رب يسر و أعن
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأكلان الأئمان على
سيدة محمد والله وصحبه أجمعين.
أما بعد فإن على الحديث من أشرف العلوم قدرا، وأكلها شرفًا
و ذخراً، لا سبب معرفة تراجم العلماء وأحوال الضلام. وهذه تراجم
وقع الاختيار عليها من ذيل تاريخ بغداد، للحافظ محب الدين
أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل محور بن أبي محمد الحسن بن هبة الله بن
حسن بن هبة الله البغدادي المعروف بابن التجار. كان مولده في سنة ثمان
وسبعين و خمسة في ليلة الثالث والعشرين من ذي القعدة ببغداد، وتوفي
بها في بكرة الخامس من شعبان سنة ثلاث وأربعين وستة، ودفن بمقام
الشهيد ياب حرب. وكان قد سمع بغداد من أبي الفرج، ابن كليب
و أبي حفص ابن طبرزي، وأبي علّاح بن لحبيب، مؤلفة وذاخر، بن كامل

(1) هو عبد المنعم بن أبي الفتح عبد العزيز بن محمد بن صدة بن الجهم بن
كلب، الملقب بعمر الدين، الحراق الأصل البغدادي، والوليد والدار.
وفيات الأعيان 2/439.
(2) ترجم له أدناه رقم 401.
(3) في الشذرات 4/50: هو أبو عبد الله الكبير.
(4) المتوفر سنة 995-الشذرات 4/499.
المستفاد

ورجل بن المبارك بن المطوس، والحافظ أبي الفرج بن الجوزي
في جبة من أصحاب ابن الحصين، والقاضي أبي بكر الأنصاري. وحج
وسمع ببكاء المدينة، ورحل إلى الشام، فسمع بدمشق من أبي اليمن
الكندي، وأبو الحراسات، وجلب من الحاشمي. ودخل بغداد,
ورحل منها إلى أصفهان وخراسان. سمع بأصبهان من جمعة مرب
أصحاب إسماعيل بن الفضل بن الإخشيدي وزاهر الشجاعي، ونساًور
من المريد، وعبيد السيدية في آخرهم، وبرو من أبي المظفر
ابن السمعاني. وسمع ببسطام ودامغان وساهة وهمدان. ثم رحل

(1) كذا، وفي الشذرات 4/246: أبو المطوس - ع.
(2) ذكره في الفواتي فيما أخذ عنه ابن النجار، وفي المراجع الأخرى:
ابن الحصين.
(3) ترجمته أدناه رقم 0.
(4) ترجم له في الوفيات 3/87-90. ومجمع الأدباء 111/171-175.
(5) وقع في الأعمال: الخرساني خطأ، والتصحيح من الطبقات للأسرى
1/445 من ترجمته - ع.
(6) ترجمته أداه رقم 0.
(7) ترجم له في الوفيات 4/427.
(8) عرفت أيضاً بأبي المريد - ها ترجمة في الوفيات 3/92.
(9) ترجم له أدناه رقم 12.
(10) مجمع البلدان 3/179، 180.
المستفاد

إلى ديار مصر، وسمع بمصر والإسكندرية من جحاعة من أصحاب الحافظ
أحمد بن محمد السلطي، وكتب بخطه الكثير، وجمع وآلف. وكان حافظًا
متقناً، عمدة، حسن التصنيف، عالي الهمة في طلب الحديث. ومن
نظر في هذا التاريخ علم محله وإنقاثه وكثرة إطلاعه وسعة رحلته -
رحمة الله.

وقد أبانى بجميع هذا التاريخ الشيخ أبو محمد القاسم بن مظفر
ابن محمود ابن عساكر الدمشقي وجماعة، وكان مولده في سنة تسع
وعشرين [وسبانة - ]، وتوفي بدمشق في ذي الحجة سنة ثلاث
وعشرين وسبعة. - رحمه الله. قال: كنت إلى الحافظ أبو عبد الله محمد
ابن محمود بن الحسن بن النجار البغدادي منها. رحمه الله تعالى. يلوله
محمد بن أحمد الشاشي.

1- محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي، أبو بكر، ولد يماقرين،
وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان الكازرون، وعلى القاضي أبي
منصور الطوسي صاحب أبي محمد الجويني، ودخل بغداد ولازم أبا إسحاق
الشيرازي. وقرأ على أبي نصر بن الصباح، كتاب الشامل، وسمع الحديث.

(1) له ترجمة أدناه رقم 040
(2) في الأصل: هذه
(3) ليست الزيادة في الأصل - غ
(4) راجع معجم البلدان 0213، وترجم له في وفيات الأعيان 0357/0
ووالافق بالوفيات 072/0
(5) ترجم له أداه رقم 035
المستفاد

من أبي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة، و أبى الفظائع عبد الصمد بن علي
ابن الأمين، و القاضي أبي علي محمد بن الحسين بن الفراء و غيرهم.
و سمع بيما تذ Counties من شيخ الكازرونی و حديث سمع منه جماعة من
الحفاظ، وكان من الأئمة الأعلام و فقهاء الإسلام، مرجعا إلى في
الفقه، و العلوم و معرفة الخلاف والحرام، وقد صنف في المذهب
عده مصنفات، مشهورة. قال أبو بكر الشافعي: رأيت كأنني أشد
هذه الآيات في النوم من غير أن تكون على ذكرى: 

/قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع
كم واقع بالعمر أقنته، و جامع بدلت ما يجمع

و حدث محمد بن عبد الله القرطبي الفقيه قال: حضرت عند الإمام
أبي بكر الشافعي وقد أغلى عليه في مرضه، فلما أفاق أحضروا له ماء
ليشربه، قال: لا أحتاج مد سقايا الآث، فملك شبره أغنيى عن الطعام
و الشراب، ثم مات. ولده في يوم الأحد سباع المحرم سنة سبع
وعشرين، و أربعين سنة، و توفي ليلة السبت خمسمائة أشد، شوال سنة سبع

/ و خمسين، و دفن يوم السبت في تربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، و صلى
عليه ولده الأكبر، بجامع القصر، و رحمه الله.

(1) راجع الواف بالوفيات 83/8.
(2) له ترجمة في الواف 7/7 - ع.
(3) من تصنفه: حلبة العلماء، مذاهب الفقهاء، صنفه العالم المثلي للدستور، و جمع
المستهري في بعضين، شرح مختصر المذهبين، و جمع الفقه في شرح الشامل في
عشرين مجلد، الترجمة، العمدة، و المعمد - راجع معجم المؤلفين 893/8 - ع.

14 محمد
المستخدم

- محمد بن أحمد بن عبد الباقى بن منصور بن إبراهيم الدقاق أبو بكر المعروف بابن الخاضع، طلب الحديث وسمع الكثير من الفاسق أبي الحسين محمد بن علي بن المهندس، وأبي العطام عبد الصمد بن علي بن الأمونة، وأبي جعفر محمد بن المسلمة وأبي الحسين بن أحمد ومحمد بن النور وأبي عبد الله محمد بن علي بن سكينة، وحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخلفية.

ويبيت المقدس أبو الحسين محمد بن بكر بن عثمان الأزدي وأبا زكريا عبد الرحمن بن أحمد البخاري، وكتب بخطه كثيراً من الحديث والسير والأدب لنفسه وتوريقاً للناس، وكان يكتب خط حسنًا وله معرفة بهذا الشأن. ويوصف بالحفظ والصدقة والثقة. وكان ورعاً زاهداً وحبوباً إلى الناس.

قال محمد بن طاهر المقدس: ما كان في الدنيا أحسن قراءة للحديث من أبي بكر بن الخاضع في وقته، لسمع بقراءته إنسان يومين لما ملل قراءته. قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدس: سمعت أبا بكر بن الخاضع يقول: لما كانت سنة الفرق وقعت دارى على قاصية وكسب، ولم يكن لي شيء. وكان لي عائلة: الوالدة والزوجة والبنات، فكتبت أورق. 10

(2) قارن أدفان ترجمة رقم 311.
(3) ترجم له أدفان رقم 38.
(4) له ترجمة في العبر 3/248 - ع.
(5) ترجم له أدفان رقم 14.
(6) في معجم الأدباء 17/228-230 البنت.
(7) يهامش المعجم: أي أكتب وأنسخ - ع.
الناس و أنفق على الأهل. فأعرف أنى كتب صحيح مسلم في تلك السنة بالوراقة سبع مرات، فلما كان ليلة من الليل رأيت في المنام كأنه قامة قد قامت و مناديني: أي ابن الحاضبة؟ فأحضرت، فقال لي: ادخل الجنة، فلما دخلت الباب و صرت من داخل استلقيت على قفاة و وضعت إحدى رجلي على الآخر و قلت: آه، استرحت و الله من النعمة. توفي أبو بكر ابن الحاضبة في ليلة الجمعة ثمانية شهور ربيع الأول من سنة تسع و ثمانية و أربعة، و صلى عليه بكرة يوم الجمعة في جامع القصر، وكان له يوم مشهور.

3 محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد المنقري التنكري
10 أبو البقرات ابن أبي الفرج بن أبي نصر، أصله من تكريت، و قُتل بغداد في سنة أربعين و خمسنة، و لما قُتل، وكان يسكن بدر الحجاز، وكان يبيع البرجوان الصفة، سوق الخانة، وكان كثير الخالطة لأهل الأدب و الفضل. و من شعره:

تُصِدَت لفظت بعد طول صدودها بنفسي أذى من تشدد و صدرت
15 أمات بذات الهجر من مهجرة، فلها الطيف حيث لا حبت أطاعت هوى الواشين في قتل و أتم، و ما استقبلت لكن تظنت و ظلّت أعلل فيها شقٍّ و مشقة، فأحوى عذابي شقى و مشقى طويت الهوى في القلب، بعدنها، فوا كبدى من طبي و طويت

(1) ترجم له في الوافق 10، و المحمود من الشعراء 43 - ع
(2) كذا.
في ذاكرتي في حبك و خضوعي عار ولا شفقة بكم يبدي ع
من الموتى ذل و جسم ناحل و سهاد أджان و فض دموع
فكيف خلافي في هواكم لا ألم فنعتي عطى عنه غير سمع
ما يحدث للقلب عند سلعةكم لم جسم كل قطيع 5 ألف
و إذا الحبيب أي بذنب واحد جاءت حماته بالشهاب شفيع
توفي أبو البركات بن زيد في شهر ربيع الأول من سنة تسع و تسعين
و خسناة بالوصل و دفنهما.

محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل بن الحسين أبو الفرح,
الأدب من أهل [هيث- 4] نزل بغداد. وكان يسكن ياب البصرة، 100
و [قرأ- 3] الأدب على الشريف أبي السعادات ابن الشجري، و أنشأ
الخطب والمقامات، ومن شعره:

فن يدم الشري يجد الكلالا
والهاء الخمسة وذكر عهودا
و لوحلت ما حلت من ضنباء 92
من الهجرات لم تطق احتمالا 10

(1) ترجم له في المحمدون من الشعراء 261- ع
(2) ليست الزيداء في الأصل ولا بد منها - ع
(3) وقع في الأصل: على و الصواب ما أثبتاه - ع
(4) ترجم له أدناه رقم 189
(5) في المحمدون: الملالا - ع
(6) في الأصل: ه اقفها لا - ع
(7) الاستعمال و التنقيط كذا
لا يوجد نص مكتوب على هذه الصفحة من المصدر المطلوب.
فبك بك الحدق الحسان ولم تزل تشيرت [إليك -] جناية الأحكام
لومن وجد عزيزه عزبه والناس أظلم لها عن الأحرق
صور عم أدتكم بلديكم شقن ولامعة هلاك الراقي
واستؤلوا في نظرة تحي بها مامات من أن يموتปลาย
فوق العقارب في السوالف رشفها والسم متزج مع البريق.

مولده في سنة إحدى وأربعين، وومن في الحادي والعشرين من
المحرم سنة ثلاث وسبعين وأربعين، ودفن بباب حرب. وكانت
سماعه من البذاي غريب الحديث، وهو أحد المجددن من الشعراء.
رحمه الله تعالى.

٦ - محمد بن حداد بن المبارك بن محمد بن حيان الشيباني المجريزي
أبو بزاز، من أهل باب الإرج، ذكره أبو عبد الله محمد بن محمد الإصبهان.

١) لإثبات الوزن.
٢) كذا.
٣) في الأصل: تمشي.
٤) في الأصل: التردد.
٥) وقع في الأصل: الموحدين، والتصحيح من الأنصاب للسماعي.
٦) له ترجم في المحمود ٢٠٠٠ - ع.
٧) من المحمود - و في الأصل مراد - ع.
٨) انظر معجم البلدان ٢٥٠ - ع.
المستقل

في كتاب «الخريدة» الذي جمعه في شعراء العصر، وأجازني روايته عنه، قال: محمد بن حداد بن المحرزي أدبي فاضل من أهل [العلم - 3]، متطرف من كل فن، وكان مشغولاً بالجمع والتصنيف، توفي ستين وخمسة، ففي شعره قوله:

فتنقى فتنة الأحاظ
صبحة الطوع سهيلة الألفاظ
هدئة عببة، كعرب لعوب بعقل النساسك، وواقع
ريقها يبرد الغليل ويشفع، سقم القلب من هيب الشواط
لست آسي عليك وصلى، ولكن لذة الحب بعد لوك المظاظ

7 - محمد بن حداد بن الحسين بن الملي أبو بكر البنديجي

10 المعروف بخنفس، أحدهما والده الحديث في صباه من أبي محمد الصريفيين

(1) في الأعلام للزرقي 7/456: خريدة القصر - عشر مجلدات. طبع منها

(2) قم شعراء مصر في جزئين - ع.

(3) أي: لألف: ابن النجار.

(4) زيد من المحمود، وقدم سطع من الأصل - ع.

(5) في الأصل: السنا، وفي التصحيف من المحمود 3/5. - ع.

(6) في الأصل: العليل، وفي التصحيف من المحمود. - ع.

(7) التصحيف من المحمود، وفي الأصل: الشظا - ع.

(8) في الأصل: خنفس، وفي التصحيف من هاشم الإكمال 2/443، وفيه: وأما
خنفس بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح ألف وآخره شين معجمة 000000،
وله ترجمة في الأسابيع 2/473، وطبعات السبكي 4/188. - ع.
و أبى الحسين بن الثور وأبى القاسم عم الله بن الحسن الخالد وعلى
ابن أحمد بن محمد بن البصري. أخبرنا شهاب بن محمد المزكي بعمرة
قال: سمعت أبا سعد ابن السمعاني يقول: محمد بن أحمد بن خلف
البدنيجي أبو بكر نزل بغداد، وسكن النظامية. وتفقه علي أبو سعد
المتلؤ، فكان يتكلم في المسائل. وكان عمرا في الرواية، سبء الأخلاق،
و ضجرا، أدار إلى أصحاب الحديث يتبرم بهم، وسمعت غير واحد من
أئذ بهم إن كرّ بالصلاة، وبذلت له طريقة محودية، وسمعت أبا نصر
الفتح بن أحمد بن عبد الباقي اليعقوبي بنمسابر يقول: قيل حنفية، فإن
ابن السمعاني ذكرك في المذليل، وجرحك، فقال: ترى أخرج عن الدهم؟
سأله عن مولده، فقال: بعد قتل البصيري بيبرس، وكان فتاه في سنة اثنتين
وحسنين وأربعين سنة. كتب إلى أبو العلاء ابن الصنعا أن حنفية توفى
يوم الحميس من شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وخمسة، ودفن بالوردية,
وقيل: إنما لقب حنفية، لأنه كان حنفا ثم صار حنفيا ثم صار شافعيا.
8 - محمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن نهار بن أبو علي بن

(1) كذا - بمعنى: لم يكتثر بالصلاة.
(2) في الأصل: حنفية - ع.
(3) أسقطنا كلمة الدهم، الثانية الزائدة.
(4) في الأصل: خنفية - ع.
(5) ترجمة في المعجمون 3/484، وذكر فيه أشعار كثير، وراجع الرواق للصفوى
3/484 - ع.
المستفاد

أبي الفنائين الكاتب، من أهل الكرخ أمهه جده لامه أبو الحسين هلال
ابن المحسن الصائي، من أبي علي الحسن بن أحمد بن أدغم بن شاذان
وابن المحسن شری بن عبد الله الفاتحي وأبي علي الحسن بن المسین
ابن دوماء النعالي، ولم يبق على وجه الأرض من يروي عن هولاء
الأربع غيره و[ قرأت ۳ ] عنه بخط أبي بكر الخطيب. أخبرنا أبو محمد بن
الأخضر، قال: أندنا محمد بن ناصر من لفظه. قال: أشدننا أبو علي
ابن نهان لنفسه: 

أسعدننا من وقه الله
 لكل قيل من الله يرضاه
 ومن رضى من رزقه بالذي
 قدره الله وأعطاه
 واطرح الخرض وأطاعه
 في نيل ما لم يسعطه موالاه
 طويمل من فكر في بيت
 من قبل أن يدعو به الله
 واستدرك الفارط في مرضي
 وما نسي والله أحسناء
 فلموت خم من جميع الورى
 طويمل من محمد عقبه
 وكل من عاش إلى غاية
 في العالم فلموت قصاراه

15/6

(1) راجع الواف المعفى - ع.
(2) كتابه مسورة بالخطوبة.
(3) الآيات كتبت نثرًا في الخطوبة.
(4) من المحمود من الشعراء 2/886، و في الأصل: قلبه - ع.
(5) من المحمود، وأصل: ناساه - ع.

كأنما
12
المستفاد

كأنما خص به غيرنا أو هو خطيب تثوقاً.
قال أبو العلاء محمد بن جعفر بن عقيل البصري: كان شيخنا أبو علي ابن نهان إذا مكنوا أصحاب الحديث عنه زماناً.
قال: قوموا واخرجوا فإن عندي مريضاً. يقي على هذا سنين، فكان الناس يقولون: مريض ابن نهان فقط لا يرضي، مولده سنة إحدى عشرة و أربعة عشرة، وتوفي في ليلة
الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة وخمسية، ودفن يوم
الأحد في داره بالكرخ، وبلغ من العمر ستة و تسعين سنة.
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر: ولم يكن من أهل الحديث، وكان رافضاً.

9 - محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج بن محمد بن الحجاج.
ابن مهلهل بن مقدد، أبو عبد الله بن أبي العلا بن أبي طالب الحبيبي، من أهل
واسطة، ذكر أنه ولد في رمضان في يوم الاثنين بعد صلاة الظهر السادس
و العشرين من رجب سنة ثمان و خمسين و خمسية، وقرأ القرآن بالروايات
السبع والعشر على أبي الحسن على الظهر خطيب شافعية، و على
أبي بكر بن الباقلاني، و هما من أصحاب القلائي، و نفقة على المجر؛
محمد بن المبارك البغدادي لما تقدم عليهم واسطة.
قال: و علقت عنه

10 (1) من العسكون: و في الأصل: تناصه - ع.
(2) ترجم له في نيات الأعيان 4/291-292 و ذكرت الحفاظ للذهبي 4/191.
و الوافق للصفندي 6/241، و طبقات الشرقية للبكري 5/201.
(3) التصحيف من طبقات القراء 479، من ترجمه، وفي الأصل: مصليه - انظر
معجم البلدان 4/216 - 217.
(4) ترجم له في الطبقات للأئمة 4/171-172.
(5) في الأصل: واسطة.
المستفاد

الإصلين والخلف. وقرأ الأدب على شخشا مصدق وبسيط من الفاضل أبو طالب محمد بن علي بن الكلتماني، ورحل إلى بغداد مزارا، وسمع بها من أبي العزر محمد بن محمد بن الخراساني وأبي الفتح بن شاتيل وأبي السعادات الفواز، وأبي العلاء بن عقيل ومدجج.

الأخيرين، وكان حسن الصحابة وجميل الأخلاق وودد الدنيا وحسن الطريقة. أنشدنا أبو عبد الله محمد بن سعيد بن يحيى الحافظ لنفسه:

مبارك أعلام الشريعة أصلها حديث رسول الله إذا كان يشرح. فكان جامعا منه لما صفح نقله فقد فاز من أسان ذا قال يجمع ولا تستمع من كان فيه فندی فلدين الحكاء عن الخير تدفع. 

ففف في أبو عبد الله ابن النبي في يوم الاثنين مهام خلون من شهر ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وستين، ودفن من الغد بالوردية.

وكان قد أضر في آخر عمره.

٤٠ - محمد بن سليمان بن قرشم بن تركاشاه السمرقند.

(١) كذا وفي الطبقات للسيبي والأنساب وفي الشذرات ١٨٠: الكلتماني.

(٢) التصحيح من الوافق والأنساب ١٠٠٠، وفي الأصل: الفواز.

(٣) كذا.

(٤) كذا - الكحالة مشوبة جدا في المطبعة.

(٥) في معجم الأدباء ١٨٩٠: قترمش في الجمود. وفي المحمد ٢٤٨٧.

١٤
المستفاد
أبو منصور، من أولاد الأمراء، وكان أديباً فاضلاً، له النثر والنظم الجيد، يحفظ كثيراً من الحكایات والأشعار والنوارد ويكتب خطاطاً مليحاً. وكان عارفاً بالحرف واللغة والمسبح والفلسفة، وكان قليل الدير لا يعتقد شيئاً. أشدها أبو منصور محمد بن سليمان لنفسه بالمدرسة النظامية:

يكي عليك وحقه يكيكاً صب بمهجة نفسه يفيديكا
ظلمان من شوق إليك وربه لوكنت تنقه مراشف فيها
بمسلي لصدوده ومنبع رفقة سلطت فعض ذا يكيكا
زعموا بأنك في الجمال كيوفص صدقو فرفقاً يوسف ذاكا
مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسة، وتوفي عشياء
الاثنين السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة عشرين وستة، وصلى
عليه بالمدرسة النظامية، ودفن بالشتوانية.

11 - محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد
ابن المهتدي بابن أبو الفضل، من أهل باب البصرة. كان خطيباً بجامع
المنصور مدة ثم تولى الخطابة جامع القصر، وكان من أهل الدّيام مدماً
لصيام، قرأ القرآن على أبي الخطاب أحمد بن علي بن عبد الله الصوفي،

= وبالمراجع الأخرى: كتب - ع.
(1) مقبرة بغداد باللغة العربية.
(2) له ترجمة في التجم المُزهرة ٩١٠/٧٠١، وطبقات القراء ١٧٦، وتاريخ الإسلام
الذهبي - ع.
وسمع أباه وأبا القاسم عبد الله بن الحسن الخليل و أبا الحسين أحمد ابن محمد بن النقوش وأبا القاسم علي بن أحمد بن النقوش. مولده في العشر الأول من ذي الحجة سنة سبع وأربعين، وتوفي في يوم الجمعة العشرين من جمادي الأول سنة سبع وثلاثين، ودفن.

5 - يوم السبت في باب حرب على أبي الوفا ابن القواس.

12 - محمد بن عبد الله بن عمر بن محمد بن الحسين بن علي الطريف.

ابن محمد بن أبي بكر أحمد بن الحسن بن سهل بن عبد الله الفارسي، أبا الحليا.

ابن أبي القاسم بن أبي الفتح بن أبي بكر الشعير بورى الوعظ، من أجل بلغ، سافر أبا الحليا في طلب العلم وجلاء في خراسان وما وراء النهر.

7/1 - دمع يبلغ أباه وأبا حفص عمر بن علي المحمدي وأبا بكر محمد بن محمد الخليل، وأبا الشجاع عمر بن أبي الحسن بن عبد الله البسطامي، بهو زار محمد بن عباس بن أرسلان وأبا حامد محمد بن إبراهيم بن أبي زكرى الفارابي، ومصر أبوبكر عبد الله بن رفاعة بن غدير، وبالاسكندرية أبا طاهر السلفي وأقام عليه زماناً، وروى السلفي عنه، وكان يعظمه.

15 - يبلغه ويجب ببلده، ثم قدم بغداد مرات، ثم استوطنها إلى حين وفاته. وكان يعقد مجلس الوعظ بالطائفة، وكان فاضلا عالما مليحاً.

وعظ، حسن الإبراهيم، حلو الاستشهاد، رشيد المعاي، لطيف الألفاظ.

1) من الواقف 3/343، وترجم له فيه نقل عن ابن النجار، وفي الأصل: الطريف.

2) بضم الخاء المقطعة بواحة وسكون اللام - له ترجمة في الأناسر 181-182.

(4) صحيح.
فصل اللهجة: له بد بساطة في تنميق الكلام وتوزيعه. وكان يرى
باشرية منها شرب الخمر وشرى الجوارى المغنيات وسماع الملاهي
الخرفية. وأخرج عن بغداد مراوا لأجل ذلك. سميت عبد العظيم بن
عبد القوي المنذر الحافظ بالقاهرة يقول: سمحت شيخنا الحافظ أبا الحسن
على ابن الفضل المسدسي يقول: كتب البلخى مرة رقة إلى شيخنا الحافظ
السلف وكتب على رأسها فراش لمعة وفرش سمعه. قال: فأعجب بها
شيخنا كثيرا وكان يكرره. وقيل إنه كان يسب الصحابة كثيرا.
مولده في أوائل سنة ثلاثين وخمسين في ربيع الأول منها، وتوفى في
يوم الجمعة الهادي عشر من صفر سنة ست وسبعين وخمسين - رحمه الله.

12 - محمد بن عبد الله بن محمد [بن - ٤] ابن الفضل السلمي،
 أبو عبد الله، من أهل مرسية من بلاد الأندلس - قدم علينا بغداد شابا
طالبا للعلم فافلا من مكة سنة خمس وسبعون، وأقام يسمع من شيوخنا
الحديث ويقرأ الفقه والخلاف والأصول بالمدرسة النظامية، ثم إنه
سافر إلى خراسان وسمع بنيسابور وهراوة، وحدث بغداد بكتابه السنن,
لأبي بكر البيهقي عن منصور بن عبد المنعم الفراوي، وكان من الأئمة

(1) في الوقى: المحرمات - ع.
(2-٣) في الوقى ص ٢٩٠ و ٢٩٨ سب الصحبة.
(٤) ترجم له في معجم الأدباء ١٨ / ٢٩٠ و الوقى بالونيات ٣ / ٣٤ - ٣٣٤.
(٥) في الوقى: حديث بأسن الكير البيهقي و بفريد الحديث لخطابي - ع.

٦٧
المستفاد
الفصل 48
من عرفة، عن السنطة، ممن كتبه، خلق惰ة ومشتغل، فلا يرنى في هيئة مثله. أنشدنا الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل السلمي للفصل من كتابه:
أحيان يستر في النجاة فلا له غير اتباع المصطفى فإن ذلك السبيل المستقيم، وهو:
1. قابع كتاب الله، والسنة التي صحبت فذاك إذا اتبعت هو الهدى.
2. ودع السؤال لبكيه وكيف قاله باب مدراء البصرة للمجدين ما قال الحسن؟ وصبه والتابعون ومن منهجهم قنن.
وله أيضا:
قالوا قلتم قد وداع بهاء؟ ذلك المدار وكان بدر تمام
أعجبهم: بل زاد نور همائه ولذا تزايده فيه فرطا عراة.
(1) في الأصل:فعل- كذا.
(2) في المعجم: 54023 سبل الغواثة والضلالاء.
(3) في المراجع: النبي.
(4) في الأصل: يداه، وأصحابه.
(5) في المجمع: المسائل.
(6) من المعجم، و في الأصل: فرط- ع.

استقصرت 18
<table>
<thead>
<tr>
<th>1-</th>
<th>محمد بن عبد الباق بن أحمد بن سلمان، أبو الفتح بن أبي القاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14-</td>
<td>الحاكم المعروف بابن البطش، من سكان الصاغة من دار الخلافة،</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>محدث بغداد في وقته، [به - 1] ختم الإسناد، وكان أبوه صالح،</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>فغاد عليه بركته، سمع بafiaدة أبي بكر ابن الحاضبة، وأخذ له الإجازات</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>من الشيوخ، وكان شيخا صالحا، حسن الطريقة، ملمع الأخلاق، صحا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>للحديث، صدوقا، أمينا، سمع أبا عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانيسي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>وأبا الخطاب نصر بن أحمد بن البطر، وأبا عبد الله الحسين بن أحمد</td>
</tr>
<tr>
<td>8/8-</td>
<td>ابن محمد العلوي والطيب طراد [بن محمد - 1] الزبيدي وأبا محمد عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ابن على بن ذكرى الدقاق وأبا محمد رزق الله التيمي وأبا عبد الله</td>
</tr>
</tbody>
</table>

| (1) من الصفدي، ووقع في الأصل: الرعاة |
| (2) ترجم له الصفدي في الواف 3/600 - تقول ابن النجار، وابن البادي في |
| الشذرات 2/110، والعبر 4/188 |
| (3) كذا في الواف، وقع في الشذرات والعبر: سلمان - ع |
| (4) زيد من الواف، وقد سقط من الأصل - ع |
| (5) راجع العبر 3/240 - ع |
| (6) زيد من العبر 3/230 من ترمحته - ع |
| (7) راجع العبر 3/213 - ع |

19
المستفيد

محمد بن أبي نصر الحمدي و أباه بكر أحمد بن عمر السمرقند. و روى عنه جماعة من الحفاظ الآخرين. مولده في يوم السبت رابع عشر محرم الأول سنة سبع وسبعين وأربعة، وتوفي في ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة ثامن عشر محرم الأول سنة أربع وستين وخميس.

ـ أيوب الأزرقـ.

ـ محمد بن عبد الباقر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن.

ـ ابن الربيع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث. بن عبد الله بن كعب.

ـ ابن مالك الأنصاري، أبو بكر بن أبي طاهر البزاز، من أهل النصرية.

ـ بكر أباه فأسمه من أبي إسحاق إبراهيم البرمكي، القاضي أبو الطيب طاهر.

١٠. ابن عبد الله الطبري، وأبي الحسن محمد بن أحمد بن الإمام، وأبي الحسن.

ـ على بن أبي طالب الكوفي، وأبي الفضيل هبة الله بن أحمد بن الأمام، وله.

ـ فهؤلاء تفرد بالرواية عنهم، وسمع أيضا نفسه القاضي: أبا علي الفراء.

ـ عبد العزيز البغدادي، وعبد الله بن الحسن الخليل، وقاضي أبا المطرش، صاحب إبراهيم الفسق.

ـ وقرأ بنفسه وكتب خطه، وثقه في صباح.

ـ ٥. على القاضي أبا علي بن الفراء، وقرأ القراء، والخضير، وال الهندسة.

ـ حتى برغ في جميع ذلك، وله في مصنفات، قرأ بخط أبى الفضل.

١. وقع في الأصل: بابريس.

٢. ترجم له في المباني، وله ترجمة من تمثله أيضا في الشذرات.

٣. من طبقات الحنابية، لابن رجب ص ٢٧، و في الأصل: الحرب.

٤. راجع مقام البلدان، ٢٨٧-٢٨٨.

٥. في مجموع المؤلفين، ١٢٤، من آثاره، شرح اقليدس في أصول.
المستفاد

ابن سمع: سمثت ابا محمد بن الابطاب يقول: سمثت قاضي المرستن
- يعني محمد بن عبد الباقي- يقول: نظرت في كل علم وحصلت منه اعضا
أوكلا، إلا هذا النحو، فقل قليل البضاعة فيه. أجابني شهاب بن محمد
المزركه فرحا قال أبانى أبو سعد ابن السمعان قال: محمد بن عبد الباقي
الانصارى أسد الشيخ يف على وجه الأرض، وكانت إلى الرحلة من ٥
أقطار الأرض، عارف بالقوم، مدین، حسن الكلام، حلو المعطق،
ملح المحارة، ما رأيت أجمع للفنون منه، وكان سريع النسج، حسن
القراءة للحديث، سمثته يقول: ما أعرف أنني ضيحت ساعة من عمرى
في له أو لها، مولده في صفر سنة اثنين وأربعين وأربعمئة، وتوفي
في رجب سنة خمس وثلاثين وخمسينه، ودفنه باب حرب قريب من
بشر الحاف، وأوصى أن يكتب على لوح قبره: "قل هو نبؤ عظيم انتم
عنها معرضون". ٣

١٦- محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبان الحسن مسعود بن أحمد
ابن الحسين بن محمد المسودي، أبو عبد الله البندجي، الصوفي - هكذا

الهندسة والحساب.

(١) كذا في الأصل، وي في الشذرات: كله أو بعضه - ع.
(٢) و في طبقات الحبابة: يقول: يجب على العلم أن لا يعنف على العلم أن
لا ياتف - ع.
(٣) سورة ٢٨ آية ٤٧ - ع.
(٤) ه و البندجي، أضواء - ترجم له ياقوت في معجم الأدباء ١٨ ٢١٥ - ٢١٥.
رابع أيضا معجم البلدان ٢، ٢٠٠، و الأنساب ٢ء ٢٣٣.

٣١
رأبت نسبه خلطة - رحل في طلب الحديث و طاف الأقطار: خراسان و العراق و آذربيجان و الجزيرة و ديار مصر و الشام؛ وكان من الفضلاء في كل فن في الفقه و الحديث و الآداب؛ و له مصنفات: منها: شرح المقامات، سمع بليله يهود أبا السعادات عبد الرحمن و أبا الفضل عبد الرحمن ابن الحسن بن علي بن شرف، و سجستان أبا محمد عبد الله بن عمر بن أبى بكر السجزي، و بلغ أبا شجاع عمر بن مهاب بن عبد الله البسطامي و أبا الفتح عمر بن محمد بن الحسن و بن سباسور أبا بكر محمد بن علي الزاهد الطوسي و أبا المظفر محمد بن الحسن بن الحسين الزاهد، و بكر مان أبا المعالي إسحاق بن الحسين الثاني اللعوي، و باشبان أبا بكر محمد بن إبراهيم بن محمد الصالحاني، و بهذان أبا الفمح ظهير بن زهير بن علي الرفاعي، و يشير أبا الصنوف إبراهيم بن الحسن بن إبراهيم الحريري، و بعثا أبا الظفر محمد بن أحمد بن التريكي و أبا الفتح محمد بن عبد الباق بن سلمان و أبا محمد عبد الواحد بن الحسين البارزي، و الموصل أبا محمد عبد الرحمن بن أحمد الطوسي، و بديار بكر أبا عبد الله مروان بن علي ابن سلامة الوزير، و بصر أبا محمد عبد الله بن رقاعة بن غالب و أبا محمد عبد الله بن بري، و البلاذدرية أبا طاهر أحمد بن محمد السلفي.

(1) في معجم المؤلفين 4/55: من تصانيفه: شرح المقامات للحريري في خمس مجلدات كبير، و الاعتبار في أبواب و منسوخ الحديث - ع.
(2) بالتثقيف - كذا.
و إسحاق
وإسماعيل بن مكي بن عوف. كتب إلى عبد الحالق بن صالح بن زيدان الملكي وأشدني عنه ياقوت الحموي يحلي، قال: أشدني محمد بن عبد الرحمن ابن محمد المسعودي لنفسه:

قالت عهدتك بكيا دما حينا دينه
فلم تعوضت عنها بعد الدماء بما؟
فقلت: ماذاك من 송سولو أوعزاه
لكن دموعي شابث من طول عمر بكائي.

/ توفي المسعودي في ليلة السبت التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول، 99 ب/ سنة أربع وثمانين وخمسين وخمسين بدمشق، ودفن بسفح قاسيون. وذكر أن

/ مولده في سنة إحدى وعشرين وخمسية.

17 - محمد بن عبد الله بن عبد الله، أبو الفتح الكابن، سبطن
المبارك بن المبارك، المعروف بابن التعاويذ، من سا كث الطيرة، وكان
شاعراً جيداً رشيق الألفاظ ملحي المعاني رقية الغزل حلو العبارة، أكثر
(1) في معجم الأدباء 18/ 212 عنا 21، وتعم المصري في الواقع: فكا لينك
حادث – غ.
(2) من المعجم، في الأصل: و – غ.
(3) في معجم البلدان 7/ 111: [قاسيون] إجليل المشرف على مدينة دمشق وفي
سفحه مقبرة أهل الصلاح – ع.
(4) ترجم له في الواقع 4/ 205، وفيات الأعيان 4/ 6، والعبر 4/ 205، وراجع
أيضاً معجم الأدباء 4/ 235- 249– غ

33
المستفاد

القول في الغزل وحدث بسهره، أخبرنا أبو الحسين بن الوارث قال:

أنشدونا ابن التعاويذى لنفسه:

لأن الطأم عن الاعترض السائل، وانخذب شاكل قد طالت تجليد
وإن عمد لحلفك قد فلت، تجليد
و إن لي أحد الثلاثة قاتلى
يكلفك ما نذكية بين جواحي
للاء النازر لوازيح و布拉يلي
وهنئاك أن لا أدين صيابة
لهو سواك ولا ألين لصاذي
تلاهوما جذولا پحسنك إنى
بميت في شغل يحرم لا شغل
واعطف على جلدك، هذه في الهر
وه الجه كمثل خكرك ناحل
10. ويلاه من هيف بلقد ضامن
قله ومن كفل يوجد كل
و بنفس الضبان لا يرضيه غير دم
وما يهلك من طالب،
تغمي بمال جفنك قلي فلا شلت وإن أست بين النابل.

(1) من ديوان ابن التعاويذى ص مئة، وفي الأصل: السائل - ع.
(2) في ديوانه: دليل - ع.
(3) في ديوانه: أصبع - .
(4) من ديوانه، وفي الأصل: يجم.
(5) من ديوانه، وفي الأصل: ق - ع.
(6) في ديوانه: ذكيه - ع.
(7) كذا، وفي ديوانه: بنت - ع.
(8) في ديوانه: اللوز - ع.
(9) من ديوانه، وفي الأصل: كابل - خطأ - ع.

44 (6) ويہر
لاين الدمعي

المستقائ

ويز قدما كالقناة فخاه نفه من ممات العامل
عانقته أبيا ويبعث نفشه كالبرق أو سفيلة
فألين في الشكوى ليس قلبه، واجد في وصف الكرام الهازل.

أخبرنا على بن المبارك بن على الحلاوي، قال: أنشدنا ابن التعاوندي لفسد:

تعشقته واهي الموائقة للها مقاتا
نزى كل يوم في الهوى منه أخلاقاته
وأضفت من عزى على الصبرا سباقا.
كثير النجني كما قل عسطفه على عاشقيه زاده الله عشاقا
يجول ١ على منتهه سود غثائر
كما نقص الغصن المرخ أوراقا
وقالوا نجنا من عقرب الصدع خده...
فقلت اعترفت أن في قل١٠ فيه دريا.
شكوت إليه: "ما أجن" فقال لي
هل وجد إلا أن تجن وتشتاقا
إذا ما تتشقت الحسان ولم تنكن

صبرًا على البليو فلا تك عشاقا

(١) كذا.

(٢) في ديوانه ص: ١٠٣: المواقع سع.

(٣) من ديوانه، وفي الأصل: عزيز كذا-سع.

(٤) من ديوانه، وفي الأصل: الصب -سع.

(٥) في ديوانه: مشاتق -سع.

(٦) من ديوانه، وفي الأصل: يعيش -سع.

(٧) من ديوانه، وفي الأصل: بما -سع.

(٨) زيد من ديوانه -سع.

(٩-١٠) من ديوانه، وفي الأصل: كالمنى -سع.

٢٥
استفاد

مولده في يوم الجمعة عاشر سنة تسع عشرة وخمسان، وتوفي يوم السبت ثامن عشر شوال سنة أربع وثمانين وخمسان، وكان قد أصر في آخر عمره.

18- محمد بن علي بن الحسن المؤذن، أبو عبدالله النرمدي المعروف بالحكيم، كان إمامًا من أئمة المسلمين، له المصنفات الكبيرة في أصول الدين ومناقشات الأحاديث، وله كتاب "نموذج الآثار". حدث عن والده وعن كنيته بن سعيد بن إبراهيم بن يوسف الحضري وعلى بن حجر وقبيصة ابن عقبة السوائ، وصالح بن محمد بن علي الشثبي، ومحمد بن مؤيد الواسطي، وعمر بن أبي عمر العبدي، ومحمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن بشار وسبيان بن وكيع.

(1) في معجم المؤلفين 198/10: توفي ببغداد في 9 شوال من آثاره: ديوان شعر في محاسن، والجنيبة والحجاب، وفي النجوم الزاهرة 1200، والرقم لا يبقي شبه وفاته سنة 688، وفي الوثائق سنة أربع، وقيل: ثلاث وثمانين وخمسان.

(2) ترجم له في الطبقات السبطي 200/2، وفيه: قال أبو عبد الرحمن السامسي: نفوذه تمرد وأخرجوه منها وشهدوا عليه بالكفر، وقيل: تبينه كتاب حكم الولاية وكتاب علل الشريعة، وقال: إنه يقول إن الأولوية، حاصل أنه لا نبيء خاتم ونفيض الولاية على النبوءة، احتق بقوله عليه السلام: يبسطهم النبيون والشهداء وقال له لم يكونوا أفضل منهم لينفطوهم، وراجمه لمزيد التفصيل، وفي الأعلام 197/5: ونفترض مؤرخه في تاريخ وفاته، فلم يقل سنة 688 وسنة 588، وراجمه أيضا لمزيد الإطلاع.

(3) التصحح من مزيان الاعتدال 2/310، واقترحه في الأصل: المذهب - خطأ - ع.

(4) بهما مفتوحة - راحي المشبه للذهبي 1/148 - ع.

محمد
لاين الدمياطي

المستفاد

19 - محمد بن علي بن الحسن بن صدقة الخزاعي البزاز، أبو عبدالله التاجر، يعرف بناب الوحشي، من أهل حرات، سمع بنيسابور صحيح مسلم وغيره من أبي عبد الله الفراوي، وعاد إلى الشام، واستوطن دمشق، وبنى بها مدرسة لأصحاب أحمد بن حنبل. مولده سنة سبع وثمانين وأربعة، وتوفي في السنة السادسة عشر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين.

وحسان.

20 - محمد بن علي ابن عبد الله بن أحمد بن صالح بن سليمان بن ودعان.

أبو نفس، من أهل الموصل، وكان يتولى القضاء بها. قدم بغداد مرارا. قال السلف: ليس بثقة، قرأ بخط أبي الفضل محمد بن ناصر قال: رأيت القاضي ابن ودعان لما دخل بغداد وحدث بها ولم أسمع منه شيئاً.

كان معه بالكذب، وكتابه في الأربعين سرقه من زيد بن رفاعة، وحذف منه الختبة، وركب على كل حديث منه رجلاً، أرجلين إلى الشيخ زيد بن رفاعة، وزيد بن رفاعة وصبه أيضاً، كان كذاباً وآلف بين كتات قد قاها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى كتات،

(1) التصحيح من الواقف الصدقي 4/141 من ترجمته، ووقع في الأصل: ردعان - ع.
(2) وقال الذهبي: وكتابه في الأربعين سرقه من عمه أبي الفتح، وقيل سرقه من زيد بن رفاعة - راجع ميزان الاعتدال 2/202 - وقال الصدقي: ورواى الآربعين الودعانية الموضوعة إلى سرقها عمه أبو الفتح ابن ودعان من الكذاب.

زيد بن رفاعة - راجع الواقف 4/141 - ع.

37
من كلام القبان والحكاء وغيرهم، وطول الأحاديث. مولده سنة
الثنتين وأربعينية في شعبان بالموصل، وتوفي في محرم سنة أربع
وتسعين وأربعينية.

21 - محمد بن علي بن محمد ابن العربي، أبو عبد الله الطائي، من أهل
الأندلس، ولد بمرسية ونشأ بها ودخل بلاد الشرق، وبلاد الشام ودخل
بلاد الروم، وصنف كتب في علم التصوف، وفي أخبار المشايخ. وكان
ورعا زاهداً. أشدني أبو عبد الله محمد بن العربي لنفسه بدمشق:
"يا حياً، ما بين علم وشهوة، ليصر ما بين ضنين من وصل
ومن لم يكن يستنشق الرحم لم يكن يرى الفضل للسك小時 على الزبل
10. مولده في الاثنين سابع عشر رمضان سنة ستين، وخماسية بمرسية، وتوفي
ليلة الجمعة الثانية، والعشرين من شهر ربيع الآخر، سنة تمرت، وثلاثين
وسناتة بدمشق، ودفن بقاصيون.

22 - محمد بن علي بن ميمون بن محمد، أبو الفاتح النسري، المعروف بأبي

(1) له ترجمة عديدة منها في نفح الطبيب، و/ و/ فوات الوفيات، و/ 208.
(2) وقع في الأصل، القسم، وانصباب ما أثبتنه، يؤيد ما في المراجع - ع.
(3) في الواقف، اللحائر - ع.
(4) في الواقف، الثامن - ع.
(5) جبل مشرف على دمشق.
(6) ترجم له في الواقف بالوفيات، 4/ 2775، و/ ببام表决 5/ 1444، لأنه كان جيد القراءة، انظر
من أهل الكوفة. كان من حفاظ الحديث. سمع بالكوفة أبا عبد الله محمد بن علي بن الحسن الطليع و أبا الحسن محمد بن إسحاق بن فلودة و أبا المغني دارم. ثم قدم بغداد سمع بها أبا الحسن أحمد بن محمد ابن كمال و أبا نصر أحمد بن عبد الله الثاني و أبا الفتح أحمد بن علي ابن محمد الإدائي و أبا الحسين أحمد بن محمد بن قرجل و أبا محمد الحسن بن عبد الحسن ابن عبد الواحد بن سهل الدبيج و أبا عبد الله الحسين بن محمد ابن طاهر و أبا إسحاق إبراهيم بن سعيد بن أحمد الفركسي و أبا محمد الجوهرى و القاضي أبا الطيب طاهر الطبري و آخرين. كتب بهجته كثيرا لنفسه وتوريق الناس. وجمع مجموعات حسان في فنون و رواها. قرأ بخط أبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ السلاي و أبا أحمد عنه أبو محمد بن الأخضر.
 قال: وفي هذا الشهربنى شعبان من سنة عشر و خمسة مات الشيخ العدل أبو العابد محمد بن علي ابن النوري الكوفي المقرئ المحدث بحلة بي مزيد. وكان قد خرج من بغداد مرضا لبزى إلى الكوفة. فأتى يوم السبت السادس عشر من شعبان، و حل إلى الكوفة. و دفن هناك. وكان شيخا ثقة مأمونا فيها للحديث، عارفا بالحديث كثير تلاوة القرآن بالليل. وكان مولده على ما أخبرنا بذلك في شوال سنة أربع و عشرين.

١) كذا، وفي تذكرة الحفاظ: فدوية - ع.
(٢) راجع العبر: ٢٢٠٠.
(٣) في معجم المؤلفين: ٢٦٦ و أقرأ وصفهم وتوفي بغداد في شعبان.
(٤) حلّة بين مزيّدة مدينة كبرى بين الكوفة و بغداد - معجم البلدان، ٢٢٧.
لا بن الدمعي

المستفاد

و أربعان، فرحه [الله-] فرأينا مثله في وقته.

23 - محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد بن أبي عيسى المدني،
أبو موسى بن أبي بكر الحافظ، من مدينة أصحابان، أحد الأئمة الحافظ
المشهورين، انتشر عليه في الأفق. سمع منه أقرانه، وكثير عنه الحفاظ.

و اجتمع له ما لم يجتمع لغيره. قرأ القرآن في صيام بالروايات، وتقه
على مذهب الشافعي على أبي عبد الله الحسن بن العباس الرستمی، وقرأ
النحو واللغة حتى مهر فيها، وأسمه ودانه في صيام من أبي سعد محمد
ابن علي بن محمد الكتیب، وأبي علي بن أحمد الحداد، وأبي القاسم عامر
بن محمد البرجی، وأبي منصور محمد بن عبد الله بن مندوبه. وطلب
10 هو بنفسه وقرأ على المشاريخ، وكتب الكثير، ورحل إلى بغداد.
ودخلها في شوال سنة أربع وعشرين وخمسة. وحج وعاد، فأقام بها.
فسمع من أبي القاسم بن الحضير، وأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري
وأبي العز بن كاشش. ومن جملة مصنفاته كتاب تتمة معرفة الصحابة،
وكتاب تتمة الغربين، وكتاب الأخبار الطوالات، وكتاب اللطائف

(1) ليست النزيادة
(2) لما ترجمة كتمة في زكوة الحفاظ 12. ووفيات الأعيان 1/14.
(3) والوفيات 11/243 - 247.
(4) تارخ إلى البرج من قرى أصحابان - ذكره ياقوت في معجم البلدان.
(5) من زكوة الحفاظ، وفي الأصل: منزل خطا - ع.
(6) الذي ذكره به على أبي نعيم يدل على برجه - راجع الأعلام للزكراي - ع.
(7) غريب القرآن و الحديث للهروي في مجلد وصفاء الله في المعجم.
(8) المؤلف - ع.
(9) في مجلد - ع.
لاين الدمياطي

المستفاد


24 - محمد بن طاهر بن أحمد بن علي الشيباني، أبو الفضل بن أبي بكر، من أهل بيت المقدس، يعرف ابن القيس، رحل في طلب الحديث إلى الاقطار، وصنف كثيراً، وكان حافظاً متقدماً من حسن التصنيف. سمى بيت المقدس أبا الفتح نصر بن إبراهيم التلميزي، ومصر أبا إسماعيل أبا سعيد الحبال، ودمشق أبا القاسم علي بن محمد.

(1) في معجم المؤلفين: اقتفت من دابة في المعارف في علوم الحافظ، والأعراف.

(2) وزيد في معجم المؤلفين: عوازل التابعين، وقياس العمر في أصناف المواضيع.

(3) وأيضًا: عبد بن طاهر بن علي بن أحمد الحافظ - رجاء وفوات الأعيان.

(4) من الواف بالوفيات، وفي الأصل: الجمال - غ.
المقصود، وعمه أبا القاسم سعيد بن علي الزنجاني، ودخل بغداد، وسمع بها
أبا الحسين أحمد بن النقوس و أبا محمد عبد الله الصريفي، وسمع بأصبهان
أبا عمرو عبد الوهاب بن منه و أبا مسعود سليمان الحافظ، وبجراح
أبا القاسم إسماعيل بن مسده و برهاء أبا إسماعيل عبد الله الأنصاري
و خلقا كثيرا، وحدث باليسير لأنه لم يعبر، وروى عنه الحافظ.
قرأ على أبا طالب بن أبي الفرج الناجر عن أبي زرعة طاهر بن محمد
المقدسي قال: أشهد و الذي محمد بن طاهر لنفسه:
أمضى المذول يلوم في حرم فاجته و النار حشو قوادي
باذل لويت محترق الحشام لعرف: كيف قتلت الأكباب
10 صاحبهم و غاب عن عينى الكرى، و كنا كما كنا عالي مبعاد
أخبرني لأمع بن أحمد في كتابه أن يحيى بن عبد الوهاب بن منه أخبره
قال: محمد بن طاهر المقدسي أحد الحفاظ، حسن الاعتقاد، و جميل
الطريقة، كان صدوقا، عالما بالصحيح و السليم، كثير التصانيف، لازما
الأمر، قرأ على المرتضى بن حاتم بمصر عن أبي طاهر السلفي قال:
(1) ليست ازكادة في الأصل، و هو أبى الحسين بن النقوس أحمد بن محمد
البديلابي البارز، المنوف سنة 589ه - الغرب 1193.
(2) منها: تاريخ أهل الشام و نورية الأمة منهم و الأعلام - جلدانت
ومجمع البلدان - جزءان، و مذكرة الموضوعات، و الآنساب المفهومة في الخط
الثنائية في النقط و الضغط، و الجم بين كتابين الكلاسيدي، و الأصلي في
رجال الصحيح، و أطراف الفتاوى و الأقوال - في الحديث، و أطراف
الكتب السنية، و إيضاح الأشكال فين أعينهم عين من النساء و الرجال - راجع
الأعلام للزرقاء 7/4، وصفة النصوص - ع
س عت 32
المستفاد

سمعت الحافظ أبا الفضل محمد بن طاهر المقدسي يقول: كنت صحيح البخاري ومسلم وأبي داود سبع مرات بالوراقة، وكتب سن ابن ماجه عشر مرات بالوراقة سوى التفاريق بالرايا. قال الحافظ أبا الفضل بن ناصر: محمد بن طاهر من لا يتحج ب، صنف كتابي في أحوال النظر إلى المراد، وآورد فيه حكاية عن ابن مين: أتت جارية مليحة، صلى الله عليها، فقيل له: تصل عليها؟ فقال: صلى الله عليها وعلى كل مليح، ثم قال: كان يذهب مذهب الاحبة، مولده في شوال من سنة ثمان واربعين وأربعة، بيت المقدس قرأته في كتاب أبي الفضائل عبد الله بن أبي بكر بن الخليفة بخطه. توفي الحافظ محمد بن طاهر المقدسي يغداد في الجانب الغربي برباط البسطات المحيط به. يوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسون، ودفن في المقبرة وراء الرباط، وله حجات كثيرة على قدمه ذاهباً وجائياً، راحلاً وقافلاً. وكان له معرفة بفصول التصوف وأنواعه مثفنا فيه، ظريفاً مطوعاً، وله تصنيف حسبة مفيدة في علم الحديث.

٢٥ - محمد بن عمر بن يوسف بن محمد الأرموي٢؛ أبو الفضل الفقيه الشافعي. بكره أبوه وأسمه من القاضي أبي الحيدر محمد بن علي بن المهند٢ا

(١) كما لم تجد له ذكرى في المراجع -ع.
(٢) زيد من وفيات الأعيان -ع.
(٣) نسبة إلى أرمية -ع.
(٤) ترجم له في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٤/٢ ووالناف بالوفيات ٠٩٨٠/٤٤٥٠.
لاين السياطي

المستفاد

بالله و أبى الغانم عبد الصمد بن علي بن المامون ر. أ. جعفر محمد بن...

المسلمة و أبى بكر أحمد بن علي بن ثابت. أخبرنا شهاب الحاتم ببراه

قال: أنبا أبو سعيد بن السمعان قال: محمد بن عمر يوسيف الأرموي

أبو الفضل من أهل ارمية، كان فاضي دير العاقول، وهو إمام متدين.

5 تقرأ صدوق صالح، حسن الكلام في المسائل، كثير التلاوة للقرآن،

سألته عن مولده، فقال: في سنة تسع و خمسين وأربعة. وذكر

عن ابن السمعان أن مولد الأرموي في صفر سنة تسع و خمسين.

و توفي رابع رجب سنة سبع و أربعين و خمسين. ودفن باب أيزا

 مقابل الناجية.

10 - محمد بن قتيبة بن عبد الله بن قتيبة بني حسان بن يصل.

أبو عبد الله بن أبي نصر الحيدر، سمع بالأندلس أبا القاسم أصبه بن راشد

ابن أصبه الصهري وأبى محمد عبد الله بن عثمان القرشي وأبا العباس

أحمد بن عمر بن أنس الصدري وأبى عمر يوسيف النمري وأبى محمد على

ابن حزو الظاهر، ولازمه حتى قرأ عليه مصنفاته وأكثر عنهم، وكان

على مذهبه. إلا أنه لم يكن يتذكر بذلك. ثم رحل إلى بلاد الشرق،

(و) من وفيات الأعيان 3/141، وفي الأصل: يدغ - ع.

(2) ويصل - بفتح الياء من تحتها، وكسر الصاد المهملة و بعدها لام -

راجح الوفيات - ع.

(3) ترجم له في وفيات الأعيان 3/204، ومعجم الأدباء 323، والوفيات

بالوفيات 4/318 - 323.
لاين الدبياتي

المستفاد

فسمع بمصر أبا القاسم عبد العزيز بن الحسن الضراب وأبا زكريا
عبد الرحمين بن أحمد بن نصر البخاري؛ ودبمات أبا القاسم عبد الير بن
عبد الوهاب بن برد الديبالي؛ ودمشق أبا محمد عبد العزيز بن أحمد
الكذاكي وأبا سكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب- وكتب أكثر مصنفاته
 عنه؛ و بمكة أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني. ودخل بغداد فسمع بها
المقاضي أبا الحسين محمد بن علي بن المهدي بالله وأبا جعفر محمد بن أحمد
ابن المصلحة. وانحر إلى واسط وأقام بها مدة، وسمع بها من المقاضي
أبي تمام علي بن محمد بن الحسن. ثم إنها عاد إلى بغداد واستوطنها، وكتب
بها الكثير عن أصحاب أبي علي بن شاذان وغيره، وصنف كثيرا في
الحديث وغيره. روى عنه أبو بكر الخطيب وابن ماكولا. و من
مصنفاته: تجريد الصحيحين للبخاري ومسلم ومجمع بينهما. و هب تاريخ
الأندلس، وكتاب تسهيل السبيل إلى علم الترسل; و مولده قبل العشرين
وربعه. و توفي في ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة سنة 238
ومناين وأربعاته، و دفن من الغد بمجرب باب أرزي بالقرب من قبر
(1) في الرؤف: وله: جمع بين الصحيحين، تاريخ الأندلس، جمل تاريخ الإسلام,
الذهب المسبوك في وعظ الملوك، كتاب ترسل خواطر الأصدقاء ماجا من
الآثار في حفظ القرآن، ذم اللمعة، كتاب الأماني النادقة، كتاب أدب
الأصدقاء، كتاب توبة المشتاق في ذكر صوفية العراق، كتاب المؤلف والمؤلف,
كتاب وفيات الشيوخ، و ديوان شعره. - ع.

(2) في الأسق: برز - خطا - ع.

35
الشيخ أبي إشحاق الشيرازي، وصلى عليه الفقه أبو بكر الشافعي، في جامع القصر، ثم نقل بعد ذلك في صفر سنة إحدى وتسعة وأربعونـة إلى مقبرة باب حرب، ودفن عند قبر بشر الحافي.

۰۲۷ - محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن الحل، أبو الحسن بن أبي البقاء. الفقيه الشافعي، أحد الأئمة من أصحاب الشافعي، درس المذهب والخلاف والأصول على أبي بكر الشافعي، وكان إماما كبيرا في معرفة المذهب، ونقل نحو صلوك الشافعي. وكان من الورع والزهد والتفشيف في غاية. وكان يصلي إماما بالإمام المتقني لأمر الله، وصنف كتاب "الوجه في شرح التنبيه" في مجلدين. وسار الحديث من آل الخطاب نصر بن أحمد بن البطر، وأبي عبد الله الحسين بن أحمد ابن محمد بن طلحة المالك، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن العيسى.

