الإحوان

للحافظ الإمام أبو سكر عبد الله بخطب الله عبيد

إن أبي في الدُنيا المَوْفَق ٨٨٥

دراسة وتحقيق
مصطفى عبد القادر عطا

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
جميع الحقوق محفوظة
لدار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الطبعة الأولى
1409 هـ - 1988 م

ال الحقوق محفوظة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
221405
Nasher 41245
ال صب : 19424
ال صب : 19424
المقدمة

الحمد لله الذي رفع مراتب أهل السنة والحديث، ونشر ذكرهم الجميل
في القديم والحديث.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي خص بجوامع الكلم وبدائع
الحكم، وعلى وصيحه الذين اتفقوا آثاره الشريفة على أثبت قدم.
وبعد، هذا كتاب جديد نقدمه للمكتبة الإسلامية لكي تضيف إليها
رونقًا جديداً وعلماً غزيراً، ولا سيما وأن الكتاب لواحد من أعلام الحديث،
قد احتل مكانة عظيمة بين علماء القرن الثالث عشر الهجري. ألا وهو الحافظ
ابن أبي الدنيا.
اسمه ونسبه:
عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس، أبو بكر القرشي،
الأموي، مولاهم، البغدادي الحنبل، المشهور بابن أبي الدنيا(1).

(1) انتظر ترجمته في: الجرح والتعديل 5/163، والفهرست 1/185. وتاريخ بغداد 89/89.
وطيات الحنابلة 1/194. ومروج الذهب 1/174. والكامل لاين الأثير 7/155. والأنساب للسعاني 97/99. والمنظوم 148/149. وتذيب
ووفات الرويات 1/494، 495.
ولد بغداد سنة 208 هـ.

نشأته:
نشأ الحافظ ابن أبي الدنيا ناشأ علميًا في أسرة علماء، فكان أبوه من علماء الحديث الذين أخذ منهم ابن أبي الدنيا. فأتى حديثه له الفرصة في سماع جهابذة حفاظ الحديث وسننه دون العاشرة، فكان ما يميزه كثرة الأخذ عن الكثير من المشايخ والحفاظ، فقد تعدد عدد مشايخ المائتين بكثير.

وقد أثر ابن أبي الدنيا تأثيرةً وضحاً في مجتمعه من خلال مؤلفاته القيمة في مجال الأخلاق والزهد والرقاق، وعرف بتربية أولاد الخلفاء. أخذ الحافظ ابن أبي الدنيا يساهم في الحركة الإصلاحية التي استهدفت إصلاح أخلاق المجتمع من حوله، وقد استطاع أن يحقق ذلك من خلال مؤلفاته الرائعة.

شيوخه:
أخذ الحافظ ابن أبي الدنيا العلم عن جهابذة من العلماء، وتخرج بأعلام الحفاظ نذكر منهم ما يلي:
1 - محمد بن عبيد والد ابن أبي الدنيا.
2 - الإمام محمد بن الحسين البرجلاني.
3 - الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.
4 - أبو عبيد القاسم بن سلام الحافظ.
5 - سعيد بن سليمان العدوية الحافظ.
6 - أبو عبد الله محمد بن تعد كاتب الواقدي، صاحب الطبقات الكبرى.
7 - علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن البغدادي.
8 - زهير بن حرب بن شداد، أبو خليفة.
9 - أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ.
10 - الحسن بن الصباح بن محمد البزار الحافظ.
11 - محمود بن الحسن السوارق الشاعر.
12 - خلف بن هشام بن ثعلب المقرئ.
13 - قتيبة بن سعيد بن جميل البلخى، أبو رجاء.
14 - أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن إبراهيم، أبو الحسن الكوفي.
15 - عبيد الله بن عمر بن ميضر القواريزي.
16 - زيد بن أبو بكر بن زياد البغدادي، أبو هاشم، دلوية.
17 - هارون بن عبد الله بن مروان الحمام البغدادي.
18 - أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي.
19 - إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم المروزي.
20 - محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني.

وغير هؤلاء الكثير من جهاده حفظة الحديث الشريف.

تلامية:
لقد تخرج على يد الحافظ ابن أبي الدنيا الكثير من التلاميذ الذين أصبحوا فحول العلماء من بعده، ومن العجب أن أحد شيوخه قد تلملم له وهو الحارث بن أبي أسامة.

ونذكر هنا بعض من تلامذته على سبيل المثال لا الحصر.

1 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الصفار الزاهد.
2 - أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق البرذعي، ابن صفوان.
3 - قاسم بن أبيغ بن محمد الحافظ.
4 - أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الهذاني الجزاز، الجلاب.
5 - أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن البغدادي الحنفي النجاح.
6 - أبو عبدالله عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله البغدادي ابن الختلي.

7 - أبو جعفر محمد بن محمد بن عبدالله، البغدادي، الجمال.

8 - أبو بكر أحمد بن مروان المالكي الدینوري.

9 - عمر بن سعد بن عبد الرحمن، أبو بكر القراطيسي.

10 - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، أبو محمد، ابن أبي حاتم صاحب دل الجرح والتعديل.

11 - الحارث بن أبي أسامة، أبو محمد التميمي، الحافظ.

وغير هؤلاء الكثير لم يسع الموضوع لذكرهم.

وفاته:

توفي الحافظ ابن أبي الدنيا يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة سنة 281 هـ بإجماع العلماء على هذه السنة.

رحم الله الحافظ ابن أبي الدنيا ونعمنا بعلمه، وسكته فسيه جناته.

آثاره العلمية:

لقد ترك لنا الحافظ ابن أبي الدنيا الكثير من المؤلفات عظيمة القيمة، والتي أبدع في اختيار موضوعاتها فجاءت فريدة في نوعها.

ولقد ذكرت أغلب الفهرس والكتب أسماء كتب ابن أبي الدنيا، وها نحن نجمع ما أثبتته هذه الكتب والفهرس في هذا الموضوع مربماً على حروف المعجم، مع الإشارة إلى أماكنها في مكتبات العالم، أو المصادر التي ذكرت هذه الكتب. والله المجيب.
حرف الألف

1 - آثار الزمان (بروكلمان ذيل 1/448/رقم 40).
2 - الآيات ومن تكلم بعد الموت (ابن خير 283).
3 - الأحزان (سير النبلاء 13/2014).
4 - أخبار الأعراب (سير النبلاء 13/2014-4، معجم 22، وفيه الأعراب).
5 - أخبار أويس (سير النبلاء 13/2014-4، معجم 3).
6 - أخبار الجفا عند الموت (معجم 4، وأظهرا أخبار الثقات عند الموت، أور، الثبات).
7 - أخبار الخلفاء (سير النبلاء 13-4، وسماه الخلفاء).
8 - أخبار سفيان الثوري (سير النبلاء 13-4، وفيه أخبار الثوري، معجم 6).
9 - أخبار ضيفهم (سير النبلاء 13-4، معجم 7).
10 - أخبار القبور (كشف 28/1، هدية 5/442، ويأتي:
القبور، فلهما واحد).
11 - أخبار قريش (الفهرست 272-2، سير النبلاء 1/4، هدية 442/5، معجم 8).
12 - أخبار معاوية (سير الينابيع 13/2001، معجم 9).

13 - أخبار الملوك (سير الينابيع 13/2001، معجم 10).

14 - الإخوان (سير الينابيع 13/2001، كشف 2/1387 هـ، نسخة في مكتبة الدراسات العليا ببغداد، رقم 7/1142 مجموع 252 ص من ص 282).

15 - الإخلاص (الوثيقة 266 وفيه "الأخلاق واسعة"، سير الينابيع 13/2001، معجم 12).

16 - الأخلاق (سير الينابيع 13/2001، معجم 13).

17 - الأدب (سير الينابيع 13/2001، معجم 14).

18 - الإشراحة على مناقب الأشراط (سير الينابيع 13/2001، وفيه: الأشراط، دائرة المعارف 1999 رقم 2، برولان داي 1/2488، ونسبة في دار الكتب المصرية رقم 17، نسخة في مكتبة الدراسات العليا ببغداد، رقم 297، ونسبة أخرى في مكتبة المخطوطات بالدمشق، مجموع 190 ص، ونسبة أخرى في جامع الإمام).

19 - إصطناع المعروف (سير الينابيع 13/2001، نسخة ما ورد به الخطيب رقم 263، رسالة 50، برولان داي 1/2488، رقم 24، معجم 17، ونسبة في لا لي باستانيبول 1/1210 ونسبة 233 معجم كبير)، وعندها صورة في مكتبة المخطوطات رقم 249 تصور، كتاب سنة 1333 هـ.

20 - الأصوات (الوثيقة 266، هدية 5/442).


8


24 - أعقاب السرور والأحزان والبكاء (سير النبلاء 13/2/2004، بروكلمان ذيل 1/248، رقم 41، مجم 41، وفيها: الاعتبار في أعقاب السرور والأحزان، تسمية ما ورد به الخطيب رقم 176).

25 - أعلام النبوة (سير النبلاء 13/1/2004، مجم 2).

26 - الألحان (سير النبلاء 13/1/2004، مجم 2).

27 - الألوية (سير النبلاء 13/1/2004، مجم 2).

28 - الأمر بالمعروف (سير النبلاء 13/1/2004، الفهرست 226، هدية 4/427/5، اتحاف السادة المتقين للمرتضى الزيدي 1/5، وعند هؤلاء الثلاثة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رسالة 50، مجم 22، ومنه نسخة في مكتبة رامبر، فهرس المكتبة 1/358).

29 - إنزال الحاجة بالله (سير النبلاء 13/1/2004، مجم 2).

30 - الإنفراد (سير النبلاء 13/1/2004، مجم 2).

31 - الأنواء (سير النبلاء 13/1/2004، مجم 2).

32 - انقلاب الزمان (سير النبلاء 13/2/2004، مجم 4).

33 - أحوال القيادة (سير النبلاء 13/1/2004، وكشف 1/1، مجم 100، رسالة 50، وفي الثلاثة الأخيرة: أحوال، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق في ثلاثة أجزاء، مجم 1/132 (ورقة 79 - 102).

34 - الأولياء (سير النبلاء 13/1/2004، التعبير في المعجم الكبير للسماعي 1/18، رسالة 167، بروكلمان ذيل 1/248/1، رقم 41، مجم 41، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق، كتب سنة 1/57 (ورقة 1 - 19)، وأخرى في دار الكتب المصرية 781 مجم 4، مصورة في نسخة المدرسة الأحمدية في جامع أحمد باشا ببعكا 32 ورقة كتب سنة 583، وأخرى عنها 9.
في مكتبة المخطوطات (ف. 417)، وأخرى في مكتبة لا هي ر. باستانبول
1366/1 (1950 - 1313 ق) حجم كبير، غير كاملة، وعندها صورة في مكتبة
المخطوطات، انظر الفهرس ص 7898 ص 1935 م.
نشر والتأليف والترجمة، الأولى سنة 1354 هـ 1935 م).
35 - الأيام والليالي (سير النبلاء 13/12، وسياطي في كلم
الليالي والأيام، نقلهما واحد).
***
حرف الباء
36 - البرهان (د. أكرم العمري - دراسات تاريخية)، وقد أدرج في
قائمة الكتب التي أوردها الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"، لكنه لم
يذكر موضعه في "تاريخ بغداد" على خلاف منهجه في بقية الكشف.
37 - البث والنشر (كشف 2/1402 ه، هدية 5/442، رسالة 40،
معجم 37).
38 - البكاء (ابن خير 282، طبقات الحنابلة 1/193، رسالة 50).
***
حرف الناء
39 - التاريخ (سير النبلاء 13/40/401، معجم 39).
40 - تاريخ الخلفاء (سير النبلاء 13/401، معجم 40، تسمية ما ورد
به الخطيب رقم 488، وقد مرتنا في "أخبار الخلفاء"، نقلهما كتاب
واحد، وقد احتفظ لنا الخطيب البغدادي باقتباساته منه ونفت 33 نصاً يتعلق
بأخبار الخلفاء الراشدين، والأمويين، والعباسيين، كما أن ابن كثير يكثر من
ال🙌اية من. نظر د. أكرم العمري - دراسات تاريخية: ص 159 ومواد
الخطيب البغدادي: ص 159.
41 - تخريجات أهل الحديث (معجم 41، بروكلمان ذيل 1/481/1248/1
10
رقم 33، ومنه نسخة في الأحمدية بحلب، وسماء في الكشف رقم 480/369.

وخريجات ابن أبي الدنيا 4.

42 - تزويج فاطمة (الفهرست 262، هدية 5/442).
43 - الشمس (سير النبلاء 13/4/2/11).
44 - التزاوية (سير النبلاء 2/13/204، معجم 43).
45 - تعبير الروية (سير النبلاء 13/4/2/11).
46 - تغيير الأخوان (سير النبلاء 13/4/2/11، معجم 46).
47 - تغيير الزمان (سير النبلاء 13/4/2/11، معجم 46، وفيه تغيير الزمان وهي أولى).
48 - التفكر والاعتبار (سير النبلاء 13/4/2/11، معجم 47، نسماة ما ورد به الخطيب رقم 175)، الأحاف 13/12/11.
49 - النقوش (سير النبلاء 13/4/2/11، الفهرست 262، ابن خير 283، هدية 5/442/4، رسالة 50، معجم 48، نسماة ما ورد به الخطيب رقم 177، وفي رامبور 1/36/11، منتقم كتاب النقوش).
51 - التوابع (الفهرست 262، هدية 5/442).
52 - التوابع والحمول (كشف 2/26/1406، هدية 5/442، وقد عثر أخى على نسخة منه وأعده للطبع محقاً وسيطع ان شاء الله).
53- التوبة (سير النبلاء 13/1/402)، رسالة 50، معجم 51 نسخة ما ورد به الخطيب رقم 179).

54- التوكل (سير النبلاء 12/1/402)، ابن خير 283، كشف 2/2006-14/3، رسالة 50، بروكلمان ذيل 1/248 رقم 38، معجم 52 نسخة ما ورد به الخطيب رقم 181 ومنه نسخة في الظاهرة مجموع رقم 111 (ورقة 2-10)، وأخرى في الأحمدية بحلب، مجلة المجمع العلمي بدمشق، مجلد 10/578، طبع بعنوان "التوكل على الله" بالقاهرة، جمعية النشر والتاليف، الأولى سنة 1354 هـ 1935 م.
وقد فضينا بتحقيقه وطبع بمؤسسة الكتب الثقافية بيروت.

55- التوكل (الفهرست 2/262، ولعله "التوكل" وتصحيف عنده).

***
حرف الجيم

56- الجائعين (طبقات الحنابلة 1/193).
57- الجفاء عند الموت (سير النبلاء 13/1/402).
58 - الجهاد (سير النبلاء 12/13/402، معجم 53).
59 - الجوع (سير النبلاء 13/1/402، رسالة 50، دائرة المعارف الإسلامية 1/199، معجم 54، ومنه نسخة في مكتبة الدراسات العليا بآداب بغداد رقم 8/1142، وأخرى في المكتبة العمومية بدمشق، ص 31 رقم 89).
60 - الجبران (سير النبلاء 12/1/402، معجم 55، ومنه نسخة في المكتبة الظاهرة بدمشق، مجموع 89 (1-16 ق).

***
حرف الحاء
61- الحذر والشفقة (ابن خير 283، سير النبلاء 13/1/402، نسخة ما ورد به الخطيب رقم 184).
２３ - الحزم، بروكلمان ذيل 1/247/رقم 2.
２４ - حسن الظن بالله. (سير النبلاء 13/4/2002، والتحبير 18/5، وهدية 444، وكشف 1/277، نسخة ما ورد به الخطيب رقم 185، الرسالة 70، بروكلمان ذيل 1/248/رقم 37، معجم 58، ومحمد نصه في المكتبة المحمودية بالمدينة، جزآن رقم 124 مجتمع، وعليها صورة في جامعة الرياض وأخرى في المدرسة الأحمدية ببكاكا، وعليها صورة في معهد المخطوطات في 1441 هـ 1961 م، وقد قمت بتحقيقه وطبعته قريباً في شار الله).
２５ - حكم الحكاء (سير النبلاء 13/4/2002، معجم 60، وفيه حكم الحكايا).
２７ - حلم الأحتفان (سير النبلاء 13/4/2002، معجم 61، وفيه "حلم الأحتفان بن قيس")
２８ - حلم معاوية (معجم 62، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق أدب).
２９ - الحلم وذم الفنش والبذاء (انظر ذم الفنش).

***
حرف الخاء
وسماه، الخافقين، وهو خطأ، معجم ۶۶۵ تسمية ما ورد به الخطيب رقم
۱۸۸).
۷۲ - الخيز الخاتم (سير النبلاء ۱۳/۴۴۲، وأظهراه: الخير الخاتم).
۷۳ - الخمول والتوافق (سير النبلاء ۱۳/۴۴۲ وفه: الخمول،
معجم ۶۷، ومنه نسخة في مكتبة الدراسات العليا ببغداد رقم
۱۱۴۲/۵، وقد قدم في التوافق والخمول، وهو كتابنا الذي نحن بصدده
تحقيقه).
۷۴ - الخير (معجم ۶۸).

***
حرف الدهل
۷۵ - الدعا (سير النبلاء ۱/۴۲، الرسالة ۵۱، معجم ۶۹، تسمية ما
ورد به الخطيب رقم ۱۸۹).
۷۶ - دلائل النبأة (سير النبلاء ۱۳/۴۴۲، الإعلان بالتواريخ
للسخاوي ۳۱۸، معجم ۷۰، التاريخ عند المسلمين لروزنثال ۵۳۴).
۷۷ - الذين والوفاء (سير النبلاء ۱۳/۴۲۰، معجم ۷۱، وفيه
الدين).

***
حرف الذال
۷۸ - الذكر (ابن خير ۲۸۲، سير النبلاء ۱۳/۴۴۲، التحبير
للسمعاني، ۱/۴۴۲، الوفيات للسلامي ۲/۳۸، ۱۳/۲، كشف ۲/۱۴۱۹،
هديه ۵/۴۴۲، الرسالة ۵۰، معجم ۷۲، تسمية ما ورد به الخطيب رقم
۱۸۲.
۷۹ - ذكر الموت (الفهرست ۲۶۲، ابن خير ۲۸۲، وهو في سبعة
أجزاء، رسالة ۵۰).
80 - ذكر الموت والقبور (الفهرست 262، معجم 72، ولهه والذى
قبله كتاب واحد).

81 - ذم الأم (الحفل السندسية للسراج 1/266-1، قال محققه الدكتور
الهيئة: أورده المصادر عنوان "قصر الأم". قلت: سأأتي قريبًا وله
كتاب آخر).

82 - ذم البخل (سير البلاهة 13/2004، معجم 74).

83 - ذم البغي (سير البلاهة 13/2004، معجم 75، تسمية ما ورد به
الخطيب رقم 194، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق رقم 50 ورقة 31 -
32).

84 - ذم الحمد (سير البلاهة 13/2004، كشف 1/877، هدية
5/442، رسالة 50، معجم 76، ومنه نسخة في الظاهرة، مجموع 46
ورقة 1 - 50).

85 - ذم الدنيا (الفهرست 262، سير البلاهة 13/2004، تسمية ما ورد
به الخطيب رقم 195، طبقات الشافعية للسبيكي 6/370، هدية 5/442،
رسالة 50، دائرة المعارف 1/199 رقم 12، بروكلمنى ذيل 1/248، معجم
77، ومنه نسخة بدمشق (انظر حبيب الزيات ص 302، رقم 47، وأخرى في
المكتبة العمومية ص 29، رقم 44).

86 - ذم الزبي (سير البلاهة 13/2004، معجم 78).
87 - ذم الرياء (سير البلاهة 13/2004، معجم 78).
88 - ذم الشهوات (سير البلاهة 13/2004، معجم 84).
99 - ذم الضحك (سير البلاهة 13/2004، معجم 84).

90 - ذم الغضب (ابن خير 283، تسمية ما ورد به الخطيب رقم
219، كشف 1/877، هدية 5/442، رسالة 50).

91 - ذم الغيبة (سير البلاهة 13/2004، كشف 1/877، هدية
842/5، رسالة 50، معجم 28).
92 - ذم الفحش (الفهرست 222، ابن خير، هدية 5/442)
تسمية ما ورد به الخطيب رقم 186 وفيه (الحلم وذم الفحش والبذاء).
93 - ذم الفقر (سير النبلاء، 402/1312، معجم 85).
94 - ذم العسكر (سير النبلاء، 202/1312، فهرست ابن خير، هدية 5/442)
تسميما ما ورد به الخطيب رقم 199 دائرة المعارف الإسلامية، هدية 5/442، وقلمان دبل 1/247، رقم 4، وقلمان نسخة في الظاهرة مجموع 60 (ورقة 3-14) وأخرى باستانبول رقم 507، وفي مكتبة الدراسات العليا أداد
بغداد (من تم تك من كتاب ذم العسكر، رقم 2/114/9).
95 - ذم الملاهي (الفهرست 222، تسمية ما ورد به الخطيب رقم
197، كشف الصلاصة للسياطي ص 6، كشف 1/428، هدية 5/442،
الرسالة 50، دائرة المعارف الإسلامية، هدية 5/442، رقم 13، وقلمان دبل
1/247، رقم 4، وقلمان نسخة في الظاهرة مجموع 59، وقلمان نسخة
(ورقة 152-169) وهي ناقصة من الوسط، وقلمان أخرى في لها لـ
كاملة 1/247 وقلمان أخرى في برلين 364 وقلمان أخري نشرها
روبرسون في لندن سنة 1938، وقد قام أخي بتحقيقه وطبع بدار
العاصمة بالقاهرة).

***
حرف الراء
96 - الزجاج (معجم 95).
97 - الرخصة في السماع (سير النبلاء 12/1312، معجم 402/1312، معجم 58).
98 - الرضا عن الله والصرح على قضائه (سير النبلاء 12/1312، وقلمان الزجاج، وقلمان دبل 1/247، رقم 4، معجم 59 وقلمان رضا عن
الله، وقلمان نسخة في الظاهرة بعنوان الرضا عن الله بقضائه، مجموع
26 وقلمان 2-16 وقلمان أخرى في معهد المخطوطات بنفس العنوان
الذي ذكروا أولاً رقم 372، مصنورة عن نسخة لا يلي باستانبول
362/3/3).
99 - الرُغَيْبِ (الفهرست ٢٦٢، هديّة ٥/٤٤٢).

١٠٠ - الرقائق (معجم ٩٢).

١٠١ - الرقة (سير النبلاء ١٣/١٣٠٢، دائرة المعارف ١٩٣، رقم ١٥)

ويهي: «الرقا و البكاء» معجم ٩١، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق مجموع

١٣٢ (ق ١١٨ - ١٣٦).

١٠٢ - الرملي (سير النبلاء ١٣/١٣٠٢، الرسالة ٤٨).

١٠٣ - الرهائن (سير النبلاء ١٣/١٣٠٢، معجم ٩٣).

١٠٤ - الرهبان (سير النبلاء ١٣/١٣٠٢، معجم ٩٤، وقد طبع المنتقى

منه بتحقيق صلاح الدين المنجد بعنوان «المنتقى من كتاب الرهبان» ونشر

في مجلة الدراسات الشرقية للإباء الدومينيكان بالقاهرة، المجلد ٣ سنة

١٩٥٦ ص ٣٤٩ - ٣٥٨).

***

حرف الزاي

١٠٥ - الزهد (سير النبلاء ١٣/١٣٠٢، الرسالة ٤٠، ومنه نسخة في

معهد المخطوطات بعنوان «الزهد في الدنيا»، رقم ١٨٧، ص ٩٠، كتب سنة

٨٤٢ بخط نسخ، مصدرة عن نسخة أحمد الثالث باستانبول رقم ٥٩١،

١٢٦ ورقة، وفي نسخة هذه النسخة إلى ابن أبي الدنيا خطأ كبير، والصحيح

أنه «كتاب الزهد» للحافظ مساعد بن السري).

١٠٦ - زهد مالك بن دينار (الفهرست ٢٦٢، هديّة ٥/٤٤٢).

١٠٧ - الزُفَير (سير النبلاء ١٣/١٣٠٢، معجم ٩٨).

***

حرف السين

١٠٨ - السحاب (ابن خير ٢٨٢، وفيه السحاب والرعد والبرق).
１٠٩ - السخاء (سیر النبلاء12/2014).

١١٠ - سدرا المنتهى (الفهرست ٢٢٢، هدیة ٥/٤٤٢).

١١١ - السنة (سیر النبلاء12/2014، معجم102).

١١٢ - سواءد الشیب (معجم101).

***

حرف الشیم

١١٣ - شجرة طویب (الفهرست ٢٢٢، هدیة ٥/٤٤٢).

١١٤ - شرف الفقر (سیر النبلاء12/2014، معجم104).

١١۵ - الشکر (ذکرتا جمع المصادر، وهمه نسخة في الظاهرة رقم3٤٦، وتورع عثمانیا1٢٠٨/١ وعما صورة في معهد المخطوطات رقم1٤٢، وقد طبع مرتاً، وأفضل هذه الطبعات طبعة المكتب الإسلامي بالکویت، بتحقيق الأستاذ بدر البدر، سنة1٤٠٠ هـ).

١١٦ - الشیب والتعبر (سیر النبلاء12/2014 وفيه "الشیب" كشف

٢/1٤٣١، هدیة ٥/٤٤٢).

***

حرف الصاد

١١٧ - الصبر (سیر النبلاء12/2014، رسالة ٥، بروكلمان ذیل

٢٤٧/١ - ٢٤٨ رقم ١٤، معجم7، وهمه نسخة في الظاهرة بدمشق ناقصة من آخرها رقم7٥٧ (ق١٤٢ - ٥٧)، وأخرى في لا له لي باساتينبول

٢٣٦٤/٢، وعنها صورة في معهد المخطوطات رقم٣٨٠ تصوف).

١١٨ - الصدقة (سیر النبلاء12/2014 معجم108).

١٨
119 - صدقة الفطر (الفهرست 262، سير النبلاء 13/4، هدية 442/5، معجم 109).

120 - صفة الجنة (سير النبلاء 13/4، رسالة 50، معجم 110، ومنه نسخة في مكتبة الدراسات العليا بأدباء بغداد رقم 920 في ثلاثين ورقية وفاء في نسبيته، صفة الجنة وما أعد الله لأهلها من التصميم).

121 - صفة الوضاء (الفهرست 262، هدية 5/442).
122 - صفة الميزان (الفهرست 262، هدية 5/442).
123 - صفة النار (سير أعلام النبلاء 13/4، ورسالة 50، ومعجم 50، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق، مجموع 1372 (ق.م 140-154).
124 - صفة النبي (سير النبلاء 13/4، معجم 114).
125 - الصمت، (دار الكتب المصرية، حديث المكتبة الظاهرة 31 مجم).
126 - الصلاة على النبي (سير النبلاء 13/4، معجم 403/4، معجم 116).

***

حرف الطاء

127 - الطبقات (سير النبلاء 13/4، معجم 117).
128 - طرح الخلفاء (بروكلمان ذيل 1/48، رقم 43).
129 - الطواقين (الفهرست 262، سير النبلاء 13/4، هدية 442/5، رسالة 50).

***

حرف العين

130 - عاشوراء (سير النبلاء 13/4، 403/1).
131 - العباد (سير النبلاء 13/4، 403/19).
132 - العزاء (سير الابلاة 13/03/403، الرسالة 47).
133 - العزاء (سير الابلاة 13/03/403، معجم 141، وهمه نسخة في لا
له لي باستانيويل 2/7364، 40 - 22 ق)، حجم كبير، بعنوان «العزلة
والانفراد»، وعنه صورة في معهد المخطوطات، رقم 287 تصوف، كتب سنة
1336 هـ.
134 - عطاء السائل (سير الابلاة 13/03/403).
135 - العظمة (دائرة المعارف الإسلامية 199/1 رقم 4، بروكلمان
ذيل/1 247، معجم 1، وهمه نسخة من جار الله باستانيويل 400، وأخرى
K. K. Orioent. في جامعة برنتسن، غازية رقم 114، وأخرى في فينا (انظر
Akademie Dicarab H d ss. der. Krafft
136 - العنفو (الفهرست 222، سير الابلاة 12/13/03/403، تسمية من ورد
به الخطيب رقم 219 وفيه «العنفو وذم الغضب»، هدية 5/442 معجم 142،
وهي «العنفو وذم الغضب»،
137 - العقل وفضله (سير الابلاة 13/03/403 وفيه «العقل»)، دائرة
المعارف 199/1 رقم 7، بروكلمان ذيل/1 247/1 رقم 12، وهمه نسخة في
لا له لي باستانيويل 2/3764، 3 (21 - 126) حجم كبير وبخط جميل، كتب
سنة 1336 هـ، وعلى سهاعات، وعنه صورة في معهد المخطوطات رقم
297 تصوف ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق، مجموع 15، وقد طبع بتحقيق
محمد زاهد الكورثي، مكتبة نشر الثقافة الأولى سنة 1946، 22 صفحة.
أخرجه عن نسخة الظاهرة المذكورة.
138 - العقوبات (ابن خير 288، تسمية ما ورد به الخطيب رقم
سیر الابلاة 13/03/403، 400، كشف الصلالة للسياطي ص 1، الرسالة 50، معجم
126، وهمه نسخة في الظاهرة بدمشق رقم 577/5/43 2/8723، و).
139 - عقوبة الأنياء (سير الابلاة 13/03/403، معجم 127).
140 - الوليم (سير الابلاة 13/03/403، معجم 129).
141 - العمر والشباب (سير النبلاء 13/3/2004، معجم 188، وفيه
«العمر والشيب والشباب»، ومنه نسخة في بروكلمان، مجموعة يهودا، رقم
3522 عنوان "كتاب العمر" بخط محمد بن شاكر الكتفي).

142 - العواب (ابن خير 282).

143 - العوذ (سير النبلاء 13/3/403، معجم 131).

144 - العياشي (سير النبلاء 13/3/403، معجم 132، ومنه نسخة في
مكتبة الدراسات العليا بأداب بغداد رقم 1142/4، مجموع من (ص 33
- 157).

145 - العيدين (سير النبلاء 13/3/2003، معجم 132، ومنه نسخة في
دار الكتب المصرية رقم 781 مجموع، وعنها صورة في معهد المخطوطات
تصوف 315).

***

حرف الفين

146 - الغيبة والنمية (بروكلمان ذيل 1/348/1 رقم (35)،
ومنه نسخة في المكتبة الأحمدية بجامع أحمد باشا الجزائر بعكا، في
ورقات ضمن مجموعة كتب سنة 583، وعنها صورة في دار الكتب المصرية
781 مجموع) وقد قمت بتحقيقه وطبع بمؤسسة الكتب الثقافية بيروت.

***

حرف الفاء

147 - الفتنون (سير النبلاء 13/3/403، معجم 136).

148 - الفتوى (سير النبلاء 13/3/403، معجم 135).

149 - الفرج بعد الشدة (ابن خير 282، سير النبلاء 13/3/403،
نسبة ما ورد به الخطيب رقم 222، كشف 2/1352 - 1353، هدية
5/442، الرسالة 53، دائرة المعارف الإسلامية 1/199، رقم 1
21
بروكلمان ذيل 1/247، رقم 1، معجم 137، منه نسخة في الظهرية عثمان
في مجموع 20 ورقة (137 - 156) وقد طُبع مكرارًا، أحدها في القاهرة سنة
1920 م. وقد اختصره السيوفي، ومما وصفه الأرج في الأرجف، منها نسخة في
المكتبة الوطنية بتونس رقم 11329 ضمن مجموع رقم 56) وقد قُمت
بتقديمه وطبع بمؤسسة الكتب الثقافية بيروت.

150 - فضائل عشر ذي الحجة (سير النبلاء 13/403، وفيه: 
فصل العشر، دار المعارف 199/199، رقم 6، بروكلمان ذيل 1/247، رقم 5,
معجم 140، ومنه نسخة في برين 102112 - دار الكتب، فهرس 7/6 و1032
و330، وآخري في ليدن رقم 1742).

151 - فضائل علي (سير النبلاء 13/403، معجم 141).

152 - فضائل القرآن (سير النبلاء 13/403، معجم 144).

153 - فصل الأخوان (الرسالة 50).

154 - فضل رمضان (سير النبلاء 13/403، الفهرست 266، كشف
2/1279، هدية 5/442، بروكلمان ذيل 1/247، رقم 21، معجم 142،
ومنه نسخة في لا لي باستاناول 1/3664).

155 - فضل العباس (سير النبلاء 13/403، معجم 139).

156 - فضل لا إله إلا الله (سير النبلاء 13/403، معجم 143).

157 - فعل المنكر (الفهرست 266، هدية 5/442).

158 - فقه النبي ﷺ (الفهرست 262، هدية 5/442).

159 - الفوائد (سير النبلاء 13/403، معجم 147).

***

حرف الكاف

160 - القبور (سير النبلاء 13/403، ابن خير 283، وذكر أنه أربعة
أجزاء كشف 2/448، معجم 148).

161 - القراءة (الفهرست 262، هدية 5/442).

22


164 - قصر الأمل (ابن خير 2482 في جزء، سير النبلاء 13/4/3/3، تسمية ما ورد به الخطيب رقم 233 الحلول السنوية للسراج 1/226، دائرة المعارف الإسلامية 1/199، رقم 8، بروكلمان ذيل 1/248، رقم 28، وتمه نسخة في الظاهرية في 3 أجزاء، مجموع 50 (1-50 ق) وفي المكتبة نسختان أخريتان، وأخرى كوريللي 384 وسماه "قصر العمل" وهو خطأ انظر المعجم 151).


166 - القناعة (سير النبلاء 13/4/3، ابن خير 283 وفيه "القناعة والتعبير عن المسالفة والرضى بالقسم في الزرق", طبقات الحنابلة لابن أبي عبيدة 193/1، تسمية ما ورد به الخطيب رقم 244، فتح الباري 1/19، كشف 2/1451، هدية 5/442، ردالة 50، بروكلمان ذيل 1/248، رقم 30، ومنه نسخة في الظاهرية بدمشق تتضمن الجزء الأول، مجموع 90.

167 - القيامة (معجم 154).

***
حرف الكاف

32
169 - كلام الليالي والأيام لبني آدم (بروكلمان ذيل 1 248/1 رقم 25)
ومنه نسخة في لا لي 2/1874 و11 بالعنوان المذكر، وعنده صورة في معهد المخطوطة 124 تصوف.

