٩٧، ج ٣ مع الزرقاني) والأم (ص ١٤٢، ج ٢).
(7) ص: حصر.
(8) أخرجه المندثر (ص ٣٢، ج ٢).

٤٩٥
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما روی عن ابن عمر. قال: أحمد: اضرب على حديث عبد العزيز البالسي فإنه كذاب، أو قال: وضع.

حديث في زكاة الخيل

81 - أنا أبو منصور القرز قلت نا أبو بكر أحد بن علي بن ثابت قال نا أبو محمد الخلال قال نا الحسن بن العباس بن الفضل السهرازي قال نا محمد بن علي بن مهراز(1) قال أنا أسّعيل بن يحيى قال أخبرنا الليث بن حامد(2) قال نا أبو يوسف(3) عن غورك بن حضرم(4) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن عبد الله(5) قلنا رسول الله علیه السلام في الخيل السائمة: في كل فرس دينار.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وغورك ليس بشيء، وقال الدارقطني: هو ضعيف جداً(6).

حديث في زكاة العسل

82 - أنا الكروخی قلت نا الأزدي والغوري قال أخبرنا ابن [أبي [أ]]

(1) أخرجه مالك (ص 113، ج ٢) والبيهقي (ص ٨٢، ج ٤) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عمر موقوفًا، وأخرجه ابن مردويح والبيهقي مرفوعًا كما في الدور المتى (ص ٣٣٢، ج ٣) لكن قال البيهقي: فيه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي، والموقف هو الصحيح.
(2) ص: مهدان.
(3) ص: الليث وحامد، وفي البغدادي: عن حامد.
(4) ص: السط من ص والبغدادي أيضاً، وال صحيح من السن.
(5) ص: غورك بن حصرم، ووقع في الميزان: الحضري.
(6) أخرج اغلب (ص ٣٠٨، ج ٧) والدارقطني (ص ١٢٦، ج ٢) والبيهقي (ص ١١٩، ج ٤)، والطبراني في الأوسط كذا في الرواية (ص ١١٩، ج ٣).
(7) وقال الهبشي: فيه الليث بن حامد وغورك [غورك] وكلاهما ضعيف.

496
الجراح قال: قال نا ابن عمرو قال نا الترمذي قال حديثنا محمد بن يحيى قال نا عمرو
ابن أبي سلمة السنيسي عن صفقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نائف عن
ابن عمر. قال: قال رسول الله ﷺ : في العمل في كل عشرة أرق زق.
قال الترمذي: في هذا الإسناد مقال، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب
كبير شيء. قال أحدهم: صدقة ليس يساوي حديثه شيئاً. وقال السنائي: ليس
شيئاً. وقال ابن جبان: يروي الموضوعات عن الثقات. وقال الرازي: وعمرو
لا ينتج. (1)

طريق آخر: أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني
عن أبي حاتم بن حبان قال: نا الحسين بن اسحاق الأصبهاني قال نا اساعيل بن
محمد بن يوسف عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن يسار
عن نائف عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: في العمل في عشرة أرق
زانة. (2)

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، قال ابن جبان:
اساعيل يلقب الأسانيد ويسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به. قال يحيى بن
معين: وعمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفان.

(1) ص: عمرو بن أبي سلمة.
(2) ص: صلبئة.
(3) أخرجه الترمذي (ص. 28، ج. 2) والبيهقي (ص. 136، ج. 4) والطبري في الأوسمة في الزوال (ص. 77، ج. 3) وأبو حبان في المجرميين (ص. 274، ج. 1) وابن عدي في نصيب الراية (ص. 393، ج. 2).
(4) ص: زوي.
(5) ص: كل.
(6) سقط من ص.
(7) ص: روهي.
(8) أخرجه ابن حبان في المجرميين (ص. 130، ج. 1).
(9) ص: في عشر ارو ووو.
(10) قال أحدهم: روى عن زهير أحدهما يقول: كنتا سمعيا من صفقة بن عبد الله فقطل فقلبها عن
زهير، كنا في الجهاد (ص. 44، ج. 8).
(11) قلت: وتابعته العالي بن زيد عن المروزي، وطلحة ضعيف أيضاً كنا في التلخيص (ص. 179).
ملخصاً.
حديث في زكاة الخضروات

826 - أنا بعد الخلق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال [ نا ] الدارقطني قال نا عبد الله بن جعفر بن دستويه قال نا يعقوب ابن سفيان قال نا أحمد بن الحرث (1) البصري قال حدثنا الصقر (2) بن حبيب السلاولي قال سمعت أبا رجاء (3) العطاردي يحدث عن ابن عباس [ عن ] علي (4) أن النبي عليه السلام قال: ليس في الخضروات صدقة.

قال المؤلف: روي في رواية أخرى (5) ولا في الجبهة صدقة، والجبهة الخيل والبغال والخمر والعيد. قال ابن حبان: ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما يعرف بإسناد منقطع فقلبه هذا الشيخ على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات (6).

حديث في امتناع قبول الصوم حتى يؤدي (8) زكاة الفطر

روي عن أنس وجرير.

833 - أما الحديث أنس: فأنى عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي ابن ثابت قال أخبرنا محمد بن طلحة النعمالي قال نا أبو صالح سهل بن اسماعيل الجوهري (1) قال نا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسلاني قال نا محمد بن

( 1) ص: الخوث.
( 2) يرقال الصعق بن حبيب وقد تزوج له الذهبي بإسمين.
( 3) في المجروحين: ابن أبي رجاء العطاردي. خطاً.
( 4) أخرجه الدارقطني (ص 95، ج 2) وله شواهد نصب الراية (ص 386، ج 2).
( 5) بل في الدارقطني أيضاً وأخرج ابن حبان في المجروحين (ص 375، ج 1) على سباق المؤلف والله أعلم.
( 6) وفي الدارقطني: قال الصعق: الجبهة الخيل والبغال والخمر والعيد.
( 7) قلت: وفي أحمد بن الحارث قال أبو حاتم: لم روك الحديث. وقال البخاري: فيه نظر كما في الميزان (ص 88، ج 1) ونصب الراية (ص 357، ج 2).
( 8) ص: نروي.
( 9) ص: الجوهري.
حديث أن زكاة الدار بيت الضيافة

825 - روى عبد الله بن عبد القدوس قال نا عاصم بن علي قال نا شعبة عن ثابت عن أسن(4) أن النبي ﷺ قال: إن لكل شيء زكاة، وزكاة الدار

(1) أخرجه الخطيب (ص 121، ج 9) وابن عباس كا في اختلف أهل الإسلام إب حجر المكي (ص 376).

(2) نسخة إلى دير العاقول. وهي نسخة من أعمال بغداد. كا في اللباب (ص 532، ج 1).

(3) أخرجه ابن صبري في أمالي كا في حي (ص 34، ج 8) وأختلف أهل الإسلام، وابن شاهين في فضائل رمضان وقال حديث غريب جيد الأساند كا في الترغيب (ص 152، ج 2).

(4) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص 124، ج 2) وعزا للراجعي عن ثابت، وذكره في النفل من رواية ابن أبي شريح في جزء بيبي وذكره الذهبي في الميزان (ص 119، ج 1) والشوكاني في الفوائد المجمعة (ص 116) وابن عراق في تذكيره الشرعية (ص 141، ج 2) وقد سقط واسطة ثابت من الميزان وراجع السلسلة الضعيفة للألباني (رقم 318) وفيض القدر (ص 280، ج 5).

499
حديث في الركاز

٨٢٦ - أنبأنا ابن خيرون عن الجوهري (١) عن الدارقطني قال: روى حبان ابن علي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال: الركاز الذهب الذي ينبت على وجه الأرض.

قال الدارقطني: هذا وهم لأن هذا ليس من حديث الأعمش ولا من حديث أبي صالح إلا أنه رجل مجهول عن آخر عن أبي هريرة (٢). وقال المؤلف قلت:

وقد قال يحيى بن معين: ليس حديث حبان بشيء (٣).

(١) ص: مجهول.
(٢) ص: الخوذهري.
(٣) ص: الليثي.
(٤) حديث مجهول.

وقد أخرج الليثي (ص ١٥٣، ج ٤) بإسناده عن حبان بن علي عن عبدالله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وقال: تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جداً.

(٤) قلت: وقال ابن معين أيضاً: ليس به بألف صدوق. كما في التهذيب (ص ١٧٣، ج ٢) والميزان (ص ٤٤٩، ج ١) وقال في التقرب، ضعيف وكان له فقه وفضل.

٥٠٠
كتاب الصدقة

حديث في صعوبة الحاجة إلى الناس

827 - أخبرنا أبو منصور النزار [قال] أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثني أبو عبد الله مكي بن بدار (1) قال أنا أبو الحسن محمد بن زنجوية (2) قال أنا أحمد بن ابراهيم بن المنثى (3) قال أنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن زياد قال أنا أبو داود عبد الله بن ضرار (4) بن عمرو عن أبيه عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك (5) قال رسول الله ﷺ: [أشد الحزن النساء] يعني حزن النساء، وأبعد اللقاء الموت، وأشد منها الحاجة إلى الناس.

(1) ص: بدان.
(2) ص: ردو رحومة.
(3) ص: مي.
(4) ص: صرار بن عمر.
(5) ذكر الخطيـب (ص ص 60, 61) والسيوي في الجامع الصغير (ص ص 41, 42).
(6) وفي الجامع الصغير: أشد الحرب النساء. قال المناوي: أي أشد الجهود مكابدة عشيرة النساء اللاتي لا يستغنى عنهن، لأنهن ضعيفات الأبدان، بذيات اللسان، عظيات الكبد والعنق، فإذا خاشعهن الرجل - وخذل خدعة - وصر على حينهن وخفي مكرهن كان أشد من ملاقاة الأطلال ومقاساة نقال الرجال (إن كيدكن عظم) وهذا التقرير بناء على أن الرواية حرب براء مهملة وباء موحد، وهو ما وقع لكثرين وهو الذي في مسودة المصنف مخذه، والذي رأيته في عدة نسخ من تاريخ الخطيب وجزى عليه ابن الجوزي وغيره بزي معجومة ونون، قال ابن الجوزي يعني أشد الحزن حين النساء اه. وأتت إذا تأمل السياق ونظم الكلام وتناسبه ترى أن هذا أعقد وهذا كله بناء على أن النساء يكسر النعون. وأن المراد إناث بني آدم، ولكن رآيت في أصل صحيح مقوروه على عدة من المحدثين ومن تأريخ بغداد أنه يفتح النعون، وعلى فيكون المراد أشد الحزن المتأخر وهو ما بعد الموت انتهى في فيض القدر (ص ص 522, 523, 524, ج 1).
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وفيه آفات يزيد الرقاشي متروك عندهم، وأما عبد الله بن ضرار فقال يحيى: ليس بشيء لا هو ولا أبوه ولا يكتب حيثهما.

[حديث] في ثواب الصدقة

828 - أنا محمد بن عمر الأرموي ومحمد بن عبد الملك والحسن بن أحمد المقرى، وعبد الرحمن بن محمد القراء قالوا أنا عبد الصمد بن الأمون قال نا الدارقطني قال نا ابن صاعد قال نا محمد بن زنبور المكي قال نا الحارث بن عمر عن حبيب عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: تصدقوا فإن الصدقة فاككم من النار.


حديث في بيب السؤال

829 - أنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال نا أبو بكر بن بشران قال نا علي بن عمر الدارقطني قال نا الناسم بن اسحاق قال نا يحيى ابن معلى بن منصور قال نا أبو معمر قال نا عبد الوارث قال حدثني الحسن.

(1) ص: حدثوها.
(2) أخرجه الدارقطني في الإفراد (رقم 6، ق) من الجزء الثاني، وأبو نعم في الحلية (ص 304، ج 1) والطبراني في الأوسط كذا في الزوائد (ج 107، ج 3)، والخطيب في موضع (ص 237، ج 2) وابن عساكر والبيهقي في الشعب كذا في كنز (ج 197، ج 6).
(3) قال الهيثمي: رجاء نتائج وجده السيوطي في الجامع الصغير (ص 130، ج 2)، قلت: والحارث بن عمر وقعه الجمهور وله أحاديث مناكر ضعفه بسببه الأزدي وابن حبان وغيرها فلم له نعه حفظه في الآخرة كذا في التقرب (ص 89).
(4) ص: شوان.
(5) ص: أنفسه.
(6) ص: حدثني أبي، والمنبت من السنن، وفي السنن: الحسن، ولعل الصواب ما أثبتاه.

502
عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن أبي ضمرة عن
علي أن النبي ﷺ قال: من سأل مسألة عن ظهر غني استكثر بها من
رضف جهم، قالوا يا رسول الله وما ظهر الغني؟ قال عشاء ليلة.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعمرو بن خالد متروك كذبه أحمد وحيي،
وقال وكيع: كان في جوارنا يضع الحديث.

حديث في أن السائل هدية من الله عز وجل

830 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن
أبي حامد بن حيان قال نا محمد بن سعيد العطار قال نا أحد بن المعلى قال نا
سليمان بن سلمة قال نا سعيد بن موسي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ: هدية الله عز وجل إلى المؤمن السائل على باب داره.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وسعيد بن موسي ليس بشيء، اتهم

(1) ص: عمر.
(2) ص: حبيب بن أبي ثابت بن عاصم بن علي.
(3) أخرجه الدارقطني (ص 121، ج 2) ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد المند (ص 147، ج
1) والطبراني في الأوسط كا في الزوائد (ص 94، ج 3) وغير واسطة عمرو بن خالد،
والحديث حديثه. الميزان (ص 490، ج 1) راجع تعليق الشاكر على المند (رقم 1352).
(4) والدارقطني: الناس.
(5) ص: ظهر الغني.
(6) قلت ومع ذلك ليس حبيب عن عاصم بن ضمرة شيء صحيح قاله أبو داود كا في التهذيب (ص
179، ج 2) فقول المندري في الترغيب (ص 575، ج 1) وบทความ المحدث الديابوني في
التعليق المند (استاده جهاد حيث كتب الله Ağ): ليس جهاد والله أعلم.
(8) ص: مهيب.
(9) ذكر ابن حيان في المجروحين (ص 326، ج 1) والخطيب في رواية مالك كا في الجامع
الصغير (ص 194، ج 2) وأورد الذهبي في الميزان (ص 160 - 310، ج 2).
(10) نابه موسي بن محمد بن عطاء عند أبي نعيم في أحيان (ص 135، ج 2) وابن عبد البر
في المنهجر (ص 298، ج 5) وقال: موسي بن محمد وسعيد بن موسي متروكان والحديث
موضوع. وقال الذهبي أيضاً. هذا موضوع على مالك.
ابن حبان بوضع الحديث (1)

حديث في رد السائل بالحقير

831 - أَبَنَانَا عَبْدُ الوَهَابُ بْنُ المَبَارِكَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظْفَرِ قَالَ أَنَا العَتِيْقِي
قَالَ نَا يُوسُفُ بْنُ الدَخِيلِ قَالَ نَا يُوسُفُ بْنُ جَعْفَرِ العَقِيلِ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَاصِم
قَالَ نَا نَصِرُ بْنُ عَاصِمِ الْإِنَطَكَشَي قَالَ نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ قَالَ أَنَا [ إِسْحَاقٌ بْنُ
لُحَيْجَ] (2) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةٍ (3) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَدْوَا مُذَمَّةً (4)
السَّائِلِ وَلَوْ بَلَغَ رَأْسِ الزَّبَابِ.

قَالَ المُؤَلفُ: هَذَا حُدَيْثٌ (5) لَا يُصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [صَلِّي اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6)] وَالْمَتَّهِمُهُ بِهِ اسْتَحْقَقَ، قَالَ أَحْمَدُ: هُوَ مِنْ أَكْذِبِ النَّاسِ. وَقَالَ يَحْيَى: كَانَ يُضِعُّ الْحُدَيْثَ.

حديث في مجيء السائل من الملائكة

832 - أَبَنَانَا عَبْدُ الوَهَابُ بْنُ المَبَارِكَ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظْفَرِ قَالَ أَخْبِرُنا
العَتِيْقِي قَالَ نَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدُ قَالَ نَا العَقِيلِ قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقِ بْنُ هَالِل
ابن فُيَاضٍ - وَيَعْرِفُ بِشَاَذَ - قَالَ نَا الحَارِثُ بْنُ شَيْبَانٍ عَنْ أَمِّ عُثْمَانٍ (7) عَنْ عَائِشَةٍ (8)

(1) وَفِيهِ سَلَامٌ بِنَ سَلَامَةُ أَيْضًا وَهُوَ سَاقِطُ قَالَهُ الْجَهَشِي.
(2) سَقَطَ مِنْ ص.
(3) أَخْرِجَهُ العَقِيلِ فِي تَرْجِمَةِ إِسْحَاقِ، وَذَكَرَ الْجَهَشِيَ فِي الْمِيزَانِ (صُ ٢٠١، ج١) وَالسُّوِيِّطِيَ فِي
الجَامِعِ الصَّغِيرِ (صُ ٣٣، ج٢) وَالْمُتَّقِيَ فِي كَنزِ (صُ ١٨٢، ج٦).
(4) وَقَوْلُ فِي كَنزِ (الْمُتَخَبِّطِ صُ ٥٠٧، ج٢) رَدَا هَدَمَةَ السَّائِلِ أَيْ بِغْيَبِهِ وَشَهُرَهُ كَأَنَّهُ
النَّهَايَةَ (صُ ٣٥٤، ج٥).
(5) وَقَالَ الْجَهَشِيُّ: وَالْأَلَٰثُ مِنْ عُثْمَانِ الْوَقَاصِيَ. قَالَتْ: وَالْعَجِبُ مِنْ السُّوِيِّطِيَ حِيْثُ رَمَّ لَصْحَتِهِ فِي
الجَامِعِ الصَّغِيرِ.
(6) الْزَّيَاذَةُ مِنْ مَصْحَبٍ وَقَدْ سَقَطَ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ فِي أَكْثَرِ الْمَعِيْشَ.
(7) صُ: أَمِّ التَّمَامِ.
(8) أَخْرِجَهُ العَقِيلِ فِي تَرْجِمَةِ الحَارِثِ، وَذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْلَّسَانِ (صُ ١٥٣، ج٢).

٥٠٤
قالت: قال رسول الله ﷺ: إن الله لياتينا (1) الناس السائل ما هو إنس ولا جان ولكنهم ملائكة الرحمن يخترون بني آدم في رزقهم الذي رزقوا كيف صنعهم فيه.

قال المؤلف: هذا حديث لا أصل له، والمنتهم به الحارث بن شب، قال العقيلي: لا يتبع عليه ولا يحفظ إلا عنه. قال يحيى بن معين: الحارث ليس بشيء.

حديث في التصدق بال鹬ل

(833) قال analyzes قال نا أبو بكر بن ثابت قال نا علي بن المحسن (3) التنوخي قال أنا أبو القاسم عمر (3) بن إبراهيم البجلي قال نا محمد بن حبان الباحلي قال نا أبو عممر الضرير (4) قال نا عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن عامر (5) قال: قال رسول الله ﷺ: من حل أخاه على شمع نعل فكأنما حله على فرس شاك في السلاح في سبيل الله.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، عبد الواحد ضعيف. وأبو معمر (1) مجهول. محمد بن حبان قد ضعنه عبد الغني والصوري.

(1) وفي المسان: أنه ليأتي السائل.
(2) ص: الحسن.
(3) ص: عمر. والشبيط من البغدادي.
(4) ص: أبو عممر الضرير.
(5) أخرجه المطهري (ص 231، ج 5) وذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص 169، ج 2).
(6) ص: أبو عممر.

505
كتاب فعل المعروف والبر والصلة

حديث في أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة

وقد روي عن عمر، وابن عمر، وأبي موسى، وسلمان، وأبي الدرداء، وابن عباس.

434 ـ فأما حديث عمر: فقال الدارقطني: يرويه عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن عمر (1) عن النبي ﷺ. قال: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.

قال: ورواه مؤلم (2) عن الثوري عن عاصم عن أبي عثمان [عن أبي موسى عن النبي ﷺ]. ورواه هشام بن لاحق عن عاصم (3) عن أبي عثمان (4) عن سليمان عن النبي ﷺ، وكلاهما وهم، والصواب ما رواه عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر من قوله غير مرفوع.

435 ـ فأما حديث ابن عمر: وأخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا أبو الحسين بن عبد الحجار قال أنا أبو القاسم التنوخي قال أخبرنا أبو عمر بن حيوية قال نا أبو ذر عمر بن سعد قال نا أبو بكر الفراشي قال حدثني عبيد الله

(1) أخرجه الدارقطني في الخليل (ص 77) الجزء الأول من المجلد الثاني الخطي.
(2) ص: موسى. والتصويب من العلل للدارقطني.
(3) في العلل للدارقطني: هشام بن الابن عن أبي عاصم.
(4) سقط من الأصل والزيادة من الدارقطني.
أبو العباس الأزدي قال حدثني يعقوب بن بشير الغفري قال نا خازم بن مروان قال حدثني ابن السائب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.


837 - [الطريق الثاني (1)]: أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال نا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي قال سمعت أبا هاشم أبو بكر بن محمد قال سمعت أبا عثمان المazine يقول: حدثنا سيبويه عن الخليل بن أحمد عن نز عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة.

(1) ص: العاري، والمشتت من الجرح والتعديل. وفي موضع: يعقوب بن بشير الغفري. والله أعلم.
(2) أخرجه الخطيب في موضع (ص ص 85 ج 2) وبالباز كذا في الروائد (ص ص 262 ج 7).
(3) وزوائد الباز لالهيمي (ص ص 597 ج 1) (4) ص: الكلو.
(5) أخرجه الخطيب (ص ص 244 ج 1).
(6) فقط هذا الطريق من ص. وقد ذكر المؤلف رحمه الله الجرح على هذا الطريق، وأخرجه الخطيب (ص ص 236 ج 11) فكان الصواب فمن الله وان كان خطأ فما ومن الشيطان.

507
838 - وأما حديث أبي موسى: فأنبأننا [ هبة ] الله بن أحمد قال أنبأننا محمد ابن علي بن الفتح قال نا الدارقطني قال نا أحد ابن زينب النبطي قال نا مؤمل بن إسحاق قال نا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة.

قال المصنف: تفرد به مؤمل عن الثوري فأسنده عن أبي موسى.

839 - وأما حديث سبان: فروى هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سبان قال: قال رسول الله ﷺ: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة.


841 - وأما حديث ابن عباس: فأنبأننا الخريري قال: أنبأننا العشري.

---

(1) ص: الدعلو.
(2) أخرجه الطبراني في الصغير (ص 74، ج 1).
(3) قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل وقال الهيثمي في الرواية (ص 263، ج 7) رجاهه.
(4) رواه الطبراني في الشافعية في تفسيره على مسند في تناول، والدارقطني في العلل.
(5) ص: هيدام بن سه.
(6) أخرجه الخطيبي (ص 420، ج 10) راجع كنز (ص 185، ج 6).
(7) ص: العشائ.
قال نا الدارقطني: قال أنا أبو العباس محمد بن أحمد بن عمرو قال: نا
أحمد بن يحيى بن خالد الرقي قال نا عبد الله بن عبد الملك بن مروان قال نا أبي
عن معيمر عن الزهري عن أبي سلمة عن ابن عباس: قال رسول الله
عليه السلام: أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا
أهل المنكر في الآخرة.

قال المؤلف: تفرد به أحمد بن يحيى بهذا الإسناد، وهذا حديث لا يصح، أما
حديث علي رضي الله عنه في الطريق الأول محمد بن الحسين البغدادي وكان
يسمي نفسه لاحقاً، وقد وضع على رسول الله ﷺ ما لا يحصى، ذكره
الخطيب. وأما الطريق الثاني: فإن أبوب بن محمد مجهول الحال. وأما حديث
سلمان فقال أحمد بن حنبل: تركت حديث هشام بن لاحق. وقال ابن حبان: لا
يجوز الإحتجاج به. وقد ذكرنا عن الدارقطني أنه قال: هذا الحديث وهم
الصواب عن أبي عثمان عن عمر من قوله: وأما حديث أبي الدرداء فهذا مجهول.

(1) الزيادة من المصدر.

(2) أخرج أبو نعم في أخبار أصحابه (ص 469، ج 7) بإسناد آخر عن ابن عباس في استذناء
مجاهيل وراءة الطبرياني في الكبير والأوسط أيضاً بإسناد آخر وفي استذن الكبري عبد الله بن
هارون الغزوري وهو ضعيف. وفي الآخر لبث بن أبي سلم كا في الزوائد (ص 326، ج 7).

(3) وقال طريق آخر عند الحاكم (ص 321، ج 4) وقال صحيح الاستاذ. لكن قال الذهبي: الأصغ
ووه وحنان ضعيفه.

(4) ذكر ابن حبان في النصاب أيضاً، وقال ابن عدي: أحاديثه حسان، وأرجو أنه لا بأس به، وقوام
النسائي، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال البخاري: مضطرب الحديث. وقال الساجي: لا
ينتبغ. كا في اللسان (ص 198، ج 6).

(5) قلت: وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص 35) بإسناده عن أبي عثمان عن النبي صلى الله
عليه وسلم مرسلاً وعن سلمان من قوله أيضاً.

(6) سقط الكلام على حديث ابن عمر، وفيه خامس بن مروان مجهول كما في النكذب (ص 79، ج
3) وقال البخاري: لا نعلم استذن عطاء عن نافع إلا هذا. وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي نعم
في الجليل (ص 319، ج 9) والطبرياني في الطبق (ص 326، ج 1) وفيه المسبب بن
حديث في أن الله تعالى خلق للمعروف أهلاً

أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال لنا ابن بكران قال نا العتيقي قال مالك بن نعيم قال حدثنا أحد بن داؤد قال نا هشام بن عمار قال نا عبد الرحمن الثقفي قال نا عثمان بن ساك عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: إن الله خلق المعروف وخلق له وجوهاً من خلقه حب إليهم المعروف.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم].

قال العقلية: وعثمان مجهل في النقل ولا يعرف هذا الحديث إلا ه. وقال المؤلف قلت: وأبو هارون هو العبدي وسماه عارة (٣). بن جوين، قال حاد بن زيد: كان كذاباً. وقال شعبة: لأن أقدم (٤) فضرب عنتقي أحب إلي من أن أحدث عنه. وقال أحمد: متروك. وقال السعدية: كذاب مفتر. وقال ابن حبان:

لا يجل كتب حديثه إلا تعجبًا.

حديث في ثواب [من] قضى حاجة المسلم

٨٤٣ - أخبرنا الزراز (٥) قال أنا أحد بن علي قال أخبرنا محمد بن عبد

(١) ص: عال.
(٢) أخرج العقلي في الضمعة والدارقطني في المستضيء. ورواه الخامص عن علي وصححه كذا في المغني (ص ٢٤٠ ج ٣).
(٣) ص: عباس بن حبيب.
(٤) ص: كان أخذ وألقح من الميران.
(٥) ص: الزراز.
الملك القرشي قال: أنا عمر بن أحمد الواعظ قال، أنا محمد بن العباس بن حرب.

البزار قال: أنا سعيد بن عمرو الحمصي قال، حدثنا بقية قال، حدثنا (1) متوكل بن يحيى البصري.

(2) عن حيدر بن العلاء عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: من قرض لأخي المسلم حاجة كان بنزلة من خدم عمره.

(3) طريق آخر: أنا القرزاز قال: أنا أحمد بن علي، قال: أخبرني أبو سعد.

الماليني قال: أنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أحمد بن فارس الختلي قال: ذكر محمد بن عمر بن الفضل قال: أنا محمد بن عيسى الدهمان قال كنت أمشي، مع أبي الحسين النوري.

قلت له ما الذي تدفظ عن السري السقطي؟ قال: أنا السري عن معروف الكرخي.

(4) عن ابن سالك عن النوري عن الأعمش عن ناس (5) أن النبي ﷺ قال: من قضى لأخي المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله.

قال محمد بن عيسى: فذهبت إلى سري فسألته عنه، فقال: سمعت مروفا يقول: خرجت إلى الكوفة فرأيت رجلاً من الزهاء يقال له ابن السالك، فتشأركنا (6).

(7) العلّم فقال: حدثي النوري عن الأعمش مثلك.

قال المؤلف: وقد رواه أبو الحسين النوري بلفظ آخر.

(1) وفي البغدادي: بقية بن المتوكل، خطأ.

(2) في الفسولي: وفي تأريخ البخاري (ص 43، ج 4، ق 2) والمسان (ص 13، ج 5).

(3) أخرجه الخطيب (ص 144، ج 3) وأبو نعم في أخبار عيسى (ص 326، ج 2) والخليفة (ص 355، ج 4، ق 2) والأبيشري في التاريخ (ص 445، ح 4، ق 4).

(4) مسندر الأمام (ص 412) حدثنا أحمد بن أبي بكر الخفري طناء محمد بن أبوب بن عافية، نهى عنه الخفري ليه ابن يونس.

(5) كلا في اليسان، وأنا محمد بن أبو بكر في مجلد من وقته، ولم يوثق حديث غيره.

(6) أخرجه الخطيب (ص 131، ج 5) وذكره الذهبي (ص 179، ج 3).

(7) المرنزف.


قال المؤلف: هذا حديث من طرقة الثلاثة لا يصح، أما الأول ففيه المتولى بن يحيى وهو مجهول، وكذلك ابن الفضل، والدهقان في الطريق الثاني فإن سلم من ذلك فالخليط مما نسوه إلى النوري. وديثار كذب.

حديث آخر في معنى ذلك


(1) أخرججه الخطب (ص 131، ج 5).
(2) أخرججه الخطب (ص 176، ج 11) وذكره السيوطي في الصلة (ص 86، ج 2) والشوكاني في الفوائد المجموعية (ص 74).
(3) ص: انتهى.
(4) كذا في ص: والخليط أن له أربعة طرق.
(5) قال الأردي: حدثه ليس بالقاضي. كذا في اللسان.
(6) قال الجهني: مجهول وأنى بخير موضوع، وما محمد بن عمر فهو أيضاً منهم بالكذب كذا في الميزان (ص 276، ج 3).

عبد الله بن إبراهيم الغفارى متروك.
قال نا أبو سعيد الحسن بن محمد بن جبر (1) قال نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال نا علي بن حكم (2) الأوفي قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن أبي بريدة عن أبيه (3) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يكافئه من يسعى لأخيه المؤمن في حواججه في نفسه وولده إلى سبعه أبناء (4) فلا تملوا نعم الله عليكم فقد جعلكم لها أهلاً، فإن ملتموها حركم فضلهم.

قال الخطيب: باطل بهذا الإسناد، والحمل فيه عندي على عباس. وهو غير ثقة.

حديث في ثواب من سر مسلياً

848 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال نا العقلي قال نا هرون قال نا هاشم بن القاسم أبو محمد الحراني قال نا محمد بن أسحاق رجل من وفد عكاشة بن محسن عن الأزراعي عن هارون بن رباب قال سمعت قبيصة بن ذؤيب يقول سمعت أبا بكر الصديق (5) يقول: قال رسول الله ﷺ: من سر مؤمنا فإما يسر الله، ومن عظم مؤمنا فإما يعظ الله، ومن أكرم مؤمنا فإما يكرم الله.

قال المؤلف: هذا حديث ليس صحيح، ومحمد بن أسحاق العكاشي من أكذب الناس، قال يحيى: كاذب. وقال الدارقطني: كان يضع الحديث (6).

849 - حديث آخر في ذلك: أنا أبو منصور القزاز قال أنا: أبو بكر أحمد بن علي قال أنا: أبو محمد عبد الله بن علي بن عياض القاضي قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جمع العقلي قال حدثني مونس (7) بن وصيف البغدادي:

(1) ص: حكيم الأروي.
(2) أخرجه الخطيب (ص 314، ج 21).
(3) أخرجه العقلي (ص 314).
(4) أخرجه العقلي في الضغفاء وأبو نعيم في الجلالة (ص 57، ج 2) وأخبار اسحاب (ص 294، ج 2).
(5) أخرجه العقلي (ص 294، ج 2).
(6) قال العقلي: باطل لا أصل له.
(7) ص: يونس بن وصيف مجهول.
قال جعفر بن ابن حبان: قال عليه السلام: ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إن يدخله على أخيك في دار الدنيا.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح. وموسَنٌ بن وصيف مجهول.

850 - حدث آخر: أُنبِنَانَا ابن خيرون قال أنبيانا الجوهر يعن الدارقطني عن ابن حبان: قال سمعت جعفر بن إبن المصري يقول: نحن محمد بن رمح المصري قال نا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سر الجنَّة على أي حال كان. وإدخاله إلى الجنة على أي حال كان.

قال المؤلف: جعفر بن ابن حبان كذاب قاله ابن حبان. وقد روى لنا من طريق

أصلح من هذا.

861 - وأخبرنا محمد بن عمر الأرموي والحسن بن علي الخياط قال أنا عبد الصمد بن الأمون قال أنا الدارقطني قال نا أبو حامد محمد بن هارون قال نا زيد بن سعيد الوصلي: قال نا أبو اسحاق الفزاري عن الأعمش عن مjahad عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل على مومنو سروراً فقد سرنو ومن سرنو فقد أخذ عند الله عهداً ومن أخذ عند الله عهداً فلن تمسه النار أبداً

قال الدارقطني: نفرد به أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفزاري عن الأعمش.

(1) أخرجه الخطيب (ص 373 ج 13).
(2) ص: يونس.
(3) ذكره ابن حبان في المحرجيين (ص 316 ج 1) والذهبي في البين (ص 400 ج 1).
(4) ذكره الذهبي في الميزان (ص 103 ج 3) وقال خير باطل. وقال في الجامع: هذا خبر منكر.

(ص 507 ج 2).

514
وتفرد به زيد عن الزواري، ولا يتكبّه إلا عن أبي حامد.

٨٥٣ - حديث آخر: أَنْبَأَنَا مَعْمَدٍ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَرِيْحِيْ قَالَ أَنْبَأَنَا الدَّارَقْقِيَّيْنِي عَنْ أَبِي حَاجَّةَ بْنِ حِباَيْبَ قَالَ نَأَحْدَثُنَا [ بِنِبَ] عُمْروُ الْرَبْيِقَيْيْ قَالَ نَأَحْدَثُنَا الْحَنْسُ بْنُ مُدْرِكَ قَالَ حَدِيثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الَّذِيْرِيْشِي قَالَ نَأَحْدَثُنَا بِشْرُ الْقَصِيرُ قَالَ نَأَحْدَثُنَا أَبُو سُفْيَانَّ ثَلَاثْحَدِيثَ بْنُ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ أَدْخِلَ عَلَى أَهْلِ الْبِيتِ سَرُورًا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْسَّرُورُ خَلْقًاٌ يَسْتَغْفِرُونَهُ لِلِّيْلِ الْقِيَامَةِ.

قال المؤلف: هذا حديث (٣) لا يصح. قال يحيى: طلحة بن نافع ليس بشيء.

قال ابن حبان: وبشر القصير منكر الحديث.

[حديث في ثواب من أصغى معرفاً إلى شخص

٨٥٣ - أنا عبد الأول بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال أخبرنا أحد بن محمد الشروطي أن ابراهيم بن سهيل حدثهم قال نأحدهم قال نأحدهم أن عمران الأخنس قال سمعت أبا بكر بن عياش (١) يحدث عن سفيان التيمي عن أنس بن مالك (٥) قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَجَّمَعُ أُهُلَّ الْجَنَّةِ صَفْوًا وَأُهُلَّ النَّارِ صَفْوًا، قَالَ فَيَنَظَرُ النَّارُ مِنْ صَفْوِ أُهُلِّ النَّارِ إِلَى الْجَنَّةِ مِنْ صَفْوِ أُهُلِّ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ: أَيُّهَا فِيْلَكُمَا أَنْ تَذَكَّرُونَ أَنْ أَصَغَّتُ إِلَيْكُمَا مَعْرُوفًا؟ فَيَأْخُذُ بِيْدِهِ فَيَقُولُ: الْلَّهُمَّ إِنَّ هَذَا أَصَغُّتْ إِلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فَيَقُولُ لَهُ: حَذَّرِ يَدَهُ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

(١) وفي المجروحين: أبو سفيان بن طلحة.
(٢) أَخْرِجَهُ أَبِي حَيَّانٍ فِي المجروحين (ص ١٨٧، ج ١)، وأورده الذهبي في الميزان (ص ٣١٩، ج ١).
(٣) ص: سنت.
(٤) ص: عباس.
(٥) أَخْرِجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي البَعْثُ كَيْ بِهِ فِي الْلَّسْنَ (ص ٢٣٥، ج ١) ونهاية البداية (ص ٢١٥، ج ٢).
(٦) وبدور السافرة (ص ١٦١) ورواية الخطيب أيضاً (ص ٣٣٢، ج ٤).

٥١٥
حديث في أن للفقراء دولة (۲) يوم القيامة

۸۵۴ - روى أبو طاهر موسى بن محمد بن عطاء المقدسي (۳) عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس (۴) عن النبي ﷺ: إن للمساكين دولة، قيل يا رسول الله وما دولتهم؟ قال: إذا كان يوم القيامة قبل لهم انظروا من أطعمكم في الله لقمة وأكلوا ثوبًا أو سقاكم شربة فأدخلوا الجنة.


حديث في ثواب المشي في حوائج الناس

۸۵۵ - أنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أحد بن علي الخطيبي قال أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أنا دفع قال نا الحسين بن ادريس الهروي قال نا أحمد بن خالد الخلالي (۵) قال نا الحسن بن بشر قال نا (۶) عبد العزيز بن أبي رواد

(۱) وقال البيهقي: وهو خير منكر بهذا الاستدلال. كا في اللسان.
(۲) ص: أي وله.
(۳) ص: المقدسي.
(۴) أورده الذهبي في الميزان (ص ۳۱۹، ج ۴). وقال: هذا موضوع.
(۵) ص: الخدرا.
(۶) كذا في ص. والصحيح أن الحسن رواه من كتاب أبيه، ففي البغدادي: حدثنا الحسن بن بشر قال وجدت في كتاب أبي ولم أسمعه عبد العزيز بن أبي رواد.

قال الخطيب: لا أعلم (2) رواة عن عطاء غير ابن أبي رواه، وعن بني الحسن بن بشر بن سلم البجلي قال: "عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: الحسن بن بشر منكر الحديث (1).

حديث في التحذير من التبرم حوائج الناس

856 - أنا أسياحل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزينة بن يوسف قال: أنا ابن عم قال: أنا أحمد بن سنان. وأخبرنا أبو منصور القرز قال أنا أحمد بن علي قال أنا أحمد بن عمر بن روح قال نا عبيد الله (3) بن عبد الرحمن الزهري قال: أنا أبو عبد الرحمن الواسطي أحمد بن نصر قال: أنا محمد بن وزير قال:

(1) ص: مكسي.
(2) أخرجه الخطيب (136، ج 9) وأبو نعيم في أخبار اصبعان (ص: 90، ج 1) والطبراني في الأوزار كما في الزوائد (ص: 192، ج 8) رواه الحاكم بلفظ: "أن يلمح أحدهم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجد الله هذا شهرين" وقال : صحبح الاستاذ كأ في الترغيب (ص: 961، ج 3).
(3) قال البخاري: استاده جيد.
(5) ص: عبدالله.

517
نا أحد بن معدان العبدي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: ما عظمت نعمة الله على عبد إله، اعوظت مؤونة الناس عليه، فمن لم يجعل تلك المؤونة فقد عرض النعمة للزوال.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: أحد بن معدان متروك يروي الأحاديث ولم يرو هذا عن ثور إلا هو وابن علامة(1) وهما واهبان. وقال الدارقطني: وهو حديث ضعيف غير ثابت.

857 - حديث آخر في ذلك: أنبأنا عبد الوهاب قال أنا محمد بن المظفر قال نا العقيلي قال نا يوسف بن أحمد قال أنا العقيلي قال نا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا عبد الله بن جرير بن جبلة قال نا شهير بن عبد اللرحمن بن عبد الله بن عطية عن ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس(2). قال: قال رسول الله ﷺ: أما عبد أنعم الله عليه نعمة فأصبها ثم جعل إليه شيئاً من حوائج الناس فتبره منها كان قد عرض تلك النعمة للزوال.

قال المؤلف: وهذا [حديث] لا يصح فإن عبد الرحمن بن عبد الله مجهول(3)، وقد رواه أحد بن محمد بن عبد الله الوقاصي عن ابن جرير وهو مجهول أيضاً. قال العقيلي: وقد روي في هذا الباب أحاديث ليس منها شيء يثبت.

(1) أخرجه الخطيب (ص 181، ج 5) وابن حبان في المجروحين (ص 142، ج 1) وأورده المحفوظ في اللسان (ص 314، ج 1).
(2) حديث ابن علامة آخر: ابن حبان أيضاً (ص 280، ج 2) والبيقي في شعب الإمام كما في
فيفي القدير (ص 456، ج 5).
(3) ذكره العقيلي في الضمفاء وأورده المحفوظ في اللسان (ص 420، ج 3).
(4) قلت: وفيه يحيى بن عبد الله بن جرير وهو ضعيف.
(5) أخرج الطارقي في الأوسط عن ابن عباس وقال الهشمي: استفاد جدما كما في الرواية (ص 193، ج 8) والله أعلم.
حديث في ذم من منع الرفد

858 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد
ابن حبان قال أنا عمر بن موسى قال ناسح بن وهب الطهريسي عن ابن
وهلب عن نافع بن عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: شرارة (2) الناس من نزل
وتحده وجد (3) عبده ومنه (4) رفده.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال ابن حبان:
ناسح بن وهب يضع الحديث صراحةً. وقال الدارقطني: كثير متروك يحدث
بالابطل.

حديث في أن أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى الخلق

859 - أنا القرار قال أخبرنا أحد بن علي قال أنا علي بن أحمد المقرئ قال
نا جعفر بن محمد بن الحجاج قال حدثنا محمد بن الفضل بن جابر السقطي قال نا
ناسح بن وهب بن موسى بن عمر عن الحكم عن إبراهيم بن الأسود بن
يزيد بن عبد الله (5) قال: قال رسول الله ﷺ: الخلق عباد [الله]، وأحب
الناس إلى الله من أحسن [إلى] عباده.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، قال يحيى: موسى بن عمر ليس بشيء
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه.

(1) أخرجه ابن حبان في المجريحين (ص 139، ج 1) وأوردته الذهبي في الميزان (ص 303،
ج 1).
(2) ص: سوار.
(3) ص: لا وجد.
(4) وجد.
(5) أخرجه الخطيب (ص 334، ج 6) وأبو نعيم في الجامع (ص 103، ج 3 - ص 327، ج
4) والطبراني في الكبير والأوسط كما في الزوائد (ص 191، ج 8).

519
حديث في التوصل إلى السلطان

860 - أنَّبأنا ابن ناصر قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال لنا البرقائي قال: نا الدارقطني قال: روى ابراهيم بن هشام عن أبيه عن عروة بن روم (1) عن هشام بن عروة (عن أبيه) عن عائشة (2) عن النبي ﷺ قال: من كان وصلة لأخيه إلى ذي سلطان أعانه الله على إجازة الصراط يوم يدخل فيه الأقدام.

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت. قال أبو زرعة: ابراهيم بن هشام كذاب [ وغيره (3) يروى عن عروة (بن روم) (1) مرسلاً.

حديث في حب القلوب للمحسنين

861 - أنَّبأنا أساعيل بن أحمد قال: أنا ابن مسعدة قال أنا حجة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن علي قال نا ابراهيم بن عمر بن سعيد قال نا محمد بن عبيد ابن عتيبة الكندية قال نا بكابر بن أسود العبدي (3) قال نا أساعيل الخياط قال: بلغ الحسن بن عمار (1) أن الأعمش وقع فيه، فبعث إليه بكسوة، فلم يكن بعد ذلك مدحه الأعمش، فقال له: تذمث ثوبًا كيف تكون؟ قال: إن خشية حديثي عن الله أبلغ أن يحب من أحسن عليها، وبغض من أصلها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. فإن أساعيل الخياط

(1) في الموارد (ص 505) عن روم. خطأ.
(2) أخرجه الدارقطني في الطبر (ص 72، ج 5، ق)، والطبري في الأوسط الصغير (ص 161، ج 1)، ابن حبان (ص 653، ج 1) والمؤرخ في مكارم الأخلاق ك隶属于 الزواج (ص 191، ج 8) والبدر السافرة (ص 150).
(3) (4) زيادة من العمل للدارقطني.
(5) ص: العبدي.
(6) ص: عاز.
(7) أخرجه الخطيب (ص 346، ج 7) وابن عدي كفا في الميزان (ص 514، ج 1).

620

حديث

862 - أخبرنا ابن ناصر أبا أبو غالب الباقلاني (1) قال: أبا أبو بكر البلقاني عن الدارقطني قال: روى عمر بن محمد بن عرفة (2) عن محمد بن الحسن الواسطي عن هشام عن أبيه عن عائشة (3) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرجل في أبيه: لا تمشي أمامه ولا تتقعد قبله.


قال: وقد رواه غيره عن هشام عن رجل عن أبي هريرة (5) موقفاً وهو الصواب.

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

(1) ص: الباقلاني وكذا في المواضع الآتية. وهو البرقائي محمد بن الحسن كبا في عامة الكتب كما مر (ص 90 ، ج 1) نسبة إلى براقيل الباقلاني والباقلاني.
(2) ص: عمر بن محمد بن. والثنيت من الدارقطني وقال: وهو أخرى ما إبراهيم.
(3) ذكره الدارقطني في الฉบ (ص 76 ، ج 5).
(4) قلت: هذا من أوهام المؤلف فإن الذي تكلم فيه أحمد وديجي وأبو داود والنسائي هو محمد بن الحسن بن أبي زيد أبو الحسن المهداني كنا في كتاب الضعفاء للمؤلف والميزيان (ص 145 ، ج 3) وأما في الاستاد فهو الواسطي وقد صرح الدارقطني في العدل هنا بأنه لا بأس به. وقال في التzcريب (ص 441) ثقة.
(5) ذكره الدارقطني أيضاً وقال: حدث أبي هريرة الموقف هو الصواب. وله استاد آخر عند الطبراني في الأوسط وله أبو غسان وأبو غسان قال الهيئة: لم يعرفها وفقه رجائه ثقات كنا في الرواية (ص 137 ، ج 78) وراجع كنز (ص 26 ، ج 20).

531
حديث في أن بر الأم يقوم مقام العدو

863 - أنبأنا أبو غالب الماوردي وأبو سعد البغواوي(1) قال أنا المظفر بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو جعفر بن المريان(2) قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الخرودي(3) قال نا أبو أوس(1) قال نا حبان عن رضيبن بن كريب عن أبيه عن ابن عباس(2) قال: جاءت امرأة ومعها ابن لها وهو يريد الجهاد وهي تمنعه، فقال رسول الله ﷺ: أقم عندها فإن لك من الأجر مثل ما تريد، ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله إن ذرت أن أخرج نفسي قال: وشغف رسول الله ﷺ بالمرأة وابنها، فقال: فانطلق ليتبحر نفسه فهي إلى رسول الله، فقال: أردت أن تنتحر نفسك لرسول الله ﷺ، الحمد الذي جعل في أمتي من يوبى بالنذر. ويفضي بوماً كان شره مستسيراً، هل لك من مال؟ قال: نعم. قال: فاهد مائة بدة واجعلها في ثلاث سنين فإنك أن تتخذها في عام واحد لم تجد من يعطها إياه. قال: ثم أقبل على المرأة وابنها فقال: أقم عندها فإن لك من الأجر مثل ما تريد.


حديث في حق الولد على الوالد

864 - أنبأنا ابن خيرون(1) قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن بن حبان قال نا أبو عروبة نا المخيرة بن عبد الرحمان الحراني قال نا عثمان بن عبد

________

(1) والصواب: القصاري والله أعلم راجع الأنساب (ورق 454).
(2) لعله: ابن المرزبان.
(3) كذا في ص. والله أعلم.
(4) أخبره ابن حبان في المجرين (ص 3:2، ج 1) ورواه عبد الزاق في المصدر (ص 64، ج 8) والطياري في الكبير والبيتار كبا في الزوائد (ص 189 - 3:205) ورواه البهقي (ص 73، ج 10) من طريق سالم عن كريب موقفاً على ابن عباس.
(5) ص: ابن حدن.
الرحمن قال نا الجراح بن المنهاج عن ابن شهاب عن أبي سليم (1) مولوي أبي رافع عن أبي رافع (2) قال: قال رسول الله ﷺ: من حق الوالد على الوالد أن يعلم كتاب الله عز وجل والسياحة والرمي.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: كان الجراح رجل سوء

كذاب. قال يحيى: ليس حديثه شيء (3).

حديث في عقوبة من ضرب أباه

866 - أنا ابن السمرقندي قال أنا ابن مسعدة قال أنا ابن يوسف (4) قال: أنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا محمد بن عضام الحصي قال حدثنا المسبب بن واضح قال أنا بقية عن أبي بكر عن أبي حازم عن أبي هريرة (5) قال: قال رسول الله ﷺ: من ضرب أباه فاقتلوه.


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، أما الطريق الأول فأبو بكر هو ابن أبي مريم قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان رديف الحفظ فاستحق الترك. وقد رواه عنه من طريق آخر أنه قال: قرأت في التوراة ولم يسنده إلى رسول الله ﷺ وأما الطريق الثاني ففيه عباد بن كثير.

(1) وفي البيهقي: أبو سليمان.
(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 319، ج 1) والحكم القرديل (ص 139) وزاد فيه:
وأن لا يبرق إلا طيبًا. وذكره الذهبي (ص 390، ج 1) وراجب كنثر (ص 44، ج 22) والجامع الصغير (ص 148، ج 1).
(3) وتابعه عيسى بن إبراهيم عند البيهقي (ص 15، ج 10). لكنه ضعيف كأن صرح البيهقي.
(4) ص: أبو يوسف.
(5) ص: أبو يوسف.

532
قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال أحد: روى أحاديث كذب لم يسمعها. وقال النسائي: متروك الحديث. وقد روى هذا الحديث في مرسيل سعيد بن المسميق عن النبي ﷺ.

حديث في كيفية المسح على رأس العيد

867 - أتى أبو عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العتيقي قال نا محمد بن علي المروزي قال نا محمد بن مروان قال نا صالح العاري الناجي قال نا محمد بن سليمان أمير البصرة عن أبيه عن جده عن ابن عباس (1) قال: قال رسول الله ﷺ يمسح اليمين هكذا، ووصف صالح من وسط رأسه إلى جبهته، ومن له أب فهكذا، ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه.

قال المؤلف: وهذا الحديث لا أصل له، ومحمد بن سليمان لا يعرف بالنقل.

قال العتيقي (2): وهذا الحديث لا يعرف إلا به وليس محفوظ.

حديث في الذبح للضيف

86 - أتى أبو زاهر بن طاهر قال أتتنا أبو بكر البيهقي قال أنا الحاكم أبو عبد الله (4) قال أخبرني الدارمي قال نا أبو عوانة قال نا عامر (5) بن شبيب قال نا عبد الوهاب (6) الثقفي قال نا أبو حرة عن الحسن (7) قال سمعت جابر بن عبد...

(1) أخرجه العتيقي في الضعفاء، والخطيب في التاريخ (ص 391، ج 5) والطبراني في الأوسط كذا ذكره الحنفي (ص 163، ج 8) وفيه عن عبدالله بن عبدالله وله خطأ وأصح وأخبرناء في ص وله أهل.

(2) وقال الذهبي في الميزان (ص 572، ج 3) هذا موضوع.

(3) ص: العتيقي.

(4) ص: أنا الحاكم أبو عبدالله.

(5) ص: عام من شبيب.

(6) ص: عبد الوهاب.

(7) ص: الحسن. وفي الفيض (ص 138، ج 6) عن جده عن الحسن والصلاة ما أتبتنا وأبو حرة اسمه وواصل ابن عبد الرحمن والله أعلم.

524
الله(1) يقول: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: من ذبح لضيفه ذبيحة كان فداءه من النذر.
قال الحاكم: عامر بن شعيب روى أحاديث منكرة بل أكثرها موضوعة.

حديث في أنه الضيف عند مضيفه

869 - أخبرنا ابن حبان قال أخون قال حسن بن بن سفيان قال نا سميه بن أيوب بن أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(1) أن النبي ﷺ قال: من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(2) قال يحيى: أيوب ليس بثقة يروى عن هشام منكير. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير حتى بسبق إلى القلب أنه كان يتعمد(3) لما لا يجوز الاحتجاج بروايته. قال: وقد روى هذا الحديث أبو بكر الداهري(4) عن هشام بن عروة. والداهري كان يضع الحديث على النقات.

(1) أخرجه الحاكم في التاريخ كلا في الجامع الصغير (ص 170، ج 2).
(2) أخرجه ابن حبان في المجرحيين (ص 126، ج 1) والترمذي (ص 267، ج 2) بلغه: فلا يصومن تطوعاً. وأبو نعم في اختصار أصحابنا (ص 160 - 266، ج 1) وأورده الذهبي (ص 345، ج 1).
(3) وقال الترمذي: هذا حديث منكر لا يعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام.
(4) ص: بتلميذه.
(5) أخرجه ابن حبان أيضاً (ص 232، ج 2) وأورده الذهبي (ص 411، ج 2) وقال الترمذي: وقد روى موسي بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام. قال البخاري في المؤذن (ص 512، ج 5): لم أقف على من أخرجه. قلت: أخرج ابن ماجه (ص 127) وقال المناوي في الغياس (ص 446، ج 1): قال البصري: استاده فضل حسن وموضعه الترمذي أيضاً. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في الصغير (ص 72، ج 2) والأوسط بلغه: من ألبسه الله نعمة فيك في الحمد ومن كثرت ذنوبه فلست غافر الله، ومن أبطأ رزقه فلبيك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل مع قوم فلا يصومن إلا بإذنهم، ومن دخل دار
حديث في ذكر الطيفي

870 - أنا اسحاق بن أحمد السمرقندي قال أنا اسحاق بن مسعدة قال
أنا حزينة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا شلحب بن محمد الزراع(1)
قال نا سوار بن عبد الله قال نا خالد بن الحارث قال نا إبان بن طارق عن نافع
عن ابن عمر قال: رسول الله ﷺ: "من دعني فلم يجيب فقد عصى الله
ورسله، ومن دخل من غير دعوة دخل سارقاً وخرج مغيراً.

قال ابن عدي: [إبان] لا يعرف إلا بهذا الحديث وهذا الحديث معروف به
و ليس له أنكر منه. قال المصنف قلت: وقد قال الثوري: سوار بن عبد الله
ليس بشيء(2).

طريق آخر: أخبرنا اسحاق بن أحمد قال أخرى ابن مسعدة قال أخرى حزينة
قال نا عدي قال نا الحسيين بن عبد الله القطان قال نا عمر بن يزيد الساري
قال نا درست بن زيد قال نا إبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر(3) قال:
قال رسول الله ﷺ: "من دعني فلجيب، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً وخرج
مغيراً.

قوم فليجلس حيث أمره فان تقوم فان يقول: بعورة دارهم، وذكره اليمامي في الزوايد (ص
179، ج 8) وقال: فيه يرثيس بن ثوم ذكره الذهبي في اليمان وذكره هذا الحديث في ترجحه
(ص 478، ج 4) ولم يذكر عن أحد تضمينه. قلت: بل قال الذهبي: حفظ بالطلي، وافقه
الحافظ في اليمان (ص 331، ج 6) وقد قال اليمامي أيضاً (ص 201، ج 3): ضعفه
الذهبي هذا الحديث.

(1) ص: الدراع، والصواب، مما احتتهة راجع لترجمته البغدادي (ص 45، ج 9).
(2) قلت: وثقت ابن المديني، وقال ابن عدي: لا يأس به وذكره ابن حبان في الثقات كما في اليمان
(ص 367، ج 1) وأبو نعم
(3) أخرجه أبو داود (ص 395، ج 3) وابن حبان في المحرولي (ص 94، ج 1) وأبو نعم
في الحجة (ص 191، ج 7) والمطبخ في كتاب التنفيس (ص 18-19) ولعل طريق آخر
عن المطبخ أيضاً عن طعاء بن عجلان عن نافع عن ابن عمر، لكن عطاء متروك كما في
التكوين. ولعل هذه شاهدة عن عائشة لكن فيه يحيى بن خالد وهو مجهول من مقال ذات البينة والخبر
باطل كما في اليمان (ص 372، ج 4).

526
قال ابن عدي: هذا(1) حديث منكر وهو حديث ابن لا يعرف إلا به(2).
قال ابن حبان: درست لا يجل الاحتجاج به.

حديث في تشيع (3) الضيف

872 - أنا ابن خيرون قال أنا أنا الجوهرى عن الدارقطنى عن أبي حامد ابن حبان قال نا محمد بن صالح بن ذريث قال نا جعفر بن مغلوس قال نا سلم بن سلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس(4) قال رسول الله ﷺ: إن من السنة تشيع(5) الضيف إلى باب [الدار].


حديث في صلة الجار

873 - أنا أبو منصور القرز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال ذكر لنا البرقائى أن يقولون بن موسى حدثهم قال نا أحمد بن طاهر بن النجم قال نا

(1) ص: هداي.
(2) وقال الخطيب: نفرد برواية هذا الحديث عن تأليف ابن بن طارق وعن ابن ابن، درست بن زياد.
(3) قلت: لكن رواه أبو نعم بإسناد آخر عن محمد بن العربي الزيدي عن ابن ابن، لكن فيه جعفر بن عبد الواحد وهو يضع الحديث كام في الميزان.
(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 342، ج 1) ولم شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجه.
(5) قال: اختلفت بصحة، ودليل ذلك لأن فيه على بن عروة قال في الميزان (ص 349، ج 3) قال ابن معين ليس به شيء. وقال أبو حاتم متروك. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وكذبه صالح جزرة وغيره ثم اورد له هذا الخبر كما في النيفي (ص 45، ج 3).
(6) ص: تشيع.
(7) ص: شم. 
سعيد بن عمرو البرذعي قال: قلت لأبي زرعة محمد بن سعيد الأثرم: قال:
ليس، كأنه يقول: ليس شيء. قلت: أي شيء أنكر عليه فقال: عن همام وأبي هلال عن قتادة عن أسس (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم من يشيع (2) وياره طاوي.
قال المؤلف قلت: كان الأثرم يروي هذا عن همام وأبي هلال، وقال أبو حاتم الرازي: هو منكر الحديث.

(1) أخرجه الخطيب (ص 306، ج 5) وأخرجه الطباني والبزار بلفظ: ما أمن بي من بات يبعان وجاه جائع إلا جنبي وهو يعلم بـ. قال الهيثمي في الزوائد (ص 167، ج 8): استاد البزار حسن، وسبق بذلك المذندي في الترغيب (ص 358، ج 3).

(2) ص: شيع.

538
كتاب الصيام

حديث في تقدم الصوم قبل رمضان

٤٧٤ - أنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد قال:

نا أبو نعم أحمد بن عبد الله الحافظ قال نا محمد بن أحمد بن حدان قال أنا الحسن
ابن سفيان قال نا يعقوب بن سفيان قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثني
قال آخرني خالد بن يزيد المري عن العلاء بن الحارث عن مكحول أن معاوية
كان إذا حضر شهر رمضان قال: أما١) ناهض شعبان يوم كذا وكذا ونحن
متقدمون فمن أحب أن يتقدم فعلي٢) ثم قال معاوية: هكذا كان رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) إذا حضر رمضان قال كنا قلت٣).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومكحول لم يسمع
معاوية وما صبح أنه سمع من صحابي سوي ثلاثة: أنس وواثلة وأبو ثعلبة

(١) كذا في: ص ولعل سقط واسطة الوليد بن مسلم والله أعلم.
(٢) كذا في: اما ماما.
(٣) كذا في: ولعله فليمعل.
(٤) كذا في: ولعله فليمعل.

٤٧٥ - وأخرج أبو داود (ص ٢٧٠، ج ٢) وابن ماجه (ص ١٢٠) والبيهقي (ص ٣١١، ج
٤) عن معاوية أنه قال: يا أبا الناس أنا قد رأيتنا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام
فمن أحب أن يفعله وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا الشهر
ورسه. وقال الآزوري: سره آخره وأراد به اليوم أو اليومين اللذين يستمر فيها القمر قبل
يوم الشك. وقال البيهقي: وهو الصحيح وروى عنه أيضاً سره أوله وهو غلط قاله المذنبي
كما في العون (ص ٣٧٠، ج ٢).

حديث في عتق الأسير لإقبال رمضان


قال ابن حبان: أبو بكر الهذلي واسمه سلمي بن عبد الله يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. قال [غندر]: كان إمامنا و[كان يكذب (5).

حديث في الغفران أول يوم من رمضان

876 - أنا عبد الرحمن بن محمد القرز قال: أنا أبو بكر بن ثابت قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الواحد الطفيه قال: أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد الله السراج قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى السوانيطي (1) قال نا يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثنا قبيصة قال: نا سلام الطويل عن زياد بن

(1) قال: والصحيح أن مكحولاً لم يدرك الخشبي كذا في التهذيب (ص 49، ج 12) و (ص 290، ج 10).
(2) أخرجه البخاري (ص 356، ج 1) ومسلم (ص 488، ج 1) عن أبي هريرة.
(3) ص: ابن جعفر خيرون.
(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 359، ج 1) وأبو نعم في أخبار ابن سهبان (ص 123، ج 1) والباز كبا في الزوائد (ص 150، ج 3) وابن أبي حام في العلل (ص 237، ج 1) وقال: منكر.
(5) ص: قال: من كان يكذب. والصحيح من التهذيب والمجروحين.
(6) لم أجد هذه النسبة في اللباب ولا في الأنساب ولا في الأكاليل والله أعلم وقد ذكر أخطب هذا الحديث في ترجمته والله أعلم.

530
ميمون عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إن الله تعالى ليس بترك أحداً من المسلمين صحيحة أول يوم من رمضان إلا غفر له.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أصاما سلم. فقال: يوم بن حارون كان كذاباً. وقال يحيى: ليس به. وقال البخاري:

تركوه.

حديث في الصلاة في جماعة في رمضان

877 - أنا أبو منصور الفزراز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أنا أبو الفتح أحده من الحسن بسيلة الحمصي - ولم أكتب إلا عنه - قال أنا أبو نعيم محمد بن جعفر قال أنا جعفر بن محمد الطالسي قال تاب عن [ابراهيم الترجاني] قال نا حين الترجاني قال نا صلى بن الحجاج قال نا مسعود عن محمد بن جهاد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: من صلى من أول شهر رمضان إلى آخر رمضان في جماعة فقد أخذ ب المختلف من ليلة القدر.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، وأبو الفتح مجهول الحال.

(1) عدي: وعامة حديث الصلاة إلى الحجاج منكر.

@1 أخرجه المطيري (ص 91، ج 5) والمؤلف في الموضوعات (ص 190، ج 2) فقاوض.

@2 وذكره السبوعي في الآله (ص 101، ج 2) وابن عراق في تنبه الشريعة (ص 154، ج 88).

@3 والشوكاني في الفوائد المجمعة (ص 88).

@4 ص: الراجحي. وفي الحلية: الترجاني في اللسان (ص 154، ج 1) الراجحي وقال مصححه:

@5 لعله الراجحي والصواب ما في البغدادي: الترجاني. راجع لترجمته التهذيب (ص 271، ج 1) وبغدادي (ص 324، ج 6).

@6 وأخرجه الخطيبي (ص 91، ج 4) وأبو نعيم في الحلية (ص 24، ج 5) و(ص 25، ج 7).

@7 وأورده الحافظ في اللسان (ص 154، ج 1).

@8 قال الشافعي: ينتمى بوضع الحديث. كما في المنزان وقال أبو نعيم: غريب المتن والاستثناء لم نكتب.

631
حديث في مناداة ملك كل ليلة هل من تائب

87 - أنا أحد بن منصور الصوفي قال أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن
فنجويه(1) قال أخبرنا أبي قال أنا أبو العباس محمد بن نصر بن مكرم قال نا عبد
الله بن سلطن بن الأشعث قال أنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي قال نا
أصرم بن حوشب قال أنا محمد بن يونس الخارجي عن قنادة عن نأس(2) قال: قال
رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا كان أول(3) ليلة من شهر رمضان نادي في كل ساء ملك
 هل من تائب يتاب عليه؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مظلم فينصره الله
 عز وجل؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطني سؤاله؟ قال: والرب
 عز وجل ينادي الشهر كله: عابدي وإماتي أبشروا واصبروا وداوموا أوشك أن
 أرفع عنكم بعشي المؤنة [إلى رحتي] وكرامي.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وأصرم بن
 حوشب ليس بشيء. قال يحيى: كذاب خبيث. وقال البخاري: متروك الحديث.

[ وقال ابن حبان: يضع الحديث] (1) على الثقات. وقال هذا متن باطل.

حديث في تزيين الجنة لصوم رمضان وثوابه

87 - أنا بن عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المنظر قال أنا
العنيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا جبرين بن عيسى المصري(5)

(1) ص: صحبيه. وفي العصر (ص 116، ج 3) والذرائع (ص 230، ج 2) فنجويه، وفي
نذكرة الذهبي (ص 107) في ترجة عام الرازي: فنجويه وهكذا في اللباب (ص 441،
ج 2) والله أعلم.
(2) ذكره المؤلف في الموضوعات (ص 187، ج 2) مفصلاً عن طريق ابن حبان قال حدثنا محمد
ابن زبيد الزرقي قال نا محمد بن يحيى الأزديه، وهو في المجريحين (ص 187، ج 1) وفي
اللآل (ص 98، ج 2) وابن عراق (ص 146، ج 2) والفائد (ص 87).
(3) ص: في كل ليلة.
(4) الزيدة من الصعفاء للمؤلف ولله سقط من الأصل والله أعلم.
(5) ص: المغربي.

532
قال النبي ﷺ في ترجمة عباد بن بن عامر ﭼ: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نادى الله تبارك وتعالى رضوان خازن الجنة يقول: يا رضوان! فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: زين الجنان للصلاةين والصائمين من أمة محمد ﭼ، ثم لا تغلقها حتى ينقضي شهرهم. 

1) إذا كان اليوم الثالث أوّحى الله إلى جبريل ﷺ اهبط إلى الأرض ففعل على مردة الشاطئين وعتاة الجن ﷺ لا يفسدوا على عبادي صومهم، ثم قال ﷺ: إن الله ملكاً رأسه تحت العرش ورجلاً في تقوم الأرض السابعة السفلى، له جناحان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب، أحدهما من ياقوت أحمر والآخر من زبيرد أخضر، ينادي كل ليلة من شهر رمضان: هل من نائب يتبث عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من صاحب حاجة فيسعفه؟ يا طالب الخير أبشير ويا طالب الشر أقصر وأبصير، ثم قال: ألا وإن لله عز وجل في كل ليلة عند السحور والإفطار سبعة آلاف عتباع من النار قد استوجبوا العذاب من رب العالمين قال: فإذا كان ليلة القدر بُعِث جبريل في كيكة من الملائكة له إذا كان اختياراً منتظماً بالقدر والياقوت لا يبشرهما جبريل في كل سنة إلا ليلة واحدة وذلك قوله تعالى، فتبع الملائكة والروح فيها بإذن ربه، أما الملائكة فسُنَّت سدرة المنتهى وأما الروح فهو جبريل فينمو بجناحه يسلم على القائم والنائم والمصلِّ من في البر ومن في البحر، السلام عليك يا مؤمن، السلام عليك يا مؤمن، حتى إذا طلع الفجر صعد جبريل ومعه الملائكة فيلقنها أهل السموات، فيقولون يا جبريل: ما فعل الرحمن بالصائمينشهر رمضان؟ فيقول جبريل: خيرًا. ثم يسجد جبريل ومن

(1) ذكره العقيلي في ترجمة عباد، وابن شاهين في الترقب كما في أفواه أهل الإسلام (ص 323).
(2) وكنز (ص 320، ج 8) وابن عراق (ص 145، ج 2).
(3) سقط من ص: وسقط من العقيلي.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ فأما عباد بن عبد الصمد فقال البخاري: هو منكر الحديث. وقال الرازي: ضعيف الحديث جداً منكره(2). وقال العقيلي: ضعيف يروي عن أسس غامته مناكر وهو غال في التشيع(3).

وقد روي لنا هذا الحديث بألفاظ أخر من طريق ما نصح أيضاً.

880 - أخبرنا محمد بن ناصر وسعد الخير بن محمد قالنا ناصر بن أحمد بن البطر قال لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زقوق قال لنا عثمان بن أحمد الدقاق قال أخبرنا أبو [القاسم] اسحاق بن إبراهيم بن سنين المعتلف قال لنا العليا بن عمرو الخراساني أبو عمرو قال لنا عبد الله بن الحكم الباجي قال أبو عمرو: فشكت في شيء من هذا الحديث فكتبه من الحسن بن يزيد(4) وكتب سمعته والحسن عن عبد الله بن الحكم قال لنا القاسم بن الحكم العربي عن الصحاب عن

(1) وفي العقيلي: طوية.
(2) وكذا في الضعفاء للمؤلف. لكن في الجرح والتعديل: منكر الحديث.
(3) قال الرازي في الميزان: يشبه وضع القصاص.
(4) كذا في صحيح: وله ابن عوفة.
ابن عباس (1) إنه سمع النبي ﷺ يقول: إن الجنة للنجد. ومن الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان. فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المذرة (2)، فتتصعد (3) ورق أشجار الجنة وحلق المصاريع فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه فتبرز (4) الحور العين. حتى يقفن بين شرف (5) الجنة، فينانيد (6) هل من خاطب إلى الله عز وجل فيزوجه (7). ثم يقلن: يا رضوان ما هذه الليلة؟ فيجيبه بالنتيجة ثم يقول: يا خيرات الحسناء هذه أول ليلة من شهر رمضان، فيفتح فيها أبواب الجنة للصائنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويلوح الله عز وجل: يا رضوان افتح أبواب الجنة، يا ملائكة افطرك أبواب الجنة عن الصائنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الأرض فاصعد مردة الشياطين وغلبهم في أغلال ثم اقفزهم في لج البحر حتى لا يفزوا على أمة حبيبي، قال: ثم يقول الله عز وجل: في كل ليلة من شهر رمضان ثلاث مرات: هل من تركت فأتروب عليه؟ هل من مستغفور فأغفر له؟ من يقترض الملء غير المدعو؟ والوفي غير الظلم؟ قال: والله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار، كلهم قد استوجب العذاب، فإذا كان آخر ليلة شهر رمضان أعطى الله في ذلك اليوم بقدر ما أعطى من أول الشهر إلى آخره، فإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فهبط (8) في كبوكة من الملانكة ومعه لواء أخضر فيركز اللواء على ظهر الكعبة، وله ستائة جناح منها جناحان لا ينشرهما إلا في ليلة القدر فينشرها تلك الليلة، فيجاوزان الشرق والغرب، قال وبيت جبريل الملانكة في هذه الليلة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويضافونه ويؤمنون على

(1) رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبهيج والاصحة كيا في الدر المنثور (ص 186، ج 1) واللال (ص 3، ج 2) والترغيب للمنذر (ص 99، ج 2) وكنز (ص 325، ج 8).

(2) ص: تستعد. يقال إرد البيت أي زينة.

(3) ص: المرة.

(4) ص: فطريق.

(5) ص: قدر.

(6) ص: عش.

(7) ص: بناء.

(8) ص: فيها.

535
دعائهم، حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر نادى جبريل: يا معشر الملائكة الرحيلى، الرحيلى. فيقولون يا جبريل: ما صنع الله في حوائج المؤمنين من أمة محمد ﷺ؟ فيقول: إن الله عز وجل نظر إليهم في هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلا أربعة، فقال رسول الله ﷺ: وهؤلاء الأربعة رجل مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع رحم، ومشاحن. فسأله يا رسول الله وما المشاحن؟ قال: هو المصمّر. فإذا كانت ليلة الفطر سميت ليلة الجائزة، فإذا كانت غذاة الفطر بعث الله تبارك وتعالى الملائكة في كل مال فيبطلون إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك فيندون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، فيقولون يا أمة محمد أخرجوا إلى رب كريم يغفر العظم، وإذا برزوا(1) في مصلاهم يقول الله تعالى: يا ملائكتي ما أجر الأجير إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفي أجره، فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي إن جعلت علت ثوابهم من صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضائي ومغفرتي، فيقول الله عز وجل: سلوني وعزي وجلالي لا تسألوني اليوم شيئاً في جمعكم هذا لا أعطيكمه ولا لنفسي إلا نظرة لكم، وعزيتي لستت عليكم عتراتكم ما راقيتموني، وعزيتي وجلالي لا أُخزّكم ولا أفضحكم بين يدي أصحاب الحدود أو الحدود - شك أبو عمرو - وانصرفوا مغفراً لكم قد أرضيتوني ورضيت عنكم، قال فتفرج الملائكة ويتبعون بما يعطي الله هذه الأمة إذا أفطروا.


881 ـ حديث آخر: أنا محمد بن عمر الأرموي قال: أنا عبد الصمد بن

قال الدارقطني: تفرد به عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمر بن أبى نبهان عن النبي ﷺ وهو منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به.

حديث في قوله: صوموا من وضع إلى وضح

882 - أنا أبو منصور الفراز قال: نآ أبو بكر أحمد بن علي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد قال نآ محمد بن العباس الخزاز قال نآ محمد بن محمد البغدائي قال: نآ الفضل بن اسحاق الدورى قال نآ عمر بن أبوب عن مصادف ابن عقبة عن أبي الزبير عن جابر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: صوموا من

(1) ص: مروان. وله الصواب ما أنبئاه راجع البغدادي (ص 408، ج 1).
(2) ص: الحممي.
(3) أخرجه الطبراني وأبو نعم والدارقطني في الفروج والبيهقي وكمام كما في اتحاف أهل الإسلام (ص 25) وابن عراق (ص 154، ج 3).
(4) ص: فرشت.
(5) ص: عن الخوار العين.
(6) أخرجه الخطيب (ص 361، ج 12) وقال شاهد عن وَلَد أَبِي المَلِكِ عند الطبراني في كبير (ص 157، ج 3) والأوسط والبشر كما في الزوائد (ص 158، ج 3) وكنز (ص 321، ج 8) وقال الهشمي فيه سالم بن عبد الله بن سالم ولم أجد ترجته وبقية رجاله نفاذ. وقال البزاز: لا نعلم إلا بهذا اللفظ إلا من هذا الوصاية كما في زوائد البزاز للمهشمي (ص 178، ج 4) فنقل: وقد ذكر المواشي كلمات الهشمي في الفقيه (ص 33) وتصحيف. وقال أيضاً: أخرجه الخطيب وهو غلط وتصحيف. وقال أيضاً: أخرجه الخطيب وهو أيضاً خطأ لأنه عند الخطيب من حديث جابر والله أعلم.

537
وضحك إلى وضح، أي من الهلال إلى الهلال.
قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج بعمر بن أبي طب (1).

حديث في "انتهاك" (2) فاعل المعاصر في رمضان

883 - أن ابنابن منصور القزاز قال: أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا محمد بن
عبد الله بن شهر قصاب أن أخبرنا سبكان بن أحمد الطبري قال: نا أخبرنا سبكان بن أحمد بن
الجرياني قال: نا عيسى بن رفاعة الجرخاني قال: نا أحد بن أبي طيب (3) عن أبيه عن
الأمهام عن أبي صالح عن أبي هاني بن أبي طالب (4) قال: قال رسول الله
[صلى الله عليه وسلم]: إن أمتي لن تخزى ما أقاموا صيام رمضان. قيل: يا رسول الله وما
خزىوا في إفطار شهر رمضان؟ قال: "انتهاك المحرم فيه؟ من زني فيهم، أو
شرب فيه خيراً لعنة الله ومن في السماوات إلى مثله من الحول، فإن مات فيه قبل
أن يدرك رمضان آخر فليس له عن الله حسنة يتقى له النار، فاتقوا شهر
رُمَّانِ فِي ذِي الحَجَّاتِ تَضَاعَفَ فِيهَا مَا لَا تَضَاعِفِ فِي سَوَاءٍ، وَكَذَلِكَ السَّيَاتِ.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. وأبوه بن أبي طيب (5) وأبوه مجاهد (6).

(1) قلت: ومصادق بن عقبة ذكره ابن أبي حاتم (ص 445، ج 4، ق 1) ويبين له ولم أجد من
وقت له مسعود وإبراهيم أعلم.
(2) ص: أيه (3) ص: أحمد بن الطبيب، والمثبت من البغدادي.
(4) أخرجه البخاري (ص 429، ج 10) والطبري في الصغير (ص 47، ج 1) والأوسط كما
في الروايتين (ص 444، ج 3) وأبوه ابن أبي حاتم (ص 428، ج 1).
(5) ص: أحمد الطبيب.
(6) أخرجه: أما أحمد بن أبي طيب فهو من رجال التهذيب (ص 445، ج 1) قال أبو حاتم: يكتب
حديثي. وقال الخليلي: من أثيوبي، وذكره ابن حبان في التقات وقلت في التقرب: صدوق له إلا
لكن وقع في التقرب أحد بن أبي طيب وحذقه في الخلاصة للخبر الجريبي بعجمة ثم موعدة ثم
تتانية. لكن المشهور بمجاهدة وتقدم النحائية على المتونة والله أعلم. وأبوه أبوه ماجاهد بن
سلبان قال: الهشمي ضعسه ابن معين ولم يكن فيهم يتعبد الكذب ولكنكسن إلى الوهم. وقد
ذكره المحقق في الأخذ (ص 396، ج 4) والذهبى في الميزان (ص 312، ج 3).

538
حديث في صوم رمضان للمسافر


قال العقيلي: لا يتتابع عبد الصمد على هذا الحديث ولا يعرف إلا به. قال أحمد: هو ليس وضعه. قال بيبي بن معين: وسلم بن إبراهيم كذاب(1).

حديث في أن الصوم زكاة البدن

885 - أن محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أخبرنا حد بن أحمد قال نا أبو نعيم قال نا عبد الله بن محمد بن جعفر قال نا الحسن بن علي الطوسي قال نا الحسن بن عرفة قال نا حداد بن الوليد [قال] نا سفيان عن أبي حازم عن سهل ابن سعد قال: قال رسول الله [الله (صلى الله عليه وسلم): إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم.

(1) قال أبو حامد: هذا حديث موضوع عندي يشبه أن يكون من حديث الكاببي كاب في العلل.
(2) ص: سم والصحيح ما أثبتناه.
(3) سقط من الاصل.
(4) أخرج أبو داود (ص 292 ج 3) والعقيلي في ترجمة عبد الصمد.
(5) الزيداء من الضعفاء.
(6) هذا من أوهام المؤلف رحمه الله فان في الاستماع مسلم بن إبراهيم وهو من رجال السنة وظن أنه سلم بن إبراهيم وليس كذلك كابلا لا يخفى على من أمعن النظر.
(7) أخرج أبو نعيم في الخليل (ص 136 ج 7) ولطيف (ص 153 ج 8) والطبراني في الكبير كاب في الزوائد (ص 182 ج 3) وذكره الشوكاني في الفوائد المجمعة (ص 90).
وله شاهد عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه (ص 126) وفيه موسى بن عبيد وهم ضعيف.

539
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بحاد
 ابن الوليد كان يسرق الحديث ويلزق بالثقة ما ليس من حديثهم. وقال ابن
عدي: عامة ما يرويه لا يتبع عليه.

حديث في سكوت الصائم

886 - أنا عبد الأول بن عيسى السجزي قال أنا عبد الله بن محمد
الأنصاري قال أنا علي بن أحمد بن محمد بن حبوري (1) قال نا الحسين نا أحد
الحافظ قال نا محمد بن عبد الرحمن بن زياد الأصبهاني قال نا السري عن (2) عبد
الله بن رشيد قال نا مجعة عن ابن سيرين عن أبي هريرة (3) قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: من صام من رمضان في انصات وسكت وكون (4) سمعه وبصره
وجراحه من الحرام والكذب اقترب الله منه يوم القيامة حتى تمس ركبته ركبة
ابراهيم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح انفرد برواية السري. وقد ضعفه
الدارقطني، قال أبو حامد بن حبان: هو السري بن سهل، كان السري يسرق
الحديث ويرفع المقلوبات (5) لا يجل الاحتجاج به.

حديث في غيبة الصائم

887 - أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاوي قال نا أبو بكر
البرقاني قال نا الدارقطني قال: روى عبد الرحمن بن هارون عن هشام بن حسان

(1) كذا في ص. (2) ص: السري عبدالله.
(3) ذكره ابن عراق (ص 160، ج 2) وقال: آخرجه الد honorable  وهو عند المحدث في مسند عن
أبي هريرة وابن عباس كما في المتالف العالية (ص 274، ج 1) من طريق داود بن المحب
عن ميسرة بن عبد ربه قال ابن عراق: فكان السري بن سهل سرقه من ميسرة. وقال الحافظ:
موضع.
(4) كن أي سورة ولهوم كف كلما في ابن عراق.
(5) ص: المقلوبات.

540
عن ابن سيرين عن أبي هريرة(1) عن النبي ﷺ أنه قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب [مسلاً أو يؤذيه].
ووهم فيه(2) والصحيح عن هشام عن حفصة عن أبي العالية من قوله غير مرفوع.

حديث في الحجامة للصائم


889 - قال البيغوي: ونا عثمان بن أبي شيبة قال: نا خالد بن محد البجلي قال: نا عبد الله بن المقين عن ثابت العيني عن أنس(5) بن مالك قال: أول ما ذكرت الحجامة للصائم أن رسول الله ﷺ [مر بعفر بن أبي طالب يحتجم وهو صائم فقال رسول الله ﷺ] أفتر هذا(6). ثم إن رسول الله ﷺ رخص...

(1) أخرجه البصري كا في كنز (ص 330 ج 8) وابن طه طه الأسلم (ص 135).
(2) والدارقطني في الطالل (ص 330 ج 3).
(3) أي عبد الرحمن.
(4) أخرجه الترمذي (ص 44 ج 2) والدارقطني (ص 183 ج 2) والبيهقي (ص 264 ج 4) وابن حبان في المنروجيين (ص 36 ج 2) والمؤلف في الناسخ والمنسوخ (ص 83 ج 6).
(5) والبيهغي في شرح السنة (ص 794 ج 6).
(6) أخرجه المؤلف في الناسخ والمنسوخ (ص 83 ج 6) بذا الاستناد، وذكره الدارقطني (ص 182 ج 2) والبيهقي (ص 268 ج 4) بلفظ: أول ما كرمت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي ﷺ فقال: أفتر هذا الخ. وذكره الخزاعي أيضاً (ص 140).
(7) الزيادة من الناسخ والمنسوخ للمؤلف.
(8) هذا: أي الحاجم والمحجوم. 541
في الحجامة للصائم.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان أما الأول ففيه عبد الرحمن بن زيد(1) وقد أجمعوا على تضعيفه. وأما الثاني ففيه خالد بن خالد(2) قال أحد: له أحاديث مناكير.

حديث أفطر الحاجج والمحجوم

رواه علي وسعد وشداد بن أوس وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وأبو موسى وأسامة ورافع وبلال وابن مسعود(3) ومعقل بن يسار وثوبان وسمرة وأبو سعيد وأبو هريرة وعائشة.

890 - أنبأنا الخربري(4) قال أنبأنا العشراي قال نا الدارقطني قال نا أحد بن محمد بن سعد قال نا عيسى بن أبي حرب قال نا يحيى بن أبي بكر [ قال ] نا عبد الغفار بن القاسم عن يونس بن يوسف الحمصي عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحتجم فقال: احتجم الحاجج والمحجوم.

قال المؤلف: تفرد به عبد الغفار عن يونس، قال أحد: عامة حديث عبد الغفار بواطيل. وقال ابن المدني: كان يضع الحديث. وقال يحيى: ليس

(1) قلت: تابعه هشام بن سعد عند الدارقطني، وهشام وان تкал فيه غير واحد فقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري كما في التعليل المغلي لكن قال الحاك: أخرج له مسلم في الشواهد كما في التهذيب (ص 41، ج 11) والبخاري (ص 299، ج 4).
(2) قال في التثريب (ص 138) صدوق بنشيوع وله أفراد. وقال مخرجه الإمام الدارقطني: كلهم نحاتون ولا أعلم له علة. وقال ابن حجر الملكي في اختلاف (ص 90) رجاله رجال الصحيح لكن في المتن نكارة من حيث أن ذلك كان في الفتح، وجعله كان قتل قبل ذلك وقد أجاد الكلام عليه الزيلعي في نصب الرابة (ص 48، ج 2) فانظره.
(3) ص: بلال بن سعد. وعله الصواب ما أثبتنا والله أعلم.
(4) ص: المريد.
حديث في القبلة للصام:

892 - أنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن بن بكر بن بشران (1). قال صاحب الدارقطني قال نحن بن سلامة قال نحن عبد الله بن موسى قال أخبرنا ه合理的 عن أبي زيد الضبي عن ميمونة بنت سعد (2). قالت: سعد.

(1) قلت: ورواه أبو داود (ص 281، ج 4). قال: والنسائي في الكبرى وأبو حامد اليماني في الأصول، والسيئي في شرح الوصف. وقول بن عمر في ص 281، ج 3، وأبو حسان في ص 281، ج 3. 

(2) أخرجه الترمذي (ص 34، ج 3). وقال: عن ميمونة بنت سعد.


(3) أخرجه الدارقطني (ص 183، ج 2).
وهنا صمأنا؟ فقال: أطرفا جميعاً [معاً].

قال الدارقطني: لا يثبت هذا وأبو يزيد الضبي ليس بمعروف (1).

893 - حديث آخر: روى عائشة (2) رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ كان يقبلها وهو صائم.

فزراه محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع يزاد فيه: ومص لسانه (3).

والتثيلة ضعف المره (4).

حديث فيمن أفتر من تطوع

894 - أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا الحسين

ابن الحسين الأنصاري قال نا يوسف بن حسن قال نا يزيد بن عبادة قال نا محمد

ابن حيدر عن الضحاك بن حزام (5) عن منصور بن زاذان (6) عن الحسن عن أبيه

[أم سلمة] (7) أنها صامت يوماً تطوعاً فأفترطت فأمرها رسول الله ﷺ أن يقضي يوماً مكانه.

قال المؤلف: تفرد به الضحاك عن منصور، قال يحيى: ليس بشيء وقال أبو

زرعة: محمد بن حيدر كذاب.

(1) وقال البخاري: هذا حديث منكر كيا في التعليق المغني.

(2) أخرجته أبو داود (ص 285، ج 2) وأحمد (ص 39، ج 2) والبخاري (ص 58، ج 1) ومسلم (ص 332، ج 1) ومالك.

(3) أخرجته بهذا الفتح أبو داود (ص 285، ج 2) وأحمد (ص 334، ج 2) وأورده الذهبي في

الميزان (ص 54، ج 2).

(4) وقال الذهبي: هذه النقطة لا توجد إلا في هذا النحى. وقال ابن حجر المكي في التحاف (ص

93) : استناده ضعيف ولو صحح فهو مجموع على أنه لم يتبغ ريقه الذي خالط ريقها.

(5) وفي نصب الزيج: حزام. (6) ص: أبيان.

(7) قال الزجالي في تخرجه: (ص 467، ج 2) أخرجه الدارقطني في سنة. لكن لم أجد فيه

السنن والله أعلم.

544
حديث في أن البرد لا يفطر

895 - روى عن علي بن زيد (1) بن جدعان عن أنس بن مالك (2) قال:
 قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح (3)، قال يحيى: علي بن زيد ليس بشيء (4).

حديث فيما يتحف به الصائم

896- أنا الكروخي قال أخبرنا الأزدي والغوري قال أخبرنا ابن [أبي] الجوالة قال نا ابن محبوب قال نا النرمدي قال حدثنا أحمد بن منيع قال نا أبو معاوية عن سعد بن طريف عن عمر بن مأمون عن الحسن بن علي (5) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [تحفة] الصائمات من المجمور.

(1) ص: يزيد.
(2) أخرجنا أبو بكر بن كثير في جماع الروائد (ص 172، ج 1) والمطالب العراقية (ص 277، ج 1) وكان من العامل (المنشخب ص 342) والبيار كا في زوايد البزاز للهشيشي (ص 177، ق) والطحاوي في محقق الآثار (ص 347، ج 2).
(3) أطال الكلام فيه الشيخ الألباني في السلسلة المضيفة (رقم 13) فلphp.إليه.
(4) وقال البزاز: خالف قادة علي بن زيد في روايته وحدثنا هلال بن يحيى بن أبو عوانة عن قناعة عن ناس قال رأيت أبا طلحة يأكل البرد وهو صائم، ويعي أن ليس طعام ولا شراب، فذكر ذلك لسعيد بن المسبب فكره وقال إنه يقطع الخ وقائط الدارقطني في العدل (ص 412، ج 2). يروي قادة وحيد عن ناس موقوفاً وخلفها على بن زيد فرواه عن ناس أنه قال فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: خذ عن عملك! ووقيفق فأصح الله.
(5) أخرجه النرمدي (ص 71، ج 2) والبيهقي في شاهد الأئمة كا في الجامع الصغير (ص 128، ج 1) وذكره (ص 151، ج 9) وأبوODEE في الميزان (ص 123، ج 2).
قال المؤلف: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث سعد بن طريف، قال:

"ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفوْر.

حديث في ثواب الصوم

897 - أنا محمد بن عمر الأرموي قال نا عبد الصمد بن الأمون قال أنا الدارقطني قال نا أحمد بن محمد بن عبد الكريم، وأخبرنا أسحاق بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قالنا نا زيد بن يحيى قال نا سهل بن جداد قال نا جعفر بن أيوب الباجي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن مسروق عن عائشة(6) قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من عبد أصيب صائعاً إلا فتحت له أبواب السماء، وبسمحة أعضاؤه، واستغفر له أهل السماء الدنيا إلى أن توارى بالحجاب، فإن صلى ركعة أو ركعتين أضاءت له السموم نوراً، و[قلن(3) أز] واجه من الحور العين: اللهم أقمبه إلينا، قد أشتقنا إلى رؤيته، وإن هلال(4) وسح أو كتب زقاه(5) سبعون ألف ملك يكتبونها إلى أن توارى بالحجاب.


---

(1) وقال الترمذي: ليس استفاده بذلك لا يعرف إلا من حديث سعد بن طريف، وسعد يضعه.
(2) أخرجه ابن عدي والدارقطني في الافراد والبيهقي في شعب الإمام كا في كنز (ص 292، ج 8) وذكره الذهبي بنسادة في الميزان (ص 391، ج 1) عن جعفر بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي اسحاق عن مسروق بدل الشعبي.
(3) ص: باب.
(4) ص: لك.
(5) ص: تلقاه.
(6) وقال الذهبي: موضوع.
حديث في [من] أحيي ليلة الفطر

898 - أنبأنا ابن ناصر قال: أنا أبو غالب الباقلاني قال: نا الدارقطني قال:
روي جرير بن عبد الحميد عن ثور عن مكحول عن أبي أمية (1) قال: قال رسول الله ﷺ من أحيي ليلة الفطر أو ليلة الأضحى لم تمت قبله إلا ماتت القلوب.

قال الدارقطني: ورواه عمر بن هارون عن جرير عن ثور عن مكحول وأسذه عن معاذ بن جبل (2) عن النبي ﷺ، والمحفوظ أنه موقوف على مكحول (3).

حديث في الإمساك صبيحة [يوم الفطر]

899 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد ابن حبان قال: نا محمد بن يعقوب بن اسحاق قال: نا عبيد الله بن محمد الجارود قال: نا محمد بن الحارث قال حديث الدارقطني عن أبي عمر عن أبيه عن انين عمر (4) قال: قال رسول الله ﷺ: من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الندهر.

قال المصدر: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: محمد بن عبد الرحمن يروى عن أبيه نسخة ثبّتها يماني (5) حديث كثيرة موضوعة لا يجوز الإحتجاج به.

(1) أخرجه الدارقطني في العلل، ورواه ابن ماجه بسنده. آخر (ص 138) قال المتذر في الترغيب (ص 157، ج 2) رواه ثقاتا إلا أن بقية ممدوش وقد عنثته.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في الرواية (ص 198، ج 2) والرغيب (ص 157، ج 2). وصاحبه الفردوس كذا في التلخيص (ص 143): قال الحافظ هذا غريب مضطرب الآسفان وعمرو (عم) بن هارون ضعيف وقد خولب في صحيته وفي رفعه كبا في المتونات المبسطة (ص 235، ج 4).
(3) ورواه الشافعي موقوفا على أبي الدرداء كما في التلخيص.
(4) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 365، ج 2) وعنده الذهبي (ص 617، ج 3).
(5) ص: نسخة نشبتها ما لو حيث. عرف.

547
وقال يحيى بن معين: محمد بن الحارث ليس بشيء. وقال الفلاس: متورك.

حديث في الدعاء بقبول الصوم

۹۰۰ – أنَّنا ابن خيرون عن الجوهرى عن الدارقطني عن أبي جامّ قال:
حذى اسحق بن أحمد القطان قال: نحن بن النعيم بن بشير قال: نعم بن أحمد قال: نعم بن عبد الخالق بن زيد بن وأرد عن أبيه عن مكحول عن عبادة بن الصامت.
قال: سألت رسول الله ﷺ عن قول الناس في العيد، تنقبل الله منا ومنكم؟
قال: ذلك فعل أهل الكتابين(۳) وكرهه.
قال المؤلف: هذا حديث ليس صحيح، قال النسائي: عبد الخالق ليس بثقة.
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

حديث في صوم يوم الجمعة

فيه عن علي وابن مساعد وابن عباس وابن عمر.

۹۰۱ – أما حديث علي رضي الله عنه قال: نا هبة الله بن أحمد الحريري:
قال: أنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال: آخرني أبو بكر بن بخت(۱) قال: نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر قال حديثي أحد بن عامر قال: نا علي بن موسى الرضا قال: حديثي موسى بن جعفر قال: حديثي أبي جعفر بن محمد قال: حديثي أبي(۲)

ص: اللالام.
(۱) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ۱۴۹ ج ۲) والبيهقي (ص ۳۲۰ ج ۳). وأوردته
الذهبي في الميزان (ص ۵۴۴ ج ۲) وقد سبق نحوه عن وائلة (رقم ۸۱۷) في الباب عن
محمد بن زيد قال كنت مع أبي اماماً وغيره من النبي ﷺ فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم
لبعض نقبل الله منا ومنك. قال أحمد: استناده جدّ كما في الجوهر التقي وروى عن ابن عباس
موقفاً للذي أخاه عند الالتزام من الجمعية فلم يقبل الله منا ومنك. أخرجه أبو نعيم في
أخير أصبهان (ص ۳۹ ج ۲) وفيه نهيل بن سعيد متروك.
(۲) وفي الميزان: أهل الكتاب.
(٣) ص: حسب. والنصب من البغدادي (ص ۱۳۹ ج ۶).

۵۴۸
محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال
 حدثني أبي علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: من صام ليلة الجمعة
 صيراً واحتساباً أعطي عشرة أيام من دهر لا يشاكلهن (1) أيام الدنيا.
 قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وعبد الله بن أحمد
 ابن عامر يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة.
 902 - وأما حديث ابن مسعود: فهو مروي عن حديث زر عن ابن مسعود (2)
 قال: ما (3) رأيت رسول الله ﷺ يفطر يوم الجمعة.
 قال المؤلف: وهذا لا يصح طريقة (4).
 903 - وأما حديث ابن عباس: قال نا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو
 منصور محمد بن أحمد المقرئ قال أخبرنا أبو بكر بن الأحضر قال نا ابن
 شاهين قال نا محمد بن هارون الخضري قال حدثنا عمر (5) بن علي قال نا
 ميمون (6) بن زيد قال نا لبث عن طاؤس عن ابن عباس (7) أنه لم ير النبي ﷺ
 أفطر يوم الجمعة قط.
 قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وفيه لبث قال ابن حبان: اختلط في آخر
 عمره فكان يقلب الأسنان ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من
 حديثهم. تركه يحيى القطان ويحيى بن معين وابن مهدي وأحمد.
 904 - وأما حديث ابن عمر فله طريقان: الطريق الأول: أنا ابن الحسين

(1) ص: لا ساجلين أيام الدنيا.
(2) أخرجه ابن ماجه (125) وأشار إليه المؤلف في النسخ والمنسوخ (ص 87، ق).
(3) وفي السنن: قالت رأيت.
(4) قلت: بل استاد ابن ماجه حسن إن شاء الله. (5) في النسخ والمنسوخ: عمر.
(5) ص: مأمون والصواب ما أثبتنه. وهو من رجال الميزان (ص 233، ج 4) واللسان (ص
 144، ج 6).
(6) ذكره المؤلف في النسخ والمنسوخ بهذا الاستناد (ص 87 ق) ورواه البيزار كما في جمع الزواتد
 (ص 200، ج 3) ورواه البيزار لهشمي (ص 184، ق).

549
وأبن عبد الباقٍ قال: أنا أبو الطيب الطبري قال: أخبرنا أبو أحمد الغزاليٌّ(1) قال: نا أبو خليفة قال: نا علي بن المدني قال: نا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سلمٍ عن عمر بن أبي عمر عن ابن عمر(2) قال: ما رأيت رسول الله ﷺ مفطرًا في يوم جمعة قتٍّ(3).


الحديث في ضد هذا

(6) - أنبأتي أنا ناصر قال: أخبرنا أبو غالب البقلاوني(5) قال: أنا أبو بكر البرقائي قال: نا الدارقطني قال: روى مؤهل عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي(6) عن النبي ﷺ قال:

(1) ص: الغزالي. والتصويت من اللباب (ص 385، ج 2) والعبر (ص 222، ج 3).
(2) آخريه الطبري في الكبيرة كلاً في الزوايد (ص 200، ج 2) وسدد كلاً في المطالب (ص 299، ج 1) وله استاد آخر عند البزار وأبي يعلى وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف كلاً في الزوايد.
(3) ص: فقط.
(4) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 314، ج 1) ووقع في نسخة مطبوعة بعلب عن عبد الله ابن عمر في الهندسة عبد الله بن عمر وهو الصواب والله أعلم.
(5) وقال في النايم والمنسوخ: حديث ابن عباس وابن مسعود وابن عمر لا يثبت الغل.
(6) ص: البقال.
(7) آخره الدارقطني في اليعل (ص 126، ج1، م 2).

550
لا تقضي رمضان في عشر ذي الحجة، ولا تعمدن صوم يوم الجمعة، ولا تتعلق وتأتي صائم، ولا تدخل الحام وأنت صائم.

وروى محمد بن كثير عن أُجلح عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً، ورواه الثوري عن أبي اسحاق عن ابن مرة [عن الحارث] عن علي من كلماه (3).

حدث في صوم الأربعاء والخميس

907 - أنا الفروخی قال، نا الأزدي والغوزي، قال، أنا، ابن [أبي] الجراح قال، نا ابن موجب قال، حدثنا الترمذي قال، نا الحسن بن محمد الحرbery محمد بن مدوية قال، يا عبيد الله بن موسى قال، نا هارون بن سلمان. عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه (1) قال، سألت أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: إن لأملك عليك حقاً صم رمضان، والذي يليه، وكل أربعاء، وخيس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت.

قال الترمذي، هذا حديث غريب (7).

(1) وفي العلل للدارقطني: مرفوعاً. (2) الزيادة من الدارقطني وعبد الرزاق.
(3) رواه عبد الرزاق في مضجعه (ص 356، ج 4) وأخرجه البهذيق (ص 385، ج 4) وليس فيه واسطة بين مرة ولا الحارث. والله أعلم.
(4) وقال الدارقطني في العلل: رواه الثوري عن أبي اسحاق عن عبيد الله بن مرة عن الحارث عن علي مرفوعاً. ورواه خالد بن ميمون عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً. ولم يذكر عبد الله بن مرة، والموقوف أصح. ورواه محمد بن اسحاق من زواية عبد الوارث عنه عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه محمد بن كثير عن أُجلح عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي مرفوعاً (مرفوعًا) أيضاً انتهى.
(5) ص: سلمان.
(6) أخرجه الترمذي (ص 399، ج 2) وأبو داود (ص 299، ج 2) والبهذيق في شعب الإيام كذا في الجامع الصغير (ص 45، ج 2) وعجاز المتنزلي والمناوي الكنسي أيضاً وله في السنن الكبرى والله أعلم.
(7) رمز السيوطي لصحته وسكت عنه أبو داود.
أحاديث عاشورا

حديث في أن عاشورا هو الناسع

908 - أنا إسحاق بن أحمد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعدة قال أخبرنا حجر بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا عبد الله بن محمد بن مسلم قال نا يوسف بن مسلم قال حدثنا علي بن بكار عن أبي أمية بن يعلى عن سعيد المقبري عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: يوم عاشورا يوم الناسع.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وأبو أمية اسمه إسحاق بن يعلى قال يحيى والدارقطني: هو منروك الحديث. وأما هذا يروي عن ابن عباس عن قوله (1).

حديث في التوسعا على الأهل في عاشورا

909 - أنبأنا هبة الله بن أحمد الحريري قال أنبأنا محمد بن علي بن الفتح قال نا الدارقطني قال نا محمد بن موسى بن سهل قال نا يعقوب بن حرة الدباغ

(1) ص: كان. والصواب ما أثبتنا.
(2) أخرجه عبد بن حيد المنتمي (ص 90، ق) بلفظ: عاشورا يوم الناسع. وأخرج مسلم (ص 559 ج 1) والترمذي (ص 57 ج 2) وأبو داود (ص 303 ج 2) عن ابن عباس أنه قال: إذا رأيت المحرم فاعد، وأصبح يوم التاسع صالحاً. وقال النوري: هذا تصريح من ابن عباس أن مذهب أن عاشورا هو اليوم التاسع من المحرم. قلت: وخالفه الجمهور من السلف والخلف.
قال نا سفيان بن عبيدة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

ومن وسع على عياله يوم عاشوراء وبصلى الله عليه سائر سنة.


قال الدارقطني: حدث ابن عمر منكر من حدث الزهري عن سالم. وإذا يروي هذا من قول ابراهيم بن محمد بن المنتشر. ويعرف بصحة ضعيف. وأما حدث أبي هريرة فقال العقلي: سلسلة معروف فلا يثبت هذا عن رسول الله ﷺ في حدث مسند.