مولده يوم الأربعاء عاشر ربيع الآخر سنة خمس وسبعين وأربعين، وتوفي في يوم الأربعاء خامس عشر المحرم سنة أربعين وخمسين وخمسين، ودفن بالوردية. وله شعر لا يأس به، رحمه الله تعالى و إياه.

(1) تقدمت ترجمته ص ۳ - ع ۰.
(2) تقدمت ترجمته ص ۳ و راجع أيضا وفيات الأعيان ۴/۳۶۸- ۳۶۸- ۳۶۹ ج ولوفيات السبكي/۴ و شهدات الذهب/۴/۱۹۴ و الملفوم/۱۰/۱۷۹ و الوافية بالوفيات ۴/۱۸۱.
(3) في الوافية ۴/۱۸۱: صنف شرح التنبيه - اسماء: توجيه التنبيه و هو أول شرح
وضع التنبيه، و كتاب في أصول الفقه - و راجع الأعلام للزركي/۷۶۵- ع.
(4) راجع العبر/۳۴۰ - ع.
(5) محمد (۹)
المستفاد

28 - محمد بن محمد بن عبد القادر بن القاسم بن المظفر أحمد بن العمار بن الأفريقي، أبو حامد بن أبي الفضل. وقد تقدم ذكر والده، ورد
بغداد في صباه، كان عالما فاضلا متضلا من علم الأدب، وله المظفر المليح، وكان موصوفا بالبذل والعطاء والجدود وال сахابة والتحبaways.

ومن شعره في ساق أسود:

و أسود معسول الشهاد نعم السماكت مثل المسكونون في اللون والبشر، فبات ينفق الشمس تطلع من دجى إذا ضم يحسدها، تغريب في غفر.

وله أيضا:

لا تحسوا أيّ امتنت من البكاء عند الوداع تجلا، وتضايحا
لكنني زودت عيني نظرت في الدموع يمنع لحظها أن تبترا،
إن كان ما فاضت فقد أزرتها صلة السهاد وسمتها هجر الكرُ.

مولده في سنة سبع عشرة وخميسات، وتوفى بالموصل في ثمان عشر
جمادى الأولى سنة ست وثمانين وخميسات - رحمه الله تعالى.

29 - محمد بن محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد بن أبي عبد الله. من
أهل طوس، إمام الفقهاء على الإطلاق، ورقباء الأمة بالاتفاق، ومجتهد.

(1) له ترجمة في الوافي 370، والشترات 4/87، والعبر 4/209 - ع.

(2) لم تجد ترجمته في سابق، ولم أجد تزامن ذكر ترجمته في ذيله - ع.

(3) في الأصل مشوهًا كذا - ع.

(4) وعلى الهامش: الإمام الغزالي- ترجمه في وقت الأميان 3/450 - ع.

37
المستفاد

زمانه وعين وقته وأوائه. ومن شاع ذكره في البلاد وآشته فضله بين العباد؛ قرأ في صباه طرفًا من الفقه يلده على أحمد الأدكاني.

تم سافر إلى جرجان إلى أبي نصر الإسماعيلي، وعلق عليه التعليق، وعاد إلى نيسابور فلازم الإمام أبا المعلم الجويني. وجد واجتهد حتى برغ في المذهب والاصول والخلف والمنطق، وقرأ الحكمة والفلسفة.

وفهم كلام أرباب هذا العلم، وتصدى للرد عليهم و إبطال ما أدعوه، وصنف في كل فن من هذه العلوم كتابه. أحسن تأليفها وأجاد ترتيبها وترصيفها. توقي في يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين، وقبل وظهور الطباران قصة طوس.

۱۳۰۰ - محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر، أبو الفضل السلمي. كان والده من أولاد الترك، وقد رأيت يخطه في كتاب أشهد عليه.

(۴) من الواف، وفي الأصل: الدادكاني - خطأ - ع.

(۵) وقال الصوفي في الوافي: ومن مصفاتي البسيط، والوسيط وهو عدم النظر في حاجة من حسن ترتيبه وعلى الصحة الآلهة في إلغاء الدروس، والوجيز، والخلاصة.

هذه الأربعة في الفقه، ومن مصفاته: المستضيء في أصول الفقه، والمنصور، والباب، والبداية المبتدأ، وكمية الاستعامة، والمأخوذ، والتحقيق. وجوهر القرآن، والقابل القصوى، وفضائل الإباحة، وثور الدور، والمتذكر في علم الحديث، ومعرفة العلم، والمستور عليه في أهله، وشرح الأسماء الحسنى، ومشكاة الأنوار، والمنقذ من انضلال، والقسطة المستقيم، وحقيقة القوانين.

(۶) ترجمه في وفيات الأعيان ۶۰۰۴.
فهي المعلمين محمود بن أبي منصور الناصر استوري - و يعرف بمحمد بن تكسيم - ويعرف على - المضافى التركى الحرك، ولم يكتب لهم هذا النصب في سماع فظ، توفي والده وهو صغير فكفله جده لأمه أبو حكيم الخرى الفرضي، وأمه في عباءة تينا من الحديث يسيراً، واشتهي بحفظ القرآن ولفقه على مذهب الشافعي، ثم إنه صحب أبا 5 زكرياء التبريزى وقرأ عليه الأدب، وجد في طلب الحديث، وصحب أبا منصور بن الجواليق في قراءة الأدب وسماع الحديث. ثم إنه خالط الحنابلة ومال إليهم، واتتقى عن مذهب الشافعي إلى مذهب ابن حنبل، وكان إمااما حافظاً صحيح النقل وضبط، سمع أبا القاسم على بن أحمد ابن البسيرة وأبا طاهر محمد بن أبي الصقر الأنباري و أبا عبدالله مالك البانيسي وأبا محمد رزق الله النعمي وأبا الفواس طراد الزياني وأبا الخطاب نصر بن البطر و أبا محمد جعفر بن أحمد السنعري. وكانت له إجازات قيمة كان التقول والصريفيِّ إن ما كولا، وهو غريب من الغربياء، أخذها له ابن ما كولا في رحيله إلى البلاد. أخبرنا شهاب بن محمود المزكي براءة قال لنا أبو سعد السمعاني قال: محمد بن ناصر السلامي 15 أبو الفضل سكن درب الشاكرية. حافظ ثقة دين خير متفن مثبت، له حظ كامل من اللغة ومعرفة تامة بالمتون والإسناد، كثير الصلاة.

(1) كذا مشوه في الأصل.

(2) م من الواصف 6/60، وفي الأصل: فكفاها - كذا - ع.

(3) فهي المشهورة: نس ما قبل الله ما يستحقه - كذا - وموضع النقطة مشوه.
لاين الدمياطي

المستفاد

 دائم التلاوة للقرآن، مواطنا على صلاة الصبح، غير أنه يجب أن يقع في أعراب (الناس - ١) ويتكلم في حقهم. كان يطالع هذا الكتاب ويحقق على حوائجه بخطه ما يقع له من مثلهم. سمعت جماعة من شيوخ يذكرون أن ابن ناصر وابن الجواليق كانا يقرأان الأدب على التبريزي وهمان الحديث على المشايخ، فكان الناس يقولون: يخرج ابن ناصر لغوى بغداد وابن الجواليق محدثها، فانعكس الأمر، فصار ابن ناصر محدث بغداد وابن الجواليق لغويه. مولده في ليلة الخميس الخامس عشر من شعبان سنة سبع وتستين وأربعة، وتوفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شعبان سنة خمسين وخمسة، ودفن من باب حرب.

١٠ - رحمه الله تعالى.

آخر الجزء الأول من المستفاد.

١) زيد من هامش الأصل - ع.
الجزء الثاني

من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد

اقتله كانه أحمد بن أبيك بن عبد الله الحساني عرف بابن الدمياطي لنفسه ثم لمن شاه الله من بعده عفاح الله عنه

رب يسر وأعن

---------

31- إبراهيم بن أدم بن منصور بن زيد بن جابر بن شبلة بن سعد بن حلال بن غزية بن أسماء بن ربيعة بن ضياء بن سعيل بن نجم، أبو إسحاق الزاهد، من أهل بلخ، دخل بغداد بجنازة، وسكن الناحية إلى حين وفاته. وقد طلب العلم والحديث ثم استقل بالزهد. وحدث عن أبى أدم وعن محمد بن زياد صاحب أبي هريرة، والاعش وعبيد بن أهلان، و أصحابه من المعتمر، وحبيب بن سعيد وسفيان الثوري وهمام ابن حسان، والوزاعي، روى عنه بقية بن الوليد وسفيان الثوري وشقيق البلخى، وسهل بن هاشم. قال النجاشي : أبو إسحاق إبراهيم بن أدم

(1) ترجم له الصفي في الوقائع 818 / 3 م - وله ترجمة متممة أيضاً في تهذيب ابن عساكر 1792 / 1.2.14 - ع...

41
لاين الدمياطي

المستفيد


32. - إبراهيم بن عيسى بن يوسف بن عبد الله الفيروزابادي

(1) ريد من هامش الأصل - ع.

(2) في تهذيب ابن عساكر - 1/45 - فلما أحس بموت قال أوتر أو توبي وقبض على توبة قبضه الله رحمة والقوة في يده، قالوا فدفناه في بعض الجبال.

(3) راجع لمزيد التحقيق معجم البلدان - 178 - ع.

(4) كانت هذه الترجمة في - 1/47 - من الأصل بعد ترجمة أحمد بن إسحاق الآتية، أخذناها إلى هنا حسب الترتيب الهجائي له ترجمة مختصرة في الطبقات السبكي - 88 - 111، وراجع أيضاً وفايت الأعيان - 9 - و العبر - 283 - و طبقات الشافعية لاين قاضي شهبة رقم الترجمة 200 - ع.

الشیرازی ۴۲
المستفاد

الشيرازى 1، أبو إسحاق، الإمام أصحاب الشافعي، ومن انتشر فضله في البلاد، وفاز أهل زمانه بالعلم والر希د والسداد، وأقر بعلمه وورعه الموافق والمخالف والمماد والمخالف، وأجاز قصد السباق في جميع الفضائل وتميز بالدين ونزاوة على كل الرذائل، وكان حمي النفس، شديد التواضع، طلق الوجه، لطيفاً ظريفاً، كريم العشرة، سهل الأخلاق، كثير المحفوظ للحكايات والاشعار. ولد بفروزاباد بلدة بفارس، ونشأ بها، ودخل شيراز، وقرأ الفقه على أبي عبد الله الأنصاري، وقرأ على أبي القاسم الداركي، وقرأ الداركي على المروزي 2، وقرأ المروزي على ابن سيرجج، وقرأ ابن سيرجج على ابن الامامى، وقرأ ابن الامامى على المروزي، ورايع بن سليمان 3، وقرأ على الشافعي. ثم دخل بغداد سنة خمس عشرة، وأربعين، وقرأ على القاضي أبي الطيب الطبري، ولاسه حتى برع في العلم وصار من أطر أصدقائه، وامتدت إليه الأعين وقدم على أقرانه، وكان يدرس بمسجد باب المراتب إلى أن بنى له الوزير نظام الملك.

(1) ولهامش: الإمام الشيخ أبو إسحاق رضي الله عنه.
(2) هو عبد العزيز بن عبد الله، المتوفى سنة 360-العبر 2/400.
(3) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد، المتوفى 350-العبر 2/400.
(4) هو أبو العباس أحمد بن عمر، المتوفى سنة 370-العبر 2/370.
(5) هو أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشير، المتوفى سنة 488-العبر 3/488.
(6) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المرزى، المتوفى 364-العبر 4/364.
(7) المتوفى سنة 470-العبر 4/470.
لابن الدمياطي

المستقدم

أبو علي المدرسة على شاطق دجلة فاتقل إليها، ودرس بها بعد امتاع
شدید، ولم يزل يدرس بها إلى حين وفاته. سمع بغداد من أبي بكر
أحمد بن محمد بن غالب البقاني، و أبي على الحسن بن شاذان، وأبي الطيب
الطبري، روى عنه الخطيب الحافظ في بعض مصنفاته شيئا من شعره.

وكان عارفا بالادب، و من شعره:

لست ثوب الرجاواناس قد قدروا و قمت أشكو إلى مولاي ما أجد
وقلت يا عدنى في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعمد;
وقد مدنت يد الضر مشتمل. إليك يا خير من.. مدد إليه يد
فلا تزدها يارب خاتمى فبجر جودك يروى كل من برد

1. أشدنا شهاب الحادي برهة قال: أشدنا أبو سعد بن السمعان قال:
أشدنا أبو المظفر شبيب بن الحسين القاضي، أشدني أبو إسحاق - يهن
الشيرازي، لفسه:

جاهم البعيد وحسن ورده ومضى الشتاء وقبل برده
فاضرب على وجه الحبيب ووجنته وحسن خده

1) في طبقات السككي: ء، 2. بعد تتمن شديد - ع.
2) من طبقات السككي، وفي الأصل: البقائي - ع.
3) التصحيح من طبقات السككي: ء، وفي الأصل: عزقي - خطأ - ع.
4) زيد في الطبقات بعده، وما نحن: أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حلها سير ولا جلد - ع.
5) 0 في طبقات السككي: بالذل مبتهلا - ع.

قال (11) (44)
قال ابن السمعاني: قال لي شبيب: "هُم جاء بعد [أن يـ] أشدنا هذين البيتين بحدة: كنت جالسا عند الشيخ، فذكر بين يدي أن هذين البيتين أشدا عند القاضي في الدولة حاكم صور، بلدة عرس ساحل بحر الروم، فقال لطلبه: احضر ذلك الشأـن - يعني الشراب - فقد أتنا به الإمام أبو إسحاق، فكِب الإمام ودعا على نفسه، وقال لي: لينى لم أقل هذين البيتين فقط. ثم قال لي: كيف زردها من أخوات الناس؟ فقلت: يا سيدي، تيـن من أخوات الناس. وكان أبو إسحاق إذا بنى مدة لا يأكل شيئا ضماد إلى النصرية، في أهل بغداد وكان له فيها صديق بالقلي، فقال يئذ له: كيف لم يضرن برغي؟Cambodia balqala فزم صعد إليه، وكان قد فرغ من بيع الباقلا وفلق الباب، فقف أبو إسحاق وقرأ "تلك اذ كر، خامرة"، ورجع. كان القاضي أبو الطيب يزمن الشيخ أبو إسحاق حامة المسجد، للروم، وإشغاله بالعلم لعل له نهارة. وكان الشيخ أبو إسحاق يمشي في الطريق ومعه بعض أصحابه مصرى لما كلب، فقال ذلك الفقيه للكلب: اخسا! وجزه. فنهال الشيخ أبو إسحاق عن ذلك وقال:

(1) ليست الزيادة في الأصل.
(2) في الطبقات: يُزْهـي عـ.
(3) من طبقات الشافعية، وفي الأصل: يكتب مدعوم كذا.
(4) سورة 49 آية 12 - و راجع طبقات الشافعية لمزيد التفصيل. - ع.
لم طرده عن الطريق ؟ أما عرف أن الطريق بين و بينه مشتركت. قال: 
ابن الحاضبة: سميت الشيخ أبا إسحاق يقول: لو عرض هذا الكتاب
الذي صفت - وهو المهذب - على النبي صلى الله عليه وسلم [قال - 1
هذا هو، شريفى [الى - 3] أمرت بها أمى، قال الحافظ السلمى: سألت
أبا غالب شجاع بن فارس، الذهلى عن أبا إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازى،
فقال: إمام أصحاب الشافى والمقدم عليهم في وقته بغداد، كان فئة ورعا
صالحا عالما بمعرفة الخلاف علا لا يشارك فيه أحد، سميت منه شيئا من
حديثه ومصنفاته. مولده سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، وتوفي ليلة الأحد
10 و دفن يوم الأحد الحاجى والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وسبعين
و أربعين، وقيل: إن مولده سنة خمس وتسعين.
23 - أحمد بن إسحاق بن يوسف بن محمد بن العباس، أبو الخير
القرويين الراhib الرئيسي رئيس أصحاب الشافى. كان إماما في المذهب

(1) زيد من طبقات الشافى - ع .
(2) ليس في الطبقات - ع .
(3) من الطبقات - ع .
(4) كذلك من «غالب» إلى «فارس» - ترجم له أدياه رقم 98 .
(5) في معجم المؤلفين 606 / 98 ، من مؤلفاته: المهذب في الفقه، المنكت في الخلاف،
العلم وشرحو، التبصرة في أصول الفقه، المعونة في الجدل، طبقات الفقهاء - ع .
(6) التصحيح من العبر 4/270 والشذرات 4/290 وطبقات القراء 4/290،
و وقع في الأصل: قد خطأ - وكانت هذه الترجمة في 14/10 و 15/10 ألف 
و الخلاف

42
المستفاد

والخلف والتفسير والحديث، ورحل من بلدة قروين إلى نيسابور، فأقام بها عند الفقيه محمد بن محيي، وقرأ عليه ولازمه حتى برغ في العلم. دخل بغداد وعقد بها مجلس الوعظ وسارConfigurer وجهَ الدولة إليه مملكة، وكثير التخصص له، وكان يجلس بالنظامية ويعمج القصر ويحضر مجلسه الخلق الكبير والجم الغفير، ثم ولى التدريس بالمدرسة النظامية 5 في رجب / سنة تست وستين وخمسين، ودرس بها، وعقد مجلس الوعظ 10 في أوائل سنة ثمانين وخمسين، ثم إنه طلب العود إلى بلاده فأذن له في ذلك، فعاد إلى قروين واقام بها إلى حين وفاته. سمع بقروين أبا سعد Исмаيل، ونيسابور أبا عبد الله الفراوي و أبا القاسم زاهرا، و أبا بكر ووجيه، طاهر الصمالي، و نيسابور أبا الفتح: محمد بن عبد الباقى 15 ابن أحمد بن سليمان، و أمل بجامع القصر والنظامية عدة أمالي، وكان كثير العبادة، دائم الذكر، كثير الصلاة والصيام والتهجد والتقلل من الطعام، حتى ظهر ذلك على وجهه وغير لونه، وكان لا يفطر لسانه من التسبيح في جميع حركاته وسائر أحواله. مولده سنة اثنتي عشرة وخمسين في رمضان، سمع أبا المناقب: محمد بن أحمد بن القزويني يقول: 15 ولد والدتي في السابع والعشرين من رمضان سنة إحدى عشرة وخمسين.

= من الأصل قبل إبراهيم بن علي بن يوسف، كما نهبنا على ذلك - ع.

(1) راجع ترجحه في طبقات القراء 1888 - ع.

(2) التصحيح من البخاري 1311 من ترجحه وطبقات الشافعية 4 / 360، وفي الأصل: مهدا إلى كذا - ع.
المستفاد

بقرين، وتوفي بها في يوم الجمعة الحادي والعشرين من المحرم سنة تسع

رقم: 16

٤٤ - أحمد بن شبيب بن علي بن سنان بن بحر، أبو عبد الرحمن

الناسيري الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، صنف السن، وغيرها من

الأدب، ولله الرحلة الواقعة، قدم بغداد، وكتب بها عن جماعة من الشيوخ،

ودخل الشام ومصر وأقام هناك إلى حين وفاته، وحدث عن فتى

ابن سعيد، وإسحاق بن راهوي، وإسحاق بن شاهين، وإبراهيم بن سعيد

المجاهي، وأحمد بن بكار بن أبي ميمونة، وأحمد بن جعفر بن عبد الله

أحمد بن عبد الله بن الحكم، ونافذ بن السرى، وعيسى بن حاذم زغبة،

وأحمد بن عيسى القشيري، وأحمد بن عبد الواحد بن عبود، روى عنه

ابنه عبد الكريم، أبو بشير الدواني. قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع

الحافظ: حدثتني على بن عمر الحافظ أنه لما امتحن دمشق: اعنى النساقي

(1) ترجم له في وفيات الأعيان ١٠٢٠، نسبة إلى نسأ، مدينة برجاسان وهو

أحمد بن علي شبيب،

(2) من تصفيفه: السن الكبري والصغرى، الخصائص في نفث على أبي طالب

وأصل البيت، كتاب الضعفاء، المروكي، مناسك الناس، وجمع مسنود

مالة بن أنس، ومسنود على أبي طالب، وراجع معجم المؤلفين ١٤٤٤، والعرب

١٩٣٣ - ع

(3) هو التاج، راجع المبرهنة ٤٥٢ - ع

(4) ترجمته في الوافي بالوفيات ٣٢٠ - ٣٢١، (١٢) قال

٤٨
قال: أحمل إلى مكة وأحمل بها، وهو مدفع بين الصفا والمرة، وكانت وفاته في شعبان سنة ثلاث وثمانين، قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف الصدفي: أحمد بن شيب بن علي ابن سنان بن بحج النسالي يكنى أبا عبد الرحمن قدم مصر قديماً، وكتب بها وكتب عنه، وكان إماماً في الحديث، ثقة ثبتاً حافظاً، وكان خروجه من مصر في ذي القعدة سنة الثالثة وثمانين، وتوافد فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثمانين، ذكر الحافظ أبو القاسم علي بن عساف أن أبا عبد الرحمن النسالي سُلٌّ عن مولده، فقال: يشبه أن يكون سنة خمس عشرة ومائتين.

35 - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران.

أبو نعيم الحافظ، سبط محمد بن يوسف البندق. الزاهد من أهل أصبهان، تاج المحدثين وأحد أعلام الدين، ونحى الله له في الرواية وحفظه الدراية، فكانت تسب الشراح والرجال، زعم بأصبهان أبا محمد عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، وأبا القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وأبا بكر محمد بن إسحاق بن أبو بكر وابن بكر

(1) في وفيات الأعيان، 70، أن جده مهران أسلم، إشارة إلى أنه أول من أسلم من أجداده.

(2) في مغني تراجم.

(3) وله ترجمة في الشذرات 303، والعبر 210/6 - ع.
محمد بن جعفر المفاضل، وأبا عمر محمد بن أحمد بن إبراهيم العسال، و أبا إسحاق إبراهيم بن محمد بن حزوة الحافظ، وأبا إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحناباب، وأبا أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، و بركة أبا بكر محمد بن الحسين الآخر، وأبا العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي، وأبا الفضل العباس بن أحمد الجرجاني، و بوساط أبا عبد الله محمد بن أحمد بن شعبان، وأبا بكر محمد بن حيش بن خلف الحطب، و بالبصرة أبا بكر محمد بن علي بن مسلم، و بالإهواز الفاضي، أبا بكر محمد بن إسحاق الأهوازي، أبا الحسن محمد بن أحمد بن إسحاق الدقيق، وأبا علي الحسين بن محمد بن أحمد بن يزيد الشافعي، و بالكرمة، أبا الحسن محمد بن الطاهر بن الحسين، بن محمد بن جعفر بن عبد الله، و أبا عبد الله محمد بن علي بن خلف بن مطر، و البجيران أبا أحمد محمد بن أحمد بن الفطريف، و نيسابور أبا عمرو محمد بن أحمد بن حماد، و الحاكم أبا أحمد محمد بن أحمد الحافظ، و خلقا كبيرا، وجمع مهجاً لشيوخه، و حدث بالكثير من مسموعة، و مصنفاته، و صفن؟، كثيروا، منها: حلية الأولياء، و المستخرج على الصحيحين، ذكر فيهما

(1) في طبقات الشافعية 3/8، و الأحرى 2/282. هو أبو أحمد العسال.

(2) قال السبكي في الطبقات: و من منصفيه: حلية الأولياء، وهو من أحسن الكتب كان الشيخ الإمام الوالد رحمه الله كثيرة فيها أولها، و كتبه كتاب نحو الصحفية، و كتاب أصحابه، و كتاب المستخرج على البخاري، و كتاب المستخرج على مسلم، و كتاب تزريم أصحابه، و كتاب صفة إبنا، و كتاب تفاضل الصحابة، و صنف شيخا كثيرا من الصحف الصغار. إلى أحاديث
لايبن الدبياط

المستفاد

أحاديث ساري فيها البخاري ومسلم، وأحاديث علا عليها فيها،
كأنها سماعا منه، أو ذكر فيها حديثا كأن البخاري ومسلم سماعه من
سعمه منه، أو بلغ في رئاسة علم الحديث ما ليلغه غيره. قرأت على
محمود بن الحداد عن أبي طاهر الحافظ، قال: سمتع السيد حمزة - يعني
ابن العباس العلوي الأصبغى بهمدان - يقول: كان أصحاب الحديث في
جلس أحمد بن الفضل البطرقاني يقولون: و أنا أسمع. يقي أبو نعيم
أربع عشرة سنة ولا نظير، لا يوجد شرقا، وغبوا على إسنادا، ولا أحفظ
منه. وكانوا يقولون: لما صنف كتاب حولية الأولى، حمل إلى نسائور
حالة حياته، فاشترى هناك بأربعة وتراشة دينار. قال الحافظ أبو بكر الخطيب:

١٠ وقد رأيت لأبي نعيم أشياء تتساهل فيها، منها أن يقول في الإجازة: أناًٰ من
غير أن بيّن و آله أعلم. قال عبد العزيز الخشبي: لم يسمع أبو نعيم مسنود
الحارث. تباهيه من أبي بكر بن خلاد، فحدث به كله. مولده في رجب
سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، وتوفي بكرة يوم الاثنين العشرين

(١) في الأصل: فهماً - كذا.

(٢) جاءت بدون نقطة نسبة إلى البطرقاني، ذكر في معجم البلدان،، ٣٢٤.

(٣) كذا، و في الطبقات، م/ ١٠: أخبرنا - و راجعنا لزبد التفصيل.

(٤) التصحيح من الطبقات للسفياني، فيه: لم يسمع أبو نعيم مسنود الحارث بن أبي
أوامه بن محمد بن عمرو بن بكر بن خلاد.

(٥) كذا في الطبقات، و في الأصول: الحرب.

(٦) كذا في الطبقات، و في الأصول: و توفي في صفر، وقيل يوم الاثنين
الحادي والعشرين من الجماد. -
من الحرم سنة ثلاثين وأربعين، ودفن وقت الظهر بمرداب
تحت قبر أبي القاسم السوداني، وصلى عليه محمد بن عبد الواحد
الفقيه. وحكي بعضهم أنه رأى في المنام قائلًا يقول له: من أحب أن
يستجاب دعوتاه فليضع عن قبر أبي ن وم سبحة محمد بن يوسف - رحمه

5 - الله تعالى.

6 - أحمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن
أحمد، بن عبد الواحد بن أحمد بن أحمد بن عثمان بن أبي الحسن
السلى. من أهل دمشق من بيت مشهور بالحديث والرواية. سمع الحديث
بدمشق من أبي طاهر الخشوعي، وسافر إلى مصر فسمع بها من أبي
10 - القاسم هبة الله التوحيدى وإسحاق بن صالح بن ياسين. وقدم علينا
بغداد طالب الحديث وهو شاب في سنة سبع وخمسين وخمسين،
وسمع معنا من جماعة من أصحاب أبي الحسن و أبي بكر بن عبد الباقى وعاد
إلى دمشق، ثم إنه سافر إلى أصبهان وأقام بها مدة في سنة عشان وسباية،
وحصل من الكتب والاجزاء عدة أعمال، وعاد بها إلى بلاده،
15 - ثم إنه أقام بحراة وسكن بعض قراها إلى حين وفاته، وحدث هناك
وكتب عنه. أنشدنا أبو الحسن أحمد بن أبي الحسن السلي من خفظة

(1) ذكر بسباية ابن الذهبي في مراة الزمان عن 1101 أنه توفي سنة 547 هـ
(2) ذكره الذهبي في الغزاب 901902، وفيه: إبراهيم أحمد بن عبد الواحد بن أبي
الحسن السلي في أحد روساء دمشق وعدوها - ع.
(3) التصحيح من الغزاب 9020 من ترجمته، وفي الأصل: الخسوعي - ع.
(4) في الأصل: الأجرا - ع.
52
لا بن المباني

المستفاد

يبداد قال: أشذذي أبو العباس أحمد بن ناصر قال: أشذذي محمد بن الحراني

لنفسه في غلام اسمه سهم وقد التحق:

قالوا التحبي السهم قلت حصن فانان لا تطبش قالمهم لا ينسف الرمايا إلا إذا كان فيه ريش مولده بدمشق في جمادى الآخرة سنة سبعين وخمسين، وتوفي في أحد الربعين من سنة خمس وعشرين وستمائة بالذهبانية من قرى حران، ودفن بها.

37 - أحمد بن علي بن بختيار بن عبد الله أبو القاسم الصوفي

كان والده أستاذ دار الخلافة، ونشأ أبو القاسم هذا من أبادبا فاضلاً، حسن الطرقية متدينا صالحا، له معرفة بالأدب، وهو مقيم يرقب والده.

ياب الجمعية. أشذذي أحمد بن علي بن بختيار لنفسه:

أعذتني في الحب هل غير ذلك قلني لاسياب الهوى غير تارك دعيني وأوصف فلتبعنا إذا تمت ميلا عن طريق المهاك أرى الحب أن أأتي النية مسفا، إذا ذهبت أن أأتي عندي المضاف، أيا ذلفة الوسع إن حال بيننا سبب تنضج ناحيات الرواتك.

(1) وقع في الأصل: البجراوي - خطأ - ع.
(2) أي ظهرت له حجة.
(3) له ذكر في محرر الزمان 8/ 50، ولوالده تزوج في ذيل تاريخ بغداد ص 444 (الخطي) وفاته سنة تمرين وخمسينات - ع.

53
فلست بِنات وقفة لم تزل بها دماء المأك ساخات المسافك
تربعت من دون الأراكان مهداء وغادرت عهد عهن تلك الأراكان
فَلَتٌ إلى الواشي وَكِنت غريمة إذا ماسع الواشي بما غير ذلك
ألم تعلَّم أن ألم بَعَلّج وأشقَّت آثارا حلت من جمالك
5 سألت أبا القاسم بن احتراب عن مولده، فقال: في أحد الربعين سنة خمس
وستين وخمساتة، وتوفي ليلة الخميس الثامن والعشرين من جمادي الآخرة
من سنة ستين وأربعين وستة، ودفن من الغد بِرياط والده
رحمة الله  

28- أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب، أبو بكر
17/10 الحافظ؟ إمام هذه الصنعة 3 و من انتهت إليه الرئاسة في الحفظ والإتقان
و القيام بعلوم الحديث. نشأ بغداد وقرأ القرآن بالروايات، وقرأ الفقه
على القاضي أبي الطيب الطبري، وعلق عليه شيئا من الخلاف، ثم إنه
اشتغل بساع الحديث من الشيوخ برغداد، ثم رحل إلى البصرة. سمع
سنن أبي داود من القاضي أبي عمر الهاشمي، و توجه إلى خراسان فسمع
15 فيها من أصحاب الإمام، ثم إنه خرج إلى الشام حاجا في سنة خمس

(1) كذا في الأصل.
(2) ترجم له في الوفيات 1/77 - 78 و معجم الأدباء 4/40 - 45 حيث ظهرت
ترجمته في الخاشية 49، فلا أعلم أهلدا ابن خلكان عن ابن النجار في الذيل.
(3) أرى التاريخ الذي ذيل عليه ابن النجار كما انتهوا الدمياطي هنا بالمستفاد.
(4) أربعين
لاين الدمياطي

وأرسين وأرعبانة، وسمع بدمشق وصور، وحج تلك السنة، وقرأ
صحب البخاري في خمسة أيام بمنكث على كرمة المروزية. ورجع إلى بغداد
وصار له قرب من الوزير أبي القاسم بن المسلمة، فلما وقعت فتنة الباسيرياء
بغداد في سنة خمسين وأرعبانة وقبض على الوزير، استمر الخطيب
وخرج إلى الشام، وكان يتردد ما بين صور ودمشق، ثم عاد إلى بغداد
في آخر عمره، سمع ببغداد أبي الحسن محمد بن أحمد بن رزقية وأبا الحسن
أحمد بن محمد بن الصلت وأبا عمر عبد الواحد بن عبد الله بن مهدى،
وبالبصرة الماضي أبا عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي،
وبنيسابور الماضي أبا بكر أحمد الحرش، وأصحابات، أبا نعم أحمد بن
عبد القادر الحافظ، وبارى أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن فضالة، وهمذان
أبا منصور محمد بن عيسى بن عبد الرزق البراز، ودمشق أبا الحسين
محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أبي نصر، وصور أبا الفرج عبد الوهاب
ابن الحسين بن الفوزان، وحلب أبا الفتح أحمد بن علي بن محمد النحاس.
ومن شعره:

الشمس تشبه والبدار يحكى
والدر يضحك والمرجان من فيه

(1) وفي المنظم قال: وما جهاد نوبة الباسيراء، استمر الخطيب، وخرج
من بغداد إلى الشام وآقام بدمشق ثم خرج إلى صور ثم إلى طرابلس وإلى حلب،
ثم عاد إلى بغداد في سنة انتين وستين فأقام بها سنة، ثم مات، راجع
معجم الأدباء.
وعمن سرى وظلام الليل متمكر
فوجه عن ضياء البدر يغتني
زنفه وبيت الناس باقيه
فالمظلم رجز عن تعدد ثابته
والموم يقصر عن فوقه محليه
يدعو القلوب فتأتيه مساحعة
مطعمة الأمر منه ليس تعصيه
فأظهر رؤيا يوما أفوز بها
فسألته زوجته ببسمة تتألق
ووقت لي دون ما تبيه وتطلبه
تناول الفلك الأعلى وما فيه
أضحت يعلم أن من عجبه
وأن يكون فواد في يديه ليكي
ويبهبه بالهوى منه ويجيبه
وولد:

10 لو قيل لي ما تمنى قلت في مجل
فأنا صدقا أمنا غير خوان
إذا فعلت جيلا ظل يشكرني
وإن أسأست تلقاني بكفرات
ويستر العيب في سر وححال رضي
ويحفظ الغيب في سر وإعلان
وأين في هذا الحلق عز مطلب
فليس يوجد ما كسر الجديدان

(1) التصحيح من معجم الأدباء ص 89، ووقع في الأصل: مترك ع.
(2) من المعجم، وفي الأصل: تفنيع.
(3) في المعجم: روي بالمهمة.
(4) في الأصل رفظه: فامين.
(5) في المعجم: النصفي.
(6) في المعجم: نافخني و أظهرا.
(7) في المعجم: أصححت.

مولده (14)
المستفاد

مولده في يوم الخميس لست بقين من حمادي الآخرة سنة امتنين و تسعين
و ثلاثمائة، قال: فأول ما سمعت الحديث، وقد بلغت إحدى عشرة سنة
في الحرم ثلاث وأربعين، وقال الأمير أبو نصر على بن هبة الله
ابن علي بن ماكولا الحافظ: وبعد فات أبا بكر أحمد بن علي بن
ثابت الخطيب البحداد كان أحد الإعيان من شاهدنا معرفة وإتقانه
و حفظا و ضبطا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، و تفهماً في عهله
و أسانيده، وخبرته، روايته و نقله، و علما بصيجه و غريه و فرده و منكره
و سقيمه و مطروحة، ولم يكن للبغداديين بعد أبي الحسن على بن عمر
الدارقطني من يجري جراح، ولا قام بعده مهماً، بهذا الشأن سواء
فقد استنفدنا كثيراً من هذا البسير الذي يصدح به وعنبه، وتعلينا
شطر من هذا القليل الذي نعرفه بثنيه ومهبه، فحرة الله تعالى عن الخير
و لقاه الحسن، وجميع شايخنا وأئمنا وجميع المسلمين. حضر أبو بكر
الخطيب دار الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، فرد الشيش حديثاً من
رواية بحر بن كثير السفالحي. قال للخطيب: ما تقول فيه؟ فقال الخطيب:
إن أذنت لي ذكرت حاله، فأنشد الشيخ أبو إسحاق ظهره من الحافظ

(1) في المراجع: آخر - ع.
(2) في تهذيب ابن عساكر: تفتنا، وكذا في طبقات الشافعية - ع.
(3) من تهذيب ابن عساكر، و في الأصل: خبره - ع.
(4) كذا في الأصل، و في تهذيب ابن عساكر: منهم.
(5) من المراجع، و في الأصل: كنزة.

57
لاين الدمياطى

المستفاد

وقد مثل ما يقدع التلذذ بين بيد الأستاذ يستمع كلام الخطيب، وشرع الخطيب في شرح أحواله يقول: قال فيه فلان كذا، وقال فلان كذا، وشرح أحواله شرحًا حسنًا، وما ذكر فيه إلا ما من الجرح والتعديل إلى أن فرغ منه، فأتي الشيخ أبو إسحاق عليه ثناء حسنًا، وقال: هو دار قطع

5 عهدة، لما رجع أبو بكر الخطيب من الشام كاد له رؤى من الشياب والعين، وما كان له عقب. فكتب إلى القائم بأمر الله: إننا ملتزمون مالي ليثبت المال فأذن لي حتى أفرق مالى على من شئت! فأذن له الخليفة في ذلك، ففرق على أصحاب الحديث، ذكر بعض مصنفاته: "تاريخ بغداد"، مائه وستة أجزاء، "المؤلف والمختلف" أربعة وعشرون جزء، "المتفق و المقرق"، "آداب السامع"، "الكافية"، "رائع الارية في المقول"، "الإسمراء والأساس"، "كتاب الفقه والمفتقة"، "السابق واللاحق"، "المكمل في بيان المهم"، "تميز المزيود" في متصل الأسانيد، "الثنين...

(1) قال ياقوت في المعجم: ولا يسيرة وخصوص مصنفًا بعيدة للعلم، في الأعلام للزرقاني، 196 وليوسيف العشيري الدمشقي كتاب "الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد وشعره"، أورد فيه أسماء 97 كتابًا من مصنفاته، ع.

(2) زيد في المعجم: كتاب شرف أصحاب الحديث، ع.

(3) زيد في المعجم: في معرفة علم الرواية، ع.

(4) في المعجم: القلوب، ع.

(5) في المعجم: الألقاب، ع.

(6) من المعجم، في الأصل: تخبر المرید، خطأ. ع.

لاسامه

58
لاسماء المطلسين، "سيحو أصحاب الحديث"، "من واقعة كلمته اسم أبيه"،
"تلقيد العلم"، "كتاب البخلاء"، "كتاب الطفليين"، "كتاب الفتوت"،
"فصل العلم"، "الجسر للجمعة"، "المجر بالتسمية"، "منهج"، سائل الصواب
في من القسمية أية في ف части الكتاب"، "من حديث ونحى"، "صلاة
التسيح"، "اقطاء العلم" "المعلم". أصدرني جعفر بن علي الهمداني في 5
الإسكندرية قال: أصدرني أبو طاهر السليفي الحافظ لنفسه في مصنفات الخطيب:

تصنيف ابن ثابت الخطيب ألد من الصبا الغضب  الرطيب
تراها إذ رواها من حواها، رياضا للشفاق الليب
وأخدم حسن صين من جو نحن من بقل الحافظ القطن الأرب
فأمة راحة ونجم عيش يوازي كثرة بل أي طيب
قال الحافظ أبو بكر الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه

(2) من المعجم، وفي الأصل: نهج - ع.
(3) ليس في المعجم.
(4) من المعجم، وفي الأصل: للعلم - في تذكرة: اقناع العلم - جزء - ع.
(6) التصحيح من المراجع، وفي الأصل: للذهب مصنف - ع.
(7) في المعجم: حواها من رواها - ع.
(8) في المعجم: صاغ.
(9) في المعجم: صاغ.
(10) هكذا في التذكرة، وفي المعجم: كتبه، وفي طبقات السبك: عيشها - ع.

59
المستفاد

على الناس. تقدم رئيس الرؤساء إلى الختيب، ووضعه في الخطب، فذكر صحبه أوردوه، وما رده لم يذكره. وأظهر بعض اليهود كتبًا، وادي أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقر الجزية عن أهل خيره، وفيه شهادات الصحابة.

وذكرنا أن خبر عن أبي طالب فيه، وحمل الكتب إلى رئيس الرؤساء، فعرضه على الخطب، فأعماله تخاله. هذا موزور لأجل له، ومن أنقل ذلك؟ قال: في الكتاب شهادة معاوية بن أبي سفيان، ومباوضة ألف الف عام الفتح سنة ثمان، وخير فتحت سنة سبع، ولم يكن مسلما في ذلك الوقت ولا حضر بها جري، وفيه شهادة سعد بن معاذ الأنصاري.

وكان يوم بنى قريظة بهم أصابه في أكلاه يوم الخطبة، وذلك قبلي فتح خير سبعم. فاستحسن ذلك منه ولم يجوزهم على ما في الكتاب.

قال أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون: توفي الخطب ضحية نهار يوم الاثنين، وDeadline يوم الثلاثاء ثامن ذي الحجة سنة ثلاث وستين واربع فان، وفين باب حرب إلى بشر بن الحارث، وصل عليه في جامع المنصور، وقدم عليه القاضي أبو الحسن محمد بن علي بن المهدي بالله وصدق يجمع ماله، وهو ماتا دينار، فرق ذلك على أصحاب الحديث، والفقهاء والفقهاء في مرضاه، ووقف جميع كتبه على المسلمين وآخرب من حجرة على النظامية في نهر مقال، وتباهه الفقهاء والخلق العظيم، وكان

(1) من المراجع، وق الأصل: أكله - خطأ.
(2) شيء في بغداد. بين
بين يدي الحجة جمعة ينادون: هذا الذي كان يذبَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولدته سنة إحدى والسبعين والثلاثمئة.

أخبرنا أبو البركات الأيمن بدمشق أنا أبا عم أبو القاسم الحافظ قال:

قرأت بخط غيث بن علي قال أبو القاسم مكي بن عبد السلام المقدس: كنت 5 جالساً في منزل الشيخ أبي الحسن الزعفراني ببغداد ليلة الاثنين عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وأربعين فرأيت في المنزل عند السحر كأننا اجتمعنا عند الشيخ أبي بكر الخطيب في منزل ياب المراتب لقراءة التاريخ على العادة، فكان الشيخ الإمام جالساً والشيخ الفقيه أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدس عن يمينه وعن يمين الفقيه نصر رجل جالس

لا أعرفه فسألت عنه، فقالت: من هذا الرجل الذي لم تجر عادته بالحضور معنا؟ فقيل لي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ليسمع التاريخ. فقلت في نفسي: هذا جلالة للشيخ أبي بكر إذ يحضر النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، فقلت في نفسي: وهذا أيضاً رد لقول من يحب التاريخ ويدرك أن فيه تحاملاً على أقوامه. رحمه الله.

__________________________
(1) يبنيه بباقع.
(2) و على المامش: أي ما؟ (بالاستفهام).
(3) في الطبقات 355: ثانمًا - م.
(4) من الطبقات، و في الأصل: جالس - ع.
(5) و زيد في الطبقات: و شغفنا التفكر في هذا عن النهوض إلى رسول الله =

81
لابن المباطي

المستفاد

٢٩ - أحمد بن علي بن محمد بن برمان الوكيل، أبو الفتح، الفقيه

التافقي، فقه في صيام على مذهب أحمد بن حنبل على أبي الواقف بن عقيل، ثم انتقل إلى مذهب التافقي، وقرأ على أبي بكر الشافعي وأبي حامد الغزالي، وكان ذكيًا، خارق للذين لم يزل يبالغ في الطلب والاشتغال والحفظ والتحقيق وحل المشكلات واستخراج المعاني.

حتى صار يضرب به المثل، ولي التدريس بالنظائمة، ثم عزل عنها. سمع الحديث نفسه من أبي طاهر أحمد بن الحسن الكرخي وأبي الخطاب نصر بن أحمد بن الطر، وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة النمالي. توفي يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى الأولي - ٢٥ - من سنة ثمان عشرة وخمسين، وصل عليه مجامع القصر ودفن ياب.

أبرز.

صلاة عليه وسلم وسلام وسؤاله عن أشياء كنت قد قلت في نفس أسأله عنها، فاتبت في الحلال ولم أكن مذهب الله عليه وسلم تقول الخطيب في السابع من ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعين سنة ببغداد - ع.

(١) له ترجمة وجيزة في وفيات الأعيان - ع.

(٢) في طبقات الشافعية، في ترجمته، وله في شوال سنة تسع وسبعين وأربعين - ع.

(٣) ريد من الطبقات، وفي الوفيات - فقته سنة عشرين وخمسين - ع.

(٤) في طبقات الشافعية، وله مصنفات في أصول الفقه منها الأوسط، والوجيز وغير ذلك. وفي الأعلام للزركلي ١٨٧ - من تصنيفه: البسيط، والوسيط، والوجيز في الفقه والأصول - ع.

أحمد
لاين الدباطي

المستفاد

40 - أحمد بن علي بن المعمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محمد
ابن محمد بن عبد الله العلوي الحسيني. فقيل الطالبين مغدود. وله
التقاطع على الطالبين بعد أن هو في سنة ثلاثة وخمسين ولم يزل على
ولايته إلى حين وفاته. وكان يسكن بالحرم الظاهر في دار له
مشرفة على دجلة. سمع أبو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن العلاف
وأبا الحسين المبارك بن عبد الجبار الصريف، وكان جدا في الرواية,
وكان يشعر شعرًا حسناً، وينثر نثرًا فائقاً، فن شعره:

دموع يجد وجنة تتعدد
وجو يزيد وزفارة تتجدد
وصابعة ترى وصبر نافر
ومني يجول وجوز وجد يبلغ

وهوي يشع فكرنا ويديني
شوقًا يقسمه كواب عرزة

وحنين قلب وتشجار وسوس
ودرام تهام وجهني يشهد

وانين خلق مهدق وغرام
وجود معدل وجوارح تسلبد

وتحمل جسم واضح وسقاق حب فاضح وحب عقل يشرد

وغيرم نذكر معين ساخط
أبدا عسل رسول يتمرد

(1) جاءت ترجمته في معجم الأدباء 4/70-77
(2) في الأصل: "علي".
(3) ناهية في بغداد. كما أيضًا في معجم الأدباء ص 71.
(4) في الأعلام للفزلكي 1/138: له رسائل في مهذين وراجع يضا الصدرات
4/301 و المستنصر 247/6.
 المستفاد

و تلفت نحو الديار وإن يحييها دمعي الذي لا يجد
وتطلع نحو الغور و لو س ها شفها يصب و يبلد
وتسمى الآباء في رأى الضحي و نفس الصداء إذا لم يوجد
قرأ بخط النقيب أبى عذابة: المولد في شوال سنة ثلاث و سبعين
و أربعية و توفي يوم الأربعاء ثمان عش جمادي الأولى سنة تسع و ستين
و خمسية و دفن من الغد.

41- أحمد بن عمر بن الأشعث - و يقال ابن أبي الأشعث، أبو بكر
المقرئ، من أهل سرقند. سافر إلى الشام و سكن دمشق مدة، و قرأ بها
القرآن على أبي علي الحسن بن علي الأهوازي، و سمع منه الحديث ومن
10- أبى عبد الله الحسين بن محمد الحلي، وأبى عمر إسماعيل الصابوني، ثم إنه
قدم بغداد واستوطنا إلى حين وفاته، و أقرأ بها القرآن، و حديثه،
و كان مجددا منتقلاً عارفاً بالروايات و اختلافاً متخبراً. و يمكن أن أبا بكر
الсыر المقرئ خرج، مع جماعة إلى ظاهر البلد في فرجة، فقدموه. صلى
عليهم، وكان مزاحة، فلم سجد بهم تركهم في الصلاة و صد في ضجرة.
15- فلما طال عليهم انتظاره رفعوا رؤوسهم فلم يجدوه في مصلاه، وإذا به

(1) جاءت بدون إجمال.
(2) في الأصل: ينتم.
(3) ترجم له في طبقات القراء 400، و تهذيب ابن عساكر 410.
(4) من تهذيب ابن عساكر، وفي الأصل: خارج.
(5) من تهذيب ابن عساكر، وفي الأصل: تمثله.

(16) في
المستفاد

في الشجرة يصبح صياح السناني، فسقط من أعينهم، خرج إلى بغداد وترك أولاده بدمشق. مولده سنة ثمان و أربعينية، وتوفي في سادس عشر رمضان سنة تسع و ثمانين و أربعينية، وقيل مولده سنة ثمان و ثمانين و ثلاثمئة، و دفن بمقابر الشهداء.

42 - أحمد بن أبي غالب بن أحمد بن عبد الله بن محمد الوراق، أبو العباس الزاهد المعروف بابن الطلاية. يقال إن والدته كانت تطل الكافذة عند عمله بالدقيق المعجون بالماء ورفقته قبل صقله، فاشتهرت بذلك. كان أحمد هذا من عباد الله الصالحين، كثير العبادة مشهورا بالزهد. كان يذكر أنه سمع في صباه من أي القائم عبد العزيز بن علي الإخاطي ابن بت السكري، شيئا من الحديث، ولم يظهر له عنه شيء.

توفي يوم الأحد ثانى عشر رمضان سنة ثمان و أربعين و خمسين، و دفن بمخبرة باب حرب، وكان من عباد الله الصالحين.

43 - أحمد بن فارس بن زكرياء بن محمد بن حبيب. أبو الحسين اللغوي، من أهل فروين، سكن الرى، فنسب إليها. سمع بقرور أباه، وكان شافعيا لغوي، وأبا الحسن على بن محمد بن مهرويه وأبا الحسين.

1) له ترجمة معتمدة في العبر 129/4 - ع.
2) الوراق.
3) غير معجمة بالتن.
4) له ترجمة في العبر 277/4 - ع.
المستفاد

أحمد بن علان، أو أبو الهمين سليمان الطبرائي، أو بغداد محمد بن
عائض الدورى. وقرأ عليه البيع أحمد بن الحسين الهذاني صاحب
المقدمات. وكان مقيما بهذان إلى أن خلف إلى الريح ليقرأ عليه أبو طالب
ابن عفرا الدولة على بن ركن الدولة الحسن بن بويه الديلمي، فسكنها،
و كان فقيها شافيا حاذا، فانتقل إلى مذهب مالك في آخر عمره، وظل
عن ذلك فقال: داخلي الحية! هذا الإمام المقبول؛ على جميع الألسنة
أن يخلق مثل هذا البلد عن مذهب. فان الري أجمع البلاد للقالات
و الاختلاف. وقد حدث أبو الحسن بيداد، قال أبو الحسن بن فارس:
دخلت بغداد طالبا للحديث، فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث،
فرأيت شابا ونحه سنة جال، وليس معي قارورة، فاستأذنها في كتب
الحديث من قارورة، فقال: من ابسط إلى الإخوان بالاستذان فد
استحق الحرامان. ومن شعره:
وقالوا كيف حالرك ؟ خير
تفضى حاجة وتقوت ؛ حاج
إذا أزدهرت هموم الصدر ؛ قلنا
على يومنا يكون لها انفراج
15 نديم هرفي وشفاء قلبي ؛ دفاتر لي ومصداق السراج

(1) وعلى الهمض: نعود بالله من الحياة، حياة إبادة.
(2) من المجمع وزيد فيه: الفقول، وفي الأصل: الفقول.
(3) في المجمع: أنت فاقيت الـ ع.
(4) في المجمع: يفتوى.
(5) كذا في إبنا الرواة، وفي المجمع: القلب.
(6) في المجمع: مشروق قلي، وفي إبنا الرواة: ليس نفسها.
المستفاد

قال: كان الصاحب ابن عباس يقول: شيخنا أبو الحسين بن فارس رزق
التصنيف وأمن من التصحيف. وله من التصنيف: المجل في اللغة.
وكتاب مختبر اللفظ - كتاب قراءة اللغة - كتاب غريب إعراب القرآن.

يقال إن أبا الحسين بن فارس كان بقرويين يصنف في كل ليلة جمعة
كتاباً ويبيع يوم الجمعة قبل الصلاة ويعتق شبهه: فكان هذا دابة. توفي
بالرى في صفر سنة خمس وتسعم وثلاثمئة، رحمه الله تعالى.

44 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسين بن
علي بن هارون القرداني، أبو علي بن أبي الحسن الحافظ. من ساكني الشذا
من شارع دار الرقيق، جميع أباه وأباه طالب محمد بن محمد بن خليان
و إبراهيم، وعلى ابن عمر البرمكي، وأما محمد الجوهري وأما القاسم.

(1) وزيد في المعجم ص 44: كتاب تفسير أسماء النبي عليه الصلاة و السلام,
كتاب مقدمة كتاب دار العرب، كتاب حياة الفقهاء، كتاب العربي، كتاب
مقدمة القرويين، كتاب ذمار الكتب، كتاب شرح رسولالزهري إلى
عبد الملك بن مروان، كتاب الجحيم، كتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم,
كتاب صغير الجحيم، كتاب اليقين، النهار، كتاب العمق، كتاب الطالب، كتاب
الفقه، كتاب أخلاقي النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الصاحب، صنفه: قراءة
الصاحب، كتاب جامع التأويل في تفسير القرآن، أربع مجانين، كتاب التواب
و الخيل، كتاب خلق الإنسان، كتاب الحساسة المحدثة، كتاب مقاسس اللغة,
كتاب كفيلة المعلمين في اختلاف التحرين.

(2) ترجمته في الغز / 00 وندوة كتابة الحفاظ / 4422/ ع.
(3) قرينة البصرة - معجم البلدان / 209.
المستفيد

عبد العزيز بن علي الأزجي وأبا الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني وأبا بكر محمد بن عبد الملك بن بشران وأبا طالب محمد بن علي العشاري وأبا القاسم منصور بن عمر بن علي الكرخي. ولم يزل يسمع ويكتب إلى حين وفاته. وكتب بخطه كثيرا. وجمع بخرج

وصنف في عدة فنون، وحدث بأكثرها، وكان موصوفاً بالحفظ والعرفة والصدق والثقة والديانة. مولده سنة ست وعشرين وأربعة في النصف من جمادى الأولى، وتوق في الليلة التي صبحها يوم الخمس الحادي والعشرين من شوال سنة ثمان وتسعين وأربعة، ودفن في هذا اليوم في مقبرة باب حرب. وكان عارفاً بعلم الحديث.

٤٥ - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلقة، أبو طاهر السلفي. من أهله أصبهان، حدد وقته وشغف زمانه. سمع بأصبهان الرئيس أبا عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي وأبا الحسن مكي بن منصور النكرجي. وأبا نصر عبد الرحمن بن محمد بن يوسف النضري وأبا العباس أحمد بن أشته. وقد سافر إلى بغداد في شبابه وسمع بها أبا الخطاب نصر.

(١) كذا في الذيل لابن رجب ص ١٨، وفيه أيضاً: وفي الطبقات لأبي الحسين أنه توفي مسية الأرقاء عاشور شوال - ع.

(٢) بكر السين، ترجمته في وفيات الأعيان / ٩٨٩ - ٩٠.

(٣) هنا بالله - نسبة إلى الكرجي - انظر ترجمته في العينر / ١٠٢.

(٤) راجع تذكرة الخلفاء / ١٩٩٨: العينر / ٢٣٠.
ません في الأصل "سمع" والصواب ما أثبتناه - ع.

(2) في تهذيب ابن عساكر: طرفه - ع.

(3) في ابن عساكر: طرفه - ع.

(4) في ابن عساكر: حق - ع.

(5) في ابن عساكر: كنت.

(6) في ابن عساكر: شافه - ع.

(7) كذا، وفي ابن عساكر: شافه - ع.
المستفاد

أتفق أبو القاسم الصوفي بديار مصر، قال: أشذنا السلف نفسه:
لم تدق عيني من أبصرته
من شقائ طول ليال وسئا
والله في ذلك عذر واضح.
فهو كالبدر سنا وسنا

أخبرت عبد القادر بن عبد الله الرحاي: الحافظ، فيا سألني به وأدن
في روايته عنه بحبان قال: شيخنا الحافظ الإمام أبو طاهر السلفي
الاصهالي سمع الحديث بأصبهان من سنة ثمان وثمانين وأربعة إلى
سنة ثلاث وتسعين. وحج ورجع إلى بغداد فاقام بها إلى سنة خمسة,
وقرأ الحديث والفقه وال نحو واللغة. سمع بقراءته الآثمة كالحافظ
حبيب بن منده والمؤتمن الساجي ومحمد بن منصور المسايق وأبي نصر
الاصهالي وغيرهم. سمعته يقول: كنت بالكوفة مريضا، فكان يحمل
لى معاذ، أستند إليها وأكتب الحديث، ثم خرج من بغداد سنة
خمسة إلى واسط والبصرة ودخل نهواند ومضى إلى همدان وقورون
و زنجان وساه، ومضى إلى الري، ثم مضى إلى الدردن، وهو آخر.

(1) ليستم الدرون، وفي الأصل: ذلك.
(2) نسبة إلى الري، ذكره ياقوت في معجم البلدان 4/400.
(3) جميع مكة.
(4) مدينة بين الري و همدان راجع معجم البلدان 5/210.