***

حرف الميم

170 - المتمنين، (سير أعلام النبلاء 13/1948، برولمان ذيل 2488 
رقم 19، معجم 157، ومنه نسخة في لا لي 2/1874 1267/7 (111 
133 ق) حجم كبير، كتب سنة 673، وعنده صورة في معهد المخطوطة، 
رقم 14 تصوف).

171 - المتمنين (الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص 358، علم التاريخ 
لروزنال ص 582، وله والذي سببه كتاب واحد، انظر تعليق محقق (علم 
التاريخ) ص 582).

172 - مجابي الدعوة (سير النبلاء 13/1403، ابن خير 282، تسمية 
ما ورد به الخطيب رقم 229، كشف 2/1457، هدي 442/5، ومنه نسخة في 
الظاهرة بدمشق، كتب سنة 590 ه (11 - 21 ق) وأخرى بدار الكتب 
المصرية، حديث 1651 (190 - 929) ق)، وأخرى في كوبيل 1684/5 
(93 - 1494) ق) كتب في القرن التاسع الهجري بخط سب باب حجر، وعندها صورة في المعهد رقم 44 تصوف). وقام أخي بتحقيقه وضع بدار الكتب 
العلمية بيروت.

173 - المجوس (سير النبلاء 13/1403، معجم 159).

174 - محاسبة النفس ( موجود في جميع المصادر التي ذكرناها، 
وبروكلمان ذيل 1/2488 رقم 27، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق، القطعة 
الأولى منه رقم 578 (43 - 47 ق)، وأخرى في دار الكتب المصرية 
2148 حديث 199 بعنوان 'محاسبة النفس والإشراف عليها'، وهو كذلك تسمية ما 
ورد به الخطيب، لكنها تصحبت إلى 'الирования' انظر رقم 230 وأخرى في 
24
مكتبة ولي الدين جار الله كتب سنة 221 ه وعليها سماعات كثيرة، وعندها صورة في معهد المخطوطات رقم 499 تصفوف.

175 - المحتضرين (سير النبلاء 13/1/1043) التحبير للسعفاني 223/2، تسمية ما ورد به الخطيب رقم 231 معجم 161، ومنه نسخة في الظاهرة، حديث 143 1-73 ق.

176 - مداراة الناس (ابن خير 13/1/1043) وفيه «المداراة» طبقات الحنابلة 193/1، معجم 162، ومنه نسخة في لا لي باستنبول 3664/6 110-111 ق، حجم كبير، كتب سنة 133 ه بخط نفيس، وعليها سماعات، وعندها صورة في معهد المخطوطات 416 تصفوف.

177 - المرء والكافرات. (في جميع المصادر المذكورة) ومنه نسخة في الظاهرة في جزأين، مجموع 266/151-192 ق، وأخرى في مجموع 98، وفي مكتبة لا لي باستنبول 3364/3-108 ق، حجم كبير، كتب سنة 133 ه بخط نفيس، وعندها صورة في معهد المخطوطات 416 تصفوف.

178 - المروعة (سير النبلاء 13/1/1043، معجم 162).

179 - مصائد الشيطان (كتف 2/104، هدية 5/1، معجم).

180 - المصاحف (الجلوني - كشف الخفا 1/90).

181 - المطر والعد والبرق والريح (سير النبلاء 13/1/1043، وفيه المطر، تسمية ما ورد به الخطيب رقم 212، رسالة 50، معجم 166، بروكلمان ذي 1/248 رم 27، ومنه نسخة في مكتبة رامبور، فهرس 1/261، وأخرى في كوريلا رقم 288 58-71 ق).

182 - معاريض الكلام (سير النبلاء 13/1/1043، وفيه «تعرض الكلام» معجم 167).

183 - المعيشة (سير النبلاء 13/1/1043، معجم 168).

20
184 - المغازي (سير النبلاء 13/12/433، معجم 169).
185 - مقتل ابن جبير (سير النبلاء 13/12/403، معجم 174، فيه
ومقتل سعيد بن جبير).
186 - مقتل الحسين (سير النبلاء 13/12/403، معجم 170).
187 - مقتل ابن الزبير (سير النبلاء 13/12/403، معجم 177).
188 - مقتل طلحة (سير النبلاء 13/12/403، معجم 174).
189 - مقتل عثمان (سير النبلاء 13/12/403، معجم 176).
190 - مقتل علي (سير النبلاء 13/12/403، معجم 177، معجم
المؤلفين للكحالة 131/131، ومنه نسخة عتيقة في المكتبة الظاهرة بدمشق
مجمع 95).
191 - مقتل عمر (معجم 177).
192 - مكافأة الشيطان (سير النبلاء 13/12/403، الفهرست
267، كشف 2/1811، هدية 5/443، رسالة 50 وسماه « مكايد الشيطان لأهل
الإيمان », معجم 179).
193 - مكارم الأخلاق ( موجود في جميع المصادر التي ذكرناها، انظر
بروكلمان ذيل 1/471 رقم 2، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم 781
مجامع (81 ق)، وأخرى في المدرسة الأحمدية ببكا، وعندها صورة في معهد
المخطوطات رقم 1058 تصف، وأخرى في المتحف البريطاني 1050،
ونسخة أخرى في برلين 538 و546 و5/2، وأخرى في كوبنهاجن 3628، وقد
طبع قام ببشر جيمز برامي، النشريات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمان
رقم 25، الأولى بيروت سنة 1973 م). وقد قام أخني بتحقيق وطبع بدار
الكتب العلمية بيروت.
194 - المماليك (سير النبلاء 13/12/403، معجم 180).
195 - من عاش بعد الموت (سير النبلاء 13/12/403، تسمية ما ورد به
الخطيب رقم 133، كشف 2/1824 وفيه 5 من عاش بعد الموت الأربعة،
هدية 5/443، رسالة 50، دائرة المعارف 1/199، رقم 5، بروكلمان ذيل
1/ 247 رقم 7، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية 781 مجمع (105).
وأخرى في الأحمدية بحلب ومجلة المجمع العلمي بدمشق 1/577،
وأخرى في ميونخ انظر دائرة المعارف 1/199).

196 - المناسك (سير النبلاء 3/403، معجم 181).
197 - مناقب بني العباس (هديّة 5/442، معجم 182).
198 - المنامات (سير النبلاء 13/403/4، ظبقات الحنانبة 1/193،
وفي "المنام"، تسمية ما ورد به الخطيب رقم 34، كشف 2/1464، هدية 5/542، رسالة 50، معجم 183، ومنه نسخة في مكتبة المدرسة الأحمدية ببعها كتب سنة 583 هـ، وعندها صورة في معهد المخطوطات رقم 244.
تصوّف وأخرى في دار الكتب المصرية 781 مجمع 47.

199 - المتنان (بروكلمان ذليل 1/2488 رقم 37).
200 - المتنام (سير النبلاء 13/403/3، معجم 185).
201 - الملاهي (ابن خير 428).
202 - مواقف الخلفاء (ابن خير 428، اثْحاف السادة المتقين
للزبيدي 7/587 و88، وقال: وقد جمع منها -أي مواقف الخلفاء- حافظ الدنَّيا أبو بكر بن أبي الدنيا، في كتاب مستقل، سماء "مواقع الخلفاء".
بروكلمان ذليل 1/2488 رقم 44، معجم 186).

203 - الموت (سير النبلاء 13/403، هديّة 5/442، كشف
2/1465، معجم 187، اثْحاف 10/278).
204 - الموقف (الفهرست 262، هديّة 5/442).

***
حرف النون

205 - التوادر (الفهرست 262، سير النبلاء 13/403، هديّة
5/442، معجم 189).
206 - النوازع (سير النبلاء 13/1943، معجم 190 وفيهِ النوازع والرعاية).
207 - النية (رسالة 64).

***

حرف الهاء

208 - الهداية العربان (بروكلمان ذيل 1/248، رقم 34).
209 - الهدايا (سير النبلاء 13/1943، معجم 191).

210 - الهم والحزن (الفهرست 272، سير النبلاء 13/1943، معجم 191).

ما ورد به الخطب رقم 237، هدية 5/442، بروكلمان ذيل 1/248، رقم 17، ومنه نسخة في الظاهرة بدمشق مجموع 76، وأخرى في المدرسة الأحمديّة بعكا، كتب سنة 583 هـ، وعندها صورة في دار الكتب المصرية رقم 781 مجمّع 276، وأخرى في معهد المخطوطات رقم 430.

211 - الهوايت (ابن خير 282 في جزءيِ الاعلان بالتوبيخ للسهاوي ص 377، الحلّي السدنسيّة لِأبي السراج 3/272، كشف 7/504، هديّة 5/442، وسام هوايت الجن، دائرة المعارف الإسلامية 1/199/1200، رقم 19، بروكلمان ذيل 1/248، رقم 17، ومنه نسخة في دار الكتب المصرية 248/1).

***

حرف الواو

212 - الواو (ابن خير 282، تسمية ما ورد به الخطب رقم 238، وفيهِ الواو والتوثيق بالعمل)، سير النبلاء 13/1943، هديّة 5/442، بروكلمان ذيل 1/248، رقم 20، وفيهِ الواو والتوثيق بالعمل، ومنه نسخة في لا له لي باستاينبول 8/3664.

28
(134 - 141 ق) حجم كبير كتب سنة 233، وعليها سماعات، وعندها صورة في معهد المخطوطات 332 تصوف.

213 - الورع (ابن خير) في جزء، سير النبلاء 13/1943، معجم 195، ومنه نسخة في الاظاهرية، مجموع 122 (158 - 176 ق).

214 - الوصايا (سير النبلاء 13/1944، معجم 196).

215 - الوصل والفصل (بروكلمان ذيل 1/248 رقم 10).

216 - الوقف والابتداء (سير النبلاء 13/1944، معجم 197).

***

حرف الياء

217 - اليقين ( موجود في جميع المصادر التي ذكرناها، وانظر بروكلمان ذيل 1/248 رقم 8، ومنه نسخة في الاظاهرية بدمشق، مجموع 272 (66 - 198 ق) كتبت سنة 427 هـ، ونسخة أخرى: مجموع 272، ومجموع 50، وأخرى في خارجي لي 9/2337 (142 - 148 ق) وعندها صورة في معهد المخطوطات رقم 435 تصوف، ونسخة أخرى في دار الكتب في معهد المخطوطات رقم 435 تصوف، ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية رقم 4187 حديث، خطه قدام، كتبها حسن الإربي عن خط ابن الشهبة، وبآخرها سماعات (2 ق)، وأخرى في كويري رقم 388، وأخرى في شهيد علي رقم 362، كتب سنة 585 هـ وأخرى في مكتبة عرف حكمت بالمدينة رقم 92 حديث، وعندها صورة في جامعة الرياض).

29
الكتاب ومنهج التحقيق

هذا الكتاب هو من مخطوطات مكتبة الدراسات العليا بكلية الآداب بجامعة بغداد، ضمن مجموع، برقم 1142/7 يبدأ من صفحة 252 حتى 282.

كتبت النسخة بخط مشرق وواضح، وكتبت في سنة 1038 هـ كما هو مثبت في آخر المجموع. وما هو جدير بالذكر أن هذه النسخة كثيرة الأخطاء والأغلاط، حيث أنها نقلت من أصل صغير كما قال الناشر.

منهج التحقيق:

1- نسخت النسخة ثم قابلتها على الأصل.
2- قمت بضبط النص وتخليصه من الأخطاء الشائعة بين ذوي الكتاب.
3- رقمت نصوص الكتاب ترقيماً مسلسلًأ.
4- ترجمت لرجال السنده كلما أمكن هذا، ومن ثم أجد له ترجمة أشرت إليه في الباشم.
5- خرجت أحاديث وأثار الكتاب على ما أتيح لي من مصادر الحديث والآثار، ونقلت أقوال العلماء فيه.
6- قدمت للكتاب بمقدمة ضافية عن المؤلف، ووضعت بعض الفهرس المساعدة والتي يستعين بها الباحث في العثور على ضالته.

30
وَاللَّهِ أَدْعُوُنَّكَ أَن يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًاً لِوَجَهِهِ، وَأَن يَشْهَدَ عَلَيْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَنْفَعَ الأُمَّةَ الْإِسْلاَمِيَّةَ فِي كَأَفَةٍ أَنْحَاءِ الدُّنْيَا، وَيِجْزِي الْمُؤَلِّفِ عَنَا وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ خِيرَ الْجُزَاءِ، وَأَخْرَجَ دُعَوَّانَا أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

مَصْطَفَى عَبْدُ الْقَادِرِ عَطَا
الأَهْرَامَ فِي: لِيَلَةِ الْعَاَشِرَ مِنِّ الْمُحْرَمِ سَنَةٌ 1409 هـ
صورة الورقة الأولى من

٣٢
لا يمكنني قراءة النص العربي من الصورة.
بسم الله الرحمن الرحيم

1- باب
ذكر المحتاجين في الله عز وجل وفضل منزلتهم عند الله عز وجل

[حدثنا أبو بكر الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا قال:
حدثنا سعيد بن سليمان(7) عن إسماعيل بن زكريا(5) عن ليث بن أبي سليم(3) عن عمرو بن مرض(4) عن معاوية بن سويد بن مقر(6) عن البراء بن عازب:

حدثنا عباس الله قال: حديثنا إسحاق بن إسماعيل(4) قال: حدثنا جرير(6) عن ليث بن أبي سليم(3) عن عمرو بن مرض(4) عن معاوية بن سويد بن مقر(6) عن البراء بن عازب قال:

كنت جالساً عند النبي ﷺ فقال: "أتدرون أي عرى الإسلام؟" فقال: "أتدرون أي عرى الإيمان؟" قال: "إنا الصلاة حسن(8) وما هي بها".

فذكرنا شرائع الإسلام. فلما رأهم لا يصبرون، قال:
"أتدرون أي عرى الإسلام أن تجب في الله، وتبغض في الله عز وجل؟"

[حدثنا أبو بكر الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا.
أخبره الإمام أحمد في المسند 286/4 في مسند البراء عن إسماعيل، عن ليث به،
وفيهم: "أوست، بدلة من أوثق.
وأخبره ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، برقم 110 عن ابن فضيل، عن ليث به.

مختصراً.

30]
وأخرجه الطيالسي في مسنده رقم 378.
والطبري في الأوسط، وفيه عقيل الجعدي: منكر الحديث كما في مجمع الزوائد.
وذلك الطبري في الكبير بـ1371، قالت الهشمي في مجمع الزوائد
7/267، ورواه الطبري بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكر بن
معروف وثقة أحمد وغيره، وفيه ضعيف.
وأخرجه الحاکم في المستدرك 2/180 وصححه، وتابعه الذهبي فرد.
وأورد الغزالي في الاحياء 2/159، وقال: ورواه أحمد من حديث الراية بن
عازب، وفيه ليث ابن أبي سليم: مختلف فيه، والخراتجي في مكارم الأخلاق.
من حديث ابن مسعود بسند ضعيف.
وقال الآلباني في الروض النضير 2/51: إن الحديث بمجموع طرفة يرتفع إلى
derجة الحسن على الأقل، وأوردته في الأحاديث الصحيحة رقم 1728.
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، برقم 13 بسند فيه ليث ابن أبي سليم مختلف.
فيه.
وأخرجه ابن قدامه في كتاب المحتاجين في الله، برقم 5 عن محمد، عن حمد
عن أحمد، عن عبد الله بن جعفر، عن يونس بن حبيب، عن أبو داود، عن جرير به.
وانتظر الحديث وشهدته في: (مجمع الزوائد للهشمي) 89، وتحاف السادة
المنتين للزبيدي 6/172، 178، والسنن الكبرى للبيهقي 123/10، والجامع الكبير
2/267. وصحح الجامع الصغير رقم 253.

(1) سعيد بن سليمان الفضبي، أبو عثمان الواسطي. المعروف بسدوده البازار. سكن بغداد وحدث بها
عن الليث بن سعد، وزهير بن معاوية، وهبة بن خالد وغيرهم. وروى عنه يحيى بن معين,
والوليد بن شجاع، وأبو همام، وإبراهيم الحربي وغيرهم.
ذكره أبو حاتم فقال: ثقة مأمون، ولمه أوثق من عفان. وقال ابن حجر في التصريح: ثقة حافظ من
كبر المفسرين، مات سنة 225 هـ، وله مئات سنة.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب) 498/1، وتاريخ بغداد 6/84، وتذيل التهذيب 39.

(2) إسماعيل بن زكريا الخلقائي. الكوفي.
قال الذهبي: صدوق شيعي. لقب شقوقا.
سكن بغداد، وحدث عن حضين بن عبد الرحمن وطبهة.
وعن محمد بن الصباح البصلي، وليون، وعدة.
وروى عباس بن ابن معين: ثقة. وروى الليث بن عبدة، عن ابن معين: ضعيف.
قال هماً: سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف.
وذكرت العقيلي وابن عدي في كتابهما.
مات سنة أربع وسبعين ومائة ببغداد. انظر في ميزان الاعتدال 238/1 229/1، تقريب التهذيب 1
79، تهذيب التهذيب 1/247.
(3) الليث بن أبي سليم. الكوفي الليثي أحد العلماء.
قال أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدث عنه الناس.
وذكرت حيبي والناساني: ضعيف.
وقال ابن معين أيضاً: لا يأس به.
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره.
وقال الدارقطني: كان صاحب سنة، إنما أثكروا عليه الجمع بين عطاء وطاشوس ومجاهد حسب.
وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم.
وقال ابن شوشيب، عن ليث، قال: أدركت الشيعة الأولى بالكوفة. وما يفضلون على أبي بكر وعمر
أحداً.
قال الذهبي: حدث عنه شعبة، وأبو علية، وأبو معاوية، والناس.
وقال عفادة بن أحمد: حدثنا أبي، قال: ما رأيت حيبي بن سعيد أسوا رأياً في أحد منه في ليل،
ومحمد بن إسحاق، وهما لم يستطيع أحد أن يراجعه فيهم.
وقال ابن معين: ليث أضعف من عطاء ابن السائب.
وقال مؤلف بن الفضل: سألت عيسى بن يونس عن ليث بن أبي سليم، فقال: قد رآيته، وكان قد
اختلط.
قيل: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة.
(4) عمرو بن مرة الجمل. الإمام الحكمة، أبو عبد الله الكوفي الضرير.
روى عن ابن أبي أوقى، مرة الطيب، وخلق.
وقال ابن المديني: له نحو مائتي حديث.
ووثقة ابن معين وغيره.
وقال أبو حاتم: ثقة نزاع الإجابة.
وقال شعبة: ما رأيت من لا يدلي سوى عمرو بن مرة، وابن عون.
وقال مسعود: لم يكن بالكوفة أفضل من عمرو بن مرة.
وعن مفيدة بن مقسم، قال: لم يزل في الناس بقية، حتى دخل عمرو بن مرة في الإجابة، فاتهموا
فيه.
مات سنة عشرة ومائة.
انظر في ميزان الاعتدال 288/3، تقريب التهذيب 2/78، تمهيد التهذيب 8/1032، participates in the middle of the 20th century، معاوية بن سويد بن مقرن المزني، أبو سويد الكوفي، ثقة من الطبقة الثالثة، لم يصب من زعم أن له صحية. أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/59 وتقييم التهذيب 1/10) 208/10)

(1) إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، يعرف بالبصيم. سمع جبرين بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، ووكيقاً، وسفيان بن عبيد وغيرهم. وروى عنه أحمد بن الوليد الكرابيسي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وغيرهم.


انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 2734/9، والتقريب 1/950، والتهذيب 1/222).

(2) جبرين بن عبد الحميد الفصي. عالم أهل الري. صدوق يحتج به في الكتب.

قال أحمد بن حنبل: لم يكن بالذكري في الحديث، اختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول، حتى قدم عليه بهز فرعه.

وقال أبو حاتم: صدق، تغير قبل موته وحجبه أولاده.

قال الذهبي: حدث عن عبد الملك بن عمر، ومصور، وطیقهما.

وعنه أحمد، وابن راهويه، وابن معين، ويوسف بن موسى، وخلق.

وقال ابن عمار: كان حجة، وكانت كتب صحاحاً.

وقال أحمد: جرير أفل سقطاً من شريك.

وقال أبو حاتم: جرير يحتج به.

وقال يوسف بن موسى: مات جرير سنة ثمان وثمانين وثمانية.

انظر في ميزان الاعتدال 796/3، تقريب التهذيب 1/177، تجهيز التهذيب 2/475.

(8) في الأصل: "حسن، وما أثبتنا من كتب الأصول.

38
حديث: قال الله تبارك وتعالى: المتصابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلتي.

أخبره الإمام أحمد في المسند 4/128/1 بهذا اللفظ، وفي 5/233 مختصراً.
وأخبره الحاكم في المستدرك 4/170 مع اختلاف في الألفاظ، وقال: هذا
١٨٣٣٧
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأخبره الشهري في مألهه ٢/٤٤، ١٤٩.
وأوردته البخاري في مجموع الزواري ٢٧٩، وزعده لأحمد والطبراني وقال:
١٨٣٣٨
١٨٣٣٩
وإسنادهما جيد.
وأوردته الغزالي في الإحياء ٢/١٥٩، وزعده لسلمان من حديث أبي هريرة.
وأوردته النابلسي في الاحفاظ ٦/١٧٥، وقال: ورواه أحمد، وابن أبي الدنيا في
كتاب »الأصول«، والطبراني في الكبيرة، أبو نعيم في الجليلة، حديث
العرفان.
وأوردته الندري في الترغيب والترهيب ٣١/٤ عن العريب، وزعده لأحمد وقال:
١٨٣٤٠
١٨٣٤١
١٨٣٤٢
وأخبره ابن قتادة في كتاب»المتصابين في الله« برقم ٣٤ مطولاً عن أبي إدريس
الخلواني عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

١٨٣٤٣
(١) الريحان بن خارجة المروزي - كما في الترميم - الخراساني - كما في تاريخ بغداد - سمع الليث بن
سعد، وعقوم المقي، والحارج بن مليح البهاري، وإسماعيل بن عباس، وروى عنه أحمد بن
حبيل، إبراهيم الحربي، وموسى بن هارون، وغيرهم.
١٨٣٤٤
١٨٣٤٥
١٨٣٤٦
١٨٣٤٧
١٨٣٤٨
١٨٣٤٩
١٨٣٤٠
١٨٣٤١
١٨٣٤٢
١٨٣٤٣
(٢) إسماعيل بن عباس، أبو عائشة العلمي الحمصي، عالم أهل الشام. مات ولم يخلق مثله.
١٨٣٤٥
١٨٣٤٦
١٨٣٤٧
١٨٣٤٨
١٨٣٤٩
ولد سنة ست ومائة. وطلب العلم فأخذ عن شرحبيل بن مسلم، ومحمد بن زيد الألباني، وبحير بن
سعد، وخلق.
وعن سفيان الثوري، وابن إسحاق، وهما من شريعةه، وسعيد بن منصور، وعود، والحسن بن
عرفة، وخلق.
وقال داود بن عمر والضيبي: ما رأت مع إسحاق بن عياش كتابًا فقط. فقال له أحمد: فحكم كان
يحفظ؟ قال: شيء كثير.
وقال النسوي: تكلم قوم في إسحاق، وهو ثقة عدل. أعلم الناس بحديث الشام أكثرما تكلموا فيه
قالوا: يقرب عن ثقات الحجاجين.
وقال الهيشم بن خارجة: سمعت يزيد بن هارون يقول: ما رأت احفظ من إسحاق بن عياش، ما
أدرى ما الثوري.
وقال عباس بن يحيى: ثقة.
وروي ابن أبي خليفة، عن ابن معين: ليس به بأصل في أهل الشام.
وقال دحيم: هو في الشامين غابة، وخلق عن المدنيين.
وقال البحاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر.
وقال أبو حاتم: ليس، ما أعلم أحداً كف عنه إلا أبو إسحاق الفزاري.
وقال السناسي: ضعيف.
وقال ابن حبان: كثير النطاقة في حديثه. فخرج عن حد الاحتجاج به.
وقال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالشام بعد الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أحفظ من إسحاق بن
عياش.
وقال أبو داود: سمعت ابن معين يقول: إسحاق بن عياش ثقة.
وقال ابن خزيمة: لا يحتج به.
وقال يزيد بن عبد ربه وجماعته: مات سنة إحدى وثمانين ومائة.
افظر في: ميزان الاعتدال 1/240 - 244، تهذيب التهذيب 3/271.
صفوان بن عمرو السكسي، أبو عمرو، ثقة من الطبقة الخامسة. مات سنة 125 هـ أو بعدها.
أخيره له الخمسة، والبخاري في الأدب المفرد.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 1/368، والتهذيب 4/428.
(4) عبد الرحمن بن ميسرة الحضري، عن المقدام بن معد الكرب، وعنه حريز بن عثمان.
قال ابن القطان: مجهول الحال، لا يعرف ما روى عنه إلا حريز بن عثمان.
قال العراقي في ذيل الميزان: ليس كذلك بل روى عنه أيضاً أبو ثور بن يزيد، وصفوان بن عمرو،
ووفقه الجملي، وابن حبان.
انظر ترجمته في: الجغراف والعدل 2/285، وذيل الميزان 2/354، وميزان الاعتدال
1/209، والتهذيب 6/284، وترتيب الثقاف للجملي 7/37 (خط).
حديث: "المعتبرون بجلال الله عز وجل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظلمه".

أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/228 عن معاذ بن جبل.
أخرجه ابن حنبل في صحيحه بيرم 576 (الإنساني بترتيب صحيح ابن حبان) عن معاذ من حديث طويل، وهو في موارد الظمان بيرم 227.
أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد 4 من طريق المصنف من اختلاف في اللفظ.

وأوردته الهلالي في مجمع الزوائد 718/10، قال: "رواية الترمذي طرفاً من حديث معاذ وحده، ورواه عبدالله بن أحمد، والطبراني باختصار، ورجال عبدالله والطبراني وثقوا، ورواه أحمد باختصار ورجال رجال الصحيح.

وأوردته منذر في 6 الترغيب والترهيب 108/4، والزبيدي في الاحتفاظ.


وكنز العمال 2/2479، 2487.

(1) علي بن الجعد، أبو الحسن الجوهري، الحافظ الثبت، آخر أصحاب شعبة. وابن أبي ذنب، وطائفية. تفرد بهم. وآخر أصحابه وأكثرهم رواية عنه أبو القاسم البغوي.

سمع منه مسلم جملة لكن لم يخرجه في صحيحه شيئاً مع أنه من أكبر شيخ له. وذلك لأن فيه بدعة.

وقال الجوزجاني: يظهر بغير بدعة.

وقال مسلم: ثقة لكنه جهمي وأما أحمد بن حنبل فما سمعه وله عدل الله من الأخذ عنه.

وقال ابن عدي: لم أر في رواياته حديثاً من هذا حديث عنه ثقة.

وروعي عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثبت من أشياء التذكير، هاشم بن القاسم.


(2) عبد الحليم بن بهرام. صاحب شهر بن حوشب.
قال النبي: وثقه يحيى بن معيين، وأبو داود الطالبي.
وقال أبو حاتم: أحاديثه عن شهر صحاح. وقال أيضاً: لا يحج به.
وقال أحمد: أحاديثه عن شهر مقاربة.
وقال محمد بن المشيئ: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن يحدثان عن عبد الحميد بن بيرام شيئاً.
قوط.
وقال أبو حاتم أيضاً: هو في شهم مثل الليل في سعيد المقرئ.
انظر في: "ميزان الاعتدال" 539، تقييم التهذيب 1/4 197/5، تهذيب التهذيب 1/4 199/1.

(3) شهر بن حوشب الأشعري.
روي عن أم سلمة، وأبي هريرة، وجماعة.
وعن عائشة، وداؤد بن أبي هند، وعبد الحميد بن بيرام، وجماعة.
قال أحمد: روي عن أسامة بن زيد أحاديث حساناً.
روى أبو بن خديجة، وعثمان بن صالح، عن ابن معيين: ثقة.
وقال أبو حاتم: ليس هو بدون أبي الزبير، ولا يحج به.
وقال أبو زرعة: لا يأس به.
روى النضر بن شميل، عن ابن عون، قال: إن شهراً تركوه.
وقال النسائي، وابن عدي: ليس بالقوي.
وقال الفلاسي: كان يحب بن سعيد لا يحدث عن شهر، وكان عبد الرحمن يحدث عنه.
وقال علي بن حفص المدائني: سألت شعبة عن عبد الحميد بن بيرام فقال: صدوق، إلا أنه
يحدث عن شهر.
وقال أحمد بن حنبل: عبد الحميد حدثه مقارب من حديث شهر، وكان يحفظها.
وقال ابن عدي: شهر ممن لا يحج به ولا ينذبن بحديثه.
قال الليثي: قد ذهب إلى الاحتفال به جماعة.
وقال حرب الكرماني، عن أحمد: ما حسن حديثه، ووثقه، وهو حمصي.
روى حنبل عن أحمد: ليس به بأس.
وقال النسائي: شهم وان تكلم فيه ابن عون، فهو ثقة.
وقال صالح جزرة: لم يوقف منه على الكذب.
وقال يحيى بن كيك: مات سنة إحدى عشرة ومائة. وقال الواقي بالابن سعد: سنة ثنتي عشرة ومائة.
انظر في: "ميزان الاعتدال" 283/2، تجريب التهذيب 1/455، تهذيب التهذيب 1/4 377.

(4) عبيد الله بن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي ﷺ، وسمع من كبار الصحابة مات سنة 108 هـ.
قال سعيد بن عبد الحكيم: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، آخر له السنة.
انظر ترجمته في: "تقرير التهذيب" 5/371، تهذيب التهذيب 5/199.
[4] حدثنا زهير بن حرب (4)، حدثنا يونس بن محمد (5)، عن
قُلِّب ابن سليمان (6)، عن عبدالرحمن (7)، عن سعيد بن يسار (8)،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"يقول الله تبارك وتعالى: أين المحتاجون بجلالي؟ اليوم أظلمهم يفاضلي
يوم لا نظير إلاّ يوحي." 4

أظلمهم... 4

وأخبره البهقي في السنن الكبرى 1/1533/10، عن أبي هريرة، وعِيَاز لِمِسْلِمَ.
وأبو عاصم في تاريخه 2/275 (تهذيب).
وأخبره أحمد في المصنف 2/277.
وأخبره الدارمي في سنة 2/31/2.
ومالك في الموت 2/952.
وعبدالله ابن المبارك في كتاب "الزهد" 4/247.
وأخبره ابن قدامة في كتاب "المحتاجين في الله" برقم 51 عن أبي هريرة.
وأورده الزهادي في الإباحات 1/175، وعِيَاز العراقي في الإباحات لِمِسْلِمَ من حديث
أبي هريرة.

(1) زهير بن حرب بن شداد، أبو خليفة السخائي. كان جده اسمه أنتعل، فرع وجعل شداد. سكن
بغداد وحدث بها عن سفيان بن عيينة، وهشيم بن بشير، وإسماعيل بن علية، وجرير بن عبيد
الحميد، وغيرهم. وروى عنه أحمد، ويعقوب بن شيبة، والبخاري، ومسلم، وغيرهم.
كان أبو خليفة ثقة شبيهاً حافظاً متقناً. روى عنه مسلم في صحيحه أكثر من ألف حديث.
مات سنة 234 هـ وهو ابن 74 سنة.

(2) يونس بن محمد بن مسلم، أبو محمد المؤدب.
سمع حمد بن سلمة، وحmad بن زيد، وشيبان النحوي، وليث بن سعد، ولفح بن سليمان،...
قال ابن معين: ثقة. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي قال: يونس ابن محمد المؤدب:

ثقة ثقة.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 14/2 376/11. تحقير التهذيب 142/9). 444/4.

(3) فلحي بن سليمان المدني. أحد العلماء الكبار.

روى عن نافع والزهري وعدة: احتجاجه في الصححين.

وقد قال ابن معين، أبو حاتم، والسالمي: ليس بالقوي.

والله أبو حاتم: سمعت معاوية بن صالح، سمعت يحيى بن معين يقول: فلحي بن سليمان ليس بثقة.

ولا إنه. ثم قال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل على محمد بن فلحي.

وروي عن ثعلبة بن سعيد، عن يحيى: ضعيف، ما أقوله من أبي أوبس.

وروي عن عباس، عن يحيى: لا يحتج به.

وروي معاوية بن صالح، عن يحيى: فلحي ضعيف.

وقال الساجي: يهم وإن كان من أهل الصدق.

قال الذهبي: قد استشهد أبو عبد الله البخاري فلحيًا في غيرما حديث.

وقال أبو داود: لا يحتج به.

وقال الدارازقي: يختلفون فيه. ولا بأس به.

مات سنة ثمان وستين ومائة.


(4) عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، أبو طروحة المدني.

قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة من الطبقة الخمسة. مات سنة 134 هـ، ويقال بعد ذلك.

أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: (تقيق التهذيب 1/149. تحقير التهذيب 4/103، 104).

(5) معمر بن يسار، أبو الحجاج، المدني. اختفى في ولائه لمن هو. وقيل: سعيد بن مريجنا، ولا

يصح. ثقة متقن، من الطبقة الثالثة. مات سنة 117 هـ. وقيل قبلها سنة. أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: (تقيق التهذيب 1/103، 104. تحقير التهذيب 4/103، 104).

44
[5] حدثنا عبد الرحمن بن صالح (1)، حدثنا ابن فضيل (2)، عن أبيه (3)، عن عمارة بن القطعاء (4)، عن أبي زُرعة (5)، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ:
إن من عباد الله لعباداً يَغْلِبُهم الأنباء والشهداء.

قيل: من هم علمنا نحنهم؟
قال: هم قوم تحابوا بروح الله غير أموال ولا أنساب، ووجههم نور، وهم على منابر من نور، لا يخفون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلي: «لا إلَهِ إِلَّا أُولَى الْأُوْلِيَاءِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْفَرُونَ» (7).

[6] الحديث: إن من عباد الله لعباداً يَغْلِبُهم الأنباء والشهداء...

أخرجه النسائي في سننه 278.
واخرجه أبو داود في سننه برقم 527، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.
وهناك بن السدي في الزهده 48 ب (خط).
وأخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 5012، 5013.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه 5008 (مورد الظلمان).
وأخرجه ابن قدامة في كتاب المحتسبين في الله 455، عن عمر بن الخطاب مرفوعاً.
وأوردته المنذر في الترغيب والترهيب 4402، 21، 21.
والمنظري الهندى في كنز العمال 5500، 24701، 24702.
والسيوفي في الدر المنثور 310.
وإبن كثير في تفسيره 4214.
ورشته في تفسيره 357.
والزبيدي في إحكاف السنة المتستين 175.