حديث في صوم ثلاثة أيام من شهر حرام

911 - أنا سعد الخير بن محمد الأنصاري قال أنا أبو وعدم عبد الله بن علي

(1) أخرجه الدارقطني في الأفراح كا في اللآلئ (ص 112، ج 2) وابن عراق (ص 158، ج 2).

(2) ص: عبد الوهاب قال: أنا المبارك بن المنذر. والصواب ما أثبتناه.

(3) أخرجه العقلي وأبو نعيم في أخبار إصهان (ص 198، ج 1) وابن عدي كا في اللآلئ (ص 111، ج 2) وأشار إليه المؤلف رحمه الله في الموضوعات (ص 203، ج 2).

(4) ذكر أبو نعيم في أخبار إصهان (ص 163، ج 2) عن إبراهيم أنه من وسع الخ.

(5) قال أبو حاتم: ليس بالمشهور فيعتبر مجهول وذكره ابن حبان في الثقات كا في النهي (ص 303، ج 4) وقال في القريب: مقبول من الثلاثة. قلت: فيه نجاح بن نصر وهو ضعيف.

(6) وكان يقبل النقلين كا في التقرير (ص 97) وفيه أيضاً محمد بن ذكوان وهو ضعيف.

(7) اختلف كلام العلماء في هذا الحديث راجع المقاسد الحسنة (ص 431) واللآلئ المصنوحة (ص 111 - 14، ج 2) وتنزه الشيعة (ص 157، ج 2) وفسيق الغدير (ص 325، ج 6) وكشف الخفاء (ص 284، ج 2) والإثار المرفوعة للكهنوي (ص 94 - 95) والفوايد المجموعة (ص 98).
الابنوسى قال أخبرني عبد الملك بن عمر بن خلف الززاز (1) قال نا عمر بن شاهين قال نا الحسين بن محمد بن عفير قال نا محمد بن يحيى بن الضريس قال نا يعقوب بن موسى المدني قال أخبرني مسلمة بن راشد عن راشد أبي محمد (2) عن أنس بن مالك (3) قال: قال رسول الله ﷺ: من صام ثلاثة أيام من شهر رمضان الجمعاء والسبت كتب الله له عبادة تسعة مائة عام. قال ابن عفير: صمت أذناي إن لم أكن سمعت محمد بن يحيى هذا. وقال محمد: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أنس بن مالك يقول: صمت أذناي إن لم أكن سمعت رسول الله ﷺ يقول.


قال المؤلف: وأنا أقول أسأل الله العافية لعله سمعت سعد الأخير يقول، ثم أقول هذا الحديث لا يصح (1) عن رسول الله ﷺ. قال [أبو حامد]: مسلمة (5).

(1) ص: عبد الملك بن عمر بن خلف الودار. والصواب ما أثبتناه راجع البندادي (ص 323، ج 10).
(2) ص: راشد بن محمد والصواب ما أثبتناه وهو راشد بن يحيى أبو محمد البصري الحافني كما في التهذيب (ص 228، ج 3) روى عنه ابنه مسلمة بن راشد الحافني كما في اللسان (ص 323، ج 6) وقال ابن أبي حام في الخرّاج والتعديل (ص 269، ج 4، ق 1) روى هو أي مسلمة عن أبيه عن أنس في الصوم. والله أعلم.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص 191، ج 3) وقاويم في فوائد (ص 148، ق) وذكره المخاوي في الجوهر المكللة في الإحاديث المسلمة، الحديث الخمسين (ص 91، ج 9) ومحمد عبد الباقي في المناهل المسلمة (ص 91).
(4) رمز السبطي في الجامع الصغير (ص 173، ج 2) لتحسينه. لكن فيه نظر لان يعقوب مجهول ومسلامة قال فيه أبو حام: مضطرب الحديث. وقال الأزدي: لا يئنه به. وأورد له الحديث، وأورد راشد قال أبو حام صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال: رما أخطأ. وقال ابن الجوزي: إنه مجهول. وليس كنا قال انتهى ملخصا من الزوائد (ص 191، ج 3).
(5) ص: مسلم.
 ابن راشد مضطرب [الحديث]. وراشد أبو محمد (1) مجهول.

حديث في فضل رجب

912 - أن سعد الخير قال أن أبو محمد الآتوني قال نا عبد الملك بن عمر الرزاق قال نا ابن شاهين قال نا سعيد بن محمد البع قال نا الحسن بن الصباح البزار قال نا عبد الله بن عبد الرحمن عن منصور بن يزيد (3) الأسود قال نا موسى بن عمران قال سمعت أنس بن مالك (4) يقول: قال رسول الله ﷺ: إن في الجنة نهرًا يقال لجه دم من صم رجب يومًا سماحة الله عز وجل من ذلك النهر.

قال المؤلف: وهذا لا يصح وفيه م جاهل لا ندري من هم (4).

حديث في النهي عن صوم رجب

913 - روى داود بن عطاء عن زيد بن عبد الحميد عن سفيان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس (5) أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام رجب.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال أحمد بن حنبل:

لا يحدث عن داود بن عطاء.

(1) ص: راشد بن محمد وهو مجهول كما قال المؤلف لكن الصواب أنه راشد أبو محمد كما ذكرنا.
(2) ص: منصور بن زيد. والصواب هو أثبتنا وهو رجال الميزان وعليمان.
(3) أخرجه البيهقي في الشعب والشيرازي في الألقاب كما في الجامع الصغير (ص 91، ج 1) واتفاق أهل الإسلام (ص 388) وذكره الشهابي (ص 189، ج 4) باستناده عن منصور عن موسى بن عبدالله الثلاثي عن أبيه والله أعلم.
(4) وقال البيهقي في الميزان: وهذا باطل.
(5) أخرجه ابن ماجه (ص 136) والبيهقي والشيرازي كما في اختلاف (ص 289).
حديث في صوم شعبان

914 - أخبرتنا محمد بن ناصر قال أنبأنا الحسن بن أحمد بن البيضاء قال أنا محمد بن أحمد الحافظ قال أنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الموصلي قال أنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصيام؟ فقال: صيام شعبان تعظيماً لرمضان.

قلت: وهذا حديث لا يصح قال يحيى بن معين: صدقة بن موسى ليس بشيء. وقال ابن حبان: لم يكن الحديث من صناعته فكان إذا روى قلب الأخبار فخرج عن حد الإحتجاج به.

حديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان


(1) أخرجه الترمذي (ص 329، ج 7) والبيهقي في شرح السنة (ص 329، ج 7).
(2) وقال الترمذي: حديث غريب وصدقته بن موسى ليس عندهم بذلك القدر. قلت: وبعارضه حديث أبي هريرة عند مسلم (ص 368، ج 1) والترمذي (ص 53، ج 2): أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم.
(3) أخرجه أحمد (ص 328، ج 6) والترمذي (ص 52، ج 2) وابن ماجه (ص 100) والبيهقي وعبد بن حبيب المختصر (ص 192، ج 1) وابن أبي شيبة كما في الدر المبهر (ص 20، ج 6).

556
قال الرمذي: لا يعرف هذا الحديث. وقال: يحيى لم يسمع من عروة.
والحجاج لم يسمع من يحيى.

قال الدارقطني: قد روي من وجه وإستناده مضطرب غير ثابت.


117 - طريق آخر: أن ابن ناصر قال: أن يابن الحسن بن أحمد قال: أخبرنا أبو اسحاق إبراهيم بن عمر الفقهي قال: نأبك بكر بن سهل بن اسماعيل القرشي قال: نأبك عوام بن هاشم البيروني (1) قال: نأتي سليمان بن أيوب كرمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (5) قالت: كنت ليلة نصف من شعبان ليتى فأتى رسول الله ﷺ عندى فلما كان جوف الليل فقدته فأخرى ما يأخذ النسا من الغيرة فتلطفت

(1) وهو قول أبي زرعة وأبي حام ولخالفهم ابن معين راجع التهذيب (ص 230، ج 11).
(2) ذكره الذهبي في الميزان (ص 269، ج 2) وأخريجه البيهقي كذا في الدر المبهر (ص 27، ج 7).
(3) قلت: يعقوب صدوق له أهام كنا في التزريب. وللبلاء من عبد الملك قال الشيخ: في حديثه نظر يرد به هذا الحديث وقال ابن عدي هو حديث منكر كنا في الميزان واللسان (ص 17، ج 4) لكن قال المنذر في تزريب (ص 599، ج 3): لا أباش باستناده.
(4) ص: الرواية.
(5) أخريجه البيهقي كذا في الدر المبهر (ص 27، ج 6).

918 - طريق آخر: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله الزؤاغوني قال نا طراد بن محمد قال أنا أبو الحسن أن أبا محمد دلجل بن أحد أخبارهم قال نا ابراهيم بن أبي طالب النسبوري قال نا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سعيد بن عبد الكريم الواسطي عن أبي نعيم السعدعي عن أبي رجاء العطاردي عن أنس بن

(1) ص: فهم (2) ص: مسموح (3) ص: فهم (4) ص: مسموح (5) ص: لا المشرك

558

قال المؤلف: وهذا الطريق لا يصح، قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: سعيد ابن عبد الكريم متروك.

919 - طريق آخر: أنابانا الحربي قال أنابانا العشاري قال نا الدارقطني قال نا عبد الله بن سليمان قال نا اسحق بن إبراهيم قال نا سعيد بن الصلت عن

---

(1) ذكره الذهبي في الميزان (ص 150، ج 3) طرفاً منه.
(2) ص: قال لها.
(3) ص: فيا عظاً هل. وفلل الصواب ما أثبتناه.
(4) ص: أهو هب بي قلباً.
(5) ص: علي بالوراء.
عطلة بن عجلان عن عبد الله بن أبي ملوكه عن عائشة قال: استيقظت ليلة فإذا رسول الله ﷺ ليس في البيت، فأخذني ما تقدم وما تأخر، فخرجت أطلب رسول الله ﷺ، فظهرت امرأة خرجت إلى بعض ما ظنت، فبينما أنا كذلك إذا برسول الله ﷺ قد أقبل فكرته أن يراصي فرجعت إلى البيت وأنا أسعى فإنه يبهي إلى رسول الله ﷺ وفق علا نفسي، فقال: ما ذلك? فكرهته أن أخبره بالذي كان مني حتى أقسم علي، فحدثته، فقال: كلا ولكن هذه ليلة علقت الله فيها من النار أكثر من عدد شعر غير كهل، ويطلع الله فيها إلى أهل الأرض فيغفر فيها لم يشاه إلا أنه لا يغفر لشرك ولا لمشاحن، وتلك ليلة النصف من شعبان.


٩٥٠ - طريق آخر... عيسى بن [١] يومن (٢) عن الأحوص بن حكم عن حبيب بن صهيب (٣) عن أبي ثعلبة الحثفي (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويميل للكافرين ويدع أهل الحقود لتقدهم حتى يدعوهم.


٩٥١ - حديث آخر: أنا أبو القاسم الحريري قال أنا أبو طالب العشراوي

(*) (١) سقط من الأصل، واما أوصينا الكلام على طريق المؤلف من العلاني حديث في طلاق المتعه.
(٢) ص: عطلة بن يونس كما ذكرنا والتصوب من العلاني للدارقطني (٤) ب١٤، ج١، ج١.
(٣) ص: (٤٨، ج٥)
(٤) ص: كذا في ص. وفي العلاني للدارقطني: صهيب، ولعله حبيب بن صهبان والله أعلم.
(٥) ذكره الدارقطني في العلاني. ورواه الطبراني والبيهقي عن مكحول عن أبي ثعلبة كما في كنز.
(٦) ص: (٢٦٤، ج٣) والترغيب (ص: ٤٦١، ج٣)
قال نا الدارقطني (1) قال نا أبو بكر المطييري (2) قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق
قال نا عبد الله بن غالب قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش
عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة النصف من شعبان
يغفر الله لعباده إلا لمشرك أو مشاهن.
قال المؤلف: وهذا لا يصح وفيه مغالط. قال الدارقطني: وقد روى من
حديث معاذ (3) ومن حديث عائشة، وقيل إنه من قول مكحول والحديث غير
ثابت.

922 - حديث آخر: أخبرنا محمد بن ناصر الخاطف قال أنا أبا أبو منصور
محمد بن الحسن المقوي قال أنا أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر [ عن أبي الحسن
القطان (4) قال نا محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا راشد بن سعد الرمي قال نا
الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن الضحاك بن أيين عن الضحاك بن عبد الرحمن
ابن عريز عن أبي موسى (5) عن رسول الله ﷺ قال: إن الله يطلع في ليلة
النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن.

923 - قال ابن ماجه: وأنا الحسن بن علي الخلال قال نا عبد الرزاق
قال أنا أبو سيرة عن إبراهيم بن محمد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن
أبيه عن علي بن أبي طالب (6) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كانت ليلة النصف

(1) ص: ابن مسعود. ولعل الصواب ما أثبتاه.
(2) هو محمد بن جعفر بن أحمد كا في اللباب (ص ٣٩٧، ج ٣).
(3) حديث معاذ آخره البهذي كا في الدر المنثور (ص ٣٧٧، ج ١) وابن حبان في صحيحه
وهو في الموارد (ص ٤٧٦) والطبراني في الأوسط وفي مسنده shimain (ص ٣٩٬، ج ١٠) و
باستثناء أحدهم هو استاد ابن حبان خلا شيخهم، وأما الثاني فقال حدثنا أحمد بن الحسن بن
مدرك نا سفيان أحمد الواسطي نا أبو خليد ثنا ابن ثوبان حدثني أبي خالد بن معدان عن
كتير من مرة عن معاذ.
(4) سقط من ص. والصواب ما أثبتنا فان القاسم راوي سناب ماجه عن أبي الحسن كا في المع
(ص ١٠١، ج ٣).
(5) أخبره ابن ماجه (ص ١٠١) (٦) ص: عبيدالزي.
(7) أخبره ابن ماجه (ص ١٠٠).
من عشبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله عز وجل ينزل فيها لغروب الشمس إلى السياء الدنيا فيقول: ألا [من] مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأزرقه، ألا مبتي فأعفاه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعلى لطية ذاهب الحديث.

۹۴۲ - حديث آخر: أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الزاغوني قال نا طراد


حديث في صيام أيام العشر

۹۴۵ - أنا الكروخي قال أنا أبو عامر الأردي والغورجي قالنا نا الجراحى قال نا المحبوبى قال حدثنا الترمذي قال نا أبو بكر بن نافع البصري قال نا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسبوب عن

(1) سقط الكلام على الطريق الثاني وان فيه ابن أبي سيراة رميه بالوضع كما في التقريب.
(2) ذكره الذهبي في الميزان (ص ۳۰۸، ج ۳) وقال الحافظ في الأصابة (۴۷۷، ج ۵) رواه الحسن بن سفيان وابن شاهين وغيرهم.
(3) وقال الذهبي: هذا حديث منكر مرسول. وقال الحافظ: مروان متروك وشيخه لا يعرف اسمه ولا له ولا أبيه ذكر إلا من جهة مروان كا في اللفحات الربانية (ص ۴۲۵، ج ۴).
أبي هريرة (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشرة ذي الحجة بعد صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام ليلة منها بقيام ليلة القدر.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به مسعود بن واصل، عن النهاض. فأما مسعود فضعفه أبو داود الطيالي، وأما النهاض فيضطرب الحديث تركه يحيى القطان، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء ضعيف.

وقال ابن عدي: لا يساوي شيئاً. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به.

(1) أخرجه الترمذي (ص 59، ج 2) وابن ماجه (ص 135) وذكره الذهبي في الميزان (ص 100، ج 4).

613
كتاب الحج

حديث في مبادرة الحج قبل القطاعة

۹۲۶ـ أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا
العثيمي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العثيمي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال نا
علي بن المدني قال نا عبد الرزاق قال أنا عبد الله بن بحر بن ريسان عن محمد
ابن أبي محمد عن أبيه عن أبيه هريرة (1) قال: قال رسول الله ﷺ: حجابا قبل أن
لا تحجوا. قالوا: وما شأن الحج يا رسول الله؟ قال: يقعد أعرابا على أذناب
شعابها فلا يصل إلى الحج أحد.

قال العثيمي: محمد بن أبي محمد (3) جهول النقل ولا يعرف هذا الحديث إلا به
ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا شيء.

حديث في اختلاف النيات في الحج

۹۲۷ـ أبا منصور القيز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال
أنا عبد الله بن أحمد بن جدويه قال نا عبد الرحمن بن الحسن السرجسي قال

(1) نسب إلى جده، وهو عبدالله بن عيسى بن بحر بن ريسان الجندي، وفي أخبار اصبهان عبدالله
ابن عيسى بن عمر. وقع في ص: خير.
(2) أخرجه العثيمي وأورده الذهبي (ص ۲۶۷، ج ۴، ۴۷۱، ج ۲) ورواه البخاري في التاريخ
(ص ۲۶۷، ج ۱، ق ۱) والبيهقي (ص ۴۴۱، ج ۴) وأبو نعم في أخبار اصبهان (ص ۷۷،
ج ۲) والدارقطني (ص ۳۰۲، ج ۲) وذكره السخاوي في المقدمة (ص ۱۸۴).
(3) قال الذهبي: هذا استاد مظفر وغير منكر. وقال في المذهب: استاده. وكما في الفيض (ص
۳۷۵، ج ۳) ورمز لضمغة السيوطي في الجامع الصغير (ص ۱۴۶، ج ۱).
حديث في التحريص على الحج


(1) ص: البخاري. (2) أخرجه الخطيب (ص 296، ج 10).
(3) 4) كذا في ص. والله أعلم. (5) ص: خالد.
(6) أخرجه ابن طاهر في نحوه التصوف (ص 31، ق) ابن حيان وهو في الموارد (ص 339: أبو يعلى والطبراني في الأوساط كا في الزوائد (ص 206، ج 3) ذكره الذهبي في الميزان (ص 312، ج 3) من طريق الوليد حديثنا صدقة حديثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. قال البخاري: في التاريخ (ص 295، ج 3، ق 2) هذا منكر. وكذا قال ابن عدي وزاد ولا أعلمه يرويه عن العلاء غير صدقة وإنما يروي هذا خلف بن خليفة عن العلاء.

ابن المسبب عن أبيه عن أبي سعيد الخدري فعل صدقة سمع بذلك العلاء فقل فأنه العلاء بن عبد الرحمن وهي طريق سهل عليه وليس كذلك كا في الصحاب (ص 188، ج 3) فتات. وطول المناوي في فض النادير (130، ج 2) رواه الطبراني من حديث أبي هريرة. قال الهيثمي رجاءه رجال الصحيح. وهو منه لان الهيثمي ذكره في الزوائد من طريق أبي سعيد. ومع ذلك قال المناوي: في استناد حديث أبي سعيد صدقة بن يزيد ضعفه أحمد الخ ولهذا أيضاً ركبه.

فاته في استناد حديث أبي هريرة كما ذكرنا والله أعلم.

٦٥
حديث في الحج بمال حرام


(2) ص: ظفر.

(3) أخرجه ابن عدي والدليل في الفروض كما في كنز (ص 16 ج 5).
حديث في حج الماشي

931 - أُنَّى محمد بن ناصر قال أَنَّىًا الحسن بن أحمد بن البناء قال نآ علي ابن محمد المعدل قال نآ أحمد بن سحاب قال نآ محمد بن يونس قال نآ حجاج بن نصير (1) قال نآ محمد بن مسلم عن أساهيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: من حج من مني إلى عرفة ماشياً كانت له مائة حسنة من حسنت الأحرام، قالوا يا رسول الله وما حسنت الحرم؟ قال: الحسنة بألف حسنة.

932 - حديث آخر في ذلك: أُنَّى ابن ناصر قال أُنَّىًا عبد القادر قال أَنَّىًا أبو اسحاق البرمكي قال أُنَّىًا أبو عبد الله بن بطة قال حدثنا أساهيل ابن عباس الرازق قال نآ أبو بدر قال نآ حجاج بن نصير قال نآ محمد بن مسلم الطافقي عن أساهيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (3) ما أُجِدُّني أُسأَ على شيء لم أَلْمُ إلا أنني لم أُجِحُ ماشياً فقيل له من أين؟ قال من مكة حتى أرجع إليها فأتى سمعت رسول الله ﷺ يقول: للراكب سبعون حسنة ولذاشي سبع مائة حسنة.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان (4) مدارهما على أساهيل بن أمية قال الدارقطني: كان يضع الحديث.

(1) بصير.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير والبزار. وله عند البشار استادان أُحدهما في كذاب والآخر في عن أساهيل بن إبراهيم عن سعيد قال البصري في الزوائد (ص 391، ج 2). لم أعرف. قلت هو من رجال الميزان واللسان (ص 391، ج 2).
(3) أخرجه أبو شعيب في أخبار أصحابه (ص 354، ج 2) وابن طاهر في صفوة التصرف (ص 324) بإسناده عن إبراهيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال له فيه.
(4) وقد طال الكلام في تضعيفه وتاريخه الشيخ الألباني في الصحيفة (رقم 495 - 496) فليراجع إليه.
حديث في إحرام الصرورة

932 - أنا ابن عبد الخالق قال أنا أبو طاهر بن يوسف قال نا ابن بشران قال نا الدارقطني قال نا ابن خلدة عبد الله بن سعد (الزهري) قال حدثني عمري قال نا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الحسن بن عبارة عن عبد الملك بن ميسمرة عن طاووس عن ابن عباس (1) قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يلبي عن نبيذة فقال: أيها المليبي، هل نبيذة؟ قال لا. قال: هذه عن نبيذة وحج عن نفسك.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح نفرد به الحسن بن عبارة قال يحيى: كان يكذب. وقال أحمد والسناوي والدارقطني: منروك. وقد قيل (1) أن الحسن رجع عن هذا إلى الصحيح وهو حج عن نفسك ثم أحجب عن شرمه.

حديث في إحياء ليلة التروية وليلة عرفة

942 - أننا نازّر بن طاهر قال أنا أبو سعد الكمرودي (2) قال أخبرنا ابن سعيد البصري قال أنا محمد بن إدريس قال أنا سويد بن سعيد قال نا عبد الرحمن بن زيد العمي عن أبيه عن وهب بن منبه عن معاذ بن جبل (3) قال: قال رسول الله ﷺ: من أحيي الليالي الأربع وجبت له الجنة: ليلة التروية، وليلة عرفة، وليلة النحر، وليلة الفطر.

(1) أخرجه الدارقطني في ص 326، ج 3، والبيهقي في (ص 327، ج 4).
(2) أخرجه الدارقطني في ص 326، ج 3، والبيهقي في (ص 327، ج 4).
(3) قال الدارقطني: والمحتاجون عن ابن عباس حديث شرمة ثم ذكر باستدامة عن الحسن عن عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس حديث شرمة ثم قال: هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قيله، وهم، قال أن الحسن بن عبارة كان يرويه ثم رجع عنه إلى الصواب فحدث به على الصواب موفقاً لرواية غدر عن ابن عباس، وهو منروك الحديث على كل حال انتمى وهكذا.

(5) كذا في ص. خالد أعم.
(6) أخرجه ابن معاكر في المجمع الصغير (ص 160، ج 2، وكنز (ص 32، ج 5).

568
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(1) قال يحيى: عبد الرحمن كذاب. وقال
النسائي: متروك الحديث.

حديث في فضل الأضاحي

935 - أنا عبد الأول بن عيسى الهروي قال أخبرنا أبا عمري (2) بن عبد الصمد المرثية قال نا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري قال نا عبد الله ابن محمد قال نا داود بن هشام قال نا محمد بن ربيعة قال نا إبراهيم يعني ابن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس (3) قال: [رسول الله ﷺ] صلى الله عليه ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نخر [بنحر] (4) في يوم عيد.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أحمد والنسائي: إبراهيم بن يزيد متروك (1) وقال يحيى: ليس بشيء.

936 - حديث آخر في ذلك: أنا أبا أبو بكر محمد بن الحسين الحازمي (5) قال أخبرنا أبو منصور العكبري قال أنا أبو الحسن الحميمي قال نا أبى قيس قال نا أبو بكر القرشي قال نا يحيى بن المغيرة قال نا عبد الله بن نافع عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (6) قالت قال رسول الله ﷺ لما:

(1) ورمز السبوعي لصحته وتعقبه المناوي في فيض (ص 39، ج 6) قال ابن حجر في تفسير الازكاز: حديث غريب عبد الرحمن بن زيد العمي أحد رواه متروك. وهكذا قال ابن علان في الفنونات الريانية (ص 235، ج 4).
(2) ص أم عري: والصواب ما أثبتناه راجع لتوفيته العبر (ص 287، ج 3).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير والناسكاني وأبو علي الباهي في الجامع الصغير (ص 232، ج 6) والترغيب (ص 155، ج 2) وكتب العالم (المنتخب ص 731، ج 2).
(4) (٥) منص من ص.
(5) قلت: وفيه عمرو بن دينار قهرون قال الذهبي منفق على ضعفه كما في فيض القدير (ص 429، ج 5).
(6) ص: الحازمي. ولم أجد هذه النسخة في الانساني ولعله ما أثبتناه والله أعلم.
(7) أخرجه الترمذي (ص 352، ج 2) وابن ماجه (ص 233) والحاكم (ص 231، ج 4).
(8) وأبو حبان في المجروحين (ص 151، ج 3) أوردده الذهبي (ص 529، ج 4).

579
عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله تعالى من إحراق الدم وأنها لتأتي يوم القيامة بقروتها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض فطيباً بها نسخاً.


حديث في حج آدم عليه السلام

937 - أي نانا محمد بن ناصر قال أننا إسحاق بن مساعدة قال لنا أبو ابراهيم النصر آبادي قال أخبرنا المغيرة بن عمرو بن الوليد قال أخبرنا المفضل بن محمد الجندي قال لنا عبد الله بن أبي غسان بالله قال لنا أبو همام قال حدثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: كان البيت قبل هبوط آدم عليه السلام باقية حتى بواقتين من بواقتين الجنة، وكان له بابان من زمراء أخضر، باب شرقي وباب غربي، وفيه قناديل من الجنة، والبيت المعمور الذي في السماوات يدخله كل يوم شفعة ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة حذاء الكعبة الحرام، وإن الله تعالى لما أهبت آدم إلى موضع الكعبة [وهو مثل الفلك] منشة رعدته ونزل عليه الحجر الأسود وهو يتلألأ كأنه لؤلؤة

(1) هذا من أوهام المؤلف رحمه الله وابنه المتوفي في الفيض (ص 458، ج 5) فان عبدالله بن نافع هذا هو أبو بكر المغني وأما في الاستناد فهو عبدالله بن نافع الصالخ وهو ثقة في حفظه لين كلاً في التقرير. وقد قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاك: صحيح الاستناد. لكن تقديمه الذهبي بن سلسلة - أبا منى - وآخرين تركة وراجع لترجح التقدمه.

(2) 221، ج 12) وقال البخاري: إنه مرسلاً ووصلت ابن خزيمة كتاباً في المغني (ص 37، ج 1).

(3) س: بأخذنا

(4) أخبره المفضل الجندي والديلمي كان في المذكور (ص 137، ج 1) ورواية لا يرفق

(5) كتبنا مؤلفًا على ابن عباس كتبنا المغني (ص 137، ج 1)

حديث في حج رسول الله [صلى الله عليه وسلم]

٩٢٨ـ أبا سعيل بن أحمد قال: أنا ابن مسعدة قال: أنا حمزة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال: أنا ابن علي الوراق قال: أنا الفضل بن يعقوب قال: أنا ابن مسعدة من موسى قال: أنا أبو الربيع الصائح بن عاصم بن عبد الله عن سالم عن أبيه(٤) أن رسول الله ﷺ أزة أفاضل من غرفاً وهو يقول:

(١) ص: يا آدم من عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال: بني الله، والئبى من الدر المنور.
(٢) ذكره النهدي في الميزان (ص ٣١٣ ج ١) وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في الرواية (ص ٣٥٦ ج ٣).

٥٧١
إليك تغدو قلقة وضينها
اختالاً دين النصارى دينها

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال هشيم: أبو ربيع(1) يكذب. وقال الدارقطني: متروك.

حديث في الطواف

939 - أنا عبد الله بن محمد القاضي ويجي بن علي المدببر قالاً أخبرنا أبو الحسين بن النبوي قال ناب بن البغوي قال ناب هدية قال ناب حاد بن الجعد قال حدثنا قندة قال سمعت عطاء بن أبي رباح أن مولى لعبد الله بن عمرو حدثه عن عبد الله بن عمرو(2) عن النبي ﷺ، أنه قال: من طاف بالبيت سبعاً وصلح المقام ركعتين فهو عدل محرم.


940 - حديث آخر: أنا يحيى بن علي قال أنا جابر بن باسين عبد العزيز ابن علي وعبد الباق بن محمد قالاً نا المخلص(3) قال أخبرنا ابن صاعد قال نا عبد الله بن عمران قال نا يوسف هو ابن السفر عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس(4) قال: قال رسول الله ﷺ: أن الله عز وجل في كل يوم وليلة عشرين

(1) سن: ابن الربيع.
(2) أخرجه الطبراني في كنز (ص 262، ج 5).
(3) هو أبو طاهر محمد بن عبدالرحمن بن العباس البغدادي الذهبي، والمخلص يقال نا يخلص الذهبي من الغش، وقد اشتهر بذلك صاحب الترجمة راجع العبار (ص 56، ج 3) واللباب (ص 181، ج 3).
(4) رواه الطبراني في الأوسط وابن عمك وأبا داود في الكافي، وذكره ابن أبي حاتم في السنام (ص 776، ج 1697، ج 1) وذكره ابن أبي حاتم في الأتلاب (ص 427، ج 6) والذهبي في الميزان (ص 424، ج 4) والألباني في السلسلة الضعيفة رقم 187 فراجع إليه إن شئت التفاصيل.
ومائة رحلة تنزل على أهل البيت فستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون
للنااظرين.

941 - طريق آخر: أبتَنَأنا ابن خيرون قال أبتَنَأنا الجوهرية عن الدارقطني
عن أبي حامد بن حبان قال نا المفضل بن محمد الجندي قال نا عبد الوهاب بن
صالح قال نا سعيد بن سالم القذاح وسليم بن مسلم (1) عن ابن جريج عن عطاء عن
ابن عباس (2) عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما الطريق الأول ففي يوسف بن السفر
قال الدارقطني: تفرد به وقال أبو زرعة والناسبي: منروى الحديث. وقال حمَّام:
ليس بشيء. وقال الدارقطني: يكشف. وقال ابن حبان: لا يجل الإحتجاج به.
وأما الطريق الثاني ففيه سعيد بن سالم (3) قال يحيى: ليس بشيء. وفِيه سليم بن
مسلم قال يحيى: ليس بثقة. وقال أحد: لا يساوي حديثه شيئا. وقال النسائي: منروى
الحديث.

942 - حديث آخر: أنا الكروخي قال نا أبو عامر الأردي وأبو بكر
الغورجي قالا أخبرنا أبو محمد بن [أبي] الخراج قال حدثنا أبو العباس بن
محبوب قال نا الترمذي قال نا سفيان بن وكيع قال نا يحيى بن البان عن شريك

(1) ص: سليم، والمثبت من المجرحيين. ووقع في الهندية منه سليمان بن مسلم وهو أيضاً خطاً.
(2) أخبره ابن حبان في المجرحيين (ص 320، ج 1) والبيهقي في الإثبات كذا في كنز (ص
326، ج 5) وأبو ذر والازرق في أخبار مكة (ص 8، ج 2) كذا في القرى (ص 327، ج
ورواه الخطيب (ص 37، ج 6) وذكر عنه الجهني (ص 45، ج 4) من طريق محمد بن
معاوية البصريي حدثنا محمد بن صفوان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.
وأبو معاوية كاذاب كذا قال ابن معين والدارقطني: وذكره الإمامي في السلسلة المصنفة أيضاً.
وقال 188 في مرجع إليه.
(3) قلت: بل هو صدوق كذا قال ابن عدي ووثقه ابن معين كذا في التحذيب (ص 35، ج 4)
فلاسناد حسن لا بأسب كذا قال المنذر في الترغيب (ص 131، ج 2) إلا أن فيه ابن
جريج وهو مدلس وقد عنون.
عن أبي اسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس: قال:
قال رسول الله ﷺ: "من طاف بالبيت خمس مرات خرج من ذنبه كيّوم ولدته أمه.

قال الرمذي: هذا حديث غريب، سأَلَت عنه البخاري فقال: إما يروي هذا عن ابن عباس قوله.

قال المؤلف قلت: وفي الإسناد يحيى بن الونان قال أحمد بن حنبل: ليس بحجة.
وقال ابن المديني: تغير حفظه. وقال أبو داود: يخطر في الأحاديث ويقللها وفي الإسناد شريك قال يحيى بن سعيد: ما زال مختلطًا. وقال أبو حامد الرازي:
"كانت له أغاليط."

حديث في المرأة تعيش قبل الطواف

٩٤٣ - أنبأنا ابن ناصر قال: ن أبو غالب الباقلاوني قال: حدثنا البرقاني قال:
الدارقطني قال: روي الحسن بن عمار عن الحكم وعدي بن ثابت عن أبي حازم
عن أبي هريرة: "عن النبي ﷺ قال: أميران وليًا بأميرين، إمرأة تكون مع:

(١) أخرجه الترمذي (ص ٩٤٤، ج ٢).
(٢) ص: مخلطاً.
(٣) قلت: يحيى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيراً وقد تغري وأما شريك فهو أيضاً صدوق يخطئ كثيراً.
(٤) أخرجه البهتقي - وفي البشري النقيفي - في قولهما: كما في الفتح والمقابل في ترجمة عمرو بن
عثمان الباجي عن أبي شهاب عن يحيى بن سعيد بن صديق بن أبي مسلم عن أبي هريرة.
(٥) أخرج حديثه أن داؤد الكوفي ثنا أحمد بن عبد الغفار ثنا سفيان عن جابر. وقال سفيان: لا تعليم بهذا النص من وجه أحسن من هذا، إلا أن الأعمش لم يسمع من سفيان عن جابر، وقد روى عنه مائة حديث ولا روى هذا غير [عمرو بن] عبد الغفار.
(٦) كنا نرواه الباجي النقيفي (ص ١٩٧) والمقابل (ص ١٣٠). وقال الباهلي: عجبت من قوله: لم يسمع الأعمش من أي سفيان أنتهى. قلت: ذكره الذهبي في الميقات (ص ٢٧٢، ج ٣) من مسند الباجي وفه: حدثنا أحمد بن يزيد الدكوع ثنا عمرو بن عبد الغفار والله وعلوه وقع في النسختين لروائده الباجي خطأ ورواه أبو تيم في أخبار أصحابنا (ص ٨٨، ج ٢) بابناده عن:
القوم فتحيض فليس لهم أن ينفروا حتى تظهر فتوطح، والرجل يصلي على المجززة فليس له أن يرجع إلا إذا أهلها.

قال الدارقطني: وقد يروى موقعاً على أبي هريرة(1) ولا يثبت مرفوعاً.

حديث الحجر الأسود مبين الله فيه عن جابر وعبد الله بن عمر.

944 - أما حديث جابر: أنا أبو منصور القرز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا علي بن محمد بن علي الأيدي(2) قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد(3) قال أنا الحارث بن محمد، وأنا اسمعيل بن أحد قال أخبرنا اسمعيل بن مساعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال نأ أبو أحمد بن علي قال نأ علي بن محمد بن حارثة قال حدثني محمد بن علي الأيدي قالنا نأ ASAOFQ بن بشر الكاهلي قال نأ أبو مصدر المدني(4) عن محمد بن المنكدر عن جابر(5) بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: الحجر [الأسود] مبين الله في الأرض يصحف بها عبادة.

قال المؤلف: هذا حديث لم يصح، واسحاقي بن بشير قد كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث. قال: وأبو مصدر ضعيف.

675

أحمد بن داود عن عمرو الخلع الله أعلم. وحديث جابر أخرجه المحامي أيضاً كما في
كنز(ص 45 ج 6) والجامع الصغير(ص 95 ج 6) وقال الحافظ في الفتح(ص 90 ج 3) في استاد كل منها ضعفاً شديداً.

(1) قال النحائي في الميزان بعد ذكره من طريق البزار والبعقلي: وهذا المتن قد جاء من قول أبي هريرة من رواية ليث عن طلحة بن مصرف عم أبي هريرة قوله. ورواه منصور وشعبة عن الحكم عن حدثه عن أبي هريرة قوله انتهى.

(2) ص: الإفاضي. (3) ص: حداد.

(4) في البغدادي: المدائني.

(5) أخرجه الخطيب(ص 368 ج 7) وابن عساكر كما في الجامع الصغير(ص 110 ج 1) وذكره الآلباني في سلسلة الشعيفة(رقم 232).
945 ـ وأما حديث ابن عمرو: فأخبرنا عبد الجبار بن إبراهيم بن منده
قال أخبرني جدي أبو عمرو عبد الوهاب بن أبي عبد الله قال: نأ حدث بن القاسم
ابن مسعود قال: نأ سعيد بن سليمان الواسطي قال: نأ عبد الله بن المؤمن قال: سمعت
علاء بن أمية رضي الله عن عبد الله بن عمرو (1) قال: قال رسول الله ﷺ:
يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قيبس له سمان وشفتان يشهد من استلمه
بالحق وهو يمين الله عز وجل الذي يصافح بها عبادة.

قال المؤلف: وهذا لا يثبت قال أحمد: عبد الله بن المؤمن أحاديثه مناكير.
وقال علي بن الجنيد: شبه المتروك.

حديث في الصلاة في الحرم
946 ـ أنبأنا به محمد بن ناصر الخاـضق قال أنبأنا أبو منصور [محمد بن
الحسن المقوى قال: أنبأ أبو طلحة القاسم بن أبي المنذر عن أبي الحسن القطان
عن] (3) محمد بن ماجه قال: حدثنا هاشم بن عمر قال: حدثنا أبو الخطاب الدمشقي
قال: نأ زكية أبو (4) عبد الله الأطفائي عن أنس بن مالك (5) قال: قال رسول الله ﷺ:
صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل خمس وعشرين
صلاة، وصلاته في المسجد (6) الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة، وصلاته في
المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجد يخمسين ألف صلاة،
وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال أبو حامد ابن حبان (7): رزيق ينفرد

(1) ص: عطاء بن الحسن بن رباح. والمنبت من المندل.
(2) أخرجه أحمد (ص 311، ج 2) والحاكم (ص 457، ج 1) والظفري في الأوسط كما في
الرواية (ص 247، ج 3) وابن حكيم في الترغيب (ص 194، ج 2) وقال المندل:
ASNADNESSHIN. وصححة الحاكم. لكن قال الذهبي: عبد الله بن المؤمن واه. (4) ص: رزيق بن عبادة.
(3) سقط من ص.
(5) أخرج ابن ماجه (ص 103). (6) ص: مسجدي.
(7) ص: الوحد ثم ابن حبان.

576
حديث في صيام رمضان بالمدينة وصلاة الجمعة بها

947 - أخبرنا عبد الأول قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو محمد [بن] أبي شريح قال ناسخ بن صاعد قال لنا هارون بن موسى قال لنا الموسلي عن القاسم بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ: صيام شهر رمضان في المدينة كصيام ألف شهر في سواها، وصلاة الجمعة بالمدينة كالف صلاة في سواها.


(2) ص: أبو محمد أبي شريح والتصويب من اللباب (ص 195، ج 2).

(3) كذا في ص ولهه الموصلي.

(4) وأخرج الطبراني نحوه عن بلال كأ في الزوالد (ص 301، ج 3) وأودره الذهبي أيضاً في الميزان (ص 473، ج 2) وقال الهيشمي: وفيه عبد الله بن كثير وهو ضعيف.

(5) كذا في ص ولهه قاسم. والله أعلم.
كتاب السفر و الجهاد

حديث في التقليد بالسيف

948 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهر الصدقي عن أبي حامد ابن حبان قال نا إبراهيم بن اسحاق الأفناطي قال نا لورين قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الرحمن الجوزي عن خصيف عن مجاهد عن أبي هريرة (1) عن النبي ﷺ قال: من تقلد سيفاً في سبيل الله قلده الله يوم القيامة في شاهين من الجنة لا تقوم لهما الدنيا وما فيها من يوم خلقها الله عز وجل إلى يوم يقيمهها، وصلت عليه الملائكة حتى يضعها عنه، وإن الله يباهي ملائكته بسيف الغازي وريحه وسلاحه، فإذا باهى الله عز وجل بعد من عباده لم يعذبه أبداً.

فإنما ظن أن المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: عبد العزيز يروي أشياء لا أصل لها، قال أحد بن حنبيل: أضرب على حديثه.

حديث في الغزو في البحر

949 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهر الصدقي عن أبي حامد ابن حبان قال نا محمد بن دليل بن بشير قال نا أحمد بن عبد المؤمن المروزي قال نا خالد بن يزيد العمري قال نا الثوري عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن دينار عن

(1) أخرججه ابن حبان في المجروحين (ص 139، ج 2) وأبو عمر بن حيوه في جزءه من حديث أبي هريرة كما في ابن عراق (ص 184، ج 1) وأورده الذهبي أيضاً في الميزان (ص 323، ج 2).

578
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: غزوة في البحر كعشر غزوات في البر، ومن قطع البحر فأجز الأبحر فكأنها خاص نواحي البحر كلها، والمائدة في البحر كالمسطح في دمه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال ابن حبان: خالد بن يزيد يروي الموضوعات عن الاثبات.

حديث في بع السلاح في الفتنة

95 - أيبنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن بكران قال أخبرنا
العمتiqué قال أنا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا محمد بن اسحاق قال نا عمر
ابن سهل المزني قال نا بحر بن كنز عن عبد الله القيطي هو ابن أبي بشر عن أبي
رجل عن عمران بن حصين. قال: نهى رسول الله ﷺ عن بع السلاح في
الفتنة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وقد رواه محمد بن
مصوب القرطاشي عن أبي الأشهب عن أبي رجاء فرعوه ووقفه تارة على عمران
ابن حصين، فأما بحر بن كنز فقال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه كل الناس
أحب إلي منه، وقال النسائي والدارقطني: متروك وأما محمد بن مصعب فقال يحيى
ابن معين: ليس بشيء.

(1) أخرجه ابن حبان في المجرينين (ص 285، ج 1، الحاكمة (ص 143، ج 3) من طريقه
عن عبد الله بن صالح لما يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عطاء عن ابن عمرو، وقال
صححه على شرط البخاري وواصفه الذهبي، قلت: وذكره النصعي في الجامع الصغير من
طريق الحاكمة (ص 70، ج 2) وروما له تضعفه وتبيه المنافي في الفقيه (ص 441، ج
4) وذكر كلام ابن الجزوي من العمل وهذا وهم منه لأن طريق الحاكمة ليس فيه خالد بن
يزيد. بل في استناده عبد الله بن صالح كتب الليث ندم فيه من تكم له صدوق كثير الغلط
ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة كما في التقرب (ص 271) والله أعلم.

(2) أخرجه العقيلي في ترجمة محمد بن مصعب والبزار كا في الرواية (ص 87، ج 4).

(3) قال في التقرب (ص 471): صدوق كثير الغلط.

579
حديث في عدد السرايا والطلاع

951 - أبنا الخبري قال أبنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا البيو قال نا داود بن رشيد قال نا عبد الملك بن محمد أب الزرقان قال نا شيخ من عائلة (1) الله يقال له أبو سلمة. وأخبرنا أبو بشقى قالنا الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ صل الله عليه وسلم قال: خير الرفقة (3) أربعة وأربعون وخير السرايا أربعون وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يوتي إلا أربعة آلما من قلة (3).

قال المؤلف: أبو سلمة هو الحكم بن عبد الله بن خطاف وأبو بشقى هو الوليد بن محمد الموتري وكلاهما ليس بمنبالها قال الدارقطني: كان الحكم يضع الحديث وقال يحيى: الموتري كاذاب.

حديث في فضل الرباع

952 - أبنا عبود الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أبنا محمد العتيقي قال أنا يوسف بن الدخيل قال أنا العقيلي قال أنا عبد الله بن الحسين قال أنا جدي قال أنا موسى بن أبي الفضل بن زياد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد المطلب عن سليمان بن الحجاج عن خالد بن مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد (1) قال سمعت النبي ﷺ يقول: إن لكل شيء شبحا وشبح الجهاد الرباع في سبيل الله عز وجل.

---

(1) ص: عابد الله. (2) ص: خير الوقف. (3) وأخرج الترمذي (ص 379، ج 2) وأبو داود (ص 441، ج 2) والحاكم (ص 101، ج 2) عن ابن عباس بلفظ: خير الصحابة أربعة وأربعون السرايا أربعون وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب لنا عشر ألفا من قلة. وقال أبو داود: والصحح أنه مسلي. وقال الترمذي حسن غريب. وقال البخاري في الفجر (ص 474، ج 3) ولم يصححه (الترمذي) لأنه يرى مسندا ومرسلًا ومضلاً قال ابن المقدان: لكن هذا ليس بعلة فأقرب صحته انتهى.

(3) أخرجه العقيلي في الضعفاء، وأبو داود في الميزان (ص 199، ج 2).


قال المؤلف: هذا حديث منكر لا يعرف إلا بسلمان ولا يتابع عليه وكان سلمان منكر الحديث.

954 - حديث آخر في ذلك: أنا المحمدان بن عمر الأرموي وابن عبد الملك وعبد الرحمن بن محمد القزاز والحسن(2) بن علي الخياط قالوا لنا عبد الصمد بن الأمام عن أخبرنا الدارقطني قال نا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن زينب قال نا الحارث بن عمير عن حيدر عن أنس(3) قال: سئل رسول الله ﷺ عن أجر الرباط؟ فقال: من رابط ليلة حارساً من وراء المسلمين كان له أجر من خلفه من صام وصلي.

(1) قلت: بكر بن خنيس صدوق له أغلظ أفرط فيه ابن حبان كأ في التكريب (ص 65) وأما سلمان فقال الذهبي: لا يعرف. وقال العقيلي: هذا لا أصل له كما في الميزان.

(2) ذكره العقيلي والحافظ في اللسان (ص 5،1، ج 3) والسيوطي في الجامع الصغير (ص 170، ج 2) وله استاد آخر عند العقيلي في ترجمة ابن عبد الحميد - ووقع في فضي القدر (ص 134 ج 6) أنس بن جندل عن عوف عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً وقال: هذا حديث منكر. كان ابن حيدر بسيط عنه فليس هو من يبتغ به.

(3) ص: الحسن.

(4) أخرجه الدارقطني في الأفراط (رقم 7 من الجزء الثاني (14) وابن حبان في الجوهرتين (433 ج 1) والطبراني في الأوسط كأ في الرواية (ص 289 ج 5) وأوردته الذهبي في الميزان (ص 40 ج 1).

58
قال الدارقطني: تفرد به الحارث بن عمر (1) قال ابن حبان: كان الحارت
يروي عن الأئثاث الأشياء الموضوعات.

955 - حديث آخر: أن بنا بن خيرون قال أن بنا بن خيرون قال أن بنا بن خيرون قال
عن أبي حاتم بن حبان قال: قال خديحة بن محمد بن أبي السري قال: "رواد بن الحراج قال نا أبو النعيم (2) الأنصاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن
عائشة (3) قالت: قال رسول الله ﷺ: "من رابط ثلاث ليلًا سدراً (4) فقد أدرك
رباط سنة.

قال ابن حبان: أبو النعيم يروي عن هشام المناكير التي ليست من حديثه لا
يجوز الإحتجاج به بال حال.

حديث في فضل الرباط على الساحل

956 - أن بنا بن خيرون قال أن بنا بن خيرون قال أن بنا بن خيرون قال أن بنا بن
خاسن بن سفيان قال: "ناسر بن أبي جيل الدمشقي قال: "قلت بن محمد بن شبيب
(5) قال: «سفيان بن حبيب بن خالد بن أبي طلول عن أبي جهل: قال: قال
رسول الله ﷺ: "من حرس على ضفة البحر ليلة كان له كعبادة ألف سنة
صباهما وقيامهما، السنة ستون وثلاثية يوم، واليوم [مقداره] (7) كألف سنة.

(1) قال الهشمي: رجله ثقة. وقال المندري في الترغيب (ص 245، ج 2): اسمده جيد.
(2) قال الحلالي في الترتيب (ص 89)، الحارث بن عمر وثقه الحميدي وثقه حفظه في أحاديثه مناهير
(3) ضعنه بسبيها الأدي وابن حبان وغيرها فلما تغير حفظه في الآخر.
(4) ص: أبو اليمان النعيم.
(5) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 153، ج 3) وعنده الزهري في الميزان (ص 580، ج
(6) وقال في المجروحين: "لبيل سد وقدي أدرك رباط سنة.
(7) ص: النجوي.
(8) رواه ابن حبان في المجروحين (ص 317، ج 1) وأورده الزهري (ص 132، ج 2).
(9) في الميزان: "ليوب مقداره من المجروحين.

582
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(1) قال ابن حبان: سعيد منكر الرواية لا يجل الاحتجاج به إلا فيما وافق فيها التقات.

حديث في الرباط بعكة

۹۵۷ - أثبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر قال أنا العتيقي قال نويس بن أحمد قال في حديثي قالة محمد بن جعفر بن أبيه قالا: أنا اسحاق بن إبراهيم قالا: نويس بن محمد قال نأ عبد الحميد بن زيد العمي عن أبيه عن أبيه عن ابن السهلي في محرأ: إذا جاورتم الخمسين في مهاجري إلى المدينة فإنه سيكون جوار ورباط. قالوا: يا رسول الله ويكون بعكة بيت؟ قال الذي نفسي بيده ليجيئون عدو الكعبة ما ندرون من أي أرجائها يجيئون فإ رباط تحت ظل السماء مشرق ولا مغرب أفضل من رباط بعكة.


حديث في فضل حضور الحرب


(1) قال العقلي: هذا حديث غريبة لم وصحث لكان جمع ذلك الفضل الثلاثة ألف ألف سنة.
(2) ذكره العقلي في ترجمة عبد الحديث رعد العلي في الميزان (ص ۵۴۰ ج ۲).

٥٨٣
قال الدارقطني: وقد روي من وجوه والحديث غير ثابت.

حديث في خفض الصوت في الحرب


قال أحمد بن حنبيل: ليس بصحيح قال ولثابت بن زياد أحاديث مناكير.

وقال ابن حبان: الغالب على حديث الوهب. والصباح مطعون فيه.

حديث في احترق مناع الغال

960 - أخبرنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال:

نآ عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أبو سعيد مولى بن هاشم قال نا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سلمان بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم فوجد في مناع رجل غلول فسأل سالم ابن عبد الله فقال: عبد الله عن عمر فنهاج بالله قال: من وجدت في مناعه غلولاً فأحرقوه واحبسه قال: وأضربوه. قال فأخرج مناعه إلى السوق فوجد فيه مصحف سألانما فقال: بينه وتصدق به.
وهو حديث لم يتبع عليه ولا أصل له من حديث رسول الله ﷺ.

حديث في ثواب الشهيد

961 - روى العباس بن الفضل الأنصاري عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن الزهري (1) عن يزيد (2) بن شجرة عن جدار (3) قال: غزونا (4) مع رسول الله ﷺ، فلقينا عدواً فقال فهم الله وآثري عليه وقال: أيها الناس إنكم قد أصبحتم وعليكم من الله نعم فما بين (5) خضراء وصفراء وحمراء و في البيوت ما فيها؛ إذا لقيتم عدوكم فقدماً فإنه ليس أحد منكم يحمل في سبيل الله إلا أنزل الله إليه اثنتان من الحور العين فإذا ولي استنiniz منه، إذا استشهد فأول قطرة نقع من دمه يكفر عنه بها كل خطيئة ثم تحيا فتجلسان عند رأسه تسخان عن وجهه تقولان مرحباً فقد آن لك و يقول هو مرحباً فقد آن لك.

قال أبو عبد الرحمن السناوي: هذا حديث باطل رواه العباس بن الفضل وليس بشيء يرمى بالكذب. وقال أحد بن حنبيل: عباس بن الفضل روى حديثاً شبيهاً بالموضوع وضعفه. وقال يحيى: ليس بثقة. قال الدارقطني: ليس هذا الحديث محفظاً. وقد رواه يزيد بن أبي زيد عن مجاهد عن يزيد بن شجرة عن النبي ﷺ، و خالفه منصور والأعشم فرويه عن مجاهد عن يزيد بن شجرة موثقاً وهو الصحيح (1).

(1) ص: الأنصاري. والمثبت من الأصابة (ص 338). ج 1.
(2) ص: من ابن زيد بن شجرة.
(4) ص: غزونا.
(5) ص: ما من.
(6) وقال يحيى: حديث جدار ليس صحيح ولا نعلم الزهري روى عن يزيد بن شجرة شيئاً. وقال البغوي: إن الزهري لم يسمع من يزيد كما في الاصابة.
حديث في تلقي المسافر

962 - أنبأنا عبد الوهاب قال: نحن مجموعة من المظفر قال: أخبرنا العتيقي قال:
أخبرنا يوسف بن أهل قل: أنا العتيقي قال: حديثي أبي عثمان محمد بن أحمد بن
عباس بن أبي طيب التربيي قال: أنا مكي (1). قيل: عبد الله الثنيي قال: أنا سفيان بن
عبيدة عن أبي الزبير (2). قيل: ما قدوم جعفر من أرض الحبشة تلقاه
رسول الله ﷺ. فلما نظر جعفر إلى رسول الله ﷺ حجمل، قال: سفيان: يعني
مشى على رجل واحد إذاعنا لرسول الله ﷺ، فقبل رسول الله ﷺ ما بين
عبيده، قال له: يا أخي أنت أشبه الناس بطلقي وخلقي وخلقتي من الطينة التي
خلقت منها (3).

قلت: هذا حديث لا يصح ولا يعرف إلا مكي (4).

حديث في قدوم السافر إلى بيته بشيء

963 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا المجوهر عن الدارقطني عن
أبي حاتم بن حبان قال: أخبرنا مكحول قال: أنا عبراهم بن مرووق قال: حفص بن
عمر الأنصاري قال: أنا ثور (1). بن يزيد قال: حديثنا يزيد بن مرثد عن أبي رهم (2).
قال سمعت النبي ﷺ يقول: إذا رجع أحدكم من سفر فليرجع إلى أهله بهدية، فإن
لم يجد إلا أن يلقي إلى أهله (3) حجرًا أو حزمة حطب فإن ذلك مما يعجبهم.

________________________
(1) ص: مكحول. (2) ص: أبي الرحب.
(3) ذكره العتيقي في ترجمة مكي وعنه اللطيف في الميزان (ص 179، ج 4) ورواه الطبري في
الأوسط كما في الزوائد (ص 762، ج 9).
(4) الزوايدة من الزوائد وفي العتيقي إلى قوله: وخلقي. فقط.
(5) قال العتيقي: غير محفوظ ووري عن سفيان مناكير.
(6) ص: لوين بن زيد.
(7) ذكره ابن حبان في المجريج (ص 259، ج 1) وابن طاهر القيساري في تذكرة
الموضوعات (ص 23).
(8) وفي المجريج (طبق حب) يلقي في خلائه حجراً.

586
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: حفص بن عمر يقول
الأحبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية.

964 - حديث آخر: أخبرنا عبد الخالق قال أنا عبد الرحمن بن أحد قال
نا ابن بشران قال أخبرنا الدارقطني قال حدثنا ابن عجل قال نا حجة بن العباس
قال نا عتيق بن يعقوب قال نا محمد بن المنذر بن عبيد الله عن هشام بن عروة عن
أبيه عن عائشة(1) عن النبي ﷺ قال: إذا قدم أحدكم من سفر [فليهد لأهله
فليطرفهم] (2) ولو بجحارة.

قال المؤلف: وهذا لا يصح قال ابن حبان: محمد بن المنذر(3) يروي عن
الاثبات الموضوعات لا يجل كتب حديثه إلا على الاعتبار وعتيق مجهول.

(1) أخرجه ابن حبان أيضاً (ص 359 ج 3) والبيهقي في شعب الآببان كذا في الجامع الصغير
(ص 31 ج 1). (2) الزيداء من الجامع الصغير.
(3) تابعه يحيى بن عروة كذا في القدير (ص 515 ج 1) وأما عتيق بن يعقوب فذكر الحافظ في
اللسان (ص 139 ج 4) ذكر ابن خلدون أن زكريا بن يحيى الساجي قال: أن
روي عن هشام بن عروة حديثاً منكرًا وكان رواه عن هشام بواسطة لكن لما تفرد به نسب إليه
قال ووثقه الدارقطني وقال الرازي بلغني أنه حفظ الوطأ في حياة مالك أنهى. وذكره ابن
حبان في الثقات. وله شهاد عن أبي الدرداء عند الطبراني من مسنود الشاميين (ص 128 ج 3)
بلفظ: من سائر منكم فليراجع إلى أهله هديتهم فويهم حكم بن خدام قال أبو حام: متروك
الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث كذا في البخاري (ص 585 ج 1). ورواه أبو نعم
في أخبار أصبهان (ص 120 ج 1) عن ابن عمر وفي استناده اسحاق بن نجيع وقد كذبوه
كذا في التقرير.

587
كتاب البيع والمعاملات

965 - أنا علي بن أحمد الموحد قال أخبرنا هناد بن إبراهيم السيفي قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ يقول سمعت أبا الحسن عبد الله بن موسى بن الحسن الجوهر يقول سمعت بركة بن المبارك يقول سمعت أحمد بن المسكي الساوي يقول سمعت الغمل بن نبان العبدادي يقول سمعت أبا العثمان الشاعر يقول سمعت الأعشى يقول سمعت أبا وأهل يقول سمعت عبد الله بن مسعود (1) يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: الرزق يأتي العبد على أي سيرة سار لا تقوى متق بزائده.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وفيه مجهول وهملا لا يوثق به.

966 - حديث آخر في ذلك: أنا إسحاق بن أحمد قال أنا ابن مسعد (2) قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال لنا أبو أسد بن عدي قال نا محمد بن أحمد بن هارون قال نا الحسن بن زيد الجنص قال لنا إسحاق بن يحيى بن عبد الله التعميمي قال لنا مصبر عن عطية عن أبي سعيد (3) قال سمعت النبي ﷺ يقول: إن

(1) أخرجته أبو علي في فوائده باسناده عن إسحاق بن علي عن أبي العثمان كذا في اليسان (ص 320، ج 1) والمقاصد (ص 120) قال الذبيحي (ص 239، ج 1) باطل. ورواية ابن حبان في المجروحين (ص 133، ج 3) عن سفيان عن شفيع عن ابن مسعود بخلاف يسير. وذكره الذبيحي أيضاً (ص 274، ج 4) ووقع في المجروحين سفيان بن أبي مسعود وهو غلط.
(2) ص: ابن مسعود.
(3) أخرجته ابن عدي في الكامل والطبراني في الصغير (ص 251، ج 1) ومن طريقه أبو نعم في =
الرزق لا تنقصه المعضية، ولا تزداد فيه الحسنة، وترك الدعاء مميتة.

قال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل ليس يرويه عن مسن غير
اسمه، وكان يحدث عن الثقات، بالبواطيل. وقال الدارقطني: كذاب
مترك.

حديث في الخث على الكسب

٩٦٧ - أنا أبو منصور القرزاز(١) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ
قول أخبرني محمد(٢) بن عمر العكاري، قال: أخبرنا أبو طالب عبد الله بن
محمد بن عبد الله قال: أخبرنا عمي: أبو العباس أحمد بن عبد الله في أجازه لنا أن أحد بن
عيسى المصري قال حدثنا نعم بن سالم(٣) عن أنس(٤) عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال
خيركم [من لم يتبرك] أخره لدنياه، ولا دنياه لأخرته، ولم يكن كلاً على الناس.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح(٢) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حبان: نعم.

يبعض الحديث على أنس.

٩٦٨ - حدث آخر: أنا اسماعيل بن أحمد، قال: أنا ابن مسيدة، قال: أخبرنا
جبريل قال حدثنا ابن عدي، قال: نا الحسن بن سفيان قال: نا شبان قال حدثنا أبو
الريع السمان عن عاصم بن عبيد الله عن سالم عن أبي(٤) قال: قال رسول الله

= أخبار الصحاب (١٣٦، ج ٤) لكن وقع فيه أحد بن يزيد الملاصق وهو خطأ
والصواب الحسن بن يزيد. وذكره الهيثمي في الزوائد (٢٧، ج ٥) والسيوطي في الجامع
الصغير (١٩٧، ج ١).

(١) أخبر الهيثمي، وفيه عتبة الموتى وهو ضعيف.
(٢) ص: أبو منصور القرآن.
(٣) ص: محمد.
(٤) ص: نعم عن سام. وهو يغم بن سام بن نصير مولى علي رضي الله عنه مشهور بالضعف راجع
المسلم (١٤٥، ج ١٢).
(٥) أخبار الخطب (١٠٢، ج ٤) والدلليمي كما في فيض القدير (٤٩٩، ج ٣).
(٦) العجب على السيوطي حيث رمز له بالتصحيح في الجامع الصغير (١١١، ج ٢).
(٧) أخبار الطبراني وابن عدي والبيهي في شعب الآثام وابن جحش كما في كنز (٥، ج ٤).
والملقي (١٣، ج ٢) وأوردوها الذهبي في الميزان (١٣٧، ج ١).

٨٩
حديث في شكر التعبد ودفع الهم

حديث يُلمع

969 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال
أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال نا الحسين بن محمد السوطي قال نا محمد بن اساعيل
الرازي قال نا أبو حامد بن اديس قال نا أبو نعيم قال نا الأعشى عن حيد
عن أنس (1) أن النبي ﷺ قال: أن تظفرت عليه النعم فليكثر الحمد الله، ومن
كُرِّرت همومه فعله [بالاستغفار، ومن ألب عليه] (2) الفقر فليكثر من قول لا
حول ولا قوة إلا بالله.

قال الخطيب: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل لا أعلم جاء به إلا محمد بن
اساعيل وكان غير ثقة.

حديث في ذم السوق

968 - أنا محمد بن عبد الملك قال أنبانا الجوهري عن الدارقطني عن أبي
حمام البستي قال نا أحمد بن أبي أيزيز قال نا عبد الله بن محمد الخرثي قال نا
زيد بن سفيان قال نا سليمان السهمي عن أبي عثمان النهدي عن سليمان (3) قال: قال
رسول الله ﷺ: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها
معركة الشيطان أو مربطه وبا ينصب خاتته.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج بزيد

(1) أخرجه الخطيب (ص 52 ج2). (2) سقط من الأصل.
(3) أخرجه ابن حبان في المجرمرين (ص 100 ج3) والطبراني في الكبير كما في الزوائد (ص
77 ج4).
حديث من تصلح التجارة

971 - أبانا ابن خيرون قال أبانا الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حامد ابن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا محمد بن المتوكل بن أبي السري قال نا عبد الرزاق قال نا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: لا خير في التجارة إلا كسبٌ. تاجرٌ إن باع لم يبد وان إشتري لم يدم وإن كان عليه أيسر القضاء، وإن كان له أيسر التقاضى، وأتى الحلف والكذب في بيعه كله.


حديث في المكال والميزان

972 - أبان الكروخى قال نا الأزدي والغوري قال: نا ابن [أبي] الجراح قال حدثنا ابن عمرو قال نا الترمذى قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال:

(1) قلت: ورواه الخطيب (ص 426، ج 12) بإسناده عن القاسم بن يزيد أبي محمد المقرى، حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سليمان مرفوعاً. ورواه الطرفي أيضاً في الكبير.

(2) قال المهمشي: القاسم بن يزيد فان كان هو الحرمي فهو ثقة وبقية رجال الصحيح أنه يه من الزوايد (ص 77، ج 4). قلت: بل القاسم هذا هو أبو محمد المقرى، الوزان قال ابن أبي سعد كان شيخ صدوق من الأخبار كنا في بغداد.

(3) أخرجنا ابن حبان في المجروحيين (ص 188، ج 1) وأورده الذهبي في المزان (ص 317، ج 1).

(4) أخرجنا الطرفي في الأوسط كما في الزوايد (ص 72، ج 5) وأورده الذهبي في المزان (ص 195، ج 3).

591
نا خالد بن عبد الله الواثق عن حسن بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس:
قال: قال رسول الله ﷺ لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرني هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حدث الحسين ابن قيس، كذبه أحمد وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك.

حديث في أداء الأمانة:


قال: قال رسول الله ﷺ: أد الأمانة إلى من أثمنك ولا تخف من خانك.


عبد الجبار قال: أنا أبو الطيب الطبري قال: أنا النسابوري قال: أنا أبو بكر.

فقال: قال رسول الله ﷺ: أد الأمانة إلى من أثمنك ولا تخف من خانك.

(1) أخرجه الترمذي (ص 220، ج 2) والحاكم (ص 31، ج 2).
(2) قال الحاكم: صحيح الاستدلال ولم يخرجاه. لكن تعلقه النهي في تطليبه من المنذر في الترغيب (ص 568، ج 2).
(3) محقق من كتب.
(4) أخرجه الترمذي (ص 231، ج 2) وأبو داود (142، ج 3) والدارقطني (ص 35، ج 3) والحاكم (ص 264، ج 2) وإبراهيم بن عبد الله بن سعيد قال: أنا ابن شوذب عن أبي النعيم عن أناس.
(5) أخرجه الدارقطني (ص 35، ج 2) والحاكم (ص 42، ج 3) والطبراني في الكبير والصغير (ص 161، ج 1) كما في الروائد (ص 145، ج 4).
975 - طريق آخر: أنا عبد الوهاب قال أخبرنا المبارك بن عبد الحبار
قال أخبرتنا ظاهر بن عبد الله قال علاني على عمر قال ماء ابراهيم بن محمد العمري
قال نا أبو كريب قال نا محمد بن ميمون الزعفراني قال نا حيد الطويل عن
يוסף بن يعقوب رجل من قريش قال حدثني أبي بن كعب (1) قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أت أمانة إلى من [أسنةكم] ولا تنم من خانك.
قال المؤلف: هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح (1)، أما الطريق الأول فقال
أحد: [سريك وقيس]. كنا كثير الخطأ في الحديث. وأما الطريق الثاني
ففي أبو بني سويد قال ابن المبارك: ارم به. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال
النسائي: ليس بثقة. وأما الطريق الثالث فيوصف بن يعقوب مجهول وفيه محمد بن
ميمون قال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يقبل الإحتجاج به.

حديث في فضل ما يتجز فيه

976 - أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر قال أنا
أحد بن محمد العتيقي قال أنا ابن الدخيل قال نا العقيل قال نا الحكم بن اسحاق
النسيري قال نا عبد الرحمن بن أبو بس جعفر السكوري قال نا العطاف بن خالد

(1) أخرجه الدارقطني (ص 35 ، ج 3) وراجع لتخريجه كنز (ص 28 ، ج 3).
(2) قال ابن الطالب: والمناع من تصحيف أن شريكًا وقيس بن الربيع مختلفاً فيها. وقال أبو حام:
روى - طلق - حديثاً منكرًا كذا ذكر ابنه في العمل (ص 375 ، ج 1) والمحافظ في بلوغ القرآن
والذهبي في الميزان (ص 440 ، ج 1). ولكن قال الترمذي هذا حديث غريب. وقال الحكيم:
صحح على شرط مسلم ووافقه الذهبي الثالث. وفيه نظر قال شريكًا انا أخرج له مسلم متبعة
كما صرح الذيه في الميزان. ونقل المندры تفسير الترمذي وأقره وذكره الشيخ الألباني في
ملسماته الصحيح (رقم 424) وقال الطريق الأولى حسن وهذه الشواهد والطرق ترقى إلى
درجة الصحة لاختلاف محارجها وأخلوها عن متمم انتهى ولهذا قال الشو链 في البيل كذا
في التحفة (ص 262 ، ج 2).
(3) ذكر الحافظ في التلخيص (ص 270) كلام ابن الجوزي هذا وقال: نقل عن الإمام أحد أنه
قال: هذا حديث بطل لا أعرفه من وجه بصح.
(4) قال الهشمي: رجال الكبير ثقات والله أعلم.

593
المخرومي عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أذن الله لأهل الجنة بالتجارة لتباعوا بينهم بالعطر والبر.


حديث في بيع الفطر

978 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال: أنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنا محمد ابن أحمد بن رزق قال أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: أنا عبد الله بن

(1) أخرجه العقيلي في ترجمة عبد الرحمن وأبو نعم في الخليلة (ص 365، ج 1) والطبراني في الصغير (ص 424، ج 1) وأبو داود الذهبي في الميزان (ص 556، ج 2) والحافظ في اللفظ في اللفظ (ص 406، ج 3) والسيوطي في الجامع الصغير (ص 128، ج 2) والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 389) فثبته إياه.

(2) ص: لأن أم أحمد لأهل الجنة.

(3) ص: عمر بن حفص السافي. والثابت من السافين والله أعلم.

(4) أخرجه أيضاً الباجي وأبو يعلى كوا في الزوائد (ص 431، ج 9) وذكره الألباني أيضاً في الضغيبة (رقم 930).

(5) يأبض في الأصل. (6) ص: المطاف بن خالد.

(7) قال الهيثمي: وفيه السمايل بن نوح متروك وأنا تعليل المؤلف على عمر بن حفص فلم نفهمه وأنه كلام أحمد على عمر بن حفص العبدلي الذي يروي عن التابعين. راجع اللسان (ص 299، ج 4) والضعفاء للمؤلف والله أعلم.
أحمد قال حدثني أبي قال نا محمد بن السباك أبو العباس عن يزيد بن أبي زيد عن المسبب بن رافع عن عبد الله بن مسعود (1) قال رسول الله ﷺ: [لا تشروا السمك في الماء فإنه غرر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (2) عن رسول الله ﷺ، وإنما هو من قول ابن مسعود رواه هشام وزائدة كلاهما عن يزيد قل يرفعه فيمكن أن يكون يزيد قد رفعه في وقت فإنه كان يلقن فيتلقن ويمكن أن يكون الغلط من ابن السباك (3)، وقد قال علي ويحيى: يزيد لا يحتاج به.

حديث في بيع الكلب واهر

979 - أخبرنا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي أحمد بن حنبيل قال نا أبو سلمة قال نا الحسن ابن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر (4) بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن مثن الكلب إلا الكلب المعلم.

قال يحيى: الحسن ليس بشيء. وضعنه أحمد وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: هذا خير بهذا اللفظ لا أصل له.

(1) أخرجه الخطيب (ص 379، ج 9) وأحمد في مسند (ص 388، ج 1) والبيهقي (ص 340، ج 5) وأورده الذهبي في الميزان (ص 584، ج 3).

(2) قال البيهقي: وفيه أرسل بين المسبب وابن مسعود والصحح ما رواه هشام عن يزيد موقوفاً ورواه أيضاً سفيان عن يزيد موقوفاً على عبد الله وصح وقفة الخطيب والدارقطني أيضاً كما في التخليص (ص 235).

(3) قال الهشمي في الزوائد (ص 80، ج 4) محمد بن السباك لم أجد من ترجه وثبتهم نقالات. قلت ذكره الحافظ في تمجيل المنعة (ص 364) والذهبي في الميزان (ص 584، ج 3) وقال: بل معروف وهو الواعظ المشهور واسم أبيه صبح، قال ابن المغربي: صدوق. وقال مرة: حديثه ليس بشيء. ذكره ابن حبان في التقويم.

(4) أخرجه أحمد (ص 317، ج 3) وابن حبان في المجروحين (ص 372، ج 1) والدارقطني (ص 73، ج 3).

595
980 - أخبرنا ابن يوسف قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال نا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر النيسابوري قال نا اسحاق بن الجراح قال نا الحميم بن جبيل قال نا حيدر بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر (1) أن النبي ﷺ نهى عن نحن السنور والكلب إلا كتب صيد.

قال النسائي: هذا حديث منكر ليس بصحيح (2).

981 - أخبرنا الكروخي قال أنا الأزدي والغزوري قلنا أنا ابن [ أبي ] المجرح قال نا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا علي بن حجر وعلي بن حشرم قلنا حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (3) قال:

"لي رسول الله ﷺ عن نحن الكلب والسنور.

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، وقد روي عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطرابوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد حدثنا يحيى بن موسى قال نا عبد الرزاق قال نا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر (1) قال نهى رسول الله ﷺ عن كل هر وثمته. قال: وهذا حديث غريب وعمر بن زيد لا يعرف كبر أحد روى عنه [ غير ] عبد الرزاق.

قال المؤلف: وقال ابن حبان: عمر ينفرد بالمناكر عن المشاهير حتى خرج عن حد الإحتجاج به.

حديث في الرجل يشتري العبد فتسر له ثم بدى عيباً

982 - أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر أحمد بن

(1) أخرجه النسائي (ص 357، ج 2) والمدارقجي (ص 237، ج 3).
(2) قلت: ورواه سلم (ص 20، ج 2) عن معتق عن ابن أبي الزبير قال سألت جابرًا عن نحن الكلب والسنور فقال زجر النبي ﷺ عند ذلك وهذا استاد صحيح.
(3) أخرجه الترمذي (ص 328، ج 1) والبيهقي (ص 32، ج 6) وأبو داود (ص 296، ج 3) والدارقطني (ص 72، ج 3) والحلام (ص 35، ج 2).
(4) أخرجه الترمذي (ص 358، ج 2) والبيهقي (ص 11، ج 6) وابن حبان في المجروحين (ص 83، ج 2) والحلام (ص 35، ج 2) وأورده الذهبي في الميزان (ص 198، ج 3).

997
حديث في اختلاف المتباينين

983 - أنا أساعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعودية قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال ن أبو أحمد بن سعيد قال حدثنا علي بن الحسن الرازي قال

(1) أخرجه الخطيبي (ص 298، ج 8) وقلة الترمذي (ص 267، ج 2) وأبو داود (ص 204، ج 2) والنسائي (ص 568، ج 1) وأبي ماجه (ص 163، ج 49) وأحمد (ص 452، ج 227، ج 6) والحاكم (ص 15، ج 2).

(2) أخرجه من طريقه ابن ماجه (ص 162، ج 3) والدارقطني (ص 53، ج 2) وأبو داود (ص 305، ج 2) والحاكم (ص 567، ج 6) والبيهقي (ص 326، ج 2).

(3) قال ابن عدي في ترجمة يعقوب بن الوليد: هذا حديث مسلم بن خالد عن هشام سرقه يعقوب هذا وخالد بن مهران وهو جهل كيا في اللسان (ص 387، ج 2).

(4) تابعه عمر بن علي المقدسي وهو منقوذ呀 احتجاج عند الترمذي (ص 610، ج 2) والبيهقي (ص 567، ج 2) وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن خالد، واستغله محمد بن أساعيل، هذا الحديث من حديث عمر بن علي أنهى وذكر المنذر أيضا عن الترمذي قال قلت أيا للبخاري - تراه تدليساً؟ قال: لا. وحكى البهقي عن الترمذي أنه ذكره محمد بن أساعيل وكانه أعجبه. قال المنذر: وهذا استاذ جيد ولذا صححه الترمذي وهو غريب كما أشار إليه البخاري. الترمذي كلا في الموء (ص 567، ج 2) وتبعت الشيخ الشاكر في تعلقه على الرسالة (ص 449) قلت: عمر بن علي كان ثقة لكن كان يائساً شيئاً شيداً كما يقول البخاري ورواه عن هشام بالعنامة قال ذهبي في الميزان (ص 414، ج 3) ذكره ابن عدي فساق له خصى أحاديث استغاثة منها حديث عبان حديثنا يحيى بن خلف حدثنا عمر بن علي عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال...
قال نا أبو بكر بن عياش عن سعيد يعني ابن المرزبان عن الشعبي عن عبد الرحمن
ابن عبد الله عن أبيه: قال: قال رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان فالقول
قول البائع.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، أما سعيد فقال
به: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال الفلاس: متروك الحديث. وقال ابن
جعفر: كثير الوهم فاحش الخطيأ. وأما إبراهيم فقال ابن عدي: له أحاديث
مناكير.

---

قضى أن الخراج بالاضمان، فها يعرف لمسلم بن خالد عن هشام الفكلاهإ هذا يدل على أن
أصل الحديث هو حديث مسلم بن خالد وله ضعف والله أعلم، وقد تابعه خلف بن خفاف
أيضاً عند الترمذي والشافعي في الرسالة (ص 488) والبيرةق وأحمد (ص 494، 608
1161، 1267، 237، ج 6) والحاكم وابن ماجة والطيليسي (ص 206) والنسائي (ص
295، 296) وأبو عبد في الأموال (ص 32) وابن الجارود (ص 294) ولكن قال
البخاري: هذا حديث منكر ولا يأخذ عند غير هذا الحديث. وقال أبو حاتم: لم يرو عنه-
أي خلف - غير ابن أبي ذبابة وليس هذا منساد يقوم بشهادة الهجاء كما في العون (ص 305
، ج 3) ولكن حسن الترمذي ونظير الشيخ الشاكر في تعلقه على الرسالة (ص 450) وقال:
ولقد روى عنه غير ابن أبي ذبابة خلافاً لما زعمه أبو حاتم فقد نقل الجهية في الميزان والحافظ في
التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضاً الهيثم بن جبل عن يزيد بن عياش عن خلف فظهرت صحة
الحديث بعده النهير. قلت في بعض عينى نظر لأن يزيد بن عياش متوفى مشهور وقد كتب
ماثل كنا في الميزان والتهذيب، أما يرفع اسم الجهية من روى عنه نakening، نعم وثقة - أي
خلف - ابن وضاح وذكره ابن حبان في التقليدان كنا في التهذيب (ص 75، ج 1) وإذا قال
في النصيب (ص 585) مقبول. وأما ما ذكر النافع في التهذيب: وفي سما ابن أبي ذبابة
منه عند نظر، ففي نظر لأنه قد ثبت تصريح سماه من خلف في المندى وقد صحجه جامع
من المحدثين منهم الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابن الجاردي والحاكى وابن القطان كما في
العوين واللهم أعلم.

(1) أخرجه الدارقطني (ص 30، ج 3) والبيرةق (ص 322، ج 5) والترمذي (ص
33، ج 6) وأبو داود (ص 305، ج 3) والسناوي (ص 235، ج 2) وابن ماجة (ص
159) وأحمد (ص 677، ج 1) وغيرهم من طرق بالغاظة ذكرها الخوافي في التحقيق (ص
244) والزبيدي (ص 108، ج 5) وراجع تعلق المسند (ص 202، ج 6).

098
حديث في ذم الحب ومدح الغر

٩٨٤ - أنا أساعيل بن أحمد قال أنا ابن سعدة قال أنا حزرا قال أخبرنا ابن عدي قال أنا أحمد بن محمد بن الشرقي قال أنا حذان السلمي قال ناجي بن يحيى قال حدثنا خارجة بن مصعب عن عبد الله بن حسن بن عطاء عن أبي الأسباط الحارثي واسمه بشر بن رافع عن ناجي بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة (١) عن النبي ﷺ أنه قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لقيم (٢).

قال ابن حبان: بشرو رافع (٣) روى أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها. وقال المؤلف قلت: وعبد الله بن حسن قد ضعفه أبو زرعة، وأما خارجة فقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: لا يقل الإحتجاج بخبره. وقال المؤلف قلت: وقد روي من طريق أصلح من هذا لا يجلس بها قد ذكرتها في شرح الشهاب.

حديث في أنه لا شفعة لذمي

٩٨٥ - أنا أنا أساعيل بن أحمد قال أنا أساعيل بن سعدة قال أخبرنا حزرا ابن يوسف قال أخبرنا ابن عدي قال أنا القاسم بن بكر قال نا حفص الربالي قال نا نائل (٤) بن نجيح قال حدثنا سفيان عن حيد عن أنس (٥) مرة رفعه ومرة لم يرفعه - قال: لا شفعة لنصراني.

١) أخرجه الترمذي (ص ١٣٥، ج ٣) وأبو داود (ص ٣٩٧، ج ٤) والحاكم (ص ٤٢، ج ١).
٢) ابن حبان في الجمالي (ص ١٨٨، ج ١) وأحمد (ص ٣٩٤، ج ٢) والبيهقي في الأدب (ص ٢٢) وغيرهم. وذكره البصري في الجامع الصغير (ص ١٨٣، ج ٢) والسيواني في المقاصد الحسنة (ص ٤٣٨) والإبلاني في سلسلته الصحيحة (رقم ١٣٥) وأطلال الكلام فليراجع إليه من شاء التفصيل.
٣) حكم القربيعي ورد عليه ابن حجر وقال هو لا ينزل عن درجة الحسن كا في الفيض (ص ٢٥٤، ج ٦) والعون.
٤) ص: مابعد من نجيح.
٥) أخرجه الترمذي (ص ٤٣٥، ج ٦) والبيهقي في الجامع (ص ٢٠٦، ج ١) وابن عدي كا ذكر عنه الذهبي (ص ٢٥٥، ج ٤).

٥٩٩
أخبرنا القرآني قال أنا أحد بن علي قال أنا البرقاني قال أنا الدارقطني وسل(1) عن حديث حيد عن أنس [قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شفعة للنصراوي. فقال: يرويه نائل بن نجيب عن الثوري عن حيد عن أنس] وهم(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهو(3)، والصواب عن حيد الطويل عن الحسن من قوله. قال أبو الحسن: نائل البغدادي، قال البرقاني: ثقة؟ قال: لا. قال الخطيب: روى حديث الشفاعة [محمد ابن يوسف الفرياري ومحمد بن كثير العبدي ووفق و(4) أبو حذيفة عن سفيان عن حيد عن الحسن قوله وهو الصحيح.

حديث في تعظيم أمر الدين


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعسيب بن سودقة قد ضعفه أبو الويلد وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدا لا يجوز الإحتجاج بما يرويه.

987 - حديث آخر: أنا القرآني قال أنا أحد بن علي قال أنا أبو محمد

(1) ص: سبيل. (2) الزيداء من البغدادي.
(3) وقال أبو حامد: هذا باطل الاستناد كما في الميزان.
(4) الزيداء من البغدادي.
(5) الزيداء من العقيلي.
(6) أخرجه العقيلي في ترجمة عيسى والطبراني كما في الترغيب (ص 76، ج 2).
حديث في بيع الدين بالدين

988 - روى موسى بن عبيدة الرازي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (١) عن النبي ﷺ أنه نهى عن الكفاح بالكالكلي يعني الدين بالدين.

قال أحمد: ولا يدخل الرواية عن موسى بن عبيدة ولا أعرف هذا الحديث غير موسى، وليس في هذا حديث صحيح. واما اجماع الناس على أنه لا يجوز.

حديث في تفضيل القرض على الصدقة

قد روي عن أبي امامة وأنس - فاما حديث أبي امامة:

989 - أنا عبد الله بن علي المقرئ قال أنا جدي أبو منصور الخياط قال: أنا محمد بن علي بن الفتاح قال نا صالح بن جعفر الرازي قال حدثنا البغوي قال نا داؤد بن رشيد قال نا سلمة بن بشر قال حدثنا سلمة بن علي عن يحيى الزماري

(١) أخرجه الخطيب (ص ١٧٨ ، ج ٧٧) (٢) سقط من ص.
(٣) قال الذهبي في الميزان (ص ١٣٣ ، ج ٣) هذا منكر. وقال في ترجعة جعفر: عن أحمد بن عمار.
(٤) رواه الدارقطني (ص ٧١ ، ج ٣) والحاكم (ص ٥٧، ج ١) عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسم. وألفت له الفهاظ في السنن (ص ٢٠٢ ، ج ٥) وقال امام هو موسى بن عبيدة الرازي. وقد رواه ابن أبي شيبة وابن راهويه والبازار في مساندهم.

أبيا كذا في تحرير الزمر (ص ١٨٨ ، ج ٤)
عن القاسم عن أبي إمامه قال: قال رسول الله ﷺ: دخلت الجنة فرأيت على بابها الصدقة بعشر والقرض بثاني عشر. فقلت يا جبريل: كيف صارت الصدقة بعشر والقرض بثاني عشر؟ فقال: لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقر، والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه.


(1) أخرجه الطرائني بسناد آخر كما في الجامع الصغير (ص 136، ج 2) وقال الهيثمي في الزوائد (ص 136، ج 4): فيه عتبة بن عبد وقته ابن حبان وغيره وفيه ضعف.
(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 184، ج 1) وابن ماجه (ص 174) والحكم الترمذي في النوادر وابن مردوخ وابن أبي حاتم والبهقي في البصين والشوك كذا في الدر المنثور (ص 152، ج 4).
(3) تابعه الأسود عند ابن حبان في صحيحه كذا في الموارد (ص 281).
حديث في فضل الزراعة والغرس

991 - روت عائشة (رضي الله عنها) عن النبي ﷺ أنه قال: اطلبوا الرزق في خبايا الأرض. قد رواه هشام بن عبد الله بن عكرمة بن عبد الرحمن المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ.

قال ابن حبان: هشام (3) هذا يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له. قال ابن طاهر المقدسي: هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله ﷺ ولا من حديث عائشة ولا من حديث عروة ولا من حديث عنها، وهو شيء من كلام عروة. وقال أبو عبد الرحمن النسائى: وهو حديث منكر وقد روين من قول عروة.

992 - حديث آخر في ذلك: روي عن أبوبع عن النبي ﷺ أنه قال: من غرس غرساً فأكثر أعطاه الله من الأجر بقدر ما يخرج من الشعر.

قال النسائى: حديث منكر (3).

حديث في سقي الأغراض الأجاز

993 - أنا سحويل بن أحمد قال أنا سحويل بن مسيدة قال أخبرنا حكمة ابن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال نا محمد بن أحمد بن يزيد البلخي

(1) أخرجه أبو يعلى والطبري وبيهقي في شعب الإثم كما في الجامع الصغير (ص 43، ج 1) ويجمع الرواية (ص 313، ج 2) وأبو نعم في أخبار أصبهان (ص 243، ج 4) وابن حبان في المجروحين (ص 91، ج 3) وذكره الذهبي في الميزان (ص 300، ج 4) وابن طاهر في تذكره الموضوعات (ص 28).

(2) قلت: تابعه أبو أسامة عند أبي نعم في أخبار أصبهان (ص 243، ج 2) وهو حاد بن أسامة الحافظ فهو بريء من عهديته.

(3) قلت: وقد روي نحوه عن أبي الدرداء أخبره أحمد والطبري في الكبير ورمز السيوطي لفمه في الجامع الصغير (ص 175، ج 2) وقال الهيثمي: رجائه مؤثرون وفهم كلام لا يضر كلاً في الفيض (ص 184، ج 6).
قال نا الحسين بن عرفة قال حدثي عمر بن عبد الرحمن عن ابن أبي عياش عن يزيد بن ثابت عن ابن عمر عن النبي ﷺ في حائط يلقى فيه العذرة والتبن فقال: إذا كنت ستمرت، ثلاث مرات في فصله.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وابان متروك، قال ابن عدي: البليهي

حديث في ذكر الصبح

994 - أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال

الله يأيده كأن يقول نعمة قال ابن عبد الصمد قال قد نصارينا نبرك أن نكن أن نريس

على العلاء عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إن أكذب الناس الصباغون والصواعق

995 - طريق آخر: أنبنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا

جرة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عبد بن حال بن يحيى الصمر في قال

حديثنا الكذب قال كتاب نعم الفضل بن دكين قال أنا أتعم عن أبي صالح

عن أبي هريرة قال رسل الله ﷺ قال: أكذب الناس الصباغون والصواعق

996 - طريق آخر: أنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي

قال أنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا الحسن بن مهدي بن عبد الدؤاق قال نا

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

(1) "ص: بقى. (2) ص: الشجعي.
(3) أخرجه الطالبی (رقم 255.) أحمد (ص 292: 322، 545، ج 2) وابن ماجه (ص 157) وابن حبان في المجروحين (ص 313: 2 ج 2) والبهقي (ص 249: ج 1) وأورده الزهرا (ص 426: ج 3).
(4) "ص: الصياغين والصواعق.
(5) أخرجه ابن عدي والخطيب في التاريخ (ص 438: ج 3) وابن حبان في المجروحين (ص 737: ج 2) وأورده الزهرا (ص 75: ج).

قال يحيى: فذهبت إلى أبي عبد القاسم بن سلام فسألته عن تفسير هذا الحديث فقال: إذا الصباغ الذي يزيد في الحديث من عنده ليزنيته به. وأما الصباغ فهو الذي يصوب الحديث ليس له أصل.

قال المصدر: هذا التفسير على تقدير الصحة، وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.


قال المصدر: هذه الأحاديث كلها لا تصح إلا أنها الأول ففيه فرقد قال أيوب: ليس بشيء. وقال: ابن حبان: كانت فيه غلطة ورداءة الحفظ وكان يرفع المراسيل ولا يعلم ويسن الموقف ولا يفهم فتيل الإحتجاج به. وفي الطريق الثاني الكديمي وقد كذبها و قال ابن حبان: كان يضع الحديث على النفاق لعله 

(1) أخرجه الخطيب (ص 316 ج 14) ومتعم الرازي في فوائد (ص 262 ق).
(2) ص: أي بن عبد القاسم والصواب ما نتبناه.
(3) ذكره ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (ص 50) والسخاوي في المقاصد الحسنة (ص 78) وابن القشيري في المارد المنيف (ص 55) وتعقبه القرافي في الموضوعات (ص 156).
(4) ر: المصدر.
(5) قال ابن حبان: في ترجية الكديمي: وهذا الحديث ليس يعرف إلا من حديث همام عن فرقد السبكي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبي هريرة. وقال: ليس بشيء. في الحديث وقال الاستاذ الشاكر أيضاً في تعليقه على المسند (ص 245 ج 46 ج 15) استانا ضعيف وأما ما
قد وضع ألف حديث. وفي الطريق الثالث فرقد وقد سبق ذكره. وفي الطريق الرابع بكر قال يحيى بن معين: كذاب ليس بشيء. وقال محمد بن طاهر المقدسي: فرقد ليس بشيء وسرقه الكدمي فرواه عن أبي نعيم (1) عن الأعشش عن أبي صالح قال: وتفصّر أبي عبيد تكلف بارد.

حديث في الإحتكار


نسب الشيخ أبو عدوة إلى الاستاذ في تعلمه على المنار (ص ٥٣) ثم قال إنه "تساهل كبير".

فحّامل عليه والاستاذ أبو عدوة من عادته الفهم قبل السلفين.

(1) قلت: وقرواه تمام الرازي عن محمد بن علي بن الحسن الشراي حديثه إبراهيم بن هاشم البغوي.

(2) ص: طاهري.

(3) أخرجه أحمد (٣١، ج١) وابن ماجه (ص ١٥٧) وأوردو الفضلي في الميزان (ص ٢٣٢، ج٤)
ـ (٣) أخرجه الذهبي: لا يعرف والخلي منكر. وذكره ابن حبان في السجل كما في التقدير (ص ٢٧٨، ج ١٣) وقال في التقدير (ص ١١٨): يقال هو مصعد واللا فئر مجهول. وهذا يظهر ضعف كلام السيوطي في الآله (ص ١٤٨، ج ٢) بأن استفادته ثقات وتبعه ابن عراق في تنزهه الشريعة (ص ١٩٣، ج ٢) ولكنه تناقض حيث رمzá بالتعمير في الجامع الصغير (١٥٩، ج ٢).

٢٠٧
كتاب النكاح

حديث في الحث على النكاح

999 - أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أنا القطبي قال أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر (1) قال دخل على رسول الله ﷺ رجل يقال له عكاف بن بشر (2) التميمي قال له النبي ﷺ: يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت مؤسر بخير؟ قال: وأنا مؤسر (بخير) قال: أنت من أخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح شررناك عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبالشياطين تفرضون؟ ما للشياطين من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطرون، المرؤون من الخنا، ويجك يا عكاف إنن صواب أحمد أبوب وداود ويوسف وكرساف. فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار

(1) أخرجه أحمد (ص 163، ج 5) وعبد الرزاق (ص 171، ج 6) وذكره المؤلف في ذم الهوى (ص 280) وابن حجر في تعميل المنفعة (ص 289) والإصابة (ص 357، ج 4) وأخرج نحوه الدلامي عن ابن عباس كذا في كنز (ص 47، ج 75) عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر والله أعلم.

(2) شهد محمد بن راشد فيه بأمر منها أنه قال عكاف بن بشر والصاب عكاف بن بشر عبدها، ومنها أنه قال بشر بن عطية والصاب عطية بن بشر كذا في الإصابة (ص 159، ج 1، طبب 47، ج 4) ومع ذلك المحفوظ عطية بن بشر بضم الموحدة وسكون المهملة كذا الإصابة (ص 159، ج 1، ص 47، ج 4).

108
ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقتها وتترك ما كان عليه
من عبادة الله عز وجل ثم استدركه الله عز وجل ببعض ما كان منه فتاذ عليه,
وينبأ يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذنبين. قال: زوجني يا رسول الله، قال
زوجتك كريمة بنت كثوم الحميري.

١٠٠٠ - طريق آخر: أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا محمد بن المظهر
قال أنا العبدي الذي قال نا يوسف بن أحمد قال حدثنا العقلي قال نا محمد بن خزيمة
قال حدثنا محمد بن عمر بن الرومي قال حدثنا أبو صالح العامري والعباس بن
الفضل الأنصاري وميكن أبو فاطمة الطائي كلهم عن برد بن ستان عن
مكحول عن عطية بن بسر باللادي عن عكاف بن راحة (٠١) الهلالية أنه أتي النبي

قال المؤلف: وذكر نحو الحديث الذي قبله.

١٠٠١ - قال العقلي: نا ابراهيم بن يوسف قال نا داود بن رشيد قال نا
الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عطية (٠٣)
قال [ جاء عكاف بن ودامة ] (٠٣) إلى النبي ﷺ.

قال المؤلف: فذكر نحو الحديث، وهذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ
أما الطريق الأول فقال: [ فيه ] رجل مجهول (٤) ولا يعرف من الصحابة من اسمه

١٠٩

١) ص: ورده. والحدث أخرج العقلي في الضعفاء والديابري في مسند الشافعي (ص. ٧٠ ق)
لكن وقع فيه عطية بن قيس ورقل ابن بشير. وأورده الذهبي (ص. ٧٩، ج. ٣) أيضاً في
الميزان.

٢) أخرج العقلي ورواه الطبري في الشافعي (ص. ٧٦ ق) وابن حبان في المجروحين (ص. ٣)
ج. ٣ وأبو يعلى وابن مهدة من طريق بقية عن معاوية عن سليمان عن مكحول عن غضيف بن
الحارث عن عطية بن بسر المازني كذا في الإصابة (ص. ٢٥٧) فله سقط واسطة
غضيف في الأصل.

٣) يأبض في الأصل والتصويب من العقلي.

٤) وقال المنشيء في الزوائد (ص. ٢٥٠، ج. ٤): فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات.
حديث في أن الحساب المال

1002 - أخبرنا محمد بن أحمد قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال نا أبو بكر النسائي قلت حديثنا محمد بن إشباك قال نا يونس بن محمد. وأخبرنا عائشة عبد الله بن علي المقرئ، قال أنا الحسين بن طلحة قال نا أبو بكر وعيسى قال نا أبو بكر الشافعي قال نا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن جربة قالنا نا سلام بن أبي مطيع عن قنادة عن الحسن عن سمرة قال رسول الله ﷺ: الحساب المال والكرم النقوي.

قال ابن حبان: سلام كثير الوهم لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد.

1003 - حديث آخر: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا الدارقطني قال نا أبو بكر النسائي:

(1) ص: ولا بشر بن عطية. وال الصحيح أن لسعة صحة راجع الأصابة (ص ۴۴۶، ج ۴)، وهو عطية بن بشر المازني وأما ما رواه محمد بن عمر الزرفي فنسبه بأنه الهلال فارومي لين والله أعلم.

(2) قال البخاري: عطية لم يقم حديثه. وقال ابن حبان: المتن منكر والاستناد مقلوب كما في تفعيل المنفة (ص ۲۸۹).

(3) وقال الهنيدي: فيه أبو معاوية - والصابرين معاوية - بن يحيى الصدقي وهو ضيوف. وقال الحافظ في الأصابة وتعجيل المنفة: الطرق كلها لا تخلو من ضعف واضطرابات انتمي.

(4) أخرجه الدارقطني (ص ۳۰۲، ج ۳) والمزهري (ص ۱۸۷، ج ۴) وأبو ماجه (ص ۳۲۱) وأحد (ص ۱۰، ج ۵) والحاكم (ص ۱۳۷، ج ۳) وابن قيم في المغني (ص ۳۲۵، ج ۴) وأبو نعم في الفضيلة (ص ۱۹۰، ج ۷) وأورده الذهبي (ص ۱۸۲، ج ۷).

(5) صحيح البخاري وثائرة الحالم: صحيح على شرط البخاري وعقوله الذهبي وهجمه السيوطي في الجامع الصغير (ص ۱۵۰، ج ۱) لكنه من حديث الحسن عن سمرة وقد تكلموا في سياق منه وأما سلام فهو وإن كان ناقة لكن في روايته عن قنادة ضعف كما في التقرب (ص ۲۱۷).

۷۱۰
نا محمد بن يحيى قال نا محمد بن عبد الله الرقاشي قال نا مسلم بن خالد قال أخبرني
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (1) أن النبي ﷺ قال: كرم المرء
دنه ومرؤوه عقله وحسيه خلقه.
قال علي بن المديني: مسلم بن خالد ليس بشيء (2). وقال الرازي: لا ينتج به.

حديث في تزويج الحدث

١٠٠٤ ـ أنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا
الجوهری قال نا محمد بن النضر الموصلي قال نا أبو بكر أحمد بن علي بن المنى
قال نا الحسين بن الحسن الشبلاني قال حدثنا خالد بن اسحاق المخرومي قال نا
عبد الله (١) بن عمر (٢) صالح مولى النوايمة عن جابر (٣) قال: قال رسول الله
(٤) ﷺ: (٥) أميشاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه يا ويمه عصم مبني دينه.
قال الدارقطني: تفرد به خالد بن اسحاق قال ابن عدي: خالد يضع
الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به يقال. وقال أبو حاتم الرازي:
الشبلاني مجهول.

١٠٠٥ ـ حديث آخر في ذلك: أنبأننا محمد بن ناصر قال أنبأننا المبارك بن
عبد الجبار قال أخبرنا عبد الباقي بن أحمد قال أنا محمد بن جعفر بن علان قال نا

(١) أخرجه الدارقطني (ص ٣٠٣، ج ٣) والحاكم (ص ١٦٣، ج ٢) وأحمد (ص ٣٦٥، ج ٢)
والبيهقي (ص ١٣٦، ج ٧) وابن حبان كا في المورد (ص ٤٧٦) والخطيب في الفقه
والمنفضة (ص ١١٠، ج ٢).
(٢) رمز السيوطي لتصحيحه في الجامع الصغير (٨٩، ج ٣) وقال الحاكم: على شرط مسلم ورد
الذهبي بأن فيه مسلماً رضي صعب وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الرازي لا ينتج به
كما في غيض القدير (ص ٥٥٠، ج ٤).
(٣) وقع في البغدادي: عبيد الله بن عمر بن صالح.
(٤) أخرجته الخطيب (ص ٣٣، ج ٨) وأبو يعلى والطبراني في الأوسط كا في الجامع الصغير (ص
١١٧، ج ١) والرواة (ص ٣٥٣، ج ٤).
(٥) سقط من ص.


حديث في التخير للنطفة

روي عن عمر وابن عمر وانس وعائشة. فاما حديث عمر:


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط كاب إن الزوائد (ص 53، ج 4) والجامع الصغير (ص 167، ج 2) وروااه الحاكم (ص 161، ج 2) بلفظ: من رزقه الله أمراً صالحاً فقد أعياه شطر دينه وليقن الله في الشتر الثاني. وقال الحاكم: صحيح الاستاد ووافقه الذهبي، والمنذري في الترغيب (ص 243، ج 2) والسيوطي في الجامع الصغير (ص 171، ج 2) لكن ذكر المناوي في الغفوش (ص 177، ج 2) بأن الذهبي نقل عن الحاكم وقال: إن زهيراً وثق لكن له مناكير. وقال ابن حجر في التلميذ (ص 279) منه ضعف انتهى. قلت: ليس هذا الكلام في تلخيص المستدرك المطبوع. وقد نسبه المنذري إلى البهي في أيضًا ولم أجده في السن وله في شعب الأثنا عشر وأهل العلم.

(2) أخرجه أبو نعيم في أخبار البحainers (ص 115، ج 2) وابن عدي والدربسي كاب في كنز (ص 215، ج 21).

612
1007 - وأما حديث ابن عمر: أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة.
قال أنا حجة زلة قال أنا ابن عدي قال أنا محمد بن محمد شعبان قال حدثنا محمد بن
بكر بن خالد قال نأي عبد الله بن العباسي بن الحارث قال نأي عبد الرحمن
ابن البيلاني عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أياً
فلا أكل من الدين تعرضاً، وأكل من الذنوب بين عينيك الموت، وانظر في
أي نصاب تضع ولدك فإن(1) العرق دناس.

1008 - وأما حديث أنس: أنا محمد بن عبد الباقر قال أنا حد بن أحمد
قال أنا أبو نعيم الحافظ قال أنا أحد بن سهيل قال أنا أبو عمر بن
الضحاق قال حدثني عبد العظيم بن إبراهيم السلمي قال نأي عبد الملك بن يحيى قال
نا سفيان بن عبيدة عن زياد بن مساعد عن الزهرى عن أنس(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: تخبروا لنطفهم واجتنبا هذا السواد فإنه لون مشوه.

وأيما حديث عائشة فله أربع طرق:

1009 - الطريق الأول: أنا أبو منصور القرز قال أنا أبو بكر بن ثابت.
الخطيب قال أنا ألفاظي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أنا أبو العباسي محمد
ابن أحمد الأزرق قال أنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا الحارث بن عمران عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: تخبروا لنطفهم ولا تضعوا إلا في الأكفاء.