بلاد 70
لاين الدمعاوي

المستفيد

بلاد الإسلام، ثم صعد إلى دمشق ودخل ديار مصر - كل هذه البلاد يكتب بها الحديث في إحدى عشرة سنة - فها وصل إلى الإسكندرية. رآه كبراؤها وفضلاؤها، فاستحسنوا علماً وأخلاقه وآدابه، فأكرموه، ثم بعث إلى أصحابه جاه بكتبه إليه، وسمعته يقول: كنت أسمع الحديث بالخبي، فسمعت ليلة ثم جئت إلى المسجد، فوضعت الكيس الذي فيه أجزاء تحت رأسي، ووقع على شوقي تقبل يشبه الكابوس، فجلد يكتب حتى ضاق نفسي، وقال: أتدرى أش صنعت؟ تضع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رأسك؟ قال: فقامت فتحت الكيس، ووضعت تحت رأسى أجرة، وجلدت الكيس في حضن ونمت، وبلغي أنه في هذه المدينة التي كان بالإسكندرية - وهي ستون سنة - ما خرج إلى بستان ولا فرجة غير مرة واحدة، بل كان عامة دهره لازماً بيته ومدرسته، وما كان يدخل عليه إلا راه مطالعنا في شيء، وكان ليما تحمل لجفاء الغرباء. سميت أبا عيسى الراقي بالقدس يقول: سميت شيخنا أبا طاهر السلفي يقول: في ستون سنة بالإسكندرية: ما رأيت مارتها إلا من هذه الطاقة - وأشار إلى طاقة في غرفة، وكان يجلس فيها. قال الخلف: 15

(1) وقع في الأصل: دريا - والصواب ما أتيتني - ع.
(2) وقع في التذكرة: 4/202: وما دخل الفطر راه الفضلاء والكبراء فاستحسنوا عليه وأخلاقه وآدابه فأكرموه وخدموه.
(3) في التذكرة: تكاد تدخل إلا راه - ع.
(4) نسبة إلى جبل أوق.
 المستفاد

أبوحسن علي بن المفضل المقدسي: مولده شيخاً شافعياً الحافظ - بعد السبعين
و الأربعين، و وفاته في ليلة الجمعة الخامس من شهر ربيع الآخر سنة ست
و سبعين، و خمساً، و حدث قبل بلوغ العشرين، وكان قدوته الإسكندرية
في سنة إحدى عشرة و خمساً، ولم يزل مفصوداً للساعدة منه و الوراء عنه
5 أكثر من ستين سنة، و كتب بخطه شيتاً كثيراً، وكان أكثر أصوله بخطه
سمعته يقول: مثّل لم يكن أصله بخطي، لم أفرح به. وكان جيد الضبط,
حسن الخط، كثير البحث بما يشكل عليه إلى أن يجرده على ما يصح
لديه، رحمه الله عليه.

47- أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، أبو جعفر النحوي. من
10 أهل مصر، سمع بمصر جماحة منهم أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة
الطحاوي و أبو عبد الرحمن أحمد بن شبيب الفاسي و بكر بن سهل الدمياطي،
و سمع بالرملة من عبد الله بن إبراهيم البغدادي، و رحل إلى بغداد،
سمع بها أبو بكر جعفر بن محمد الفرايبي، و عمر بن إسحاق بن أبي غيلان,
و إبراهيم بن محمد بن عرفة نفظويه و أبا الباس محمد بن يزيد المبرد
15 و غيرهم. سمع بالكوفة محمد بن الحسن بن سمية و قرأ كتاب سيبويه

(1) كذا، و في التذكرة: مثّل لم يكن الأصل لم أفرح به - ع
(2) من تصنيفه: السداسيات في الحديث، الشيخة البغدادية، مجمع السفر،
السقاطين في الحديث و شرح القراءة على الشيوخ. راجع مجمّع المؤلفين
270 - ع
(3) ترمجته في مجمّع الأدباء 4/ 224 - 226، و في وفيات الأعيان 1/ 29.
(4) نسبة إلى نفريات مجمّع البلدان 4/209.

علي (18) 72
لا ينبغي قراءة المساواة في الجوانب، بل قراءة مساواة في أداء الأعمال. هذا يعني أن الأعمال يجب أن تكون متساوية في قيمةٍ وكميةٍ. إذاً، لا ينبغي تقسيم الأعمال على جانبين، بل على جميع الأطراف. قد يجدر بالذكر أن هذا المبدأ ينطبق على جميع الأهميات. كلاً ما يتعلق بأداء الأعمال يجب أن تكون متساويًا في قيمةٍ وكميةٍ. لا يوجد أي دلائل على أن الأعمال تعني شيئًا غير متساويًا في استخدامها. أن每个人都 أداءًا متساويًا في جميع الأطراف، فإن الأعمال تعني شيئًا مختلفًا في غايةٍ مما يجعله مختلفًا بين كلها.
ابن الخشاب. ومن شعره:

وقد راعها بالميس رجع حداد
ومقصومة العينين من دهش النوى
وأخرى تراعى أعين الرقباء
تجمع بأندؤ مقلتها تجمى
رأيت موالي الراشدين فافوا? ففيضت
وقد روعني فرقة القرناء
ففاروا وظنا أن بكت لبئس

"بدت في مهابا خيالات أدمعي؟
وله:

وأما بلوت الناس أطلب منهم
أخانا قفة عند اعتراض الدائدة
تطمعت. في حال رخاه وشدة
و نادت في الاحياء هل من مساعد
فلم أر فيها ساءا؟ غير شامت
ولم أر فيها سرنى غير حاسد

10/3/24
الف
حيث انتهي من الهجران [ليـ] فقف
ومن وراء دم "يـ الشـي" اختفى

(1) من ديوانه، وفي الأصل: المشـ عـ.
(2) في الأصل: طافع.
(3) كذا في الأصل: وفي الديوان ص 18; بدت أدمعي في خدها
(4) من الديوان والنظم 10/10، وفي الأصل: ولو - ع.
(5) من النظم والديوان، وفي الأصل: تطمعت - ع.
(6) من النظم والديوان، وفي الأصل: اساني - ع.
(7) من المتنم والديوان، وفي الأصل: أمسي - ع.
(8) زيد من المتظم، وفي الديوان مكانه: بي، وقد سقط من الأصل - ع.
(9) من ديوانه والنظم، وفي الأصل: ولاه - ع.
(10) في ديوانه: عمر القنا - ع.

74
لابن الدمياطي

المستفاد

يا عابثاً بعدات الوصل يخلفها، حتى إذا جاء ميعاد الفراق ينف، وعطف كأباه غصن منك معطف.

إعد كفانت قد ماتك معتدل، ويا عذولي من يصغي إلى عذلي، فإذا رأى أحور العينين ذو هيف في اعتراضك بين السهم والهدف.

قلت قلبي أن أحساه فناظره، للاعين النجل، عندما أعين الذرف.

سلا عقائل هذا الحي أي دم، ولا تصدق يا دمعي فلم فنصف فيم تصنف لسانك عن حبه، ويشت百万 لِثا الدوام، ونار الشوق مطففة.

لم تنس يوم رحيل الحي موقفنا، والميس تطلعه أولاها على شرف ورسب من الليلة الغيران ماحظيت، والدمع من رقبة الراشين لم يكفة.

و في الحدود الفوادي كل آنها، وإن ينكشف جنها للشمس تنكاف.

(1) من ديوانه و المنتظم، وفي الأصل: غانيا - ع.

(2) من الديوان و الذي قراءة: ع.

(3) الأبيات الأربعة من هنا ساقطة في المنتظم.

(4-4) في الديوان: كسائر صدغ - ع.

(5) من الديوان، وفي الأصل: اصحاح - ع.

(6) من الديوان، وفي الأصل: ساو - ع.

(7) من الديوان، وفي الأصل: النحل - ع.

(8) من المنتظم، وفي الأصل: والديوان: محب.

(9) كذا في المنتظم، وفي الديوان: اللهم - ع.

(10) من الديوان و المنتظم، وفي الأصل: بارد - ع.

(11) من الديوان و المنتظم، وفي الأصل: مطلع - ع.

(12) من المنتظم، وفي الأصل: خليط - في الديوان: حنيت - ع.

70
يبن عنّ مقسمٍ بالعلم ملتزم منها وعِن مسم بالحظ مترشٍف
في نّمّا الله ذات الْوكبِّ أنّهم ساروا وفِهِم حياة الخُرِم الدِّنْف
فأن أعُشُّ بِعدّم فرداً فِيا مجَّي، وإن أمت هُكَذا وَجْدًا فِي أَسي
قل لّذني رمت بِهِ عِن دُبَارِمٍ أَيْدِى الحُطوبِ إِلَى هُذِهِ الوَهْرِ إِنْ تَقَذِّف
5 إن أَبق أَرْجع إِلَى المَهُد القُدْيمِ وَإِنْ أَلقِ الوزير مِنّ الْاَيْامِ أَنْتَصِف
وُلَهُ:
أَهَوَّاكم وَخِيَالَكم يِهْوَانٍ فِلّقد فُجِّهِ فَاقَم وَشَجَانٍ
أَصْبِحُ أَخَاسِفْ فَأَلْقَأْكَم وَأَنبِي ذَسَاهِ فَا لْقِانٍ
تُوقِف بِقَسْمِ سَنَة أَرِبعٍ وَآرِبِمَينَ وَخِمسِانَة٦ وَموْلِدهُ فِي حَدْوَد سَنَة
10 سَتِينٍ وَأَرِبعِانٌةٍ

آخر الجزء الثاني من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد.

(6) التصحيح من الديوان، وفي الأصل: مقصّم، وليس البيت في المنتظم - ع.
الجزء الثالث
من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد

الكاتب: أحمد بن أبيك بن عبدالله الحسني الشافعي

رب أعين

48 - أحمد بن محمد بن عمر بن هبة الله بن خدا داد الفزنيو الأصل البدرائي المولد، أبو العباس الفقيه الشافعي. من ساكنى المدرسة النظامية كان شابا فاضلا أديبا فقيها، وكان أحد تلامذة يوسف دمشق، وكان يتولى بعض الأمور بين يدي ابن هيئة. كتب إلى أبو عبد الله محمد بن محمد الأصبهاني الكاتب، قال: أنشد أحمد بن محمد البدرائي الوزير 10

هيئة، قصيدة يمدحه بها وانا حاضر:

وقد جدّ جدّ الزكاة باللؤلؤ، قفوا قفوا، نزح الأئام، أبدى تعطفًا، وإن بودى لو تعرف شرفها، أحلال كتانة الهوى ومدامع تفضّ تفدي ما أجن، تكشّف 15

تسمع حفلاً منه غصن مهنيف، وما بذاك الربع، على كأنما غزل على صيد الضواغيم قادر.

(1) في الأصول: الوزير
(2) ترجمته في الشذرات 1904، والمنظم 10، المتوفر سنة 676 ع.
لاين الميالي

المستفاذ

تصدى لقتل بالغ اللسان إذا كان يصد ويدصف
وعنهم:
كان فحول في الطويل ومهجى بحف الاسم كالنون بالحرف تريق
وهو المثال الثاني والثالث من النحو تصريف 1 تصرف
وعنهم:
إذا قال واسق قد فلا يفيقنا هناك أن يقرأ من القلب مدفق
أجل لكم في الباب ذاك مكانه على عزكم والله يدري تعزف
ويؤنسى همجرانكم ثم أنقى أعلق فقهي بالمسي وآسف
وأعمر من صبري فأرى تجلد كما يستر الاختلاص من التقهف

25/الف 10 - أحمد بن محمد بن عبد الله الآزجي، أبو بكر/ المؤدب.

تفقه بالمدرسة الكباليّة على أبي القاسم القرآن الضرير، علام ابن الحكم.
وسمع الحديث من شيوخنا أبي الفرج ابن الجزري، وذكر بن كامل
وبحى بن توش. وأمثالهم. ثم إنه سافر إلى الموصل. وسكن بدار
الحديث المظفرة. وصحب شيخنا عبد الفضل الرحراي. وكتب بخطه
كثيراًقرأ بنفسه. وكان شاباً أديباً فاضلاً. يكتب خطاً حساناً، متودداً.

(1) هنا خلص في البيت.
(2) إذا.
(3) نسبة إلى الأزوج عده فيها أسواق كثيرة في شرق بغداد.
(4) إذا بدون إختام الحاء.
(5) كأن للشهب 1/400. والشهردات 4/300.
(6) في الأصل: متودد.

طيب
طيب الأخلاق. أشهد رفقة أحمد بن محمد الأزجي لنفسه:
أحبه قلي طال شوق إليكم وعز دوابي هم لم يبق لي صبر
أحب إليكم والحنين الذي وحنتم ومصرع العمر
فواتها ما اخترت البساد ملالة ولا عن قلي [با] سادي فتي العذر
ولكن قضى ربي بشتت شمعا له الحد فيا قد قضى وله الشكر
فصره لعل الله يجمع بينناسود كما كنا ويسفوف لنا الدهر
وجد أبو بكر الأزجي مقتولا على باب داره في سورة يوم الأربعة
السبد عشر من شهر ربيع الآخر ستة عشر وسبعية ودفن بمصرة
معروف الكرخي. وما أظهه بلغ الأربعين.

50. أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق، ابن الحازن، الكاتب؟

أديب غزير الفضل، وشاعر مليح الشعر، فته:
إن النواضع رفعة خلق الكريم لها خلق
كالبدر أحسن ما تراه العين في ذيل الأفق
وله:

فرشت خدي للشام قاطبة فصين خدي لهم أرض إذا اعتقوا 15

١(1) في الأصل: دوابي

(2) أبو الفضل أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق، المعروف ابن الحازن،
الكاتب الشاعر الديني، الأصل حسب وفيات الأعيان / 121 - 124
و الشذرات ١٠٨.

(3) في الأصل: الشام.
لاين الدمباتي

المستفاد

ولا اخبارت من سقا مدامهم لكونت من زفارات الود وعينها.

مات في صفر سنة ثمان عشرة وخمسين، هكذا ذكره ولده نصر الله.

أحمد بن محمد بن محمد، الغزالي الطوسي، أبو الفتوح الوعاظ،
أخو الإمام أبي حامد من أحسن الناس كلاما في الوعاظ، وأشرفهم.

عبارت ملحي التصرف فيها يورده حلو الاستشهاد، أظهر أهل زمانه
وألفته طباه دخل بغداد ونزل برضا شيخ الشيوخ، وعقد مجلس
وعظ بجامع الفجر والمدرسة التاجة وغيرها. قرأ المقرئ بين يديه
المدرسة التاجة: "يُعبد الذين اسرعوا على انفسهم" الآية شرفهم ياه
الإضافة إلى نفسه قوله: يا اعبد، ثم أنشد:

وهان على اللوم في جنب جه، وقول الإعاده إنه خليص
أعم إذا نوذت باسم واثق إذا قيل لي باعدها لسمع
ومن شعره:

أتاني الخيب بلال موعد، فخلق الورد بالكمرب
أعاد الوصول وعاد الفراق فخلق التلاقي وزال النمم
فأزالت أرتحع روض المق كمت أروع سن الندم

(1) في الشذرات 4/ 26، ومن شعر أحمد صاحب الجرق: قوله:
من يسقتم يحكم منه ومن يزغ يغمس بالاحساء وتمتاع
نظر إلى الألف استقام نفاته محب وفاز به اعوجاج النون - ع
(2) تزجه في المنتظم 1/ 290، وسائر الميزان 1/ 290، ومزمن الاعتدال 1/ 61.
(3) كتبته على الهامش ملا، لابس، 80 (2) وله
لاين الدمعي

المستفاد

وله:

أنا صب مستهام وهموم لي عظام
طال ليالي دون صحي سيرت عيني وناموا
أرق عيني لشر فترينها وصاصوا
في غليل وعليل وغريم وغرام

فؤادى لهبي ودى ليس حرام
ثم عدوى لغذل آفا العشق حكراً

توفي بقروين في حدود سنة عشرين وخمساً - رحمة الله عليه.

٥٤ - أحمد بن يحيى بن إسحاق ابن الراوندي، أبو الخير المتكلم، من
أهل مرو الروذ سكن بغداد، وكان من متكلمي الممتلئة، ثم فارقهم
وصار ملحاً. قال القاضي أبو علي التوخي: كان ابن الراوندي ملازم
أهل الإلحاد، فذا عوبت في ذلك قال: إنما أردت أن أعرف مذاهم
ثم إنه كافف وناظر، وقيل إن أباه كان يهودياً، فأسلم، وقيل
بعض اليهود: يقول للسليمان لا يفسدك عليكم هذا كتابك كما أقسم أبوه
علياً التوراة، ومن شعره:

عن الزمان كثيرة ما تفقت وسرورها يأتلك كالعيد
ملك الآكمر فاسترق رقابهم وتراه رقا في الأعاد؟

(١) ترجم له في وفيات الأعيان /٧٨ -٧٨، و فيه كتبة: أبو الحسين.

(٢) كذا، غير مستقيم الوزن.
لابن الدبياطي

المستفاد

هلك ابن الراوندي وله ست وثلاثون سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخاذي، وذلك في سنة ثمان وخمسين وثمانين

35 - أخضاد بن عبد السلام بن محمد الغزنوى، أبو المكارم، الفقيه الحنفي. ذكره العيد الكاتب في "الخريدة"، فقال: كان من نجوى العلماء وقروه الفضلاء، بحرا متموجا وقرا متبلجا وهمما فاتقا وحساما باتكاء.

إذا جادل جدل الأقران، وإذا ناظر بد النظرء و الآيتاه. شاهده بأصبحان في سن ثلاث وأربع وأربع وأربع وأربع وأربع وأربع وخمسان وحوارته، ووجدته بحسن النظر و المثير، ذا رواة وروية، ولمان و ألمه، فسح العمارية، وكان عارفا بتفسير كتاب الله تعالى. توفي في سنة الثمانين وخمسين.

و خمسين و قد بلغ سن الاستحلا و اختلس عند الكمال. ومن شعره ما أشده لنفس بأصبح من قصيدة:

1.

(1) في الأصول: في، و التشغير من الرياح.

(2) في الوفيات: سنة خمس وأربعين ومائتين، وذكر ابن الجوزي في المنتظم: "في هذه السنة بالتفصيل و الظهور في العام 119، و في الأعلام للنوركلي: "240 و نقلت مترجمه أن له نحو 14 كتابا، منها فضيحة الميزلة، والزجاج، والزمرد، و نجمة الحكمة، و قضيب الذهب، والدماغ - ع.

(3) له ترجمة في الجواهر المضية: 250.

(4) هو ابن عبد الرحمن بن أحمد بن الدين الكاتب الابنثائي. راجع الأعلام 7/ 203.

أما

82
أما لك رقيً ما لك اليوم رقة على صوتي وخليلك من تبعتها
سألت حياتي إذ سألتك قلبا لي الريح فيها خيّست حياتي وهاتها
وله:
باعاذل أقصر بك عن عذري في حب ظبي أكل الناظر
ما كفل الناظر ذاك الذي قد قس الأكل من ناظري
حلا مذاقا وهو مستلم الحلو في الملح في النادر
٢٦/٤٥ - / أسعدونستب بن محمد بن الحسن بن أسفار بن شيرويه الديلي
أبو منصور - شاعر مليح الشعر، مطبوع المعاني، رشيق الألفاظ.
حدث عن أبي أحمد عبد السلام بن الحسين البصري، وأبي نصر عبد العزيز
ابن نابعة السعدي، روى عنه ديوانه. ومن شعره:
قه السفدا من عدا قلي أميرا في يديه
قهر كأسه بلغة زهر الريع وظرفية

١٠.

(1) التصحيح من الجهارة المضية، وفي الأصل: نقح.
(2) في الجهارة المضية: الخمس.
(3) من الجهارة المضية، وفي الأصل: عند.
(4) في الجهارة المضية: همها.
(5) في الأصل: الخلق - كذا.
(6) من تاريخ أبو الأثير والبداية والنتيجة لابن كثير، وفي التجم الازهراء
٣/٤٠٤ - / أسعدونست ، وفي التنظيم: ٨/٨/٨، / أسعدونست ، ووقع في الأصل :
اسعدوسب - راجع ترميته في فوات الوفيات / ١٠ - ١١.

٨٣
لم رأيت بدائعاً من حين تدعو إليه
أجت أعلاناعل ولم أجد عونا عليه
و لله
مايلة به فيها ضمبع غصن و در
ألف منه طيب ومن جناء ب خمار
جمعت بالوصول شغل من بعد بين و هجر
ل ولم يدعني فهو داء بضوء صم ب و جمار
لحنث ليلة قد أجل من ألف شهرو
وله في أبي الفتح الواعظ ولم يشاهد في زمانه أحسن صورة منه
ولا لأذن لفظاً
واعظ تيمناً وعظه فرعته شيب بانكار
بناهن الذنب و الحازه تأمر في الذنب باصرار
وما رأينا قبله واعظنا محسب آشام و أوزار
لساه يدعو إلى جنها و وجهه يدعو إلى نار
مولد في سنة إثنين و تمانين و ثلاثة أئمة، و توفي في يوم الجمعة لاربع
بقي من شهر ربيع الأول من سنة تسعم و تسعين و أربعين، و دفن
بالخزازية

(1) في الأصل: بما كذا
(2) في الأصل: أفضل، و في الفوات: يردي
(3) في الفوات: تيمن - ع

إسماعيل 84 (21)
45 - إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي،
أبو القاسم بن أبي بكر المقرئ، ولد بدمشق ونشأ بها، وأصبح والده في
صباح من أبي الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد و أبي
محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني، وأبي الحسين عبد الدائم بن الحسن
الفلالي، ثم قدم بغداد في سنة تسع وستين وأربعين و استوطنها إلى 5
حين وفاته. وسمع بها الكثير من أبي الحسن أحمد بن النجيرة و أبي
محمد عبد الله بن محمد الصرخي و أبوي القاسم عبد العزيز بن على الأسامي
و عبدالله بن الحسن الفلالي، و أبي منصور عبد الباقي بن محمد بن غلاب العطار،
ورأوا الكثير نفسه، وكبب بشه، و حصل الأصول الحسان، و حدث
بالكثير، وكانقطع صدوقا فاضلا، ووهي عنه ابن ناصر و ابن الجوزي
10 وجمعية من الأئمة. أخبر أبو محمد بن محمود المدل بهرابة قال: سمعت
أبا سعد ابن السعدي يقول: سمعت أبا القاسم ابن السمرقندي يقول: رأيت
النبي صلى الله عليه وسلم في النوم كأنه مريض، وقد مد رجليه، فدخلت
وكنت أقبل أخص رجليه وأمر وجهي عليها، فعكفت هذا المقام
لابي بكر ابن الحاجة، فقال لي: أبشر يا أبا القاسم بطول البقاء و باشترار
15 الرواية عنك لاحادث النبي صلى الله عليه وسلم، فان تقبل رجلي اتباع
(1) ترجمته في طبقات القروات 194 و تهذيب ابن عساكر 50 و الطبقات
للسبكي 4/18- ع
(2) في المنتظم 10/98: فعلت - ع
80
أثرته، وأما مرض الذي صلى الله عليه وسلم؛ فحدث و hưởng في الإسلام؛
فما أرى على هذا الحديث إلا قليلًا حتى وصل المتأخر أيضًا الأفرنج
استولت على بيت المقدس. قال الحافظ أبو طاهر السنيجي: أبو القاسم ثقة،
وله مسيرة الرجاء دون معرفة أيه الفحاظ أن محمد. مولده
5 يوم الجماعة رابع رمضان سنة أربع وخمسين وأربعين. وتوفي ليلة الثلاثاء
ومن يوم الاربعاء ثمانين عشر من ذي القعدة سنة ست وثلاثين
وعشيرة، بعث حرب في مقابر الشهداء، وصل عليه بذلك مصر وبالنظامية.
66 إسماعيل بن عباس بن عباس بن أحمد بن إدريس
الطالقاني، أبو القاسم بن أبي الحسن الوزير الملقب بالصاحب. كان والده يلي
الوزارة لركن الدولة الحسن بن يوبيه، وهو من طالقاني، وولي وله
66 إسماعيل الكتابة لمؤيد الدولة. أُبي منصور بويه بن ركن الدولة أُبي على في
أول أمره، ورد معه إلى بغداد في أيام معز الدولة، وجلس بها العلماء، وسمع
الحديث من شيوخ ذلك الوقت. قال أبو بكر محمد بن منصور بن
66 إسماعيل: كنت في مجلس الصاحب ابن عباس بالرية لوقعة وقعت له مع
51 الباعة فرعتها إليه، وقد حضر جماعة من الفضلاء، والأدباء، وتجاراً في
66 من المنتظم، وبرئ الأصل وليل.
66 في طبقات الشيخة للبيككي /، 4:207؛ توفي في الثامن والعشرين مرب.
66 ذكر ابن الجوزي في المنظم /، 187، وباشرت في معجمه الأدباء /، 153.
66 210، وابن بايون /، 401، وترجم له أيضًا بونيات الأعوان /، 402،
66 ر ونابية الرواة /، 601، ومصادر عديدة ذكرت في أسلف الصفحة.
طلب
86
طلب التجانس في أشعار المحدثين، فقال صاحبه الخاص أبو القاسم الكاتب:
كان مولاانا الصاحب ببغداد في مجلس عضد الدولة، فتجاروا أبناً ذلك;
فلما نزلنا كاتب الأمير بالحضرة، و عضد الدولة حاضر، فقال: ومن أطراف
التجارس قول مولاانا:

طربت من الصبح إلى الصباح، و نثرت الراح بالصدأ الملاح،
و كانت الصبح، و الكافور ترنا، و تارة بين نار أح، و راح.

قول أبو القاسم الكاتب: فلقت مسرعاً، و لمولاانا الصاحب على هذا الوزن
و القافية، و أنشدت بعضها:

بأسفر حين أسفر عن صباح،
و أبتسم عن أفتحي بكأس من رضاب،
و كأس من حني ورد وراح
لله وجه يده به وطرف
пыلضع فيكر كل صاحٍ,
حبك، و الجهل، و الشايبا،
و للصاحب ابن عبان في السمعة:

بأ كيام على الدهنج أسفنا،
نهب بالليل أفعحم زهير
و له:

و مفهفه أهي من القمر،
سل الفواد بفار النظر

(1) كذا غير منقوط.
(2) كذا بالباء - صاح.
جاله تسامح وجتمه من غير ما خوف ولا جذر
أخافى قومي فقلك لهم لا قطع في نور ولا شكر
وله في النهج:
أقبل النهج في خلافة نور ينتهى دفءاً مذهب شعور
فكان السما زفت على الأرض فضارة النثار من نار
وله:
الحب محمر خماره النفل يخض فيه الذهول والشق
عباه إذ لج في تصفحه، والحسن ثوب طرازه اللف
رأى الصاحب ابن عباس بعض غلابه التجار الخان الوجه ينكر على
10 رجل شيء عن المنكر، فأنشأ يقول في الحال:
يا حاجاً سيف مقاتله يمنع عنه درعه الدلاص
جيل الليث لما لازم فيها إلى الصبح من خلاص
وكوكب القدر ليس يخيث تمامه عهدة انتقاد
وجهبك عذر لكل عاص وأنت تنهى عن المقصى
15 توفي الصاحب ابن عباس في يوم الجمعة لست بعين منه - أعني من صفر

(1) له تصنيف جليلة منها: المحيط، سبع مجلات، كتاب الوزراء،
و الكشف عن مسائل شعر النبي، و الانفاع في الروض وتخريج التواق،
و عنوان المعارف وذكر الخلافات سراً، والأعياد وقضايا النحو،
و قد جمعت رسائله في كتاب مجدي المختار من رسائل الوزير ابن عباس، وله شعر
في رقة وعذوبة - تواقيع آية الإبادة في الإنسان - ع.

-88-
ستة خمس وثمانين وثلاثمئة بالرية، ومدن نجد في داره. ونظر في الأمور بعده أبو العباس أحمد بن إبراهيم الصبي، ثم نقل إلى مدينة أصبهان. ومولده سنة ست وعشرين وثلاثمئة.

٧٥ - إسماعيل بن علي بن محمد بن موهب، أبو محمد بن من أهل الخطابة.

من أعمال دُجِّيل من نهر تاب. قدم بغداد في صبي وقرأ بها الأدب على أبي محمد بن الخطاب وغيره، وقرأ اللغة على أبي محمد بن الجواليق، وبرع في ذلك. وأنشأ الخطاب والرسائل، وصنف كتاباً سماه تخريج الجواب وتقرير الصواب، وكان زاهداً، حسن الطرق، سكن الموصل. ومن شعره:

مغفر يدعو لك شوقاً فأجيبي، وأجيبي بالله، أولئك في أبوه أئشني.

كم أنداد مغفرة عن سعي ومي من دعا غير جبي، يا أصحابي، ومن حسن الوفا، أن تجيبوا من دعا عند الخطب ليط شعري من رعي روض حمي، بعدنا أن سن، ورد القلب، مولده سنة إحدى وثلاثين وخمسة، وتوس بالموصل، لعشر مضت.

(١) ترجيه في معجم الأدباء ٧/١٥٣-١٥١، وفي نسبه: الخضيري.
(٢) كذا في معجم البلدان ٣/٢٠٠، وبها معجم الأدباء: الخضيري، محله بغداد.
(٣) نسبت إلى خضير بالتصغير مولى صاحب الموصل، كانت بالجليب الشرقي.
(٤) راجع الأعلام، قارب الزكاة ١/٩٠، ومعجم المؤلفين ٢/٨٧٢، وغنية الوعاة ١٩١٣، وع.
(٥) كذا في النسخة، وفي الأعلام ميراث في بغداد، ع.
من صفر سنة ثلاث وستمائة.

58 إسماعيل بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد
ابن موسى بن زياد بن كرسيد الخنقس، أبو عثمان بن أبي سعد الواعظ، المعروف بابن ملة من أهل أصفهان. سمع أباه وأبا بكر محمد بن ريدة.
59 وأبا بكر محمد بن أحمد بن محمد الكاتب، وعبد الززاق بن أحمد الخطيب.
قدم بغداد حاجا في سنةٌ إحدى وتسعم وأربعين، وحدث بها.

ثم دخلها ثانيا بعد الخمسة وأقام مدة بها. وأمي عدة جلس.
في جامع القدر قال ابن ناصر: وضع ابن ملة حديثا وأملاه، وكان
يحفظ. قلت: وقد سرد به الحافظ بالصدق، وكذلك ابن ناصر الزيدى.
10 ولم أعلم لأحد فيه طعنا إلا ما حكاه ابن السععة عن ابن ناصر.
فقاله أعلم. مولده يوم الثلاثاء حادي عشر من رجب سنة ست وثلاثين
و أربعين، وتوافف في الثالث من ربيع الأول، سنة تسع وخمسة.
يوم الثلاثاء، وصلى عليه في الجامع العتيق ودفن بالفصل يوم الأربعاء.

59 إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل
15 ابن مرادس أبو العباس. وليس بالسلي. أبو القاسم بن أبي الفضل
الإسماعيلي. من أهل جرجان، حفيد الإمام أبو بكر صاحب الصحيح. كان
من الأئمة الكبار في الفقه وال الحديث والعوام والنقد عند الملاك.

(1) ترجمته في المنظم / 188 - ع.
(2) في المنظم: أبي سعيد - ع.
(3) في العصر / 88. والشتات / 33: ابن مسلمة - ع.
(4) له ترجمة في العصر / 286 و المنظم / 10 - ع.

بعت
لا ابن الدبيضي

المضاد

بعم وميل، سمع أباه وعمه أبا الممّر الفضل بن إسماعيل و أبا القاسم، حيزة بن يوسف السهيم و أبا بكر محمد بن يوسف بن الفضل الخطب، و أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين بن موسى البكر، وحدث بحجان وأشهان والر، وقدم بغداد حاجا في سنة ثمانين وسبعين و أربعين، مولده سنة سبع وأربعين، توفي بحجان سنة سبع و سبعين و أربعين، وكان إماما عالما ثقة.

- 30 - بهلول بن عمرو الصيرفي، أبو وهب المجنون، مرحأب، أهل الكوفة. حدث عن أين بن نافر و عمرو بن دينار و عاصم بن أبي النجود، وكان من عقلاء المجانين، روى المصنف مسنده إلى محمد بن إسماعيل بن أبي ذكية، قال: رأيت بهلولا في بعض المقابر وقد دلّ رجله في قبر 10 وهو يلعب بالتراب، فقلت له: ما تصنع هنّا؟ فقال: أجلس أقوم لا يؤدوني، وإن عشت عليهم لا يغادرون، فقلت: قد علا السعر بمره؟ فعل تدعو الله فيكشف؟ فقال: والله ما أبالي، ولو حب بديار، إن الله علينا أن نعده كما أمرنا، وإن عليه أن يرزقنا كما وعدنا، ثم صفق يده، و أنشأ يقول:

(1) ترجم له في قوامات الوفيات 153-150، وفي الطبقات الكبرى للشعرائي، رقم 99 (طبعة بولاق).
(2) في قوامات الوفيات، أدي.
(3) من القوامات، وفي الأصل، قد توفي.
(4) في القوامات، في السير، ص 3.
(5) في القوامات، بديه.

91
يا من تمتّع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن الأذى عيناه
شغلت نفسك فيها تستدرك نقول الله ما ذا حزين تلقاه
وله:
دع الحرص على الدنيا وقبي العيش فلا تطم
ولاتجمع من المال ولا تدرى لن تجمع
فاثر الزق منقسم وسوء ظلم لا يفتح
فقيء كل ذي حرص غني كل من يقتنع
20 الف قال على بن عبد الصمد بن الكوفي: خدمت بهولا عشر سنين أطرف
معه حيث طاف، أسقطت من نواورة، وألقف من أشعاره، وأذب
10 عنه من يذويه، فافتقده ذات مرة أينما، فلم أره على شدة طليه،
وافتقدي أثره إلى أن صادقه يوما في بعض أزقة الكوفة، واصبح حوله
يرمونه بالخسية. فلما رأيته فقدهت نحوره، فسالت عليه، فلم يرد على إلا أن
قال: تدخ على أولاد الطواب، فعلته. وجعلت أسأله عن أمره وحالة
إلى أن ألقته له: ما تشتكي؟ قال: أريد الباقيل بدين شيرج. أو دهن
5 الجوهر، ففيَّأته له وأدخله مسجداً، ووضع القصبة بين يديه، فأقبل
ياكل أكلاً دلني على أنه جائع. فأمهته إلى أن أني على بعض ما في
القصبة، فعلته له: أني الابناء؟ هل أحدثت في زقاط البشارة شيئا؟
فضرب يده إلى القصبةWare حميم أن يضربه رأسا. فتفاعلت عليه
إلى أن سكن وشع وبات نفسه، فقال: حاجي أني الابناء.
(1) هو دهن السمسم
92 (33) قال
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
وله:

بات الخليط فأدمي وجدنا عليهم تسهيل
وحدهم حادي الفرا ق عن المنازل فاستقلوا
قل للذين ترحلوا عن ناظري والقلب حلوا
ودمي، بلا جرم أينت غادة بينهم استحلوا
ما ضرهم لو أنهموا من ماء وصلمو وعلوا

سأل السلف عن وولده، فقال: إما في أواخر سنة من عشرة أو أوائل
سنة سبع عشرة وأربعين ببغداد، وتفتح في الليلة التي صبحتها يوم
الإحدا عشر والعشرين من صفر سنة خمسين، ودفن في هذا اليوم
في مقبرة باب أبيز.

٢٣ - جعفر بن محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز
الباسى الملكي، أبو محمد بن القاضى أبي الحسن. نشأ أبو محمد هذا في
طلب الحديث وسماعه، أسمه والده في صباه من أبي الفتح عبد الله بن
شانيل وأبي السمادات نصر الله بن عبد الرحمن الفراز وأبي المعال
الفرازي، وكتب عن أفراره، وباذل في طلب بهبة عالية، وحرص على
وعناء شديدة. وقرأ بنفسه الكثير، وكتب بخطه، وعستكتب بخط غيره.

(1) من الوافات ص ١٠٣، وفي الأصل: تسهل - ع.
(2) من الوافات، وفي الأصل: دمعي - ع.
(3) في بقية الرواية ص ١١٢، وفي ليلة أحد عشر صفر سنة خمسين
وقيل إحدى وخمسين، وفي: تبنى وخمسين - ع.
المستشار

هو محتفظ && يقرأ به، وكان عندن ه مره ع مراه بالحديث وأسماه
والرجال والتواريخ، وكتب خطأ مليحاً، ونقل فلا صحيحاً. وكان
حسن الإخلاق، وطيب المقالة، حلو المياة، ظريفاً كثيرة متوددة
متواضعاً، إلا أنه كان ضجوراً ملوان، صح للعب والزارة. غالبلاً لغير أبناء
جهته، وضع أصولاً يما وهبة، ولم يزل يسمع منا إلى أن سافر
في أولئك سنة ست وسعين وخمسين إلى الشام، فسمع بالموصول وبلاد
الجزيرة ودخل الشام، فسمع بحلب ودمشق. أنشدي يوسف بن خليل
الدمشقي بحلب قال أنشدي أبو محمد جعفر بن محمد بن أحمد العباسي لنفسه:
إن ضاقت الشام فربى ول ساكنها بها مقام في أرض العراق سمه
10 ما ل وللك في أرض أذال بها وهما في طلب العز مرتفعه
والمز يضطر أحياناً فصنع ما لولم يكن منه مضطرًا لما صنعه
الله ربى معى حيث اتجهت ول يصبع من هو في كل البلاد معه
مولده في ليلة الأربعاء رابع عشر سنة ألفين وستين وسبعين وخمسين
وتوفي يوم الاثنين العشرين من في الحجة سنة ثمان وسعين وخمسين.

15 بحياة، ودفن بها.

أوصي جعفر بن محمد العباسي عند موتته أنه يكتب على قبره حوارٍ
لم تقص، وآمال لم تتل، وأنس مات بحزنبها - رحمه الله تعالى عنه
وكرمه، آمين.

٣٣ - الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد المطر، أبو العلاء

(١) له ترجمة في الشذرات ٤/٠١٠ وطلقات القراء بالجزر ١/٠٤، ومنتظم

٩٥ (٤٥) الحافظ
المستفاد

الحافظ المقدس، من أهل همدان. إمام في علوم القراءات والحديث، والأدب، وحسن الطريقة. قرأ القرآن بالقراءات بأصبهان على أبي الحداد وغيره، وصنف في القراءات والحديث 1. سمع بأصبهان من أبي على الحداد، وبغداد من أبي القاسم بن بيان، وأبي علي بن نهان، وأبي علي بن المهدي، وسافر إلى خراسان، وسمع بها من أبي 5 عبيد الله الفراوي. قدم بغداد بعد الخضائنة. أخبرنا شهاب الحاملي بحراة أن أبو سعد بن السمان قال: الحسن بن أحمد بن الحسن العطار الحافظ أبو العلاء من أهل همدان، حافظ متقن ومقرب فاضل، حسن السيرة، جليل الأمر، مضي الطريقة، غشيت الفضل، حتى بما يملكه، كرم للمرأة بما تمتد إليه يده، يعرف الحديث والأدب والقراءات معرفة 10 حسنة. سافر في طلب العلم والحديث إلى أصبهان وخاراسان وبغداد، ومن الكثير، وقل بخطه وفصل الكتب الكبار، سميت منه بهمدان، مولده في يوم السبت الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثمانية وثمانين وأربعية، وتوفي في ليلة الخمس الرابع عشر، من جمادي الأولى سنة تسع وستين، وخمسين - رحمه الله تعالى .

(2) في السنن: كتاب الأدب في حسان الحديث، غاية الاختصار في القراءات.
(3) في الشذرات: و توفي ليلة الخمس لسج عشرة بقيت من جمادي الأولى.
(4) في الشذرات: عزير النفس - ص. 232.
24 - الحسن بن أحمد بن محمد بن حكنا، أبو محمد بن أبي عبد الله،
الشاعر، من أهل الحريم الطاهر، كان من ظراف الشعراء الخلفاء،
سهل القول رشيقاً، غوواصاً على المعاني، كثير اللبلب والهجة، وآكثر
شعره مقطوعات، فنها:

إن القلق لفترها في قنل عاشقها نشاط
عين مخافة لها في القلب جرح ماذاط

وله:

تزايد القول فيله إن له وردان جنباً في صفحه الحد
فكرشت عارضاء تشعر أن الشوك لا بد منه للورد

وله:

قيل لي ما تقول في شرات
رحلت حسن ذلك الحد عنه
وتحولى على تزايد وجدت
قلت غطي سناء بحسن منه
فلافيتي قلبه حين غانت عارضاه تأتي لم أخنه

وله:

ما بدا خط المعذب ربين خديبه بمشق
وظلمت أن سواده فوق البضان كتاب عنى

(1) ترجمه له في فوات الوفيات 1/228، وسجائر الذهب لأبن عماد 1/88.
(2) مراء الزمان 842.
(3) في فوات الوفيات: حكنا، بألللمعجمة.
(4) بمثل تعامد.
(5) أيCredits منته، وفالأصل: شناء كما.
(6) كتبوا في المخطوطة فوق كلمة في، التي حذفناها لأنها زائدة حسب الوزن.
فذا 98
لا ابن المعيطي

لا يفاذا به من سوه حلقي عهدة كتب برقي [وله]

إلاقاضي في عوارضه سبب والناس لوام
كيف يخن ما أكتمه! والذي أهواه تمام؟

توف بشارع دار الرقيق في يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول

سنة مهان وعشرين وخمسين - رحمه الله تعالى.

65 - الحسن بن أحمد بن محمد بن سليمان العباسي، أبو علي
ابن أبي العباس بن أبي عبد الله، المعروف بابن الحوذيز. ولد ببغداد
ونشأ بها، وقرأ القرآن بالروايات على أبي الكرم ابن الشهروزور، وسمع
منه ومن أبي القاسم إسماعيل بن السمرقندى وأبي الفرج عبد الخالق
10 - ابن أحمد بن يوسف، وقرأ الآداب على أبي محمد بن الخشبو. ثم إنه
سكن واسطة إلى حين وفاته - وكان يقرأ بها القرآن والآداب
ويعلم الصبيان الغناء بالإلحن، وكانت له معرفة بالموسيقى. وكان
مشهورا بالسجع وحضور مجالس الغناء - وكان أدبى فاضلا - ويشعر

(1) في الفوات/138 - أكبه.
(2) وبالعديد فوق السطر: أي ريحان.
(3) في المنشئة 144 - حويظة - يزای - بلغ بختورستان منه: أبو العباس أحمد
ابن محمد بن سليمان الحوذيزى (والد المرجع) تفقه ببغداد و قال الشعر،
و ولى وارتقى، ولم تحمد سيرته - مات سنة 655. وابنه حسن [الحويزي]
شاعر سكن واسطة - ع.
المستفاد

حسنا، فتنه:

غرام كل يوم مستجد وشوق ما له أبد وحد
وحب كلما زادا قلبي به شفقة تزايد منه صد
فيا أمل إذا ألمت شيئا ويا ذكرى ويا أثر المعد
أرى مونى إذا أعرضت تغ وين واصلت روحى ترد

وله:

الصبر على الغرام أجمل والعاشقالولاء أجمل
يا عاذل كف! عن ملاي سماح 3 والحبيب يبخل
كم أحرك خلاص قلبي من ذلقته وقد توحل

وله:

من حيث أرجو صحتي جاء السقم من لامى في حالتى فقد ظلم
أنا في رازة فها أنا من دقتى أدخل في شق القلم
تو في وداسى في يوم الخمسين الثاني عشر من ذى الحجة من سنة
ثلاث وسبعين وخمسين، ودفن بتربة مسجد زنور.

١٥/١٦٩٦
الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندر، أبو علي الداربكي

(1) في الأصل: زاد.
(2) في الأصل: كيف.
(3) في الأصل: يسمع.

الثاني (١٠٠)
الشاثاني. وبشاثان قلعة من ديار بكر. وكان مقياً بالموصل، قدم بغداد
و تفقه على أبي علي الحسن بن سلمان. وقرأ الأدب على أبي السعادات
[ابن] الشجري. سمع الحديث من أبي القاسم هبة الله بن الحسين. وكان
يشعر حساساً و يعقد مجلس الوعظ. فن شعره يمدح الوزير ابن هشيمة;
أهدي إلى جسدي الطنا فاعلته وعلى يرق لبيده وعمله ما كنت أحسب أن عقد تجلدي
ينحل بالحجران حتى حله. بما يغلي أين أطلبه. وقد نادى به داعي الهوى فأضغله
إلى لم تجد بالعفو منه على الذي قد ذاب من برح الغرام فإن له
و أشد ما يلقاه من ألم الهوى. قول السواقل أنه قد مله
إلى لم تجد بالعطف منه على الذي أضنه من فرط الغرام فإن له
مولده في سنة عشر وخمسية بشثارتين، وتوفي في شعبان سنة
tسع وسبعين وخمسية. هكذا ذكره أبو المراهب الحسن بن هبة الله
العلي.

77- الحسن بن علي بن الحسن بن عبد الله بن مقتلة، أبو عبد الله.
(1) ذكره ياقوت في معجم البلدان 6/205 وترجم له في وفيات الأعيان
1/386.
(3) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزه، المنوي سنة 540 هـ - هامش الإكال
4/444، و في معجم البلدان: وكان نادراً على ابن السجزي.
(3) ترجم له في معجم الأدباء 6/28، و الوافي بالوفيات 1/168.
المستفاد

الكاتب: صاحب الخط المليح. سمع أبا عبد الله محمد بن العباس الزيدي.
مولده يوم الأربعاء سلخ رمضان سنة ثمان و سبعين و مائتين. وتوفي
في شهر ربيع الآخر سنة ثمان و ثلاثين و ثلاثمائة. وقيل مات بالشام
وحل إلى بغداد.

68 - الحسن بن علي بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الولاث،
من أهل وشوش - من نواحي طخستان بلغ. أحد حفاظ الحديث
الاثبات، سمع بلغ أبا الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم بن روزبه،
و نبيسبر أبا زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، و بهذان أبا منصور محمد بن
أحمد بن محمد بن مردين، وأصحاب أبا المظف أحمد الحافظ، و بغداد
33/الف
10- أبا عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي، و بدمشق أبا القاسم عامر بن
محمد بن عبد الله الرازي، و باسطان أبا بكر محمد بن داود بن أحمد بن
المصحح، و بمصر أبا محمد عبد الرحمن بن عمر بن النحاس، و ببيت المقدس
أبا طالب محمد بن عبد الرحمن البلدي، و بحث أبا القاسم الحسن بن علي
ابن عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الخلبي، أبا نانذاذارين كرمل بن أبي
5- غالب الخفاف عن أبي غالب شجاع بن قارس الفرولي قال: أنا أبو بكر
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قراءة عليه في كتاب المؤلفات، و المختلف:

(1) له ترجمة في النذر 270 و بهامش: الولاث بفتح الور و سكون الغاء
المجمة. ثم الثلاج المجمة أيضاً نسبياً إلى وشوش، فلذ بنرايا بلغ - و راجع
أيضاً لسان الميزان 2/411 و الشذرات 2/403 و معجم المؤلفين 3/470-
(2) راجع كشف الظلال 2/137-
من
من جمعه، قال: وأما الثاني، بالحذاء المعمجة، فهو الحسن بن علي الوخشي من أهل وخشى، وهي ناحية من نواحي بلبل. سافر في طلب الحديث إلى الشام ومصر وسمع بخريجات من أصحاب الامام و نحوه. وعاد إلى بلده فأقام به. حدث أبو علية الوخشي قال: كنت بصقلان أسمع الحديث من أبي بكر بن مصحح وغيره، فضاقة على النفقه، و بقيت 5 أياماً مع لياليها ما وجدت شيئاً من الطعام، فأخذت جزء من الحديث للكتب. فجزرت من الكتابة للضعف الذي لحقني، فضيت إلى دكان خياب في قرية منه، وكنت أتشبه الخبر، وأقوي بها إلى أن كنت الجزء، فتم تحم الله بعد ذلك. قال أبو بكر بن السمعاني: مولى الوخشي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. سأله إسحاق بن الفضل عنه فقال: حافظ كبير. ذكر عمر بن محمد السريسي أنهما ماتا في ليلة الثلاثاء فمس يال خلون من ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وأربعين، يبلغ رحمه الله تعالى.

29 - الحسن بن عبد الله بن هارون، أبو محمد المهلبي ٦، كان معر الدولة بن الحسين أحمد بن بويه، كان من ولد المهلهل بن أبي صفرة، وكان ينوب أبا جعفر الصمرى وزير معر الدولة ببغداد.

(1) في سلال الميزان: وكانت وفاته في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وأربعين، وله ست وثمانون سنة.

(2) ترجمته في معجم الأدباء ١١٨/١٠٠-٠٥٠ و في وفيات الأعيان ٤/٣٤-٣٩٠.
لمستفاد

فما مات الصبير قلده ممز الدولة الوزارة مكانه وخلع عليه، وقدمه وآدائه، وخصص به، وتمكنت منزلته عنده. حدد أبو عبد الله الصوفي.

قال: كنت أنا وأبو محمد المهل بمصرف في أيام أحدائه وصلاحه، فأشهد لنفسه وقد مسته إضافة: 

٥ ألا موت يباع فأشتربه فهذا العيش مالا خير؟ 

٦ ألا رحم الماضي روح ميت تفضل بالوفاة على أخيه؟

قال: تم وردت بعد ستين كثيرة فألقي بها وزيرا مالكا للامور، فكتب إليها: 

قصدت إلى الوزير بغير احتشام؟ أذكرك زمانا قد نسيه.

١٠ زمانا كان يشهد وقيدا ألا موت يباع فأشتربه.

قال: فوقع على ظهر رقعتى المتضمنة هذه الآيات:

رق الزمان لضافى ورق للطق تعرق

١١ (١) زيد بعده في وفيات الأعوان،١٩٣٢ البوتین.

الأموم الذي المعلم يأتي مخلص من العيش الكربه 

إذا أشرت قرب من بعيد ودعت لآني ما بليبه.

١٢ وق الوفيات:

الرغم المحسن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه.

(٣) كما، و الوزن يستقيم فيها لا كان دحشم، و في وفيات الأعوان ما نصه:

الأفل لوزير قدته نفسه مقالة مذكر ماقبه 

أذكر إذ تقول لضيف عيش ألا موت يباع فأشتربه

١٤٣٩ (٣٦١) فأتالى
فانالى ما أشهى وأدال ما أنيق
فلا غرفن له الكبیر من الذنوب السباق
حتى جنايتها بما فل أهل الشيب بفقر
قال: ووصلنا وأحسنا إلى وأغناها. ومن شعر الوزير الطهري:
قال لي من أحب السباق جد: وف مهنى لطيب الحريق
ماالذي في الطريق [صنع - خليفة] قلت أني على طول الطريق
وهل:
أعطيتى لله في خانى اسمك مكبوت على فمه
ما روعى زفرات الحوى إلا تورحت إلى مصيفه
وهل:
يا هلا لا يبدو فهاتج نفسى وهارا ينعد فزداد عشق
زعم الناس أن ركن ملكي كذب: الناس أتى ملك رقى
مولده بالبصرة في يوم الثلاثاء، لأربع ليل بقين من المحرم سنة إحدى
وتسعين وماتين. وذكر أبو القاسم النجسي أنه توفى في شعبان سنة
اثنين وخمسين وثمانية - رحمه الله تعالى - رواطة، وحمل تابوته إلى

١٠

(١) في الأصل: بقى; في وفيات الأعيان: ١٠٣٤.
فانالى ما أتيتى وحاد مما أتيى
فلنصح عجاًًا ما من الذنوب السباق
(٢) في نفس الراجع: صنع - ع.
(٣) من وفيات الأعيان. (٤) في الويات: بعد - ع.
(٥) زواطا (بعد الراوي المتعة طبيبة مقصورة) وهي بلدة قرب
لاين الدماطي

المستفاد

بغداد، فدف بمبار قريش، وكانت مدة زارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر

70 - الحسن بن محمد بن عبدوس، أبو علي الشاعر، من أهل واسط وسكن بغداد، ومدح الإمام الناصر لدين الله. وكان فاضلاً في الأدب، جيد الشعر، حسن المعاني، مليح الإبصار، جميل الهيئة، كيساً متوتاً. قرأت بخط أبي علي بن عبدوس، قال: سألت إجازة

بيتين هما:

حياكم الله وحديكم ولا عدا الوالد مغناكم
نحن عدمنا الصبر من بعدكم فكيف أنتم لأعمناكم

10 قال فقلت:

قد كان لي كثيرا فأشفقه أفرقي الوجود وأناكم تستافكم عيني وقلبي فا أطيب روياكم ورياك
أ كاد من فرط ولوعي بك أمغر في الذكرى فأساك
سكتن القلب فلا توحشوا ربي حلتم فيه حاشاك
15 إني عل البد اراج بأن يعشقني الله وإياكم
وله:

لو شاء من باح بالهوى كنه كيف يعينه عواده سقمه
قالوا مريض الفؤاد فلت لهم والجسم ألق بذل تلك التهمه

الطبيب بين واسط وخوزستان والبصرة - معجم البلدان 4/476. وفيات الأعيان في طريق واسط، وفي الأصل براوطة - كذا. - ع.

فارسوني
المستفاد

فارسفون عدّالا عدّاتهم! ما هكذا عداد سالم سلم؟
نعم وإن ساءهم عشقت وما في العشق عار عندي ولا قمعه
أهيف من شكله القضيب ومن شبه الفنص فلا ظلبه
أحسن من ضمة القباء فلو يستطيع من حبه له التزمه
قد استوى سهمه وناظره عذب فنفس أشقيتها نعمه
توفى أبو علي بن عبدوس في ليلة الجمعة خمس خلون من صفر سنة إحدى
وستمائة و دفن من العد بمقرئ قريش و أطهاء جاور الأربعين بقليل
رحمه الله تعالى.

آخر الجزء الثالث من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد.

و الحمد لله على كل حال.

(1) كذا في الأصل.
(2) بسكون الهاء.
(3) كذا- باحجام الذال و شدة و كسرة.

١٠٧
الجزء الرابع
من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد.
لحافظ محب الدين أبي عبد الله بن التاجر البغدادي.
اختب كاتبه الواثق باب الله أحمد بن أبيك بن عبد الله.

لا背عبت باب الله
من اسمه الحسين
17- الحسين بن عبد الله بن الحسين بن أبي الصمص، أبو عبد الله الجوهري، كان من أعماق التجار. و لما بويع لعبد الله بن المتنز بالخلاقة و انتقل أمره و تفرق جمهوره و طالب المقتدر فاختفى عند بن الصصاص. 10 هذا، فلم به، وقبض عليه وعلى ابن الصصاص و صدره المقتدر على أموال جليلة. و يحيى عنه حكايات عجيبة في الغفلة و الحاقة، منها أن جح في بعض السنين، فلما تبين المولد فإلى ليلة عبد الامام نظر إلى القمر. وقال: لا إنه إلا الله! هاجا قبل هذه الحجة و أت هنأ، وكان القمر أيضا في هذا الموضع نفسه، وهذا اتفاق جميل. و نظر بوبا في المرأة وقال: 15 اللهم يبه وجوها يوم تيب وجهه، و سودها يوم تسود وجهها، و نظر بوبا آخر في المرأة فقال لابن منسلا عندنا، أرى خطيب قد طالت؟

(1) له ترجمة في نواة الوفيات 1/2175 و المتنم 2/211-214، و ذكره
الذهبي في البر 2/211، و سنة الثمانين و ثلاثمائة.

108

(37) فقال
لاين الدعمي

قال له الخاضر: المرآة في يدك، فقال: صدق، ولكن الشاهد يرى مالا يرى الغائب. وكسر يوماً بين يديه لوز، فطارت لوزة، قال: لا إله إلا الله! كل شيء يهرب من الموت حتى بهائم. ونظر يوماً في المصحف وجعل يقول: رخيص! ولهذا هذا من فضل الله! أكل وتمتع بدرهم، وإذا في المصحف بـ "ذرم ياكلوا وتمتعوا". فضحف تقضف هذرم وظن أنه درهم؟ توفي في شوال سنة خمس عشرة وثلاثمائة بغداد.

- رحمه الله تعالى.

الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن بكر بن شبيب الطيبي، أبو عبد الله الكاتب، الملقب بسيد الدين. كان موصوفاً بجوازة الشعر، وذوذوبة الألفاظ، ورشاقة النظم والنشر، وكمال الطرف، ونهاية اللطف. وكان خصصاً بخدمة الإمام المستنجد بالله. ومن شعره:

وأغيد لم تسمح لنا بوصاله، يد الدهر حتى دب في عاجه النمل. تمت لما أخط فقدان ناظري، ولم أرسانا تمنى العمي قبل ليقى على مر الزمان خيال وففي عيني لم ننظره شكل.

وذكره أبو عبد الله الأصبهاني في الخريدة، فقال: الحسين بن شبيب 15

(1) سورة ١٠, آية ٣.

(2) ترجم له في نوات الوفيات ١٧٧ - ١٧٨، ومعجم الأدباء ١٠٠ - ١٠٠، ١٣٠/١.

(3) كذا في نوات الوفيات، وفي المعجم: النصبي - ع.

(4) التصحيح من نوات الوفيات، وفي الأصل: شكي - مصحف - ع.

١٠٩
خلو الشبيب، رقيق نسم السيب، وله أشعار تخلل الدور منظومة،
و الوشي مرفق، والأروض ناظر، والبرد زاهر، فن مستحسن شعره
قوله في المستند:
أنت الإمام الذي يحكى بسيرته
من ناب بعد رسول الله أو خليفة
أصبحت لي بني العباس كلهم
إن عدلت بحرفاء الجمل الخليفة
و المستند هو الثاني والثلاثون من خلفاء بني العباس، وليب اثنان
و ثلاثون في حساب الجمل، مولده في سنة خمسين، وتوبي يوم الجمعة
تسع عشرة خلت من ربع الآخرين سنة مائتين وخمسين، ولبغت بغداد، ودفن
بمقبرة معروف الكرخ.

3
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن محمد بن يوسف، أبو القاسم
ابن أبي الحسن الوسطي المغري. مولده يصر في ذي الحجة سنة سبعين
و ثلاثين، وكان أبو الحسن أبو بصحب سيف الدولة بن حسان، وانتقل
بعد ذلك إلى مصر وتولى الأعمال فيها. نشأ أبو القاسم في أيام الحاكم
بالي صاحب مصر، وقيل له ديوان الشام. فلما قضى الحاكم على أبيه على
و عمه محمد وقتلها وقتل أخوه أيضا، طلب أبا القاسم فاستمر،
و هرب إلى العراق، وقصد نحو الملك، بلغ القادر بالله أمره، فاتهمه
بالورود في إفساد الدولة العباسية، وبنى الوزارة على الملك مشرف الدولة

(1) إشارة إدخال، وعلم هامش الأصل: المروج بابن ع.
(2) ترجم له في وفيات الأعيان 1/ 428-432.

أبي
110
لاين الدبياطي

المستفاد

أبو علي بن بهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة أبي شجاع ببغداد في سنة أربع عشرة وأربعة، وعزل في سنة خمس عشرة، وكان عارفاً فاضلاً، وبلغ مرسلاً ومفتناً في كثير من العلوم الدينية والأدبية والتجارية، وكان خبيث الباطن، كثير الحيل، شديد الحسد على الفضل، وإن أظهر الميل إلى أهله، ومن شعره:

تأمل من أهواه صفرة خاتم فقتال حبيبي لم نثبت أحمه، فقطت له من أحم كان فصه، ولكن سقى حل ففقيه، توفي في رمضان سنة مماس عشرة وأربعة، بمباهات عن ست وأربعين سنة، وحمل تابوته إلى الكوفة فدفن هناك، وكان كثير الفضائل، جيد الترسل، شديد الذكاء - رحمه الله.