(1) عبد الرحمن بن صالح الأزدي، أبو محمد الكوفي.
(2) روى عن شريك، وجماعة، وعن عباس الدوري، والبغوي.
(3) قال عباس: حدثنا وكان شيعياً.
(4) وقال ابن ميمون: ثقة.
(5) وقال أبو داود: ألف كتاباً في مهالف الصحابة، رجل سوء.
(6)
وقال ابن عدي: احترق بالتشبع.
وقال أبو أحمد الحاكم: خولف في بعض حديثه.
مات سنة خمس وثلاثين ومائتين.

(2) محمد بن فضيل بن غزوان.
كوفي صدوق مشهور. يكنى أيضاً عبد الرحمن الفضي مولاهم.
روى عن أبيه، وصحب، وبيان ابن بشر، وعاصم الأحول.
وعنته أحمد، وأبن راهوية، وخلق. وكان صاحب حديث ومعرفة.
قال الذهب: وثقه ابن معين.
وقال أحمد: حسن الحديث، شيعي.
وقال أبو داود: كان شيعياً محترفاً.
وقال ابن سعد: بعضهم لا يحجج به.
وقال النسائي: لا يرأس به.
مات سنة خمس وثمانين ومائتين ولم يقصيف.
انظر في هميان الزيدية/4، 9-10، تقريب التهذيب/ج، تهذيب التهذيب.

(3) فضيل بن غزوان ابن جبريل الفضي مولاهم، أبو الفضل الكوفي. ثقة، من كبار السابعة. مات سنة الأربعين ومائتين. أخرج له السنة.
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب/2، 111، تهذيب التهذيب/8، 297.

(4) عمارة بن القعقاع بن شبيب القعي، الكوفي: ثقة أرسل عن ابن مسعود، من الطبقة السادسة.
أخرج له السنة.
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب/7، 51، تهذيب التهذيب/4، 23.

(5) أبو زرعة بن عمرو بن جربيل الجمل الكوفي، قيل: اسمه هزم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل:
عبد الرحمن، وقيل: جربيل.
ثقة، من الطبقة الثالثة، أخرج له السنة.
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب/2، 474، تهذيب التهذيب/1، 99.

(6) في الأصل: دفن منابر من نور.

(7) سورة يونس، الآية: 12، 46.
حدثنا علي بن الجند، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن خوشب، حدثني عبد الرحمن بن غنم (1)، عن أبي مالك الأشعرى، أن رسول الله ﷺ أقبل على الناس بوجه فقال:

"يا أيها الناس اسمعوا وأعلموا أن الله عز وجل عباداً ليسوا بآباء ولا شهداء، يغطين النبيون والشهداء على مجالسهم وقوبهم من الله.

فقال أعرابي: يا رسول الله اعتعم لناناً جَمَلْهُ لنا؟
فتبسم رسول الله ﷺ لقول الأعرابي، قال: هم ناس [من أبناء ﴿الناس﴿}] السابق، ونزاوع القبائل. لم تصل بينهم أركام متناقية، تحابوا في الله عز وجل وتصافوا، يضع الله عز وجل منهم منور ليجلسهم عليها، فيجعل وجههم نوراً وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولىهم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون."
7 [ حدثنا أبو خُثَيْمَة، حدثنا عبد الله بن جعفر(1)، عن أبي المُلَجح(2).

(1) عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي.

أحد العلماء المفتي. روى عن أبي المليح، وعبد الله بن عمرو.
وعنهم الدارمي، أبو حاتم، وخلق.
قال الذبيبي: وثقت ابن معي، وابن حاتم.
وقال النسائي: ليس به قيل أن يغير.
وقال هلال بن العلاء: عمي سنة ست عشرة وثمانين، وتبين غير سنة ثماني عشرة، ومات سنة عشرين.
وقال ابن حبان: اختلط سنة ثماني عشرة، ولم يكن احتراما احتراماً فاحشاً. تفرد عنه قريش بن جحش.

انظر في تفسير القرآن الكريم.

(2) أبو المليح: الحسن بن عمر الفزاري مولاه أم، وقيل: أبو عمر الرقي، ثقة من الطبقة النافعة.

سنة 181 هـ وقد جاز التميم، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

انظر ترجمته في: (التقريب 1/190، والتهذيب 5/174-175).

(3) حبيب بن أبي مرزوق الرقي، ثقة فاضل، من الطبقة السابعة، مات سنة 136 أو 138 هـ.

انظر ترجمته في: (التقريب 1/190، والتهذيب 5/174).

(4) عطاء بن أبي رباح.

سيد التابعين علماً وعملًا. وإتقانًا في زمانه بعكة.

48
روى عن عائشة، وأبي هريرة، والكبري. وكان حجة إماماً كبير الشأن.

والأخذ عنه أبو حنيفة وقال: ما رأيت منه.

قال يحيى القطان: مرسلات مجاهر أحب إليها من مرسلات عطاء بكثير. كان عطاء يأخذ من كل ضرب.

وقال أحمد: ليس في المرسل أضعف من مرسل الحسن وعطاء. كانا يأخذان عن كل واحد.

وروى محمد بن عبد الرحمان، عن علي بن المديني، قال: كان عطاءاً يأخذ، وقد تركه ابن جريج، وقيس بن سعد.

قال الذبيحي: لم يكن ترك الإصطلاح بي على أنهما بطل الكتاب عنه ولا فعله ثبت رضي.

انظر في ميزان الاعتدال 2/102، تقريب التدريب 22/22، تدريب التدريب 2/199-203.


انظر ترجمته في: (التقريب 2/473، والتدريب 12/1230).

49
[8] حدثنا علي بن الجعد، حدثنا عبد الحميد بن يهراهم، عن شهر بن حوشب، عن أبي طيب (1)، عن عمرو بن عبّاس (2)، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن الله عز وجل يقول: وجبت محبتى للذين يتحابون من أجلى وحقت محبتى للذين يتصادقون من أجلى.»


وابن حبان في صحيحه 2510 (مورد الفظان).


والبيهقي في السنن الكبرى 10/333.

وعبد الرزاق في مسنده 199.

وابن عساكر في تاريخه 7/208.

وأبو إسحاق الزهدي في الاحتف 5/445، 6/175.

وأبو إسحاق الزهدي في مجمع الزوائد 10/179.

(1) عبدالله بن مسلم السلمي، أبو طبابة.

روى عن ابن بريدة صاحب الحديث.

قال أبو حاتم: لا يحتج به. وكان قاضو مرو. روى عنه عن ينجر وأبو تميلة وجامعة.

انظر في ميزان الاقدال 7/340، تقريب التهذيب 1/200، تهذيب التهذيب 2/430.

(2) عمرو بن عبّاس، ابن عامر بن خالد السلمي، أبو نجيح، صحابي مشهور، أسلم قديماً، وهاجر بعد أحد، ثم نزل الشام. أخرج له مسلم والأربع.

انظر ترجمه في: تقريب التهذيب 1/274، وتلخيص التهذيب 2/299. 
[9] حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن أبي المُلْيَح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مُسلم الخُوارِني، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله ﷺ يروى عن ربه تبارك وتعالى قال:

"حقّت محبتي على المُتحابين، هم في ظل العرش يوم القيامة لا ظل إلا ظلي".

[9] حدث: "حقّت محبتي على المُتحابين، هم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي".

أخرجه الإمام أحمد في المسند 229/2, 232, 239.
والحاكم في المستدرك 4/169 وصححه.
وابن عساكر في تاريخه 3/208/2.
وأبو نعيم في الحلية 3/131, 5/133.
وأورد المناصد في الترغيب والترهيب 4/19.
وأخرج البهقي في السن الكبیر 233/1.
وأورد الزينب في الإتحاف 5/245, 7/175, 159.
والغزالي في الإحياء 2/7.
والهندي في كنز المعال 247/10.
والهيشمي في مجمع الزوائد 278/10.

(1) في الأصل: "يوم القيامة لا ظل إلا ظلي".
وهما أثبتاه من الإتحاف وغيره.
ء المحتاجون في الله عز وجل على عمود من ياقوت أحمر، في رأس العمد مئة ألف غرفة، فتبقى لأهل الجنة، كما تمضي الشمس لأهل الدنيا، مكتوب في جيهم: هؤلاء المحتاجون في الله.

[10] حديث: والمحتاجون في الله عز وجل على عمود من ياقوت أحمر في رأس العمد مئة ألف...

أخرججه ابن أبي شيبة في مصنفه 145/146. وابن عدي في الكامل 147/4.

اورده البهنسي في مجمع الزوار 278/278، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم يعرفهم.

والغزالي في=in 160/2.

والزبيدي في الإتحاف 178/178. وابن حجر في المطالب العالية 2734، 2735.

1. داود بن سليمان بن حفص العسكري، أبو سهل الدفائق.

مولى أبي هاشم، لقبه: بنان. صدوق من الطبقة العاشرة.

روى عن أبي معاوية الضرير، وحسن بن علي الجملي، وعثمان بن عبيد الله بن هشام، ومحمد بن أبي خداج.

ومحمد بن الصباح الدوايلي وغيرهم. وعثمان النسائي، وابن ماجه، وابن أبي داود، وعلي بن سعيد العسكري، والخزاعي، ومحمد بن العباس الآخر وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم: كنت عنه مع أبي وهو صدوق، وقال الخطيب: كان ثقة.

انظر ترجمته في: (التقريب 1/323، والتهذيب 3/186).

2. خلف بن خليفة الأشجعي الكوفي المعمم.

روى عن محارب بن دثار وغيره. وعثة بن قتيبة، وسعيد بن منصور، وابن عرفة.

قال ابن عيينة وأحمد: ما رأى عمرو ابن حريث، كان شب عليه.

وقال ابن معين وابن حاتم: صدوق.

وقال ابن سعد: تيغت قبل أن يموت واختلط.

مات سنة إحدى وثمانين وثانية.

انظر في "ميزان الاعتدال" 159/160، تقريب التهذيب 1/247، تهذيب التهذيب 3/150.

402
(3) حميد بن عمر. وقال: ابن علي. وقال: ابن عبيد. وقيل: ابن عطاء الأعرج.
روى عن عبد الله بن الحارث، متروك. وروى عنه خلف بن خليفة.
قال أحمد: ضعيف.
وقال أبو زرعة: واه.
قال الدارقطني: متروك.
وقال ابن حبان: يروى عن ابن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة.
قال النسائي: ليس بالقوي.
انظر في "ميزان الاعتاد" 614/165، تقريب التهذيب 1/204، تهذيب التهذيب 3/453.

(4) عبد الله بن الحارث الزبيدي النجراوي، الكوفي المعروف بالمكتِب.
ثقة، من الطبقة الثالثة. أخرج له الخمسة، والبخاري في الأدب المفرد.
انظر ترجمته في: "تقريب 1/204، والتهذيب 5/182، والميزان 2/455 تمييزاً".

53
وحدثني المشرّف بن أبى داود (3)، عن حنثنا إسحاق بن أبي حمره (4) بن أسعد بن أبي جعفر (5)، عن
موسى بن وردنان (6)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:
"إنّما في الجنة عموداً من ذهب، عليه مداد من زبرجد، تضيء لاهل
الجنة، كما تضيء الكوكب الجري في جو السماء.
قلنا: يا رسول الله لمن هذا؟
قال: للمتحابين في الله عز وجل.

أخره ابن عدي في الكامل 1/200/1، والمختصر 5/309.
أخره ابن عساكر في تاريخه 5/211.
وأخره ابن المبارك في الزهد 5/211.
وأخره الهيثمي في مجمع الزوائد 1/278.
وعزاه للعزيز وقال: وفيه محمد بن
أبي حميد وهو ضعيف.
وأخره ابن حجر في المطالب العالية 2/468، 2/737.
والمنذر في الترغيب والترهيب 2/27.
أخره البزري في مشاكل المصابيح 2/50/2.
وأخره عساكر في تاريخه 5/310.
وأخره الباز في مجمع الزوائد 1/278.
وأخره الهيثمي في كنز العمال 2/466، 2/505، 2/506، 2/477، 2/555، 2/505، 2/477.

(1) يعقوب بن إبراهيم العبدي الدورقي، أبو يوسف العبدي.
(2) رأى الليث بن سعد، وسمع إسحاق بن سعد الزهري، وعبد العزيز الدراوري، وابن عبيبة وغيرهم.
(3) وروى عنه أخوه أحمد، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، والبخاري، والمسلم، والنسائي، وأبو داود،
وغيرهم.
(4) كان له حافظاً متقنًا، صحف المندوب.
(5) مشتهرين وخمسين وثمانين.
انظر ترجمه في: (تاريخ بغداد 14/2777، وتقريب التهذيب 2/277).
(6) وتهذيب التهذيب 2/277.
(7) إسحاق بن إبراهيم الحرماني، أبو إبراهيم.
سمع شهاب بن صوفان التميمي، وإسحاق بن أبي وعاص، وعمر بن ياساف وغيرهم. وروى عنه ابن
أبي الدنيا، وصالح جزيرة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن أبي إبراهيم الترجماني فقال: كان مع أبي أيوب، وليس به بأس.

وقال ابن ميعين: ليس به بأس.
وقال أبو داود: لا بأس به.
وقال السباني: ليس به بأس.

توفي أبو إبراهيم الترجماني سنة 336 هـ.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 2/44 وتقييم التهذيب 1/65، وتقييم التهذيب 1/71)

3) المشرف بن أبان، أبو ثابت الخطاب.

حدث عن سفيان بن عيينة، عمرو بن جرب الجلبي، ومحمد بن الحسن بن أبي زيد الهمداني، وغيرهم. وروى عنه ابن أبي الدنيا، وابن صاعد.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 13/244)

4) إسحاق بن عيسى بن بنت داوود بن أبي هندا.

رأى جده، وروى عن مالك، والثوري، ومالك بن مغول، وعبد الله بن عبد الرحمن الطليقي، وهشام بن إسماعيل وغيرهم. وعن الحسن بن الصباح، وقال: من خيار الرجال. وقية، وأبو كرب.

قال الخطيب: نزل مكة وجاور بها، وكان ثقة.
وقال ابن حيان في الثقاف: ربما أخطأ.
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطوء.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 2/44، وتقييم التهذيب 1/100، وتقييم التهذيب 1/245)

5) محمد بن أبي حميد المدني، هو حماد بن أبي حميد.
قال النخفي: ضعيفه. سمعه المقبري، وموسى بن وردان.

انظر في: درزت الاعتدال 3/536، تقييم التهذيب 2/106، تقييم التهذيب 9/132/1

6) موسى بن وردان.

روى عن أبي هريرة، وعبس بن عرفة، وأبي سعيد الخدري.

ومن الله بن سعد، وضمير ابن إسماعيل، وجماعه.

وكأن قال أهل مصر. يكتن أنا عمر وثقة أبو داود.

وقال أبو حامد: ليس به بأس.
وجاء تضعيفه عن أبي داود.
وقال ابن ميعين: ضعيف.
وقال الدارقطني: لا بأس به.

توفي سنة مئتين عشرة ومائة.

[12] حدثني أحمد بن سعد القرشى الزهري أبو إبراهيم (١٥) حديثنا
يحيى بن سليمان الجعفي (١) حدثني عمرو بن عثمان بن سعيد بن مسلم (٢) أن الأعشى (٣) حدثه عن عطية بن سعد (٤) عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال:

ف إن الله عز وجل عبادة على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة.

يغبطهم النبيون والشهداء، هم المتحابون في الله عز وجل.

[12] حديث: ف إن الله عز وجل عبادة على منابر من نور في ظل العرش....

أوردته الهندى في كنز العمال ٤٥٠و. والبيوصي في الجامع الكبير ٢٥٨/١.

وعزاه لابن أبي الدنيا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، عن أبي سعيد.

(١) أحمد بن سعد القرشى الزهري، أبو إبراهيم.

سمع علي بن الحمد الجوهري، وعلى بن بحى بن بري، ومحمد بن سلام الجمحي، وإسحاق بن موسى الأنصاري، وعبد بن إسحاق الطائر، ويحيى بن سليمان الجعفي وغيرهم.

وروى عنه: عبد الله بن محمد الغفوي، ابن صاعد، والمحاملي، ابن المنادي وغيرهم.

قال ابن صاعد: كان ثقة. وقال ابن المنادي: كان معروفاً بالخبر والصلاح والمفعول إلى أن مات.

(تاريخ بغداد ٤/١٨١).

وفي الأصل: وأحمد بن سعيد القرشي، خطأ.

(٢) يحيى بن سليمان الجعفي الكوفي.

روى عن عبد العزيز الدراوردي، وابن فضيل، وعنه البخاري، وجماعة.

وقال أبو حاتم: شيخ.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال ابن حبان: ربما أقرب.

انظر في ميزان الاعتدال ٤/١٨٢، تقريب التهذيب ٢٤٩/١، تهذيب التهذيب ٢٢٧/١١ ، ٢٣٧/١.

(٣) عمرو بن عثمان بن سعيد بن مسلم بن كثير بن دينار، القرشي مولاه، أبو حفص الحمصي.

صدوق، من الطبقة العاملة، مات سنة ٢٥٠ هـ. اخرج له أبو داود والنسائي، وابن ماجه.

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ٢٤/٢، وتهذيب التهذيب ٢٨/٨.

(٤) سليمان بن مهرا الخفائي الكوفي الأعشى، أبو محمد.

قال النسائي: أحد الأئمة الثقات. عداده في صغار التابعين، ما نقصوا عليه إلا التدليس.

وقال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: منصور أثبت أهل الكوفة. ففي حديث الأعشم اضطراب كثير.

قال الذهبي: وهو يدل، وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمنى قال حدثنا فلا كلام. ومنى قال دعو، تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كأبي إبراهيم، وابن أبي وائل، وأبي صالح السمان.

وقال ابن المدني: الأعشم كان كثير الوهب في أحاديث الضعفاء.

مات سنة ثمان وأربعين ومائة.


(5) عطية بن عبد العزيز الكوفي.

قال الذهبي: نابع شهير ضعيف.

روى عن ابن عباس، وأبي سعيد، وأبان عمر.

وعنه مسمر، وحجاج بن أرطاة، وطائفة، وابن الحسن.

وقال أبو حاتم، يكتب حديثه، ضعيف.

وقال سالم المرادي: كان عطية يشيع.

وقال ابن ميمين: صالح.

وقال أحمد: ضعيف الحديث. وكان هشيم يتكلم فيه.

وقال النسائي وجمعة: ضعيف.

حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عُرفة الجعلي، عن عبد الرحمن بن سائب، قال:

أخبرت أن على يمين الرحمن - وكنا يديه يمين - قوم على منابر من نور عليهم ثياب خضر يغشون أبصار الناظرين دونهم، ليسوا بأتيين ولا شهداء، قبل منهم؟

قال: قوم تحابوا بجلال الله حين غصي الله عز وجل.


أخرجه ابن المبارك في الزهد 522.

وأوردته الهيشمي في مجمع الزوائد 377/10 مرفوعاً، وقال: و رواه الطبراني

ورجاله وثقوا.

(1) إسماعيل بن أبي خالد الأحساء.

روى عن أبيه وأبيه جحيفة، وعبد الله بن أوفي، وعمرو بن حريث، وأبي كاهل، وهؤلاء صحابة.

و عن زيد بن وهب، محمد بن سعد، وأبي بكر بن عمارة بن روبة، وغيرهم. وعن عمه شعبة والسيفانات، وزائدة، وأبي المبارك والقطان وغيرهم.


انظر ترجمته في: التقرب 1/68، والتهذيب 1/291.

(2) عُرفة الجعلي.

روى عن عبد الكريم بن القعقاع.

قال أبو معين: لا شيء قال أبو حاتم: مجهول.

انظر في ميزان الاعتدال 3/188، وميزان 4/447.

(3) عبد الرحمن بن سائب.

و قال: ابن عبد الله بن سابط، وهو الصحيح، ويقال: ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي.

المكي. ثقة كثير الأرسلان، من الطبقة الثالثة. مات سنة 118 ه.

انظر ترجمته في: التقرب 1/440، والتهذيب 1/180.
حدثنا أبو كرب محمد بن العلاء الهمذاني (1)، وعبد الرحمن بن صالح - واللفظ عبد الرحمن - قال: حدثنا ابن فضيل، عن أبيه، قال:

لقيت أبا إسحاق بعدما ذهب بصره، فالزمني، فقلت: تعرفني؟ قال: نعم، والله إني لأعرفك، وإني لأحبك، ولولا الحياة لقلبك. تدري فِي مَنِ نزلت هَذِهِ الأَيَاَ؟

حدثني أبو الأخrous (2)، عن عبد الله قال: في المحتاجين في الله عز وجل: "لَو أنفقت ما في الأرض جَمِيعًا ما أَلفت بين قُلوبهم" (3).

أخره ابن جرير في تفسيره ٩٤١٤ /247. وابن المبارك في الزهد ١٢٤.

(1) أبو كرب: محمد بن العلاء الهمذاني الكوفي.
مشهور بكتبه، ثقة حافظ، من الطبقة العاشرة، مات سنة ٢٤٧ هـ، وله ٨٧ سنة.
أخره له السنة.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ٢/٢٠٧، وتهديب التهذيب ٩/٣٨٥).
سبق ذكره.

(2) عمرو بن عبد الله، أبو إسحاق، السبيعي.
قال الذهبي: من أئمة التابعين بالكوفة وأتباعهم، إلا أنه شاء ونسي ولم يخلط. وقد سمع منه سفيان بن عيينة وقد تغير قليلاً.
وقال أبو حاتم: ثقة، يشبه الزهري في الكثرة.
وروي جرير، عن منيرة، قال: ما أفقد حدث أهل الكوفة غير أبي إسحاق، والأعمش.
وقال الفسيوي: قال بعض أهل العلم: كان قد اختل، وإنما تركه مع ابن عيينة لاختلاطه.
انظر في ميزان الاعتدار ٣/٢٧٠، تقرير التهذيب ٢/٧٣، تهديب التهذيب ٨/٣٧، تهديب التهذيب ٨/٣٧.

(3) أبو الأخروس: عوف بن مالك بن نضلة الجموسي الكوفي.
مشهور بكتبه، ثقة، من الطبقة الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على العراق.
انظر ترجمته: (تقرير التهذيب ٢/٩٠، وتهديب التهذيب ٨/١٦٩).
(4) سورة الأنفال، الآية: ٦٣.
[10] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا حفص بن بُطَيل (1)، عن
زهراء (2) عن أبي إسحاق، وعن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال:
إن من الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب، ولا مال
أعطاه إياه، ولا محبة إلا الله عز وجل.

[16] الآثار: إن من الإيمان أن يحب الرجل الرجل ليس بينهما نسب قريب...
أوردته الهيثمي في مجمع الزوائد 90/1، وعزاء للطبراني في الكبير.

(1) حفص بن بُطَيل.
روى عن زائدة وجمعة. وعنه أبو كربيب، وأحمد بن بديل.
قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف.
قال ذو الفقار: هو من المستورين. ما ضعفهم أحد ولا هم بمجال.
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/556، تقريب التهذيب 1/180، تهذيب التهذيب 2/396 397.

(2) زهير بن معاوية، أبو خليفة الجمحي الكوفي الحافظ.
روى عن زياد بن علابة، وسماك، والطيفة.
وعنه القطان، وأبو مهدي، والفيضي، وخلق.
قال شبيب بن حرب: كان زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة.
وقال ابن عيينة: ما بالكوفة مثله.
وقال أحمد: زهير ثبت فيما روى عن المشايخ، وفي حديثه عن ابن إسحاق لين، سمع منه بأمره.
وقال أبو زرعة: ثقة، إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الإختلاف.
وقال النساوي: ثقة ثابت.
قال الدهمي: ابن روايته عن أبي إسحاق من قبل أبي إسحاق لا من قبله.
مات في رجب سنة ثلاث وسبعين ومائة.
16 [ حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو المُحيِّي، عن منصور، عن 
طَلَقَ بن حبيب، عن ابن مالك، رفعته، قال: 
كلاً من كَنَّ في وجد حِلاوة الإيمان، وحِلَالَتَهُ أن يكون الله 
والرسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله، ويُبغض في الله، وأن لو 
وقدت نار عظيمة لو وقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله.]

16 [ حدثنا: ثلاث من كَنَّ في وجد حِلاوة الإيمان، وحِلَالَتَهُ أن يكون الله 
أخرج البخاري في صحيحه 1/10، 12، 13، 25.
مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان 27.
والنسائي في سنة 8/94.
وأبو ماجه في سنة 8/1328.
والإمام أحمد في مسنده 3/174، 176، 220.
واحن حبان في صحيحه 285.
(مورد الظلمان).

وأبو قداده في ﺑﻦ المحتاجين في الله 1/20.
وعبد المرزاق في مصنفه 20/272.
وأبو نعيم في الحلية 1/27، 2/288.
وأبو دهشتي في المعجم 2/55.
والذينزعي في التزيب والتهذيب 4/14.
والرزيدي في الاحتفاء 5/547.

(1) بحبي بن يعلى، أبو المحيية النفسي، ثقة.
(2) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عبادة الكوفي.
(3) طلق بن حبيب المعلم.

قال الله تعالى: من صلحوا بالله، إلا أنه كَنَّ يرى الإجَاء، وقل ما روي.
وقال أبو زرعة: سمع عن ابن عباس، وهو ثقة مرجئ.
وقال أبو حاتم: صدوق بربر الإجاء.
وقد روي عن جابر، وجدن في مخالب.
وعلمه عمرو بن دينار، والمختار بن فلقل، ومجمع.

انظر في ميزان الاعتدال 4/410، تقرير التهديب 2/330، تهذيب التهديب 1/3.

61
[17] وله حدثنا أبو سلمة (1)، عن عبد الرجل بن يزيد بن جابر (2)
عن القاسم (3)، عن أبي أمانة، قال:
من أحب الله وأبغض الله وأعطي الله ومنع الله استكمال الإيمان.

(1) أبو سلمة. لم أجد.
(2) عبد الرجل بن يزيد بن جابر، أبو عتبة الأزدي الداراني الديشقي.
قال الذهبي: أحد العلماء الثقاف. لم أر أحدا ذكر به في البحث غير أبي عبد الله البخاري. فما ذكر
له شيئا يدل على ضمنه أصلا. بل قال: سمع مكحولا، وبسر بن عبد الله.
قال ابن عساكر: روى عن أبي الأشعث الصنعاني، وأبي كيبيش الساولي وخلق.
وعنه ابنه عبد الله، والوليد بن مسلم، وابن شايب، وحسين الجعفي.
قال ابن ميعين لين جابر ثقة.
قال أحمد: ليس به أثر.
قال أبو حاتم: صدوق.
وذكرنا لاحق بين يزيد ابن جابر ضعيف الحديث. حديث عن مكحول أحاديث من وأهل الكوفة.
وذكر الطيculo: روى الكوفيون حديث عن عبد الرجل بن يزيد بن نيم، عن ابن جابر، ووهما في
ذلك، فالحمل عليهم ولم يكن ابن نيم ثقة.
قال أبو مسهر: رأيت ابن جابر - ومات سنة أربع وخمسين ومائة.

انظر في "مزال الاعتلال" (599-600)، تقرير التهذيب 2/297، تهذيب التهذيب 2/297.

(2) محمد بن أبي بكر الصديق التيمي,

ثقة أحد الفقهاء بالمدينة. قال أبو بوب: ما رأيت أفضل منه من كبار الثلاثة. مات سنة 109 هـ على الصحح. أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: "تقرير التهذيب" 2/120، وتاريخ التهذيب 2/333.

63
حدثنا الهيثم بن خارجة، عن صدقة بن خالد القرشي(1)، عن
رجعة(2) قال: كنت مع أم الدرداء جلوساً، فقال لها هشام بن إسماعيل(3):
يا أم الدرداء... ما أوقن عملك في نفسك؟ قالت: الحب في الله.

[18] الآخرين: كنت مع أم الدرداء جلوساً فقال لها هشام...
آخره ابن عساكر في تاريخه 107 من تراجم النساء.

(1) صدقة بن خالد القرشي، وفي التهذيب والتميم: الأموي مولاه، أبو العباس الدمشقي، من
ال.bn. يلي 278 هـ أو بعدها.
قال ابن معين، ودحيماً، وابن نمير، والمحيتي، ومحمد بن سعد، وأبو زرعة، وأبو حاتم: نفثة.
ورد ابن نمير: وهو أوقن من صدقة بن عبد الله وصدقة بن يزيد. وقال الولد بن مسلم: صالح.

انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 4/141)، وتقريب التهذيب 366/1)

(2) رجعة امرأة من أهل الشام، مولاه معاوية بن أبي سفيان. قال ابن منده: مولاه أم البنين، روت عن أم
الدرداء، وعبد الله بن أبي زكريا، وسالم بن عبد الله بن عمر، زاد ابن منده: ونافع مولى ابن عمر،
وعمرو بن عبد العزيز، حديث عنها صدقة بن خالد القرشي، وكليب بن عيسى بن أبي حديب الحضني.

(3) هشام بن إسماعيل بن هشام ابن الوليد بن المغيرة المخزومي.
والي المدينة، كان من أعيانها، وكانت بتنهي زوجة الخليفة عبد الملك بن مروان. وولاه عبد الملك
على المدينة سنة 82 هـ.

انظر ترجمته في: (الكامل 4/183، والنجوم الزاهرة 1/204، وجمهرة الأئش 139، والأعلام
84/8)
[19] حدثنا محمد بن العباس بن محمد بن محمد (1)، ومحمد بن الحسين (2) وغيرهما، عن داود بن المُجَّرِّب (3)، حدثنا مبارك بن فضالة (4)، عن ثابت البناني (5)، قال:
إنا لواقف بجبل عرفات، فإذا شابان عليهما العباءة القطوفاني، نادي أحدهما صاحبه: يا حبيب، فأخبربه الآخر ليبك أيها الحبيب. قال: ترى في الذي تحابنا فيه، وتوادنا فيه يعذبن نجاً في القيادة؟ قال: فسمعنا منأديا، سمعته الأذان، ولم تره الأعين، يقول: لا ليس بفاعل.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 176/10.

(1) محمد بن العباس بن محمد بن محمد يحيى بن المبارك البشيدي البغدادي، العلامة شيخ العربية، كان رأسا في نقل النوازير و bèلام العرب. قال الخطيب: كان راوية للأخبار والأداب، مصدقاً في حديثه. انظر ترهجه في: (تاريخ بغداد 3/1313).
فاضله، وهو ثقة.
وقال أبو داود: ثقة شيء الضحيف.
توفي سنة ستة وثمانين.
انظر في ميزان الاعتدال 2/200، تقرير التهذيب 3/4، تهذيب التهذيب 2/199.
تهذيب الكامل 1/4390.
المبارك بن فضالة.

قال الذهبي: روي عن الحسن وغيره. وكان من علماء الحديث بالبصرة.
روى عنه وكيح، وعفان، وشيبة، وخلق. وكان يحب القطان بحسن الثناء عليه.
وقال يحيى بن معين: صالح.
وقال أبو داود: شديد التدليس. فإذا قال حديثا فهو ثبت.
وقال النسائي وغيره: ضعيف.
وقال المروزي، عن أحمد: ما روي عن الحسن فيتحج به.
وقال ابن مهين: قدري.
وقال أبو زراعة: يدنس كبرياً. فإذا قال حديثا فهو ثابت.
وقال أبو حمام: هو أحب إلي من الربيع بن صبح، وكان عفان يرفعه ويوثقه.
وقال ابن عدي: سهيل. حدث به أربعين يرجو أن تكون مستقرة.
ومن أهل أحمد بن مارك وأشعلت، فقال: ما أقربهما؟ كان المبارك يدنس.
وقال حجاج الأعرج، وخلق، وغيرهما: مات مبارك سنة أربع وستين ومائة.
وقال ابن معد: سنة خمس.
وقال أبو الحسن المدائني: سنة ست.

(5) ثابت بن أسلم الباني.

قال الذهبي: ثقة بلا مدافع، كبير الغدر. تناكر ابن عدي يذكره في الكامل.
وقال النسائي.
وقال ابن عدي: ما وقع في حديثه من النكرة فإنهما هو من الرادي عنه، لأنه روى عنه ضعفاء.
وروى غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني: أعد أهل زمانه، وما أدركنا أعد منه.
وقال أحمد بن حنبل: ثابت أثبت من قناعة. وكان يقص. وكان قناعة أذكى وكان محذفاً.
قال الذهبي: ثابت ثابت كاسمه، ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكرته.
وقال ابن عدي: مات سنة سبع وعشرين ومائة.
انظر في ميزان الاعتدال 1/3432، تقرير التهذيب 1/110، تهذيب التهذيب 2/2/4.
تهذيب الكامل 4/342-348.
حدثنا داود بن عمر بن زهير الصبي ()، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثي يحيى بن الحارث الذماري ()، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ:

ما أحب عبدا إلا أكرمه الله ﷺ.

[حدث 20] ما أحب عبدا إلا أكرمه الله ﷺ.
أخبر الإمام أحمد في المسند 5/259. وفيه: "ذهب، بدلاً من لفظ الجلالة ﷺ.
واردوه الهشمي في مجمع الزوائد 274/10/22.
والتلبيز في النسق 322.
والهجري في كنز العمالي 247/47.
والسيوطي في اللاليه المصنوعة 78/1/1.

(1) داود بن عمر بن زهير الصبي البغدادي.
روي عن نافع بن عمر الجهمي، وحماد بن زيد، وخلق.
وكانت صدوقاً صاحب حديث. روى عنه مسلم، وأبو ناجي، وبغواري، وخلق.
وقال البغواري: حدثنا داود بن عمر بن زهير الصبي المأمون.
ومثل هذه يحيى بن معين فقال: لا يأس به.
وقال عبد الحكيم بن منصور، عن ابن معين: ليس به يأس.
وقال الطهفي: ذكر ابن الجوزي فما زاد على أن قال: قال أحمد لا يحدث عنه، ليس بشيء.
وقال أبو زرعة وأبو حامان: منكر الحديث.
قال الطهفي: مات سنة ثمان وأربعين ومائتين.

انظر في "ميزان الاستدلال" 16/17، تقريب التهذيب 133/5، تهذيب التهذيب 193/5.

(2) يحيى بن الحارث الديماري، أبو عمر الشامي الفاري.
ثقة، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 145 هـ، وله 70 سنة. أخرج له الأربعة.
انظر ترمته في: "تقريب التهذيب" 244/3، وتذجيب التهذيب ب 193/11.
وفي الأصل: يحيى أبو الحارث الديماري، وهو خطأ.