1010 - الطريق الثاني: أنا عبد الملك قال أنا عبد الرحمن بن أحمد قال
أخيرنا محمد بن عبد الملك قال أنا الدارقطني قال أنا أحمد بن محمد بن زياد قال ها
موسي بن سهيل قال أنا عمر بن أبي الرضوان قال حدثنا صالح بن موسى عن

(1) ص: ولا كفان. والتصويت من المقاتدين الخمس (ص 155) والغيني (ص 42، ج 2).
(2) أرجحه أبو نعيم في الحلقة (ص 377، ج 3).
(3) أرجحه الخطيب (ص 264، ج 1) والدارقطني (ص 299، ج 4). وإن حيان في المجروحين
(ص 325، ج 1) والبهقي (ص 162، ج 2) وابن ماجه (ص 143) والبهقي (ص 33، ج 7).

613
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(1) قال: قال رسول الله ﷺ: إختاروا لنطفكم المواضع الصالحة.

- الطريق الثالث: أنا عبد الحق قال أنا عبد الرحمن قال أنا محمد ابن عبد الملك قال نا علي بن عمر قال نا أحد بن محمد بن زياد قال حدثني محمد بن حداد بن ماهان قال حدثني محمد بن عقبة قال نا أبو أمية بن يعلى الثقفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(2) قال: قال رسول الله ﷺ: انكحوا إلى الأكفاء وأنكحواهم، واختاروا لنطفكم، وإياكم والرزنج فإنه خلق مشوه.

- الطريق الرابع: أنا أبو منصور بن خيرون قال أنا اسماعيل بن مسعدة قال أخبرنا حرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا عمر بن سنان قال نا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال نا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: نختر وا لنطفكم فإن النساء يلدن أشاط إخواتهن وأشاط أخواتهن.

قال المؤلف: هذه الأحاديث لا تصح(3) أما حديث عمر ففيه سلابان بن عطاء وهو يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني أشياء موضوعة. قال ابن حبان: لا أدرى التخليط منه أو من مسلمة. وأما حديث ابن عمر ففيه ابن البلخائي قال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: حديث عن أبيه بأحاديث موضوعة. وأما حديث أنس ففيه مجهول. وأما حديث عائشة فطريقه الأول أظهر به الحارث بن عمر(4) عن هشام. قال الدارقطني: الحارث ضعيف. وقال ابن حبان: كان

(1) أخرجه الدارقطني (ص 98 ج 3) وراجع لنخبته كنز (ص 116 ج 12).
(2) أخرجه الدارقطني (ص 299 ج 3).
(3) ذكره البخاري في المقاصد الحسنة (ص 150) والعجلوني في كشف الخفاء (ص 358 ج 2).
(4) تابعه هشام بن زياد مولى عثمان عن أبي نعم في أخبار اصحابه (ص 314 ج 1) لكنه متورط كذا في التقرب (ص 32) ومحمد بن مروان عن ابن حبان بلغة: زوجوا الأكفاء الخ ومحمد هو السدي منهم بالكذب كذا في التقرب (ص 470) وعكمة بن إبراهيم الحكيم (ص 123 ج 2) وصححه لكن تعقبه الذهبي: الحارث منهم وعكمة ضعيفه.

قال أبو بكر الخطيب: وهو حديث غريب من حديث هشام (1) وقد روى عن أبي أمية وعكرمة بن ابراهيم، وأبو ين فرقد، ويجيب بن هاشم السمسار، كلهم عن هشام، ورواهم هشام بن عابر عن الحكم بن هشام عن مندل بن علي عن هشام ابن عروة وطريقة وهية، وروي عن قتادة عن عروة عن عائشة كذلك حدث به أبو معاوية عن المختار بن منيع عن قتادة قال: وينقل لم يروه عن المختار غير أبي معاوية. ورواه أبو المقدام هشام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي

(2) مرسلاً وهو أشبه بالصواب.

و قال المصنف قلت: وقد ذكر هذا الحديث أبو محمد بن أبي حامد (3) فقال:
ليس له أصل، رواه الحارث بن عمران والحارث ضعيف وأخيل الحديث. وقال المصنف قلت: وقد رواه مندل عن هشام بن عروة قال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويسند الموقفات من سوء حفظه فاستحق الترك.

حديث في بيان ما سر ظهارة الأصل

1031 - أنا ساكعنا بن أحمد السمرقندي قال أنا ساكعنا بن مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال أنا جعفر بن محمد الخراشي قال حدثنا

(1) وقال الخاظم في التلميذ (ص 391) رواه عن هشام أمثلهم صالح بن موسي طلحي

(2) والحارث بن عمران البرروج وهوحسن أنهى.

(3) اللثدي (ص 274 ج 1) وقال ابن جبان أيضاً: أصل الحديث مرسلا ورفعه باطل.

(4) العلل له (ص 404 ج 1) وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 130) مداره على أنس ضعفاء.
حديث في تأثير عرق السوء

۴۱۱ - أنا عبد الرحمن بن محمد الفزراز قال أخبرنا أبو بكر [١] أخبر بن علي قال:

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. وكان الحمادي ينكر في محمد بن سليمان وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتبع عليه لا في استناده ولا في متنه. [٦]

---
[١] أخرجه ابن عدي وابن النجار كما في الجامع الصغير (١٧٩، ج. ٢) والميزان (١٠٩، ج. ٤).
[٢] أخرجه الحنبلي (٣٠٥، ج. ٤).
[٣] أخرجه البخاري (١٤٨، ج. ٤).
[٤] أخرجه المثبت من البغدادي (١٨٧، ج. ٣) وهو في مجموع البخاري ومختصر سمعه.
[٥] قالأخر: كالأب السوء. والثبت من البغدادي. وقد رواه الهمهن في الأثام بن رفاعة وابن المهد (٢٥٠، ج. ٢) كنذر السوء في الجامع الصغير (١٨٧، ج. ٣) وكذا في الميزان (١٠٩، ج. ٤) والصواب، عن ابنه، من ذلك عمد الله بن سلمة بن وهب، قال إبراهيم بن عبد الله، لا يعرفه. وقال الأزدي:所述 الحديث وروى عن أبي حامد تلبيته كما في اللسان.

٢١٢
الدراطيطي قال نابي بكر النيسابوري قال نا اسماعيل بن حفص قال نا عتبة بن سعد عن الموقفي عن الزهري عن ابن (1) عن رسول الله ﷺ أنه قال: تزوجوا في الحجز الصالح فإن العرق دساس. قال يحيى: الموقفي ليس بشيء. وقال علي لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث.

حديث في التزويج بالصغار

1016ـ أنبنا ابن خيرون قال أنبنا الجوهري عن الدراطيطي عن أبي حامم البستي قال نا ابن [ناجية] قال نا عبد السلام بن عبد الصمد المزني قال نا إبراهيم بن الراة قال نا حاد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المفسيب أن جابر بن عبد الله (2) قال: قال النبي ﷺ: انكحوا من فينكم أصغر النساء فإنهن أعذب أفواها وألقع (3) أرجاء.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والمتهم به إبراهيم، قال ابن حبان: كان يبدث عن النكتات بالموضوعات لا يجوز ذكره إلا بالقدح فيه.

حديث في ذكر الأكفاء

1017ـ أنبنا محمد بن عبد الملك قال أنبنا أبو محمد الجوهري عن الدراطيطي عن أبي حامم بن حبان قال نا يحيى بن محمد بن عمروس قال نا اسحاق ابن إبراهيم بن العلاء الزبيري قال [حدثنا بقية قال] (4) نا زرعة الزبيدي عن

---

(1) أخرجه ابن عدي كما في الجامع الصغير (ص 129، ج 1).
(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 118، ج 1) وذكر عنه الذهبي في الميزان (ص 32، ج 1) وأخرجه الطبري بأسناده آخر فيه أبو بلال الأشاعري ضعفه الدراطيطي كما في الروائدين (ص 309، ج 4).
(3) وفي الميزان: انتق.
(4) سقط من ص.

617
عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن (1) عمر عن النبي ﷺ قال: العرب بعضهم لبعض أكفاء، رجل برجل وحي بحي، وقبيلة بقبيلة والموالي مثل ذلك إلا حاقك أو حجام.

1018 - طريق آخر: أنا محمد بن عبد الملك قال أنا أسامة بن سعدة قال أخبرنا حنزة بن يوسف قال حدثنا ابن عدي قال نا الحسن بن سفيان قال نا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن نافع عن ابن عمر (2) عن النبي ﷺ قال: العرب بعضها لبعض أكفاء الموالي بعضها لبعض أكفاء إلا حاقك أو حجام.

1019 - طريق ثالث: أنا أناحو اليهودي قال أنابا العشاري قال نا الدارقطني قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الخضري قال نا محمد بن زكريا الأرقم قال نا سويد قال نا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن الفضل عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن (3) عمر قال: قال رسول الله ﷺ: الناس أكفاء بقيلة وعربي لعربي ومولي لمولي إلا حاقك أو حجام (1).

قال المؤلف: تفرد به محمد بن زكريا عن سويد وهذا الحديث لا يصح. أما الطريق الأول ففيه عمران (4) قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الآباث لا

---

(1) أخرجه ابن حبان في المروجتين (ص 234، ج 2) وأبو يعلى في تغريب الزيعلي (ص 198، ج 3) وأبو يعلى في الطهاب (ص 124، ج 1) والبيهي في الطهاب (ص 135، ج 2) وابن عبيد والدارقطني في العمل كام في التلميح (ص 99).
(2) أخرجه ابن عدي كما في تغريب الزيعلي (ص 198، ج 2) ووقع في الأصل هذا الحديث مكرماً.
(3) أخرجه الدارقطني قال الحافظ والزيعلي في طب ظنسبة إليه نظر.
(4) قال الحافظ في التلميح (ص 299) ذكر إلا الجزوي في العمل المتتمة من طريقين إلى ابن عمر ألغ قلت: في نسختنا هذا هي من ثلاثة طرق.
(5) قلت: ووجدت في عمران متابعة لم أر من نهبه من خرج الحديث من المتأخرين بل أعلم به، فقد رواه أبو نعم في أخر اصطبهان (ص 191، ج 1) من طريق الزبيدي عن زيد بن أسلم عن نافع عن ابن عمر، فعمران دره من عهده وعليها في عرده من وجه الزبيدي فأنه =
هتل كتاب حديثه إلا على التحجب. وقال يحيى: ليس بشيء. وفي الطريق الثاني
عثمان بن عبد الرحمن وهو مجهور وفهيل بن عروة قال يحيى: ليس بشيء. وقال
أبو حاتم الرazi: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وأما الطريق
الثالث ففيه معمول بالتدليس ومحمد بن الفضل مطعون فيه.

حديث في إجبار الابكر

1020 - أنا القراء قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا الحسن بن
أبي بكر قال نا أحمد بن كمال القاضي قال نا أحمد بن محمود قال نا أبو سلمة
المسلم بن محمد بن عفان الصنعاني قال نا عبد الملك هو الدماري عن سفيان عن
هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن (1) عباس أن
رسول الله ﷺ رد نكاح بكر وثيب أنكحها أبوهها. وهى كارهتان، فرد النبي
سماحة نكاحهما.

1021 - طريق آخر: أنا القراء قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا
[ أحمد بن عبد الواحد الدمشقي قال نا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان
السلمي قال أنا] (2) أحمد بن محمد بن بشر قال نا محمد بن سليمان المنقري قال
حدثنا سليمان بن حرب قال نا جريج بن حازم عن أيوب بن عكرمة عن ابن
عباس (3): إن جارية بكر زوجها أبوهها، وهي كارهة [ فأتت النبي ﷺ فذكرت
أن أباها زوجها وهو كارهة] (4) فخبيرها النبي ﷺ.

===

(1) أخرجه الخطيب (ص 156، ج 7) والداقطي (ص 342، ج 3) والبيهقي (ص 117،
ج 7).

(2) سقط من ص.

(3) أخرجه الخطيب (ص 89، ج 8).

(4) سقط من ص.
قال المؤلف: وقد رواه أبو بكر سويد عن الثوري ومعمر بن سليان عن زيد ابن حبان(1): كلاهما عن أبي بكر وهذا الحديث لا يصح أما الطريق الأول ففيه الدماري قال أبو زرعه: هو منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بقوي، وأما الثاني(2) فمحمد بن سليان ضعيف(3).

حديث في استثناك البكر

1022 - أما الفرزان قال: أنا أبو بكر الخطيب قال أنا الفاضل أبو بكر محمد بن عمر الدائدي قال: نا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشهيد قال: نا العباس ابن أحمد المذكر قال: نا داود بن علي بن خلف قال: حديثي إسحاق بن إبراهيم الخنثاري قال: نا عيسى بن يونس قال: نا الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة(1) عن رسول الله ﷺ قال: لا تنكح البكر حتى تستأنذن ولقيت نصيب من أميها ما لم تدع إلى سحطة [إذا دعت إلى سحطة]

(1) رواه الخطيب (ص 89، ج 8) وابن ماجة (ص 136، ج 3) والدارقطني (ص 325، ج 2).
(2) قلت: أخرجه أبو داود (ص 195، ج 2) وابن أبي شيبة وابن ماجة (ص 136) وأحمد (273، ج 1) - وزعاء الزهري إلى النسائي - ولم أجدوه في الصغير - من طريق حسان المروزي حدثنا جربير عن أبي بكر عن عكرمة عن ابن عباس وحسن أحد الثقات المخرج لم في الصحيحين لكن قال البهقي وأبو حامد والدارقطني: هو خطا واما وهو مرسل، قال البهقي: أخطأ في جربير والمحفوظ عن أبي بكر عن عكرمة مرسلا، وقال أبو حامد: الوزن فيه من حسن فانه لم يبر عن جربير غيره. لكن قال الخطيب في التاريخ (ص 89، ج 8) قد رواه سليان بن حسن عن جربير أيضا كنا رواه حسن فبرثه عهدته وزالت تبعته، ورواه أبو باب سويد هكذا عن الثوري عن أبي بكر موصولا. وكذلك رواه معمر بن سليان عن زيد بن حبان عن أبي بكر الزهري وقال ابن القطان حديث ابن عباس هذا الحديث صحيح انتهى ملخصا من الزهري (ص 490، ج 3) والتلميح، (ص 297) وأما قول البهقي بأن زيد بن حبان اختفى في توثيق قلت: أعدل الأقوال ما اعتبره الحافظ في التلميح (ص 172) بأنه صدق كثير الخطأ وتغيير بأخرى. لكن روى عنه معمر بن سليان قبل أن يفسد ويتحمس كما في التلميح.
(3) قلت: لم يسبق أحد في تضخمه فيا علمت والله أعلم.
(4) أخرجه الخطيب (ص 370، ج 8).

٦٢٠
وأولىها إلى الرضي رفع شأنها إلى السلطان [(1)].

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال أبو بكر الخطيب: الحمل فيه على المذكر فإنه غير ثقة [(2)].

حديث في تزويد الفقير

132 - أنابا بن ناصر قال: أما أبو غالب الباقلاوي قال: أنا أبو بكر البرقاني قال: أنا الدارقطني قال: روي عبد الرزاق عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الجليل الشامي عن عمه عن أبي هريرة [(3)] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الله عز وجل توجه لله ناجياً يوم القيامة، وفيه: من ترك نوب جال بذرورة [(4)] يلبسه الله عز وجل، ومن كظم غفاظ [(5)] وهو يقدر على انفاذه ملاً الله جوفه أمناً وإيماناً. قال الدارقطني: الحديث غير محفوظ [(6)].

حديث في النكاح بلا ولي

134 - أنا أبو منصور الفزاري قال: أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا حماد بن عمر بن أسامة الداودي قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ قال: أنا محمد بن الحسين بن محمد بن حاتم قال: أنا محمد بن عبد الرحمن الطبري قال: أنا الحسين بن...

((1) الزاد من البغدادي.

((2) هذا من أوهام المؤلف رحم الله فان كلام الخطيب هذا على حديث: لا نكاح الألباني، وعلى حديث: من أى ذمياً فانه خصمه، وأما حديث الباب فانه ينفرد به المذكر بل ينادي أبو عمسي يوسف بن بعقوب الداودي عند الخطيب. فارجع البصر هل ترى من نظر فان الحديث حسن بل صحيح إن شاء الله والله أعلم.

((3) أخرجه ابن جرير (ص 94، ج 4)، وعبد الرزاق، ابن المتنزق بلفظ من كظم غفاظ الخ كلاً في القدر المنثور (ص 73، ج 2)، (و Ibn كثير ص 602، ج 1) وكذا ذكره العقيلي في ترجة عبد الجليل والله أعلم.

((4) ص: لور خار لعهد.

((5) قال البخاري: عبد الجليل لا يتبع عليه كما في اليسان. وقال العقيلي: روي هذا بأسناد أصلح منه.

631
اسعيل بن خالد الطبري قال: "نا يُوسف بن يعقوب أبو المثنى عن أبي عصمة عن مقاتل بن حبان عن قبيعة بن ذوي ب عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال: إذا امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية.


حديث في النكاح بلا ولي ولا ناهد

١٠٥ - أَبْنَاهَا أَبُو الْوَهَابِ بْنِ النَّجَّارِ. (١) بِنْ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِنْفُورٍ قَالَ أَنَّا العتيقي قال: "نا يُوسف بن أحد قال نا العقيلي قال: "نا النفضل بن عبد الله قال: نا قتيبة ابن سعيد قال: "نا البري بن بدر عن النهاس بن قيم عن عطاء عن ابن عباس". (٢) قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "البَعْذَاءِ الْلَّاقِبِ يَنْكَحَنَّ أَنْفَسَهُنَّ لا يُجْرَى النكاح إلا بولي وشاهدين أو مهرب عدد أو كثير.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والمتهم به النهاس قال يحيى: النهاس ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عباس شيء منكر. وكان ابن عدي يقول: لا يساوي النهاس شيئاً.

(١) رواه الخطيب (١٣٢١، ج٢).
(٢) أَخْرِجَهُ العقيلي في الصمغاء وأوده الذهبي (١٣٧٤، ج٤) وأخرجه الترمذي (١٧٧، ج٢) والبيهقي (١٣٥، ج٧) بأساند آخر عن ابن عباس بلفظ: البُعْذَاءِ الْلَّاقِبِ يَنْكَحَنَّ أَنْفَسَهُنَّ وغير بيعة. وقال الترمذي: لا نعلم أحداً رفعه إلا ما روى عن عبد العالٍ، وقال ابن نعمت في المنقى: وهذا لا يقدح لان عبد العال ثقة فيقبيل رفعه وزيدته وقد برغم الرأوي الحديث وقد يفده انتهى كما في التحفة.
حديث في تزويج العبد بغير إذن سيدة

1. روى حنبل عن أبي غسان (1) عن مندل عن ابن جريج عن موسى

ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر (2) قال: قال رسول الله ﷺ: أما عبد تزوج بغير

اذن موالبه فهو زان.

قال أحد بن حنبل: هذا حديث منكر وندلل ضعيف (3).

حديث فمْن نوي أن لا يؤدي الصدق

روى [عن] صهيب وأبي هريرة. فأما صهيب فله طريقان:

(1) الطريق الأول: أنا أبو منصور الفزار قال: أنا أبو بكر أحمد بن

علي قال حديثي أبو عبد الله الصمجري وعبد العزيز بن علي الأزجي قالنا نا

ابن عباس بن الحسن بن علي الصقلي (4) قال نا الحسين بن يحيى بن عباس (5) قال نا

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: نا شايباء بن سوار قال نا عطاف بن

خالد عن ابن صهيب عن صهيب (1) عن النبي ﷺ: من تزوج مرأة بصدق لا

يريد أن يؤديه جاء يوم القيامة زانياً، ومن تسلف مالاً يريد أن لا يؤديه جاء يوم

القيامة سارقاً.

(1) وفي ص: أبي عيان. (2) أخرجه ابن ماجه (ص 142).

(3) قال الحافظ: وصوب الدارقطني في الحيل وقفت هذا المتن على ابن عمر، ولفظ المؤلف أخرجه

عبد الرزاق كما في التلميح (ص 299).

(4) ص: الصوفي. (5) ص: عباس.

(6) أخرجه الطيضر (ص 313، ج 6) وفي أحمد (ص 326، ج 4) حديثه: أنا عبد الحميد

ابن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري قال حديثي رجل من النمر بن قاسم يسقط صهيوباً

البغ ووراه البيهقي (ص 242، ج 7) بإسناده عن هشام بن أبي عبد الحميد بن جعفر الأنصاري

عن رجل من النمر بن قاسم البغ فكان له صفقة واسطة الحسن بن محمد بن البيهقي وقال الهشمي: 

(ص 284، ج 4) رواه أحمد والدواني وفي استاد أحمد رجل لم يسم وبقيه رجلان ثقة.

قلت: وفيه الحسن بن محمد الأنصاري لم أجد من وثقه نذكره ابن أبي حاحم (ص 35، ج

ق 2) وبطبه له فهو مجهول أيضاً ولم يذكره الحافظ في التعميل ولا رجلاً من النمر بن قاسم

والله أعلم.

623
1028 - الطريق الثاني: أنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا يوسف بن محمد بن يزيد بن صيحي بن صيحي عن عبد الحميد بن زياد بن صيحي عن أبيه عن جده (1). قال رسول الله ﷺ: من أدا ديناً وهو مجمع على ألا يقضيه لقي الله سارةً، ومن أصدق امرأة صداقاً وهو مجمع على ألا يؤديه لقي الله زارياً.

1029 - وأما حديث أبي هريرة: فأنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا عيسى بن [عبد] الحق بن موسى الأنصاري قال نا الحسن بن عبد العزيز الهروي قال حدثنا يحيى ابن حسان قال نا محمد بن ابان عن زيد بن اسمل عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة (2). قال: رسول الله ﷺ: من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديها فهو زان، ومن أدا ديناً وهو ينوي أن لا يؤديه إلى صاحبه فهو سارق (3).


(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة يوسف وأوردو الذهبي (ص 474 : ج 4).
(2) أخرجه البزار كما في روايتي البزار المهيمني (ص 474 ق) والعقيلي في ترجمة محمد بن ابان.
(3) وله استاد أخر عند البزاحي (ص 471 : ج 7)، والبزار وفيه الحسن بن ذكوان وفيه ضعف، ومع ذلك رواه مرة عن أبي سيرين عن أبي هريرة، مرة عن الحسن عن أبي هريرة، وذكره الذهبي أيضاً في الميزان (ص 490 : ج 1) وله شاهد من حديث أبي ميمون عند الطراني في الصغير (ص 43 : ج 1). قال البزاحي: رجائه ثقاف.
حديث في التزويج إلى القرابة

1030 - أنبأنا الجوهر قل أنبأنا العشار قل نا الدارقطني قال حدثنا أحده بن موسى بن مهدا، قال نا أحد بن عبد الله بن زياد قال نا محمد بن الحارث قال نا عكرمة بن عمار عن ياسين بن سلمة قال سمعت أبي يقول: قال رسول الله ﷺ: من تزوج ذات قرباء من رجل هو دونه في المال والحبس من أجل دينه، زوجه الله يوم القيامة عشاء من الخمر العين ورفعه الله في الجنة أربعين درجة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال يحيى بن معين: محمد بن الحارث ليس شئ. وقال يحيى بن سعيد: وأحاديث عكرمة بن عمار ضعاف(1) ليس بصاحب.

حديث في أن الزنا لا يحرم المصاهرة

1031 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حام بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا أسحاق بن يصل قال نا عبد الله بن نافع قال نا المغيرة بن اسما، بن أبي بكر بن سلمة عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة(2). قالت: سُل رسول الله ﷺ عن رجل يتعب المرأة حراماً أينكح ابنها أو يتعب الناس حراماً أينكح أمها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا يحرم الخلل الحرام إلا يحرم ما كان بناك حلال.

(1) ضعيفان. أيا إذا روي عن يحيى بن أبي كثير.
(2) أخرجه ابن حبان في المجريح (ص ص 98 ج 2) والدارقطني (ص ص 268 ج 2) وابن عدي ومن طريقه البيهقي (ص ص 169 ج 7) والطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص ص 268 ج 7) وذكره ابن أبي حام في العلل (ص ص 418 ج 1) من طريق المغيرة عن عمر بن محمد الزهري عن ابن شهاب به تم قال: هذا بطل والمغيرة ومحمد بن مهديان ملخصاً وهمذا في الحرخ والعدل (ص ص 132 ج 3) ووقع في الجرح عمر بن محمد روى عنه مغيرة واسمايل والصواب مغيرة بن اسمايل وراجع لتخريجه وتمام الكلام في السلسلة الضعيفة (رقم 288).
قال أبو حامد ابن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو الوقاصي بروي عن الثقات.

الآثار الموضوعات لا يجوز الإحتجاج به. وقال يحيى: ليس بشيء يكذب.

وقال الدارقطني: متروك.

قال المؤلف: وقدم رواه اسحاق بن عبد الربوي عن عبد الله بن عمر عن

نافع عن ابن عمر: قال: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم الحرام الحلال.

قال يحيى: الربوي كاذب. وقال البخاري: تركوه.

حديث في العرس

۱۰۳۷ - أنبأنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال أخبرنا

البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال روي اسحاب بن عباس عن الأوزاعي عن

الزهري عن سعيد بن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: شر الطعام طعام

الويلية يطعمه الأغنياء وينهع المساكين ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله

ورسوله.

قال الدارقطني: وقد رواه جافة مرفوعا وجافة موقوفا والصحيح

(1) ص: عبيد الله.
(2) أخبر ابن ماجه (ص ۱۴۶) والدارقطني (ص ۱۶۹، ج ۳) والبيهقي في السن (ص ۱۶۹، ج ۷) والمعرفة (ص ۲۶۴، ج ۲). وأيضا نعم في أخبار اسحاب (ص ۱۳۲، ج ۳).
(3) قلت: هذا من أوهام المؤلف رجح الله فأن الربوي هذا هو اسحاب بن عبد بن اسحاب قاله في

الميزان (ص ۱۹۹، ج ۱) وهو صدوق في الجملة. وأما الذي قال يحيى: كاذب. والبخاري: تركوه. فهو اسحاب بن عبد الله بن أبي فروة. نعم في الاستماع عبد الله العمري وهو ضعيف

عابد كما في التنقيب (ص ۲۷۸) وقال الذهبي في الميزان (ص ۴۶۵، ج ۲) صدوق في

حفظه شيء وذكره في من كتب وهو موثوق أيضاً.

(4) أخبره مسلم (ص ۴۲۲، ج ۱) وذكر البيهقي (ص ۳۶۱، ج ۷) مرفوعا وموقوفا وأخبره البخاري
(ص ۷۷، ج ۲) وابن ماجه (ص ۱۳۶) موقوفا وذكره في الموطأ (ص ۷۷، ج ۲) بقلمه.

الحول وكلم فيه الدارقطني في العلل (ص ۲۸۰، جز ۱، ج ۲).
حديث في الضرب بالدف في النكاح

أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا محمد بن محمد بن نعيم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا ابن ياسين قال نصر بن علي قال نصر علي يريني من خالد بن أياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة(4) أن رسول الله صـلـي الله عليه وسلم قال: أظهروا النكاح واضربوا عليه بالضرب.

رقم آخر: أنا الكروخي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغيرجي قال أنا ابن أبي الجرح قال أنا ابن ياسين بن فتح بن أمير بن عوف بن ميمون عن القاسم عن عائشة(5) أن رسول الله صـلـي الله عليه وسلم: أعلنا هذا النكاح وأجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف.

قال المؤلف: عيسى بن ميمون ضعيف جداً لا يثبت إلى ما روى، وأما الطريق الأول ففي خالد بن أياس قال أحمد بن حنبل: هو متروك الحديث.

(1) قال الحافظ في الفتح (ص 344، ج 9)؛ وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقضي رفعه ذكر ذلك ابن بطال قال، ومثله حدث أبي الصفاح أن أبا هريرة أبحر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيا، لهذا أدخله الآثمة في مساندهم.

(2) كما رواه البخاري ومسلم والبيهقي وابن ماجه وغيرهم.

(3) ص: كذلك وأما صحبة مالك في الموطأ.

(4) أخرج الجرببي (ص 37، ج 4) وابن ماجه (ص 138، البيهقي (ص 390، ج 7).

(5) أخرج البهذي (ص 170، ج 2) والبيهقي (ص 390، ج 7) وأبو نعم في أخبار أصبهان (ص 174، ج 1).

(6) ص: بالموقعي.

٢٢٧
وقال يحيى: لا يكتب حديثه ليس بشيء. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن النقات لا يكل كتب حديثه إلا توجياً. وأما الطريق الثاني - ففيه عيسى بن ميمون قال ابن حبان: منكر الحديث لا ينتج بروايته.

حديث في استحباب الخضاب للنساء


قال المؤلف: هذا حديث منكر.

حديث في عرض المرأة نفسها على الزواج

36 1 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجريحي عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا محمد بن الصباح قال نا علي بن ثابت عن جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر: قال: قال رسول الله ﷺ: لا يكل لامرأة تبنت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها قبل وما عرضها نفسها على زوجها؟ قال: إذا نزعت ثيابها دخلت في فراشها [فألزقت جلدها]

(1) وقال البيهقي في السن: عيسى بن ميمون ضعيف. لكن قال المناوي في الفيض (ص 11، ج 2): وزعم البيهقي بصحة. والله أعلم. وفي الباب حديث محمد بن كعب عند أحمد والنسائي والترمذي وابن جعفر والدكاني وحسن الترمذي. وحديث الله بن الزبير عند أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. صحجه الحاكم وغيره.
(2) أخرجه أحمد (ص 373، ج 4) والنسائي (ص 130، ج 4).
(3) هكذا قال أحد في الخلف: حدث منكر. وقال ابن عدي: أنه غير محفوظ. كما في فيض القدير (ص 320، ج 4).
(4) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 213، ج 1) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية (ص 226، ج 2).
قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: جعفر بن ميسرة عنده
مناكم لا تشبه حديث الانثابات منها هذا الحديث.

حديث في لعن(1) المسوفة

37 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الحسن بن علي عن الدارقطني عن
أبي حاتم قالنا الحسن بن سفيان قالنا محمد بن الصباح قالنا علي بن ثابت عن
جعفر بن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر(2) قال: قال رسول الله ﷺ: لعن الله
المسوفات. قلن يا رسول الله وما المسوفات؟ قال: المرأة بدعوها زوجها إلى
فراءها فتقول سوف حتى تغلبه عينه فينام.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه علة الذي قبله(3). قال ابن حبان ومن
مناكم جعفر هذا الحديث(4).

حديث في طاعة المرأة الرجل

38 - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهرى عن الدارقطني عن
أبي حاتم قالنا الحسن بن سفيان قالنا جُلبارة بن المغسل قالنا مندل بن علي
عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس(5) قال: أنت امرأة فقالت: يا

(1) ص: عنه.
(2) أخرجره ابن حبان أيضاً (ص 5، ج 1) والطبراني في الأوسط والكبر كتا في الزوائد (ص
296، ج 5) وأحد من منعته كتا في المطالب العالية (ص 6، ج 2).
(3) ص: عليه علم الذي فتحه.
(4) قلت: وبصرفه ضعيف أيضاً ولم أر له سبأً من ابن عمر قاله الهذين ورمز السيوطي في الجمع
الصغير لصحته لكن تفقهه المتأروا في فضي القدر (ص 722، ج 5) ولو شهد عن أبي
هريرة عند الخطيب (ص 30، ج 11) وفيه محمد بن حيد الرازي ضعيف ورواه البخاري
في التاريخ ويعزه مرسلاً كتا في كنز (ص 5، ج 22).
(5) أخرجره ابن حبان في المجروتين (ص 3، ج 1) والبزار كتا في الزوائد (ص 205،
ج 4) وأخرج الطبراني وعبد الزراق في المصنف (ص 434، ج 8) من طريقه عن رشدين عن.
رسول الله ﷺ قائلًا: إذا وافقة النساء إليك، ولم تأتي أخرين، فأجابهنك بالصحة، نصيحتي، إنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة.


قال: وجارة كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقال يحيى: جهاز كذاب.

حديث في رضى الزوج عن المرأة


قال المؤلف: مساور مجهول وأمه مجهولة.

حديث في المغزل

1040 - أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين الحاجي قال: أنا أبو بكر محمد بن


(2) قال الندمي: هذا حديث حسن غيري وصححه الخاكم ووافقه الذهبي. قلت: لكن قال الذهبي في الميزان (ص 95، ج 4): مساور فيه جهالة والخبر منكر.
حديث في خدمة المرأة في بيتها

۱۰۴۱ - أبناي قد من عبد الملاك قال: أننا الجوهرى عن الدارقطني عن
أبي حام بن حانان، قال: نا المستن بن سفيان، قال: حدثنا سمحاق بن أبي إسرائيل
قال حديث [روح] من المسبب الكلي، عن ثابت بن النابغة، عن أنس (١) بن مالك قال:
جئت النساء إلى رسول الله ﷺ، فقالن يا رسول الله،ذهب الرجال بالفضل والجهاد
في سبيل الله عز وجل. قال: ميزة إحداكن في بيتها تدرك به عمل المجاهدين في
سبي العمل يز وجل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حانان: روح (٢) يروي عن الثقات
الموضوعات لا يجل الرواية عنه.

حديث في نهي المرأة أن يأذن في بيتها لأحد

۱۰۴۴ - روی الربع بن محمد قال: نا المسبب بن شريك عن إدريس
الأودى عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليس للمرأة أن تأذن

(١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ۲۹۹، ج ١) وأبو يعلى والبزار كما في الزوائد (ص
٤، ج ۴) وأورده الذهبي في الميزان (ص ١١، ج ٢).
(٢) قال الهيثمي: وثقة ابن معين البزار وضعه ابن حبان وابن عدي.

١٣١
في البيت ما كان الرجل في البيت.

حديث في مداراة المرأة
1043 - روى اساعيل بن مسلم المكي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس (١) عن النبي ﷺ أنه قال: النساء خلفن من ضعف وعورة فاستروا عوراتهن بالبيت وأغلبوا ضعفهم بالسكوت.

1044 - حديث آخر: روى اساعيل بن عباد أبو محمد المزني عن عبد أبي عروبة عن قتادة عن أنس (٢) عن النبي ﷺ قال: إما النساء يضعفهن وغورة ففكوا عريهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
قال المؤلف: هذا لا يصح قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج باساعيل بن عباد.

حديث في النهي أن تقبل الكتابة المسلمة
1045 - أنبأنا اساعيل بن أحمد قال نا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابن زيدان قال نا محمد بن حاذ بن عمرن قال نا حسن بن حسن على يحيى بن العلاء عن خالد بن مجيد (٣) عن أنس

---
(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 121، ج ١).
(2) أخرجه ابن حبان أيضاً (ص 123، ج ١).
(3) هو خالد بن مجيد ويقال ابن مجيد كما في الميزان (ص ٦٤٢، ج ٢).
ابن مالك قال: نهى رسول الله ﷺ أن تقبّل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية
المُرَأة المُسلمَة أو تنظَر إلى فرجها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وإن كان حكم الشرع
كذلك. قال ابن عدي: البلاء فيه من يحيى بن العلاء لأن أحاديثه موضوعة وهو
أشبه بالموضوع. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال الفلاسي: متروك. وقال ابن
مُعَدود رمَّاه يزيد بن هارون بالكذب. وقال النسائي: متروك الحديث.

حديث

۱۰۴۶ - أنبيأنا محمد بن عبد الملك بن خيرون عن أبي محمد الجوهر
قال أنبيأنا أبو حفص بن شاهين قال نا أبو سماح إبراهيم بن أحمد الكاتب قال نا
مهدي بن الحسن قال نا الحسن بن عرفة قال نا علي بن ثابت الجزري
عن مُسلمَة بن جعفر عن حسان بن حيد عن ابن مالك.
 قال رسول الله ﷺ: سبعة: لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار
أو الداخلين، إلا أن يتوبروا إلا أن يتوبروا إلا أن يتوبروا: الناكح يده، والفاعل
المفعول به، ومدمٍّ الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي [جيرانه]
حتى يمنعوه، والناكح حليل جاره.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ولا حسان يعرف
ولا مُسلمَة.

۱۰۴۷ - حديث آخر: أنبيأنا محمد بن عبد الملك عن الجوهر عن ابن
شاهين قال نا أبو بكر عبد العزيز قال نا أحمد بن محمد قال حدثني حرب عن

(1) ص: الموضوع. (2) ص: الجوهر.
(3) رواه الحسن بن عرفة في جزءه كآيا في النسخ لابن كثير (ص ۳۳۹، ج ۳).
(4) قال الشهيب: يجعل هو وشيخه وقال الازدي: ضعيف. وذكره أي المُسلمَة ابن حيان في اللفقات
كما في اللسان (ص ۳۳، ج ۶).
(5) ص: حرب بن اساعيل.

۶۳۳
اسعيل البصري قال حدثنا أبو جناب الكلبي عن الخليل بن عمر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: أهلك الله عز وجل أمة كانوا يعبثون بذكorkهم.

قال المؤلف: وهذا ليس بشيء. اسعيل البصري مجهول. وأبو جناب ضعيف.

حديث في ذكر البنات

48 

أنبأنا اسعيل بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا حجة ابن يوسف قال نا ابن عدي قال نا موسى بن الحسن الكوفي قال نا عبد الله بن عمر قال نا محمد بن معاوية قال حدثنا أبو معاوية الصرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: لا تكروهوا البنات فإنهن المنوسات المحجزات الغاليات الحاملات.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحمد ويحيى: محمد بن معاوية كاذاب.

49 

طرق آخر: أخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال نا أبي قال حدثنا قتيبة قال نا ابن شيبة عن أبي عثمان (1) عن عقبة بن عامر (2) قال نا رسول الله ﷺ: لا تكروهوا البنات فإنهن المنوسات الغاليات.

قال المؤلف: ابن شيبة ضعيف.

حديث في ثواب من بلغ له ولد إلى التحكم بلطف الشهادة

5 

أننا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا

(1) ص: أبو سبأب. (2) أبي عثمان.
(3) آخجه أحمد (ص 151، ج 4) والطبراني كا في الجامع الصغير (ص 1، ج 1).
(4) قال البصري: فيه ابن شيبة وحديثه حسن وثقة رجاه ثقات كا في فيض الغدير (ص 430، ج 6).

134
حجة بن يوسف قال: قال عدي قال حدثنا أحمد بن يزيد بن ميمون قال حدثنا
يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا علي بن معبد عن أشعث بن شعبة عن عبد الله
ابن ضرار عن ابن: قال: قال رسول الله ﷺ: من ولد له ولد في الإسلام فبلغ
أن يقول لا إله إلا الله أدخل الله إباه الحبنة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: عبد الله بن ضرار (1) ليس
بشيء.

حديث في فضل من لا أهل له ولا ولد بعد المائتين

١٠٥١ - أنا أبو منصور القرازي قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
قال: أنا محمد بن أحمد بن رقق قال: أنا موسى بن ابراهيم بن النضر المتقي، قال: أنا
[ أبو ابراهيم بن النضر قال: ] (١) عباس الترقفي قال: أنا رواد بن الجراح قال:
سفيان عن منصور قال: أنا ربيعي بن حراش عن حذيفة (٢) قال: قال رسول الله ﷺ:
سفيان في المائتين [ كئ ] خفيف الحاذق، قيل يا رسول الله وما خفيف
الحاد؟ قال الذي لا أهل له ولا ولد.

١٠٥٣ - طريق آخر: أخبرنا علي بن محمد بن أبي عمر قال: أنا طراد بن
محمد قال: أنا الحسنين بن عمر بن برهان قال أخبرنا ابنه سهيل بن محمد قال: أنا عباس
عن ابن (١) الجراح عن سفيان عن منصور عن ربيعي عن حذيفة (٢) قال: قال

(١) هو الأسدي أو ابن عمرو، لم أنته به، ولم يفرق بينهما المؤلف في الضعفاء وراجع الميزان
والنسان (٨٣ - ٣٠٣، ج ٢).

(٢) سقط من الأصل.

(٣) أخرجه الخطيب (٩٨، ج ٦) وزكره ابن أبي حام في الاعل (٤٢٠، ج ٢).

(٤) ص: عباس الجراح.

(٥) أخرجه الخطيب (١٩٨، ج ١١) وأبو يعلى كجا في الجامع الصغير (١١، ج ١) وذكره السخاوي في المقاصد الحنثة (٣٣، ج ٢) والذهبي في الميزان (٥٥، ج ٣) والمجيللي في كشف المحق (٣٨٦، ج ١) وأطنب في تشهيه فواجيه وروايات الخطابي في

العزلة ابنها كما في المغفي (٢٤، ج ٣).

٦٣٥
رسول الله ﷺ: خيركم في المائتين [كل] خفيف الحاذ. قالوا يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال: الذي لا أهل له ولا ولد.

قال الدارقطني: تفرد به رواد وهو ضعيف. وقد أدخله البخاري في الضعفاء. وقال كان قد اختط لا يكاد يقوم حديثه. وقال أحمد بن حنبل: حدث رواد عن سفيان أحاديث مناكير (1) وقوى مطلقًا من غير ذكر المائتين.

1053 - أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا وكيع نا علي بن صالح عن أبي المهلب عن عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي امامه (1)

قال: قال رسول الله ﷺ: إن أعط أيوباني عندي مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وكان في الناس غامضًا لا يشار إليه بالأصح فجعلت مبنيه وقال ترتاه وقلت بواكيه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (2) عن رسول الله ﷺ فمن وكيع إلى أبي امامه ضعفاء ومثنى اجتمع ابن زهر وعلي بن يزيد والقاسم في حديث لا يعد أن يكون متمظم.

حديث في ترك طلب الأولاد بعد سنة خمسين ومائة

54 - أنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أخبرنا ح Keeper بن أحمد الحداد قال أنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال نا محمد نا محمد (1) قال العراقي: طرقه كلها ضعيفة. قال السخاوي: في معناه أحاديث كثيرة كله مهيبة. لكن رمز السبئي له بالصحة ونعته المناوي في فيض القدير (ص 497، ج 2). وقال أبو حامد: هذا حديث منكر كما في الالم. (2) أخبره أحمد (ص 526، ج 5) والترمذي (ص 629، ج 3) وابن ماجه (ص 342، ج 2) والحاكم.

(3) رمز السبئي لمصحته في الجامع الصغير (ص 87، ج 1) لكن نعمة المناوي في الفيض (ص 427، ج 2).
ابن أحمد بن معدان قال: "نا عصام بن رواد(1) قال: نا أبي قال: نا سفيان الثوري عن منصور عن ربيعي عن حذيفة(2) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان سنة خسین.

وماتية بريعي: أحمد جرب ولا بريعي ولدا.


حديث في التقدير في النفقه

1005 - أنا علي بن عبد الله قال: أنا أحمد بن محمد بن النقر قال أخرينا علي بن عبد العزيز بن مركد(3) قال: حديثنا علي بن محمد بن عبد الحافظ قال: "أنا محمد أبو الزرار قال نا إبراهيم بن بشير(4) أبو اسحاق المكي. وأخبرنا يحيي بن الحسن بن السنجق، قال أنا أبو الحسن بن المهادي قال أخرينا أحمد بن عبد الله بن السوسرجي قيل: أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال نا جعفر بن [محمد بن ]

(1) ص: داود.
(2) أخرجه أبو نعيم في المجلة (ص 127، ج 7) والعقلي في الضعفاء ترجيح رواه وذكره الذهبي في الميزان (ص 55، ج 2) والسوفي فيراك في اللال (ص 178، ج 4) وابن عراق (ص 211، ج 2) والشوكان في الفوائد المجموع (ص 134) وله شاهد من حدث ابن عباس بلغ: "لا يري أحمد بعد أربع وخمسين الخأخره تميم الرازي في فوائد (ص 165) من طريق عبد الله بن السمط صلاح بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ذكره السوفي أيضاً في اللال، لكن وقع فيه عبدالله بن الصامت وهو أعراف، قال الذهبي (ص 242، ج 3): عبدالله بن السمط عن صالح بن علي، فذكر حديثًا موضوعًا وذكر السوفي عن الحنيبي أيضاً بأنه موضوع. وآخرج أبو نعيم في أخبار اصبهان (ص 330، ج 1) عن ابن عباس: "بأتي على الناس زمان لأن بريعي أحمد في ذلك الزمان جرب وكلب اه. وفيه داود ابن عفاف وكناه يضع علي آنس.
(3) ص: مورك. والصواب ما أثبتتاه راجع لترجمة البغدادي (ص 30، ج 1).
(4) هو إبراهيم بن أدم بن بشير المكي كوا في اللسان (ص 40، ج 1).

637

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. وافا هو موقوف. تفرد برفه إليه النبي ﷺ: إبراهيم بن بشير قال ابن مردخ: هو مجهول وضعنه الدارقطني.

حديث في كراهة الطلاق


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. قال يحيى الوصافي ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث.

حديث في الطلاق في الحيض

أبو الحقيق بن عبد الخالق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد بن

(1) ص: كوكا. (2) ص: موكلا.
(3) ص: مخلوب بن أدب.
(4) أخرج ابن جعفان في المجروحين (ص 64، 2) وأبو داوود (ص 230، 3) وأبي ماجه (ص 142) والحاكم (ص 196، 2).
(5) لم يتردى به فقد تابه مرو عنه وابن الأثناء أنٌّ التفرد عنه بوصلة محمد بن خالد الوهبي كما في التلميذ (ص 316) قالوا: ورواه أحمد بن عثمان بن أبي شيبة عن أحمد بن يونس عن مرو عنه وابن الأثناء. وقال المذهبي: صحيح على شرط مسلم. لكن رواه أبو داوود عن أحمد بن يونس عنه مسلاً. وقال البيهقي: وفي رواية ابناً أبو شيبة عن ابن عمر موصولاً ولا أراه حفظه.

638
 يوسف قال: أنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني قال: أنا محمد
ابن أحمد بن يوسف بن يزيد الكوفي وابن دارم قالا: أنا أحمد بن موسى بن
اسحاق قالا: أنا أحمد بن صبيح النسدي قال: أنا طريف بن ناصح عن معاوية عن
عمر الذهبي عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر (1) عن رجل طلق امرأته ثلاثاً
وهي حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طالت امرأتي ثلاثاً
على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهي حائض، فردها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى السنة.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال الدارقطني. كله رواة هذا الحديث
من الشيعة.

حديث في السنة في الطلاق

58 - أنا الكروخي قال: أنا أبو عامر (1) الأزدي وأبو بكر الغورجي
قالا: أنا ابن [أبي] الجراح قال: أنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال: أنا هناد
قال: أنا جربين بن حازم قال: حدثني الزبير بن سعيد الهامشي عن عبد الله بن علي
ابن [زيد بن] ركانتة عن أبيه عن جده (2) قال: طالت امرأتي البينة فأتيت
النبي (صلى الله عليه وسلم) فقلت: يا رسول الله إنني طالت امرأتي البينة فقال: ما أردت بهذا؟
قال أحمد: حديث ركانتة ليس بشيء (3) وقال المؤلف رضي الله عنه: وقد
روي على صفة أخرى.

59 - أنا ابن الحصن قال: أنا ابن المذهب قال: أخبرنا القطعي قال: أنا

(1) أخرجه الدارقطني (ص 7، ج 4).
(2) ص: عامر الأزدي.
(3) ص: علي بن عبدالله.
(4) أخرجه الترمذي (ص 110، ج 2) والدارقطني (ص 114، ج 4) وأبو داود (ص 310،
ج 2) وأبن ماجه (ص 149).
(5) في استماعنا الزبير بن سعيد الهامشي وقد ضعفه غير واحد. وفيه عبدالله بن علي لين وأبوه علي
مستور.

639
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا سعد بن ابراهيم قال حدثني أبي عن محمد
ابن اسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس dijo: طلق ركابة
ابن يزيد امرأته ثلاثًا، في مجلس واحد فجميع عليها حزناً شديداً فسألها رسول الله
كيف طالتها؟ قال، طالتها ثلاثًا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنها
تلك واحدة فأرجعها إن شئت فرجعها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ابن اسحاق مجرح(2) وداود أشد منه
ضعفًا، قال ابن حبان: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأنثى فيجب
مجانية روايته. والحديث الأول أقرب حالاً والظاهر أنه من غلط الرواة.

حديث في الطلاق قبل النكاح

١٠٦ أدناهُ أبي أشعيل بن أحمد قال أخبرنا ابن مسعدة قال أنا حرة قال
أنا ابن عدي قال نا محمد بن جعفر قال حدثنا علي بن الحدود قال أخبرنا عبد الله
ابن زياد عن محمد بن الملكد عن طائر عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: لا طلاق إلا بعد ملكه ولا عتق إلا بعد ملكه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، وعبد الله بن زياد هو ابن سمعان قال
يحيى: كان كذا بابه. قال الدارقطني: هو متروك الحديث. قال: وإما رواه ابن
الملكد مرسلًا(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال: وقد رواه عن ابن المندقر
عن جابر(5) ولا يصح عن جابر.

(1) أخرجه أحمد (ص ٢٦٥، ج ١) وأبو يعلى.
(2) قلت: محمد بن اسحاق ثقة صدوق كما مر قال ابن القمي في أعمال الموقيعين (ص ٥): وقد صحح
الامام أحمد هذا الاستدلال وصحبه أبو يعلى كما في الفتح (ص ٣٦٢، ج ٩) وقال
الحافظ: احتجوا في عدة من الأحكام مثل هذا الاستدلال.
(3) أخرجه ابن عدي والمختلوب (ص ٤٥٥، ج ٩).
(4) أخرجه عبد الزهري (ص ٤١٧، ج ٦) وقال يحيى أيضاً: وأصبح شيء فيه حديث ابن المندقر
عن سمع طائرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في التحليق (ص ٣١٧).
(5) أخرجه البهبهاني (ص ٣٠٩، ج ٧) وابن مردوى كما في نصب الرافية (ص ٢٧٨، ج ٣).

٦٤٠
1011 - حديث آخر في ذلك: أنبنا محمد بن عبد الملك قال أنبنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال: نا أحمد بن الحسين الحوارني قال: نا محمد بن جامع قال: حدثنا عبد الحميد الجاهلي عن أبي سعد بن يزيد الفقيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق من لا يملك، ولا صم يوم إلى الليل، ولا وصال في صيام، ولا رضاع بعد قطام، ولا يتم بعد حلم، ولا رهبانية فينا.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان. البقال. قال يحيى، ليس يشيء ولا يكتب حديثه. قال الفلاس: متروك الحديث.

قال المؤلف: وقد روى نحو هذا عن علي عليه السلام عن النبي ﷺ، فروى جويري عن الضحاك عن النزالة بن سيرة عن علي ﺔ ﺔ عن النبي ﷺ، قال: لا يتم بعد حلم، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا صمت يوم إلى الليل. ورواه الثوري ﺔ وحاد بن سلمة عن جويري موقفاً.

قال الدارقطني: وهو المحفوظ. وقال المؤلف قلت: وجويري ليس بشيء.

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 318، ج 1).
(2) وحديث جابر طريق آخر عند الحاكم (ص 204، ج 2) والبزار ورجاله رجالة الصحيح كما في الزوائد (ص 34، ج 4) وصححه الحاكم لكن قال الحافظ ومقابل صحيح الحاكم قول يحيى لا يصح عن النبي ﷺ، لا طلاق قبل نكاح وقال ابن عبد البر في الاستذكار: روي من وجهه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة أنتى راجع الملخص (ص 318، ج 3).
(3) أخرجه عبد الزراق في مصنفه (ص 416، ج 6) والبيهقي (ص 411، ج 7) وابن ماجه (ص 148) وقال الحافظ في الملخص (ص 318) يعد ذكر هذا الطريق: رواه ابن الجوزي في العلل من طريق آخر عن علي وفهد عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك. قلت: ليس هذا نسخنا والله أعلم. ورواه الطبراني في الصغير (ص 96، ج 1) من طريق عبد الله بن أبي أحد بن جشن على علي، وقال الهيثمي (ص 342، ج 4) رجالة ثقات. وأخرجه أبو داود (ص 74، ج 4) م洛杉ا.
(4) أخرجه أيضاً عبد الزراق قال المحققي في كتابه وهو الصواب. ورواه ابن عدي في الكامل من حديث أبو بس بن سويد عن الثوري به مرفوعاً. وأقرأ بها أبو بس هذا، ثم قال: وهذا الحديث رواه عبد الزراق مرة عن مuumr فرعه، مرة عن الثوري فوقفه انهى من الزنديق (ص 319، ج 3) ورواه سعيد بن جويري أياً موقفاً كما في البيهقي (ص 330، ج 7).
حديث آخر في ذلك: أن بني الحريمي قال أن بني العشان قال:

حدثنا الدارقطني قال: نا أبو بكر بن سعد (1) عن الزهري على عردة عن عائشة
رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل
ملك.

قال المؤلف: وهذا لا يصح قال يحيى: عمر بن مدرك كذاب. قال الحميدي:
وبشر بن السري لا يجب لأن يكتب عنه (2).

حديث آخر: روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: لا طلاق قبل نكاح ولا نذر إلا رمية، ففيه لا
ينقل.

قال أحمد: مثنى بن الصباح منكر الحديث. وأخشى أن يكون ابن جريج
أخذه من (3) حديث المثنى.

حديث في تعليق الطلاق بالشيعة

حديث آخر: أن أبا سعيد بن أحمد السمرقندى قال: أنا أبا سعيد بن معدة قال:

أنا حجة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا إبراهيم بن أبا سعيد قال نا
علي بن معد بن نوح قال حدثنا علي بن معبد بن شداد الكعبي قال حدثنا اسحق

(1) "كذا في ص: وقد سقط من الاستاذ واسطان بن bạcه، وقد ذكر البيهقي (ص 221، ج 7)"

باستثناء جام الخياط عن هشام بن سعد عن الزهري عن عردة عن عائشة موقوفاً، وقال:

وقدي بيد هذا الاستاذ مرفوعاً. وروى عن بشر بن السري عن هشام عن هشام عن
النبي ﷺ مرسلاً. وذكر ابن أبي حام في المعلل (ص 422، ج 1) عن عائشة موقوفاً من
طرق جام الخياط وذكر عن أبى: حديث منكر.

(2) "قال المحقق في التقرب (ص 61): كان واختص ثقة منتقا طعن فيه، برأي جهم ثم عتدر,

ونائب.

(3) "كذا في الأصل. وحدث عمرو بن شعيب طرق أخرى ذكرها أصحاب السن الثلاثة والبيهقي

والدارقطني والبخارى: أصح ما في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب. وقال

الترومي: هو أحسن شيء، فروي في هذا الباب.

642
ابن أبي يحيى (1) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (2) أن رسول الله ﷺ قال: من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه جر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح لا يرويه بهذا الإسناد إلا اسحاق بن أبي يحيى قال ابن عدي: حدث عن الثقابي مناكير وقال الدارقطني: ضعيف الحديث.

وقال ابن حبان: لا ينال الإحتجاج به ولا الرواية عنه إلا على سبيل الإعتبر.

١٠٦٥ - حديث آخر في ذلك: أن أبيا اسحاق بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن مسلم قال نا الحسنين بن أبي سعيد العسلاني قال نا آدم قال نا الجارود بن زيد عن هز بن حكيم عن أبيه عن جده (3) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه.


١٠٦٦ - حديث آخر في ذلك: أن أبيا اسحاق بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم الصيري قال نا الحسنين بن شبيب عن اسحاق بن عياش عن حيد بن منكول عن مكحول عن معاذ بن جبل (4) قال: قال رسول الله ﷺ: يا معاذ ما خلق الله

(1) في ترميز الزهري (س ٣٣٥، ج ٣) اسحاق بن أبي نجيب الكعبي. مصنف.
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل. ومن طريقه البيهقي في السن (س ٣٦١، ج ٧) وأورده الذهبي في الميزان (س ٢٠٥، ج ١).
(3) أخرجه ابن عدي وذكره البيهقي (س ٣٦١، ج ٧) وقال هو أيضاً ضعيف وفي حدث ابن عمر رضي الله عنه كفاية.
(4) أخرجه عبد الزقاق (س ٣٩٠، ج ٧) والدارقطني (س ٣٥، ج ٤) والبيهقي (س ٣٦١، ج ٧) وابن راهويه وأبو بعيكما في المطالب العامة (س ٥٩، ج ٣) وذكره الذهبي أيضاً.

٦٤٣
شيتاً على وجه الأرض [أبغض إليه من الطلاق ولا] أحب إليه من العتاق وإذا قال الرجل لمملوكه أنت حز إن شاء الله فهو حز ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قله استثناءه ولا طلاق عليه.

1077 - طريق آخر: إن أبانا اسحاق قال أخبرنا ابن مسعدة قال أنا حزيمة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال نا ميمون بن مسلمة قال نا ابن مصفي قال نا معاوية بن حفص عن حيد بن مالك المخمي قال حديثا مكحول عن معاذ بن جبل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال: له استثناء. فقال رجل يا رسول الله قال لغلامه أنت حز إن شاء الله قال: لا يعثك لزن الله يشاء [العتق ولا يشاء الطلاق].

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ومدار الطريقين على حيد بن مالك وقد ضعفه بيجي والرازي وقال ابن عدي: ما يرويه منكر.²

1078 - حديث آخر: أنا الفارز قال أنا أحمد بن علي قال أنا محمد بن علي ابن أحمد المقرى قال نا محمد بن سكاح القطيمي قال نا أبو حامد أحمد بن حامد ابن أحمد البلخي قال نا محمد بن صالح البلخي قال نا أبو سلائى البلخى وهو الجوزجاني عن محمد بن الحسن القاضي عن أبي حنيفة عن حاذ بن ابراهيم عن علقة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هي خاص لله لا يقع الطلاق والارادة يقع الطلاق بها.¹

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه جائزة ضعفاء ومجاهيل.

¹ أخرجه ابن عدي في الكامل وعنه البهذقي في السنن (ص 361، ج 7).
² قال البهذقي: حيد بن مالك مكحول ومكحول عن معاذ منقطع.
³ أخرجه الخطيب (ص 131، ج 4).
⁴ لفظة بها سقط من البغدادي.

٤٤
حديث في طلاق المعتوه

1079 - آننا الكرخوي قال أنا الأزدي والغوري قال أنا ابن [أبي]
الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا
مروان بن معاوية الغزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي
عن أبي هريرة (1) قال: رسول الله ﷺ: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه
المغلوب على عقله.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو
ضعف ذاهب الحديث. وقال المؤلف قلت: قال يحيى: عطاء بن عجلان ليس
بشيء كاذب كان يوضع له الحديث فيحدث به. وقال الرازي: متروك
الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجل كيف الحديث إلا
على وجه الإعتبار.

حديث في طلاق الملوك

107 - وبالإسناد قال الترمذي: نا محمد بن يحيى النسابوري قال نا أبو
عاصم عن ابن جريج قال نا ماهري بن أسامة قال حدثني القاسم عن عائشة (2) أن
رسول الله ﷺ قال: طلاق الأمة تطليقان وعدتها حيضتان.

قال أحمد: هذا حديث لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث ماهري ولا يعرف له
رواية سواء. قال يحيى بن معين: ماهري ليس بشيء مع أنه لا يعرف (3).

____________________
(1) أخرجه الترمذي (ص 218، ج 2).
(2) أخرجه الترمذي (ص 214، ج 2) وابن داود (ص 224، ج 2) وابن ماجه (ص 151).
(3) أخرجه الترمذي (ص 39، ج 4) والبيهقي (ص 730، ج 2) والحاكم (ص 200، ج 2).
(4) والدارقطني (ص 170، ج 2) والبيهقي في التاريخ الصغير (ص 178).
(5) لكن قال الحاكم: ماهري شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشاهكتنا حجراً إذا
الحديث صحيح ولم يخرج، ووافقه المذهب مع أنه ذكره في الميزان (ص 130، ج 4) ونقل
عن أبي عاصم وابن معين والتلمذ والمفسرين يضعيفه وتلبيه. وقال الحافظ في التقرب (ص 496).

٦٤٥
حديث لا يطلق إلا من تزوج

1071 - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا أسامع بن مساعدة قال أخبارنا
حزمة قال أخبرنا ابن عدي قال نا محمد بن أحمد التنزاري قال نا خالد بن عبد
السلام المهدي قال نا أبو سهل الفضل بن مختار عن عبد الله بن موهب عن
عصمة(ع) بن مالك الخطبي قال جاء ملوك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله
إن مولاي زوجي وهو يريد أن يفرق بيني وبين إمرأتي فقعد رسول الله ﷺ
على المنبر فقال: يا أبا الناس اما الطلاق بيد من أخذ بالساق.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال ابن [عدي]
للفضل بن مختار أحاديث منكرة وعامتها لا يتابع عليها. وقال أبو حامد الرازي:
مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.

حديث في المحلل والمحلل له

1072 - أنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال
أخبرنا محمد بن عبد الملك قال نا علي بن عمر الدارقطني قال نا أبو بكر الشافعي
قال نا إبراهيم بن الهيثم قال نا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث عن
مشرح بن هを利用 بن عقبة بن عامر(1) قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم
بالتيس المستعار؟ قالوا: بل. قال هو المحلل. ثم قال: لعن الله المحلل والمحلل
له.

ضعيف. وقال أبو داود: مجهول وحديثه في طلاق الأمة منكر كيا في التهذيب (ص 183،
ج 1) وقد روى عن ابن عمر مرفوعاً وموقفاً وفي المرفوع ضعف راجع التلميذ (ص
319).

(1) أخرجه ابن عدي والدارقطني (ص 37، ج 4) والطرفي كيا في الزوائد (ص 343، ج 4)
وله شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه (ص 252) والبيهقي (ص 320، ج 7)
والدارقطني أيضاً قال ابن القمح: إن حديث ابن عباس وإن كان في استناده ما فيه فالقرآن
يحضده وعليه عمل الناس كيا في التعليق المغني.

(2) أخرجه الدارقطني (ص 351، ج 3) وابن ماجه (ص 140) والبيهقي (ص 208، ج 7).

476
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أصية مشرح فالحاب: لا يحج به.
وأما كاتب الليث (1) فقال: أحمد ليس بشيء ضربنا على حديثه. وقال أبو علي الحافظ: كان يكتب.

17 ـ حديث آخر: أثبت الكروخى قال: نا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغوري قال: أخبرنا ابن [أبي] الجراح قال نا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا أبو سعيد الأشج قال: نأعثت بن عبد الرحمن بن زيد الأزري قال حدثنا مجالد عن الشعيبي عن جابر بن عبد الله. وعن الحارث عن علي (2) قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلزمه.

قال الترمذي: هذا حديث معلول ليس إسناده بالقائم لأن مجالدا قد ضعفه.

أحمد وقال المؤلف قلته: قال أحمد مجالد ليس بشيء. وقال يحيى: لا يحج بحديثه. قال المؤلف: وقد روى هذا المعني من طريق صحاح عن ابن مسعود (3) وغيره.

حديث في طلاق المكروه

17 ـ أثبتنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنا محمد بن المظفر قال: أخبرنا العتيقي قال: نا يوسف بن أحمد قال: نا العقيلي نا يحيى بن عثمان قال: نا عامر بن حداد

(1) قلت: تابعه عثمان بن صالح عند ابن ماجه وابن البهذي، وأما مشرح بن هاغان فوئه ابن معين وقال ابن يدي: لا تأب به وتكلم فيه ابن حبان لكن تشدد معرفه، فالحديث حسن. كما قال الحافظ عبد الحق في أحكامه: وأما قول أبي حاتم في الفضل (ص 110، ج 1) لم يسمع الليث عن مشرح وثعبان الترمذي في علله الكبرى. فهذه ما فازه حديث ابن ماجه قال لي مصعب كميا: قال الزيلوي في تاجره (ص 239، ج 3) قلت: وقد رواه البهذي عن الليث قال: سمعت مشرح بن هاغان يحدث عن عقبة فارنون منظة الانتظاع.

(2) أخرج الترمذي (ص 185، ج 2) وابن ماجه (ص 140، ج 1) وأبو داود (ص 188، ج 2).

(3) أخرج الترمذي (ص 186، ج 2) والنسائي (ص 93، ج 2) والبهذي (ص 108، ج 2) وأحمد (ص 48، ج 1) وصححه ابن القطن وابن دقيق العيد على شرط البخاري كميا: في التحليل (ص 201).

647
قال نا بقية عن الغزالي(1) بن جيلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل(2) من أصحاب رسول الله ﷺ أن رجلاً كان نائماً مع إمرائه فقامت سكيناً وجلست على صدره(3) ووضعها السكين على حلقه فقال له: طلقي أو أذهبك فنأشدها الله فأبت ثمانًا فذكر ذلك رسول الله ﷺ فقال: لا قيلولة في الطلاق.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال البخاري: صفوان الأصم عن أصحاب النبي ﷺ لا يتبع عليه حديث في المكره.(4)

حديث في العدة

1075 - أنا عبد الحق قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قال أنا محمد بن عبد الملك قال نا الدارقطني قال حدثنا عمر بن محمد الصبر في قال نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي بكر قال نا سعيد بن محمد المخري قال نا محبوب بن محرز النفيسي عن أبي مالك النخعي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي(5) عليه السلام أن النبي ﷺ أمر المتوفى عنها زوجها أن تعبد في غير بيتها إن شاءت.


(1) ص: العيان. والصواب ما أثبته وقال في الميزان: وقده بالرراء بعض الأئمة.
(2) أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن حزم في المجل (ص 232، ج 1) وذكره الزبلي (ص 232، ج 3) والحافظ في اللسان (ص 191، ج 3).
(3) ص: علي صابر.
(4) قلت: فيه الغزالي وهو منكر الحديث قاله البخاري وأبو حاتم كما في تحرير الزبلي.
(5) أخرجه الدارقطني (ص 315، ج 3).
(6) ص: لم يثبت عدة غير.
حديث في خصومة الرجل وامرأته يوم القيامة

761 - أنيبأني عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال أنا يوسف قال نا العتيقي قال حدثني عبد الله بن علي قال حدثنا محمد بن يحيى النسابوري قال نا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال نا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي بكر (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يختصر يوم القيامة الرجل وامرأته فهذا نطق لسانها ولا لسانه ولكن يداها ورجلها ما كانت تجيب له ويداه ورجلاه مما كان يويلها.

قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان:
اختلط بآخري فكان يقلب الاسماد ولا يعلم ويرفع المراسيل فاستحق الكر.

حديث في رد المرأة في الجنة إلى أحسن أزواجها خلفاً

767 - أنا عبد الرحمن بن محمد الفزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال نا الصيعري قال نا أبو زرعة إبراهيم بن محمد الإسترابي قال حدثنا نعم بن عبد الملك قال نا بكر بن سهل الدمياطي قال نا عمر بن هاشم قال نا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان بن الحسن عن أبيه [عن] أم سلمة (2) قالت: قلت يا رسول الله المرأة رما تزواج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل (3) الجنة، فتدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة الها ختي [فتختار

(1) أخرجه العقيلي في الشعفاء في ترجمة عبدالله، والطبراني بسنده لا بأس به قاله السيوطي في البدور السافرة (ص 166) لكن قال الهيثمي في الزوال (ص 349، ج 1) في عبدالله ابن عبد العزيز الليثي وهو ضعيف وقد وثقه سعيد بن منصور وقال كان مالك برضا رضي. يراه رجل الصبحي النهي. وأورد ذهبي هذا الحديث في ترجمة سعيد (ص 455، ج 2).
وقال: هذا باطل.

(2) أخرجه الخطيب (ص 162، ج 1). (3) ص: ودخل.
أحسنهم خلقاً] فتقول يا رب إن هذا كان أحسنهم خلقاً في الدنيا فزوجنيه، يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بغير الدنيا والآخرة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: عمرو بن هاشم بروي عن النقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الإحتجاج بخبره (1) قال ابن عدي: وسليان بن أبي كربة عامة أحاديثه مناكير (2).

(1) قلت: هذا من أوهام المؤلف رحمه الله فإن عمرو بن هاشم هذا هو البكري كلام صحح الذهبي في ترجمة ابن أبي كربة في الميزان (ص 226 ج 2) وهو صدوق بقوله، كما في التقرب (ص 298)، وأما الذي قاله ابن حبان لا يجوز الإحتجاج بخبره فهو عمرو بن هاشم أبو مالك الجني لي الحديث أفرط فيه ابن حبان كما في التقرب.

(2) وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق والبراء والطراز نحو هذا عن أم حبيبة كما ذكره السيوطي في البدور السافية (ص 261 ج 2) وابن كثير في نهاية البداية (ص 327 ج 2).

٦٥٠
كتاب الأطعمة

حديث في غسل اليد قبل الطعام

روى عن علي وعائشة وسفيان فما حدث في عليه السلام:

1068 - وأنا أبو منصور بن خيرون قال: أنا سهيل بن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال نا محمد بن جعفر بن يزيد قال نا حداد بن اسحاق بن سهيل قال حدثني اسحاق الفروي قال حدثني همس بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أبي طالب عن جده عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ. قال: من غسل يديه قبل طعام لم ينزل في فسحة من رزقه.


1080 - وأنا حدثي سلمان: أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال:

(1) وأخرج ابن ماجه (ص 242) والبيهقي في الشعب أيضاً (ص 661) وبسناد آخر عن أنس بلفظ: من أخبر أن بكر الله خبر بيته فليوضأ إذا حضر غداً أو إذا رفع، وفيه كثير من سمع وقد اتفقوا على تضعيفه وقد ذكره ابن أبي حاتم في الفضل (ص 111، ج 2) وذكره العلباني في مسلسله الضميف (رقم 117) وقال رواه ابن عدي والتجار وأبو الشيخ.

朿101
أنا حزرة بن يوسف قال أخبرنا ابن عدي قال نا محمد بن الحسن بن قتيبة قال نا محمد بن عبيد الغزدي قال نا هاشم بن أبي بكير الكوفي قال نا قيس بن الربع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلسلة (1) عن النبي ﷺ قال: بركة الطعام الوضع قبله وبعده.


حديث في الأكل بثلاث أصبع

1081 - أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري قال أنبأنا الدارقطني قال نا عبد الله بن الحسين بن خالد قال نا الحكم بن عمرو الأشراطي قال نا بونس بن أيوب العقلاني قال حدثنا رسدين قال حدثنيي أبو عبد الله العكراني عن ابن جريج عن

(1) أخرجه الترمذي (ص 467 ج 3) وأبو داود (ص 505 ج 3) وأحمد (ص 441 ج 5) والحاكミ (ص 101 ج 3) والبيهقي في السنن (ص 276 ج 7) وفي شعب الإيمان (ص 6) والطليسي (رقم 155) وعام (ص 203 ج 2) وذكره الشيخ الألباني أيضاً في سلسلته الصفيعة (رقم 168).

(2) ص: والحديث. وقال أبو حامس هذا حديث منكر راجع العدل لابنته (ص 10 ج 2).

(3) قال البيهقي في السنن (ص 276 ج 7): الحديث في غسل اليدين بعد الطعام حسن وهو قبل الطعام ضعيف. وقال في شعب الإيمان: وكان سفيان يقول الوضع قبل الطعام. قال أحمد: وكذلك يملاك بن أنس كرهه.

652
عطا عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: لا تأكل بأصبع واحد فإنه أكل الملوك ولا تأكل بأصبعين فإنه أكل الشيطان وكل بثلاث أصابع فإنه السنة.

قال المؤلف: تفرد به رشدين بن سعد قال يجيء: ليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، وفيه غفلة يحدث بالمذاكير عن الثقاب.

حديث في الأكل متكاً

1082 - روى الواقدي عن هشام بن عاصم الأسلمي عن عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل متكاً.

قال المؤلف: وهذا لا يصح، والواقدي متروك الحديث، وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال: لا أكل متكاً.

حديث في الإندام


(1) ذكره الجهني في الميزان (ص 50 ج 2) وأخرجه الطبراني بأسناد آخر يشبه في الرواية.

(2) روى المؤلف في الناسخ والمنسوخ (ص 102 ق) نحوه عن عبد بن السائب عن خيبر عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله ﷺ يأكل في طبق متكاً. ثم ذكر ما يخالف هذا عن أبي ججيفة أخرجه البخاري وأصحاب السنن، وقال: وقد روي أنه أكل متكاً مرة فظهر عن ذلك فتركه، ثم قال: وهذه الأحاديث لا تدخل في الناسخ والمنسوخ لأنه غالب الأكل متكاً الكراهة، وترك ذلك أولى بالناسخ والمنسوخ مضادان ولا تضادهما لاشتراك الفعلين في الحجاز انتهت.

(3) ص: سعد.

(4) سقط واسطة غزيل من البغدادي.

484- قال: ونا عضف عن محمد بن عبيد الله العزيمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(2) عن النبي ﷺ تمسك نحوه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أبداً غزيلة (3) فرجل مجهول، والعزيمي فليس بشيء، قال أحد: ترك الناس حديثه.

حديث في السفر جل.


486- طريق آخر(8): روى أبو يوسف يعقوب بن القاسم قال: أنا عبد

(1) أخرجه الخطيبي (ص 30، ج 7) والطبراني كا في الزوايد (ص 35، ج 5) وقال المناوي في الفيض (ص 19، ج 1) ورواه أبو نعم ومام أيضاً.
(2) ذكره الخطيبي أيضاً. (3) ص: غويل. وفي فيض القدير عريب.
(4) كذا في ص.
(5) أخرج الطبراني في الكبير (ص 77، ج 1) من طريقه عن سلامة بن أبو برك حدثنا أبي عن جدي عن موسى بن طلحة [والصواب عن جدموسي بن طلحة] عن أبيه قال أتيت النبي.
(6) كذا في ص. والصحيح أنها تشد القلب، تطيب النفس وتهب ببخاخ الصدر كا في الطبراني الكبير.
(7) طريق يأتي.
(8)
الله بن كثير قال: "أنا عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الزبير على النبي.

وقد روي أن النبي ﷺ أعطاها ابن عباس.

187 - فروى الحسن بن علي الرمي عن محمد بن يزيد الحرازي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: دخلت على النبي ﷺ وبيده سفرجة.

قال: [دونكها] فإنها تزكي الفؤاد.

فقال: هذا من حديث ابن جريج ولا عطاء ولا ابن عباس، وليما يروى من حديث ولد طلحة، وهو شيء لا شيء في الخبر مدار يرجع إليه.

حديث في ذكر النبق (5)

188 - أنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال:


(1) ص: فوك. وللحديث راجع اللسان (ص 141، ج 3).
(2) أخرجه ابن حبان في المروجدين (ص 329، ج 1) وذكره عنه الذهبي (ص 101، ج 1)
(3) ورواه الطبراني عن ابن عباس قال: جاء جابر بن عبد الله إلى النبي ﷺ بسفرجة قدم بها من الطائف فناوله إياه، فقال النبي ﷺ: إنه يذهب ببطحاء الصدر ويطير الفؤاد قال الهشمي في الزوار (ص 65، ج 5) فهي علىقرفي لم أعرفه.
(4) روى الحاكيم (ص 370، ج 3) باسناده عن عبد الرحمن بن حداد الطلحي تنا طلحة بن يحيى عن أبيه عن طلحة، قال الحاكيم صحيح الاستناد لكن قال الذهبي: ابن حداد قال أبو حامد منكر الحديث. وأورده في الميزان (ص 557، ج 3).
(5) ص: السبق.
عن ابن عباس (1) قال: قال رسول الله ﷺ: لما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض
كان أول ما أكل من ثمارها البنق.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى بن معين: بكر بن بكار ليس
بشيء.

حديث في النهي عن قطع السدر (2)

1089 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أن محمد بن المظفر قال أخبرنا
العتيقي قال: نا يوسف بن أحد قال: نا العقلي قال نا محمد بن الحجاج بن يوسف
العمري قال نا زيد بن أخزيم قال نا يحيى بن الحارث الطائي عن أخيه زهيد
ابن الحارث (عن بهز بن حكيم) عن أبيه عن جده (1) أن النبي ﷺ لعن قاطع
السدر.

1090 - حديث آخر: روي عبد الله بن موسى عن ابن جريج عن عمرو
ابن دينار عن الزبير عن النبي ﷺ قال: من قطع سدة صب الله عليه العذاب
فوق رأسه صياً.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان أما الأول فقال العقلي: يحيى لا يصح
حديثه. وأما الثاني فإن استنده يختلف قال الدارقطني: وقد روي من حديث
عائشة (1) رضي الله عنها عن النبي ﷺ، والأشياء بالصابون أنه من قول عروة.

---

(1) أخرج الخطيبي (ص 62، ج 13).
(2) س: السبل.
(3) ص: وهمد. والنشب مت من العقلي وفوايد الرازي، م والحارث.
(4) أخرج الباجي (ص 141، ج 6) وقام في فوايد (ص 171، ق) والعقلي في الضمان في
ترجمة يحيى، وعنه الذهبي في الميزان (ص 377، ج 4).
(5) أخرج الطبري في الأوسم، والخطيب في موضع (ص 39، ج 1) والباجي (ص 140،
ج 6) من طريقه عن وكيع حدننا محمد بن شريك عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن
عروة عن عائشة قال الهيشم في الزواقد (ص 115، ج 8). رجاه لفظ. وقال الدارقطني:
تفرد به وكيع عن محمد بن شريك وتفرد به عنه ابنه ملحي. قلت: وهكذا رواه القاسم بن محمد
قال العقلي: والرواية في هذا البلد فيها اضطراب وضعف ولا يصح في قطع السدر شيء. وقال أحد بن حنبل: ليس فيه الحديث صحيح(1) وكان بعد هذا يكره قطعه وقد تأول ذلك سفيان بن عيينة بأن المراد سدر الحرم(2).

حديث في فضل الزبيب

1091 - أنبأنا ابن خيرون قال أنا نبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا نا نا قتيبة قال نا سعيد بن زيد بن قائد عن أبيه عن جده زيد بن أبي هند عن أبيه(3) قال أهدي إلى رسول الله ﷺ طبق [من] عتب

ابن أبي شيبة عن وكيع قاله الخطيب في موضع، قلت رواية القاسم ذكره البهتري وقال قال: أبو علي الدارقطني: ما أراه حفظه عن وكيع وقد تكلموا فيه يعني القاسم والمحفوظ رواية أبي أحمد الزبيري ومن تاب عليه عن محمد بن شريك عن عمو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عروة أن رسول الله ﷺ نزل منبتاً. قلت: رواه أبو معاوية عن أبي عثمان محمد ابن شريك أيضاً فألزمه كما رواه الخطيب في موضع (ص 39، ج 1) والبهتري. وقد أخرج أبو داود (ص 531، ج 4) عن هشام قال كان عروة يقطع سدة من أرضه. لكن استفاد مضطرب كما قال المنذر في الحاوي للسيوطي (ص 54، ج 1) رسالة خاصة في السدر اسمها فغ فنظر عن قطع السدر فزجج إليه (1)

(1) قلت: وأخرج أبو داود (ص 530، ج 4) والنسائي قاله المنذر والبهتري (ص 139، ج 6) والبيتاء في المختارة عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سفيان عن سعيد بن عبد الله بن حضي مرفوعاً بلفظ: من قطع سدة صوب الله رأسه في النار. ومن الزوطي لسانه في الجامع الصغير (ص 178، ج 2) وفيه سعيد بن محمد بن جبير قال الحافظ: يقول. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله كان يعرف نسبه وبيته، وروى عنه جعجف الحديث لأجله حسن لا صحيح انتهى من فيض القدير (ص 101، ج 6) قلت: لو سلمنا أن سعيداً هذا مقبول لمن فيه علة أخرى فإن رواه معمود عن عثمان هذا فقال عن رجال من نصيب عن عروة بعمر مساياً كأبي الذهبي في الميزان (ص 157، ج 1).

(2) وقال أبو داود: هذا الحديث متصرع يعني من قطع سدة في فلالة يستقل بها ابن السبيل والبهتري عبيتاً وظباً بغير حق. راجع الرواه (ص 530، ج 4).

(3) أخرج ابن حبان في المجريح (ص 327، ج 1) وأورده الذهبي (ص 138، ج 2) والمنسي في كنز (المختصر ص 11، ج 4) وقال: رواه ابن السبيل وأبو نعم في الطب والخطيب في التلخيص والدبلوم وابن عساكر.

157
مغطى فكشف عنه الثوب، ثم قال: كلاً بسم الله نعم الطعام الزبيب يشد الصعب، ويذهب الوصب، ويطفي الغضب، ويطيب النكهة، ويذهب البلغم، ويصبفي اللون.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال ابن حبان: تفرد به سعيد هذًا فلا أدرى البلاء منه أو من أبيه أو من جده.

حديث في تفضيل بعض الثمر على بعض


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. ونفصل بعضها على بعض في الأكل.

كذبه قال: أحد بن حنبيل: كان يضع الحديث.

حديث في الحذر في شرب اللبن


(1) آخرجه القطبي (ص 226، ج 9).
(2) سقط من ص.
(3) آخرجه أحمد (ص 176، ج 2) وأورده الذهبي (ص 279، ج 2).
(4) وفي الميزان: الضراع.

658

حديث في الثوم

۱.۰۹۴ - أنبيانا مُحمَّد بن عبد الملك قال أنبيانا الجوهری عن الدارقطني قال
نا مُحمَّد بن مُخلد قال نا الحسن بن عرفة قال نا مُحمَّد بن مروان عن مسلم عن حبة
عن علي بن أبي طالب قال: قال لي النبي ﷺ: يا علي كل الثوم قلولا أن
المُلك يأتي لآكلته.

قال الدارقطني: هذا حديث ما أنكر على حبة بن جون وهو ضعيف. قال
يحيى: ليس حديثه شيء. وقال السعدی: غير ثقة.({2})

حديث في أكل لحم الخيل

۱.۰۹۵ - أنا ابن الحسین قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال
نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال نا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن
الولید عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه
[عن خالد بن الولید(3) قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحم الخيل والبغال
والحمير.]

قال المؤلف: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر وبقية من المدینین
يحدث عن الضعفاء ويذف ذكرهم في أوقات.({4}) وقال موسى بن هارون: لا

(۱) أخرجه أبو نعيم في أخبار الأصحاب (ص ۱۱۸، ج ۲) والخطيب في التاريخ (ص ۳۴۹، ج ۴).
(۲) قال: فيه سمم الأعور وهو ضعيف أيضاً.
(۳) أخرجه أحمد (ص ۸۸، ج ۴) وأبو داود (ص ۴۱۳، ج ۴) والنسائي (ص ۱۹۳، ج ۲).
(۴) أخرجه ماجه (ص ۳۸۸) والدارقطني (ص ۲۸۷، ج ۴) والبيهي (ص ۲۸۳، ج ۹).
(۵) أخرجه النسائي والبيهي وقد صح فيه بقية بالحديث.
يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده(1). 

وقد روى محمد بن شجاع الثلجبي عن الوافي (2) عن ثور بن يزيد فوالد فيه: حضرت رسول الله ﷺ يبيت يقول: حرام أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل والبغال.
ووالثلجبي كذاب(3) يضع الحديث ولا يكاد يشكو أن هذا عمله لأنه يريد أن ينص مذهبه في المنع من لحوم الخيل ومن قلة حلة أهل القصة على خالد بن الوليد، قال البخاري: خالد لم يشهد خيبر وكذا قال أحمد بن حنبل لم يشهد خيبر اما اسم جميل المدينة.

1096 - حدث آخر في ذلك: روى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي سلمة عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الخيل.

قال أحمد: عكرمة لا يقيم إسناد هذا الحديث فمرة يرسله(1) ومرة عن جابر ومرة عن أبي هريرة وقد رواه بعض أصحابنا عن عكرمة فذكره لحوم الحمر لا لحوم الخيل. وقال يحيى بن سعيد: أحديث عكرمة بن عمار ضعيف ولست بصحح.

---

(1) ص: ولا جده. والتصوب من التهذيب والبهقي. قلت: وَأَما صَالِح فَقَال الْبَخَارِي: فِي نَظَرٍ. وقال أحمد: فيه رجلان لا يعرفان كا في المغني (ص 70، ج 11) وقال ابن حزم هو وأبوه جهولان. وفي حدثي في تهذيب لحوم الخيل أهل الصفين لأن خالد بن الوليد لم يسلم بلا خلاف إلا بعد خيبر وقال هنا في هذا الحديث وذلك يوم خيبر وذكره ابن حبان في التقات وقال يحيى كا في التهذيب (ص 270، ج 4) وقال في التقييض (ص 132) لين. وَأَما يَحْيى فذكره ابن حبان في التقات وقال في التقييض: مسند. وقال الأصبغ في الميزان (ص 410، ج 4) لا يعرف إلا برواية ولده صالح عنه. قلت توثيق ابن حبان وحده لا يعتبر به كا لا يغني عن الماهر.

(2) رواه الوافي في المغازي (ص 111، ج 2).

(3) قلت والثلجبي كذلك لكن نائب أحمد بن سفيان عند الدارقطني والبهقي فهو بري من عهدهما.

وأهواء فيه عندي من صالح أو من أبيه والله أعلم.

(4) ص: عمره لسله.
حديث في لحم الضب

1097 - روى أسأيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبد عن أبي راشد الخيرافي عن عبد الرحمن بن شبل (1) أن النبي ﷺ نهى عن أكل لحم الضب.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وأسأيل بن عياش ضعيف (2).

1098 - وقد رواه خالد بن يزيد القسري (3) عن محمد بن سوقة عن سعيد ابن جبير عن عائشة قالت: نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحم الضب. قال أبو حامد الرازي: خالد ليس بقوي.

حديث في لحم الأرنب

1099 - روى عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة بن جزء (4) أنه سأل النبي ﷺ عن الأرنب فقال: لا أكله ولا أحرميه.

قال المؤلف: وهذا لا يصح لأن عبد الكريم قد رماه أبوب السختياني بالكذب وقال أحمد ويحيى: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك (5).

(1) أخرجه أبو داود (ص 416، ج 3) والبيهقي (ص 326، ج 9) وابن عساكر كذا في كنز (ص 191، ج 19) وأورده الذهبي في الميزان (ص 444، ج 1).
(2) قلت: حديثه عن الشامين صحيح عند الجمهور وهذا منها، وأما ضمضم فهو صدوق بهم كما في التقرب فالقول قول الحافظ أبو سهيل حسن كذا في العيون (ص 416، ج 9).
(3) ص: النسوي.
(4) أخرجه ابن ماجه (ص 241) وأخرجه الترمذي بهذا الاستناد عن خزيمة في باب الضب (ص 756، ج 3) وليس فيه ذكر الأرنب وهكذا في السنن البيهقي (ص 319، ج 9).
(5) وقال المؤلف في الناسخ والمernoخ (ص 99) هذا الحديث ليس بشيء لأن عبد الكريم متروك الحديث، قال أحمد بن حنبل: قد ضربت على حديثه فأضرب عليه.

761
حديث في ذكر المعز

1100 - أنا أساعيل بن أسد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حجة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا الفضل بن عبد الله بن سفيان الإبطاكي قال نا عبد الوهاب بن الضحاك قال نا أساعيل بن عياش عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال: رأيت النبي ﷺ يسك بأذن النبي وهو يقول: ما كنت ذكراً من الضأن: ولا كنت أني من المعز، ولقد اجتمع فيك كل شيء.

قال ابن عدي: هذا حديث مرض منكر بهذا الاستد لا يرويه غير ابن عياش عن ابن جريح وغلط فيه عليه. وإما رواه ابن جريح، قال حدثت عن عكرمة عن ابن عباس أن سعد بن أبي واقص مر بنس فأخذ به وقيل. هذا الكلام. وقال المؤلف قلت: كان ابن عياش قد تغير حفظه فكان يخلط في آخر عمره. وقد اتفق في هذا الاستد عبد الوهاب قال العقيلي: هو متروك الحديث.

وقال ابن حبان كان يسرق الحديث لا يجل الاحتجاج به.

حديث في أكل السنور

111 - أخبرنا الكروخي قال أنا الأزدي والغوجري قال أنا ابن [أبي]
الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا يحيى بن موسى قال نا عبد الرزاق قال أنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر (1) قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر ومثله.

قال الترمذي: هذا حديث غريب وعمرو بن زيد لا يعرف روي عنه غير عبد الرزاق. وقال المؤلف: قال أبو حامد ابن حبان: عمر ينفرد بالذكاء في المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به.

(1) آخرجه الترمذي (ص 258 ج 2) وأبو داود (ص 296 ج 3) والنسائي (ص 188 ج 3) وابن ماجة (ص 241) وابن حبان في المجروحين (ص 186 ج 3) وذكر عنه الذهبي (ص 198 ج 3).

662
حديث في ذكر الشاة


قال المؤلف: هذا حدث لا يصح قال ابن حبان: زرئي يروي ما لا أصل له.

حديث فِي وَقِيَّةٍ هُوَ بِرُكَةٌ في الشاة


---

(1) أخرجه ابن ماجه (ص 168) وابن عدي. كما ذكره الذهبي في الميزان (ص 298، ج 2) ورواية الخطيب (ص 435، ج 7) بسناده عن حرمي بن عارة عن شعبة عن عارة عن أبي حفص عن

(2) ص: السيرة. (3) أخرجه الخطيب (ص 496، ج 8).

626
حديث في أكل السمك

1104 - أنهما ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب البقلاوي قال أخبرنا
البرقاني قال حديثنا الدارقطني قال: روي عبد الله وعبد الرحمن واسمه بناو زيد
ابن أسما عن ابن عمر (1) عن النبي ﷺ قال ألمح لنا ميتان.

وخلافهم سليمان بن بلال رواه عن زيد بن أسما عن ابن عمر موقعاً وهو
أصح. وقد رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسما عن عطاء بن يسار عن أبي
سعيد (2) عن النبي ﷺ. ولا يصح هذا القول، والمسور ضعيف. وقال المؤلف
قلت: المسور قد كتبه أحد بن حنبل وقال ابن حبان: بروي عن الثقات
الموضوعات لا يجوز الإحتجاج به.

حديث في الطافي

1105 - قال ابن عدي: روي اسمايل بن عياش عن عبد العزيز بن عبد
الله ابن حذة عن وهب بن كيسان ونعم بن عبد الله عن جابر (1) عن النبي
العاف. قال: كلما ما حصر عنه البحر وما ألقي، وما وجدموه ميتاً طافياً فوق
الماء فلا تأكلوه.

قال ابن عدي: هذا ائتما يرفعه عبد العزيز وأحاديثه كثيرة منئاً وقد ضعفه

(1) أخرجه ابن ماجه (ص 329) وأحمد (ص 97، ج 2) والحاكم (ص 97، ج 1) وابن حبان في
المجرين (ص 59، ج 2) والدارقطني (ص 272، ج 4) والبيهقي (ص 257، ج 9)
والشافعي (ص 173، ج 2) وعبد بن حبيب (المختصر ص 106 ق) كما في تخرج الزهري
(ص 202، ج 4).
(2) أخرجه المختصر (ص 245، ج 13) والدارقطني في العلل كما في تخرج الزهري.
(3) أخرجه عن نعم. والتصحيح من العلل لابن أبي حام.
(4) أخرجه ابن عدي والدارقطني (ص 272، ج 4) وابن أبي حام في العلل (ص 424، ج 2).
والطحاوي في أحكام القرآن كما في تخرج الزهري (ص 320، ج 4).

664
حديث في حبس الأطباء ذوات الأصوات والألوان

حديث

1106 - أناء محمد بن عبد الله بن نصر قال أن أبا عبد الله بن علي بن بكري(1) قال أنا علي بن محمد بن بشران قال أنا سابع بن محمد الصفار قال نا سعدان بن نصر قال نا موسى بن داود قال نا مندل عن أبى رافع عن عائشة.

قالت: كان يدلي إلى اللبارى والإدبيسي على عهد رسول الله ﷺ فأدركهم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ومندل قد ضعفه أحمد ويحيى وقال ابن حبان: كان يرفع المراسيل ويستند الموقعات من سوء حفظه فاستحق الكر.

قال يحيى بن معين: وابن أبي رافع ليس بشيء. وقد قال الدارقطني في كتاب العلل: إن عروة روى عن عائشة أنها(2) كانت تخب الحمام المفصصة. قال وذكر لأحد بن جنيل أن الخالق رفعت فقال: هذا كذب.

حديث في النصر

1107 - روى عبد الرحمن بن قيس المضبي عن عبد الرحمن بن كردم(3) عن الزهري عن عروة عن عائشة(4) عن رسول الله ﷺ: بيت لا تمر فيه جماع أهله.

قال البخاري: ذهب حدث عبد الرحمن. وقال أحمد: لم يكن بشيء. وأما عبد الرحمن فقال أبو حامد الزراي: مجهول.

(1) كذا في ص. والله أعلم. (2) ص: الغراء.
(3) ص: كرب.
(4) أخرجه مسلم (ص 161، ج 3) والترمذي (ص 85، ج 2) وأبو داود (ص 429، ج 3).
(5) وأبو ماجه (ص 246) كلهم عن طريق يحيى بن حبان قال نا سلمان بن بلأل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم أيضاً وأحمد (ص 105-188، ج 1) وأبو نعيم في أخبار اصبهان (ص 116، ج 2) من طريق أبي الرجاح عن أبيه عروة عن عائشة وهذا إسناد صحيح. وقد أخرج ابن أبي حامد في الحلل (ص 328، ج 2) من طريق مروان بن محمد الطاري عن سلمان بن بلأل عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً للفظ: نعم الادام الخل. ولي لا تمر فيه جماع أهله. قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الاستناد النهي. والله أعلم.
حديث في طهارة البيض والأنفحة

حديث 1108 - روى بشر بن ابراهيم الأنصاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة (1) عن النبي ﷺ: مغتنمان لا تموتان الأنفحة والبيض.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: بشر بن ابراهيم يضع الحديث على الثقات لا يجل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح.

حديث في ذكر الخبيص (2)

حديث 1109 - أولا عبد الرحمن بن محمد البخاري قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال: نا محمد بن عبد الله بن شهبار قال أنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: محمد بن أحمد بن الواليد قال حديثا محمد بن أبي السري (3) قال حديثا الواليد بن سلمان قال: حدثني محمد بن حذافة بن بزن يوسف بن عبد الله (4) بن سلام عن أبيه عن جده (5) قال: خرج رسول الله ﷺ إلي المربد فرأى عثمان بن عفان يقود ناقة تحمل دقيقاً وسمناً وعسلاً. فقال له رسول الله ﷺ: أنش. فأنا فدعا ببرمة فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق. ثم أمر فأولده حتى نضح ثم قال: كلوا. فأكل من رسول الله ﷺ ثم قال: هذا شيء يدعوه أهل فارس الخبيص.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، يذكر أنه الواليد وكان

(1) ذكره ابن حبان في المجريحين (ص 189، ج 1) وأبو نعيم في أخبار اصبهان (ص 360، ج 2) وأورده الذهبي (ص 312، ج 1).
(2) نوع من الخلوى يعمل من النمر والسمن.
(3) ص: الموسي.
(4) ص: عن عبد الله بن سلام. وفي البغدادي ابن عبيد الله بن سلام. والصواب ما أثبتنا من الطبراني.
(5) أخرجه الخطيب (ص 369، ج 1) والطبراني في الصغير (ص 24، ج 2) والبيهقي في الشعب (ص 83، ق) ورواه الخرثي بأسنان مقطع، وباختلاف ألفاظ راجع المطالب العالية (ص 324، ج 2).
حديث في ذم كثرة الأكل

111 - أَنْبِئَا مِنْ بَنِي عُمَرِ الدَّارَقْطِنِي قَالَ أَنْبِئَا جَوْهَرٍي عَنِ الدَّارَقْطِنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى قَالَ كُلُّ دَاءِ البَرَدِ. قَالَ حَبَّانُ: أُلْبِسُ الْمُتَمَكِّنَاتُ مِنْهُ.

مُؤَرِّخُهُ: كَذَا رَوَى لَنَا وَأَمَا هِيَ الْبَرَدَةُ وَهِيَ النَّحَمْ. وَقَالَ حَبَّانُ: كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ أَنْبِئَ الْمَرَّةُ أَشْرَى مَهْدَى مِنْهَا. وَقَالَ حَبَّانُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكُمَا. وَقَالَ الدَّارَقْطِنِي: مَعْدَنَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكُمَا. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ أَبِي بَكَرَ بْنِ يَسَرِّي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكُمَا. وَأَنْبِئُ عَنَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكُمَا. وَأَنْبِئُ عَنَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكُمَا.

حديث في أكل ما يسقط من الخوان

1111 - أَنْبِئَا مَنْ صُورُ الرَّازِقُ قَالَ أَنْبِئَا أَبِي بَكَرَ أَحْدَثْتُ قَالَ أَخْبِرُنَا عَلَى بْنِ بَيْتِي عَنْ أَحْدَثِي بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ أَحْدَثُتُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي الْقَاسِمِ أَحْدَثُتُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَرْوَاقُ (1) قَالَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنِ عَبْدُ الصَّدَقَ الْهَافِشِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا زَينَبُ (2) بْنُ سَلِيْمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسَ (3) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنْ أَكْلِ ما يَسْقَطُ مِنْ الخَوَانِ نَفَى عَنِهِ. مَتَّى (4) أَخْرِجَ إِبْنُ حَبَّانِ فِي الْمُخْرِجِينَ (ص ٢٠٢، ج١) وَأَوْبَ نَمْيَ فِي الْغَلِّ وَالْوَقْتِ الْمُدْرَكِي فِي الْعَلِّ وَأَنْبِيَ السَّيْ كَيْبُ فِي كَنْزٍ (ص١٠، ج١) وَالْمَقَادِرُ الْحَسَنَةُ (ص ١٠٠، ج١) وَكَفَّرَ الْخَفَاءُ (ص ١٤٩، ج١) وَوَرَآءُ الْخَفَاءِ فِي تَرْجِمَةٍ قَالَ بِعَادَةَ بِنْعَادَةَ عَنْ أَسْمَعِيَّ بْنِ عَيْشٍ عَنْ تَمَمِّ عَنْ أَنْبِي بْنِ بَكَرَ مُفْرَعًا مِّنْ ذَكَرِهِ الْمَهْدَيْيْ أَيْضاً (ص ٣٥٩، ج١) وَالْمَتَّى فِي كَنْزٍ (ص ٣٠، ج١) وَأَخْرِجَ إِبْنُ حَبَّانِ فِي الْمُخْرِجِينَ (ص ٢٠٢، ج١) وَأَوْبَ نَمْيَ فِي الْغَلِّ وَالْوَقْتِ الْمُدْرَكِي فِي الْعَلِّ وَأَنْبِيَ السَّيْ كَيْبُ فِي كَنْزٍ (ص١٠، ج١) وَالْمَقَادِرُ الْحَسَنَةُ (ص ١٠٠، ج١) وَكَفَّرَ الْخَفَاءُ (ص ١٤٩، ج١) وَوَرَآءُ الْخَفَاءِ فِي تَرْجِمَةٍ قَالَ بِعَادَةَ بِنْعَادَةَ عَنْ أَسْمَعِيَّ بْنِ عَيْشٍ عَنْ تَمَمِّ عَنْ أَنْبِي بْنِ بَكَرَ مُفْرَعًا مِّنْ ذَكَرِهِ الْمَهْدَيْيْ أَيْضاً (ص ٣٥٩، ج١) وَالْمَتَّى فِي كَنْزٍ (ص ٣٠، ج١)
الفقر ونفي عن ولده الحمق.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أبو بكر الخطيبي: عبد الصمد قد ضعفوه.

حديث في غسل اليدين

۱۱۲ - هنا أبو منصور الفراز قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا الحسن بن أبي طالب وعبد الله بن أبي الفتح قالا: نا أبو العباس أحمد بن محمد ابن زكريا الأنصاري قال: نا خلف بن محمد بن اسمايل الخياط قال: نا سهل بن شاذوه قال حدثنا جلول بن سمرة قال حدثنا عماد أبو مقاتل عن عيسى بن موسى بن غنجار (1) عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر (2) قال: قال رسول الله ﷺ: انزعوا الطسوس وخلافو المجوس.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وأكثر رواة ضعفاء ومجاهيل.

(1) ص: فنجار.

(2) آخرجه الخطيبي (ص ۹، ج ۵) والبهقي في الشعب (ص ۶۴ ق) وابن طاهر في صفوة التصرف (ص ۶۸-۶۹ ق) والديلمي كلا في الجامع الصغير (ص ۱۶) بلفظ: أئذعوا الطسوس. قال أحمد: قوله أئذعوا يريد والله أعلم إملأوه كما ذكر البهقي في الشعب وراجع فيض القدر (ص ۱۱۱، ج ۱).

۶۶۸
كتاب الأشربة

حديث في الشرب في نفس واحد

١١١٣ـ أخبرنا محمد بن ناصر قال أنا أبو منصور محمد بن أحمد الخياط قال لنا أبو بكر بن الأحضر قال لنا ابن شاهين قال لنا محمد بن علي بن حزة الأزراوي قال لنا أبو أمية الطروسي قال حدثنا عبد الله بن موسى نبا ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الله بن أبي قبيدة عن أبيه قال رسول الله ﷺ: إذا شرب أحدك فلا تشرب في نفس واحد.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. وكان يحيى بن سعيد لا يروي عن ابن مسعود وأناخ أن يكون اللزج انقلب فيكون ولا يشرب فروه فليشرب. وفي الصحيحين أن رسول الله ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثًا.

حديث في من شرب الحمر

١١١٤ـ أنا عبد الملك بن أبي سهل الكروشي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالنا الجراحي قال حدثنا المحيوي قال نا الترمذي قال

---

١) سقط من الأصل.
(2) أخرجه ابن شاهين وذكره المؤلف في التاسع والمتنبيات بهذا الطرق (ص ١٠٤).
(3) أخرجه مسلم (ص ١٧٤، ج ٣) والبخاري (ص ٨٤١، ج ٣) والترمذي (ص ١١٣، ج ٣).
(4) وأبو داود (ص ٣٩٢، ج ٣) وابن ماجه (ص ٢٥٢) من حديث أنس رضي الله عنه.

٦٦٩
حديثنا قتيبة(1) قال نا جربر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمیر عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر(2) [ قال ] رسل الله ﷺ : من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل له صلاة أربعين صباحاً فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبات، قال يا عبد الرحمن وما نهر الخبات؟ قال: نهر من صديد أهل النار.

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت(3) عن رسول الله ﷺ وفيه عطاء بن السائب وكان قد اختلت في آخر عمره. وقال يحيى بن معين: لا ينتبه به بحديثه.