74 - الحسين بن علي بن عبد الصمد الديلمي، أبو إسماعيل المشي، المعروف بالطفراني، من أهل أصبهان، كان يتولى الطرق سلطان محمد بن ملك شاه، وهي علامة تكتب على التوقيعات، وكان من أفراد (1) وذكر في المنتظم 8/ 71- 370 في آخر الترجمة: وله آخاء بالموت كتب كتبا إلى من يصل إليه من الأمراء والرؤساء الذين من ديار بكر، وكوفة يعرفهم أن حظيت له توفيت وأن تابوته يحتجز بهم إلى مشهد أمير المؤمنين على الله السلام، وخطبةهم في المراوعة لم يصح به ويخفره، وكان قد دفنه في تلك اللغة لأن يتعذر أحد تابوته، وأن يطلع على خبره، تم له ذلك.

(2) ترجمته في معجم الأدباء 10/ 95- 99 ورويات الأعيان 1/ 438- 444.

(3) في سيرة الزمان 8/ 92 من ولد أبي الأسود الديلمي.

111
الله و أعيان العصر، غزير الفضل، فكامل العقل، و شعره أطفف من النسيم، وأرق من حواشى النعيم. فقدم بغداد وأقام بها مدة، و روى بها، و من شعره:

"لم أكن من ذاك التمثيل بمروق أنت أنت وما قامت بما أولا سوق، فيليت أن الدهر كل زمانه ودائع ولكن لا يكون بتفريق و من شعره:

"لم أتبع من ورده بلال وحدثت قصى بالأمان فيكم وحديث النفس غير عتال أواعدها قرب اللقاء ودونه يقر بعين الركب من نحو أرضكم أطارحهم جد الحديث و هوزه أسايل عين لا أريد وإما أريد من بينهم سؤال ويعن ما بين الكلام ورجمه لسان نعم حتى ينم بحال و أطوى على ما تعلم جوازى وأظهر السخال أن سال بيلل الذي عافاكم وابتلى بكم قوادى ما اختار السلوى بال و قد كنت دهرا لا أبال من النوى فعنى الأيام كيف أبالا كانت الوقعة بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه وأخيه مسعود ياب همذان في ربع الأول من سنة أربع عشرة و خمسين، فاهزوم مسعود"

(1) في الأصل: بلا...
و عسكره، وأخذ من جملتهم الوزير الطفرازي مأمورًا إلى حضرة السلطان محمود، فأمر بقتله، قتله وقد جاؤوا في السنين من عمره، وهو صاحب القصيدة الغراء، التي أوصى:

أصل الرأي صانع عن الخلل وحلية "العلم زاني اللز" عن الخلل.

75 - الحسين بن المبارك بن الحسين بن علي بن شقيق، أبو عبد الله.

ابن أبي حرب بن أبي عبد الله، ذكره أبو عبد الله الأصبهاني في الهفريدة.

قلت: الحسين بن المبارك بن شقيق البندادى، كانت لا بنن شقيق شقيقته في الشعر هادئة، وبدينة من الأدب نادرة، أدركته في أول المعهد القديم، فزمان السلطان مسعود، وأشدلف الفقه الشهاب الغزوني.

ما نظمه ما مدد به برمان الدين الاتاح الفضلى الغزوني يبدع مرن.

قصيدة أوعها:

إن جرت بالرمل وكبده فأقرأ ألقاها على بانه وسائل العربع الذي قد عفا ما صمت، والرسالة.

ذمهم كانوا جؤرة، فأنصدع الشمل بجيروانه (1).

 المعروف بلامية العجم وقد شره خليل بن أبيك الصفدى، وهو مطبوع في مجلين.

(2-3) في معجم الأدباء ولامية العجم: الفضل زاني لدى المطل. 

(3) بالإعجام والتشكل، كذا.

(4) أظهروا الجريزة لـ الوان.
الاستفاد

قالربع منفجع بقطانه و القلب موجوع بأشعائه
و إن كنت الحب يوم النوى أظهره دمعي بهتاني
أعذت في الهوى فارحاً و خليا كلي بوجدتاه
حرف الدال

من اسمه ذو القرنين

76 - ذو القرنين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان، أبو المطاع بن ناصر الدولة أبي محمد، كان يلقب بوجه الدولة. واول الإمارة بدمشق

للخلفاء المصريين. وكان شاعرا حسانا متفقا، فن شعره:

و مفارق ودعت عين فراقه ودعت صبرى عنه في توليه
10 و رأيت منه فعل لا حول عقده من شعره و حديثه و دموعه

وله:

لو كنت أملك صبرا أن تملكة على تجاوزت منك التي بالصلف
أتيت نظمى و جدا ب أذى جزقى كلها عن شدة الكلف
تعمد الرفاق بي يحب محسبا فليس يجد ما تواه من تلق
15 قال أبو المطاع بن حمدان المذكور: كتب إلى أخى أبو عبد الله من سفرة

كان فيها:

١) في الأصل: قدما - كذا.
٢) ترجمته مجمع الأدباء ١١٣ - ١١٤ و وفيات الأعيان ٤٤٤ - ٤٥٤ و العبر
٣) ١٦٠ و النجوم الزاهرة ٢٧ - ١٥

لو

١١٤
لاكن أملك طرق ما نظرت به من بعد فرقتكم يوما إلى أحد
ولست أعدت من بعدكم نظر لانه نظر من ظاهر رمد
قال فكنت إلي ارتجالك:
قد كان في نزهة طرق برؤيتكم يتوب شاهدها عن كل معتقد
فالآن أصله من بعد فقكم حفظا لمهدكم بالدموع والشهداء
وقال أبو المطاع بن حمدان:
ترى البيبه من الكتان يلحيا ضوء البدر أحيانا فيها
فكيف تعجب إن تأمل علائها و البدر في كل وقت لاح فيها
وقال:
إلى لاحصد علاء في أسمر الصحف إذا رأيت اعتماق الابام الأسافه
ومما أظنها طال اجتماعها؟ إلا لما لقيا من شدة الشعب
وقال:
أفدي الذي زرته بالسيف مشتملا
لخط عينه أمضى من مضاربه
فأخلعت نجاجي في العناق له حتى ليست تجاها من ذواتبه
وقال:
قالت لطيف خيل زارها، ومضي باتها صفة ولا تنص ولا تزد

(1-1) كذا، و في وفيات الأعيان: اعتماق الابام للانف - ع.
(2) اعتماقها - بنفس المرجع.
(3-3) و في معجم الآداب: للانف - ع.
(4) في الوفيات: زارى - ع.

115
 فقال خلفته لو مات من ظناً و قلت قف عن ورود الماء لم يرد
قالت صدقت الوقا والحب عادته يا برطب الذي قالت على كبدى
توفي أبو الطاعة بمصر في صفر سنة ثمانم و عشرين وأربعين - قاله
ابن الأكفاوي

حرف الراء

۵/۵۴۶ - رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن
أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن كيبة بن
الهيثم بن عبد الله بن المنيب، أبو محمد بن أبي الفرج بن أبي الحسن، من
ساكنى باب المرابث، شيخ الحنابلة،قرأ القرآن بالروايات على أبي
الحسن علي بن عمر الحمسي، وتفقه عليه وأيده عليه أبي الفضل
عبد الواحد، وسمع منهما و من أبي عمر عبد الواحد بن محمد بن مهدي
و أبي الحسين أحمد بن محمد بن المنم، وأبي الحسن محمد بن الحسن، الفضل القطان وأبي الحسن علي وأبي القاسم عبد الله، ابن الحسن
عبد الله بن بشرى، وأبي الحسن محمد بن محمد بن غنيد وأبي
القاسم عبد الرحمن الحريفي، وأبي علي الحسن بن شاذان، وأبي الفرج
محمد بن عمر بن محمد الجصاص، في آخرهم، روى عنه جماعة من الحفاظ
كأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني، وأبي علي أحمد بن محمد

(١) زيد في المنظم ٩٨٨: ين عبد الله - ع
(٢) ترجمته أيضاً في طبقات النمر، ص ٨٢، وطبقات القراء الجزء
و معجم الأدباء، مثابرة ١٣٢/١٣٣ - ١٣٨

البردانى

١١٦
لابن الدبيثي

المستفاد

البرداني، وعبد الوهاب بن المبارك الأشامولي. وكان إماما في المذهب
والخلاف والأسول. وله في ذلك مصنفات حسنة. وكان واعطاً،
مليح العبارة، لطيف الإشارة، فصيح اللسان، ظريف المعاني، معظماً
عند الخاص والعامة. ومن شعره قوله:

لاسألكي عن الحلي الذي باتي، فائنى كنت يوم الين سكراناً ه
با صاحبي على وجدى بنعيانا هل راجع وصل لي كالذي كانا
ما ضرهم لو أقاموا يوم ينهم بقدر ما يلبس الخبر أكفاناً
أم ذاك آخر عهد للقاء، بها فجعل الدهر ما عشناه أحزاناً
ليت الجبال التي، للبن ما خلت ولا حاد حدي في الدهر حيراناً

و لد:

أق بي قوادى من غرامك واستمع مقالة عزوز عليه شفيف
علقت قنأة قلبها متعلق بغيكر فاستوقفت غير وثيق
 فأصبحت موئلنا وراحطة طلقة فكم بين موثوق و بين طليق
قرأت على أبي الحسن بن المقدمي بمصر عن أبي طاهر السلفي، قال:
سألت أبناخر المؤمن بن أحمد الساجي عن أبي محمد التميمي فقال:

10

(1) من اليمين 1030، وفي الأصل: البرداني.
(2) من ذيل طيات الحباتة 1/100، وفي الأصل: لاسنابوني.
(3) من ذيل طيات الحباتة، وفي الأصل: القراء.
(4) من ذيل طيات الحباتة، وفي الأصل: الذي.
(5) في ذيل طيات الحباتة: للبن - ع.

117
لاين الدبياطي

المستفاد

هو الإمام عليا و نفسا وأبوه. وما يذكر عنه فتحام من أعدائه.
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي، "أبو محمد رزق الله
التميمي"، و ما رأيت شيخا ابن سبع ومائتين سنة حسن سما و هديا
و استقامة، و لا أحسن كلاما وأظهر وعظا وأسرع جوابا منه.

مولده سنة أربعإيات و توفي بيداد في منتصف جمادى الأولى سنة ثمان
واتماثن وأربعإيات و دفن بداره باب المراب، ثم نقل في سنة إحدى
و تسعين إلى مقبرة باب حرب، و دفن إلى جانب قبر الإمام أحمد بن
حتيل. و في هذه السنة توفي ولده عبد الوهاب.

حرف الزاي

78- زاهر بن طاهر بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن
محمد بن المرزيان بن علي بن عبد الله بن المرزيان الشحاوي، أبو القاسم بن
أبي عبد الرحمن بن أبي بكر المستملي. من أهل نيسابور- شيخ وقته في علم
الإنسان. بكر به أبوه فأسمه من أبي سعد محمد بن عبد الرحمن الكينجروذي،
و أبي عثمان سعيد بن محمد البجيري، و أبي سعد أحمد بن إبراهيم القرئي
و أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، و أبي عثمان سعيد بن أحمد

(1) كذا، و ليس في ذيل طبقات الخانابة ص 98.
(2) زيد في الأصل هنا: فقه - و ليس في ذيل طبقات الخانابة لحذفه - ع.
(3) له ترجمة في العبرة 91 و المتضمن 91/97.
(4) من العبرة 3/260، و في الأصل: الكينجروذي.
(5) من العبرة 3/267، و في الأصل: البجيري.

العيار

118
الباري وأبي بكر أحمد بن الحسين البهقي في آخرين. وسمع بنفسه
وسمع لنفسه مشيخة. وكان يستلم على الشيوخ، وحدث بالكثير،
وكتب عنه الحافظ. قدم بغداد في سنة خمس وعشرين وخمسينة,
وحدث بها، سمع منه ابن ناصر في آخرين. أخبرنا شهاب الحاتمي بهرة,
قال: حدثنا أبو سعد بن السمعان قال: زاهر بن طاهر الشهاي أبو القاسم
شيخ متقيظ مكثر، جمع ونسخ بخطه، وكان صاحب أصول، وعمر حتى
حمل عنه الكثير، ورحل في رواية الحديث، ونشره مثل ما يرحل الطلاب
في جمعه، ورد علينا مرو قاصدا للرواية بها وحج، وسمع منه الكثير
بغداد وهمدان وأري والحجاز، ورجع إلى نيسابور، وكان صبورا
لا يضجر من القراءة عليه حتى قرأت عليه تاريخ نيسابور، للحاكم أبي
10 عباس بن في أيام قلائل، كنت أمضى قبل طلوع الشمس فأقرأ إلى وقت
غروبها، وكان يقدد ويستمع، ولكننا كنا نجعل بالصلوات إخلايا
ظاهرة، ووقت خروجه إلى أصبهان قال لي أخوه وجهه: أجهدت في
فجوعة ولا تخرج، فان أمر صلاته مختل، وتفتضح من أهل أصبهان
فظهر الأمر كما قال أخوه، وعرف أهل أصبهان ذلك، وشعروا عليه
15 حتى ترك أبو العلاء أحمد بن محمد بن الفضل الحافظ الرواية عنه، وقيل
لما راح في ذلك، قال: لي عذر، وأنا أجمع بين الصلوات كلها. وله
تاب ورجع عن ذلك في آخر عمره. وكان صحيح الساع كثيرًا. مولده
رابع عشر ذي قعدة سنة سمر أربعين وأربعين. ونوفي ليلة الرابع عشر

(1) في الأصل: هرد.
مستفاد
من بقية آخر سنة ثلاث وثلاثين وخمسين بنبعبر ودفن بهم
صبحي بن يحيى - رحمه الله تعالى و إياه.
77 - زيد بن يحيى بن أحمد بن عبد الله من هبة الله السباع، أبو بكر.
من أهل باب الازج، وهو أخو أبي المعال أحمد، وكان الأصغر.
5 سمع بأفادته أخاه من أبي الوقت عبد الأول وأبي بكر محمد بن عبد الله
ابن نصر الزاغوي في آخرين. كتب عنه من سماه الصحيح لأنه كان
يكشف اسم أخاه عبد المنعم من طبق السبع، ويكتب اسمه موضعه
بقلم غليظ ودواية ردية. فعل ذلك على عدة أجزاء من أصول أخاه
أحمد. وولده ستان وأربعين وخمسة، وتوفي في بغداد في منتصف
10 رمضان سنة إحدى وعشرين وستين.
حرف السن
87 - سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الخير، أبو الحسن
ابن أبي عبد الله الآنصاري، من أهل بلنسية من شرق الأندلس. قدم
بغداد وسمع بها من أبي الخطاب نصر بن أحمد بن بطر. وأبي عبد الله
15 الحسن بن أحمد بن طلحة الفعل والابناء طراد الزبيري في آخرين،
ورأى الأدب على أبي زكريا يحيى بن على التبريزي. وسافر إلى العراق،
فسمع بدوين من نواحي هامان من أبي محمد عبد الرحمن بن محمد الديوني،
(4) له ترجمة في الطرائف والشعرات 4/288، وراجع أيضا المتنبي 1/110.
(5) ذكرها يا قوت في معجم البلدان 4/211.
(6) من معجم البلدان والشعر 4/4، وفي الأصل: حميد.
120 (60) و باصبهان
لاين الدموطي

المستفاد

وأصبهان من أبي علي الحسن بن أحمد الحضاد. وحصل الكتب
والأصول. وركب البحر، وقاسي الشذات، ودخل بلاد الصين.
ثم إنه عاد إلى بغداد بعد علو سنة واسنطها إلى حين وفاته. وكان
ثقة صدقا منيدا. توفي في يوم عاشوراء سنة إحدى وأربعين
وضنائة بغداد.

81 - سعيد بن أحمد بن محمد بن نفييم أشكاب، أبو عثمان بن أبي سعيد
الصوفي، يعرف بالسيار، من أهل نيسابور. وذكر به أبوه فيسكة من أبي بكر
محمد بن محمد بن الحسن بن هاني البزاز و أبي محمد عبد الله بن أحمد الصيرفي
وأبي الحسين أحمد بن محمد بن عر الحفاظ وأبي طاهر محمد بن الفضل
ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة و أبى محمد عبد الله بن حامد الإصبهاني.
وأسمعه بسرخس 2 من أبي علي زاهر بن أحمد الفقيه، وباراABB من
أبي عبد الله محمد بن سعيد بن محمد، وبارا من أبي العباس عقيل بن الحسين
الطويل، و بمكا من أبى الحسين 3 على ابن جعفر السيواني. وعرف حتى جاور
المائة. و خرج له الحافظ أحمد بن الحنون الهمقيق فوائد في عشرين جزءا
حدث بدمشق وأصبهان ونيسابور، وهرات وغزنة. ودخل
بجاد في سنة ثلاث عشرين وأربعين. أينما ذاكر من كامل الحفاظ؟

(1) له ترجمة في العصر 2/709، و تحذيب بن عساكر 2/716، وفيه: العيار
بفتح العين وتشديد الياء.

(2) سرخس - مدينة قديمة من نوايا خراسان.

(3) من هاشم الإكال 4/704، وفي الأصل: أبي الحسن.

(4) كذا في الأصل، وفي العصر 2/717:UNCH

121
المستند

عن أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي، قال: سعيد بن أبي سعيد العباس يتكلمون فيه لروايته كتاب الله، عن أبي نصر السراج وغيره. وكان يزعم أنه سمع من زاهر بن أحمد السرخسي كتاب الأربعين، محمد بن أسلم، ورواه عنه. فذكر بعض أهل العلم أنه لم يسمع من زاهر شيخه.

وخرج له البيهقي عدة أجزاء فوائد لطاف، ولم يخرج له فيهما عن زاهر شيخه. قلت: هكذا ذكر ابن طاهر هذا الكلام في كتابه تكملة الكامل في ضعفاء الحديث، من جمهه، وقد وعم في قوله: "لم يخرج له البيهقي في فوائد عن زاهر شيخه، لأن البيهقي خرج له في هذه الفوائد عدة أحاديث عن زاهر. وذكر أن عدة أجزاءها عشرة، وأنا لطاف:

وقد كتب هذه الفوائد بأصهان، وسمعتها من جماعة وهي أحد عشر وعشرون جزءا، ولم يزل المقدسي كثير الوهم فيها يجمعه تهوره وشجته، ويفاجبه نفسه. وإنما الشيخ الذي لم يخرج له البيهقي عنده في فوائده هو بشر بن أحمد الإسراييلي. فإن العيار قد روى عنه هذا من حديث قتيبة بن سعيد. ورأيت خط الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الدقاق الأصهان، أحاديث قد كتبها عن العيار. ومن أخذه العيار في روايته عن بشر، والله أعلم! فإن كان ابن طاهر قد سمع من حكي عنه أنه بشر واشتهبه عليه ابن أحمد فهو صحيح، وإلا فليس شيء. والله أعلم.

مولده العيار سنة خمس وأربعين وثمانية، وقال بعضهم: سبب

(1) في الأصل: إحدى.

تسميته
العماد

تمثيل بالعبارة أن كان في ابتذائه يسلك مسلك الشطار، ثم رجوع إلى هذه الطريقة. توفي يفظة في ربيع الأول سنة سبع وخمسين وأربعة. وذكر أبو الفضل ابن خيرون وفاته في سنة اثنتين وخمسين - حكاية المدحى عن ابن خيرون.

82 - سعيد بن حميد بن سعيد بن يحيى، أبو عثمان، الكاتب، من أولاد الدهافين، وأصله من النهران الأربض. ولد ببغداد ونشأ بها. وكان يذكر أنه مولى بن سبأ بن لو. وقيل إنه أدعى أنه من أولاد ملوك الفرس. وكان شاعرا كابا مترسلا فصيحا مقدما في صناعته. إلا أنه 3/8 الف كثير السرقات والإغارة. فهو كما قال بعضهم: لو قيل لكلام سعيد: ارجع إلى أهل لما بقي عليه إلا التأليف. كتب سعيد بن حيد إلى فضل 10 الشاعرة يعذر إلها من تغير ظنها بهما. و في آخرها:

يظنون أن قد تبدلت بدهلا و بعض الغهماء و منكر إذا كان قلوب في يدك رهينة فكيف بلا قلب أصافى وأخمر

83 - سليمان بن أحمد بن أبو بكر بن خطير، أبو القائم، للحمي من أهل طبرية. سمع بالشام و مصر و الحجاز و اليمن و العراق فأقرأ و سكن 10

(1) له ترجمة في الأعلام للزركلي م/471، و الأغاني 17/2.

(2) في الاهل: فيه.

(3) تراجع في وفات الأعيان 2/141، و تهذيب ابن عساكر 2/440، (وهذه مطهر) و راجع معجم البلدان 9/520 حيث ذكر يافوت ترجمة الطبراني و مر. سمع منهم. 0

132
لا بن الدمياطي

المستفيد

اصباهن إلى حين وفاته. سمع بدمشق أبا زرعة عبد الرحمن بن عمرو و أحمد بن الولي وأحمد بن أس بن مالك، وبيت المقدس أحمد ابن مسعود الحياط، ومصر يحيى بن أبوب العلاف وأحمد بن رشدين وأحمد بن إسحاق بن نفيت بن شرط البشعي، وبرقة أحمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن البرق، وبحنين، إسحاق بن إبراهيم الدبري، وحسن ابن عبدالعل البوس، وابن مالك إسحاق وأبا مسلم الكجيم، وسفيح بن اللد، وحسن بن سهل المخوز، وبيجعدي بشر بن موسى الأسد في آخرى، وحديث كثير. سمع منه شيوخ أبو مسلم الكجيم وأبا خليفة الجمي

10 ابن الحسين بن قاديه وابن بكر محمد بن عبد الله بن رذيلة وهو آخر من حديث مصدر. قال أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن: سليمان بن أحمد الطبراني أشهر من يدلى في فضله وعلمه. حديث بصبهان ستين سنة. فسمع منه الآباء ثم البنان ثم الاسباط حتى لحقوا بالاجداد؛ وكأن

واسع العلم، كثير التصانيف. وقيل: ذهبت عيناه في آخر أسرائه. فكان يقول: الزنادقة صحسوين. قال يحيى بن عبد الوهاب بن منده: رأيت بخط

أبي بكر محمد بن رذيلة مكتوبا قال الصحاب إسماعيل بن عباد:

قد وجدنا في معجم الطبراني ما فقدنا في سائر البلدان، لأن لا منساد لها سناد ومتون إذا ورد من شأن قال الحافظ أبو نعيم: مولد الطبراني ستين وستون. وتوفي في

(1) من العام 292هـ، و في الأصل بدون إنجام.

124 ذي القعدة
المستفاد

ذى القعدة لليلتين بقیته سنة ستين و ثلاثمئة، و دفن إلى جنب حمراء
باب مدينة جی، و حضرت الصلاة عليه.

۸۴ - سليمان بن أحمد بن محمد، أبو الريبع بن أبي عمر السرقطى،
من أهل البلد. سم̀ع بعمر من أبي الخمس على ابن إبراهيم بن سعيد
الحوفي، و بواستة من أبي الحمس على عبد الله بن علي القصاب،
هناك، و قدم بغداد و استوطناها. قرأ القرآن بالقراءات على الفاضل أبي العلاء
محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، فأباه و حديث. أخبرني شهاب الحاتمي
بهراة قال: سمعت أبي سعد بن السمعان يقول: سمعت أبا الفضل بن ناصر
يقول: إن السرقطى كان كذابًا، وكان يلقن سماعته. مولده سنة
تسع و سبعين و ثلاثمئة، و توفي في ربيع الآخر سنة تسع و سبعين
و أربعين، و حدث يسير، و كان فيه تاسع في دينه، قاله أبو الفضل
أحمد بن الحمس بن خيرون الشاهد.

۸۵ - سليمان بن خليف بن سعد بن أبو بن واثر، أبو الوليد

١ . وفي المنتظم، ي١٤ : دفن باب مدينة أصبهان إلى جنب قبر حمراء الدومي
صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، و راجع أيضا وفوات الأعيان، و تهذيب
ابن عساكر، ي١٤٠، ١٤٢.

٢ . نسبة إلى مربسطة، راجع الأنساب، ي١٣٢.

٣ . التصحیح من إیناء الرواة، ي١٩ و الأنساب، ي١٢٧، و في الأصل:
الحنمی، كذا ع.

٤ . بدون إجماع في المن.”

١٢٥
لا بن الدماطي

المستفاد

28/ب

ابن وهيشة الباجي، من أهل قرطة، مدينة بالأندلس. سمع بالأندلس
أبا سكر محمد بن الحسن بن عبد الوارث، والقاضي أبا الوليد يونس بن عبد الله
ابن مفيض الصفار، والقاضي أبا الأصبع غيسي بن أبي درهم، وابن محرم
أبا باقر عبد الله، بن محمد بن الوليد الأندلسي، وأبا القاضي هبة الله بن إبراهيم
ابن عمر الصوارف، وبدمشق أبا الحسن على السمارة، وابن مكح أبا الحسن
محمد علي بن صخر الأزدي، والكوفة الشريف أبا عبد الله محمد بن علي
العلوي. وقدم بغداد وأقام بها مدة يدرس الفقه والخلاف على القاضي
أبي الطيب الطبري، وأبي إسحاق الشيرازي حتى برع في ذلك. وسمع
الحديث من أبي القاسم حسن بن أحمد الصيرفي، وأبي طالب عوين بن إبراهيم
الزهرى، ومحمد بن محمد بن عبد الابرار، وحدث ببغداد بيسير. روى عنه
أبو بكر الخطيب الحافظ، وعاد إلى بلده، ولى القضاة بعض شغورها،
ودرس وصنف في الفقه والحديث والخلاف، ومن شعره:

إذا كنت تعلم أن لا تجد
لذي الذنب عن هول يوم الحساب
فأصع الله بقدر ما تعب لنفسك.

(1) نسبة إلى بني تجيب قبيلة من كندة - تزعمه في معجم الأدباء 10/49-1492
(2) وفوات الوفيات 1/55 ووفيات الأعيان 2/44. وتذيب ابن عساكر 2/488/6
(3) العفر 3/280. 6
(4) من العفر 2/199، وف الآصف: معب - بعده فقط.
(5) من العفر 2/199، وف الآصف: السحر - كذا.
(6) راجع وقات الوفيات 1/57.

مولده 126
موته في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعة، وتوفي خمس خلوف من رجب سنة أربع وسبعين وأربعة، بمدينة المواسفة 82 - سليم بن أبو بكر بن سليم، أبو الفتح، الفقيه، من أهل الري، فقيه الشافعية في زمانه. قدم بغداد في صباب، ولازمه أبا حامد الأنصاري، قرأ عليه المذهب والخلاف. سمع بالرئى أبا علي أحمد بن عبد الله، الأصبهان وابن الباس أحمد بن محمد بن الحسن البصري، والكوهة أبا عبد الله محمد بن [عبد الله بن - ] الحسن المجاني، وبيغداد أبا الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت، وأبا أحمد عبد الله بن محمد بن أحمد الفرضي في آخرين. وروى عنه المطبب، ولفت القبي نصر المقدس في آخرين.

أنبأنا ذاكر بن كامل بن أبي غالب الخفاف عن أبي الفضل محمد

ابن طاهر المقدس، قال: سمعت إبراهيم بن نصر الصوفي بالرئى يقول:

(1) وعلي الهامش: قال ابن النقطة: مولد، في آخر ذي الحجة من سنة ثلاث وأربعة.

(2) سنة 124 حسب بالقوس و749 في طبقات المفسرين.

(3) راجع معجم البلدان 842.

(4) له ترجمة في العبر 805 وطبقات الشافعية للسكيك 128 ووفيات الأعيان 2/392 وزرارة الجامع 64 وشذرات الذهب 2/575.

(5) ترجم له في وفيات الأعيان 1/50 و56.

(6) من العبر 821.

(7) أبو بكر 821.
كان سليم بن أبو الرازي الإمام من أهل فسطاط، وهي التي يقال لها بالفارسية: كستاْنة - على سبحة فراسخ مر، الرأى مما في طريق بغداد، وكان قد تفقه بالرئى، وقد خرج مر ببلده إلى بغداد، فتفقه على أبي حامد الإسفرايني، فلما مات أبو حامد جلس في موضعه للتدريس.

فبلغ آية بكستاْنة أن رئيسة أصحاب الشافعى قد أتته إلى ابنك بغداد، خرج من قريته وقصد بغداد ودخل القطينة، وكان يدرس في مسجد أبي حامد، وقد فرغ من الدروس الكبير و هو يذكر درس الصيان الصفار، فوقف على الحلقة، وقال: سليم! إذا كنت تعلم الصيان بغداد فارجع إلى القرية فاكن أجمع لك صيانها و تعلمهم وأنت عندنا، فقام سليم من الدرس وأخذ يد آيه ودخل به إلى بيته، وقدم إليه شيئاً، فقام سليم من الدرس و خرج و دفع المفتاح إلى بعض أُصحابه وقال: إذا فرغ أي من الأكل فادفع إليه المفتاح، و قل: كل ما في البيت يبعكم و خرج سليم من فوره إلى الشام، وأقام بها، وصنيف ودرس، فها انتشر علمه. غرق سليم بن أبو بكر في بحر القلم؟ عند ساحل جدة بعد عودته من الحج في صفر سنة 15 سبع وأربعين وأربعة، وكان قد نيف على الثمانين؛ وقيل: في سلم سيصر. ودفن في جزيرة بقرب الجارية عند المنغصة.

(1) معجم البلدان 7/85.
(2) القلم - بالضم ثم السكون و زاي مضمومة و ميم، أي بحر الأحمر - معجم البلدان 8/145.
(3) راجع معجم البلدان 3/35.

128 (127) شجاع
المستفاد

77 - [شجاع] بن قارس بن الحسين بن قارس بن الحسين بن غريب

ابن ز وجوه: أبو غالب بن أبي شجاع الجهل. طلب الحديث بنفسه،
و كان مفيد، أهل بغداد، و المرجع إليه في معرفة الشيوخ وأبحاثهم
بعد الحضيبة. و ذهل على تاريخ الحضيبة ثم غسله قبل موته. وكان
ثقة ثبتا صدقا فاضلاً أديا جميل السيرة، مرضي الطريق، أتي عرفه في
هذه الصناعة. سمع أبو طالب محمد بن إبراهيم بن غبان و أبوه القاسم
عبد العزيز بن عيسى الأزجي وعلى بن الحسن التنوخي وأبا الفتح
عبد الواحد بن الحسن بن علي المقرئ وأبا إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد
البركي وأبا الحسين أحمد بن محمد بن الآماني و محمد بن أحمد بن حسان
النرجي وأبا بكر أحمد بن علي الحافظ الحضيبة. وكتب عنه أكثر
مصنفاته مرات و لغيره، و بالغ في الطلب. و له شعر، فهنا:

وقالت إلى رقدت و قصد بما لليل الصبي في العارضين قصير
قلت لها إن المريد من الكرى يكون إذا كان الظلم ينير
قأة بخط شجاع الجهل قال: قلت فيها يكتب على مضار العود وقد مستلبه:
أنا في كف مهاة ذات دل و جمال أبدأ أسلم بالتحريك أباب الرجال
قأة في كتاب أبي طاهر السفيْن أبيه. و قرأته على أبي الحسن بن المقدسي
ببصر عنه، قال: أبو غالب شجاع الجهل كان من حفاظ بغداد المذكورين.

(1) له ترجمة في البحر 4/3 و معجم المؤلفين 4/197 و مرآة الجهلان 3/194;
(2) كتاب المنظوم 9/179 و ذكره المخاطر 4/340 .
(3) من كتاب المنظوم، في الأصل: مسند.
(4) من كتاب المنظوم، في الأصل: من - كذا.
لاين الدبيطي
المستفاد

وكنت أسمع أبا على البدان الحافظ يلق عليه إذا جرى ذكره،
وكان له أدب وشعر، وقد علقت عنه كثيرة من الفوائد الأدبية.
قال عبدالله الأثناطي: دخلت على شجاع بن فارس وهو مريض،
فقال لي: تونبي، قد كنت شعر ابن الحجاج سبع مرات. قلت لي:
لم كنت؟ فقال لي: كان قفيرا. وقيل: إنه بعد ذلك كتب خظه
ثلاثمائة مصحف تكسيرًا لما فعل. قال ابن ناصر: كان شجاع الذهل عسرا
في الرواية، فلهذا حدث بالقليل، لضيق وقته بالنساءة وتعليم لأولاد
الرؤساء والآمائل. مولده في منتصف رمضان سنة ثلاثين وأربعين،
وتوفي في ثلاث جمادى الأول سنة سبع وخمسة.

1088 - شقيق بن إبراهيم الأزدي، أبو على الوليد، من أهل بلخ.
صاحب إبراهيم بن أحمد وعبد بن كثير وأبا حنيفة. روى عنه ابنه محمد.
قدم بغداد حاجا ودخل إلى الرشيد ووعظه. قال حاتم الأصم: سمحت
شقيقين البلخي يقول: عملت في القرآن عشر سنين حتى ميزت الدنيا
من الآخرة، فأصباه في حرفين وهو قوله تعالى: "فَا أتتكم من شئ فتاع
الحياة الدنيا وما عند الله خير وابقت". وقال حاتم أيضا: سمحت شقيقين

15
(1) في الأصل: البرداني - خطأ.
(2) له ترجمة في نواب الوفيات 187 ووفيات الأعيان 2161 والأعلام
(3) في الأصل: أبو حنيفة - كذا.
(4) سورة 44 آية 26.
المستفاد

البلخى يقول: مز بين ما تعالى و تعالى، إن كان ما يعطيك أحب
إليك فأنت حب الدنيا، وإن كان ما تعطيه أحب إليك فأنت حب
الآخرة. قال أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الحافظ الأدراسي: شقيق
ابن إبراهيم الزاهد روى أحاديث مناكر في الهديات و غيرها. لم يكن
من أهل الصناعة في الحديث، و قلما حدث عنه أيضا من يوثق بروايته، هـ
فذلك لا يعتمد على روايته. قال شهداُ بجياله سنة أربع
و سبعين و مائة.

89/2 - طاهر بن محمد بن طاهر بن عل، أبو زرعة بن أبي الفضل
المقدسي - تقدم ذكر والده في هذا المختصر. ولد بالرية، و بكر به
أبوه فأسمعه من أبي القتيبة عبدوس بن عبد الله المداني و أبي منصور
محمد بن الحسين المقدسي و أبي الحسن محمد بن منصور بن علان و أبي محمد
عبد الرحمن بن محمد الدوني، سمع تبداد أبا الحسين على بن محمد بن الملاف
و أبا القاسم علي بن أحمد بن محمد بن يان. و سكن همدان إلى حين وفاته.
و كان تاجرا لا يفهم شيئا من العلم، و حديث بالكثير، و عمر، و افرد

(4) ه له ترجمه في الجمع 1/1919 و شذرات الذهب 4/170.
(5) رقم 24.
(6) أسقطه بن زائدة.
لا بن الدمياط

مفتاح

بعض مروياته. وكان شيخًا صالحاً. حمل جمع كتاب والده.
- وكانت كلها بخطه إلى الحافظ أبي العلاء بهدمان، ورغمها على جميع
أهله الحلف والصلة إليه، وسمع من ذكر أنها كانت في ثلاثين غرارة.
قدم بغداد بعد الحسين وخمسا، وحدث بها بالكثير. سمع منه التأمة:
- ابن الحشابل وابن شافع وابن الجووزي في آخرين. وذكر من سمعه
يقول: حמעט عشرة حجة مولده في الرابع والعشرين من رمضان
سنة إحدى وثمانين وأربعين سنة بالرقت. وتواف بهديان في سابع ربيع الآخر
سنة ست وستين وخمسا.

90 - طراده بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب
10. ابن سليان بن محمد بن سليان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد
- ابن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو القوارس الزيدي،
من ولد زينب بنت سليان بن علي. كان يسكن بباب البصرة. ولل
الثقافة على العباسيين بغداد في رجب سنة ثلاث وخمسو وخمسا.
سمع من أبي النجدي هلال بن محمد الحفاري. وأبي نصر أحمد بن محمد
- ابن حسنون النروي وأبي الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان
- وأبي عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزالي في آخر. وافرد

(1) معرفة منتصف الكلمة.
(2) كيس اللفت.
(3) له ترجمة في شفرات الذهب 3/933 و التاجوم الزاهرة 5/122 و كتاب
(4) بالرواية

132
 rencontrer une femme de son choix et qu'El Hadj a été à l'origine d'une revendication pour obtenir cette clause.

La liste des employés et bénéficiaires de la fondation est la suivante:

- Dr. Hani Al-Douri
- Dr. Nabil Al-Hasan
- Dr. Fadhl Al-Reza
- Dr. Sadiq Al-Sabri

La fondation a également des relations avec les organismes suivants:

- La Banque Islamique de Développement
- L'Agence des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP)
- L'Organisation Internationale du Travail (OIT)

La fondation organise régulièrement des activités de sensibilisation et de formation pour sensibiliser les populations aux aspects sociaux et environnementaux de l'agriculture durable.
ابن الدمياطي

و أبوي بكر محمد بن أحمد بن وصيف و أحمد بن محمد بن غالب البرقاني في ألف آخرين. و حديث، و كتاب، بخطه الكثير. سمع منه أبوي بكر الخطيب الحافظ، و روى عنه في كتاب المؤلف و المختلف، من جمهه. وكان صدقاً عفيفاً منديناً مع ظرف كان فيه و لطفه، و له شعر، فهنا:

و أتباع من ساحت معرض مدق علقت القلب به ما رضي أمر في طول حيائه فديته لو شاء لم يرض فدمع عليه ما رقى مجففاً و جفته الساهر لم يغمض، و ليس له من جبه مهرب فا احتيا و بهذا (قد) قضى؟

قال السلفي: سألت يهلي بن عاصم بن الحسن العاصمي فقال: حدث عن جامعه، و له شعر مطبوع، وكان صدقاً، من أهل السنة، و قد سمعته منه، مولده سنة سبع و سبعين و ثلاثمائة، و توفي في ختاني عشر جمادي الآخرة سنة ثلاثين و ثمانين و أربعة يعـشد، و دفن بمغرة جامع المدينة.

93 - عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله

15 ابن نصر بن الخشاب، أبو محمد بن أبي الكرم، كان يسكن بباب المرابط، و كان أعلم أهل زمانه بالتأويل حتى يقال: إنه كان في درجة أبي عليه الفارسي، و كانت له معرفة بالحديث و اللغة و المنطق و الفلسفة و الحساب و الهندسة. قرأ الحساب و الهندسة على أبي بكر محمد.

(1) ترجمته في إناء الرواة ٢٠/٩٩ و معجم الأدباء ٣٠ - ٣٠ و المutztوم ١٠/١٠٢٨/٤، و العبر ١٩٧ و وفوات الأعيان ٠٥/٢٨٨، و الأعلام للفركلي ١٠/١١٤٠.
ابن عبد الباقي الأنصاري، وسمع الحديث منه، ومن أبي القاسم علي
ابن الحسين الربيعي، وأبي الغفائم محمد بن علي الترسي، وقرأ الحديث نفسه
علي أبي القاسم بن الحسين، وأبي العر أحمد بن عبد الله بن كاشش
وأبي القاسم هبة الله بن أحمد بن عمر الحربري في آخرِينِ؛ وقرأ العلأل
والنازل، وكتب بخطه الكبير، وكان يكتب خطًا مليحاً، ويضبط
صححًا، وحصل من الكتب والاصول وغيرها ما لا يدخل تحت
حصر؛ وكان ثقة في الحديث والنقل، صدرقا نيلية حجة إلا أنه كان
بخيلاً، ولم يكن في دينه بذلك. وكان متبهلاً في مطوعه وملبسه
ومعيشته، متهتكاً في حركاته، فليل المبالاة بحفظ ناموس العلم. وكان
بلعب بالشطرنج على قارعة الطريق مع العوام، ويفق في الشوارع على
أصحاب الله، وكان كثير المزاح واللعب، طيب الأخلاق، وله شعر، فنه: أسلسه العيون دراً دلًا جال فوق الحدود عاد عققاً
وشموس ودون عند التلاقِي فكان الفروس عاد شروقاً
كتب إلى محمد بن هبة الله بن الحلبي، قال: أنشدنا أبو محمد بن الخشاب
نفسه ملَّغوا في الكتب:
وذي أوجهه لكنه غير باخ بسر وهو الوجهين للسر يظهر
تأجيك بالسرار أمور وجهه قسمهم ؛ ما دمت بالعين تنظر
(1) كتببت على الهامش تصحيحًا لالق، لكن في معجم الأدباء 1/10 بجاءت:
«متبهلاً» أي قاماً.
(2) في الأصل: تعيشة، وفي المراجع: يعيش.
(3) في الإنباء: الرئة.
(4) وعلى الهامش عوضًا عنها: تفهمها، وهكذا في إنباء الرواة.
المستفاد

قال أبو سعد بن السعاني: سمعت شجاع البسطامي يقول: لما دخلت
بغداد قرأ على ابن الخطاب غريب الحديث لابن قتيبة قراءة ما رأيته
قبلها مثلها في الصحة والسرعة، وحضر جماعة من الفضلاء سمعها،
وكانوا يريدون أن يأخذوا عليه فلحة لسانه فقروا عليه ذلك.

أخبرنا شهاب الحامي قال لنا أبو سعد بن السعاني قال: عبد الله
ابن الخطاب شاب كامل فاضل، له معرفة ثلاثة بالادب واللغة
و الحديث، وقرأ الحديث قراءة حسنة صحيحة مفهومة، سمع الكثير
حتى نفسه، وجميع الآثور الحسان، كتب عنه، وسأله عن مولده،
قل: أظن في سنة اثنتين وخمسين وأربعية، توفي في عشية الجمعة
10 - ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسين، ودفن بمقبرة أحمد.

- عبد الله بن أحمد بن صاعد بن صائم الإسكاك، أبو محمد

(1) في إنشاء الرواية 2/200: لأبي عبد الفتيم، وهو أبو عبد الله بن مسلم بن
قتيبة الدينيوري الموقر سنة 326 هـ - راجع كشف الطلاق 2/404.
(2) في إنشاء الرواية: ما سمحت.
(3) في إنشاء: فلم يقدروا.
(4) في الأعلام للزركلي 4/111: مر تصيبه: شرح مقدمة الوزير
ابن هيئة في التحول أربع مجموعات، وشرح في شرح الباقر،
والرد على التبريزي في تهذيب الإصلاح، وقديم القامات الحربية.
(5) زيد في إنشاء الرواية: باب حرب.
(6) له ترجمة في العصر 4/188 والنجوم الزاهية 7/267 والشجرات 4/326.
ابن أبي العباس بن أبي المجد، من أهل الحرية، سمع أبي القاسم بن الحسين وأبا غالب أحمد بن الحسن بن البناء، و إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندى في آخرين. وكان شيخًا صالحًا حسن الأخلاق، حدث عنه الإمام أحمد غير مرة، و دفع إليه قوم من أهل الشام شيئًا من المال وذهبوا به متجهين إلى دمشق ليسمعوا منه هناك، فلما وصلوا إلى الموصل تسامع به أصحاب الحديث، فأمسكوه عدومًا وسمعوا منه المسند، وبعد فراقهم من الساعتين نقل الشيخ أباه ثم مرض ومات، ولم يقدر له أن يدخل الشام، توافى بالموصل في الثاني عشر من محرم سنة ثمانية وثمانين وخمسين، وقد نفى العيدان رحمه الله.

94- عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندى، أبو محمد.

ابن أبي بكر الحافظ - تقدم ذكر أباه، وأخاه إسماعيل. جد بدمشق وسمع بها الكثير من أبي الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أبي الحديد السلي، و أبي نصر الحسين بن محمد بن طلاب و أبى محمد عبد العزيز الكتاني، و بيت المقدس من أبي عثمان محمد بن أحمد بن ورقاء الأصبهاني، وأكثر.

(1) جاءت بدون إشغال في المن.
(2) له ترجمة في العبر 474 والتشريعات 494 و التنظيم 68 و تذكرة الحافظ.
(3) 4736 و معجم المؤلفين 68.
(4) رقم 41 أعلاه.
(5) رقم 44 أعلاه.
(6) رقم 319/3، وفي الأصل: الحسن.
عن الحافظ أبي بكر الخطيب بدمشق من مصنفاته. وقد بغداد و استوطنا،
وعين بها الكثيرة من أبي محمد عبد الله بن محمد الصريفيني وأبي الحسين أحمد
ابن النصار و أبي منصور عبد القادر بن محمد بن غالب العطار و أبوى القائم
عبد العزيز بن علي الامتناع وعلى بن أحمد البشرى و رحل إلى خراسان
فسمع بنيسابور أبا القاسم الفضل بن عبد الله بن الحطب، وبهراء أبا إسماعيل
عبد الله بن عبد الأنصاري و بلغ أبا القاسم أحمد بن محمد بن محمد بن
عبد الله الخليل في جماعة آخر بطول ذكرهم. و كتب بخطه الكبير,
وحصل الأصول و جمع و خرج. وكان يكتب خطأ مليحا، و يضبط
صححا، و كان موصوفا بالحفظ و الإتقان. روى عنه أخوه إسماعيل و ابنه
10 كمال، و محمد بن ناصر في آخر، قال السلفي: عبد الله بن أحمد السمرقندى
كان من حفاظ الحديث، ثقة، صاحب رحلة إلى خراسان و غيرها,
و كان قد رزق حظا من الإدب، وإذا قرأ الحديث أعرب وأغرب.
مولده بدمشق في السادس عشر سنة أربع و أربعين و أربعين، وأول
سماحة في سنة خمسين، و توفي بغداد في ثاني عشر ربيع الآخر سنة
10 ست عشرة و خمسية، و دفن باب أبرز.

141/الف
95 - عبد الله، بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هشام الطوسي،
أبو الفضل بن أبي نصر الخطيب. ولد بغداد في دار الخلافة و نشأ بها،
وسمع بها الحديث من أبي الخطب نصر بن أحمد بن الطر و أبي عبد الله

(1) انظر تذكرة الحافظ 4/264.
(2) له ترجمة في الدير 4/244 و شذرات الذهب 4/224 و معجم المؤلفين 9/200.
الحسين
138
لا ابن الدمياطي

المستفاد

الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة وأبي الفضل محمد بن عبد السلام الامصارى
وأبي الحطاب على بن عبد الرحمن بن الجراح وأبي منصور محمد بن أحمد
الخيراط المقرئ وأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصبري وأبي محمد
جعفر بن أحمد السراج في آخرين. وقرأ الفقه والخلاف على إلكياً
أبي الحسن على بن محمد الهاري وأبي بكر الشايمي، والفرائض
و الحساب على الحسين بن أحمد الثقوقى، والآداب على أبي زكريا التهريز
و أني محمد المريزي. ثم إنه سافر إلى العراق وخراسان، وسافر إلى
بلاد ما وراء النهر في سنة إحدى عشرة وخمسين، وعاد إلى بغداد في
سنة أربع عشرة. فسمع باصبان أبا على الحسن بن أحمد الحداد،
و بينسبور أبا نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم الفشيرى. ثم إنه سكن
الموصل وسمع بها أباه و عمه أبا البركات محمد بن محمد وأبا البركات محمد
ابن محمد بن خميس. وتولى الخطابة بالجامع العلي، و نفرد بأكثر مسموعاته.
و كان فاضلاً أديباً. له شعر حسن. وكان محمد بن عبد الحاكم بن أحمد
ابن يوسف البغدادي قد قدم عليه الموصل ونقل له سماعاته من ابن الطر
و طراب وأبرن طلحة وغيرهم على رفوع كتبه له بخطه، قبله الشيخ
وحدث بها، وكانت باطلة لا أصل لها، ما اختلفت يداها، وعلم بذلك
فأبطلها أصحاب الحديث، فلا يقبل من رواية هذا الخطيب إلا ما شوهد
أصله له، و كان يخط من يرتف مه من الطلبة، و ما سوي ذلك فلا يجوز
روايةه. مولدته في منتصف سنة سبع وثمانين وأربعة، و توفي بالموصل

(1) زيد في الأصل: أبي و خطا.
لاين الدماطي

المستفاد

في ليلة الثلاثاء لآربع عشرة خلت من شهر رمضان سنة همما و سبعين
و خمسية. و من شعره:

سقى الله أبنا لانا و ليلانا نعما بها و عيشا إذ ذاك ناضر
ليللا لا أصلى إلى اللوم عدل و طرف إلى أنوار و وجه ناظر

٥ ٩٦ - عبد الله بن الحسين بن رواحة بن إبراهيم بن عبد الله بن
رواحة بن عبد بن محمد بن عبد الله بن رواحة، أبو محمد الأنصاري
الخزرجي من أهل حما، وكان يتولى الخطاية بها. كان من ذري الفضل
و النبل و الصيانة. قدم بغداد حاجاً، و مدح الإمام المتقن لأمر الله
 فأكرمه، و من شعره في المنتهى:

أعرف رسم دارس الآية باللحم، عفا و تهادع السحاب فأطمها
سلوت الهوى أيام شرح شيطني، فهل رغبة فيه إذا الشيب عما؟
وقالوا مشيا كالجروح طواله، وما حسن ليل لا نرى منه أنجز

١٠ ٤١ / ب / و منه:

وما الشمس في رست السماء، ودورها حجاب عن النجم الرقيق ففرق
بحسن منها حين تستر وجهها و تبديه لم حل أرضق

١٥ و منه:

اعلاق و جد القلب من اعلاقه، و تصاعد الزفارات من إجراقه
مولده سنة سنت و مائتين و أربعة، و توفي في يوم عاشوراء سنة إحدى
و ستين و خمسية بحجة. قال ابن عساكر: وكان شاعراً، له يضاء

(١) راجع تاريخ ابن عساكر ٧/٢٣٦

١٤٠ (٣٥) في
في القراءات، و تهجد في الحلفات. مدخ المقنن مسرا، و خلع عليه ثياب الخطابة، و قله أمرها بحجة.

97 - عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين السكربي، أبو البقاء

ابن أبي عبدالله البصري الحموي. قرأ القرآن بالروايات على أبي الحسن البطاشي، و تفقه على القاضي أبي يعلى محمد بن أبي خازم بن الفراء، و قرأ العرفية على أبي البركات يحيى بن نجاح و ابن الخشاب. سمى الحديث عن أبي الفتح محمد بن عبد الباقر بن البطل و أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر و أبي بكر عبدالله بن محمد بن أحمد النكور في آخره و حديث. وكان ثقة صدقة، غزير الفضل، كامل الأوصاف، كثير المحفوظ، مدينا، حسن الاخلاق. ذكر لي أنه أضر في صباه. وله مصنفات كثيرة، منها: تفسير القرآن وإعرابه، وإعراب الشواذ من القراءات، إعراب الحديث، المرام في نهاية الأحكام في مذهب الإمام أحمد، تطبيق في الحلف، شرح الحديقة لأبي الخطاب، شرح الخاتمة، شرح المقامات، شرح الخطيب النابية، المصباح في شرح الإيضاح والتكيلة، إعراب الخاتمة، التوصيف في التعريف، في غير ذلك. أنشدنا على بن عديلان بن حداد الموصلي الحموي قال: أنشدنا

شيخنا أبو البقاء عبد الله لنفسه مادحا لابن مهدي الوزير:

(1) ترجم له في وفيات الأعيان 2/286 و 287 و الأعلام 4/200 و بقية الوعاة.

ص 281.

(2) من بقية الوعاة، وفي الأصل: السراد.

(3) أم خطط ابن نباته.

141
لاين الدمطي

المستفاد

ك أن أسمع جيد الزمان على بعد أن كان من حاله خلي لا يبارك في تجاريك خلق أنت أعلا قدرًا وأعلا خلا دمت تحية ما قد أمت من الفضل وتنقى قرآ وطرير خلا سميت من ذكر أنه سمع أبا البلاء يقول: ما عملت من الشعر سوى هذه 5 الآيات. مولده بغداد في أوائل سنة ثمان وثلاثين وخمسين، وتوفي في ليلة يسفر صاحبها عن تسه وتمين شهر ربيع الآخر سنة ست عشرة وسبع، ودفن بباب حرب - رحمه الله .

98 - عبادة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عثمان بن عبد الله ابن عثمان بن رافع، الأسدي، أبو محمد، من أهل حلب. أنه كتب، وله اللهد.

في صيام من أبي الفرج يحيى الثقفي من جمعة أخرى، ثم إنه هو سمع بنفسه كثيرا، وكتب بخطه، وحصل بعدها راحة، وتفقه على مذهب الإمام الشافعي على أبي المحسن يوسف بن رافع قاضي حلب، وصحب

وعن ف رأى من امثاله وفهمه وذكائه، وانهذه ولدا وصاحبه، وصار معبداً لمرسته وله نيف وعشرون سنة.

10 ثم صلى عليه بعدة مدارس، ونبل مقداره؛ وقدم عند الملك ورعاطين، وعلا به جاهه وارتفاع شأنه، ورسل به إلى ملك الشام ومصر، ثم إنه نائب في الفضاء، بحب مدة حياة القاضي، فلما توفي وعليه في شهر

(1) في البغية - علاء .

(2) له ترجمة في شهادات الذهب 6/500، والنجوم الزاهرة 9/100.

رمضان 142
المستفاد

رمضان سنة أربع وتلؤين وستمائة، وأكرم مورده، وجمع له فقهاء
مدينة السلام بدار الوزارة، وأحضر وتكلم مع الفقهاء. وكانت له
معركة حسنة بالحديث ويد باسطة في الأدب. وكان محبًا لاهل الدين
والصلاة، وكان حسن الخلق والخلق، طيبة مزاحا، طيب المعاشرة،
حلم المخاضرة، مقبول الصورة. اجتمعت به عند شيخنا أبي النين الكهدي
ثم بجلب مرات كثيرة. وله عمله أباد، بتلعع عن حصرها قلياً
وقصر عن شرحاً كلي. سمعت منه بجلب وسمع منه، وحدث
بغداد، وكان ثقة نبلا، لما رأيت عيني أكل منه. أشدني
القاضي أبو محمد عبد الله بن عبدالرحمن الآدبي لنفسه بغداد، وذكر
أنه اجتمع بعض أصدقائه وأخوته من أجل حل حبب متجدّها
إلى دمشق، فكتب إليه من حلب:

إلى الله أشكر ما وجدت من الأمن، بحبص وقد أسى الحبيب مدرعًا.
أودع في العين السهاد في الحشا، في القلب الجرى، وتصدعا
ولله أيام تفتقت بجرينة، فما طبها لو دمت فيها متعاء.
ولكنها عمّا قبل تصرمت، فأصبحت منبت السرور مفجعًا
وقد كان ظلي أن عند قولنا إلى حلب ألقى من الهم مفزعًا.
شريت بسكايات الفراق تجاعًا

(٠) في الأصل: بداره.
(١) على الهمش: هو الصاحب كمال الدين بن العديم.
١٤٣
لا بن الدبابي

المستفاد

فلا مرحا بالربع لست حلوله ولو كان خضر الجوامب مرعا، ولا خير في الدنيا ولا في نعما إذا لم يكن شمل وشملاء معا. سألت القاضي عن مولده، فقال: في جمادى الأولى سنة مئتان وسبعين وخمسة. وبلغ أنه توفي في شعبان من سنة خمس وثلاثين وستمائة.

5. في ليلة السادسة عشر منه.

99 - عبد الله بن عمر بن علي بن زيد التقي، أبو العباس، من أهل شارع دار الرقيق. سمعت بقاية عمه أبي بكر محمد بن علي من أبي القاسم سعيد بن أحمد بن الحسن بن الباهاء/ أبا اليتامى. أبو القاسم عبد الصمد بن المراكز، وابن الفتح بن النفي، أبو علي الحسن بن جعفر بن عبد الصمد بن المتوكل.

0 - عبد الله وأبى المعال محمد بن محمد بن محمد بن اللحاس، في آخر وحث.

وتفقد جماعة من شيوخه ومسمواته، وقد حققه به حدث المقري.

فهو آخر من رواه غليظا، كتبنا عنه، وكان سماعته صححا. وسافر إلى الشام، وحدث هناك وعاد. مولده في العشرين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين وخمسة. وتوفي في رابع عشر جمادى الأولى سنة خمس وثلاثين وستمائة، ودفن ياب حرب، عن تسعين سنة.

إلا أشرا.

100 - عبد الله بن القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحربري.

(1) له ترجمة في شذرات الذهب 374.

(2) في الأصل: أشهرا، وكتب نوحة: كذا.

أبو القاسم

144 (36)
لابن الدبياطي

المستفاد

أبو القاسم بن أبي محمد صاحب المقامات، من أهل البصرة. نزل بغداد وسكنها،
و روي بها عن والده المقامات، و درة الغواص، و دلالة الإعراب،
و روي عنه الشيخ أبو عبد الوهاب بن الأمين، أبو الين الكندى، و سألته عنه،
قال: كان ابن الحريري فقط - يشير إلى قلة عليه. أخبرنا شهاب الحمادي
بهراء قال: ثنا أبو سعد بن السمعان قال: عبد الله بن القاسم بن علي الحريري 5
أبو القاسم من أهل البصرة سكن بغداد، وهو ابن أبي محمد صاحب المقامات،
شاب فاضل منيع، له حظ من الأدب واللغة، مليع الخط. مولده سنة
تسعين وأربعة، ولم يذكر وفاته.