٦٧
[21] حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون، حدثنا يزيد بن هارون(1)، عن العوام بن حوشب(2)، قال: لقيت قتادة قلت: 
أحب في الله؟ قال: إنما أحبيت ربك.

[21] الأثر: "أحب في الله؟ قال: إنما... "

لم أجد هذا الأثر فيما بين يدي من مصادر.

(1) شجاع بن الأشرس بن ميمون، أبو العباس.

سُمع الليث بن سعد، والمجاشون، وقيس بن البربع، وغيره. وروى عنه جعفر بن محمد بن كرزان، والخلي، والخراز، وابن أبي الدنيا.

قال ابن أبي حاتم: مثل أبو زرعة عنه فقال: ثقة. وقال ابن معين: ليس به باسن، ثقة.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 9/250).

(2) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاه، أبو خالد الواسطي، ثقة متفق عليه، من الطبقة الناسعة.

مات سنة 206 هـ، وله 90 سنة.

انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 272/266، وtedhizib التهذيب).

(3) العوام بن حوشب الشياني، أبو عيسى الواسطي، ثقة ثبت فاضل. من الطبقة السادسة. مات سنة 148 هـ. أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 289، وtedhizib التهذيب/163).

٤٨
[22] حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مjahada،
عن ابن عباس قال: أحبّ في الله وأبغض في الله، ووال في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وسيامه،
حتى يكون كذلك.

[22] الأثر: 5 أحب في الله وأبغض في الله ...
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/316، 6/731. وابن المبارك في الزهد 120.
وأوردته الهيثمي في مجمع الزوائد 1/90، مرفوعاً عن ابن عمر، وعزاء للطبراني في الكبير وقال: 5 فيه ليث بن أبي سليم، والأكثر على ضعفه.

(1) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مؤلفه المكي. ثقة إمام في التفسير والعلم، من الطبقة الثالثة، مات سنة 151 هـ، وقيل: بعده، وله 83 سنة. آخره له السنة.
انظر ترجمته في: تقويب التهذيب 2/249، وتهذيب التهذيب 10/440.
(2) في الأصل حب في الله خطأ، وما أثبته مناسب لسياق الكلام.
حدثنا عبد الله بن الوصَّاح الوفي (1) حدثنا يحيى بن يمان (2)،
عن خُليد بن دَعْلَجُ (3)، عن قتادة قال:
وجه المتحابين من نور.

***

لم أجد فيهما بين يدي من مصادر، وليبد معنا ما سبق من أحاديث.

(1) عبد الله بن الوصَّاح الكوفي، أبو محمد، المولى، مقبول من كبار الطبقة الحادية عشرة. مات سنة

250 هـ.

أنظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 2/459، وتلخيص التهذيب 1/38).

(2) يحيى بن يمان العجعلي الكوفي.

روى عن هشام بن عروة، ومنه يحيى خليفة.

وعنه ابنه داود، وأبو كريب، وعلي بن حرب، وخلق.

قال أحمد: ليس بحجة.

وقال ابن المديني: صدوق، فلئذ خلفه.

وعن وكيع قال: ما كان أحد من أصحابنا أحفظ للحديث من يحيى بن يمان، ثم نسي.

وقال ابن معين والنسائي: ليس بالقوي.

وقال البخاري: فيه نظر.

انظر في: (ميزان الاعتدال 2/316، تقرير التهذيب 2/365، تلخيص التهذيب 1/402).

3207

(3) خليد بن دَعْلَجُ، أبو حليس، وقيل: أبو عمر، بصري، نزل القدس.

روى عن الحسن وجماعة. وعنه النفيلي، وأبو ثييرة الحلبي، وجماعة.

وقال الليثي: ضعفه أحمد، ويحيى.

وقال النسائي: ليس بثقة.

وقال أبو حاتم: صالح ليس بالمثني.

وقال ابن عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره.

وقال ابن حيان: كان كبير الخطا.

وقد عهد الدارقطني في المروكين، ولم يخرج له أحد من السنة.

مات بنجران سنة ست وستين وثمانية.


409
باب الرغبة في الإخوان والبحث عليهم

[۲۴] حدثنا محمد بن عمارة الأسدي الكوفي (١)، حدثنا سهل بن عامر البجلي (٢)، حدثنا ميمون بن عمرو البصري (٣)، عن أبي الزبير المكي (٤)، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: قال رسول الله ﷺ: 

۲/۲

۱ المرء كثير بأخيه ﴿۲۴﴾

۲ أخرج الخطيب في تاريخه ٧/۵٧.

۳ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٣/٨٠ بلفظ: المرء كثير بأخيه ﴿۲۴﴾.

۴ والسيوطي في الدور المشتركة رقم ٣٦٨.

۵ وابن عراق في تنزه الشريعة ٢/٢٨٢.

۶ والفتي في تذكرة الموضوعات ٢٠٤.

۷ والهندي في كنز العمال ٣٧٨٣.

۸ والسيوطي في الجامع الكبير ٢٥/٢٣٥، وفي الصغير ٥٩٣٤.

۹ والشوكاني والقوائد ٢٦٠.

۱٠ والجليفي في كشف الخفا ٢٢٨٢.

۱١ والحرب في أسنى المطالب ١٥٧٥.

۱٢ والزركشي في الذكرة حديث ١٩ من باب الحكم والأداب.

۱٣ والسخاوي في المفاضلة الحسنة ١٠١٠.

۱٤ وابن الرياح في تمرير الطبق من الخبيث برقم ١٢٧٧.

(١) محمد بن عمارة الأسدي الكوفي، ذكر المزي في تهذيب الكمال ٣/١٢٩٦ (خط) في ترجمة.
مالك بن إسماعيل، فلينظر هناك.

(2) سهل بن عامر البجلي.

روي عن مالك بن مغول.

كذبه أبو حاتم.

وقال البخاري: منكر الحديث.

انظر في "ميزان الاعتدال" ۲/۲۲۹، لسان الميزان ۳/۱۱۹-۱۲۰.

(۳) ميمون بن عمرو البصري. لم أقف على تجربته.

(۴) محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي الحافظ. مولى حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد القرشي.

رواية عن عائشة وابن عباس في الكتب إلا البخاري. ورواه عنه ابن عمر في مسلم. ورواه عنه عبيد الله بن عمرو السهمي في كتاب ابن ماجه، وأكثر عن جابر وطائفة.

قال الذي: هو من أئمة العلم، اعتمد مسلم. وروى له البخاري متابعة وقد تكلم فيه شعبة لكونه استرجع في الميزان.

وسلت ابن المديني عنه محمد بن عثمان العثيسي، فقال: ثقة ثبت.

وأما أبو محمد بن حزم فإنه يروي من حدديث ما يقول فيه: وعن جابر ونحوه. لأنه عندهم مسن يدل، فإذا قال:سمعت، وأخبرناه أثبت به.

روى عنه أبو الحسن بن ميمون، وشعبه، والثوريان، والمتكلم، وخلق كثير.

وقال يعلى بن عطاء: حدثنا أبو الزبير وكان أكل الناس عقلاً واحتفظهم.

وكان أبو الزبير يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير، فقال أحمد بن حبل: يضعه بذلك.

وقال ابن معين والنسائي وغيرهما: ثقة.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بحجة به.

وقال ابن عدي: هو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء ف يكون الضعف من جهتهم.

مات سنة ثمانين وعشرين ومائة.

انظر في "ميزان الاعتدال" ۲/۲۲۹-۲۳۰، تقرير التهذيب ۲/۲۰۷، تهذيب التهذيب ۹/۴۴۵-۴۴۶.
حمدنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن محمد بن طلحة بن مصرف (1)، عن مسلم بن عطية (2)، عن الحسن (3)، قال: قال قمان لابنه:
"يا بني لا تعذر بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحب صلاحاً.

الأثر: يا بني لا تعد بعد تقوى الله من أن تتخذ صاحب صلاحاً.
اورده الزبيدي في الإتحاف 6/137 مع اختلاص في اللفظ، عن عمر بن الخطاب.

(1) محمد بن طلحة بن مصرف. روى عن أبيه، وجماعة.
قال الذهبي: صدوق مشهور، محتج به في الصحيحين.
وقال أبو زرعه: صدوق.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول: ثلاثة يتقن حديثهم: محمد بن طلحة بن مصرف، وأبواب ابن عتبة، وفليج بن سليمان.
وقال أحمد: لا يفاس له، إلا أنه لا يكاد يقول في شيء حديثاً.
وروى الكوسي، عن ابن معين: ضعيف.
قال الذهبي: روى عنه أحمد بن مهدي، وعبيد بن سلام، وجعفر بن المفس.
توفي سنة سبع وستين ومائة.
أنظر في إيزان الاعتدال 2/589 - 589، تقريب التهذيب 2/172، تهذيب التهذيب 9/238 - 239.

(2) مسلم بن عطفة الفقهاء.
قال الذهبي: روى عن عطاء. لن وقيل: إسمه سليم.
روى عنه بنو الخليل.
انظر في إيزان الاعتدال 4/105، لسانจำหนات 6/311 - 312.

(3) الحسن بن أبي الحسن البصري، واسمه أبي يسار الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه فاضل مشهور. وكان يرسل كثيراً ويدله، وهو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة 110 هـ، وقد قارب التسعين. أخرج له السيرة.
أنظر ترجمته في: (التقريب 1/165، والتهذيب 2/273، وطبقات ابن سعد 7/156، والجرح والتعديل 3/40، وتاريخ ابن معين 2/108/1)،
حديث: "ما أحدث رجل أخاه في الله عز وجل إلا بني الله بيتاً في الجنة".

(1) سويد بن سعيد، أبو محمد الهروي الحذاني الأتاري.

(2) بقية بن الويلد بن صائد، أبو يحmad الحميدي الكلاسيكي المتبع، الحميدي الحافظ. أحد الأعلام.

رواية الرسول عن إسماعيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الزبير، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله "ما أحدث رجل أخاه في الله عز وجل إلا بني الله بيتاً في الجنة".

أوردته الغزالي في الإحياء 108/1، وعزاء العباسي في تخريج الإحياء 173/174.

اورده الزبيدي في الاحفاد 178/179، والهندي في كنز العمالي 2445.

ورد حديثه:

- قال أبو حاتم: صدوق كثير التدليس.
- وقال البغوي: كان من الحفاظ.
- وقال أبو زعامة: كتب صحاح.
- وقال البخاري: حديث منكر.
- وقال التحنيطي: ضعيف.
- وقال الزمخشري: من صدوق.
- قال صاحب جزرة: سويدي صدوق.
- وقال الجندلي: عن البخاري: فيه.
- وقال الدارقطني: فيه.
- وقال مسلم: فيه.
- وأما ابن ميعين فكتب له سبأ.
- وورد أبو البوصري أن أحمد قال: صالح الحديث.
- متى ستة أربعين وثمانين.

انظر في ميزان الاستدلال 248/1، تشريح التهذيب 4/272.

(2) بقية بن الويلد بن صائد، أبو يحmad الحميدي الكلاسيكي المتبع، الحميدي الحافظ. أحد الأعلام.

رواية عن محمد بن زياد الأناني، وعبد ابن سعد، والزيدي، وخلق كثير.

وعنه ابن جريج، والأوزاعي، وشعبة، وابن راهويه، وعلي بن حجر، وكثير من عبيد، وخلق.

قال ابن المبارك: صدوق لكن يكتب عمن ألقى أذبي.

وقال أحمد: هو أحب من إسحاق بن عباس.

74
ملف تدريس: عبد الله حسن

قال أبو مصعب: أحاديث بقية ليست نفية.
وقال أبو خزيمة: لا أحتفظ بقية.
وقال أبو حسان بن القطان: بقية بدلس عن الضمائر.

سقطت سنة سبع وسبعين ومائت.

انظر في "ميزان الأعذال" 1/ 321، تقرير التهذيب 1/105، تهذيب التهذيب 1/473.

478

(3) الأخوس بن حكيم الحمصي.

روى عن أسس بن مالك.
قال ابن معين: لا شيء.
وقال النساوي: ضعيف.

وقال ابن المعمري: ليس بشيء. لا يكتب حديثه. وقيل: هو دعشي. وله ترجمة طويلة في الكامل.

لا ابن عم.

روى عنه عيسى بن يونس الزلمي.
وصدق له ابن عمدي أحدهم، وقال: وليس فيما رويه الأخوس حديث منكر إلا أنه يأتي بأسانيد لا

يتابع عليها.

انظر في "ميزان الأعذال" 1/ 127، تقرير التهذيب 1/49، تهذيب التهذيب 1/192 - 193.

(4) أبو إسماعيل المدي.

روى عن أسس.
قال الدارقطني: متروك.
انظر في "ميزان الأعذال" 1/491.

75
حدثنا عبدالله بن الهيثم(1)، حدثنا أبو معاوية(2)، عن ليث، عن
عبد الملك(3)، عن أسن بن مالك قال:
من اتخذ أخاً في الله بني له برج في الجنة.

(1) عبد الله بن الهيثم ابن عثمان، ويقال: ابن محمد بن الهيثم العبد، أبو محمد البصري، نزيل
الرقة.
لا يذكر عنه من الطبقة الحادية عشرة، مات بفارس سنة 271 هـ. أخرج له النسائي.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 4/48، وتهذيب التهذيب 6/14).
(2) أبو معاوية الضرير: محمد بن خازم
قال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام الثقافات، لم يعرض إليه أحد.
وقال ابن خصاش: يقال: هو في الأعماش ثقة، وفي غيره فيه إضطراب.
وكم ذلك قال عبد الله بن أحمد.
وقال الحاكم: احتج به الشيخان، وقد أشتهر غلو أي أغلو التشيع.
وروى عباس عن ابن معيين قال: روى أبو معاوية عن عبد الله أحاديث مناقب.
وقال العمجلي: ثقة برأي الإجابة.
وقال يعقوب بن شبة: ثقة ربما دلس، وكان برأي الإجابة.
وقال أبو داود: كان مرجى.
(3) عبد الملك بن أبي بشير البصري، نزيل المدائين.
ثقة، من الطبقة السادسة. أخرج له البخاري في تاريخه، وأبو داود، والنسائي، وأبين، ماجه.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/517، وتهذيب التهذيب 6/386).
28 [ حدثني بشر بن يسار أبو أحمد الواسطي (١)، حديثنا حجج بن 
المشتهي (٢)، حديثنا المبارك بن سعيد (٣)، عن النضر بن محارب بن دثار (٤) 
عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
لقد أحببت في الله عز وجل الفراعنة كلهم أعرف اسمه، واسم أبيه 
واسم قيله، وأعرف مكان داره. 
قال محارب: حيث قال: «أعرف مكان داره»: علمت أنه كان 
يزورهم وياتهم.

[ 28 ] الأثر: لقد أحببت في الله عز وجل الفراعنة كلهم أعرف اسمه ...

لم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من مصادر.

١) بشر بن يسار، أبو أحمد الواسطي.

حدث عن يزيد بن هارون، ونعم بن المورع، وعمرو بن يونس، وواقد بن المحر، وروى عنه أبو 
بكر بن أبي الدنيا، والحسن بن الحبب المفرغى، وأبو العباس السراج النيسابوري.

النظر ترجعه في: (تاريخ بغداد ٧٦٤).

٢) حجج بن المشتهي، أبو عمرو. وفي الترجمة أبو عمرو سكن بغداد، وحدث به عن مالك بن 
أنس، وعبد العزيز بن أبي سلمة العاجشى، والليث بن سعد، روى عن أحمد بن حنبل، وزهير 
بن حرب، وأحمد بن ميعج، وعباس الدوري وغيرهم.

قال أبو بكر الجارودي: حجج بن المشتهى ثقة، كان يحىى بن معين، وأحمد بن حنبل كتبنا عنه.

وقال في الترجمة: ثقة، من الطبقات الناسعة.

النظر ترجعه في: (تقريب التهذيب ١/١٥٥، وتاريخ بغداد ١٨٢/١٨٢، وتذيب التهذيب ٢/٢١٩).

٣) المبارك بن سعيد، آخر سفيان الثوري.

قال الذهبي: صدوق، وثقة يحيى بن معين. وقد ذكره المغني، تمثل عليه بحديث واحد خلفه في سنة.

انظر في: (ميزان الاعتدال ٣/٤٣١، تقريب التهذيب ٢/٢٢٧، تهذيب التهذيب ١٠/٤٢٨).

٤) النضر بن محارب بن دثار بن كردوس السدوسى الكوفي.

انظر ترجعه في: (تهذيب الكمال ٢/١٣٠، ٧/٤٢). 

٥) محارب بن دثار.

قال الذهبي: من ثقات التابعين وأخيارهم وعماتهم. وفي قضاء الكوفة. وحدث عن ابن عمر، 
وجابر، وعمة شعبة، ومسعر، وعذة. وثقة غير واحد.

وقال الثوري: ما يحكي إلى أبي زيدي أحداً أفضله عليه.

وقال ابن سعد: لا يحتجون به. كان ممن يرجى عليه وغنم.

قال الذهبي: مات سنة ست عشرة وماتة. وهو حجة مطلقاً.

انظر في: (ميزان الاعتدال ٣/٤٤١، تقريب التهذيب ٢/٢٣٠، تهذيب التهذيب ١٠/٤٩١ - ٤٠١).
[29] حدثنا أحمد بن إبراهيم (1)، حدثني أبو سلمة موسى بن إسماعيل (2)، حدثني محمد بن الصلّت (3)، قال: عبيد الله بن الحسن (4).

الرجل: يا فلان استكرثر من الصديق، فإن أيسر ما تصبب أن يبلغه موثق فيدعو لك.

[29] الأثر: يا فلان استكرثر من الصديق . . . . أورد الزبيدي في الإحافير 234 مثلا بغير سند ولا قائل.

(1) أحمد بن إبراهيم بن كثير، أبو عبد الله العبد، المعروف بالدورقي.

(2) موسى بن إسماعيل، أبو سلمة المنقري النبطي في البحري الحافظ المحدث. أحد الأعلام.

(3) محمد بن الصلّت. لم ألبث على ترجمته.

(4) عبيد الله بن الحسن العنبري البحري قاضي البصرة.

دورت عند الملك العزيز وغيرة.

قال الذهبي: صدوق مقبول لكن نكلم في معتقدها بدعية.

وقال ابن القطب: يشير عبد الله بالدلائل على ما ذكره أحمد بن أبي حنيفة وغيرة.

قال الذهبي: قد خرج له مسلم.

قال النسائي: ثقة فهي.

وقال ابن سعد: كان ثقة محموداً. دعيو عن خالد الحذاء، وعن معاذ بن معاذ الأنصار، وعبد الرحمن بن مهدى.

توفي سنة ثمان وستين ومائة.

انظر في ميزان الاعتدال 2/3 تقرير التهذيب 1/288، تهذيب التهذيب 7/10. 3735
30) حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا داود بن مهران،
حدثنا داود بن عبد الرحمن، حدثنا مزاحم بن أبي مزاحم - مولى طلحة - أن رجلاً من أزد نشأة أوصى قومه، فقال:
استكثروا من الصديق، فإن العدوهم أكثر.

30) الأثناء: 5 استكثروا من الصديق... لِم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من مصادر.

(1) داود بن مهران الديباغ، أبو سليمان. نزل بغداد، وثق أبو حاتم. فقال: صدوق. وقال ابن حيان:
كان مقتنا وقائ الضركي. ثقة سكن بغداد. وقال يعقوب بن أبي شيبة: كان شيخاً صدوقياً ثقة. وقال محمد بن عبد الرحمن: كان ثقة بغدادياً.

انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل 3/476، وتاريخ بغداد 8/393، وعميل المنفعة 119).

(2) داود بن عبد الرحمن المكي العطار، أبو سليمان.
روى عن القاسم بن أبي زهير، وعمرو ابن دينار، وجماعة.
وعنه الشافعي وقبيبة، وعدة.
وثقة ابن معين.

وقال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أعبد من الفضيل ولا أورع من داود العطار.
وقال الحاكم: قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث.
وقال الأزدي: يكلمون فيه.
وقال أبو حاتم: لا باس به، صالح.

انظر في ديوان الاعتدال 2/11-12، تقريب التهذيب 1/433، تهذيب التهذيب 3/197.

(3) مزاحم بن أبي مزاحم المكي، مولى عمر بن عبد العزيز.
روى عنه، وعن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أمية، وعن عبد الله بن أبي زيد، وعن ابنه سعيد،
والزهري، وابن جربة، وميمون بن مهران، وغيرهم.
ذكره ابن حبان في التقاو.

وقال ابن حجر في التهذيب: أخرج الشافعي عن ابن عبيدة عن إسحاق بن أمية عن حديث محسن
الكمي في العمارة، من الجرحاء. وأخرج الحنابلة من طريق ابن عبيدة.
وقال في التربيب: مقبول، من السادسة.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/440، وتهذيب التهذيب 10/101).

79
[31] وأخبرني ابن إرديس (1)، عن عبد الملك بن محمد (2)، عن
الأوزاعي (3)، قال: حدثني فن أثق به، قال: قال سليمان بن داود عليه
السلام لابنه:

يا بني لا تستكتر أن يكون لك ألف صديق، ولا تستقل أن يكون لك
عدو واحد.

[31] الأثر: يا بني، لا تستكتر أن يكون لك ألف صديق...
أوردته ابن قتيبة في عيون الأخبار 3/1.

(1) محمد بن إرديس بن المنذر الحنطي، أبوحاتم الرazi.
(2) الحافظ الكبير، أحد الأئمة، روى عن محمد بن عبداللله الأنصاري وعثمان بن العديم، أبو نعيم،
وغيرهم. وروى عنه أبو داود، والسائي، ابن ماجه في التفسير، وغيرهم.
(3) انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 8/143، وتقييم التهذيب 2/1).
(4) محمد بن محمد الحميدي اليمامي. من أهل صنعاء دمشق. ابن الحديث، من الطبقة
التاسعة. اخرج له أبو داود، وابن ماجه، والسائي.
(5) انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/242، وتقييم التهذيب 2/1).
(6) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
(7) قال الذهبي: إمام ثقة. وليس هو بالشيء كجالك وعقيل.
(8) انظر في (ميزان الاعتاد 2/308، تقريب التهذيب 1/238، وتقييم التهذيب 2/442).
[27] حدثني هارون بن مروي، حدثنا سفيان (2)، عن يسَرُّ (3)
عن أبي حضين (4)، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
إذا رزقكم الله عز وجل مودة أمیر، المسلم فتنشبوا بها.

أوردته العنايلي في الأحياء 2/111.

(1) هارون بن مروي المروي؛ أبو علي.
سكن بغداد وحدث بها عن عبد العزيز الدراوري، وحاتم بن إسماعيل، وسفيان بن عبيدة،
وغيرهم. وروى عن أحمد بن حنبيل وهو حفيز، وهارون بن عبد الله الحمالي، وأبو يحيى صاحب
وصلح جزيرة، وغيرهم.
قال ابن منين: ثقة. وقال العجلبي: ثقة.
واته الله أن مروي بن مروي: ثقة.
مات سنة 231 هـ، ولد 74 سنة، أخرج له البخاري ومسلم، وأبو داود.
انظر: (تاريخ عبد 14/14، التقرير 31/11، والتهذيب 11/11).

(2) سفيان بن عبيدة الهلالية.
قال الذهبي: أحد العلماء أجمعوا الأمة على الاقتراع به. وكان يدلس، لكن المعهود منه
أنه لا يدلس إلا عن ثقة. وكان قوي الحفظ، وله في أصحاب الزهري أصغر سنًا منه، ومع هذا فهو
من أئمةهم.

وقال أحمد بن حنبيل: هو أثبت الناس في عمرو بن دينار.
وروى محمد بن عبد الله بن عمر الموصلي، عن يحيى بن سعيد القطان، قال: أشهد أن سفيان بن
عبيدة اختط ستين وسبعين ومائة، فعن سمع منه فيها فسماه لا شيء.
قال الذهبي: أنه استبعد هذا الكلام من القطان، وأعداء غلطة من ابن عمر، فإن القطان مات في صغر
من سنة ثمان وسبعين. وسفيان فشقة مطلقاً.
انظر في ميزان الاعتدال 2/170، التقرير 1/171، تهذيب التهذيب 4/412، تهذيب التهذيب 1/117.

(3) سعير بن كدام.
قال الذهبي: حجة إمام، ولا عرة بقول السليمانى. كان من المرجع.
فإن إرجاع مذهب لعدة من جملة العلماء، لا ينبغي التحمل على قائله.

(4) أبو حضين: عثمان بن عاصم بن حسن الأنصاري الكوفي.
ثقة ثبت سنو، وربما دُلَّ، من الطريقة الرابعة، يسائي سنع وعشرين، وقيل بعدهما، وكان
يقول: إن عاصم بن بهدة أكبر منه سنة واحدة، أخرج له السنة.
انظر: (التقرير 3/10، والتهذيب 7/126).

81
[(33) حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثني أبو بحر(1) جليس ليحيى بن آدم(2) قال: كان سفيان الثوري يَتَمَثَّلُ:

(1/3)

ابن الرجال إذا أردت إخاهم أو صمِّمتهم وتَمْسَّك على خصائصهم، فنَقْلَ من فشدت في البيدان، قريب لنين فاشد. قد وجدت أخا الأمانة والثقة قريب أمري، إن تَذِن منه تُبَعَد.

(33) الآيات أخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء 6/276.

(1) أبو بحر جليس يحيى بن آدم. لم آلف عليه.
(2) يحيى بن آدم بن سليمان الأموي، مولى آل أبي معيط، أبو زكرياء الكوفي.
[٣٤] حدثنا محمد بن إسحاق السهمي (١)، حدثني إبراهيم بن عثمان بن زائدة٦٩، عن أبيه٦٩، قال: كتب الأحنف بن قيس مع رجل إلى صديق له:
أما بعد، فإذا قدم عليك أخ لك موافق فليكن مكان سمعك وبصرك، فإن الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف، ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لئن توح في شأن ابنه (إنه ليس من أهلك)٦٩ يقول: ليس من أهل ملتك. فانظر إلى هذا وأشاهبه، فأجعلهم كنوزك وذخائرك، وأصحابك في سفرك وحضرك فإنك إن تقربهم تقربوا منك، وإن تباعدهم يستغنوا بالله - عز وجل - والسلام.

١ محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي.
٢ روی عن مالك، وخارجة بن مصعب. وعنه ابن أبي الدنيا، والحسن بن أبي الأحوص، وجماعه.
قال الليثي: كان أحد الحفاظ إلا أن صالح بن محمد جزرة قال: كذا.
 وقال الخطيب: لم يكن بيوثق به.
 وقال أحمد بن سير المروزي: كان آية من الآيات في الحفظ.
 وقال ابن عدي: لا أرى حديثه يشبه حديث أهل الصدق.
 انظر في «ميزان الاعتاد» ٣٨٠٣٧٤ - ٤٧٥، ميزان ميزان ٥/٦٦ - ٧٧، تاريخ بغداد ١٣٧٤/٢ - ٢٣٤/٢، تذكرة الحفاظ ٢/٢٩، سنن البلاه ١١/٣٤ - ٤٤٤٩.
٣ إبراهيم بن عثمان بن زائدة.
٤ انظر: «الجرح والتعديل» ٢/١١٥.
٥ عثمان بن زائدة.
٦ عن نافع صدوق، وله حديث خولف فيه.
 ذكره المكي في الضمفاء، وكان مقرناً مجدداً عابداً قانتاً. روی أيضاً عن الزبير ابن عدي، وعطاء بن السائب، وعنه حكام بن سلم، وأبو الوليد الطالسي، وعده.
 وقال أبو الوليد: ما رأى عبده مثله.
 وقال المجلي: ثقة.
 انظر ترتيته في: «التقریب» ٢/٨، والتهذيب ٧/١٥٥، وميزان الاعتاد ٣/٣٣ وال التاريخ الكبير.
٧ سورة هود الآية: ٤٦.
حمدنا محمد بن عبد الملك بن حمید المكي (١)، حديثنا علي بن نوح (٢)، حديثنا هشام بن سليمان (٣)، عن عكرمة (٤)، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

عليك بإخوان الصداق فعيش في أكنافهم (٥) فإن أنهم زين في الرخاء، وعدة في البلاء.

الآثار: عليك بإخوان الصداق فعيش في... (٦).
أخرجه أبو حاتم في روضة العقلاء ٨٩.
وأوردته الغزالي في الإحياء ٢/١٧١. وكذلك الزبيدي في الاعتدال ٦/٢٠٠.

(١) محمد بن عبد الملك بن حمید المكي. لم أتف عليه.
(٢) علي بن نوح، لم أتف عليه.
(٣) هشام بن سليمان المخزومي.
(٤) روى عن ابن جريج.
قال العقلي: في حديث عن غير ابن جريج وهم.
وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. ومعلق الصدق، وما أرى بحديثه باسأ.
انظر في: ديوان الاعتدال ٤/٢٩٩-٣٠٠، تقريب التهذيب ٢/٣١٩، تهذيب التهذيب ١/١٨٤.
(٥) عكرمة بن عبد الله، مولى بن عباس وأحد أوعية العلم.
كثلم في لرأي لا لحفظه، فاتهم برأ الخوارج.
وقد وقعت جماعة، واعتمد عليه البحاري وأما مسلم فتجنه، وروي له قليلا مقرونا بغيره، وأعرض عنه.
مالك وتحايده إلا في حدث أو حديثين.
قال ابن سعد: كان عكرمة كثير العلم والحديث، بحراً من البحور، وليس يحتب بحديثه، وتكلم فيه الناس.
وقال ابن أبي ذب: رأيت عكرمة، وكان غيرة.
انظر ترجمته في: (ديوان الاعتدال ٣/٩٣، تقريب التهذيب ٢/٣٠، والتهذيب ٧/٢٩٢).
[36] حدثنا الحسين بن عبد الرحمن (1)، قال: حدثني إسحاق بن عمارة الحمصي (2)، قال: قال عيّاش بن مطرف الكلاعي (3) لا حياة لمن لا إخوان له، ولا إخوان لمن لا مال له.

***

[36] الآثر: لا حياة لمن لا إخوان له ...

لم أجد فيما بين يدي من المصادر.

(1) الحسين بن عبد الرحمن الجرجاني
(2) إسحاق بن عمارة الحمصي. لم أقف عليه.
(3) عيّاش بن مطرف الكلاعي، لم أغر عليه.
باب من أبي بصبته ورغب في اعتقاد مودته

[37] حدثنا أبو خيثمة، وبندار بن بشّار(1)، وغيرهما، عن عبد الرحمن بن مهدي(2)، قال: حدثنا زهير بن محمد(3)، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

والمهرب على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه.

[37] حديث: الوهرب على دين خليله...

أخرجه أبو داود في سننه 483. وتذكر في سننه 276. وقال: حديث حسن غريب.

والإمام أحمد في المسند 2/434، والحاكم في المسند 2/434، والفضل في المسند 2/434.

وأبو ععين في حلية الأولياء 2/165. والبغوي في شرح السنة 1/70. والتربري في المشكاة 500.

واوده العراقي في تحرير الإحياء 2/168. والشوكاني في الفوائد المجموعه 260. والتفتي في تذكرة الموضوعات 260. والسيوي في الدرر المنتزه 335. وابن عراق في تزنيه الشريعة 2/281. والقاضي في الأسرار المرفوعة 313. والهندي في كنز العمال 24732. والخازفي في المقاصد الحسنة 1009.

87
والملوني في كشف الخفا ۲۲۷۲.
و ابن الريح في تميز الطيب من الخبيث ۱۲۶۶.
والزركشي في المذكرة باب الحكم والآداب حديث رقم ۱۷.

۱) محمد بن بشار. البصري الحافظ. بنداز.
قال الذبيهي: ثقة صدوق. كذبه الفلاس. فما أعظم أحد إلى تكذيبه ليقتُبهم أن بنداز صادق أمين.
وقال عبد الله بن الدورقي: كنا عند يحيى بن معين فجعى ذكر بنداز فرأيت يحيى لا يعبأ به.
ويستفضه ورأيت القواريري لا يرضاه.
قال الذبيهي: قد احتج به أصحاب الصحابة كلههم، وهي حجة بلا ريب.
وقال ابن سيار الفروهاني: ثقة.
وقال أبو داود: كتب عن بنداز نحوًا من خمسين ألف حديث، ولولا سلامة فيه لترك حديثه.
وقال أبو حتام: صدوق.
قال الذبيهي أيضاً: كان من أوعية العلم. روي عن معتمر بن سليمان. وعبد العزيز ابن عبد الصمد.
العمي، والطفي.
وروي عنه الأئمة الأئمة، وابن خزيمة، وابن صاعد، والناس.
وقال العجلي: ثقة كبير الحديث.
مأتي في رجب سنة لثمتين وخمسين وثمانية.
انظر في «ميزان» الأعتدال ۴۹۹-۴۹۷، تقييم التهديب ۲/۱۴۷، تقييم التهديب ۹۰۷-۷۷۳.

۲) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الغنبري مولاه، أبو سعيد البصري.
ثقة ثبت حافظ، عرف بالرجال والحديث. قال ابن المداني: ما رأيت أعلم منه. من الطبقة النامية.
مات سنة ۱۰۸ هـ، وله ۷۳ سنة، أخرج له السنة.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ۱/۴۹۹ و ۴۹۷، والتهذيب ۲/۲۷۹ و ۲۷۸).

۳) زهيد بن محمد التميمي المروزي.
روى عن محمد بن المدركي، وصفوان بن سليم وجماعته.
وعن عبد الرحمن بن مهدي، وبيحي ابن أبي بكر، وجماعته.
قال أحمد: ثقة.
وروي الجمهور، عن أحمد، قال: مقارب الحديث.
وروي المروزي، عن أحمد، قال: ليس به أسد.
وروي الأزم، عن أحمد، قال: للشاميين عن زهير منشأ.
وقال ابن المداني: لا يجلس به.
وروى أحمد بن خيشمة، عن ابن معين: لا يجلس به.

۸۷
وروى عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة.
وروى معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. وقال: موهبة ليس بالقووي. وقال: ليس بالقووي. وقال في موضع آخر:
ليس به أمس. عند عمرو ابن أبي سلحة عنه مناكير.
وقال العجلي: جائز الحديث.
وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حفظه سوء، وحديثه بالشام أكثر من حديثه بالعراق.
وقال ابن عدي: زهير بن محمد النعيم العنيبي أبو المذر، سكن مكة.
وقال النسائي: ليس بالقووي.
مات زهير سنة أثنتين وستين ومائة.
انظر في ديوان العبدال قه قه 2/ 84، تقرير التدبيب 1/ 264، تدبيب التدبيب 3/ 348
88
حدثنا خالد بن مرداد السراج، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن هبرة بن يريم، قال: قال عبدالله بن مسعد:

"اعتقروا الناس بأخلاقهم فإن الرجل يخادع من يعجه نحوه.