(1) ص: قصة.
(2) ص: عبد الله بن عمر. والحديث أخرجه الترمذي (ص 3، ص 323) وعبد الرزاق (ص 325، ج 9) وأحمد (ص 35، ج 2) وقال المحدث المباركفوري في التحفة: أخرجه الحاكم وقال: صحيح الاستناد وتبعة العلامة الأعظم في تعلمه على منصف عبد الرزاق. لكن لم أجد في المستدرك عن ابن عمر بل فيه عن ابن عمر (ص 146، ج 4) والله أعلم.
(3) حسنة الترمذي، وله شاهد صحيح عن عبد الله بن عمرو عند ابن حبان كما في المواض (ص 234، وأحمد (ص 233، ج 2) والحاكم.
(4) ص: العدد.

70
حديث في مدمّن الخمر

فيه عن ابن عباس وأبي هريرة. فأما حديث ابن عباس:

1116 - ونا ابن الحصين قال: أنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال لسوم الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا سؤد بن عامر [ عن ] الحسن يعني ابن صالح عن محمد بن المنكدر قال حدثت عن ابن عباس (۱) أنه قال: قال رسول الله ﷺ: مدمّن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن.

قال المؤلف: الراوي عن ابن عباس مجهول (۲) والحسن بن صالح [ قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثابات (۳) .]

1117 - وأما حديث أبي هريرة: أنا محمد بن عبد الملك قال أنا اسماعيل ابن معدة قال: أخبرنا حرة قال أنا ابن عدي قال أخبرنا أبو يعلى قال أنا أحد ابن حاتم الطويل قال لنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني قال حدثني سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: مدمّن الخمر كعابد وثن.


۱) أخرجه أحمد (ص ۲۷۲، ج ۱) وراجع لتخريجه السلسلة الصحيحة (رقم ۶۷۷).
۲) قلت: رواه سفيان عند ابن أبي حاتم في العمل (ص ۳۷، ج ۲) عن ابن المتندر عن ابن عمو.
۳) قال أبو حاتم: وهذا خطأ أفادناه هو يا رواه حسن بن صالح عن محمد بن المتندر قال حدثت عن ابن عباس عن النبي ﷺ. قلت: لكن رواه الخطيب في موضع (ص ۸۷، ج ۴) وعبد الزهق (ص ۲۳۱، ج ۹) عن الحسن عن ابن المتندر عن ابن عباس مرفوعًا، بدل حدثت والله أعلم.
۴) الزيداء من الصعلاء للمؤلف.
محمد بن عبد الله (1) عن أبيه (2) عن النبي ﷺ قال ابن مريم عنه (3). قال ورواه حداد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو (4) من قوله. وقال المؤلف قلت: وهذا هو الصحيح والطريق التي قبله لا يثبت.

١١٨ - حديث آخر في ذلك: أنبأنا إسحاق بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا أبو عمرو الغفاري قال حدثنا ابن عدي قال لنا صدقة بن منصور قال نا عبد الله بن عمر قال نا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (5). قال: قال رسول الله ﷺ: من لقي الله مدن من خر لقيه عابد وثن.

قال المؤلف: وهذا لا يصح فإن العوام مجروح. قال البخاري: وعبد الله بن خراش منكر الحديث. وقال أبو زعزة: ليس بشيء.

١١٩ - طريق آخر: أنبأنا أحربيري قال أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا أحمد بن أسحاق بن البهلول قال نا علي بن سعيد بن مسروق قال نا المعليلان هلال عن حكم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من أتي وهو مدمن خر كان كعابيد وثن.

١٣٠ - ص: عبدالله.
(١) أخرج البخاري في التاريخ (ص ١٣٩، ج ١، ق ١).
(٢) ص: منه. ولعله ما أثبتناه والله أعلم.
(٣) وأخرج البزار مرفوعاً من حديث مajeed عن ابن عمرو، ورواه الحارث بن أسامة وأبو نعيم في الخليفة من رواية الحسن عن عبد الله بن عمرو به. وفيه الخليل بن زكريا وفي الذي قبله ثابت ابن محمد وهو أصلح حالة من الخليل كأ في تحرير الكشف (ص ١٧٤، ج ١) ورواح تعليل الأثاني بالكتاب الإثاني لأبو عبيد (ص ٩٩) قال: ثابت بن محمد صدوق يغطيه كأ في التقرير وقد تابه محمد بن الحسن الأندلسي عند البزار بلغه: من سكر من الخمر لم يصل له صلاة أربعين يوماً فإن مات فيها مات كعابيد وثن. إلا أنه زاد واسطة يونس بن خباب بين فطر بن خليفة ومجاهد. كأ في زواج البزار لهشي (ص ٥٤). (٥) أخرج ابن حبان في صحيحه كأ في الموارد (ص ٣٣٥) والضياء في المختارة وابن عدي كأ.

٧٢٢
قال الدارقطني: تفرد به حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير (1) ولم يرو عنه غير المعلِّب بن هلال. قال المؤلف قلت: هذا القول من الدارقطني، وهم فإنما قد رويناه عن العوام عن سعيد، وهذا الحديث لا يصح قال أحمد: حكيم بن جبير ضعيف الحديث مضطرب. وقال السعدى: هو والمعلِّب كاذبان. قال ابن المديني (و) النسائي: المعلِّب بن هلال كان يضع الحديث (2).

حديث آخر: أنبأنا هبة الله بن أحمد الخزاعي قال أنا بني محمد بن علي بن الفتح قال نا علي بن عمر الدارقطني قال حديثنا أحمد بن عيسى قال حديثي اسحاق بن زريق (3) قال لنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال نا سعيد بن خالد المنزلي قال نا محمد بن المكتدر عن جابر (4) عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من لقي عز وجل مدني خر لقيه كعابد وثن. قال الدارقطني: تفرد به سعيد عن ابن المكتدر وقد ضعفه أبو حامد وأبو زرعة.

حديث آخر: أنا إسحاق بن أحمد قال أنا إسحاق بن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا البياني قال نا محمد بن موسى قال نا يزيد بن زريع قال نا بشر بن ثوير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي إمامة (5) أن النبي ﷺ قال: أربعة لا ينظر الله تعالى اليهم، عاق

(1) أخرجه البزار كما في رواية البزار للمهنيبح (ص 34 ق) وذكره ابن أبي حاتم في الغل (ص 26 ح) و أبو بكر في الخليلة (ص 35 ح) من طريقه عن سعيد بن ضعيف الحديث، وخبره من طريقه عن سعيد بن جبير، إلا أن هذا الإسناد ولا نعلمه عن غيره من وجه صحيح وحکيم بن جبير غالبًا في التشيع وتوقف بعض أهل العلم في الرواية عنه.

(2) ص: رونق.

(3) وأخرج ابن حبان في المجروحين (ص 324 ح) بأسانده عن سعيد بن محمد بن أبي موسى عن ابن المكتدر، وبسبع هذا أيضاً ضعيف قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

(4) ص: وأبو حامد. مكرأ.

(5) أخرجه ابن عدي والطراني كما في الجمع الصغير (ص 37 ح).

حديث في ذم المسكر

١١٢٢ ـ أن محمد بن ناصر الحافظ قال أنا طراد بن محمد الزيني قال أنا علي بن محمد بن بشران قال أنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر الحوزي قال نا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي قال حدثني محمد بن عبد الله بن بريعي البصري قال حدثنا الفضيل بن سليان النميري قال نا عمر بن سعيد عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن [ن] الحارث عن أبيه عبد الرحمن قال سمعت عثمان(١) خطيأماً فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجنثوا أموالكم فإنه كان رجل قبلكم(٢) يتعبد ويعتزل(٣) النساء فعلته امرأة غاوبة وأرسلت إليه خادمها فقالت: إذا ندعوك لشهادة فدخل فطغقت كليا دخل عليها باباً أغلقه دونه حتى أفضى إليها وضية جالسة وعندها غلام وباطية فيها خبر. فقالت: إذا لم ندعك لشهادة ولكن دعوتك لتفتيت هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأساً من هذا الخمر، فإن أبيت صحت وفضحت، فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال أسئني كأساً من هذا الخمر فسقته كأساً من الخمر ثم قال: زيدني فلم يدم حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنموا الخمار فإنه [والأله] لا يجتمع الإيان وإدeman الخمار في صدر رجل أبداأليوشكن أحدهما أن يفرح صاحبه.

قال المؤلف: هذا الحديث قد أسنده عمر بن سعيد بن سريج عن الزهري كما

(١) أخرجه ابن حبان كتا في الموارد (ص ٣٣٣) وابن أبي الدنيا في ذم المسكر، كما في التفسير.
(٢) لأبي كثير (ص ٩٧، ج ٢) والأنوار المثون (ص ٣٣٢، ج ٢) ونصب الراية (ص ٢٩٧، ج ٤).
(٣) ص: رجل فهو كان قبلكم. (٣) ص: عتبر.
ذكرنا وقد وقفة يوام ومعمر وشعب وغيرهم عن الزهري (1) قال الدارقطني:
والموقف هو الصواب. قال: وقد روي عن الحسن بن عبارة عن الزهري عن
سعود بن المصب عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الحسن في
موضعين في رفعه وفي روايته إياه عن سعود والذي قيله أصح.

حديث في كسر حدة النبض بالماء

القرن 1123 - أبانا هبة الله بن أحمد الخربري قال أبانا محمد بن علي بن الفتح
قال أخبرنا الدارقطني قال نا محمد بن أحمد بن هارون قال نا أحمد بن عمر بن
بشقل نا جدي أباهن بن قرة قال نا القاسم بن بيهام قال حدثنا عمر بن
دعا المحنة بن عباس (2) قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم بالمدينة
فقالوا يا رسول الله إن عندنا شراً فأنا نستقي منه؟ قال بل. فأتى بقع أو
قدح خليط (3) فيه نبيذ فلما أن أخذته النبي صلى الله عليه وسلم فقررب إلى فيه قطب قال: فدعى
الذي جاء به فقال: خذه فاهرقه فلما أن ذهب به قالوا يا رسول الله هذا شرابنا
إنا كان حراماً لم نشربه فدعى به فأخذته ثم جيء بما فشته عليه ثم شرب وسقى.

وقال إذا كان هكذا فاصنعوا به هكذا.

قال المؤلف: تفرد به القاسم بن بيهام قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به
بالبلد.

القرن 1124 - طريق آخر: أنا عبد الوهاب قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار
قال أخبرنا أبو الطيب الطبري قال نا الدارقطني قال نا أحمد بن عبد الله الوكيل
قال حدثنا علي بن حرب قال نا يحيى بن البان عن سفيان عن منصور عن خالد بن

(1) كا رواه عبد الزهري (ص 326، ج 9) والنسائي (ص 329، ج 2) والبيهقي (ص 287،
ج 8) وزعم المندلي في الترغيب بأنه أخرجه مرفوعاً أيضاً ولي أجهزة والله أعلم.
(2) قال الزهري (ص 309، ج 4): أخرجه الدارقطني. قلت: وفي اطلاقه نظر فأنه لم أجهذه في
السنن والله أعلم.
(3) ص: غليظ.

675
سعد عن أبي مسعود عبد عقبة بن عمرو (1) قال: عطش رسول الله ﷺ حول الكعبة فاستفسق فأتي به بنين فشفع فقال: عليٌّ (2) فنصب عليه ثم شرب. فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، علي بن بذنوب من ماء زمزم فصبه عليه ثم شرب.

قال المؤلف: هذا حديث منكر قال الناسي: لا نحتاج به حديث يحي بن [ اليان]

لسوء حفظه(3) وكثرة خطأه. وقال أبو حامّة الرازي: هو مضطرب الحديث. وقد رواه السّيِّّغ(4) بن إباحيل عن زيد بن الحباب عن سفيان، والسيّع ضعيف.

1125 - طريق آخر: روى أبو عبد الرحمن الناسي عن زياد بن أبي بكر

عن أبي معاوية عن أبي اسحاق الشباني عن عبد الملك بن نافع عن ابن عمر (5)
قال: رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ بقدح فيه نيب وله عند الركن فدهع
إليه القلد فرفعه إلى فيه فوجد شديدًا فرده على صاحبه، فقال رجل من القوم
يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: علي بالرجل نأتي به فأخذ منه القلد ثم دعا بع
فصبه فيه ثم رفعه إليه فيه قطح ثم دعا(1) يعني فصبه فيه، ثم قال: إذا اشتدت

(1) أخرجه الدارقطني في السنن (ص 263، ج 4) والصحيح (ص ص 36، ج 2) والبيهقي (ص 363).

(2) والنسائي (ص ص 32، ج 2) وابن أبي حاتم في الجامع (ص 716، ج 2) والبيهقي (ص 304).

(3) ص: للسّيِّّغ من ماز هوم.

(4) قال الدارقطني في المجلّ: يقال أن يحيى ومهم فيه واغنا روأ الشوري هذي عن الكلي عن أبي
صالح عن المطلب بن أبي داودة عن النبي ﷺ والكلي متروك ولا يخفى هذا من حديث
منصور إلا من رواية يحيى بن بلال عن الشوري، وقد تابعه عبد العزيز بن أبان وهو متروك عن
الشوري، وتابعوا أيضاً السّيِّّغ بن اسماعيل وهو ضعيف عن زيد بن الحباب عن الشوري، وابن
الم alumno الذي عند الناس، والشوري عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه
كان يحب على الجمهور، فقال أن يحيى بن بلال عن هذا الحديث ودخل عليه في
حديث الكلي عن أبي صالح عن المطلب والله أعلم انتهى.

(5) أخرجه الناسي (ص 330، ج 2) وابن أبي شيبة كما في الميزان (ص ص 263، ج 2).

(6) ص: دجي.
عليكم هذه الأوعية فاكسروا سورتها(1) بالباء.

قال النسائي: عبد الملك بن نافع لا يتجزئ في الحديث والمشهور عن ابن عمر
خلاف هذا. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الملك بن نافع شيخ مجهول لم يرو
إلا حديثاً واحداً قطع الشبيني ذلك الحديث فجعله حديثين لا يثبت حديثه
منكر الحديث. وقد روى هذا الحديث الكبیر(2) عن أبي صالح وكلاهما لا
بلتبت إليه.

حديث في بيع العنب من يتخذه خرفاً

۱۱۲۶ – أبانا محمد بن أبي طاهر البزاز قال أبانا الحسن بن علي قال
أبانا علي بن عمر عن أبي حامد بن حبان البسري قال ناهج بن عبد الله بن الجند
قال ناهج بن عبد الكريم بن عبد الله قال حديثنا الحسن بن مسلم الناجر [ عن ] الحسين بن
واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه(1) قال: قال رسول الله ﷺ: من حبس
العنبر زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراة أو من يعمل أنه يتخذ خرأً
فقد تقدم على النار على بصرة.

قال أبو حاتم: لا أصل له من حديث حسين بن واثف فينبغي أن يعدل بالحسن
عن سنن العدوز، إلى المجروحيين] برواية هذا الخبر المنكر.

حديث في النبيذ

۱۱۲۷ – روى منذر(3) بن حسان عن سمرة(4) أن النبي ﷺ أذن في النبيذ

(1) ص: سورها. وفي السنن: متنها.
(2) ص: بدك.
(3) أخرجه البيهقي (ص ۳۴، ج ۸) والدارقطني (ص ۲۱۲، ج ۴).
(4) أخرجه ابن حبان في المجروحيين (ص ۳۶، ج ۱) وذكره عنه الذهبي (ص ۵۳۳، ج ۱).
(5) كذا في ص. وكذا نبي المؤلف في الضعفاء. وإنها هو منذر أبو حسان كا في المميزان (ص
۱۸۱، ج ۴).
(6) رواه أحمد (ص ۱۲، ج ۵) وقال البيهقي في الزوائد (ص ۶۱، ج ۵): وفيه مث أعرفهم.

۱۷۷
بعد أن نهى عنه. قال ابن حداد: منذر يرمي بالكذب.

حديث في سوق اللوز

۱۲۸ - أنا القزار قال أنا أبو بكر الخطيب قال أنا أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر السني قال نا عبد الله بن أحمد بن مسلمة البغدادي قال نا أبو بدر عبد بن الوليد الغبري قال نا أبو الوزير الخر بن هارون عن عابن عابن همام عن عابن عابن عائشة(1) قالت أتى رسول الله ﷺ بسوق لوز فرده وقال: هذا شراب الجوابرة والمتربين.

بعدد، ولم يشربه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(2) عن رسول الله ﷺ والحر وهام مجهولان.

(1) أخرجه الخطيب (ص ۳۸۱، ج ۹).
(2) قال الذهبي في الميزان (ص ۴۷۲، ج ۱): منكر.
كتب اللباس

حديث في ترك جيد اللباس

129 - أنا عبد الله بن علي المقرئ، قال أنا محمد بن الحسن الباقلازي.
قال أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن منيم قال نا حزة بن القاسم المحمشي قال نا العباس بن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال نا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرجح عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أسس الجهني.
قال رضوان الله عليه: من ترك اللباس تواضعاً لله عز وجل، وهو يقدر عليه دعاه، يومن القيامة حتى يخبره في أي حللالأيتان شاء.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، قال يحيى: سهل (1) وعبد الرحيم ضعيفان.

---
(1) ص: البامدحي (2) الجهني يعني عن أبيه.
(2) أخرجه أحمد (ص 439، ج 3) والحاكم (ص 184، ج 4) وأبو نعم في الحليه (ص 48، ج 8) والبيهقي في الشعب (ص 16، 161، ق).
(3) ص: بدل.
(4) حسنة الرمذي وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
(5) قلت: سهل بن معاذ لا يأس به كما قال الحافظ في التقريب، وأبا عبد الرحيم لم ينفرد به بل تابعه زبان عند أحمد (ص 348، ج 3) والحاكم (ص 111، ج 11) وزبان فيه ضعف من قبل حفظه وتابعه محمد بن عجلان وجبريل بن نعم عند أبي نعم في الحليه (ص 37، ج 8) لكن فيه بقية مدัส وقد وعنون وبالجملة فحديث صحيح كما قال الحاكم. هذه المتابعتان انتهى ملخصاً من السلسلة الصحيحة (رقم 718).
حديث في يقال عند لبس الثوب الجديد

1130 - أخبرنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال نا اصغر عن أبي العلاء الشامي قال ليس أبو امامه ثوباً جديداً فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كسانى ما أواري به عورتي وأتمم به في حياني ثم قال سمعت عمر بن الخطاب (1) يقول: قال رسول الله ﷺ: من اتخذ ثوباً فليس فقال حين بلغ ترقوته الحمد لله الذي كسانى ما أواري به عورتي وأتمم به في حياني ثم عبد إلى الثوب الذي أخلق أو قال أتقن فتصدق به كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حياً وmiteً حياً وميتاً حياً وميتاً.


حديث في نغطية الرأس ولو مجيئ

1131 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر قال أنا أحمد بن محمد العنقي قال نا يوسف بن الدخيل قال نا محمد بن عمرو العقيل قال نا عبد الرحمن بن محمد بن مسلم قال نا محمد بن هارون القطان قال حدثنا عثمان بن الينان قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان عن عبد الحميد بن بطي بن عبد الله بن

(1) أخرجه أحمد (ص 44، ج 1) والترمذي (ص 275، ج 4) وابن ماجه (ص 263) وابن السني (ص 446).
(2) رواه الحاكم من طريقه (ص 193، ج 4) وقال في شرح الترمذي: صحيحه الحاكم. وفيه نظر بل قال الحاكم: لم يبان الشيخان باستاداه ولم أذكر أيضاً في هذا الكتاب مثل هذا.

680
زيد بن ثابت (1) قال: قال رسول الله ﷺ: غط رأسك من الناس ولو لم تجد إلا خيطاً.

قال المؤلف: هذا الحديث لا أصل له، قال العقلي: عبد الحميد مجهول ولا يعرف هذا الحديث من غير هذا الاستناد من وجه يثبت.

حديث في النهي عن الصلاة في السراويل

١٣٢ـ أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أنا القاضي أبو بكر أحد بن الحسن الحرشي قال أنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال نا [يحيى بن أبي طالب قال نا] زيد بن الحباب عن حسين بن وردان عن [أبي] الزبير عن جابر بن عبد الله (1) أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في السراويل.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال العقلي: لا يعرف إلا جعيس بن وردان ولا يتابع عليه. قال المؤلف قلت: وهذا ينبغي أن يكون له نعمة، وعلى تقدير صحته يكون المعنى نهى عن الصلاة في السراويل وحده. وكذلك روى لنا عن أبي بكر البسربوري أنه فسره كذلك ويدل عليه أبناه.

١٣٣ـ عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن المنذر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحد قال نا العقلي قال حدثنا محمد بن عثمان العباسي قال نا الليث بن هارون العكلي (1) قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه (2) أن النبي ﷺ نهى أن يصل الرجل في السراويل الواحد ليس عليه غيره.

(١) ذكره العقلي في الضعفاء وعنه الذهبي في الميزان (ص ٥٤٣، ج ٢).
(٢) أخرجه الخطيب (ص ١٣٨، ج ٥) والطراني في الأوسط كما في الرواهد (ص ٥١، ج ٢).
(٣) وأورده الذهبي (ص ٥٥٠، ج ١).
(٤) ص: العتكي. والتصويب من العقلي.
حديث في لبس الثوب الجديد يوم الجمعة


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعنبسة مجروح قال ابن حبان: والأنصاري يروي عن الثقاق ما ليس من حديثهم لا يجوز الاحتجاج به.

حديث في لبس الثوب اللين


(۱) قال الخاضف في التكريب (ص ۳۴۲)؛ صدوق بخيط.
(۲) سقط من ص. أخرجه الخطيب (ص ۱۳۷، ج ۴).
(۳) ص: عبيد الله بن الأنصاري، والمثبت من البغدادي، وهو محمد بن عبد الله بن زياذ الأنصاري.
(۴) أخرجه الخطيب (ص ۱۳۷، ج ۴).
(۵) ص: القرآن.
(۶) أخرج ابن حبان في المجروحين (ص ۱۴۱، ج ۴) وذكره عنه الذهبي في الميزان (ص ۴۸۴، ج ۴).
(۷) ص: بدلو في المجروحين: بدلاً عليها، والمبتد من الميزان.
حديث في لبس السواد

136 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أن محمد بن المظفر قال أن جبريل قال: قال حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: لقد أمرت ابن عباس وهو شديد وسخ الثياب (2)، وللبعض ولدها بعده السواد.


---

(1) ص: خا. والمثبت من الميزان.
(2) ص: مباك.
(3) ر. النازح ميمون في الميزان (ص 26، 77). والسوداني في الحاوي (ص 421، ج 1).
(4) أخرجه العقيلي في ضعفاء في ترجمة حجاج وذكره عمه النازح (ص 421، ج 1).
(5) ص: هذا. (6) ص: وضع الثياب.
(7) وتمام كلامه: لا يتبع عليه إلا من هو شيء، مثله أو دونه.
حديث في غسل الثوب

1138 - أنا الزراز أبا بكر أحد بن علي قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن الأبنوسي قال نا عمر بن إبراهيم الكتاني، قال نا إبراهيم بن أحمد القرمسي قال نا إبراهيم بن الحسن الدمشقي قال نا شعبة بن أحمد البغدادي قال حدثني جدي عبد الحميد بن صالح عن برد عن مكحول عن الأصغى بن نبيان عن الحسن بن علي عن عائشة: قال: دخل علي رسول الله ﷺ فقال لي: يا عائشة اغسل هذين البردين. قالت: فقلت: يا وأمي يا رسول الله بالأمس غسلتها. فقال لي: أما علمت أن الثوب يسح، فإذا انسح انقطع تسبيحه.

قال الخطيط: هذا مثير للاقرب. قال المؤلف قلت: وكأنه أتهم به شعباً، على أن الأصغى ليس بشيء. قال يحيى بن معين: لا يساوي الأصغى شيئًا.

حديث في الثوب يشترى بثم بعضه حرام

1139 - أننا أبان خيرون قال أباننا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا علي بن أحمد والجوابي قال نا أبي وعمي: قال حدثنا عبد الله بن أبي علاج عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: من أشترى ثوباً بعشرة دراهم في منه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه.

قال ابن حبان: هذا الحديث ليس من حديث رسول الله ﷺ. وعبد الله بن أبي علاج يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم فلا يشك السامع أنه كان يضعها، قال وهذا الحديث يروى باستاد رواه من حديث بقية واستاده شبه لا شيء.

1140 - قال المؤلف قلت: أنا ابن الحصين قال أبا ابن المذهب قال أنا

(1) أخرجه الخطيب (ص 455، ج 9) وذكرهذهبي (ص 769، ج 2) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 193) والسيوطي في ذيل اللآل (ص 142).
(2) ص: الجوابي قال أبى وعمي قالا حدثنا عبد الله بن أبي وعمي قالا حدثنا عبد الله بن أبي علاج.
(3) ذكره ابن حبان في المجرحيين (ص 382، ج 2) وعنه الذهبي في الميزان (ص 394، ج 2).
أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال لنا أسود بن عامر
قال نا بقية بن الوليد عن عثمان بن زفر عن أين عمري (1) قال: من
اشترى ثوباً ببشرة دراهم وفنه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام
عليه. قال: ثم أدخل اصبعه في أذنيث ثم قال: صمتاً إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
يقوله.

قال المؤلف: هاشم مجعول (2) إلا أن يكون ابن زيد الدمشقي فذاك يروي عن
نافع وقد ضعفه أبو حام الرادي.

حديث في طي التوب

1141 - أنا عبد الأول بن عيسى قال أنا عبد الله بن محمد الأنصاري قال
أنا سعيد بن أبي القاسم النصرآبادي قال أخبرنا أبو حامد المدركي (3) قال لنا
الأعرابي قال نا أبو عوف الدودي (4) قال لنا إبراهيم بن يحيى قال نا الحسين بن
شداد عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه ورحمة
الله طبي التوب راحته.

 قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح. عمر بن موسى هو الوجيه قال يحيى:
ليس بثقة. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: هو في عداد من
يضيع الحديث.

(1) أخرجه أحمد (ص ص 98، ج 3) والبيهقي في الشعب (ص 48 ق) من طريقه عن بقية عن
يزيد بن عبدالله الجهني عن هشام الأوقف عن ابن عمر، وذكره الذهبي أيضاً في الميزان في
ترجية يزيد (ص ص 446، ج 4) وقال: لا يصح حديثه.

(2) قال الحافظ في التحليج (ص ص 428): لا أعرفه. وقال البيهقي: نفرد بقية بأسناده هذا وهو
بusty مع ضيوف.

(3) ص: المدك. ولعل الصواب ما أثبتناه. (4) كذا في ص.

(5) أخرجه الدبيبي في الفرسوس كما في الجامع الصغير (ص ص 55، ج 3) والكر (ص ص 19،
ج 19). وأخرجه الطبراني في الأسرة عن جابر بلفظه: اقرأوا ثيابكم ترجع إليهما
أزواجهن فان الشيطان إذا وجد ثوباً مطولاً لم يلبسه وإن وجد مسحوراً ليبسه كما في الكنز (ص
218، ج 19). وفيه عمر بن موسى وضاع كا في الزوائد (ص ص 135، ج 5).

685
كتاب الزينة

باب في الأخذ من اللحية

1142 - أنا الكروخي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا
أنا الخراحي قال نا المحببي قال نا الترمذي قال نا هندان بن السري قال نا عمر
ابن هارون عن إسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1) أن النبي
صلالله عليه وسلم كان يأخذ من خيتيه من طولها وعرضها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمهم به عمر بن
هارون البلخى قال العقيلي: لا يعرف إلا به. قال يحيى: هو كذاب وقال
النسائي: متروك. وقال البخاري: لا أعرف لعمر بن هارون حديثاً لا أصل
له] إلا هذا. وقال ابن حبان: يروى عن الثقات المعضلات ويدعي شيوخاً لم
يرهم (2).

حديث في دفن الأظفار والشعر

1143 - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن

(1) أخرجه الترمذي (ص 117: 45) والعقيلي في ترجمة عمر بن هارون والبيهقي في شعب الأمان
(ص 366: 4) وابن عدي وأبو الشيخ في أخلاق النبي كما في السلة المفيدة (رقم
288).

(2) وقال البيهقي: عمر بن هارون البلخى غير قوي ولا أدي رواه عن إسامة غيره وهكذا قال
البخاري والعقيلي لكن قال ابن عدي: وقد روي هذا عن إسامة غير عمر بن هارون. قال
الاستاذ الألباني: فلننظر فإنه خالف ما قاله البخاري والعقيلي: إنه تفرد به عمر انتهى.
يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا محمد بن الحسن السكولي قال حدث أبو أحمد بن شعيب البغدادي وأنه حضر قال حديث الله بن عبد العزيز بن أبي رواه قال حدثي أبي عن نافع عن ابن عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: أذينوا الأزمار والدم والشعر فإنها ميتة.

قال ابن عدي: لعبد الله بن عبد العزيز أحاديث لم يتابع عليها. قال أبو حامد الرازي: أحاديثه منكرة وليس محله عندي الصدق. وقال علي بن الجندل: لا يساوي فلساً. يحدث بأحاديث كذب (2).

حديث في النظر إلى المرأة في الماء لإصلاح اللحية

(1) لأخيره ابن عدي ومن طريقه البيهقي في السنّ (ص 137، ج 1) والمؤرخ في ترجمة عبد الله بن عبد العزيز.

(2) قال البيهقي في الشعيب (ص 284 ق) قد روى في ذن الظرف والشعر أحاديث استنادها ضعاف وقال الحافظ في التلميح (ص 157) وفي الباب عن تهيئة بنت مسرح الإشاعية عن أبيها أخريج البيز والطياري والبيهقي في شعب الإبان وأسانده ضعيف. قالت وفي الباب عن تقيبة عن ذوي (قبيصة بن ذو دليل) أخريج ابن حبان في المجروحين (ص 144، ج 5) وفيه البكاء بن عدي، وأورد الذهبي هذا الحديث في ترجمه أيضاً.

(3) هو يحيى بن يعلى كا في التقرب (ص 110) وفي ذن اللال: أبو الحية معرف.

(4) أخرجه ابن عدي وعنهم الذهبي في الميزان (ص 293، ج 1) وابن لال كا في ذن اللال (ص 143).

(5) ص: فهوس بركية.

887
حديث في استصحاب آلات الزينة

1145 - أنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن عمر السريني قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال نا سمعنا أن الحسن قال نا [ أبو ] إبراهيم الترجاني قال نا حسن بن علوان عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة(3) قالت: سبع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركهن في سفر ولا حضر: القارورة، والمشط، والمرأة، والمكحلة، والسواك، والقصص(1)، والمدرى(2). قلت هاشم المدرى ما بالله؟ قال حدثني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له وقفة إلى شحمة أذنه فكان يركبها المدرى.

1146 - طريق آخر: أنا أساقيل بن أحمد أنا أساقيل بن مسعدة قال أخبرنا حذرة بن يوسف قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا يوسف بن عاصم قال نا سليمان الشاذلي قال نا أبو بكر بن واقذ عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة(3) قالت: خمس لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعه في سفر ولا حضر: المرأة، والمكحلة، والمدرى، والسواك، والمشط، والمدرى، والمكحلة، والمدرى.

1147 - طريق آخر: أننا أساقيل قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حذر(1) قال أخبرنا ابن عدي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمود بن خداس قال نا يعقوب بن الوالي الأزرقي قال نا هاشم بن عروة عن أبيه

(1) وقال ابن حيان: روي عن مكحول نسخة موضوعة ولم يرو كلا في المجروحين (ص 168، ج 1).
(2) ص: الوسي.
(3) أخرجه الخطيب (ص 67، ج 8).
(4) ص: المدرى.
(5) ص: المصص.
(6) أخرجه البيهقي في الشعب بأساندة عن الشاذليك بن روعة العراقي في المغني (ص 254، ج 2) الى الصن والماجراث، ورواه الطبراني في الأوسط بأساندة آخر وفيه أساقيل بن يحيى متروك كبا في الرواية (ص 171، ج 5).
(7) ص: حنوة.

688
عن عائشة(1) قالت: سبع لم يفتني(2) رسول الله ﷺ في سفر ولا حضر: القارورة
[ والمشت ] والمكحلة، والمقراسان(3)، والسواك [ والإبرة] والمروأة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما الطريق الأول فغيه حسين بن عوان.
قال أحمد وبيهي: هو كذاب. وقال ابن عدي وابن جعفر: كان يضع الحديث.
وأما الطريق الثاني فغيه أبو بكر بن واقع قال بطيء. وقال ابن حبان: لا
يجوز الاحتجاج بروايته. وفيه سليمان الشاذلي قال بيحي: كان كذاباً ويبعث
الحديث. وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف. وأما الطريق
الثالث(4) ففيه يعقوب بن الوليد قال أحد: كان من الكذابين الكبار يضع
الحديث. وقال بيحي: لم يكن بشيء كاذب. وقال الرازي والنسائي: متزوك
الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقاف.

حديث في النهي عن تغيير الشيب

١٤٨ - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر [ قال نا
العتيقي(5) قال أنا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا بيحي بن عثمان قال نا
الوليد بن موسى الدمصقي قال نا الأوزاعي عن بيحي بن أبي كثير عن الحسن عن
أنس(6) قال: قال رسول الله ﷺ: الشيب نور من خلع الشيب فقد خلع نور
الإسلام. [ فإذا بلغ الرجل أربعين سنة وقاه الله إلا ذات الثلاث: الجنون
والجذام والبرص](7).

(١) ذكره النجدي (ص ص ٤٦٤، ج ٢) وابن أبي حاتم في الجغر(ص ص ٣٠٤، ج ٢).
(٢) ص لم يلق. وفي الميزان: لم تفارق. والمنت من العدل لابن أبي حاتم.
(٣) ص: المقراسان، وفي الميزان: القراص، والمنت من العدل.
(٤) وقال أبو حاتم: هذا حديث موضوع ويجب بكذب. وقال ابن عدي: هذا الحديث لم
يحدث به عن همام بن عروة إلا ضعيف. وقال العراقي: طرق كلاها ضعيفة.
(٥) سقط من ص.
(٦) ذكره العقيلي في ترجمة الوليد وابن عساكر في تاريخه كما في الكنز (ص ص ٣٧٦، ج ٦) والجامع
الصغير، رواه ابن حبان في المجروحين (ص ص ٨٢، ج ٣) أيضاً.
(٧) الزيدة من المجروحين.

٨٨٩
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: الولد(1) يروي عن الأوزاعي ما ليس من حديثه لا يجوز الإحتجاج به إذ انفرد. قال: ويجي بن عثمان منكر الحديث جداً لا يجوز الإحتجاج به.

حديث في الحناء

1149 - أنبأنا أبو القاسم ابن السمرقندي قال أنا أساعيل بن أبي الفضل قال أنا حزمة بن يوسف قال ن أبو أحمد بن عدي قال نا أحمد بن عمر ابن حفص عن معروف بن عبد الله الخناط عن واعدة بن الأسفع(2) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالحنا فإنه بنور وجهكم ويطيب قلوبكم ويزيد في الجاع.


1150 - حديث آخر: أنبأنا محمد بن المظفر قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا علي بن أحمد بن حاتم قال نا عثمان بن محمد بن خشيش قال نا عبد الله بن عمر بن غالب عن مالك [عن نافع(3) عن ابن عمر(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: من شجرة أحب إلى الله من الحنا.


(1) وقال العقيلي: يروي عن الأوزاعي أباطيل لا أصل له. وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أقره عليه الذهبي نسخه في فبي القدير (ص 185، ج 4) قلت: لكن زاد العقيلي: بأنه قد روى بأسند أصل من هذا. وراجع كشف الخفاء (ص 16، ج 2).
(2) أخرجه ابن عساكر كفا فيجامع الصغير (ص 32، ج 2) والكنز (ص 34، ج 1) وأوردته الذهبي في الميزان (ص 140، ج 4).
(3) سقط من الأصل.
(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 39، ج 3) وذكره عنه الذهبي (ص 464، ج 2).
قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح قال أبو حامد: عبد الله (۱) بن غامب يحدث عن مالك بما لا يجل ذكره. 

۱۱۵۱ حديث آخر: أنبنا ابن خيرون قال: أنبنا الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال: نا القطن قال: نا العباس (۲) عن إسحاق قال: نا معاصر بن محمد بن عبد الله (۱) بن أبي رافع عن أبي محمد عن أبيه عبد الله عن أبي رافع (۳) عن النبي ﷺ عليه السلام: عليكم بسديد الخضاب الحناء، يطيب البشرة ويزيده في الجع.

قال ابن حبان: معاصر ينفرد عن أبيه بنفسة أكثرها مقلوبة لا يجوز الإحتجاج به.

حديث في لبس الخمامت


(۱) ص: عباد الله.
(۲) وقال الخفافي في التهذيب (ص: ۳۲۳، ج: ۵): لعل ابن حبان ما عرف هذا الرجل لأجل لفظه.
(۳) الغدر فقه لا ريب فيه وقال في التهذيب (ص: ۲۷۹): ونفه ابن يونس ولم يعرفه أبو حامد.
(۴) وأقرت ابن حبان في تضعيفه. قلت بل فيه عثمان قال الذهبي: لعل الآفة فيه من عثمان صحابه. كما في الميزان (ص: ۴۶۴، ج: ۴).
(۵) ص: الباب والتصويب من المجروحين. (۴) - (۵) ص: عباد الله.
(۶) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص: ۲۹، ج: ۳) وعنه الذهبي في الحديث (ص: ۱۵۷، ج: ۴).
(۷) وخرجه المتنبي في كنز (ص: ۳۸۱، ج: ۴) ونسبه إلى ابن السني وأبي نعم والدليمي.
(۸) ص: يبه.
حديث في التخطم في اليمين
فيه عن علي وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وعائشة

1153 - أما حديث علي رضي الله عنه: فأنه محمد بن عمر الأموي قال:
عن علي بن أبي طالب قال: كان خامس رسول الله ﷺ في ميمنه.
قال مالك ويعين بن معين: ابراهيم بن أبي بكر كاذبٌ.

1154 - وأما حديث ابن عباس: فأثنيا الحريري قال: أنثنا أبو طالب
العشاري قال: نا الدارقطني قال: نا سمايل بن العباس قال: أنا أبو بدر قال: نا معاذ
ابن هانئ قال: نا يحيى بن العلاء قال: نا العباس بن عبد الله بن معيبد عن عكرمة عن

(1) قال الدارقطني في الجعل (ص 101، جزء 1، ق 4) ورواه سفيان بن بلبل عن شريك بن أبي

(2) أخرجه ابن عساكر كما في الكنيز (ص 360، ج 1).

1155 - وأما حديث ابن عمر: فروى بركة بن محمد قال: نا محمد بن عبيدة عن عبيد الله بن عمر وقال مرة عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يلبس خامفه في فيته فلما قضى رسول الله ﷺ صار في يد أبي بكر في تيهه فلما قضى أبو بكر صار في يد عمر في يده فلما قضى عمر صار في يد عثمان في فيته فلما كان يوم الدارذب ولا يدرى أين ذهب.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح وبركة كذاب بإجاعهم قال أبو حامد الرازي: محمد بن عبيدة يأتي بالمتأخي لا يصح حديثه. وقال الدارقطني: والمحفوظ ذكر الخاتم دون ذكر اليمين واليسار. قال وقد رواه محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن (1) عمر أن رسول الله ﷺ كان يتخم في يساره.

1156 - وأما حديث أنس فله طريقان الطريق الأول: روى حجة بن يوسف عن أبي أحمد بن عدي قال: نا عيسى بن محمد البغدادي قال: نا الحسين بن ابراهيم الباجي قال: حدثنا حيد الطويل عن أنس (2) أن رسول الله ﷺ قال: "تختموا بالعقل (فإنه ينفي الفقر) واليمن أحق بالزينة.

قال ابن عدي: هذا حديث باطل، والحسن بن ابراهيم مجهول.

1157 - الطريق الثاني: روى عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ كان يتخم في يمينه.

قال أحمد: عباد مضطرب الحديث عن سعيد.

(1) أخرجه أبو داود (ص 147، ج 4) من طريق ابن أبي داود عن نافع به ثم قال أبو داود: وقال ابن اسحاق وأسانس عن نافع بإسناده في يمينا والله أعلم.

(2) أخرجه ابن عدي كما فيجامع الصغير (ص 128، ج 1) والميزان (ص 30، ج 1) وذكره المؤلف في الموضوعات أيضاً (ص 58، ج 3) وقال الذهبي: موضوع وأقره الحافظ في النساني والسريطي في الآله (ص 273، ج 2).

793
1158 - وأما حديث جابر: فروى عباد بن عمير بن معاذ بن سهيب عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ يتحم في يمينه.
قال النسائي وأبو حاتم الرازي: عباد متروك.

1159 - وأما حديث عائشة فله طريقان الطريق الأول: أنبأنا هبة الله بن
أحمد الحريرى قال: أنبأنا أبو طالب العشاري قال: نا الدارقطني قال: نا علي بن عبد
الله بن مبشر قال: نا أبو الأشعث قال: نا عبيد بن القاسم قال: نا هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة (1) قالت: كان رسول الله ﷺ يتحم في يمينه وقبض والخاتم
في يمينه.

1160 - الطريق الثاني: فحدثت عن أبي منصور محمد بن عيسى بن عبد
العزيز قال: نا علي بن إبراهيم قال: نا الحسن بن سهاق قال: نا أبي جعفر قال
نا محمد قال: حديثنا المفضل بن فضالة بن عبيد عن هشام عن عروة عن عائشة أن
النبي ﷺ كان يتحم في اليمين ويقول: اليمين أول بالزينه من الشمال، وإما
الشمال خامد اليمين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أما الطريق الأول فتفرد به عبيد بن
القاسم (2) عن هشام قال يحيى: كان كذاباً. وقال الرازي: ذاهب الحديث. وقال
ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقاب روى عن هشام نسخة موضوعة لا يجل
كتب حديثه إلا على التعجب. وأما الطريق الثاني فإن الحسن وابن أبي جعفر
وجماً مجهولون. قال ابن عدي: بكل هذه الأحاديث لا يصح. وقال المؤلف:
وقد روى أنس أنه رأى رسول الله ﷺ يتحمًا متحمًا في يده اليسرى. وقال
الدارقطني: اختفت الروايات عن أنس وروى حاد بن سلامة عن ثابت عن أس
أن النبي ﷺ يتحم في يساره وهو المحفوظ عن أنس (3).

(1) أخرجه البزار كذا في الزوائد (ص 153، ج 5).
(2) وقال البزار: لا تعلم رواه هكذا إلا عبيد وهو لبن الحديث وهو منكر الحديث كذا في زوائد
البزار للهيمني (ص 543، ق).
(3) أخرجه مسلم (ص 197، ج 2).

294
حديث في التخم بالفضة

111 - [أبوبر الريحاني] قال أبانا محمد بن علي العشاري قال نا الدارقطني قال حدثنا الحسين بن اسماعيل قال نا عبد الله بن شبيب قال حدثني ابن أبي فديك عن عمر بن سهل عن نحي بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله  رأى على رجل خاقاً من حديد فقال: ما لي أرى عليكم حلية أهل الخبئة عليكم بهذا الورق.


(1) سقط من ص.
كتاب النوم

حديث في النهي عن النوم إلى طلوع الشمس

١٦٢ - أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا محمد بن جعفر قال نآ عبد الله بن أحد قال حدثني أبي ابراهيم الترجاني قال نا سماعيل بن عياش عن [ابن ] أبي فروة عن محمد بن يوسف عن عمر بن عثمان بن عفان عن أبيه قال رسول الله ﷺ: الصحة تمنع الرزق.


حديث في النزول ليلة الجمعة والصعود ليلة الجمعة

١٦٣ - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا أبو عمرو الفارسي قال أنا ابن عدي قال نا الحسين بن موسي بن خلف قال نا اسحاق بن زريق قال حدثنا عثمان الطراشمي قال نا عمر بن موسي عن قتادة عن عروبة عن ابن عباس ( ﷺ) أن رسول الله ﷺ كان يخرج إذا خرج (٥) في الصيف ليلة

١٦٤ - أخرج عباد الله بن أحمد في زوائد المندب (ص ٧٣، ج ١) ونسبة الهيثمي (ص ٦٢، ج ٣) لأحمد لا إنه وهو وهم. والبهبهاني في شعب الإيمان كما في الجامع الصغير (ص ٤٨، ج ٣) من طريق ابن عدي .

١٦٥ - أخرج المؤلف رجب الله في الموضوعات (ص ٦٨، ج ٣) من طريق ابن عدي .

١٦٦ - رمز السيوفي لصحته وتعمقه المناوي في الفيض (ص ٣٣٢، ج ٤).

١٦٧ - ص: زريق.

١٦٨ - أخرج الله الطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص ٩٩، ج ٩).

١٦٩ - ص: دخل.

١٩٦

ذكر منامات روي عن رسول الله أنه رآها

١٦٥ - أحدها: حدثنا أبو زيد جعفر بن زيد الشامي لفظًا قال أخبرنا أبو طالب عبد القادر بن محمد بن يوسف قال أنا أبو محمد الحسن بن علي الجوهري قال أنا أبو الحسن علي بن لؤلؤ الوراق قال أنا أبو حفص عمر بن أبوب السقطي قال نا أبو الوليد بشر بن الوليد الفاضل قال نا الفرج بن فضالة قال

(1) أخرجه الخططيب (ص ١٩٧، ج ٣).
(2) وفي الزوائد: عمر بن موسى. والصواب عمر.
(3) ص: ابن حبان. والصواب ما أثبتنا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله هذا القول في الضعفاء عن ابن عدي.

١٩٧
 حدثنا هلال أبو جهلة عن سعيد بن النسيب عن عبد الرحمن بن سمرة: قال:
خرج علينا رسول الله ﷺ ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: إنني رأيت
الليلة عجباً قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: رأيت رجلاً من أمتى جاءه
الموت ليقبض روحه فجاهت الله عز وجل فقلصه من بينهم، ورأيت رجلاً من
أميتي سلست عليه عذاب النار فجاهه، ووضعوه فاستنقذ منه، ورأيت رجلاً من
أميتي احتوى عليه وسلمت عليه، فجاءت صلاته فاستنقذته من أديمهم، ورأيت رجلاً
من أميتي بثث عظامه كلمة ورد حوضاً منع منه جماعه صومه رمضان فسقاها وأرواه،
ورأيت رجلاً من أمتي والنيون حلقاً حلقاً كما دنا إلى حلقه ظن [ أنه ] منها
[ بد ] فجاهه اغتصاله من الجنابة فأخذها بهده فأجلسه إلى جنبي، ورأيت رجلاً
من أمتي من بين يديه ظلمة [ وعن شأنه ظلمة ومن فوته ظلمة ] ومن تحته ظلمة
وجها متحجر فيها جناه حكمة وعمرته واستنقذته من الظلمة وأدخلاه النار،
ورأيت رجلاً من أمتي يكمل المؤمنين، فلا يكلمونه فجاهه صلة الرحم فقالت يا
معشر المؤمنين كنوه فإنه كان واصلاً للرحم فكلموه وصافحوه، ورأيت
رجلاً من أمتي ينقي وجه النار وشرها بيداً بيداً فجهلتها صدقته فصارت
ستراً على رأسه وظلاً على وجهه، ورأيت رجلاً من أمتي قد أخذته الزلانة من
كل مكان فجاهه أمره بالمعروف ونفيه عن المنكر فاستنقذاه من أديمهم، وأدخلته
في ملائكة الرحمه رضو [ معهم ورأيت رجلاً من أمتي [ جالياً ] على ركبته
بينه وبين الله حجاب فجاهه حسن خلقه فأخذه بهده فأدخله على الله عز وجل،
ورأيت رجلاً من أمتي قد هوت صحيفته قبل شهال فجاهه خوفه من الله تعالى

(1) أخرجه الذهبي في الحديقة كما في الجامع الصغير (ص 104، ج 1) ورواه أبو نعيم في أخبار
أبيهان (ص 337، ج 3) طرأ منه وذكره المؤلف رحم الله في الوقائع (ص 834، بلغ
القلم في الوبي النصبب (ص 711، ا.م) في جمعية الحديث ورد موسى المدققو كتب الترغب وبنو كنانة عليه وجعله شرحاً له، وقال هذا الحديث
جداً ورواه عن سعيد بن النسيب عمرو بن أزز ( ولعل الأزهر) وعلي بن زيد بن جدعان
وهلال أبو جهلة وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يعثم شأن هذا الحديث
وابن يحيى أنه كان يقول: شواهد الصحابة عليه، ثم ذكر ابن النعم شواهد فلما راجع اليه.
فأخذ صحبته فجعلها في ميمنه، ورأيت رجلاً من أمتي قد خف ميزانه فجاجته
افراطه يعني أولاده الصغار فنقلت ميزانه، ورأيت رجلاً من أمتي على شفير جهم
فجاجة وجعله من الله تعالى فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلاً من أمتي من أنتهى
تهوي في النار فجاجته دموعه التي بكى من خشية الله عز وجل فاستخرجته.
(1) من] النار، ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على الصراب يعد كا تTED السعفة
في ريح عاصف، فجاجه حسن ظنه بالله عز وجل فسكته، (2) رعدت ومضى على
الصراب، ورأيت رجلاً من أمتي يحب حباً أحياناً ويتعلق أحياناً فجاجته صلاته
علي فأخذته. (3) بيده وإقامته على الصراب ومضى، ورأيت رجلاً من أمتي انتمى
إلى الجنة فغلقت الأبواب فتوجهه شهادة أن لا إله إلا الله وفتحت الأبواب
وأدخلته الجنة.

١٦٦ - طريق آخر: أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن
الدارقطني عن أبي حام بن حبان قال لنا الحسن بن عبد الله بن يزيد القطان قال
حدثنا عامر بن سير (١) قال لنا خلده بن عبد الواحد الهذيل البصري عن علي بن
زيد بن جدغن عن سعيد بن المسبح عن عبد الرحمن (٢) بن سمرة قال: خرج
عليا رسول الله سلام الله عليه فقال: لقد رأيت البارحة عجبًا رأيت رجلاً من أمتي جاءه
ملك الموت ليقبض روحه ففاجأه بره بلالديه فرده عنه.

قال المؤلف: وذكر نحو الحديث المتقدم، وهذا حديث لا يصح أما الطريق
الأول ففيه هلال أبو جيلب وهو مجهول، وفيه الفرج بن فضالة قال ابن حبان:
يقلب الأسانيد ويلزق المنون الواهبة بالأسانيد الصحيحة لا يحل الإحتجاج به.
فأما الطريق الثاني ففيه علي بن زيد قال أحد ويحيى ليس بشيء. وقال أبو
زرعة: يه من يخطط فاستحق الترك. وفيه خلده بن عبد الواحد قال ابن حبان:

(1) ص: فاستخرجته.
(2) السعفة: ورقة الجريد.
(3) وفده الجرم: فسكت. وكذا في الوفاء.
(4) وفي الوفاء: روعته.
(5) ص: فاخذته.
(6) ص: ستان والصواب ما أثبتناه.
(7) ص: ستان.
(8) آخره ابن حبان في المجروحين (ص ٢٤ - ٣). وأوردته الذهبي أيضاً (ص ٨٣ - ٤).
منكر الحديث جداً ينفرد بما ذكر لا تشبه أحاديث النكت.

منام آخر

1167- روى أبو بكر الخلال قال: "تانعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو المعافى محمد بن وهب بن عمر بن أبي كربة الخرائي قال حدثني زيد بن [أبي] النسيمة عن يزيد بن رومان عن عائذ عن عمر بن أبي (1) سلمة عن أم سلمة عن النبي محمد قال: "سألت ربي عز وجل أن يريني الحنة والطار أتاني جبريل وميكائيل فأخذ بيدي فماري على جهن وإذا فيها أصناف من العذاب، وإذا يلقون فيها حتى إذا امتحعوا أخرجو رؤوسهم بالصخر ثم أعيدوا فيها فإذا يقوم لقنو فيها حتى إذا امتحعوا أخرجو فطبعوا بالرمح ثم أعيدوا فيها، ثم انطلقا في فضاءي بناءً وامرأة لم أر مثلها منه ولا أطيب رأيتها (2)، وإذا فيه دار بيضاء من فضة يكون ثلاثة عشر فرسخاً وإذا هي مكثمة بالدر والياقوت وإذا بفتنتها رجل فسلمت عليه فقال: "وعليك السلام مرحباً بالنبي الأمية وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة، فقلت: "ومن أنت؟ قال أنا سليمان ابن داود، فقلت: "لمن هذه الدار يا جبريل؟ فقال: "هي لداود. فأصعدنا في الوادي فإذا نحن في أعلى الوادي بدار حراء من ذهب أنها لتزيد على الأخرى ألف ألف ضعف فإنا أخر من يغنيها رجل جالس فسلمت عليه فقال: "وعليكم السلام مرحباً بالنبي الذي وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة. قلت: "ومن أنت؟ قال: "أنا داود. قلت من هذه الدار يا جبريل؟ قال: "هؤلاء يقعون في ذلك الماء فيتحلون بيضاً فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: "هؤلاء عتقاء الرحمن خلقوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عينه الله عنهم وأما اللطف فهم زراري المسلمين والذي كانوا يرضخ (3) رؤوسهم أهل الكتاب والذين"

(1) ص: أم سلمة. (2) ص: راغبة. (3) ص: سج.
كانوا يطعنون بالرماح المرآئون، اذهب يا محمد فأنذر.

قال المؤلف: وهذا لا يصح أما عائد فمجهل قال أحد لا أعرفه.

منام آخر

1168 - روى مسلم بن خالد الزنحبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في النوم [بني ] الحكم أو بني أبي العاص ينزلون على منبره كأن تئزو القردة قال فإذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم مستمعًا ضاحكاً حتّى توفي.


1170 - طريق ثالث: روى سباقان الشاذلاني عن بني بن سعيد عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت بني أمية في صورة القردة والخنازير يصعدون منبره فشق ذلك على فأزلت (إذا أنزلناه في ليلة القدر).

قال المؤلف: هذا حديث لا أصل له. أما الطريق الأول ففيه الزنحبي بن خالد قال أبو زرعه: منكر الحديث. وقال علي بن المديني: ليس بشيء (3). وفيه العلاء ابن عبد الرحمن قال بيجي: ليس حدثه بحجة مضطرب الحديث لم يزل الناس

(1) أخرجه الحاكم (ص 480، ج 4) والبيهقي كما في الخصائص الكبرى (ص 277، ج 2).
(2) أخرجه أبو يعلى (ص 311، ج 2).
(3) الز-datepicker ـ بواسطة الأبي يعلى. (4) أخرجه الخطيبي (ص 44، ج 9).
(5) قلت: تابعه ابن أبي حازم عند أبي يعلى.

701
ذكر منام فسره رسول الله ﷺ

1171 - أنبأنا أبو منصور بن خيرون قال أنبأنا أبو محمد الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حام بن حيان قال نا أبو بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح الحراى قال حدثني عمى أبو الوهاب الويلد بن عبد الملك قال نا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربيعة عن ابن زمل قال: كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح قال: وهو ثان رجله: سبحان الله وجمده استغفر الله إن الله كان تواباً رحيماً سبعين مرة، ثم يستقبل الناس بوجوهه فيقول: هل رأي أحد منكم شيئاً? قال ابن زمل: أنا يا نبي الله فقال: خيراً تلقاه أو شراً توقاه، خير لنا وشر على أعدائنا، والحمد لله رب العالمين، أقصص رؤياك فقال: رأيت جمع الناس على طريق سهل رحب بالناس على الجادة منطلقين فبينا هم كذلك أشرفنا على مرج لم تر عيناً مثله قط برف ريفاً يقطر نداء فيه من أنواع الكلا، وكانى بالرحلة الأولى حين أشرفنا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق منطلقين، ثم جاءت الرحلة وهم أكثر منهم أضعافاً فلما أشرفنا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق ثم قدم عظم الناس وكانى أنظر إليهم تميلون منيناً وشئاً فلما رأيت ذلك لزمت الطريق فمضيت حتى أتيت أقصى المرج، فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة، وإذا عن زينب رجل آدم أقنى إذا بتكام يسمو فيفوق الرجال

(1) قلت: هو ناقة لم يكن غالياً في التشبع كا في الميزان وأما العلاء فهو صدوق رياً وهم كا في الثقاب.

(2) خرجه ابن حيان في الجريانين (ص 330، 331) وذكر المترفي في الكنز (المتخب ص 325، 326) والذهبي في الميزان (ص 315، 316) ملخصاً.
طولا وإذا عن يسارك رجل رعبة أجر كثير خيلانوجه كافأا جم شعره بالماء إذا هو تكم أصيقم إليه إكراماً له وإذا أمامكم رجل شيخ أشبه الناس بك خلخاً [ وخلقاً ] كلكم تقدموه فأنفع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سري عنه فقال: أما ما رأيت من الطريق السهلة فذاك ما حلنا عليه من الهدى، وأما المرج فالدنيا وغدارة عيشها، فمضيت أنا وأصحابي لم نتعلق بها ولم نتعلق بها، ثم جاء الرحلة الثانية فمنهم الآخر الضغط، ثم جاء عظم الناس فبالوا في المرج يبنًا وشبيلاً فإن الله وإنا إليه راجعون، وأما أنا فمضيت على الطريق(1)، وأما المنير الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاه فالدنيا سبعة آلاف سنة أنا في أخرها ألفًا وأما الذي رأيت من يبني فإذاك موسى والذي عن يساري [ فذاك ] عيسى، والشيخ أبونا إبراهيم كلنا ننتمي به.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: سليمان بن عطاء يروي عن مسلمه أشياء موضوعة لا أجري التخليط منه أو من مسلمة.

(1) ص: طريقه صلاح.
كتاب الأدب

حديث في إصلاح اللسان

1172 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال: أنا محمد بن المظفر بن بكران قال أنا أبو الحسن العتيقي قال نا يوسف بن أحد قال [ناء] العقلي قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا الحسن بن علي الحلواتي قال نا كثير بن شام قال نا عيسى بن إبراهيم عن الحكم بن عبد الله الأدلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: مر عمر بقوم يرمون رشقاً فقال بس ما رميتم، قالوا نحن متعلمين يا أمير المؤمنين فقال: لذنيكم في حنك! (3) أشد علي من ذنيكم في رميكم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: رحم الله رجلاً أصلح من لسانه.


(1) أخرجه العقلي في الضعفاء في ترجمة عيسى، والخطيب في المجامع لآداب المحدث والسالم وابن عدي وابن البتاري في الموقف كما في المجامع الصغير (ص 22، ج 2) وأوردها الذعبي في الميزان (ص 209، ج 3).
(2) ص: الحكم.
(3) وقال العقلي: عيسى بن إبراهيم الهاشمي حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به.
(4)
حديث في ذم كثرة الكلام

1173 - أثبنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا ابن المظفر قال أنا العتيقي قال نا يوسف قال نا العقلي قال نا محمد بن إسحاق قال نا عبده بن عبد الرحمن المروزي أبو سعيد قال نا إبراهيم بن الأشعث قال نا عيسى بن موسى قال [نا] عمر عن يحيى بن أبي كثير عن ابن عمر (1) عن النبي ﷺ قال: من كثر الكلام كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به.

قال المؤلف: هذا حديث (1) لا يصح عن رسول الله ﷺ وإنما يروى عن عمر بن الخطاب (2) بعض هذا، قال العقلي: وعيسى مجهول. وعمر إن كان ابن راشد فهو ضعيف، وإن كان غبره فهو مجهول. وهذا الحديث غير محفوظ. قال المؤلف: عمر هو ابن راشد قال أحد: لا ي سوى] حديثه شيئًا وقال يحيى:

يضع الحديث على الثقات.

1174 - حديث آخر في ذلك: أثبنا عبد الوهاب قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقلي قال نا محمد بن العباس المؤدب قال نا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال نا عصام بن طليب عن شبيب عن أبي هريرة (3) قال: قال رسول الله ﷺ: أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلامًا فيا لا يعنيه.

(1) أخرجه أبو نعم في الحلية (ص 484، ج 3) ووقع فيه في الاستاد يحيى بن موسى والصدور عيسى بن موسى - والطبراني في الأوسط كما في الجامع الصغير (ص 179، ج 2) والمغزى (ص 107، ج 3) والعقلي في الضمائر في ترجمة عيسى وعنده الذهبي في الميزان (ص 324، ج 3) و(ص 221، ج 1).
(2) قال الصناوي: موضوع كما في الفوائد المجموعة (ص 321) راجع المقصود (ص 426).
(3) قال رواه ابن حبان في روضة العقلاء (ص 47) والبيهقي في الشعيب موقفًا على عمر كأ في فضح القدير (ص 314، ج 6) والمغني (ص 107، ج 3) وقال العقلي أيضاً: أول الحديث معروف من قول عمر بن الخطاب، وأخره يروى باستاد جيد بعد هذا الاستاد.
(4) أخرجه العقلي في ترجمة عصام.
حديث في ذم الكذب

175 - أنبأنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال، نا البرقاني قال: روى داود بن رشيد عن علي بن هاشم عن الأعشى عن أبي اسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه (1) عن النبي ﷺ قال: على كل الخالل يطع المؤمن إلا الخيانة والكذب.

قال المصنف قلت: علي بن هاشم محروج. قال ابن حيان: روى المناكير عن المشاهير، وقد روى هذا موقفاً عن سعد. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب (2).

حديث في كثرة الضحك والدعاية

177 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المنذر قال، نا العتيق. قال: أنا يوسف بن أحد قال: نا العتيق. قال: نا روح بن الفرج قال: نا عبد الأول بن اسماعيل المرادي قال: حديثنا أبو أمية عازة بن عزار عن زفرين بن أصل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (3) أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كثر أخرجه الدارقطني في العلل (صف 255، ج 2، ق) وابن طاهر المقدسي في صفوة التصرف (صف 319، ق) من طريق سلمة بن كهل عن مصعب به.

(1) أخرجه الدارقطني في العلل (صف 255، ج 1، ق) وابن طاهر المقدسي في صفوة التصرف.
(2) قال الدارقطني: خالفه حزة الزيات فرواه عن الأعشى عن مصعب بن سعد لم يذكر أبا اسحاق، ورواه سلمة بن كهل عن مصعب بن سعد فافتلخ عنه، فافقه أبو شيبة عن سلمة والحديث النهي وشبهة رواه عن سلمة موقفاً غير مرفوع، و[ ] عن النوري عن سلمة مرفوعاً ولا يثبت، وروى عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمار بن مرة وعبد الرحمن متروك.
(3) أخرجه العتيق في الضعفاء في ترجمة عمار، وأوردته الحافظ في اللسان (صف 478، ج 4).
ضحكه استخف بجنه، ومن كثر مزاحه ذهبت جلاليته، ومن كثرت دعاعه ذهبت مهابته.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال العقيلي: زفر مجهول. والحديث منكر وإنما هذا يروي عن عمر بن الخطاب.

حديث في المشي بالشتت

روي عن ابن عمر وأبي هريرة: أما حدث ابن عمر:

١٧٧ - فأخبر محمد بن عبد الملك قال أخبرنا ابن مسعود قال أخبرنا حزرة قال نا ابن علي قال نا ابن حاى قال نا العباس بن محمد وقال نا الوليد بن سلمة القاضي قال نا عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن.

١٧٨ - وأما حدث أبي هريرة فله طريقان الطريق الأول: أنا أبو منصور الفراز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال نا محمد بن ابراهيم بن علي أبو بكر العطار قال نا أحد بن محمد بن موسى الحافظ قال حدثنا أبو عمر بن حكم قال حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي قال نا محمد بن عبد الملك بن قريب الأنصاري قال نا أبي قال نا أبو معشر عن سعيد ﴿المقبري عن أبي هريرة﴾

(١) وفي العقيلي: مزاحه.
(٢) في العقيلي: ثم كثرت دعاعه.
(٣) قال الذهبي: عارة وزفّر لا يعرفان. كما في الميزان (ص ١٧٦ ج ٣).
(٤) أخرجه ابن عدي وابن حبان في المجروحين (ص ٨٢ ج ٢) وأوردهذهبي (٣٣٩ ج ٤) ورواه الخطيب في الجامع والديل في الفروع لتخريجه السلسلة الضعيفة للإلباني (رقم ٥٥).
(٥) كذا في ص: وفي البغدادي: أبي سعيد وكذا ذكره الإلباني، وفي الخليل: سعد. ولهه سعيد.
(٦) أخرجه الخطيب (ص ١٧٤ ج ١) وأبو نعم في الخليل (ص ٢٩٠ ج ١٠) وأوردهذهبي في الميزان (ص ٣٣٢ ج ٣) راجع لتخريجه وتضعيفه سلسلة الإلباني (رقم ٥٥) والمقاصد وكشف الخفاء.

٧٠٧
قال: قال رسول الله ﷺ: السرعة في المشي يذهب بهاء المؤمن.

119 - الطريق الثاني: أخبرنا ابن خيرون قال أخبارنا سماحة بن مسعدة.

قال أخبرنا حجة قال نا ابن عدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن حدان قال حدثنا
عبد الله بن سالم قال نا عمار بن مطر قال نا ابن أبي ذنب عن المقري عن أبي
هريرة(1) أن رسول الله ﷺ قال: سرعة المشي يذهب بهاء المؤمن.

قال [ ابن عدي]: فكان الناس ينكرون هذا الحديث على عمار(2) بن مطر
حتى حدثنا أبو شهاب عبد القدوس بن عبد القاهر سمعه من صدقته بن الليث
الحصني وكان من الثقات عن ابن أبي ذنب بǐئ ذلك.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وأما الحديث ابن عمر
ففيه [ عمر بن ] صهبان(3), قال أحمد: لم يكن بشيء. وقال يحيى: لا يساوي
شيئا. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وأما حدث أبي هريرة في الطريق
الأول أبو معشر وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني(1). في الطريق الثاني عمار
ابن مطر قال الدارقطني: تفرد به عن ابن أبي ذنب قال أبو حاتم الرازي: كان
يكتب. وقال ابن عدي: متروك الحديث أحاديثه باطل. وقال من قال حدثنا
أبو شهاب(4) عبد القدوس بن عبد القاهر عن صدقة الحصني ليس بشيء لأن

(1) أورده الذهبي (ص 169، ج 3) في ترجمة عمار ووقع في السلسلة الضعيفة: عثمان بن مطر
محرف.
(2) ص: عمر.
(3) قلت: لكن الراوي عنه الوليل بن سلمة القاضي شر منه دحيم وغيره: كذاب وقال ابن
حيان والزاهدي: يضع الحديث على الن thụالت وقال أبو حاتم ذاهب الحديث كما في الميزان (ص
139، ج 4) والضعفاء لابن الجوزي. وفيه علة أخرى، فإنه رواه مرة هكذا ومرة عن ابن
أبي ذنب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ روى عنه يحيى بن بشر عند ابن
حيان في المجروحين (ص 80، ج 3).
(4) وقال الخطيب: لم أره (أي محمد بن عبد الملك). وفي الفيض (ص 104، ج 4; محمد بن عبدالله
محرف) ذكره إلا في هذا الحديث. وقال الذهبي: حديث منكرة جدا.
(5) طرقم أبي شهاب ذكره الحافظ في اليسان (ص 48، ج 4) وقال: هذا امها يعرف برواية عمار
عن ابن أبي ذنب وكان الناس ينكرونه على عمار وقد ظهر أنه لا بروى عن ابن أبي ذنب إلا
بواسطة انتهى.

708
حديث في أنه لا ينبغي أن يشيا إلا في منفعة

1180 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال
أخبرنا عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه قال نا محمد بن المظفر الحافظ قال نا أبو بكر محمد بن أحمد بن يختا الباجي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن سهل القاضي قال حدثي إبراهيم بن خشيش البصري قال حدثي أبي خشيش عن شعبة عن أبي أسحاق عن الحارث الأعور عن علي (4) بن أبي طالب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: ينبغي للعقل أن لا يكون شامسا إلا في ثلاث: طلب لعفاح أو خطوة لمعاد، أو لفدة في غير محرم.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. أما هو مذكور في حكمة آل داود، والحارث الأعور كذاب وبعده جاعة مجهولون.

حديث في الحياة

1181 - أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال نا الدارقطني قال: روى نعم بن حاد عن عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن أنس (3) قال: قال رسول الله ﷺ: إن لكل دين خلقًا وأن خلق هذا الدين الجاهي.


(4) ص: لا يعرف. ولكن الحافظ في اللسان (ص 48، ج 4): صدقة كان من النفايات. وقال أيضاً (ص 487، ج 3) وصف بالتونية.
(3) أخرجه الطبيب (ص 383، ج 1).
(3) أخرجه ابن ماجه (ص 318) ومحمد بن ظاهر المقدسي في صغرة النصوص (ص 222، ق).
(4) والنحوي في التاريخ (ص 239، ج 7).
عن الزهري ولا يصح عن مالك(1) والحديث غير ثابت.

حديث في تشبه الكهول

1182 - أما سمايل بن أحد قال أخبرنا ابن مسعود قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال نا ابراهيم بن محمد بن سعيد اليمري قال نا عبد المؤمن بن أحمد السقطي قال حدثنا ابراهيم بن حبان الأنصاري قال نا هاد بن زيد عن عاصم عن زر عن عمر(2) قال: قال رسول الله ﷺ: خير شبابكم من تشبه بكم بالصاحبين، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم الفاسقين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن عدي: ابراهيم يروي أحاديث موضوعة.

حديث في النهي عن الجلوس وسط الحلقة

1183 - أما أبو منصور الغزاز قال أخبرنا أحد بن علي بن ثابت قال أخبرنا أحد بن علي بن الباد قال أنا أحد بن يوسف بن خلاد العطار قال نا سهاق الحربي قال نا علي بن أبي هاشم قال نا شريك عن شعبة وهيام عن قنادة عن أبي مجلز عن حذيفة(3) قال: لعن رسول الله ﷺ من يجلس وسط الحلقة.

(1) وقد روي عن عمر عن الزهري أيضاً عند أبي نعيم في الحلبة (ص 363، ج 5) وفيه عبيد بن كثير وهو ضعيف كأنه في التقرير (ص 351) ولم شاهد عن ابن عباس عند أبي نعيم أيضاً (ص 320، ج 3) وقال: انفرد به سعيد عن صالح. قلت: صالح هو ابن حسان النصري متواك كأنه في التقرير (ص 329).

(2) أخبره ابن عدي وفي الباب عن واثلة وأنس وابن عباس وابن أمتى كأ في الجام الصغير (ص 9، ج 2) وأنه رمز له السيوطي بالتحسين لكن لم يخلو واحد منها عن كلام راجع فرض الغدير (ص 480، ج 1) وجمع الزوار (ص 200، ج 1). (3) أخبره الخطيب (ص 8، ج 13) وأخو أحمد (ص 384، ج 5) والترمذي (ص 387، ج 4) وأبو داود (ص 500، ج 5) والحاكيم (ص 281، ج 4) باستادهم عن شعبة وهيام عن قنادة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي.

710
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أبو حامد ابن حبان: ترك الناس حديث علي بن أبي هاشم. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال ابن المديني ما يساوي شيئا.

حديث في النهي عن التكهن والطيرة

1184 - أنا الفزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال آخر في اخسن [ابن علي] بن محمد الخلال (1) قال حديثنا يوسف بن عمر القواس قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن نيروز قال نأبو عبد الله أحمد بن يحيي الجلاب، وأخبرنا أبو القاسم التنوخي قال نأبي عبد الله بن عبد الرحمن الزهري قال نأبو بكر يعقوب ابن ابراهيم بن أحمد الباز قال نأحمد بن يحيى بن عطاء الجلاب (2) قال: نأحمد ابن الحسن الحمداني قال نأصبيعان عن عبد الملك بن عمر عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا العلم بالتعلم وأما الحلم بالنحلم (4) من يتحر الخير يعطفه، ومن يتق الشر يوقة، ثلاث من كان فيه لم يسكن الدراجات العلي ولا أقول لكم الجنة من تكهن، أو استفسم، أو رده من سفر تطير.


حديث في النظافة

1185 - أنا الفزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا الحسن بن علي التميمي ومحمد بن عبد الملك القرشي قالنا: أنا عمر بن أحمد الواعظ قال نا

(1) الخلال. (2) الزيادة من البغدادي.
(3) أخرجه الخطيبي (ص 201، ج 5) والدارقطني في الفعل (ص 84، ج 3، ق) وابن عبد البر في الفعل (ص 135، ج 1) والطبري في الكبير وابن تيمية في الفعل (ص 174، ج 5).
(4) المعماري كما في المقاصد الحسنة (ص 107) وكسفي الخفervices (ص 215، ج 1).
(4) ص: أما الحلم بالنحلم.
عبد الله بن علي بن الحسن الخلال قال: نا عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي قال نا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المتنكدر بن محمد بن أبي محمد بن المتنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى يحب الناسك النظيف.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال يحيى: المتنكدر ليس بشيء. وقال ابن حبان: [كان من خير عباد الله] قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ فكان يأتي بالشيء توهباً فبطل الإحتجاج به قال: وعبد الله بن إبراهيم يضع الأحاديث ويحدث عن النثاق بالمقلوبات.


(1) أخرجه الخطيب (ص 12 ج 1) والدارقطني كا في كشف الخفاء (ص 289 ج 1).
(2) ص: حديث آخر في ذكر.
(3) أخرجه الترمذي (ص 19 ج 4) وابن حبان في المجروحين (ص 379 ج 1).
(4) ص: الأكيب. وفي الهندية من المجروحين: الأكباب.
(5) رمز السيوطي لعنجله في الجامع الصغير (ص 79 ج 1) وتبعة الماردى في الفيض (ص 339 ج 2) وفهفة سهال. وقد قال الترمذي: هذا حديث غريب وخالد بن اليسى يضعف.

ويقال ابن ابىاس.
حديث آخر في ذلك: أئننا عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا المبارك بن عبد المحبار قال أنا أبو محمد عبد الله بن الحسين الهمذاني قال نعم بن مروي قال نا هشام بن عروة (عن أبيه) عن عائشة(2) قالت: قال رسول الله ﷺ: الإسلام نظيف، فتنظفوا فإني لا يدخل الجنة إلا النظيف.

قال المؤلف: تفرد به نعم قال ابن عدي: وهو ضعيف يسرق الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات العجاجب لا يجوز الإحتجاج به بحال.

حديث في النهي عن سب البراغيث

وي عني علي وأنت، أما حديث علي:

1188 - أئننا عبد الوهاب قال أنا محمد بن المظفر قال أنا أحمد بن محمد العتيقي قال أنا يوسف بن الدخيل قال نا محمد بن عمرو العقيلي قال نا محمد بن زكريا قال نا نجيي بن موسى قال نا أبو الحارث الوراق قال نا يعقوب بن ابراهيم عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن سالم عن علي(3) رضي الله عنه قال: بينا نحن مع رسول الله ﷺ، فآذتنا براغيث فسربناها فقال رسول الله ﷺ: لا تسبوا البراغيث فنعم الدابة توقفكم لذكر الله فبينا تلك الليلة متهجدين.

1189 - وأما حديث أنس فله طريقان، الطريق الأول: أئننا عبد الوهاب قال نا ابن المظفر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن الدخيل قال نا العقيلي

(1) كذا في ص. وقد سقط من الأسنا واسطنان بن أكثر.
(2) أخرج الدارقطني في الأفراد كا في المقداص (ص: 14) وأخرج ابن حبان في المجروحين (ص: 57، ج: 3). قال أخبرنا محمد بن المسبب قال حدثنا الفضل أبو طالب عن نعم بن مروي به، بلغ: فتنظفوا فان الإسلام نظيف ولا يدخل الجنة إلا نظيف وهو عند الطبراني في الأوسط أيضاً كما قال السخاوي.
(3) أخرج العقيلي في الضمعاء في ترجمة سعد بن طريف والطبري في الأوسط كا في الروائد (ص: 78، ج: 82).
قال نا طالوت بن عباد قال نا سويد أبو حاتم عن قتادة عن أنس (1) أن رجلاً عني برغوثاً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنه فإنه أيقظ نبياً من الأنبياء للصلاة.

1190 - الطريق الثاني: أنا أبو منصور بن خيرون قال أنا اسمايل بن مسعدة قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال نا محمد بن صالح بن توبة قال نا النضر بن طاهر قال سمعت سويداً يحدث عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يسب برغوثاً فقال: لا تسب فإنه نبياً من الأنبياء للصلاة الفجر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح فأما حديث علي فالمتهم به سعد بن طريف فإنه كان يضع الحديث قال يحيى: لا يجل لأحد أن يروى عنه وليس بشيء.

وأما الحديث أنس ففي الطريق الأول طالوت وقد ضعفوه في الطريق الثاني سويد (2) قال ابن حبان: روى الموضوعات عن الأئمة. قال ابن عدي: هذا الحديث يعرف بعنوان ابن عيسى عن سويد فسخر النضر بن طاهر منه، والنضر معروف فيمن يسرق الحديث. قلت: وعلل طالوت من اللصوص أيضاً لأنه ضعيف. قال العقلي: لا يصح (3) في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

---

(1) أخرجه العقلي في ترجمة سويد وابن حبان في المجروحين (ص 347، ج 1) والبخاري في الأدب المفرد (ص 181) وأحمد وأبو يعلى والسلمي في طبقات الصوفية (ص 181) وذكره السخاوي في المفصل (ص 471) والذهبي في الميزان (ص 247، ج 2) والفيضي في الزوائد (ص 77، ج 8).

(2) قلت: وهو أيضاً في الطريق الأول. قال الهشمي في الزوائد (ص 77، ج 8) وثقة ابن عدي وغيره وبقية رجال الصحيح. قلت بل قال ابن عدي: حديثه عن قتادة ليس بذلك سويد فيه ضعف وإنما يختلق عن قتادة ويأتي عنه بأحاديث لا يأتي بها عنه أحد غيره وهو إلى الصحف أقرب كما في التهذيب (ص 271 - 271، ج 4) وهذا من حديثه عن قتادة وقال المنذر في الترغيب (ص 475، ج 3): رواه رواة الصحيح إلا سويد بن إبراهيم. وقد أفرد الحافظ ابن حجر فيه جزء في جزءه البيت الميثوث، وللسيوطي أيضاً فيه جزءه الطرثوث في خير البرغوث.

(3) هكذا ذكر ابن النعم كلام العقلي في المتنان (ص 134) لكن تحققه القاري في الموضوعات (ص 173) فقال: هذا غير من فقد روى أحمد والبخاري في الأدب والطبري في الدعوات عن أنس أن رسول الله سمع رجلاً يسب برغوثاً فقال لا تسه فإنه أيقظ نبياً
حديث في الأمر بقطع المراجح

١٩١ - أنا محمد بن عبد الملك قال أبناء الجوهرى عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال قالت نا أحمد بن محمد بن يحيى الشحام قال قال أحمد بن الحسين بن عباد قال نا عمرو بن محمد الأعظم (١) عن ابايعيل بن عباس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر (٢) أن رسول الله ﷺ نهى عن المراجح (٣) وأمر بقطعها.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: عمرو بن محمد يروي عن النظقات المناكير ويبعث أساسي للمحدثين لا يجوز الاحتجاج به جلال (٤).

حديث في جلة من الآداب

١٩٢ - أنا عبد الوهاب الأفاضلي وعمر بن ظفر قالا أنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال أخبرنا أحد بن عبد الله بن الحضري قال قرى علي أبي الحسين أحمد بن محمد بن الحسين حدثكم أبو محمد

(١) لصلاة الفجر. قلت: وهذا ليس بشيء، فبعد نبود ضعف استناج حديث أنس لا مجال للرد به، فإن قبل: قال الفسيحي رجال الطرازي ثقات وقديم بن بشر ضعف وهو نثرة. قلت: سعد ابن بشير ضعف أيضا في الترقية (ص ١٨٤) وحديثه هذا إن كان عن فتاة فليس بشيء لأنه روى عن قتادة المنكرات. والله أعلم.

(٢) يكذا أيضاً في المبصان لكن وقع في المجروحين الأعظم بمعجمة.

(٣) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ٢٧٥، ج ٢).

(٤) ص المراجع. جمع مرحاج وأنا مرحج فجمعه مراجع وهو من ملاعب الصبيان وهذا اللعب.

إذما بفعله العجم في أيام النيروز كما في آناء الأصول (ص ٣٥).

(٥) قلت: ولا شاهد عن وفاة أخرج مهام في فوائده (ص ٧٧، ٤) قال حدثنا أبو اسحاق - أبو الحسن - إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان أنبيانا أبو جعفر بن سليمان النبي وأبو يوسف يعقوب بن اسحاق الصبراني قال حديثا عمرو بن مزوى عن شببة عن منصور عن مجاهد أن وفاة أبي بصرف رسول الله ﷺ وكان آنها أرجحه فنزويج قد دخلت عليه أمر بقطع المراجع، وذكره الحكم الترمذي (ص ٣٥). أيضاً وهذا استاد حسن مرس وقول البيهقي في الشعب (ص ٢٩٨، ٤) في حديث مرسل أنه أمر بقطع المراجع، لعله أراد به والله أعلم.

٧١٥
عبد الله بن ثابت بن يعقوب المقرئ، قال حدثني أبي عن المهذل بن حبيب عن مقاتل بن سفيان عن عطية بن بسر قال: خرج رسول الله ﷺ ذات يوم على أصحابه فقام عليهم خطيباً فقال: إن الله عز وجل بالله لكم مثل الوالد للولد أنا لا يعرف أن أخدم البحر عند ارتحاله، ولا يعرف أحدكم النظر في وجه الميت فإن منه يكون الصفرة، ولا يكرون أحدكم الكلام عند الجامع وإن تكلم فصار ابن لكم أخر({1}) فلا تلوموا إلا أنفسكم، ولا ينظرون أحدكم إلى فرج أمهته فإن منه يكون العمي، وإذا أدركم أن تجامعوا أزواجكم فأقرأوا من قبل أن تضربوا بأيديكم لهن قل هو الله أحد ثلاث مرات فإن فعل ذلك يكون ولدكم عالماً فقهاً، ولقولوا اللهم ازلفوني من هذه الوضع وليداً أسميه محمدًا يرزقكم اللهل ولداً ذكرًا إن شاء الله ثم خروا شأنكم وشيئهم ولا تبتوا على سطح ليس بحفظ، ولا في بيت ليس عليه باب ولا تبتوا القامة في بيوتكم فإن الشيطان يبت على عنها({2}).

قال المؤلف: وذكر في هذا الحديث ثلاث قوام. وهذا حديث لا أصل له فهو أول مقطوع وعطية ليس بصحابي({3}). وقال وكيع. مقاتل كاذب. وقال البخاري: لا شيء البينة. وقال النسائي: كان يضع الحديث.

حديث آخر: أنا عبد الأول قال أنا الداودي({4}) قال أخبرنا ابن عيينة قال نا إبراهيم بن خرم قال حدثنا عبد({5}) بن حيدر قال حدثني يحيى بن اسداح قال نا يحيى بن أيوب قال نا حرام بن عثمان عن أبي جابر عن أبيه({6}) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أتي أحدكم باب حجره فليس فإنه يرجع قريته الذي معه من الشيطان، فإذا دخل حجركم فسلموا يخرج ساكناً من الشيطان.

{| 1  | ص: ماما ابنال الخرس. |
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2</td>
<td>روى الدامستاني عن عطية بن بسر باسانيه آخر وابلاغت مختلفة كما ذكره السيوطي في ذيل (ص 133) وله بيد الله بن إسحاق متروك.</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>قال الدارقطني وغيره له صحبة وذكره الحافظ في الفصل الأول من الاصابة.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>ص: الداودي. (5) ص: عبده.</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>أخرجه عبيد بن عبد كر في المطالب العالية (ص 148، ج 27) وأوردته الجهني في الميزان (ص 449، ج 1) طرقاً منه.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

716
وإذا رحلتم فسموا على أول حلس تضعونه على دوابكم لا يشرككم الشيطان في مركبها، فإن أنتم لم تفعلوا شرككم، وإذا أكلتم فسموا حتى لا يشرككم في طعامكم، [فانكم إن لم تفعلوا يشرككم في طعامكم] ولا تبيثوا القامة معكم في حجركم فإنها مقعدة، ولا تبيثوا المزيج (1) في بيوتكم فإنها مضجعة ولا تفترشوا الولايا التي تلي ظهور الدواب، ولا تسكنوا بيوتاً غير مغلقة، ولا تبيثوا على سطوح غير محفوظة، وإذا سمعتم نباح الكلب أو نبيق الحمار فاستعذوا بالله فإنه لا ينهق حار ولا ينبح كلب حتى يراه.


(1) ص: المندبيل. وكذا في المطالب والصواب ما أثبتناه، وهو موضع الزبل.
كتاب معاشرة الناس

حديث في التسليم والرد

1194 - أنا ابن الحسين قال أخبرنا ابن المذهب قال نا القطبي قال لنا
عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا محمد بن كثير قال نا جعفر بن سليمان عن
عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حصين (1) أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
السلام عليكم ثم جلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله
فرد عليه ثم جلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله
وبكراته. فرد عليه ثم جلس، فقال: "ثلاثون.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح (2) قال أحد: خرقنا حدث محد بن كثير
وكان قال ابن المدني كتبنا عنه عجبات وخططت على حدثه (4).

1195 - حديث آخر: أخبرنا عبد الأول قال أنا الداعودي قال أخبرنا ابن
أعين قال نا إبراهيم بن خريمل قال حدثنا عبد بن حيدر حدثني أبو بكر بن

(1) أخرجاه أحمد (ص 439 ج 4) وأبو داود (ص 159 ج 4) والترمذي (ص 383 ج 3).
(2) سقط من الأصل.
(3) حسن الترمذي والبيهقي كا في الترغيب (ص 288 ج 2).
(4) هذا من أوهام المؤلف فأنه زعم أن محمد بن كثير هذا هو أبو اسحاق القرشي الكوفي وزعم
المحدث المباركوري أنه أبو عبدالله العبدي ثقة لم يصب من ضعفه. قلت: وهو الصواب
فانه آخر سليمان بن كثير كما صرح الإمام أحمد في مسنده وله شاهد جيد عن أبي هريرة عند
البيخاري في الادب (ص 145) ومن طريقه ابن حبان كا في الموارد (ص 476).

718
أبي شيبة قال: أبا أسامة عن موسى بن عبيدة عن يعقوب بن زيد عن أبي امامه
ابن سهل عن أبيه (1) قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال السلام عليكم كتب له
عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتب له عشرون، ومن قال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتب له ثلاثون حسنة."

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت قال أحمد: لا يقل عندي الرواية عن موسى
ابن عبادة. قال يحيى: ليس بشيء.

١٩٦ـ حديث آخر في ذلك: أنبأنا الخريري قال: أنبأنا العشاري قال
أخبرنا الدارقطني قال لنا أحد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن
حنبل قال حدثني أبي قال: أنا هشام بن لاحق قال: أنا عاصم عن أبي عثمان عن
صلان(2) قال جاء رجل فسلم على رسول الله ﷺ فقال: السلام عليكم يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: وعليكم السلام ورحمة الله، ثم جاء آخر
فقال: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة الله. [فقال رسول الله ﷺ: وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم يا رسول الله ورحمة
الله] وبركاته. فقال رسول الله ﷺ: وعليكم. قال الرجل يا رسول الله أناك
فلان فأجتاه بفضل مما أجبتي فقال رسول الله ﷺ: إنك لم تدع شيئاً قال الله
 تعالى: "ويأذن بيني بتحية فحيوا بأحسن منها أوردها" فردت عليكم النحية.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحمد: تركت حديث هشام بن لاحق.
قال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج عليه(3).

(1) أخرجه ابن السمي وعبد بن حميد والطبراني وأبو إسحاق وابن أبي شيبة. كما في الزوايد (ص
٣١، ج ٨) والمطالب العالية (ص ٤٣٣، ج ٥) والكنز (ص ٧٧، ج ٩).
(2) أخرجه أحمد في الزهد وابن جرير (ص ١٩٠، ج ٥) وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني
وابن مروى. كما في الدر المنثور (ص ١٨٨، ج ٢).
(3) وذكره ابن حبان أيضاً في الثقات ورقوه النسائي وقال ابن عدي: أباحه حسان وأرجو أنه لا
بأس به، وقال البخاري: مضطرب الحديث عنه مكاحر أنكر شابة أحاديثه كما في الميزان
والنسان (ص ١٩٨، ج ٧). وحسن أسان هذا الحديث السبتي في الدر المنثور، وقال
المهني في الزوايد (ص ٣٣، ج ٨): فيه هشام بن لاحق قراءة النسائي وترك أحمد حديثه
وبعده رجال الصحيح.

٧١٩
حديث في أن السلام قبل الكلام


حديث في أنه لا يؤمن من لم يسلم


1 أخرجه الترمذي (ص 388 ج 2) وأبو يعلى والقصعي كما في الجامع الصغير (ص 38 ج 2).
2 أخرجه الحنابي (ص 243 ج 2).
3 وقال الترمذي: هذا حديث منكر. وقال الحافظ في التلميح: وحكم عليه ابن الجوزي بالنفي كنا في التحفة.
4 أخرجه ابن عدي، ورواه ابن حبان في المجروحين (ص 100 ج 1) بلفظ: لا تأذنوا لم يبدأ بالسلام. ولم شاء، من حدث ابن عمر مراعاً: من يبدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أخرجه أبو نعيم في الأخبار (ص 199 ج 8) وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 60) وابن هشام في المؤثرات (ص 331 ج 2) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 247) وابن جرير من أهل الصدق لكن فيه بقية مدنس وقد عنه لكنه تابعه حفص بن عمر الأيلي وخصص تركوه ومنهم من كذبه وعبد العزيز ضعفه بعضهم بسبب الأرجاء، ولا يقف في عند الجمهور. قلت: وقد صرح بقية التحقيق عند ابن السني وابن أبي حاتم ومع ذلك ذكر عن أبي زرعة قال: أنا هذه الحديث لا أصل له لم يسمع بقية هذا الحديث من عبد العزيز إلا هو عن أهل حمص وأهل حمص لا يميزون هذا انهي والله أعلم.

720

حديث في أن رد الواحد يكفي


قال الدارقطني: تفرد به سعيد بن خالد بن الفضل وليس بالقوي.

حديث في تسلم النساء على الرجال

١٠٠٠ - روى بشير بن عون عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة٢ بن الأشعع عن النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم النساء على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح من رسول الله ﷺ. وقال أبو حامير الرازي: بشير وبكار مجهولان.

حديث في الإشارة باليد بالسلامة

١٠٠١ - أنا الكروخوي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكير الغوري قال أخبرنا الجراح قال نا المحبولي قال نا الترمذي قال حدثنا قتيبة قال نا ابن شبل عن عمرو بن شعبان عن أبيه عن جده٣ أن رسول الله ﷺ قال: ليس منا من

(١) ص: أبو عباد.
(٢) أخرج أبو داود (ص ٥٣٠ ج ٤) والدارقطني في الجامع (ص ١٦٥ ج ٢). ق.
(٣) أخرج ابن السده (ص ٢٨) لكن فيه واسطة: عن أبيه، بين مكحول وواثلة.
(٤) أخرج الترمذي (ص ٣٨٦ ج ٧).
تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا النصارى، فإن تسلم اليهود الإشارة بالأصباغ، وتسلم النصارى الإشارة بالأكف.
قال الترمذي: هذا استاد ضعيف (1). وقال المؤلف قلت: ابن لطيفة ذاهب.

حديث في أن التسلم قليل

1202 - أن محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أنا حدد كان أحمد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال نا سليمان بن أحمد حددنا روح بن الفرج وأحمد ابن رشدين قلنا نا روح بن صالح قال نا سفيان الثوري عن منشور عن ربيعة عن حذيفة (2) قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبيأتي عليك (3) زمان لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة: من أخ يستأنس به، أو درهم حاله، أو سنة يعمل بها.
قل أبو نعيم: غريب من حديث الثوري تفرد به روح بن صالح قال ابن عدي: هو ضعيف.

1203 - قال المؤلف: وقد روى يزيد بن سنان الرهاوي عن محمد بن أبوب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر (1) عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أقول ما يوجد آخر الزمان في أمتي لرهم من حاله، وأخ يوثق به.
وقال النسائي والأوزي: هو متروك.

(1) وقم كلمته: ووري هذا الحديث ابن المبارك عن ابن لطيفة فلم يرفعه. وليس ضعفه لكونه ترجمة عمو بن شبيب عن أبيه عن جده كذا نقله عليه صاحب المرقاة (ص 57، ج 9) ثم نعقت الحكيم بالضعف بناء على أنه مبني على ذلك، وليس كلا قال بل ضعفه لكونه من رواية ابن لطيفة ويجيه من غير طريقه فله مثال. وراجع للتفسير الفتحوات الرانية (ص 300، ج 5).

(2) أخرجه أبو نعيم في الجامع الصغير (ص 370، ج 4 - ص 127، ج 7) والطبراني في الأوسط كذا في الجامع الصغير (ص 320، ج 2).

(3) وفي الجامع الصغير (ص 327، ج 2).

(4) أخرجه ابن عدي وفي سنن عساكر كذا في الجامع الصغير (ص 350، ج 1).

722
۱۳۰۴ - حديث آخر: أبني‌نا ابن‌ناصر قال: أنا أبو غالب الباقلاني قال
أخبرني البرقاني قال: نا الدارقطني قال: حدثنا ابن صاعد قال: نا عبد الله بن محمد
الزاهري قال: أنا سفيان بن عيسى قال: حدثني محمد بن وهب عن الزهري عن سلم عن
أبي (۱) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس كالبلملة ليس فيها راحلة.
قال الدارقطني: خالفه نافع فرواها ابن عمر عن عمر قوله، قال وقيل هو
الصحيح.

حديث أخبر تقله
۱۳۰۵ - أنا سهيل بن أحمد قال: أخبرنا ابن مسعدة قال: أخبرنا حزرة بن
يوسف قال: أنا أبو أحمد بن عدي قال: أنا أبو يحيى قال: حدثنا ابراهيم بن الحسين
الانطاكفي قال: نا بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن أبي
الدرداء (۲) قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر تقله (۳).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أبو بكر
ابن أبي مريم ليس بشيء.

حديث في تغير الأصدقاء
۱۳۰۶ - أنا أبو منصور الفراز قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أنا
[أبو] الحسن (۱) عبد الرؤد بن عبد المتكبر الحاشمي قال: نا محمد بن عبد الله
الشافعي قال: نا أحمد بن حبان بن موسى قال: نا إبراهيم بن حاتم الهروي قال
 حدثنا أبو عامر العنقدي قال: نا زهير بن محمد قال: نا حديثي موسى بن وردان عن

(۱) أخرج الجرير البخاري (ص ۹۲۲، ج ۲) ومسلم (ص ۳۱۲، ج ۲) وابن المبارك في الزهيد (ص
۲۲).
(۲) أخرج ابن عدي وأبو نعم في الخليل (ص ۱۵۴، ج ۵) والطياري في مسند الشاميين (ص
۲۹۸ ق) والطياري في الكبير وأبو يعلى والمعرسي في الأمثال، كما في الجامع الصغير (ص
۱۲، ج ۱) والكنز (ص ۱۸ - ۱۸، ج ۹) والمقدمة الحسنة (ص ۲۵) واليزن (ص
۴۹۷، ج ۴) وكشف الخفاء (ص ۳۲، ج ۱) والفقه المجمع (ص ۲۵۹).
(۳) أي: اختبرت الرجل نبغضه. (۴) ص، الحسن.

۷۲۳
أبي هريرة(1) أن رسول الله ﷺ قال: الرجل على دين خليله فليرفض أحدكم من يخالف.

1207 - طريق آخر: أن أبا همزة بن خريوش قال: أن النبي ﷺ قال: "أو من كان له شريعة في دينه فليثبت في حديثه.

الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال، قال أخبرنا إبراهيم بن علي بن عبد العزيز العمري [قال نثنا المؤمن] (2) قال لنا بسطام بن جعفر قال، قال لنا إبراهيم بن أبي يحيى عن صفون بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة(3) عن النبي ﷺ أنه قال: الرجل على دين خليله فليضفر أحدكم من يخالف.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح عن رسول الله ﷺ. أما الأول فقال ابن حبان: موسي بن وردن يروي المتاكير عن المشاهير. وأما الثاني فكان إبراهيم ابن أبي يحيى(4) قد كتبه مالك ويجي بن معين وغيرهما(5).

(1) أخرجه المتربعي (ص 115، ج 4) والترمذي (ص 328، ج 3 و 327، ج 4) وهو صحيح حديث.
(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 71، ج 1) والحادي (ص 171، ج 4) والدارقطني في المتبقي (ص 68، ج 3).
(3) أخرجه أبو داود والترمذي وقال أبو حاتم وبيع بن سفيان والدارقطني والبيهقي والمسلم، لا يصح به.
(4) قلت وثقه أبو داود والترمذي وقال، أخبرنا حسان بن سفيان، والدارقطني، لا يصح به.
(5) هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الذي من أهل العلم، وعنده أسفر، ويرويه البخاري، وأبو عبيدة، وأبو زرارة، والإنساني، وقال، مسلم، طارق بن زياد، عن جابر بن عبد الله، عن أبي بكر، عن أبي مندهر، عن جابر بن عبد الله، عن أبي هريرة، قال: إني كنت في جاهلية، نقلت هذه الحديث، ووقع عليه الذمي، فلما قدمت للنبي ﷺ، قال: سمعت هذا الحديث، والدارقطني، مترoku كأنا في التهذيب (ص 416، ج 4)، وأما إبراهيم بن محمد الإнесاري.

(6) قلت: تابعه الأعمش كما ذكره الدارقطني، لكن قال: وخلافهم إبراهيم بن طهبان من رواية...
حديث في المصاحفة

1308 - أبناً محمد بن عبد الملك قال أبناً الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا الحسن بن سفيان قال نا خليفة بن خياط قال نا درست ابن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن قنادة عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: ما من مسلمين يلتقين فيصافح كل واحد منها صاحبه ويصليا على النبي ﷺ إلا لم يلفريقا حتى يغفر لها ذنوبها ما تقدم منها وما تأخر.


حديث في تأثير حسن الخلق مع الكروم

1309 - أنا نصر بن أخربنا أحمد بن الحسن بن قرشين وأبنا أحمد ابن عبد الله بن كاوش قال أنا أبو طالب العشاري قال أخربنا ابن شاهين قال نا عبد الله بن سلمان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا سعد بن الصلت قال نا هارون بن الجهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن (٢) أبي

الحكم بن عبد الله أبي مطيع عنه فرواه عن صفوان بن سليم عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

(١) أخرجه ابن حبان في المحرجوان (ص ٣٩، ج ١) وايث البني (ص ٥٤) وأورده الذهبي (ص ٢٦، ج ٢) وأخرجه أحمد والبزار وأبو عبيذ ذكر الصلاة على النبي ﷺ وقال الهنائي في الزوايا (ص ٣٦، ج ٨): رجال أحد رجال الصحابة غير ميمون بن عجلان وثقة ابن حبان ولم يضعها أحد.

(٢) ذكره المتلافي في كنز (المختصر ص ١٣٤، ج ١) من العلل لابن الجوزي.

٧٢٥


(1) وقع في الإسفابة: عبد الكريم بن عبد الله بن سفيان. معرف. أما عبد الكريم بن عبد الله فهو أيضاً في نسخة أبي داود كما في العون.

(2) وهكذا في المجرّحين ولكن في السن وغيرها: عبد الله بن شقيق عن أبهاء عن عبد الله وقد وقع الخلاف على أنه روحي عن أبهاء أم وقول البراز: إن شقيقاً والد عبد الله جاءني لا أعلم له اسمياً كأنا في التهذيب (ص 193 ج 5) وقال الحافظ في الترقيم: شقيق العقلي جاء في رواية موعودة والصواب عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الحسناء أنهى. لكن رجع المنذر، عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق عن أبهاء عن عبد الله والله.

(3) أخرجه ابن حبان في المجرّحين (ص 145 ج 2) وأبو داود (ص 445 ج 4) والبراز وذكره الجوسي في أسد الغابة (ص 134 ج 3) والصين (ص 59 ج 7) والحافظ في الإسفابة (ص 438 ج 1).
حديث في الرد على العاطس

حديث في إزالة الشين من وجه الأخ المسلم

(1) ص: عاطس.
(2) ص: ابن جريج.
(3) أخرجه ابن السني (ص 79) وأبو داود (ص 474، ج 4) عن الليث عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا أعلم أنه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال أبو داود: ورواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) ص: وافق.
(5) ورواه يحيى أيضاً موقفاً عند أبي داود، وعبد العزيز الدراويش عند ابن أبي حاتم في العشر.

727
حديث في أنه إذا أزال عنه الشين أراه إياه

حديث في مكارم الأخلاق

(1) أخرجه ابن عدي وابن عساكر كا في كنز العمال (ص 259، ج 16) وأورده الذهبي (ص 398، ج 4).

(2) له شاهد موقوف عن عمر بن الخطاب: إذا أخذ أحدكم من رواسب أخيه شيئاً فلبره إياه. أخرجه
الدينوري كا في الكشتن (ص 2، ج 9).

(3) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 81، ج 3) وفي البهذي في شعب الإبان والحكم الأمرذي
(ص 239) كا في الجمع الصحيح (ص 155، ج 2) والخالك كا في اللفظ (ص 80، ج 2).


حديث في مداراة الناس

١٣١٥ - أنا عبدالوهاب بن المبارك الحافظ قال أخبرنا عاصم بن الحسن ابن محمد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يشان قال أنا أبو علي الحسن بن صفوان قال نا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني الفضل بن جعفر قال نا المصب ابن واضح. وأخبرنا عائشة محمد بن عمر الأموي قال أخبرنا عبد الصمد بن الأمون قال أخبرنا الدارقطني قال نا أبو بكر بن مزيد بن أبي الأزهر قال نا الحسن (٥) بن عبد الرحمن الإحباقي قال لا يوسف بن اسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر (١) بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: مداراة

(١) الزبادة من ابن حبان والحكم الترمذي.
(٢) الزبادة من الحكم الترمذي وسقط من ابن حبان أيضاً.
(٣) ص: قرى.
(٤) وقال الحاكم: ثابت بن يزيد مجهول وينفي أن يكون الحلم فيه عليه. قال البهقي: وي من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها موقفاً وهو أشبه النهى من اللسان (ص ٨٠، ج ٣).
(٥) كذا في ص. ويسبيح بعض الرواة الحسن أيضاً.
(٦) ص: جابر بن عبد الله. أخبره ابن حبان في صحيحه (ص ٤٣، ج ١) وهو في الموارد (ص ٥٠٧). وروى العقلاة (ص ٣٣) وابن السني (ص ٧٨) وابن أيهام في العلل (ص ٢٨٥، ج ٢) وأبو نعم في الخليل (ص ٤٤٦، ج ٨) وفي أخبره أصحابنا (ص ٩، ج ٢) وراجع تفرغه المقاصد (ص ٣٣٢ - ٣٧٧) وأخبره أحمد والطبري في الكبير = ٧٢٩
الناس صدقة.