101 - عبد الله بن محمد بن الحسن بن نافع بن داود بن محمد بن يعقوب،
أبو القاسم بن أبي الفتح، الحنفي الشاعر، المعروف بأبي البندار. كان شاعراً
بجدوى، عذب الألفاظ، مليع المعاني، ظريفاً، من محسين الناس، إلا أنه
كان مطموعاً عليه في دينه وعقبيته. سمع الحديث من أبي القاسم
عبد الرحمن بن عبد الله الحرقي، وأبي طالب محمد بن علي العشاري، وابن
أبي محمد الحسن بن عبيد بن المقدير. في آخره، روى عنه شجاع الدلالي
و هبة الله بن علي الهميل، محمد بن ناصر الفرخاني في آخره - رحمه الله،
و من شعره في الشمعة:

أبيت وشوق مؤمن، وجلسة، ينوب أسي قلي، وعبهها معاً
مساعدة لي ما تمل وقد حكى بأحواها في الليل حالي أجمعاً
(1) ترجم له في وفيات الأعيان 284/285 و معجم المؤلفين 9/116 و إنباء
الرواية 2/331، يغني الوعد ص 292.

١٤٠
لا بن الدميطي

المستقاعد

سهداء و وجدانة و اصطفاء و حرقة و سحتها و انتصابا و أدمها
أكاد أنتجلها بلكامات حيرة و يراحت لوكست صافن مسمعا
أخيرنا عبد الوهاب بن ظاهر بن رواح بقراشي عليه بالإسكندرية قال
فنا أبو طاهر أحمد بن محمد السهلي أتيتنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد
ابن الدهان المرتب في المارستان قال: أتيتنا أبو القاسم عبد الله بن محمد
ابن ناقيا بنفه:

الف 444

/ معذل العهد ليس في الدنيا للإنسان في الحبال
قعت بالذل في حبه لأن عزى في ذلك الذل
يودعني منه بالوال في لا
يصح من وعده سوي المطل

10
من لي بعوم أراك فيه وقد أقررت عيني بزورة من ل.
قد طال شوق إلتك يا سكنى، فارت دمو رو إن كنت ذا
أخيرنا شهاب الحامى قال: ساكن عبد الوهاب
الامامتي عن ابن ناقيا فاسمه إلتي عليه وقال: ما كان يصلي، وكان
يقول: في السماه نهر من نهر و نهر من ابن و نهر من عمل لا ينقض

15
منه شيء، ينضج هذا الذي يقره البيت، ويهدم السقوف.
مولده
في نصف ذي قعدة سنة عشر وأربعين، و توفي في ربيع محرم سنة
خمس وثمانين وأربعين، و دفن في مقابر باب الشام -رحمه الله تعالى-

(1) المتوفى سنة 68/242 هـ. في الأصل: ردا.
(2) في الأصل: لحقه - كذا.

عبد
148
المستفيد

١٨٠٠ - عبد الله بن محمد بن طاهر بن الحسين، أبو بكر العمرو، من أهل طريفة. قدم بغداد وسمع بها أبا طالب بن غيلان وأبا محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر وأبا القاسم عبد الله بن شاهين في آخرين.

وكان أديبا فاضلا بلغا، له مصنفات. قدم بغداد في آخر عمره واستوطنها، وحدث بها. سمع منه السلف وجماعة. أخبرني عبد الرحمن ابن مكي بن عبد الرحمن بن الحساب بالإسكندرية قال أن جدتي لأبي أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال: أنشدني القاضي أبو بكر عبد الله بن محمد بن طاهر النيسابوري بغداد قال أنشدني أبو طاهر على بن عبد الله الشيرازي قال: أنشدنا الكافي أبو على أبوون بن مهيرد العالي، للفسحة بيان:

و قالوا أقف عن سكرة الله و الصي و قد لاح شيب في رجالة حبيبٍ

فقلت أخيل دوعي و لذن فان الكرى عبد الصباح يطيب مولد الطريقين سنة إحدى عشرة وأربعين، وتوفي في جامع الأولي سنة ثلاث و خمسة.

١٨٠٣ - عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن ابن موسى بن الآبدي، أبو محمد الوكيل. سمع أبا القاسم علي بن الحسين التنوخي

(١) له ترجمة في بيغية الوعة ص ٢٨٨.
(٢) معجم البلدان ٤٧/٥.
(٣) المتنوي سنة ٤٠٤ - معجم المؤلفين ١/٤٠٤ و دميا القصر وعصرة أهل مصر.
(٤) له ترجمة في الإفرزاء ١/٤٠٤ و عدارات الذهب ٤/٠١.

١٤٧
و أبا محمد الحسن بن على الجوهر و أبا طالب محمد بن على العشاري و أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري في آخرهم و سمع تاريخ بغداد من مصنفه أبى بكر الخطيب و رواه روو عنه أبى ناصر و محمد بن عبد الباقي ابن البط في آخرهم جمع له أبى على بن البردائي فوائد عن شيوخه و من شعره و ليس له غيرها:

أصبح الناس حثاله كلهم يطلب ماله

لو ين في الناس 1 حرا ما تعاطيت الوكالة قال السلفي: أبى محمد الآبوسي كان من أهل المعرفة بالحديث و قوانيه التي لا يعرفها إلا من طال استغلالها بها و في شيوخه و سماعاته كثيرة 2

1 وكان ثقة كتبنا عنه بانتقاء أبى على البردائي الحافظ و كان شافعى المذهب سلم عليه مولده فقال في شوال سنة ثمان و عشرين و أربعين وقال: سنة سبع و عشرين قال شجاع الذهلي توفي أبى محمد بن الآبوسي الوكيل في السفاح التي صبحها يوم الثلاثاء السادس من جمادى الأولى سنة خمس و خمسين و دفن من الغد في مقبرة الشونيزي - رحمه الله تعالى.

* * *

آخر الجزء الرابع من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن التاج

انتقاه أحمد بن أبيك بن عبد الله الحسامي، عرف بابن الدمياطي، ساهمه الله لنفسه غم من سأل الله من بعدها الخذله على كل حال.

(1) كتب على الهامش: في الأصل «النار» و صوابه «الناس» .
(2) في الأصل: به .

الجزء 148
الجزء الخامس

من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد

لحافظ أبي عبد الله محمد بن النجار البغدادي

اختب كأنه الوثقى باب الله أحمد بن أبيك بن عبد الله.

544/ب

استناد بالله وحده

٤٤١ - عبد الله بن محمد بن هدة الله بن علي بن المطهر بن أبي عصروان، أبو سعد بن أبي السرى، الفقيه الشافعي، من أهل الموصل، أحد الآثمة الآعيان. قدم بغداد في صبح، وأقام بها مدة، وقرأ القرآن بالروايات على البارع أبي عبد الله الحسين بن محمد الدباس، وقرأ المذهب والمختلف.

٤٠ - على أسعد بن أبي نصر المهني، والأصول على أبي الفتح بن يهان.

وجمع الحديث من أبي القاسم هبة الله بن الحسين و أني عبد الله البارع، وأني علي الحسين بن الخليل الشافعي، وجمع بالموصول من جده لامسه.

(١) ترجمة في الغرير ٤٠٢، وفيات الآعيان ٢٠٦، وطبقات الشافعية للسكيك ٢٧٠، والزمر الوفيرة ١٠٠، وطبقات القراء ١٠٠، ٤٠٤.

(٢) في المراجع كلها سوا الطبقات للسكيك: الطاهر بن علي.

(٣) في الأصل: الباء - مقطوع.
لا بن الدباطي

المستفاد

أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الباق العثلو. ثم انتقل إلى دمشق ودرس بها في الزاوية الفرية. ثم قلد نضائه الشام بعد كمال الدين محمد ابن عبد الله بن الشهريزي في سنة ثلاث وسبعين وخمسة وثلاثة، وصنف مصنفات مفيدة في المذهب والأصول والخلاف. مولده في ثاني عشر ربيع الأول سنة الثمانين وسبعين وأربعاء، وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسة وسبعين. وقد بلغ من العمر ثلاث وسبعين سنة.

106 - عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق السجزي، أبو الوقت بن أبي عبد الله الصوفي. ولد بهراة ونشأ بها، وجعله والده إلى بيوسنج. فأدرج من أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودي جميع صحيح البخاري ومسلم الداري ومختصر المنسد لعبد ابن حيدر، وسمع أيضاً من أبي القاسم أحمد بن محمد بن العاصمي، وسمع بهراة من أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز الفارسي. وأي صاعد يعل من حنة الله الفضيل وآبي عاصم الفضل بن يحيى الفضيل في آخرين.

(1) كذا، وفي الوفات 705: توفي القضاء بها في سنة ثلاث وسبعين عقیب إقصال القاضی ضیاء الدين یبی الفضائل القاسم بن تاج الدين وعيی بن عبد الله بن القاسم الشهريزي، ویوتأ لآن کمال الدين بن عبد الله الشهريزي قد توفي سنة الثمانیة وسبیع وخمسة وثمانی وآویف بولاية یبی أخیه. یبی الفضائل القاسم بن يحيی فوشکت الاسلطان وصیته. - ابطر الوفات 713 ردیماً.]

(2) به رجیمة وفیة في وفیات الآعیان 703-704-705-706.

(3) من الشذرات 710، وفی الأصل بدون انقاط.

(4) من العبیر 710، وفی الأصل: جهد.

وحدث
وحدث بالكثير، و سافر إلى العراق، فحدث بأصبهان و همدان و فاراود، و قدم بغداد في شوال سنة الثمانية و خمسين و خمسية و مه أسعد، و حفظت به جمع مروياته. وكان الوزير أبو المظفر بن هبة قد استدعاه، وسمع عليه صحيح البخاري قرأ عليه أبو محمد بن الخطاب، و آخر من قرأ عليه بغداد أبو محمد بن الأخضر. وكان شيخًا صدقًا أمينًا، من مشايخ المتصوفين و محاسنهم، ذا روع و عبادة مع علو سنه. و له أصول حسنة و سعادات صحيحة.

أخبرني شهاب بن محمود المحترف بهرة قال: ثنا أبو سعد بن السماك من لفظه قال: عبد الأول بن عيسى بن شبيب السجزي أبو الحكيم السجزي الابن، هربيع المولد و المنشأ. شيخ صالح، حسن الأخلاق و الأخلاق. استمر بصحة الإمام عبد الله الانصاري، و كان صبورًا على القراءة عليه، محا للرواية. سمعت أن والده عيسى حمله على رقبة من رفاه إلى برشنج و سمعه صحيح البخاري و مسند الدارمي و المختب من حديث عبد بن حيدر، من حلفته بركة والده. و سمعت أن والده سماه محمد، فسماه الإمام عبد الله الانصاري. عبد الأول، و كان أبو الوقت. وقال ابن الصوفي ابن رقى، سلته عن مولده. فقال: في ذي العقدة سنة ثمان و خمسين و أربعة بهرة. قال أبو الفضل أحمد بن صالح ابن شافع: توفي أبو الوقت في ليلة الأحد سادس ذي قعدة سنة ثلاث.

(1) كذا: و لعل أحدًا من خلق التباد.
المستفاد

و خمسين و خمسات، و دفن بالشريعة. و تقدم بالصلاة عليه الشيخ
عبد القادر الجليل. و كان صحبه للحديث بعد السنين وأربعات.

رحمة الله.

106 - عبد الحليم بن محمد بن الحضر بن محمد بن نظمة، أبو محمد،
الفيقي الحنابي، من أهل حران. قدم ببغداد و تفقه بها حتى برع في
الفقه وغيره. و اسم من أبي الفرج بن كليب و أبي طاهر بن المتوضو
و ابن الجوزي و ابن سكينة في آخرين و حديث، قرأ عليه جزء
أبي عوطة، الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، و سأله عن
مولده فقال: في سنة ثلاث و سبعين و خمسات. و توفى بحران في

106 - عبد الحليم بن يحيى بن سعد، أبو يحيى الكاتب، مولى العلاء
ابن وهب العامر، من أهل الأنبور. كان معلما للصيام، و نقل في
البلدان، و سكن الرقة، و كان من الكتب البلغاء، و و يضرب
المثل في الكتابة، و وعه أخذ المرسلون. قرأ في كتاب الوزراء

106 - أبو عبد الله محمد بن عبد الصغير الجشياري، قال: أهدي عامل لموه
إلى مروان علاء أسود، فقال عبد الحليم: أكتب إليه و اذم فله في

(1) له ترجمة في شذرات الذهب 111.
(2) له ترجمة في وفيات الأعيان 23/2 397 - 397.
(3) انظر ص 18 من كتاب الوزراء، و الكتاب للجشياري طبع الحلي بمصر

سنة 1938 م. (38) حديثه

102
المستفاد


108 - عبد الخادم بن فيروز بن عبد الله بن عبد الملك بن داود

الجواهرى، أبو المظفر بن أبي جعفر الواقعي. أصله من همدان، ونشأ في بغداد، وسكنها، وسمع بها الحديث وبخراجان وأصبهان، ودخل الشام، وسكن مصر وحدث هناك وعظ. ذكر أنه سمع من أبي عبد الله محمد ابن الفضل الفراوي إسماعييل بن أبي القاسم الفارابي زاهر بن طاهر الشحامي وأخيه أبي بكر ووجه في آخرين. وحدث بجزء خرجه بنفسه عن

(1) وفي الوفات 2/603 ومنه في الجاهلي: السواد.
(2) كذا بالتفنن، وفي الوفات ومنه في الجاهلي: الواحد.
(3) ذكر ما يأتي في وفيات الأعيان أيضا.
(4) له ترجمة في البار 4/270 وشجارات الذهب 4/301.
(5) في المخطوطة: يحرجه هذا بدون إجماع.

153
هؤلاء الشيوخ وغيرهم، سممه منه الحافظ أبو الحسن على المقدسي.

سمعت أنه لم يكن سمعته من الفراوي صحيحاً، وأنه لم يكن موثوقاً به،

وقد رأيت سمعته أخوه نسيبوز أبو جعفر عبد الواحد وأبي عبد الله
عبد الكريم ابن فروز من الفراوي نص محمد بن عبد الطوسي، فلمه موثقاً

5 على سمعاه أخوه projeto. ولده في سابع عشرة رجب سنة ثلات وعشرين
وخميساً. وتوفي رحمه الله. قال ابن الدبيبة: وبلغنا أختط - يعني
عبد الحليم بن فروز - في شيء من مسموعاته، واعر سمعاه لم يسمه،
وتكلم الناس فيه ولم يحدث بيعده شيء.

109 - عبد الرحمن بن إسماعيل الوجاجي، أبو القاسم المحمود، تلمس

10 أبي إسماعيل إبراهيم بن السري الوجاج، قرأ عليه ونسب إليه، وقرأ
أيضاً على أبي جعفر بن رستم الطبري كلام أبي عثمان المازني
وأبي الحسن بن سليمان الأعشش. وسارف إلى الشام، وأمي
بدمشق أمال، روى عنه أحمد بن علي الحديث الحلي وعبد الرحمن بن عمر
ابن نصر. وقيل: إنه كان متشيناً، فكان إذا قام من مجلسه يصفع

15 دمشق عسوا موضوعه لاجل تشيعه. وله مصنفات، منها الجمل والإجاب
وشرح خطبة أدب الكاتب، وقيل: إنه لم صنف كتاب الجمل
لم يضع من سألته إلا و هو على طهارة. توفي بطبيرة في رمضان من

(1) سنة 965 هـ. كما في الشعر والشذرات.
(2) له ترجمة في وفيات الأعيان 2/ 318 و 227 وفترة أخرى، تعالى الأنباء
طبع مصر 4942، ص 776، وغيرها والشعر 205/ 2 وشذرات الذهب 2057/ 2.

154
الدبياطي

سنة أربعين وثلاثمائة - قاله عبد العزيز بن أحمد الكتاني.

110 - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، أبو الفرج.

العاصم. كان والده يعمل الصفر ببحر الثلاثين، توفي وهو صغير.

فلما تزوج، حمله عم أبو البكرات، إلى الحافظ أبي الفضل بن ناصر وسأله

فسمه الحديث. فاسمه من أبي الحسن علي بن عبد الواحد الدنوري.

و هبة الله بن الحسين و أحمد بن الحسن بن البنا و أبي السعادات أحمد

ابن أحمد المتوكل و جماعة آخرين. تجمعهم مشيخته إلى خرجها. لنفسه.

ولازم ابن ناصر و انتقل إليه، و تخرج به، و قرأ الفقه و الخلاف.

و الجدل على ابن الزاغوني تم على أبي بكر أحمد بن محمد الدنوري و على

الفاضي أبي يعلى، و قرأ الأدب على ابن الجواليق و اشتهل بعلم الوعظ.

حتى صار أوحد أهل زمانه في ترصيع الكلام. و صنف مصنفات كثيرة

لا تختص في سائر الفنون، و هو آخر من حدث عن الدنوري و المتوكل.

و له الشعر الفائق، و الشعر الرائق. أنشداني أبو الحسن بن القطبي قال:

(1) له ترجمة في وفيات الأعيان 2/224 و 222 و 222 و 227 و 229 و 227 و 227.

(2) الفłatwين، جمع فلاه، الذي يقل السمك - معجم البلدان 4/244.

(3) مسماه، في المطبوعة.

(4) غير معجم في المطبوعة.

105
أنشدنا أبو الفرج بن الجوزي لنفسه:

ولما رأيت ديار الصفا أقوت من إخوان أهل الصفا
سعنيت إلى شباب الوداد وأحزرت قلبي دينة الوفا
فلما اصلحتنا وعاشرتك علتم بكم أن رأي ورأى

5 نقلاً من خط ابن الجوزي، قال: لا أحقق مولدي، غير أنه مات في
سنة أربع عشرة وقالت الوالدة: كان لك من العمر نحو ثلاث سنين.
توفي في ليلة الجمعة المسافرة عن الثانية عشر من رمضان سنة سبع
و تسعين و خمسة، و دفع باب حرب.

42 الف - 111 / عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن منقذ، من أهل شيراز.

10 من بيت الإمارة والأدب، قدم بغداد رسولاً من الملك الناصر صلاح بن
يونس، روي بها شيئاً من شعره، أشدني ابن القطيبي قال: أشدني
أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن منقذ لنفسه ببغداد:
لام العمود على هواء فقلت عذل لا يفيد
زات ملامته فقروا من ملامي أو فردوها
قد جدد الوجه القديم لدى عارضه الجديد
و أشدني ابن القطيبي قال: أشدني أبو الحارث بن منقذ لنفسه:
و أغيد مُسَب للعقل بوجهه: و تخير تبدي دره من عققه

(1) إشارة إدخال وأعلى الهاشم: «يحيى»، و عليه سقط هانئ أبو.
(2) ذكر ياقوت في معجم البلدان / 244 أنه إليها نسب جماعة منهم الأشرار.

106 إذا (39)
لابن الدماطي

المستفاد

إذا لدغت خذي عقارب عدته فليس شفائه غير درياق ريقه.

مولده سنة اثنين وعشرين وخميسية، قلت: وتوقيف 1.

112 - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد بن منصور السماناوي،

ابن المظفر بن أبي سعد، من أهل مرو. بكر به والده فأسمعه يرض.

أبي الفتح محمد بن عبد الرحمن الكشميزي و أبى طاهر محمد بن محمد بن عبد الله الخطب و أبى علي الحسن بن علي بن الحسين الشهابي و أبى الأسود هبة الرحمن بن عبد الواحد الفقري و أبى سعد محمد بن إسماعيل القرئي و أبى الوركات عبد الله بن محمد الفراوي و أبى منصور عبد الحقاب بن زاهر الشهابي و أبى سعد عبد الوهاب بن الحسن بن عبد الله الكرماني و أبى بكر محمد بن أحمد بن الجيد الخطب، و أبى عبد الرحمن محمد بن عبد الحقاب المهن في جمعة آخر. و قد بعده طالبا للحج في آخر سنة خمس و سبعين و خمسية، حفت بها. سمع منه الحافظ أبو بكر الحازبي و أبو الحسن بن القطبي في آخر. وقد لقيته بمرور في رحلتي الأولى إلى خراسان، و سمعت منه كثيرا. وكان فاضلا جليلًا نيلًا متدينًا محبًا لرواية العلم، وأخلاق حسنة و سيرة جميلة، و كانت سماوعاته 15 التي يخط والده و خطوط المعروفين من الحديثين صحيحة، فأما ما كان يخطه.

1) بيل فواع في الصفحة يعادل ثلاثة أسطر.
2) له ترجمة في شذرات الذهب 6/0، و معجم المؤلفين 6/0، و لسان الميزان
4/0. و طبقات الشافعية لابن قاضي شبهة 2/0.
6) أى رحلة المؤلف ابن التجار.

157
لاين الدمياطي

المستفاد

 فلا يعتمد عليه، فانه كان يلتقى اسمه في طبق لم يكن اسمه فيها إلا فاعلاً، ويعد سماه أشياء لم يوجد سماه منها. وكان متسااعاً، سألته عن مولده، قال في ليلة الجمع لسبع عشرة ليلة خلت في ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وخمسة بنيسابور، وتوفي بمرور ما بين سنة أربع عشرة أو ست عشرة وستين سنة.

113 - عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة القشيري، أبو نصبر بن الاستاذ أبي القاسم من أهل بنيسابور، كان من أئمة المسلمين وأعلام الدين. ولازم أبا العالات الجويف ودرس عليه المذهب والخلاف حتى برع في ذلك وقرأ الأدب حتى صار ينظم ويتن من عقود المعلاط سلط حسن المباني. وشُعم الحديث من أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وأبي الحسين عبد الغافر الفارسي وأبي حفص عمر بن مسرو وأبي عثمان سعيد بن أحمد الجهيري. وحافظ أبا بكر اليهتي في آخرين. وقدم بغداد وشمع بها أبا الحسين أحمد بن محمد بن الثور وعبد العزيز انعامي ويوسف بن محمد بن أحمد المهروفي وعقد مجلس الوعظ ببغداد، وظهر له القبول العظيم، وأظهر مذهب الأشرازي، وقامت سوق الفتنة بينه وبين الحنابلة، ومن شعره:

لإلا وصل قد مضين كأنها إلاي عقود في نور الكواكب.

1) ذكر مصاحبة الشذرات في وفيات سبع عشرة وستين.
3) من الدور 3/291، و في الأصل: البجيري. كذا.
4) من الطبقات، و في الأصل: الكواكب.

و أين,

158
لابن الدبيطي

المستفاد

و أيام مجر أعقبها [كأنها - 1] ياسب مشيب في سواد الذوات

وله:

فأعلى خلك أشهي أمر إليه أنهى
لو تلك ذلك لم أبل بالروح مني أن تنهى

دنيا لأن ساعة وعلى الحقيقة أن هي

قال ابن السعライン: توفي في ثمانين عشرين جزاء الآخرة سنة أربع عشرة

و خسابة بن سباؤور.

114 - عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن حبان بن موسى، أبو الحارث

ابن أبي الفضل، الحافظ، من أهل أصبهان. كان من حفاظ الحديث، سمع
الكثير، وقرأ بنفسه، وكتب بخطه. قدم بغداد في شبابه، وسمع بها
10 أبا القاسم بن الحسين و أبا المزيين كادش و أبا بكر الأنصاري. ثم قدمها
ثانياً و حدث بها عن أبي علي الحسن الحداد و أبا الفضل جعفر

ابن عبد الواحد الثقفي، وأمل بجامع القصر بعد صلاة الجمعة، و استلم
عليه ابن الأخص. سمعت جماعة من أهل أصبهان يقولون: إنه كان يحفظ

الصححين، و كانوا يفضلونه على الحافظ أبي/ موسى بالحفظ. أخرج 15 7/ ف

إلى شيخنا أبو عبد الله الحنيلي بأصبهان محضا قد كتب في حق أبي الحارث

ابن موسى و طلب من مشايخ الوقت أن يكتبوا فيه ما يعرفونه من حالة

من مدة أو قحد، فشاهدته فيه خط إسماعيل بن محمد بن الفضل و عبد الجليل

(1) زيد من الطباق.

(2) له ترجمة في تذكرة الحفاظ 4/ 131 و الشذرات 4/ 228.

(3) التصحيح من العبر 4/ 424 و في الأصل: يعلى.

109
ابن محمد المدروف بكوتاه وجماعة من الأمة، وكمهم شهدوا أن أبا الخير ابن موسى لا يجيب بنفشه، ولا يقبل قوله، ولا يعتمد عليه، ولا يوقه به في دينه وسوء سببه. مولد أبي الخير في ثمان سنين تسعين سنة خمسانة، وتوفي في عشية سابع عشر سنين شوال سنة مائو وستين وخمسة.

115 - عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله بن وهبان بن روتي السلي الحديدي، أبو نصر بن أبي جعفر، من ساكني الشمعية. قرأ القرآن وتفقه على مذهب الإمام أحمد، وتكلم في مسائل الخلاف، وحصل من الأدب طرفا صالحا، وسمع الكثیر في صياب من أبي الفتح بن شانيل وآبي السعادات ابن زريق، وأبي العلاء محمد بن جعفر بن عقيل، وبالغ في الطلب بهمة عالية وجد واجتهاد، وسافر في طلب الحديث إلى الشام والمصر وديار العراق وما وراء النهر، وكتب بعض الكثیر. وكان مطبع الخط صحيح النقل والضبط، متقدفا فاضلا. و بعدخروج من مرو توجه إلى بخارا وسمرقند، ثم إلى خوارزم، وسكنها إلى أن استولى عليها التتر الترك وأملكها أهلها، فلا أدرى أهلك من هكذا أو خرج منها هاربا مع من هرب؟ ولله أعلم. أشذى أبو نصر عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله الحديدي لنفسه يبغداد.

سلاقو فواهي هل صفاء شره من تأييم عنه أراها

(1) له ترجمة في شعرهات الزهاب 88 و معجم المؤلفين 5/144.

(2) كذا.

(3) أي المؤلف ابن النجار.

120 (٤٠) و belum
لايب السمعي

المستفاد

وله بنية إذا غُدم أن أردع التسليم أوراقًا
مولده يغداد في عاس ربيع الأول سنة سبعين وخمسة
112 - عبد السلام بن الحسين بن علي بن عون، أبو الخطاب،
الحريرى، شاعر ضيف، مليح المعاني، روي عنه الشريف أبو عبد الله
الحسين بن محمد بن طباطا العلوي، وميام بن مرزويه الشاعر وغيرهم.

ومن شعره:

يا غابانا من سواد عيني حلل من قلب السواد
ما غبت عن ناظري ولكن غبت عن ناظرى الرقاد
قد قلت لما سأ وشاة بدون ما يننا فسادا
حاتى لقلب وأنت فيه يلغ منه المدى مرادًا

وله:

ليل الحيين مطوى؟ جوابه: مشير الدليل منسوب إلى القصر
إذا الحيين باتا تحت جانبه غابت أوائله في آخر السحر
ما ذاك إلا لأن الصبح تمّ با قاطعل الشمس في غيض 3 على القمر
توفي في يوم الحيين، لعشر بقين من رجب سنة سبع وأربعمتة.

80 - أشهر ملاح.

117 - عبد السلام بن الحسين، أبو طالب الأموني، شاعر، طاف
 العراق وخراسان وما وراء النهر، ومدح الملوك و الوزراء.

(1) وتوفي سنة 118 هـ كما في الشذرات.
(2) مكررة في التنق.
(3) كذا.

171
لاين وهمي

المقداد

أبو منصور النابلسي في كتاب بقية الدهر، فقال: أبو طالب المأمون
عبد السلام بن الحسين من أبولد المأمون، كان أحد أول أفراد الزمان،
شرف نفس ونسب، وبراعة وفضل وأدب، فضل الخاطر بشعر بديع
الصنعة، ملهم الصيفة، مفرغ في قالب الحسن والعودة، ومن شعره:

(1) يا رجعت لو كنت درعا فيك منسكاً
فانتت تحكي ولم أقضى الذي وجب
لا ينكر، بلعك بالبيلي جسدي
فشرت بكأس الحب ما شرباً
أفضت من كل عضو مدمماً مسياً
قد خادعى دموعي حسب واجهاً
أعدى يرميك للذات مرتينما
قد غذا لغواوي السحب متحجاً
في ساقك أخر جفن السحاب حباً

10 وقلت في الجام:

(2) وحاسم له حسر الجهم
ولكن شاهد ربع النسيم
فانتت به ظواها في عقاب
وزرت به نينا في جهيم

118 - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر بن الصباح،

الف 48

(3) طبع المطبعة الحفنيه، وله ترجمة أيضاً في نوات الوريات 1/577
و الأعلام للزركلي 4/128

(4) من البئمة وفوات الوريات، وفي الأصل «لا تنكر».

(5) في البئمة بعدها 300.

(6) بضم الحاء.

(7) لم ترد في البئمة.

(8) في نوات الوريات 1/579: ظياها في عفاف.

(9) له ترجمة في العبر 4/244 وشذرات الذهب 4/305 و الأعلام للزركلي
4/260 و طبقات الشافعية للبكسي 4/270 و مرآة البلدان 3/212 و التلمجو
الزهراء 5/119.

أبو
الصديق

أبو نصر، الفقيه الشافعي، كان إماماً فاضلاً نيلًا انتهت إليه رئاسة أصحاب الشافعي ببغداد. وقال إنه أعرف بالذهاب من أبي إسحاق الشيرازي، له مصنفات منها: الشامل، الكامل، الذركرة العالم، الطريق السالم، كفاءة السائل، وهو أول من درس بالنظامية في سنة تسع وخمسين وأربعة وتسعون مشيخة الحسن بن عرفة من أبي الحسين بن الفضل، وحدث بها يباعد وأصحابها لما قدمها رسلوا من دار الخلافة. روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب في التاريخ وهو أحسن منه. مولده في سنة أربعة وتسعون، وتوقي في جمادي الأولى سنة سبع وسبعين و أربعة، ودفن بداره، ثم نقل إلى باب حرب.

119 - عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سل만 بن إبراهيم.

ابن عبد العزيز، الثغروي الكتاني، أبو محمد بن أبي طاهر الصوفي. سمع الكثير من أبيه القاضي صدر نجاحه الفرشي وتبناه بن محمد الوازي و أبى محمد عبد الرحمن بن عيان التقي، ثم دخل بغداد فسمع بها أبا الحسن بن علذ وأبا علي بن شاذان وأبا الحسن الحامي وأحمد بن علي بن البالا. وكتب بعضه الكثي، وحدث ببغداد يسيس. روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب وأبو عبد الله الحميد، أبو القاسم بن السمرقندي، وهو آخر من روى عنه. مولده في رجب سنة سبع وثمانين.

(1) له ترجمة في الأدب 2/191 وشذرات الذهب 2/110 و الأعلام للوزر كلي 4/177 و معجم المؤلفين 2/42/2 و تذكرة الحافظ 3/10/110.

(2) بالإجماع والتشكيك كذا - ترجم له بالمظالم 9/169.

163
لاين الدبياطي

المستفاد

ف ثلاثمائة و توفي دمشق في سنة ست و ستين و أربعينية في ليلة العشرين من جمادي الآخرة.

١٢ - عبد العزيز بن الحسين بن عبد العزيز بن هلال بن أبو محمد بن أبي علي،...

٥ - ابن الحسين و ابن البتاء و محمد بن عبد الباقي الأنصاري، و انحدر إلى واسط...

فسمع بها من شيخنا القاضي أبي الفتح ابن الماندلون، و توجه إلى أصبهان...

فسمع بها معجم الطبري من عفيفة الفارقانة، و مسند أبي يعلى الموصل...

١٠ - دمشق وسمع هناك كثيرا. و عاد إلى بغداد و أنا بأصبهان في رحلتي...

الثانية إليها، و توجه إلى البصرة فأدرك أجله فيها. وكان قد حدث...

بغداد، سمع منه عبد النفي بن مشرف، و كان قد سمع كثيرا، و قرأ...

نفسه وكتبه بخطه، و حصل الأصول و الكتب الكثيرة. و كان...

١٥ - الأندلس في شوال سنة سبع و سبعين و خمسين، و توفي بالبصرة...

في رمضان سنة سبع عشرة و ستين، و دفن من الغد بمقابر الشهداء.

رحمه الله.

(١) له ترجمة في شذرات الذهب ٨٨/٥.

(٢) في الأصل: الكثر.

(٣) طبيرة ذكرها و الترجم له يقوت في معجم البلدان ٩٠/١٠.

١٦٤ (٤١)

عبد
لاين السمعي

المتغاد

121 - عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم بن مالك الشيباني،
أبو محمد المقرئ، من أهل دمشق. قرأ القرآن بالروايات على أبي ي训
الكندي، وسمع الحديث من أبي طاهر الحنشوي وقاضي أبي قاسم
ابن عبد الصمد في آخر، وكتب بخطه الكبير وحصل، وتصدر
بجامعة دمشق للأقراء، ثم إنه قدم بغداد في سنة إحدى وستمائة، فسمع
من أصحاب ابن الحسين وعمر بن عبد الباقي الأنصاري، وقرأ القرآن
على أبي أحمد بن سكينة، ثم عاد إلى دمشق، ثم قدمها مرة ثانية في سنة
خمس وستمائة فأقام بها مدة، ثم اتبرع إلى واسط فسمع ابن الماندان,
و سافر إلى العراق، فسمع بهذان وراة وأصبان. وكان حافظًا
لطرق القراءات ووجهها، له يد في معرفة النحو وتحفيظ الحديث.
و له به وعلومه معرفة، إلا أنه كان مسمحاً في الحديث، لم يكن من أهل الإقان
ولا الabhängي؛ ونقل سماعات على مسند السراج بجاعة من شيوخنا,
وسندها الحفاظ بقابل، ثم طولب بالآبل، فأحاول عليه مواضع طبت
فل توجد، وانطلف كلمة وابتلاع، فتركنا رواية هذا المندى عن
نقل سماعهم، ولم نستند على ذلك. وكان مطلعنا عليه في دينه وآمنة،
120 شهد مرات يصل بالناس إماماً وهو على غير وضوء، وسرق كتب
أبو السهاني من مرو وألفدها إلى هرثة، وفعل أشياء لا تليق بأهل
الدين. مولده في رمضان سنة مئتان وسبعين وخمسمائة بدمشق. وبلغنا

(1) له ترجمة في شهادات الذهب 1/10.
(2) نسح وتسامح: تشاه.
أن الترك التأثير أمره لما استولوا على نيسابور، وكان في صفر سنة
ثماني عشرة وستمائة، وأظهروا أهلهم بعد ذلك - والله أعلم.

(ع) - عبد الغافر السروستاني. الفقيه الشافعي، من أهل فارس، ويعرف بالزق. قدم بغداد طالبا للعلم، ونزل النظامية. قال
أبو عبد الله الكاتب في الخبرة: عبد الغافر السروستاني. كان معنا في
النظامية يُبْسَد، وهو عارف باللغة، كثير الفضل، وغلب عليه
الشوق حتى حمل إلى البيارستان وقيد، وكان عفيفا مستورا فاضلاً،
و على هذا البلاد، فلا بر من المرض لم يقم يبتدأ خجلاً. ورأيته
بند ذلك بأصبهان في سنة ست أو سبع وأربعين وخمسية، وقال:
أنذنا عبد الغافر لنفسه وهو مقيم في البيارستان في حال استهتره
و استهتره؟ قصيدة أولاً:

أبي الوادي وصنوبره، وغزال الشعب وجوذره،
مكان فيه يطلع لي ظبي، بحلي مستهره،
قبح الدنيا بمحاسبته، فعاله مصوره.

16 و هي قصيدة طويلة.

---

(1) له ترجمة في طبقات الثقافية للسبكي 4/ 240.
(2) من الطبقات، وفي الأصل: السروستاني - بالشين المجمعة، وفي معجم البلدان 6/ 278، سروستان - بكسر الواو والده من بلاد فارس يشمل على قرى و سائين و مزارع بين شيراز و فسا.
(3) كذا.
(4) في المخطوطة: ضي - كذا.

قال 166
قال: و أشهدنا عبد الله بن فضه من قطة:

ناحت ورقاء عقل فتنه نوح القتلت على الدمن
ناحت وفقالنا ها نفصة بالشجر تتحو و البشجن
إن كان رастكم في سهير فسوا الله على الوسر

33- عبد الغفار بن محمد بن الحسين بن علي بن شيرويه بن علي، أبو الحسين بن أبي بكر بن أبي الحسن، الشيخ الحاضي، الناجر، من أهل نرسور. وكان غرفنا إليها من الدوقة، و إله انتهت الرحلة من البلدان، و ختم به إسناد الآدم، سمع أبا وأبا بكر أحد بن الحسن الخيري، وأبا سعيد محمد بن موسى الصيري، وأبا سعيد فضل الله بن أبي الخير الملياني، و سمع بأصحاب أبا بكر محمد بن عبد الله بن روضة، و أبا طاهر أحمد.

10- ابن محمود الثني، و حديث بالكثير. سمع منهلا، و آخر من روى عنه على وجه الأرض، أبو المعلم عبد المتعلم بن عبد الله الفراوي. و روى عنه الحسن بن محمد البخاري في معجم شيوخه، وقال فيه: ما رأيت أثره من ولا مهذا من الأكرام الأفاصل، و قد روي عنه أيضا أبو نصر المتيم بن أحمد الناجي، مولده في شعبان سنة أربع عشرة وأربعية، و توفي يوم PEDNOE7 Une سنة عشرة، و خمسون - 15

قاله أبو نصر اليوناني.}

(1) له ترجمة في شذرات الذهب 4/ 77 و معجم المؤلفين 5/ 268 و هدية الغارف 1/ 87.
لاين الديماثي

المستفاد

١٢٤ - عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سروان بن رافع
ابن حسن بن جفري المقدسي، أبو محمد الحافظ، من أهل دمشق. صلى
الكثير يلده من أبي المكاجم عبد الواحد بن محمد بن المعلم بن هلال
و أبي المقال عبد الله بن صابر، و رحل إلى الإسكندرية و صلى من
٥ الحافظ السني، و صحبه و كتب عنه الكثير. ثم قدم بغداد في سنة
ستين و خمسين، و صمّم بها أبا الفتح محمد بن عبد الباق بن البطب و أبا طالب
المبارك بن على بن خضير الصيرفي في أخرين، و صلى بهذان الحافظ
أبا العلاء الحسن بن أحمد العطار، و بأبهان أحباب أبي قطب،
و أقام بها مدة، و حصل الأصول، و كتب الكثير بخطه، ثم عاد
١٠ إلى بغداد، و حصل بها في سنة ثمان و ستين، صلى منه أبو المكاجم
يبيع بن رياض الفقيه، و كان حافظا من أهل الإنفاذ و التجويد، قيا بجميع
فنون الحديث، عارفا بقوانيه و أصوله و علاه، و صحبه و سقيمه، و ناسه
و منسوخه، و غريبه و مشكلة؛ و كان كثير العبادة، متسمك بالسنة،
و لم يزل بمدائن إلى أن تكلم في الصفات و القرآن بشهر أنكره عليه

١٦٨ (٤٤) من تذكرة الحافظ، و في الأصل: الأمان - كذا.
أهل التأويل، وشعروا به عليه، وأبحروا إرادة دمه، فشفع في جماعة
إلى السلطان على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر، فأخرج إلى مصر،
وأقام بها خاملاً إلى حين وفاته. / سُلِّم عن مولده فقال: أظن في
سنة أربع وأربعين، وخمسة، يجايل، من قرى بيت المقدس. و تُوفي
بمصر في رابع عشرين ربيع الأول سنة ستينات. قال يوسف بن خليل
بعد كلامه: وكان ثقة فيي ديناً مأموناً، حسن التصنيف، دائم الصيام،
كان يصلى كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة. دعى إلى أت
يقول، فنصب القرآن مخلوقات فأبي، فنصب من التحديد بدمشق، فسافر إلى
مصر فأقام بها إلى أن مات. قال تاج الدين الكندى: رأيت ابن ناصر
والأحافظ أبو العلاء المندائي وغيرهما من الحافظ، فأنا رأيت أحفظ من
10
عبد العزيز بن عبد الواحد المقدس.وله مصنفات مشهورة 3.
125 - عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي دوست، من أهل
جبلان. أحد الأئمة الأعلام، صاحب الكرامات الظاهرة. قدم بنداد
في سنة مائتين وأربعة، وله 300 سنة، فقرأ الفقه على
أبي الوقاء بن عقيل، وأبي الخطاب الكلوذاني، وسمع الحديث من أبي غالب 15
(1) التصحيح من ذكرية الحافظ 4/ 172؛ و في الأصل: حاملاً
(2) بالفتح، وتشديد الميم - انظر معجم البلدان 4/ 542؛ حيث ذكر المتجم له أيضاً.
(3) منها الكمال في معركة الرجال، و في رجال الكتب الستة.
(4) ترجم له في نوافذ الوفيات 2/ 447، وشرذات الذهب 4/ 198، وعمر
150، ومنظم 1/ 61، و مرآة اللمان 3/ 457.
(5) في الأصل: ثماني عشر.
169
المستفاض

محمد بن الحسن الباقلاني و أبا سعد محمد بن عبد الكريم بن خشيش
و أبا عثمان إسماعيل بن محمد بن مسلمة الأصبهاني في آخرين، و قرأ
الأدب على أبا زكريا البرزغي، ثم لازم الانقطاع والحلوة والرياضة
و المجاهدة، و عم الشيخ حداد الدباس وأخذ عنه علم الطريقة; ثم
5 إرث الله تعالى أظهره للخلق وأظهر الله الحكمة من قلبٍ عليه;
و ظهرت علامات من الله تعالى وأمارات وليته. و وجدت وصف،
و له الكلام المليح في الحقيقة، فهنا قوله: و الجهل حجابك عن نفسك,
و نفسك حجابك عن ربك، سما دمت ترى الخلق لا ترى نفسك,
و وب دمت ترى نفسك لا ترى ربك. وقال: الأولياء عرائس الله
6 تعالى، لا يطلع عليهم إلا ذا محرم. سمعت عبد النور بن عبد الملك
الشيباني يقول: سمعت عبد الغني بن عبد الواحد يقول: سمعت
أبا محمد بن المشناح النحوي يقول: كنت - و أنا شاب أقرأ النحو-
أجمع الناس يصفون الشيخ عبد القادر و يذكرون; حسن كلامه في
جلس و عزه، فكنت أريد أن أسمع ولا أتسع وقتي لذلك; و اتفق
15 يوما أتى حضرت مجلساً تجلس مع الناس، فلم تكلم لم أستحسن كلامه
و لم أفهمه، و قلت في نفس: ضاع النحو مني! قال: قالت الشيخ
إلى الجهة التي كنت فيها وقال: و بكل! ففضل الانتقال بالنحو على

(1) التصحح من العبرة 18، وفي الأصل: ملة.
(2) كلمة تاقصة الأحرف لاقتراً، ولا يتأثر لها على المعنى أو التركيب في الجملة.
(3) الكلمة مقسمة في المتين.

جقال
170
المستفيد

فالف

126 - عبد القادر بن عبد الله، أبو محمد، الفهري الزهري، كان من سبّي الرهاب، فاستولى بعدهم الحرانيون وأعتقوه. وطلب الحديث في صباه في سنة تسع وخمسين وخمسة. ورحل من الجزيرة إلى الشام ودار مصر، فسمع بها بالإسكندرية من الحافظ السلفي؛ ودخل العراق فسمع ببغداد من أبي محمد عبد الله بن منصور بن هبة الله الموصلي وابن الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن يوسف وأبي محمد بن الخشاب، وشهد الكاتبة؛ وسمع بهذين الحافظين أبا الولاء القطبان، وأصبح من أبي عبد الله الحسن بن الوليد بن المثنى، وسمع بقبلي أبو بكر محمد ابن على الطواشة في آخرهم، وكتب الكثير بهذه. ثم أقام بالموصل شيخًا بدار الحديث المظفرية، فدفع طويلة، وجهد بالكثير، ثم انتقل عنها إلى حران، وكان حافظًا متقناً عالمًا، ورعا متينًا، زاهداً، عابداً، ثقة

١٠) في الفوات: ولد له لواء، ثمانية وأربعون وله عشرون ذكرًا

١٠) في الوجه الذي ترجمة في الأعلام للفزالي: ١٦٥ وذكره الحافظ ٥٥٦٨/٨٧٤ ومرأة الحنان.

٣) إذا لقيت معجمة في المثنى.
لايب الدمياطي

المستفاد

نيولا. مولده في جمادي الأول سنة ست وثلاثين وخمسة، وتوفي بحراط في يوم السبت ثان جمادي الأول سنة الثالثة عشرة وستة.

27 - عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو سعد بن أبي بكر السعواني، من أهل مرو. وهو الإمام ابن الامة.

5 - غذى بالعلم، ونشأ في حجر الفضل، وحمل على أكثاف الامة.

أسمه والده في صغره من أبي منصور محمد بن علي القراعي، ورحل به ولد ثلاث سنين إلى نيسابور، فأحضره على أبي بكر عبد الغفار ابن محمد الشيراوي، ثم إنه اشتهى بالآدب حتى حصل منه طرقا، صالحا، وقرأ المذهب والخلاف، وتكلم في المناهجه. ثم اشتهى بالحديث.

10 - فسمع الكثير يلده وجال في خراسان، فسمع نيسابور وطوس، ومدينة من أبي عبد الله الفراوي، وأبي القاسم الشحاوي، ودخل بغداد سنة اثنين وثلاثين فسمع بها الكثير من محمد بن عبد الباقي الآصاري، وأبي القاسم بن السمرقند، وحج واحدر إلى واسط والبصرة، وعاد إلى بغداد، ووجه إلى الشام فسمع بدمشق وحلب وحماة.

15 - وحرص، وزار بيت المقدس، وجمع ذيلاً على تاريخ الخطيب أبي بكر، ثم عاد إلى نيسابور وقد ولد له شيخنا أبو المظفر عبد الرحمن. فذا بلغ حذ السبع طاف به خراسان، وسمى بها الكثير، ثم عاد إلى مرو.


172 (49) 1788/1090
فلكي بها عصاة، وأقام بها مشغولاً بالتصنيف، وكان وافر الهمة في طلب الحديث، شديد الحرص على لقاء الطبيخ، مليح الخط، وجمع مصناه في عشر مجلات كبيرة، وسميت من يذكر أن عددهم سبعة آلاف شيخ، وذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق من جمهه، وأثنى عليه ثناء كبرى. وله من المصنفات: "المذيق: أربعون طاقة، تاريخ المراوة، طراز الذهب في أدب الطب، الإسفاغ عن الأسفاك، الإملاء والاستملا، سلوة الأخباج ورحمة الأصحاب، الإملاء، الصدق في الصداقة، والرفق في الرفاق، وغير ذلك. مولده في خمس عشر شعبان سنة ست وخمسين سنة بموء، وتوفى في ليلة غرة ربيع الأول سنة أثنتين وستين وخمسة بمرو. 

118 - عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي، الموصل الأصيل، البغدادي المولد والدار، أبو محمد بن أبي العز. أسمه والده من أبي الفتح محمد بن عبد الباقى بن البطلى وأبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، يجيء من عثمان بن نبات بن بدر وأبي بكسر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقوس في آخرهم، وتلقى في صباب على مذهب الإمام الشافعي، وقرأ القراءة على عبد الرحمن الأباوري، وصحب شيخنا الوجه. أبا بكر البصر العموني مدة حتى يرع في النحو، وتميز على أقرانه، وقرأ علم الطب حتى أحكمه، وصنف مصنفات في الأدب وغيره، وكان يكتب خطاطاً مليحاً، وسافر إلى 

(1) أي الذين نسبوا إلى مدينة مرو.
(2) له ترجمة في الأعلام لقرطبة 4/180، وشذرات الذهب 93/100، ومرأة الإبلطن 4/10، وبيعة الوعاء ص 194، ونفوات الوفيات 2/101، وإبصار الرواية 8/103.
المستقدم

الشام، ودخل ديار مصر، ورأى هناك قوللاً كبيراً. وكان غير
الفضل؛ كامل العقل؛ ثم إنه دخل إلى بلاد الروم، وأقام بها مدة;
وكان يطيب ملكها، وصادف قولاً عظيمة، فلما توفى الملك عاد إلى
حلب وحدث بها، ثم توجه إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي في ثاني
5 عشر عمر سنة تسع وعشرين وستاً، ودفن في مقبرة الوردية.

وكان مولده في أحد الربيعين من سنة سبع وخمسين.

128 - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف
ابن محمد بن حيوه الجنوبي، أبو المطال بن أبي محمد، الفقيه الشافعي،
الإمام، الملقب بإمام الحرمين، من أهل نيسابور، إمام الفقهاء شرقاً
10 وغرباً، ومقدمهم بوجاء وعريباً، من لم ير الروبين مثله فضلاً، ولم تسمع
الأذان كسرته فلا تقفه على واده، وقف وفد وله دون
الشهرين سنة، فدرس مكانه. وقرأ الأصول على أبي القاسم الإسكاف
الإسفرائي. وكان يقد كل يومين به ثلاثمائة قفيه. وسمع
الحديث من والده، وأبي حسان محمد بن أحمد بن جنفر المزكي ؛
16 و أبى سعيد عبد الرحمن بن حدان النضري، وأبي عبد الله محمد بن إبراهيم
ابن يحيى المزكي، ومنصور بن راشد، وسمع بغداد أبي محمد الحسن

(1) في الأصل: يطيب - كذا.
(2) من الحاشي والمراجع، وفي الأصل: يبيعون.
(3) تجمعه في ذيل تاريخ بغداد/490، ووفيات الأعيان/740، وطبقات الشام.
(4) للسبكي/844، والإعلام للرزيكي/703، ووفيات الغزائيين/827، والمعرق/911.
(5) مولفًا بذل الفقه، كما زيد في الوقائع بالوقات/249.
(6) ابن
لاين الدمياطى

المستفاد

ابن على الجوهرى وحدث، روى عنه أبو عبدالله الفراوي و زاهر
الشجاعى في آخرين. ومن شعره:
أضحى لن تال العلم إلا بيئة سأنبئك عن جميعها، بيان
ذكاء وحرص وفتقر وغيرة ولتقين أستاذ وطول زمان
مولده في ثامن عشر حرم سنة تسع عشرة وأربايتاه، وتوفي ليلة
الخامس والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمانين وسبعين وأربايتاه وله
مصنفات مشهورة منها النهاية.

130 - عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدى
الفراوي. أبو الممالي بن أبي البركات بن أبي عبد الله، من أهل نيسابور
من بيت مشهور بالمعلمات والرواية. سمع جده وأبا بكر عبد الفضال
ابن محمد الشهيرى وهو آخر من حديث عنه، وأبا نصر عبد الرحيم
ابن عبد الكريم الفشيرى في آخرى. وقدم بغداد في سنة سمين
وخمسين وحدث بها، سمع منه الحافظ أبو بكر الحازى. مولده في
ربع الأول سنة سبع وسبعين وأربايتاه وتوفي في شعبان سنة سبع

(1) في الطبات السبكي 3:744 أخى
(2) كما ذكر تاريخ بغداد، وكتب المصور على الهمش "تفصيلها"
(3) في ذيل تاريخ بغداد "سبع عشرة" والصواب "سبع عشرة" كما يطبع
للسبكي 3:758، كان مولده ثامن عشر الحرم سنة تسع عشرة وأربايتاه وتوفي
وهو ابن تسع وخمسين سنة.
(4) له تجربة في شذرات الذهب 4:289، 222، وعجم المؤلفين 6:194.
(5) ذيل تاريخ بغداد 1:105.

175
121 - عبد المنعم بن عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد المؤمن، أبو الفضل القرشي العبدري، المعروف ابن النطرونی، من أهل الإسكندرية. قدم بغداد واستوطنها، ومدح بها الإمام الناصر لدين الله، وكانت شاعراً محباً، مليح الشعر، فاضلاً، أدباً، أديباً، فقيهاً مالكياً، مليح الشيبة، حسن السمك، رتب شيخاء برئاسة العبدري بالجنب الغربي، وناظراً في أوقافه. أشتد على عبد العزيز بن عبد المنعم العبدري بالإسكندرية، قال: أشتدني والدي نفسي ببغداد مادحاً أمير المؤمنين الناصر لدين الله، وهيئة: 

10 يا ساهر الطرف ليلاً ما له سحر
وقد أضر بجفني بعدك السهر
يكميك مني إشارات بعين ضني
لم برقني لا ظنين ولا أشري
أعذرك الله من شر الهوى فقد
أذكى على كدي ناراً له شرر
إن السلامة من أسباه غرر
فز قررت فيه روحياً بعد ما علمت
وكان عذباً غزانياً في بدايته
فسار في الصبر طلباً دونه الصبر
15 ولست أدرى وقد مثلت شخصك في
قلي المشوق أهمن أنت أم قرر؟
ما صور الله هذا الحسن في بشر
وكان يمكن أن لا تعد الصور
من لي برد غنمات بذي سلم
حيث النسيم عليل وثيرع عطر

(1) ترجمته في الأعلام للزرقي 4/216، وذيل تاريخ بغداد 1/58 وفوات
الأوفيات 2/379.
(2) في الوفيات: يه (م) من ذيل تاريخ بغداد ووفيات، وفي الأصل: علم
176 (44) منتهاً
لا بن الدماطي

المستفاد

ومنها:

و للغصن مناجاة! إذا سمعت من النسيم أحاديثًا، لما خطر
و هي قصيدة طويلة، توفي بغداد في جادي الآخرين لأربع خلول منه
من سنة ثلاثون سنوات، ودفن بالشام، وقد قارب السبعين
- رحمه الله.

١٣٢٠ - / عيد الله بن عبد الله بن أحمد بن الحسين بن علي بن موسى

أبو الحسن بن أبي عبادة بن أبي بكر البهقشي. كان جده أحد الحفاظ المشهورين،
و أبو الحسن هذا كان عاليا من العلم. سمع من جده كثيراً من مصنفاته،
و سمع أيضاً من أبي سعد أحمد بن إبراهيم المقرئ وأبي يعلى إسماعيل
ابن عبد الرحمن الساطوني في آخرين. وقدم بغداد وحدث بها، روى عنه.

ابن ناصر أخيري شهاب الحاشي بهراء قال: سمعت أبا سعد بن السعاني
يقول: ورد سبط البهقشي بغداد وحدث بها، سمع منه جماعة، وكره
آخرون بالسمع منه لقلة معرفته بالإحاطة. روى لنا عنه أبو القاسم
الدمطي وسأل عنه، فقال: ما كان يعرف شيئاً، وكان يقال بكتب
الإجازة، وكان يقول: ما أجيئ إلا بطسوج. قال: وسمع لنفسه في
جزاء عن جده تسمعاً طريباً. وكان سماعه في غير ذلك صحيحًا. سأله

(١) في نسخ البهقشي.
(٢) جاءت بالخطوطة "أحاديثًا".
(٣) له ترجمة في شعراء الذهب في ٢٧، والعبر ٤٦ وعفاس الميزان ٤/١١٢.
(٤) كذا بإياء وتشديد.

١٧٧
ابن الحشاب عن مولده [قال - يل: في سنة تسع وأربعين وأربعين.
و توقيت يدغاد في ليلة الثالث من جمادى الأولى في سنة ثلاث
وعشرين وخمسين، ودفنه بالوردية.

133 - عقٍب بن علي بن الحسن الصنهاج، أبو بكر الحمدي،
من أهل الأندلس. قدم بغداد يعد الهاثين وخمسة، وأقام بها مدة
السنة على أبي القاسم ابن فضلان، وسمع الحديث من أبي السعادات
ابن زريح في آخر، وجمع مقامة وصف بغداد. حدث بها،
و عاد إلى بلاده. ذكر لي بركات بن ظاهر الصبان ببصر أن عقٍب بن علي
الحمدي يدفع الحاج - نسبة إلى بعض أجداده وأنه أندلسي، قدم
عليهم مصر مترين، وكان أديبا فاضلا، له ديوان شعر، وصنف كتاب
في الحيل والشيتا وما يليق بالملوك من الآلات؛ و تولى القضاء
بالغرب، وتوفي هناك.

134 - علي بن أحمد بن سعيد بن الدباس، أبو الحسن المقرئ،
من أهل واسط. قرأ القرآن بالمراسر على أبي محمد عبد الرحمن
ابن الحسن بن الزجاجي، و سافر إلى همدان، فقرأ على الحافظ أبي العلاء

(1) سافطة في المتن.
(2) له ترجمة في الأعلام، للزركلي، 4/2192. وفيه أنه توفي سنة 596 ه.
(3) له ترجمة في طبقات القراء، 1/190. و لسان الميزان، 4/197.
(4) ذكر في طبقات القراء: الحسن بن المجاجي.
المستفاد
الحسن بن أحمد العطار، ودخل بغداد وذكر أنه قرأ بها على أبي الكرم المبارك بن الشهرزوري؛ وسمع الحديث بواسطة من أبي الفضل محمد بن محمد بن ربيعة وأبي محمد الراجفي في آخرهم. ثم قدم بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. وكان عالما بالقراءات [و] وجوهها وعلها، عارفًا بالجوهر، حسن الأخلاق، متواضعاً، ذكر لي أبو عبد الله بن سعيد الحافظ أن أبا الحسن بن الدباس حدث بكتاب الحجة لابن القارئي عن ألفاظ أبي طالب بن الكتاني سماحاً عن أبي الفضل بن خيرون إجازة، وما علينا لابن الكتاني إجازة من ابن خيرون، ولا روى عنه شيئاً، ولم يشاهد ابن الدباس عند ابن الكتاني قط. وذكر لنا من شاهد منه خطابه خط ابن الشهرزوري بالقراءة عليه وليس يخطه، وأنه لم يصح أنه قرأ عليه. مولده سنة سبع وأربعون وخمسين بواسطة، ودفنا ابن الدباس في ليلة السابع والعشرين من رجب سنة سبع وستمائة، وله شعر.

135 - على بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، أبو الحسن الأنصاري، يعرف بابن ظهير. بضم الظاء المعجمة، ودفناه نون مشددة مفتوحة وباء. معجمه بايثنين من أئتهما سا coma ورآه، هكذا رأيته، نادر بن محمد من أهل ميروفه من بلاد الأندلس. سمع أبا عمر يوسف بن عبد الله النمري.

(1) راجع الإكال ٥٠٨، والمشتهي ص ٤٤٢١.
(2) يعني دموريّة، جزيرة في البحر المتوسط بشرق إسبانيا. انظر أيضًا معجم البلدان ص ٣٢٣٨.