أنا خالد بن جابر في روضة المقلاء عن هبرة.

(1) خالد بن مرداد السراج، أبو الهيثم.

حدث عن أيوب بن جابر، والحكم بن عمرو الرعيني، ومعلى بن هلال، وإسماعيل بن عباس.

وروت عنه العباس بن أبي طالب، وحماد بن المؤلم، وموسى بن هارون، وغيرهم.

قال الخطيب: ثقة.

مات بغداد سنة 231 هـ.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 8/307/768).

(2) أيوب بن جابر من سير اليماني.

روى عن سماك بن حرب وغيره.

قال يحيى: ليس بضيء.

و قال ابن المديني: يضع حديثه.

و قال أبو زرعة: واه.

و قال النساءي: ضعيف.

و قال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الصدق.

و قال الفلاس: صالح.

و قال ابن عدي: أحاديثه صالحة متقاربة وهو ممن يكتب حديثه.

انظر في: ميزان الاعتدال 1/285، تقريب التهذيب 1/89، تهذيب التهذيب 1/399، 440.

(3) هبرة بن يريم.

روى عن علي. ما روى عنه سوى أبي إسحاق، وأبي فاختة.

قال أحمد: لا يأس بهدفه - هو أحب إلي من الحارث.

و قال النساءي: ليس بالقوي.

و قال ابن خراش: ضعيف.

و قال أبو حاتم: شبه بالمجهول.


89
[39] حدثني أبي (1)، وغيره عن إسماعيل بن إبراهيم، عن
أبو (2)، عن أبي قلابة (3)، قال: قال أبو الدرداء:

إن من فقه المرء مماثل ومدخله ومجلسه.

ثم قال أبو قلابة:

قال الله الشاعر: لا تسأل عن المر ومنظر قيئته.

أخبره ابن المبارك في الزهد 351.
وأبو نعيم في حلية الأولياء 211.

(1) محمد بن عبيد بن سفيان مؤلي بني أمية، والد أبي بكر بن أبي الدنيا المصنف. روى عنه أحاديث مستقيمة.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 2/370).

(2) أبو بكر بن أبي نعمة كيبان السخيني، أبو بكر البصري مؤلي عزيزة، وقيل مؤلي جهلة رأى أنس بن مالك وروى عن عمر بن سلمة الجرمي، وحميد بن هلالي، وأبي قلابة، وعنه الأعمش، وقانة، والحامادان، والفسانين، وغيرهم.

(3) قال النسائي: ثقة ثبت. وقال الدارقطني: ثقة من الحفاظ الائتلافات. وقال ابن حجر: ثبت حجة.

انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 2/397 والتقيب 1/89).

(4) عبد الله بن زيد، أبو قلابة الجرمي.

قال الذهبي: إمام شريف من علماء التابعين، ثقة في نفسه، إلا أنه يدله عن لحقهم، وهم لم يلحقهم وكأنه صحف يحدث عنها ويدله.


90
[ 40 ] حدثنا أحمد بن إسماعيل البني (١)، حدثني عبد الله بن قريش البخاري (٢)، عن أبي توبة (٣)، عن عبد الله بن المبارك (٤)، قال: قال الأوزاعي:
من خفيت علينا بدعته فلن تخفي علينا ألفته.

[ ٤٠ ] الأثر: ٤ من خفيت علينا بدعته فلن... ١٠٠٠.
لم أجد فيما بين يدي من المصادر.

(١) أحمد بن إسماعيل البني.
(٢) روى عنه أحمد بن إسماعيل، شيخ لأبي بكر بن أبي الدنيا.
(٣) انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال ٢/٣٤ في ترجمة عبد الله بن قريش).
(٤) عبد الله بن قريش البخاري، أبو أحمد.
(٥) صدوق، من الطبقة الثانية عشرة، أخرج له أبو داود.
(٦) انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ٥/٣٩). وتقريب التهذيب ١/٤٤١.
(٧) أبو نوبة: الربيع بن نافع، الحلبي، نازل طوطوس.
(٨) ثقة، حجة، عابد، من الطبقة العاشرة. مات سنة ٢٤١ هـ. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
(٩) انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب ٢/٣٥٦). وتهذيب التهذيب ٣/٢٥١.
(١٠) عبد الله بن المبارك المرزي، مؤلف بن حنظلة.
(١١) ثقة لبّت ففي عالم جواز المجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الطبقة الثامنة، مات سنة ١٨١ هـ.
(١٢) أخرج له السنة.
(١٣) انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ٥/٣٨٢). وتقريب التهذيب ١/٤٤٥.)
[41] حدثي خالد بن خداس (5)، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن حيوة بن شريح (6)، عن سالم بن غيلان (5)، عن الوليد بن قيس (5)، عن أبي سعيد الخدري، أو قال: عن أبي الهيثم (5)، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ.

قال: لا تصح إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي.

[41] الحديث: لا تصح إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي.

أخرج أبو داود في سنة 4837. والترمذي في سنة 2395 وحسنه. والدارمي في سنة 1103.

الواضح في المستدرك 128/4 وصحه. والإمام أحمد في المسند 38/3.

وأبو حيان في صحيحه 2522 (مروي المظان).

أورد الزهري في الإحتاف 128/6.

(1) خالد بن خداس المهلبي. مولاه البصري: نزيل بغداد.

روى عن مالك، وحمد بن زيد، وعدة وعنه مسلم، وأحمد وسحنان، وابن أبي الدنيا، وخلق.

وقال الذهب: وثق.

وقال أبو حاتم وغيره: صدوق.

وقال ابن معين: يفرد عن حمد باحاث.

وقال ابن المديني، وزكريا الساجي: ضعيف.

انظر في ميزان الاعتدال 129/129، تهذيب التهذيب 1/112، تهذيب التهذيب 3/480.

(2) حيوة بن شريح التجحيبي، أبو زرعة المصري.

الفقيه الزاهد، روى عن أبي هاني، حميد بن هاني، وسرح بن شريك المعافري، وأبي بوعس.

مولي أبي هريرة، وغيرهم. وعنه الله، وابن لهيعة، ونافع بن يزيد، وابن وهب، وغيرهم.

قال أحمد: ثقة، وقال ابن معين: ثقة. وروته الجهمي، ومسلم، وذكره ابن حيان في الثقات.

انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 3/91. وتقرير التهذيب 1/208).

(3) سالم بن غيلان.

شيخ لابن وهب.

قال الدارقطني: متروك.

وقال أحمد: ما أرى به بأساً.

وقال أبو داود والنسائي: لا بأس به. وذكره ابن حيان في الثقات.

94
انظر في ميزان الاعتدال 2/113، تقريب التهذيب 1/281، تهذيب التهذيب 3/442.

(4) الوليد بن قيس بن الآخر التجبي المصري.

روى عن أبي سعيد، وعن أبي الهمش، وعن أبي سعيد، وعن جعفر بن جعفر بن غيلان، وعن بشير بن أبي عمر والخولاني، وغيرهم.

ذكره ابن حبان في الثقات.

قال ابن حجر في التهذيب: وقال الجملي المصري تابعي ثقة. وقال ابن يونس: كان أبوه شهيد فتح مصر، وكان الوليد قديماً يقال مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 1/146، تقريب التهذيب 2/335).

(5) أبو الهمش، مولى عقبة بن عامر مقبل.


93
حديث: حديث: حديث...

(1) عبد الرحمن بن محمد المحاربي.
قال الذهبي: ثقة صاحب حديث.
وقال ابن معين: يروي المتأخر عن المجهولين.
وقال أبو حاتم: صدوق يروي عن المجهولين أحاديث منكرة فسدد حديثه بذلك.
وقال ابن معين أيضاً: ثقة.
وقال وكيع: ما كان احلفه للطوال.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: بلغنا أن المحاربي كان يدخل، ولا نعلم نسبي من معيمر.
قال الذهبي: حدث عنه أحمد، وهناد، وأولي بن حرب، وخلق.
مات سنة بضع وسبعين ومتاة.
انظر في ميزان التهذيب 2/465، تهذيب التهذيب 9/552.

(2) مالك بن مغول بن عاصم بن غزية بن حارثة بن مديج بن بجيلة البجلي، أبو عبد الله الكوفي.
قال أحمد: ثقة ثبت في الحديث. وقال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة.
انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب) 2/710 وتقرير التهذيب 2/472.

(3) ما بين المعنويين سقطت من الأصل.
[43] حدثنا الحسين بن عبد الرحمن، حدثني صالح بن موسى
قال: قال رجل لداود الطائي (3): أوصني.
قال:
صاحب أهل التقوى، فإنهم أسر أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم
لك معونة.

[43] الآثر: 1 أوصني. قال: أصحب أهل التقوى...
آخره أبو نعم في حلية الأولى 7/246.

(1) صالح بن موسى بن إسحاق التيمي الكوفي.
روى عن أبيه وعمه معاوية بن إسحاق، والصلت بن دينار، وشريك بن أبي نصر، والأعمش،
وغيرهم وعنه زيد بن الحباب، وأبو ثوري، وسعيد بن منصور وغيرهم.
قال ابن ميعين: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ضعيف الحديث على حسناء. وقال ابن أبي حاتم عن
ابيه: ضعيف الحديث منكر الحديث جداً كثير المنكرين عن الثقات. وقال البخاري: منكر الحديث
عن سهيل بن أبي صالح، وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: (التهديب 4/4، والتقريب
1/313).
(2) داود بن نصير الطائي.
قال الذهبي: من كبار الزهاد.
وهو ثقة بلا نزاع، وثقه ابن ميعين.
[44] حدثنا المفضل بن غسان البصري(1)، عن أبي عمرو العوفي(2)، قال:
كان يقول: أصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة منك، وإن رأى منك حسنة عذها، وإن رأى منك سفقة
سترها، وإن قلت صدق قولك، وإن صلت سدصوكلك.
وزاد غيره: ولا تأتيك منه البواقق، ولا تختلف عليك منه الطرائق،
ومن إن سألته أعطاك، وإن سكت ابتذاك، وإن نازعته بذل لك.
[45] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، قال: قال عثمان بن حكيم
الأوذي(3):
 أصبح من هو فوقك في الدنيا، ودونك في الدنيا.

المفضل بن غسان البصري، أبو عبد الرحمن الغلاي.
بصري الأصل، سكن بغداد، وحدث بها عن أبيه، وعن عبد الله بن داود الخريري، وعبد الرحمن
بن مهدي، وغيرهم، وروى عنه ابنه الأحوص، ويعقوب بن شيبة، وابن أبي الدنيا، والباوردي
غيرهم.
قال الخطيب: وكان ثقة.
انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 138/142).
وفي الأصل: المفضل بن عسال البصري خطا.
(1) أبو عمر العوفي، لم اثمر عليه.
(2) عثمان بن حكيم الأوذي يروي عن الحسن بن صالح بن حي، وشريك.
(3) وعنه ابنه، ومحمد بن الحسن الحني.
قالالله: محله الصدق، مرات مع عفان.
انظر في (ميزان الاعتدال 329، تهذيب التهذيب 2/7، تهذيب التهذيب 7/111-112).

96
[46] حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، عن موسى بن إسماعيل، عن عامر بن أبي عامر الخزاز(1)، قال: قال لنا هاشم بن القاسم(2):
ما إخوان الصفاء؟ فقلت أنا شيئاً وقلت هذا شيئاً. قال: لا ولكنه الذي يغضب لغضبك ويرضي لرضاك.

[46] الآثر: ما إخوان الصفاء؟
لم أجد فيما بين يدي من مصادر.

(1) عامر بن أبي عامر، صالح بن يوسف الخزاز.
روي عن يونس بن عبد وغيره.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
وقال ابن عدي: في حدديث بعض النكرة.
وقال ابن مميز: ليس بشيء.
انظر في معين الاعتدال 2/360.

(2) هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقيم الليثي، أبو النضر البغدادي الحافظ.
خراساني الأصل، وله قصر. روى عن عكرمة بن عمارة، وحريز بن عثمان، وورقاء بن عمرو.
وسبع من شعبة جميع ما أسلم عليه ببغداد. وعنه ابنه وهفيدة أبو بكر بن أبي النضر، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 18/18. وتقريب التهذيب 2/314. وتاريخ بغداد 14/33.
[47] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثني إبراهيم بن هراسة(1)، عن المهله بن عثمان(2)، عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

"أخي الأخوان على قدر التقوى، ولا تجعل حديثك باذن إلا عند من يشعه، ولا تضع حاجتك إلا عند من يحب قضاءها، ولا تغيب الأحياء إلا بما تغيب الأموات، وشاور في أمرك الذين يخشون الله عز وجل".

[47] الأثر: 1، آخ الأخوان على قدر التقوى 491، أخرجه ابن المبارك في الزهد 55/1، وابن نعيم في حلية الأولياء 200/6، وأورده الزبيدي في الاحفاد.

(1) إبراهيم بن هراسة الشيباني الكوفي.
قال البخاري: تركوه تكلم فيه أبو عبيد وغيره. كان مروان بن معاوية يقول: حدثنا أبو إسحاق بكينه لكليه يعرف.
وقال النسائي: متروك.
انظر في ميزان الاعتزال 1/121 - 122، لسان الميزان 1/77.

(2) المهله بن عثمان الشامي.
قال الأزدي: كذاب.
انظر في ميزان الاعتزال 1/197، لسان الميزان 2/108 - 111.
[48] حدثني المفضل بن غسان، عن أبيه(1)، قال: كان يُقال:

صاحب من يُنسى معروفه عندك.

[49] حدثني الحسن بن عبد الرحمن، عن أحمد بن أبي الحواري(2)، حدثنا يونس الحذاء(3)، عن أبي حمزة الشبكي(4) أنه سئل عن الإخوان في الله عز وجل من هم؟ قال: هم العاملون ب каждом الله عز وجل، المتعاونون على أمر الله عز وجل، وإن تفرقت دورهم وأبدانهم.

قال: فحدثت به أبا سليمان(5) فقال:

قد يعملون بخيرة الله عز وجل ويتعاونون على أمره، ولا يكونون إخوانًا حتى يتزاوروا ويتبادلون.


لم أخذه فيما بين يدي من مصادر.

[49] الأثر: وسأله عن الإخوان في الله ... 

لم أخذه فيما بين يدي من مصادر.

---

(1) غسان بن المفضل الغلابي.

روى عن خالد بن الحارث، وعمرو بن علي المقدام، وشمر بن المفضل، وروى عنه محمد بن مسلم بن وارة، وعباس بن أبي طالب، وإيه المفضل.

انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل 16/7).

(2) أحمد بن عبد الله ابن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي، أبو الحسن بن أبي الحواري.

قال ابن حجر في الترجمة: ثقة زائد، من الطبقة العاشرة، مات سنة 246 هـ.

قال أبو داود: ما رأيت أحدًا أعلم بأخبار النسائه، وكأنه ابن حبان في الثقاف أبي العباس.

انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 161/49. وتقريب التهذيب 161/18).

(3) يونس الحذاء. لم أثر عليه.

(4) أبو حمزة الشبكي. لم أثر عليه.

(5) أبو سليمان الداراني: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية، من أهل داريا.

كان أحد الصالحين العباد الزاهد.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 16/10 248).
داؤد بن المحمّر قال: حدثنا عباس بن كثير(٢)، وحماد بن زيد(٣)، عن واصٍ
مولى أبي عبيدة(٤)، قال:
كنت مع محمد بن واسع(٥) بمر. فأتاه عطاء بن أبي مسلم(٦)، ومعه ابنه
عثمان(٧)، فقال لمحمد: أي العمل في الدنيا أفضل؟ قال:
صحبة الأصحاب، ومحادثة الأخوان إذا اصطحبوا على البر
والنقوى. قال: فحينئذ يذهب الله عز وجل بالحلاوة بينهم، فوصلوا
وتواصلوا. ولا خير في صحبة الأصحاب ومحادثة الأخوان إذا كانوا عبيد
بطونهم. لأنهم إذا كانوا كذلك يُطق بعضهم بعضًا عن الآخرة.

[الاثير: ٢] كنت مع محمد بن واسع بمر فتأثاه... ١٠٠

لم أجد فيه بين يدي من مصادر.

١ محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي، أبو عبد الله
من أهل البصرة سكن بغداد وحدث به عن يزيد بن هارون، وعبد الله بن داود الخرميل، وأبي
عاصم النبيل، وغيرهم، وابن إبراهيم الحربي، وأبي عبد الدنيا، وأبي صاعد، وغيرهم.
قال الدارقطني: ثقة. وقال في التقييم: ثقة توفي سنة ٢٥٢ هـ.
انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب) ٩/٥٠. وتأريخ بغداد: ١٣٤٢، وتقييم التهذيب ٢/١١٦.

٢ عباس بن كثير بن قيس الرملي الفلسطيني.
قال البخاري: فيه نظر.
وقال النسائي: عباس بن كثير الرملي ليس ثقة.
وقال أبو زرعة: ضعيف.
وقال عثمان بن ابن معين: ثقة.
وروي ابن الدورقي، عن ابن معين: ليس به باس.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ضعفت أحسن حالاً من البصري، فإذا هو قريب منه ضعيف
الحديث.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المدني يقول: كان ثقة لا باس به.
وقال الحاكم: روى الرملي عن سفيان الثوري أحاديث موضوعة.
وقال ابن حيان: روى عنه يحيى بن أبي بكر كان يحيى بن معين بثقة وهو عندي لا شيء.
وقال أبو الحجاج: روي عن ثور بن يزيد، وأبي طاووس، والأعشش، وجماعة.

١٠٠
وروي أحمد بن أبي خشبة، عن ابن معيين، قال: عيد بن كثير المرمي الخواص ثقة

وقال علي بن الجندل: مروك.

انظر في حامين الباعث 221 - 376، تهذيب التهذيب 1/393، تهذيب التهذيب 1/393.

(3) حماد بن زيد بن ذر الأزدي الجهني، أبو إسماعيل البصري.

ثقة ثبت فقه، من كبار الطبقة الثامنة، وهما 81 سنة. اخرج له السنة.

انظر تجربته في: (تهذيب التهذيب 3/9 وتقريب التهذيب 1/171/10).

(4) وأصل موالى أبي عبيدة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي العصري.

روى عن يحيى بن عقيل الخزاعي، والحسن بن أبي الحسن، ورجل بن حيزة، وعثمان بن حسان، ومهدى بن ميمون، وحمان بن زيد.

قال عبد الله بن أحمد بن عن أبيه: ثقة، وقال إسحاق عن ابن معيين. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: (تهذيب التهذيب 10/11 والتقريب 2/329/1).

(5) محمد بن واسع، أبو بكر البصري الزاهد، أحد الأعلام.

قال الجاهلي: ثقة، احتج به المسلم.

وقال أبو حاتم: روى حديثاً منكرًا عن سالم عن ابن عمر.

قال الجاهلي: إنهما التكالة من قبل الرواية عن.

وقد روى أبو قلابة، عن علي بن عبد المطلب، مثل يحيى القطان عن مالك بن دينار، ومحمد ابن واسع، وحسن بن أبي سنان، فقال: ما رأيت الصالحين في شيء أكلبه منهم في الحديث يكتبون عن كل أحد.


(6) عطاء بن عبيد الله الخراساني. وهو عطاء بن أبي مسلم من كبار العلماء.

وقيل: اسمه أبو مسيرة، وقيل: أبو بكر. يكني أبو بكر، وأبا عثمان. وولده للملح بابي صفرة.

قال الجاهلي: كثير الإسال، وروى عن أس، وسعيد بن السبقل، وعكرمة، وعرفة، وخلق.

وعنه ابن عثمان، والأز 규، وممجر، وشعبة، وسفيان، ويبن بن حمزة، وإسماعيل بن عباس، وخلق.

وقال النسائي: ليس به باس.

وقال أحمد، ويبن أبيه، والمجلي وغيرهم: ثقة.

وقال بعقوبة بن بشبة: ثقة معرف بالفنون والجهاد.

وقال أبو حاتم: لا يأس به وذكره العقل في الضغوط.

وقد ذكر البحتري عطاء الخراساني في الضغوط أيضاً.

وقال ابن حبان في الضعفاء: كان من خيار عبيد الله خير أن كان رديف الحفظ كثير الوهم، يخطئ.

ولا يقول، فيحمل عنه، فلما كثر ذلك في روايه بطل الاحتجاج به.

وقال أبو حاتم: ثقة محتم به.

101
[٥١] حدثني محمد بن العباس، حدثني محمد بن عمرو بن الكامنة الكلابيّة(١)، عن مسلم بن وازع التبيمي(٢) قال: قال ليقمان لابنه:
أي بني واصل أقرباءك وأكرم إخوانك، ولن أخدائك من إذا فارقتهم.
وفارقوه لم تُعَب بهم.

[٥١] الآثر: أي بني واصل أقرباءك...
لم أجد فيما بين يدي من مصادر.

(٧) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني يكنى أبي مسعود.
يروي عن أبيه، وغيره، وله ابنه محمد، وأبن شهيب، وضميرة، وأبن وهب، وعدة.
قال الذهبي: ضعفه مسلم، ويحيى بن معين، والدارقطني.
وقال الجوزجاني: ليس بالقوي.
وقال ابن خزيمة: لا اتحج به.
وقال نعمي: لا يأس به.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
توفي سنة خمس وخمسين وثانيه.
انظر في وميزان الاعتدال ٤٨٩ - ٤٩٥، تقريب التهذيب ٢/١٣، تهذيب التهذيب ١/٣١٢.

(١) محمد بن عمرو بن الكامنة الكلابيّة. لم أعثر عليه.
(٢) مسلم بن وازع التبيمي. لم أعثر عليه.
[۵۲] حدثني الحسن بن الصباح البزاز (١٤٠٥)، حدثني اصحاب بن الهلال المتنخي (١٤٠٥٠، قال: حدثنا عباء بن كلب (١٤٠٦)، قال:

اجتمعت أنا و محمد بن النضر الحارثي (١۴١٠) و عبد الله بن المبارك، وفضل بن عياض (١۴١٠)، و صنعت لهم طعامًا، فلم يختلف علينا محمد بن النضر الحارثي في شيء. فقال له عبد الله بن المبارك: ما أقل خلافك؟ فقال محمد:

فإذا صاحبتي فاصبح صاحبًا ذا حياة وعفافًا وعَمِّرُتُ قُولًا للشيء لا إن قلت لا و إذا قلت نعم قال: نعم.

[۵۴] الآثر: ۱ اجتمعت أنا و محمد بن النضر ۴۳۲.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/۲۷۲.

(١) الحسن بن الصباح البزاز أبو علي.

أحد الأئمة في الحديث والسنة.

سمع ابن عبيبة، و عمه البخاري، وأبو داود، والتزمي، وابن صاعد، والمحامي.

قال أحمد: ثقة صاحب سنة.

وقال أبو حاتم: صدوق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: صالح.

وقال السراج: كان من خيار الناس ببغداد.

مات سنة تسع وأربعين وثمانية.

انتظر في ديوان الاعتدال ۱/۴۹۹—۵۰٠، تقريب التهذيب ۱/۱۷۷، تهذيب التهذيب ۲/۲۸۹-۲۹۰.

(٢) إسحاق بن الهلال المتنخي، أبو يعقوب. من أهل الآثار.

قال الخطيب: كان ثقة.

انتظر نجومته في: (تاريخ بغداد ۶/۳۶۶).

(٣) عائدة بن كلب.

روى عن جويرية بن أم ساء صدوقًا، له ما يذكر. وغيره أوثق منه. حدث عنه أبو كرير.

أخرجه البخاري في كتاب الضفاف، فقال أبو حاتم: يحول.

انتظر في ديوان الاعتدال ۲/۳۸۷، تهذيب التهذيب ۵/۱۳۵، تقريب التهذيب ۲/۱۳۹۰.

(۴) محمد بن النضر الحارثي، أبو عابد الرحمن العباب الكوفي.

كان أعيد أهل الكوفة، عظيم المجاهدة توفي سنة ۱۷۴ هـ.
انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل 8/110).
وفي الأصل: محمد بن النظر خطاً.
(5) فضل بن عياس الراهم.
قال الذهبي: شيخ الحرم، وأحد الأئمة. مجمع على ثقة وجلاله، وهو من مشايخ الإسلام والسلام.
مات سنة سبعة وثمانين وقيادة.

104
(1) المثني بن عبد الكريم المازني. ابن عم النضر بن شميل.
روى عنه إبراهيم الحرفي، وابن أبي الدنيا، وأبو زيد عبد الله بن محمد بن إسماعيل، وغيرهم.
كان من أهل السنة يحدث أيام ابن الرماح.
انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 131/171).
(2) زافر بن سليمان البوهستاني.
نزل الرفيه، ثم بغداد.
روى عن ليث بن أبي سليم، وابن جربان، وطائفة.
وعنه ابن معين، وابن عرفه، وخليل.
قال النحاس: وثقة أحمد، وابن معين.
وقال البخاري: عنده مراسيل، ووهم.
وقال أبو داود: ثقة صالح.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وقال ابن حيان: كثير الغلط. وأسأ لهم، على صدق فيه، يعتبر به.
وقال الساماني: ليس بذلك، عنده حدث منكر عن مالك.
وقال زكريا الساجي: كثير الوهم.
انظر في "ميزان الاعتدال" 2/34 - 244، تهذيب التهذيب 3/304-315.
(3) ميمون، أبو عبد الله الغزال، البصري.
[54] حدثني محمد بن ناصح(١)، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني أبو يعقوب المدمني(٢)، عن عبد الله بن الحسن، عن أبيه(٣)، عن جده، رفعه، مثل ذلك.

قال ابن حجر في التقرير: مقبول، من السادسة. وقال في التهذيب: ذكره ابن جبان في التقات.

وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف.

انظر ترجمته في: (ميزان الاعتادال ٤/٣٧٢. وتقريب التهذيب ٠٩٢/٢. وتهذيب التهذيب ٠١٠/٣٤٩)

(٤) عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المدمني، ثقة جليل القدر، من الطبقة الخامسة، مات في أوائل سنة ٤٥٠ هـ.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب ١/٠٩. وتاريخ التهذيب ٠٩/١٨٤)

(٥) في الأصل: "أبرازه خطأ"

(١) محمد بن ناصح، أبو عبد الله. حدث عن بقية بن الوليد، وحني بن سعيد الأموي، ويعقوب بن إسحاق الحضري. وروى عنه ابن أبي الدنيا، ومحمد بن أبي الليث الجوهري وغيرهما.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣/٢٣٤).

(٢) أبو يعقوب المدمني. لم أعرف عليه.

(٣) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله صلى الله عليه ورحمة الله. وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيداً بالسّننة ٤٩ هـ وهو ابن ٤٧ سنة. وقيل: بل مات سنة ٥٠ هـ، وقيل بعدها. أخرج له الأربعة.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب ١/٦٨٢. وتهذيب التهذيب ١٩٤/٢).
[55] حديثي إبراهيم بن موسي (1) قال: حدثنا المعتمر بن سليمان (2) عن فرات بن سلمان (3) قال: قال الحسن: المؤمن مروة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه سدده، وقومه، وحاطه، وحفظه في السر والعلانية، إن لك بن خليلك نصيباً وإن لك نصيباً من ذكر من أحببت. فثقوا بالأصحاب والأخوان والمجالس.

[55] الأثر: 1. المؤمن مروة أخيه إن رأى فيه ما لا يعجبه فسده....
أخرجه ابن المبارك في الزهد 232.
والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 272/1.
وأخرجه أبو داود في سنة 4/280 مرفوعاً بهذا المعنى مختصراً.

(1) إبراهيم بن موسي بن جمبل الأندلسي.
(2) المعتمر بن سليمان النجدي البصري. أحد الثقات الأعلام.
(3) فرات بن سلمان الرقي.

أحمد عن عمر بن شبة. وطبقته. ذكره أبو الوليد بن النوري في تاريخه وقال: كثير الغلط.
قال الذهبي: روى عنه النسابي والطبراني فنسبه إلى جده.
وكان ابن يونس يقول: ثقة. كتب عنه بمصر.
مات سنة ثلاثمائة.

انظر في ميزان الاعتدال 2/169، تقرير التهذيب 1/44، تهذيب التهذيب 1/170.

انظر في ميزان الاعتدال 4/142، تقرير التهذيب 2/263، تهذيب التهذيب 10/277.

انظر في ميزان الاعتدال 3/436، تعجيل المسنعة 331-332، لسان الميزان 4/436.
[56] حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثني الحكم بن يعلى (١)، عن القاسم بن الفضل الحداني (٢)، عن معاوية بن قرة (٣)، قال: نظرنا في المودة والإخاء، فلم نجد أنثت مودة من ذي أصل.

(1) الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي.
قال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال البخاري: عنده عجب.
قال الذهبي: روى عن مساعد، ويحيى بن أربي المصري. يعرف بإبي محمد الدغيش.
انظر في: ميزان الاعتدال ٤/٥٨٣، سان الميزان ٢/٤٤١، الجرح والتعديل ٣/١٣٠.

(2) القاسم بن الفضله الحداني.
روى عن أبي نصرة، وغيره.
قال الذهبي: صدوق، وثقة ابن مهدي، والقطان، وأحمد، وابن معين، والنسائي.
وقال أبو داود: مرجع. وذكره ابن عمرو العقيل في الضفان، فما قال ما يدل على لينه.
انظر في: ميزان الاعتدال ٣/٣٧٧، تقريب التهذيب ٢/١١٩، تهذيب التهذيب ٨/٣٢٩.

(3) معاوية بن قرة بن إباس بن هلال بن رباب المزني، أبو إباز البصري.
روى عن أبيه، ومفضل بن يسار المزني، وأبي أبو بكر الحصري، وعبد الله بن مغفل، وعدة.
روى عنه ابنه إباز، وابن هذه المستور، بن أخبار من معاوية، وثبت البناني، وحزم بن أبي حزم.
وبسطم بن مسلم، وغيره.
قال ابن معين: ثقة، وكذا قال المجلية، والسناوي، وأبو حاتم.
وقال ابن سعد: كان ثقة وله أحاديث.
وذكره ابن حيان في النـقات.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٢/١٦٦، وتقريب التهذيب ٢/٢٣١.

١٠٨
[57] حدثني الحسن بن عبد الرحمن، قال: قال عمر بن عبد العزيز (1) أنه تعلمه:

إنني لست من وُصِيلِي بن صفاء ليس بالذِّق
فإذا حال عن حال داويت ذلك منه بالرفقة
والمرء يصنع نفسه ومنى ما يتلقُّه ينزلع إلى العرق

(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي. أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولِي امرأة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعد، فقد مع الخلفاء الراشدين، من الطبقة، مات في رجب سنة 101 هـ، وله 40 سنة، وكانت مدة خلافته ستنتان ونصف. خرج له السنة. انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/60، وأدب التهذيب 7/475).
قال محمد بن الحسين، حدثني شهاب بن عباد، حدثنا أبو بكر بن عياش:

[58] أي أنني: أخ الكرم الأخوة، إلا أهل المروءة، والذي إنْ غَيْبَ خَلَفْكَ، وإن حضرت كنفك، وإن لقي لك صديقاً استزاده وإن لقي لك عدواً كف عنك مراً، وإن رأيت انتهجته، وإن ناسبته استرح.

[58] الآثرة: وأوصي رجل من الحكمة أخاً له... »

لم أجدها فيما بين يدي من مصدر.

(1) شهاب بن عباد.

قال الدارقطني: صدوق زائغ.

قال الذهبي: روى عن داود العطار وغيره. وعنه أحمد، وأبو حاتم، ووثقه. وله عن شريك.

وحماز بن زيد، وهو كوفي.


(2) أبو بكر بن عياش.

قال الذهبي: الكوفي المقرئ، أحد الأئمة الأعلام. صدوق ثبت في القراءة. لكنه في الحديث يخطئ وهم. وقد أخرج له البخاري. وهو صالح الحديث. لكنه ضعفه محمد بن عبد الله بن نمير.

وقال أبو العجوان: لم يكن في شيوخنا أحداً أكثر غلطاؤه منه.

وقال أحمد: ثقة، ربما غلط. وهو صاحب قرآن وسنة. وكان يحيى بن سعيد لا يعبّ بـ.

وقال ابن ميمِن: ثقة.

ممات في جمادية الأولى سنة ثلاث وسبعين ومائة.

انظر في "ميزان الاعتدال" 4/499-500، تقريب التهذيب 2/399، تهذيب التهذيب 12/344.

(3) بيض في الأصل.
[ 59 ] وبه قال محمد: حدثنا عبد الله بن محمد(1)، قال: حدثنا
بعض أصحابنا، قال:

كانت الحكماء تقول: إن مما يجب للأخ على أخيه موتته بقلبته،
وتزويته بلسانه، ورفده بماله، وتظويه بأدبه، وحسن الذب والمدافعة عنه في
غيبته.

(1) عبد الله بن محمد التيمي، بن عائشة. اسم جده: حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معاو
التيمي. وقيل له: ابن عائشة، والعايشة، والعشي نسبة إلى عائشة بنت طلحة، لأنه من ذريتها.
ثقة، جواد، رمي بالقدر، ولم يثبت من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 228 هـ.
انظر ترجمته في: (تقريب التهديب 1/3897، وتهديب التهديب 7/245).
القسم قال لابنه:
أي بني لا تؤاخ أحداً حتى تعرف موارد أموره ومصادرها، فإذا استبليت منه الخبر، وراضي منه العشرة، فأخذه على قالة العشرة والمواساة عند العстроен.

[ ش] 11: وبلغني أن بعض الحكاء ستلهى أي الكنوز خير؟
قال:
أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح.

أوردته الزهادي في الإتحاف 6/ 180 عن عمر رضي الله عنه مع اختلاف في الفظ.

112

(1) أبو عبد الرحمن البصري. لم أعثر عليه.
65 [ حدثني عبد الرحمن بن صالح ، حدثني الفضل (١) - شيخ لنا -
قال: لما أراد النعمان بن المنذر (٢) أن يخرج إلى الشام أوصاه أبوه، فقال:
يا بني أنهاك عن اثنين، أولهما: أنهاك عن أخلاقي الصديق،
واستطرف المعرفة، وآمرك بالبذل في عرضك، والانخذاع في مالك،
وأحب لك خلوة بالليل.
66 [ حدثني الحسين بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، قال: قال ابن عباس:
أحب إخواني إلي الذي إذا أنيته قلتي و إذا غبت عنه عذرني.