والبيهقي في الشعب عن طريق يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر كبا في الزوالد (ص ١٧، ج ١) والجامع الصغير (ص ١٥٤، ج ٢) ويوسف مزرك.

(١) وقال في الغمل: دفن كتبه. وصحبه ابن حبان كبا في الزوالد وتبعته السيوطي في الجامع الصغير (ص ١٥٤، ج ٢) وقال الحافظ: أخرجه ابن أبي عاصم في آداب الحكاء بدسته مئه كبا في فيض القدير (ص ٥١٩، ج ٥).

(٢) كبا في فيض القدير (ص ٥١٩، ج ٥).

(٣) أخرجه الإمام الرازي في فوائد (ص ١٤٠، ج ٥) بسنده عن بيعة عن بحر بن سعد عن خالد ابن معدى عن المقدم بن معدى كرب قال: قال رسول الله ﷺ. ولهما في الغمل: عن أبيه، سهور من الكتب والله أعلم.

(٤) أخرجه البيهقي في الشعب والعسكي والقضاعي كبا في المقداد (ص ٢٣٢) والجامع الصغير (ص ٣٠٢، ج ٣).

٧٣٠
١٣١٦ - حديث آخر في معنى ذلك: أنبأنا سهيل قال أنا ابن مسيدة
قال أخبرنا حزرة قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا ميمون بن مسلمة قال نا
عبد الرحمن بن عبد الله الحلي قال أنا أبو داود النخمي عن حطان بن خناف عن
ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة
الناس.
قال المؤلف: وهذا لا يصح وأن داوود كان يضع الحديث بإجماع المحدثين.
وقد رواه هشيم عن علي بن زيد عن سعيد بن المسبح (١) عن رسول الله ﷺ
مرسلًا. وعلي بن زيد مجزوم على ما تقدم.

حديث في مداراة جار السوء
١٣١٧ - أنا القرؤاز قال أنا أبو أحمد بن علي الخطيبي قال أخبرني أحد بن
علي العوسي قال حدثنا أبو منصور عبد الله بن محمد بن بلال الدقاقي قال نا
الباغندي قال أنا محمد بن هاشم البلبكي قال أنا بقية بن الوليد قال نا عيسى بن
ابراهيم عن الأسود بن شبكان قال سمعت أبا العلاء يزيد بن عبد الله سحمد عن
مطرف أنه سمع أبا ذر (٢) يقول: إن رسول الله ﷺ قال: إن الله يحب الرجل
له الجار السوء يؤديه فيصير على أذاه ويعتبره حتى يكفه الله محبة أو موت.
قال المؤلف: وهذا لا يصح (٣) قال يحيى: عيسى بن ابراهيم ليس بشيء وبقية
كان مدلسًا سمع من المتروكين والمجهولين ويدلس.

حديث في الرحة للخلق
١٣١٨ - أنا القرؤاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أنا أبو أحمد بن أبي جعفر

(١) أخرجه البهنس في الشهب وابن أبي الدنيا في قضاء الحوالج والخطيب في التاريخ (١٢٥،
١٤، ٢٠ ج، ٣٠، ٧٤ ج).
(٢) أخرجه الخطيب (١٣٣، ١٠) وابن عساكر كذا في الجامع الصغير (٧٤، ١ ج).
(٣) رمز السيوطي لتصحيحه لكن تعقيمه المناوي في الفيض (١٢٨، ٢، ٢٧) قال ابن الجوزي:
لا يصح.

٢٣١
قال أبو منصور القرآن قال أخبرنا أحد بن علي الحافظ قال:
أخبرنا بشرى بن عبد الله قال أنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه قال:
حدثنا جعفر بن محمد بن سليمان قال نا الربيع بن ثعلب قال نا الفرج بن فضالة عن:
لقيان بن عامر عن أبي الدراة، قلت: قال النبي ﷺ: إن ناقدت الناس:
نانقدوك، وإن تركتهم لم تتركك، وإن هرت منهم أدركوك، قال قلت: فب:
أحسن؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك.
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وغلط من رفعه، وإنما:
هو كلام أبي الدرياء قال ابن حبان: كان الفرج بن فضالة يقلب الأسانيق ويلزق:
المتون الواهية بالأسانيق الصحيحة لا يحل الإحتجاج به.

حديث في الصفحة

1220 - أخبرنا محمد بن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني:
قال حدثنا الدارقطني قال نا عبد الصمد بن علي قال نا إبراهيم بن أحمد بن مردان:
قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال نا ناجي بن سلام قال نا الثوري عن:

1) أخرجه الخطيب (مت 52، ج 2). 2) أخرجه الخطيب أيضاً (مت 171، ج 6).
3) أخرجه الخطيب (مت 179، ج 7).
4) ص: محمد بن عبد الصمد بن علي قال نا إبراهيم بن أحمد بن مردان قال نا محمد بن عبد الله بن عبد:
الحكيم.

٧٣٢
زيد اليامي عن ابن سلمة وهو عمرو عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ما من مسلمين إلا ويبنها ستر من الله فإذا قال أحدهما لصاحبه كافر فقد وقع الكلام على أحدهما، وإن قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر هلك ستر الله عز وجل (1).

قال الدارقطني: المرفوع وهم، وقد روي موقفاً وهو الصواب.

حديث في فضل الخليل (2)

1261 - أنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا محمد بن علي بن يعقوب قال أنا محمد بن عبد الله بن محمد قال أنا أبو عبد الله محمد بن سعيد البوزري قال نا عباس بن محمد قال نا قبيصة قال حدثنا سفيان التلوي عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن (3) مالك قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: الخليل رشيد (4) في الدنيا رشيد في الآخرة كاذ الجحيم يكون نبياً.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ يزيد الرقاشي متروك. قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. والربيع بن صبيح قد ضعفه النسائي وابن معين.

حدث في الحدة

1262 - أنا محمد بن عبد الملك قال نا ابن مسعدة قال نا حزة قال نا ابن عدي قال نا أبو يعلى قال نا سلام الطويل عن الفضل بن عطية عن عطاء عن ابن

(1) وراء الطبراني والبزار باختصار وفيه يزيد بن أبي زيد وحديثه حسن وفيه خلاف، وبقية رجال البزار ثقات كا في الزوائد (ص 73، ج 8) قلت: بل هو ضعيف كما في التقريب.
(2) ص: الحكم.
(3) أخرجه الخطيب (ص 311، ج 5).
(4) وفي الجامع الصغير (ص 159، ج 1) سيد. بدل رشيد. لكن قال المناري في الفيض (ص 417، ج 3) الذي وفرت عليه في أصول صحيحة قديمة من تاريخ الخطيب رشيد بدلاً بديل سيد.

733
عباس(1) قال: قال رسول الله ﷺ: الحدة تعتيري خيار أمتي.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه آفات سلام الطويل قال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: البلاط في هذا الحديث من الفضل لا من سلام.

حديث في الحب في الله والبغض في الله

۱۲۳۳ - أنا منصور القراس قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أنا عبد العزيز ابن علي الوراق قال حدثنا محمد بن أحمد المفيد قال حدثنا سكمان بن إبراهيم الكتاني قال حدثنا لبيد بن عبد الله عن النبي ﷺ قال أنى يعني أبي عوانة(2) عن يزيد ابن أبي زيد عن ماجد عن أبي ذر(3) قال: قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الحب في الله والبغض في الله عز وجل.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ويزيد ليس بشيء. قال ابن المبارك: إرم به. وقال الثوري: سوار ليس بشيء.

حديث في ترك السؤال عن المحبوب

۱۲۴۴ - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال لنا يوسف بن أحمد قال لنا العقلي قال حدثنا محمد بن أحمد بن ناهد الكرايسي قال لنا غالب بن وزير قال لنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل(4) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا

---
(1) رواه ابن يدي والترمذي في الكبير وأبو يعلى كما في فیض القریة (ص ۴۱۰، ج ۳) ورواى الخطيب (ص ۷۳، ج ۱۴) باسناده عن محمد بن الفضل عن أبيه عن عطاء به بنفسه: لعن تعتیري الحدة أحداً من أمي الاخيار.
(2) ص: أبي عوانة.
(3) أخربه الخطيب (ص ۳۱۱، ج ۶) في ترجمة سجاح بن إبراهيم.
(4) أخربه العقلي في ترجمة غالب وأبو نعم في الحلية (ص ۱۳۶، ج ۵) وأورده السيوطي في الجامع الصغير (ص ۱۵، ج ۱).

734
حديث في التوسط في الحب والبغض

۱۳۲۵ - أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنا أبو الحسن عبد الوهود بن عبد المتكبر بن هارون الهاشمي قال نا محمد بن عبد الله الشافعي قال نا محمد بن محمد المطرز قال حدثنا علي بن زكريا التبار قال حدثنا شبان قال نا الحسن بن دينار عن محمد بن سرين عن أبي هريرة، قال: قال رضوان الله عليه: أحب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما.

قلت: هذا حديث لا يصح (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: هذا حديث ابن دينار (5).

وقال بقية: ليس بشيء. وقال النسائي:

(1) ص: عبدي.
(2) سقط الكلام على هذا الحديث من الناسخ.
(3) أخرجه الخطيب (ص ۴۴۸، ج ۱۱) وثمامة في فوائد (ص ۴۴۳، ق) وراجع: كشف الحنفاء (ص ۵۳، ج ۱).
(4) وقال الصغاني: موضوع كذا في الفوائد المجمع.
(5) قلت: وتباهيه أبو بكر عند الترمذي (ص ۴۴۴، ج ۱) والهام في فوائد (ص ۴۴۳، ج ۱) وقبة في الترمذي، هذا حديث غريب لاعرفه بهذا الاستاد إلا من هذا الوجه، وأعله ابن حبان بسرد وقال: يضع النون الواهية على الاستاذ الصحح، وقد ذكر ذهبي هذا الحديث في ترجمة (ص ۴۳۵، ج ۲) وقال: هذا من قول علي، قلت: وثقة النسائي وابن ماجن وقال العجلي، ثقة نبت وكان رجلا صالحاً، معبداً كذا في التهذيب (ص ۲۷۷، ج ۴) وأما ابن حبان فأسرف واجترأ كذا في الميزان، =

۷۳۵
حديث في معانقة الأخوان عند اللقاء

1276 ـ أُتبَنِّى عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أنا
أحد بن محمد النيفي قال أنا يوسف بن أحمد قال أخبرنا أبو جعفر العقلي قال نا
جدي قال نا قيس بن حفص الدارمي قال نا سليمان بن الربيع قال نا عمر بن
حفص بن مهر بن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي يسفين الهذلي عن تميم
الداري (2) قال سألت رسول الله ﷺ عن المعانقة فقال: تحمية الأم وخلاص
ودهم (أن يسجد هذا هدا) وأن أول من عانق خليفة الله ابراهيم خرج «يرتد
المشيئون» (3) في بعض جبال بيت المقدس فسمع مقدساً يقدس الله.

(4) وجدت في التحريب: افحش ابن حبان القول في وليم بتبدو أن يحدث وقد استدرك الحافظ
الرازي في المغني (ص 183، ج 2) على الترمذي دعوة غرابة وضعه فنقل قلت: رجالة
زملاء لعلو في رده في رده، وروم السويدي لسته: كنا في فيض القدير (ص
177، ج 1).

(1) أشار إليه الترمذي.

(2) أخبره ابن حبان في المجروحين (ص 152، ج 2) ب]='ناده على أبي الصلت عن عباد
ابن مرة (الله في مريض) عن ابن عمر، ورواه ثماني الرأي (ص 243، ج 2) والطبراني أيضاً
كما في الزواق (ص 88، ج 8) والجامع الصغير وقال الهيثمي في فتيل القدر (ص
103، ج 1).

(3) وهو قول الترمذي في جامعه وابن حبان في المجروحين والبيهقي كما في البديع وقول علي
أخره البخاري في الأدب (ص 191) والبيهقي في الشعيب ومحمد وابن جبريل كما في الكنز
(ص 103، ج 1) والجامع الصغير (ص 101، ج 1).

(4) أخبره العقلي في ترجمة عمر بن حفص وأوودة ذهبي (ص 189، ج 3) وقد ذكره المؤلف
باستثناء آخر في كتاب الميئة في ذكر إبراهيم على السلم وسبق الكلام عليه.

(5) ص: رواه شيبة.

٧٣٦
قال المؤلف: وذكر حديثاً طويلاً كذا ذكره العقيلي. وقال: عمر بن حفص.

داري عن سلسلة بن الربيع وهما مجهولان وقد تابعه من هو نعه أو دونه، قال:

وليس لهذا الحديث رواية من طرق تثبت.

١٣٢٧ - وقد أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا الجعفي قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو بكر الخياط وأبو الحسن الملطي قالا أخبرنا أبو عبد الله ابن دوست قال أمين الحسين بن صفوان قال أنا أبو بكر القرشي قال حدثنا سريج ابن يونس قال حدثنا سلمة بن صالح قال أنا الربيع بن سلسلة عن عثمان بن عثمان عن أبيه عن أبي سفيان عن عم الدميري (١) قال سئل رسول الله ﷺ عن معانقة الرجل الرجل إذا هو لقيه قال: كانت تحمية الأم وحالف ودهم [أن يسجد]

هذا لهذا] فإن أول من عانق ابراهيم صلوات الله عليه.

قال المؤلف: وهذا لا يثبت أيضاً وهو من تخليط سلمة بن صالح قال يحيي:

ليس بشيء. وقال أبو داود والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يدل كتب حديثه إلا تعجباً.

حديث في اجتياع المتحابين يوم القيامة

١٣٢٨ - أخبرنا محمد بن ناصر عن أبي طاهر أحمد بن الحسن الباقلاني قال: أخبرنا أبو نعم المخاطر عن جعفر بن محمد الخليدي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن الشاذلي قال نابغة بن عمرو قال نابغة بن عمرو عن زائدة عن ليث عن ماجد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: قال يعقوب: إنما أشكو بني وحزي إلى الله فأوحى الله إليه يا يعقوب أثكروا إلى خلفي؟ فجعل يعقوب على نفسه أن لا يذكر يوسف، فبينا هو ساجد في صلاته سمع صائحاً يصيح يا يوسف، فإنه في سجوده، فأوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب قد علمت تحب ابنك فوزي وجلالي لأجعل بينك وبين حبيبك ولأجعل بين كل

(١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٣٣٧، ج ١) بسناده عن سلمة بن صالح عن عثمان بن عطاء عن أبيه. وليس فيه واسطة الربيع بن سلسلة والله أعلم.

٧٣٧
حبيب وحبيبته أما في الدنيا وأما في الآخرة.

قال أبو بكر الخطبى: هذا حديث باطل لا تفتح بوجه من الوجوه عن رسول الله ﷺ. قال، وقد روى محمد بن عبد الله بن أخي ميمو عن جعفر بن محمد الخلدي عن النقاش (1) بالاستاد الذي ذكر متناً غير هذا ثم اتبعه عن جعفر.

تفسير هذا الكلام بطوله من غير أن يجعل له استناداً.

حديث في إفراز المتعافرين على النازح

1279 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أنا العتيق قال نا يوسف بن أحمد قال حدثنا العقيلي قال نا محمد بن اساعيل قال حدثنا الحسن بن علي قال نا يزيد بن هارون قال نا عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة (1) قالت قال رسول الله ﷺ: كن كنرى [بها] نعمة، إذا تجلب الرجال أو تعالطا أو تصاحبا أو تجاورا أو تشاركا، أن يبتغوا وكل واحد منها يقول لصاحبه جزاء الله خيراً.

1230 - أخبرنا ابن خزيمة قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزة قال نا ابن عدي قال حدثنا عمر بن سنبان قال نا هشام بن عبد الملك قال نا يحيى بن سعيد قال نا عيسى بن ميمون فذكرت نعهه.


-----------------------------
(1) قلت: والنقاش منهم بوضع الحديث.
(2) أخرج العقيلي في ترجمة عيسى وأورده الذهبي في الميزان (ص 326، ج 3).
(3) ص: ابن عبد الرحمن بن مهدي.

738
حديث في الإغباب بالزيارة

فيه عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وحبيب بن مسلمة وعائشة.

1321 - فاما حديث علي رضي الله عنه: أنا علي بن عبد الله وأحمد بن الحسن بن البناء وعبد الرحمن بن سعد عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: زر غباً تزدد حباً.

1322 - وأما حديث أبي ذر: فأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال آخرنا محمد بن المظهر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال حدثنا يحيى بن زكريا الدقاق قال حدثنا عبد الله بن المثنى العبدي قال نا عبيد بن أبي عمران عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: زر غباً تزدد حباً.

1323 - وأما حديث عبد الله بن عمرو فله طريقان: الطريق الأول: أنا أبو منصور القرز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا عبد الله بن يحيى السكري قال حدثنا شاكر بن عبد الله المصيصي قال أنا أبو سعيد الحسن بن علي الفقيه قال أنا أحمد بن عيسى قال نا ضام بن أساعيل عن أبي قبيل عن عبد الله ابن عمرو (1) قال كنا نسمع في الجاهلية الجهلاء زر غباً تزدد حباً حتى سمعتها من رسول الله ﷺ.

1324 - الطريق الثاني: أخبرنا علي بن عبد الله وأحمد بن الحسن بن البناء وعبد الرحمن بن محمد قالوا أنا عبد الصمد بن المأمون قال أخبرنا علي بن عمر (2) كذا في الأصل. وسقط من الاستناد من عبد الرحمن ابن النعيم.

(1) سقط هذا من ص. أعلاهما. ورواه العقيلي في ترجمة عبيد وعبد الذهبي (ص 304، ج 3).
(2) سقط هذا من ص. أعلاهما. وأخرج الطبراني والمزاز كذا في الجامع الصغير (ص 26، ج 2) والزاوين (ص 175، ج 8).
(3) أخرج خطيب (ص 300، ج 9) وأبو أس_DM_1 tại في الفضل (ص 329، ج 2).
(4) أخرج الطبراني في الأوسط كما ذكر البيضي، وأبو أس DM_1_1 في الكتب (ص 101، ج 9).
ابن محمد الحربي قال: نا الباغندني محمد بن محمد قال: نا سعيد بن عبد عن ضام بن
إسحاق عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو (1) قال: قال رسول الله ﷺ: زر
غبآ تزدد حباً.

1335 - وأما حديث أبي هريرة فله أربعة طرق. الطريق الأول: أنبأنا
عبد الوهاب بن المبارك قال: أنا ابن بكران قال: أنا محمد بن محمد العتيقي قال
أخيرنا ابن الدخلي قال: أنا العقيلي قال: أنا محمد بن إسحاق قال: أنا أبو تعيم قال:
EMAIL: زر غبآ تزدد حباً.

1336 - الطريق الثاني: أنا القرزار قال: أنا أبو بكر بن ثابت قال: قال أخري
الأخري قال: أنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال: أنا محمد بن خليد قال: أنا
أخيرنا عيسى بن يونس عن الأوژاعي عن عطاء عن أبي هريرة (2) قال: قال رسول الله ﷺ:
EMAIL: زر غبآ تزدد حباً.

1337 - الطريق الثالث: أنبأنا إسحاق بن أحمد بن عدي قال: أنا محمد بن
المحسن الطبري قال: حدثنا يوسف بن أحمد الصنعاني قال: أنا عبد الله بن مطاع
قال: نا عبد الملك الزماري عن زهر الخراساني عن إسحاق بن وردان عن أبي
هريرة قال: خرج رسول الله ﷺ من بيت عائشة رضي الله عنها فتبعته ثم خرج
من بيت أم سلمة فتبعته فالتفت إلي فقال: يا أبا هريرة: زر غبآ تزدد حباً.

---

(1) أخرجه الطبراني كا في الزوائد (ص 175، ج 8) وأوردته الذهبي (ص 239، ج 2) وقال
الهشمي: استهد جيد. وأشار الذهبي أيضاً إلى تفسيره.

(2) أخرجه العقيلي في ترجمه طلحة وأبو نعم في الخليلة (ص 332، ج 3) وفي آخره أصلان
(ص 185، ج 2) والبزاز كا في الزوائد (ص 128، ج 8) والمسلمي في الامثال
والخليط بن أبي أسامة في مسندة كا في المقاصد الهندية (ص 232) وكسف الخفاف (ص
438، ج 1) وأوردته الذهبي في الميزان (ص 341، ج 2، ص 339، ج 3).

(3) أخرجه الخطيب (ص 57، ج 6) وأبي حبان في المجروحين (ص 303، ج 2).

740
1238 - الطريق الرابع: أخبرنا علي بن عبد الله وأحمد بن الحسن بن البناي وعبد الرحمن بن محمد قالوا أن ابن المأمون قال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحربي قال نا الباغنيدي قال نا سويد بن مجيد قال حدثنا علي ان مسوع عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: زر عبا و تزدد حباً.

1239 - وأما الحديث حبيب بن مسلمة: أنبنا إسحاق بن أحمد قال أخبرنا ابن المسعدة قال أخبرنا حزمة قال نا دالي قال نا علي بن إبراهيم بن الهيثم قال نا أزهر بن زفور(1) قال حدثنا محمد بن خلدر الرعيني قال حدثنا سليمان ابن أبي كريمة عن مكحول عن قذعة(2) بن يحيى عن حبيب بن مسلمة(3) أن رسول الله ﷺ قال: زر عبا و تزدد حباً.

1240 - وأما الحديث عائشة: أخبرنا الغزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا أحمد بن محمد العتيق قال نا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن حفص قال نا أبو محمد عبد الله بن وهب قال نا أبو عقيل الجيل قال حدثنا جعفر بن عوف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(4) رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: زر عبا و تزدد حباً.

المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها ما يثبت(5) عن رسول الله ﷺ، أما


741
حديث علي عليه السلام فقال أحد: عبد الرحمن بن اسحاق ليس بشيء. وقال يحيى: متروك. قال النسائي: وصود ليس بثقة. وقال ابن حبان: يأتي بالمضلات عن الناقش تجب مجاناً ما روى. وأما الحديث أبي ذر فقال يحيى بن منيع: عبيد الله بن عمرو ففي طريقه الأول أحمد بن عيسى قال يحيى بن معين: أشهد بالله أن أحد بن عيسى كاذب. وفي طريقه الثاني سويد وقد خرجناه. وأما الحديث أبي هريرة ففي طريقه الأول طلحة بن عمرو قال أحد ابن حنبل: لا شيء، متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وفي طريقه الثاني محمد بن خالد قال ابن عدي: وهو يقع الحديث. وفي طريقه الثالث زهير الخراساني وقد ضعفه يحيى وفيه الزماري قال أبو زرعة: هو منكر الحديث. وفي طريقه الرابع سويد وطلحة بن عمرو وقد خرجناهما، وأما الحديث حبيب ففيه سلبيان بن أبي كريمة قال ابن عدي: له أحاديث مناكير. قال: والرعنى يحدث بالأباطيل. قال العقيلي: هذا الحديث إذا يرفع بطلحة وقد تابعه قوم نحوه في الضعف، وإنما يروي هذا عن عطاء بن عمر من قوله، أنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا المبارك بن عبد الجبار قال أنا أبو بكر محمد بن الخياط وأبو

(1) ص: يدلس بشيء.

(2) قال البهبهان ويروي هذا الحديث في طائفة من أئمة الكبار في كتاب (ص 232) قال النسائي في الميزان (ص 341، ج 2): تابعه يحيى في أبي سليمان المكي وهو دوو.
الحسن علي بن أحمد المطلقي قالا: نا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن دوست قال: نا أبو علي بن صفوان قال: نا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني شجاع بن الأشرس ابن ميمون قال: نا حشري بن نباتة عن الكلبي أبا جناب عن إعفاء قال انطلقنا أنا وابن عمر (1) عبيد بن عمرو إلى عائشة فدخلنا عليها وبيننا حجاب فقالت: يا عبيد (2) ما يعقل أن تزورنا؟ قال قول الشاعر زر غباً تزدد حباً. وأما حدث عائشة فأخبر عقيل مجهول (3).

حدث في أكل الزائر عند المزار


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعامر وأبوه ووجهه مجهولون (5).

حدث في الإلفة

1242 - روى خالد بن الوضحان عن أبي حازم عن أبي هريرة (1) قال: نا رسول الله ﷺ: المؤمن يتألف [ومؤلف] ولا خير فيمن لا


743
قال الدارقطني: وقد روى عن سهل بن سعد(1) وغيره والصحيح عن أبي حازم عن عون بن عبد الله عن ابن سعود قوله(2).

حديث في إكرام كرم القدر(3)

14/3 ـ أنا سعيل بن أحمد قال أنا سعيل بن مسعدة قال أنا حطة بن

وقال الهشيمي: رجال أحد رجال الصحيح، وقال الخاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ووايقع العراقي في المغني (ص 156، ج 2) لكن تعمقه الذهبي بـ أن أبا حاتم هو المدني لا الأشجع وهو لم يلق أبا هريرة ولا لهبه أبو صخر راجع المقداد (ص 440).

وقال الدارقطني في الغالب (ص 274، ج 2، جزء 1) رواه خالد بن الوصاف وأبو صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يذكر بينهم، ورواه أبو هام عن ابن وهب عن أبي صخر عن أبي حازم عن أبي هريرة ولم يذكر بينهما أبداً أنتهى. قلت: وق رد أهرة بن معرف عن ابن وهب عن أبي صخر عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة كما رواه أحمد وابن عدي كما في الميزان (ص 162، ج 1) والله أعلم، وقد قال ابن عدي: أبو صخر عندي صالح فإنا أنكر عليه هذه الجنين المؤمن يالف، وفي القرية، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقبلاً كما في التهذيب (ص 41 - 42، ج 3) والميزان (ص 612، ج 1).

(1) أخرجه أحمد (ص 325، ج 5) وابن حبان في المجردين (ص 29، ج 3) وأبو نعيم في اخبار أصحاب (ص 96، ج 2) والطبراني قال الهشيمي في الزوائد (ص 87، ج 8) فيه مصوب بن ثابت وثقة ابن حبان وغيره ووضعه ابن معين وغيره وربابة رجله ثلاث أنتهى. قلت: وقد قال ابن حبان: منكر الحديث من ينفرد بالملاك من المشاهير. وذكر في ترجمه هذا الحديث وقال الحافظ في التنزيف (ص 449): لين الحديث ومن العجائب أن الهشيمي قال أيضاً (ص 372، ج 10) بعد ذكر هذا الحديث: أسعد جد.

(2) رواه عون بن عبد الواحد عن ابن سعود، يوري أبو حازم حامت بن دنار، واحتلف عنه فروا أحمد بن زياد عن أبي حازم عن عون بن عبد الواحد عن ابن سعود عن النبي ﷺ، ورواة المسعودي عن أبي حازم بهذا الاستاد موقفاً قاله الدارقطني في الغالب (ص 368، ج 1، ج) وقال أيضاً (ص 274) والصحيح عن ابن سعود قوله. وقد أطل الكلام. قلت: أما حديث أسامة فإنه حاملاً على فوالده (ص 150) وأما حديث المسعودي فأخرجه الطبراني كا في الزوائد (ص 178، ج 4 - 237، ج 10).

(3) ص: حديث في الكرام الكرم القدر.

744
يوسف قال أخبرنا أبو أحمد من عدي قال نا الحسن بن علي بن مرداد قال نا
أبو ميسرة أحمد بن عبد الله الحراني قال نا محمد بن ربيعة الكلاعي قال نا ابن أبي
ليل بن عطاء بن أبي رباح عن أبي خليل عن أبي قادة قال رسول الله
عليه السلام: إذا أتاك كرم قوم فأكرموه.

قال ابن عدي: هذا يعرف بشيخ يقال له الحليل بن مسلم الباهلي رواه عن
محمد بن ربيعة ثم ظهر عند عبد العزيز بن محمد بن ربيعة فرواه عن أبيه ثم سرقه
منها أبو ميسرة هذا وكان يحدث عن الثقات بالنابكير وعن من لا يعرف
وبيرق حدث الناس. وقال ابن حبان: لا يحل الإحتجاج بأبي ميسرة. وقال
المؤلف قلت: وقد روى الثوري عن طريق بن عبد الرحمن بن الشعبي عن جرير،
وروى عن الثوري عن طريق عن الشعي مرسلاً (1)، ورواه شعبة عن طريق
وأختفى عنه، فرواه عنه (2) عبد الملك بن سعيد البازار عن الشعي (3)
مرسلاً. ورواية (4) شعبة هو الصحيح.

حديث في أنه لا ينتفع إلا من ينفع

1344 - أنا أبو منصور الغزالي أنا أخبر بكر بن ثابت قال أنا الحسن
ابن أبي بكر قال أنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب بن يوسف الأصبهاني قال نا
اسحاق بن أسحاق المعمري قال نا محمد بن محمد بن عمر (5) الوافدي قال نا أبي
عن الفضل بن البريع عن أبي جعفر المنصور عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن
أبي بكر (6) قال رسول الله ج: لا تمسح يدك بثوب من لا تكسو.

(1) ذكره المؤلف رحم الله في الموضوعات (ص 91، ج 3) وتعقبه العراقي والحافظ والسويطي
(2) أنظر تمام الكلام في اللآلئ (ص 299، ج 3) وفي الصغير (ص 323، ج 1) والمقاصد
(3) الحسنة (ص 32) وراجع لنخبته أيضاً الكثر (ص 88، ج 9) والمغني (ص 326، ج 1)
(4) 1396، ج 2.
(5) آخراجه أبو داود في مرسيله كذا في المقاصد الحسنة (ص 33).
(6) ص: عن.
(7) ص: شعبة.
(8) ص: ورواه.
(9) ص: عمر.
(1) آخراجه المختطب (ص 197، ج 3) والطريقي وابن حسان في صحيحه كذا في الجمع الصغير
(ص 301، ج 2).

745
مقال المؤلف: هذا الحديث لا يثبت الواقدي قد كذبه أحد بن حنبل وضعف مبارك بن فضالة.

حديث في المشاورة

۱۴۴۵ - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أنا العتيقي قال أنا يوسف بن الدخيل قال نا العقيلي قال نا اسم بن سهل قال نا أحمد ابن محمد بن ماهان قال حدثني أبي قالنا طلبته بن زيد القرشي عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة (1) قالت: قال رسول الله ﷺ لا يبر من أحدكم أمرًا من أمر دين ولا دينية حتى يشاور.

مقال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والمتم به طلحة بن زيد. قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يجل الإحتجاج بغيره. قال العقيلي: وليس لهذا الحديث أصل لا من حديث الزهري ولا من حديث غيره (2).

حديث في أن المستشار مؤمن فيه عن عمر وأبي الهيثم فأما حدث عم:

۱۴۴۶ - فأنظر القزاز قال أنا أحمد بن علي قال أنا البرقاني قال أنا الإسابيلي قال أنا سليمان بن معروف العسكري قال أنا النضر بن سلمة قال حدثنا زبد بن المبارك الصناني وحسان بن عباد قالا أنا محمد بن سليمان بن مسمول قال حدثني حزام بن هشام قال سمعت أبي يقول سمعت عمر بن (3) الخطب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: المستشار مؤمن.

مقال المؤلف: هذا الحديث لا يثبت كان الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان —أخرجه العقيلي في الضعفاء وأورده النهي (ص ۳۳۹، ج ۲) —. (1) وقال النهي: باطل. (2) وقال النهي: باطل. (3) أخرجه الخطب (ص ۶۰ - ۷۱، ج ۹).
وضعه النسائي وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتبع لا في استناده ولا في منتهيه. 1447 - وأما حديث أبي الهيثم: فأننا ناصر قال أنا أبو منصور محمد ابن أحمد الخياط قال أخبرنا عبد الملك بن بشران قال نا دلئ قال نا أحمد بن سعيد بن شهاب قال نا محمد بن جامع العطار قال حدثنا عبد الحكم بن منصور قال نا عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي الهيثم بن النبيهان قال: قال رسول الله ﷺ: المستشار مؤمن.

قال المؤلف: وهذا لا يثبت ولا يصح أما عبد الحكم فقائل يحيى: كذاب.
وقال الرازي: لا يكتب حدثه. وأما محمد بن جامع فقد ضعفوه (1). وقد رويته من حديث علي عليه السلام ومسمة وعائشة (2) وكلها لا تثبت.

حديث في النهى أن يدعى الرجل بغير اسمه
1348 - روى عمر بن سعد (3) عن النبي ﷺ أنه قال: من دعى رجلاً...

(1) قال ابن السكن: الروايات عن أبي الهيثم كلها فيها نظر وليست تأتي من وجه ثبت كما في الأصابة (ص 300 ج 7).

(2) أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط ورمز له السيوطي في الجامع الصغير لكن تقبله المناوي في الفيض (ص 269 ج 6). قال الهيثمي: شيخ الطبراني وشيخه المذكور: لا أعرفه: وأما حديث سمرة فأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم في الحلي (ص 190 ج 6) والطبيبي في موضع (ص 235 ج 6) ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير (ص 185 ج 2) لكن تقبله المناوي. قال الهيثمي في الزوائد (ص 97 ج 8): رواه من طريقين في أحدهما اسأيل بن مسلم وهو ضعيف وفي الأخرى عبد الرحمن ابن عمر بن جبلة وهو متروك انتهى. قبله: اسأيل وهو اسمايل وهو نابع من الطريقة أنتهى.

(3) عند أبي نعيم في استناده عبد الرحمن بن عمر بن جبلة وهو متروك يضع الحديث وقال أبو حاتم: كان يكتب كذا في الطريقة (ص 580 ج 6) ومع ذلك هذا من أفراد سلام عن قنادة كذا قال النهبي (ص 418 ج 2) وأبو نعيم. وأما حديث عائشة فأخرجه المدني كذا في المقدم (ص 383) وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وابن عمر وابن سعود وابن الله بن زبر والتعاون بن بشير وجابر وغيرهم قال السيوطي: وهذا متواتر كما في الفيض (ص 326 ج 6).

(3) أخرجه ابن السني (ص 10) وأورده السيوطي في الجامع الصغير (ص 170 ج 5).
قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر(1).

حديث في الاحتياج إلى الأشرار

السِّنَمَة ١٣٤٩ - أنا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر قال ناء عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو يأوب صاحب البصري سليان بن يأوب قال أنا ناهرون بن دينار عن أبيه قال سمعت رجلاً من أصحاب النبي ﷺ يقول له ميمون بن سبئ(2) يقول قال رسول الله ﷺ: قوم أمتي أشرارها. قالها ثلاثاً.

السِّنَمَة ١٣٥٠ - طريق آخر: أنا سعيد بن أحمد بن الحسن البناء قال أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد الزيني قال أنا أبو بكر محمد بن عمر بن خلف قال ناء محمد بن السري التبار قال ناء عبد الله صاحب خليل قال ناء إبراهيم بن سليان قال ناء هارون بن دينار العجمي قال حدثني أبي قال سمعت ميمون بن سبئ رجلاً من أصحاب النبي ﷺ أتته أنا rewarder بن أبي الحسن فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول: قوم أمتي بشرارها قوم أمتي بشرارها.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح عن رسول الله ﷺ ونادي بن دينار(3)

(1) قلت وفي استناده بقية وهو مدلس عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف كُفٌ في التقريب (ص ٥٠٥).

(2) أخرج عبذا عبد الله بن أحمد في زيدات المسند (ص ٣٧٧، ج ٥) والطبراني في الصغير (ص ٣٥٠، ج ١) والكبر كُفٌ في الجامع الصغير (ص ٨٧، ج ٢) والبخاري في التاريخ الكبير (ص ٣٣٨، ج ٤، ق ١) والصغير (ص ١٣٤) وابن السكن وأبو نعم وأبي عبد الله راجع الآصابة (ص ١٥٠، ج ٦) والمقاصد الحسنة (ص ٣٠٩).

(3) ضعيف الدارقطني والساجي وأبو العرب لكن قال أبو حام: شيخ لا بأس به وقال البخاري في التاريخ الكبير: الصغير سلاماً ناهرون بن دينار أبو المخير العجمي البصري وثاني عليه خيراً قال أخريني أتقل على باب الحسن فذكره حديثاً قال البخاري: ليس بهذا الادعاء إلا هذا الحديث كُفٌ في اللكسن (ص ١٧٨، ج ٦).

٧٤٨
وإبراهيم بن سلمان ضعيفان وأبو عبد الله غلام خليل كان يضع الحديث على ما سبق ذكره.

حديث في أن المؤذي في النار

1251 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى الفقيه قال نا أبو القاسم يوسف بن أحمد الأشج دخل بغداد (1) وأجتمع الناس عليه وأخذوا به وضابته. وكنت حاضرا فقال: لا تؤذني فإني سمعت علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله ﷺ: كل مذهب في النار. قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح والأشج غير موثوق بقوله عند العلماء (2).

حديث في كف الأذى عن الناس

1252 - روي أحد بن حنبل عن قبيصة عن إسرائيل عن هلال بن مقاتل عن أبي بشر عن أبي وأول عن أبي سعيد (3) عن النبي ﷺ قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائته دخل الجنة.

قال أحد: فما سمعت بأنكر من هذا الحديث لا أعرف هلال بن مقاتل ولا أبي بشر وأنكر الحديث إنكاراً شديداً (4).

(1) ص: عبد الله. (2) ص: رجل الأشج بغداد.
(3) أخرج الخطيب (ص 299، ج 11) وابن عساكر كذا في الجامع الصغير (ص 93، ج 2).
(4) ص: مولود.
(5) قال الخطيب: ما علمت أن أحداً ببغداد كتب عنه حرقا ولم يكن عندي بذلك الثقة. قال
الذهبي في الميزان (ص 33، ج 3) حدث (أي الأشج) بثيلة حياء بعد الثلاثية عن علي.
(6) أخرج الترمذي (ص 322، ج 3) والحاكم (ص 104، ج 4) وذكر السيوطي في الجامع الصغير (ص 156، ج 2).
(7) قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا عرفه إلا من هذا الزوجه من حديث إسرائيل وهذه وقلت
برجأ عنه لم يعرفه إلا من حديث إسرائيل ولم يعرف اسم أبي بشر كذا في التهذيب (ص)
حديث في هجر المسلم


قال أحمد بن حنبل: هذا كذب(2) وقد تركت حديث محمد بن الحجاج. وقال يحيى: ليس بثقة. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: لا يجل الرواية عنه.

حديث في الرفق بالماليك

١٢٥٤ - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا القطبي قال نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال نا صدقة بن موسى صاحب الدقيق عن فردق عن مرة بن شراحيل عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ: لا يدخل الجنة بخيل ولا خائن ولا سيء الملكة، وأول من يلقي باب الجنة المخلوقين إذا أحسنوا فيها بينهم وبين الله عز وجل وفياً بينهم وبين مواليهم.


(1) أخرجنا الحاكمة في الكتب (ص ٣٦، ج ٩).
(2) إذا أدرك هذا الحرف الآخر كما في الكتب.
(3) أخرجنا أحمد (ص ٤، ج ١) ورواه الترمذي (ص ١٢٤، ج ٢) بلغناه: لا يدخل الجنة خب ولا يجل ولا منان.

٧٥٠
المؤلف: وقد رواه همام عن فرقد فالغلط من فرقد.

۱۳۵۵ - حديث آخر: أبو حامد بن أبي حامد بن حبان قال نا ابن مكرم قال حدثنا علي بن نصر الجهني قال نا ابن سهيل الحراشي قال نا الحسن بن علي الخشني عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما زال جبريل يقول بالملك حتى ظننت أنه يضرب له أغمًا ثم يعتقه.

قال ابن حبان: هذا حديث باطل والحسن بن علي يروي المناكير عن المشاهير.

حديث في النهي عن ضرب الملوك إذا انكسر شيء

۱۳۵۶ - أبو ناس ابن خيرون قال: أبو ناس الجوهر عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال: روى سعيد بن هجرة العامري عن حجاد بن سلمة عن ثابت عن أنس:

(1) أخرج به الترمذي (ص ۱۲۹، ج ۳) ورواه مغيرة بن مسلم عن فرقد أيضاً عن ابن ماجه (ص ۱۲۹، ج ۳) فصدها بريء من عهدته، قال الترمذي: هذا حديث غيره وقد تكلم أبو سفياني وغير واحد في فرقد الطائي من قبل حفظه.

(2) أخرج ابن حبان في المجرنجة (ص ۲۳۴، ج ۱) قلت: وأخرج البيهقي في الشام وبرز لحسن السيوطي في الجامع الصغير (ص ۴۵۴، ج ۲) وقال البيهقي: إنه صحيح على شرط مسلم والمخاريج كا في الفيض (ص ۴۴۸، ج ۵).

(3) أخرج ابن حبان في المجرنجة (ص ۳۶۷، ج ۱) وذكره عنه الجهني (ص ۱۲۹، ج ۲) وذكره عنه الجهني (ص ۱۲۹، ج ۲) وذكره عن نصر الذهبي في الجامع الصغير. ولله شاهد عن كعب بن عبارة عن أبي نعم في الجامع الصغير (ص ۴۱۰، ج ۶).

وأورد الجهني في الميزان في ترجمة العباسي بن الوليد الترشي وقال ذكره خطيب في الملفم فقال رويا عن ابن المدني حديثاً منكرة رووا عنه أحد بن أبي الحواي من حديث كعب بن عبارة مرفوعاً ثم ساق هذا بعضه إنه جخصوصه. قلت: أبلغه في ترجمة العباسي في الميزان والعباسي من رجال الخصري وذكره مسلم عن أبي معيت الدارقطناني وابن قايين كا في التهذيب (ص ۱۳۳، ج ۵) وقال في التنقق: ثقة. وذكره الشوكاني في الفوائد (ص ۱۴۴) بلغته لا تضموا في جسر الآية، وقال: استنداً ضعيف وله شواهد. قلت: لم أجدوه من غير هذين الطريقين والله أعلم.

۷۵۱
عن النبي ﷺ قال: لا تضربوا إماءكم على كسر إنبالكم فإن لها آجالاً كآجال الناس.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: سعيد بن هبة يحدث بالمشروطين عن النقات لا يحل الإحتجاج به مجال.

حديث في ذم المخثنين

١٤٥٧ - نابنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقاني قال نا الدارقطني قال روى مفضلٌ (١) بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشمٌ (٢) عن أبي هريرةٌ (٣) أن النبي ﷺ أتى بمثنة خضب يديه ورجله بالحناء فنفاه فقلت: ألا نقتله؟ قال: إن نبت عنه قتل المصلين.

قال الدارقطني: أبو هاشم وأبو يسار مجهولان ولا يثبت الحديثٌ (٤).

---

(١) ص: معقل. (٢) ص: أبي همام.
(٣) أخرجه أبو داود (١٥٢٨، ج ٤) والدارقطني في القول (٢٧٧، ج ٣، ق).
(٤) قال البهذي في الميزان (١٥٨٨، ج ٤) استاد معلم لمتن منكر ورزم السبئي أيضًا لتضحيته في الجمع الصغير (١٩٤، ج ١) وقال الدارقطني وخلفه – أي مفضل – عيسى بن يونس قرواه عن الأوزاعي عن بعض أصحابه أن النبي ﷺ أتى وأبو هاشم وأبو يسار مجهولان ولا يثبت الحديث انتهى.
كتاب الهدايا

حديث في تأثير الهدية في القلوب

١٣٥٨ - أنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم وأبو طالب يحيى بن علي الدسكي قالا أنا أبو بكر المقرئ قال نا أبو علي أحمد بن الحسن بن علي المقرئ المعروف بدبيس قال نا محمد بن عبد النور الكوفي قال نا أبو يوسف الأعشى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (١) قالت قال رسول الله ﷺ: تهادوا فإن الهدية تخرج الضغائن من القلوب.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال الدارقطني: ودبيسي ليس بثقة٢.

حديث في رد الهدية إذا كانت لأجل شفاعة

١٣٥٩ - روي أبو داود قال نا أحمد بن عمر بن السرح قال نا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي امامة٣) عن النبي ﷺ أنه قال: من شفع لأحد٤) شفاعة فأهدى له هدية عليها فقال لها فقد أتي باباً من أباباً من أباباً يداً.

(١) أخرجه الخطيب (ص ٨٨، ج ٤).
(٢) وقال الخطيب: منكر الحديث.
(٣) أخرجه أبو داود (ص ٣١٦، ج ٣) وأحمد (ص ٢٦١، ج ٥).
(٤) ص: لأجل.
قال المؤلف: عبد الله(1) ضعيف عظم والقاسم أشد ضعفاً منه.

(1) ص: عبد الله، وقال المؤلف رحمه الله في الضعفاء: عبد الله بن أبي جعفر يروي عن بكر بن الأشج قال أحمد: ليس بالقوي في الحديث انتهى، وهكذا في الميزان (ص 4 ج 3) أي تضعيفه عن أحمد، ولم يتكلم عليه أحد غيره فيها علمت، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه كان يتفقه ليس به بأس وقال أبو حاتم والنسائي واين سعد والمجلي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات كيا في التهذيب (ص 6 ج 7) فكيف هو ضعيف عظم؟ وأنا القاسم إذا القائم: فما ابن عبد الرحمن الأموي ولاهم الشامي وفيه مقال كيا في العون وقال الجاحظ في التقريب (ص 420): صدوق برسل كثيراً من الثالثة، فالحديث حسن إن شاء الله.

754
كتاب في الأحكام والقضايا

حديث في الحذر على القاضي

126 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا ابن بكراي قال أخبرنا العتيقي
قال نا يوسف بن أحمد قال نا العتقلي قال نا جدي قال نا موسى بن اسحاق قال
حداثنا عمرو بن العلاء ولبسه بن جرون - حدثنا صالح بن سرح عن عمران
ابن حطان عن عائشة(1) قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن القاضي العدل
ليجاء به يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتنمت أن لا يكون قضى بين
اثنين في مهارة قط.

(1) ص: حزن. ووقع في الميزان: قبب جرز. مصحف، وفي التعجيل: لن حزن. والمثبت من
الحرج والتعديل والله أعلى.
(2) أخرجه العتقلي وأحمد (ص 75، ج 6) وابن حبان في صحيحه - كيا في الموارد (ص
676) والطيالسي (ص 217) والبصري (ص 97، ج 10) والأصفهاني كيا في اللسان
(ص 119، ج 3) والدارقطني والشرايزي في الألقاب كيا في الجامع الصغير (ص 83، ج
1) وتبعة المناوئ في الفيض، لكن قال مسحه: فقط. أي فيها مسح من عمره، وظاهر ما في
كلام المتين إنها رمز للدارقطني فإنه ذكر فقط والشرايزي يوار المطفة. انتهى قلت الآمر كيا
قال ولم أجد في السين والله أعلى. نتبني: وقع في منشد الإمام أحمد حدثنا سبيان بن داؤد نانا
عمرو بن العلاء الليثي والصواب البشكي والثني نسبة لصالح عن عبد القيس قال حدثني
صالح بن سرح حدثني عمران قال: عبد القيس مهبل بل هو خطأ من الناسخ والصواب ما
رواه الطيالسي ثنا الليثي قال حدثني صالح بن سرح بن عبد القيس عن عمران كيا في
البيهي والطيارسي والله أعلى وقد قيل في الموارد والطيارسي والبيهي: عمر بن العلاء.
والصواب عمر بن العلاء. وفي الطيارسي: صالح بن سرح عن عبد القيس. والصواب: ابن
سرح. والله أعلى.

765
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال العقيلي: عمران (1) لا يتبع على حديثه (1).

حديث في أن من جعل قاضياً فقد ذبح

١٣٦٦ - أنا أساعيل بن أحمد قال أنا أساعيل بن مسعدة قال أنا حرام بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا محمد بن أحمد بن حدان قال أنا الحسن ابن محمد بن الصباح قال أنا بكر بن بكار قال حدثنا سفيان الثوري عن زيد بن اسلم عن سعید بن أبي سعید المقبري عن أبي هريرة (3) قال: قال رسول الله ﷺ: من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.

١٣٦٢ - طريق آخر: أنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي قال أنا ابن مسعدة

(١) قال الذهبي في الميزان (ص ٢٣٥، ج ۲) كان الأول أن يلحق الضعف في هذا الحديث
بصالح أو ينفع بعد أن عمران صدقني في نفسه. قلت: أما صلاح فذكره ابن حيان في
الثقاف كما في اللسان، وأما عمرو بن الولاء اليشري فذكره ابن حيان في الثقاف كما في
اللسان، وأما عمرو بن الولاء اليشري فذكره ابن أبي حام (ص ٢٥١، ج ۳، ق ۱)
والحافظ في التحجيل (ص ٣١٤) ويبقى له لكن قال الهيثمي في الزوائد (ص ١٩٢، ج ۴)
استفاد حسن وتهب السيوطي في الجامع الصغير (ص ١٣٧، ج ۲) والمناري في الفقي (ص
٣٤٥، ج ۵) والعجب على السيوطي حيث ضعفه في (ص ٨٣، ج ١) ويحسنه هنا، ثم
العجب على المناوري أيضاً أنه نسب السيوطي فقال (ص ٣٧٩، ج ۲) قال ابن الجوزي:
حديث لا يصح فيه عمران بن حبان قال العقيلي لا يتبع على حديثه أنه هى والحال أن عمران
نفدر بهذا الحديث وكلهم روى من طرق عن عمرو بن الولاء عن صلاح عن عمران عن
عائشة. والله أعلم.

(٢) وقام كلامه: ولا يتبع في سباه منها، لكن في رواية قال دخلت على عائشة فذكرتها حتى
ذكروا القاضي. راجع التلخيص (ص ٤٠٢).

(٣) أخرجه أحمد (ص ٣٣٠ - ٣٣٠، ج ٢) والترمذي (ص ٣٧٥ - ٣٧٥، ج ۲) والباج (ص ٣٧٣، ج ۴) والطلابي في
الصغير (ص ١٧٦، ج ۱) والبيهقي (ص ٨٠، ج ١٠) والسيمي في تاريخ جرجان (ص
١١) وراجح لتاريخه المقاصد الحسنة (ص ٤٠٩) وكشف الخفاء (ص ٢٤٣، ج ۶)
أيضاً.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح، أما الطريق الأول فلا يرويه عن الثوري غير بكر بن بكار قال يحيى: ليس بشيء. وأما الثاني فدأواد مجهول قال يحيى: لا أعرفه.

حديث في سلب التوفيقي من القاضي الجائر

۱۳۲۳ - أنا أبو منصور الزراق قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أنا إبراهيم بن سفيان البولمي قال: أنا العلاء بن عمرو الحنفي قال: حدثنا يحيى بن بريد (٣) الأشري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (٣) قال: قال رسول الله ﷺ إذا جلس القاضي في مكانه هبط عليه ملكان يسدنانه، ويوقفانه، وإسطلة بكر ووالد أبيه.


٢: صحيح. وفي البغدادي: يزيد وهكذا في البيهقي. والصابور ابن بريد كما في الميزان والمغني وديوان الضعفاء، وقال في السنن (٢٨) (٣، ج ٦) يزيد. صحيح. أخرجه الخطيب (٩٣)، ج ١٤) والبيهقي في السنن (٨٨، ج ١٠) وذكره الجهني في سنن ابن حبان من طريق الخلبي في الميزان (٢٦٦، ج ٤) وله شواهد لا تخلو من كلام راجع جمع الرواية (١٩٤، ج ٤).

٧٥٧
ويرشدنا، ما لم يثير إذا جار عن المجادلة تركاه.


حديث في كيفية الحكم والقضاء


قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح(3) وإن كان الفقهاء كلهم يذكرون فيه كتبهم ويعتمدون عليه، ولمعري إن [كان] معناه صحيحًا إنما ثبوته [لا]

(1) ص: يزيد.
(2) أخرجربع البهقي (ص ۱۱۴، ج ۱۰) وأبو داود الطالباني (ص ۷۶) وأبو داود السجستاني (ص ۳۰۲، ج ۳) والترمذي (ص ۲۷۵، ج ۲) والدارقطني (ص ۱۰۰، ج ۱) وأحمد (ص ۲۳۰ – ۲۴۲، ج ۵) والخطيب في الفقه والمتفقه (ص ۱۸۸ – ۱۸۹، ج ۱) وأبى حزم في الإحكام (ص ۳۶، ج ۶) وعبد بن حيدر (المتنبجص ۴۰ ق) وابن عبد البر في جامع بيان العلم (ص ۵۶، ج ۲).
(3) راجع للكلام عليه التخصيص (ص ۴۱) والإحكام (ص ۳۶، ج ۶).

٧٥٨
يعرف، لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون
وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته (3).

حديث في كيفية الحكم في الحنفية المشترک

١٣٦٥- روى دهم بن قران عن نمران بن جارية(١) وعقيل بن دينار عن
مارية بن ظفر أن قومًا اختصموا إلى النبي ﷺ في حظار في بث حديثًا لي قضي
بينهم فقضى به اللذي يلبى معاقد القتلة وإلزام النبي ﷺ في حبسه.
قال الدارقطني: .... (٣) قوم مجهولون لا يعرفون وقال ابن حبان: دهم
يروي عن الثقات أشياء لا أصول لها.

حديث في شهادة الخائن والمجلود

١٣٦٦- أنا الكروخی(٨) قال نا الأزدي والغورجي قالا ابن (أبى)
المجارح قال أخبرنا ابن حبيب قال حدثنا الترمذي قال نا قتيبة قال نا مروان بن
معاوية الغزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة(٥)

(١) قال الخطيب في كتاب الغيبة والمتفقه: وقد قيل أن عبادة بن نسي روأه عن عبد الرحمن بن غم
عن معاذ، وقال: هذا استاد متصل ورجاله معروفون بالثقة. لكن قال الحافظ في الأمالي في
المجلس السبعين بعد المائة (ص ٤٨٤). نعم هو كذلك بل قيل أن له صحة والراوي عنه
أيضاً ثقة لكن الراوي عنه ليس بثقة فقد أخبر ابن ماجه (ص ٦) بعض هذا الحديث من
طريق بني سعد بن هذه الاستاد وسمى الرجل الملهم محمد بن سعيد بن حسان وهو المعروف
بالصلوب كذبه أحمد والفلاس والنسائي وأبو حام وآخرون فلا يصح حديثه لاستشهاد ولا
متباعدة أنتهى.

(٢) أخرجه ابن ماجه (ص ١٦١) بسنادة عن دهم عن نمران عن ابنه أن قومًا اختصموا
الحديث.

(٣) يباح في الأصل. ولعله قال: نمران وعقيل ومارية قوم مجهولون. والله أعلم.

(٤) ص: العقود. (٥) ص: التروحي.

(٦) أخرجه الترمذي (ص ٢٥٤، ج ٣) والبيهقي (ص ١٥٥، ج ١٠) والدارقطني (ص ٢٤٤،
ج ٤).

٧٥٩
قالت: قال رسول الله ﷺ: لا تُميز شهادة خائن، ولا خائنة ولا مجاندو حداً، ولا مملوكة] ولا ذي عمر لأخيه (١)، ولا مجرد شهادة، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظلتين في ولاة، ولا قرابة.


حديث في إكرام الشهداء

١٣٦٧ - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أخبرنا عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر المالكي قالنا القاضي أبو بكر أحمد بن محمد ابن أبي موسى الهاشمي، وأخبرنا عبد الرحمن قال أنا أحد بن علي قال أخبرنا شرقي بن عبد الله الرومي قالنا أبو بكر عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهدي، وأنا عبد الرحمن قال أخبرنا أحد بن علي قالنا التنوخي قال حدثني أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى العلاف، وأخبرني عائشة عائشة مولى الله بن أحمد الحريري قال لنا أبو اسحاق الربمكي قالنا أبو بكر بن عبد الله بن يحيى، وأنا موهوب بن أحمد قال أخبرنا أبو العاص بن السري قال أنا أبو الحسن بن السلمة قال أخبرنا: إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى قال حدثني أبي قال حدثني عمري إبراهيم بن محمد قالنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: أكرموا الشهداء فإن الله

٢٧٦٠

١) في الترمذي: ولا ذي عمر لا حطة.

٢) وقال ابن أبي حام في العلل (ص ٤٧٦، ج ١) سمعت أبا زغة يقول هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا. وضمنه عبد الحق وابن الجوزي كذا في التلخيص (ص ٤٧).

٣) أخرجه الخليلي (ص ١٣٨، ج ٦ - ص ٣٠٠، ج ٦ - ص ٣٤، ج ٥) والعقيلي في نزهة عبد الصمد بن موسى، وإبراهيم بن محمد، ابن عساكر والباناسي في جزءه. وراجع إلى الجامع الصغير (ص ٥٤، ج ١) والكتاب (ص ٦، ج ٧) والمرزق (ص ٣٦، ج ١) و(ص ٦٥، ج ٣) والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص ٢٠٠) والمقامات الخمسة (ص ٧٨).
يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم. وقال العلاج: أكرموا الشهد فيهم

يستخرج الحقوق.

قال الخطيب: تفرد برواية عبد الصمد بن موسى وقد ضعفه. قال العقيلي:

هذا الحديث غير محفوظ (1).

حديث في إثم شاهد الزور

1268 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أنا
علي بن القاسم الشاهد قال نا علي [بن] اسحاق المدرائي قال نا أبو قلابة
الأوقاشي قال نا يحيى بن اسحاق الخواص قال حدثنا محمد بن نراق عن
مثار عن ابن عمر قال (1): قال رسول الله ﷺ: شاهد الزور لا تزول قدمه حتى
يوجب الله له النار.

1269 - طريق آخر: أنا أبو منصور بن خيرون قال أنا اسحاق بن
مسعدة قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال أخبرنا محمد بن
يحيى المرؤوي قال نا عاصم بن علي قال نا محمد بن الفرات قال سمعت مثار بن
مثار يقول: سمعت ابن عمر (2): يقول: قال رسول الله ﷺ: شاهد الزور لا تزول
قدمه حتى يوجب الله له النار.

1270 - طريق آخر: أنا محمد بن عبد الباقى بن أحمد قال نا حد بن أحمد
الحداد قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نا سلاني بن داود قال نا موسى بن زكريا

(1) كشف الخفاء (ص 171 ج 1) والموضوعات الكبرى (ص 33) والتحف (ص 70).

(2) وقال الذهبي في الميزان: هذا منكر وحذم الصفار يوضعه ولم يستدركه عليه العراقي وحكم
البسيط في الدرك ربان منكر اتهاه من فيض الغدير (ص 34 ج 2).

(3) أخرجه الخطيب (ص 43 ج 3) وابن حبان في المجروحين (ص 281 ج 4) وابن ماجه
(ص 173) والاحم (ص 98 ج 4) والبحاري في التاريخ الصغير (ص 190) وال الكبير
(ص 208 ج 1 ق 1).

(4) أورده الذهبي (ص 3 ج 4).
السنتر (1) قال حدثنا محمد بن خليد قال نا خلف بن خليفة قال نا مسح عن
مجراب بن ذئبار قال سمعت ابن عمر (2) يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول: شاهد الزور [لا تزول قدماه إلا ](3) يوم القيامة حتى يلب له النار.
قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت أما الطريق الأول والثاني فقال يحيى: محمد
ابن الفرات ليس بشيء. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: هو كذاب. وقال أبو
داود: روى عن مجارب بن ذئبار أحاديث موضوعة. وقال ابن حبان: لا يجل
الاحتجاج به. وأما الطريق الثالث ففيه محمد بن خلید قال ابن حبان: يقلب
الأخبار ويستند الموقف لا يجل الاحتجاج به إذا انفرد.

1271 - حديث آخر: روى محمد بن حذيفة عن ابن عبيدة عن زياد بن
علاقة عن المغيرة بن شعبة (4) قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أن شاهد الزور مع
العشار في النار.

قال ابن حبان: هذا خبر باطل. محمد بن حذيفة يروي عن الثقاب ما لا يشبه
حديث الأئمة (5).

حديث في السعي في إبطال الحقوق
1272 - أنا أبو منصور الفراز قال أنا أبو بكر أحد بن علي الخطيب
قال أنا أبو القاسم عبد الله (6) بن محمد النجار قال أنا عبد الله (7) بن محمد بن

(1) ص: الفري.
(2) أخرجه أبو نعيم في الحلبية (ص 364، ج 7) وراجع الكلكر (ص 9، ج 7).
(3) يياش في الأصل.
(4) قال الحاكم: صحيح الاستداب وأقره الذهبي في التلخيص، والمنذري في الترغيب (ص 222، ج
3) والمعجب على الذهبي أنه أورده في الميزان ثم قال: قال النسائي: متوقف. وذكر عن أبي
داود وأحمد وابن أبي شيبة تضعيفه بل تكذيبه، ويسكن عنه في التلخيص بل وصحح
حديثه.
(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 619، ج 2) وأورده الذهبي (ص 511، ج 3).
(6) وقال: وما سمع ابن عبيدة عن زياد إلا أربع أحاديث.
(7) (8) ص: عبد الله.

672
حديث في أم الكاذب في مينه

1273 - روي غالب بن حبيب (1)余万元يكي عن حفص بن عمر بن أبي

(1) أخرجه الخطيبي (ص 77، ج 6)، ورواه الطبراني في الثلاثة وهو في الصغير (ص 82، ج 1) وهو ضعيف أيضاً راجع الزرائد (ص 205، ج 4) ورواه الحاكم أيضاً من طريق حسين ابن قيس عن عكرمة عنه، (ص 92، ج 5) وقال صحح الأسانيد ويفسر له الذهبي. وقال المتazzi في الترجمة (ص 179، ج 3) حسن هذا هو حنفية، وقال في (ص 175، ج 3) ولا يضر في المتتابعات. قلت: بل قال الحافظ في الترقيم (ص 113): متروك. وعدها.

(2) ص: أرجله. (3) ص: لم.

(4) قال البخاري: لا يصح استناده. كذا في الميزان.

(5) إذا في الأصل. لكن وقع هنالك التحليل من المؤلف رحمه الله، فإن ابن حبان رواه في ترجمة جمان بن باني بن أرقم - سقط واسطه بن من الهندية وفي النسخة الخليلية غمان بن الأقرم وال_both من تحت صلاة. ابن حبان - فقال يهو عن [وفي المجروحين عنه] حفص، والظاهر عندي إن المؤلف حين راح إلى المجروحين انتقل نظره إلى الترجمة التي قيلته وهي.

ترجمة غالب بن حبيب كما يظهر بأدئي تأمل بعد مراجعته، والله أعلم.

764
النحات الأنصاري عن عمه عن أم نصر بن مالك بن النبي ﷺ قال: خلق الله عز وجل أخياراً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألقي عام ثم أمر أن يوقد عليها أعدها لثيوب ولفرعون ولن حلف بإسمه كاذباً.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أبو حاتم الزرازي: غالب مجهول، وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير فبطل الإحتجاج [به] {3}.

حديث] في ذكر مين رسول الله ﷺ

۱۷۴ - روى يعقوب بن محمد الزهري عن يزيد بن أبي زيد بن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة قال: كانت مين يلف معها رسول الله ﷺ لأني استغفر الله.

قال المؤلف: وهذا حديث لا يصح {4} عن رسول الله ﷺ قال أحد بن حنبل: يعقوب لا يساوي شيئاً. قال علي ويعبي: يزيد بن أبي زيد لا ينتج بحديثه. وقال النسائي: متروك الحديث {5}.

---

1) حفص بن عمر بن أبي طلحة الأنصاري عن عمر بن أبي طلحة الأنصاري عن عمه.
2) أخرج ابن حبان في المجروحين (ص ۲۰۲ ، ج ۲) وذكره الذهبي في الصحيح والحافظ أيضاً.
3) أخرج بن حبان في المجروحين (ص ۳۳۳) وحبه الذهبي في الصحيح والمحافظ أيضاً.
5) كذا في ص.
6) أخرج بن حالان تفرد عنه ابن محمد قال قال الأنصاري في الصحيح (ص ۳۱۷ ، ج ۴) لا يعرف وقد وثق. وقال الحافظ في التقاير (ص ۵۳۶) مقبول من الثالثة.

۷۴
حديث في دفع إثم الخالف بإخلاصه في التوحيد

۱٢۷٥ - أنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا عفان قال حدثنا حاح بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي أيوب عن ابن عباس (١) أن رجلاً اختصا إلى النبي ﷺ فسأل النبي ﷺ المدعى البيئة فلم يكن له بيئة فاستحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله ﷺ: "إنك قد حلفت" ولكن غفر الله ذلك بإخلاص قول لا إله إلا الله.

قال المؤلف: أبو يحيى (٢) مجهول وعطاء اختلف في آخر عمره. قال يحيى: لا يجت بحديثه.

(١) أخرجه أحمد (ص ۲۵۳ - ۸۸۸، ج ۱ - ص ۷۰، ج ۲) والبخاري في التاريخ الكبير (ص ۳۷۸، ق ۱، ج ۲) والصغير (ص ۹۷) وأبو داود (ص ۳۴۷، ج ۳) ورواه أحمد عن هشام وأسود قالا لنا شريك عن عطاء به (ص ۲۳۴، ج ۱) وقد روى عن ابن عمر أيضاً.

(٢) اسمه زيد الكوفي ثقة كما قال أبو داود في السنن وهو من رجال التهذيب (ص ۳۹۱، ج ۳) وأما عطاء فقد سمع منه حادٍ قبل اختلافه وراجع تعليل الشاكر على المصنف (رقم ٢٣٨٠ - ۲٦٦١ - ۵٣٦١).
كتاب الأحكام السلطانية

حديث في ذكر الولاة


حديث في أن الخلافة بالمدينة

١٢٧٧ - روي يحيى بن معين عن هشام عن العوام بن حوشه [عن سلمان ابن أبي سليمان] (٤) عن أبيه عن أبي هريرة (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: الخلافة بالمدينة والملك بالشام.

١) أخرج العقيلي في ترجمة عبد الله وأوردهذهبي (ص ٥٠٧، ج ٢).
٢) قال الجهبي: ألقه موضوعاً.
٣) سقط من الأصل، والزيادة من الموقع، والضعفاء للمؤلف رحمه الله.
٤) سقط من ص. والزيادة من المذكور.
٥) أخرج البخاري في التاريخ (ص ١، ج ٢، ق ٢) والحاكم في المستدرك (ص ٧٢، ج ٣).

واين عبد البار في جامع بيان العلم (ص ١٨٦، ج ٣).

٧٦٦
حديث في خروج الأمر من قريش

1278 - روى أسبايل بن عياش عن حريز (2) عن ثمان بن راشد بن
سعد عن أبي حي (3) عن ذي محمد (1) بن أخي النجاشي قال: قال رسول الله ﷺ:
كان هذا الأمر في حير فنزعه الله منهم وسيعوذ إليهم.

قال المؤلف: ورواه بقية (5) عن حريز فقال فيه: فنزعه الله منهم فجعله في
قريش وسيعوذ البهيم. وهذا حديث منكر واسايل بن عياش قد ضعفوه
وذلك بقية، وكان بقية يدلس ويروي على الضعان.

حديث في النظر المفعز إلى المسلم

1279 - أنا القرزاز قال: أنا أحد بن علي قال: أنا أبو طالب عمر بن
ابراهيم قال: أنا عيسى بن حامد القاضي قال: حدثني سهيل بن إبراهيم الوريزي قال
نا مشرف (7) بن ابمان قال: أنا عمر بن جرير (10) البجلي عن محمد بن عمرو عن أبي
سلمة عن أبي هريرة (8) قال: قال رسول الله ﷺ: من نظر إلى أخيه المسلم نظره

(1) قال الحاكم: صحيح وتبعه السيوطي في الجامع الصغير (ص 32، ج 2) لكن قال النهي في
تلميح المسندر: سهيل وأبوه محبولان.
(2) ص: حريز. والصواب ما أثبتاه.
(3) هو شداد بن حي أبو حي المؤذن صدوق كذا في التقرير (ص 261).
(4) ص: عن محمد بن أخي النجاشي. والصواب ما أثبتاه.
(5) ورواه عبد القودس أبو المغيرة عن جريز أيضاً عند أحمد (ص 91، ج 4) وقال الهشمي
رجاله ثقات وروماه السيوطي لهما في الجامع الصغير (ص 89، ج 2) لكن تقته المناوي
في الغربي (ص 546، ج 4) وقال ابن الجوزي هذا حديث منكر. قلت: القول ما قاله
الهشمي. وله المناوي لم يقف على طريق عبد القودس والله أعلم.
(6) ص: مشرق بن إمام.
(7) ص: حريز.
(8) أخرجه الخطب (ص 323، ج 9) وله شاهد عن ابن عمرو عند الطبراني كذا في الجامع
الصغير (ص 181، ج 1) وفيه سوار بن مصعب متروك كذا في الغربي (ص 332، ج
6).

777
حديث لا طاعة في معصية

حدث في أن قلوب الملوك بيد الحق عز وجل

1281 - أنباؤا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقائي قال حدثنا الدارقطني قال روى وهب بن راشد من مالك بن دينار عن خلائق بن عمرو عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى يقول أنا الله الذي لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيد فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عصوني. الحديث.

قال الدارقطني: وهب بن راشد ضعيف جداً متروك الحديث ولا يصح هذا الحديث مرفوعاً، قال: فربنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ في(1) الكتب هذا الكلام وهو أشبه بالصواب.

(1) قلته: وقد روي نحوه عن علي وعمرو والحكم بن عمرو النفاري والنواي وغيرهم وهو حديث صحيح مشهور راجع كشف الخفاء (ص 325، ج 2) وجمع الزوايد (ص 232، ج 5).
(2) وقال يحيى: لا يكتب عنه كذاب خبيث. وقال أبو حامد: متروك الحديث. قال العقلي: كان يضع الحديث كما في الميزان (ص 151، ج 3).
(3) آخره أبو نعيم في الحلية (ص 389، ج 2) وابن حبان في المجروحين (ص 76، ج 3).
(4) ص: قراء الكتب.
كتاب ذم المعاصي

حديث في أن ولد الزنا شر الثلاثة

1282 - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر
قال ناعبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا خلف بن الوليد قال نا خالد عن
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله ﷺ: ولد الزنا شر
الثلاثة.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح وخالف لا يعرف من هو؟(2).

1283 - وقد أخبرنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن
جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا أسود بن عامر قال نا
اسرائيل قال نا ابراهيم بن أسحاق عن ابراهيم بن عبيد بن رقاعة عن عائشة(3).
قالت: قال رسول الله ﷺ: هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبوه يعني ولد الزنا(4).

(1) أخرجه أحمد (ص 311، ج 6، وأبو داود (ص 32، ج 4) والطحاوري في المشكل (ص
391، ج 1) والحكيم (ص 214، ج 2 و 100، ج 4) والبيهقي (ص 57، ج 59 - 60).
(2) قال: هو ابن عبد الله الطحان قال أحد: كان ناقة صالحة، ولته الثمانية وأبو حامد والتزامي
وأبو داود كذا في التهذيب (ص 100، ج 3) ثم نابه جربة عند أبي داود ومسه ابن القمي
في المتن万台 (ص 133) واتفق سائر ما قبل فيه في الفهف، وتعليقات الشيخ أحمد الشاكر
على المسند (ص 234، ج 15)، والسلسة الصحيحة للأبائي (رقم 172).
(3) أخرجه أحمد (ص 9، ج 6) وذكره الدارقطني عن حصين عن مjahid عن عائشة من
قوله: وقال: لا يصح حدث حسن. الجل (ص 176 - 177، ج 5).
(4) سقط الكلام على هذا الطريق. وقال أبو غزالة في تعلبه على المتناء: استناده حسن. قالت: بل فيه
ابراهيم بن أسحاق المخزومي من تروك كذا في التقريب.

769
حديث في النهي عن مجالسة المردان

فيه عن أبي هريرة وآنس بن مالك. فأما حديث أبي هريرة:

١٨٤ - فأنى محمد بن عبد الملك قال أنا أماسيل بن مساعدة قال أخبرنا حزمة بن يوسف قال أنا أحد بن عدي قال نا علي بن محمد بن حام قال نا محمد بن عبد الحكم القطري. قال حديث أن حفص عمر بن عمرو الطحان قال [ نا ] سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمتلكوا أعينكم من أولاد الأغنياء فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى.

١٨٥ - وأما حديث أنس: فأنى أبو منصور القطاز قال أنا أحد بن علي ابن ثابت قال أنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال حديث محمد بن خلف بن المرزبان إجازة. وحدثاه محمد بن عبد الله. (٤) بن حريث الكاتب عن حدثي أحمد بن هشام الحربي قال نا علي بن داود المروزي قال نا عبد الرحمن بن واقف عن عمرو بن أزهر عن ابن عن أنس. قال رسول الله ﷺ: لا تجلسوا أبناء الملوك فإن الأنفس تشتاق اليهم ما لا تشتاق إلى الحواري العواقب.

قال المصدر: هذا حديثان لا يصحان عن رسول الله ﷺ. وإنما هذا كلام بعض السلف، وفي استناد حديث أبي هريرة عمر بن عمرو قال ابن عدي: حدث بالواسط بين الثقاب وهو في عداد من يضع الحديث. (٥) وأما حديث أنس فقال أحد: أحاديث ابن مناكير. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وفيه عمرو بن

(١) ص: القطني. والصواب ما أثبتاه كلا في الباب (٤٥: ٣).
(٣) وفي ذم الهوى: عبد الله. والصواب ما أثبتاه راجع لدرجة البعدادي (٣٢١: ٣).
(٤) أخرجه الطيبي (١٨٩: ٥) ومؤلف في ذم الهوى أيضاً (١٠٥) وأورد الذهبي (٣٣٦: ٣) والشوكاني.
(٥) قال ابن عدي: هذا موضوع على سفيان كلا في الميزان. وقال الشوكاني أيضاً موضوع.

٧٧٠
الأزهر قال أحد: كان يضع الحديث. وقال النسائي: متروك وقال الدارقطني. كذاب. وفيه عبد الرحمن بن واقد قال ابن عدي: حدث بالمباكي عن الثقات. وكان يسرق الحديث.

حديث في ثواب من عشق وكم

۱۲۸۶ - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي. وأخبرنا إبراهيم ابن دينار قال أخبرنا أبو علي بن نهان(۱) قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن دوما قال أنا أحد بن نصر الذارع قال حدثنا أحد بن محمد الأنباري قال حدثنا سويد بن سعيد قال أنا بن مهرب عن أبي يحيى القنات عن مجاهد عن ابن عباس(۲) قال: قال رسول الله ﷺ: من عشق وكم وعف فوات فهو شهيد.

۱۲۸۷ - طريق آخر: أخبرنا أبو منصور الغزاز قال أنا أبو بكر الخطبب. قال أنا المؤمن بن أحمد الصفار قال أنا عمر بن ابراهيم الكتاني قال أنا أبو القاسم ابن بكير التميمي قال أنا محمد بن زكريان قال أنا سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القنات عن مجاهد عن ابن عباس(۳) قال: قال رسول الله ﷺ: من عشق فعف وكم ثم مات شهيداً.

۱۲۸۸ - طريق ثالث: أخبرنا المبارك بن علي قال أنا علي بن محمد العلاف. قال أنا عبد الملك بن محمد بن بشران قال أخبرنا أحمد بن ابراهيم الكندي قال حدثنا محمد بن جعفر الخرائطي قال أنا يعقوب بن عيسى بن ولد عبد الرحمن بن عرف عن ابن أبي جحش عن مجاهد عن ابن عباس(۴) عن النبي ﷺ: قال: من عشق(۵)

(۱) ص: صواب.
(۲) ص: ابن تهان. والصواب ما أثبتانه راجع العبر (ص ۲۵، ج ۴).
(۳) أخرجه الخطبب (ص ۱۵۶، ج ۵) وابن حبان في المجروحين (ص ۴۴۹، ج ۱) والمؤلف في ذم الهوى (ص ۳۷).
(۴) الخطبب (ص ۱۸۴، ج ۱۳) - (ص ۲۹۷، ج ۶) - (ص ۵۱، ج ۲) - (ص ۳۲۷، ج ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۲۹).
(۵) ذكره المؤلف في ذم الهوى (ص ۳۲۶) بهذا الأساند، ورواه الخرائطي أيضاً كما في المغني (ص ۱۰۱، ج ۳).
فّعَف فِتات فِيهٍ شهِيد.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الطريقان الأولان فمدارهما على سويد بن سعيد قال ابن حبان: من روى مثل هذا عن علي بن مسهر يجب محبة روايته. وقال يحيى بن معاينة: لو كان لي فرس ورمح لكتب أُغزو سويد بن سعيد قال الدارقطني: كان سويد لما كبر يقرأ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيءه قالوا هذا الحديث البلية فيم روى عن سويد وهو محمد ابن زكريا وكان يضع الحديث البلية. وقال المؤلف قلت: قد رواة عن سويد جاعة منهم أحمد بن محمد الأنصاري وصدقة بن موسى والقاسم بن أحمد وأبراهيم ابن جعفر وأبو العباس بن مسروق والحسن بن علي الأشناي وداود الأصبهاذي فما انفرد ابن زكريا بذلك. وأما الطريق الثالث فقال أحمد بن حنبل: يعقوب ليس بشيء. وأبو يحيى الفتحي قد ضعفوه.

حديث في النهي عن احتكار الذناب

فيه عن ابن عمر، [عمر] بن العاص، [أبي هريرة]. وأما حديث ابن عمر:

فأثناها عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أنا

(1) كلام الدارقطني هذا في حاشية المجروحين أحد مصنفات الإمام.
(2) قال ابن القيم في المناخ (ص 120) موضوع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان بطلانه في زاد المقدم (ص 324 - 326، ج 3) وروى المحباني (ص 180) والجواب الكافي (ص 353) لكن ابن الزكاشي لم يذكره وقال لم ينفرد به سويد فقد رواه الزبير بن بكار قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجهشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مjahad ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سند صحيح وقد ذكره ابن حزم في معرض الاحتجاج وقال: رواه ثقات أثني من فضيل القدير (ص 180، ج 6) لكن قال الحافظ في التلميح (ص 170) هذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فادخل استئنافه في استئنافه. قال: في الماجشون صبحة الساجي والأزدي، وسماه عبد أحد قال: هو كذا، وكذا ومن يأخذ عنه. وقال أبو داود: كان لا يعقل الحديث كما في الميزان (ص 268، ج 2) والتهذيب (ص 408، ج 6) ومع ذلك فيه اضطراب وراجع لتخريجه وكتابه عليه مستوفى في السلسلة الضعيفة للألاباني (رقم 409) والتلميح (ص 116 - 170).
العتيقي قال: "أبو يوسف بن أحمد قال حديثنا العقيلي قال نا محمد بن موسى
النهرتي" (1) قال: "نافع بن عبد الرحمن بن أبي طاهر الأندلسي قال: "نافع بن سهيل
الواسطي قال: "نافع بن عبد الله بن ماجه عن ابن عمر (2) قال: "رسول
الله ﷺ: لا تنظر إلى صغر الخطيئة عن (3) من عصيتي.

١٣٩٠ - وأما حدث عمرو: فأخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال: "أن
حمد بن أحمد قال: "أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: نا عبد الله بن محمد بن جعفر.
وأخبرنا محمد بن عبد الملك قال: "أخبرنا أسعد بن مسعدة قال: أنا حجة بن
يوسف قال: أنا أبو أحمد بن عدي قال: "أنا حدثنا عمر بن الحسن الحلي قال: "ناء
ابن كامل الزيات قال: "أنا محمد بن السعد بن حديثي الأزرعجي قال: "ناء
حسان بن عطية قال: "أنا كبيرة يقول: سمعت عمرو بن العاص (4) يقول:
سمعت النبي ﷺ يقول: لا تنظروا إلى صغر الذنوب ولكن انظروا على من
اجترأتم.

١٣٩١ - وأما حدث أبي هريرة: فأخبرنا عبد الله بن عبد
الله بن محمد الأنصاري قال: "نافع بن أبو الفضل محمد بن أحمد الكسائي أن الحسين بن
أحمد بن اسحاق أخبره قال حديثنا (5) قال: "نافع بن جامع بن زياد الحلواني قال:
حديثنا محمد بن مروان قال: "نافع بن داود بن سهيل بن عمرو عن الأعشم عن أبي
صالح عن أبي هريرة قال: "كان من مواضع النبي ﷺ: لا تنظر إلى صغر الخطيئة
ولكن أنظر إلى عظمة من تعصي.

قال المؤلف: هذه الأحاديث ليست من كلام رسول الله ﷺ، وإنما هي كلام
بلاغي نسعد، أنا أبو بكر بن أبي طاهر الزهري قال: أنا الحسن بن علي الجوهري

(1) ص: السهري. والتصويب من الصمايم: "كما في البيت.
(2) أخرجه العقل في تفضيل غائب.
(3) كما في ص.
(4) أخرجه أبو نعيم في الخليل (ص ١٨٣، ٧٩، ٦) ذكره السيوطي في ذيل اللآل (ص ١٨٣)
(5) كما في ص. ولعله عن.
قال أخبرنا علي بن محمد بن لؤلؤ قال حدثنا حزرة بن الكاتب قال نا نعيم بن حاذر قال نا ابن المبارك عن الأوزاعي عن بلال بن (1) سعد قال: لا ننظر إلى الخطيئة ولكن انظر من عصبة。

قال المؤلف: فهذا مشهور من كلام بلال بن سعد وإنما رفعه إلى رسول الله ﷺ الكاذبون فأما حدث ابن عمر ففي غالب بن عبد الله قال يحيى ليس بثقة. قال ابن حبان: يروي المعهلات عن النجات لا يجوز الإحتجاج به. وأما حديث عمر ففيه محمد بن أسحاق العكاشي وهو الذي تفرد به وقد سبق ذكره في كتابنا وأنه كاذب. وقال الدارقطني: يضع الحديث. وأما حديث أبي هريرة ففيه سفيان بن عمرو وهو أبو داود التنخي وقد سبق في كتابنا (أن) أحد بن حبل قال: هو كاذب. وقال مرة: كان يضع الحديث. وكذلك قال يحيى هو ممن يعرف بالكذب ووضع الحديث.

حديث في ذم الكذب

١٣٩٢ - أنا ابن خيرون عن الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال حدثنا الحسن بن سفيان قال نا يحيى بن موسى قال نا عبد الرحمن بن هارون الغساني عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر (2) قال: قال رسول الله ﷺ: إن العبد (3) إذا كذب تباعد عنه الملك ميلاً من نن ما جاء به.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (4) وعبد العزيز يروى نسخة موضوعة منها

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ص ٢٣٣, ج ٥) والعقيلي في ترجمة غالب بن عبد الله وقال: هذا أول من رواية غالب.
(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ١٣٧, ج ٣) والترمذي (ص ١٣٢, ج ٣) وأبو نعيم في الحلية (١٩٧, ج ٨) وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت كما في الترغيب (ص ٥٩٧, ج ٣) والخارقاني في مساوي الأخلاق كما في الكبير (٣٥٣, ج ٣).
(3) الص:ibur.

٧٧٤
هذه الحديث وكان يحدث بها توهياً لا تعمداً فسقط الإحتجاج به.

حديث في أن الشهوة معجونة في طين آدم

۱۲۹۳ـ أنَّ عيسى بن موسى بن حزن بن يوسف قال عيسى بن موسى بن حزن بن عيسى بن موسى بن حزن بن يوسف قال (۱) ابن حزن بن يوسف بن موسى بن عيسى بن موسى بن حزن بن يوسف قال: قال رسول الله ﷺ: الهوى والبلاء والشهوة معجونه بطين آدم.

قلت الدارقطني: المصري كذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث.

حديث في بيان متي يطبع على القلب

۱۲۹۴ـ أنَّ موسى بن حبان بن المبارك قال: قال محمد المظفر قال أنا العتيبي قال أنا يوسف بن موسى بن حزن بن يوسف قال موسى بن حزن بن يوسف قال: إذا رديس ابن عبد الكريم قال ناسحاق بن حسان قال ناسحاق بن حسن قال ناسحاق بن حسن قال: إن العماج يلزم بقيام العرش فإذا انتهكت الحمرة واجتى، على الرب وعمل بالمعاصي بعث الله إليه الطبع يطبع على قلبه فلا يعقل بعد ذلك شيئاً.

٧٧٥
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وسليمان بن مسلم مجهول. قال العقلي: ولا يعرف هذا الحديث إلا بالو لا يتبع عليه. وقال ابن حبان: سليمان يروي عن النبي ما ليس من حديثه لا يجل الرواية عنه إلا على سبيل الإعتبار.

حديث في الإفتكار بالآباء المشركين

1295 - روى أبو بكر بن عياش عن حفيز الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي رجاء ﭼ قال: قال رسول الله ﷺ: من انتسب إلى تسعة آباء كفار بينيغي بذلك الفخر والرضا، فهو عاشرهم في النار. قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح (1) وحيد مجهول (2) وعبارة لم يدرك أبا رجاء ﭼ.

حديث في القذح في نسب الباغي

1296 - روى سهل الأعرابي عن بلال بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى (3) أن النبي ﷺ قال: لا يبغي علي الناس إلا (ابن بغيه) (4) أو فيه عرق منها.

قال ابن حبان: سهل منكر الرواية (5) لا يقبل ما انفرد به (6).

---

1 (ص: ركاب. والصواب ما أثبتتاه. أخرجه أحمد (ص 134، ج 4) وأبو بكر.
2 (ص: رمز السباعي في الجامع الصغير (ص 166، ج 2) له سنة وقال الهيشم: رجاله نفتات. وقال الخفاف في النفح: استاده حسن كذا في النفس (ص 89، ج 6).
3 (ص: قلت: هو حفيز بن أبي مهار بن الكندي وثناه ابن معين وغيره كذا في التهذيب (ص 50، ج 3).
4 (ص: لم يذكره بدرك ركاب.
5 (أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 246، ج 1) وأورد الذهبي (ص 243، ج 2).
6 (ص: ابن أبي بردة عن أبيه.
7 (ص: منكر الرواية عن لا يقبل.
8 (ص: ذكره ابن حبان في الثقائف أيضاً كذا في اللسان (ص 134، ج 3) وقال الذهبي: مقل، لا يقبل ما انفرد به.
حديث في ذم البحي

فيه عن ابن عمر وآنس. أما حديث ابن عمر:

1297 - أنّا أساعيل بن أحمد قال أخبرنا أساعيل بن مسعدة قال أخبرنا حرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن بنيت قال نا الحسن بن ناصح قال نا روح بن الفرج القطان قال نا أساعيل بن بنيت قال نا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لسّد جبل على جبل غير الجبل الذي بغي عليه.

قال ابن عدي: هذا حديث باطل عن ابن أبي ذئب لم يروه غير أساعيل وكان يحدث عن الثقات بالواطيل. وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات لا يحمل الرواية عنه.

1298 - وأما حديث أنس: فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال أئبنا الجوهر في الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال كنتا عن أبي بكر أحمد بن محمد بن الفضل القيسي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك ﷺ أنه قال: لسّد جبل على جبل لمجعله اللّه دكاً.

قال أبو حاتم: كنتا عنه نحو خمس مائة حديث كلها موضوعة. ولعله قد وضع على الأمة أكثر من ثلاثة آلاف حديث.

حديث في ذم البحي

1299 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أئبنا محمد بن المظفر قال أئبنا العتيقي قال: نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا محمد بن زكريا البلخي قال نا بشر بن آدم بن بنت أزهر السباع قال حدثي عبار بن عثمان عن أمه أم. 

(1) أخرجه ابن حبان في المجرحيين (ص 155، ج 1) وأورده الذهبي عنه (ص 148، ج 1)

(2) أخرجه العقيلي في ترجمة عبار وذكره عنه الذهبي (ص 166، ج 3).

777
سعيد بنت الأسود المحاربي عن أمه أنها أخبرتها أنها دخلت على أم سلمة فسألتها عن الغيبة فأخبرتها أم سلمة أنها أصبحت يوم الجمعة وغذا رسل الله ﷺ إلى الصلاة فزارتها جارتها لم تنسى رسل الله ﷺ فاعتبتها وضحكتا فلم تبرحا على حدوثها من الغيبة حتى أقبل النبي ﷺ منصرفًا من الصلاة، فلم سمعتها صوته سكتا حتى قام بغناء البيت، فألقت طرف ردها على أنفه ثم قال: أف أخرجنا فاستقيتنا ثم تطهرنا بالماء. فخرجت أم سلمة. ففعلت الذي أمرها من الإستقبال، فقائة لم لم كثيرا قد أصل(1)، فلم رأيت كثرة اللحم تذكرت أحدث(2) فلم أكلته ووجدته في أول جمعتين مضنتا، أهدي لرسول الله ﷺ عضو فلنست به بعصا النبي ﷺ عن ما قالت فأخبرته فقال: ذاك لم ظللت تأكليه فلا تخذلي أنت ولا صاحبتك لما ظللت في الغيبة، فأخبرتها صاحبتها أنها قالت مثل الذي قالت من اللحم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال العقيلي: وعذر عن أمها استاد مجهول ولا يتابع عليه(3).

حديث في غيبة الفاجر

130 - أنا يحيى بن علي المديني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي بن المهتدي قال أخبرنا علي بن عمر السكري قال أنا الحسن بن أحمد بن خفيان الخولاني قال أنا قطان بن ابراهيم السماوري. وأخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا عاصم بن الحسن قال أنا أبو عمر بن مهدي قال أنا عبد أن ذهبنا بن أحمد الدقيق قال أنا حنبل بن اسحاق قال أنا عبد الجبار بن عاصم. وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر الخطب قال أخبرني عبد العزيز بن علي قال دتنا أبو بكر محمد بن القاسم بن الحسن المؤدب قال أنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال أنا سلمة بن شبيب. وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ

(1) أصل: أي اسن ورغب. (2) في الميزان: آخر. (3) قال الذهبي: هذا منكر لظلمة استاده وجهالة عفر وأمه.
قال أنا عنان بن محمد بن يوسف العلاف قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال نا عبد الله بن الحسن الحراني قال نا عبد المجيد بن عاصم. وأخبرنا أبو منصور الفراز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرني أقد بن عمر بن روح قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحسن البزار قال نا أبو عبد الله البرزافي قال حدثنا محمد بن عبد الملك. وأخبرنا الفراز قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج قال أخبرنا أبو منصور محمد بن القاسم الصغي قال نا محمد بن سعيد الجلاب. وأنا علي بن محمد بن خين(1) قال أنا أبو محمد بن أبي عنان قال أنا أبو بكر بن عبيد قال [نا] عبد الخيار. وأنبأنا عبد الوهاب قال أنا محمد بن مهلفر قال نا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا بسر بن موسى الأندلسي قال نا محمد بن مقاتل المرزوي. وأنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البيهقي قال أنا أبو عبد الله الحاكم قال نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الخالق وابن الطبب محمد بن عبد الله الشعبري قال نا أبو شجاع أحمد بن مخلد الصيدلي. وأنبأنا زاهر قال أنبأنا البيهقي قال أخبرنا الحاكم قال نا أبو بكر محمد بن جعفر المركي قال نا علي بن مجيد بن عبد الله العسكري قال نا عبد الحق(2) بن وهب العلاف وسمعان بن حسان الواسطي قال نا موسى بن سهيل قالوا كلهما نا المجربون بن يزيد قال نا بهز. وأنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا البيهقي قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال نا أبو منصور محمد بن القاسم العتيقي قال نا محمد بن أشرش قال نا سليمان بن عيسى قال نا سفيان الثوري عن بهز. وأنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا علي بن طلحة المقرى قال أنا صالح بن أحمد بن محمد الحمداوي قال أنا القاسم بن بندار قال نا الحسن بن برداد(3) قال نا عنان بن عبد الله المغري قال حدثنا عيسى بن واقد الإسكندراني قال نا بهز بن حكيم عن أبيه عن جد(1) قال رسول الله ﷺ: أتربعون عن ذكر الفاجر اذكروا بما فيه جذره الناس. وقال العلاف:

(1) أخرجه المختلطًا (ص ص 382، ج 1 - ص 386، ج 7 - ص 268 - 263) 
(2) أخرجه المختلطًا (ص ص 386) 
(3) أخرجه المختلطًا (ص ص 382)
يعرفه الناس. وقال الصيدلاني: كي يعرفه الناس ويذره الناس. وقال الجلاب: متي يعرفه الناس.

قال أبو جعفر العقيلي: ليس له من حديث بهز أصل ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه الجارود من طريق بيث. قال أبو بكر الخطبيب: قد روي من طريق عن بهز ليس فيها ما يثبت، والمحفوظ أن الجارود تفرد به. قال المؤلف: قلت:

وقدما إلى نيسابور سفاح بن عيسى السجسي فقبل له أن الجارود يروي عن بهز هذا الحديث فقال: نا سفيان الثوري عن بهز فصار حديثه، وسليمان بن عيسى يؤلف في الروايات، واصل هذا الحديث بصورة بن الأزهر الحراني وكان مطلق اللسان فرواه عن بهز، واتصل بالعلاج بن بشر فرواه عن ابن عيينة عن بهز وقلب متمته. ورواه شيخ من أهل الأبلة رأيته وكان غير حافظ للسانه عن أبي الأشعث عن معتمر عن بهز، واتبعت في أصله باطل. وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصول لها.

قال المؤلف: وهذا آخر كلام ابن حبان، وقال الدارقطني (1): هذا حديث الجارود (2) عن بهز (3) وضعه (4) عليه وسرقه منه عمرو بن الأزهر فقد ذكر به عن بهز، وعمرو كذاذب وسرقه منه سليمان بن عيسى وكان دجالاً، فرواه عن الثوري عن بهز، وسرقه شيخ يعرف بالعلاج بن بشر فرواه عن سفيان بن عيينة عن بهز، وابن عيينة لم يسمع من بهز شيئاً، وغير لفظه وأتى بمعناه فقال: ليس للفاسق

(1) قول الدارقطني هذا في حاشية المجروحين، له المطبوع من النسخة الهندية (ص 214، ج 1).
(2) الزيداء من كلام الدارقطني.
(3) ص: ضعفه.
(4) ص 220، ج 1) والعقيلي في الضفاء، ابن أبي الدنيا في دم الظلمة، والحكام في نواز الأصول والحكم في الكني والشيرازي في الألفاظ وابن عدي والطرازي كبا في الجامع الصغير (ص 7، ج 1).

780
 Ghost Text Arabic:  


قال المؤلف قلت: وهذا الحديث من جنس ما سبق فيه متروكان الربيع وابن.

(1) ص: ان.

(2) أخرجه الخطيبي (ص: 171، ج: 4) ورواه الخطيب باسناد آخر عن أبي سعد الساعدي عن أنس (ص: 328، ج: 4) والقضاعي والبيهقي في الشاب وأبو سعد مجهول. وفيه رواه ابن الجراح ليس بمعدة كما في الميزان (ص: 528، ج: 5) قال البريدي: ورواه عنه أيضاً ابن عمدي وابن حبان في الضعفاء وأبو الشيخ في الثواب بسند ضعيف كما في فيض القدير (ص: 487، ج: 6).

781
حديث في ذم الحقد

1302 - روى مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي امامة عن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ قال: رفع أئمهم آدم فتعرض على الله في كل جمعة مرتين منها يوم الخميس ويوم الاثنين فيغفر للمستغفرين ويرحم المترحين وترك أهل الحقد بعدهم (1).

 قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: مطرح وعبد الله ليسا بشيء.
 قال النسائي: علي بن يزيد متروك. وأما القاسم فقال أحد: منكر الحديث روى عن علي أعجيب. وما أراها إلا من قبل قاسم.

حديث في تحرم الزمار والطنبر


 قال المؤلف: هذا حديث صحيح فلما أخبر ابن عيسى (2) فكان يحيى بن معين يجهل أنه كذاب. وأما ابراهيم بن السبع فهال فصال الدارقطني: متروك الحديث.

حديث في الشطرنج

فيه عن وائلة وأبي هريرة. فأنا حديث وائلة:

(1) ص: بلغهم.
(2) سقط من ص: أخبره ابن عدي وذكر عنه الذيه.
(3) هو الخلفاء المستري احتج به أصحاب الصحاح قال الذيه: لم أر له حديثًا منكرا. وقال المطاب ما رأيت من تكلم فيه حجة كنا في الميزان (ص 127 - 137، ج 1).

782
أبانا ابن خيرون قال أنابانا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان قال نا ابن زهير قال نا محمد بن صالح العثيم قال نا محمد بن الحجاج قال نا خذام بن بيجي عن مكحول عن ولية بن الأسق (1) عن النبي ﷺ قال: إن الله عز وجل في كل يوم ثلاثمائة وستين نفرة لا ينظر فيها إلى صاحب الشام يعني الشطرنج.

(2) الكعبة أمّة إلهًا عن نفها: لعن الله من يلعب بها.


حديث في ذم الغناة

(1) أخبرنا ابن حبان في المجرحيين (ص 297، ج 2) وأوردوه الجهبي (ص 510، ج 3).

وقال في الص: أن الله عز وجل.

(2) أخبرنا ابن حبان في المجرحيين (ص 326، ج 3).

وفي المجرحيين: هذه الكعبة.

(3) قال الدارقطني في هامش المجرحيين: لا أعرف خذام بن بيجي. قلت: لم يذكره الجهبي في الميزان والمحافظ في اللفص.

783
أأخيرنا الكرخوي قال أأخيرنا الأزدي والغوري قال أنا ابن أبي الجراح قال أنا ابن محمّد قال نا الترمذي قال نا قتيبة(1) قال حدثنا بكر ابن مضر عن عبد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي امامة(2) عن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا القدراء ولا تشرون ولا تعلمون ولا خير في تجارة فيهن وثمنه حرام وفي مثل هذا انزلت هذه الآية (3) ومن الناس من يشترى هو الحديث ليضل عن سبيل الله.

أأخيرنا ابن الحسين قال أنا المذهب قال نا أحمد بن جعفر قال حديثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال أنا يزيد قال أنا فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي امامة(4) عن النبي ﷺ قال: إن الله عز وجل بعثني راحة وذهدي للعالمين وأمرني أن أحقق المزامير والكفارات يعني البرابط والمعازف والأوشنان التي كانت تعد في الجاهلية وأقسم بره بعزرته لا يشرب عبد من عبدي جرعة من خر إلا أسفينته(5) مكانا من حرم جهنم معدباً أو مغفوراً له، ولا يسبقه صبيا صغيرا إلا أسفينته(6) مكانا من حرم جهنم معدباً أو مغفوراً له، لا يدعها عبد من عبدي من خافئ إلا أسفينتها إياها من حظيرة القدس، ولا يحل بباهه ولا شرواه ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وأثاثهن حرام يعني للمغنيات.

أأخيرنا ابن بشران قال نا ابن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال نا صالح بن عبد الله الترمذي قال نا جعفر بن سليمان عن ليث بن أبي سلم عن عبد الرحمن بن سبطن عن عائشة(7) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى حرم

(1) ص: ابن قتيبة.
(2) أخرجه الترمذي (ص 259 ج 2) و(ص 161 ج 4) وابن ماجه (ص 158). وابن أبي حامم وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردوخة البهقي (ص 14 15) 5 اذ في الدير المثير (ص 159 ج 5).
(3) أخرجه أحمد (ص 257 ج 5) وفي المند: سبقيه.
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن مردوخة كما في الدير المثير (ص 159 ج 5).

784
القرية وبيعها وتعليمها والإستعاب إليها، ثم قرأ (فمن الناس من يشترى لنهو الحديث).

قال المؤلف: هذه الأحاديث ليس فيها شيء يصح، أما الأول فإن القاسم ليس بشيء. قال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المعتمدات.

ووقال أحد: هو منكر الحديث حدث عنه علي بن يزيد أعمجج وما أراها إلا من قبل القاسم. لأما الأفريقي فهو عبد الله بن زحز قال يحيى: ليس بشيء.

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأئم، قال وإذا اجتمع في حديث عبد الله بن زحز وعلي بن يزيد والقاسم لم يكن مثلك المخبر إلا ما عملته أديهم. لأما الحديث الثاني (1) فإن علي بن زيد قال فيه أحد ويجٍ ليس بشيء.

وقد أضيف إليه فرح بن فضالة قال ابن حبان: لا يحل الإحتجاج به. وأما القاسم فقد قدمنا فيه آنفاً. وأما الحديث الثالث فقد سبق في كتابنا أن ليس بين أيدي متروك قال ابن حبان: اختلط في آخر عهده فكان يقلل الأسانيذ ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات ما ليس من حديثه.

١٣١ - حدث آخر: أنبأنا إسحاق قال أنا ابن مسعدة قال أنا أبو عمرو الغارسي قال أخبرنا ابن عدي (2) قال أنا أبو يعلى قال أنا عباد بن موسى قال نا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة (3) قال:

(1) قال ابن كثير في التفسير (ص ٢٣٢، غ ٣) علي وشيخه والراوي عنه كلهم ضعفاء والله أعلم.

لكن قال ابن القارم في إغاثة اللطفان (ص ٢٥٨، غ ١): هذا الحديث وإن كان مداره علي عبيد الله بن زحز عن علي بن يزيد الأغلب عن القاسم فعليه الله، من زحز ثقة والمقدم ثقة وعلى ضعيف إلا أن الحديث شواهد ومتابع.

(2) ص: ابن عدي.

(3) أخبره ابن عدي في الكامل وله شاهد من حديث جابر وعبد الله بن سعد أبا حديث ابن مسعود فأخبره ابن أبي الدنيا في ذم الملاحي وأبو داود وفي استماد من لم يسر الصحيح أنه موقف راجع إغاثة اللطفان (ص ٢٣٤، غ ١) والتخريج (ص ٢٨٣، ج ٢) ولا حديث جابر أو إخريج البهيقي في الشعب كذا في الكثر (ص ١٠٩، غ ١٩).

٧٨٥
قال رسول الله ﷺ: إن الغناء ينثت التفاوت في القلب.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحمد: لا يساوي حديث عبد الرحمن.
شبيء حرفناه. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك.

حديث آخر: روى رجل من أهل حلب عن المبارك عن مالك.