١٧٩
لا ابن الدمياطي

المستقادات

و أبا محمد عائش بن ولد المخورى، وقدم دمشق و سمع بها من أبي محمد عبد العزيز الكتاني وأبي نصر الحسين بن طلاب، و بصور أبا بكر الحطيب، وقدم بغداد سنة أربع و سبعين وأربعة، فأقام بها يسمع، وحدث، سمع منه أبا عبدالله الحيدى الحافظ، وكان علما بالحديث.

و الأدب قال الحافظ أبا طاهر السلمى: سأل أبا الكريم خميس الحافظ عن أبي الحسن على التحوي الإندلي، فقال: قدم علينا، وكان فاضلا في النحو، متقنا في العرية، ومن شعره:

واستمتع كيف حال فقلت لها جمال لا يسر.

دفعت إلى زمان ليس فيه إذا قشتنا عن أهله حر.

و توفر منصرفه من المعج بطرق البصرة على مسيرة ثلاثة أيام عنها بعضاً، و أخرى، في صفر سنة خمس و سبعين وأربعة. و ذكر أبا القاسم ابن عساكر في تاریخ دمشق، فقال: حدثني أبا غالب الملودي قال: قدم علينا أبا الحسن على بن أحمد الأنصاري البصرة.

فسمع من أبي علي التستري، كتاب السنن، فأقام عنه نحوما من سنين.

أبو الحسن بن أي بي، المعروف بابن حنى - بكبر الحاء، والنوين - هكذا قيده الحيدى.

(1) كذا، و عله كتابة - انظر معجم البلدان 7/208.
(2) في الأصل: النستري - ينون، وهو أبو علی بن أحمد بن علي التستري، رادعي السنن، المتوف سنة 479 هـ - العبر 3/295.
(3) راجع الإكال 2/584.

۱۸۰
سمع إبنا الحسن محمد بن أحمد بن رزقيه وحدث. مولده في ذي المحلة سنة ست وثمانين وثلاثمئة، وتوفي يبداد في رمضان سنة ثمان وستين وأربعة، ودفن يباد حرب.

المستفاد

النظام

أبراء الله بن محمد بن ينان، أبو القاسم بن أبي طالب العمرى الكاتب، المعروف بابن الوزاز. ذكر أبو القاسم بن السمرقدي أن أحد ولاده من أبو الحسن محمد بن محمد ابن محمد بن نصر وابي علي الحسن بن أحمد بن شاذان، وأبي القاسم عبد الملك بن محمد بن شرفان وعبد الرحمن بن عبد الله بن الحرف وحسن ابن علي الطاجيري ومحمد بن محمد بن غيلان، وتفرد بجهاز من شيوخه، وصارت الرحلة إليه، وكتب عنه الحفاظ. سمع منه أبو غالب إدهل.

المؤمن الساجي وأبو القاسم بن السمرقدي وأبو الفرج بن كليب، وهو آخر من روى عنه. سمعت الحاتمي يقول: سمعت ابن السمعاني يقول: سمعت محمد بن عبد الباقي الباز يقول: إن بعض الطلبة حمل إلى [ابن] ينان دينارًا ليسمه منه نسخة الحسن بن عرفة، فدفه ومعه بعض القراء فقال له الدخول على الشيخ وحضور القراءة ما إليه سيل، ولكن تقدم على الباب بحيث لا يعرف الشيخ، وأذا أرفع صوته وقت القراءة ويحصل مقصود، ففعل، فلما قد بين يدي الشيخ وشرع في القراءة (1) له ترجمة في الفهر 2/21 وشذرات الذهب 2/47 والمنتظم 9/186.

وذكرت الحفاظ 2/711، والأنساب 7/107.

(2) بدون تفتيت، والتصحيح من العبر.
رواح الشيخ بما فل، قال جارية له: قوی و اعد خلف الباب و دقي
الشيخ الفلان في الهام، ومقصوده أن لا يسمع الذى على الباب,
ثم قال: أنا بغدادي ما يغنى علي مثل هذا. قال الحافظ المؤلف ابن التجار:
كان من عادة أبي القاسم [أهله] لا يسمع جزء إن عرقة إلا بدينار لكل واحد
من الساعين، وكان شيخنا ابن كليب لا يسمعه أيضا إلا بدينار و لكن
جناة أو لواحد. قال السالني الحافظ: سأله شجاع الدخل عن ابن يان,
قال: حدث عن جماعة وهو صحيح السمعاء. مولده في سادس صفر
سنة أثنتي عشرة وأربعة، فقيل: سنة ثلاث عشرة - قال الأول
أو القاسم بن السمرقدي، وقال الثاني الحافظ السالني، وقال في
سادس شعبان سنة عشر و خمسة، و دفنه باب حرب، وكان قد بلغ
من العمر تسع و تسخين سنة.

١٣٨٠ / الف
٩٣
ابن المؤلف بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عبد منسٍ بن أبي سفيان ضخ
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو الحسن بن أبي نصر
القرشي الهكاري - هكذا رأيت نسبيه بخط أبي علي ابن البرداني.

(١) في الأصل: الشيخ - كذا - والشيخ نبات.
(٢) رواه كذا كان المؤلف ينقل في الأصل أو أنها زادة من الحرر الدموي.
(٣) وكذا ذكرت ابن الأثير في الكامل 1/22.
(٤) له ترجمة في الجوامع 3/140 و رواية الجاحظ 4/140 و لسان الميزان 4/190

كان ١٨٢
كان يعرف الشيخ الإسلام. سمع الكثير، و سافر في طلبه، و جمع كتبه في السنة. ذكر أنه سمع بالموصل أبا جعفر محمد بن الخطاب المروزي الفقيه، و بحلب أبا القاسم عيسى بن أحمد بن المظفر المقرئ، و بمصر أبا عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف، و بمكة أبا الحسن محمد بن علي ابن صخر، و حدث بالكثير، و اتفا على عليه محمد بن طاهر المقدسي، وكان غالب على حديثه الغرابب والمنكرات، ولم يكن حديثه يشبه حديث أهل الصدق. و في حديثه مون موضوعة، مركبة على أسناد صحية.
و قيل: إنه كان يضع الحديث بأصفهان. قدم بغداد، و حديث بها. و روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي، كتب إلى محمد بن مهار، القرشي أت أبا نصر اليواناري، أخبره قال: علي بن أحمد الهكاري قدم علينا أصفهان، روى عن ابن نظيف، و لم يرجه أبي بكر ابن الحاضبة فبا بلغى. قال أبو القاسم بن عسكر: على بن أحمد الهكاري لم يكن موقع. بلغى أن ابن الحاضبة قصدما لما قدم بغداد، فذكر له أنه حين سمع من الشيخ استكر جموعته معه. فسأل عن تاريخ سمعته منه، فذكر تاريخا متأخرًا عن وفاة ذلك الشيخ، قال ابن الحاضبة: هذا الشيخ يزعم أنه سمع منه بعد موتة بدمه، و ترك و قام. مولده في شوال سنة تسع وأربعين، و توفي في أول محرم سنة ست وثمانين وأربعين، كذا يخط شجاع بن فارس الدهل، أبا غالب - رحمه الله.

(1) بالتقيت - كذا.

183
لاين الدمياطي

المستفاد

139 - على بن أفلح بن محمد، أبو القائم العبي. كاتب أدب
فاضل، شاعر مترسل بليغ. له ديوان شعر ورسائل، وكتب خطا
حسناً، و من شعره:

أبها المالك رقي قد نجات طويلة
الذي يريك الا ما تطفقت قلبا

(1) في ذكراه درهمة الزمان، في وفاته 18/8/1577، وينرجع أيضاً وفيات الأعيان.

(2) في ذكراه تأليف كتبته، في وفاته 18/8/1577، وينرجع أيضاً وفيات الأعيان.

(3) في ذكراه تأليف كتبته، في وفاته 18/8/1577، وينرجع أيضاً وفيات الأعيان.
الجزء السادس

من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد

للحافظ عبد الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن الحسن ابن النجار

انتقاء كتابه الوافي باتقه أحمد بن أيك بن عبد الله

حسي الله

140 - على ابن الحسن بن علي بن أبي الطيب، أبو الحسن البخاري.

الكاتب، من أهل البخار، ناحية من نواحي نيسابور، كان من أفراد عصره

في الأدب والبلاغة، وحسن النظم والتبر. ساداً في صياغة طرقاً من

الفقه على أبي محمد الجوزي. وسمع منه ومس أبى عثمان الصابوني

وأبي الفضل عبد الله بن أحمد الكيالي. ثم استغل بالكتابة، وخدم

في ديوان الرسائل. وقدم بغداد في أيام القائم باقية، ومدحه، وصنف

كتاباً سماء دمية القصر ذكر فيه شعراء عصره، ولده دمية شعر

(1) له ترجمة في وفيات الأعيان 3/93-88 ومعجم الأدباء 13/93-84، والعبر


(2) يمني طيب.

(3) دمية القصر وعصرة أهل العصر، طب بمطبعة المعارف ببغداد سنة 1971 م.

186
لا بن الدبياطي

المستفاد

مشهور. روي عنه أبو شجاع الذهلي، وله قصيدة أولها:

هبت نسمة صبا تكاد تقول إلى إليك من الحبيب رسول
سكرى تجسست الربى لنزريني من علقي وحوبتي معلوني؟

قال أبو سعد بن السمعان: قيل البخاري في ذي قعدة سنة سبع وسبعين
و أربعة وباخرز، ودفنه بها وهو في أيام الكهف. قيل في مجلس
أنس على يدي بعض المذاهيل، في الدولة النظامية وطل دمه هدره-
رحمة الله تعالى.

141 - على بن الحسن بن حبة الله بن عبد الله بن الحسين، أبو القاسم
ابن أبي محمد بن أبي الحسنين الشافعي، عرف بابن عساكر. من أهل دمشق،
10 إمام الحديدين في رتله، ومن انتهته إلى الرئاسة في الحفظ والإتقان،
و به ختم هذا الشان، سمع بفادة أخيه الأكبر في سنة خمس وخمسا
من أبي الحسن بن الموازي، وأبي القاسم النسيب، وأبي الوحش سبع
ابن قيراط، المرتقب وأبي طاهر الحناي، وسمع هو بنفسه من وليده
وابن محمد بن الهاكفا، وأبي الحسن بن قيس وطاهر بن سهل

(1) في المجمع: على.
(2) في المجمع: تعليق.
(3) اقترب الأنساب 2/77.
(4) في الأنساب: على يدي واحد من الأئمة.
(5) له ترجمة في وفيات الأعيان 3، 472، ومعجم الأدباء 13، 37-38.
(6) من المعبر وذكرة الحفاظ، وفي الأصل بدون أنظيم.
(7) من ذكرة الحفاظ، وفي الأصل: فراط - كذا.

الإسفرايين

186
المستفاد

الإسفرايين، وحج في سنة إحدى وعشرين، وسمع بركة أبا محمد عبد الله.

ابن محمد بن إسماعيل المقرئ، ورحل إلى العراق في سنة عشرين.

وسمع الكثير ببغداد من ابن الحسين وابن الحسن الطنوري وابن العزيز.

ابن كاش وابن القاسم الحرري ومحمد بن عبد الباقى الأنصاري في

أخيرين. وسمع بالكوفة الشريف أبا السراكش عمر بن إبراهيم الزيدي.

و عاد إلى بغداد، فأقام بها يسمع الحديث ويقرأ الفقه والخلاف.

بالمدرسة النظامية وينكتب ويحصول، ثم عاد إلى دمشق،

و رحل إلى خراسان على طريق آذربجان، ودخل نيسابور في سنة

تسعم وعشرين. وسمع أبا عبد الله القراوي وأبا محمد السيد وطار

الشجاعي وأخاه وجيدها، ويرموه من يوسف بن أبيب الهمداني، وسمع

ببسطام ودامغان والرئي زنجان وسنن، وعاد إلى دمشق بعده وبحث

و أصنف، وسمع منه جماعة من شيوخه. وكان إماما حجة ثقة نيل،

حدث بغداد، وروى عنه من أهلها أبو بكر بن كامل. وكان أنس

منه. قال سعد الخليل: ما رأينا في سن الحافظ أبى القاسم مثله. وله من

المصنفات: التاريخ. الإشراف على معرفة الأطراف، المعجم لأسماء شيوخه،

الموافقات عن شيوخ الأئمة الثقات انان و سبوع جوها. فكل: وأمي

أريبيان مجلس في جامع دمشق، وكان يجتذبها بأيات من شعره. ولقد

سمعت شيخنا عبد الوهاب بن علي الآمين يقول: كنت يوماً مع الحافظ

أبى القاسم ابن عمكسر وأبي سعد بن السمعان متمى في طلب الحديث.

(1) بالتصحيح عن "اسم". (2) بالتصحيح عن "مجلس". 187
الывают

و لقاء الشيوخ، فلقينا شيخاً قاستذقه ابن السعاني ليقرأ عليه شيتاً، و طاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطة، فلم يجد و وطاف صدره، فقال له ابن عساكر: ما الجزء الذي هو سماعه؟ قال: كتاب البعد، والتشاور. لابن أبي داود سمعه من أبي النصر ابن الزنكي، فقال له: لا تخونوا.

قراءة عليه من حفظه أو بعضه - الشوك من شيخنا. أخبرن شهاب الحاتمي.

ثانياً السعاني قال: على ابن الحسن بن عساكر أبو القاسم من أهل دمشق كثير العلم، حافظ متقن دين خير، جمع من معرفة المتون، والإسناد، صحيح القراءة. متثبت مختاط، رحل في طلب الحديث، ونعلم في جمه، و بالغ في الطلب. ورد بغداد، وسمع بها من أصحاب البرمكي، وال.AUTOFOCUS، و الجوهرى، ثم رجع إلى دمشق، ورحل إلى خراسان.

ودخل نيسابور قبل شهر أو أكثر. ثم رأيت نيسابور وصادفت بها.

وعجم و نسخ، وأقام مدينة بغداد، و حدثي وأحاديث ثم اجتمعت به في رحلتي إلى الشام. بلدة دمشق في سنة خمس و ثلاثين، وأفادني عن شيوخها، و سمع في تحسيل الشيخ على كتب عنه وكتب عن

و كان قد شرع في التاريخ الكبير لدمشق على نسق تاريخ الحطب.

و صف الصنوف، و خرج التاريخ. قال الحافظ أبو محمد القاسم:

ولد أئ في نحو سنة تسعم و سبعين وأربعين، و توفي ليلة الاثنين.

فان عشر رجب سنة إحدى و سبعين و خمسة بدمشق. و دفن

(١) بعد الخشیثاء.
بمقار باب الصغير - رضي الله عنه ورحمة

142 - عـلـى بن الحسين بن محمد بن هدي، أبو الحسن بن
أبي الفوارس الصوف، من أهل البصرة، كان جوالا، سافر إلى الشام،
ودخل ديار مصر وصحب المشاهذ، وكانت أحواله ومقاماته حسنة،
وصار من مشاهير الزهاد وزعماء الورعين، له كرامات، سكن ببغداد
до حين وفاته، سمع بصر من أبي الحسن على بن الحسن الخليفي،
وحدث، روى عنه الحافظ ابن عساكر، اجتمع الإمام أبو حامد الغزالي
وإسماعيل الحاتمي، وأبو الحسن البصري، وإبراهيم الشباك في آخر
بالمسجد الأنصاري، فأشهد هذين البتين:

فديتكم ولا الحب كدت فديت، ولكن بصر المفتين سيقى
أنتيكم لما طاق صدر من الهوى، والد كنت تري كيف شوقت

قال: فتواجه أبو الحسن البصري وجد أز في الحاضرين، ونوف محمد
الكازرون، من بين الجماحة في ذلك المجلس، ورفع متنا، توفي أبو الحسن
البصري في جامع الإمام الأول سنة ست وعشرين، وخمسين - رحمه

143 - على بن زريق، الكاتب البغدادي، صاحب القصيدة,

المشهورة التي رواها عنه أبو الهجاء محمد بن عمران بن شاهين:

وما سرقلي مثبطت بك التوى، أليس ولا كأس ولا مصرف
وما دفع طعم الماء إلا وجدته، لأن ليس بالماء الذي كنت أعرف
ومل أشهد الذئب إلا تكلف، وأي سرور يقنعه التكلف؟

(1) في المطول، (2) بالله، (3) الشطر مكسور.

189
قال أبو عبدالله الحيدى: قال لي أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، قال:
من تحم بالعقب وقرأ لأبي عمرو وتفقه للشافى وحفظ قصيدة
ابن زريق فقد استلم الظرف.
5/2 الف
5. عكس سمان، كان من الحفاظ، سمع على أبي مسلم الطوسي وعبد الرحمن بـسلام
ابن المبارك الواسطي وعبد السلام بن عبيد وعمرو بن على الفلس وقاضي
ابن محمد الزيدى ومحمد بن المثنى الزمنى في آخرى، روى عنه من أهل
أصبان القاضى أبو أحمد بن أحمد الصالح، ذكر أبو بكر أحمد
ابن موسى بن مربوب، الحافظ على بن سعيد العسكرى، في تاريخ أصبان
1. وقال: كان من الثقاف، يحفظ ويشنف، توفى بابرى سنة ثلاث عشرة
وثلاثمائة، قال الحافظ أبو نورى، كان من الحفاظ.
145 - علي بن العباس النوري، كان وكيلًا للقندري، وكان
أديبًا، راوية للأحاديث والإشارى. كان علي بن العباس النوري مع
جماعة من أهل على سطح أبي سهل النوري، في ليلة من ليلة التصف، يشربون
(1) ترجمة في العربع/ 14 وشذرات الذهب/ 337 والأعلام للزركلي/ 5/3.
(2) راجع العفر/ 4.
(3) بخسرو الميم وضم الفتيل كذا.
(4) بضم العين وفتح الباء وسكون الحاء ترجمة في معجم الآداب/ 3/ 227
- 228 ومعجم المؤلفين/ 116/ 60.
(5) التصريف أم الصريف.
و معهم
190
لا بند الميمس

و معهم إبراهيم بن القاسم بن زرزر المغني، وكان إذ ذاك أمرده حسن
الوجه، وكان في الدهر ينجب مرة ويتنجب أخرى، فاجتاز الفم
عن القمر فاسبط، قال عن بن العباس وأقبل على إبراهيم:
لم يطلع البدر إلا من تشوبه. إليك حتى يوافق وجهك النظرا
ولم يتم البيت حتى استر القمر فقال:
ولا تذيب إلا عند خجله لما راك فولي عنك واسترا
توف الوثنية في ربيع الأول سنة أربع وعشرين، وثلاثمائة وقد
قارب اليانين.

146 - علٍ بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل، أبو الحسن.
من أهله يزيد بن إسماعيل، وعلي بن إسماعيل، أبي الحسن.
ولى القضاء بها، وتم انتقل إلى الري، وولي القضاء بها، وصار
بها، وصفت تارخا، ولد في الأدب اليد الطويل، روى ببغداد شيشا
من شعره، وذكره أبو منصور التميمي في بيتهم الدهر، قال: ورح ملحم
شعره قوله في الدير:
أودى الذي قال وفي كفه مثل الذي أشربه من فيه
الورد قد أبيع في وثني قلون: فلنّ الفاكهة؟

(1) له ترجمة في روايات الأعيان 3/442 والأعلام للقرن 6/140، وشذرات

(2) في الديار.

(3) من الديار، وفي طباق الأنتفالية، وفي الأصل، معه - كذا.

191
لا بن الدبياطي

المستفاد

بأل ذلقي العقيق عن برد تردى أفتحه من مدام فه
وأصبح عواشي الساكن عن قر يقشر بالورد خد متشهـ
قل للسقاء الذي ينظره دعه وأشرك حسابه في سقمه
5 كل غرام يخفف فاته فين حافظه ومستهـ

و قوله:
قد برح الحب، يمشتاق فأوله حسن، أخلاك
لا تختف وارع له حقه فإنها خاتم عشاقك
توفي لست بقين من ذي الحجة اثنين و تسعين و ثلثماة بالرى، وحمل
10 تابنته إلى جريان فدفنا بها.
147 - على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله
أبو الوفاء الفقيه الحنبلي. قرأ القرآن بالقراءات على أبي الفتح عبد الواحد
ابن الحسين بن علي بن شيطان، و تفقه على الفاسي أبي يعلى، و قرأ الأصول

(1) بالألهم - كذا، و كسر الميم.
(2) في القيمة: الشوق.
(3) في القيمة: احسن.
(4) له ترجمة في الأعلام للزركيي 5/593، و شذرات الذهب 4/60، و آسان الميزان
4/482 وكتاب المذيل على طبقات الخلافة من 71، و العصر 4/29. و وقتت
هذه الترجمة بعد ترجمة على بن عبد بن أحمد بن البلاش، و هنا يهامشه «تقدم
هذه الترجمة» نقلناها إلى موضوعها من الترتيب.

192 (84) والخلاف
لاين الدمياطى

المستفاد

و الخلاف على القاضي أبي الطيب الطبري، و قرأ الأدب على أبي القاسم
ابن برهان، و سمع الحديث من أبي بكر محمد بن بشران و أبي الفتح
ابن شيطان و أبي محمد الحسن بن على الجوهرى و أبي طالب محمد بن علي
المشاري في آخرى. روى عنه ابن ناصر في آخرى. وكان قبيها
مربزا، ماظرا، جدلاً، كثير المحفوظ، دقيق المعاني. و صنف كتبه
كتيرة في الأصول و المذهب و الخلاف، و جمع كتابا سماه الفنون;
يشتمل على ثلاثمائة ملحة أو أكثر. قرأت بخط أبي الوفا، بن عقيل
من كلامه في صفة الأرض أيام الربع، قال: إن الأرض أهدت إلى
السياء غبرتها بترقية الغيوم، فكستها السهاء زهرتها من الكواكب
و النجوم، وقال: كأن الأرض أيام زهرتها مرأة السهاء في اطباع
صوتها. و من شعره قوله من قصيد:

يقولون لي ما بال جسمك ناحل و دمك من آماق عنينك هائل
و ما بال لون الجسم بدل صفرة و قد كان صفراء فلونك حائل
فقد سقما حل في باطن الحشا و لوعة قلب بلبنك البلابل
و أنى ملأ أب بين لناشر و لكنى للعالمين أجمل
ولا تعتنر يوما ننشرى و ظاهرى فليس باطر. قد قطعته النوازل
و ما أنا إلا كالزنا تضمنت فيها ولكن اللبيب مداخل

(1) حق وقدم الجزء الأول منه الأستاذ جورج القنطي (طبعة بروت:
دار الشرقية، 1969).
(2) من كتاب الذيل على طبقات الحالة، وفي الأصل فجر نقطة.

193
المنصف

مولده في جمادي الأولى سنة إحدى وثلاثين وأرباع، وقال السلمي: في جمادي الآخرة، وتوفي في ثاني عشر جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسين، ودفن بباب حرب.

١٤٨ - على بن علي بن سالم بن الشيخ، أبو الحسن بن أبي البركات، الشاعر المعروف بالمفيد، من أهل الكربخ. كان حسن الشعر فاضلاً.

حسن الأخلاق. أشذди علي بن علي بن سالم المفيد نفسه:

كم ذا الجني واجحاً ما هلكنه أهل الوفا طيفك لما زاره شرود نمو، ونفساً يا رفأ الحاضره غادرك ٢ كيفه رمتي بأعسى له فين سفري وشفا، رفقا بصب مدقع كايد فيك التلما مدقب عنه سيدى طيب الكرى ما عرف فإذ عانثه أطلق عندي سرفاً لست ترى من بعدها ما بيننا ألقفاً نايت عنه نادما بأعس وأفرق أطلب صبري بهدى وكنز صبري قد عفا

---

(١) وف في الأصل بلا نقط وكتب فوقه كذاً.
(٢) بدون إملاء في المتن.
(٣) حذفنا سبنا زائدة في أول الكلمة.

مولده ١٩٤
مولده تقدمنا سنة سبع وخمسين وخمسه، وتوفى في رجب سنة سبع عشرة وستة، ودفن عمleh الحسين بن علي.

المستفاد

149 - على بن علي بن معاذ بن حدون، أبو الحسن بن أبي القاسم، الكاتب من أهل الحلة السيفية. كان أديباً فاضلاً، ملحي الشعر، غالبًا في التشعب، مباغتا في الرفض، خييف العقدة. ومن شعره قوله:

و مهفهف جمع التحول بأمره لشقاقي في مقتليه وخرره
قر يبيع ذكره صبي ما حمي وأسسه، عمداً من سلاقة شعره وهله:

إلى لاغط فيك عود أراك أوردتها من عذب ريفك منهلا
و يروقي حسد الزجاجة كلما رشفت تجاه الحمر نك مقبلًا.
و أغار من ملق الوشاح إذا جرى ينحيل خصرك ذاهباً أو مقبلًا
مولده سنة ثلاث وعشرين وخمسه، وتوفى في سنة تسع وسبعين وخمسه بغداد.

150 - على بن المبارك بن أحمد بن محمد بن علي بن بكر، أبو الحسن، من أهل الحرم الطاهري. كان أديباً فاضلاً، بلغاً. ذكره العاد
البصري في محرر، ووصفه بالفضل والعلم، سمع الحديث من
أبي علي محمد بن محمد بن المهدى، وهمة الله بن الحسين في آخرين، وحدث:

(1) كذا.

195
سمع منه أبو المحاسن عمر الفرشي، ومن شعره قوله:
نظرة إلى جوار سامرات حلق برونة مثل البدر
قابلان شفاعات واقحات بбурة الحدود وبالغفور
وله في سوداء:
يا من قراد فيها منها ما يزال
إن كان للليل بدر فأنى للساحب خال
وقال: وقد أهديت له نفاح:
حيا بتفاحة فأحاني به طول فجرات
كأناما ريحها تنفسها ولونها ورد خدة القان
مولده سنة سبع وخمسين، وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسين

10 بغداد، ودفن باب حرب.

15/1 بـ 697
علي بن محمد بن أحمد بن العباس، أبو فيحاني التوحيد، أوصله
من نيسابور وهو بغدادي، سكن شيراز، وكان أديبا نحواً ونبوءاً
له المصنفات الحسنة المشهورة كالحصار وغيرها. سمع أبا بكر محمد
ابن عبد الله الشافعي وأبا محمد جعفر بن محمد بن نصير والمعاف بن زكرياء
اللهواري وأبا عبد الله المرزاباني، روى عنه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم
ابن فارس في آخر، ومن شعره قوله:
قل لبدر الديهي وبحر السباحة، الذي راحتاه للناس راحة
ما تركت الحضور سهوا ولكن أنت بحر وست أدرى السباحة

تترجمه في معجم الأدباء، 10/9، ومعجم المؤلفين 7/200، وغنية
الوامة ص 468 وطبقات الشافعية للبصري 4/2.

علي (42) على

196
المستفاد

152 - علي بن محمد بن علي الهمامي، أبو الحسن الشافعى المعروف بالكيان، من أهل طبرستان. هاجر إلى نيسابور، وله عشرون سنة، وصحب إمام الحرمين أبا المالك الجوزي مدة، وتفقه عليه حتى برع في الأصول والفروع والخلف؛ ثم خرج إلى يهود فأقام بها سنة، وقيد الناس، ثم قدم بغداد وتوَّلَّ التدريس بالنموضاوية في سنة ثلاث وتسعة وخمسين.

وأربعة، ولم يزل على التدريس إلى حين وفاته. وكان كامل الفضل، فصعب العبارة، جهوري الصوت، له التغلب والمصฌات الحسنة.

سمع كثيراً من فقهاء الجوزي وآبي علي الحسن بن محمد الصفار وأبي الفضل زيد بن صالح الطبري، وحدث بغداد، روى عنه سعد الخير الإصاري والسلافي. قال السلافي: سمعت الفقهاء يقولون: كان أبو المالك الجوزي يقول في تلاحمته إذا ناظروا التحقيق للخواص والجرمان الغزالي والبيان لإلكيما. مولده في خمسة من فرده سنة خمسين وأربعة.

وتوفى بغداد في مسئلة عمرة سنة أربع وخمسين، ودفن مقربة باب أبرز. ورثاه أبو القاسم إبراهيم بن عثمان الغزي من قصيدة أولاً:

هي الحوادث لا تبقى ولا تندر ما للبيرة من محتومها ووزر

لو كان ينجى علو من بواقة لم بكشف الشمس بل يخفف القمر

(1) له ترجمة في البدر/118، والشترات/24، ووفيات الأعيان/248/4، ومعجم المؤلفين/700 والأعلام السركلي/149، وطفقات الشافعية للسبكي/248/201.

(2) بإغفال الجMic.

(3) من الوثبات، وفي الأصل: لم بكشف.

197
154 - على محمد بن غالب، أبو فراس العماري، المعروف بمجد العرب، شاعر محمد، ذكره أبو عبد الله الكاتب في الجردة
و أثر عليه، ومن شعره:
أمعت ما رأى من جسره بحمل السيف وتقل الرماح
علام تكلفت حلانها وبين جفونك أمض السلاح

(1) 5 سيف الدولة
(2) له ترجمة في الأعلام للزرقاني 108/51، قوات النوبات 12/196
(3) في الغوات: نقل
و له 198
لا تتكبرن على يا خمس الهدى أني مررت عليك غير مسلم فالأمس لا تخف و لكن ضوهو مخف حليفك عن ناظر الموسوم توفي بالموصل في سنة ثلاث و سبعين و خمسين.

155 - على بن محمد بن فهد، أبو الحسن النهاسي، الشاعر. مولده 5 و مشأوه بالجده، و طرا إلى الشام، و سافر منها إلى العراق، و تلقى الفصاح بن عباد، و قرأ عليه و اتجه مذهب الاعتزاز، و أقام يعبد و دوّن بها شيئاً مرسومه، ثم عاد إلى الشام، و كان أديباً فاضلاً مورعاً، و بلغ من تورعه أنه كان نسخ شعره الحكراً، فما بلغ إلى أيات فيها هاجر امتعب من كتبها و قال: لا أسرح بخطي مشابه الناس.

و مسارتهم فخرة من ذلك و من شعره قوله:

لها رقعة أستغفر الله إنها ألد وأشهى في المذاق من الخُرِ و صارم طرف ما يفارق غده ولم أرشا قط في غده يفرى.

و قال:

هل الوجد إلا أن تلوح خيامها ففخى يا هذا السلام ذاتها.

وقت بها أبكي و ترمأ أنيق و تندوحاها/ ولوكس الورق الجاف [قيقها] بين نجي أطواه إنجها إنجها.

و في كبدي أستغفر الله غلاؤه إلى ترد يثنى عليه لئلاها.

(1) له ترجمة في شذرات الذهب 3/4. و وفيات الأعيان م/6. و كشف الظروفر 675 و النهج الراهبة 234 و سرآة الجلاغ 64/99.
لا ين الدماطي

 المستفاد

و برد رضاب سلس غير أن
فواحبما من غلة كلا ارتوت
من السسل لالذب زاد اضطرابها
كأن بعث النوم في رشافتها
سلاف حقيق وقعت منها مدماها
كتلالة قد فض عنها خنها
وقد نسبت عن شعرا فكأنه
و قد ثارت در الكلام بعبدها
ولد بسمى عبتها وملها
أدر أيا الدار أنفس قيما
فلم أدري أين شعرها فكأنما
و قد سفرت عن وجهها فكأنما
و من حيثها دارت بطلعتها يرى
و ألقى عصاها في رياض كأنما
و ضاحكة نور الأفاق يرفق
تسبه رأد الضحى وابتسامها
نظرت ولى عيان ون ترتوت
و فاضت وأخرى حار فيها جامها
و صحة أجنان الحسان سقامتها
فلم أرعيها غير سقم جفونها
و خليل هل يتأي مع الطيف نحوها
سلامي كما يأتي إلى سلامها؟
فما سفرت حتى تجلي ظلالها
انت موها والليل أسود فاحم
طويل حكا فرعها وقومها

(1) وهنا يغير الخط.
(2) ساقصة من الخطوطا.
(3) ظهرت علامات الاستفهام في الخطوة.

 فأصر ٢٠٠
لا من الدبيطي

المستفاد

أقرأ من الطيف قصّة أيّة تبقّتها عن عفّة ومُنامُها

إذا كان حمّيّاً أن حلّت خيالها، فسُلّمَت عندّي ناية ومَقَامُها

وَهَلْ نافُسْ أن تجمع الدار بِنَافْسِها

أسيَّدِيّ رفَقًا بِمهْجَةً وَاِمْعَان

يَنَذُّها بالبَعْدِ مَنْ غَرّامُها

لك الخير جوّدي بِالجَالِفِ فَانَّهُ سُحّابة صَيف لِيس بِرَجِيّ درّامُها

وَما الحَسِنِ الْإِلَّادَةُ فَانْتِ صَبَرًا بِهَا

يا أَيْدِيّ أَيْدَيْنِ وَبِعَيْبِ رَامًا

أَرْزَى النَّفْسُ تَسْحُلُ الْهُوَى وَمَرْحَبُهَا

بِنيَّكُهُ الْهُلْجُ لَنْ يَلْبُو لَنْفُسُ حَامِها

ذكر أبو الخَطَّابِ أن الْهَمَّامَ أَظَهَرَ الْانْتِسَابَ فِي وَلْدِ الحَسِنِ بِنْ عَلِيٍّ،

وَحَصلَ فِي أَحَيَّاءٍ ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠

وَدَعَ إِلَيْهِ فَأَنْفَذَ الْطَّالِبُ ابنِ الحَامِ صَاحِبُ مَصْرٍ

إِلَيْهِ عَلِيُّ أَمْرِهِ، فَقَبَضَ عَلَيْهِ وَأَنْفَذَ إِلَيْ مَصْرٍ فِي نَبْسٍ بِهَا.

وَقَالَ: إِنْ قَلَّ.

١٥٦ - عَلَى ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠، ١٠٠٠

اِبْنِ أَبِي دَلْفِ القَاسِمِ، أَبِي نَصْرِ بِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، الْمُحَرَّفُ بَانِ مَا كُلَا

أَصَلَّهُ مِنْ جَرَبُذًاٌ، وَكَانَ وَلَدَهُ مِنْ وَزَرَاءِ الْقَاسِمِ أَمِيرَ الْأَقْدَهَ، وَعُهِ

قَاضِيَ القَضَاةِ، وَأَحْبَهُ الْعَلَمُ مِنْ ذِمَةِ، وَطَلَبَ الحَلِيَّةِ، وَرَجَل

١٥٦ إِلَيْ الشَّامِ وَالْعَنْوَرِ وَدِيَارِ مَصْرٍ وَالْجِزِيرَةِ وَالْإِرَاقِ، وَحَصلَ طَرَفًا

(١٠٠٠) مِنْ اِبْتِداَءِهِ ذَلِكَ الْتَرْجِمَةُ يَرْجِعُ الْحُرِّمُ كَذَا كَانَ بَاَثِقًا، وَرَاجَعَ لِذِهْنَةِ مُعَجم

الأَدِبِاءِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَالْمَنْتَحِرَ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَذِتَّةُ الْحُرِّمِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَذِتَّةُ الْحُرِّمِ

الأَعَانِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَالْعَجْمِ الْوَاهِرَةِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَالْعَجْمِ الْوَاهِرَةِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَذِتَّةُ الْحُرِّمِ

١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَالْعَجْمِ الْوَاهِرَةِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَذِتَّةُ الْحُرِّمِ ١٠٠٠ وَ١٠٠٠ وَذِتَّةُ الْحُرِّمِ
لاين الدمياطي

المستفاد

صالحاً من هذا العلم، وقرأ الأدب حتى برع فيه، وله النثر ونظم
الحسن وصناعات الملاح. سمّع يغداد أبا طالب بن غيلان
وأبا القائم عبيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد العتيق وأبا محمد الجوهر
والقاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري، وسمّع بدمشق من
5 أبا الحسن أحمد بن عبد الواحد بن أبي الحديد وأبا محمد الكتان
وبحصر من الشريف أبا إبراهيم أحمد بن القائم الحسيني والقاضي
أبا عبد الله القضاعي وآخرين. سمع منه الحافظان أبو بكر الخطيب
وعبد العزيز الكتانة والفقيه أبو الفتح نصر المقدسي في آخرين. ومن
شعره قوله:

5/الف 10/أقول لقلي، قد سلا كل واحد، وفص أئوب هوى عن مناكه
وحبك ما يزيد إلا تحقداً فيا ليت شاعر ذا الهوى في مناك به؟
قال أبو عبد الله الحبشي: كان ابن مكولا إذا سألاء عنه شيء كأنه
على طرف لسانه، وله عاش جاء منه شيء، وما سألانه الخطيب عن
شيء، فقل عن نافذته من حفظه، إنما يحل على كتبه، قال السلفي: سألت
15 شجاع الذهبي عن ابن مكولا فقال: كان حافظًا فيها له. صنف كتب في
علم الحديث وغيره. وقال السلفي أيضاً: سألت المؤمن بن أحمد الساجي
عن ابن مكولا، فقال: كان له فهم وحسن معرفة بالحديث مع وساطة

(1) لنفسه كتب فوق الكلمة.
(2) فوق الكلمات: 5 وخفف اتفاق.
(3) وعند الامام: أنشدنه هذين البيتين يونس بن إبراهيم السقالي عن أبي الحسن
على بن أبي عبد الله البغدادي عن الحافظ أبي الفضل ابن ناصر عن ابن مكولا.
البيت

402
لابن الدمياطي

المستفاد

البيت. لم يلزم طريق أهل العلم فلم يتفع نفسه. مولده بكمبرياً في منتصف شعبان سنة إحدى و عشرين وأربعين. قرأ على أبي محمد ابن الأخضر عن أبي الفضل بن ناصر قال: كان أبو نصر بن ماكولا قد سافر نحو كرمان و كارب معه مالية الأزراك، فصدروا به و قلقو و أخذوا الموجود من ماله، وذلك في سنة خمس و سبعين وأربعين. و له من المصنفات كتاب المشهور في المؤلف والمختلف.

7:13 - على بن هلال بن الباب، أبو الحسن الكاتب، مولى معاوية بن أبي سفيان. قرأ الأدب على أبي الفتح بن جنر، وسمع من أبي عبد الله المرزاباني، وكانت له معرفة بتعبير الرواية، وكان يعظ الناس بجامع المصوري، وله النظم والشعر المليح، وإله انتهت الرئاسة في حسن الخط و وجودته. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: على ابن هلال أبو الحسن بن الباب، صاحب الخط المستحسن المذكور، رأيته وكان رجلًا ديناً، لا أعلم ربي شئاً من الحديث. وقد قال أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن سليمان المدرّي في قضيدة له:

ولاح هلال مثل نون أُجَازها بما النضار الكاتب ابن هلال

(1) بضم العين، بلدة على الدجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب الشرقي.
(2) لهم ترجمة في معجم الأدباء 10/240-243، وتذكره الحافظ م/90، والأعلام للزركلي/185، ونواب الأعيان 5/28-30.
(3) فذكرهم في المعجم 17/77: عبد الله، وفي شعرات الذهب 5/111، مثل ما هنا.
لاين الكباظي

المستفاد

قال محمد بن ألبث الزجاج يهجو ابن البواب، وكان إذ ذلك منقطعاً إلى الشريف الرضي وصلاة له.

[أي هذا الشريف؟] حاشاه حاشاه ترى في فلائه ابن هلال هو نفس النفس في السادة العز وسعود السعد في الأندل.

5 انظر اللام من هلال نجدها في مشكولة بلا اشكال توفي في ثانى جمادية الأولى سنة ثمانية عشرة وأربعينه بغداد، ودفن بجوار أحمد.

١٥٨ - على يثلد بن أرسلان الترکي، أبو النعيم بن أبی متصور الكاتب. كان شاعراً لطيف الشعر، ومرسلاً مليج النثر. روى عه.

10 أبو الوليد ابن عقيل في كتابه من الفنون، و ابن ناصر. و من شعره.

وقد له علق الفراج بلبه فوائد النيران من نيرانه.

إن جن ليل جن لاعج حب أو ملسل كان من أفجاه.

ذبح العذاب من أهواء العذاب.

وثلاثة الجرور من سلطاته.

يرتاح ما عدد الصباح لثامه وارتاح قري بأغصانه

(1) بالتصوير في القنی (كتب تحت كلمة منقطعاً).

(2) بعده أضاف المنصر: يرجع من هنا إلى "ال/Instruction المحرر"، كذا.

(3) ما بين الحاجز من مخطوطة باريس لذي تراجع بغداد.

(4) له ترجمة في مرآة الزمان ٨/٩٩.

(5) بالضم.

(6) الشطر مكسور.
ما ل ج عاذله عليه بendant إلا ولج عليه في عصايه
بغداد موطنه ولكن الهوى
زج و إن هواء من أوطاه؟
أو كان قيس العامري برجره دعي الحللى من الهوى لعناه
و له من قصيدة:
رقت حواشي الحب بعد رقة غارت لنا بلادنا الصهباء
و حكت علينا بعد ذلك خشوة فكأنها التفريق والقرباء
توفى في صفر سنة عشرة و خسافته بغداد، و دفن باب حرب -
قاله أبو الفرج ابن الجوزى.

159 - / على بن الطستان الإنباري، شاعر حسن الشعر، سافر 61 الف
إلى الموصل واستوطنها. توفى في سنة ثلاث وأربعين وأربعاء، و من 10
شعره قوله:
لو ترانى في ليلة العيد والليَّا س لأنبصرت أحب الإنسية
كل عين ترانى إلى مغرب الشمس - س وعيني ترانى إلى البطحاء
مقلق نطلب الحلال على الأضر و هو يطلبونه في السهاء
يتنوه عمر بن حسن بن دحية الكلبي رحمه الله تعالى.

160 - / عمر بن حسن بن علي بن محمد بن فرح - بسكون المعرف
ب 61 ب

(1) كذا - لأن الترجمة إضافية في المنطولة.
(2) الله ترجمة في الأعلام لزركلى 613، و شهادات الذهب 613، و روئات
الأعيان 613، و مرآة الزمان 218.
205
و باللهاء المهمة - بن خلف بن قومس بن يزيد بن ملال بن أحمد بن دحية، ابن خليفة الكلبي، أبو الخطاب، من أهل منورة من بلاد الأندلس، وذكر أنه يصلى عبد الله، وأن أمه أمة الرحمن بن أبي عبد الله محمد، ابن أبي السمايق، ببند الله بن الحسين بن علي بن أبي جعفر محمد بن علي، ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فلهذا كان.

١) زيد في الوفيات: بعد بن.

٢) و على الهمامي فوق ابتداء الترجمة: ذكر ابن نقطة في نكتة الإكلال، وقله من خطة، ابن دحية هذا إلا أنها قال في نسبه: أحمد بن بدر بن دحية، ثم قال بعد كلام له: وكان موصوفا بالمعرفة، والفضل إلا أنه يدعىشيء لا حقيقة لها. ذكر إلى أبو القاسم بن عبد السلام قال: تزلعت بالحرم (الطاهر)، أبو الخطاب بن دحية، فكان يقول: أحظ صحح م (مسلم) وبالمزمى، وغير ذلك، فأخذت حجة أحاديث من ت (ترمذي) وحجة أحاديث من مستد أحمد، حجة أحاديث من الموضوعات، فبعثها في جزء، ثم عرض عليه حديثا من ت، قال: ليس بصحيح، وآخر قال: لا أعرفه، ولم يعرف منها شيئا. وذكر ابن نقطة أنه يعرف باب الحليس، بين الجهمي وفتح الميم وتتميد الباب للمكسورة المعجمة من تحتها بثلاثين.

وعلى الهمامي إضافة من المحرر: إذ ليست في الأصل، ثم شاهدت هذا الفضل.

بحث الحافظ أبو الخطاب بن دحية في إجازة كتب بها لجامعة فيهم اسم بعض شيوخ شيوخنا، منهم يحيى بن علي القوسي، وعلي بن شجاع بن سلام الضبري، وجعفر الهذاني، وعبد الونس بن سليمان [و] زينب وعائم بن الأسود.

٣) جزيرة عامة في شرق الأندلس، قرب مورقة - معجم البلدان ١٨٥/٨.

٤) شطب الناسخ على المكرر فيها في المتن.

كتب ٢٠٦.
يكتب نصه: ذو النسبين: ابن دحية و الحسين. قدم علينا بغداد، وأمل من حفظه، وكتبت عنه، وذكر أنه سمع من أبي الفرج ابن الجوزي، وسافر إلى العراق فسمع بأصحابه من أبي جعفر الصيدلاني معجم الطبراني، ودخل خراسان فسمع بيسامور من أبي سعد بن الصفاط ومنصور الفراوي والمؤيد الطوسي في آخرين و حصل الأصول، وسمع بواسطة من أبي الفتح بن المندائي، وذكر أنه سمع كتاب الصلة من أبي القاسم ابن شكايل، و أنَّه سمع بالأندلس من جامعة، غير أن رأيت الناس مجتمعين على كتبه و ضغطه وإدعائه لقاء من لم يلته، وسأعت ما لم يسمعه، وكنت أمارات ذلك لأنثى على كلامه، وكان القلب أبابساع كلامه، وشهد بطلان قوله، دخل ديار مصر، وسكن بالقاهرة، 10 وصادر قولا من السلطان الملك الكامل، وسعت من يذكر أنه كان سوى له الملاس حين يقوم، و كان صديقنا إبراهيم السنوري المحدث صاحب الرحلة إلى البلاد قد دخل بلد الأندلس، وذكر لنا دينه، وعلاتها أأن ابن دحية يدعى أنه قرأ على جامعة من الشيخين القدماء، فأنكروا ذلك وأبطلو وقالوا: لم يلق هؤلاء ولا أدرهم، 15 و إذا ابتغوا بالطلب أخبراً وليس نبهاً صحيحاً، ودحيلاً بعقوله.

(1) وعلى الهمش نسبة إلى هذا السطر: ذكر ابن دحية ابن الزبير قال: روى سننه عن أبي محمد عبد الله و غيره، ودخل الأندلس، وأخذت عن جامعة منهم الحافظ أبو بكر بن البند و أبو عبد الله بن رزقون (أقرب إلى الكتابة) و أبو العباس بن خليل. وكان معيناً بالعلم، مشاركاً في فنون عدة محتدة. وعلى
فكتب السهوري محضراً وأخذ خطوطهم فيه بذلك، وقدم به ديار مصر، فلم ابن دحية بذلك، فاشتكى إلى السلطان منه وقال: هذا يأخذ عرضي ويعذبني فأمر السلطان بالقبض عليه، وضرب. وأشهر على حمار وأخرج من ديار مصر، وأخذ ابن دحية المقصور وخرقة. وبنى له السلطان الملك الكامل داراً للحديث. وكان حافظاً ماهراً عالماً بفيود الحديث، فصيح العبارة، نام المعرفة بالنحو واللغة، وكان ظاهرى المذهب.

27/ ألف / كثير الوقعة في السلف، خبيث اللسان، أحق، شديد الكبر، قليل النظر في الأمور الدينية، متواوناً في دينه. قال الحافظ أبو الحسن ابن علي بن المفضل المقدسي: كنت يوماً بحضرة السلطان في مجلس عام 10، وهناك ابن دحية، فسأل السلطان عن حديث فذكرته له، فقال لي: من رواه؟ فلم يحضرني إسناده وافصلنا. فاجتمع في ابن دحية وقال لي: يا أخي! لما سألك السلطان عن إسناد ذاك الحديث، ليم لم تذكر له أي إسناد شئت؟ فإنه ومن حضر مجلسه لا يعلون هل هو صحيح أم لا! وكتبت قد ربح قولك لا أعلم، وعظمت في عينه.

15، قال: فعلت أنه جرى على الكذب. أشدني أبو الحسن محمد ابن نصر يعلى ابن عيين نفسه بدمشق يهجو ابن دحية: دحية لم يعقب فلم تعتز إليه بالبهتان والإفك، ماصع عند الناس شيء سوى أن كمن كل بلا شك بالأخذ عرب الشيوخ، وافر العبارة والأسانيد ورجال الحديث والجرح وتمديد. وكان موصواً بالثقة والعدالة والصدقة والاعتنة العام.
توفي ابن دفية بالقاهرة في ليلة رابع عشر ربيع الأول من سنة ثلاث
وضياء ربيع وستمائة، وقد نفي على الباحثين. وكان يعطي بالسودان
قدس الله [روى - 1].

الصوفي، ابن أخى الشيخ أبي التيج. كان شيخ وقته في علم الحقيقة
وطريقة التصوف. وله انتمى الرئاسة في نزية الروادين ونسلهم
طريق العبادة والرثرة في الدنيا. ولد بهرودي وتقدم بغداد في
صيامه وصحب عمته وغيره، وسلك طريق الراضيات، وقرأ الفقه
والخلفاء والمماليك، وسمع الحديث. ثم انقطع عن الناس ولازم
الخلوة. وعند بدء الصيام والقيام والذكر إلى أن خطره له عند
1
أعلى سنا أن يظهر الناس ويتكلم عليهم، فقد مجلس الوصية بمرضا عمه
على شاطق دجلة. وكان يتكلم على الناس بكلام مفيد، وظهر له
قفر عظيم من الخناص والعام، وانتشر اسمه، وقصده المردلون.
سمع الحديث من عمه وممن أتى المظفر هبة الله بن أحمد بن محمد بن السبلي
وأبي الفتح بن البطل، وأبي زروادة المقدسي في آخرinline�، وحدث.

(1) إضافة من المحرر، ليست في الأصل.
(2) له ترجمة في وفيات الأعيان، م/1 وشعراذ الذهب، م/30، والأعلام
لقراني 33، وطباق البخاري لسبكي 514، وص(includeالجتان 4، 79
وابطاقات الشافعية لاين تفاوض شهبة، م/100.
(3) في كتابه اختلاف، قال: أبو حفص، وقيل: أبو نصر.

209
لاين الدمياطي

و صف مصنفات مفيدة، منها مفاتيح المعاني، وأضطر في آخر عمره.

أحذني عمر بن محمد السهرودي لنفسه:

ربع الحي مذ حلالتم مشلب نضر، روي أكانته يزهو بها النظر.
لا كان وادي النضا لا ينزلون به ولا الحي سُح في أرجاهه مطر.
ولا الريح و إن رقت نسائمها، إن لم تقد نشركم لاضها صر.
ولا خلت مهجتي شكو دسيس جو، بصر فلي ترى حكم عطر.
ولا رقت عبري حتى يكون من ذاق الهوى وصبا في عبري عبر.

أبانناء عبد ... من شيوخنا. قالوا: أبانناء أبو عبد الله السهرودي مولده في رجب سنة تسع وثلاثين وخمسين، وتوفي في ليلة الأربعاء.

10 مستهل محرم سنة الثمانين وثلاثين وستين، ودفن بالوردية في تربة له مستجدة، رحمه الله.

123 - عمر بن محمد بن معاذ بن أحمد بن يحيى بن حسان، أبو حفص.

ابن أبي بكر المتعوب، المعروف ابن طبرز، من أهل دار القراء.

(١) إشارة إدخال بعد الكلمة، وعلى الهامش، من.
(٢) نشوه في الكلمة.
(٣) كتب السطر على الهامش وفيه كلمات مموضة.
(٤) له ترجمة في وفيات الأعيان، وتعويث النجوم الزاهرة ٩/٢٣٠، وكتاب
الذيل على طبقات الحلب، وسام الآذان ٨/٢٢٠.
(٥) النزى سأطة من الخطاوة.
(٦) هذا عرف ٨، بالدار قرى. ٢١٠

الكثير
لكثير باقاعد أخباره، و من أباء القائم هيئة الله بن الحصين، و هيئة الله من أحمد الحريري، و هيئة الله بن عبد الله الواسطي، و أبي غالب أحمد بن الحسن ابن الباء، و أبي المهاتب أحمد بن ملوك. و أبا بكر محمد بن عبد الباي الإنصاري، أبا القائم على بن طراد الزيبي في آخرهم و هو آخر من حدث في الدنيا عن ابن الحصين و ابن الباء، و ابن ملوك. و طلب من 5 الشام للسمع عليه فتوجه إلى هناك، و حدث باريل، و الموصل و حران، و حلب، و أقام بدمشق مدة طويلة، و روى أكثر مسعوداته، و حصل مالا حننا، و عاد إلى بغداد و أقام بها يحدث إلى حين وفاته، و كان يعرف شيوخه يذكر مسعوداته. و كانت أصول حساباته يده، و أكثرها بخط أخيه، و كان يكتب خط حننا، وكان متهارتا 10 بأمور الدين. رأيته، وغير مرة يبولون قيام، فاذا فرغ من إرادة بوله أرسل تربة و قعد من غير استفادة. و كنا نسمع منه، أجمع فصلى، و لا يصل معنا، ولا يقوم لصلاة. و كان يطلب الآخر على الروادة، إلى غير ذلك من سوء طريقته. مولده سنة ست عشرة و خمسة، و توفي في رجب لسن علوم من سنة سبع و ستة، و دفن باب حرب. 15 قال عبد العزيز بن هلال، رأيت ابن طبرزه في النوم، و عليه ثوب أزرق، فقلته له: سألته باقة ما اقتبست بعد موته؟ فقال لي: أنا في بيت من نار داخل بيت من نار داخل بيت من نار، فقلت: و لم؟ قال: لأخذ الذهب على الرواة.

(٥٠) {الوراق} - العبر٤٤/٤٤

٢١١
لايب الدمياطى

المستفاد

33/الف 133 - / العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلى، أبو سعد بن أبي علي الكاتب. من أهل الكرخ. كاتب جليل مترسل كائن الأدب. روى عنه موهوب بن الجواليق اللطوي. قال: أنشدنا العلاء بن الحسن الكاتب نفسه:

- أحن إلى روض التصاي و أرتاح وأتمح من خوض التصافي وأمتاح وأشتقاق رمزا كله بضم صيده تصد بدي عنده سيرف وأراح غزل إذا ما لاح أو فاح شره تذيب أروح وتعذب أروح بنفسي و إن عزت وأهل أهلها فغر في الحسن تبدو وأوضاح نجوم أغاروا النور للبر عندما أغاروا على سرب الملاحية و اجتاحتوا ويفضح الاعاد فيهم إذا بدرا و يفضح اللاح فيهم إذا لاحوا وكرخة عذراء يعذر حبها و من زندها في الذهر تدقح أقداح إذا جلت في الكأس والليل ملتفل يقابل إصباح لديك و مصاح يطفو بها ساق لسوق جماله و يفق لنسف الهوى في إصلاح بعحمة في الفظ تفرى بوصبه وإن كان منه بالقطيعة إصلاح و غرته صببع وطرته رجى ومبمه در و ورفته راح

(1) له ترجمة في وفيات الأعيان /م 141 / و مرآة الزمان /11 / و النجوم الزاهرة

149/ و المنظوم /941 / و معجم الأدباء /1992-93

(2) في الوقائع : الحسين

(3) كذا في المخطوطة، وفي المراجع: الوصلاء

أباح 213 (53)
لابن الدبياطي
المستفاد

أباح دم مذبحة في الحب بابها و بالشجو من قبل المحبين قد باحوا
و أعذرو بالسوء ظلما و لم يكن إشكال ما يفشل إلى الضيم إيضاح
وكيف أخفاء الضيم أواذرا الردى و عوني على الأيام أبلج وضاح
و ظله نظام الملك للكسر جابر و للضر مناع و للنفس مناخ
مولده بغداد في ليلة سادس شوال سنة اثنتي عشرة و أربعة، و توفي
يوم الاثنين الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع و تسعين
و أربعة، و بلغ من العمر خمسة وثمانين سنة، و دفن في فرقة الطائع الله
بالوصافة - رحمة الله تعالى.

١٥٤ / عيسى بن أبي عيسى بن بزاز، بن عم، أبو موسى الفقيه المالكي، ٢٢ / ب
من أهل قاسم، من بلاد المغرب، سمع بالمغرب أبو عبد الله الحسين
ابن عبد الرحمن الأجندالي، و بعدها إلى الأزراق، و دخل بغداد و سمع
بهما من أبي طالب بن غيلان و المحسين و ابن المذهب و ابن شاهين
و أحمد بن محمد التقي و الحسن بن علي الجوهر، في آخرهم؛ و حدث
 عنه الحافظ أبو بكر الخطيب، و ذكره في كتابه "الموطف و المختلف" من
تأليفه، قال: "أما الثاني بالكافي و الإبة المجمع بواحدة و السين المهمة".

(1) جاءت بدون ألف الجمع.
(2) ترجمته في الأنساب السمعاني (القابسي).
(3) وقع في الأصل: تزارد البانون والززل، و التصحيح من الإكمال ٢٠٠٩.
(4) مدينة غربي طرابلس، الغرب لساعة ثمانية منازل، معجم البلدان.
(5) بالتصويب، و في الأصل: المهمة.

٢٠٣
فهو عيسى بن أبي عيسى بنبرز، القابسي، قدم علينا بغداد بعد الثلاثين.
فسمع من شيوخ ذلك الوقت، و أقام عندها مدة ثم رجع إلى بلده.
توفى بمصر في سنة سبع وأربعين وأربعة. قال أبو محمد الإكفاني.
159 - الفتاح بن خاقان بن أحمد، أبو محمد التركى. تزوج في دار المعتصم.
و اختص بولده المتكول، فلما ولى الحلاقة حوله على خالطه، و لما سافر
المتكول إلى دمشق كان عليه. و ولاح دمشق فاستخلف بها كلاتكين
التركي، و عاد مع المتكول إلى بغداد. وكان آديسا شاعراً غابة في
الساحة والجود، روى عنه أبو العباس محمد بن يزيد المدرد وغيره.
و من شعره قوله:

10. بين الحب على الجور قلو أنصف المعشرق، فيُبه لسج
ليس يستملح في وصف الهوى عاشق يحس تأليف الحوج
لا تئمن من حبيب دله للحب مفتاح الفررج
ونقل الحب صرف خاص خير من حب كثير قد مزج
دخل المعتصم يوماً إلى خاقان يعوده، فرأى الفتاح ابنه وهو صبي;

(1) وقع هذا بالبنابة، وقد مضى ما فيه.
(2) والأرطانة.
(3) له ترجمة في معجم الأدباء 187/4، و في الأدباء 187/2، و في الروايات 246-488.
(4) في أشعار ابن التديم، ص 169.
(5) في المعجم الأدباء 184/184، المحبب.
(6) في المعجم الثاني، ساقة في المطرقة.
(7) في المعجم الأدباء، حكم.
قال
لاين الدبياطي

المستفاد

فأله له: أيا أحسن داري أم داري؟ فقال الفتح: يا سيد، دارنا إذا كنت فيها أحسن، فقال المعتصم، لا أبرح واقف أو تثير عليه ماة ألف درهم، فعل ذلك. ومن شعر الفتح قوله:

أيها الناس في الصباح صبى نُفخايا أخى الهوى مغفورا

زفّرة في الهوى أحظ لذنّب من غزاة وحَجة مبرورة

قلت الفتح ليلة الأربعاء، وقيل: ليلة الحميس بعد النهار، لآربع ليال

خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين، رحمه الله تعالى.