(١) الفضل. لم أجد.
(٢) النعمان بن المنذر.

قال أبو داود: شامي ووضع كتاباً في القدر يدعى إليه.
قال الذهبي: هو أبو الوزير الغساني. يروي عن مكحول، وعطاء.
وعنهم بن حميدة، ويحيى بن حمزة، وابن شاور، ومحمد، وقد وثقه أبو زرعة.
قال أبو مسهر: كان قدرياً.
قال خليفة: مات سنة اثنين وثلاثين ومائة.
انظر في ميزان الاعتدال ٢٢٦/٤، تقريب التهذيب ٣٠٤/٢، تهذيب التهذيب ٤٧٠/٤٨٧.
٦٤  حدثني الحسين بن عبد الرحمن، قال: قال رجل لخالد بن صوان:
أخوك أحب إليك أم صديفك؟ فقال: إن أخي إذا لم يكن لي صديقاً لم أحبه.

***

٦٤  الآثر: أخوك أحب إليك أم صديفك؟ 
أورده الزبيدي في الإتحاف ٦/٢٣٠.

(١) خالد بن صوان، البصري.
كان من فصحاء العرب المعرونين، وعلماً من أعلام الخطابة، وكان جليساً لمحمد بن عبد العزيز،
توفي سنة ١٣٣ هـ.
انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء ٦/٢٢٧).
4 - باب
إعلان الرجل أخاه بشدة مودته إياه

[65] حدثنا عبد الله بن عمر الجشمي (1)، قال: حدثني يحيى بن سعيد (2)، قال: حدثنا محمد بن الفرج (3)، وبيحي بن يزيد الأهوازي (4)، عن ثور بن يزيد (5)، عن حبيب بن عبيد (6)، عن المقدام بن معدئي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ:

وإذا أحب أحدهم أخاه فليخبره أنه يحبه.  

[65] الحديث: وإذا أحب أحدهم أخاه فليخبره...  
أخرجه الحاكيم في المستدرك 4/171.  
وبن تيمية في الحليه 2/99.  
والخطيب في التاريخ 4/59.  
وابن المبارك في الزهد 248.  
وابن حبان في صحيحه 2514 ( موارد الظمان ).  
والبخاري في الأدب المفرد 542.  
وابن السني في عمل اليوم والليلة 193.  
والأمام أحمد في المسند 4/130.  
وأورده الزبيدي في الاحتفى 271.  
والهندى في كنز العمال 24747، 24745.

(1) عبد الله بن عمر الجشمي، ابن مسيرة الفواردي، أبو سعيد البصري.

سكن بغداد وحدث بها عن حماد بن زيد، وأبي عوانة، وعبد الوارث بن سعيد، ومسلم بن خالد،...
(1) حبيب بن عبيد الرحبفي، أبو حفص الحمصي ثقة. من الطبقة الثالثة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/150. وتهذيب التهذيب 2/187).

(2) يحيى بن سعيد القطان.
قال الذهبي: حديثه. انظر في (ميزان الاعتدال 1/488، تقريب التهذيب 2/374، تهذيب التهذيب 2/121).

(3) محمد بن الفرج بن عبد الوارث الفرشي مولاهم البغدادي، أبو جعفر، وقيل: أبا عبدالله. وهو ابن أحمد بن الزربقان.
قال ابن معين: شيخ في دار الرقيق، وقال: ليس به باس. وقال ابن حجر: صدوق، من الطبقة العاشرة. مات سنة 239 هـ.
انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 1/120، ومجلة التهذيب 2/370 وتهذيب التهذيب 2/216).

(4) يحيى بن يزيد الأموازي.
قال الذهبي: لا يعرف.
انظر في (ميزان الاعتدال 4/141، لسان الميزان 2/482).

(5) ثور بن يزيد الكلاعي. أبو خالد الحمصي. أحد الحفاظ.
روى عن خالد بن معدان، وعطاء، وطائفة. ومهب بن القطان، وأبو عاصم، وعدة.
قال ابن معين: ما رأيت أحداً يشك أنه قدري. وهو صحيح الحديث.
قال أحمد بن حنبل: كان ثور يرى القدر.
وقال وكيع: كان ثور بن يزيد من أعمد ما رأيت.
قال دحيم: ثوب ثبت.
قال ابن سعد وطائفة: مات ثور سنة ثلاث وخمسين ومائت.
انظر في (ميزان الاعتدال 1/775، تقريب التهذيب 1/121، تهذيب التهذيب 2/374).

(6) حبيب بن عبيد الرحبفي، أبو حفص الحمصي ثقة. من الطبقة الثالثة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/150. وتهذيب التهذيب 2/187).
[[ حدثنا داود بن رشيد (1)، أخبرنا محمد بن جعفر (2)، عن أبي محمد الأنصاري (3)، عن يزيد بن أبي يزيد (4)، عن أبي حميد الساعدي،
قال: قال رسول الله ﷺ: "أبد الموت لمن وادك تكن أثبت".]]

[[ حدث: "أبد الموت لمن وادك ...". أورده السيوطي في الجامع الكبير 1/4 وعزاه لابن أبي الدنيا في هذا الكتاب، والحارث ابن أبي أسامة في مسنده، وللطبري في الكبير، ونابي الشيخ في الثواب عن أبي حميد الساعدي. وكذلك الهشي في مجمع الزوائد 282/10، وعزاه للطبري وقيل: "فهي من لم أعرفهم". وأوردته الهندي في كنز العمال 247-97.]]

(1) داود بن رشيد الهاشمي مولاه، أبو الفضل الخوارزمي.
سكن بغداد، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 339 هـ.
(2) محمد بن جعفر. لم أجد.
(3) أبو محمد الأنصاري. لم أجد.
(4) يزيد بن أبي يزيد الصبرعي مولاه، أبو الأزهر البصري. يعرف: بالرشك.
ثقة عابد، وهم من لينه، من الطبقة السادسة، توفي سنة 130 هـ، وله مائة سنة.
[٧۷] حدِّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ ﴿٦﴾ عن عبدَالله بْنِ المَبَارِكِ، عن
عَمَانُ بْنٍ الْأَسْوَدِ، عن مَجَاهِدٍ، قَالَ:
حق على الرجل إذا أحب أخاه في الله أن يخبره.

[٧٨] الآثَرُ: ﴿٦﴾ حق على الرجل إذا أحب...،
لم أجهِده فيما بين يدي من مصادر، وهو في معيتي الحديث رقم (٦٥).

(١) أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، أَبُو يُوسَفٍ الْمُرْوَزِيِّ.
سكن بغداد وحدث بهما ابن المبارك، ومعتمر بن سليمان، وأبي نميلة، وعنه يعقوب ابن شيبة
السدوسي، وعيسى الدورى، وأبى الأثنيا وغيرهم.
قال أحمد بن حنبل: كان ثقة. وقال محمد بن أحمد بن يعقوب ابن شيبة عن جده قال: أبو يوسف
أحمد بن جمیل المروزي: صدوق، ولم يكن بالضابط.
انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٦/٧٦).

(٢) عَمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنُ مُوسَى الْمَكْيِّ، مُولِئُ بِنِي جَمِيلَة.
ثقة ثابتة من كبار السبعة، توفي سنة ١٥٠ هـ أو قبلها.
انظر ترجمته في: (تهذيب ١٠٧/٧، وتقريب التهذيب ٢١٢).
٦٨ 
حدثنا عُبد الله بن عمر، حديثنا عبد الواحد بن زياد٥، عن
خصيب٥، عن مجاهد، قال: بلغني أن النبي ﷺ قال:
"إذا أحب أحدهكم أخاه فليخبره، ليقل: إني أحبك في الله إني أودك
في الله.

مسبق تخرجيه.

٦٨ 
حدث: "إذا أحب أحدهكم أخاه...".

(١) عبد الواحد بن زيد، أبو بشر العبد.
قال الذهبي: أحد المشاهير احتجا به في الصحيحين، وتبنا تلك المناهير التي نقضت عليه.
وقال القطان: ما رأيته يطلب حديثاً بالأصر ولا بالكوفة.
وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى عن عبد الواحد بن زيد، فقال: ليس بشيء.
وقال أحمد وغيره: ثقة ومدح عنه مسند، وقريب، وخلق.
وروي عثمان، عن يحيى: ثقة وقال: ليس به باسن.
انظر في ميزان الاعتاد ٢/٢٧٨، تقريب التهذيب ١/٢٢٧، تهذيب التهذيب ٢/٤٣٤، ٤٣٥.

(٢) خصيب بن عبد الرحمن الجزري الحراني أبو عون. من موالي بني أمية.
روى عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة.
وعنه زهير، وعثاب بن بشر، وطائفة.
ضفه أحمد، وقال مرة: ليس بقوي.
وقال ابن عيينة: صالح، وقال مرة ثقة.
وقال أبو حاتم: تكلم في سوء حفظه.
وقال أحمد أيضاً: تكلم في الإراج.
وقال يحيى القطان: كنا نتجنب خصيفاً.
وقال أبو زرعة: ثقة.
مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين وفامئة.
انظر في ميزان الاعتاد ١/٢٥٣، ٢/٢٥٤، تقريب التهذيب ١/٢٢٧، تهذيب التهذيب ٢/٤٣٤، ٤٢٦.
[29] حدثنا عبادة بن الهيثم، عن يحيى بن أبي بكير(1)، عن الحسن بن صالح(2)، عن زبيد(3)، عن مjahad، قال: حدث أني النبي ﷺ قال:

"إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه. فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة".

[39] حديث: "إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه... "

سبق تخريجه.

(1) يحيى بن أبي بكير، أبو زكريا العبدي. واسم والد أبي بكير نصر، وقيل: نصر، وقيل بشير، وقيل: نصر، وقيل: بشير، وقيل: بن أسيد.
(2) كوفي الأصل.
(3) سكن يحيى بن عبدة، وولى قضاء كرمان.
(4) قال ابن معين: ثقة. وكذا قال العجمي.
(5) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 1450) وتوزيع التهذيب 113/2 وتقريب التهذيب 134/2.

الحسن بن صالح بن حي، الفقيه، أبو عبادة الهقادي النوري، أحد الأعلام.
وقيل: هو الحسن بن صالح بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان.
روى عن سماك بن حرب، وقيس بن مسلم، وطائفة.
وعنهم يحيى بن أحمد بن يونس. وعلي بن الحجس، وخلق.
قال الذهبي: فيه بدعه تشيع قليل.
وقال ابن معين وغيره: ثقة.
وقال أبو حاتم: ثقة حافظ متقن.
وقال أبو زرعة: أجمع فيه اتفاق وقفة وعباده وشد.
وقال الناصي: ثقة.
وقال الفلاس: حدث عنه ابن مهدي وتركه.
وذكره يحيى فقال: لم يكن بالسكة.
وقال أبو عيم: كتب عن ثمانمائة محدث. فما رأيت أفضل من الحسن بن صالح.
وقال ابن عدي في ترجمه: لم أجده له حديثًا من كثراً مجاور الحفاظ. وهو عدي من أهل الصدق.
وقال أحمد: ثقة. وأبوه ثقة.
ماس سنة تسعي وستين ومائة.
انظر في ديميزان الاعتدال 1/289، تقريب التهذيب 1/127، تهذيب التهذيب 2/285.

(3) زبید بن الحارث الیمامی، من ثقات التابعين، فيه تشيع يسر.

قال القطان: ثبت.

وقال غیر واحد: هو ثقة.

انظر في ديميزان الاعتدال 2/286، تقريب التهذيب 1/257، تهذيب التهذيب 3/310-311.

141
حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة (1) عن ثابت، عن حبيب بن ضيحة الضبعي (1) أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال بعض أصحابه:
إني لأخب في الله.

(1) حماد بن سلمة بن دينار، الإمام العلم، أبو سلمة البصري، روى عن أبي عمران الجوني، ثبت، وأبى ملية، وعبد الله بن كثير الداري، وخلق. وعنه مالك، وشعبة، وسفيان، وأبى مهدي، وعمر، وأغفر، وأمهم.
قال النبي ﷺ: دع الله وله التهنئة.
وقال أحمد: هو أعلم الناس بحديث قائل حميد الطويل، وأثبتهم فيه.
وقال ابن معيين: هو أعلم الناس بثابت.
وقال آخر: إذا رأيت الرجل يقع في حمد فاتهمه على الإسلام.
وقال ابن المبارك: ما رأيت أحداً كان أشبه بمسالك الأول من حماد.
وروى الكوعش، عن ابن معيين: ثقة.
وقال أبو عمر الجرمي: ما رأيت فقيهاً فت أصحح من عبد الوارث إلا حماد بن سلمة.
وقال أبو داود: لم يكن حماد بن سلمة كتاب غير كتاب فيس بن سعد.
وقال أحمد وحيى: ثقة.
قال الله ﷺ: قد أخضع مسلم بن حماد بن سلمة في أحاديث عدة في الأصول وتحايدة البخاري.
مات سنة سبع وستين ومائة.

انظر في ميزان اعتقال 1/190، تهذيب التهذيب 1/177، تهذيب التهذيب 3/411.
(2) حبيب بن ضيحة الضبعي، روى عن رجل يقال: أحمد الحارث. روى عنه ثابت البصري.
وفي الأصل: ضيحة بن حبيب الضبعي.

122
[71] حدثنا إبراهيم بن أبي عون(1)، قال: حدثنا عمرو بن عون(2)، قال: حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني(3)، عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال:

بينما رجل جالس عند النبي ﷺ إذ مرّ به رجل فقال: يا رسول الله إنني لأحبه فقال:

وأعلمه فإنه أثبت للمودة بينكما.

[71] الحديث: 5 بينما رجل جالس عند النبي ﷺ.

أخرجه الحاكم في المستدرك/171 وصححه.

وابر ذاود في سنة 2125.

والإمام أحمد في المسند/148.

وابن حبان في صحيحه/2513 (مورد الظلمان).

(1) إبراهيم بن أبي عون، لم أعثر عليه.

(2) عمرو بن عون بن أس الواسطي، أبو عثمان البزار، البصري.

ثقة بثب، من الطبقة العاشرة، مات سنة 225 هـ.

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب/276 وتهذيب التهذيب/868.

(3) عمارة بن زاذان البصري الصيدلاني، أبو سلامة.

روى عن ثابت، ومكحول الأزدي. وعنه شبيان بن فروخ، وحبان بن هلال، وجماعة.

قال البخاري: ربما يضطرب في حديثه.

وقال أحمد: له منايكير.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال أبو داود: ليس به.

وقال أبو زعيم: لا ياسب به.

وقال ابن عدي: هو عندي لا ياسب به ممن يكتب حديثه.

انظر في: ميزان الاعتدال/176-177، تقريب التهذيب/49، تهذيب التهذيب/416-417.
77 [ حدثنا زيد بن أيوب (1)، قال: حدثنا عبد الحميد بن عبد الرحمان (2)، قال: حدثنا أبو كعب الشامي (3)، عن مكحول (4)، قال: قال رسول الله (5) :]

من كان في قلبه ضرة لأخيه ثم لم يطلعه عليه فقد خانه .

الكتاب مرسلاً عن مكحول.
واورده الهندي في كنز العمال ٢٤٨ .

[ 1 ] زياد بن أيوب بن زياد، أبو هاشم البغدادي الطوسي الأصل. يلقب: دلويه، ثقة، حافظ، من الطبقة العاشرة، توفي سنة ٢٥٢ هـ.


روى عن الأعشى، وطبقته، وعن عباس الدوري، ومحمد بن عاصم.

قال الذبيهي: وثقة ابن معين من وجوهه، وجاهه عنه تضعيفه.
وقال النساوي: ليس بالقوي.
وضعه أحمد.
وقال أبو داود: كان داعية في الإراجة.
وقال ابن سعد: ضعيف.

انظر في ميزان الاعتدال ٢ /٥٤٢، تقرير التهذيب ١ /٤٩٩، تهذيب التهذيب ٦ /١٢٠.


إلى مكحول الدمشقي.

قال الذبيهي: مفتى أهل دمشق وعالمهم. وثقة غير واحد.
وقال ابن سعد: ضعيف جماعة.

قال الذبيهي أيضاً: هو صاحب تدليس، وقد رمي بالقدر، يروي بالإرسال عن أبيه، وعند أبيه:

الصامت، وعائشة، وأبيه نيريد.
وروي عن واثلة، وأبي أمامة، وعدة، وعن عثمان بن يزيد، والأوزاعي،

العزيز، وخلق.
وقال يحيى بن معين: كان قدرياً، ثم رجع.
وقال الأوزاعي: لم يبلغنا أن أحدا من التابعين تكلم في القدر إلا الحسن ومكحول، فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل.

مات سنة ثلاث عشرة والدفاة.

انظر في ميزان الاعتدال ٤ /١٧٨، تقرير التهذيب ٢ /٢٧٣، تهذيب التهذيب ١٠ /٢٨٩ -٤٩٣ .
[ ٧٣ ] حدثنا أبو أحمد (١)، حدثنا داود بن المحيّر، عن الضحاك بن يسار الخزاعي (٢)، عن زيد بن عبدالله بن الشُخْجَر (٣)، قال:
إِنَّكَ مَعِيُّ فِي لِيْلٍ فَقَالَ: إِنَّ هُدِيَتُنِّي الرَّجُلُ إِذَا لَمْ أَخَافِ. فقال: إِنَّ أَحْبَكَ فِي اللَّهِ كَتَبَ لَهُمَا تَحَتَّ الْعَرْشِ، وَإِنَّ أَحْبَكَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجِلُّ.

١ محمد بن عبدالله بن الزبير بن عمرو، أبو أحمد الزبيدي الأسد، الكوفي الحافظ الثبت، مولى بني أسد.
٢ روى عن عيسى بن طهمان، ومالك بن مغول، والثوري.
٣ وثقه أحمد، وزهير، ونصر بن علي، وأحمد بن الفرات، وخلائق.
٤ روى أحمد بن زهير، عن ابن معين: ثقة.
٥ روى الدارمي، عن ابن معين: ليس به بأس.
٦ وقال العجمي: كوفي ثقة يشتبه.
٧ وقال أحمد: كثير الخطأ في حديث سفيان.
٨ وقال بندار: ما رأيت أحداً أحفظ من أبي أحمد.
٩ وقال أبو حاتم: حافظ للحديث عابد مجتهد، له أوهام.
١٠ نوفي سنة ثلاث وثمانين.

انظر في: تفسير الميزان الاعتدال ٣/٥٩٦ - ٥٩٧، تقرب التحذيب ٢/١٧٦ - ١٧٧، وتهذيب التحذيب ٩/٢٥٤ - ٢٥٥.

٢ الضحاك بن يسار، البصري.
٣ روى عن أبي عثمان النهدي، وزيد بن الشخير، وجماعة.
٤ وثقه مسلم، وأبو الوليد، والحاوي:
٥ قال ابن معين: يضعنه البصريون.
٦ وقال أبو حاتم: لا يأت بأس به. وذكر الابن عدي فقال: لا أعرف له إلا الشيءเยسير.
٧ انظر في: تفسير الميزان الاعتدال ٢/٣٣٣، لسان الميزان ٣/٣٣٣.
٨ (٣) زيد بن عبدالله بن الشخير العامري، أبو العلاء البصري.
٩ ثقته من الطبقة الثانية، مات سنة ١١١ هـ، أو قبلها.
١٠ انظر ترجمته في: تقرب التحذيب ٢/٣٧٧، وتهذيب التحذيب ١/٣٤١.
٧٤ [ حدثنا العباس بن جعفر (١)، حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب الحجبي (٢)، حدثنا أبو عوانة (٣)، عن منصور، عن عبدالله بن مروة (٤)، عن عبدالله بن عمر، عن النبي ﷺ قال:]

«إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره فإنه يجد له مثل الذي يجد له.»

***

٧٤ [ حدث: «إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره...» ]

سبق تخريجه.

١ العباس بن جعفر بن الزرقان، أبو محمد مولى العباس بن عبد المطلب.
٢ سمع محمد بن القاسم الأندلسي، وأسحاق بن منصور السلوقي، ويحيى بن أبي بكر الكرماني، وغيرهم. وروى عنه عبدالله بن إسحاق المدائني، وأحمد بن محمد بن أبي شيبة، وغيرهم.
٣ قال ابن حجر: صدوق، من الطبقات الحادية عشرة مات سنة ٢٥٨ هـ.
٤ انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ٥/١١٥، وتاريخ بغداد ١١/١٤١). ٥ عبدالله بن عبد الوهاب الحجبي، أبو محمد البصري.
٦ ثقة، من الطبقة العاشرة مات سنة ٢٢٨ هـ، وفيه: ٢٢٧ هـ.
٧ انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ٥/٣٠٤، وتقرير التهذيب ١/٤٣٠).
٨ وضاح بن عبدالله، أبو عوانة الرملي صاحب كتابة.
٩ قال الشهاب: مجمع على تقاتله، وكتبه مقتن بالمراه.
١٠ وقال أبو حاتم: ثقة يغلط كثيرًا إذا حدث من حفظه.
١١ انظر في: (ميزان الاعتدال ٤/٣٣٤، تقرير التهذيب ٢/٣٣٤، تجهيز التهذيب ١١/١١٦ - ١١٩).
١٢ ساعة عبد الله بن مروة الهذلي الخارفي الكوفي. ثقة، من الطبقة الثالثة، مات سنة ١٠٠ هـ، وفيه:
١٣ انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ٦/٢٤، وتقرير التهذيب ١/٤٤٩).
5 - باب
اتفاق القلوب على المودة

[75] حدثنا محمد بن قدامة الجهري (1), حدثنا أبو بكر بن
عياش, عن أبي يحيى القنات (2), عن مجاهد, قال:
مرأ علينا عبد الله بن عباس رجل فقال: إن هذا يحبني فقيل: أَيَّ عِلْمَ
ذلك؟ قال: إني أحبه.

[75] الآثأر: مرأ علينا عبد الله بن عباس رجل. . . . 
أوردته الهيثمي في مجمع الزوائد 10/275, وعزا له أبي بعل بن شيخه محمد بن
قدامة.

(1) محمد بن قدامة البغدادي, أبو جعفر الجهري الفوزي. من شيخ بغداد.
روى عن ابن عيينة, وأبي معاوية, وأبي علية, ووكيع, وخلق.
وعنه ابن أبي الدنيا, وأبي بعل, والبغوي, وجعفر الفروبي, وآخرون.
روى أحمد بن مهرزا عن ابن معين: ليس بيذه.
وقال أبو داود: ضعيف. لم أكتب عنه شيئاً قط.
مابين يماح وثلاثين ومائتين.
انظر فيrizan al-andalu 2/410-411, تهذيب التهذيب.

(2) أبو يحيى القنات الكوفي.
ذكره ابن عدي في حرف الزاي, وسماء زاذان, وسماء العقلي عبد الرحمن بن دينار. وقيل اسمه
ديناز, وقيل زيد, وقيل لا يعرف الا بكينه.
قال يحيى بن معين: أبو يحيى القنات زاذان: ضعيف.
وقال أحمد: كان شريك يضعف. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وو رواي عثمان بن معيد, عن ابن معين توقيه.

127
[76] حدثنا الحسين بن عبد الرحمن، قال: كان يُقال:
إنّ الموعدة قرابة مستفادة.

[77] حدثنا محمد بن قدامة، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة (١)، عن طاوس (٢)، عن ابن عباس، قال:
الرحمة تُقطع، والنَّعم تُكفر، ولم يُرِك تقارب القلوب.
قال أبو جعفر: فكان محمد مبادراً في ذلك.
قد يقطع الرحم القريب وتُكفر النعمة ولا كتارب القلبين.
يبدي الهوى هذا ويبدي ذا الهدى. فإذا هما نفس ترى نفسين.

أخره الخطيبي في تاريخه ١٨/١٢ عن علي بن عبيدة الريحاني.

[77] الآثر: ٣ الرحم تقطع والنَّعم تُكفر . . .
أخره ابن المبارك في الزهد ١٣٣.

(١) إبراهيم بن ميسرة الطائي، تزل مكة.
ثبت حافظ، من الطبقة الخمسة، مات سنة ١٣٢ هـ.
انظر ترجمته في: (تُهذيب التهذيب ١/١٧٩، وتقريب التهذيب ١/٤٤).
(٢) طاوس بن كيسان البصلي، أبو عبد الرحمن الحمير بن مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان،
وطاوس لقب.
ثقة فاضلة، من الطبقة الثالثة، توفي سنة ١٠٦ هـ.
انظر ترجمته في: (تُهذيب التهذيب ٥/٨، وتقريب التهذيب ١/٣٧٧).
حدثنا يحيى بن قطن الأيلي (1)، حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث (2)، قال: حدثنا الليث بن سعد (3)، عن يحيى بن سعيد (4) عن عمَّرة (5)، عن عائشة، عن النبي ﷺ، قال:

«الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلاف، وما تناكر منها اختلف.»

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني (6)، قال: حدثنا زرعين (7)، عن روح بن القاسم (8)، عن سهيل بن أبي صالح (9)، عن أبيه (10)، عن أبي هريرة ﷺ، قال رسول الله ﷺ:

«الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منه ائتلاف، وما تناكر منها اختلف.»

[78، 79] حديث: و الأرواح جنود مجندة.
آخره البخاري في صحيحه 4/127 تتاليًا.*
ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلاة 109، 120.
و أبو داود في سنن 834.
والإمام أحمد في المسند 2/296، 527، 529.
والطبراني في المعجم الكبير 6/233/10، 283.
و ابن أبي شيبة في مصنفه 12/57.
والبيهقي في الأسماء والصفات 325.
وبخاري في الأدب المفرد 900.
و ابن عساكر في تاريخه 3/570، 4/262، 182، 279، 182.
والشافعي في مسنده 1793.
و ابن نعميم في حلية الأولياء 1/198، 2/110، وفي تاريخ أصبهان 1/38.
و الخطيب في تاريخه 3/29، 4/301.
والنبرسي في مشكاة المصابيح 3/508، 1008.
و أورده ابن حجر في المطالب الطالبة 2448.
و الهيشم في مجمع الزوائد 8/87، 10/88، 373.

129
(1) يحيى بن فلط الآبي. لم يُعثر عليه.

(2) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري، أبو صالح كاتب اللبث بن سعد.

صاحب الحديث ومعلم مكثر، وله مناكم.

حدث عن معاوية بن صالح، واللبيث، وعمر بن علي، وخلق.

وعنه شيخ اللبث، وابن وهب، وابن معين، وأحمد ابن ألفر، والناس.

قال عبد الملك بن شعيب بن اللث: نفته مأمون.

قال أحمد بن حنبل: كان أبو جدعان متماسكاً ثم فسد بآخره. يروي عن أبيث. عن ابن أبي ذكيبة.

وإن يسمع اللث من ابن أبي ذكيبة شيئاً.

وقال أبو حاتم: هو صدوق أمين، ما علمته.

وقال أبو زرعة: لم يكن عندي مما يتعقد الكتيب، وكان حسن الحديث.

وقال أبو حاتم أيضاً: أخرج أحاديث في آخر عمره انكره عليها. نرى أنها مما اتفعل خالد بن نجيح.

وقال صالح جرارة: كان ابن معين يوثقه وهو عندي بكذب في الحديث.

وقال النسائي: ليس منثقاً وبحيى ابن كير أحدهما منه.

وقال ابن المديني: لا أرى عنه شيئاً.

وقال ابن حبان: كان في نفسه صدوقاً. إنما وقعت المناكم في حديثه من قبل جار له.

وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث. إلا أنه يقع في أسانيده ومتنه غلط ولا يعتمد.

قال الذهبي: روى منها البحاري في الصحيح. ولكنه يدلله.

توفي سنة ثلاث وعشرين مائتين

انظر في ديوان الاعتدال 2/440، تقرير التدريب 1/236، تدريب التدريب 5/255

(3) اللث بن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث المصري. 

ثقة يثب قبته، إمام مشهور من الطبقة السابعة. مات سنة 175 هـ. أخرج له السنة، انظر ترمجه

في: (تقرير التدريب 2/138).

(4) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة ثبتاً.

انظر ترمجه في: (تقرير التدريب 2/484/3 وتدوير التدريب 110/231).
(5) عمرو بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، الأنصارية المدنية.

أكثر عن عائشة، ثقة، من الطبقية الثالثة مات قبل المائة وقيل بعدها. أخرج لها السنة.

نظر ترجمتها في: (تقرير التهديب 2/107، وتهديب التحذير 12/438).

(1) محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، أبو عبد الله البصري.

روى عن مروان بن معاوية، وهشام بن علي العامري، وأبي بكر بن عياش، وعنهم مسلم، وأبو داود.

في كتاب الفضل، والسناحي، وأبي ماجه، وغيرهم.

قال أبو زرعة وأبو حاتم: ثقة. وقال ابن حيان في الثقات. انظر: (تهديب التحذير 9/289).

(2) يزيد بن زريع، أبو معاوية البصري الحافظ.

روى عن سليمان البصري، وحميد الطويل، وأبي سلمة، سعيد بن زرعة وغيرهم. وعنهم ابن المبارك،

وأبي مهدي، وعلي بن المدني، وغيرهم.

قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة إمام. وقال ابن سعد: كان ثقة حجة كثير الحديث. وقال

ابن حبان: كان من أورع أهل زمانه.

انظر ترجمته في: (تقرير التهديب 2/325/11، وتقرير التهديب 2/182).

(3) روح بن القاسم السلمي المباركي، أبو غياث البصري.

ثقة حافظ، من الطبقية السادسة، مات سنة 141 هـ.

نظر ترجمته في: (تقرير التهديب 1/254، وتهديب التحذير 3/198).

(4) سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان. أحد العلماء الثقات. وغيره أقوى منه.

قال عباس، عن بيجي: ليس بالقوي في الحديث. وقال أيضاً: حديثه ليس بحجة. وقال في موضع

آخر: ثقة.

وقال أحمد: هو أثبت من محمد بن عمرو. ما أصل حديثه.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

قال الذهبي: قد روى عنه شعبة، والمالك. وقد أعطى بعثة فنسى بعض حديثه.

وقال ابن عيينة: كنا نعد سهيلًا ثناً في الحديث.

وقال ابن أبي خثيمة: سمعت ابن معين يقول: لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديثه. وقال - مرة:

ضعيف. وستم مرة فقال: ليس بذلك.

وقال غيره: إنما أخذ عنه المالك قبل التغبر.

انظر في: (ميزان الاعتدار 2/244، تقرير التهديب 1/243، تقرير التهديب 4/263 - 274).

(5) ذكوان، أبو صالح السمان الزياتي، المدن.

ثقة ثابت، وكان يحب الزيت إلى الكوفة. من الطبقية الثالثة. مات سنة 101 هـ.

انظر ترجمته في: (تهديب التحذير 3/219، وتقرير التهديب 1/238/1).
[80] حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثني الحكم بن يعلى، عن القاسم بن الفضل، عن أبي جعفر: قال:
اعرف المودة في قلب أخيك لِمَا لَهُ في قلبي.


*المراجعات*

(1) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر.

(2) منصور بن سفيان. لم أثير على ترجمته.

(3) سلمة بن دنار النمار المدني، القاضي.

الثقة عامية. اخرج له السنة. مات في خلافة المنصور. انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب) 7/485 وتقريب التهذيب 3/167.
[82] حدثني أبو موسى (1)، عن سعيد بن عامر (2)، عن أسامة بن عبيد (3)، قال: قال الحسن:

"ابن آدم رب أخ لك لم تلده أمك."

***


أوردته الزبيدي في الإ颔اح 6/230.

والطيني في مجمع الأمثال 1/407.

(1) أبو موسى، لم أجد.

(2) سعيد بن عامر البصري، أبو محمد، البصري.

(3) أسامة بن عبيد بن مخازن الضبعي، أبو المفضل البصري.

ئة صالحة. وقال أبو الطيني: 65، وهو من الطبقية السادسة مات سنة ٢٠٨ هـ، ومات سنة ٢٠٨ هـ، ولم يمت عامر.

انظر ترجمته في: (تهمد البصري 6/40، وتقريب التهذيب 1/491).

انظر ترجمته في: (تهمد البصري 1/64، وتقريب التهذيب 1/491).
باب في شدة الشوق إلى لقاء الأخوان، والتسلي بمحاديثهم عن الهموم والأحزان

حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن عمارة بن اليمعول، عن الحسن، قال:
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الرجل من إخوانه في بعض الليل، يقول: يا طولها من ليلة. فإذا صلى المكتوبة غدا إليه. فإذا ظل يدقها عانقه.

الأثر: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر الرجل...، أخرجه الإمام أحمد في المسند 123.

(1) محمد بن عبد الله الأزدي، أبو جعفر. سمع عاصم بن هلال، وروح بن عطاء، وأبا شميلة يحيى بن واضح، وغيرهم. وروى عنه محمد بن إسحاق الصاغاني، وعباس بن محمد الدورعي، وابن أبي الدنيا، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.

ثقة، مأمون، توفي سنة 331 هـ ببغداد.
انظر ترجمه في: (تاريخ بغداد 9/415).

(2) عمارة بن المعولي، أبو سعيد البصري، لا يُنسب به، عابد، من الطبقة السابعة.

انظر ترجمه في: (تقريب التهذيب 2/51، وتهذيب التهذيب 7/227).

134
[84] حدثني علي بن الجعفر، حدثنا سفيان يعني: الشوري، عن شعبة(1)، قال: خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال:
أنتم جلالة حزني.

[84] الآثرب: أنتم جلالة حزني. . . ..
أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء 279.

(1) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري،
ثقة حافظ متقن. وكان الثوري يقول: أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فشي في العراق عن
الرجال وذب عن السنة، وكان عابداً، من الطبقة السابعة، مات سنة 160 هـ.
انظر ترجمه في: (تقريب التهذيب 351/1 وتهذيب التهذيب 328/4).
حدثنا عبد الله بن عمر بن ميـرة، حدثنا الوليد بن مسلم (1)

عن الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعد (2)، يقول:

"أخ لك كلمة لفيك ذكرك بحظك من الله خير لك من [3] وأخ كلمات لفيك وضع في كفك ديناراً." (4)

(1) الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية. أحد الأعلام. عالم أهل الشام.
(2) بلال بن سعد بن تيم الله الأشعري، أو الكذابي، أبو عمرو، أو أبو زرعة الدمشقي.
(3) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وقد أثبتتهما من الكتب التي خرجت هذا الأمر (انظرها في التحقيق).