ابن المندر عن أنس (1) عن النبي ﷺ قال: من جلس إلى قينة صب في أذنه.
الآنك يوم القيامة.
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث باطل.

حديث في السحر

(2) روى عمرو بن قيس عن أبي اسحاق السيبعي عن هيبة عن عبد الله ؛ عن النبي ﷺ.
قال: من أنى ساحراً فصدقه بما يقول فقد برى، مما أنزل على محمد ﷺ.

قال الدارقطني: وقفة جاعزة والموقوف الصواب (3).

حديث في ذم الغصب

(4) أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال حدثي.
أحمد بن محمد المظفر التميمي قال أنا أحمد بن موسى بن مردوبه قال حدثنا أبو حامد أحمد بن عيسى الخناف قال حدثنا أبو يوسف نا معاوية بن يحيى.
قال نا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن عمر (4) قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) آخره ابن عساكر ﮏ ﮏ (المختصر ص 265، ج 1) وابن ص OSI في إماليه كنز
العال (ص 1، ج 19).
(2) آخره أبو نعم ﮏ ﮏ (المختصر ص 265، ج 5).
(3) قال أبو نعم: رواه الثوري عن أبي اسحاق مثله ورواه علقمة وهام بن الحارث عن عبد الله.
موقوفاً.
(4) آخره الخليلي (ص 160، ج 5) والبيهقي في شعب الإمام مجزا في الجامع الصغير (ص 7،
ج 1).

786
انقوا الحجر الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ومعاوية بن يحيى ضعيف، وحسان لم يسمع من ابن عمر.

حديث في الستر على الخاطئ

1314 - أين قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا محمد
ابن عبد الله بن شهربان قال أخبرنا سلطن بن أحمد الطبراني قال نا وهب بن عبد
الله أبو بكر المجدب قال نا هيثم بن خالد قال نا أسحاق بن عيسى الطباوع قال
حدثنا خالد بن ياس م بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى من أخيه
عورة فسرها عليه دخل الجنة.

قال الطبراني انفرد به خالد بن ياس. وقال أحمد بن حنبل: خالد بن ياس
متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديث
بلا على التعبج.

حديث في انتفاع العبد بالذنب

1315 - أيذك أني عبد الوهاب قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال
أخبرنا يوسف بن أحمد قال نا العتيقي قال حدثنا يوسف بن يعقوب السمار قال
نا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي قال نا مضر بن نوح قال نا عبد العزيز بن
أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله لينفع العبد

(1) ص: عثمان.
(2) أخرجه الطيبي (ص 149، ج 13) والطبراني في الصغير (ص 125، ج 2).
(3) أخرجه العتيقي في الضعفاء، وذكر عنه الذهبي (ص 132، ج 4) ورواه أبو نعم في قبلية
(ص 169، ج 8) بلفظ: إن الله ليرفع، بدل لينفع. لكن ذكر عنه السيوطي في الجامع
الصغير (ص 72، ج 1) بلفظ: لينفع.

878
الذنب يذنه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ومضر (1) لا يعرف
قال العقيلي: وهذا الحديث غير محفوظ.

حديث في هجران أهل المعاصر

1316 - أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا
المحسن بن أبي بكر قال نا محمد بن جعفر بن محمد الأمدي قال نا أحمد بن
ناصح قال نا خالد بن عمرو قال نا العلاء بن المسب بن عمرو بن مرة عن أبي
عبيدة عن عبد الله بن مسعود (2) عن النبي ﷺ أنه قال: كان من قبلكم بني
إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهان الناهي تعزيراً وإذا كان من غد جلس
معه فوالله شاركه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى ذلك منهم ضرب
بقلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داؤد وعيسى ابن مريم قال: قال
رسول الله ﷺ : لتأنون بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي
المسيء فتأطرانون على الحق أطاراً، أو ليضرب الله قلوب بعضكم على بعض
ويلعنكم كنا لعنهم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحمد ويحيي: خالد بن عمرو كان
بكتب (3). وقال أحمد: ورأيته ليس بثقة يروي أحاديث بواطيل. وقال أبو علي
صالح بن محمد: كان يضع الحديث (4).

(1) قال أبو نعم: لم نكنه إلا من حديث مصدر. لكن قال المناوي في الغفز (ص 264، ج 2) :
وروى أبو نعم من طريق آخر فيه عبد الرحمن بن هارون وقد قالوا كان يكتب اهـ. قلت لم
أجد هذا الطريق في الخفيه ولهوم من المناوي رجح الله فان أبو نعم ذكر حديثاً آخر بعد
هذا من طريق عبد الرحمن بن هارون عن عبد العزيز بن أبي رواد والله أعلم.
(2) أخرجه الخليلي (ص 299، ج 8) وعبد بن حيدر، وأبو الشيخ والطبراني وابن مردوخة كما في
الدر المنثور (ص 300، ج 2).
(3) ص: يكلد.
(4) قلت: تابعه خالد بن عبد الله الطحان الواسطي كما ذكره أبو داود (ص 314، ج 4) لكن
قال: رواه أبو شهاب الخناطير عن العلاء عن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن ابن
حديث في ذكر ما إذا اجتنبه الإنسان دخل الجنة

1317 - أنبأنا زاهر بن طاهر قال أنبأنا أبو بكر البهقي قال نا أبو عبد الله الحاكم قال نا يحيى بن عبد العزيز (1) قال حدثني أبي قال سمعت موسى بن يحيى بن حاد يقول سمعت أبي يقول نا حيد بن الربع قال نا رواذ بن الجراح عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس (2) قال رسول الله ﷺ: من اجتنب أربعاً دخل الجنة: الفروج والدماء والأموال والشهرة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (3) فإنه حيد بن الربع كذاب قاله يحيى:

مسعود، ورواه المحاربي عن العلاء عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن
عبد الله، وحاصله أن المحاربي خلفه أبو شهاب لأنه ذكر بين العلاء وسلم، عبد الله بن عمرو
ابن مرة مكان عمرو بن مرة وخلفه حاند لأنه لم يذكر سالماً كذا في المتن. وقد أخرجه
الترمذي (ص 91، ج 2) وأحد (ص 491، ج 1) وأبو داود (ص 313، ج 4) وابن
ماجه (ص 298) من طريق عن علي بن قرزة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الترمذي:
هذا حديث حسن غيرب، وذكر أن بعضهم يقول عن أبي عبيدة عن أبي موسى وهو مفسر. قلت:
هو رواية سفيان الثوري عن علي بن بودية، كما أشار إليه الترمذي وأخرجه ابن ماجه (ص
298) وقال المندزي: إن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع. وله شاهد عن أبي موسى
عبد الظافر كنيا في الكنز (ص 48، ج 3) وقال الهفري في الزوائد (ص 369، ج 7):
رجاله رجال الصحيح. قلت: لعله من طريق خالد ابن عبيد الله الواسطي عن العلاء عن عمرو
ابن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى كذا ذكره ابن كثير في التفسير (ص 83، ج 1) والله
أعلم.

(1) ص: العري.
(2) أخرجه البزار كنيا في الجامع الصغير (ص 158، ج 2) وأودؤده الذهبي (ص 55، ج 3).
(3) رمز السيوطي لهمسة ولكن تقفه المناوي في الغضب (ص 18، ج 6) قال الهفري (ص
393، ج 7): فيه رواذ بن الجراح قال ابن معين وغيره يغلط في حديث سفيان دون غيره.
قال الهفري: وهذا من حديثه عن سفيان. وعد في الميزان هذا من مناهكر رواة وفي وقال
ابن الجوزي حديث لا يصح انتهى.

789
حديث في تفقد التوبة عند كل [خطيئة](1)

١٣١٨ - أنا القراظ قال أنا أحمد بن علي الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن شهير قال أخبرنا سلیمان بن أحمد الطبراني قال حديثا أحد بن حام السامری قال نا عبد الأعلى بن حاد قال نا يعقوب بن اسحااق الحضرمي قال نا سعيد بن خالد الخزاعی عن محمد بن المنکدر عن جابر(2) قال: قال رسول الله ﷺ: المؤمن واه رافعٌ، فالسیم من هلك على رقعة.

قال سلیمان: لم يروه عن ابن المنکدر إلا سعيد بن خالد، قال البخاری: فيه

نظر.

١٣١٩ - حديث آخر: أنبان الشاپری قال أنبان العشاری قال نا الدارقطنی قال نا الحسن بن أحمد الرهاوي قال نا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسلم قال نا محمد بن سلیمان بن أبي داود قال نا الأوزاعی عن يحيی بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هریة قال: قال النبي ﷺ: خبر أمی من شهد أن لا إله إلا الله، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وإن شرآر أمتی الذین ولدوا في النعيم وغذوا في النعيم هم ألوان الطعام وألوان الشراب، وإذا تكلموا تشدقا ویل للجريان أذیالا.

قال المؤلف: تفرد به محمد بن سلیمان قال أبو حامی الرازي: هو منکر الحديث.

حديث في إحباط الذنوب إذا كان قبله وبعدها خير

١٣٢ - أنبان ابن خیرون قال أنبان الجوهری عن الدارقطنی عن أبي حامی بن حبان قال نا الحسن بن سفیان قال نا عمر بن يزید السبئی قال نا مبشر ابن سهیل قال: نا تمام بن نجیج عن الحسن عن ابن(3) بن مالک قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) الزیدة من المنصوح. (2) أخرجه الخطیب (ص: ١١١، ج: ٤). (3) قد سبقوه هذا الحديث رقم ٨: قلیراجإلیه.
الله ﻰﻠﻪ: ما من حافظين يرفعون إلى الله ﻰﻠﻪ عز وجل ما حفظوا، يرى الله ﻰﻠﻪ عز وجل
في أول الصحبة خيراً. وفي آخرها إلا قال للملائكة: أشهدك أنني قد غفرت
لعمدي ما بين طرفين الصحبة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﻰﻠﻪ ﻰ وسلم. قال ابن حبان: حمام.
منكر الحديث جداً يروي أشياء موضوعة عن الثقاب كأنه المتعبد لها.

حديث في أن المتقي يعادي من العقوبة والمعزجات

عبر ١٣٢٦ - أنبيانا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباكلاني قال نا البرقاني قال نا
الدارقطني قال روى عبد السلام بن حرب عن محمد بن واسع عن نهار(١) العبد
عن أبي سعيد عن النبي ﻰ وسلم. قال: يقول الله ﻰﻠﻪ عز وجل لو أن عابدي أطاعوني
لأتفرج عليهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت
الرعد(٢).

قال الدارقطني: الحديث غير ثابت(٣).

حديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

عبر ١٣٢٢ - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا
أبو منصور محمد بن أحمد بن شبيب الروياني قال أنا أبو سعد اساعيل بن أحمد
ابن إبراهيم الجرخاني قال أخبرنا محمد بن علي السهباي قال أخبرنا أحمد بن حازم
الغفاري قال نا اساعيل بن ابن قال نا سلام بن سليمان المدايي عن أبي اسحاق
قال خرجت مع زيد بن أرقم(٤) إلى الجامع فرأي رجلياً بينها شحنة فوى:

(١) ص: العيد.
(٢) كذا في ص. ولهما: ابن ناه وهو شهير بن ناه والله أعلم.
(٣) ص: بموت الدعاء.
(٤) ورواه أحمد (ص: ٣٥٩، ج: ٢) عن الطيالي عن صدقة بن موسى بن محمود بن واسع عن شبر
عن أبي هريرة. واسناده حسن.
(٥) أخرجه الخطيب (ص: ٣٠، ج: ٦) وأورده الذهبي (ص: ١٦٦، ج: ١) والمتقي في كتبه.

٧٩١
حتى حجز بينها ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن التارك الأمر بالمعروف والنفي عن المنكر ليس مؤمناً بالقرآن ولا بي.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال النسائي والدارقطني: سلام بن سلیمان واسعيل بن ابان كلاهما متروك.

حديث في أنه لا قود إلا بالسيف

۱۰۳۳ - أنبنا اسیعیل بن أحمد قال آخرنا اسیعیل بن مسعدة قال:
أخیرنا حزرة بن يسیف قال أنا ابن علی قال حدثنا عمر(۱) بن سنان قال نا ابن مصیف قال نا بقیة قال حدثني سلیمان عن الزهری عن أبي سلیمة عن أبي هریرة(۲)
قال: قال رسول الله ﷺ: لا قود إلا بالسيف.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح وسیلیان هو ابن أرقم قال أحمد بن حنبل:
ليس بشيء لا يروي عنه الحديث. وقال يحيى: لا يساري فلساً. وقال النسائي:
وأبو داود والدارقطني: متروك(۳).

حديث فيا يقطع به السارق

۱۰۳۴ - أنا محمد بن ناصر قال أنا محمد بن أحمد بن عبد الرزاق قال أنا أبو بكر بن الأخضر قال نا ابن شاهین قال نا الباغندی قال نا عمر بن شیبہ قال نا [مسلم بن قتيبة ثنا](۴) زفر بن الهذیل قال نا حجاج بن أرطاط عن عمرو بن

(۱) في البیهتی: عمرو بن سنان.
(۲) آخره ابن علی ومن طريقه البیهتی في السن (۱۳۶، ج ۸) وأورده الذهبي (۱۹۶، ج ۲).
(۳) قال البیهتی: كذا قال عن أبي سلامة ورواه غيره عن بقیة فقال عن سعید بن المسب. قلت: أخرجه من طريقه البیهتی أيضاً، والدارقطنی (۸۸، ج ۳) وله شواهد لكن لا تعلم عن تلامیذ البیهتی (۳۳۷) ونصب الرابیة (۳۴۱، ج ۴) وفیض القدر (۳۶، ج۶).
(۴) الزيادة من النسخ والتي نسخ.
حديث في أنه لا يقطع خائن
فيه عن ابن عباس وفاضل. أما حديث ابن عباس:


قال المؤلف: زمعة بن صالح قد ضعفه أحمد ويحيى والفلس.

١٣١٦ - وأما حديث جابر: وأنا القراز قال أخبرنا أحمد بن علي الخطب.

قال آخر في الحسن بن علي العمري قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن المربيان قال نا أحمد بن الحباب قال نا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج قال نا أبو الزبير عن جابر (٥): أن النبي ﷺ قال: لا يقطع

(١) ذكره المؤلف في معرفة الناسخ والمنسوخ (ص ١١٣، ج ٣) ورواه أحمد (ص ٢٠٤، ج ٢) عن
نصر عن المجاج به وراجع نصب الراية (ص ٣٥٩، ج ٣).
(٢) ص: متروجون.
(٣) ص: المفضل.
(٤) أخرجه الخطب (ص ٣٤٢، ج ٤).
(٥) أخرجه الخطب (ص ٢٥٦، ج ١) وأبو داود (ص ٢٣٨، ج ٤) والنسائي (ص ٢٥٨، ج ٢) والحاكا والمبهقي (ص ٢٧٩، ج ٨) وأحمد (ص ٣٨٠، ج ٣) والدارمي ص ١٧٥، ج ٣) وأبو حبان وعبد الرؤف في الجامع كذا في الكنز (ص ٣٤٦، ج ٥) والتفصيلي (ص ٣٥٦).
حديث في حد الأمة إذا زنت

1327 - أنا محمد بن ناصر قال أنا أبو منصور بن عبد الزواق قال أخبرنا أبو بكر بن الأخضر قال نا ابن شاهين قال نا يحيى بن محمد بن صاعد قال نا عبد الله بن عمران العابدي قال نا سفيان بن عبيب بن حدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ليس على الأمة حد حتى تحسن.

قال ابن شاهين: قد قيل أن هذا الحديث موقف على ابن عباس (2) ولا نعلم أحداً جوده غير عبد الله بن عمران (3).

(1) قلت: وأخرج الخطيب (ص 135، ج 9) وابن حبان من حديث النوري عن أبي الزبير وفنه ذكر الخائن والله أعلم وراجع الكلام عليه نصب الراية (ص 364، ج 3) والتلميذ (ص 356) والعون والتحفة والحاصل أنه حين صحح كنا قال الترمذي.

(2) هو قول أبي حاتم وأبي زرعة كنا في العلل لابن أبي حاتم (ص 450، ج 1) وأحمد وأبي داود والنسائي أيضاً.

(3) ذكره المؤلف بهذا الطريق في الناسخ والمستور (ص 115).

(4) أخرج الهبشي (ص 243، ج 8) وعبد الزواق (ص 397، ج 7).

(5) عبد الله بن عمران العابدي صدوق كنا في التقرير (ص 280) وقال ابن حبان في الثقات: يخطي، ويجابه. كنا في التهذيب (ص 343، ج 5) قلت: وقد خالفه من هو أوثق منه فذكره موقفاً وهو الصحيح كنا قال المؤلف.

794
حديث في أنه لا يقاد إلا ابن أبيه
[أبو]
1328 - أنا الكروخى قال أخبرنا الأزدي والغربي قال نا ابن [أبي]
المجراح قال نا المحيوي قال نا الترمذي قال نا علي بن حجر(1) قال نا سامع بن عياش قال حدثني المشى بن الصباح عن عمرو بن شبيب عن أبيه عن جده عن سرقة بن مالك بن جعفر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الإبن من أبيه.

(1) أخرجه الترمذي (ص 327، ج 2) والدارقطني (ص 142، ج 3).
(2) قال الترمذي: لا نعرفه من حديث سرقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده صحيح و فيه اضطراب. إنه له ملحقاً. وقد رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي (ص 399، ج 8) وأحمد بعده، ومع ذلك أنه متشابه بحيث أنه رواه عن عمرو بن شبيب عن سرقة وقيل بلا واسطة. راجع للتفسير الزيلعي (ص 350، ج 4) والتنقيح (ص 336).
كتاب الزهد

حديث في ذم من كانت الدنيا همه

۱۳۲۹- أنساب ستيل بن أحمد بن أسد مسعدة قال أنا حمزة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا الفضل بن عبد الله بن خلدة قال أنا سفيان بن وكيع قال أنا المحارج بن ستييل بن مسلم عن الحسن ونثادة عن أنس(١) قال:
 قال رسول الله ﷺ: إذا كانت الآخرة همه كف الله عليه ضعفته وجعل غناه في قلبه، وإذا كانت الدنيا همه ونثالة وطلبه أفسى الله عليه ضعفته وجعل الفقر بين عينيه ولا يسي إلی فقيراً ولا يصح إلی فقيراً.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن المدني: لا يكتب حديث ستييل
ابن مسلم. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال المؤلف: وقد روي نحو هذا
داود(٢) عن همام عن قتادة قال ابن حبان: وداود كان يضع الحديث على الثقات.

حديث في أن الدنيا ملعونة

۱۳۲۰- أنسا بن الحربي قال أنسا بن العشار قال نا الدارقطني قال نا
الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد قال نا سلمة بن أحمد بن مجشيع قال نا خالد بن
يزيد قال نا سفيان الثوري عن عطاء بن مرة بن عبد الله بن ضمره عن أبي

(١) رواه البزار نحوه كذا في الزوائد (ص ۱۴۷، ج ۱۰) وراجع السلسلة الصحيحة (رقم ۹۴۹)
(۲) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ۱۹۱، ج ۱)
هبرة

قال: قال رسول الله ﷺ: الدنيا مملوكة ومملوكون ما فيها إلا ذكر الله

أو عالم ومقام.

 قال المؤلف: تفرد به خالد بن يزيد العدووي قال ابن عدي: لا يتابع على

حديثه.

1331 - طريق آخر: أنا محمد بن ناصر قال أنا أبو الغنائم أبي النرسى

قال نا علي بن الحسن قال حدثنا عبيد الله بن محمد الحوشي.

قال محمد بن هارون قال نا محمد بن حيدر قال حدثنا مهريان بن أبي عمر قال نا سفيان الثوري

عن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: الدنيا مملوكة ومملوكون ما

فيها إلا ما كان منها الله عز وجل.

قال المؤلف: هذا الحديث مرسلاً كذالك رواه مهريان، وقد رواه أبو عامر

العثقي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر. قال الدارقطني: وكلا

الطريقيين غير محفوظ.

حديث في مدح الدنيا إذا تزود منها

1332 - أنبنا عبد الوهاب قال: أخبرنا محمد بن المظفر قال أنا العثقي

قال أنا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال حدثنا أحد بن يحيى الحلواني قال نا

يحيى بن أيوب المقابري قال نا عبد الجزبار بن وهب قال نا سعد بن طارق عن

(1) قلت: رواه ابن ماجة (ص 212) والترمذي (ص 262، ج 2) والبيهقي بسناد آخر عن

عطاء عن عبد الله عن أبي هريرة، وسنادات حسن كيا في الترغيب (ص 174، ج 4) وذكره

الدارقطني في العلل أيضاً (ص 319، ج 1، ق 2).

(2) أبو الغنائم بن أمسري. والصواب ما أنبنته راجع لترجمته النذيرة (ص 1360) والعبير (ص

22، ج 4).

(3) ص: الحوشي.

(4) رواه أحمد في الزهد (ص 28) عن يحيى عن سفيان عن ابن المكندر مرفوعاً.

(5) أخرج أبو نعم في الحلية (ص 157، ج 3) وقال أبو نعم: غريب من حديث محمّد الثوري

تفرد به عبد الله بن الجراح.

797
أبوه(1) قال: قال رسول الله ﷺ: نعمت الدار الدنيا لم تزود منها لآخره ما يرضي به ربه ونصقت الدار الدنيا لمن صرعته عن آخره، وقررت به عن رضى ربه، فإذا قال العبد قب السباق أن الدين قالت الدنيا قبض الله أعنصان للرب.
قال المصدر: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وإما يري نحو هذا الكلام عن علي عليه السلام وعبد الحبار مجهول والحديث غير محفوظ(3).

حديث في فتنة المال

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ: قال العقيلي: ليس له أصل من وجه يثبت.

حديث فيا يكفي من الدنيا


(1) آخره العقيلي في ترجمة عبد الحبار وذكر عنه الذهبي (ص 535 ج 2).
(2) وهو قول العقيلي أيضاً.
(3) آخره العقيلي في ترجمة علي. وله شاهد صحيح من حديث كعب بن عبيض عند الترمذي (ص 267 ج 2) والحاكم (ص 318 ج 4) ووقام في فوائد (ص 173 ق) وابن حبان.
(4) آخره أحمد في المسند (ص 876 ج 1) وفي الزهاد (ص 21) والترمذي (ص 367 ج 3) والحاكم (ص 316 ج 4) وأبو نعم في الخليفة (ص 71 ج 1) وفي أخبار أصحابه (ص 354 ج 1).

798
قال: كل شيء سوى ظل بيت وجلف الخنز وثوب يواري عورته والماء فا فضل عن هذا فليس لابن آدم فيهن حق.

قال المؤلف: وفي رواية أحد: كل شيء فضل عن ابن آدم من جلف الخنز وثوب يواري سوته وبيت يكنته وما سوى ذلك فهو يحاسب به يوم القيامة.

وهذا حديث لا يصح(1) عن رسول الله ﷺ، وحريث قد ضعفه الساجي. وقال الدارقطني: وهم حريث في هذا والصواب عن الحسن عن حران عن بعض أهل الكتاب(2). وقال المؤلف قلت: وقد رواه جوهر عن الضحاك عن رسول الله ﷺ مرسلا، وجوهر ليس بشيء. وروى عن من كلامه(3) والأصل ما قاله الدارقطني.

حديث في الرزق يطلب صاحبه

١٣٥٥ - أتبينا ابن ناصر قال: أنا أبو غالب الباقلاني قال: أنا أنا الدارقطني قال روى هاشم بن خالد عن الوليد بن عبيد الرحمن بن ريحان بن يزيد(4) بن جابر عن اسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء(5) قال: قال رسول الله ﷺ.


(2) هكنا قال وقح راجع التهذيب.

(3) كذا في ص.

(4) ص: زيد.

(5) أخرج出现了attributed_to in the الكبير والبارث كا في الروائد(ص ٢٣، ج ٤) والخطاب في موضوع(ص ٣٥٨، ج ١)، وأبو نعم في الفيلق(ص ٣٧، ج ٦) والنهائي في تاريخ جرخان(ص ٣٧١) والدارقطني في الصلح(ص ٤٨٤، جزء ١، ج ٢، ق) وأبو عدي والشبهامي في الشبه وأبو الشيخ في الديوان والعسكري كا في الفيلق(ص ٣٤٢، ج ٤).
حديث في الإعراس عن أمور الدنيا

1336 - أنبأنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة. قال أخبرنا خزيمة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قلنا نأبو يعني قلنا حدثنا اسحاق بن أياسriel قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة: عن حيد الشامي عن سفيان المبنى عن ثوبان. قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من فاطمة. قال: وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة. 

فقدم من غزاة له وقد علقت مسحاً أو ستراً على بابها وحملت الحسن والحسين قلبين من فضة. قدم فلم يدخل فتكون أن يبدي أو رأى فهبت الكسر وفكت القلبين عن الصبيين. وقطعته بينها. فانطلق إلى رسول الله ﷺ وها يبيكين. فأخذوه منها وقال: يا ثوبان. إنهذ يذهب بهذا إلى فلان. أهل بيت المدينة إن هؤلاء أهل ببي أكره أن يأكلوا طيبتهم في حياتهم الدنيا ثم اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار من عاج.


حديث في الحرب من الناس

1337 - أن القرآن قال أنا أحمد بن علي قال: نأبو عبد الملك بن محمد الواعظ. قال أخبرنا أحد بن الفضل بن العباس بن خزيمة قال: نأبو محمد بن الويلد بن ابان.

(1) وقال البيهقي أيضاً: وقته أصبه من رففه. وقال ابن عدي: هو بهذا الاستناد باطل. كما في البخاري. لكن قال الهيثمي في الزوايد: رجالة نفقات. والله أعلم.

(2) ص: محمد بن حجاج. (3) أخرجه أبو داود (ص 140، ج 4).

(4) (5) الزيداء من أبي داود.

٨٠٠

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن حبان: هاني.

ابن المتوكل كثرت المناكير في روايته ولا يجوز الإحتجاج به.

حديث في الإنقطع إلى الله عز وجل


قال الطبراني تفرد به ابراهيم. وقد قدح فيه أبو حاتم الرازي.

1329 - حديث آخر في ذلك: أنبأنا سعيل بن أحمد قال أنا سعيل بن مسعدة قال أنا حرة قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا جعفر بن أحمد بن بيان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفيف قال نا ابن حبيب عن

[1] أخرجه الخطب (ص 322، ج 3) وأبوهد الذهبي في الميزان (ص 291، ج 4) والزيداء ما بين القوسيين من البغدادي.

801
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان المسجد بيته والقرآن حديثه وأصر بأخته تكفلت له بالجنة الفردوس يوم القيامة.

قال ابن عدي: جعفر بن أحمد كان يضع الحديث وضع بهذا الإسناد بضعة وعشرين حديثًا.

۱۳۴۰ - قال ابن عدي: ونا يوسف بن عاصم قال: نا أبو الربع الزهراني قال نا سلام الطويل عن زيد عن معاوية بن قرة عن معقل بن (۱) يسار قال: قال رسول الله ﷺ: "إني ربك عز وجل يقول: "يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أما لا قلبك غني، وأملاً يدق زقًا، يا ابن آدم لا تتباعد مني فأما لا قلبك فقرأ وأملاً يدق شغلاً.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: سلام وزيد العملي ليسا بشيء.

حديث في حسن التدبير للمؤمن


قال المؤلف: تفرد به صالح قال الدارقطني: هو متروك.

(۱) أخرج به الحاكم (ص ۳۲۶، ج ۴) من طريق حفص بن عمر الحوضي ننا سلام بن أبي مطيع ننا معاوية بن قرة عن معقل به وقال: صحيح الاستاذ ووافقه الدهش.

(۲) ص: سار.
حديث في اختيار الله للزاهد

1342 - قال الدارقطني: روى عبد الله بن محمد بن المغيرة عن مالك بن مغول عن عمرو بن مرة عن عبيدة قال قلنا لرسول الله ﷺ لما نزلت {فمن يزيد الله أن يهدبه يشرح صدره للإسلام} وكيف ذلك؟ قال: يدخل النور فيه فنفس له، فقال وما علامة ذلك؟ قال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود، والإستعداد للموت قبل نزوله.

قال: تفرد به عبد الله وروي من طرق كلها وهم وهو الصواب عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عن النبي ﷺ كذلك قاله الثوري (1)،وابن المسور متروك.

حديث في استراحة الزاهد

1343 - أنا إسحاق بن أحمد بن جميل بن مسعدة، قال أنا حزرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي، قال نا موسى بن عيسى، قال حدثنا صهيب بن محمد بن عباد، قال ابني يحيى بن محمد العبدي، عن الأشعث بن براز، عن علي بن زيد عن سعيد بن المسبب، عن أبي هريرة (2)، أن النبي ﷺ قال: الزهادة في الدنيا يربح القلب والبدن.

(1) أخرجت ابن طاهر المقدسي في صفوة التصوف (ص 176-167) وابن جرير (ص 37-38). 
(2) أخرج أصدر الظاهرة في الأوسط وابن عدي والبهقي في الشعاب كما في الجامع الصغير (ص 27-28).
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال أحد: علي بن زيد ليس بشيء. قال يحيى: علي وأشعث ليسا بشيء.(1)

حديث في ثواب الفقير العائل

١٣٤٤ - أخبرنا أبو منصور الفراز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا بشري بن عبد الله قال [تاء] أبو حفص عمر بن علي الكاتب قال أنا أبو عبد الله بن عمير قال نا همام بن الوليد بن شجاع قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أنا سلمة بن علي على عبد الرحمن بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسب عن أبي سعيد الخدري(2) قال: قال رسول الله ﷺ: من قل ماله وكثر عياله وحسن صلاته ولم يعت المسلمين جاء يوم القيامة وهو معي كهاتين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحد: عبد الرحمن بن يزيد ضعيف.

وقال النسائي: متروك.

حديث في كتاب الفقر

١٣٤٥ - أنا يحيى بن علي المديني(3) قال نا أبو بكر محمد بن علي الخياط قال أخبرنا الحسن بن الحسين بن حك quân قال أنا أبو الحسن علي بن محمد بن اسحاق الطرطوسي قال نا أبو الحسن راجح بن الحسين قال نا يحيى بن معين عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب عن عمرو(4) قال: سمعت رسول ﷺ.

(1) قال الهيثمي في الرواية (ص ٣١٦، ج ٢٨، ج ١٠) أشاعت بن نزار لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم قلت: هو أشاعت بن نزار ذكره الذهبي في الميزان (ص ٣٦٢، ج ١) والحافظ في اللسان (ص ٤٥٤، ج ١) وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. ومن هنا يعلم خط قول المتفري في الترغيب (ص ١٥٧، ج ٤): بآن استاده متقارب.

(2) أخرجه الخطيب (ص ٣٥٩، ج ١١) في ترجمة عمر بن علي.

(3) ص: المدني.

(4) أخرجه ابن عساكر كنا في الجامع الصغير (ص ٧٩، ج ٢).
حديث في أن الفقر كاد يكون كفراً ١٣٤٦

أخرنا محمد بن عبد الباقٍ، قال أنا حدٌّ بن أحد الحداد.
قال أنا أبو نعم الحافظ، قال أنا فاروق الخطيبي، قال أنا أبو مسلم الكشي، قال أنا أبو عاصم التميمي.
قال أنا أبو نعم: أنا أبو محمد بن حبان قال أنا عباس بن أحمد السامي.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح إلا عن رسول الله ﷺ، وزيد الرقاشي لا يعول على ما يروي، قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن زيد الرقاشي.

حديث في القناعة بالسيير ١٣٤٧

أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشاري، قال أنا أحد بن محمد بن عمار.
قال أنا عبد الله بن شبيب قال أنا سهقان بن محمد الغفوي، قال حدثنا مجيد بن

(١) سقط الكلام من الناس. وقال المناوي في الفيض (ص ٤٦٤، ج ٤): وقال ابن الجوزي:
حديث لا يصح وفيه راجح بن الحسين يجهل انتهى. قلت: لم أجد ترجحته والله أعلم.
(٢) ص: أحمد.
(٣) آخره أبو نعم في الجلية (٣٥ ـ ٩، ج ٣، ص ٤٥٣، ج ٨) وفي أخبار إصبهان (٣٩٠، ج ١)، أبو مسلم الكشي، والبيبسي في الشعيب (٣٢٨، ق) وأورده الذهبي في الميزان (٣٤٤، ج ١)، والعرائقي في المغني (١٨٤، ج ٣).
(٤) وقال السحاوي في المقاصد الحسنة (٣١١) طرقة كله ضعيفة. وقال العراقي في المغني: يزيد ضعيف ورواه الطبري في الأوسط من وجه آخر بلغه كاتد الحاجة أن تكون كفرًا وفيه ضعيف أيضًا انتهى. وقال الهشمي في الزرائد (٣٨٧، ج ٨): فيه - أي في استاد الطبري - عمر بن عثمان الكلابي، وأثناء ابن حبان وهو متروك.

٨٠٥
مسلم أنه سمع علي بن حسين يحدث عن أبيه عن علي(1) قال: قال رسول الله ﷺ: من ضي من الله بالقليل من الزوق ضي الله عنه بالقليل من العمل، وانتظار الفرح عبادة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال ابن عدي: حدث عبد الله بن شبيب بأحاديث مناكر وكان فضلك الرازي يقول: يجل ضرب عنيه(2).

حديث في الإقناع باليسير

١٣٤٨ - أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال حدثنا البرقائي وقال لنا الدارقطني قال روى عبيد بن عمير عن عبد العزيز بن روم عن عروة عن عائشة(3) قالت: قال رسول الله ﷺ: أدع(1) الله أن يزوجنك(1) في الحين فقال: لا تعمي طعاماً لشهر ولا تضع(1) ثوباً حتى توقعه.

قال الدارقطني: خالد بن مشتر بن أسعيل فرواه عن عروة عن عائشة مرسلاً وهو الصحيح ولا يثبت(1).

(1) أخرجه البيهقي في الشعيب، في الجامع الصغير (ص ١٧١، ج ٢) وابن أبي الدنيا في الفرخ.
(2) وقال المناوي في الفيدي (ص ١٢٧، ج ٦) وفيه انساح بن محمد الهمري أوردته الذهبي في الضعفاء، وقال النساوي: ليس بلحة. ورواه أبو داود وتركه الدارقطني، وقال أبو حامد: صدوق لقن لذهاب بهم. وقال مرة: يضطرب. وقال الحافظ العراقي: رويتاه في ألفي المحامي، باستد ضعيف من حديث علي ومن طريق المحامي رواه في مسند الفروخ في النهى.
(3) أخرجه الدارقطني في الفيل (ص ٧٤، ج ٥).
(4) ص: ادعوا. (5) ص: ولا برقف.
(6) ص: ولا ضع.
(7) وقد رواه الترمذي (ص ٨٨، ج ٣) والحاكم والبيهقي وأبو نعم في أخبار أصحابه (ص ٨٩، ج ١) من طريق صالح بن حسان عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلغت: إن ارتدت اللحوق في فليك في الدنيا كذد الراكون والباك، وبهالة الأغنية، ولا تستخلقي ثوباً حتى توقعه. =

٨٠٦
قال الدارقطني: وروى هناد عن قبيصة عن الثوري عن العلاء بن خالد عن شقيق عبد الله (1) عن النبي ﷺ: قال: إذا ما افترض الله عليك تكمن من أعبده وانتسب ما حرم الله عليك تكمن من أورع الناس. وأرض بما قسم الله لك تكمن من أعنى الناس.

قال الدارقطني: رفعه وهم الصحيح أنه من قول ابن مسعود.

حديث في اختلاف الناس في الأعيال

135 - أنا عبد الأول بن عيسى قال أنا الفضيل بن يحيى قال أنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال ناس مسأله بن العباس قال نأحمد بن ملاعب قال أنا أبو غسان قال مسلم بن حفص قال سمعت الركن الفوارقي قال حدثني عمري عن خرزم بن فاتك (2) عن النبي ﷺ: قال: الناس أربعة والأعيال ستة. فالأعمال موجبتان ومثل مثل وعشرة أضعاف وسع مائة. فموجبان من مات مؤمناً وجبت له الجنة، ومن مات كافراً وجبت له النار، ومثل مثل العبد يهم هم سنة يكتب له حسنة، والعبد يعمل بالسيرة فيجزى بمثلاها، والعمل يعمل جمئة فتضااعف له عشر أمثالها، والعبد ينفق النهقة في سبيل الله فيضااعف له تسع مائة ضعف. والناس أربعة فموسع عليه في الدنيا مفتول عليه في الآخرة، ومفتول عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة، وموسع عليه في الدنيا والآخرة، وشقي [ في الدنيا وشقي ] في الآخرة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ويثبت المهم به الركنين (3).

(1) أخرجه ابن عدي كا في الجامع الصغير (ص 131، ج 1).
(2) أخرج أبو نعم في الخليل (ص 34، ج 9).
(3) قلت: هذا من أوجه ابن إنجوزي رجل الله فان الذي قلله جربير كان مغداً فهو ركن بن عبد الإعلى كا في الميزان والسند وأما هذا فهو ركن بن الربع الفوارقي من رجال السنن نقة من الرابعة كا في التقريب.

807
قال جرير: لم يكن من يؤخذ عنه الحديث كان عريفاً وكان مغفلاً. وقال
المؤلف: وقد روى بعض هذا الحديث من طريق آخر.

1351 - أنا موهوب بن أحمد قال أنا علي بن أحمد بن البسري قال
أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المخلص قال ناجب بن الوليد بن سفيان قال حدثنا
انس بن عياض قال نزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله ﷺ: الناس أربعة: تقي غني وهو ميسور عليه في الدنيا،
ووافج مرضع وحارب مابذ في الدنيا والآخرة.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ويزة بن عياض كذبه مالك وغيره وقال
النسائي: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء.

حديث في حجة الله تعالى للزاهاي

1352 - أنا هبة الله بن أحمد الخريري قال أنا أبو طالب محمد بن علي
العشاري قال: ناهج الحسن بن سمعون قال حدثنا محمد بن الفتحي الفلاس قال
قد خبرنا أحمد بن عبد بن ناصر قال ناجب بن عمرو قال نا سفيان الثوري عن
أبي حازم عن سهل بن سعد (1) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ وقال يا رسول الله
مرني بعمل إذا عملته أحبي الله وأحبني الناس فقال له: إزهد في الدنيا يحكم
الله وأرزق فيا في أيدي الناس يحكم الناس.
قال العقلي: ليس هذا الحديث أصل من (1) حديث الثوري والمشهور به خالد

(1) أخرجه العقلي في ترجمة خالد وابن ماجه (ص 311) والخاكم (ص 313، ج 3) وأبو نعم
في الحلية (ص 136، ج 7) وأخياب إحسان (ص 245، ج 2) وطبراني والبيهقي في
الشيب، وابن حبان في روضة العقلاء (ص 148) وأورده الذهبي في الميزان (ص 335، ج 6)

(2) قلت: حسن الرخمي وصححب الحاكم واعتر به السيوطي فرمز لصحابته في الجامع الصغير (ص
381، ج 1) لكن قال المناوي في الفيض (ص 841، ج 1): كأنما شعر بتشنج الذهبي
فهناك لى خالد بن عمرو وضاع محمد بن كثير ضعفه أحمد بن. قلت: حسن الرخمي أيضاً
في أمانه والمزوي في كتاب الإذكار وعدد أحمد الثلاثين التي عليهم مدار الإسلام وراجع
السند: رابنات (ص 336، ج 7) والمقاصرلمة (ص 52).

808
وتابعه محمد بن كثير الصنعاني فلعله أخذ عنه ودلهه، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن خالد (بن) عمر الفجري فقال: ليس بثقة يروي أحاديث باطل. وقال يجبي: ليس حديثه شيء.

حديث في أجر من يرى الشهوات ولا يقدر عليها

١٣٥٣ـ أنا محمد بن ناصر قال أنا أحد بن الحسين بن قريش قال نا إبراهيم بن عمر البرمكي قال نا أبو بكر محمد بن سهيل الوراق قال نا محمد بن عثمان بن ثابت قال حدثنا الحسين بن السميدع الابنطاكى قال نا خالد بن عبد السلام (١) قال نا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك قال: جاء ثلاثة نفر من أصحاب النبي ﷺ فقالوا: يا رسول الله إننا نغر بهذه الأسواق فنتظرون إلى هذهالفوائد فنشتهرنا وليس معنا ما نشترى به فهل لنا في ذلك من أجر؟ فقال ﷺ: وهل الأجر إلا في ذلك.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح. أما عبد الله (٢) بن موهب فقال يحيى ضعيف(٣) وأما الفضل فقال ابن عدي: له أحاديث منكرة وعممتها لا يتابع عليها. وقال أبو حامد الرازي: مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.

حديث في ذم البنيان

١٣٥٤ـ أنبنا زاهير بن طاهر قال أنبنا أحد بن الحسين البيهقي قال أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكى قال نا محمد بن إبراهيم الراشدي قال نا إبراهيم ابن محمد بن عبد الله العلوي قال حدثني عمي علي بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله بقاعة تسمى المنعقات إذا كسب الرجل المال من حرام سلط.(٤)

(١) أخرجه الطيباري في كتاب الزوانيد (ص ٢٨٨، ج ١٠).
(٢) ص: عبد الله.
(٣) ص: عبد الله.
(٤) بل قال يحيى: لا أعرفه وروته غيره كما في الميزان (ص ٥١١، ج ٣).

٨٠٩
لا يمكنني قراءة النص العربي المكتوب بالخط العربي. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في شيء آخر، فلا تتردد في طرحه.
يقول: يا أبا الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تواضع الله رفعه الله والد. وقال: انعشت رفعك الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكرب خفظه الله، وقال: اخساً خفضك الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى يكون أهون عليهم من كتاب.

قال الخطيب: غريب من حديث الثوري تفرد به سعيد بن سلام عنه. قال:

أحد: سعيد بن سلام كذاب. وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.


قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ومدار طريقه (4) على علي بن زيد قال: أحمد ويجي: ليس بييء. وقال حداد بن زيد: كان يقلب

_____________________________
(1) أخرج العقيلي في الضعفاء والبهيقي في الشعب كما في المغني (ص 331، ج 3).
(2) كذا في ص. وقد سقط منه واسطنب والله أعلم.
(3) أخرج العقيلي وقال المخلص في الزوائد (ص 32، ج 8): استاده حسن. والبهيقي في الشعب كما في المغني (ص 331، ج 3).
(4) قلت: وطريق أبو هريرة أخرجه البزار أيضًا قال المَيَسُوم في الزوائد (ص 33، ج 8): استاده حسن وقال العراقي: كلاهما ضعيف. والله أعلم.
الحاديث. وذكر شعبة أنه اختلط. وقال الدارقطني: وقد رواه علي بن زيد عن 
سعيد بن المسبح قوله، قال: وليس يثبت الحديث.

1360 - حديث آخر في ذلك: أن أنس بن عبيد بن نافع، قال: أخبرني
الباقلاة قال نا البرقائي قال نا الدارقطني، قال: روى الفرات بن خالد عن مسعود 
عن سعيد بن أبي بكر، فرد عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ، قال: أفضل العبادة 
التواضع.

قال الدارقطني: رواه الحافظ عن مسعود عن سعيد بن أبي بكر، فرد عن أبيه عن 
الأسود عن عائشة رضي الله عنها موقفاً.

حديث في الإعجاب بالعمل

1360 - أخبرني عبد الحق بن عبد الخالق قال: أخبرني عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يوسف قال: أنا أبو بكر بن بشارة قال: حديثا علي بن عمر الحافظ قال: نا عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز قال: نا محمد بن الفرح مولى بنه هاشم قال: حديثا محمد 
ابن الزبرقان قال: نا موسى بن عبيدة قال: أخبرني هوود عن عباس بن عائشة. قال: في عهد رسول الله ﷺ، رجل تعبده واجهاده، فذكرنا 
لرسول الله ﷺ، نجده، ووصفنا بصفته، فلم يعرفه شيئا، ولكن نذكروه إذ طلع 
الرجل فقلنا: هذا، فقال: إنكم لن تخرون عن رجل على وجهه صفعة من 
الشيطان فأقبل حتى وقف عليهم، ثم قال: هل رسول الله ﷺ، نذكروه، هل قلت حين وقفته على المجلس ما في القوم أحد أفضل مني وفيه مني؟ فقال: الله نعم. ثم دخل فصل فقال رسول الله ﷺ: من يقتل الرجل؟ قال

1) أخبره ابن المبارك في الزهد (ص 132) وقد سكت منه واسطة: عن أبيه، وأبو نعم في 
الخلية (ص 47، ج 2) وأحمد في الزهد والسهمي في تاريخ جرخان (ص 47).
2) أخبره ابن أبي ثريا وأبو يعلى البازار على الهيثمي كما في الخصائص الكبرى (ص 376، ج 2) 
والروائد (ص 476، ج 6 - ص 477، ج 7) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى وفهيم موسى بن 
عبيد وهو متروك، ورواه البازار باختصار ورجاءه وثقه على ضعف في بعضهم. ورواه أبو 
بكر الأخي في كتابه الشريعة أيضاً. وفيه أبو معاذ بن محمد: ضعف.

812
أبو بكر أنا. فدقيل عليه يقول: قال: سبحان الله أقتل رجلاً يصلي
وقد نهان رسول الله ﷺ عن ضرب المصليين، فخرج وذكر باقي الحديث.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحد: لا يجل عندي الرواية عن موسى
ابن عبيدة. وقال يعني: ليس بشيء.

حديث في ذم الهوى وطول الأمل

1261 - أنا عبد الأول بن عيسى قال أنا الفضيل بن يحيى قال أنا عبد
الرحمن بن أبي سريح قال نأبو سهل محمد بن إبراهيم بن يزيد الفاضلي قال نا
محمد بن صالح بن سهل قال نأبو كريم بن عمر قال نأبو عبد العزيز بن عبد الله
الأوسى قال: أنا علي بن أبي علي الهمي عن محمد بن المتكرد عن جابر بن عبد
الله ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: إن أخور ما أخف على أمتي الهوى وطول
الأمل، فأنا الهوى فيدش عن الحق، وأنا طول الأمل فينيس الآخرة، وهذه
الدنيا مرحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرحلة قادمة، ولكل واحدة منها بئن فإن
استطعتم أن تكونا من بني الآخرة ولا تكونا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم
اليوم في دار عمل ولا حساب وأنت غداً في دار حساب ولا عمل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال يحيى بن أبي
علي (1) ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يروي عن الناقث
الموضوعات لا يجوز الإحتجاج به. وقد روى هذا الحديث من حديث علي
رضي الله عنه.

1262 - أنا اسماعيل بن أحمد قال أنا رشاق الله بن عبد الوهاب، وأنا ابن
ناصر قال أنا علي بن أبو بكر قال أنا أبو علي بن شاذان قال أنا أبو جعفر عبد
الله بن اسماعيل بن يزيد قال أنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال نا داؤد بن عمرو
الضبي قال حدثنا محمد بن الحسن الأنصاري قال نا اليان بن حذيفة عن علي بن أبي

(1) أخرجه البيهقي في الشعب كما في المشكاة (ص 444).
(2) تابعه المتكرد بن محمد عند ابن منده والمتكرد ضعيف كما في الفتح (ص 326، ج 11).

813
حنظلة مولى علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن أشده ما تخفف عليهم خصائصهم اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيقصد عن الحق، وأما طول الأمل فالدانية ثم قال: إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن يغضب وإذا أحب عبداً أعطاه الإيمان، ألا إن الدانية أدناه، وللدين أبناء، فتكونوا من أبناء الدين، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولى وآخرة قد ارتحلت مقبلة، ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب، ألا وإنكم توشكون في يوم حساب وليس فيه عمل.


حديث في أن الأمل نعمة

۱۳۶۳ - أنتي القراز قال أنا أبو بكر الخطيب قال آخرنا علي بن أبي علي

(1) كذا في الأصل ولكن سقط واسطة وأبيه من الفتح. والله أعلم.
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل كفا في الفتح (ص ۱۲۶، ج ۱۱).
(3) لم أجد ترجيها.
(4) قال أبو داود: صالح يكتب حديثه. وقال ابن عدي: لم أر حديثه بأساً. كفا في الميزان (ص ۵۱۲، ج ۳).
(5) قال الذهبي: كان صدوقًا صاحب حديث روى عنه مسلم كفا في الميزان (ص ۱۶، ج ۲).
(6) وقال في التقرب (ص ۱۴۸): ثقة من العاشرة وهو من كبار شيوخ مسلم.
(7) قلت: وقد رواه ابن المبارك في الزهد (ص ۸۶) وأبو نعم في الخليل (ص ۷۶، ج ۱)
(8) والخزاعي في ترجمة الباب (ص ۴۴۹، ج ۲) وأحمد في الزهد (ص ۱۳۰) وهناد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل والبيهقي في الزهد وابن عساكر موقوفًا عن علي كفا في كنز العمال (ص ۶۷۹، ج ۳).

قال الخطيب: هذا الحديث باطل، هذا الإسناد لا أعلم جاء به إلا محمد بن اسياق الرازي وكان غير ثقة.

حديث في اليقين

(1) أخرجه الخطيب (ص ۵۲، ج ۲) وذكره السوطي في الجامع الصغير (ص ۱۰۱، ج ۱).
(2) سقط من ص.
(3) ص: عبيد الله. أخرجه الخطيب (ص ۳۴۶، ج ۱۲) وأبو نعم في الحلي (ص ۳۴، ج ۵) والبيهقي في الشعب والزهد والحفاظ في اللسان أيضاً ورواه البخاري تعليقاً في كتاب الآيةان (ص ۱۷) موقعاً عن ابن مسعود ووصله الطبري في الكبير بسنده صحيح كما في اللسان (ص ۱۵۲، ج ۲)، (۴۸، ج ۱) والترغيب (ص ۲۳۷، ج ۴).

815
حديث في الصدق

1365 - أبانا زاهر بن طاهر قال أبانا أبو بكر البحقاني قال أخرينا أبو
عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال أخرينا محمد بن طاهر بن حنيف قال نا أبي قال
نا أحد بن حفص قال نا أبو هارون الخزاعي عمران بن علي قال نا عمر بن
هارون بن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال رسل الله ﷺ: لا
تظمع أربعة في مؤمن إلا أوجب الله له بن الجنة: الصدق في اللسان والسخاء
في المال والمؤدة في القلب والصيحة في المشهد والمغيب.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال يحيى: عمر بن
هارون كذاب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المرضلات ويذكر شيوخاً لم
يرهم.

حديث في الورع

1366 - أخرينا المحمداو ابن عمر الأرموي وابن عبد الملك المقرئ,
والحسن بن علي الخياط وعبد الرحمن بن محمد القرار قالوا نا عبد الصمد بن
المأمون قال نا أبو الحسن الدارقطني قال نا إبراهيم بن محمد العسري قال نا أبو
كريب قال نا مخيار بن غسان عن عنابة بن عبد الرحمن عن المعلى بن عرفان عن
شقيق عن ابن مسعود(2) قال ﷺ: مكنوه: إنه يقيم إلى الورع، من قنع بما رزقه
الله دخل الجنة، ومن أراد الجنة بلا شك فلا يخف في الله لومة لائم.

قال الدارقطني: تفرد به عنابة عن المعلى وتفرد به المعلى عن شقيق.
قال المؤلف قلت: عنابة والملء متروكان. وكذلك قال النسائي وغيره وقال
ابن حبان: كلاهما يروي الموضوعات لا يجوز الإحتجاج بها.

حديث آخر في ذلك: أنا أبو منصور القرار قال أخرينا أبو

(1) أخرجه الحاكم في التاريخ كا في كتاب العمال (المربعي ص 356، ج 6).
(2) أخرجه الدارقطني في الأفادة كا في الجامع الصغير (ص 107، ج 1).
يذكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيبي قال: أنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال:
أخبرنا أحمد بن عمر بن العبאס الفقيهي قال: نحن محمد بن عبد بن عامر قال نحن نقتبي
قال: نحن مالك بن أسس بن نافع عن ابن عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: دع
ما يربطك إلى ما لا يربطك فإنك لن تجد فقد شرّك ترقطه لله عز وجل.

قال الخطيبي: هذا الحديث بطل عن نقتبي عن مالك إذا يحفظ من حدث
عبد الله بن محمد بن أبي رومان (2) عن ابن وهب عن مالك واثناء به ابن أبي
رومان وكان ضعيفاً والصواب عن مالك من قوله، وقد سرقه محمد بن عبد من
ابن أبي رومان فوراء عن نقتبي كما ذكرنا قل الدارقطني: كان محمد بن عبد
يكذب ويضيع، قال وهذا إذا يروى من قول ابن عمر (3) ويروي من قول
مالك (4).

قال المصنف: وقد روي لنا من طريق لا أساب به.

1368 - أنا ابن الحسين قال: أنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر
قال: أنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: نحن ياخي بن سعيد عن شعبة قال حدثني
بريد (5) بن أبي مريم عن أبي الخوارج عن الحسن بن علي (6) عن النبي ﷺ قال:

(1) أخبره الخطيبي (ص 389، ج 2).
(2) أخبره الخطيبي في التاريخ (ص 386، ج 6) في الموضع (ص 15، ج 4) والطبري في
الصغير (ص 32، ج 1) وأبو نعم في الجامع (ص 35، ج 7) في أخبار أصيبان (ص
243، ج 2) وابن طاهر في صفوه التسريف (ص 275، ق) والذهبي في المذكر (ص
814، ج 3).
(3) ذكرها ابن أبي طاهر أيضاً. قلته: وله استاد آخر عن ابن عمر مرفوعاً عند الطبري في
الصغير (ص 19، ج 1) قال الطبري: لم يروه عن عبيد الله بن عمر الا عبد الله بن رجاء.
وأقلب: هذا منكر كما في الميزان (ص 426، ج 2).
(4) وفي ابن حبان والموارد والبيهقي والحأم بل في الآخر: يزيد. والصواب بريد.
(5) أخبره أحمد (ص 300، ج 1) والترمذي (ص 373، ج 3) والحمام (ص 160، ج 2)
والطبري في الكبير (رقم 27711 - 27711) وأبو نعم في أخبار أصيبان (ص 45، ج
1) والجهل (ص 329، ج 8) وابن حبان في صحيحه (ص 170، ج 2) وهو في الموارد
(ص 137) والبيهقي (ص 335، ج 5) والطبطسي (ص 163) والدارمي (ص 245).

817
حديث في الخوف من الله عز وجل

حدث 1:

ابن عباس بن وهاب بن المبارك قال: أنا محمد بن المظهر قال: أخبرني يوماً عبد بن يوسف بن عبد الله بن المبارك قال أنا محمد بن المظهر قال أنا...

حدث 2:

حدث آخر في الخوف: أخبرني عبد الوهاب قال أنا ابن المظهر.(1)

(1) أخرجه العقيلي في ضعفه، وأوردته الذهبي(ص 733 ج 3).
قال أنتمي الوقيف قال قد صلنا عقلي قال لا استحسن محمد بن يوسف الخواري خواري الري قال قد صلنا عمو بن زياد بن عبد الرحمن بن ثيابان مولى رسول الله ﷺ قال نا ابن المبارك عن الأوزاعي عن بني أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﭽ قال رسول الله ﷺ إذا خاف الله العبد أخف الله منه كل شيء وإذا لم يخف العبد الله أخفه من كل شيء.


حديث في البكاء من خشية الله تعالى

حديث ١٣٧١ - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي الحافظ قال أخبرني علي بن أحمد الرازي قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي الراق [قال نا الميمي بن خالد المصيس] (١) قال نا القاسم بن خالد المصيصي قال نا داود بن منصور قال نا أيوب بن خوط قال أنا الحارث يعني نفيًّا عن زيد بن أرقم (٢) أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ ما أنتي النار؟ قال: بدموع عينيك فإن عيناً بكت من خشية الله لا تأكلها النار.


حديث ١٣٧٢ - حديث [آخر] في ذلك: أنبأنا إسحاق بن أحد قال أخبرنا إسحاق بن مسعدة [قال نا جزء بن يوسف قال نا ابن عدي] قال أنا الحسين

(١) أخرجه العقلي أيضاً وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١٣٣، ج ١) وله شاهد يقوي بعضها بعضاً راجع المصدر (٤١١، ج ٤).

(٢) سقط من الأصل. (٣) أخرجه الخطيبي (٣٦٣، ج ٨).

٨١٩
ابن عبد الغفار الأزدي قال: أنا عباس بن سعد الخواص قال: أنا حاجب بن سليمان عن ابن هزيمة عن مشرب بن هايان عن عقبة بن عامر (1) عن رسول الله ﷺ قال: إذا فجور العبد ملك عينه فيبكي بها ما شاء.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وابن هزيمة ذاهب الحديث أصلاً.

حديث في النية


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وفيه مغالط، وفُرِّق منكر الحديث.

حديث في ذم الكسل والفتور


(1) أخرجه ابن عدي كتب في الجامع الصغير (ص 23 ، ج 2) وذكره ابن المبارك في الزهد (ص 42) عن شبيب الجبائي قال: إذا كمل فجور الإنسان ملك عينه فيبكي مقينيته شاء أن يبكي بكين.
(2) أخرجه الخطيب (ص 448 ، ج 16) وذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص 188 ، ج 2).
(3) أخرجه الترمذي (ص 349 ، ج 3).

820
قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال يحيى بن معين: يحيى بن عبيد الله ليس بشيء ولا يكتب حديثه. وقال أحده: أحاديثه منكرة ولا يعرف هو ولا أبوه (1).

وقل المؤلف قلت: وانا يذكر عن عامر بن عبد الله.

ديث في الرفق في العبادة

(2) قال الدارقطني: رواه يحيى بن المتوكل عن ابن سوقه عن ابن المنكر عن جابر (3)، ورواه شهاب بن خراش عن شيبان التحوي عن محمد بن سوقه عن الحارث عن علي، وروي عن ابن سوقه عن الحسن البصري مرسلاً، وعن ابن

(1) وقال الترمذي: هذا حديث أما نعرفه من حديث يحيى بن عبد الله وحيى بن عبد الله ضعيف.

(2) ص: ولا موثوق. وله الصواب ما أثبتناه.

(3) أخرجه البزار كما في الزوائد (ص 62، ج 1) والجامع الصغير (ص 99، ج 1) والبيهقي (ص 18، ج 3) والبخاري في التاريخ الكبير (ص 41، ج 1) وفي البكاء في الزهد (ص 141)، ورواه عيسى بن يونس عن ابن سوقه حديث ابن محمد بن المنكر قال: قال النبي ﷺ: كيفاً في التاريخ الكبير وقال البخاري: هذا أصح. قلت: ورواه مروان بن معاوية الفارع عن ابن سوقه حدان أخبره بن المنكدر مرفوعاً كما ذكره ابن المبارك في الزهد (ص 145) ورواه البيهقي من طريق وفهاء اضطراب روي موصلوماً ومرسلاً ومرفوعاً وموضوعًا واضطراب في الصحابي أحمد بن جابر وأعائشة أو عمر وروج الجاحري ارسله كما في الغفف (ص 464، ج 4) قلت: لكن لم يذكر به النهري من طريق عمر بن ذكره من حديث عبد الله بن عمر، وذكره ابن المبارك في الزهد أيضاً (ص 419).

821
المنكندر قال: قال عمر. قال وليس فيها حديث ثابت(1).

حديث في إخفاء بعض أعمال الخير

۳۷۶ - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أنا أبو نعيم الأصفهاني قال نا أبو بكر عمر بن محمد بن السري قال نا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز قال أنا اسحاق بن اسحاق الطالقاني قال حديثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن اسحاق بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الزبير(2) بن العوام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يكون له خبر(3) من عمل صالح فلافعل(1).

قال المصدر: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الدارقطني: رفعه اسحاق بن اسحاق ولم يتابع على رفعه(5)، وقد رواه شعبة وبيه وغيره، ومنه وسليمان وهشيم وعلي بن مسهر وابن عبيدة وأبو معاوية ومحمد بن بزيد(1) عن اسحاق عن قيس عن الزبير موقوفاً وهو الصحيح.

حديث في إخفاء العمل وأظهاره

۳۷۷ - أناننا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر قال نا

(1) قلت: وله شاهد من حديث أنس عند أحمد (ص ۱۹۹، ج ۳) ويرمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير (ص ۹۹، ج ۱) ويبيه له المناويا ولكن في استناده عمرو بن حذة وفيه ونظر راجع التعميل (ص ۳۰۹) واللسان (ص ۳۶۱، ج ۴).
(2) أخرجه الخطيب (ص ۲۶۳، ج ۱۱) والرضؤ في المختارة كما في الجامع الصغير (ص ۱۶۲، ج ۲۰).
(3) ص: حي. (4) ص: فلفطل.
(6) وفي الفيض: محمد بن زياد.

٨٣٢
حديث في التخويف من الشرك الخفي

۱۳۷۸ - أُنبِئَتُ أنَّ بها جمع، قال أُنبِئَتُ عبد العزيز بن عبد الله بن موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من سبيل الذر على الصفا في الليلة المجتمعة، وأدناه أن تخب عل شع من الجو، وتبغض على شيء من العدل، ولا الدين إلا الخب والبغي فإن الله عز وجل يقول: "فاتبعوني يجيبكم الله".

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العقيلي: عثمان بن زائدة حديثه غير محفوظ بعد الملك مجوهر (۱)

۱ أخرج العقيلي في الضمEEK في ترجمة عثمان والدبلومي كا في الجامع الصغير (ص ۳۶، ج ۲).
۲ أورده الذهبي (ص ۶۷۵، ج ۲) والخاظف في اللفظ (ص ۱۴۱، ج ۴).
۳ قال العقيلي: صاحب تناكير غلب عليه الوهم.
۴ أخرج العقيلي في ترجمة عبد الأعلى والدارقطني في الكل (ص ۶۳، ج ۵) وأبو نعيم في الخليل (ص ۲۵۳، ج ۸ - ص ۲۸، ج ۸) والحاكم (ص ۳۹۱، ج ۲) وابن أبي حامم كما في الدير المثير (ص ۱۷، ج ۳) والحاكم المتمدن كا في الجامع الصغير (ص ۴۱، ج ۲) وأوردهي الذهبي (ص ۵۴۹، ج ۲) والخيل في الزوال (ص ۲۳۳، ج ۱۰) وقال: رواه البخاري.
يحيى بن أبي كثير ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال الدارقطني: ليس بثقة. قال: والحديث ليس بناية.

1379 - حديث آخر: أنا ابن ناصر قال أنا ابن ناصر المبارك بن عبد الجبار قال أنا أبو اسحاق البرمكي قال حدثنا محمد بن صالح بن ذرية (1) قال نا هناد قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال: قال رسول الله ﷺ لأبي بكر (2): الشرك أخرج من دبيب النمل في أهل القبلة. قال يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أو أشرك بك وأنا لا أعلم.

قال المؤلف: هذا الحديث قد أرسله مجاهد والكل لا على من رواه عن أبي بكر، وذلك حديث يرويه ليث بن أبي سلم عن أبي محمد شيخ له عن حذيفة عن أبي بكر، وتاراة يقول عن أبي محمد عن معقل بن يسار عن أبي بكر (3)، وتاراة يقول عن عثمان عن رفعة عن معقل بن يسار عن أبي بكر، قال أحد: ليث مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة: لا نشتفن به. قال المؤلف: وقد روى هذا الحديث شببان بن فروخ عن يحيى بن كثير أبي النضر عن سفيان الثوري عن اسمايل بن أبي خالد عن قيس عن أبي بكر (4) عن النبي ﷺ. قال أبو حاتم الرازي: يحيى بن كثير ذاهب الحديث جداً. وقال الدارقطني: لا يصح هذا الحديث عن الثوري ولا عن اسمايل. وبيحيى بن كثير متروك الحديث.

(1) ص: دريح. وراجع لترجمته البغدادي (ص 361، ج 5).
(2) أخرجز الحكم الترمذي في التوادر كما في الجامع الصغير (ص 461، ج 2).
(3) أخرجز أبو يعلى في التفسير لابن كثير (ص 454، ج 2). والبهارى في الأدب المفرد (105).
(4) أخرجز أبو نعيم في الخلية (ص 116، ج 7) وابن حيان في المجروح (ص 130، ج 3) والغوي كا في التفسير لابن كثير (ص 495، ج 2) وأوردته الذهبي (ص 403، ج 4) أيضاً.

824
حديث في التحذير من شر الإشارة إلى الإنسان بالاصبع

أبو نا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر قال
أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا جعفر بن محمد بن
الحسن قال نا أبو جعفر البافل قال أخبرنا كثير بن مروان المقدسي عن ابراهيم
ابن أبي عتبة عن عقبة بن ساحج عن عمران بن حصين(1) قال: قال رسول الله
صله الله عليه وسلم: كفى بالمرء إلا أن يشار إليه بالأصابع. قالوا يا رسول الله وإن كان
خيراً؟ قال: فإن كان خيراً فيه مذلة. إلا من رحم الله، وإن كان شراً فهو
شر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح(2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العقيلي: لا
يتابع كثير على لفظه إلا من جهة تقاربه قال يحيى: كثير ضعيف. وقال مروة:
ليس بشيء. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به.

حدث في مصداة السنة السيدة

أبو نا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن المظفر قال أخبرنا
العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا أحمد بن محمد بن سليمان قال
نا أحمد بن مسلم الربيعي قال حدثنا مالك بن يحيى بن عمرو بن مالك النكروي عن
أبيه يحيى عن جده عمرو بن مالك النكروي عن أبيي الجزوز عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم أر شيئاً أحسن طبلاً ولا أسرع إدراكاً من حسنة حدثية
لذنب قدم.

(1) ذكره العقيلي في ترجمة كثير وأورده الذهبي (ص 410، ج 3) وأخرجه ابن حبان في
صحيحه والبيهقي في الشبه والطبراني كذا في الجامع الصغير (ص 90، ج 2) وأبو نعم في
الخلية (ص 247، ج 5).
(2) رمز السبوعي لحسنه وتعقبه المناوي في الفيض (ص 6، ج 5) قال البيهقي: كثير هذا غير
قوي فإن أوسمه صنع المصنف (أي السبوعي) من أن تخرجه خرجه وأقرأه غير سديد الشيخ.
(3) أخرجه العقيلي في ترجمة يحيى بن عمرو.

825
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ قال ابن جعفر:

«يجب الإحتجاج بأفراد مالك بن يحيى، فأما أبوه فكان حاد بن زيد يرميه بالكذب، وأما جده فقال ابن عدي: منكر الحديث(1) من الثقات ويسرق الحديث ضعفه أبو بلي الموصلى وهذا من كلام(2).»

حدث في علامة الرضاء والسخط

1382 - أنا ابن الحصين قال نا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حديثي أي قال نا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني سالم بن غيلان أنه سمع دراجاً أبا السمح يحدث عن أبي المهم عن أبي سعيد الخدري(3) أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل إذا رضي عن العبد أتي عليه سبعة أصناف من الخير لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنا عليه سبعة أصناف من الشر لم يعمله.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح(1) قال أحمد: أحاديث دراج مناكير.

(1) هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تضعيفه عن ابن عدي وأبي بلي في كتاب الضعفاء لكنه وهم منه لأن الذي قاله ابن عدي: يسرق الحديث وضعفه أبو يهود فهو عمرو بن مالك الراسي البصري لا التكري كذا صرح الذهبي في الميزان (ص 285 - 287، ج 3) والمغني (ص 488 - 489، ج 2) وقد ذكر الحافظ في التهذيب (ص 95، ج 8) أن ابن عدي سبق بهذا الوضوء. فلما تلمع ابن الجوزي. وأما التكري فقال الذهبي في الميزان والمغني: ثقة. وفي التهذيب (ص 96، ج 8) ذكره ابن حنان في التقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه يخطئ، ويغبر أنه يه. ومن العجب أن الذهبي ذكره أي التكري في ديوانه ضعفاء (رقم 7307) وذكره عن ابن عدي أنه قال: كان يسرق الحديث أنه يه ولم يتبه عليه الشيخ الأنصاري.

(2) كذا في الأصل. وقد سقط شيء بسنر والله أعلم.

(3) أخبره أحمد (ص 28 - 40، ج 3) وأبو بلي كيا في الزوائد (ص 272، ج 10) وابن حبان كيا في الموارد (ص 233) نسبه بدل سبعة. والله أعلم.

(4) قال الحنفية: رجاءه ونفوذ على ضعف في بعضهم آمنه. قال الحافظ في التقيب (ص 150) دارج صدق في حديثه عن أبي المهم ضعف.
حديث في إجتاع أفعال الخير في يوم

1383 - أنبأنا أبو القاسم الحريري قال أنبأنا أبو طالب العشراوي قال نا الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال لنا يوسف بن سعيد قال نا عمرو ابن حرية قال لنا الخليل بن مرة عن اسحائيل بن إبراهيم عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصح يوماً (1) صافتاً وتبع جنزة وعاد مريضاً وأطعم مسكيناً لم يتبعه ذنب أربعين سنة.

قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن حزة عن الخليل، وعمرو ضعيف الحديث.
قال يحيى بن معين: والخيل بن مرة ضعيف. وقال ابن حبان: منكر الحديث عن المشاهير كثير الرواية عن المجاهيل.

1384 - حديث آخر في ذلك: أنبأنا الحريري قال أنبأنا العشراوي قال نا الدارقطني قال لنا محمد بن سهل بن الفضل قال لنا عمر بن شبة قال لنا موسي بن اسحائيل قال لنا عصام بن طلخ عن الأعمش عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصح صافتاً ومن عاد مريضاً ومن شبع جنزة؟ فقال أبو بكر أنا فقال: من جمعهم دخل الجنة (1).


(1) أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشام كافي في الجامع الصغير (ص 163، ج 2) وأورده النهفي (ص 268، ج 1).
(2) وفي الجامع الصغير: من أصح يوم الجمعة صافتاً. وكذا في الكنز (المنتخب ص 352، ج 6).
(3) رمز السيدي لحسن وقال المناوي في الفيض (ص 269، ج 6) وقال ابن الجوزي: موضوع، عمرو والخيل وسمعبل ضعفاء ورد المؤلف بأن هذا لا يقتضي الرفع.
(4) وأخرج مسلم عن أبي هريرة نحوه وزاد فيه ومن أطعمن منكم اليوم مسكيناً قال أبو بكر أنا.
حديث في مواضع

1385 - أَبْنَّاُ أَبُو مَنْصُورٍ بِنَ حَيْرَانَ قَالَ أَبْنَانَا أَبُو مَعْمَدُ الجَوَهْرِي عَن الدَّارَقْطِنِي عَن أَبِي حَمَّامٍ بِنَ حَيْرَانَ قَالَ نَا ابْنَانَا ابْنَانِي أَبِي إِسْرَئِيْلَ قَالَ نَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنَ أَبِي الْمُسَدَّد قَالَ حَدِيثُانِ ابْنَانِي بِنَ أَبِي عَيْشةَ عَن ابْنِ مَالِكٍ: "قَالَ خَطَّبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ الجَدِّيَّة فَقَالَ فِي خَطَبِهِ: أَيَا النَّاسُ كَانَ الْحَقَّ فِي هِمْ عَلَى غَيْبٍ وَجْبٍ، وَكَانَ الْمَوْتُ عَلَى غَيْبِهِ كَتَبَ، وَكَانَ الَّذِي نَشَعَ مِن الأَمْوَاتِ سَفَرَ عَلَى قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونِ نِبَأَهُمْ (١) أَجْدَاهُمْ وَتَأْكُلُ تَرَاهُمْ وَكَأَنَّمَا مَخْلَدُونَ بَعْدَهُمْ، قَدْ نَسِينَا كَلْ وَاعْظَةٍ، وَأَمَّا كَلْ جَائِحَةٍ، طَوِيَّ لِمَنْ شَغَفْهُ عِبَابَهُ عَن عَيْبَ الْنَّاسِ، وَانْفِقَ مَالَا اكْتِسبَهَا مِنْ غَيْرِ مِعْصِمَةٍ، وَخَلَأْتُ الْفَقْهَةَ وَالْحَكْمَةَ وَجَانِبُ أَهْلِ الْذِّلِّ وَالْمِعْصِمَةِ، وَطَوِيَّ لِمَنْ أَذَّلْ نَفْسِهَ وَحَسَنَ خَلِيقَتِهِ وَصَلَحَ سَرْبِهِ وَعَزَّلَ عَنَ النَّاسِ شَرَّهُ، وَطَوِيَّ لِمَنْ عَمِلَ بِعَمْلِهِ، وَانْفِقَ الفَضْلِ مِنْ مَالٍ وَأَمْسَكَ الفَضْلِ مِنْ قُوَّهُ، وَوَسَعَتِهِ السَّنَةَ وَلَمْ يَبْعَدَا إِلَى بِدْعَةٍ.

قَالَ الْمُؤْلِفُ: هَذَا لَيْسَ مِن كِلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ ابْنُ حَيْرَانَ: سَمَّعَ ابْنَانِي عَنْ أَنْسٍ وَهُوَ يَعْلَمُ، قَالَ يِهْيَّى: ابْنِي لَيْسَ بْشَيِّىٰ. وَقَالَ شُعَيْبَةٌ يَكْذِبُ (٢) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِينَ أَزْنَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ أَحْدَثُ عَنْهُ.

حديث في ذكر عبادات

1386 - أَبْنَانَا الخَرْبِي قَالَ أَبْنَانَا العَلِيَّي قَالَ نَا الدَّارَقْطِنِي قَالَ نَا عَبْد اللهِ بِنَ الْمُهِيمِ، الخَيْاطَ قَالَ نَا سَلَمَانَ بِنَ الْرَّجِيبِ النَّهْدِي قَالَ نَا هَآمَ بِنَ مَسْمَعَ بِنَ أَبِي جَرِيجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هِرْيَةٍ (١) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَسَنٌ مِنْ العَبْدَةٍ، أَلْفَةٌ أَكْثَرَ مِنْ فَضْلِهَا.

(١) أَخْرِجَهُ اِبْنُ حِبَانٍ فِي الْمُجَرُوحِينَ (صَ ٩٧، ج١) فِي تَرَجِيحَةِ أَبَانِي وَقَدْ سَقَطَ مِنْهُ اسْتَنَادُ اللَّهِ أَلْفَةٌ. (٢) فِي الْمُجَرُوحِينَ: نُبَوِيَّ. (٣) صَ: يَكْذِبُ. (٤) أَخْرِجَهُ الْدِّيْلِمِيَّ كَلَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (صَ ٢٧، ج٢) وَكَنَّ الْمُعَالِ (الْمُتَحِبِّصَ صَ ٣٥٧، ج٢) وَكَيْفَ يَكُونُ الْمَظْهرُ فِي الْمَشْحَفِ فِي وَجْهِ الْعَالَمِ إِلَى الْكَمْعَةِ عَبْدَةً فَتْفَصِّلُهُ فِي نَوَادِرِ الأَصْولِ وَحَكَاهُ عَنْهُ الْمَذَاوِي فِي الْفُضْحِ (صَ ٢٩٩، ج٦).

٨٢٨
قلة الطعام [عبادة]، والقعود في المساجد عبادة، والنظر إلى الكعبة عبادة،
والنظر في المصحف من غير أن يقرأ عبادة، والنظر في وجه العالم عبادة.
قال المؤلف: تفرد به هام عن ابن جريج ولم يروه عنه غير سليمان بن الربع.
قال ابن حبان: هام يسرق الحديث ويروي عن الثقات ما ليس من حديثهم.
فبطل الاحتجاج به. قال الدارقطني: سليمان بن الربع ضعيف غير أسباء مشايخ
(1) وروى منهم مناكير.

(1) ص: مصلح.
839
كتاب الذكر

حديث في الذكر شكر

1387 - أنا أبو منصور القراز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي الخطب.
قال أنا علي بن عبيد الله البزوري قال أنا أحد بن جعفر بن حدان قال نا محمد بن
يونس القرشي قال [نا] المعل بن الفضل قال نا سلمي بن عبد الله عن الشعبي
عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: قال الله تعالى: ابن آدم إنك ما
ذكرتي شكرتي وما نسيتي كفرتي.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ وفيه آثان، سلمي بن
عبد الله وقد كذبه قدصر وقال يحيى وعلي: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك
الحديث. والثاني محمد بن يونس وهو الكديمي قال ابن حبان: كان يضع الحديث
على النقات.

حديث في فضل الذكر على الصدة

1388 - أنبياء ابن خيرون قال أنبياء الجوهري عن الدارقطني عن أبي
حاتم بن حبان قال نا عمر بن محمد الهنداني قال نا زكريا بن يحيى الوقار قال نا
خالد بن عبد الدائم قال نا نافع بن يزيد عن زهيرة بن معبد عن سعيد بن المسبب
عن أبي هريرة قال: قرآن في الصلاة خير مما سواه من الذكر،

(1) أخرجه الخطب (ص 11، ج 20)، والطبراني في الأوسط كما في الجامع الصغير (ص 81،
ج 2) وجمع الزوائد (ص 79، ج 16).
(2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 270، ج 1).

830
والذكر خير من الصدقة، والصدقة خير من الصيام، والصيام جنة حسينة من النار، ولا قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة.


حديث في تفضيل الذكر على الجهاد

1389 - أن أبانا ابن ناصر قال نا أبو غالب الباقلاي قال نا البرقاني قال نا الدارقطني عن عبد الحميد بن صالح عن أبي شهاب الخناطير عن يحيى بن سعيد عن [سعيد بن] المسبب عن معاذ: لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحل على جيد الخيل عن بكرة إلى الليل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح مرفوعًا إنما هو كلام معاذ موقف عليه.

قال الدارقطني: الموقف صحيح. نا به محمد بن ناصر قال أخبرنا طراد بن محمد قال أنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا ابن صفوان قال نا أبو بكر القرشي قال نا خلifo بن هشام قال نا حداد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد يعني ابن المسبب قال: قال معاذ: لأن أذكر الله تعالى من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحل على جيد الخيل في سبيل الله عز وجل من بكرة إلى الليل.

(1) أخرجه الدارقطني في الفضل (ص 304، ج 1، جزء 2). (2) وقام كلامه: وخالفه- أي الخناطير- زهير وليث بن سعد ومجي القطن وعبد الوهاب الثقفي، وابن عبيدة قروه عن يحيى عن ابن المسبب عن معاذ موقفاً. (3) وأخرج الطبراني عن معاذ مرفوعًا بنفظ: ما عمل آدمي عملاً أثناً له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد إلا أن يضرب بسيف حتى يقطع ثلاث مرات. وقال الهيثمي (ص 73، ج 10) رجاءه رجال الصحابة.
حديث في أن الذكر جلاء القلب

1390 - أنا إسحاق بن أحمد قال أنا ابن مساعد قال أنا حجة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا الحسن بن سفيان قال نا محمد بن عبد الله بن شابور الرقي قال نا إبراهيم بن عبد السلام قال نا عبد العزيز بن أبي رواج عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال إن القلوب نصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء، قالوا يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر الله.


قال أبو حامد: كان ابن يجلس الحسن يسمع الكلام ثم يروي عن أنس عن رسول الله ﷺ وهو لا يعلم.

(1) أخرجه البهذي في الشعث كأ في المشكاة (ص 189) وزاد فيه: نتلاوة القرآن.
(2) أورده الدهش في الميزان (ص 276-267، ج 3) وفيه: جلاؤها قال: قراءة القرآن.
(3) أخرجه ابن حبان في المجريحين (ص 137، ج 1) وله استناد آخر عند الترمذي (ص 274، ج 4) وأحمد (ص 130، 108، 245، 266، ج 3) وأبو داود (ص 554، ج 1) والنسائي (ص 153، ج 1) والباجي (ص 283) والحاكم (ص 456، ج 1) باختلاف يسير.

832
حديث في فضل التسبيح

۱۳۹۲ - أنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف
 قال أنا أبو أحد بن عدي قال نا جرده قال أنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن
 جسر (1) بن فروقد عن أبيه عن ثابت عن بن أسه (2) قال: قال رسول الله ﷺ: من
 قال سبحان الله وحمده غرس الله له ألف نخلة في الجنة أصلها ذهب وفرعها
 ورق وطلعتها كندي الأبكار، أحلى من العسل، وألمن من الزبد كلما أخذ منها
 شيء عاد كما كان.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وقد ذكر الجرح في جسر وابنه آنفاً.

حديث في ثواب الحوافلة

۱۳۹۳ - أنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حزرة بن
 يوسف قال أنا أبو أحد بن عدي قال نا أحمد بن محمد بن عبد الكريم قال نا محمد
 ابن سهل بن عسكر قال نا عبد الزاق قال أخبرنا بشير بن رافع عن ابن عجلان
 عن أبيه عن أبي هريرة (3) قال: قال رسول الله ﷺ: لا حول ولا قوة إلا بالله
 يدفع عن صاحبها تسعة (5) وتسعين داء أذناها الهم.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (1) قال ابن حبان: بشر بن رافع يروي

(1) ص: حسن.
(2) أخرجه ابن عساكر والحاكم في التاريخ كذا في كنز العمال (المتخبص ص ۳۴۱، ج ۱) وأورده
 الذهبي (ص ۴۰۴، ج ۱) من طريق ابن عساكر.
(3) ص: الحوافلة.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم (ص ۵۴۲، ج ۱) وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج كذا في
 الزوائد (ص ۹۸، ج ۱) والجامع الصغير (ص ۳۱۷، ج ۱) وأورده الذهبي (ص ۳۱۷، ج ۱).
(5) ص: صيحة وسبعين.
(6) قال الحاكم: صحيح الاستناد. قال المتنبي في الترتيب (ص ۴۴۴، ج ۲) بل في استناده بشر
 ابن رافع. وقال الذهبي في تلخيصه: بشرواه.

۸۳۳
أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها. قال أحمد: بشر ليس بشيء.

۱۳۹۴ـ حديث آخر: أنا اسماعيل قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة قال نا ابن عدي قال نا محمد بن الليث قال حدثنا محمد بن تريف قال نا أحمد بن بشير عن محمد بن اسماعيل عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله سلام الله عليه: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة.

قال ابن عدي: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث أحمد بن بشير قال عثمان الدارمي ويجي بن معين: أحمد بن بشير متروك.

حديث في ثواب الاستغفار

۱۳۹۵ـ أنا أبو منصور الغزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنا أحمد بن كامل القاضي قال نا أحمد بن محمد ابن غالب غلام خليل قال نا دينار بن عبد الله خادم أنس عن أنس قال: قال رسول الله سلام الله عليه: فإذا قال العبد استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنتوب إليه، غفر له وإن كان مولياً من الصف.


۱۳۹۶ـ طريق آخر: أنا اسماعيل بن أحمد قال أنا من أخربنا اسماعيل بن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا عمر بن الحسن بن نصر قال أنا عقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن إسحاق نا بشر بن رافع عن محمد بن عبد الله البكاء عن أبيه عن أبي هريرة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قال

(1) ص: بشر. (2) وله شواهد صحاح راجع جميع الزوايد.
(3) أخرجه الخطيب (ص ۳۸۲، ج ۸).
(4) ص: متألماً والتصويب من البغدادي.
(5) أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في أخبار اصبهان (ص ۲۰۳، ج ۱).
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه، ثلاث مرات أو مرة.

شك صفوان - غفر له وإن فر من الزحف.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال أحد بن حنبل: بشير بن رافع ليس بشيء.

١٣٩٧ - حديث آخر: أنا القرآز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا علي بن محمد بن الحسن العبدي قال أنا محمد بن المظفر قال حدثنا أسحق بن حدان قال أنا الفضل بن حاد (١) النيسابوري قال حدثنا أبو جابر قال نا الحسن ابن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن الحسن عن أنس (٢) قال كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فقال: استغفروا فاستغفروا (٣). فقال: أعوشما سبعين مرة. قال: فأتمماها سبعين مرة فقال رسول الله ﷺ: ما من عبد ولا أمة استغفر في كل يوم سبعين مرة إلا غفر الله له سبع مائة ذنب، وقد خاب عبد أو أمة عمل في اليوم والليلة أكثر من سبعائة ذنب.


ذكر آخر

١٣٩٨ - أنا ابناويس بن أحمد بن أحمد بن يوسف قال أنا ابن عدي قال حدثنا علان قال أنا عيسى بن حامد قال نا الليث عن الخليل ابن مرة عن يزيد الرقاشي وابن أبي مريم أنها حدثاه جميعاً عن أنس عن رسول الله ﷺ.

(١) وقد روى الزرحدشي وأبو داود عن زيد مولى رسول الله ﷺ عن هواج، قال المتنبي في الترغيب ٤٧٠: (٣) أخرجه الخطبى (٣٩٣، ج ٦) وابن أبي الدنيا والبيهقي والاصبهان كلاً في الترغيب (٤٧١، خ ٢).

٨٣٥
ذكر آخر

ذكر آخر

ذكر آخر

(1) أوردهذهبي (ص ۶۸، ج ۱) في ترجمة الخليل عن أزهر عن تيم الداري مرفوعًا وزاد فيه: من قال عشر مرات وله شاهد من حديث ابن أبي أوفي عند الطرفي سكت عنه المذروفي في الترغيب (ص ۴۲، ج ۲) لكن فيه قابد أبو الورقاء متروك كذا في الزوائد (ص ۸۵، ج ۳).

(2) راوي الجمعيات عن البغوي كذا في البغءر (ص ۴۴، ج ۳).

836
ومن قاها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: اللهم إنك ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش القيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعود بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بنصيبها إن ربي على صرامة مستقيم.

قال المؤلف: هذا حدث لا يثبت وآثمه من الأغلب قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.

ذكر آخر

١٤٠٦ - أنبأنا محمد بن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال أنا البرقاني قال نا الدارقطني قال نا أبو بكر بن مجاهد قال نا أحمد بن عبد الله الحداد قال نا أحمد بن حساب قال: نا عيسى بن يونس عن الثورى عن زهير عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله قسم بينكم أخلاطاً كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخر إلا من يحب، فإن ضن أحمد بالمال أن ينفعه وهاب الليل أن يكابده وخاف العدو أن يجاهده فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر.

قال الدارقطني: رفعه جماعة ووقفه جماعة والصحيح الموقف.

ذكر آخر

١٤٠٢ - أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال نا الدارقطني قال: روى الفضل بن غانم عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده عن علي ﰲ عن النبي ﷺ: قال: من قال كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله الحق المبين.

(١) أخرجه البيهقي في الشعب كما في الجمال (المختصر ص ٣٦٩ - ٣٦٠، ج ٤)
(٢) أخرجه الخطيب (ص ٣٥٨، ج ٣١) وأوردهذه (ص ٣٥٧، ج ٣).
كان له أمان من الفقر واستجلب به الغنى.

قال المؤلف: والفضل بن غانم ليس بالقوي. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء.

حديث فيا يقوت تارك الذكر

1403 - أنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو حكيم عبد الله بن إبراهيم الخيري قال أنا الحسين بن أحمد بن القادسي قال أنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد قال أنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال نا يزيد بن هارون قال نا شعبة عن الأعشم عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري (1) عن النبي ﷺ قال: لا يجلس قوم مجلساً لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون فيه على النبي ﷺ إلا كان عليهم حسرة.

وإن دخلوا الجنة لما يرون من النواب.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال الخطيب: أحمد ابن عبد الرحمن السقطي مجهول.

(1) وفي البغدادي بعده: وأمن من وحشت الغير، واستقرع به باب الجنة.

(2) أخرجه التسائي في عمل اليوم والليلة وأبو عاصم وأبو بكر في الفيليات وأبي شاهين، والبخاري، والنسائي، ويعقوب بن منصور، وأبا يعلى القاضي، وابن باهر في الجماعت والباهقي في الشعب.

(3) قلت: الحسين بن أحمد القادسي ضعنه المخطوب أيضاً وكتبه ابن خيران كما في الميزان (ص 959، ج 1) وأخرجه أحمد (ص 436، ج 2) والبخاري، والجامع (ص 492، ج 1) وأبو حيان كما في الموارد (ص 77) والمخطوب في مفتيه، والمنفق (ص 737، ج 1) من طريق الأعشم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وابن جعفر، وأخذه ابن الجوزي في منهج القاضيين، لكن وقع عليه أبي سعيد، بدل أبي هريرة فعله، وهم من بعض الرواة اتهم ملخصاً ما قاله.

الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 272) قلت: وهذا خلاف ما قاله الشيخ في تعلقه على "فضل الصحة على النبي" للقاضي اسماعيل (ص 37). فانه قال بعد ذكر الحديث: أبي هريرة أخبر: هذا استاد صحيح وعبد الرحمن هو ابن مهدي طلبه الجماعة عاصم ابن علي وجب جمعه من سند أبي صالح وهو ذكرون عن أبي هريرة، وهم جعله من سند أبي صالح عن أبي سعيد رواية الجماعة الأول عند التعارض ولكنه لا يعارض فيجوز أن يكون لأبي صالح في سبكي صاحبان الخ. قلت: ومع ذلك أن الخطيب ذكر في الفقه في باب آداب التدريس (ص 133، ج 2) عن أبي سعيد الخدري. ولم أجد فيه من طريق أبي هريرة والله أعلم.

838
كتاب الدعاء

حديث في إقرار الإجابة بالدعاء


قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله تفرد بـ محمود بن العباس وهو مجهول(2).

حديث في رفع اليدين في الدعاء


(1) أخرجه الخطب (ص 248، ج 1) والطبراني في الصغير (ص 29، ج 2).
(2) وعده الذهبي من منكريات محمود ميزان (ص 77، ج 3).
(3)
عانبر قال حدثني عمرو بن خالد الواسطي عن محمد وزيد ابن علي عن أبيها عن أبيه الحسن (1) قال: كان رسول الله ﷺ يرفع يديه إذا ابتهى ودعا كما يستطع المسكن.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، اجتمع فيه شيطان، أما عمر بن خالد فقد كذبه أحد ويحيى وقال أبو زعزة وابن راهويه: كان يضع الحديث. وأما الحسن بن عوان فقال ابن حبان: كان يضع الحديث.

حديث في مسح الووجه باليدين عند الدعاء

قد روى عن عمر وابن عباس. فأما حديث عمر:


١٤٧ - وأما حديث ابن عباس: أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامد بن حبان، قال: أنا محمد بن أسحاق الثقفي قال: نا محمد ابن الصباح قال: نا عائذ بن حبيب، قال: نا صالح بن حسان (١) عن محمد بن كعب عن ابن عباس (١) عن النبي ﷺ قال: إذا دعوت الله عز وجل فاعلم بطن كفيك فإذا فرغت فامسح بها وجهك.

قال المؤلف: هذين حديثين لا يصحان، أما الأول فقال يحيى بن معين: هو:

| (١) أخرجه الخطيب (ص ٣٦، ج ٨). |
| (٢) سقط من ص. وأخرجه الترمذي (ص ٢٧٢، ج ٤) والحاكم (ص ٥٣٦، ج ١) وذكره ابن أبي حامد في الملل (ص ٢٠٥، ج ٢). |
| (٣) وفي الحاكم: صالح بن حبان. مضعف. |
| (٤) أخرجه أبو داود (ص ٥٥٣، ج ١) ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبرى (ص ٣٩، ق) وابن حبان في المجروحين (ص ٣٦٤، ج ١) والحاكم (ص ٥٣٦، ج ١) وذكره ابن أبي حامد في الملل (ص ٣٥١، ج ٣) والمروزي في تقام الليل (ص ٢٣٢). |

٨٤٠

حديث في(3) أنه لا يسمع من مرائي

408- أنبأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني [قال نا البرقان] قال نا الدارقطني قال روى سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي عن أبي الزهيرة عن كثير بن مرة عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود(3) عن النبي ﷺ قال: لا يسمع الله من مسمع ولا مرائي ولا(4) ولا ولا لا لاعب.

قال الدارقطني: سعيد بن سنان كان يتهم بوضع الحديث ولا يصح رفعه هذا وهو محفوظ من كلام ابن مسعود. قال الدارقطني: وروى أبو بقر بن جابر الياني


(2) قلت: وفي الباب حديث يزيد بن سعيد الكلابي أخرجه الطبراني في الكبير قال الحافظ في الآلماني: فيه ابن هبة وشيوخ مجهول، لكن هذا الحديث شاهد للموصولين والمرسل وجميع ذلك بدل على أن للحديث أصلًا ويدعى أيضاً ما جاء عن الحسن البصري بأنه حسن وقينه على من زعم أن هذا العمل بدعه وأخرج البخاري في الآداب المفردة (صر 90) عن وهب بن كيسان قال رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان فيديران الراحين على الوجهين.

هذه موقوف صحيح يقوي به الرد على من كره ذلك انتهى ملخصاً.

(3) ص: حديث آخر في أنه.

(4) أخرجه الدارقطني في العلل (صر 305 - 306، ج 1، جزء 1، ص 234).

(5) وفي الدارقطني: ولاه ولاعب.
عن الخصين عن إبراهيم عن علامة عن عبد الله عن النبي ﷺ، قال: لا يقبل الله دعاء عدي لا. قال: وأيوب ضعيف لا يبتين به والصحيح أنه موقف

حديث في أن الدعاء موقف على الصلاة على رسول الله ﷺ


قال: قال رسول الله ﷺ: الدعاء محجوب حتى يصل على النبي ﷺ.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح، قال ابن حبان: إبراهيم الواسطي يقول
عن ثور لا يتابع عليه، وعن غيره من النقل لا يجوز الإحتجاج به نهال.

إذا هذا معرف من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره الترمذي

حديث في الدعاء في الرحاء

1410 - نا أبو منصور القراء قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت.

قال أخريني محمد بن بكير قال: أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الربيعي قال: نا الحسن.

(1) وله شاهد من حديث أبي هريرة بن لفظ: إدعا الله وأنتم مؤمنون بالجاثة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. أخرجه الترمذي (ص 253، ج 4) والحاكم (ص 494 ج 4) وأوردده الذهبي في الزمان (ص 290 ج 2) وفيه صانع المري وهو ضعيف تركة أبو داود والنسائي. وقول الحاكم: مستقيم الاستناد، متعقب. وقد أخرج أحمد عن ابن عمرو (ص 172 ج 3) عن فيه ابن فيحة قال، فهذا في ظل المسلمين في الزرائد (ص 148 ج 10) والمندري في الفرغيب (ص 494 ج 2) استاد حسن.

(2) أخرجه ابن حبان في المجرحيين (ص 113، ج 1).

(3) أخرجه الترمذي (ص 354 ج 1) بن لفظ: الدعاء موقف بين السماء والأرض لا يصدع منه شيء، حتى ينتمي على نبئه. كذلك رواه أبو بكر بن موسى عن سعيد بن المسبح عن عمر، ورواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة عن سعيد عن عمر مرفوعاً، وكذلك رواه زيد بن معاوية في كتابه مرفوعاً كما في التفسير لابن كثير (ص 514 ج 3).
ابن محمد بن عنبر الوشاع قال: أنا ابن منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا روح بن مسافر عن ابن أبي عياش عن أبي صالح ذکوان عن أبي هريرة(1) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: من سره أن يستجاب له في الشهداد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح (2) عن رسول الله ﷺ قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن ابن. قال يحيى: وروح بن مسافر لا يكتب حديثه. وقال النسابي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجل الرواية عنه.

حديث في دفع البلاء بالدعاء (3)


---
(1) أخرج الحضيب (ص 414، ج 2، ص 399، ج 8).
(2) أخرجه البخاري (ص 226، ج 4) والجامع (ص 544، ج 1) بسندها آخر وقال الحاكم صحيح الاستاذ ووافقه الذهبي. وقال البخاري: هذا حديث حسن غريب.
(3) أخرجه البخاري (ص 432، ج 8) والجامع (ص 492، ج 1) وأبو داود الذهبي (ص 278، ج 3).
(4) قال الحاكم صحيح ووافقه الذهبي في الجامع الصغير (ص 242، ج 2) لكن قال الذهبي في النافع: زكريا لم يسمع عنه. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي (ص 267، ج 4) وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الفرخذي المكي وهو ضعيف في الحديث.
(5) اختفف قول يحيى فيه فقال مرة: ليس به بأس راجع التهذيب (ص 323، ج 3) والبغدادي (ص 553، ج 8).
ادعية منقوله

(2) أخرجه الخطيب (ص 113، ج 6) والطبراني في الكبير والصغير (ص 247، ج 1) كما في الزوائد (ص 332، ج 3) والجامع الصغير (ص 56، ج 1).

(2) وقال الهيثمي: فيه يحيى بن صالح الأدبي. قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكر مناكير وقبيلة رجال رجل الصحيح انتهى. وقال الطبراني: لم يروه عن عطاء إلا اساءيل ولا عنه تفرد به ابن بكر. قلت: بل تابع مؤلف كنا ذكره المؤلف.

(3) قلت: هذا من أهام المؤلف رحم الله أما اساءيل بن أمية هذا هو ابن عمرو بن سعد بن العاص الأموي روى عن التابعين وهو من رجال السنة، وأما الذي قاله الدارقطني: متروك كان ينفع الحديث فهو اساءيل بن أمية ويقال ابن أبي أمية أبو الصلت الزراع يروي عن حامد ابن سلامة وأبي الأشعيب مخزومي كما ذكره المؤلف في كتاب الضعفاء والحافظ في اللسان (ص 394، ج 1) والذهبي في الميزان (ص 233، ج 1) وهو متأخر عن اساءيل الأموي، فالدليل بما أعله به الهيثمي والله أعلم.

844
دعاء آخر

1413 - أنبأنا ابن خيرون قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حامّ بن حبان قال أنا إبراهيم بن سعيد التنوري قال نا محمد بن يزيد قال نا إبراهيم بن زيد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة(1) قال كنا عند رسول الله ﷺ إذ دخل غلام فدعا به هذه الدعوات فقال له النبي ﷺ: لقد دعوت بدعوات ما دعا به إلا استجيب له وهو أن يقول: إني استغفرت وأسأل التوبة فمنهم كثرة لعبادك قلبي، اللهم أنا خلق من خلقك كنت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في ماله أو بده أو عرضه أو دمه، قد غاب أو مات، نسيت أو حفظت، عمداً أو خطاً، قدياً أو حديثاً، لا تستطيع أداءها إليه.

قال المؤلف: فذكر حديثاً طولًا وهذا الحديث ليس بصحيح قال ابن حبان: إبراهيم بن سعيد منكر الحديث يروي عن مالك ما لا أصل له لا يجعل الإحتجاج به مجال.

دعاء آخر

1414 - أن الفارز قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال أنا محمد بن أحمد ابن يعقوب قال أنا محمد بن نعم الضبي قال حدثني أبو علي حسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن حدان العباد قال نا أسحاق بن إبراهيم الضبي قال نا خالد بن يزيد العمري قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله(2) يقول: عرض هذا الدعاء على رسول الله ﷺ فقال: لو دعى به على شيء من المشرق والمغرب في ساعة من يوم الجمعة لاستجيب لصاحبه، لا إنه إلا أنت يا حبان يا منان يا بديع السمات والأرض يا ذا الجلال والإكرام.

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 112، ج 1) وأبو إسحاق (ص 32، ج 1).
(2) أخرجه الخطب في المجروحين (ص 116، ج 4) وذكره السيوطي في الجامع الصغير (ص 129، ج 1).

845
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال يحيى وأبو حامّة الرازي: خالد بن يزيد كاذب.

حديث في ذكر من أجيب دعاؤه


(1) أخرجبه ابن أبي الدنيا بهذا الطريق في كتاب من عاش بعد الموت (ص 44، 4) وذكره ابن كثير في التاريخ (ص 154، ج 6).

846
كتاب الملاحوم والفتان

حديث في قتال علي والزبير

1417 - أنباً ميناً بن المبارك قال: أنا محمد بن المظفر قال: أخبرنا
العتيقي قال: أنا يوسف بن أحمد قال: أنا العقيلي قال: أنا محمد بن إسحاق قال: أنا
ابن عبد قال، نأي الساعيل بن أبي خالد عن عبد السلام رجل من حديث قول: خلا
علي عليه السلام بالزبير(1)، يوم الجمل فقال: أنشد الله هل سمعت رسول الله
وتكلفت، وأنه لا يذي(2) سقية بي نفي فلان لتقاتله(3)، وأنت ظالم، له(4)، ثم
لينصر على(5)، ثم قال: قد سمعته لا جرم لا أقاتلك.

1418 - طريق آخر: أنباً ميناً بن المبارك قال: أخبرنا ابن الأثير قال: أنا
العتيقي قال: أنا يوسف بن أحمد قال: أنا العقيلي قال: أنا حديثاً يحيى بن موسى قال: أنا
خالد بن أبي يزيد القزري قال: أنا جعفر بن سلمان عن عبد الله بن محمد عن جده
عبد الملك بن مسلم عن أبي جرو(6) المازن قال: سمعت علياً(7)، وهو ناشد الزبير

(1) ص: حذاً.
(2) أخرج العقيلي في ترجمة عبد السلام والداوطي في الفعل (ص 326، جزء 1، ج 2، ق).
(3) وأبو نعم كنا في الخصائص الكبرى (ص 448، ج 2).
(4) ص: لا ولذي. والنشيبي من العقيلي.
(5) ص: لنصير عليه.
(6) وفي البداية: عن أبي وجرة وفي ص: أبي هريرة.
(7) أخرج العقيلي في ترجمة عبد الملك وأبو نعم كنا في الرواية (ص 235، ج 7) والمطالب
العالية (ص 363، ج 6) وأخرج الهيثمي كنا في التاريخ لاين كثير (ص 313، ج 6).
(8) وأورده الذهبي (ص 264، ج 2).

847
فقال: أنشدك الله يا زبير. أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنك تقاتلني وأنت ظالم. قال: بما ولكني نسيت.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح فأما الطريق الأول فإن عبد السلام مجهول.

قال الدارقطني: هو عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحصي ولم يذكر الزبير، وأما الثاني فقال البخاري: لم يصح حديث عبد الملك (1). قال العقيلي: فلا يروى في هذا المتن من وجه يثبت، وأما قوله عليه السلام لعمر تقاتلك الفتية الباغية، وقد أخرج البخاري (2) من حديث أبي قتادة وأم سلمة، إلا أن أبا بكر الخلال ذكر أن أحد بن حنيف ويجي بن معين وأبا خيشة والمذيحي ذكروا هذا الحديث تقتل عارًا الفتية الباغية فقال: فيه ما فيه حديث صحيح وأن أحمد قال: قد روى في عبر تقتل الفتية الباغية ثمانية وعشرون حديثًا ليس فيها حديث صحيح (3).