186 - الفضل بن سهل بن يذر بن أحمد بن عبد الإسراقولي، أبو المعالي

ابن أبي الفرج، الوعازر، كان يعرف بالأمير الحلبي، ولد بديار مصر،

ونشأ في بيت المقدس، وقدم دمشق مع والده، وكان والده حياً، مشهوراً،

فأخذه بدمشق من أبي القاسم علي بن محمد المصيصي، ونصر المقدس، وسمع

من والده و أجازه الخطب، وسافر إلى حلب وأقام بها، فعقد مجلس

الوَط مدة، ثم أرسله صاحبها إلى باغداد رسولًا، فأقام بها إلى حين

وفاته. ومن شعره قوله:

يا صاحب المرأة، يا من قاده إلى لقائ قدر تأذى

أرين وجهى عزمًا يرى الذي انظر ما تأخذ

قال الفضل بن سهل: حضرت في مجلس فيه الاستاذ أبو الحسين بن مقد

(1) دحي آخر، في معجم الأدب، 1/106

(2) له ترجمة في كشف الظنون، 209 و هدية العارفين، 1/198 و معجم المؤلفين

78/8 و ذكرى الحفاظ 4/213

310
لابن الدبيطي

المستند

لمعرفة خبر صاحب المنز، فأحضر الطعام فأكلنا، وحضر مجلس الشرب، فنهضت أمضاً، فقال لي صاحب المنز، والجماعة: اجلس وسمع الاستاذ أبا الحسن! الجلست تأخذوا في المفاكهة والمذاكر، ثم عرض علي الشرب فاتمتعت، فأقيمت من ذلك، ثم إني سكرت من

5. رحَّب الجلست وطبه، فقلت:

سكت من رح ما شربت، والراح محمودة الفمال، فيها سكرة حلالاً كأنها زمرة الخيال.

قال ابن السعاق: الفضل بن سهل سافر نفسه إلى العراق و خراسان، وكان ينجر و يقول الشعر، كتب عنه يثاب، و سمعت جماعة يتهمنه بالكتب في الأحاديث التي يذكرها و المفاكهة. قلل عمر بن علي الفرشي: رأيت قطة كبيرة من سماحة: يعني الفضل بن سهل - كالشم في الوضوح بخط المعروفين الثقاف وغير أن خصاص على جمع النساء، وكان ملكاً للابن، و فيه طبقة فيها اسمه، و اسم ابن عبد العالماً، و هو مفسودة تشهد على نفسها بالتوبر، وقد حدث به للابن عن

10. أيه، وقد قرأ عليه ابن شافع، فأثّنه عن الطبقة، فقال: سماع مزور، فقلت له: وكيف قرأه عليه؟ فقال: لعله من طبقة أخرى في الجروء، و أخذته و قظل منه في شيناً. و قد حدث به ابن أبو أحمد من جده بذلك التمتع المفسود، ثم رأيت له بعد ذلك أجزاء و سماعه فيها مفسودة، وقد حدث بهله في بعضها. قد سمع لنفسه من أبيه، و سمع

26/ ب 10 لجماعة منهم الفقيه نصر المقدسي، و ذكر تاريخاً. قد مات قبله نصر بن سدة.

116
لا بن الدمياطي

المستفاد

مولده في شعبان في ليلة السادس عشرة سنة إحدى وستين وأربعة،
وتوفي في ثانى رجب سنة همانت وأربعين وخمسة جهاة بغداد، ودفن
ياب أبرز، وكان عسرا في التحديد - قاله ابن شافع.
آخر الجزء السادس من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن عبد الله
ابن النجار البغدادي الحافظ - رحمه الله تعالى.

* * *

317
الجزء السابع

من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد
للحافظ أبي عبد الله ابن النجار البغدادي
اِتْخَابَ كَانَهُ أَحَدَهُ أَبِيِّكَ بِنِبِّيِّ اللَّهِ الْحَسَامِ، عَرَفَ بِابنِ الدِّمِيَاطِيِّ.

۵ - عفَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْظِرَ فِيهِ وَدَعاً لِمَنْ يَتَخَحَّبُهُ.

۶٧ - بُكِّرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَفِّرْ

۱۷٧ - القَامَ مِنَ الْحَسِينِ بْنِ الطَّوَابِقِ، أَبِي شِجَاعِ البَغْدَادِ، شَاعَرٌ، حَسَنُ القُوْلِ، لطِيفُ الطِّبَعِ، رَوَى عَنْهُ عَيْنَانِ بْنِ عِيسَى الْبَلْطِيِّ ؛ قالَ:

۱۰ - أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَانِبُ فِي الْخَرَدةِ، أَبِي شِجَاعِ الْطَّوَابِقِ، لَهُ نُظُومٌ رَائِقٌ

وَشَعْرُ فَاثِقٌ، وَهُوَ مَقْبُولٌ بِالْمَوْلُصُ، وَمِنْ شَعْرِهِ قَوْلُهُ:

قَامَتْ تَهْرُ قَوْمَهَا يُوْمُ النُّقَا، فَقَسَافَتْ خَجَالَ غَصُّونِ الْبَانِ,

وَبَيْكَ تَجَاذَبُهَا الْبِكَاءَ مِنْ مَقْتَلٍ، قَمَّلَ الْإِنسَانَ فِي إِسْتَانَ,

وَمَنْهَا:

۱۰ - آَجِحُكَمْ وَأَحْبَ حَيْ بِفِي، وَأَجْلٌ قَدْرَكَمْ عَلَى إِسْتَانَ,

وَإِذَا نَظَرْتُكُم بَيْنَ خَيَانَتِ، قَامَ الْفَرَامَ بِشَافِعِ عَرَانَ,

إِنْ لَمْ يَخَلَّصَ الْقَرَامَ، بِجِهَاءِ سَافِرَ تَتَ عَفْوَةِ الْهُجَرَانَ.

(۱) لِتُرِجَّحَةُ فِي الألْعَابِ لِلْفُرْكِ ۱۳۸، وُفُوَاتِ الرُّيَّاتِ ۲۰۸.
(۲) فِي الْفَوْاتِ، الْطَّوَابِقِ.
(۳) كَذَا بَالْبَاءِ فِي إِنْبِاءِ الرَّوَاهُ ۴۴۴، وَفِي الْفَوْاتِ، الْمُلْطِيِّ.
(۴) فِي الْفَوْاتِ، الْقَدْمَتِ.
(۵) فِي الْفَوْاتِ، الْبَلَّاجِةِ.
(۶) فِي الْفَوْاتِ، الْوُسَالِ.

۷۱۸
لابن الدبيطي

المستفاد

ومنها:

أصبحت تخرجني بفخيرة جامعة من دار إعزاز لدار هواج
كدم الفصاد براق أردى موقع أبدا وخرج من أعز مكان
توفي في سنة سبع وستين وخمسين - رحمه الله تعالى.

128 - القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحربي، أبو محمد، من أهل البصرة، قرأ الأدب على أبي الفضل بن محمد الفصايق بالبصرة، ثم قدم بغداد، وقرأ.

على أبي الحسن على أبي فضائل المجاشعي، وتفقه على أبي نصر بن الصاغب، وأبو إسحاق الشيرازي، وقرأ الفراق، وحسن على أبي حكيم المبوي، وسمع الحديث بالبصرة من أبي تمام محمد بن الحسن المقرئ، وابن القاسم.

الفصل بن محمد بن علي النحوي، وابن القاسم الحسين بن أحمد بن الحسين.

الباقلاق وغيرهم. وقدم بغداد بعد الحسماة، وحدث بها، يعرف حديثه
عن شيوخه، ومقاماته، روى عنه الشريف أبو على الحسن بن جعفر.

ابن عبد الصمد بن المتوكل على الله، أبو الفضل بن ناصر الحافظ، وكان
من الفصاحة وبلاغة وحسن العبارة ورشاقة الألفاظ وملاحة النثر.

- حلاوة النظم على طريقه لم يسبق مثله، ولم يدرك من جاء.

10

بعد، وسمع بالمقامات الحسوس التي سارت في الدنيا سير الشمس،
وتفاحة الناس الثول، وعقد على بلاغتها الخناصر. قال أبو بكر.

1) خست وسماين - بالرغم نفسه.

2) له ترجمة في وفيات الأعيان 3، 237-238، 332، 324، والإعلام للفركي،
2، 24، ومعجم الأدباء 11، 261-262، الأنساب للسعاني، 6، 100 و 138.

وطبقات الشافعية لا ين قاضي شهبة. 1، 230.

219
عبد الله بن محمد بن أحمد بن النكور البزاز: سمعت أبا محمد الحريري
صاحب المقامات يقول: أبو زيد السروجي كان يصليما بليغاً، ورد علينا
البصرة، فوقف يوماً في مسجد إبكم، ويسأل الناس شيئاً، وكان
بعض الولاة حاضراً والمسجد غاص بالضياء، فأجهمهم بقصائده;
5 وذكر أسر الروم ابته: كما ذكرنا في المقامة الحرامية، وهي الثامنة
و الأربعون، قال: فأجتمع عندى عشي ذلك اليوم جماعة من الفضلاء.
لمكنهم ما شاهدتهم من ذلك السائل من لطافة عبارةه في تحسّب
2/26 مراده، فذكر كل واحد من جلساتي أنه شاهد من هذا السائل مثل
ما شاهدت، وأنا سمع منه في منى آخر فصلاً آخرما سمعت،
و كان يغير في مسجد، زه وشقته، و يظهر في فنون احتياله: فضله;
فجعلوا من جراحيه في ميدانه وإيمانه في إحسانه. قال الحريري:
قابذت في إنشاء المقامة الحرامية تلك الليلة حاذية جذوها؛ فلما فرغت
منها اقرأتها جماعة من الأعيان، فاستحسنها في غاية الاستحسان، وانهوا
ذلك إلى ووزير السلطان، واقترحوا على أخواته، وأنه المستعان: حكى
6 لما قدم ابن الحريري بغداد وكان الناس يهنون بفضائته ويشارونه.

(1) في معجم الأدباء والوفيات: فضل وسأل الناس.
(2) زاده بنفس المراجع.
(3) كل مسجد بنفس المراجع.
(4) في الراجع: الحيلة.
(5) في الأصل: يسارون - كذا.

220 (55) إلى
لا ين الدبياطي

المستفاد

إلى إلهانه وسمع كلامه، فحضر إليه فيمن حضر ابن حكيم الحربي
المنبوز بالبرغوث، فلم يجد على ما كان يطه من الفصاحه وحسن، فنظم
أياتا، منها:

شيخ لنا من ريعة الفرس، ينتف عثونه من الهوس
أطلقه الله بالمثنى، وقد ألمه في العراق، بالحرس.

قال ابن السمعاني: مولد ابن الحريري في سنة ست وأربعين وأربعين،
وتوفي في ثامن رجب سنة ست عشرة، ومحمية بالبصيرة و عمره سبعون سنة.

179 - مالك بن أحمد بن علي بن إبراهيم البانيسي، أبو عبد الله بن أبي بكر
المالكي الفراء، سمع أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصليت و أبوي الحسين
محمد بن الحسين بن الفضل القطن و علي بن محمد بن عبد الله بن
بشار و أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ، وهو آخر من
حدث عن ابن الصليت. قال للمن، سألت المؤمن الساجي عن مالك
البانيسي، فقال: كنت أراه قبل دخول خراسان جالسا في السوق، فلم تطب

(1) في المخطوطة والوفيات 3/929: ابن جكيم، بالإجماع، كما، والتصحيح
من تاج العروس، وفيه الحسن بن أحمد بن عبد بن حكيم أبو عبد، الموافق
سنة 688. 4/517، راجع أيضا: الشذرات 4/520.

(2-3) في الوفيات، كما رماه وسط العيون.

(4) له ترجمة في شذرات الذهب 6/771 و العصر 6/772، والأنساب السمعاني
6/773. وكانت هذه الترجمة بعد ترجمة مبارك بن الحسن، الآتية، وعلى الهامش
تقدم هذه الترجمة على ابن الشهروزري، بقوله، على موطنه.
المستفادي

فسى بالساع منه، كان فقهًا فيا حدث به، نلاءً للقرآن. وقال
السلفي أيضًا: سألت شجاع الدين علي البناني، فقال: هو أبو عبد الله
المالكي، سمعت منه شيئا عن ابن الصلب، وكان صدوقاً. قال شجاع
الدين: وقع حريق في تاسع عشر جامع الآخرة سنة خمس وثمانين
50. وأربعانة نهر المعل 2 فاخترق فيه أبو عبد الله مالك المالكي، ودفن
من النهر بالجبل الغربي. وقد رثاه أبو القاسم عبد الله بن محمد
ابن حنيفة الباجاري:

لن يجمع الله بين مالك بعد احترق و بين مالك

وهم هما هما شهداء أشر من هم من المالك

170. - المبارك 3 ابن الحسن بن أحمد بن عطى بن تنان بن منصور
الشهري، أبو الكرم المرقط، من ساكن دار الخلافة. أحد الشيوخ
القراء المجهدين بحفظ القراءات وطرقها و معرفة وجوبها. وصاحب في
ذلك كتابة سماه المصابح في القراءات الصحاح. وكان عالماً فاضلاً
أديباً، حسن الطريقة، فرأى القرآن بالقراءات على الشريف أبي الفضل
الله، عبد القاهر بن عبد السلام العباسي، وأبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب

(1) في معرفه % كغير الثلاوة .

(2) نهر المعل 2 محالة ببغداد، و فيها دار الخلافة – معجم البلدان 8 45/6.

(3) له ترجمة معجم الأدباء 8/90 والأعلام للكزككي 2/124 وكشف الظنون
ص 176، و تذكرة الحفاظ 1292، و الإعراب 141.411.

التبعي

242
التيعي و أبي المقال ثابت بن بندار البقالي في آخرين. و سمع الحديث الكثير بنفسه، و كتب بخطه، و حصل الأصول. سمع رزق الله التيمي و طراد الزيبي و إحسان بن مسعدة الإسماعيلي و نصر بن الطر قارئ. و أجازه أبو الحسين بن التقوير في آخرين. قال ابن السمعاني: إن الشهروزي شيخ صالح، حسن السيرة، قيم بكتاب الله، عارف باختلاف القرارات. 5 جيد الأخذ على الطالب، كتب عنه؛ و ذكر أن مولده سابع عشر ربيع الآخر سنة المائتين و ستين وأربعة. و توفي في ليلة ثانى عشر ذي الحجة سنة خمسين و خمسة.

المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن عبد الله بن الصيري، أبو الحسين بن أبي القاسم، المعروف بابن الطوري، من أهل الكرخ. حديث بغداد و مسدها، سمع العلي و النازل. و كان أكثر مشاهده وقد سماوعا، و أعلام إسنادا، و كتب بخطه ما لا يدخل تحت

(1) في الأصل بالفلم الفاق فقط.

بالتحرير، فقال بعد كلام له: و صديقنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار ابن أحمد بن القاسم الصيري يعرف بالجاجي، سمع أبا علي بن شاذان و خلقًا كثيرًا بهده، و هو من أهل الإثبات والعفاف والصلاح. وأتمنى و الرحم، حديث عن ابن شاذان، راجع الإجمال 8/287.
لاين الدميطي

المستقد

حمر. سمع أبو علي بن شاذان و أبا القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحربي و أبا عبد الله الحسين بن علي الصيرفي و أبا الفرج الحسين بن علي الطاجيري و أبا طالب بن غيلان و أبا طاهر محمد بن علي اللاف و أبا إدريس إبراهيم بن عمر البرمكي و الحسن بن علي الجوهرى في آخرين. و سافر إلى البصرة فسمع بها أبا علي الحسن بن علي الشاموخي و بإضافة

الفضي أبا جعفر محمد بن إسماعيل العلوى في آخرين. و حدث يجمع مرؤوته. و روى عنه ائتمة الحافظ شوق غزارة. روى عنه الحافظ أبو عامر البدرى و أبو عبد الله الحسنى و أبو منصور الجوالى و عبد الوهاب الأنصاري و الحافظ أبو طاهر السلفى في آخرين من الحافظ والأئمة. قال أبو نصر اليوتازى في معجم شيوخه وقد ذكر ابن الطويلى فقال: «ثقة، ثبت، كثير الآصول، يجب العلم وأهله.» وقال أبو بكر ابن الخنثى: «ابن الطويلى من يستقيم بديه.»

أخيرنا شهاب الحناني قال: سمعت ابن السمعان يقول: كان المؤمن الساحى سبيق الرأى في ابن الطويلى، وكان يرميه بالكذب و يصرح بذلك مع أنه سمع منه الحديث و كتب عنه، و ما رأيت أحداً من مشايخنا الثقات يوافق المؤمنين على ذلك، فاقت سألت جماعة من مشايخنا عن مثل عبد الوهاب ابن الأنصاري و ابن ناصر فأثناوا

(1) في تذكرات الذهب 3 / 256 و العبر 78 و الأعلام للزركلي: الصغير.

(2) بالنصري بع عن حيدى 444. عليه (56)
المستفاد

علي ثناء حسنّاً، وشهدوا ﷺ ﷽ بطلب الحديث وصدق الأمانة وكثرة الساعي، وقال محمد بن علي بن فوياز الطبري: سألت أبا غالب الذهيل عن ابن الطبري، فقال: لا أقول إلا خيراً، أعطى عن هذا! فلمحّت عليه وقلت له: أرأي سماعه؟ أبا والسمعاني، بكتاب الناسخ والمدنوخ لا أن عيد ملحقا على رقعة ملصلا بالكتاب وكتاب الفصل لداود.  ان الجزير كان سماعه إلى البلاغ بكذب ابن خيرون، فأتم هو الساعل للجميع بخطه؟ فقال: نعم، وغير ذاك، وذكر الجمل عن الحرفي، فقال: قط لم يسمع منه، وأخرج في جزائه. له بخطه، قالوا له: فأين كان إلى الساعة؟ قال: كان قد ضاع، وجدته الآن. وقال الأسد أيضاً قريب منه، وذكره السلفي وأثنى عليه، ثم قال بعد كلام له: كتب عنه فأكثرت، وأخرج لي في جملة مأخروه في سنة أربع وتسعين. جزء من حديث ما روي الخطابي كان رويه عن أبي بكر بن النطاق المقرّ عنده فكانته، وكان سماعا ملحقا بخطه، فحضرنا المجلس للقراءة على العادة، فأعطته الموقف الساحي، فنظر فيه رأى الإلقاء، فقال لي: رأيت هذا التسليم؟ قلت: نعم، و الشيخ ثقة، جليل القدر، ربما نقله من نسخة أخرى وما ذكره ولا أعلم عليه، فقال: نعم، يجعل منه لأنه ثقة كبير، ثم رأيت بعد ذلك من هذا الخط غير جزء

(1) الآف ساقيّة.
(2) في الأصل: أبا والسمعاني - كذا
(3) بالتقاطع كذا.

٢٣٥
المستفاد

ابن النط، أراني الأموتين، محمد بن منصور السعاني، وكان أبو نصر محمود الأصبهاني حاضراً، فذكر أنه وقف على مثل هذا، قال: وعلى الله في أنه صاحب كتاب كثيرة نقل مرتبة نسبة إلى نسخة أخرى ولا يذكر الطبقة، وكذا التسميع اتكالا على نفسه. وحفظ أبو نصر بأنه رأى مثل ذلك في أجزاءه، ثم وجد في كتابه الأصول التي نقل منها، وأنا بعد وقت على مثل ما ذكره أبو نصر، فاطمته أعلمه، مولده في ربيع الآذان، وفي ربيع الآخر، ستة إحدى عشرة وأربعة، وتوفي في ليلة منتصف ذي القعدة سنة خمسين، ودفن باب حرب، وكان صالحاً.

١٧٢ - محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب، الفقيه الخليل. درس الفقه على أبي يعلى بن الفراء، وصار إمام وقه وشيخ عصره، يدرس ويفسق، وصنف في المذهب، الأصول.

(١) ليست الكلمة واضحة في المخطوطة.

(٢) الهاء سافقة في المتن.

(٣) ترجم له بالمرطوم ١٠٠٠، ومنذرات الذهب ١٧٩، والبداية لا بن كثير ١٢٤، والذيل لا بن رجب ١٧٧، ونكرة الخلافات ١٩١، والأعلام للزركلي ٢٠٠، والنجوم الزاهرة ١٨٨، وطبقات الحاشية ص ١٤٣، وكب
كتب بخطه كثيرا من مسوعاته. روى عنه ابن ناصر والبارك بن مسعود الفضل، ومن شعره:

إن كنت يا صاحب ورقة عالما فلن تكون لي في هواهم إذا ما جعلت ما ألقى بهم مقلوني بالصدى والصليب وما راعي سفخ في سفك دمي اللذان يا من يخذف الإمام في قلتي أما فين رضيت أن تكون فللوان؟ هل قرني أو رأى ناتم؟ وسألنا النجم بعدم عن مضجعنا واستقبلوا الشمال كبا نظروا و هكذا الآية سلوا الآية لام أعلمت التوح بها الوطأنا ثم أقبلت بعد أن فارقكم على فؤادا بينه شابمما ولله:

و بريق حتى تلمكت محجي وصبرت حجابا بين قلبي وعدل وأصمت نيران الجري في جوانحي وأشربت دمعي [هن] سكب ومنهل تخففت إما قائلتي أو مدعني فهل لك نفع في عذابي في قلتي؟ هتف الندم على التفرت في موقف العدل وقالوا ألا يعتاك عقلك عنهم فقلت وهل أحببهم وعنى عقلي لقد بعثهم حلمي بخلو وصالحهم تفانوا فلا كلهم فور ولا الوصل

/ مولد محفوظ الكولذاني في ثاني شوال سنة أثنتين وثلاثين وأربعين، 99/ألف

(1) زيدا نرار الوزن.

227
وعا و توفي ببغداد في ثالث عشر جماهير الثالثة سنه مهية و خمساء،
وقيل: في الرابع عشر منه، و دفنه إلى جانب الإمام أحمد.
173 - محمد بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري، أبو الفاضل النحوي،
من أهل خوارزم، و زمخشير إحدى قرائه. كان إماما في النحو
و اللغة، تشيده إليه الرجال، و له في ذلك مصنفات. وكان فصيحا بلغا
علامة، قدم بغداد قبل الخمساء. و سمع بها من أي الخطاب بن البتراء،
و توجه إلى الحجاز فحج وأقام هناك مدة مجاورة، وعاد إلى خوارزم
و أقام بها ثم قدم بغداد بعد الثلاثين و خمساء. لما قدم الزمخشري بغداد
للحج جاء الشريف أبو السعادات بن الشجري مهينا لله بقدمه، فلم
10 - جالسه أنشده الشريف:
كنت مسألة الزكاة تخبرني عن أحمد بن علي؟ أطيب الحبر
حتى التفينا فلا والله ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري
و أنشده:
و استكره الأخبار قبل لقانه، فلما التفينا صفر الخبر الخبر
15 وأني عليه; ألم ينطق الزمخشري حتى فرغ الشريف من كلامه، فلم
(1) له ترجمة بمعجم الآداب، 142، و شدرات الذهب، 118،
و وفيات الآعيان، 4، 66، و الأعلام للزركلي، 8، 50، و المعبر، 10،
و تذكرة الحفاظ، 12، و لسان الميزان، 4، و بغية الوعاء ص 388، و النجوم
الأزهر، 274، و المنتظم، 114، 10، 11.
(2) في معجم الآداب، 138، 19: 240،
(3) فرغ (75)، 282
فزع شكر الشريف وعظمه ونصح له وقال: إن زيد الخيل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالشهادتين، فقال له الرسول: يا زيد الخيل! كل رجل وصف لي وجدته دون الصفة إلا أنك، فإنك فرق ما وصفت، ودعا له وأتى عليه وقال: فتجد الحاضرون من كلامها لآن الحجر كان أيقان بالشريف و الشعر كان أيقان بالزهري، ومن شعره يرقي الشيخة أبا مصر، يمن الزهري:

وقاله ما هذى الدور التي تساقطها عيناك سلطين حمدين فقدت هو الدر الذي قد حدا به أبو مصر أذن تساقط من عيني مولده في سابع عشرين رجب سنة سبع وستين وأربعين، وتوفي في ليلة عرفة من سنة ثمان وثلاثين وخمسة بكركاج، وهي قصة خوارزم، قاله ابن السماقي.

١٧٤ - مسعود بن المحسن بن الحسن بن عبد الززاق بن عبد الراهب.

ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن عبد الله بن العباس.

(١) زيد في معجم الأدباء، وكذلك سيدنا الشريف.

(٢) في وفيات الأعيان: تساقط من عينيك، وفي الهمامش: تساقط من عيناك.

(٣) في الوفيات: كان قد حشا.

(٤) كذا عرفت بقية أهله، وهي تدعى أيضاً الحرجانية، معجم البلدان.

(٥) له ترجمة في وفيات الأعيان ١٠٠ وشذرات الذهب ١٠٠ وسرائ الجنة ٢٠٠ والأعلام للزركلي ٣٠٠ و.navigator ٣٠٠.
ابن عبد المطلب، أبو جعفر الهاشمي، المعروف بابن الباستي. شاعر مجري، رفيق الشعر، عذب الآلفاظ، ملحم المعاين. روى عنه أبو غالب الذهلي، أبو القاسم ابن السمرقندي. ومن شعره قوله:

"يقولون لي إن كان سمك عاشقي فا بالدمع المغبن في الحد جاريا، فقلت لهم قد ملت طريق، قال لي: أتبعي من أن أساعد جاريا، وقال:

"يا من ليست بهجره ثوب الضنا حتى خفتي بـه عن العواد، وآنت بالسهر الطويل فأسبيت، أجزان عيني كيف كان رقادي.

إن كان يوسف بمجله مقطع السأيدي فأنى مقطع الأكباب.

10. توفي ابن الباستي في سادس عشر ذي القعدة سنة ثمانين وستين، وأربعونية بغداد.

ولابن الباستي أيضا:

ليس لي صاحب معيين سوى الليل إذ طال بالصدور عليا، أنا أشكو بعد الحبيب إليه، وهو يشكو بعد الصباح إليه.

10 وله:

"ألفت إعادة من بذمك قل أه يزول إذا عدتم حنتم إليه، وصار البكا لي موينا قل أه تغيب عن عيني بكية عليه.

17. المظفر: ابن الفضل بن يحيى، العلوي الحسيني، أبو عصى.

(1) في المنتظم: هجمه.

(2) ترجمة في الإعلام للزركي 8/159 وذكر وفاته في سنة 692 - كشف الأقنون ص 1904.
لابن الثاني

المحفظ

ابن أبي القاسم. قرأ الأدب و حفظ أشعار العرب، وقال الشعر في
صباح فأجاد، ولم يزل في ارتفاع من فضل و تحصيل وجودة نظمه و شعره
وحسن عبارته و عذوبة ألفاظه و رشاقة معانيه و ملاحة خطه، و سمى
الحديث. أنشدنا أبو على المنظر الحسيبي نفسه:

كيف يشاتفك قلب أنت في السوداء منه
إما يشاتفك الطرف الذي قد غبت عنه
و أنشدنا نفسه:

و مفمعة اللحنين تشكو و شاحها.
إلى القلب ما أشباهه من فلق الوجد
تلقى وقد نام السمير ولم أكن
على طمع في الوصل منها ولا الوعود
فبتنا جباه و العفاف رقينها و كف على كف و خد على خد
10
مولده بالموصل في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع
و ثمانين و خمسة.

176 - معاصر بن عبد الواحد بن رجاء بن عبد الواحد بن محمد
ابن الفاخر بن أحمد بن القاسم بن الفاخر بن محمد بن النهان بن المنذر
ابن إسحاق بن لقين بن إسحاق بن عبد الرحمن بن كثير بن ربيعة
ابن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، أبو أحمد
القرشي، من أهل أصبهان. كان من وجوه عددها، طلب الحديث من
صبه، و سمى بعده من أبي الفتح أحمد بن محمد الحداد و أبي القاسم غيام

( ) له ترجمة في الأعلام للزركلي 8 / 190 و ذكر بدائع
4 / 131 و مراة
1904.
176/3 و العبر 189 و شعرات الذهب 4 / 2014.

231
ابن محمد البرجي و أبي على الحسن بن أحمد الحداد في آخر من أصحاب أبي نعيم الحافظ. وقد قدم بغداد بعد العشرين. و خسانته و سمع بها أبا القاسم بن الحسين و أبا نصر ابن رضوان و أبا غالب بن النبهان. و عاد إلى أصبهان مشغولا بالساع و القراءة على المنشاوي، و قدم بغداد بعد ذلك تسع مرات لسمع و يسمع أولاده و يتحدث كتب الكثير، و كان موصوفا بالحفظ و المعرفة و التفاسر و الصلاح و الورع. و أميل عدة سنين، و صنف و خرج. قال ابن السمانان: مهمر بن الفاخر أبو أحمد شبك كيس، حسن الصحة، جميل العارضة، صغي النفس، متوعدا، يراعي حقوق الأصدقاء، و يقضى حوائجهم، اصطحبنا بأصبهان
10 مدة مقاوم بها، و أكثر ما سمعت بالفداء، و كان يدور معي من الصباح إلى الليل على الشيوخ، كتب لي جزء عن شيوخه، و حدثني به. و ولده تيس بفن من جمادي الآخرة سنة أربع و تسنين و أربعين، و توفى في عش من بعد قعدة سنة أربع و ستين و خسانته طريق الحجاز بين مغنية و الواقفة عند المسجد المعروف يسجد سعد.
15 و دفن هناك. سمع منه الأئمة و الحفاظ - رحمه الله.
174 - مكرم بن محمد بن حزرة بن محمد بن أحمد بن سلامة ابن أبي الصقر، أبو المفضل الفرشي. من أهل دمشق. سمع أبا يعلى حزرة بن علي بن الحبيبي الثلثي و حزرة بن أسد بن الفلاني و أبا محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن الدانان في آخرهم، و كان صحيح الساع.
(1) له ترجمة في شذرات الذهب 174/640. قدم (8) قدم
قدم بغداد وحدث بها، وكان عصراً في الرواية. مولده في رجب سنة
ثمانية وأربعين وخمسة، وتوفي بدمشق في ثاني رجب سنة خمس
وثلاثين وستة.

178 - منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد
أبو القاسم بن أبي المصالح، الصاعدي الفراوي، من أهل نيسابور، من
أولاد المحدثين. سمع أباه وجد أباه وجهد أنه أبو القاسم زاهر بن طاهر
الصفاحي وأبا محمد عبد المجيد بن محمد المخواري في آخره، وقدم بغداد
وحدث بها. وكان شيخاً نهلاً ثقة صدقاً، حسن الأخلاق متودداً.
مولده في رمضان سنة أنتين وعشرين وخمسة، وتوفي في ليلة السبت
لسبع خلود من شعبان سنة ثمانية وستة، وحدث بالكثير.

179 - منصور بن محمد بن تركاشاه بن محمد بن الفرج أبو الفضل
ابن أبي الوفاء الكاتب. كان أديباً فاضلاً صادقاً، حسن الطريقة صدقاً.
سمع أباه وأبا عبد الله هبة الله بن أحمد الموصلي وأبا القاسم علي بن أحمد
ابن بلال في آخره، وسمع المقامات للحريفي منه ورواها عنه ماراً، وهو آخر
من روحي المقامات، روى عنه ابن السماتي ومات قبله وروى
15 عنه أيضاً ابن الأخفض وابن الحصري وأحمد بن البندقجي. مولده في ثاني عشر
شوال سنة تسعة وثمانين واربعين، وتوفي بغداد في منتصف
جذالي الآخرة سنة خمس وسبعين وخمسة، ودفن ياب حرب بوصة منه.

(1) له ترجمة في شذرات الذهب 5/44 ومراة الزمان 8/708
(2) له ترجمة وبيئة في معجم الأدباء 19/101 وبيئة الوئامة 229 والمحيط 229/4220
المستفدى

القرن 18/1

الدحاب وأبو نصر بن أبي منصور بن أبي الحسن، الحافظ، يعرف بالقديس. حافظ، كامل، نقية، نيل، مجيد، واسع الرحلة، كثير الكتابة، صحيح النقل، جيد الضبط، حجة. سمع أبو الحسين بن النور

وأبا القاسم عبد العزيز الأناضولي وعلي بن أحمد بن البسري. ورحل إلى الناحي فسمع بيت المقدس أبا عبان محمد بن أحمد بن وقاة الأصبهاني، وصور الحافظ أبا بكر الخطب، وجلب أبا محمد الحسن، بن مكي البديري، وعاد إلى العراق. وسمع بأصبهان أبا عمرو عبد الوهاب ابن أبي عبد الله بن مدة، وسمع بيضاور أبا بكر أحمد بن خلف الشيرازي.

وبابراة عبد الله بن محمد الأنصاري في آخرهم، وعاد إلى بغداد، واتجه إلى حين وقائه. رد على السير. روى عنه سعد الخير الأنصاري، و أبو الفضل بن ناصر الحافظ في آخرهم، قال أبو الوقت عبد الأول ابن عسي: كان الإمام عبدالله الأنصاري إذا رأى مؤمناً قال: لا يمكن أحدا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام هذا حيا. قال أبو سعد بن السماقي: سمعت عبد الرحمن بن عبد الجبار الفقيه يقول: أقام المؤمنين عدة بره قرباً من عشر سنين وقرأ ونسخ بخطه الكثير، كتب جامع الترمذي ست مرات. وكان فيه قناة وعفة واشتقاق بما يشبه. قال: الحافظ أبو طاهر السبلني: لم يكن يبغداد

(1) له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٤/١٤٨٣، وشهدات الذهب ٤/٣٠، وزمراد

الجنبان ٣/١٩٧، والعبر ٤/١٠٠،٣٤٤
لاين الدمياطي

المستفاد


بمقبرة الإمام أحمد بن حنبل.

181 - المؤمن بن نصر بن أبي القاسم بن أبي الحسن، أبو القائم ابن أبي السعد الاجر، عرف باب قيرة، من أهل باب الأزرق. سمع شهده بلف الداري، كتب عنه، وهو شيخ حسن لا ينس به. سألته عن مولده فقال: سنة خمس وستين وخمساتة - هذا آخر كلام ابن النجار 10 المؤلف. قلت: وتوفي بغداد في ليلة السابع والعشرين من جمادي الأول.

(1) في الأول، في المخطوطة.

(2) له ترجمة في شذرات الذهب 045.

(3) من شذرات الذهب، وفي الأصل، ميره - كذا.
سناء خمسين وستمائة بغداد، وكان يسعى يحيى. وسمع أيضا من
الحسن بن محمد بن شيرويه وأبي الرضا محمد بن بدر الشبكي وتعني بخت
عبد الله الوهابية، وحدث بغداد ومصر. سمع منه شيخنا محمد بن محمد
ابن عيسى الصوفي كتاب الفرج بعد الشدة. سمعت عليه أحاديث منتقاة منه.
182 - موهوب بن أحمد بن محمد بن الحضر بن الحسن بن محمد
ابن الجواليق، أبو مصورة بن أبي طاهر اللفو. إمام أهل عصره في معرقة
اللغة وكلام العرب، والمرجع إليه في ذلك. قرأ الأدب على
التنبريزي ولازمه حتى نقل عنه كثيرا، وسمع الحديث من أبي القاسم
على بن أحمد بن السري وأبي طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصفر وطراد
10. البيني، ونصر بن أحمد بن البطر القاري في آخرهم. وكتب
27/2 الف، بخطه الكبير من كتب الأدب والحديث، وكان خطه مليحا، وضربه
صحيحًا، وعلى خطه اعتقاد. وروى عن الأئمة ابن الجواليق، أبو الين
الكندي، وكان ثقة صدوقا حجة فيل، قال: أبو سعد ابن السمان: "موهوب بن الجواليق الإمام في اللغة والأدب، وهو من منافخ بغداد، وهو
15. مدين ورع، غزير الفضل، وافر العقل، مليح الخط، كبير الضبط. صنف
التصانيف، وانتشرت عنه، وشاع ذكره. ونقل بخطه الكبير كتب عنه،
وسألت عنه مولده فقال: في سنة ست وستين وأربعناء - وقيل: مولده
(1) له ترجمة في مجمع الأدباء 19/2000م، وشذرات الذهب 4/107،
ووفيات الأعيان 4/246، وذكره الحفاظ 4/1387، والعلما في كلي 8/299.
(2) انظر الأناسب 4/37.
في 226 (95)
لاين الديبالي

المستفاد
في سنة خمس وستين في ذي القعدة، وتوفي في منتصف محرم سنة
أربعين وخمسة بغداد، وصلى عليه بجامع القصر، ودفن ياب حرب
323 - ناصر بن عبد السيد بن علي المطريزي، أبو الفتح بن
أبي المكارم، الأدب، من أهل خوارزم. كان في أعيان مشاهيرها،
قرأ الأدب على [أبني] المولود الموقن بن أحمد بن علي الملكي خطيبه
خوارزم وعند والده أبي المكارم حتى برع في معرفة النحو واللغة،
وكان من كتاب حسانه، وشرح المقاطع لابن الحريري وكان قد قرأ
دفنا من الفقه على مذهب أهل العراق، وشيئاً من الكلام على منذهب
المعتزلة. وكان شديد التصضع، داعية إلى الاعتزال. قدم علينا في
آخر سنة إحدى وسبتة، فحج وعاد. سمع الحديث من أبي عبد الله
محمد بن علي بن أبي سعيد التاجر. أنشدنا ناصر المطريزي لنفسه:
وزندي فواضله وري ورندري فضيلته، نصر
ودر جلاله، أبدا مين ودر نواله أبدا غدير.
مولده في رجب سنة مئتين وثلاثين وخمسة، وتوفي بغوازم في
(1) في الألسن، وتوفي يوم الأول الخامس عشر من المحرم سنة تسع وثلاثين
وخمسة - وانظر التعليق هنا.
(2) له ترجمة في معجم الأدباء، 4:213 وقصيدة الوعاة، 127، والأعلام للزركلي
8:1-6 ووفيات الأعيان 5:6 ومرة إلخان 8:200-202 وكشف الظنون
ص 639:
(3) كذا في وفيات الأعيان، وفي معجم الأدباء: خواصه.
(4) كذا بالوفيات، ولكن في معجم الأدباء: خلاصة.

227
اللابن démali

المستفاد

الحادى والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر وسبتة. وكاتب
مولده بفخارزم.

184 - نصر الله بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
الذباعي، أبو الفتح الكاتب، المعروف بابن الأثير. من أهل جزيرة
ابن عمر، ولد بها في آخر شعبان سنة ثمان وخمسين وخمسة، وقرأ
الأدب وعاني البلاغة والإنساء حتى حاز قصب السبق في ذلك.
و صنف مصنفات في الأدب، وولع الوزارة للملك الأفضل على بن السلطان
صلاح الدين يوسف بن أيوب. ثم سكن الموصل، وكان ذا لسان
و عارضة وفضحة وبيان. قدم بغداد مرازا رسولًا من الموصل.
10 و حدث ببغداد، وكتب له المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. و من
شعره قوله:

رضيت بما يرضي به لي بحب، وقدت إليك النفس قود المسلم
و ملك من كان القواد شفيعه بكلمه عني ولم أنكلم.
قدم رسولًا في منتصف ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وسبتة.
15 ففي أيا وأبرع، ونفي في تاسع عشر صهر المذكور، ودفن
بمقابر قريش - رحمه الله.

قال الشيخ ذكي الدين في وفاته: توفي ابن الآثير في أحد الجامع.

(1) لـ ترجمة في وفيات الأعيان 5/ 204 و بينه الوثائق 1444 و ذكر:
نصرة قطب و شهداؤ الذهب 97/ 189 و مرأة البغداد 97/ 109.
(2) كتاب هذو كتبه نوفيا.

228
من السنة. وقال: مولده في العشرين من شعبان سنة ثمان وخمسين
و خصائصه جزيرة ابن عمر. وكان يلقب ضياء الدين - رحمه الله - .

185 - نصر الله بن هبة الله بن عبد الباق بن هبة الله بن الحسين
ابن يحيى بن بزاعة الغفاري الكتاني، أبو الفتح الكاتب، من أهل مصر
سكن دمشق، وكان خصيصاً بالملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أبي بوب،
و عم بابته داود من بعده، وقدم معه بد Trie في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة،
و أقام بها مدة، وكتب عنه. وهو أدب فاضل، مليح النظم وال쳐،
وحسن الجملة، طيب المحاضرة. أنشدني أبو الفتح نصر الله
ابن هبة الله المصري لنفسه:

و لما أيتم سادق عن زيارتي وعوضتي بالعباد عن القرب
و لم تسحنوا بوصي في حال بقتي ولم يصبر عن كرهه قلي
نصبت لصد الطيف نوى جاهله فأدرك خض العيش في اليوم بالنصب

و أنشدني أبو الفتح نصر الله بن هبة الله لنفسه:

ما لك في الحال عاشق مثل فكيف تتى في الهوى قالت 37/الف
إن أذكرت مقاتلك سفك دمي خلي ببخيك شاهد عدل
لكنني غير طالب قودا منك ولا راغبا إلى عقل
ولا ليوم المصاد أذره بل أنت من في أسع الحال

(1) ما بين الحاجين هو على هامش المخطوطة.
(2) له ترجمة في الأعلام للزركلي ب/248 وشذرات الذهب 2/104 و الجواهر
المضية 2/199
(3) وا في الشذرات والأعلام للزركلي: بصة.
يا قل عذراً، اللهم لست هنا، فاذهب إلى مكان آخر.

وأدركت إن تزودني فؤاداً تسد عيني من ملذات مراوة الهمجر. فسأ تذوق من حلاء الوصل؟

يا عذراً، فسأ تذوق من حلاء الوصل؟

أمسأ يا أبا الفتح ابن البراقة عن مولده، قال: ولدت في رجب سنة

تسع وسبعين وخمسة.

١٨٤ - نصر بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم، الباز، أبو الخطب

ابن أبي بكر القرشي، من ساكن باب القرمة. سمع بإعارة أخيه من

أبي محمد عبد الله بن عبد الله بن ربيعة. وابن حفص عمر بن أحمد

ابن عبد البراز البكر، وأبي الحسن محمد بن أحمد بن رزق، وأبي بكر

أحمد بن طهون بن محمد بن ملتقى وأبي طلاب مكي بن علي بن عبد الرؤف.

١٥ الحريري في آخره، وعمر حتى نفر بالرواية عن جامعة من شيوخه.

روى عنه الخفاظ كعبد الوهاب الإسناط، وأبي القاسم بن السمرقند،

و محمد بن ناصر وسعود الحنابلة، وأبي طاهر السلفي في آخره.

(1) قال ملذ، أقرب الوزن.

(2) من أول الصفحة إلى هنا خط بنسلسل.

(3) لو ترجمة في شذرات الذهب، ١٣٤ و الفجر، ١٤٠.
قال الحافظ أبو طاهر السلكي: سألت شجاع الذهبي عن نصر بن أحمد ابن البطر، فقال: حدث عن جماعة، وكان منيب الأمر، لينى في الرواية.
قال السلفي: راجعته في ذلك وقت، ما عرفنا مما ذكرت شيئاً، وما قريع عليه شيء يشك فيه، وجماعته كالشم وضحا، فقال: لم يمرى هو كما ذكرت، غير أن وجدت في بعض ما كان له به نسخة. وجماعته يشهد القلب ببطلانه، ولم يجعل عنه شيء من ذلك. كتب إلى على ابن المفضل الحافظ بن علي بن عتيق الاصاري أخبره عن القاضي عياض ابن موسى الحجي قال: سألت القاضي أبا الحسن بن محمد الصوفي المعروف بأبن سكرة عن نصر بن البطر، فقال: الشيخ مسعود ثقة. سأله السلفي عن مولده، فقال: سنة تسعين وتسعين وثلاثمئة، وتوفي في سادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانين وأربعة، ودفن ياب حرب.

187 - نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرج، أبو الفتح بن أبي الفرج بن الحزري الوقابلي الحافظ، من أهل هذين. قرأ القرآن بالقراءات على أبي بكر بن عبد الله بن الزاغوني، والمارك بن الحسن ابن الشرموز في آخرهم. ثم إنه قرأ الأدب وحصل منه طرقاً.

1) بالتصحيح عن راحفه.
2) بدون نقيض في التن.
3) له ترجمة في شعرات الذهب 530 وذكره الحافظ 4/182 وزخرفه والنجوم الزاهرة 6/400 وطبعات القراء 2/488.
صالحاً وطلب الحديث، وصحب الحافظ أبا بكر الباقديري وأخذه عن علم الحديث، سمع أبا الوقت عبد الأول و أبا المظفر هبة الله بن أحمد ابن محمد بن السباعي و أبا محمد بند أحمد بن عبد الكريم المأذج و أبا الفتح محمد بن عبد السباعي بن الباطي و أبا القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال في آخرهم، ولم يزل يسمع و يقرأ إلى أواخر عمره. نصنا منه، وقراءته، وكان يقرأ قراءة صحيحة إلا أنه بدعها، لا يفهم، و يكتب خطًّا رديقاً جداً، وكان من حفاظ الحديث العارفين بفنونه، متقاتضباً، غير الفضل، كثير المحفوظ، فقة صدقة حجته، نيله، من أعلام الدين وأئمة المسلمين وكان بصم الزهر و يكثر الثلاثة، وخرج عن بغداد إلى مكة، وجاور بها نيفاً و عشرين سنة، مدماً للصيام، و القيام، و يكثر الطواف و العمرة حتى أنه يكون يطوف في كل يوم و ليلة مبينين أسوعاً، ثم إنه خرج من مكة في آخر عمره لما اشتد الفحط، سافر إلى النين، فذكر أجهل بها. سألت ابن الحصري عن سبعة، فقال: أخبرني والده أنه في رمضان سنة ست و ثلاثين و خمسين، و بلغنا أنه توفي بالنين في ظاقة تعرف بالمحروم، في الحرم، وقيل في شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة و ستين، و الله أعلم.

(1) ففتح المَّ، وضم الناء التاء من، فوق المشددة، وآخره مثلاً، نسبة إلى منتوث، وهي بلد بين قربزي و الأحواز - معجم البلدان 7/381.
(2) راجع معجم البلدان 8/204.
المستفاد

188 - هبة الله بن الحسن بن المظفر بن الحسن بن السبط المهمداني
أبو القائم، من أولاد الحنفية. أمهم والدهما الكثير في صعبه، وعرف
حتى حد البكره، وأشرك بآخرين مسعوداته، وكان شيخنا فيها ذكيًا
ماتداً، طفيف المخاطر، وفاً، حلو الاستعداد؛ وكان يعمل من
الطرف والملح أشياء غريبة، من ذلك أنه عمل شترتجاً كاملاً من 5
ابنوه وعاج وزنه حبكن وأرزة، وان كان يقله بالسفت الذي يكون
للسائح لان الألم تعرج عن ضبطه لصغره وخفائه وكان على قدر
حجة الخردل. ثم إن آباؤه القائم هذا كبر وعمر واقتر واجتنب إلى
الناس، فساءت أخلاقه، وصار سخاً قذراً في جميع أحواله، لا ينحزه
عن التجاسيات، ولم يكن في دينه بذلك، فكان عمراً في الحديث، 10
وكان يغض هذا الشأن ويسب أبابا كيف أسمه الحديث. سمع
آبه وآباه نصر أحمد بن عبد الله بن رضوان وآباأباه أحمد بن كاش
وهدة الله بن الحسن بن أبا الحسن محمد بن محمد بن الحسن بن الفراء
ومحمد بن عبد الباق الأنصاري في آخرين. وكان صدوقاً، صحيح
74/ب
الساع. سالت عنه مولده فقال: في سنة عشر وخمسة، وقرأت 15
بخط والده: قال ولدى هبة الله في ليلة الحادي والعشرين من
رجب سنة ثلاث عشرة وخمسة، وتوهد في عشرة حرم سنة تمان
وتسعين وخماسة بغداد، ودفن من العبد بالقصرية.
آخر الجزء السابع من: المستفاد من ذيل تاريخ بغداد,
(1) له ترجمة في شذرات الذهب 4/1487 و العفر 4/1980
تأليف

الابن الدبيطي

الجزء الثامن

من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد

الابن وعاء الله محمد بن النجار البداري الحافظ المؤرخ

اختيار كتابة الوائق بالله أحمد بن أيك بن عبد الله

189 - هبة الله بن الحسن بن هسة الله بن عبد الله بن الحسين،
أبو الحسن بن أبي محمد بن أبي الحسين، الفقيه الشافعي، المعروف بالصائن
ابن عساكر، أبو الحافظ أبي القاسم علي، و كان الأكبر. قرأ القرآن
بالقراءات على أبي الوحش سبع من قرآت المقرئ، وسمع الحديث من
الشريف أبي القاسم علي بن إبراهيم بن العباس العلوي، و أبى طاهر
ابن الحنايق، و أبى الحسن، و أبى الفضل، أبى الموازي، و أبى القاسم بن هلال

(1) له ترجمة في مراجعة الزمان 8/372، و مراجعة البيان 3/772، والعبر 4/184
و الدارس 1/246 و طبقات الشافعية للبشكري 4/220.

(2) جاءت ترجمته أعلاه.

244 (11) وقرأ
لا ابن الدبياطي

وقرأ الفقه على أبي الحسن على بن المسلم، ونصر الله بن محمد المصيصي، ثم قدم بغداد في سنة عشرين وخمسة، وألقى درس الخلاف على أسعد المحمي، وقرأ أصول الفقه على أبي الفتح بن بهران. وأصول الكلام على أبي عبد الله بن الفرخازان، وسمع الحديث من أبي على محمد بن سعيد بن نهان، وأبد على محمد بن عبد العزيز بن المهدي. قال ابن السعائي: هبة الله بن عمار من أهل دمشق، أحد من عنى بجميع الحديث. وسمع الكثير، وكان طريقا فاضلا مطبوعا كيما معاشرا حريصا على طلب العلم، وسألته عن مولده فقال: في رجب سنة ثمانية وثمانين وأربعة، وتوفي في الثالث. والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين وخمسة، ودفن باب الصغير.

190 - هبة الله بن الحسين بن يوسف، أبو القاسم الأصطرلابي.

المعرف بديع الزمان. كان وحيد عصره، وقيد دهره في علم الهندسة والهيئة، وكانت له معرفة حسنة بالادب، وشعر مليم، وقد دون شعره، وروى عنه شيئا. سمع منه أبو محمد الخشب وابن الوفقاء بن الحسين. ومن شعره قوله:

"بهرقة، قد عشقته أهرب الحد، وقد قبل: إنه نكرش.
قلت: فرح الطاووس أحمد ما كان إذا ما علَّ عليه الوش.
(1) له ترجمة في مجمع الأدباء 1970، 275. ومرأة الزمان 1848، ورواية
الذين في وفيات الأعيان 5:105. والأعلام للزركلي 9:58.
وفيات الأعيان 2:612-176.
(2) في الوفيات قال قوم: الله يرزق الأرواح من بعده."
 والاستفادة

قال أيضاً:

جدرٌ لم يتحي حبيبٌ في عشقي خصوٍ
و أرجوا بالسعودي وشفعوا عنده لشوى
لكيف أسولو وقد رماي خدٍَاء بالمقعد المقيم؟
وفرز الورد بالقولي ونقط البدر بالجوم

و قال:

ولما بدأ خط بنى مذئب كصلة ليِل في ضياء نهار
تهتك ستوري في هواه ولم أرل خليج عزاز في جديد عزاز

و قال:

إن َّ هوي ذوي القدر
كان قارٍ ورد الخدود و قد
صار بلاي ورد عليه بشفت

وله:

صبها صرفا فلما قابلت ضوئ السراج
ظهَّ في الكأس نارا وطفاحا بالمزاج
توفي البديع في رابع عشرين جمادي الأولى سنة أربع و ثلاثين و خمسة

15 و دفن بالوردية.

١٩١ - هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد

(١) كذا بضم البم وفتح الإر به المطوية.
(٢) كلمة مسحوة.
(٣) له ترجمة في الأعلام لفرزكل /١١٠ وتشذرات الذهب /٢٢٧ و العصر /١٣٠ وذكرية الحفاظ /١٧٥ و التواصل /٢٤٣.
ابن إبراهيم بن جعفر بن بوزي، أبو القاسم الحافظ. من أهل شيراز. كان
واسع الرحلة، جوالا في الآفاق، مبالغة في الطبخ والاجتماع. سمع
بفارس وعراق وقروص وديار مصر والشام والغور والسواحل، وجمع
وخرج وصنف تاريخ شيراز، وكان من الحفاظ الثقاف. سمع بشيراز
أبا منصور عبد الجبار بن عبد العزيز المثرى و أبا الفوارس عبد الوارث بن
أحمد بن عبد الرحمن الواعظ، وأصبهان أبا الطيب عبد الرزاق بن عمر بن
يوسف بن سمح/ الناجر وأبا بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقي، وهمذان
أبا طالبذا الحسان بن الحسن بن علي الحسن، والكرخ أبا الصفاء
ناصر بن علي بن محمد الواعظ، وبهنان أبا الحسن علي بن أحمد بن
عبد العزيز الأنصاري، والبصرة أبامام محمد بن الحسن بن موسى القرئي،
وبواسط أبا تيمام محمد بن الحسن العبدى، والكرخ أبا أحمد عبد الكرم
ابن المطلب بن محمد الهاشمي، و بالمدينة أبا علي الحسن بن أحمد بن عبد الله
العثاي، وبسماع القاضي أبا الحسن أحمد بن محمد بن الحسن الأثبارى،
وبماصر أبا الحسين محمد بن مكي الأزدي وأبا محمد عبد الله بن عبد الله
ابن محمد بن الحسن الخالصي وأبا إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحسني
في آخرين. وقدم بغداد وسمع بها الشريفين أبا الحسين محمد بن علي
ابن المهدي وأبا الفاتح عبد الصمد بن علي بن الأمون والقاضي أبا عبد
ابن الفراء في آخرين، وحدث. قال يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن
إسحاق بن منه؛ هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي قدم أصبهان مرات

(1) كذا في المبرم 242/، وفي مذكرات الحفاظ: شبه - كذا.

247
لابن الدمياطي

وكتب عن أصحاب ابن المقرئ، سافر كثيراً، وتربى في طلب الحديث. كثير الكتب، حسن الخلق، جميل الطرق، كان يختلف إلى جميع الحديث إلى أن مات. قال ابن السعاني: توفي هيئة الشيرازي في رمضان سنة خمس مئتين وأربعمائة بمرور، ودفن يفقوب على باب رباطه.

وكان به علة البطن، وكان في الليلة التي مات في صيحتها احتاج إلى القيام سبعين مرة، ففي كل نوبة كان يعطل في النهر إلى أن توق على الظهارة.

١٩٣٢ - هيئة الله على ابن محمد بن حمرزة بن علي بن عبد الله بن حمزه.

ابن محمد بن عبد الله بن علي الملقب بأغبر بن الأمير عبد الله المروفي

١٠ بالطيب بن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي

ابن أبي طالب، أبو السعادات بن أبي الحسن الطولى الحسني، المعروف

بابن الشجيري، من أهل الكرخ. كان شيخ وقته في معرفة النحو، قرأ

الأدب على الشريف أبي المعمر يحيى بن محمد بن طباطا. قرأ عليه الأدب

أبو محمد بن الحشابل وأبو الين الدكدي. وسمع كتاب المغازي لسعيد

ابن يحيى بن سعيد الأموي من أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيراوي

ورواه عنه. كان ابن الشجيري قد أتت شيئاً من نظره في مجلس على

(1) له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٤ / ٢٩٤، مرآة الجلنان ١ / ١٩٠ والأعلام

لأزركبلي ٣٣، ونجوم الزاهرة ١ / ١٨١، والعبر ٤ / ١١٩، وذراث الذهب

٤ / ١٣٢، ومعجم الأدباء ١٩ / ٢٨٤-٣٠٢ ووفيات الأعيان ٨ / ٦٧، ووفيات

الوفيات ٣ / ٢٨١.
ابن طراد الوزير فلم يجد فيه، وكان ابن حكينا حاضراً، فجعل هذين اليدين ارتجالاً:
يا سيدى، والذى يعذك من أزلاً لفظ يصدى به الفكر، ما فيك من جدك الذي سوى أنك لا يشفى؟ لك الشعر. قال ابن السمعاني: هبة الله بن الشجري النحوي نقيب الطالبين، أحد أمة النحاة، له معرفة ثابتة باللغة والنحو. صنف في النحو تصنيف، وكان صحيحاً، حلو الكلام، حسن البيان، وإفاقه. قرأ الحديث بنفسه على جماعة من المتأخرين مثل أبي الحسين بن الطيوري وأبي علي بن نبهان، كتب عنه، مولده في رمضان سنة خمسين وأربعين، وتوفي في السادس والعشرين من رمضان سنة اثنين وأربعين، وخمسة بغداد، ودفن في داره بالكرخ، وحدث:
193 - هبة الله بن المبارك بن موسى بن علي بن عثمان السقطي، أبو البركات، طلب الحديث بنفسه، وسمع الكثير، وقرأ على المشايخ، وكتب بعضه، وحصل بجد واجتهاد، وسافر إلى واسط وبصرة.