136
[86] حدثنا خالد بن خداج، حدثنا مهدي بن ميمون(1)، عن
غلان بن جرير(2)، عن عبيد بن عمير(3) أنه قال (1):
إذا آتيأخوًا في الله أخذ بيد فاستقبل به القبلة ثم قال: اللهم اجعلنا
شهداء بما جاء به محمد، واجعل محمدًا علينا شهيدًا بالإيمان، وقد
سبقت لنا منك الحسن، غير مغفل علينا، ولا قاسية قلوبنا، ولا قائلين ما
ليس لنا بحق، ولا سائلين ما ليس لنا بعلم.

[86] الأثر: 1 إذا آتيأخوًا في الله...
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/275.

(1) مهدي بن ميمون الأزدي المعولي، أبو يحيى البصري.
ثقة، من صغار السادسة، مات سنة 172 هـ. أخرج له الـثة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/279، وتهذيب التهذيب 10/326).
(2) غيلان بن جرير المعولي الأزدي، البصري.
ثقة، من الطبقة الخامسة. أخرج له الـثة.
انظر ترجمته في: (التقريب 2/107، والتزليب 253/8).
(3) عبيد بن عمير، بن قتادة الليثي، ثم الجندعي، أبو عاصم المكي، فاض أهل مكة، أبو عاصم.
روى عن عمر بن الخطاب وغيره. وروى عنه عطاء، وعمرو بن دينار، وابن مليكة.
قال ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: مكي ثقة.
انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل 5/404).
(4) قال، زيادة على الأصل.
87: حدثني محمد بن عبد(1)، حدثنا سفيان، عن مالك بن مغول:
قال: قال لي طلحة بن مصرف(2):
للقياك أحب إلي من العسل.

الأثر: للقياك أحب إلي من العسل.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 17/5.

1) محمد بن عباد بن الزبرقان المكي، أبو عبدالله.
سكن بغداد وحدث بها عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن عبيدة، وابن عياض، وروى
هم عليه البخاري ومسلم، وموسى بن هارون، وغيرهم.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن محمد بن عباد المكي فقال لي: حديثه حديث
الصدق، فأرجو أن لا يكون به بأس، وقال مرة: يقع في قلبي أنه صدقون، وقال صالح جزيرة: لا
بأس به. انظر:(تاريخ بغداد 74/237).

2) طلحة بن مصرف بن عمرو الكوفي الفارق.
ثقة فاضلة، من الطبقة الخامسة. دخل سنة 112 هـ أو بعدها.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 791/1371. وتهديب التهذيب 6/25).
[88] حديثنا خالد بن خداش وخلاف بن هشام(1)، قالا: حدثنا
خالد بن زيد، عن خالد بن سلمة(2)، قال:
لما جاء نعي زيد حارثة، أتي رسول الله ﷺ في منزل زيد، فخرجت عليه 6
ابن لزيد، فلم رأته النبي ﷺ اجست في وجهه فبكى النبي ﷺ حتى
انتحب. فقيل: يا رسول الله ما هذا قال:
هذا شوق الحبيب إلى حبيبه ».

[88]حديث: لما جاء نعي زيد بن حارثة أتي أنت...
أخره ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/221.
وبن عساكر في تاريخه 5/492.
وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ 91.

(1) خلف بن هشام البزاز البغدادي المغربي.

(2) خالد بن سلمة الفاخر.

(3) وهو خالد بن سلمة بن العاص بن هشام بن المغيرة المعزومي الكوفي.

(4) وروى عن الشعبي وطبهته وعن شعبة والسفيان.

(5) عن جرير قال: كان مرجعاً بغض علماً.

(6) انظر في "ميزان الاعتاد" 1/231، "تقرير التهديب" 1/214، تهديب التهديب 3/95-96، سير
النبلاة 5/327-324.

في الأصل: خالد بن سلمة، خطأ.
حدثي الحسين بن عبد الرحمن، قال: قال الخليل بن أحمد

العين تبصر ما تهرى وتفقدا
فناظر القلب لا يخلو من التفر
إن كنت لست معي فالذكر معي
يراك قلبي وإن غبت عن بصري

أما والذي شاء لم يخلق النوى
أتي رعاك الله في كل وجهة
توهم منك الشوق حتى كأني
وأرقب إشفاقي عليك من الفذ
وهل ضميري منه أجهزة الرعب؟!
عليه من الأقدار من شدة الكرب

(1) الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي، أبو عبد الرحمن البصري اللغوي.

صدوق عالم عابد. من الطبقة السابعة، مات بعد السنين، وقيل سنة 170 هـ أو بعدها.

انظر ترجمه في: (تقريب التهذيب 228/1، وتهذيب التهذيب 3/163).
[91] حدثنا موسى بن هارون بن سفيان، حديثي أبي عبد الله الطحان(1) قال: سمعت رجلاً يقول لمحمد بن منذر(2):
في أي شيء وجدت لندة العيش؟
قال: في محادثة الإخوان، والرجوع إلى اللفة.

(1) موسى بن هارون بن سفيان، لم أعثر على ترجمته.
(2) معاي بن هلال بن سويد الطحان، الكوفي العبد.
روي عن قيس بن مسلم، ومنصور. وعن عون بن سلام، ويحيي بن سعيد العطار، جماعة.
زماة السفيان بالكذب.
وقال ابن المبارك ابن المدني: كان يصنع الحديث.
وقال ابن معين: هو من المعروفين بالكذب والوضع.
وقال النسائي وغيره: متروك.
قال أحمد: كل أحاديثه موضوعة.
انظر في ديوان الاعتدال 4/153، تقريب التهذيب 2/276، تهذيب التهذيب 10/1040.

(3) محمد بن منذر الشاعر.
روى عن شعبة.
قال يحيى بن معين: لا يروي عنه من فيه خبر.
وروى عباس، عن يحيى بن معين: كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس. وكان
يصب الماء بالليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجههم.
انظر في ديوان الاعتدال 4/247، لسان الميزان 5/393.

141
[۹۲] حدثني محمد بن الحسين، حدثني عبد الله بن الزبير (١)، عن
سفيان، قال: حدثت عن أبي جعفر، أنه قال (٢):
قدومي مكة حباً للقاء عمرو بن دينار (٣)، وعبد الله بن عبيد بن عمر (٤):
قال: وكان يحمل إليهم النفقة، والصلاة، والكساء، ويقول هيأتها لكم من
أول السنة.

(١) عبدالله بن الزبير بن عيسى القرشي الحمدي المكية، أبو بكر.
ثقة حافظ قصيقه، من أهل أصحاب ابن عيينة، من الطبقة العاشرة، مات سنة ٢١٩ هـ وقيل بعدها.
قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحمدي لا يجدوه إلا غيره.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب ١٤٥٤، وتهذيب التهذيب ٢١٣/٥).
(٢) في الأصل: «قال: حدثنا خطايا».
(٣) عمرو بن دينار الجمحي.
قال الذهبي: عالم الحجاز، حجة، وما قبل عنه من التشيع فباطل.
انظر في: مؤرخ الاعتدال ٣/٢٦٨، وتقريب التهذيب ٢/٦٦، تهذيب التهذيب ٨/٢٨ ٣١٠.
(٤) عبدالله بن عبيد بن عمر الليثي المكي.
ثقة، من الطبقة الثالثة استشهد سنة ١١٣ هـ.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب ١/٤٣١، وتهذيب التهذيب ٥/٣٠٨).
[93] حدثنا محمد بن عمارة الأسدي (1)، حدثنا مالك بن إسماعيل (2)، حدثنا مسلمة بن جعفر (3)، عن عمرو بن عامر البجلي (4)، عن وهب بن منبه (5)، قال:

ثلاث من روح الدنيا: أشبه الإخوان، وإنفطار الصائم، والتهجذ من آخر الليل.

(1) محمد بن عمارة الأسدي لم أثر على ترجمته.
(2) مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدي.
قال الذهبي: ثقة مشهور، تأكد ابن عدي ببرائته مع اعترافه بصدقة واعدائه.
وقد قال ابن معين فيما نقله عنه أبو حاتم: ليس بالكوفة أثقل من أبي غسان.
وقال أبو حاتم: لم أر بالكوفة أثقل منه لأبو نعيم ولا غيره. له فضل ويدعاه.
(3) مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي.
قال الذهبي: يجهل هو وشيته.
وقال الأزدي: ضعيف.
(4) عمرو بن عامر البجلي الكوفي، والد أسد بن عمرو.
مقبول من الطريقة السادسة.
انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 2/73، وتهذيب التهذيب 8/260.
(5) وهب بن منبه، أبو عبد الله العبداني، صاحب القصص. من أخبار علماء التابعين.
روى عن ابن عباس، وعبد الله بن عمرو، وروى عن عمرو بن دينار وعوف الأعرابي، وأقاربه.
قال الذهبي: كان ثقة صادقاً، كثير النقل من كتب الإسرائيليات.
قال العملي: ثقة تابعي.
ضعفه الفلاس ووحده. وثقته جماعة.
قال الجوجزاني: كتب كتاباً في القدر ثم ندم.
وقال أحمد بن حبل: كان يفهم شيء من القدير، ثم رجع.
نوفي سنة أربع عشرة ومائة.
انظر في ديوان الاعتدال 4/253، تقريب التهذيب 2/339، تهذيب التهذيب 11/167 - 168
143
الأسدي (1) قال: أكثم بن صيفي (1):
لقاء الأحبا مسلاة للهمً.

(1) محمد بن زياد الأسدي.
قال ابن عدي: منكر الحديث عن أثقال. ولا اعره.
(2) أكثم بن صيفي بن رباح بن الحارث بن مخاشن التميمي.
حكيم العرب في الجاهلية، وأحد الممرين عاش زمنًا طويلاً، وأدرك الإسلام، وقصد المدينة في
مئة من قومه يريدون الإسلام فمات في الطريق، ولم يكن له أسلم من بلغ المدينة من أصحابه.
وهو المعنى بالآية الكريمة: "ومن يخرج من بيتاً مهاجرًا إلى الله ورسوله، ثم يدرك الموت فقد بلغ
أجره على الله".
أخيه كثيراً، ولعب العزيز بن يحيى الجلودي كتاب وأخبار أكثم توفي أكثم سنة 9 هـ.
انظر ترجمه في: (الأعلام 6/6، والإصابة 1/133، وجمهرة الأنساب 200، وبلوغ الأرب
للألوسي).
[ 95 ] حديثي أبو بكر الأثرم(1)، حديثي أحمد بن شوبية(2)، حديثي سليمان بن صالح(3)، حديثي عبد الله بن المبارك(4)، عن سفيان بن عيينة(5)، عن أبي حمزة الثمالي(6)، قال: قال المغيره بن شعبة(7):

للحديث من عاقل، أحدهم ممن شهد بهما رضفة بلبن الأرفي.
فقال زياد: كذلك، فلهو أعجب إلى العاقل من رتبة فشيئاً بسلاسة نعوذ
في يوم شديد الوديقة ترمض في الأجل.

الرضفة: الصخرة، والمخض: اللبن، والأرفي: الظباء، والوديقة:
شدة الحر، والأجلاج: البقري، الواحد الإجل، قال ذلك الحسن بن
جمهور(8).

والثبتة: اللبن الذي لم يخرج زبداً وفشيئاً: كسرت.

***

(1) أبو بكر الأثرم: أحمد بن محمد بن هاني البغدادي الأسكاني الفقيه الحافظ.
قال ابن معين: كان أحد أربعي الأثرم جن، وقال: إبراهيم بن أورمة الأثرم أحفظه أبي زرعة وأتقن
 وقال ابن حبان في الثقات: أصله خراساني حديثنا عنه جمعة، وكان من خيار عبد الله توفي سنة
 273 هـ.

(2) أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان الخزاعي، أبو الحسن بن شوبية.

(3) حديثي سليمان بن صالح الناهي، أبو صالح المروزي سلموية.

(4) حديثي سليمان بن صالح الناهي، أبو صالح المروزي سلموية.

(5) حديثي سليمان بن صالح الناهي، أبو صالح المروزي سلموية.

(6) حديثي سليمان بن صالح الناهي، أبو صالح المروزي سلموية.

(7) حديثي سليمان بن صالح الناهي، أبو صالح المروزي سلموية.

(8) حديثي سليمان بن صالح الناهي، أبو صالح المروزي سلموية.
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/263، تقرير التهديب 1/116، تهديب التهديب 2/7/8-9.

(5) المغيره بن شعبة بن مسعود الثقفي.

صحابي شهر، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة. توفي سنة 50 هـ.

انظر ترجمته في: "تهديب التهديب" 10/262. و"تقرير التهديب" 4/300.

(6) الحسن بن جهرور الفقي.

أورده ابن حجر في "ميزان الميزان" 2/198 وقال: قال علي بن محمد السايل: كان من رواة أهل البيت وحامل الأثر عنهم.

146
7 - باب
في زيارة الأخوان

[ 96 ] حدثنا عبد الأعلى بن حماد(1)، قال: حدثنا حماد بن سلمة،
عن ثابت عن أبي رافع(1)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاَّهُ فِي قِرَةٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَوَادَعْهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَدْرِجِهِ مَلِكًا.
فَقَالَ: أَيْنَ تَرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَزْوَجَيْنِ أَخَاَّيْ لِي فِي هَذِهِ الْقَرَىِّ. قَالَ لَهُ: هَلَّ لَهُ
عَلِيْكَ نَعْمَةَ تُرْبَهَا؟ قَالَ: لَا. إِنِّي أَحْبِبُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَإِنَّي رَسُولُ اللَّه
إِلَيْكَ: إِنَّ اللَّهَ أَحْبَكَ كَمَا أَحْبَبَهُ."

[ 96 ] حديث: إِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاَّهُ فِي قِرَةٍ...

والإمام أحمد في المسند 3/464.
والخطيب في تاريخ بغداد 3/400، 476/11، 477/12، 478/13، 479/14.
وابن المبارك في الزهد 247.
والبرّي في مشكاة المصليح 507.
اورده الزبيدي في الاحتفال 2/176.
والعرافي في تحرير الإحياء 2/157.
المندزي في الترغيب والترهيب 3/663.
والهندى في كنز العمال 9/247.

(1) عبد الأعلى بن حماد بن نصر الباهلي مولاه، البصري أبو يحيى المعروف بالنرسي.
لا بأس به، من كبار الطبقة العاملة، نوفي سنة 623 أو 237 هـ. أخرج له البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/366، وتهدیب التهذیب 10/472).

(2) أبو رافع: نفي الصانع المدني تزيل البصرة، مولى بنت عمرو، وقيل مولى بنت العجماء.

قال ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة، خرج من المدينة قديماً وكان ثقة.

وقال المجلسي: بصري تابعي ثقة من كبار التابعين.

وقال أبو حاتم: ليس به باسن.

والد الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/366، وتهدیب التهذیب 10/472).

(3) في الأصل: أروح، خطأ.

١٤٨
[97] حدثنا زهير بن حرب، حدثنا الحسن بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن أبي سّيان، عن عثمان بن سودة، عن أبي هريرة أن رسول الله قال:

"إن المسلم إذا عاد أخاه أو زاره في الله يقول الله عز وجل طبت وطاب ممشاك وتبوأت في الجنة منزلًا." 

[97] حديث: «إن المسلم إذا عاد أخاه...»

لم أجد هذا اللفظ، ولكن هناك عدة أحاديث تؤيده وفهي معناها أخرجها مسلم، والإمام أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

(1) الحسن بن موسى الأشعبي أبو علي.

روى عن شعبة وابن أبي ذئب. وعونه أحمد، وبشر بن موسى، وطائفة.

روى أبو حاتم عن ابن المديني: ثقة.

وروى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال: كان في بغداد وكأنه ضعيف.

قال الذهبي: الأول أثب. وقد وثقه ابن معين.

وقال ابن خرتش: صدوق.

مات سنة تسع ومائتين.


(2) سعيد بن سنان، أبو سنان الشيباني الكوفي، نزيح الرئ.

قال أحمد: ليس بالقوي، وقال مروة: كان رجلا صالحا، ولم يكن يقيم الحديث.

وقال النسائي: ليس باسس.

ووثقه الدارقطني ومن قبله ابن معين.

وقال ابن عدي: له أفراد وأرجو أنه ممن لا تعمد الكذب.


(3) عثمان بن أبي سودة المقدسي.

روى عن أبي هريرة وجماعه. وعنة أخوه زيد، وشبيب بن شيبة، والأوزاعي، وأبو سنان عيسى القاسمي، وثور بن يزيد.

قال الذهبي: وثقه مروان الطاطري، وابن حبان.

وقال الأوزاعي: أدرك عثمان بن الصامت وكان مولاه.

قال الذهبي: في النفس شيء من الاحتجاج به.

حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حروش، عن أبي طيبة، عن عمرو بن عبسة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول:

"قال الله عز وجل حقَّت محبتى للذين يتزاورون بن أجيلى".

حديث: "قال الله عز وجل: حقَّت محبتى للذين يتزاورون من أجيلى...".

أخرجه الحاكم في المستدرك 4/170.
وأبو حبان في صحيحه 2510 (مورد الظلمان).
والطبراني في المعجم الصغير 2/116.
والشافعي في الشافعي 2/250.
والشافعي في الزهده 2/142.
والشافعي في أهلية 2/278.
وأودره الهيثمي في جمع الزوائد 2/6، 10، 28/10، 6، 227.
والعراقى في تخريج الإحياء 2/157.
والزبيري في الإتحاف 5/245، 246، 247، 248.
وكنز العمال للهندي 1/187.
والسيوطي في الجامع الكبير 1/596، وعزة للطيارى، والإمام أحمد، وأبيمان
منيع، وأبو حبان والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك.
حدثنا أبو خُلِّيفة، قال: حدثنَا عبد الله بن جعفر، عن أبي المُلِج، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن أبي مسلم الحَولاني، عن عَبَّادة بن الصَّامِت سمعت النبي ﷺ يروي عن ربه تبارك وتعالى قال:

حقَّقت محبتي على المتزوارين فيّ.

حدثنا إسحاق بن إسحاق، حدثنَا جرير، عن ليث، قال:

ما من رجل يزور أخاه إلا يزوره إلا ابتداء مرضاه الله عز وجل وتنجرؤ لموعدوه، والتماس ما عنده، وحفظاً لحق أخيه إلا حيَّاه كله ملك بحية لا يحييها صاحبه. ثم صاح ورق الجنة وسَعَ، ثم قيل: هذا فلان زار أخاه.

[ حديث: حقَّقت محبتي على المتزوارين فيّ في ... ]

انظر تخريج الحديث السابق.

[ الأثر: ما من رجل يزور أخاه إلا يزوره ... ]

أورده الزبيدي في الإتحاف ٢/٢٩٥ مرفوعًا.
[101] حدثنا عمَّار بن نصر السعداوي ( م، حدثنا شعبان أبو حرب ( م، عن أبي العَمَيْنِيَّة، عن يحيى، عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إمَّام ميلا عَدَّ مريضاً، امَّام ميلين أصلح بين اثنين، امَّام ثلاثين.

ب أميال/ وزر آخاً في الله عز وجل.»

[[101] حديث: إمَّام ميلا عَدَّ مريضاً...]

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 198/5.
والخطيب في التاريخ 162/11.
وأورده الدهمي في ميزان الاعتدال 967/6.
والسبطي في جمع الجوامع 153/1، وعزاء لوين أبو الدنيا في هذا الكتاب عن مكحول مرسل. والزيدي في الاحتفال 243/5.
وفي الترغيب والترهيب 184.
والهنيدي في كنز العمال 247/58.

(1) عمران بن نصر، أبو ياسر السعداوي المروزي، نزيل بغداد.
روي عن يحيى وابن المبارك، وعنه ابن أبي الدنيا، ويحيى البغوي.
قال ابن معين: عمره أبو ياسر المسمكي ليس بثقة.
وقال موسي بن هارون: عمره أبو ياسر متراوحة.
قال الخطيب: لعل هذا القول منهما في عمران بن هارون.
وقال أبو أحمد الحبشي: سالت صالحاً جزرة عن أبي ياسر عمر بن نصر، فقال: لا يأس به، كان ابن معين سيء الرأي فيه.
قال الخطبيب أيضاً: وروى عن ابن معين توثيقه.
إنظر في ميزان الاعتدال 171/3، تقرير التهذيب 48/7، تهذيب التهذيب 447/76.

(2) شعبان أبو حرب، لم أجده

102
[102] حدثنا سليمان بن منصور الواسطي (1)، وإبراهيم بن سعيد (2)، وغيرهما، عن أبي سفيان الحميري (3)، عن الضحاك بن حصرة (4)، عن حماد بن جعفر (5)، عن ميمون بن مهيا (6)، عن أنس بن مالك، قال:
قال رسول الله ﷺ:
أي عبد زار أخاه في الله عز وجل نودي: أن طبت وطابت لك الجنة. ويقول الله عز وجل عبدي زار في علي قراة، ولن أرضي لعبد قرى دون الجنة.


أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 3/372.
وأوردته المندري في الترغيب والترهيب 3/362.
والهند في كتاب النقل 24721.
وأبو حجر في المطالب العالية 2/406، وعزاز لؤي بك بن أبي شيبة.
وأوردته السيوطي في الجامع الكبير، وعزاز لابن أبي الدنيا هنا.

(1) سليمان بن منصور الواسطي، يكنى أبو أبوب.
سكن بغداد في بركة زلزل. وحدث عن سفيان بن عبيدة، وعبد الله بن إدريس، وصلة بن سليمان، وغيرهم. وروى عنه بن أبي خيمة، وعلي بن الحسن بن المغيرة الدفوق، وغيرهم.
قال أبو داود: ثقة.
وكان عالماً بالنسب والتاريخ وأيام الناس وأخبارهم وكان صدوقاً انظر: (تاريخ بغداد 95/50).

(2) إبراهيم بن سعيد الجهري الحافظ، أبو إسحاق البغدادي. أحد الأعلام.
سمع عن عبيدة، وأبا معاوية، وعن آل الصروي البخاري، وأبو حانيم، وأبو صاعد، وخلق.
قال الخطيب: كان ثقة ثناً مكثراً صفو المسند.
وقال النسائي: ثقة.
وقال الذهبي: إبراهيم حجة بلا ريب. وأدره وقاله ابن قانع في سنة سبع وأربعين، وقيل سنة سبع.
وقيل سنة أربع وأربعين. والأول الأولي، وأخطأ من قال سنة ثلاث وخمسين وثمانين.

103
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/36، تقريب التهذيب 1/35، تهذيب التهذيب 1/123.

(3) سعيد بن يحيى، أبو سفيان الحميري.
قال الذهبي: يأتي بكثرة، وهو متوسط الحال.

(4) الضعاح بن حمره.
روى عن عمرو بن شعبان، وأبو سفيان سعيد بن يحيى الحميري، وأبو المغيرة، ومحمد بن حرب.
ومحمد بن حمير، وبيان بن عدي الحمصي.
ولله أحاديث عن قادة، ومنصور بن زادان، وغير واحد.
قال النسائي: ليس بثقة.
وقال البخاري: منكر الحديث مجهول.
وقال ابن معن: ليس بشيء.
انظر في "ميزان الاعتدال" 2/322، تقريب التهذيب 1/372، تهذيب التهذيب 4/443.

(5) حماد بن جعفر العبدي.
يعبر. روى عن شهير، وميمون ابن سهاء.
وعنه أبو عامر، وجماعه.
قال الذهبي: وثقه ابن معين، وابن حبان.
وقال ابن عدي: منكر الحديث.
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/89، تقريب التهذيب 1/196، تهذيب التهذيب 3/665.

(6) ميمون بن سهاء، أبو بحر البصري.
روى عن جندب بن عبد الله، وأنس. وكان أسن من الحسن البصري.
وروى عنه سلام بن مسكي، وحزم القطعي، وجماعه.
قال الذهبي: كان عرضًا يقال وسدر القراء لعبادته وفضله.
وقال أبو حاتم، والبخاري.
وقال أبو داود: ليس بذلك.
وضعه يحيى بن معين.
قال الذهبي: حدثه يعلى في جزء الحفار.
[103] حدثنا الفضل بن زيد الدقاق (ر)، قال: حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي عن أبي هاشم (ر)، عن سعيد بن جبير (ر)، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:

«ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ قال: والرجل يزور أخاه في ناحية المصرلا يزوره إلا في الله عز وجل».

***

[103] حدث: «ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة...»

أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 46/1. وأبو نعيم في حكيم الأولية 430/3.

وأبو عمار في تاريخه 56/32، والشجري في أماره 151/2.

وأوردته الهشيمي في مجمع الزوائد 4/312. والبيهقي في المطالب العالية 2592.

وأبو حجر في المعجم الكبير 447/327، وعزاز للدارقطني في الأفراد عن كعب بن عفروة.

ويجدر الإشارة هنا إلى أن ما أوردته ابن أبي الدنيا جزء من الحديث وليس الحديث بأكمله، وهو ما يظهر بموضوع الكتاب.

1) الفضل بن زيد.

روى عن سهيان النحوى.

قال الذهبي: ذكرت في المعنى أنه لا يعرف، وهو البغدادي يفاع الطباس.

وثبت أبو زرعة، وحدث عنه. يروي أيضاً عن عبادة بن عبيد. وخلف بن خليفة.

وقال العقلي: فيه نظر. يروي عن سهيان.

انظر في ميزان الاعتدال 3/301، تاريخ بغداد 12/360، الجرح والتعديل 7/23، لسان الميزان 4/444.

2) أبو هاشم الرمني الواسطي.

قال الذهبي: هو يحيى بن دينار. أحد النقات. تابع صغير.

انظر في ميزان الاعتدال 4/381، تقريب التهذيب 2/483، تهذيب التهذيب 12/271.

3) سعيد بن جبير الأسد الكوفي.

ثقة بثبت فقهه من الطبقة الثالثة.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/797، وتهذيب التهذيب 4/11).

105
باب في إغبار الزفارة

[104 ] حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن طلحة بن عمرو (ٍ)، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:
 حدثنا قال: وحدثنا سويد بن سعيد، حدثنا القاسم بن غصن (ٍ)، عن عبد الرحمن بن إسحاق (ٍ)، عن الثعeman بن سعد (ٍ)، عن علي، عن النبي ﷺ:

حدثنا قال: وحدثنا سويد، حدثنا ضمام بن إسماعيل (ٍ)، عن أبي قبيل (ٍ)، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:

"زُرُغِبًا تَزَدَّدْ حِبًا".  

[104 ] حديث: "زرُغِبًا تَزَدَّدْ حِبًا".
أخرجه الحاكم في المصنّد ٣/٤٧٣، وسكت هو والذهبي عنه.
وأخره الطبراني في الكبير ٢٦/٤، وفي الصغير ١٠٧/١، والخلفي في تاريخ ٩/١٧٠، ١٠٨/١٤، ١٨٢/١١، ١٣٠/١، ٥٧/٩.
وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/٢٢٢.
والبزار في مسند ١٩٢٢ (كشف الأسنان).
والطيلي في مسند ١٠/٢٣٤.
والفضلي في مسند ١٠٩.
وأبو عساف في تاريخ ٢/٨٨٥.

١٥٦
وأورده المناوي في فضي القدير/22.

والبهيحي في مجمع الزوائد/8، وعزا لميزار الطبرياني في الأوسط، وقال:

وفي إسناد الميزار عبيد بن أبي عمران وهو متوك.

وأورده السيوطي في الجامع الصغير/400. وفي الجامع الكبير/2344، حديث.

1444، والمعلوني في كشف الخفا/1412.

والسخاوي في المقاصد الحسنة/337.

وايبن الديع في تميز الطيب من الخبيث/281.

والحوت في أسرى المطالب/729.

والمماوي في الجامعة الأزهر/240/10.

وايبن قدو في الاتحاف/13/163.

والزدبي في التذكرة باب الحكم والآداب حديث رقم 4 بتحقيقنا.

والزركشي في التذكرة باب الحكم والآداب حديث رقم 2.46.

والسيوطي في الدرر المنثورة حديث.

والشوكي في القوائد المجمعة/250.

والفتحي في تذكرة الموضوعات/204.

وأي حجر في المطالب العالية/596، وفي فتح الفاري/10/498/12.

وأي عدي في الكامل/2/2/4448/3، 1138/4، 1424/5، 1425/6، 1427/5، 1429/5، 2179.

(1) طلحة بن عمر الحضرمي المكي. صاحب عظاء.

قال الذهبي: ضعفه ابن معين وغيره.

وقال أحمد والناني: متوك الحديث.

وقال البيخاري: ابن المدني: ليس بشيء.

وقال الفلاس: كان يحيى عبد الرحمن لا يحدث عنه.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.

وقال ابن أبي حاتم: سألت لبناني عن طلحة بن عمر، فقال: مكي ليس بقوي. لين الحديث.

وقال أبو زرعة: ضعيف.

(3) عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة الواسطي. صاحب النعمان بن سعد.
قال النعمان بن سعد:
روى عن علي رضي الله عنه. ما روى عنه سوى عبد الرحمن بن إسحاق أحد الضعفاء، وهو ابن
أخيه.

(4) النعمان بن سعد.
روى عن علي رضي الله عنه. ما روى عنه سوى عبد الرحمن بن إسحاق أحد الضعفاء، وهو ابن
أخيه.

(5) ضمام بن إسماعيل المصري.
قال الذهبي: صالح الحديث. لينه بعضهم بلا حجة.
حدث عن أبي قبيل، وموسى بن وردان.
وعنه ابن وهب، وسويق بن سعيد، وطائفة.
وقال ابن معين: لا يأس به.
وقال أبو حاتم: كان صدوقاً متفاذاً.
وقد أوردته ابن عدي في كامله.
ويردد له أحاديث حسنة.
وقال أحمد بن حنبل: ضمام صالح الحديث. كتب عن سويق أحاديث ضمام.
وقال الذهبي: قرأت بخط الضياء الحافظ: ضمام بن إسماعيل، عن موسى ابن وردان: متروك. قاله
الدارقطني.
حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون بن خرمش بن نباتة، عن الكلبي - يعني أبا جناب - عن عطاء، قال:

انطلقت أنا وأبنا عمر، وعبد بن عمر بعثها لحلا فدخلنا عليها وبيننا وبينها حجاب، فقالت: يا عبد الله ما يمكن أن تزورنا؟ فقال: قول الشاعر:

َّرَبَ ٌعَيْبًا تَزَدَّدَ حُبًا.

[105] انظر الحديث السابق.

ومات بالإسكندرية سنة خمس وثمانين ومائة.
انظر في ديوان الاعتدال 2/331، تقرير التهذيب 1/274، تهذيب التهذيب 4/458.

(1) حبي بن هاني بن ناضد، أبو قليل المعافري.
روى عن عبد الله بن عمرو، وعثبة بن عامر، وثعلب بن مانع.
وعنه دراج أبو السمح، وأبي ليهجة، وبيكر بن مضر، واللث، وعدة.
قال الذهبي: وثثة أحمد، وأبنا معين، وأبو زرعة.
وقال أبو حامد: صاحب الحديث.
توفي بالبرلس سنة ثمان وعشرين ومائتا.

(1) يحيى بن أبي حية، أبو جناب الكلبي.
سمع الشعي وبقيته.
قال يحيى الفطان: لا استحل أن أروي عنه.
وقال النسائي والدارقطني: ضعيف.
وقال أبو زرعة: صدوق بدبل.
وقال ابن الدورقي عن يحيى: أبو جناب ليس له بدله، إلا أنه كان يدله.
وروى عثمان عن أبي معين: صدوق. ثم قال عثمان: هو ضعيف.
وقال الفلاس: متروك.
محمد بن صالح بن نهيان النطاح البصري، أبو النباه.
قال: حديثي أبو عبيدة.

الصداق، عن أبي عوانة، قال، سمعت عبد الملك بن عمير، يمثل:

استيقق، و‌ذاك للصداق، ولا تكن فيما بعض هجارة ملحاحاً
واهجمهم هجر الصداق صديقه، فمتى تلاقينهم عليك شباحاً

(1) محمد بن صالح بن مهار النطاح البصري، أبو النباه.
قال الذهب: أخبرني علاء، قد ذكره ابن حيان في الثقات.

أروى عن معمر بن سليمان، وأبي عبيدة اللغوي، والواقفي، وخلق.
وعنه ابن أبي الدنيا، وابن صاعد، وروى عنه أسلم بن سهل حديثاً كذباً، لعله وهم.
توفي سنة ثمانين وخمسين ومائتين.
انظر في «ميزان الاستدلال 3/ 582، تقرير التهذيب 2/ 170 - 171، تهذيب التهذيب 9/ 427».

(2) عبد الواحد بن واصيل، أبو عبيدة الحداد.
قال الذهب: وثقة ابن معيمن وغيره.
وقال أحمد بن حنبل: أخشى أن يكون ضيفاً.
وقال أحمد أيضًا: لم يكن صاحب حفظ، وكتابه صحيح.
وقال ابن معيمن: كان من المثبتين ما أعلم أنا أخذنا عليه خطأ البصة.
مات سنة ثمانية عشرة مائتان.
انظر في «ميزان الاستدلال 2/ 277، تقرير التهذيب 1/ 526 - 527، تهذيب التهذيب 6/ 440».
والتعديل 4/ 4411، المغني 2/ 4411.