حديث في قتال علي وعائشة

١٤١٩ - أخبرنا ابن الحسن قال: أنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال: نا حسن بن محمد قال نا

__________________________

(1) قلت: وأبو جرو مجهول كي في الميزان (ص ٥١٠، ج ٤).
(2) أخرج البخاري (ص ٣٧٢، ج ١) ومسلم (ص ٣٩٥، ج ٢) قال الحافظ في التلميذ (ص ٣٤٧): هو خبر مشهور مسلم من حديث أبي قتادة وأبي مسعود الخدري، وأم سلمة، وأصل حديث أبي سعيد عبد البخاري إلا أنه لم يذكر مقصود الترجمة كنا نبه على ذلك الحميدي ووهم من زعم أنه دوهة الغلط: ولم يخرجه البخاري من حديث أبي قتادة، وأم سلمة أيضاً بل هو عند مسلم فقط والله أعلم.
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة (ص ١١١، ج ٢): قص صاحب أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة وإن كان قد روى عنه أنه ضعفه آخر الأرمل منه، صاحبه انتهى. وقال السيوطي في الخصائص (ص ٤٩٦، ج ٣): هذا الحديث متوارث رواه من الصحابة بضعة عشر كما بينه في الأحاديث المتواترة. وقد روي بهذا الدعوى ابن عبد البر راجع التلميذ (ص ٣٤٧).

٨٤٨
الفضيل بن سليان قال: نامحمد بن أبي يحيى عن أبي أسماء مولى بني جعفر(1) عن
أبي رافع(2) عن رسول الله ﷺ قال: لعلي بن أبي طالب: إنه سيكون بنيك وبين
قال يحيى بن معيين: الفضيل ليس بثقة (3).

1420 - حديث آخر: أن عائشة(1) مرت ببماء يقال له الحوائب فسمعت
نباح الكلاب فقالت: رضوني فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: كيف
بإحداكم إذا نبخت عليها كلاب الحوائب.

قال المصنف: بروية عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي قال موسى بن
هارون: بروى أحاديث سوء في مثاب الصحابة. وقال ابن عدي: احترق
بالتشيع.

حديث في إشراط الساعة

1421 - أنا عبد الله بن علي المقرئ، ومحمد بن ناصر الحافظ قالا أنا طراد
ابن محمد الزينبي قال أنا علي بن محمد بن بشروان قال أنا أبو علي الحسين بن
صفوان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي قال نا الربيع بن تغلب،
وأنا عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر

(1) ص: مولي ابن جعفر، والثابت من المسند والمعجل (ص ٤٤٤)، وفي الجرح والتعديل (ص
٣٣٣، ج ٤، ق ٢) مولي عبد الله بن جعفر.
(2) أخرجه أحمد (ص ٣٩٣، ج ٦) وبيهار والطبراني كما في الزوائد (ص ٣٣٤، ج ٧).
(3) واختصاص الكبرى (ص ٤٨٧، ج ٢).
(4) قال الهيثمي في الزوائد: رجالة ثقات. وأما الفضيل فقال في التقريب: صدوق وله خطأ كثير.
(5) أخرجه أحمد (ص ٥٥، ج ٦) والحاكم (ص ١٢٠، ج ٣) والبخاري كما في موارد الفاظ
(ص ٤٥٣) من طريق إسحاق بن أبي خالد عن قيس بن عائشة ما أتى على الحوائب مسكت
نباح الكلاب الخ وقد طال الكلام فيه الشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة (رقم ٤١٥)
فلراجع إليه.

٨٤٩
الغورجي قال نا الجراحي قال نا المحيوي قال حدثنا الترمذي قال نا صالح قال نا الفرج بن فضالة، أبا منصور القزاز قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أخبرنا هلال بن محمد الحفار قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواب قال نا بشر بن موسي قال نا أبو عبد الله محمد بن الفرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد من محمد بن علي، وقال الترمذي: عبد بن عمر بن علي. (1) بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: إذا عملت أمي خس عشرة خصلة حل بها البلاء. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: إذا كان المغنم دولًا، والأمانة مغناً، والركاة مغرماً، وأطاع الرجل زوجه، وعق أمه، وبر صديقه، وجه أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أردفه، وأكرم الرجل مخالفته شره وشرب الخمر، وليس الحرير، وتغذوا القيان، وتغذوا الماء، لعن آخر هذه الأمة أولاً، فلتتلقبوا عند ذلك ثلاثًا: رياً حراء، وحسفاً، ومسحاً. لفظ القرآن.

قال المؤلف: هذا حديث مقطوع فإن محمدًا لم ير علي بن أبي طالب، وقال يحيى: الفرج بن فضالة ضعيف. قال ابن حبان: يقلب الأسند ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة لا يجل الاحتجاج به. وقال الدارقطني: وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن سعد بن سعيد بن يحيى بن سعيد وكلاهما غير محفوظ يعني هذا الحديث.

١٤٢٢ - حديث آخر: أني أنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن بكراز قال نا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال حدثنا العتيقي قال أنا أحمد بن داود وأسحاق بن إبراهيم الأفاضلي قالا نا دم قال حدثنا ابن أبي فدك عن عبد الرحمن بن يوسف عن سبيان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن

(1) أخرجه الترمذي (ص ٢٤٤، ج ٣) والمعتبيب (ص ١٥٨، ج ٣ - ص ٣٩٦، ج ١٢) وابن حبان في الجربوحيين (ص ٣٠٧، ج ٢).
(2) ص: هن. (٣) ص: أورادهم.

٨٥٠
مسعود(۱) أن رسول الله ﷺ قال: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهل.

قل المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، قال العقلي: لا يعرف إلا بعبد الرحمن وهو مجهول وحديثه غير محفوظ.

۱۴۳۳ - حديث آخر: روى سعد بن سفيان قال: نا يحيى بن المتوكل عن عمر بن هارون الأنصاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن من أشراف الساعة سوء الحواس وقطيعة الأرحام وأن يطلب السيف عن الجهاد وأن يحمل الدنيا بالدين.

قال أحمد بن حنبل: ليس هذا صحيح عمر بن هارون لا يعرف{۲}.

حديث في الفتن


۱) أخرجه العقلي في الضغاث والطبراني في الكبير كما في الزوائد (ص ۱۴۶، ج ۳) وأوردته النجفي (ص ۶۳۰، ج ۲) والسيوطي في الجامع الصغير (ص ۱۵۷، ج ۲).
۲) قال النجفي في المرزان (ص ۳۲۸، ج ۳): لا يعرف والخبر منكر.
۳) ص: درويش.
۴) أخرجه الخطيب في المنفق والمنفرق كلا في اليوسف (ص ۳۰۳، ج ۴) والحكم الترمذي كلا في الكنز (المختلف ص ۳۹۹، ج ۵).

۸۵۱
كتاب الله؟ قال: يكتب الله الحروف الأولى من أمرهم وقرائهم جميع الأعراب وحقوقهم، وسأل الناس حروفهم فلا يعطونا فيها، ويتبع القراء أهواء الأمراء فيما دونهم في الغي ثم لا يقصرون. فقلت: يا جبريل في مسلم من أخذهما. فقال: بالكفر والصير، إن أعطوا الذي لهم أخذوا وإن منعوا تركوه. قال يعقوب بن سفيان: محمد بن حرير (1) هذا حصي ليس بالقوي، نسومة بن علي دمشق ضعيف الحديث (2). وعمر بن ذر هذا غير المداني وهو عندي شيخ مجهول ولا يصح هذا الحديث.

1425 - حديث آخر: روي عن أبي هريرة (3) قال: قال رسول الله ﷺ: أنت اليوم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أخذ به عشراً ما أمر به نجا.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر رواه نعم بن جداد وليس

بثقة (4).

حديث في بيان مقدار عيش هذه الأمة الرخاء

1426 - أنا هبة الله بن الحصن قال أخبرنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حدثني أبي قال نا الحكم بن نافع قال نا ساكي بن عباس عن يزيد بن سعيد عن أبي عطاء يزيد ابن عطاء السكنسي عن معاذ بن سعد عن جنادة (5) أن أبي أمية أنه سمع عبادة

(1) قلت: وثقه دحم وابن منع وغيروها وهو من رجال البخاري، وقال في التبريغ (ص 443): صدوق.
(2) ذكر الحافظ تضعيفه في ترجة عمر بن ذر. ولم يذكر ترجمته في اللفظ ولا النهي في الميزان.
(3) أخرجه الترمذي (ص 467 ج 3).
(4) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدث نعم عن سفيان. ونعم صدوق يخطئ كثيراً كنا في التبريغ.
(5) ص: يد بن عطاء. (6) ص: عبادة.
ابن الصامت

(1) يذكر أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما مدة أمتك من الرخاء؟ فلم يرد عليه شيئاً حتى سأله ثلاث مرات كل ذلك لا يجيب ثم انصرف الرجل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ فدروى عليه فقال: سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمرتي، مدة أمتي من الرخاء سنةما قالتا مرتين أو ثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله فهل لذلك من إمارة أو علامة أو آية؟ فقال: نعم. الخندق والرحب وإسلام الشياطين المجبلة على الناس.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح واسعاعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ.

حديث في أسرع الأرض خراباً

1427 - أن قال لنا محمد بن ناصر تنا أبو غالب الباقلاني قال لنا البرقاني قال لنا الدارقطني قال لنا أبو طالب الحافظ ومحمد بن اسماعيل الفاقي قالنا حفص بن عمر الرقي قال لنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن جبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرع الأرضين خراباً يسراها ثم يعناها.


(1) أخرجه أحمد (ص 326، ج 5).
(2) قلت: وفي معاذا وهو مجهول كا في الميزان والتقيب (ص 497) ويزيد بن عطاء لم أجد من وثقه والله أعلم.
(3) أخرج الحنائي في الأوسط وأبو نعم في المنكية (ص 112، ج 7) وذكره الهشمي في الرواية.
(4) قال الهشمي: حفص وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله رجالة الصحيح. قلت: قال أبو أحمد الحكيم: حديث بخير حديث لم يتابع عليه وذكره ابن حبان في اللسان وقال: رما أخطأ.

853
حديث في تتابع الآيات

1428 - أنبنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال أنا البرقاني قال أنا الدارقطني قال روى أبو الربع الزهراوي عن أبيه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة 1 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على أثر بعض يتبناها كن تتابع الجزء في النظام.

قال الدارقطني: وهو أبو الربع وناجا رواه هشام عن حفص بنت سيرين عن أبي العالية من قوله. 2

حديث في ظهور الآيات بعد المئتين

1429 - أنبنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا محمد بن المهفري قال أنبرنا العثيمي قال نا يوسف بن أحمد قال حدثنا العقيلي قال نا محمد بن اسحاق قال نا الحسن بن علي الخولاني 3 قال نا عون بن عمارة البصري أبو محمد العبدي قال نا عبد الله بن المثنى عن أبيه عن جده عن أنس عن أبي قتادة 4 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيات بعد المئتين.


____________________

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في الجامع الصغير (ص 3، ج 2) وجمع الزوائد (ص 321، ج 7) وأخرجه ابن حبان كما في الحواليد (ص 455) عن أبي علي حدثنا أبو الربع الزهراوي.

(2) قال الحنفي: رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حبان وداود الزهراوي وكله نقد.

(3) ص: الحوائط والتذكير من العقيلي.

(4) أخرجه العقيلي في ضعفاء في ترجمة عون والدارقطني في العلل (ص 476، ج 1، ج 2) وأبوذه الذهبي (ص 306، ج 3).

(5) أخرجه ابن ماجه (ص 304) والدارقطني في العلل.
منكر الحديث ضعيف. وقال الدارقطني: وليس في الآيات شيء صحيح.

قال المؤلف قلت: وهذا يروى عن ابن سيرين من قوله، وقد روى أبو سعيد مسلم بن علي الخشني بإسناد له عن رسول الله ﷺ أنه قال: إذا خرج أول الآيات طويت الصحف، ورفعت الأفلام، وشهدت الأجسام على الأعيال. قال: يحيى: أبو سعيد ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث.

حديث في فتح قسطنطينية

۱۴۳۰ - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا امام بن معدة قال أنا حزارة ابن يوسف قال أنا أبو أحمد بن علي قال أنا محمد بن أحمد بن الخسرو الأهازي قال نا عمرو بن علي قال أنا محمد بن خالد بن عبد الله بن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: لا تقوم الساعة حتى يفتح الله على المسلمين قسطنطينية ورومئية بالتنبيه والتكبير.


حديث في خروج المهدي

فيه عن عثمان وعلي وابن مسيب وعهاب بن ياسر وابن عباس وحذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وثوبان وأم سلمة.

۱۴۳۱ - فأما حديث عثمان: أنا محمد بن عمر الأرموي ومحمد بن عبد

(۱) وقال ابن كثير في النهاية (٤٥-٩٧٣): لا يصح ولو صح م محمول على ما وقع من الفتنة بسبب القرل بخلق القرآن والمحلة للإمام أحمد وأصحابه من أئمة الحديث. قال البخاري: قد مضى مائتان ولم يأت من الآيات بنبي، كما في التهذيب والميزان في ترجمة عون. وعده الأزدي من مناكير عبد الله كما في التهذيب (٤٨٨، ۵).

(۲) أورده الذهبي في الميزان (٤، ۴).
الملك بن خيرون وعبد الرحمن بن محمد القرآز قالوا أنا عبد الصمد بن المأمون قال أنا الدارقطني قال نا إبراهيم بن عبد الصمد المحاسي قال نا محمد بن الوليد القرشي قال نا نسب بن محمد بن سليمان التيمي عن نثأة عن سعيد بن المسبح عن عثمان بن عفان (1) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: المهدي من ولد العباس عمتي.

١٤٣٢ - وأما حديث علي رضي الله عنه فله طريقان. الطريق الأول: أنا هبة الله بن الخصين قال أنا أبو علي بن المذهب (1) قال أخربنا أبو بكر بن مالك قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا فضل بن دكين قال نا ياسين المحمدي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي (2) عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: المهدي من أهل البيت يصليه الله في ليلة.

١٤٣٣ - الطريق الثاني: رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن الفضل ابن دكين قال نا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي (1) عن النبي ﷺ قال: لو لم بيق من الدهر إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلاً من أهل بني يلًاها عدلاً كا ملت جواً.

١٤٣٤ - وأما حديث ابن مسعود فله ثلاثة طريق. الطريق الأول: أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحد بن علي بن ثابت قال أخربني أبو القاسم عبد العزيز ابن محمد بن نصير السوروني وأبو الحسن علي بن أحد بن محمد الرزاز قال أنا أخربنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثني محمد بن أحد بن الهيثم الدوري قال حدثني أحد بن الهيثم قال حدثني سورة بن الحكم قال نا سليمان بن قرم وبيحي

(1) أخرجه الدارقطني في الأفراد (رقم ٣٦ عن الجزء الثاني، ق).
(2) ص: ابن المهدي.
(3) أخرجه أحمد (ص ٤٤، ج ١) وابن ماجه (ص ٣٠) وأوردهذه أيضًا (ص ٣٥٩، ج ٤).
(4) أخرجه أبو داود (ص ١٧٤، ج ١) وأحمد (ص ٩٩، ج ١) وابن أبي شيبة كما في الحاوري (٤٥٩، ج ٢).

٨٥٦
ابن ثعلبة وقيس بن الربع وأبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود (1) قال: قال رسول الله ﷺ: يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسم أبيه أبي Millenn الأرض عدلًا وقسطًا كما ملئت ظلماً وجوراً.

1 435 - الطريق الثانى: أنا الكروخى قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجى قال أنا الجراح قال نا الحجوبي قال نا الترمذي قال نا عبيد بن اسباط ابن محمد القرشي قال نا أبي قال نا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله (2) قال: قال رسول الله ﷺ: لا تذهب حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمه اسمه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

1 436 - الطريق الثالث: أنا ابن خيرون قال أنا ابن الأيمن قال نا الدارقطني قال نا البغوي قال نا عبد الله بن عمر بن إبان قال نا يوسف بن حوبش قال حدثنا بابط بن الحارث عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: لا يذهب الأمر حتى يملك رجل من أهل بيتي يوافق اسمه اسمه Millenn الأرض عدلًا وقسطًا كما ملئت جورًا وظلمًا.

1 437 - وأما حديث عمار: فلأنا أبو منصور الغزاز قال نا أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي قال أنا محمد بن محمد قال أنا أحمد بن الحجاج بن الصلمة قال حدثنا سعيد بن سليمان قال نا خلف بن خليفة عن مغيرة عن إبراهيم عن علامة عن عمار بن ياسر (3) قال بينا النبي ﷺ راكب إذ حانت منه النفثة فإذا هو بالعباس فقال:

(1) أخرجه المخطوب (ص 370، ج 1) وأبو داود (ص 173، ج 4) وأحمد (ص 488، ج 1)
(2) أخرجه الترمذي (ص 233، ج 3) وأبو داود (ص 173، ج 4) وأحمد (ص 377، ج 277، ج 320، ج 1)
(3) أخرجه المخطوب (ص 117، ج 4) وأورده السيوطي في الآلف المصنوعة (ص 434، ج 1)

857
يا عباس! قال: لبيك يا رسول الله، قال: إن الله فتح هذا الأمر [بني]
وسيخمه بغلام من ولدك يملؤها عدلاً كما ملكت جوياً وهو الذي يصلي بعيسي
ابن مريم.

۱۴۳۸ - وأما حديث ابن عباس: فأخبرنا القراء قال: أخبرنا أحمد بن علي
الحاكيم قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال: نا محمد
ابن المظفر قال: نا محمد بن خليد بن حفص قال: نا محمد بن نوح بن سعيد بن دبار
المؤذن قال: حدثني أبي قال: نا عبد الصمد بن علي على أبيه عن جده ابن عباس.
فقال: يا عم النبي إن الله ابتداً في الإسلام وسيخمه بغلام
من ولدك وهو الذي يتقدم بعيسى ابن مريم.

۱۴۳۹ - وأما حديث حذيفة: فحدثت عن ماجد بن بكر الزاهد قال: أنا
يوسف بن محمد الخطيب قال: نا العباس بن تركان قال: نا عبد الرحمن بن حدان
الخلاب قال: نا محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري قال: نا رواد بن الجراح قال: نا
سيفان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال: نا رسول الله ﷺ.
المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الظري، اللون لوين عربي، والجسم
جسم إسرائيلي، يلأ الأرض عدلاً كما ملكت جوياً فرضي خلافته أهل الأرض
وأهل السماء والطير في الجو يملكون عشرين سنة.

۱۴۴۰ - وأما حديث أبي سعيد فله أربعة (۱) طرق. الطريق الأول: أنا
الكروخي قال: أخبرنا أبو عامر الأردي وأبي بكر الغوجري قال: أنا الجراح
قال: نا المحيوي قال: نا الرمذي قال: نا محمد بن بشارة قال: نا محمد بن جعفر قال: نا
شهبة قال: سمعت زيد العمري قال: سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد
الخزاعي (۲) عن النبي ﷺ قال: إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمساً أو سبعأً أو

(۱) أخرجه الخطيب (ص ۳۲۳ - ۳۲۴، ج ۳).
(۲) ص: ثلاثة طرق.
(۳) أخرجه الترمذي (ص ۳۳۱، ج ۳) وابن ماجه (ص ۴۰۹).
1441 - [الطريق الثاني] وأخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا عاصم بن الحسن قال نا أبو عمر بن مهدي قال نا الحسين بن أسهيل قال نا محمد بن المثنى قال نا محمد بن مروان قال أخبرنا زيد العمري عن أبي الصدقي الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: يكون في أمتي المهدي إن قصر فسع وإلا فثوان وإلا فتسع تنعم أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط، يرسل السباه عليهم مداراً، ولا تدخر الأرض شيئًا من النبات، والمال كدوس يقوم.(3) الرجل فيقول: يا مهدي أعطني؟ فيقول: خذ.

1442 - الطريق الثالث(1) : أنبأنا الخزيري قال: أنبأنا العشاري قال نا الدارقطني قال نا يوسف بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الله عبيد قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال نا شيب بن عبد الملك عن مقاتل بن حيان عن أبي الصدقي الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: يكون في أمتي المهدي سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع يملا الأرض عدلاً كما ملكت قبل ذلك ظلًا وجوًراً.

1443 - وأما الطريق الرابع(2) : رواه أبو داود قال نا سهل بن تمام قال نا عمران القطان [عن قتادة] عن أبي نضرة(3) عن أبي سعيد(3) قال: قال رسول الله ﷺ: المهدي مني، أجل الجهة أتى الأنف يملأ الأرض قسطاً وعديلاً كما ملئت ظلماً وجوًراً يملك سبع سنين.

(1) ص: اعتصي فيحة.
(2) أخرجه الحاكم من طريقه عن زيد بن (ص 558، ج 4) باختلاف يسري.
(3) ص: كرمسي. (4) ص: الثاني.
(5) ص: الثالث.
(6) ص: أبي نصر.
(7) أخرجه أبو داود (ص 175، ج 4) والحاكم (ص 557، ج 4) وذكره ابن أبي حامد في العمل (ص 425، ج 3) وقد رواه أحمد والحاكم من طريق عن أبي بكر الصديق عن أبي هريرة، راجع المسند (ص 558، ج 3) والمستدرك (ص 558، ج 4).

859
1444 - وأما حديث أبي هريرة: أنا محمد بن عمر الأزمي قال أخبرنا
عبد الصمد بن علي بن ميمون قال أخبرنا الدارقطني قال تا يوسف بن يعقوب
النبايوري قال أن أبو يزيد عمرو بن يزيد قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام
ابن حسان عن محمد عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله ﷺ: يَفْخَمُ الْمِهْدِي
في أمي إني قصر فسنت وإلا فتسع ونفع فيها أمي فعمة لم ينعموا مثلها
يرسل السماء عليهم مدراراً، ولا يدخر الأرض شيئاً من النبات، ويكون المال
كدوساً يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني فيقول: خذ.

1445 - أما حديث ثوبان: أخبرنا ابن الحسين قال أنا ابن المذهب قال أنا
أحد بن جعفر قال لنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال لنا وكعب عن شريك
عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان (2) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا رأيت
الرافيات السود قد جاءت من خراسان فاتنوها فإنها خليفة الله المهدى.

1446 - وأما حديث أم سلمة: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين المزركشي (3)
قال أنا أبو الحسين بن المهدي قال أنا أبو أحمد بن عبد الله بن جامع قال أنا
أبو علي محمد بن سعيد الحراني قال لنا عبد الملك الميموني قال لنا أحمد بن عبد
الملك بن واقد قال لنا أبو المليح الرقى عن زياد بن بيان شيخ من أهل الرقة عن
علي بن نفيل عن سعيد بن المسبب عن أم سلمة (4) قالت: سمعت رسول الله ﷺ
يقول: المهدي من ولد فاطمة عليها السلام.

قال المؤلف: وقد رواه أبو داود (5) وقال: أنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني
عبد الله بن جعفر الرقي قال لنا أبو المليح. وقال، وفيه: المهدي من عترتي من

(1) أخرجه الدارقطني في الأفراد كأ في كنز (المتخبص ص 32 ج 6).
(2) أخرجه أحمد (ص 377 ج 5).
(3) ص: أبو بكر محمد بن الحسن المزركشي. والصواب ما أثبتناه راجع لترجمته الغريب (ص 72 ج 4).
(4) أخرج ابن ماجه (ص 310) والطبراني والحاكم (ص 557 ج 4) وله استناده آخر عند
ابن حاتم في المعلم (ص 409 ج 2).
(5) (ص 174 ج 4).
ولد فاطمة. وقد رواه العقلين عن هارون بن كامل عن علي بن مصعب بن شداد عن أبي المليح. وهذه الأحاديث كلها معللة لا إن فيها ما لا يأت به(1)، ونحن نبين ذلك، أما حدث عثمان فنفرد به محمد بن الوليد قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويصلبه وينقله وينقل الأسانيق والمتن. قال سمعت الحسين بن أبي معشر يقول: هو كذاب(2). وأما الحديث [علي] عليه السلام فإنه يابسن الجلي قال البخاري: فيه نظر(3). وأما الحديث ابن مسعود فإنه يحيى فيه تحليل سورة وسورة في مقام يهود. فأما طريق الترمذي فعند حسن، وقد حكم له بالصحة، وأما حدث عمار فلا يتأس به(1) وكذلك حدث ابن عباس وأما

حديث حديث فرحا ابن الجراح قد ضعفه الدارقطني قال ابن حدان الراوي بهذا الحديث: باطل قال: محمد بن إبراهيم لم يسمع من رواة شيئا، ولم يره، وكان مع هذا غالبًا في التشيع. وأما الحديث أبو سعيد ففي طريقه الأول محمد بن مروان قال ابن عمير: كذاب. وقال النسائي والرازي: متوفك الحديث. وقال ابن حبان: لا يجل كتب حديثه إلا اعتبارا. وعبد بن مروان في حديث أبي هريرة أيضاً وقد تفرد به عزة وهو أبو هارون العبدي وكان كاذباً. وأما زيد العمري فقال يحيى: ليس بشيء. وأما طريق أبي داود فلا يتأس به(1) وأما طريق الثالث(3)

(1) قال ابن القمي في المنار (ص 148): هذه الأحاديث أربعة أقسم صحاح وحسن وغرضين وموضوعة.

وقد جمع أبو نعيم الحافظ كتاب المهدي وقصص السيوطي وحذف استاده في جزء سياح، وعرف البردي في أخبار المهدي، ضمنه في كتابه الماضي (ص 57، 86، 2) فلابحجه.

(2) قال الدارقطني في الألفاظ: غريب من حديث قنادة عن محمد بن مصعب عن عثمان وهو غريب من حديث سلمان النبطي عن قنادة نفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم بهذا الاستاد ولم ينكه إلا من شيخنا أبي إسحاق. أنهن.

(3) سقط الكلام على الطريق الثاني قلت: استاده حسن كنا في الغون (ص 174، ج 4).

(4) قلت: فيه نظر فإن فيه أحد بن حجاج بن الصمل (قال الزهري) في الميزان (ص 89، ج 1):

والعجب أن الخطيب ذكره في تأريخه ولم يضيفه، وكانت عنه لاهتناق حاله مثله.

وقال المولى رحمه الله في كتاب الضفاء: أحد بن حجاج بن الصمل عن سعد بن وضع كذا. فكيف لا يتأس به استاده.

(5) ص: الثاني.

861
حديث في أنه لا مهدٍ إلا عيسى

1447 - أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا محمد ابن المفرج بن علي (1) البزار قال أنا أبو بكر محمد بن علي بن عيسى المالكي قال أنا أبو العباس الأقطع أحمد بن عبد الله الطائي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال نا محمد بن ادريس الشافعي قال أنا محمد بن خالد الجندي عن إبراهيم بن صالح عن الحسن عن أنس (2) قال: قال رسول الله ﷺ: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارًا، ولا الناس [إلا شجا، ولا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس]، ولا مهدي إلا عيسى.

قال أبو عبد الرحمن أحمد بن شبيب النسائي: هذا حديث منكر. وقال البهذي: تفرد بهذا الحديث محمد بن خالد الجندي قال: قال أبو عبد الله

(1) راجع العون (ص 167، ج 4).
(2) رابع الربيع (ص 310، ج 5).
(3) وفي البغدادي: محمد بن المفرج وعلي البزار وفي ص. محمد بن الفرح.
(4) في الخطيط: (ص 311، ج 4) وأبو بكر محمد بن علي (ص 441، ج 4) وأبو عبد اللطيف في العلم (ص 155، ج 1) ذكره بزياني (ص 327) في ترجمةpositions/351.png والسبكي في طبقات الشافعية (ص 535، ج 3).
الحاكم: محمد بن خالد رجل مجهول (3)، قال: وقال صامت بن معاذ عدلت إلى الجند مسيرة يومين من صنعاء فدخلت على حديث ثم فطلب هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد الجندي عن ابن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال البهقي: فرجع الحديث إلى الجندي وهو مجهول عن ابن أبي عياش وهو متزوج عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، والأحاديث قبله في التنصيص على خروج المهدي أصح إسناداً.

1) ذكر الحاكم هذا العلة في المستدرك وابن القم في المنار المنفي (ص 143) والذهبي في المرز بالسبيفي في طبقات الشافعي والكاشميري في التصريح بما توازن في نزول المسيح واللباب في السلسة الضعيفة (رق 77) فليراجع اليه.

2) قال الذهبي في المرز بالسبيفي: وثقة يحيى وروى عنه ثلاثة رجال سوي الشافعي وهكذا ذكر ابن كثير في النهاية (ص 33، ج 1) وقال: عند التأمل لا ينافيها بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى ابن مريم ولا ينبغي ذلك لأن يكون غيره مهدباً أيضاً والله أعلم أنتهى.
كتاب المرض

حديث في انتظار الفرج

1448 - ناونا أحمد بن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال نا
البرقاني قال نا علي بن عمر الدارقطني قال نا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد قال نا
أحمد بن إسحاق بن صالح العسكري قال نا سليمان بن سلمة عن بقية بن الولد
قال حدثني مالك بن نا قل أنّ قال حدثي الزهري عن نا (1) قال رسول الله
عليه السلام: أفضل العبادة انتظار الفرج من الله عز وجل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت قال ابن الجند: سليمان بن سلمة كان
يكتب. وقال أبو حامد الرذي: متروك الحديث. ثم قد اختفى عن بقية فرواهم
نعم بين حاد وهو جروح أيضاً عن بقية عن مالك عن الزهري مرسلاً (2). قال
الدارقطني: ولا يصح هذا عن مالك بوجه.

حديث في أن أنين المريض تسبيح

1449 - أخبرنا أبو منصور القرازي قال نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت
قال نا محمد بن المظفر بن حرب الدينوري قال حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد
ابن شنية القاضي قال نا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الحسن بن عثمان بن
حبيب (3) قال نا صاحب بن زياد السوسي أبو شعيب قال أخبرنا حسين بن محمد

(1) أخرجه البيهقي في الشعب والقضاء كام في الجمع الصغير (ص 49، ج 1) والخليل في
الإرشاد كام في المقدمات (ص 99).
(2) قال البيهقي: هذا أول راجع المقدمات.
(3) ص: حديث.

864
البلخـي عن الفضل بن موسى السيناني عن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ﷺ: أبن المريض تريح، وصياحه تهيل، ونفسه صدقة، ونومه على الفراش عبادة، وتقليبه من جنب إلى جنب كأنما يقاتل العدو في سبيل الله يقول الله لملائكته: أكثروا لعبدي أحسن ما كان يعمل في صحبته، فإذا قام ثم مشى كان كمن لا ذنب له.
قال الخطيب: أبو شعيب ومن فوقه كله معروفون بالثقة إلا البلخـي فإنه مجعل.

حديث في الخمي

١٤٥٠ - أبتًنَأنا ابن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقائي قال نا الدارقطني قال روى عثمان بن خلد الواسطي عن هشام عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود بن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: الحمي حظ كل مؤمن من النار.
قال الدارقطني: المحفوظ عن عائشة موقوفا.

(١) أخْرِجَهُ الطَّيِبُ (ص ١٩١، ج ٣). (٢) ص: فقهه.
(٣) قال الذهبي في الزمان (ص ٥٣٤، ج ١): لا يعرف والخبير باطل. وقال ابن حجر: ليس بثبات كا في الفوائد المجموع (ص ٢٧٢).
(٤) أَخْرِجَهُ الدَّارَقْتِيُ في الْعُلَّم (ص ١٠١، ج ٥، ق) والبزار كا في الجامع الصغير (ص ١٥١، ج ١).

٨٦٥
حديث في إكرام المريض على الطعام

فيه عن ابن عمر ومعقبة بن عامر، أما حديث ابن عمر فله طريقان:


١٤٥٣ - وأما حديث عقبة: قَالَ أَسْعَافُ بْنِ أَحَدٍ قَالَ نَا أَسْعَافُ بْنِ سَعْفَةٍ مَسْعُدَةٌ قَالَ أَخْبَرْنَا جَزَءُ بْنِ يَوْسفَ قَالَ أَخْبَرْنَا أَبِي قَالَ أَنَا عُمْرُ بْنُ سَانَانَ.

(١) أخبرة العقيلي في الضعفاء والدراقيطي في غزوة مالك.
(٢) أورده الذهبي في الميزان (ص ١٥١، ج ٣).
(٣) رواه الخطيب في الفوائد الصحابة الغزلي كا في السلاسة الصحيحة للالباني (رقم ٢٧٧) والدراقيطي في غزوة مالك كا في النسخ (ص ١٩٥، ج ٥) واليزازان (ص ٦٦٦، ج ٣) وأشار إليه الخالق في المستدرك (ص ٤٢٠، ج ٤) لكن وقع فيه محمد بن محمد بن الوليد والصواب محمد بن عمر بن الوليد.

٨٦٦

قال ابن عدي: ليس يرويه عن موسى غير بكر وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. قال البخاري: منكر الحديث.

حديث في الصبر


قال الدارقطني: المحفوظ عن محجوب عن ربيعة الخرشن قوله.

حديث في دعاء المريض لعواده

1455 - فيه عن عمر وأبي امامة.

(1) أخرجه الترمذي (ص 158، ج 3) وابن ماجه (ص 254) والحكم الترمذي (ص 266) وابن أبي حاتم في الجامع (ص 242، ج 2) وزعيم السيوطي في الجامع الصغير (ص 201، ج 2) إلى الحامخ أيضاً، وتبينه الناوري في الفضية (ص 420، ج 6) لكن لم يأخذ وراجع لتخريجه وشاهدته السلسلة الصحيحة (رقم 427).

(2) وقال أبو حاتم: هذا باباً وبرك منكر الحديث. وقال الترمذي: هذا حدث حسن غريب. وكذا نقله الخاقي في النسج (ص 349، ج 1) عن الترمذي خلافاً لصاحب المشكاة (ص 388). فإنه لم يذكر قوله من العلماء. وقال الخاقي في تجريب كتاب الأذكار: هو حسن لشاهده كما في الفتوحات الباليانية (ص 490، ج 4) راجعه فقد فيه وسائل مزيدة على الالتباس.

(3) ولعله صحيح بن دينار. (ص 4) ص: معاون.

(4) أخرجه أبو نعم في الحلية (ص 290، ج 8) والدارقطني في الجامع (ص 136، ج 5) ق.

(5) قال أبو نعم: غريب من حداث الثوري تفرد به المعاق عنه.
فأما حديث عمر: أنابنًا أبى بكر البهقي قال أن
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم قال أbrig في أبو منصور عبد الله بن أحمد
محمد بن عبد الله قال نا الحسن بن علي بن نصر الطومي قال نا الحسن بن عرفه
قال حدثني كثير بن هشام الخويزي (1) عن عيسى بن إبراهيم الحاشمي عن جعفر بن
برقان عن مييمون عن عمر بن الخطاب (2) قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دخلت
على مريض فمره فليدع لك فإن دعاءه يعدل عند الله دعاء الملائكة.

قال المؤلف: هذا حديثان لا يصحان (3) أما حديث عمر فقال الحاكم: عيسى
ابن إبراهيم واهي الحديث. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن جعفر بن برقان
لا يقول الاحتجاج به إذا انفرد. وأما الحديث أبي امامة (4) فقال ابن عدي وابن
حبان: الحسن بن علون يضع الحديث.

(1) كذا في ص، وفي ابن السني: الجبري. ولم أجد من نسبه لهذه النسبة والله أعلم.
(2) أخرجه ابن السني (ص 149) ورواه ابن ماجه (ص 105) بالسند أخر.
(3) قلت: ليس في استاد ابن ماجه عيسى بن إبراهيم قال الحافظ في الفتح (ص 122، ج 10).
(4) أخرج ابن ماجه بن حسن لكن فيه افتقار عن عمر رفعه إذا دخلت على مريض الخ. وقال
التوري في الأذكار: استاده صحيح أو حسن لكن مييمون لم يذكر عمر. وقال المندري في
التربغ (ص 327، ج 4) رواته نقات مشهورون إلا أن مييمون لم يسمع من عمر ومكذا
قال المدرك والعلمي: قال قال الحافظ في تطهير الأذكار: في سن مييمون علة خفية تمنع من
الحكم بصحته وحصم ذلك أن ابن ماجه أخرج عن جعفر بن مسافر وهو شيخ وسط وشيخه
ففي كثير من هشام ثقة من رجال مسلم وهو بروي عن جعفر وهو من رجال مسلم أيضاً لكنه
مختلف فيه، وراجع أنه ضعيف في الزيءي وخاصة، وهذا من حديثه عن غير الزهري،
وأخرجه ابن السني من طريق الحسن بن عرفه وهو أقوى عن جعفر بن مسافر عن كثير بن
هشام فاخر (8) كبار وجعفر بن برقان عيسى بن إبراهيم الحاشمي وهو ضعيف جداً
نسبه إلى الوضع فإنه قادة تمنع من الحكم بصفته لو كان متصلاً ووكذا يسمى إنتهى
ملخصاً من الفتوحات الربانية (ص 93، ج 4) وراجع أيضاً التهذيب (ص 107، ج
(5) سقط حديث أبي امامة من الأصل. قال الحافظ: لم نجد له شاهداً يصح للاعتبرار فقد جاء من
حديث أنس وأبي امامة وجابر ومسند كل منها نسب إلى الكذب كما في الفتوحات أيضاً.

868
حديث في الأكل مع المجذوم

1456 - أنا محمد بن ناصر قال أنا أبو منصور بن عبد الرزاق قال أنا أبو بكر محمد بن عمر القاضي قال نا عمر بن شاهين قال حدثنا محمد بن أحمد بن معمر المغربي قال نا الحسن بن ناصح، وأنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا أحمد بن نكزان قال أنا أحمد بن محمد العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال نا محمد بن اسحاط، وأنبأنا الكروخى قال أنا أبو بكر الغوريجي وأبو عمار الأزدي قال أنا الجراحى قال نا الحجوري قال نا الترمذي قال حدثنا أحمد بن سعيد الأشرى وابراهيم بن يعقوب. وأنبأنا زاهر بن طاهر قال أنا أنبأنا أبو بكر البهيجى قال أخبرنا أبو عبد الله الحاكى قال نا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد ابن يونس الصبى قالوا نا يونس بن محمد المؤدب قال نا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المتكرد عن جابر بن عبد الله (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده جوعى فوضعها معه في قصعة فقال: كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه.

قال الدارقطني: تفرد به المفضل (2) قال يحيى، ليس المفضل بذلك. قال العقيلي: ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها لين.

(1) أخرجه الترمذي (ص 86، ج 3) وأبو داود (ص 29، ج 4) وابن السنى (ص 124) وابن ماجه (ص 261) والحكم (ص 137، ج 4) وابن حبان، والعقيلي في الصفءاء وابن طاهر في صفوه الصوف (ص 155) وأورده الذهبي (ص 119، ج 4). وعبد بن حميد، وابن خزيمة والبهيجي وسعد بن منصور كلا في الكنز (ص 3، ج 10).

(2) قال الحاكى: صحيح الاستاد ووافقهذه في التلميذ السيوطي فيجامع الصغير (ص 94، ج 2) وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وفيه نظر كذا في فیض القدير (ص 42، ج 5) قال ابن عدي: لم أر له - أي المفضل - أنكر من هذا. قال: ورواهم شبهة عن حبيب فقال عن ابن بريدة أن عمر أخذ بيده جوعى فوضعها معه في قصعة وقال الترمذي قلت: وذكر العقيلي في الضعفاء هذا عن عبد الرحمن بن زيدان عن شعبة عن حبيب عن عبد الله ابن بريدة يقول كان سلية يعمل بيدته ثم يشترى طعاما ثم بعث إلى المجذومين فآكلون معه، وقال: هذا أصل هذا الحديث وهذه الرواية أولى بها النتهى.
1457 - طريق آخر: أنا إسحاق بن أحمد قال أنا إسحاق بن مسعدة قال
أنا حرجة قال نا ابن عدي قال نا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا معاصر بن سهل
قال نا عبد الله بن تمام عن إسحاق المكي بن محمد بن المنكدر عن جابر أن
رسول الله نهى أن يطيع ومجذوم قاعد في ناحية القوم فدعاه فأقعده إلى جنبه
قال: كل بسم الله وإيمانًا بالله وتوكلاً عليه.
قال أحمد: إسحاق المكي منكر الحديث. قال يحيى: لم يزل مخلطاً وليس
بشيء. وقال علي: لا يكتب حدثه. وقال النسائي: متروك الحديث.

حديث في شدة الخذر من المجذوم
1458 - أنا عبد الرحمن بن محمد قال أنا أحمد بن علي بن ثابت قال أنا
علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال نا أبو القاسم عبد الرحمن بن العباس البزار قال
نا أبو شيب الحراني قال نا سويد بن بعيد قال نا عثمان بن عبد الرحمن عن
[المتى بن عبد الله عن] ثاممة عن أيمن (1) قال: كنت عند النبي عليه السلام
فأتاه مجنوم فأراد أن يدخل عليه فقال: يا أنس أتى البساط لا يطاً عليه
بقدمه.(2).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعثمان هو الوقاصي قال يحيى: ليس
بشيء. وقال البخاري: تركوه. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات
الموضوعات لا يجوز الإحتجاج به.

حديث في عيادة المريض
1459 - أنبأنا محمد بن ناصر قال أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين

(1) أخرجه البخاري (ص 292، ج 10).
(2) وفي الباب حديث الشريد قال كان في وفد تقيف رجل مجنوم فارسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أنا قد
بابتك فأرجع. أخرجه مسلم (ص 333، ج 2). وهذا دليل واسع على الخذر من المجذوم
وليس هذا ينافي التوكل على الله تعالى كما أشار عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله تعالى
لى قدر الله. أخرج مسلم أيضاً.
المعلومة قال أنا القاسم بن أبي المنذر قال نا علي بن إبراهيم بن سلمة قال حدثنا محمد بن يزيد بن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نا عقبة بن خالد السكوني عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري: قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرده شيئاً، وهو يطيب النفاس.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح قال يحيى: محمد بن إبراهيم ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: متروك(1).

حديث في عيادة أهل الدمة


(1) أخرجه ابن ماجه (ص 105) والترمذي (ص 177، ج 3) وأورده الذهبي (ص 319، ج 4).
(2) وقال الترمذي في الآله: سألت محداً عنده وقال موسى منكر الحديث. وقال في الفتاح: في سنده.
(3) في ص: على عن أبقي.
والله يا أُمِّر المؤمنين. إنها لدرع كاً قُلْت: ولكن لا بد من شاهدين فدعي
قُرْنًا فشهد له ودعى الحسن بن علي فشهد له، فقال شريح: أما شهادة مولاك
فقد أجزناها وأنا شهادة ابنك لك فلا أرى أن أجزها.

قال علي: نشذتك الله أُسمعت عمر بن الخطاب(1) يقول: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسن سيدا شباب أهل الجنة؟ قال: نعم. قال: فلا
تُجيز شهادة شباب الجنة؟ والله لا تخرجني إلى بانتيا فلتقضين فيهم أربعين يوماً،
قال ثم سلم الدرع إلى اليهودي فقال اليهودي: أُمِّر المؤمنين مشي معي إلى قاضيه
فرض مي صدقت واما لدرعك سقطت ملك يوم كذا وكذا عن جل لك،
أورق فالنقطتها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقال علي: هذا
الدرع لك وهذا الفرس لك، وفرض له في تسع مائة ثم لم يزل معه حتى قتل يوم
صفن.

قال المصنف: هذا حديث لا يصح تفرد به أبو سمير قال البخاري والبن
عيدي هو منكر الحديث. وقال أبو حامد الرازي: متروك الحديث.

حديث في إصابة العين

1461 - أبو محمد بن عبد الملك، قال أنا سمعت نعم بالله
جزة بن يوسف قال نعم باينعدي قال محمد بن الحسن بن شهير قال نعم بن
عبد الله بن زريع قال نعم ما طالب بن حبيب بن عمر الأنصاري قال حديثي عبد
الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه(2) قال: قال رسول الله ﷺ: أكثر من
يومتين أتيت بعد كتاب الله وقضاءه وقدره بالأنفس يعني بالعين(3).

(1) أخرجه أبو نعم في الجملي (ص 139، 140، 141، 142) والطبراني كتب في الزوائد (ص 182،
ج 4) وأبو أحمد في كتب في التخليص (ص 413) وأبو حنيفة في التخليص (ص 585، ج 1).
(2) أخرجه الطالسي (رقم 176) والبخاري في التاريخ (ص 370)، البخاري في التاريخ (ص 370، ج 2)، والبيهقي
والحكم والقضاء كتب في الجامع الصغير (ص 333، ج 2).
(3) سُقط الكلام من الأصل ورِمز له السبطي بالتحسين، وقال الحافظ في الفتح: سنه حسن وتبعه
السخاوي، وقال الهيشي: رجاءه رجل الصحيح خلا طالب بن حبيب وهو ثقة أنتهى من فيض.
حديث في النهي عن تمنى العافية

1462 - حدثت عن نصر بن اسمايل الفارسي قال أنا عبد الله بن جعفر قال ناصح بن العباس قال ناصح بن جعفر قال أنا خالد بن محمد القاضي وقال ناصح بن مقاتل الرازي قال أنا أبو العباس جعفر بن هارون الواسطي قال ناصح بن مهدي عن باز بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال لأصحابه: إذا مرضتم فلا تمنوا العافية فإن المرض خير للمريض من الصحة والمرض هدية الله عز وجل للعباد.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وفيه جاجة من المجهولين.


873
كتاب الطب

حديث في الأمر بالحجامة والنهي عنها يوم الحميس والجمعة والسبت

١٤٦٣ - أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك وعبد الرحمن بن محمد قالا
نا عبد الصمد بن المأمون قال أنا الدارقطني قال نا أبو روق أحمد بن محمد الهرائي
قال نا أبو الخطاب زيد بن يحيى قال نا عزال بن محمد قال نا محمد بن حجادة عن
نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر (١) قد تبيع في الدم فأبغيني حجاماً ولا يكون
صياً صغيراً ولا شيخاً كبيراً فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحجامة تزيد
الحافظ حفظاً، والعقاق عقلاً، وأحمجوا على اسم الله، ولا تحمجوا الحميس
والسبت والأحد، وأحمجوا يوم الاثنين، وما من جذام ولا برز إلا ينزل يوم
الأربعاء.

١٤٦٤ - طريق آخر: أخبرنا أبو منصور محمد وعبد الرحمن قالا أنا عبد
الصلم بن المأمون قال أخبرنا الدارقطني قال نا الحسن بن محمد بن بشر البجلي
قال نا سلێان بن محمد بن أبي العطوس قال نا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال نا
عثمان بن مطر بن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن حجادة عن نافع قال: قال لي
عبد الله بن عمر (٢) يا نافع، إنه قد تبيع في الدم فالتمس لي حجاماً فذكر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء، يزيد في العقل والحفظ.

(١) أخرجเขา الحاكم (ص ١١١، ج ٤).
(٢) أخرجهم من ماجه (ص ٢٥٧) والخطيب في الفقه والمنفق (ص ١٠٥، ج ٢) والحاكم، وابن
السني وأبو نعم كما في الكنز (ص ٤، ج ٩ – ٥، ج ١٠).

٨٧٤
ذكر باقي الحديث نحوه.

قال المؤلف: وقد رواه ابن حبان (1) من حديث محمد بن عثمان بن عثمان بن مطر فذكر فيه: واحتجزوا يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي عاقب الله فيه أبوب من البلاء، وضربه الله بالبلاء يوم الأربعاء.


1466 - قال المؤلف: وقد رواه مثني بن عمرو عن أبي سناّن عن أبي قلابة (2) قال كنت عند ابن عمر فقال: لقد تبغي الدم بي يا نافع أبلغ لي حجاماً ولا تجعله شيخاً فذكره نحوه.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح أما الطريق الأول فقال الدارقطني: تفرد به زكريا بن يحيى: قال المؤلف قلت: زياد وزعاز في مقام المجهولين (3)، وأما الطريق الثاني ففي ابن مطر قال يحيى: كان ضعيفاً. وقال ابن حبان يروي

(1) في المجرحيين (ص 100، ج 3) وأوردهذه (ص 54، ج 3).
(2) أخرج عليه الحاكم (ص 311، ج 4).
(3) أخرجه ابن حبان في المجرحيين (ص 31، ج 3) بهذا الاستناد مرفوعاً وأوردهذه (ص 335، ج 3) والله أعلم.
(4) قلت: زياد بن يحيى أبو الخطاب من رجال السنة وثقة النساوي وأبو حاتم كما في الذهبي (ص 388، ج 3) وأما عزال فهو قال: مجهول. لكن تابعته عثمان بن جعفر عن الحاكم (ص 429، ج 4) لكنه مجهول أيضاً كما صرح الحاكم.

875
الموضوعات عن الإثبات لا يمل الإحتجاج به، وفيه الحسن بن أبي جعفر(1) قال يحي: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وأما الطريق الأول الموقف فقال الدارقطني: تفرد به عبد الله بن هشام عن أبيه عن أبي(2) والثاني فقال أبو حامد ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج بثنى(3).

حديث في الحجامة سبع عشرة وتبغ عشرة واحدٍ وعشرين

1467 - أخبرنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أخبرنا أحد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا يزيد قال أنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس(4) عن النبي ﷺ قال: خبر يوم تجمعن فيه سبع عشرة وتبغ عشرة واحدٍ وعشرين قال: وما مرت بلآ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد.

قال يحي: عباد ليس بشيء(5). وقال علي بن الجنيد: هو متروك. وقال:

(1) قال ابن عدي: لعل البلاء من عثمان لا من الحسن فانه لا يرويه عنه غيره.
(2) وقد صححه الحاكم لكن قال الذهبي: عبد الله متروك.
(3) قلت: أدخلت العلماء الأثابي في تسمية الصحيفة (رقم 776) وقال: بالجملة فالحديث عندي حسن بمجموع هذه الروايات والله أعلم.
(4) أخريج أحد (ص 354، ج 1) والترمذي (ص 163، ج 2) والحاكم (ص 209، ج 1)، الطالسي (رقم 777) وعبد بن حبيب (المنتخب ص 82، ق). ورواه البزار كما في زوائد الهيثمي (ص 546، ق) وجمع الرواية (ص 93، ج 5) من طريق يعقوب القمي عن لبث عن مjahد بن عباس موقعاً وزاد فيه لا يتبين لكم الدم فنقله وقال هو أحسن من طريق عباد، قلت وقد ذكره المهمي في تاريخ جرjan (ص 287) بإسناده عن يعقوب القمي عن ابن عباس موقعاً وزاد فيه: احتجوا الخمس عشرة.
(5) ولفظ الآخر رواه ابن ماجه (ص 257) عن أنس والترمذي (ص 163، ج 3) عن ابن مسعود أيضاً وقال: حسن غريب.

(6) قال الحافظ في التفريع (ص 251): صدوق رمي بالكدر وكان بدل ونغير بآخرة. وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب وقال الحاكم صحح الأساند. والمحبوب على الذهبي أنه يوافقه في (ص 209، ج 1) ونالت عليه (ص 4، ق 4) وقد أطلق الكلام في تفسيره الشيخ الشاكر في تعلبه على المستند راجح (رقم 316، ج 3) وأما قول البzar: يعقوب عن

876
حديث في الحجامة يوم الخميس

هـ 1468 - أنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا إسحاق بن مساعدة قال أنا حمزة قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا أحمد بن محمد بن سليمان القطان قال حديثنا الحسن بن مدرك قال نا الفضل بن سلام قال نا معاوية بن حفص قال نا محمد بن ثابت عن أبيه عن ناس قال: رسول الله ﷺ: عليكم بالحجامة يوم الخميس فإنها تزيد في الأرب. قيل يا رسول الله وما الأرب؟ قال: العقل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال العقيلي: الفضل عن معاوية بن حفص منكر الحديث، ومعاوية بن حفص مجهول وليس بثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه ولا في الاختيار والكراهية شيء بثبت.

حديث في الحجامة في الرأس

هـ 1479 - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا إسحاق بن مساعدة قال أنا حمزة

(1) ليث عن ماجهذ عن ابن عباس أحسن لأن عبادا لم يسمع عكرمة. فنسب نظر لأنه صرح يبجاه عن عكرمة في هذا الحديث عند الترمذي ومع ذلك في استناد البراز ليث بن أبي سليم وفي رفعه ووقعه أيضاً اختلاف كذا ذكرنا.

(2) قد روى من طريق فتاح أبي هريرة عن عطاء بن عباس مرفوعاً بلفظ: ليلة أسرى في ما مرت يبال من الملائكة الأموي بالحجامة، أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 95، ج 3) ونافع ضعفه أحمد وجاجة وكذبه ابن معين مرة كذا في الميزان (ص 434، ج 4) والحدث شاهد حسن من حدث أبي هريرة أخرجه أبو داود (ص 3، ج 3) والبهقي (ص 340، ج 9) والحاكم (ص 210، ج 4) بلفظ: من احتجم لسع عشرة واحد وعشرين كان شفاء من كل داء. راجع المسيلة الصحيحة (رقم 126) وحديث أبي هريرة استاد آخر عند الطبري في الصغير (ص 87، ج 1) لكن فيه عمر بن محمد بن اصبهان: ضعيف كما في التقرب.

(3) أخرج العقيلي في الضعفاء في ترجمة الفضل وابن عدي في الكامل وأورده الحافظ في اللفان (ص 242، ج 4).

قلت: فيه قاله نظر كذا ذكرنا.
وجع العين.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح أبو حفص اسمه عمر بن رياح وهو مولى ابن طاووس قال الفلاس: دجال.
وقال الدارقطني: متروك.
وقال أبو حامد: عمر بروي الموضوعات عن الأثبات لا يجل كتب حديثه إلا على التعجب.
وقال ابن عدي: بروي عن ابن طاووس البواطل ما لا يتتابعه أحد عليه.

حديث في الحجامة وسط الرأس

۱۴۷۰ - أنا أبو القرار قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي قال: أنا هلال بن محمد الحفار قال: أنا أبو إسحاق بن محمد الصفار قال: أنا ابن عيسى بن محمد الدوراني قال: أنا محمد بن عبد الله من ولد أبي رافع قال: أنا أبو حفصة معاوية بن عبد الله عن أبيه عن سلمى مولاة (۱) التي في بيع الله في يوم جمعة إذ أتى إليه رجل فشكت ورجع يجد في رأسه فأمره بالحجامة وسط رأسه، وشفت إليه ضربانًا يتجد في قدميه فأمره أن يغدو بها بالحناء، ويلقي في النهاة شيئاً من ملح.

۱۴۷۱ - طريق آخر: أنا القرار قال: أنا أحمد بن علي قال: أنا الحسن بن أبي بكر قال: أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال: أنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: أنا محمد بن محمد قال: أنا أبي محمد عن أبيه عبد الله عن سلمى مولاة رسول الله صل الله عليه وسلم (۲) أخرجه الطبراني وأبو نعم في الطب الكنز "الفيف" (ص ۴۴۹، ج ۱) والزوال (ص ۱۹۷، ج ۳) و"الكنز" (۳) أخرجه الطبراني وأبو نعم في الطب الكنز (ص ۳۶۰، ج ۱۳).

۸۷۸
حديث في شرب العسل بعد الشنوز

1472 - أنا أبو منصور القزاز قال نا أبو بكر أحد بن علي الحافظ قال
أنا طلحة بن علي الكتاني قال حديثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن قريش (1)
المجهز قال نا القاسم بن زكريا قال نا الوليد بن شجاع قال نا يحيى بن سعيد
القطان عن أبي عمران سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك (2) أن النبي صلى الله عليه ياشتكى إقتحم كنّا من شنوز وشرب عليه ماء وعسلا.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح قال ابن حبان: سعيد بن ميسرة بروي
الموضوعات. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن أنس يتفرد به وهو مظلم
الأمر.

حديث في دواء وقع الخاصرة

1473 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أنا
العثيقي قال أنا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال حديثنا أحمد بن محمد بن موسى
النووفي قال حديثنا أحمد بن محمد القواس قال نا مسلم بن خالد الزنحي [ عن ] عبد

(1) ص: نبرش.
(2) أخرجه الخطب (ص 342، ج 1) والطبراني في الأوسط كما في الزوائد (ص 87، ج 5) والمنفي (ص 377، ج 4).

879
الرحم بن عمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة(1) رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: إن الخاصرة عرق الكلية إذا تحرك [آذى صاحبها] فداووها بالماء المحرق والعسل.

1474 - طريق آخر: أنباؤنا اسحاق بن أحمد قال أنا أسحاق بن مسعودة قال أنا حزرة قال أنا ابن عدي قال حدثنا عبد الله بن خالد المؤمن قال حدثنا عمار بن رجاء قال نا الحسين بن علوان قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة(1) قالت قال رسول الله ﷺ: الخاصرة عرق الكلية إذا تحرك [آذى صاحبها] فداووها بالماء المحرق والعسل.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح فأما الطريق الأول فلا يعرف إلا بعيد الرحم(3) وهو مجهول وفي الاستناد مسلم بن خالد قال علي بن المدني: ليس بشيء. وفي الحديث الثاني الحسين بن علوان قال ابن عدي: كان يضع الحديث.

حديث في رقية الفرس

1475 - أنا أبو منصور القراني قال أنا أبو بكير بن ثابت قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الواحد البيع قال نا عمر بن أحمد الوعاظ قال نا محمد بن خالد العطار قال نا سليمان بن ربيع قال حدثنا همام بن مسلم الزاهد عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس(1) قال: قال رسول الله ﷺ: من اشتكى ضرسه

---

(1) أخرجه العقيلي في الضمفاء والطبرياني كا في الزوائد (ص 87، ج 5) وأورده الحافظ في اللسان (ص 7، ج 4).
(2) أخرجه الحارث وابنه نعم في الطب كا في الجامع الصغير (ص 11، ج 13).
(3) قلت: نابعه عبد الرحمن بن محمد المدني عند الحكيم (ص 5، ج 4) وقال: صحيح الاستناد ووافية الذهبي. وأنا ما قال المناوي في الفييض (ص 50، ج 3) لكنه - أي الذهبي - في الميزان أشار إلى أنه خبر مرتين ولا يكاد يعرف أنهما قلت: الذي في تورة عبد الرحيم وأنا من صححه فهو من طريق عبد الرحمن. وأنا مسلم النبي صدوق كا في التقريب (ص 141) والله أعلم.
(4) أخرجه الخطيب (ص 54، ج 9) وابن التعاس كا في الدر المنثور (ص 248، ج 6).
ظاهرة فنهاج على بلقاء هذه الآية (هو الذي أنشاكم) وجعل لكم السمع والأبصر والأفقتة قليلاً ما تشكرون.

قلت المؤلف: هذا الحديث لا يصح وقد ضعف الدارقطني سبتان بن الربع وقال: روي مناكير. قال ابن حبان: وهما من مسلم بروي عن الثقافت ما ليس من حديثهم فبطل الإحتجاج به.

حديث في دواء النقرس

١٠٧٦ - أن نانعا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب قال نا البرقاني قال حدثنا الدارقطني قال: روي أبو بكر الداهري عن سهيل عن قيس عن المستور (٢) عن النبي ﷺ أن رجلاً شكا إليه النقرس فقال: كذبتك الهواجر.

قال الدارقطني: وهم في [الداهري] (٣) والصابون عن عمر قوله (٤).

باب عذة المجنون

١٠٧٧ - أنا ابن الحصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدسي قال حدثنا عمر بن علي عن أبي جناب عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني أبي

(١) في البغدادي: هو الذي أنشاكم من نفس واحدة وجعل السمع والأبصر، الآية وهو خطأ. والصواب ما في س. وقد أخرج الدارقطني في الافارض بنظف من أشتكى ضره فلقيع أصبعه عليه وليقرأا هاتين الآيتين سبع مرات: هو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر - ال قوله - يفقهون، هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع - الى قوله - تشكرون اه - كما في الدر المثير (ص ٢٤٨، ج ٦) والله أعلم.

(٢) أخريج الطبراني كا في الزوائد (ص ١٠٠، ج ٥) وأوردته النهي (ص ١١١، ج ٢).

(٣) سأت من س: قال الهيثمي: فيه أبو بكر الداهري ولم أعبره وبقية رجال الصحيح قلته:

الداهري هو عبد الله بن حكيم قال أحمد وأبي المديني: ليس بشيء. وقال النسائي وأبي معيين ليس بلغة. وقال الجوزجاني كذاب كا في البيان (ص ١٨١، ج ٧) -

(٤) ذكره المتنبي في النظم (المتخت ص ٥٠٠، ج ٣) الهواجر، أي عليك بالمشي حافياً في الهجرة كا في ذكره المتقي عن الحرج.

٨٨١
ابن كعب (1) قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا نبي الله إن لي أخا، وله وعج، قال: وما وعجه؟ قال: لم، قال: فأنا بده فوضعه بين يديه فعذه النبي صلى الله عليه وسلم، بقعة الكتاب وأربع آيات من أول سورة البقرة، وهالتين الآتيتين "وإكم إله واحد" وآية الكرسي، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة، وآية من آل عمران "شهد الله أنه لا إله إلا هو" وآية من الأعراف "إِنَّ رَبِّكَ الْمُلَكُ الْحَقُّ وَأَيْمَانُ الْكَلَّامِ" وآية من سورة الجن "وإنه تعالى جد ربنا" وعشر آيات من أول الصافات، وثلاث آيات من آخر سورة الحشر (2)، وقل هو الله أحد، والموعزتين. فقام الرجل كأنه لم يشك شيئاً قط.


حديث في أشياء من الطب

٤٨٤ - أنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبانا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرنا البرقاني قال نا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسحائي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمير قال نا محمد بن علي بن ميمون النقي قال نا محمد بن أبو بكر قال: نا الضحاك بن عثمان بن المخري بن نافع بن مساحق العامري عن فاطمة بنت حساف السلمية عن قيس بن الربيع عن الشمريل بن قبات (5). وكان في وفد بني الحارث بن كعب الذي قدموا على رسول الله ﷺ فأسلموا وقضى حوائجهم فقال الشمريل حين برك بين يدي رسول الله ﷺ: بأبي وأمي كنت كاهن.

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في زيد بن المفسد (ص ١٢٨، ج ٥) وذكره الهيثمي في الزوائد (ص ١١٥، ج ٥).
(2) ص: الجين وأنه تعالى جد ربنا. (٣) ص: النبا من.
(4) ورواه ابن السني (ص ١٧١) من طريقه عن أبي جناب عن ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه.
(5) أخرجه الخطيب في المتنف كفا في اللسان (ص ٤٧٨، ج ٤) والإصابة (ص ١١١، ج ٣).

٨٨٢
قومي في الجاهلية وقد أتي الله بالبنوة فأبطل كهانتي، وأنا رجل أطيب فيأتيني المرأة الشابة وغير ذلك فما يجل لي؟ قال: قصد العروق ومحسمه الطمعة، والانتشار.
إن اضطربت(1) ولا تجل في دوائر شربها ولا ورعانها، وعليك بالسنا والسنون(2)، ولا تداو أحداً حتى تعرف داها. فأكب عليه قبل ركبته ثم قال:
والنزي بعثك بالحق لأن أعلم مني.
قال الخطيب: في هذا الحديث نظر. قال المؤلف قلت: فيه مجهول(3).

(1) ص: اضطربت اني ذلك. والمثبت من اللسان.
(2) وفي اللسان: السنوت.
(3) قال الحافظ في اللسان: ليس في رجاله مجهول الا صاحب الترجة - أي قيس - أما نوفل والمقربي والضحاك فئات وشيخ الإسحابي وشيخه مروان وأيما محمد بن أبو ب خال البرقي فهو مشهور بالوضع ويجمل أن يكون محمد بن أبو ب بن سويد وهو من نسب الوضع، وتقدم أبو ب بن سويد من رجال الذهاب وقد قال الخطيب في ترجمه: في استناد حديثه نظر. انتهى.

883
كتاب ذكر الموت

حديث في إكثار ذكر الموت

١٤٧٩ - أنا ابن الحسن قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال
نا عبد الله بن أحمد حديثي أبي قال نا زيد بن هارون عن محمد بن إبراهيم
يعني أبو بكر بن أبي شيه، وأنا محمد بن عبد الملك قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا
حذرة بن يوسف قال نا ابن عدي قال نا محمد بن علي بن القاسم قال حديثي عثمان
ابن طالوت قال حدثنا العلاء بن محمد، وأنا أبو سعد أحد بن محمد البغدادي قال
نا أبو محمد ابن أحمد بن الحسن قال نا أحد بن الحسن قال نا الحسن بن علي قال
نا أبي علي بن أحمد بن سليمان قال نا أبو حامض بن أمريس الرازي قال حدثنا
معاذ بن أسد كلهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة(١) قال: قال
رسول الله ﷺ: أكثروا ذكرها ذم اللذات.

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت(٢) ومداره على محمد بن عمرو الليثي قال
يحيي بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه.

(١) أخرجه ابن المبارك في الزهدي (٣٧) من رواية نعيم، لكن وقع فيه محمد بن عامر بن
علقة. والصواب محمد بن عمرو بن علقمة. وأحمد (٣٩٣، ج٢) وفي الزهدي أيضاً (ص
١٧) والترمذي (ص ٢٥٨، ج٣) والنسائي (٣١٠، ج١) ابن ماجه (ص٣١٤) والطيباني في الأوسط والبهقي في الشعب وابن حبان في روضة العقلاء (٣٩٧) وفي
صحيح، وزاد: فأنه ما ذكر أحد في ضيق إلا وسع، ولا ذكره في سعة الا ضيقها عليه. كما
في الترغيب (٣٦، ج٤) وراجع الممقصود (ص٣٤) والتخصيص (ص١٥١).

(٢) قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن. وقال المنذري: استاد الطيباني حسن. قلت: محمد بن
حدث في أن الموت تحدت المؤمن

الحسين بن جعفر الكوكبي قال: "أنا علي بن أيوب بن بشر البزاز. قال: "جني ابراهيم بن فوق قال: "ما القاسم بن بروام عن عاطب بن جابر بن عبد الله بن النبي عليه السلام قال: "الموت تحدت المؤمن، والدروهم والدينار ربيع المنافق، وهم هادروه أهلها إلى النار." قال المؤلف: "تفرد به القاسم بن بروام قال: "ابن حبان لا يجوز الإحتجاج به".

جمال.

عمرو صدوق له أوهام كا في التمرد (صف 474) وقال: "ابن مهني أيضاً، كا في التهذيب (صف 373، ج 9) وصححه ابن حبان والهاكم وابن السكين وابن طاهر واعله الدارقطني في الله (صف 322، ج 1، ج 3، ق) بالمرسل كا في التلميح وقال في ترتيب الإذكاء: "حدث حسن. وقد أطلال الكلام عليه وعلى شواهد راجع الفتوحات المطينة (صف 50 - 51، ج 4) والتلميح (صف 151) والترغيب (صف 326، ج 4)

1) سوى من ص.
2) ص: الحسن والصواب ما أنبئاه راجع لترجمته النسب (صف 490) واللباب (صف 119، ج 3).
3) أخرجه الدارقطني كا في الكذن (صف 92، ج 2) والمنتخب (صف 241، ج 2) ولكن.
4) أطلق النسبة به لا يصح والله أعلم.
5) وفي الكذن زاداه.
6) للجملة الأولى شاهد من حديث ابن عمرو عند الحاكم (صف 319، ج 4) والطبراني وأبي نعيم (صف 158، ج 8) والبيهقي في الشعب كا في الجامع الصغير (صف 128، ج 1) والمطالب العلياء (صف 139، ج 3) وصحح استاده الحاكم لكن قال الذيهبي: "في عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف. وقال الهيثمي في الرواية (صف 320، ج 2) رواه الطبراني ورجاله نفقات. وقال المذركي في التمرد (صف 335، ج 4): استاده جيد. وقال العراقي: "أنه ورد من طريق جيد رواه الشيرازي في شرف الفقراء والديماني في مسند الندوي من حديث معاذ بن عمرو بن سليم ضعيف جداً كا في الفقيه (صف 234، ج 3) قلت: وفي المغني له: "تحفة المؤمن الموت ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني والهاكم من حديث عبد الله بن عمر موسلاً بسنده حسن انتهى. قلت: لون هو عند الحاكم والطبراني عن ابن عمرو وليس فيه ارسلاظه واحل الله أعلم.

885
حديث في انتظار الموت

1481 - أن ناصر قال أخبرنا علي بن محمد بن الأنباري قال أنا محمد بن عبد الملك بن بشران قال أنا أبو حفص بن شاهين قال أنا أحمد بن عبد الله بن محمد الرقى قال أنا عباد بن الوليد قال أنا داود بن الفضل قال أنا سليان بن عمرو بن أبي حازم عن سهل بن سعد (1) قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أثني جبريل بثلاث كلامين قال: يا محمد أحب من شئت فإنك مفأقره، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وعهد ما شئت فإنك ميت.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وسليان بن عمرو هوا أبو داود التخمي قال أحمد: هو كذاب يضع الحديث. وكذلك قال يحيى، وقد رواه مدرك بن عبد الرحمن الطفاوي عن حيد الطويل عن أنس (2)، ومدرك يروي ما لا يتبع عليه.

قال ابن حبان: والحديث ليس صحيح.

---

(1) أخرجه الشافعي في معرفة الألقاب، والسبب في تاريخ جرجان (ص 62) وأبو معين في الجليلة (ص 303، ج 3) - والحاكم (ص 325، ج 4) - والبيهقي في الشعب والطرازي في الأوسط كتب في الجزء الصغير (ص 9، ج 1) وفي جمع الزوائد (ص 525، ج 3) والمقاصد (ص 284) بخلاف يسر وزيادة، من طريق زافر بن سليان عن محمد بن عبده عن أبي حازم عن سهل، وقال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي مع أن زافر ذكره هو وغيره في الضعفاء وهذا جمع العراقي في المغني يضعف الحديث وقال الصغاني: موضوع. كما في الفوائد المجموعة (ص 275) وقال الحافظ في أيامه: تفرد به هذا الاستناد لحرف وما له طريق غيره وهو صدوق كثير اليوم، صحته الحاكم وواعده ابن الجوزي، والصواب أنه لا يحكم عليه بصحة ولا وضع، ولما توجع زافر لكان حسناً لكن جزم العراقي في الرد علي الصغاني والمنذر في ترغيبه (ص 10، ج 1) بجسمه انتهى ملخصاً من المناوية (ص 101، ج 1) وقال الهيشي: زافر وثقه أحمد وأبو معين وأبو داود وتكلم فيه ابن عدي وابن حبان بما لا يضر. وله شاهد من حديث جابر عند الطلياني (ص 242) ومن طريقه البيهقي وفه ضعف، ومن حديث علي عند الطرازي في الصغير (ص 351، ج 1) وأبو نعم في الجزء (ص 830، ج 3) وفيه: (2) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 44، ج 3) وأورده الذهبي (ص 86، ج 4) وفه: وراجع ما شئت فإنك نارك، مكان: واعمل ما شئت فإنك ملاقيه.
حديث في تمني الموت لظهور البدع

١٤٨٢ - أنا هبة الله بن الحسين قال أنا أبو علي بن المذهب قال أخبرنا أبو بكر بن مالك قال أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أنا يزيد ابن هارون عن شريك، وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد القرز قال أنا عبد العزيز بن علي الخرفي قال أنا أبو طاهر المخلص قال أنا البغوي قال أنا سويد بن سعيد قال نا شريك عن أبي البقتان عن زاذان عن علم قال كنت مع عابض الغفاري (١) على سطح له فرأى ناسا يرحلون فقال: ما لهم؟ قالوا: يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون ذهني يا طاعون ذهني يا طاعون ذهني. فقال له رجل: لم تمنى الموت؟ قال: سمعت رسول الله ﷺ: "منو الموت عند خصال ست: عند إمرة السفهاء، وبيع الحكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، وكثرة الشرط ونشوا يتخذون القرآن مزمار بقدمون الرجل بعينهم [وإن كان أقل منهم فقدها]" (٢).


قال المصنف قلت: قد أحتوى هذا الحديث على شيء كله مرودة منها تمنى الموت، وفي الصحيحين عن رسول الله ﷺ: "النها عن تمني الموت، ومنها التعرض بالطاعون والطلب له، وفي الصحيحين ما ينبه على النهي عن ذلك وهو

(١) آخرجه أحمد (٤٤٤، ج ٣) والطبراني والبزار وقال الهيثمي: أحد أسانيد الكبير رجال الصحيح كما في الزوارد (٣٤٥، ج ٥).

(٢) الزيداء من المسند.

٨٨٧
قوله: إذا وقع وانتم بأرض فلا تخرجوا منها وإذا سمعتم به أرض فلا تقدموا عليه، ومعلوم أن الدعاء به تعرض به، ومنها حسن الصوت بالقرآن وترجيده، وذلك إذا كان بمقدار استحب، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن معقل قال: رأيت رسول الله ﷺ يقرأ يوم الفتح ويرفع ولوأن يجعل الناس لرجل كم رجع، وفي صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يعني بالقرآن يجهزه، وكان النبي ﷺ يستمع قراءة أبي موسى ويقول: لقد أوقى هذا زمارًا من زمار الدهر، وأما الإلخان التي يسوقها مسايق الأغاني فمحرومة.

حديث في مثل الهارب من الموت


حديث في مثل الميت عند رحيله عن الدنيا ومثل ماله وأهله

العنبي قال: نا يوسف بن عبد الوهاب بن المبارك قال: أنا محمد بن المظفر قال أنا:

(1) أخرجه العقيلي والرمهمزي في الأصول (ص 11) والطبراني في الكبير والأوسط كذا في الزوانيد (ص 230، 3) والكنز (ص 94، ج 20) والمنتخب ص 129، ج 6.
(2) هكذا قال العقيلي، لكن تابعه سهل بن اسم الرمهمزي، وهو صدوق.

888
أحمد بن محمد العتيقي قال أخبرنا يوسف بن أحمد قال نا العقلي قال نا جعفر بن محمد السويسي قال نا عمرو بن عثمان قال نا أبي قال نا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثني محمد بن عبد العزيز عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة، وعن ابن المسبب عن عائشة(1) رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه كان قاعداً وحوله نفر من المهاجرين والأنصار وهم كثير إلى أن قال رسول الله ﷺ: أي الناس إنما مثل أهدهم و[مثل ماله] ومثل أهله وعمله كرجل له إخوة ثلاثة، فقال لأخاه الذي هو ماله حين حضرته الوفاة ونزل به الموت: ماذا عندي فقد نزل بي ما ترى، فقال لأخوته الذي هو ماله: ما عندي لك غنى ولا عندي لك نفع إلا ما دمت حياً فخذ من الآن ما أردت، فإني إذا فارقت سيدتي في إلى مذهب غير مذهبك وسيأخذني غرك فالتفت النبي ﷺ فقال: هذا أخوتي الذي هو ماله فأيأخ ترون؟ قالوا: لا نسمع طالباً يا رسول الله، ثم قال لأخبه الذي هو أهله: قد نزل في الموت وحضر في ما قد ترى فإنا عندي من الغناء؟ قال: عندي أن مرضتك وأقوم عليك وأعطيك(2) فإنا لم ذلك وستطرك وحتنتك وكمنت ثم حلتلك في الحاملين وشيعتك أمتك مرة وأميت أخرى، ثم أرجع عنك فأنتي بخير عند من سألني عتك فقال رسول الله ﷺ: للذي هو أهله أي أخ ترون؟ قالوا: لا نسمع طالباً [يا] رسول الله ﷺ ثم قال لأخه الذي هو عمله ماذا عندي وماذا لدبك قال أشيعك إلى قبرك فأونس وحتنتك وأذهب همك، وأحاول عنك، وأفرد في كنفك فأحر بخاطبكت فقال النبي ﷺ: أي أخ ترون هذا الذي هو عمله؟ قالوا: خير يا رسول الله، قال: فالأمر هكذا، قالت: عائشة فقال عبد الله بن كرز الليثي فقال: يا رسول الله أتاذن لي أن أقول على هذا شعراً؟ قال: نعم. قالت عائشة: فإنا بات ليلته تلك حتى غدا عبد الله بن كرز واجتمع المسلمون لما سمعوا من مثل رسول الله ﷺ الموت وما فيه،

(1) أخرج العقلي في ترحه عبد الله بن عبد العزيز والرامهمزي في كتاب الامثال (ص 115 - 116) وذكره المتقن في الكبير (ص 329، 330، ج 30) والذهبي في الميزان (ص 456، ج 2).
(2) ص: واعانيك. 

889
قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء ابن كرز فقام على رأس النبي ﷺ، فقال:

النبي ﷺ: إيه يا ابن كرز؟ فقال ابن كرز:

فإني وعلي من الذي قدمت يدي كدع إليه صحبة ثم قائل
لأصحابه إذ هم ثلاثة إخوة أعينوا على أمر في اليوم نازل
فراق طويل غير مشق به فإذا لديناكم بالذي أنا عائل

فقال أمرؤ منهم أنا الصاحب الذي أطيعك فإذا شئت قبـل التزايل
فأما إذا جد الفراق فـاني لما بيننا من خـلة غير واصـل

قال المؤلف: وذكر قصيدة طويلة كثيرة الغلط والحن، وفيه فقالت عائشة:
فما بقي عند النبي ﷺ ذو عين تطرف إلا دمعت، قالت: ثم كان ابن كرز ير
على مجالس أصحاب رسول الله ﷺ فيشدونه فيشدونه فلا يبقى من المهاجرين
والأنصار إلا بكي.

وهذا الحديث لا يصح والحمل فيه على عبد الله بن عبدالعزيز قال يحيي: ليس
بشيء. وقال ابن حبان: اختلط بآخـرة فكان يقلب الأسنان ولا يعلم ويرفع
المراسيل فاستحق الترك. وأما عمر بن عثمان و محمد بن عبد العزيز فقال النسائي:
هـا متروكـان.

حديث في أن موت الغريب شهادة
فيه عن ابن عباس وأبي هريرة، فأما حديث ابن عباس فله طريقان:
ـ الطريق الأول: أنا المحمـدان ابن عمر الأموي وابن عبد الملك
والحسن بن أحمد النخلي وعبد الرحمن بن محمد الفراز قالوا نـا عبد الصمد بن
المؤمن قال أنا الدارقطني قال حدثنا عبد الحميد بن سليان بن الوراق قال نأ جعفر بن محمد الوراق قال نأ عامر بن أبي الحسين قال حدثنا إبراهيم بن بكر الشيباني قال نأ عمر بن ذر عن عكرمة عن ابن عباس (1) قال رسول الله ﷺ: موت الغرب شهادة.

الطريق الثاني: أنا إسحاق بن أحمد بن غير بن عدي قال أنا النعاس بن أحمد الواسطي قال نأ محمد بن حرب قال حدثنا إبراهيم بن بكر السكسيكي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن عكرمة عن ابن عباس (1) قال: رسول الله ﷺ: موت الغرب شهادة.

المؤلف: وقد رواه حفص الباهلي عن المجلون عن الحكيم (2) عن عبد العزيز.

وأما حدث أبي هريرة: فأنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن بكران قال نأ العطيلي قال نأ يوسف قال نأ العطيلي قال حدثنا جعفر بن محمد بن زريق قال نأ عبد الله بن نافع قال نأ أبو رجاء الخراساني عبد الله بن الفضل عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة (1) عن رسول الله ﷺ: موت الغرب شهادة.

---

(1) أخرجه الدارقطني في الألفاظ (رقم 459) من الجزء الثاني، والبراز كما في التلخيص (ص 133، ج 3).
(2) أخرجه ابن عدي وذكره المؤلف في الموضوعات (ص 321، ج 2) والسيوطي في الآلهة (ص 132، ج 2) وله استاذ آخر عند الطياري في الكبير كما في الزوائد (ص 317، ج 2).
(3) وفيه عمر بن الحسين متروك راجع السلسلة الضعيفة (رقم 459).
(4) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير (ص 182) وأبو العباس ماجه (ص 117) وأبو يعلى والبيهقي في الشعب والقضايا كام كام في المقاصد الحسنة (ص 45) وذكره الذهبي في الطياز (ص 184، ج 4) والحافظ في التلخيص (ص 169) والسيوطي في الجامع الصغير (ص 183، ج 2) وأفاد الله بأن محمد بن صدران روى عن الحكيم عن عبد العزيز فقال: عن نافع عن ابن عمر تتعه.
(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجمة أبي رجاء.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. قال أحد بن حنبل:

هو حديث منكر.


حديث في موت الفجأة

فهي عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وعائشة.

١٤٨٨ ـ فأما حديث ابن مسعود: أنا محمد بن عبد الباقي قال نا حامد بن أحد الخزاز قال نا أبو نعيم الحافظ قال نا أحمد بن إبراهيم بن يوسف قال نا

(1) كذا في الأصل. ولعل العبارة هكذا: أما الطريق الأول ففيه إبراهيم بن بكر قال أحمد

أحاديثه موضوعة. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي يسرق الحديث وأما الطريق الذي بعدها فمدارها الخ والله أعلم. قال: وقال الدارقطني في الافراد: غريب من حديث عمر ابن ذر عن عكرمة عن ابن عباس تفرد به إبراهيم بن بكر الشباني ولم يروه عنه غير عامر بن أبي الجنيين.

(2) قلت: وفيه عبد الله بن الفضل أيضاً وهو منكر الحديث قاله العقيلي، وقال الذهبي (ص ٥٤، ج ٤): حديث منكر.

(3) قال المنذر في الترغيب (ص ٨٧، ج ٤): وقد جاء في أن موت الغريب شهادة جملة من الأحاديث ليلبغ شيء منها درجة الحسن ففما أعلم انتهى ورغم له بالتحسن السياسي. وقال المناوي في اللفظ (ص ٢٤٦، ج ٦): أورد ابن الجوزي في الموضوعات وتعقيبه المؤلف - السياسي - بأنه ورد من طريق فيتقؤي بها انتهى. قلت: الطريقة كلها معروفة وبعضها أشد ضعفاً من بعض. وراجع الآتي (ص ١٣٢، ج ٢) والفوائد المجموّعة (ص ٢٠٩) مع تعليق المعلمي، والتلميذ (ص ١٦٩) والكشف (ص ٤٠٠، ج ٢).

٨٩٣
عبد بن الحسن قال ناسم بن ابراهيم قال نا حسام بن مصك قال نا أبو معشر
عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله (1) قال: رسول الله ﷺ: ما أحب موتًا
كموت الخياز. قيل يا رسول الله وما موت الخيار؟ قال: موت الفجأة.
وأما حديث أنس فله ثلاثة طرق:
1489 - الطريق الأول: أنا ابن ناصر قال أنا علي بن محمد الأنصاري قال
أنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قال نا أبو حفص بن شاهين قال نا
أحمد بن محمد بن المخيل قال حدثنا ابراهيم بن محمد التيمي، وأنبأنا إسحاق بن
أحمد قال أخبرنا إسحاق بن مسعدة قال أخبرنا حزرة بن يوسف قال نا أبو أحمد
ابن عدي قال نا محمد بن ابراهيم قال نا عبد الحميد بن صبيح قالا نا درست نا
زياد قال حدثنا يزيد الراشدي عن نسم بن مالك (2) قال: كنا عند النبي ﷺ فاتهما رجل فقال: يا رسول الله مات فلان، فقال النبي ﷺ: أليس كان معنا
قال المصدر: زاد ابن شاهين وقال: كأنها أخذة على غضب أو أسف
المحروم من حرم وصيته.
1490 - الطريق الثاني: أنا ابن ناصر قال أنا علي بن محمد قال أنا أبو
بكر بن بشران قال أخبرنا أبو حفص بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن عمر
الطالقاني قال نا عمار بن عبد المجيد قال نا محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن
هارون عن سمعان بن المهدي عن نسم عن النبي ﷺ قال: موت الفجأة رحمة
للمؤمنين وعذاب للكافرين.
1491 - الطريق الثالث: أنبأنا إسحاق قال أخبرنا ابن مسعدة قال أخبرنا

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ص 335، ج 4) والطبراني في الكبير والأوسط كما في الزوائد
(ص 325، ج 2).
(2) أخرجه الطبرياني (رقم 2112) وزاد: والمحروم من حرم وصيته. وسدد وأبو يعلى كما في
المطالب العلمية (ص 229، ج 1) والترغيب (ص 227، ج 4).

893

1492 - وأما حديث أبو هريرة: فقال لنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن الباجلي قال أنا أبو علي بن شاذان قال أنا دلجل قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة(1) قال: مروى رسول اللهIBC: بجائح مات فأسرع المشي فقالوا: يا رسول الله: كأنك كنت هذا الحايط؟ فقال رسول اللهIBC: إن كرهت موت الفجأة.

1493 - وأما حديث عائشة: فبالاستعان عن سعيد بن منصور قال نا صالح ابن موسى الطلحي قال نا عبد الملك بن عمر عن موسى بن طلحة قال: قلت لعاشت(2) أن عبد الله بن عمر يقول: إن موت الفجأة سحمة على المؤمن، فقالت: يغفر الله لابن عمر أهيم الحديث إذا قال رسول اللهIBC: موت الفجأة تخنف على المؤمن وسخط على الكافر.

قال المؤلف: هذه الأحاديث لا يصح أما الأول فهيبو أبو معشر وقد ضعفته قال بخي: ليس بشيء. وفيه حسام قال أحد: مطروح الحديث. وقال بخي: ليس حديثه بشيء. وقال الفلاش: متروك الحديث. وأما حديث أنس(3) ففي الطريق.

(1) أخرجه البهذي في الشعيب كا في الكبير (المتتبع ص 283، ج 6) وذكره الذهبي في الميزان ص 23، ج 8.
(2) أخرجه أحمد (صل 136، ج 6) والطبراني في الأوسط والبهذي (ص 379، ج 3) من طريق آخر وفيه عبد الله بن الوليد الصافري متروك كا في الزرقاء (ص 318، ج 2) والكنز (المتتبع ص 283، ج 6). لكن صحح استماده العراقي في المغني (ص 447، ج 4) والغزالي في المقاصد (ص 436) ويعتبر الجاهلي في الكشف.
(3) وقال المذني في ترهيب (ص 327، ج 4) استمده خس لكن ذكر عنه الحديث الدينى في المعون (ص 156، ج 3) بأنه قال: روي هذا الحديث من حديث ابن مسعود وأنس وأبي هريرة وعائشة وفي كل منها مقال.
الأول يزيد الوقاشي (1) وهو غالية في الضعيف عندهم، وفيه درست قال يحيى: لا شيء. وقال ابن حبان: لا يجل الاختجاج به. وفي الطريق الثاني سمعان وهو مجهول منكر الحديث. وفي الطريق الثالث الحسن بن عبارة قال شعبة: كان الحسن يحدث بأحاديث وقد وضعها، وأما حداث أبي هريرة ففيه ابراهيم بن الفضل قال يحيى: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال الدارقطني: متروك. وأما حديث عائشة ففيه صالح بن موسى (2) قال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الابنات حتى شهد لها أنها معمولة. قال الأزدي وهذا الحديث طرق وليست فيها صحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (3)

حديث في الشهادة للميت

1494 - أنا أبو منصور القرز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحريري وأبو سعيد محمد بن موسى قالا أنا أبو العباس محمد بن عقوبة الأمام قال نا العباس بن محمد الدوري قال نا أبو علي الحسن بن يوسف قال نا بقية بن الوليد قال حدثي الضحاك بن حجرة (1) عن حبيب الطويل عن أنس (5) عن رسول الله ﷺ قال: ما من مسلم يموت فيشهد له رجلان من جيرانه الأذنين فيقولان: اللهم لا نعلم إلا خيراً. إلا قال الله عز وجل للملائكة: أشهدوا أنى قد قبلت شهادتاه وغفرت ما لا يعلمان.

(1) تابعه مؤلف من أبان عند أبي نعم في أخبار الأصبهان (ص 141، ج 2) لكن لم أجد ترجمته.
(2) والله أعلم.
(3) قال الخافجي ابن حجر: هو ضعيف لكن له شواهد كا في فيض الغدير (ص 246، ج 6).
(4) قلت: وأخرج أبو داود (ص 156، ج 3) وأحمد (ص 423، ج 3، ص 1219، ج 4).
(5) والبيهقي (ص 378، ج 3) عن عبيد بن خالد بن مظف، موثقة الفجأة أخذه أسف. ورجال
استاده ثقات قاله المندلي كا في العون.
(6) ص: حزة. وكدما في البغدادي.
(7) أخرجه الخطيب (ص 456، ج 7).
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (1) قال يحيى: الضحاك ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة.

حديث في الرفق بالمؤمن

الهجرة 1495 - أنا محمد بن عبد الملك قال أنا اساعيل بن سعدة قال أنا حمزة ابن يوسف قال أنا ابن عم من نصر قال نصراً جهل بن عبد العزيز قال نصراً محمد بن إدريس الشافعي عن عبد الله بن الحارث المخروزي عن سيف بن سليان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأنصار وهو وحش فقال: يا ملك الموت أرقف صاحبنا هذا فقدماً ما فجعت الأحية. فقال: ملك الموت على لسان الأنصاري: يا محمد إني بكل رجل مسلم رقيق.

قال المؤلف: هذا حديث لا يعرف إلا من هذه الطريق وفيه جاهيل. (2)

حديث في كتان الفاضل على الميت

الهجرة 1496 - أنا أبو منصور القرؤز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا محمد

(1) قلت: وأخرجه ابن الحجر كذا في الكنز (ص 183 ج 2) والحاكم (ص 378 ج 1) وأحمد (ص 242 ج 3) وأحمد بن حبان كذا في الموارد (ص 191) وأبو يعلى من طريق آخر عن أنس. وذكره المندري في الزيغب (ص 477 ج 4) وقال الهشمي في الزوائد (ص 4 ج 3): رجل أحمد رجل الصحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (ص 384 ج 408 ج 2) وفيه: تشهد له ثلاثة أبباه. وفيه رجل لم يسم كذا قال الهشمي قلت: وفيه أيضاً عبد الحميد بن جعفر الابادي قلن كان هو الأنصاري فهو من رجال الذهاب. والآخرون مجهول أيضاً. والله أعلم.

(2) قلت: رجله شهاد كما في القاضي وأنا سليمان فهو مجهول كذا في السند (ص 97 ج 3) والله أعلم. وله شاهد من حديث الحارث بن الحكيم عن أبيه عند السهيمي في تاريخ جرخان (ص 31) والطبري في الكبير والبراز كذا في الزوائد (ص 325 ج 2) وقال الهشمي: فيه عمر بن شمر الحكيم وحارث بن الحكيم ولم أجد من ترجهم. قلت: ووقع في تاريخ جرخان: عمرو بن شمر. والله أعلم.
ابن عبد الملك القرشي قال أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قال أنا القاضي أبو عبد بن حرب قال نا زكريا بن يحيى بن عمر أبو السكنين قال حدثي عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عباد بن كثير عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة [عن] علي بن سهل رسول الله ﷺ قال: من غسل ميتاً وكنه وحنطة وحله وصلى عليه ولم يفشي [عليه] ما رأى منه، خرج من خطبه كيوم ولدته أمه.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح قال أحد بن حنيف: عباد بن كثير روى أحاديث كذب لم يسمعها. قال يحيى: ليس بشيء في الحديث. وقال البخاري والنسائي: متروك.

حديث في ذكر كفن رسول الله ﷺ

1497 – أخبر الرحمان بن محمد قال أخبرنا أحد بن عبد الله الشافعي قال نا أبو المنذر محمد بن أحمد بن عمران الخزاعي قال نا قتيبة قال نا عمر بن عبيدة (1) عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس (2) قال: كفن رسول الله ﷺ في حلة حراء كان يلبسها وقميص.

قال المؤلف: هذا حدث لا يصح وأبو المنذر مجهول الحال.

1498 – حديث آخر: روى جراح بن سلمة عن محمد بن حرام بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب (3).

---

(1) أخرجه الخطيب (ص 407، ج 8) وابن ماجه (ص 107) ونسبه المتنبي في النسائي أيضاً.
(2) الناز (ص 108، ج 20).
(3):{
    (أ) أخرجه الخطيب (ص 328، ج 1) وأبو داود (ص 170، ج 3).
    (ب) بل فيه يزيد وقد نغيره وهذا من ضعف حدثه كا في التلميذ (ص 154).}
(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 3، ج 2) وابن أبي شيبة (ص 263، ج 3) وأحمد (ص 194، ج 1) وابن سعد في طبقاته (ص 287، ج 4) وابن عدي، والبزار كا في التلميذ ونصب الرواة (ص 262، ج 2).

897
وقال ابن حبان: رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجفي بالخبر على غير سنته، فوجب مجازبة أخباره.

حديث في ثواب حل الجنزة

1499 - أخبرنا ابن خيرون قال: أخبرنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال: نا محمد بن علي الصير في قسن نا عثمان بن طالوت بن عباد قال نا بكر بن عبد ربه. قال حدثنا علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: من حمل قواص السير الأربع إيماناً واحساساً حظ الله عز وجل عنه أربعين كمية.

قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح قال ابن حبان: غلبنا المناكير على رواية علي بن أبي سارة.

حديث في اجتناب النساء لأجل القتيل


1) وقال الحافظ في التلميذ (ص 155) ابن عقيل مي الحفظ ينال للمتابعة فأما إذا افترق فيحسن وأما إذا خالف فلا يقبل وقد خالف هو رواية نفسه اه.
2) ص: عبد الله.
3) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص 104، ج 2) والطبراني في الأوسط كما في التلميذ (ص 156) وابن التمار وأورده الذهبي في الميزان (ص 131، ج 3) والمغني (ص 448، ج 2).
4) وقال الحافظ: في التلميذ: وفي المعلل لابن الجوزي مرفوعاً عن ثوبان وأنس استفاده ضميمة. قالت حديث: ثوبان لم يوجد في هذه النسخة والله أعلم.
5) أخرجه أحمد (ص 66 - 154، ج 6).

898
حديث في الدعاء للميت

قال ناصر قال: لا خير في جماعة النساء إلا في المسجد وفي جنازة قتيل.

 قال المصنف: ابن لطيفة ضعيف. والويلد مجهول.

حديث في المشي وراء الجنازة

فيه عن علي بن مسعود وأبي هريرة وكم: 502

أما الحديث عن رضي الله عنه: أنا محمد بن ناصر قال: أنا محمد بن عبد الرزاق قال: أنا أبو بكر بن الأخضير قال: أنا عمر بن شاهين قال: ناس بهسين بن قاسم قال حديثا علي بن حرب [قال نا المحاربي] قال: ثنا مطرح أبو المهبل عن عبد الله بن زرخ. علي بن يزيد بن القاسم عن أبي سعيد الخدري قلت لعلي بن أبي طالب المشي أمام الجنازة أفضل. فقال: إن...
فضل الماضي خلفها على الماضي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التصوير، قلت:
برأبك تقول؟ قال: بل سمعته من رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبع مرات.

١٥٠٣ - وأما حديث ابن مسعود: أنا ابن ناصر قال: نا محمد بن أحمد قال:
نا ابن الأضر قال: نا ابن شاهين قال: نا محمد بن أحمد بن معمر قال: نا محمد بن
اسحاق الصاغي قال: نا أبو الجواب قال: حدثنا عمار يعني ابن رزيق عن يحيى بن
عبد الله الجابر عن أبي ماجد عن عبد الله بن مسعود (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ
يقول: الجنازة مبتوبة وليست بتابعة وليس معها من مشى أمامها.

١٥٠٤ - وأما حديث أبي هريرة: أنا ابن ناصر قال: أخبرنا محمد بن أحمد:
قال: أنا ابن الأضر قال: نا ابن شاهين قال: نا محمد بن محمد السراج قال: حدثنا
علي بن مسلم قال: حدثنا عبد الصمد قال: نا حرب بن شداد (٣) قال: حدثنا
يحيى بن أبي باب بن عمر الحنفي قال: حدثني رجل من أهل المدينة أن أباه:
حدثه أنه سمع أبو هريرة (٤) يقول: قال رسول الله ﷺ: لا يمنع الجنازة صوت فلا
نار ولا يشي بين يديها.

١٥٠٥ - وأما حديث كعب: أنا أبو منصور القراز قال: أخبرنا أحمد بن
علي قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: نا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ:
قال: نا العباس بن علي النسائي قال: نا يحيى بن معاي قال: نا سهل بن المغيرة قال: نا

(١) أخرجه الترمذي (١٣٧، ١٧، ١٨٠، ١٨) وأبو داود (١٨٠، ٤١٩، ٤١٤) وذكره المؤلف في الناسخ
والمنسوخ (٣٣٩، ص ٨٠).
(٢) في الناسخ والمنسوخ: حارث بن شداد.
(٣) مقت من الناسخ والمنسوخ.
(٤) أخرجه أبو داود (١٧٦، ١٧، ٣٣) وأحمد (١٠٨، ٥٣٨، ٤١٦) وذكره المؤلف في الناسخ والمنسوخ
(٣) ص ٧٠، قال: ولا يمشي بين يديها. ورواه أيضاً (١٨٠، ٤١٤، ٤١٤) من طريقه عن هشام الدستوائي عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة
ببلغ: لا تتبع الجنازة بئار ولا صوت.

٩٠٠
أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه (1)
قال: جاء ثابت بن قيس بن شباس إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي مانت وهي نصرانية فأحب أن أشهدها، فقال له النبي ﷺ: اركب (2) وتقدمها فإن الله كنت أمامها لم (3) تمكن معها.
قال المصنف: ليس في هذه الأحاديث ما يثبت أما الأول ففيه آفات منها مطرح قال يحيى: ليس بثقة. قال ابن حبان: وأما عبد الله بن زهر فانه يروى الموضوعات عن الأئمة وإذا وى عن علي بن يزيد أتى بالطلامات وإذا اجتمع في استاد حديث عبد الله بن زهر وعلي بن يزيد والقاسم لم يكن من ذلك الخبر إلا ما عملت أبيهم. وأما حديث ابن مسعود ففيه أبو ماجد قال الدارقطني:
(4) وهو مجهول. ويحيى المغير قد ضعفه ابن معين والنسائي. وأما حديث أبي هريرة ففيه جهلان مجهولان. وأما حديث كعب ففيه أبو معشر وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني، وقال يحيى: استاده ليس بشيء. وقد صح (5) عن رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر أنهما كانوا يشون أمام الجنازة.

(1) أخرجه الخطيب (ص 115، ج 9).
(2) ص: الكتب (3) سقط لمغة دم السيدة.
(4) قال الترمذي: حديث غريب وأبو ماجد مجهول. وراجع ترميزي الزيلعي (ص 389، ج 2).
(5) أخرجه الترمذي (ص 137، ج 2) وأبو داود (ص 187، ج 3) والنسائي (ص 233، ج 1) وأحمد (ص 87، ج 2) والدارقطني (ص 270، ج 2) والمؤلف في النسخ والمندوخي (ص 69) عن ابن عبيدة عن الزهري عن سلام عن ابن عمر لكن أهل الحديث كلهم بروان أن الحديث من الحافظ عن الزهري أن النبي ﷺ مسلاً راجع لنقصهه ترميزي الزيلعي (ص 393، ج 2) والتنفس (ص 157) وصحيح المؤلف أيضاً في النسخ والمندوخي وقال: وعليه الاعتداء وهو مذهب عامة الصحابة والعلماء قلل: وقد رواه تمام في ترميزي (ص 93، ج 2) من طريق ابن ابراهيم بن سعد ثمثا ابن أخي الزهري عن الزهري عن أسى وعن الزهري عن سلام عن أبيه، وهو أيضاً عند أحمد (ص 126، ج 2) ورواه الترمذي (ص 137، ج 2) وأحمد (ص 168) والطحاوي من طريق محمد بن بكر ثنا يونس عن الزهري عن أسى وزردها فيه ذكر إثبات. لكن قال البخاري حديث محمد بن بكر خطأ كما في نصب الرأية والله أعلم.
حديث في تشيع النساء للجنازة

1506 - أما أبو منصور القرقاز قال: أنا أبو بكر أحمد بن علي قال أنا محمد ابن أحمد بن رقق قال تأبي أبو جعفر محمد بن عمو بن البحتري قال: أنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: أنا أبو هدبة عن أنس (3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنازة فإذا هو بسوخ خلف الجنازة فنظر إليهم وهو يقول: ارجع مأجورات [غير مأجورات، مفتنتين الأحياء، مؤذيات الأموات] . قال المؤلف هذا الحديث لا يصح وفيه (1) أبو هدبة وقد أجمعوا على أنه كذب.


1508 - أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو منصور علي بن محمد

(1) ص: عبد الله.
(2) أخرجه الخطيب (ص 170، ج 6) وابن عدوي كلا في الكنز (ص 161، ج 2).
(3) - (4) سقط من الأصل.
(5) أخرجه ابن ماجه (ص 114) والباهلي (ص 77، ج 4) وذكره المنطيقي أيضاً الكنز (ص 233، ج 20).

902
الأنباري قال: أنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشار قال أخبرنا عمر بن شاهين قال حدثنا البغوي قال: ثان عبد الأعلى بن هاد السري قال نا المفضل بن فضالة قال حدثني ربيعة المعافري عن أبي عبد الرحمن الخليلي عن عبد الله (1) بن عمرو بن العاص قال: قرنا مع رسول الله ﷺ [رجالًا] فلما فرغ انصرف فوقف وسط الطريق إذا لحق امرأة مقبالة لآمن أن يعرفها فلا دمت إذ هي فاطمة عليها السلام فقال: يا رسول الله آمن الله أهل البيت فرحت إليهم ميتهم أو عن ميتهم به، لا أخفظ أي ذلك قال المفضل، فقال لها رسول الله ﷺ: لعلك بلغت معظم الكداء، قالت: معاذ الله وقد سمعت تذكر فيها ما تذكر.


قال المصدر: هذا حديث لا يثبت وفي الطريقين ربيعة وفي الطريق الثاني مjahil قال البخاري: ربيعة المعافري عنده مناكير.