(1) في وفات الأعيان: نظم قريض يصدا. 
(2) في الوفيات: ما لك. 
(3) في الوفيات: ما يفيض. 
(4) له ترجمة في الأعلام لترب كر 44 و معجم المؤلفين 44، والشذرات 42 و العبر 4، ولسان الميزان 89، وكتاب الذي على طبقات الحنابلة، والمنشط 98، و الأنساب للسماقي 7/406.
لا ابن الدبياطي

و الكوكة والموصل وأصبهان والجبال ومعنا هناك، و بالغ في الطلب.
و كتب عن المتقدمين والتأخيرين، حتى كتب عن أقرانه وعن جمعة
حدثوا عن شيوخه. وكان حافظاً، و له أس بالدرب. ومعرفة
السير والتواريخ وأيام الناس، وحدث باليسير، ولم يكن موثقاً
به. كان منهفاً، قليل الإفتاء، ضعيفاً. سمع القاضي أبا يعلى محمد
ابن الحسين بن الفراء وأبا الحسين محمد بن علي بن المهدي و محمد بن أحمد
ابن الرسّى وأحمد بن محمد بن التقور وأبا جعفر محمد بن أحمد بن المسة
و أبا الغانم محمد بن علي بن الدجاجي وأبا الحسن جابر بن ياسين العناني
في آخرين. روى عنه الحافظ أبو طاهر السلمي وعبد القادر بن أبي صالح
ب78
10 الجليل في آخرين. و خرج لنفسه مجمعاً في نيف و عشرين جزءاً.
و حدث به. سأل السلمي عن مولده، فقال: في سنة ثمان وأربعين
يعي و أربعين. قال ابن السلمي: هيئة الله بن السقطي، قرأ في معجم
شيخه: أبا أبو محمد الحسن بن علي الجوهر قراءة عليه. وأنا أسمع
و هذا محال: قرأت بتخط أبا بكر بن فولاذ: ذكرت شجاعاً الذيل برواية
11 السقطي عن الجوهر، قال: ما سمعت بهذا فقط، وضعف فيه جداً: قال
ابن السلمي: سألت الحافظ أبا الفضل بن ناصر عن السقطي: أكان
ثقة؟ قال: لا والله، حرفه بواصط عن شيوخ لم يرحم، و ظهر
كذبه عندهم. و سمعت ابن ناصر غير مرة يقول: السقطي لا شيء.
هو مثل نسبي من سقط المتالع. توفي في يوم الاثنين رابع عشر ربيع
الأول سنة تسع و خمسة بيدداد، و دفن ياب حرب عند منصور بن عمر.
و كان
و كان يتسامح في جروه - قاله المبارك بن كامل الخفاف -

194 - هيئة الله يحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن الجعفر بن إبراهيم

ابن الحسين بن شبان الشهاب، أبو القاسم بن أبي عبد الله الكاتب. أقدمه
والده في صيام من أبي علوي بن المذهب مسن الإمام أحمد بن حنبل، وفؤاد
أبى بكر الشافعي من ابن غيلان، وأخبار الشافعي من الآمیر أبي محمد
الحسن بن عبی بن المقتدر بالله، وتفرد برواية ذلك عنهم. وسمع
أيضاً أبا القاسم على ابن الحسن التوخي إلى أبا محمد الجوهر و أبا الطيب
الطيار الفقيه و عمر، وفصد الطالب من الافتقار، وصارت الرحلة
إليه، و الحق إليه بالآبة، وسمع منه الحفاظ، كالمحافظ أبا موسى
و أبا القاسم بن السمرقند، و أبى المشابه و أبى طبرز - وهو آخر
من روي عنه. وكان قد خرج له أبى ناصر أربيعينudio من أصول
سماهات، وأحماها بحاجب القصر في كل جمة بعد الصلاة، فاستلهمها
عليه أبى ناصر، وكتبها الناس ورواه عنه. و كان شيخًا حسنة مستقلاً
صدقاً صحيحة الصلاة. مولدته في صفر سنه الثانين و ثلاثين وأربعين،
وقيل في ربيع الأول. و توفي في ربيع عشر شوال سنه خمس
و عشرين و خمسة يبادل، و دفن بباب حرب - رحمه الله.

195 - هيئة الرحمن صن عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن بن محمد

1) له ترجمة في شذرات الذهب، المنظم، وهو محلة البالغاء/ 230/.
2) له ترجمة في ذكر الخضاف، وهو الرابع، شذرات الذهب، وهو الأكبر
3) ي終於ه البتانة م/ 284/ والأعلام للزكرى، وهي طبقات الشافعية
للسبكي/ 232/141.
ابن عبد الملك بن طلحة البشري، أبو العاص بن أبي سعيد بن أبي الفاضل، من أهل نيسابور، من بيت العلم والتصوف والإمام. حضر علي جده وسمع أباه وأمه أبا عبد الله بن عامر بن صلاح أحمد بن عبد الملك بن علي الموذن وأبا نصر عبد الرحمن بن علي بن موسى التاجر وأبا بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى بن المريزي الكافي وابن عمرو عبد الوهاب بن عبد الرحمن السليبي وأبا سعيد بن عبد العزيز الصفار وجمهته فاطمة بنت أبي علي الدقاقي في آخرهم. وقدم بغداد وحدث بها، وسمع بها من أبي القاسم بن بيان وغيره، وقرر بالرواية عن جده. أخبرنا الحاتمي أنا ابن السمعاني قال: هبة الرحمن بن عبد الواحد البشري خطب بنيسابور، وهو مقدم البشري، طريف، حسن الأخلاق، وحضر مجلس إلقاء، وسمعت جماعة من أصحابنا أنه ادعى سماع الرسالة عن جده و غيرها من تصنفه، وما ظهر له أصلا فيه سمعته عنه. غير أجزاء من حديث أبي العباس السراج وجلس من إلقاءه وكتاب عيون الأحيوبة في فنون الأسئلة. مولده في العشرين من جمادي الأولى سنة ستين وأربعين، وتوفي يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس رابيع عشر.

(1) فإنها كلمة: كذا.
(2) في الأصل وسماح.
(3) انظر كشف الظلمون 1183/1184.
شناع سنة ست وأربعين وخمسة، ودفن عند أجداده بنماور. 191 - ياقوت بن عبد الله الرومي، أبو عبد الله الكاتب، مولى عسكر، الحوي الناجر، قرأ الأدب وكتب الخط المليح، وجمال العلماء، وسمع الحديث، وكتب من الأدب كثيرا، وصف كتبه حسنة مفيدة، منها كتاب أخبار الأدباء، كتاب أخبار الشعراء، كتاب أحياء البلدان، وجعلها بالمحلات والاماكن، وتأريخاً على السنين وغير ذلك. وكان غزيراً الفضل، صحيح النقل، متحرياً، صدقاً، له التلمذ الحسن ونثر الجيد. أشذدي ياقوت الحوي لنفسه:
أقول لفظي وهو في الغي جامح أما آن للجهل القديم يزول أظلم مهأة في الجدار خريدة و كنت على أسد الفلاة تصول 10 و ما رأيت الوصل قد خيل دونه وأنا لفاكم ما إليه سبيل ليست رداء الصبر لا عن ملاحة ولكني للضيم في كحول توق بحب في العشرين من رمضان سنة ست وعشرين وستمائة، ولم يبلغ السنين. [و وقف كتب بيغداد. قلت: كتب عنه الحافظ أبو محمد المذردي في معجم شيوخه، وقال: سمعته يقول: وعلد في ستة أربع أربع وأربعين ومائتين وخمسة، أشذدي أبو عبد يوسف بن عمر الكاظيم الحنفي المعدل قرأه عليه وانا أسمع، قال: أشذدي الحافظ أبو محمد عبد العظيم
(1) له ترجمة في شذرات الذهب 9/20، ومرآة الجنان 4999، ومعجم المؤلفين
107/148، ومعجم الأدباء 9/213، وفيات الأعيان 9/178، والأعلام للركن
9/179، ونجوم الزاهرة 69/104، 105.
ابن عبد القوى المندري قال: أنشدنا الأديب الفاضل أبو عبد الله ياقت
 ابن عبد الله الحمو لنفسه، قال: و استيقظت من النوم، فجرى على لسان

هذه الآيات من غير قصد ولا روية، فأنشدتها كأي أحفظها:

لمعرك ما أبكي على رسم منزل و دار خلت من زينب و رباب
و لكنى أبكي على زمن مضى تسود فيه بالذنب كثبافي
و أجيب شئ أنبه لا يسدن عن الله شيب حال دون شبابي
و قد جلي بارزة للشيب بعارضي و ما طار عن ركز الذنوب غريب
فيا رب جد بالعفو منك فانى مريض حريض لما بي
ولا لي أهل في بلاد و مشر يعدون أيام لوقت إباني
10 و إن سرت عن دار فا من مشيع ولا ملق إن جتها بركاني
ولا سكن أعطاه للعبة ولا أحد يرجي لدفع مصابي

197 - يحيى بن الحسين بن أحمد بن جميلة، أبو زكريا الضرير المقرئ
من أهل أوانا. قدم بغداد في صباه و تلقن بها القرآن و ألقته، و قرأ
بالقراءات الكثيرة على المشايخ، و لازم مجالس العلم، و حصل النسخ
و الأصول؛ ولم يزل في التحقيق و التجويد و ضبط القراءات و الإثقال

(1) الينت مكسور بقربة الوزن.
(2) في الأصل: بالركن.
(3) ما بين الحاجزين من هامش الأصل.
(4) له ترهة في شتى القراءات الذهبية و طبقات القراء.
(5) بلدية من نواحي دجيل بغداد، بينها وبين بغداد عشرة فرسخ من جهة
الكرتي- معجم البلدان 536/1254.

حتى
لابن الدبياطي

المستفدا

حتى صار أحد القراء المشار إلیهم . قرأ القرآن بالقراءات على عمر
ابن ظاهر المغازلي و أبى السكرم بن الفهر زورق ; و انحدر إلى واسط
و قرأ بها على أبى الكرم خفوه بن الحسين بن عبدالاقل بن الناصر ;
و سمع الحديث من أبى عبدالله محمد بن علي بن الجلابي و أبى عباس
ابن الطلایة و أبى الفضل بن ناصر و ابن الشهرزوري في آخرین ; و حدث
كثرًا ، سمعت منه ، ولم يكن ثقة ، ولا رضي في دينه ولا في
رواياته ، فأنه كان مرتکبا للقواحم والمكرات في المساجد . رأيته
مرارا يبكي في بالوعة المسجد و يخلى بالصلوات . و كان يدعى أنه قرأ
على أبى محمد ابن بنت الشيخ بجميع ما عنده و يروى عنه . ولم يسكن
بهد خطه ؛ ولم يذكر أحد من تلاميذه أبى محمد أنه رآه عنه قط .
مولده في ليلة رابع عشرى ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة و خمسية ،
و توفى في ليلة ثالث عشرى صفر سنة ست و سبئنة ، و دفن باب حرب .

الف
198 - يحيى بن سلامة بن الحسين بن محمد , أبى الفضل الطبري

الطيب , المعروف بالحصين . كان فقیها فاضلاً أديباً أليغاً ، ملحم الشعر,
طيف المسان , رقيق الغزل , وكان يشیع . قدم بناءً , و جالس
ابا زكريا التبريزي , فقرأ عليه شيئاً من شعره . و من شعر الحصين
من أول قصیده :

أقوت مقانيهم فقوي الجسد ربان كل بعد سكن فقدد

(1) له ترجمة في معجم الأدباء 20/18-19 , و رياض الأعيان 301/10 والأعلام
للزركلي 1/18 , والتجوم الزاهية 238/10 , و الملتزم 28/18.

255
لا بن العمطي

المستفاد

أسأل عن قلبي وعن أحباه ومنهم كل قيرير يشدد
و هل يحب أعظم باليد أو رأيتم داره من ينشد
توفي بيافارقين في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وخمسية,
و كان مولده بعد السنة 30

5 199 - يحيى بن عبد الوهاب بن محمد بن إسماعيل بن يحيى بن منده,
أبو زكريا بن أبي عمرو بن أبي عبد الله، الإمام العبد، من أهل أصفهان.
سمع الحديث من أبي بكر محمد بن عبد الله بن رزية وأبي الباس أحمد
ابن محمد بن أحمد بن النجار، وأبي عبد الله محمد بن على الجصاص
و أبي طاهر أحمد بن محمود الثقفي وأبي أبي عمرو وعهي أبي الحسن
10 عبد الله وأبي القاسم عبد الرحمن، ورحل إلى خراسان، فسع بنيسابور
من أبي بكر أحمد بن منصور بن خلف المغربي وأبي بكر أحمد بن الحسين
اليهتي، وصنع وأمل، ودخل بغداد، وحدث بها، وأمد بجامع
المنصور. سمع منه ابن الحشاشة وعبد الوهاب الابنطاش. قال شهروه
ابن شهداو الدبلي، قال: يحيى بن عبد الوهاب بن منده كان حافظاً فاضلاً

(1) أشبه غير واضح.
(2) في معجم الأدباء: إحدى.
(3) في معجم الأدباء: تسم وخمسين واربعية.
(4) ترجمة في الأعلام للزركلي 9/144، وتذكر الحفاظة 1305 ووفيات
الأعيان 697 وفراء 236.
(5) كذا وفق مكر را.
لابن الدمياطي

المستفاد

مكتراً، صدقاً، ثقة، يحسن هذا الشأن جيداً، كثير التصانيف،
شيخ الحنابلة و مقدمهم، حسن السيرة، بعيداً من التكلف، متسكباً بالآخر.
قال الحافظ أبو موسى في معجم شيوخه: أنا الحافظ الأصيل أبو زكريا بن
منده، وكان مولده في تاسع عشر شوال سنة أربع و ثلاثين - يعني
و أربعة، وتوفي في حادي عشر ذي حجة سنة إحدى عشرة - يعني
و خمسة - رحه الله.

۲۰۰ - يحيى بن علي بن الحسن بن محمد بن موسى بن سطام، الشيرازي
الخطيب، أبو زكريا، من أهل تبري. سافر في طلب علم الأدب إلى
الإقطار، فقرأ على عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، وأبي سعيد الحسين
ابن الحسين البستاري، وقرأ بالبصرة على أبي القاسم الفضل بن محمد
ابن علي القصصان، و بغداد على أبي محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن الدهان
في آخره؛ وسمع بها الحديث و كتب الأدب على أبوى الحسين هلال
ابن الحسن الصابي، محمد بن محمد بن السراج، وأبي الطيب الطبري و أبي
محمد الجوهر في آخره، و سافر المورة، ولازم أبا العلاء أحمد بن
عبد الله الننوخي وقرأ عليه كثيراً من مصنفاته، و دخل الكتاب و قرأ
بصدا على عال بن عثمان بن جن، و سمع الحديث من الفقيه

(۱) في الأصل: جيداً.
(2) له ترجمة في وفيات الأعيان ۸۸۸ و النجوم الزاهرة ۱۹۷ و الأعلام
لفركي ۹۷، و بناء الوعاوة ۱۸۴، والأدب ۱۷ و المتون ۱۹۱ و
 ومعجم الأدباء ۲۰ و معجم المؤلفين ۱۴۱۴ و الشذرات ۸-۶.

۲۰۷
المستفاد

سلم بن أيوب الرازي و الحافظ أى بكر الخطيب. و صنف مصنفات حسنة، منها تفسيرا للفريق و إعراباً. و شرح اللمع لابن جني، و شرح الحاسة الثلاثة شروحاً، و شرح ديوان المثنى و ديوان أبي تمام الطايل و سقط الزند للعرى. و سكن بغداد إلى حين وفاته، و تولى تدريس الأدب في المدرسة النظامية. و كان إماما في اللغة، حجة يقل، له معرفة ثانية بال نحو، و كان صدره ثابتًا نيلًا، انتهى إليه الرئاسة في فه، و انتقى الإنسان على تقرده في وقته، روى عنه أبو بكر الخطيب في مصنفته، و هو من شيوخه و ابن الجواليتي و ابن ناصر و السهلي. و سعد الخير الأنصاري في آخرهم. و من شعر الخطيب قوله: يرث غلاما له مات بالところ.

10. دفنت بصد الموصل. فلما سافقت الغيب من منزل ياصب، لا خل به مؤمن و ارتفع الركب ولم يرحل ما كنت لم أنفظما جنب الهأوسل فلم سبت بالموصل؟ قال السهلي في معجم شيوخه: أبو زكرياء يحيى التبريزي إمام في اللغة، نحو، ثقة، قرأ على أبي العلاء، المعز و علي بن عثمان بن جي، الف 15 و سمع أبا الطيب، الطبري، الجوهر، و له مؤلفات كثيرة، منها تفسير القرآن وغيرها. سألته عز مولده، فقال: في سنة إحدى عشرة و أربعة، قال ابن السمعاني: سمعت أبا منصور بن خيرون يقول: أبو زكرياء التبريزي ما كان برضي الطريقة، و ذكرت أبا الفضل.

(1) في معجم الأدباء: تفسير القرآن و إعراب القرآن.
(2) ناصر ام الغلام.

ابن 258
ابن ناصر بما ذكره ابن خيرون فسكت، وكأنه ما أنكر ما قال، ثم قال:
و لكن كانت ثقة في اللغة وما كان يقلل. توفي مسنا يوم الثلاثاء تاسع عشر جمادى الآخرة سنة ثمانين و خمسة بعد أن كان عبر يوم الاثنين.
- وهو صحيح إلى التقيب الطاهر أبي الحسن على بن معمر العلوي يهته بالتفاؤل، فهنا و عاد من عنده، فاشتهى أن تعمل له دجاجة، فعمله و نظر لها، فانتشق غلامه، فأتاه بالماء، و فوجده قد مات، و دفنت باب أبرز وهو في مصر، فقال:
أبو عمر العبدري.

1- يحيى بن عيسى بن جزيلة، أبو علي الطبيب كان نصرانياً، وكان يقول المنطق على أبي عبي بن الوليد شيخ المعزلة و يلازمته، فلم يزل يدعو إلى الإسلام و يشرح له الدلالات حتى أسلم، وكان علماء المحكمة و الطب، وله مصنفات حسنة مفيدة في الطب، منها كتاب منهج البيان في يستعمل الإنسان، و من شعره قوله يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ومشاهر السيف قبل السيف أنذرهم، و الناس قد عكفتا جهلا على هبل إمام معجزة قولنا و تعالى فلما أحكمه بالقول و العمل

1) في الأصل: تهنته كذا.
2) الدلال في المفتوحة بكل الحركات.
3) له ترجمة في وفيات الأعيان 3, 800 و النجوم الزاهرة 186.
توفي في آخر شعبان سنة ثلاث وخمسين واربعاء، وكان وقت كتبه في مشهد أبي حنيفة.

204 - يحيى بن محمد بن هيئة بن سعيد بن حسين بن أحمد بن الحسن
ابن جهم بن عمر بن هيئة بن علوان، أبو المظفر الوزير. قلته الإمام المقني لأمر الله الوزارة وخلع عليه، وكانت أيام وزارته متيرة بالعدل، مزهرة بالجود والفضل، وكان محبا لاهل العلم، يحضر مجلسه الفقهاء والادباء والقراء وأصحاب الحديث، ويبحث مع كل منهم فيه، فيسفر فكره عن فائدة لطيفة ونكتة دقيقة، ويشهد له الجماعة بوفور فضله وجلالة قدره. وكانت له مصنفات حسنة في

85/10 عدة فنون من العلم والقراءات والحديث والادب، وأجلها كتاب الإفصاح عن معاني الأحاديث الصحاح، شرح فيه أحاديث صححى البخاري ومسلم، وينفقها ويعتمها عربة تعرف بره بله وجلله، وتقتضى عن بعد مراحا في الفضل وكالة، وتبين عن غزارة عليه وحسن تصوره فيهما. ورقي عليه في مجلس عام جامع لأمة أهل الإسلام ثم إنه رتب لحفظ هذا الكتاب من المتعلمين ألما ونماذج طلاب. وجعل لهم مائة وأربعين ميدا لتحفظهم وتقيمهم بحيث لم يبق مسجد ولا مدرسة إلا ويتلق فيها درس منه. وبعد

(1) له ترجمة في ويات الأعيان 5/277 - 278 وشعارات الذهب 3/191
والاعلام للزركلي 9/222 وانجوم الزهرة 5/200 وندرس 1/409
والمعبر 4/214 و المتظم 1/214 وسراة الزمان 8/205
(2) في الأصل: طالب - كما ذا.
حفظ الطلبة لدروسهم يحضرون مع مفيدة في حضرة الوزير فيقرؤنه
من حفظهم، فوصل إليهم من البلا، و الذين ما يدهش سائر الآنان.
و قال: إنه أفق على هذا الكتاب حتى جمعه مائة ألف دينار وثلاثة عشر ألف دينار. سمع الحديث من أبي عثمان إسماعيل بن قيلة و أبي القاسم
هبة الله بن الحسين وأبي غالب بن البتا وأبي الحسين محمد بن محمد بن الفراء 5
و أبي بكر محمد بن عبد الباق الأنصاري و عبد الراحم البخاري، وحدث
و أهل عدة مجالس بالديوان الرباني، و من شعره قوله:
ربما فأتلك ما تهواء و الحيرة فيه وكثيرا يعطى الإنسان فيما يشهيه
و ينال المرء ما يرجع فيه يقته
توفي ليلة الأحد لاثني عشرة خلت من جنايدي الأولى سنة ستين و خمسين 10
بغداد، وكان مولده في صفر سنة تسع و ستين، وأربعية 2 - قاله
ابن شافع. أنشد القاضي بن عمر الخليل لنفسه يوم مات الوزير:
مات مدني ولم تجد بعد مدني ملكا ماجدا به يستعاب
و إذا مات من زمان كريم مثل مدني به يوم الزمان 203 -irling, بن نزار بن سعيد، أبو الفضل الناجي، من أهل منج 15/81 الف
قدم بغداد واستوطنها، وكان من ذوي الثروة الواسعة والحرف الكامنة.

لا باب الديماتي

المستفاد

1) في وفيات الأعيان: سبعين.
2) في الوفيات: إحدى عشرة و خمسية.
3) ترجع له في وفيات الأعيان 5/356. والأعلام لرسول كاتب 1/241 و مراة
الزمان 5/388 و معجم الأدباء 30/37-38.
وله شرح حسن لطيف، أخبرنا شهاب الحاقي أن ابن السمهاني (قال) أشدا:

يحيى بن نزار المنجي لنفسه:

لو صد عن دلالا أو معابة لكننا أرجو تلاقيه وأعذر
لكن ملالا فلا أرجو تطغيه جار الزوج عزيز حين ينكسر.

قال وأشدا لنفسه:

وأعيدُ غض زاد خط عذاره - لما شق في مهه وأباه - والباب.
توج بحار الحسن في وجوهه فقدف منها عنبرًا في السواحل،
وخرج بعدهم الشيبة ماما فتبت ريحانًا جنوب الجداول
مولده بمنج في عصر سنة ست ومائتين وأربعين، وتوفي بغداد في
10 ليلة سادس ذي حجة سنة أربع ومائتين وخمسين.
وكان سبب موتته أنه وجد في ذئنه قفلا، فاستدعى إنسانا في الطرق.
فاستمتع، فخرج شيء منهم. فكان سبب موتته - قاله صدقة
ابن الحسين بن الحداد.

204 - يعقوب بن صابر بن أبي البركات بن عمر بن علي بن الحسين.
15 ابن علي بن حوران الفرخزادي أبو يوسف المنجي، حراش الاصلا. كان
أديبا فاضلا، مليح الشعر لطيفه، ذا معان مطبوخة، وألفاظ سهيلة، سمى

(1) في معجم الأدباء، وريفيت الآيات، عسير.
(2) في المراحم المذكر، أيضر.
(3) في معجم الآداب، نشاقه في وجدان.
(4) له ترجمة في وفاة الآيات، 60 - 60، و الآداب صدر في 919.
وضذرات الذهب 100، ومعجم المؤلفين 13، 200.

262
لا بن الدمياطي

المستفاد

أبا المظهر هبة الله بن عبد الله بن السمرقدي، وحدث، وكان حسن الأخلاق. أشذنا يقولون صابر الحراني لنفسه:

81/ب

كيف يسخر العاص الجامل با خل في الكري بطيف الخيال?
علق القرط حين بليل صدغي بداء من فروع كالليا في فرأها الدجى وقد صحب القدر إل ي من قرطه بهلال 5

و أشذنا أيضا لنفسه:

شكرت منه إليه جوره فبكي و امر من خجل و اصفر من وجل بالورد واليازمن العض منفس في الظل بين البيكا، والمذر والمذل مولده في ربيع محرم سنة أربع و خمسين و خمسين بغداد، وتوفى بها في ليلة ثامن عشر صفر سنة ست و عشرين و ستين، و دفن بمقابر قريش 10

5 - يوسف بن خليل بن عبد الله الآدمي، أبو الحجاج دمشق.

سمع الكثير بلده، و قدم بغداد في سنة سبع و ثمانين و خمسية، و سمع بها من أصحاب أبي القاسم بن يان وأبي علي بن نهان وأبي طالب بن يوسف في آخر، ثم سافر إلى اصها، و سمع بها من أصحاب أبي علي الحداد و غام البرجي، وأبي منصور الصيرفي في آخر، و عاد فسمع بالوصل 15

(1) مضطرب الوزن.
(2) له ترجمة في الأعلام للمركزي 9/94، و تذكرة الخلفان 4/1440، و الدارس 9/14، و معجم المؤلفين 3/97، و ذيل طيات الخانة ص 375، و شذرات الذهب 5/243.
ودخل ديار مصر وسمع بها البصرى و الشفيق في أخرين. و كتب
بحضته الكثير، وكان يكتب خط حسنة، و يفهم هذا协同发展 جيداً.
ثم إنه قدم بغداد بعد العشرين و سنتان حاجاً و حديثها، كتب عنه
أبو عبد الله الواسطي، ثم إنه عاد إلى حلب واستوطنه، وحدث بهما
بالكثير على استقامة و حسن طريقة و معرفة، كتب عنه بحبل و نعم
الشيخ هو. مولده في سنة خمس و خمس و خمسة بدمشق. فقت:
وتوفي بحبل في ليلة عاشر جمادي الآخرة سنة مئتان وأربعين و سنتان,
ودفن من الفد ظاهر باب أرسين - سمعت من أصحابه رحمة الله تعالى و
معجم شيوخه يزيدون على أربعين الشيخ، نقلته من خط الشريف
10 عز الدين الحسين.

الكي
الف
28
206 - أبو عبد الله بن خليفة الدورى، ذكره أبو عبد الله الكاتب
في كتاب الخريدة، وقال: أشتقت له بيتين؟ يهجو بها ابن كامل المواد
أحلى من رغبة المود، وألطف من نغمة الورد، وأطيب من وجدان الحظ
15 المشود، وأحسن من الروض المهوود، و هما:
إن وقت لابن كامل صنعة المود فقد خانه غناء و حلق
هو للضرب مستحق ولكن هو بالضرب للغناء أحق
قال: وله روابي في حسن الريح بالمغى البديع و اللظة المرصع، فنها:
يا من هوي منه و فيه أرمي ضداً هما عذاب قلبي التبب
أحي وأموت وهو لا يشعر بي كم وا حوني منه و كم وا طبيعي
(1) با المعم الشهين فقط. (2) في الأصل: بياتان. قال
264
قال و منها:

يا من أدعو فيستجيب الدعوي لا يحسن بي إلى سواك الشكوى
أت ليل فكر مزيل البلوى لا مساعد للضيع إلا الأقوى

7/207 - أبو الفوارس الصوفي، الملقب، قتيل الحب، روى عنه
أبو على أحد بن البرداني، أناشيد، منها ما أنشد له غيره. قال: وهم 5
للشريف الريض من جمه أربعة آيات:

فَسُهِمَّ مَدْلُولَ عَلَى مَقْتِلٍ فَنَرِي سُهُمَّكَ يَا نَباَل
قد رضى المقتول كل الوໂدة وا حِبْبا لم يُخْطِينَ الْفَسَانَـى
و أَنْهَد لِبِضَؤِهِمْ أَعْنَى قَتِيلِ الْحَبِّ:

يا غائبا عن سواد عيني حلت من قلب السوادا
ما غبت عن ناظرأ، لكن نفتبت عن مقاط الريدادا

8/208 - أبو المعالي بن محمد بن أحمد بن محمد الشرقري، من أهل باب
البصرة، كان شاعراً وشاعراً، زاهياً في الإنشاء، ذكره أبو عبد الله
الكاتب في المزيَّدة، وقال: أذكره في أوان الصبي، وذكره يساب
النور، فيجمان الرياد، وادبة، وهو يعمل شاعراً، يلقب صناع

الغناة؛ فن نزمه قوله:

نادي منادي الين بالرجال، فلفلا المعي تقضي حال
رضت ركابهن فلا ودعوا، رفعوا على الإجمال كل جمال
فجرت دموع في خدود خلتها، الباقون قد نُرُث عليه لآل
وفرق الشمل المصون؛ قبل ذا لم يخطر بين المشت بالي

265
لمستفاد

توفي في ربيع الأول سنة خمس وأربعين وخمسنائة ببغداد، ولم يبلغ الأربعين.

ويمن النساء:

٧٠٩ - بدر التهام بن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدباس.

٨٣/الف ٥ كان والدها يعرف بالبارع. وكانت شاعرة رقية الشعر، ومن شعرها قوله:

جمالك بين الورى عازري، وذكرك في ليالي ساري
ولا صبح ودك على نسيت، ولا جال حبك في خاطري
أما لان قلبك يا هاجري، ولا رق للدني الساهر؟

١٠٠ - بناء، بارزة المكارثي، كانت شاعرة - ذكرها أبو الفرج الأصفهاني. خرج المتكول يوما يمشي في صحن القصر وهو متكيل على يد بناء. ويد فضل الشاعرة فشيئا، ثم أنشد قول الشاعر:

تعلبت أسباب الوضاء خوف حيرها، وعليها حي لها كيف تغضب.

ثم قال: أجزي هذا البيت! فقالت فضل:

١٥ - يصد وأدنو بالمودة جاهذا، ويدعني بالوصول وأقرب.

قلت: 

وعندى له العتيه على كل حالة، فما منه إلا بدر ولا عنه مذهب.

٢١١ - بوران بن الحسن بن سهل وزير المأمون - قال: إن اسمها

(١) لها ترجمة في روايات الأعيان ١٨٠، والأعلام لأزرقلي ٢٦٠، والمشران في طبقات ربات الخدود طبع بولاية ص ٢٠، وتاريخ الطبري ١٠١/٣٤١.

(٢) كذا، و الظاهر: نقلت، أي بان.

خديجة

٢٢٦
لاين العياط
المستفاد

خديجة. ذكر الطبرى أن الامام تزوجها في سنة اثنتين و مائتين و ثمانية
في رمضان سنة عشر بضم الصلح، فلما دخل عليها نثر عليها جدتها
ألف درة كانت في صينة ذهب، فأمر الامام أن تجمع فجمعها كما كانت في
الطبق و وضعها في حجر بوران وقال: هذه خلتك، و سلي حواتمك.
[أسكت 2] فقالت لها جدتها: كلي سيدك و اسألي حواتمك فقد أمرك، ٥
فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي، فقال: فقد فعلت و سأله الإذن لام
جمفر في الجح، فأنذن لها، وألبنتها أم جمحر البذلة الاموية، و أبقي بها في
ليلته وأوذق في تلك الليلة شمعة عبدها أربعون منا في تور ذهب، و أقام
الامام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوما، وكان مبلغ ما أتفق
ابن سهل على الأمام، و عسكر خمسين ألف ألف درهم، و أمر
الامام بعد اضرافه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال
فارس، و أقطعه الصلح، فحملته على المكان. و كانت ٢٠٠٠٠
جلس الحسن قرفها في قوادها و حشمه و أصحابه. و قال: إن
الحسن كتب رقعا فيها أسماء ضياعه و نثر على القواد وعلى بنى هائم;
فن وقعت في يده رفقة منها فيها اسم ضياع بعد قسطها. لما بيأ
الامام على بوران، فرش له حصير من ذهب مسقوق، و شر عليه

(١) تاريخ الطبري ١٠٠/٣
(٢) من المراجع
(٣) أي فم الصلح
(٤) كتابة مسورة، وفي الطبري ١٠٠/٣٧٧٧: وكانت معدة عند غسان بن وعبيد.

٣٧٧
لاين الدمياطي

المستفاد

جراه، فليل ياشر الدر يشرق على صفرة الذهب وما شبه أحمد.
فوجه المسلم إلى الأمون: هذا تأار يجب أن يلفظ، فقال:
الإمام لم حوله من بات الخلفاء: شرفن أحمد، فدت كل واحدة
متأهبة، فأخذت درة وبي بات الدر يلوح على الذهب حسيراً.

فقال الإمام: قاتل الله أبا نواس حيث يقول:

كأن صغير وكبر من فواكهها
حصبة در على أرض من الذهب.
فكيف لو رأى هذا مماينة؟ وكان أبونواس في هذا الوقت قد مات.
لما دخل الإمام على بوران أراد أن يقبضها، فلما كاد مشت قائل:
أني أمر الله فلا تستجلوه! فقهر الإمام قوها فقبض عنها.
ومن شعر

10 بوران بن الحسن بن سهل تراث الإمام:

الف
/ أعدائية على البكاء مقتبساً
/ صرت بعد الإمام لهم قباً
/ كنت أطعى على الزمان فلا
/ مات صار الزمان يسطو عليها
/ مولدها في صفر سنة اثنين وتسعين وثمانية، وتوافيت في ربيع الأول
/ سنة إحدى وسبعين وثمانين ببغداد، وقد بلغت من السن
/ 15 ثمانيون سنة.

12 - نجي 2 بنت عبدالله الوزاني، أم عتب عتبة محمد بن
/ وهاب، سعت طراد رفيق الحسين بن أحمد بن أحمد بن محمد

(1) كذا - ولكن يعنى: الحصير الذهب.
(2) لها ترجمة في شذرات الذهب 4/ 30 و العبر 226/ 20.
(3) الدال واضحة نقط.

العلالي (27) 268
لابن الدبابطي

المستفاد

النئال، وهي أخرى من روت عنها، روى عنها ابن السمان وهو ما قبلها.
و كانت صالحة، صحية الساع، مولدها سنة اثنتين وثمانين وأربعين،
و توفيت في شوال سنة خمسين وسبعين وخمسين.

٢١٣ - فاطمة، بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الحربي. سممت
أبا جعفر محمد بن أحمد بن الفرسان و أبا محمد عبد الله بن محمد الجعفري و أبا محمد
الحسين بن النقيب و أبا القاسم يوسف بن محمد بن أحمد المهروي و أبا منصور
محمد بن محمد بن عبد العزيز الكبير في آخره، و حديثه، وكانت إمرأة
صالحة. و سميت منها ابن أختها الحافظ أبو الفضل ناصر وأبو أحمد بن سكينة،
mولدها في جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وأربعين، وتوفيت ليلة
خامس رجب سنة أربع وثلاثين وخمسين، ودفنت باب أرز.

٢١٤ - نعمة، بنت علي بن يحيى بن علي بن محمد بن المحترم، المدعو
بنت الكتبة، سممت جدتها. وكانت إمرأة حسنة صادقة، مولدها في
سابع ذي حجة سنة أربع وعشرين وخمسين، وتوفيت في ليلة ثامن
عشرى ربيع الأول سنة أربع وستينات بدمشق، و دفنت خارج باب
الفرافيس، و حديث بالكثير.

آخر الجزء الثامن من المستفاد من ذيل تاريخ بغداد
و هو آخر ما وقع عليه الاختيار من الدليل المذكور والله الموفق.
و كتب بن يحيى أحمد بن أبيك بن عبد الله الحاسم عرف باب الدماطي
و هو يستفز الله تعالى و يسأله الإنابة والتوفيق والهداية.

٢٧٩
خطابة الطبيع
لقد تمكن الله وعوته طبعه المستناد من ذيل تاريخ بغداد، للحافظ أحمد بن أبيك بن عبد الله الحسام المعروف بابن الدعيصي، المتفق سنة 749 هـ، على يوم الجمعة الحادي والعشرين من محرم الحرام سنة 1399 هـ المصادف 22 كانون الأول سنة 1982 م تحت إشراف مدير الدائرة وسكرتيرها صاحب الفضيلة السيد شرف الدين أحمد - قاضى المحكمة العليا سابقا - تقبل الله جهوده لنشر التراث العري النبيل وجعله أسوة لغيره
وكتاب قد صح به وعلق عليه أولا الاستاذ المستشرق البروفسور قيس أبو زهور، ثم قام بالراجعه والاستدراك الآخ الفاضل الحاج عزيز بك (كامل الجامعة النظامية) مصحح الدائرة من البداية حتى ص 130، ومن ثم إلى النهاية قابع نفس العمل الآخ الفاضل سيد عبد القادر الصوفي (كامل الجامعة النظامية) - حفظهم الله تعالى.
واهل بتقديمه ويعطيا المسحة الأخيرة خادم العلم وعلماء مقدم هذه الخطابة - نعمة الله له ولولديه.
و نهائيا نسأله العليم أن يلمنا به ويرفعنا لما يبت عليه ورضاه وبرضه.
وهو المسؤول عن حسن الخطابة وفصل وسلام على من علم فانقل ضجر وخوفته سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين المستسك بجلب الله المتين، المحقق محمد عظيم الدين، رئيس قسم التصحيح بدارة المعارف العثمانية.
# فهرست التراجم للمستفاد

<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم</th>
<th>صفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي أبو بكر</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن أحمد بن عبد الباقى بن منصور بن إبراهيم الدفاقى، أبو بكر</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد المتقيرى التكيرى، أبو البركات</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل، أبو الفرح، الأديب</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو على الشاعر، بن أهل الحريم الطاهري</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن حداد بن المبارك بن محمد الشياحي الحرازي، أبو زار</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن حداد بن خلف، أبو بكر البندنيجي، المعروف بجفنك</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن سعيد بن إبراهيم بن سيد، أبو على الكاتب</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج، أبو عبد الله الدبيبي</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن سليمان بن قرمش السمرقندى أبو منصور</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد ابن المهدى بالله، أبو الفضل</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن عمر بن محمد الفارسي، أبو الحياة</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل السلمى، أبو عبد الله</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان، أبو الفتح المعروف بابن البطى</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن عبد الله بن محمد الانتصاري، أبو بكر</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسعودى، أبو عبد الله البندنيجي الصوفي</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عبد الله بن عبد الله، أبو الفتح الكاتب</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن علي بن الحسن المؤذن، أبو عبد الله الترمذى المعروف بالحكيم</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن علي بن الحسن بن صدقة الحراقي البزاز، أبو عبد الله التاجر</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن علي بن عبد الله، أبو نصر</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

271
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم</th>
<th>الأعلام</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>21</td>
<td>محمد بن علي بن محمد ابن العربي أبو عبد الله الطائفي</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>محمد بن علي بن ميمون بن محمد، أبو الغنم النسيم، المعروف بـ أبو موسى</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد المدني، أبو الفضل</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>محمد بن عثمان بن أحمد بن علي السبتي، أبو الفضل</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، أبو الفضل الفقيه الشافعي</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتحي الجهمي، أبو عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>محمد بن المبارك بن محمد، أبو الحسن بن أبي البقاء، الفقيه الشافعي</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري، أبو حامد</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>محمد بن محمد بن محمد النزالي، أبو حامد بن أبي عبد الله</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر، أبو الفضل السلاي</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>إبراهيم بن أحمد بن منصور بن زيد، أبو إسماعيل الراشد</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز، أبو إسماعيل الشيرازي، أبو إسماعيل</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>أحمد بن إسماعيل بن يوسف، أبو الخير الفيروز، الراشد الرفاعي</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>أحمد بن شعيد بن علي بن سنان، أبو عبد الرحمن النسائي الحافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل، أبو نعيم الحافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>أحمد بن عثمان بن عبد الرحمن، أبو الحسن السري</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>أحمد بن علي بن عبد بن عبد الله، أبو القاسم الصوفي</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>أحمد بن علي بن ناثرة بن أحمد الخطب، أبو بكر الحافظ</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>أحمد بن علي بن محمد بن برمان الوكيل، أبو الفتح</td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>أحمد بن علي بن محرم بن محمد، الحليSCI، أبو الفتحي في بغداد</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>أحمد ابن أبو عبد</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الآلام</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>--------</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>أحمد بن عمر بن الأشعت، أبو بكر القرئ</td>
</tr>
<tr>
<td>42</td>
<td>أحمد بن أبي غالب بن أحمد الوراق، أبو العباس الزاهد المعروف</td>
</tr>
<tr>
<td>43</td>
<td>باب الطلاية</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>أحمد بن فارس بن زكرى، أبو الحسين اللغوى</td>
</tr>
<tr>
<td>45</td>
<td>أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن، أبو علي البرداني</td>
</tr>
<tr>
<td>46</td>
<td>أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو طاهر السلفي</td>
</tr>
<tr>
<td>47</td>
<td>أحمد بن محمد بن إسماعيل الطالقاني، أبو جعفر النحوى</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>أحمد بن محمد بن الحسين بن علي، أبو بكر الرازي الحاچي</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الله بن خدادد، الغزنوی</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>الأصل البادران، أبو العباس</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزجي، أبو بكر المؤدب</td>
</tr>
<tr>
<td>50</td>
<td>أحمد بن محمد بن الفضل، ابن الحازن، الكاتب أديب</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>أحمد بن محمد بن محمد، الفزالي الطوسي، أبو الفتح الواعظ</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>أحمد بن يحيى بن إسحاق بن الرواندي، أبو الفضل المتكلم</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>أحمد بن عبد السلام بن محمد الغزنوی، أبو المكارم</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>أحمد بن عبد السلام بن محمد الديلي، أبو منصور</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>إسحاق بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعت، أبو القاسم السمرقندى</td>
</tr>
<tr>
<td>56</td>
<td>إسحاق بن إسحاق بن العباس الطالقاني، أبو القاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>57</td>
<td>إسحاق بن علي بن محمد بن واعبد، أبو محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>58</td>
<td>إسحاق بن محمد بن أحمد الحنستب، أبو عثمان</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

773
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الإعيان</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>91</td>
<td>إسماعيل بن مسيدة بن إسماعيل، أبو العباس</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>92</td>
<td>بهلول بن عمرو الصيرفي، أبو وهب المجون</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>93</td>
<td>جعفر بن أحمد بن الحسين، أبو محمد القارئ المعروف بالسراج</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>جعفر بن محمد بن جعفر، أبو محمد العباسي المكي</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>95</td>
<td>الحسن بن أحمد بن الحسن المطان، أبو العلاء الحافظ المقرئ</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>الحسن بن أحمد بن محمد بن حكينا أبو محمد، الشاعر الطاهر</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>97</td>
<td>الحسن بن أحمد بن محمد بن سليمان، أبو علي العباسي</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>98</td>
<td>الحسن بن سعيد بن عبد الله بن بندار، أبو علي الدبار بكري الشناني</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>الحسن بن علي بن الحسن، أبو عبد الله الكاتب</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>100</td>
<td>الحسن بن علي بن محمد، أبو علي الولشي</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>101</td>
<td>الحسن بن محمد بن عبد الله، أبو محمد المهالي</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>102</td>
<td>الحسن بن محمد بن عبد، أبو علي الشاعر</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>الحسين بن عبد الله بن الحسين، أبو عبد الله الجوهرى</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>104</td>
<td>الحسين بن علي بن أحمد الطيبي، أبو عبد الله الكاتب الملقب</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>105</td>
<td>بسيط الدين</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>الحسين بن علي بن الحسين بن علي، أبو القاسم بن أبي الحسن</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>الوزير المغربي</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>108</td>
<td>الحسين بن علي بن عبد الصمد الدلابي، أبو إسماعيل المشتاق المعروف بالطارق</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>الحسين بن المبارك بن الحسين بن علي بن شفقي، أبو عبد الله</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>(1)</td>
<td>ذو القرنين</td>
<td>74</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## فهرست الترجمة للمستفاد

<table>
<thead>
<tr>
<th>الصفحة</th>
<th>الاعلام</th>
<th>الرقم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>114</td>
<td>ذو القرنين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان، أبو المطاع</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، أبو محمد</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد الشهابي، أبو القاسم</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>زيد بن يحيى بن أحمد بن عبد الله بن هبة الله السبع، أبو بكر</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>سعد الخير بن محمد بن سهل، أبو الحسن بن أبي عبد الله الأنصاري</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>سعيد بن أحمد بن محمد بن نعيم بن إشكاب، الصوفي، يعرف بالعطار</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>سعيد بن حيدر بن سعيد بن يحيى، أبو عثمان الكاتب</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيفر، أبو القاسم المتعي</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>سليمان بن أحمد بن محمد، أبو الربيع بن أبي عمر السرقطي</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوالي الجبائي الباجي</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح، الفقيه، من أهل الرأى</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>شجاع بن فارس بن الحسين، أبو غالب بن أبي شجاع الذحالي</td>
<td>87</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>شقيق بن إبراهيم الأزدي، أبو علي الواهد</td>
<td>88</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>طاهر بن محمد بن طاهر، أبو زرعة بن أبي الفضل المقدس</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>طراد بن محمد بن علي، أبو القوارس الزينبي</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>عاصم بن الحسن بن محمد، أبو الحسن بن أبي علي العاصي المطار</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر، أبو محمد</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>عبد الله بن أحمد بن صاعد بن صائم الإسكاف، أبو محمد</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الآشعت السمرقندي، أبو محمد</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td>الاسم</td>
<td>الصفحة</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي</td>
<td>95</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أب الفضل</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الحسين بن رواحة</td>
<td>96</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو محمد الانتصاري الخزرجي</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>من أهل حاة</td>
<td>140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الكبرى</td>
<td>97</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو البقاء</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الامسدي</td>
<td>98</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو محمد</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر بن علي بن زيد الكلي</td>
<td>99</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الحاسن</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن القاسم بن علي بن محمد بن علي بن الحرمي</td>
<td>100</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو القاسم</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن محمد بن الحسين</td>
<td>101</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو القاسم المعروف بأبي البدار</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن محمد بن طاهر</td>
<td>147</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر العمروي</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد</td>
<td>102</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو محمد الوكيل</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن محمد بن هبة الله</td>
<td>103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو سعد الموصل</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الأول بن عيسى بن شبيب السجزي</td>
<td>104</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الوقت</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الحليم بن محمد بن الحضر</td>
<td>105</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو محمد، الفقيه الخليل</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الحيد بن يحيى بن سعد</td>
<td>106</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو يحيى الكابب، مولى العلماء</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ابن وهب العماري</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الخاليق بن فوزان بن عبد الله الجوهرى</td>
<td>107</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو المظفر المهمذانى</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى</td>
<td>108</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو القاسم النحوى</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوهرى</td>
<td>109</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الفرج الواعظ</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن مرشد، من أهل شيرز</td>
<td>110</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الاعلام</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>عبد الرحيم بن عبد الكريم بن محمد السمعاني، أبو المظفر بن أبي سعد</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>113</td>
<td>عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوزان القشري، أبو نصر</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>114</td>
<td>عبد الرحيم بن محمد بن أحمد، أبو الخير بن أبي الفضل، الحافظ</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td>115</td>
<td>عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله السلمي الحديثي، أبو نصر</td>
<td>160</td>
</tr>
<tr>
<td>116</td>
<td>عبد السلام بن الحسين بن علي، أبو الخطاب، الحوری</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>عبد السلام بن الحسين، أبو طالب المأمون، شاعر</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>118</td>
<td>عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر، الفقيه الشافعی</td>
<td>163</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>عبد العزيز بن أحمد بن محمد، أبو محمد التبيعي الكنانی، الصوافی</td>
<td>164</td>
</tr>
<tr>
<td>120</td>
<td>عبد العزيز بن الحسين، أبو محمد بن أبي علي، اللغمі الیاذی</td>
<td>165</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>عبد العزيز بن عبد الملك الشیامی، أبو محمد المرقی</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>عبد العابیر السروستانی، الفقيه الشافعی</td>
<td>167</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>عبد العافر بن محمد بن الحسين، أبو الحسين بن أبي بكر</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي، أبو محمد الحافظ</td>
<td>169</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>عبد القادر بن أبي صالح بن جنكي درست</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>عبد القادر بن عبد الله، أبو محمد، الفهیم الرماوی</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>عبد الكريم بن محمد بن منصور، أبو سعد بن أبي بكر السمعانی</td>
<td>172</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>عبد اللطیف بن يوسف بن محمد، أبو محمد الصوافی الیبدادی</td>
<td>173</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>عبد الملك بن عبد الله، الجوینی، أبو المعال بن أبي محمد</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الفقيه الشافعی</td>
<td>175</td>
</tr>
</tbody>
</table>

277
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>عبد المطمع بن عبد الله بن محمد، أبو المعاينة الصادق الفراوي</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد المطمع بن عبد الزباد، أبو الفضل القرشي البكري</td>
<td>177</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن أحمد، أبو الحسن بن أبي عبد الله</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن أبي بكر الريحاني</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>عتيق بن علي بن الحسن الصناحي، أبو بكر الخفاف</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أحمد بن سعيد بن الدباس، أبو الحسن المقرئ</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أحمد بن عبد المزرا بن علي، أبو الحسن الانصاري</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>يعرف ابن الطاهر</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أحمد بن علي بن بجي، أبو الحسن بن أبي بكر البيلج</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>يعرف ابن حني، أبو الحسن بن أبي طالب</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>العمير الكتّاب، يعرف ابن الرزاز</td>
<td>186</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أحمد بن يوسف، أبو الحسن بن أبي نصر القرشي</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>يعرف بشيخ الإسلام، الحكاري</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أفظع بن محمد، أبو القاسم، العباسي</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب، أبو الحسن الباحثي الكتّاب</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن بن مكة الله بن عبد الله بن الحسين، أبو القاسم</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>ابن أبي محمد بن أبي الحسن، يعرف بن عمارك</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن بن محمد بن مهدي، أبو الحسن بن أبي الفوارس الصوفي</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>الأعلام</td>
<td>الصفحات</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن زريق، الكاتب البغدادي</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن سعيد بن عبد الله، أبو الحسن العسكري</td>
<td>144</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن العباس التوحيدى</td>
<td>145</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل، أبو الحسن</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن عقيل بن محمد، أبو الوليد الفقيه الحنابل</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن علي بن سالم بن الشيخ، أبو الحسن بن أبي البركات، الشاعر المعروف بالقينص</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>على بن علي بن عياش بن حدن، أبو الحسن بن القاسم الكاتب</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن المبارك بن أحمد بن محمد بن علي بن بكرى، أبو الحسن</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن محمد بن أحمد بن العباس، أبو حيان التوحيدى</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن محمد بن علي المراري، أبو الحسن، المعروف بالكيا</td>
<td>152</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن محمد بن علي الفأخري، أبو الحسن، المعروف والده بدواس الفنا</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن محمد بن غالب، أبو فراس العالمى، المعروف بمجد العرب</td>
<td>154</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن محمد بن فهد، أبو الحسن التهامى</td>
<td>155</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن هبة الله بن علي، أبو نصر بن أبي القاسم، المعروف بابن ما كولا</td>
<td>156</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن هلال بن الباب، أبو الحسن الكاتب</td>
<td>157</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن علمك بن أرسلان التركي، أبو الشهاب بن أبي منصور الكاتب</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الضناو الكناري</td>
<td>159</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### فهرست الترجمات للسُفَاد

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>الاعلام</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>120</td>
<td>عمر بن حسن بن علي بن محمد بن فرح، أبو الحطاب</td>
<td>405</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>عمر بن محمد بن عبد الله، السهروري، أبو عبد الله الصوفي</td>
<td>409</td>
</tr>
<tr>
<td>122</td>
<td>عمر بن محمد بن موعر، أبو حفص بن أبي بكر المندب</td>
<td>410</td>
</tr>
<tr>
<td>123</td>
<td>المعروف بابن طبرزد</td>
<td>412</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلين، أبو سعيد</td>
<td>413</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>ابن أبي علي الكابب</td>
<td>414</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>عيسى بن أبي عيسى بن بزاز بن خير، أبو موسى</td>
<td>415</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>الفتح بن خاقان بن أحمد، أبو محمد التركي</td>
<td>416</td>
</tr>
<tr>
<td>128</td>
<td>الفضل بن سهل بن بشر، الإسفرائي، أبو المعال، الوعظي</td>
<td>417</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>يعرف بالأمير الحليبي</td>
<td>418</td>
</tr>
<tr>
<td>130</td>
<td>القاسم بن الحسين بن الطواقي، أبو شجاع البغدادي</td>
<td>419</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>القاسم بن علي الحرمي، أبو محمد</td>
<td>420</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>مالك بن أحمد بن علي، الباناسي، أبو عبد الله، المالكمة الفراء</td>
<td>421</td>
</tr>
<tr>
<td>133</td>
<td>ظهير بن الحسن بن أحمد، الشهريتوري، أبو الكريم المقرئ</td>
<td>422</td>
</tr>
<tr>
<td>134</td>
<td>المبارك بن عبد الجبار، الصيزي، أبو الحسين، المعروف</td>
<td>423</td>
</tr>
<tr>
<td>135</td>
<td>ابن كثيري</td>
<td>424</td>
</tr>
<tr>
<td>136</td>
<td>محفوظ بن أحمد، الكلذاني، أبو الحطاب، ألفية الحيبل</td>
<td>425</td>
</tr>
<tr>
<td>137</td>
<td>محمود بن عمر بن محمد، الزمخشري، أبو القاسم المحرئي</td>
<td>426</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>مسعود بن الحسن بن الحسن، أبو جعفر الهاشمي، المعروف</td>
<td>427</td>
</tr>
<tr>
<td>139</td>
<td>ابن الباستي</td>
<td>428</td>
</tr>
<tr>
<td>الرقم</td>
<td>الإعلام</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>المظفر بن الفضل بن يحيى، العاوري الحسيني، أبو علي</td>
<td>320</td>
</tr>
<tr>
<td>176</td>
<td>معمر بن عبد الواحد بن رجاء، أبو أحمد القرشي</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>مكرم بن محمد بن حزة، أبو الفضل القرشي</td>
<td>322</td>
</tr>
<tr>
<td>178</td>
<td>منصور بن عبد المنعم، أبو القاسم بن أبي المalles الصاعد الفراذي</td>
<td>333</td>
</tr>
<tr>
<td>179</td>
<td>منوجر بن محمد بن تركاشاء، أبو الفضل بن أبي الوقاء الكاتب</td>
<td>334</td>
</tr>
<tr>
<td>180</td>
<td>المؤمن بن أحمد بن علي، الرعي الساجي الليجاوية، أبو نصر</td>
<td>335</td>
</tr>
<tr>
<td>181</td>
<td>المؤمن بن نصر، أبو القاسم بن أبي السعود التاجر، نعر باب قرية</td>
<td>336</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>موهوب بن أحمد، الجوابي، أبو منصور، اللغي</td>
<td>337</td>
</tr>
<tr>
<td>183</td>
<td>ناصر بن عبد السيد، المطروزي، أبو الفتح، الأديب</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>184</td>
<td>نصر الله بن محمد، الشلباني، أبو الفتح، الكاتب، المعروف بابن الأثير</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>نصر الله بن هبة الله، الغزالي الكسائي، أبو الفتح، الكاتب</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>186</td>
<td>نصر بن أحمد بن عبد الله، البازاز، أبو الحطب، القاري</td>
<td>341</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>نصر بن محمد بن علي بن أبي الفرج، أبو الفتح، الوقايات الحافظ</td>
<td>342</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>هبة الله بن الحسن بن المظفر، المهداوي</td>
<td>343</td>
</tr>
<tr>
<td>189</td>
<td>هبة الله بن الحسن بن هبة الله، أبو الحسن، المعروف بالصان</td>
<td>344</td>
</tr>
<tr>
<td>190</td>
<td>هبة الله بن الحسن بن يوسف، أبو القاسم، الاضطرابي</td>
<td>345</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>المعروف يديع الزمان</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>هبة الله بن عبد الوارث، أبو القاسم الحافظ، من أهل الشيراز</td>
<td>346</td>
</tr>
<tr>
<td>192</td>
<td>هبة الله بن علي بن محمد، الملقب بأغر، أبو السعادات، المعروف</td>
<td>347</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>باب الشجرى</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>193</td>
<td>هبة الله بن المبارك بن لوسي، السقطي، أبو البركات</td>
<td>348</td>
</tr>
<tr>
<td>الاسم</td>
<td>الرقم</td>
<td>الصفحة</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>---------</td>
</tr>
<tr>
<td>هبة الله بن عبد الواحد، الشهابي، أبو القاسم</td>
<td>194</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الكريم، الفشيري، أبو الامام</td>
<td>195</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يعقوب بن عبد الله الرومي، أبو عبد الله الكاتب، مولى عسكر</td>
<td>196</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>الحموي التاجر</td>
<td>197</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن الحسين بن أحمد، أبو زكريا الضرير المقرئ</td>
<td>198</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن سلامة، أبو الفضل الطبري، الحطيب، المعروف بالمصكلي</td>
<td>199</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن عبد الوهاب بن محمد، أبو زكريا، الإمام العبد</td>
<td>200</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن علي بن الحسن، الشهابي، الحطيب، أبو زكريا</td>
<td>201</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن عيسى بن جزيلة، أبو علي الطيب</td>
<td>202</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمد بن هبرة، أبو المظفر الوزر</td>
<td>203</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن زرارة بن سعيد، أبو الفضل التاجر، من أهل منيجر</td>
<td>204</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يعقوب بن صابر بن أبي أبا عابدات، القرشي، أبو يوسف المنجي</td>
<td>205</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>يوسف بن خليل، المدي، أبو الحجاج، الدمشقي</td>
<td>206</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو عبد الله بن خليفة الدورى</td>
<td>207</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو القوارس، الصوفي، الملقب بـ &quot;قديل الحب&quot;</td>
<td>208</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو المعال بن محمد، الشروطي</td>
<td>209</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>بدر الشام بنت الحسن، الدباس، يعرف بالبارع</td>
<td>210</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>بناة جارية المتوكل</td>
<td>211</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>بوران بنت الحسن بن سهل، وزير المامون يقال اسمها خديجة</td>
<td>212</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>تفني بنت عبد الله الوهابى، أم عتب</td>
<td>213</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>فاطمة بنت أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الحبى</td>
<td>214</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>نعمة بنت علي بن يحيى، المدعية بـ &quot;كتبه&quot;</td>
<td>215</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>(تمت الفهرست)</td>
<td>216</td>
<td>251</td>
</tr>
</tbody>
</table>