(1) أخرجه أحمد (ص 169، ج 3) وأبو داود في التعريج (ص 160، ج 3) والنسائي (ص 216، ج 1) والحاكم (ص 374، ج 1) والبيهقي في السنن (ص 277، ج 4) والبيهقي في دلائل النبوة (ص 140، ج 1) وأورده الذهبي (ص 43، ج 2).
حديث في تشيع جنازة القريب الكافر

1510 - روى أبو بكر الخلال قال أنا علي بن أحد بن يعقوب المقرئ
قال نا ابن أبي دؤمة قال حدثنا الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن
ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس (1) قال: عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم
جنازة أبي طالب ثم قال: وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم.
قال أحد بن حنبل: هذا حديث منكر هذا أدخله (2) مجهول.

حديث في أن الذي على المشيع الصلاة فحسب

1511 - أبنا نا ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني
قال حدثني الدارقطني قال روي عبد الله بن عبد العزيز الليثي من هشام عن أبيه
عن عائشة (3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى الإنسان على جنازة انقطع ذمامها إلا
أن يشاء أن يتبعها (4).

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عبد العزيز قال فيه يجيء: ليس بشيء. قال الدارقطني: والمحفوظ أنه من كلام
عروة.

حديث في قعود المشيع للجنازة

1512 - أبنا نا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال حدثنا

(1) أوردهذهبي (ص 45 ج 1) وقالذهبي: هذا منكر وذكره الحافظ في اللسان (ص 41 ج)
(2) كذا في ص. ولم أتببه عليه وفي استناده إبراهيم بن عبد الرحمن وقيل هو ابن بيطار.
(3) ذكره الدارقطني في الفضل (ص 77 ج 5 ق).
(4) وفي الفضل: إلا أن شاء أو يتبعها.

904
أحمد بن محمد العتقيل قال: نا يوسف بن الدخيل قال: نا محمد بن عمرو العقيل قال: نا محمد بن سعيد بن بلخ الرازي قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: نا حامد ابن اسماعيل عن أي الأسباط الحارثي وهو بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان ابن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده: (1) عن عبادة بن صامت (2) أن رسول الله ﷺ إذا كان مع جنادة لم يجلس حتى توضع فمر حرب من اليهود فقال:

هكذا نصنع... فقال رسول الله ﷺ خالفهم.

قال المؤلف: وقد رواه العقلي أيضاً عن علي بن الحسن الفرجي فقال فيها:

عن عبد الله بن سليمان عن أبيه سليمان عن جنادة وهذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ولم يتابع سليمان بن جنادة في هذا الحديث قال البخاري: هو حديث منكر. قال العقلي: لا تحفظ ذكر المخر إلا من هذا الحديث، وفيه بشر بن رافع.

قال أحمد: ليس بشيء.

حديث في ترك الصلاة على الصغير

1516 - روى محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة (3) أن رسول الله ﷺ لم يصل على ابنه ابراهيم.

قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر جداً (4) وهو من ابن اسحاق.

(1) ص: عن عبيد عن عبادة.
(2) أخرج أبو داود (ص 178، ج 3) وابن ماجه (ص 112) والترمذي (ص 140، ج 2) البهظي (ص 28، ج 4) والبزار كا في التلميذ (ص 156) وحديث في الموضوع (ص 3، ج 2) وذكره المؤلف في الناسخ والمتسخ (ص 74) وقال: فيه علة.
(3) أخرج أبو داود (ص 181، ج 3) ومن طريقه ابن حزم في المحر (ص 158، ج 5) وأحمد (ص 317، ج 6) الطحاوي (ص 292، ج 1) والبزار وابو بلي كا في نصب الرایة (ص 380، ج 2).
(4) قال الحافظ ابن حجر: استفاد حسن كا في الأصابة وصححه ابن حزم وقال الامام الاستاذ الألباني في أحكام الجنائز (ص 80) والصواب ما قاله الحافظ.

900
حديث في تقدم السقط

1514 - أنبأنا عبد الوهاب قال أنا ابن بكران قال أخيه العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقلي قال حدثنا محمد بن ابراهيم قال نا عبد العزيز بن عبد الله الأزدي قال نا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة (1) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست أقدمه بين يدي أحب إلي من فارس أخلفه ورائي.


حديث في عمر الذباب

1515 - أنبأنا الحريري عن العشاري قال نا الدارقطني قال نا محمد بن أحمد بن أسد قال نا جعفر الطيلسي قال نا يحيى بن معين قال حدثنا موسى بن داؤد قال نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعرا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر الذباب أربعون يوماً (2).

قال الدارقطني: تفرد به يحيى بن معين عن موسى عن سفيان: قال أبو حامد الرazi: موسى بن داؤد مجهول.

(1) رواه العقلي في ترجمة النوفلي وذكره الزهري في الميزان (ص 434، ج 4) ورواه ابن ماجه (ص 166) من طريقه عن النوفلي عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة.
(2) وله استاد آخر عند الطريقي وفيه أصحاب نحو يحيى، وله شاهد عن أسس وابن عباس وابن عمر يقترب بعضها بعضًا راجع مجمع الزوائد (ص 990، ج 10) وفيض القدير (ص 159، ج 3).
حديث في ميراث العبد

۱۵۱۶ - أنَّبِنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا ابن بكران قال نا العتيقي
قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقلي قال حدثنا ابن أبي سمرة قال نا الخميدي
قال نا سفيان قال حدثنا عمرو عن عوضة عن ابن عباس (۱) أن رجلاً مات على
عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثاً إلا عبداً هو أعطاه النبي ﷺ ميراثه.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وعوضة لا يتابع عليه قال البخاري: ولم
يصح حديثه (۲).

(۱) أخرجه الترمذي (ص ۱۸۳، ج ۳) وأبو داود (ص ۸۴، ج ۳) وابن ماجه (ص ۲۰۱)
أحد (ص ۲۱۲، ج ۱) والطليسي (ص ۳۵۸) والعقلي في الضعفاء وعذاء المنذر في
النسائي أيضاً.
(۲) قال الترمذي: حديث حسن. وقال البخاري: عوضة روى عنه عمر ولم يصح. وقال أبو
حام: ليس بالمشهور. وقال النسائي: عوضة ليس بالمشهور ولا نعلم أحداً يروي عنه غير
عمرو. وقال أبو زروة ثقة انتهى من العيون.
كتاب القبور

حديث في زينب ابنة النبي ﷺ

1517 - أنا أبو القاسم سعيد بن أحمد [بن] البناء قال أخبرنا أبو نصر محمد بن محمد الزينبي قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي المعروف بن زنبور قال نا أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني قال نا أسحق بن إبراهيم قال نا سعيد(1) يعني ابن الصمت قال نا الأعشش عن أبي سفيان عن أسس بن مالك(1) قال: توفيت زينب بنت النبي ﷺ فخرج جنازتها وخرجنا معه فأناه كثيباً حزنناً ثم دخل النبي ﷺ فعبرها فخرج ملتهم اللون فسألنا عن ذلك فقال: إنها كانت امرأة سقامة فذكرت شدة الموت وضعف القبر فدعوت أن يخفف عنها.

1518 - طريق آخر: أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن البقلاوي قال أخبرنا أبو علي بن شاذان قال نا دلجل قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائح قال نا سعيد(2) بن منصور قال حديثي مروان بن معاوية قال أخبرنا العلاء بن السبب عن معاوية ال🔄ي(1) عن زاذان أن ابن عمر(3) قال: لما دفنت رسول الله ﷺ ابنه جلس عند القبر فترس وجهه ثم سري.

(1) وفي الموضوعات: سعد.
(2) أخرجه الحاكم كما في الكنز (ص 155، 2) وذكره المؤلف أيضاً في الموضوعات (ص 232، 3).
(3) وفي الموضوعات: سعد. (4) وفي ص: العملي. والثبتة في الموضوعات ولم أنتبه عليه.
(5) أخرج سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا كما في شرح الصدور (ص 45) وذكره المؤلف في الموضوعات أيضاً (ص 232، 3).

908
عن فسأله أصحابه عن ذلك فقال: ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر، فدعوت
الله فخرج عنها وأم الله لقد ضمت ضمها يسمعها ما بين الخائفين.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح من جميع طرقه. (1)

حديث في الدفن ليلاً

فيه عن ابن عمرو جابر:

۱۵۱۹ - أما حديث ابن عمر: أن محمد بن ناصر قال أنا أبو منصور محمد
ابن أحمد الخياط قال أنا أبو بكر بن الأخرس قال حينذاك ابن شاهين قال نا
جمفر بن محمد بن يعقوب قال نا العباس بن عبد الله الترقفي قال حديثا محمد بن
عمران بن أبي ليل قال حدثي أبي عن نافع عن ابن عمر (۳) أن النبي ﷺ قال:
لا تدفنوا موتاكم بالليل.

۱۵۲۰ - وأما حديث جابر: أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا محمد بن
المظفر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقلي قال نا جدي قال نا
عبد العزيز بن الخطاب قال نا القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن
جابر بن عبد الله (۲) أن النبي ﷺ قال: لا تدفنوا موتاكم ليلاً، وفي لفظ آخر:
إلا أن تضطروا إلى ذلك.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان. أما الطريق الأول ففيه محمد بن عمر
قال البخاري: منكر الحديث يتكلمون فيه. وأما الطريق الثاني ففيه القاسم بن عبد الله
قالي يجي: ليس هو بشيء. وقال النسائي: هو حديث منكر. (1)

(1) راجع الموضوعات.
(2) ذكره المؤلف في الناسخ والنسوخ (ص ، ۸۸۸، ق).
(3) أخرجه العقلي في الضعفاء في ترجمة القاسم وأخرجه ابن ماجة (ص ۱۰۱) باستناد آخر
وفي إبراهيم بن يزيد المكي متروك.
(4) وقال العقلي: وقد رواه جابر بن عبد الله وغيره عن النبي ﷺ أنه دفن بالليل باستناد أجدود من
هذا. قلت: هو عند مسلم (ص ، ۳۰۶، ج ۱) وأبو داود (ص ۱۶۸، ج ۳).
حديث في حديث التراب على القبر

211 - أن أبانا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي [قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيق] قال أنا ابراهيم بن محمد قال نا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنتمي قال حدثنا هام بن رزيق المالكي قال سمعت الحسن يقول قال أبو هريرة (1) رسل الله ﷺ من حديث على مسلم أو مسلمة احتراماً كتب له بكل ثرثاء حسنة.

قال المؤلف: هذا حديث لا يعرف إلا بالهيم ولا يتبع عليه (2) والهيم مجهول.

حديث في تلقي الموتى الميت

220 - أنا محمد بن عبد الملك بن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أخبرنا ابن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا أحمد بن عمر بن يوسف قال نا أسحاقي بن إسرائيل قال نا أسد بن موسى قال حدثنا سلام التميمي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي رهم عن أبي أيبوب (3) الأنصاري قال قال رسال الله ﷺ: إن المؤمن إذا مات تلقته البشرى من الملائكة ومن عباد الله كما تلقى البشرى في دار الله فقيلون عليه فيسلطونه فقول بعضهم ببعض روحه ساعة فقد خرج من كرب شديد فنسانه ثم يقومون عليه فيسلطونه فقولون ما فعل فلان ما فعلت فلانة هل تزوجت فلانة؟ فإن سألوا عن إنسان قد مات يقولون هيا تهبات مات ذلك قبل فيقولون هم: إننا الله وإنا إليه راجعون. سلك به إلى أمه الهاوية فيشت الأم ويشت المربية، قال: [تعرض] على الموتى أهالكم فان رأوا خيراً يستبشرون، وقالوا: اللهم هذه نعمتك فأمها على

_________________________

(1) أخرج العقلي في ترجمة الهام وعنه الذهبي (ص 323، ج 4).
(2) وهو قول العقلي أيضاً.
(3) أخرج نحوه الطبرياني وأبن أبي الدنيا كما في شرح الصدر (ص 36) والكنز (ص 181، ج 2).
(4) ورواية ابن المبارك في الزهد (ص 149) مؤلفاً ثم قال: قال ابن صاعد رواه سلام.

الطول عن نور فرائده.

910
عبد، وإذا رأوا سبئية قالوا: اللهم راجع بعبدك ولا تحروا موتاكم بأعمال السوء فإن أعجلكم تعرض عليهم.

 قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وسلام هو الطويل وقد أجمعوا على تضعيفه، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال المؤلف: وقد روي عن أبي بكر مؤقاً وهذا شيء يروي عن عبد بن عمر.

 حديث في إجابة الزائر

1573 - أنا أبو منصور الرازي قال أنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ قال أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج قال حديثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم قال نا الربيع بن سليمان قال نا بشر بن بكر قال نا عبد الرحمن ابن زياد بن أسيل عن أبيه عن عطاء بن بساح عن أبي هريرة (1) عن رسول الله ﷺ قال: ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام.

 قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (2) وقد أجمعوا على تضعيف عبد الرحمن

(1) أخرجه المخطوب (ص 137، ج 6) وابن عساكر وابن التميم وقائمة كتب في الجامع الصغير (ص 150، ج 2) والكنز (ص 163، ج 2) (30).

(2) لكن أفاد الحافظ العراقي أن عبد البنзу خرجه في التميم والاستذكار باسناد صحيح من حديث ابن عباس، ومن صححه عبد الحق بن قيس، ما من أحد يمر بقره أحد المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام انتهى من فضيل القدير (ص 487، ج 5) وقال المتقين أيضاً: سنده جيد بإثبات ان عبد الزهرى في الاستذكار (ص 324، ج 1) ومن طريقه عبد الحق بن سفيان (ص 327، ج 1) فقيل حدثنا أبو عبد الله عبد بن محمد رحمة الله قراءة مي عليه قال ألم علينا أثقل بعث ربان المخزومي المسلم في دارها بصر في شوال سنة الثالثة وأربعون وثلاثمائة قالت نا الربيع بن سليمان المؤمن صاحب الشافعي نا بشر بن بكر - وفي الاستذكار بكر - عن الأوزاعي عن عطاء عن عبد بن عمر عن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ ما من أحد يمر بقره أحد المؤمن إلا، وكسرنا عن ابن عبد البكر وعبد الحق ومن قال أنهم صححا استناده فيسيس بصحيح، فنصح استناده العراقي والمتنبي وغيرهما لكن فيه نظر فإن شيخ ابن عبد البر لم أجد من وثقه ذكره المحمدي في جذوة
أبو زيد قال ابن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل واستناد الموقف، فاستحق الترك.

حديث في الصدقة عن الهمت

١٥٢٤ - روى إبراهيم بن هدبة عن أنس (١) عن النبي ﷺ قال: إذا تصدق النبي ﷺ عن الهمت حلت الملائكة صدقته على أطياف من نور فيأتيون قبر الهمت فيندونه يا صاحب القبر القريب هذه هدية لأهداها لك أهلك (٢) فهو فرح مستبشر وصاحب إلى جنبه كثيب حزين يقول: ألم أخلف أهلك أهلا؟ ألم أخلف أهل؟

قال ابن حبان: إبراهيم دجال من الدجالين كان رقاصاً بالبصرة يدعو إلى الأعراس فيقول فيها فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه فلا يقبل المسلم أن يكتب حديثه ولا يذكره إلا على جهة التعجب.

المقتبس (ص ٢٧٧): قال: كان رجلا صاحباً يضرب به المثل في الهمت. وحال أحاديث الهمت معروف لا سيما في مثل هذه المسائل، وأما شيخته فامرأة فلا تعرف ولا ذكر لها في كتب الرجال وأما عبد بن عمر فألظه أنه مولى ابن عباس وهو مجهول كما في التقرير (ص ٣٤٧) والميزان (ص ٣١، ج ٣) فالحديث لا يصح للاحتكاج به والله أعلم.

(١) أخرجه ابن حبان في المجروحين (ص ١١٤، ج ١).
(٢) ص: أهلها для الأهل.
كتاب إشراط الساعة وذكر البعث وأهوال القيامة

حديث في خروج الدابة

١٥٢٥ - أنا ابن الخصين قال أنا ابن المذهب قال أنا أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال نا علي بن بحر قال نا أبو تميلة(١) يعني بن واضح قال أخبرني خالد بن عبيد أبو عصاب قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه(٢) قال: ذهب في رسول الله ﷺ إلى موضع بالباحة قرب من مكة فإذا أرض ياسبة حولها رمل فقال رسول الله ﷺ: تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر.(٣)

قال أبو حامد بن حبان: خالد بن عبيد يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يجل كتب حديثه إلا على التعجب.

حديث في صفة قيام الناس من قبورهم

١٥٢٦ - أنا اسحاق بن أحمد قال أنا اسحاق بن مسعدة قال أخبرنا حزمة ابن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا اسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الحسن وهو ابن قزعة قال نا يبلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن نافع عن ابن

(١) ص: أبو غيلة.
(٢) أخرج به أحمد (ص ٣٥٧، ج ٥) وابن ماجه (ص ٣٠٥) وأورده الذهبي (ص ٦٣٤، ج ١).
(٣) ص: بشر. وفي الميزان فتر.

٩١٣
عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: ليس علي أهل لا إلا الله وحشة في القبور ولا في النشر، وكأني أنظر إليهم (2) عند الصيقة، وهم ينضرون شعورهم من التراب ويقولون "الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن".

قال ابن حبان: هذا حديث لا يعرف إلا من حديث عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر (3) حدثنا أبو بكر بن عثمان ثابت بن عثمان قال ناس عن عبد الرحمن بن زيد، وعبد الرحمن (ليس بشيء) في الحديث. وبهول يسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به مجال.

حديث في حشر رسول الله ﷺ

1527 - أخبرنا علي بن عبد الله الزاغوني قال أنا علي بن أحمد البندار قال أنا أنا عبد الله بن محمد العكبري قال حدثني أبو عيسى موسى بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد بن صاعد قالنا شريج بن العبان قال ناس عن عبد الله بن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أول من تنشق الأرض عنه ثم أبو بكر ثم عمر ثم يأتي أهل البقعة فيحرون معي. ثم انظر أهل مكة [حتى أنصر] بين الحرمين.

1528 - طريق آخر: أنا محمد بن عبد الملك قال أنا أنا ابن مسعدة قال أخبرنا حذرة بن يوسف قال أنا ابن عبد عبد الكريم الوزان قال نا أحمد بن يتبدي السبئي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر (5) قال: قال رسول الله ﷺ: أنا أول من تنشق عنه الأرض

(1) رواه الطبراني كلا في الزوائد (ص 333، ج 10) قال الهيثمي: فيه جامع لم أعرفهم.
(2) ص: كأني بيم.
(3) أخرجه ابن حبان (ص 202، ج 1) وأورده الذهبي (ص 255، ج 1).
(4) أخرجه الترمذي (ص 317، ج 4) والحاكم (ص 4، ج).
(5) وأورده الذهبي (ص 356، ج 2) وابن كثير في النهاية (ص 203، ج 1).
وأبو بكر ثم عمر ثم آتي أهل البقع فيحشرون معي ثم آتي أهل مكة فيحشر بين الحرمين.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح (1) ومدار الطريقة على عبد الله بن نافع.

قال يحيى: ليس بشيء. وقال علي: يروي أحاديث منكرة. وقال النسائي: متروك. ثم مدارها أيضًا على عاصم بن عمر ضعفه أحد ويجي وقال ابن حبان:

لا يجوز الاحتجاج به.

1539 - حديث آخر: أنبأنا أبو القاسم الحربري قال أنبأنا أبو طالب العشاري قال أنا ابن أخي ميمى قال حدثنا أبو علي بن منصور قال نأ عاد الله ابن عبيد الله بن مهدي قال نأ أبو عبد الرحمن قال نأ محمد بن يزيد عن عبد الرحمن بن زيد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد الخليل عن عبد الله بن عمر. قال:

قال رسول الله ﷺ: ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فينزوج ويلود ويكثر خسا وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبرى، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح والافريقي ضعيف معرفة.

حديث في حشر المحب في زمرة المحبوبيين

153 - أنا أبو منصور القزاز قال أنا أبو بكر أحد بن علي قال أنا أبو بكر البرقاني قال أنا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ قال حدثنا أبو العباس أحمد ابن هارون السامري (2)، وأنا أسمايل بن أحمد السمرقندي قال أنا أسمايل بن مسعدة قال أنا حززة قال أنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن

(1) رمز له البيوضي بالنحاسين في الجامع الصغير (ص 106، ج 1) لكن تحققه المناوري في الفيض
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في بعض تواليفه كما في الميزان (ص 523، ج 2) وذكره ابن الجوزي في الوفاء (ص 271، ج 2).
(3) كذا في ص. وفي البغدادي: أحمد بن هارون المعروف بشيطان الطوق - بسر من رأى، مكان من أهل سر من رأى.
هارون قال حدثنا الحسن بن يزيد الحصائص قالنا أنا سابع بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحب قوماً على أعباهم حشر يوم القيامة في زمرتهم فحسبهم، وإن لم يعمل بأعباهم." قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمنهج به سابع.

قال ابن عدي يحدث عن الثقات بالوباطل. وقال الدارقطني: كذاب متروك.

حديث في ذكر الصراط


---

(١) أخرجه الحطيب (ص ١٩٧، ج ٥) وابن عدي في الكامل. وله شاهد عن أبي قرصة عند الطياري والضبعي وزمّ له السيوطي بتصحيحه في الجامع الصغير (ص ١٥٩، ج ٣) لكن تقنبه المناوي. قال: المشهور: فيه من لم أعرفهم. وقال السخاوي: سابع بن يحيى ضعيف.

(٢) قال: فل هو في استاد حدث جابر وراجع المقاصد الحسنة (ص ٢٧٩).

(٣) ص: وعن عثمان. والثاني من البغدادي والترمذي.

(٤) أخرجه الحطيب (ص ٢٣٣، ج ٤) والترمذي (ص ٢٩٦، ج ٣).

(٥) قال الحكيم: على شرطهما وأقره الجهني وتبعته السيوطي في الجامع الصغير (ص ٣٩، ج ٢) لكن قال الترمذي: غريب لا تعرفه إلا من حديث عبد الرحمن. وقال الجهني في الميزان (ص ٥٤٨، ج ٢): ضعيفه.
حديث في قول جهم جزيا مؤمن

1532 ـ أخبرنا القرز قال أنا أحد بن علي الخطيب قال نا محمد بن عمر
المرسي قال نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أسحاق بن الحسن الخرفي
قال نا سليم بن منصور بن عمار قال حدثني أبي بن بشر بن طلحة عن خالد بن
درليك (1) عن يعلى بن أمية (2) عن النبي ﷺ قال: تقول النار يوم القيامة للمؤمن
جزيا مؤمن فقد أطفأ نورك لهي.

قال المؤلف: وقد روي عن طريق آخر عن منصور بن عمار عن هقل بن زياد
عن الأوزاعي عن خالد بن درليك عن بشر عن يعلى (3) والظاهر أن هذا التحليط
من سليم بن منصور قال ابن أبي حاتم: أهل بغداد يتكلمون في سلم (4).

حديث في ذكر السؤال عن العمر والمال

1533 ـ أنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد قال أنا أبو بكر بن ثابت
قال أنا أحد بن عبد الله بن الحسين المحامي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد
الله الشافعي قال نا الحسين بن داود البلخي قال حدثنا شقيق بن إبراهيم البلخي

(1) في البغدادي: دولك.
(2) وفي الجلية: يعلى بن منبه قال: هو ابن أمية أبياً ومنية هي أمه كأ في التقرب (ص 566)
(3) والحديث آخره الخطيب (ص 333، ج 9) وأبو نعم في الجلية (ص 329، ج 9)
(4) والطبرياني في الكبير وابن عدي كأ في البثور السافرة (ص 153) والجامع الصغير (ص
(5) وابن كثير في النهاية (ص 128، ج 2).
(6) وأبو حنفی في الكنز (المتتبع ص 76، ج
(7) آخره الخطيب أيضاً (ص 333، ج 9).
(8) قلت: ومنصور بن عمار: منكر الحديث كأ قال ابن عدي وقال الدارقطني: بروي عن ضعفاء
أخبرت لا يتعلق عليها كأ في الميزان (ص 187، ج 4) وقال ابن كثير: هذا غريب جداً.
(9) وقال السخاوي في المقاصد (ص 110): هو منقطع أيضاً بين خالد ويعلي وأرجو أن يكون
صحياً، وهو عند الحكم الترمذي في السادس عشر من نوادر الأصول (ص 35) بلغة:
إن النار تقول.
قال نا أبو هاشم الأيلي عن أنس بن مالك: قال: قال رسول الله ﷺ: يا ابن آدم لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن أربع: عمرك فيها أفنتيه، وجدك فيها أبليته، ومالك من ابن اكتسبته، وفيها انفقتة؟

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ والحمل فيه على الحسن البلخلي قال أبو بكر الخطيب: ليس بتقعة حديثه موضوع.

حديث في السؤال عن الجاه

١٥٣٤ - أنا القرار قال أنا أحد بن علي الحافظ قال أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال أخبرنا علي بن أحمد بن علي الوراق قال نا أحمد بن خليد قال نا يوسف بن يونس قال نا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا كان القيامة دعي الله لعيد من عيديه فيوقف بين يديه فسأله عن جاهما كأ يسأله عن ماله.

قال الخطيب: هذا الحديث غريب جداً لا أعلم به إلا هذا الاستناد تفرد به أحمد بن خليد ولا يثبت عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه. وزم الخطيب أن رجال استناده ثقاف وهو عنده كاموه الغلط قال: وحدثني عبد الله بن أحمد الصيري أن الدارقطني ذكر هذا الحديث فقال: يوسف ثقة وهو اخو أي مسلم المستنبلي، وأحمد بن خليد ثقة قال الدارقطني: وحدثني الحسن بن أحمد بن صالح عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقد دس منه استناد

(١) أخرجه الخطيب (ص ٤٤، ج ٨) وذكره الذهبي (ص ٥٣٤، ج ١) بإسناده عن الحسن.

(٢) قلت: وقد أخرج الترمذي (ص ٣٩١، ج ٣) عن أبي بزة الأسلمي أنه زاد: وعن علمه ما عمل فيه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأقر تصحيحه البندري في ترغية وراجع السلسلة الصحيحة (رقم ٩٤٦).

(٣) أخرجه الخطيب (ص ٩٩، ج ٨) والطبراني في الصغير (ص ١٥، ج ٣) وأوردته الذهبي في الميزان (ص ٤٧٦، ج ٤). والبصري في اليمين الساهرة (١١٤).

(٤) ذكر الخطيب هذا الكلام عن الدارقطني في التاريخ (ص ٢٩٨، ج ١٤).
الحديث الذي بعده، وبعده هذا الكلام فكتبته بعض الوراقين عنه وألزم اسناد
حديث سليان بن بلال إلى هذا المتن.

قال المؤلف قلت: وقد قال ابن عدي: كل ما روى يوسف عن الثقات
منكر. وقال ابن حبان: يروي عن سليان بن بلال ما ليس من حديثه لا يجوز
الاحتجاج به. قال: وهذا الحديث لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ.

حديث في قمي الفقر يوم القيامة

۱۵۳۶ - أَنَّ بْنَاءً أَبِي خِيرُون قَالَ أَنَيْتُ أَنْيَةً الجَوْهِريَّ عِنْ الدَّارْقُطْنِيَّ عِنْ أَبِي
حاتم بن حبان قال نا عبد الكبير(١) بن عمر الخطابي قال حدثنا أحمد بن بوسن
ابن المسيب قال نا يعلى بن عبيد قال أنا اسمع بن أبي خالد عن نفع بن
الحارث عن أَنْس(٢) قال: قال رسول الله ﷺ: ما منكم من أحد غي ولا فقي.

[يوم القيامة (إلا سعيد) أنه أول من الدنيا قوتاً]

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ [وفيه نفع] قد
كذبه قتادة وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال
ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات توهماً لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن
عدي: كان من الغلاة يتناول الصحابة.

حديث في ذكر الشفاعة

۱۵۳۷ - أَنَّ مَحْمُودٌ بْنِ عَبْدِ الْمَلِك قَالَ أَنَا أَبِي مَسْعَدَة قَالَ أَنَا حَرَّةٌ بِن
يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال نا أحمد بن محمد بن المغيرة قال نا سليم بن
عثمان قال نا محمد بن زيد قال قلت لأبي امامة(٢) حديث الشفاعة فقال:

(١) وفي اللآلئة: عبد الكريم.
(٢) أخرجه ابن حبان في المجريحي (ص ص ۵۶، ج ۳) وأحمد (ص ص ۱۱۷، ج ۳) وأبي ماجه
(ص ص ۱۱۵) وذكره السيوطي في اللآلئة (ص ص ۳۱۳، ج ۲) والذهبي في الهرزن (ص ص
۴، ج ۳).
(٣) أخرجه ابن عدي، وأورده الذهبي (ص ص ۲۳۰، ج ۲).

٩١٩
نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: [يشفعني ر] في يوم القيامة في أسئلة سبعين
مع كل ألف سبعين ألفًا وثلاث حياثات من حياثات ربي.
قال ابن [عدي، سليم] يروي مناكير. قال أبو زرعة: مسواة موضوعة (1).

حديث آخر في الشفاعة

1537 - روى ربعي عن أبي موسى (3) عن النبي ﷺ قال: خبرت بين الشفاعة
وبين أن يدخل نصف أمتي - الجنة، فاختارت الشفاعة لأنها أعم، أترونا

1538 - ورواه النحاس بن قراء عن ابن عمر (1) عن النبي ﷺ قال:
خبرت بين أن يدخل شطر أمتي - الجنة وبين الشفاعة فاختارت الشفاعة.
قال الدارقطني: ليس في الأحاديث شيء صحيح (1).

حديث في الشفاعة

1539 - أخبرنا هبة الله بن محمد بن الحسين قال أخبرنا أبو علي الحسن
ابن علي بن المذهب قال أنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال
حديثي أبي قال حدثنا أيوب بن عبد الحكيم الطالقي قال حديثي النبي بن شميل
قال نا أبو نعمة قال حدثني أبو هنيدة البراء بن نواف عن ولام العدو عن

(1) قلت: نابعه ابن إسحاق بن عياش راجع النهاية (ص 323، ج 2) وهذا استاد حسن، وله
شاهد راجع بحج الزوائد (ص 405، ج 10).
(2) أخرجه ابن ماجة (ص 339). Notice
(3) وفي الزوائد: ابن عمر، أخرجه أحمد (ص 75، ج 2).
(4) قلت: قال المندرو في الترغيب (ص 448، ج 4) استاد: حديث ابن عمر جيد، وقال
المشيبي في الزوائد (ص 378، ج 10): رجال الطرازي رجال الصحيح غير النحاس وهو
ثقة. وأما حديث أبي موسى فاسابه أيضا حسن والله أعلم. وقد وضع التخليل للمناوي في
ذكر كلام المندرو راجع فيض القدير (ص 501، ج 5).

92.

(1) أخرجه أحمد (ص 4، ج 1) وابن حبان وهو في الموارد (ص 642) والبزار (ص 362) وفي زوائد النهي الشمسي (ص 612) وأبو يعلى (ص 100، ج 1) والخوري وابن داود وابن خزيمة وغيرهم راجع الكاتب (ص 354، ج 18) والترميثي (ص 439 - 440، ج 4).
جبريل عليه السلام بضعية فيفتح الله عز وجل عليه من الدعاء شيئاً لم يفتحه
على شبر قط، فيقول: أي رب خلقني سيد ولد آدم ولا فخر وأول من تنشق
الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى أنه يرد على الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة
ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون، ثم يقال: ادعوا الإنباء، قال: فيجيء النبي
ومعه العصابة، والنبي ومعه الخمسة والستة، والنبي وليس معه أحد، ثم يقال: ادعوا
الشهيداء، فيقولون: ما أرادوا وقال: فذكى فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله عز
وجل أنا أرحمر الراحمين، ادخلا جنبي من كان لا يشرك بي شيئاً قال فيدخلون
الحبة، قال: فقولوا لربكم فالناس هم الذين نزحوا من أحد عمل خيراً
قطر قال: فيجدون في النار رجلاً يقبل له هل عملت خيراً قط قال: فبول
لا غير
بصوت الناس في السبع والشراء فيقول الله عز وجل اسمحوا لعدي
كالساحة إلى عبادي، ثم يخرجون من النار رجلاً يقبل له عز وجل: هل
عملت خيراً قط قال: فبول، لا غير إنى قد أمرت ولدي إذا مت فحقوقي بالنار
ثم أطحني حتى إذا كنت مثل الكحلا تاذتها بي إلى البحر فاذروا في الريح
فوله إلا يقدر على ربي العالمين أبداً، فقال الله عز وجل: لم فعلت ذلك قال:
من خائفتك، قال: فيقول الله عز وجل: أنظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله
وعشرة أمثاله، قال: فيقول لم تسخري بي وأنت الملك قال: وذاك الذي ضحت
منه من الضحى.

قال المؤلف: وهكذا روى هذا الحديث روح الحسن بن عمرو بن سيف عن
أبي نعمة واسمه عمو بن عيسى العدوى، ورواه الحريري عن أبي هنيده فاسدته
عن حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا بكر وولان مجهول لا يعرف. قال أبو
حاتم الرازي والان مجهول (1) وقال الدارقطني: والان غير مشهور إلا في هذا

(1) وقال البازار أيضاً: أبو هنيده وولان لا نعلم روايا إلا هذا الحديث، قلت: الآل ثقة وثقة ابن
معين، ابن حيان كا في، اللسان (ص 216، ج 6) وتعجيل المنفعة (ص 436) وأما أبو
هنيده فقد معرفنا قلبه الحديث قاله ابن سعد كلا في تعجيل المنفعة (ص 526) وقال
الهنجري في الرواية (ص 375، ج 7) راجعهم نquate، وقال اسحاق بن إبراهيم: هذا من
أشرف الحديث، وقد روى هذا عدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه منهم حديثة وأبوبسعود وأبو
حديث في مال الأطفال والمالكين في الفترة


قال المصنف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. وفي استاده عمرو ابن واقف قال: ابن مستر، ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن - 944 -: هريرة وغيرهم كلا في الترغيب (ص 404) (1) أخرجه أبو نعيم في الحلية (ص 27، ج 5) والحكم النرمذي (ص 87) والطبراني كلا في البدر السافرة (ص 181) والكتاب (ص 169، ج 18) والتفصير لابن كثير (ص 30، ج 3). (2) قواسن. (3) في الحلية: أخلقتكم.
حجان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحقاق الترك.


(١) أخرجه البصري كا في الكنز (ص ١٣٤، ج ١٨) والحكم الترمذي وأورده الذهبي (ص ٤٠٤، ج ١) وأخرجه أحمد (ص ٢٠٨، ج ٦) مختصراً، وذكره الهيثمي في الزوائد (ص ٢١٧، ج ٧).
(٢) كذلك في ص ولعه محمد بن ابراهيم بن نيروز راجع البغدادي (ص ٤٠٤، ج ١).
(٣) وقع في تهذيب السنن لابن القيم: يزيد بن أبي أمية.

٩٢٤

قال المصنف: تفرد به عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن عائشة قال علي بن الجندل: كان عمر بن ذر ضعيفاً (2) ثم تحدث الرواية في هذا الحديث فرواه عمر بن ذر عن رجل عن الراوي عن عازر أئذكه البخاري في تاريخه.


(1) آخره البخاري في التاريخ الكبير (ص 319، ج 4، ق 2) وراجع لتخرجه الكنز (ص 1430، ج 18).

(2) بل هو صدوق ثقة كما قال الذهبي في الميزان (ص 193، ج 3) وقال في التقريب (ص 382) ثقة رمي بالراجعة.

(3) قال في الكبير (ص 319 - 320، ج 4، ق 2) وقال لنا مسعود عن عبد الله بن داود عن عمر بن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل عن الراوي عن عازب سلم النبي ﷺ مثله ونأتي أصبه، وطريق الراوي هذا ذكره البخاري في التفسير لابن كثير (ص 29، ج 3) لكنه سقط معتله، وأساليب رجل بن يزيد والراوي وقال وواده عمر عن ذر عن يزيد بن أمية عن رجل عن ابن عائشة فذكره annoyance والله أعلم.

(4) سقط من الأصل.

(5) آخره أحد (ص 48، ج 6) وأبو داود (ص 365، ج 4) والطبراني في سنن الشامين (116، ج 142) وسماح عن عبد الله بن أبي قيس حدثني عائشة به وقد أطلق الكلام فيه الشيخ ابن القمي في تهذيب السنن (ص 81، ج 7) فليراجع البخاري.

925
قال المؤلف: عبد الله بن قيس ليس بذلك المعروف بروي حديثه أبو المغيرة فيقول عبد الله بن أبي قيس وروي راشد بن سعد فيقول ابن قيس، وروي يزيد بن خير فيقول ابن أبي موسى فهو كالجهول(1).

1544 - حديث آخر: أنا أبو غالب محمد بن الحسن الماردوي قال أنا زيد ابن طاهر بن سيار ابنة أختنا المبارك بن علي قال أنا أبو عمرو بن مدلش قال نا موسى بن هلال الحبل قال نا قتيبة بن سعيد قال حديثنا يعقوب بن عبد الرحمن القرى على أن حازم عن يزيد الرقاشي عن رسول الله ﷺ قال: سألت ربي عز وجل اللاهين من ذرية آدم فاعطانيهم، فهم خدم أهل الجنة.


1545 - حديث آخر: أنبأنا محمد بن ناصر قال أنا أبو غالب الباقلاني قال أنا أبو بكر البرقاني قال نا الدارقطني قال روى عبد العزيز المجذون عن ابن المتدرك عن يزيد الرقاشي عن أنس(2) عن النبي ﷺ قال: سألت ربي عز وجل اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم يعني الصبيان.

قال المؤلف: هذا حديث لا يثبت ويزيد لا يعلم عليه، وقد روي عن الحسن مرسلاً عن رسول الله ﷺ، وقد رواه ابن عدي من حديث فضيل بن سهبان النميري عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن أنس عن رسول الله ﷺ قال: سألت الله اللاهين من ذرية البشر فأعطانيها.

قال ابن عدي: هذا لا يرويه إلا فضيل عن عبد الرحمن قال يعني: فضيل ليس بثقة.

قال ابن قتيبة: اللاهين من هيت عن الشيء، أني عنه إذا غفلت عنه يقول في فلان وكان ابن الزبير إذا سمع الرعد يلهي عن حديثي أي ترك. قال: ربما أراد...

(1) بل هو ثقة كما في التراث (ص 283).
(2) قال الهيثمي (ص 219 ج 7): رواه أبو بكر من طريق ورجال أخذه رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المتوكل وهو ثقة.

926
حديث في أن أمة نبينا عليه السلام مرحومة

۱۵۴۶ - أنا محمد بن عمر الأرموي والحسن بن علي الخياط قالا أخبرنا
عبد الصمد بن المؤمن قال نا الدارقطني قال نا أبو بكر بن أبي داود قال نا
أحد بن سيف بن حماد قال نا عمر بن عبد الله بن رزين قال نا جعفر وهو ابن
الحارث أبو الأشهب النخعي عن عروة بن عبد الله بن قشير الحمفي عن أبي بكر
ابن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى (۱) أنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن هذه
الأمة أمة مرحومة لا عذاب عليها، عذاباً بأيديها فإذا كان يوم القيامة أعطي
كل رجل منهم رجلاً من أهل الأديان فكان فكاكاه من النار.

قال الدارقطني: تفرد به عروة ولم يروه عنه بهذا الأساند غير جعفر بن
الحارث، ورواه أسعاف بن عاشش عن جعفر عن عروة عن أبي بردة ولم يذكر
أبو بكر بن أبي بردة. قال المؤلف قلت: قال يحيى بن سعيد ويحيى بن معين
جعفراً. ليس حديث جعفر بن الحارث بشيء. وروي عن أنس (۲) عن النبي ﷺ:
أنه قال: أمتي أمة مرحومة متاب عليها مغفور لها.

قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر (۳).

(۱) أخرجه البخاري في الت rêve الكبير (۱۸۸ - ۳۹، ج ۱، ق ۱) والصغير (۱۲۱)
و أحمد (۱۰۸ - ۴۰۱، ج ۴) والحاكم (۲۴۴ - ۲۵۴، ج ۴) والطرازي
في الصغير (۱۰۱، ج ۱) وأبو داود من طرق عن أبي بردة عن أبي موسى ب/AFPاظ مختلفة
والحديث صحيح راجع السلالة الصحيحة (رقم ۹۵۹) قلت: له استاد آخر عند الطرازي
في مسند الشاهين (۸۸، ق ۱) حديثاً إبراهيم بن دحم ثنا أبي ثنا لله بن مسلم عن ثور
ابن يزيد عن نصر بن علبة عن أبي موسى.
(۲) أخرجه الحاكم في الكبير (۳۸۴، ج ۱).
(۳) رمز له الصحيح بالصحح. لكنه في نسخة المناوي في الفيض (۱۸۵، ج ۲) ض أي
ضعف. والله أعلم.
كتاب صفة الجنة

حديث في أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز

547 - أنا أبو منصور القراز قال أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال أخبرنا أحد بن أبي جعفر قال نا أبو بكر أحد بن محمد بن خالد البروجردي قال نا علي بن محمد بن عامر النهاوني، وأخبرنا اسحاق بن خالد قال أخبرنا ابن مسدة قال نا حزينة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن علي فأدى قال نا محمد بن أحد بن الحسين الأحوازي قال نا اسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عطاء بن سوار عن سلمان(1) قال: قال رسول الله ﷺ: لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز يكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله لفلان أدخله جنة عالية قطعها دانية.

548 - طريق آخر: أنا أبو الحسن علي بن أحمد الوحید قال أنا هناد بن إبراهيم قال أنا أبو الحسن أحد بن عبد الله الأسدی أباهي قال أخبرنا أبو بكر على عبد المؤمن بن خلف النسفي قال نا أبو بكر محمد بن خشام قال أنا العباس بن زياد البلخي قال نا سعدان الحكيمي(2) عن سلمان التيمي عن أبي عثمان البكري(3) عن سلمان البصري عن أحمد بن عبد الله بن عمرو بن المهاجر عن القايين.

(1) أخرجه الخطيب (ص 5 ج 5) والطبراني كام في الزوائد (ص 398 ج 10) والتضييق لنائب كثير (ص 415 ج 4) والتهيئة له (ص 129 ج 2) وقلم في فوائد ص 198، ق وعبد الرزاق وأبو المنذر والشيرازي في الألقاب وأبو مندروه كام في الكنز (ص 121 ج 18) والدر المتثر (ص 262 ج 6).
(2) ص: الخلعي.
(3) وقع في النهاية: أبي عن إبراهيم الهندي.
عن سلسلة الغارسي (1) قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عز وجل يعطي المؤمن
جوازاً على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من العزيز الحكيم لفلان
ابن فلان أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ أما الطريق الأول
ففي عبد الرحمن بن زياد قال أحد بن حنبل (2): نحن لا نروي عن عبد الرحمن.
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن النقات وبدلص. وأما الطريق الثاني قال
الدارقطني: تفرد به سعدان عن السهلي قال المؤلف: سعدان مجهول وكذلك محمد
ابن خشام.

حديث في نزع الغل من الصدور

١٥٤٩ - أنابانا الخريري قال أنابانا العشاري قال: نا محمد بن محمد
قال نا الحسن بن موسى بن واضح قال: نا سحيم بن النقاس قال: نا مسومة بن علي
عن السري بن يحيى عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إن الناس
يوم القيامة على باب الجنة يلاحظون ملاحظة التيران في الدنيا كان بينهم من
العدواة فيها حتى إذا دخلوا الجنة نزع ذلك من قلوبهم.

قال المؤلف: تفرد به مسومة عن السري قال يحيى: مسومة ليس بشيء. وقال
الرازي: لا يشتغل به. وقال النسائي: متروك.

حديث في صفة دخول أمة محمد ﷺ

١٥٥٠ - أنا الكروخى قال أنا أبو عامر الأردي وأبو بكر الغورجي
قالوا أنا [الجراحى قال: نا] أبو العباس المحبوبى قال حدثنا نزنمذى قال نا
الفضل بن الصباح قال: نا معن بن عيسى القزاز عن خالد بن أبي بكر عن سالم بن

(١) رواه الضياء في المختارة كما في التفسير لابن كثير (ص ٤١٥، ج ٤) والنهائية (ص ١٣٠، ج
(٢) ص: ابن أحمد.
عبد الله عن أبيه (1) قال: قال رسول الله ﷺ: باب أمتي الذي يدخلون منه الجنة مسيرة الراكب الموجود ثلاثًا ثم [أنهم] ليضغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول.

قال الترمذي: هذا حديث غريب وسألت (2) حمدًا يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: خالد بن أبي بكر مناكر عن سالم بن عبد الله.

حديث في ذكر الخور

۱۵۵۱ - أنا أبو منصور الفزاز قال أنا أبو بكر بن ثابت قال نا أبو الفرج محمد بن عبد الله بن شهير قال أخبرنا سليمان بن أحد الطبراني قال أنا ابراهيم بن جابر قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدعشي قال نا معلى بن عبد الرحمن الواسطي قال نا شريك عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري (3) قال: قال رسول الله ﷺ: إن أهل الجنة إذا جامعوا نسائهم غدن أبكاراً.

قال سليمان لم يروه عن عاصم إلا شريك تحفر به معلن قال أبو حامد الرازي: متروك. وذهب ابن المدني إلى أنه كان يضع الحديث. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث.

حديث في أكثر دهن أهل الجنة

۱۵۵۲ - أنبانيان محمد بن عبد الملك قال أنبانيان الجوهرى عن الدارقطني عن

(1) أخرجه الترمذي (ص ۳۳۱، ج ۳) وذكره الجهني في ترجة خالد (ص ۶۲۸، ج ۱).
(2) ص: سأل.
(3) أخرجه الخطيب (ص ۴۵، ج ۶) والطبراني في الصغير (ص ۱۹، ج ۱) وأبو الشيخ في العظمة، كذا في البدر السافرة (ص ۲۶۲) والنهيابة لابن كثير (ص ۲۷۷، ج ۱) والكنز (ص ۱۰۱، ج ۱۸).
(4) ص: عيدن. وفي البغدادي: عادوا وكذا في الطبراني.
أبي حامد بن حبان قال: نا الحسن بن سهيل بن عمرو الأسكندري عن القاسم بن ممن عن أخته عن أمينة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن سعد: قال: قال رسول الله ﷺ: أدرك أهل الجنة الخيرى.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، والمتحب به إسحاق بن طلحة.

قال ابن حبان: يقلب الأسند ويصرح الحديث لا يجوز الاحتجاج به.

حديث في أن أهل الجنة لا ينامون

1553 - أنا ابن خيرون قال أخبرنا ابن مسعدة قال أنا حرة بن يوسف قال أنا ابن عدي قال حدنا الحسن بن محمد الأنصاري قال نا محمد بن عبد الله البرقي، وأنبأنا عبد الوهاب قال أنا محمد بن مصير قال أخبرنا يعني قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي قال ثنا المقدام بن داؤد الرضي قال نا عبد الله بن المغيرة قال نا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر (3) قال: قال رسول الله ﷺ: النوم أخر الموت ولا ينام أهل الجنة.

قال المؤلف: وقد روي باسناد أصلح من هذا.

1554 - أخبرنا ابن ناصر قال أنبأنا أبو علي بن البيضاء قال نا هبة الله بن الحسن الطبري قال نا مهدي بن محمد النسابوري قال نا عبد الله بن محمد بن الحسن البضبي قال نا فطر بن إبراهيم النسابوري قال نا الحسن بن الوثيد عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر (4) بن عبد الله قال: قال رجل يا

(1) ذكره ابن حبان في المجروحين (ص 30، ج 1) وأوردته (ص 247، ج 1).
(2) ذكره البيروطي في ذيل الفلي (ص 144).
(3) أخرجه جماع في قوائد (ص 71، ق) وآين عدي والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عبد الله بن المغيرة وآين مودوبه كذا في النهاية (ص 280، ج 2).
(4) أخرج من البزار والطيراني والبهتفي في الشعب كذا في الجامع الصغير (ص 188، ج 2) والضجر السافرة (ص 270) والزوارد (ص 445، ج 10) وقال الحنفي: رجال البزار رجال.
حديث في صفة سوق الجنة

1555 - أنا ابن الحصن قال أنا ابن المذهب قال أنا أحد بن جعفر قال نا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو معاوية عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعيم بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن في الجنة لسوقًا ما فيها ببع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها، وإن فيها نجوماً للمحور العين يرفعن أصواتاً لم ير الخلق مثلها قال: نحن الخالدات فلا نبسط ونحن النعومات فلا نرامط طوي من كان لنا وكن الله قال المصنف: هذا حديث لا يصح في أحد: عبد الرحمن بن اسحاق ليس

الصحيح. قلت: أخرج أبو حامد عن الفضل بن يعقوب وقال ثنا محمد بن يوسف الفريابي عن الثوري عن ابن المتنكدر عن جابر. وقال: لا نعلم أحداً اسمه عن محمد بن المتنكدر عن جابر. عمر الثوري ولا عن سفيان الفريابي كما في زوائد البياض للمهتمي (ص 137، ق 7) قلت: بل تابعه نوح بن أبي مريم عن ابن المتنكدر عن جابر عند الخطيب في الموضع (ص 247، ج 1) لكن نوح متكرر الحديث وقد كذبه. وقد رواه أحمد في الزهد (ص 9) عن وريق عن سفيان عن ابن المتنكدر أيضاً. قال أبو حامد: الصحيح ابن المتنكدر عن النبي ﷺ ليس به جابر. كما في الملل لأبيه (ص 219، ج 3). (1) أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسن드 (ص 156، ج 1) والتمزجي (ص 333، ج 3) وذكره المؤلف في الموضوعات (ص 356، ج 3) وعقبه الحافظ في القول المندد (ص 35) والسيوطي في اللآلئ المصنوعة (ص 445، ج 2) وابن عراق في تنزية الشريعة (ص 283، ج 2). (2) فلدينا فيها. وذكره ابن كثير في النهاية (ص 291، ج 2) والسيوطي في البدر السافرة (ص 267) وقال: رواه هناد وابن أبي ليلى والبيهقي أيضاً.
حديث في وجوب النظر إلى الله عز وجل للأنبياء والصديقين

1556 - أنا عبد الأول بن عيسى قال أنا عبد الله بن محمد بن الأنصاري قال أنا أبو غالب بن علي الرازي قال نا العباس بن أحمد بن الحسين الصفار قال نا علي بن سعيد بن عبد الله قال نا حيد بن الربع قال نا سباق بن إدريس قال نا ابن عبيدة عن عمرو بن خالدعن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: النظر إلى وجه الله واجب لكل نبي وصديق وشهيد.


حديث في دخول الجنة ببعض أخلاق الخير

1557 - نابنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال نا البرقاني قال نا الدارقطني قال روي عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن راشد عن عمه عثمان عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى خلق [وسبعة عشر خلقاً] من أني يخلق

(1) أصل ذكر السوق في الجنة من غير تعرعر للذكر الصور في صحيح مسلم من حديث أنس (ص 329، ج 2) وفي الترمذي (ص 331، ج 2) وابن ماجه (ص 322) من حديث أبي هريرة والله أعلم قاله الحافظ وراجع النهاية لأبي كثير.
(2) أخرجه تهامة كذا في ترويجه الشريعة (ص 391، ج 2).
(4) ذكره البخاري والترمذي وأبو يعلى والبيهقي في شقف كما في الجامع الصغير (ص 93، ج 1) وأوردته الذهبي في ترجمة عبد الواحد (ص 762، ج 2).
منها دخل الجنة.

قال المؤلف: وخالفه ابن ذكوان فرواهم عن عبد الله بن راشد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ، وها بصريان ضعيفان، والحديث غير ثابت.

وقال المؤلف قلت: قال يحيى بن معين: عبد الواحد بن زيد ليس بشيء.

حديث في أكثر أهل الجنة

فيه عن جابر وأنس:

1558 - فأما حديث جابر: أي اسمايل بن أحمد قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة بن يوسف قال أنا أبو أحمد بن عدي قال أنا عبد الله بن محمد بن المنهال قال أنا أحمد بن عيسى الخشب قال يات عموه بن أبي سلمة قال ئ ناصعب بن ماهان عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ: دخلت الجنة فإذا أكثر أهل البله (1).

1559 - وأما حديث أنس: أنا ابن خيرون قال أنا ابن مسعدة قال أنا حزرة قال أنا أبو أحمد قال أنا محمد بن محمد بن الأعشان قال حديثنا اسحق بن اسمايل بن عبد الأعلى قال أنا سالمة بن روح قال: قال عقيل حدثي ابن شهاب عن أنس (1) أن رسول الله ﷺ قال: أكثر أهل الجنة البله.

قال المؤلف: هذان حديثان لا يصحان أما الأول فقال ابن عدي: حدث أحد بن عيسى بأحاديث لا يحدث بها غيره. وقال ابن حبان: يروي عن

(1) سير القرآن عن الشروط المطبوعة على الخبر، أو الذين خلوا عن الدعاء والمكر، وعليهم سلامة الصدر، وهم عقلاء كما في فيض القدير (صر 79 ج 2)، أخريه البازار كما في الورائج (صر 42 ج 11) والكنز (صر 106 ج 18) والجامع الصغير (صر 53 ج 1)، وذكره الذهبي في الميزان (صر 183 ج 2) وراجع المقاصد (صر 74) والكشف (صر 164 ج 1) والموضوعات الكبير (صر 36).

934
المجاهيل الأشياء المناكر. وأما حديث أنس (1) فقد أنشأ عدي: هو حديث منكر بهذا الاستناد ولم يروه عن عقيل غير سلامة. قال الدارقطني: تفرد به سلامة عن عقيل.

(1) صحيحه القرطبي في التذكرة وليس كذلك فقد قال ابن عدي: إنه منكر أنه منغشي (ص 17 ج 2).
كتاب صفة جهم

حديث في صفتها

1560 - أخبرنا أبو الحسن بن أحمد بن البيضاء إذناً، وحديثنا عن ابن ناصر قال:
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الأبيسدي قال أخبرنا أبو الحسن بن أخي
ميمي قال أنا ابن صفوان قال نا أبو بكر بن أبي الدنيا قال أنا أبو خديجة قال نا
الحسن بن موسى عن ابن طهيعة عن ذي راج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد
(1) عن النبي
علل الله قال: لسردنا النار أربعة جدر، كنف كل جدار مسيرة أربعين سنة.
قال المصنف: هذا حديث لا يصح، ابن طهيعة ذاهب (2) الحديث قال نا:
واحداث دراج متناكراً.

1561 - حدث آخر: أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا أبو غالب الباقلاني
قال قلن البرقاني قال حدثنا الدارقطني، قال منع عن مالك عن (3) عمربن سهيل
ابن مالك عن أبيه عن أبيه عن أبي مهريرة عن النبي
(4) قال: أترونها حراء كنارك مهiji:
لهي أشد سواداً من النار.

(1) أخرجه أحمد (ص 39 ج، 3) والترمذي (ص 343 ج، 4) والحاكم (ص 106 ج، 4).
(2) تابعه عمرو بن الحارث عند الترمذي والحاكم، وانما دراج فهو صدوق في حدثنا عن أبي الهيثم
(3) ضعف كذا في التوفيق للحاكم: صحيح الاستناد لا يصح وقد رواه الترمذي عن رشدين
(4) سنة عمر، وقال الترمذي: إذا نعرفه من حديث رضتين وبا رشدين قد تكلم فيه من قبل
حفظه، قلت: لكن تابعه عبد الله بن وهب عند الحاكم، فاحمل على دراج والله أعلم.
(3) ص: عمربن سهيل.
قال الدارقطني: والصحيح أنه موقوف (١).

١٥٦٣ - حديث آخر: أنبيانا أبو القاسم الحريري قال أنبيانا أبو طالب العشاري قال نا داؤد بن حبيب قال [نا] الحسن بن كثير بن يحيى بن أبي كثير قال نا موسى بن ميمون المرازي قال نا أبي وأبو الأشهب العطاردي عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: يا ابن آدم أندري لما خلت؟ خلت للحساب، وخلقت للشئور، والوقوف بين يدي الله عز وجل، وهي الجنة أو النار ليس ثم ثلثة، فإن عملت بما يرضى الرحمن فألجعها دارك وستهاك (٢) وإن عملت بما يسقط فألجعها لا يقوم لها جبار وعند ولا شيطان مريد، ولا حجر ولا مدر ولا حديد، قد خلت من غبيب الله على أهل جهوده.

قال المؤلف: تفرد به الحسن بن كثير قال الرازي: هو مجهول.

حديث في مآل المتكبرين

١٥٦٣ - أنا اسماعيل بن أحمد قال أنا ابن مستعده قال أنا ضميرة بن يوسف قال نا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا الحسن بن سفيان قال نا إبراهيم بن الحاج قال نا حداد بن سلمة عن ابن بن أبي عياب عن الولاء بن أنس عن أنس (٣) بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: (إن] المتكبرين يوم القيامة يجعلون في توابيت من نار فتقف عليهم.

(١) كذا أخرجه مالك (ص ۱٤ ج ٤ ج) بالرقيقاني. (٢) كذا في ص. والله أعلم.
(٣) رواه البزار بسنده عن عبد الرحمن بن هارون عن هشام بن حسان بن محمد بن شبيب مرقومًا كذا في زوائد البزار الهيشمي (ص ٢٣٣ ج ٣) وأوردهذه في الميزان به عن أبي هريرة (ص ٧٧ ج ٣) وقال الهيشمي في الزوائد (ص ٣٩١ ج ١٠) فيه عبد الرحيم ضعيف وقال البزار: لا نعلم عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الطريق عن أبي هريرة ورواه أبو علي بنثيادة آخر عن شيخه سحاقا ولم ينسبه فان كان ابن راهوب فرجاله رجال الصحيح وكان كعبه فلم أعرفه قاله الهيشمي قلت: وأخرجه البهتكي في البهتكي أيضاً كذا في الكس (ص ١٦٥ ج ١٨).

٩٣٧
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح وابان متزك.

صفة أهل النار

1664 - روى أبو عبيدة عبد الواحد قال نا هشام بن حسان عن محمد بن شبيب عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لو كان في هذا المسجد مائة ألف أو يزيدون فيهم رجل من أهل النار فينفس نفسي لأحرق المسجد ومن فيه.
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر وعبد بن شبيب لا يعرف.

حديث في العقوبة والمؤنثة بالأعمال

1565 - أنباؤا محمد بن عبد الملك قال أنباؤا أحمد بن علي بن ثابت قال نا أبو جعفر محمد بن جعفر بن عبان قال نا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد الصفار قال نا أحد بن محمد بن باسين قال نا محمد بن نصر أبو غياث قال حدثنا أبو معقل يزيد بن معقل قال نا أبو محمد قال نا مكحول عن ابن بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: يذهب الله يوم القيامة ستة نفر ستة أشياء: الأمراء بالجبر، والعلماء بالحسد، والعرب بالعصبية، والدهاقين بالكبر، وأهل الرسائيق بالجاهلة، والتجار بالخيانية، وستة يدخلون ستة: الأمراء بالمعروف، والعلماء بالنصيحة، والعرب بالتواضع، والدهاقين بالألفة، والتجار بالصدق، وأهل الرسائيق بالسلامة.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

(1) كذا في ص. قلت: وفي الاستاد الحسين بن أحمد الصفار وهو كذاب كما في الميزان (ص 528، ج 1) وأحمد بن محمد بن باسين أيضاً كذاب كذبه الدارقطني كما في الميزان (ص 150، ج 1) وأبو معقل، وأبو مودود لم أجد ترجمتهما والله أعلم.
حديث في صفة رجلين يخرجان من النار

1566 - أخبرنا الكروخسي قال أنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا ألا أنا حديثا المحبوب قال ثمرذي قال نسود قال أنا عبد الله قال أنا رشدي بن سعد قال حدثني ابن أتم عن أبي عثمان عن أبي هريرة (1) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلي من دخل النار اشتد صاحبها فقال الرجل بن بارك تعالى: أخرجوها. فلما أخبرنا قال لها: لأي شيء اشتد صاحبها? قالا: فعلنا ذلك لترجعنا، فقال: رحمت لكي أتنطلق فتلقا (2) أنفسكما حيث كنتا من النار، فتنطلقان (3) فيلقي أحدهما نفسه فيجعلها عليه بردا وسلاما ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرجل تبارك وتعالى ما منعك أن تلقى نفك كنا ألقي صاحبك؟ فيقول: يا رب إنه لأمر من لا تعبد فيه بعد ما أخرجتي، فيقول له الرجل تبارك وتعالى لك رجاءك وفدخلان (4) جيماً الحنة برحة الله تعالى.


حديث في صفة عذاب الموحدين وقدر مكثهم في النار

1567 - أخبرنا أبو منصور الزجاز قال أنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال أنا محمد بن أحمد بن زياد قال أنا محق قلبي عبد الله بن إبراهيم الفاعلي قال حدثني إبراهيم بن محمد بن الحسن السامي قال أنا أبو بدر عبد بن الوليد الغزيري قال أنا أبو فاطمة قال أنا محمد بن يزيد عن محمد بن حرب عن محمد بن

_____________________
(1) أخرجه الترمذي (ص 348 ج 3). (2) ص: نطولق يلبقيا. (3) ص: نطولق. (4) ص: فيدخلان.

939
قال رسول الله ﷺ: إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلهم الذين ماتوا على كبتارهم غير نادمين ولا تتبرين من دخل النار منهم في الباب الأول من جهنم لا تزرق أعينهم، ولا تسود وجههم، ولا يقرعون، ولا يغلون بالسلاس، ولا يجرون الحمام، ولا يلبسون القطران، حرم الله أجسادهم على الخلود من أهل التوحيد، وصبرهم على النار من أجل السجود.

قال المؤلف: وذكر حديثاً طويلاً.

وقد أخبرنا به محمد بن ناصر الحافظ. قال أبناً الحسن بن محمد ابن البناء قال ﷺ عبد الله بن أحمد الصيري قال ﷺ ابن حيوة قال حدثنا البيروي قال نعاس بن الوليد النهيسي قال حدثني مسكان أبو فاطمة قال حدثني اليان بن يزيد عن محمد بن حمير عن محمد بن علي عن أبيه عن جده (1) قال: قال رسول الله ﷺ: إن أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلهم الذين ماتوا على كبتارهم غير نادمين ولا تتبرين من دخل منهم في الباب الأول من جهنم لا تزرق أعينهم، ولا تسود وجههم، ولا يقرعون، ولا يغلون بالسلاس، فلا يجرون الحمام، ولا يلبسون القطران في النار، حرم الله أجسادهم على الخلود من أجل السجود، ومنهم من يأخذ النار إلى عنتقه على قدر ذنوبيهم وأعمالهم، منهم من يكتب فيها شهراً، ومنهم من يكتب فيها سنة، ثم يخرج منها وأطوفهم فيها مكتباً بقدر الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم تفنى، فإذا أراد الله عز وجل أن يرحهم ويخرجهم منها قالته اليهود والنصارى، ومن في النار من أهل الأديان، لم في النار من أهل التوحيد: أمنتم بالله وكتبتم ورسله ونهتم، وأتمتم في النار سواء، قال: فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه شيء فإنا ضمي، فيخرجهم إلى عين بين

(1) ساقه المطهي (ص ٧٦، ج ٩).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم وابن شهاب في السنة كما في الدر المنتشر (ص ٩٣ ج ٤) والتفسير لأبن كثير (ص ٥٤٦ ج ٢) والدا Cupertino في المؤلف والمختلف كما في الامام (ص ١٠٠، ج ٥).
(3) وله شاهد من حديث أبي موسى راعي الكنز (ص ١٧٠ ج ١٨).  

٩٤٠
الجنة والنار فينبتون فيها نبات الطرائيث ونبات الجنة في حي السيل، فما يلي الشمس منها أخضر وما يلي ظل منها أصفر، ثم يدخلون الجنة مكتوب في جبهتهم الجهنميون فيكونون في الجنة ما شاء الله أن يكونوا، ثم يسألون الله [أن] يحمى ذلك الاسم منهم فيبعث الله ملكاً فيحموه منهم، ثم يقول الله لأهل الجنة: اطلعوا إلي من بقي في النار؟ في公网ون إليهم فيقولون ما سلكتم في سقر بعد خروج الناس منها؟ فقيلون: لم نلك من المصلين، ثم يبعث الله ملائكة معهم مسامير من نار وأطباقي من نار فيطبقونها على من بقي فيها ويسرونها بتلك المسامير ثم ينسأهم الجبار عز وجل على عرشه من رحته، ويشتغل عليهم أهل الجنة بعينهم ولذاتهم، وذلك قوله: «ربما يود الذي كفروا لو كانوا مسلمين». 

قال المصدر: هذا حديث لا يصح وفيه جاعة مجهولة.
كتاب المستشيع من الروايات الواهية عن الصحابة

حديث في إقرار عمر بأن علياً ظلم

569 - أتى عبد الله بن أحد الحريري قال أنا إبراهيم بن عمر البرمي، قال أنا أبو عمر محمد بن العباس بن حبى قال نا علي بن موسى الكاتب قال نا عمر بن شبة قال حدثني عمر بن الحسن الرامي قال حدثنا ديم بن غزوان عن واب الهنائي عن أبي حرب بن أبي الأسود الدبلي عن ابن عباس قال: بينا أنا مع عمر في بعض طرق المدينة يده في يدي قال لي يا ابن عباس: ما أعسب صاحبيك إلا مظلوم، فقالت: فرد إليه ظلاتهما يا أمير المؤمنين، قال: فانتزع يده من يدي وتقدمني بيهم ثم وقف حتى فتحته، فقال: يا ابن عباس: ما أعسب القوم إلا استشعروا صاحبيك، قال قلت: والله ما استشعره رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أرسله وأمره أن يأخذ براءة من أبي بكر فيقرأها على الناس فسكت.

قال المؤلف: هذا حديث لا يصح ومن القوم الذين أشار إليهم وقد فعل ذلك عمر، ولو علم أنه ظالم بذلك لم يفعل، وإنما هذا من وضع الراقصة وفي استناده مجهول.

حديث في أن عمر كان يشرب

570 - أتى عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المنذر قال أخبرنا

(1) ص: الهادي: والصواب ما أثبتناه راجع التقريب (ص 543).
(2) ص: أبي حرب بن الأسود والصواب ما أثبتناه راجع التقريب (ص 58).
(3) ص: ومن القوم الذين أثبناه عليه ودب فعل ذلك اللؤلؤ.

942
العنقلي قال، أنا يوسف بن أحمد بن العقيلي. قال، أنا محمد بن إسحاق بن حديثنا أبو نعم قال، أنا يونس بن أبي أسحاق عن أبي أسحاق وابن أبي السفر عن سعيد ابن ذي لعوية. قال، شرب إعرابي نبيناً من اداوة، عمر فسكر، فأمر به نجله، فقال: إنا شربت من نبئذ من أداوتي، فقال: إنا نجذك على السكر.

قال المصنف، هذا كذب من سعيد قال، أنا حام بن حبان، وهو شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر يشرب المسكر، ومن زعم أنه سعيد بن ذي حدان فقد وهم.

وقد روي عن أنس قريباً من ذلك

١٥٧١ - أنا أبان عبد الوهاب، قال، أنا محمد بن المظفر قال، أنا العقيلي، قال، أنا محمد بن المنذر قال، أنا العقيلي. قال، أنا محمد بن المظفر قال، أنا محمد بن المنذر إلى خالد مخلل. قال، قال، فأحد بن خليل حديثنا محمد بن عبيد عن صالح بن حبان عن ابن بريدة. قال، شربت مع أنس بن مالك الطلاء على النصف، فغضب أحد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا خمرته أو حكايته، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً، صحيحًا اتهموا حديث الشيخ.

قال المؤلف قلت: وصالح بن حبان قال فيه يحيى بن معين: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة.

---------------------
(١) أخرجه العقيلي في ترجمة سعيد وأورده المخيوف في اللسان (١٣٧٧، ج ٣).
(٢) ص: أداوتي.
(٣) المجريح (١٣٩٥، ج ٣) وقد ذكره المؤلف في الموضوعات (١٣٧٦، ج ٣).
(٤) ذكره العقيلي في الضعفاء في ترجمة صالح والحافظ في التهذيب (١٣٧٦، ج ٤).
(٥) ورواه الطراوي في الكبير (١٣٨٢, ج ٣٠) عن سعد بن شعبة بن الحجاج حديثي أبي عن أبيه قال، رأيت أنس بن مالك يشرب الطلاء، قال،همشي في الزوائد (١٣٧٧، ج ٥).
(٦) وسعيد هذا لم أعرفه ولا من فوقه. قلت: زعمهمهشي أنه سعيد والصورب أنه سعد وقد ذكره النهاي في الميزان (١٣٢٢, ج ٣) وقال: هو صدوق وذكره العقيلي في الضعفاء.

٩٤٣
حديث في أن عمر كان لا يقرأ في المغرب

1572 - روى محمد بن مهاجر عن معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عمر (1) أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها، فقيل له أنك لم تقرأ؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا بأس.
قال المؤلف: هذا الحديث لا يصح بل باطل. قال ابن حبان: محمد بن مهاجر كان يضع(2) الحديث.

حديث عن علي عليه السلام

1573 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال أنا محمد بن المظفر قلت أنا العتيقي قال تروي يوسف بن أحمد قال لنا العقيلي قال حدثنا عبد العزيز قال نحن بن عبد الله الرقاشي قال نحن بن قيس عن أبي فاطمة سلمان بن عبد الله عن معاذ العدواني قال تسمع علي(3) يقول وهو يخطب من بصرة: أنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر وأسلمت قبل أن يسلم.

(1) أخرجه البهتري (ص 347، ج 2) من طريقه عن محمد بن إبراهيم العبدية ثنا ابن بكر عن مالك.
(2) تابعه محمد بن إبراهيم فلا ذهب له، قال ابن عبد البر في الاستذكار: حديث منكر ليس عند يحيى وطائفة معه لاء إمام مالك من كتابه آخر، وقال: ليس عليه العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بيم القرآن فهي خذاج والصحح عن عمر أنه
اعاد الصلاة كما في الجوهير النقوي.
(3) أخرجه العقيلي في الضعفاء في ترجيه سلمان وأورده الذهبي (ص 212، ج 2).

944
1574 - وقد روى سلامة بن حفص عن زافر عن سفيان الثوري عن سلامة بن كحيل عن أبي صادق عن علم عن سفيان قال أول من أسلم على بن أبي طالب. وهذا باطل قال ابن حبان: سلامة بن حفص كان يضع الحديث.

1575 - حديث آخر: أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المنذر قال أنا العتيقي قال نا يوسف بن أحد قال حدثنا العققي قال نا علي [ابن] العباس قال حدثنا حسين بن نصر بن مزاحم قال نا سفيان بن إبراهيم الحريري عن الأعشم عن موسى بن اسياجل الأسدي عن عبادة الأسدي أنه سمع عليه (1) يقول: أنا قسم النار هذا لي وهذا لك.

1576 - قال العقلي: وأنا أساق بن يحيى الدهقان قال نا اسياجل بن اسحاك الزرادحي قال حدثنا مغول عن سلام الخياط عن موسى بن طريف عن عبادة الأسدي قال سمعت عليه (2) يقول: أنا قسم النار.

قال أبو بكر بن عياش قلت للأعشم أنت حين تروي عن موسى بن طريف عن عبادة عن علي أنا قسم النار. فقال: والله ما رويته إلا على جهة الاستهزاء قال قلت: حمل الناس عنك في الصحف، وأنت تزعم (3) أنك رويته على جهة الاستهزاء (4).

قال المصنف قلت: أما موسى بن طريف فقد كذبه أبو بكر بن عياش وحكى عنه أبو بكر بن عياش أنه قال إذا أتمندا هذه الأحاديث أسره بهم وقال يحيى: كان ضعيفا. وقال السعدي: كان زائعا. وقال ابن حبان: يأتي بالمناكير التي لا أصول لها. وأنا موسى بن اسياجل ففعل بعض الرواة قد كناه

(1) ذكره العقلي في ترجمة عبادة وأوروده الذهبي في ترجمة عبادة وموسى من المنز.sn في المغني في ترجمة موسى بن اسياجل.
(2) أخرجه العقلي في ترجمة موسى بن طريف وأوروده الذهبي في الميزان {ص 208، ج 4}.
(3) ص: دين عمر.
(4) ذكره العقلي في ترجمة عبادة.

940
عن طريق بساعيل، وقال أبو معاوية كان عبادة يشرب الدبن وحده.
قال المؤلف: وقد فسر هذا الحديث أحمد بن حنبل على تقدير الصحة فقال:
لأنه لا يجب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.

1577 - حديث آخر أبانا زاهر بن طاهر قال أبانا أبو بكر أحمد بن الحسين البصقلي قال أنا أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكيم قال أنا محمد بن عبد الرحمن الصغير قال أنا أبو عبد الله محمد بن امرس أسلمي قال أنا محمد بن سعيد المروي قال أنا ساعد بن أبي وهب الله التيمي وعلي بن ابراهيم الهاشمي عن يحيى بن عقيل الخزاعي عن أبيه عن علي (1) بن أبي طالب أنه سأله رجل عرفت الله بمحمد أو عرفت محمدًا بالله؟ قال: فقال لو عرفت الله لمكان محمد أوثق من الله، ولو عرفت محمدًا بالله ما احتجت (2) إلى رسول الله، ولكن الله تعالى عرفني نفسه بلا كيف كأنا شاء، بعث محمدًا رسولًا، ليلبج القرآن والأيام، ووعب الحجة وتقوم الناس (3) على منهج الإسلام فصدقت بما جاء به من الله لأنه لم يجيء خلاف عن أمره، ولا يخالف (4) الرسول من قبله جاء بالهدى والوعيد (5) وصدق من قبله.
قال المؤلف: هذا حديث موضوع على علي عليه السلام لأنه أجل من أن يقول هذا والمتبه به محمد بن سعيد، وقد رواه عن ساعد قال ابن عدي: وساعد يحدث عن الثقاب بالبواطل، فأما الهاشمي فإنه يعرف.

1578 - حديث آخر: أنا أبو منصور القراء قال أخبرنا أحمد بن علي الحافظ

(1) أخرجه الحافظ في السنن (ص 113، ج 7): هذا ظن فاسد ولم يكن أحد من سمعه الرواة عنه ولا نحا وقع اللفظ من نسخة ابن الحوزي فليرجع نسخة أخرى من كتاب العقيلي يعرف ذلك بالسند المذكور في النسخة المعمورة من كتاب العقيلي، هكذا أخرجه السيد المذكور المأمون عن مومي بن طريف الرازي، وسبيلاً ذلك واصحاً في ترجمة مومي بن طريف.

النهي. قلت الأمر كما قال الحافظ.

(2) رواه الجرجاني في الواقيد كما في النسخة المجمعة (ص 45).

(3) ص: احتجب.

(4) ص: النار.

(5) ص: ولا بلغب.

646
قال أنا أبو القاسم الأزهري قال نا أحمد بن إبراهيم بن الحسن قال حدثنا محمد بن أحمد بن مطرف بن طريف عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي
(1) أنه قال: من بني الله مسجداً فليس له أن يبيعه، ولا يبدله، ولا يمنع أحداً أن يصلي فيه، ولله أن يمنع كل صاحب هو أو بدعة أن يصلي فيه.
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن علي والحارث كان كذاباً. قال الخطيب: وعمرو بن محمد كان ضعيفاً.

ومن الموضوع على عائشة

1579 - روي محمد بن مهاجر البغدادي قال نا إسحاق بن أخت مالك قال نا إبراهيم بن إسحاق عن داود بن الحسن عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لآن أقطع رجلى بالموسى أحب إلي من أن أمسح على المنفية.
قال المؤلف: هذا حديث موضوع وضعه محمد بن مهاجر (2)، وقد ذكرنا أنفنا أنه كان يضع الحديث.

آخر الكتاب والحمد لله دائماً

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن عفوه وغفرانه فقتص.

(1) ص: الحسين.
(2) أخرجه الخطيب (ص 283، ج 1) وأورده الذهبي (ص 287، ج 3).
(3) قلت رواه ابن أبي شيبة (ص 185، ج 1) عن هيثم عن أبيه عن القاسم، وله استاد آخر عنده عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة، ورواه عبد الراوي في المصنف (ص 231، ج 1) عن ابن جميع به وليس فيه واسطة عروة والله أعلم.
قال العبد الصغير ارشاد الحق عن الله عن ابن والده وهو يحدث وإخوانه وبعضه قد استراح القلم من تسود هذه التعليقات وتحقيق أصول الكتاب بعد الظهر يوم الحسن الخامس عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين وتلماة وألف للهجة سباحل الله وجعله أبدأ أن لا يأكل أنت استغفرك واتوب إليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلوات طيبات وسلم عليهم تسليات مباركات آمين يا رب العالمين.
فهرس

الموضوع

كتاب الزكاة

حديث في جعل الزكاة بقدر حاجة الفقراء .................................................. 492
حديث في إن الزكاة قنطرة الإسلام .................................................. 493
حديث في تحصين المال بالزكاة .................................................. 493
حديث في المال المستفاد .................................................. 494
حديث في إنه ليس بكنز ما أديت زكاته .................................................. 495
حديث في زكاة الخليل .................................................. 496
حديث في زكاة العسل .................................................. 496
حديث في زكاة الخضروات .................................................. 498
حديث في امتثال قبول الصوم حتى يؤدي زكاة الفطر .................................................. 499
حديث إن زكاة الدار بيت الضيافة .................................................. 499
حديث في الركاز .................................................. 500

كتاب المصدقة

حديث في صعوبة الحاجة إلى الناس .................................................. 501
حديث في ثواب الصدقة .................................................. 502
حديث في يبيع السؤال .................................................. 502
حديث في إن السائل هدية من الله عز وجل .................................................. 503
حديث في رد السائل بالخفير .................................................. 504
حديث في عموم السائل من الملائكة .................................................. 504
حديث في التصدق بالفعل .................................................. 505

949
كتاب فعل المعروف والبر والصلاة
حديث في أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف
في الآخرة .................................................. 506
حديث في أن الله تعالى خلق للمعرف أهلاً ....... 510
حديث في ثواب من قضى حاجة المسلم ............ 510
حديث آخر في معيتي ذلك ............................ 512
حديث في ثواب من سر مسلاً .......................... 513
حديث في ثواب من اصطنع معروفًا إلى شخص .. 515
حديث في أن الفقراء دولة يوم القيامة ....... 516
حديث في التحذير من التبرم لحوائج الناس .... 517
حديث في ذم من منع الرفقة ......................... 519
حديث في أن أحب الخلق إلى الله من أحسن إلى الخلق 519
حديث في التوصل إلى السلطان ........................ 520
حديث في حب القلوب للمحسنين ................. 520
حديث في بر الوالد ........................................ 521
حديث في أن بر الأم يقوم مقام العدو ........ 522
حديث في حق الوالد على الوالد .................. 522
حديث في عقوبة من ضرب أباه .................... 523
حديث في كيفية المسح على رأس البتيم .... 524
حديث في النيح للضيف ............................... 524
حديث في أنهضيف عند ضيفه ...................... 525
حديث في ذكر الطفيلي ............................... 526
حديث في تشيع الضيف .................................. 527
حديث في صلة الجار ................................. 527
كتاب الصوم ............................................. 529
حديث في تقديم الصوم قبل رمضان ........ 529

950
حديث في عناق الأسير لإقبال رمضان   030
حديث في الغفران أول يوم من رمضان   030
حديث في الصلاة في جماعة في رمضان   031
حديث في مناداة ملك كل ليلة هل من تأب   032
حديث في تزويج الحصة لصوم رمضان وثوابهم   032
حديث في قوله: صوموا من واضح إلى وضح   037
حديث في انتهاء فاعل المعاصر في رمضان   038
حديث في صوم رمضان للمسافر   039
حديث في أن الصوم زكاة البدن   039
حديث في سكوت الصائم   040
حديث في غيبة الصائم   040
حديث في الحجامة للصائم   041
حديث أفتر الحاجم والمحجوم   042
حديث في القبلة للصائم   043
حديث فين أفتر من تطوع   044
حديث في أن البرد لا يفطر   045
حديث فيما يتحف به الصائم   045
حديث في ثواب الصوم   046
حديث في من أحبى ليلة الفطر   047
حديث في الإمساك صحيحة يوم الفطر   047
حديث في الدعاء بقبول الصوم   048
حديث في صوم يوم الجمعة   048
حديث في ضد هذا   050
حديث في صوم الأربعاء والخميس   051
حديث في أن عاشرا هو التاسع   052

أخذديث عاشوراء 051
حديث في التوسعية على الأهل في عاشورا 552
حديث في صوم ثلاثة أيام من شهر حرام 553
حديث في فضل رجب 555
حديث في النهي عن صوم رجب 555
حديث في صوم شعبان 556
حديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان 556
حديث في صيام أيام العشر 562

كتاب الحج

حديث في مبادرة الحج قبل القطاعة 564
حديث في اختلاف النيات في الحج 564
حديث في التحريض على الحج 565
حديث في الحج بالج سه 566
حديث في حج الماشي 567
حديث في إحرام الصروحة 568
حديث في إحياء ليلة التروية وليلة عرفة 568
حديث في فضل الإباحي 569
حديث في حج آدم عليه السلام 570
حديث في حج رسول الله ﷺ 571
حديث في الطواف 572
حديث في المرة تحيض قبل الطواف 574
حديث الحجر الأسود بين الله 575
حديث في الصلاة في الحرم 576
حديث في صيام رمضان بالمدينة وصلاة الجمعة بها 577

كتاب السفر والجهاد

حديث في التقليد بالسيف 578
حديث في الغزو في البحر 578

952
حديث في بيع السلاح في الفتنة .................................................. 579
حديث في عدد السرايا والطائر ................................................. 580
حديث في فضل الرباط ............................................................... 582
حديث في فضل الرباط على الساحل ........................................... 583
حديث في الرباط بمكة .............................................................. 584
حديث في حضور الحرب ............................................................. 585
حديث في خفض الصوت في الحرب ............................................... 586
حديث في احتراق متباع الغال .................................................. 587
حديث في ثواب الشهد ............................................................... 588
حديث في تلقي المسافر ............................................................ 589
حديث في قدوة المسافر إلى بيته بشيء ................................... 590

كتاب البيع والمعاملات

حديث في الميث على الكسب ...................................................... 591
حديث في شكر التعهد ودفع المهم ........................................... 592
حديث في ذم السوق .................................................................. 593
حديث لمن تصلح التجارة .......................................................... 594
حديث في المكيال والميزان ...................................................... 595
حديث في إدام الأمانة ............................................................. 596
حديث في فضل ما يتج به ......................................................... 597
حديث في بيع الغر ................................................................. 598
حديث في بيع الكلب والهر ....................................................... 599
حديث في الرجل يشترى العبد فتستر له ثم بدى عيبًا .............. 600
حديث في إخلاق المتباعين ....................................................... 601
حديث في ذم الحب ومدح الغر .................................................... 602
حديث في أنه لا شفعة لذمي ..................................................... 603
حديث في تعظم أمر الدين ....................................................... 604
١٠١ حديث في تفضيل القرض على الصدقة
١٠٣ حديث في فضل الزراعة والغاز
١٠٣ حديث في سقي الأغراض الأئمئة
١٠٤ حديث في ذكر الصباغ
١٠٦ حديث في الإحتكار

كتاب النكاح

١٠٨ حديث في الحق على النكاح
١١٠ حديث في أن الحسب المال
١١١ حديث في تزويج الحديث
١١٢ حديث في التخير للنفط
١١٥ حديث في بيان ما سر طهارة الأصل
١١٦ حديث في تأثير عرق السوء
١١٧ حديث في التزويج بالصغار
١١٧ حديث في ذكر الإكفاء
١١٩ حديث في إجبار البكر
١٢٠ حديث في استذان البكر
١٢١ حديث في تزويج الفقراء
١٢١ حديث في النكاح بلا ولي
١٢٢ حديث في النكاح بلا ولي ولا شهود
١٢٢ حديث في تزويج العبد بغير إذن سيدة
١٢٣ حديث فين نوى أن لا يؤدي الصداق
١٢٥ حديث في التزويج إلى القرابة
١٢٥ حديث في أن الزنا لا يحرم المصاهرة
١٢٦ حديث في العرس
١٢٧ حديث في الضرب بالرق في النكاح
١٢٨ حديث في استجواب الخضاب للنساء

٩٥٤
حديث في عرض المرأة نفسها على الزواج ...........
حديث في لعن المسورة ......................
حديث في طاعة المرأة الرجل ..............
حديث في رضى الزوج عن المرأة ..............
حديث في المنزل ............................
حديث في خدمة المرأة في بيتها .............
حديث في نعي المرأة أن يأذن في بيتها لأحد ...  
حديث في مداراة المرأة ......................
حديث في النهي أن تقبل الكتابة المسلمة ....
حديث في الاستماع ...........................
حديث في ذكر البنات ........................
حديث في ثواب من بلغ له ولد إلى النكح بلحظة الشهادة  
حديث في فضل من لا أهل له ولا ولد بعد المائتين  
حديث في طلب تركة الأولاد بعد سنة خمسين ومائة  
حديث في التقدير في النفقة ................
حديث في كراهة الطلاق ......................
حديث في الطلاق في الحيض ..................
حديث في السنة في الطلاق ...................
حديث في الطلاق قبل النكاح ..............
حديث في تعليق الطلاق بالمشيئة .........
حديث في طلاق المعتوه ........................
حديث في طلاق الملوك ........................
حديث لا يطلق إلا من تزوج ..............
حديث في المحال والمحلل له ..............
حديث في طلاق المكره ........................
حديث في العدة ..............................
<table>
<thead>
<tr>
<th>رد مراة في الجنة إلى أحسن ازواجه خلقاً</th>
<th>حديث في خصومة الرجل وامرأته يوم القيامة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>كتاب الطعمة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في غسل اليدين قبل الطعام</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في الأكل بثلاث أصبع</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في الأكل متكاً</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في البتام</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في السفرجل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في ذكر النبق</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في النبي عن قطع السدر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في فصل الزريب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في تفضيل بعض الثمر على بعض</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في الماء في شرب اللبن</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في الثوم</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في أكل لحم الخيل</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في لحم الضب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في لحم الأرنب</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في ذكر المز</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في أكل السدر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في ذكر الشاة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث فيما هو بركة في الشاة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في أكل السمك</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في الطاي</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث حسن الطيار ذوات الأصوات والألوان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في الثمر</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>حديث في طهارة البيض والانفحة</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
حديث في ذكر الخبيص ............................................. ٢٦٦
حديث في ذم كرئة الأكل .......................................... ٢٦٧
حديث في غسل اليد .................................................. ٢٦٨

كتاب الإشربة .......................................................... ٢٦٩
حديث في الشرب في نفس واحد .................................... ٢٧٠
حديث في ندم المخمر .............................................. ٢٧١
حديث في ذم المسكر ............................................... ٢٧٤
حديث في كسر حدة النبيذ بالماء ................................. ٢٧٥
حديث في بيع العنب من يتخذه خراً ............................... ٢٧٧
حديث في النبيذ ....................................................... ٢٧٧
حديث في سويق اللوز ............................................... ٢٧٨

كتاب اللباس ............................................................. ٢٧٩
حديث في ترك جيد اللباس ......................................... ٢٨٠
حديث في الإيال عند لبس الثوب الجديد .......................... ٢٨٠
حديث في تغطية الرأس ولو بفيض ................................ ٢٨٠
حديث في النهي عن الصلاة في السراويل .......................... ٢٨١
حديث في لبس الثوب الجديد يوم الجمعة ......................... ٢٨٢
حديث في لبس الثوب اللين .......................................... ٢٨٢
حديث في لبس السواد ............................................... ٢٨٣
حديث في لبس الخلفاء السواد ...................................... ٢٨٣
حديث في غسل الثوب ............................................... ٢٨٤
حديث في الثوب يشترى بثمان بعضه حرام ....................... ٢٨٤
حديث في طي الثوب ................................................... ٢٨٥

كتاب الزينة ............................................................. ٢٨٦
باب في الأخذ من اللحية ........................................... ٢٨٦
حديث في دفن الاظفار والشعر ..................................... ٢٨٦

٩٥٧
حديث في النظر إلى المرأة وفي الماء لصلاة اللحية 287
حديث في استصحاب آلات الزينة 288
حديث في النهي عن تغير الشيب 289
حديث في الخناة 290
أخد الحديث في بس الخانم 291

كتاب النوم
حديث في النهي عن النوم إلى طلوع الشمس ... 296
حديث في النزول ليلة الجمعة والصعود ليلة الجمعة 296
ذكر منامات روي عن رسول الله ﷺ أنه رآها ... 297
ذكر منام فسره رسول الله ﷺ ... 298

كتاب الأدب
حديث في إصلاح اللسان 704
حديث في ذم كثرة الكلام 705
حديث في ذم الكذب 706
حديث في كثرة الضحك والدعاء 706
حديث في المشي بالأشياء 707
حديث في أنه لا ينبغي أن يمشي في منفعة ... 709
حديث في الخياط 709
حديث في تشبه الكهول 710
حديث في النهي عن الجلوس وسط الحلقة 710
حديث في النهي عن التكهن والطرفة 711
حديث في النظافة 711
حديث في النهي عن سب البراغيث 712
حديث في الامر بقطع المراحيط 715
حديث في جلة من الأدب 715

958
كتاب معاشرة الناس
618
حديث في التسلم والرد
618
حديث في أن السلام قبل الكلام
620
حديث في أنه لا يؤذن لنستلم
620
حديث في أن رد الواحد يكفي
621
حديث في تسلم النساء على الرجال
621
حديث في الإشارة باليد بالسلامة
622
حديث في أن التسلم قليل
623
حديث في تغير الاصطقاء
625
حديث في المصاحفة
625
حديث في تأثير حسن الخلق مع الكرم
626
حديث في الوفاء بالوعيد
627
حديث في الرد على العاطس
627
حديث في إزالة الشين من وجه الآخر المسلم
628
حديث في مكارم الأخلاق
629
حديث في مداراة الناس
631
حديث في مداراة جار السوء
631
حديث في الروح للخلق
632
حديث في هيبة العرض للخلق
632
حديث في الصفح
633
حديث في فضل الحلم
633
حديث في الحده
634
حديث في الحب في الله و$b$ما في الله
634
حديث في ترك السؤال عن المحبوب
635
حديث في التوسط في الحب وال$b$بض
636
حديث في معانقة الأخوان عند اللقاء
حديث في اجتماع المتحابين يوم القيامة
حديث في افتراق المتعاشرين على التزاوج
حديث في الاغباب بالزيارة
حديث في اكل الزائر عند المزرور
حديث في الالفة
حديث في اكرام كرم القدر
حديث في أنه لا ينفع إلا من ينفع
حديث في المشاورة
حديث في ان المستشار مؤتن
حديث في النهي ان يدعى الرجل بغير اسمه
حديث في الاحتياج إلى الاتشرا
حديث في ان المؤذي في النار
حديث في كف الاذى عن الناس
حديث في هجر المسلم
حديث في الرفق بالمالیک
حديث في النهي عن ضرب الملوك إذا انكسر شيء
حديث في ذم المخنثين

كتاب الهدايا
حديث في تأثير الهدية في القلوب
حديث في رد الهدية إذا كانت لاجل شفاعة

كتاب في الإحكم والقضايا
حديث في الحذر على القاضي
حديث في ان من جعل قاضياً فقد ذبح
حديث في سلب التوفيق من القاضي الجائر
حديث في كيفية الحكم والقضاء
حديث في كيفية الحكم في الخص المشترك
تحديث في شهادة الخائن والمجلود ..... 769
تحديث في إكرام الشهود ..... 770
تحديث في إثم شاهد الزور ..... 771
حديث في السعي في إبطال الحقوق ..... 772
حديث في إثم الكاذب في ميته ..... 773
حديث في ذكر يمين رسول الله ..... 774
حديث في دفع إثم الخالف باخلاصه في التوحيد ..... 775

كتاب الإحكام السلطانية

حديث في ان الخلافة بالمدينة ..... 776
حديث في خروج الام من قريش ..... 777
حديث في النظر المفزع إلى المسلم ..... 778
حديث لا طاعة في معصية ..... 779
حديث في ائن قلب الملوك بيد الحق عز وجل ..... 780

كتاب ذم المعاصي

حديث في ان ولد الزنا شر الثلاثة ..... 781
حديث في النهي عن محاسبة المردان ..... 782
حديث في تواب من عشق وكم ..... 783
حديث في النهي عن احتقار الذنب ..... 784
حديث في ذم الكذب ..... 785
حديث في ان الشهرة معجونة في طين آدم ..... 786
حديث في بيان من يطبع على القلب ..... 787
حديث في الافتكار بالآباء المشركين ..... 788
حديث في القدح في نسب الباجي ..... 789
حديث في ذم البغي ..... 790
حديث في ذم الغيبة ..... 791
حديث في غيبة الفاجر ..... 792
حديث في ذم الحقد
حديث في تحريم الزمار والطبوس
حديث في الشترنج
حديث في ذم الغناء
حديث في السحر
حديث في ذم الغصب
حديث في الستر على الخاطئ
حديث في انفاع العبد بالذنب
حديث في هجران أهل المعاصي
حديث في ذكر ما إذا اجتنبه الإنسان دخل الجنة
حديث في تجديد التوبة عند كل خطيئة
حديث في احباط الذنوب إذا كان قبلها وبعدها خير
حديث في ان المتقي يعذ من العقوبة والمزاعجات
حديث في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حديث في أنه لا قود إلا بالسيف
حديث في يقطع به السارق
حديث في أنه لا يقطع خائى
حديث في حد الأمة إذا زنت
حديث في أنه لا يقاد الآمن من أبه

كتاب الزهد

حديث في ذم من كانت الدنيا همه
حديث في أن الدنيا ملعونه
حديث في مدح الدنيا إذا تزود منها
حديث في فتنة المال
حديث في بكيني من الدنيا
حديث في الرزق يطلب صاحبه
حديث في الإعراض عن أمور الدنيا
حديث في الحرب من الناس
حديث في الانقطاع إلى الله عز وجل
حديث في حسن التدبير للمؤمن
حديث في اختيار الله للزاهد
حديث في استراحة الزاهد
حديث في ثواب الفغير العائل
حديث في كتان الفقر
حديث في أن الفقر كاد يكون كفرًا
حديث في القناعة باليسير
حديث في اختلاف الناس في الأعمال
حديث في عنة الله تعال للزاهد
حديث في أجر من يرى الشهوات ولا يقدر عليها
حديث في ذم البنان
حديث في ذكر شقاء الفقير إذا عذب في الآخرة
حديث في التوافض
حديث في الإعجاب بالعمل
حديث في ذم الهوى وطول الأمل
حديث في أن الأمل نعمة
حديث في اليقين
حديث في السداق
حديث في الورع
حديث في الخوف من الله عز وجل
حديث في البكاء من خشية الله تعالى
حديث في النية
حديث في ذم الكسل والفتور
حديث في الرفق في العبادة .................................................. 821
حديث في إخفاء بعض أعمال الخير ........................................ 822
حديث في إخفاء العمل وإظهاره ........................................... 822
حديث في التخويف من الشرك الخفي ....................................... 823
حديث في التحذير من شر الإثارة إلى الإنسان بالأصابع .... 825
حديث في محو السنة السيئة .................................................. 825
حديث في علاء الرخاء والسخط ............................................. 826
حديث في اجتاع أفعال الخير في يوم .................................... 827
حديث فيه موعظة .............................................................. 828
حديث في ذكر عادات ........................................................... 828

كتاب الذكر

حديث في فضل الذكر على الصدقة ........................................ 830
حديث في تفضيل الذكر على الجهاد ........................................ 831
حديث في أن الذكر جلاء القلب ............................................. 832
حديث في فضل التسبيح ...................................................... 833
حديث في ثواب الحوقة ........................................................... 833
حديث في ثواب الإستغفار .................................................... 834

كتاب الدعاء

حديث في اقتران الإجابة بالدعاء ........................................ 839
حديث في رفع اليدين في الدعاء ........................................... 839
حديث في مسح الوجه باليدتين عند الدعاء ......................... 840
حديث في أنه لا يسمع من مرائي ....................................... 841
حديث في أن الدعاء موقوف على الصلاة على رسول الله ﷺ 842
حديث في الدعاء في الرخاء .................................................. 842
حدث في دفع البلاء بالدعاء .............................................. 843

964
أدعية منقولة
الحديث في ذكر من أجيب دعاوته

كتاب الملاحم والفتين

الحديث في قتال علي والزبير
الحديث في قتال علي وعائشة
الحديث في اشراط الساعة
الحديث في الفتن
الحديث في مقدار عيش هذه الامة الرخاء
الحديث في أسرع الأرض خراياً
الحديث في تتابع الآيات
الحديث في ظهور الآيات بعد المائتين
الحديث في فتح قسطنطينية
الحديث في خروج المهدي
الحديث في أنه لا مهدي إلا عيسى

كتاب المرض

الحديث في انتظار الفرج
الحديث في أن أنين المريض تسبح
الحديث في الحمى
الحديث في إكراه المريض على الطعام
الحديث في الصبر
الحديث في دعاء المريض لعواده
الحديث في الأكل مع المجزوم
الحديث في شدة الخذر من المجزوم
الحديث في النهي عن أنعي العافية

كتاب الطب

960
حديث في الأمر بالحجامة والنهي عنها يوم الخميس والجمعة والسبت

874
حديث في الحجامة سبع عشرة وتسعة عشرة وحادٍ
876
وعشرين
877
حديث في الحجامة يوم الخميس
878
حديث في الحجامة في الرأس
879
حديث في الحجامة وسط الرأس
880
حديث في شرب العسل بعد الشونيز
881
حديث في دواء وعج الخاصرة
882
حديث في رقية الضرس
883
حديث في دواء النقرس
884
باب عودة المجنون
885
حديث فيه اشياء من الطب

كتاب ذكر الموت

886
حديث في أكثر ذكر الموت
887
حديث في ان الموت تحتفاة المؤمن
888
حديث في انتظار الموت
889
حديث في تمنى الموت لظهور البعد
890
حديث في مثل الهارب من الموت
891
حديث في مثل الميت عند رحيله عن الدنيا ومثل ماله وأهله
892
حديث في أن موت الغريب شهادة
893
حديث في موت الفجاة
894
حديث في الشهادة للميت
895
حديث في الرفق بالمؤمن
896
حديث في كتание الغاسل على الميت
897
حديث في ذكر كفن رسول الله ﷺ
898
حديث في ثواب حمل الجنازة
حديث في اجتياز النساء لاجل القتيل .............................................................. 898
حديث في الدعاء للميت ........................................................................... 899
حديث في المشي وراء الجنائز .............................................................. 899
حديث في تشيع النساء للجنائز ........................................................ 902
حديث في تشيع جنازةقرب الكافر ......................................................... 904
حديث في ان الذي على المشيع الصلاة فحسب .................................... 904
حديث في قعود المشيع للجنائز ........................................................ 904

حديث في ترك الصلاة على الصغير ......................................................... 905
حديث في تقديم السقط ........................................................................ 906
حديث في عمر الذباب ........................................................................... 906
حديث في ميراث العبد ......................................................................... 907

كتاب القبور

حديث في ذياب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ............................... 908
حديث في الدفن ليلًا ............................................................................ 909
حديث في حثي التراب على القبر .......................................................... 910
حديث في تلقي الموتى الميت ................................................................. 910
حديث في اجابة الزائر ........................................................................ 911
حديث في الصدقة عن الميت ................................................................. 912

كتاب اشراط الساعة وذكر البعث وأهوال القيامة

حديث في خروج الدابة ....................................................................... 913
حديث في صفة قيام الناس من قبرهم ............................................... 913
حديث في حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم .............................. 914
حديث في حشر المحب في زمرة المحبوبين ........................................ 915
حديث في ذكر الصراف ......................................................................... 916
حديث في قول جهنم جزا مؤمن .......................................................... 917
حديث في ذكر الساءل عن العمر والمال ............................................. 917
حديث في الساءل عن الجاه ................................................................. 918

917
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>اسم الحادث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>919</td>
<td>حديث في غمى الفقر يوم القيامة</td>
</tr>
<tr>
<td>919</td>
<td>أحاديث في ذكر الشفاعة</td>
</tr>
<tr>
<td>921</td>
<td>حديث في مال الأطفال والمالكين في الفترة</td>
</tr>
<tr>
<td>927</td>
<td>حديث في أن أمة نبينا عليه السلام مرحومة</td>
</tr>
<tr>
<td>928</td>
<td>كتاب صفة الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>929</td>
<td>حديث في أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز</td>
</tr>
<tr>
<td>929</td>
<td>حديث في نزع الغل من الصدور</td>
</tr>
<tr>
<td>930</td>
<td>حديث في صفة دخول أمة محمد صلى الله عليه</td>
</tr>
<tr>
<td>930</td>
<td>حديث في ذكر الخور</td>
</tr>
<tr>
<td>931</td>
<td>حديث في أكثر دهن أهل الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>932</td>
<td>حديث في أن أهل الجنة لا ينامون</td>
</tr>
<tr>
<td>932</td>
<td>حديث في صفة سوق الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>933</td>
<td>حديث في وجوب النظر إلى الله عز وجل للأنبياء والصديقين</td>
</tr>
<tr>
<td>933</td>
<td>حديث في دخول الجنة ببعض اخلاق الخير</td>
</tr>
<tr>
<td>934</td>
<td>حديث في أكثر أهل الجنة</td>
</tr>
<tr>
<td>936</td>
<td>كتاب صفة جهم</td>
</tr>
<tr>
<td>937</td>
<td>حديث في مآل المتكررين</td>
</tr>
<tr>
<td>938</td>
<td>صفة أهل النار</td>
</tr>
<tr>
<td>938</td>
<td>حديث في العقوبة والمثنية بالاعمال</td>
</tr>
<tr>
<td>939</td>
<td>حديث في صفة رجلين يفرجان من النار</td>
</tr>
<tr>
<td>939</td>
<td>حديث في صفة عذاب الموحدين وقدر مكثهم في النار</td>
</tr>
<tr>
<td>942</td>
<td>كتاب المستبعض من الروايات الواهية عن الصحابة</td>
</tr>
<tr>
<td>942</td>
<td>حديث في إقرار عمر بان علماً ظلم</td>
</tr>
<tr>
<td>942</td>
<td>حديث في أن عمر كان يشرب</td>
</tr>
<tr>
<td>944</td>
<td>حديث في أن عمر كان لا يقرأ في المغرب</td>
</tr>
<tr>
<td>944</td>
<td>حديث عن علي عليه السلام</td>
</tr>
<tr>
<td>968</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>