(3) عبد الملك بن عمران اللطفي الكوفي الثقة، أبو عمر القطب.
رأى عليًا، وروى عن جابر بن سمرة، وجندب البجلي، وخلق.
وعنه زائدة وإسحاق، وجبرير، وخلق.
قال الذهب: كان من أوعية العلم، ولي قضاء الكوفة بعد الشمعي، ولكن طال عمره، وساء حفظه.
وقال أبو حاتم: ليس بحافظ تغير حفظه.
وقال أحمد: ضعيف، يفط.
وقال ابن معيمن: مخلوق.
وقال ابن خراش: كان شعبة لا يرضاه.
وذكر الكوفي، عن أحمد: أنه ضعيف جداً.
وقال النجلي: يقول ابنه وغيره: ليس به بأس.
قال الذهب: أيضاً: لم يرده ابن عدي، ولا العقيلي، ولا ابن حبان. وقد ذكرنا من هو أقوى حفظاً مني،

160
أَنَّى أَرَادَ الْوَلَدَ غَيْبًا تَرَّدَّدَ إِلَى الْخَوَانَ حَبًا
لا مَجَّلَّتْ أَحَا وَإِنْ مَنَحَ الْوَلَدَ عَلَيْكَ دَبًا
فَضُيَّقَ عِنْكَ فَاوَّلَهُ يَوْمًا وَكَانَ عَلَيْكَ رَحِيًا
لا يَتَالَّنَّ فِىَ مِنْ أَخٍّيْهِ فِيْسُرُّ كَلِبًا
بِقِيمَيْكَ وَكاَنَّا بِمِنْ أَهْلِيْ جَوُّأَ وَضَرْبًا
وأَهْدَ يَقِيمَكَ عَنْ أَخٍ تَرَّدَّدَ بِعَدَّبُ مَنْهُ فَرَا

أَوَّاِ أَبَنَ الْجِوْزَيْ فَذَكَّرَ فَحَكِيَّ الْجَرْحَ، وَما ذَكَرَ التَّوْثِيقُ
وَالرَّجُلُ مِنْ نَظَارِهِ السَّبِيعِ أَبِي إِسْحَاقٍ وَسَعِيدٌ المُقَبِّرِيْلَا وَقَعََاَ في هَـِّمِ الشَّيْخُوَّةِ نَفْصَ حَفْظِهِمْ
وَسَاءَتْ أَذَهَّانِهِمْ، وَلَمْ يَخْتَلَفُوا. وَحَدِيثِهِمْ فِي كِتَابِ الإِسْلَامِ كُلِّهِا
وَمَاتْ سَنَةَ سَتِ وَلَثَّانِيَ ومَائَةً.
انظُرَ فِي «مِيْزانِ الْاَعْتِدَالِ» ۲/۱۶۱، تَقُرُّبُ التَّهِذِيبِ ۱/۵۲۱، تَهْذِيبُ التَّهِذِيبِ ۶/۴۱۱
۱۴۱۳.
(۱) أَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدِ بْنِ أَبِي شَعْبِ، أَبُو صَلِّمُ المُحَرَّانِ
سُكِّنَ بَغْدَادَ وَحَدِّثَ بَهَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ، البَاهَلِيِّ، وَمُكِينِ بْنِ بَكْرِ الْحَرَانِيّينَ. رَوَى عَنْهُ أَبِي
شَعْبِ، وَمُعَادِيْنَ بْنِ العَشِيْنِ، وَابْنِ أَبِي الدَّيْنِيّ، وأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي دَادَوْ، وَابْنِ صَاعدِ
قَالَ الْخَطِيبُ: كَانَ ثَقَةً.
وَقَالَ أَبِنَ عَلَانٍ: ثَقَةٌ مَاوَمَنَ
انظُرَ تَرْجِمَةً فِي: (تَأْرِيْخُ بَغْدَادِ) ۷/۲۶۶، وَتَقُرُّبُ التَّهْذِيبِ ۱/۱۶۳، وَتَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ ۲/۲۵۴.
108 قال: وأنشدني الحسن أيضاً:

ّيَقْلُ إِخْاَيُّي عَنْدَ مِنْ زُرْتُ بَيّةٍ كَثِيراً ولكني أقُل فَأَكِير
وإِنْ زُرْتُ مِّنْ لَا أَشْتِهُ أَنّ أَزُورُهُ كَثِيراً فَمَا لَوْمِي لِهِ حِينّ يُضْجِرُ

109 حدثني محمد بن عمرو بن عيسى التميمي البصري، عن
الوليد بن هشام الفحصيم(1) أنه دلّ له:

عَيْبَتُ عَلَيّ فَاصِحَتْ وَصِلي جَعِلتُ زِبَارِتْكَ عَلَيّ دِينَا
فَلَمَا أَنّ وَهَبْكَ مُحَضَّ وَدِي وإن أَمْسِيُ هَوَأْكَ عَلَيّ دِينَا
فَإِنَّي لَا أَقِيمُ عَلَى هَوَأٍ إِذَا زَرْتُ الصَّدِيقَ فَرَّرْتُ غَيْبًا
وَقَدْ قَالَ النّبِيّ ﷺ وَكَانَ بِرًا إِنْ زَرَّتَ رَوْزًا مِّنْ تَهْوَاهُ تَزْدَد
فاَقِلُ زُرْتَ مِّنْ تَهْوَاهُ تَزْدَد

(1) الوليد بن هشام الفحصيم. رَقة
انظر في وميزان الأعدال ٠٤٩/٣، الحج و الميزان ٢٠/٩، لسان الميزان ٢٢٨/٦

١٦٢
باب
في ذكر مصافحة أهل المودة

[110] حدثنا نصر بن علي الجهضمي (1)، حدثنا عمرو بن حمزة (2)، حدثنا المنذر بن ثعلبة (3)، عن أبي العلاء بن الشخّير، عن البراء، قال:
لقيت رسول الله ﷺ، فصاحني فقالت: يا رسول الله كنت أحسب أن هذا من زيّ العجم. قال:
» نحن أحقّ بالصافحة منهم، ما بين مُسلمين التقيا فتصافحنا إلا تسافقت ذئوبهما بينهما. «

[110] حديث: » نحن أحقّ بالصافحة منهم... «
أخرجه أبو داود في سنته 5212، 5216.
وأبو حنيفة في سنته 3703.
والتمذي في سنته 2727.
والبيهقي في السن الكبرى 99.
والإمام أحمد في المسند 4303.
وأبو عدي في الكامل 1793/5.
والدولاوي في الكتايب والأسماء 107/1.
وأورده ابن حجر في فتح الباري 55/11، وفي لسان الميزان 361/4.
والغزالي في الإحياء 204.
والهنجري في كنز العمال 253/26.
والذهبي في ميزان الاعتدال 1300.

(1) نصر بن علي الجهضمي بن نصر بن علي.
= 
ثقة ثبت. من الطبقة العاشرة، مات سنة ۲۵۰ هـ أو بعدها.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب ۲/۳۳۰. وتهذيب التهذيب ۱۰/۴۳۰).
(۲) عمرو بن حمزة. العيشي
روى عن صالح المرى.
قال الدارقطني وغيره: ضعيف.
وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه غير محفوظ.
وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.
انظر في «ميزان الاعتدال ۳/۲۵۰.» لسان الميزان ۴/۳۲۷-۳۲۲.
(۳) المذر بن ثعلبة الطائي أو السعدي. أبو النصر البصري.
ثقة من الطبقة السادسة.
انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ۱۰/۳۰۰. وتقريب التهذيب ۲/۷۴).
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب بن عياش، عن أبي إسحاق، عن أبي داود، قال: دخلت على البراء بن عازب فأخذت بيده فقال: سمعت النبي ﷺ يقول:

«ما من مسلم يلقى أخاه فيصافح أحدهما صاحبه إلا غفر لهما قبل أن يفراقاً.»

[111] حديث: وما من مسلم يلقى أخاه...»


ووهذا الحديث بهذا الشأن في أبي داود الأعمى: متروك.

أما حديث: ما من مسلمين يلقان فيتصافحان إلا غفر لهما، فقد أخرجه:

أبو داود في سنن 2722، والبيهقي في سنن 3703، والأمام أحمد في المسند 4/289، 2032.

وهو مرتب في المشكاة 479.

وووهذا الحديث يعتبر شاهداً لما أورده المصنف.

(1) أحمد بن محمد بن أيوب، أبو جعفر الوراق، صاحب المغازي، أخذهما عن إبراهيم بن سعد.

قال النحاتي: صدوق، حدث عنه أبو داود، والناس.

دشة يحيى بن معين، وأثنى عليه أحمد، وعلي. وله ما يذكر.

ولقد أخرجه ابنه: ليس هو متروك.

وروي أبي إسحاق بن الجند، عن أبي معين، قال: هو كذاب.

انظر في «ميزان العدل» 1/132/1، تجريب التهذيب 24/141، تهذيب التهذيب 1/70 – 71.

(2) نفع بن النحات، أبو داود النحاتي الكوفي الفاسق الهمداني الأعمي.

روى عن أسعد بن ملك، وابن عياش، وعمران بن حصين، وزيد بن أرقم.

وعنه سفيان، وشيرك، وهمام، وطائفة.

قال العقلي: كان يغفو في الرفع.

وقال البخاري: يكلمون فيه.

وقال يحيى بن معين: ليس شئه.

165
وقال النسائي: متروك.
وقال الذهبي: وقد دلله بعض الرواة، فقال نافع بن أبي نافع: كذبه قتادة.
وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث.
وقال أبو زرعة: لم يكن شيء.
وقال ابن حبان: لا تجوز الرواية عنه.
112] حدثنا داود بن عمرو، حدثنا هشيم بن أبي بكر، عن أبي الله بن عازب، قال: نبى الله ﷺ:

"هذا النهى المسلمون وتضافحة، وحمدا الله، واستغفر لهما".

112] حدث: «إذا النهى المسلمون وتضافحة وحمدا الله ... "

أخرجه أبو داود في الأدب باب 154 من سنته.

والبيهقي في السنن الكبرى 7/99.

وابن السني في عمل اليوم والليلة 189.

والدوزي في الكتب والأسماء 1/154.

وابن عدي في الكامل 3/1233/5/1835.

والبرزي في مشاكل المصابيح 479.

ورفعه الباجي في كنز الاموال 344.

والعرادي في تخرiges الإحياء 373.

والسيوطي في اللالي المصنوعة 2/155.

والله في ميزان الاعتال 1381.

وابن حجر في لسان الميزان 3/173.

والمتنبي في الترغيب والترهيب 3/372.

والسيوطي في الجامع الكبير 1274، 1376.

1) هشيم بن بشير السهلي، أبو معاوية الرستمي الحافظ. أحد العلماء.

سمع الزهري، وحصن بن عبد الرحمن.

وعن حبيب القطان، وأحمد، وعوبق الدورقي، وخليل كثير.

قال الزهري: مولده سنة أربع وثمانية. وسمع من الزهري وأبى عمر. وكان مدلاً، وهولين في الزهري.

وكان مذهبه جواز التدلس بعين.

وقال وهب بن جرير: فما لنا لشعرية كتب عن هشيم؟ قال: نعم، ولو حدثك عن ابن عمرو فصدقوه.

ومن ابن مهدي قال: كان هشيم أحفظ للحديث من الثوري.

وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحفظ من هشيم إلا سفيان.

ومن علي بن ثابت، قال: قال سفيان الثوري: هشيم لا تكتب عنه.

وقال الجوزراني: هشيم ما شئت من رجل. غير أنه كان يروي عن قوم لم يplätzeهم.
وروى عبد الرزاق عن ابن المبارك، قال: قلت لهشيم: لم تدلس وأنت كثير الحديث؟ فقال: إن كبريك قد دلس؛ الأعمش، وسفيان.
وقال أبو الحسن بن القطان: لهشيم صنعة محذورة في التنديس.
قالوا: مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

(2) يحيى بن سليم، أو ابن أبي سليم، أبو بلج الغزاري الواسطي.
روى عن عمر بن ميمون الأودي، ومحمد بن خاطب الجمحي.
وعنه شعبة وهشيم.
قال الذهبي: وثقه ابن معيين، وغيره، ومحمد بن سعد والنسائي، والدارقطني.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به.
وقال البخاري: فيه نظر.
وقال أحمد: روى حديثًا منكراً.
وقال ابن حبان: كان يختصي.
وقال الجوزجاني: غير ثقة.
انظر في «ميزان الاعتدال» ۴/۴۸۵، تقرير التهذيب ۴/۵/۴۴۱۰، تهذيب التهذيب ۴/۵۴۷/۹.

(3) زيد بن أبي الشعراء، أبو الحكم، قال الذهبي: لا يعرف.
انظر في «ميزان الاعتدال» ۴/۴۸۵، تقرير التهذيب ۴/۵/۴۴۱۰، تهذيب التهذيب ۴/۵۴۷/۹.

۱۲۸
113] حدثنا عبد الله بن الهيثم، حدثنا يزيد بن هارون، عن حمّاد بن سلمة، عن أبي الحسن المداني، عن أبي بكر، عن نصر بن بشر، عن رجل من عنزة أنه قال: "سألت أبا ذر هل كان رسول الله يصفحكم إذا لقيتموه؟ فقال: لما لقيت رسول الله إلا صافحيه.

114] حدثنا عبد الله بن الهيثم، حدثنا أبو معاوية، عن لطيف بن ماجاهد، عن حانان، قال: إذا التقي المسلمان فضحك كل واحد منهما في وجه صاحبه، ثم أخذ بيدته تحانت ذاته كما يتحات ورق الشجر.


أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/127، 163، 168.
وأبو داوود في سنن 3/354.
والبيهقي في السنن الكبرى 7/99.
وأوردو الزبيدي في الاحتفام 2/281.
[114] الآثر: إذا التقى المسلمان فضحك...

أخرجه الطبري في التفسير 14/46.

(1) خالد بن ذكوان المدني.
(2) روي عن الربيعة بنت معاوية.
قال الذهبي: وثق ابن معين، وما أدرى لأي شيء أوردته ابن عدي.
وقال أحمد: أرجأ أنه لا أساس.
انظر في "ميزان الاعتدل" 3/130، تقريب التهذيب 213/2، تهذيب التهذيب 89.
(2) أبو بكر بشر بن كعب العدوي.
قال الذهبي: ورد عن التابعين. صدوق. خرج له أبو داوود.
انظر في "ميزان الاعتدل" 3/280، تقريب التهذيب 1/88، تهذيب التهذيب 1/376.
(3) في الأصل: "عن أبوب بن بشر: سألت أبا ذر..." وما زدناه من كتب الأصول.
[115] حدثنا أحمد بن عيسى المصري (1)، حدثنا بشر بن بكر (2)، حدثنا الأوزاعي، حدثني عبيد بن أبي لبابا (3)، قال حدثني ماجد بن جبر.
قال:
إذا تواها المحابان في الله عز وجل فشمى أحدهما إلى الآخر فأخذ بيه فضحك إليه تحاتَّت خطاهما كما يتحات ورق الشجر. قلت: إن هذا ليسير. قال: لا تقل ذلك فإن الله عز وجل يقول لنبيه ﷺ:
«لو أنفقت ما في الأرض جمعاً ما ألفت بين قلوهُم، ولكن الله ألف بينهم» ﷺ الآية.

[115] الأثر: 9 إذا تواها المحابان...
أخرجه الطبري في التفسير 14/49.
وأوردته الغزالي في الإحياء 2/111.

(1) أحمد بن عيسى المصري البصري الحافظ نزل بغداد.
حدث عن ابن وهب وطائفة. وأقدم من عنده ضمام بن إسماعيل. وقد سمع من يغم بن سالم -ذاك المتروك- الذي يروي عن آنس.
وعن أبي السهلي، والنسائي، وأبي ماجه، والبغوي.
قال النحبي: وهو موثق. إلا أن أبو داود روى عن بني بن معين أنه حلف به أنه كاذب.
وقال النسائي: ليس به بأمس.
وقال الخطيب: ما رأيت من يتكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه.
قال النحبي: أحتج به أرباب الصحابة. ولم أر له حديثاً منكر قابوردة.
انظر في ميزان الاعتدال 1/125 -126، تقرير التهذيب 1/23، تهذيب التهذيب 1/141 -142، تهذيب التهذيب 1/127 -128.
تاريخ بغداد 4/272 -273.

(2) بشر بن بكر النسائي.
قال النحبي: صدوق ثقة لا طعن فيه. يروي عن الأوزاعي.
توفي سنة خمس وعشرين.
انظر في ميزان الاعتدال 1/131، تقرير التهذيب 1/98، تهذيب التهذيب 1/443، تهذيب التهذيب 1/444 -444.
(3) عبيد بن أبي لبابا الأصلي مولاهم. ويقال مولى قريب، أبو القاسم البازاز، الكوفي نزل دمشق.
ثقة، من الطبقة الرابعة.
انظر ترجمه في: (تقرير التهذيب 1/930، تهذيب التهذيب 2/441).
وفي الأصل: وحية بن أبي لبابا، خطا.
(4) سورة الأنفال، الآية: 13.
[116] حدثنا سُريَح بن يونس (2)، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي (3)، عن الربيع بن فلان بن أخي البراء بن عازب (4)، قال: بلغني أن النبي صَلَفَ البراء بن عازب، فقال له البراء: إن كنا نصنع هذا كفعل الأعاجم، فقال:
«إنَّ المُسْلِمِينَ إِذَا التقيا وتسبما بلفط وتوذة تنثرت خطاهاهما بين أيديهما.»

[117] حديث: «إن المُسلمين إذا التقيا وتسبما بلفط وتوذة...».
أخرجه ابن السنی في عمل اليوم والليلة 81، وأورده السيوطي في الجامع الكبير 213 خط وعزاه لا بن السنی.

1) سُريَح بن يونس المرورودي.
سكن بغداد وحدث بها.
قال ابن معين ليس به باس، وهو كيس. وقال مرة: ثقة، وقال أبو داود: ثقة.
انظر ترجمته في: [تاريخ بغداد 219] وتقريب التهذيب 2185، وتهذيب التهذيب 3457.

2) يحيى بن سليم الطائفي الحذاء الحراز، نزل مكة.
روى عن عبد الله بن عمرو بن خيبر، وموسى بن عقبة.
وعن الشافعي، والحسن الزهراوي، وغيره.
قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث.
وقال ابن معين: ثقة.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال أحمد: رأيته يخلط في أحاديث فترته.
وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: ليس به باس، يكتب حديثه.
مات سنة خمس وتسعين وعائلا.
انظر في: [ميزان الاعتدال 247]، تقريب التهذيب 2349، تهذيب التهذيب 11/226.

3) الربيع بن لوط. كوفي.
روى عن البراء وغيره، وعنه شعبة، وابن عبيدة وجماعة.
قال الذهبي: وثقه النسائي، أخطأ من كنه.
انظر في: [ميزان الاعتدال 212]، تقريب التهذيب 2453، تهذيب الكمال 7/440.

171
باب - مصالحة أهل المودة

[117] حدثنا إسحاق بن إبراهيم (1)، حدثنا ابن المبارك، عن
يحيى بن أبوبكر (2)، عن عبيد الله بن زخرف (3)، عن علي بن زيد (4)، عن
القاسم (5)، عن أبي أمامة، قال:

من تمام تحياتكم المصالحة.

أخرجه الترمذي في سنده 2731 مرفوعًا، وقال: هذا إسناد ليس بالقوي.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 968 مرفوعًا.
والإمام أحمد في المسند 5/290 مرفوعًا بأطول من هذا.
أوردما الغزالي في الإحية 2/204 مرفوعًا بنحوه.
والزبيدي في الإتحاف 6/280، 294.
والهندي في كنز العمال 5/346.

(1) إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحافظ، أبو بعقوب الحنفيلي ابن راهوية. أحد الأئمة الأعلام.

قال الذهب: ثقة حجة.
روى عن معتمر بن سليمان، وعبد العزيز العمي، وعيسى بن يونس.
وعنه الجمعية سوى ابن ماجه.
وقال النسائي: ثقة مยอม.
وقال أبو عبد الأجري: سمعت أبي داود يقول: إسحاق بن راهوية تغير قبل أن يموت بخمسة أشهر.
وقال أبو زرعة: ما أرى الناس أحفظ من إسحاق.
مات سنة ثمان وثلاثين وثلاثين.

انظر في هميان الاعتدال 1/182-183، تقريب التهذيب 1/54، تهذيب التهذيب 1/216.
تهذيب الكمال 2/378-379.

172
(2) يحيى بن أبي البحلي.

روى عن عبد الله بن زهير، وغيره عن ابن المبارك، عبد الله بن رجاء الدين، وجماعة.
قال ابن معيين: ليس به باس. وقال مرة: ضعيف.
قال الزهبي: هو آخر جرير بن أبي، وله أبو داود.
انظر في "ميزان الاعتقال" 4/362، تقرير التهذيب 2/443، تهذيب التهذيب 2/186
1/11.

(3) عبد الله بن زهير.

روى عن علي بن يزيد، والعمش.
وروى عنه الكبار: يحيى بن سعد الأنصاري، وبحى بن أبي بكر المصري.
قال محمد بن زيد المستملي: سألت أبو عمر عنه، فقال: صاحب كل مضحلة وإن ذلك على
حديته لب.
وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى، قال: حديثه عدني ضعيف.
وروى عباس عن يحيى: ليس بشيء.
قال ابن المذني: منكر الحديث.
وروى إنه دارقطني: ليس بالقوي، وشبيه علي متروك.
وروى أن جمان: يروى الموضوعات عن الأئمة، وإذا روى عن علي بن يزيد، أمي بالأسم.
وروى أبو زرعة الرازي: عبد الله بن زخر صدوق.
قال الزهبي: قد أخرج له أبابسن، وأحمد في مسنده. وكان النسائي حسن الشروة فيه، ما
أخرج في الضعفاء، بل قال: لا بأمس به.
انظر في "ميزان الاعتقال" 3/8، تقرير التهذيب 1/533، تهذيب التهذيب 7/13-12.

(4) علي بن زيد بن جدعان.

هو علي بن زيد بن عبد الله بن زهير، أبي ملكية بن جدعان، أبو الحسن القرشي النيمي البصري أحد
علماء التابعين.
روى عن أحمد، وأبي عثمان النهيدي، وسعيد بن المسبب.
وعن شعبة، وعبد الوارث، وخلق.
قال الزهبي: اختلفوا فيه.
وروى الجبري: أصيحpreferb البصرة عمانا ثلاثة: قادة، وعلي بن زيد، وأشعث الحرائي.
قال شعبة: حدثنا علي قبل أن يخلط. وكان ابن عئبة يضعبه.
وروى حماد بن زيد: أخبرنا علي ابن زيد - وكان يقلب الأحاديث.
وروى الفلاش: كان يحيى الفطان يتقن الحديث على علي بن زيد.
وروى عن زيد بن زريع، قال: كان علي بن زيد رافضاً.
وروى أحمد: ضعيف.
وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس بذلك القوي.
وروى عباس، عن بعث، ليس بشيء. وقال في موضوع آخر: هو أحبيب إلى من ابن عقيل، ومن عاصم بن عبد الله.

وقال أحمد المجلي: كان يشيع، وليس بالقوي.

وقال البخاري، وأبو حاتم: لا يحتج به.

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. هو أحبيب إلى من يزيد بن أبي زياد.

وقال الفسوي: اختلط في كبره.

وقال ابن خزيمة: لا احتج به لسوء حفظه.

وقال الترمذي: صدوق.

وقال الدارقطني: لا يزال عندي في لين.

قال الذهبي: مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.


(5) القاسم بن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الدمشقي، مولى آل معاوية وصاحب أبي أمامه.

قال الإمام أحمد: روى عنه علي ابن يزيد أعجيب، وما أراه إلا من قبل القاسم.

وقال ابن حبان: كان يروي عن أصحاب رسول الله ﷺ المعطلات. ويأتي عن التفاسير بالمقلوبات.

قال الذهبي: قد وثقه ابن معين من وجوهه.

قال الجوزجاني: خياراً فاضلاً.

وقال الترمذي: ثقة.

وقال يعقوب بن شيبة: منهم من يضعه.

قال ابن سعد وغيره: مات سنة الثنتي عشرة ومائة.

[118] حدثنا الفضل بن إسحاق (1)، حدثنا أبو قتيبة (1)، عن شعبة، عن غالب النصار (3)، عن الشهيب قال:
كان أصحاب النبي ﷺ إذا اتفقوا تضافوا.

[118] الأثر: و كان أصحاب النبي ﷺ إذا اتفقوا تضافوا.
لم أجد بهذا اللفظ فيما بين يدي من مصادر.

(1) الفضل بن إسحاق ابن حيان، أبو العباس الباز الديوري.
ثقة مأمون، توفى سنة 242 هـ.
انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 12/600).
(2) سلم بن قتيبة الشعري الخراساني، نژيل البصرة.
صدوق من الطبقة السادسة، مات سنة 300 هـ. أو بعدها.
انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 4/133 وتقريب التهذيب 614).
(3) غالب النصار: هو غالب بن مهران العبد، أبو غفار البصري.
صدوق من الطبقة السادسة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 6/104 وتهذيب التهذيب 8/443).
في الأصل: غالب اليمني، خطأ.

175
[119] حداثا سرّيج، حداثا وكيع (1)، عن سفيان، عن رجل، عن
عبد الرحمن بن الأسود (2) قال:
من تمام التحية المصافحة.
[120] حداثا إسحاق، قال: حداثا فضيل بن عياض، عن هشام (3)،
عن الحسن، قال:
mصاحفة تزيد في المودة.

[119] الأثر: «من تمام التحية المصافحة».
أخرجه الترمذي في سنته 2730 مرفوعاً بلفظ: «من تمام التحية الأخذ باليد».
وأخرجه بهذا النص في المصاحفة والمعاناة والقبل برقم 12.
[120] الأثر: «المصاحفة تزيد في المودة».
أوردته الزربدي في الإتحاف 6/80.

(1) دكيع بن الجراح ابن مليح، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي الحافظ أحد الأئمة الأعلام.
قال ابن المديني في التهذيب: وكيع كان فيه تشيع قليل.

(2) عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وذهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري.
قال العجلي: من كبار التابعين.
انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب) 6/272، (تهذيب التهذيب) 129/6.

(3) هشام بن حسان، أبو عبد الله القردوسي البصري. صاحب الحسن وابن سيرين.
قال الذهبي: ثقة، إمام كبار الشافعية.
قال أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية: كانا نتعد هشاً في الحسن شيتاً.
قال الذهبي: لا يد أنه ثبت في محمد بن سيرين.
قال يحيى القطان: هشام في محمد ثقة، وهو عندي في الحسن دون محمد بن عمرو.
قال عثمان بن سعد: سألت يحيى عن هشام فوته.
قال ابن عدي: أحاديثه مستقيمة ولم أر في حديثه منكرًا. وهو صدوق.
قال ابن المداني: كان أصحابنا ي çekilون هشام بن حسان. وكان يحيى ابن سعيد يضعف حديثه عن
عطاء.
قال مكي بن إبراهيم: مات في أول صفر سنة ثمان وأربعين ومائة.

176
كما غمرت به صاحبكم أشد تهاتكم إلى الجنوب.

محمد بن عبد العزيز المروزي، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: وحدثنا أبو حمزة، عن جابر، عن عبد الجبار بن وايل، عن أبيه، قال:

كنت أصافح النبي ﷺ ما تعرف في كفني بعد ثلاثة أطب من ريح المسك.

***

(1) جسر بن الحسن الكوفي، ويقال اليمامي.
قال الذهبى: ضعفه الساني.
وقال الباجي: وأهى الحديث.
وقال ابن مهين: ليس بشيء.
وقال أبو حاتم: ما أرى به ناساً.

انظر في هذى الاعتدال 398/1287، تغلب التهذيب 1/82، تهذيب التهذيب 2/789.

(2) محمد بن عبد العزيز المروزي، عن أبي رزعة غزوان.
ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 241 هـ.

(3) علي بن الحسن بن شقيق، أبو عبد الرحمن المروزي.
ثقة حافظ، من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 215 هـ. وقيل قبل ذلك.

(4) محمد بن ميمون، أبو حمزة المروزي السكري.
ثقة الذهبى: صدوق، إمام مشهور، سمع زيد بن علاقة، وأبا إسحاق، وعند ابن المبارك، وعبدان، وخلق.

قال الذهبى: وثقه يحيى بن منيع.
وقال العباسي: بن مصعب: كان مصاب الدعوة.

وقال أبو حاتم: لا يحتاج به.
توفي سنة سبع وستين وثمانية.

177
انظر في ميزان الاعتدال 4/43 - 54، تقريب التهذيب 2/211، تهذيب التهذيب 9/4487.

(5) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي أحد علماء الشيعة.

له عن أبي الطفيل والشعبي والخيل. وشعبة وأبو عوانة، وعدة.

قال ابن مهدي، عن سفيان: كان جابر الجعفي وراءاً في الحديث ما رآيت أورع منه في الحديث.

وقال شعبة: صدوق.

وقال يحيى بن أبي بكير، عن شعبة: كان جابر إذا قال: أخبرنا، وحدثنا، وسمعنا، فهو أوقى الناس.

وقال وكيع: ثقة.

وعن عبد الله بن أحمد، عن أبيه قال: ترك يحيى القطان جابر الجعفي.

وروي جبريل بن عبد الحميد، عن ثعلبة، قال: أردت جابر الجعفي، فقال لي: ليث بن أبي سلمة:

لا تأتى فإنه كاذب.

وقال السلافي وغيره: متراوك.

وقال يحيى: لا يكتب حديثه ولا كرامته.

وقال أبو داوود: ليس عندي بالقوي في حديثه.

وقال جبريل بن عبد الحميد أيضاً: لا استحل أن أحدث عن جابر الجعفي، كان يؤمن بالرجعة.

وقال يحيى بن يعلى المجاري: طرح زائدة حديث جابر الجعفي، وقال: هو كاذب يؤمن بالرجعة.

مات سنة سبع وستين وثمانية.

انظر في ميزان الاعتدال 1/379، 484، تقريب التهذيب 1/137، تهذيب التهذيب 2/41.

(1) عبد الجبار بن وائل بن حُجَر.

ثقة، لكنه أرسل عن أبيه، من الطبقة الثالثة، مات سنة 112 هـ.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/436، 476، تهذيب التهذيب 2/150).

(7) وائل بن حُجَر بن سعد بن مسروق، الحضرمي.

صحابي جليل، مات في ولاية معاوية.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/329، تهذيب التهذيب 11/108).

178
باب
في معاقبة الأخوان

[123] حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي، حدثنا محمد بن
عبد الله بن عبد بن عمرو (١)، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة
رضي الله عنها قال:
لما قدم جعفر(٢) وأصحابه تلقاه رسول الله ﷺ واعتقه.

[124] الآثر: لما قدم جعفر وأصحابه . . . .
أخرجه أبو داود في سنن سه/٣٥٦.
والبيهي في السنن الكبرى/١٠١.
وأوردته الباهي في مجمع الزوائد/١٧٢، ٢٧١.
وأبو حنيفة في الاصحابي/١١/١٢، وقال: قال الذهبي في الميزان: هذه الحكاية
باطلة وإسنادها مظلم.
وسمي في رقم ١٤٢.

(١) محمد بن عبد الله بن عبد ابن عمرو الليمي المكية، وقيل له محمد المحم.
(٢) روى عن عطاء، وابن أبي مليكة، وعنه التميمي، وداود بن عمرو، والبيهقي، وعدة.
قال الذهبي: ضعفه ابن معين.
وقال البخاري: منكر الحديث.
وقال السني: منروك.
وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه.
انظر في: مجمع الزوائد/٣٠٥٠٠، وسنسان الميزان/٥٠٣٦٧، ٣١٧.
(٢) دلالة سقطت من الأصلي، والبتاهة من مجمع الزوائد.
[124] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن بشر بن المفضل(1)، عن خالد بن ذكوان(2)، قال: حدثني أبيوب بن بشير عن فلان العنزي، قال:
أخيري أبو ذر، قال:
أرسل إلي رسول الله ﷺ في مرضه الذي توفى فيه، فأتيته فوجدته
نائماً، فأكبتُ عليه، فرفع يده فالتزمي.

[125] حدثي سريج بن يونس، قال: حدثنا سلمة بن صالح(3)،

(1) بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسحاق البصري.
قال أحمد بن حنبل: إليه المنتهى في الشيت بالبصرة. وعده ابن معيين في أئمة شيوخ البصريين.
وقال علي بن المدني: كان بشر يصلي كل يوم أربعماه ركعة، ويصوم يوماً ويفتر يوماً.
وقال أبو زعامة وابن حاتم والنسائي: ثقة.
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عثمانياً.
وقال ابن حجر: ثقة ثابت عابد.
وقال العجلي: ثقة فقهه البدين ثبت في الحديث، حسن الحديث صاحب سنة. وقال البزار: ثقة
توفي سنة 186 هـ. انتظر رجعته في: (تهذيب 48/1، والتقييم 111).
(2) خالد بن ذكوان، أبو الحسن، المدني. حديثه في البصريين.
قال ابن معيين: ثقة، وقال: هو أحب إلي من عبد الله بن محمد بن عقيل. وقال أبو حاتم: صالح
الحديث قليل الحديث محله الصدق. وقال النسائي: ليس به باس. وقال ابن عدي: ليس بالكثير وأرجو أنه لا يباينه. وذكره ابن حبان في الثقات.
انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 289، وتقريب التهذيب 213/1).
(3) سلمة بن صالح الأحمر. واسطى.
روى عن ابن المنكدر، وغيره. يكنى أبا إسحاق. كان قاضي واسط.

180
عن البريد بن سليمان (1)، عن عثمان بن عطاء الحركاني، عن أبيه، عن
أبي سفيان (2)، عن تميم الداري (3)، قال:

"سالف النقي عن معاناة الرجل، الرجلَ إذا هو لقيه؟ فقال:

"كانت نحبة الأمم وخالص ودهم: وأول من عانق إبراهيم عليه
السلام.".

(1) روي عباس بن علي: ليس بوتقة.
(2) وعن ابن معين: ليس بشيء.
(3) وقال النسائي: صغير.
(4) وقال ابن عدي: لم ار له متناً مكرأً ربما يهم. وهو حسن الحديث.
(5) انظر في "ميزان الاعتدال" 2/190، لسان الميزان 3/69 في 70.
(6) الربيع بن سليمان الأزدي البصري الخلقاني.
(7) روي عن سالم.
(8) قال ابن معين: ليس بشيء.
(9) انظر في "ميزان الاعتدال" 2/41، لسان الميزان 2/4445.
(10) طلحة بن نافع، أبو سفيان الواسطي، مولى قريش.
(11) روى عن جابر، وأبى عمر، وجماعة عنه الأعمش، وبعضهم، وجماعة.
(12) قال ابن عبيدة: حديثه عن جابر إنما هي صحيفة.
(13) وقال أحمد: ليس به جامع.
(14) وقال أحمد بن زهير: مثل عنه ابن معين فقال: لا شيء.
(15) وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب الى منه.
(16) وقال ابن المداني: كانوا يضعون منه في حديثه.
(17) وقال أبو زرعة عنه، فقال: أنريد أن أقول له؟ الثقة سفيان وشعبة.
(18) قال ذهبي: قد احتجه بالسما. وأخرج له البخاري مقولناً بغيره.
(20) تميم الداري بن أسس بن خارجة، أبو رقية.
(21) صحابي، مشهور، توفي سنة 40 هـ.
(22) انظر ترجمه في: (تهذيب التهذيب) 1/113، وتهذيب التهذيب 1/511.
[126] حدثني فضل بن إسحاق، عن أبي قتيبة، عن شعبة، عن
غالب النمّار، عن الشعبى، قال:
كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا قدموا من سفر تعاونوا.

[127] حدثنا فضل، حدثنا أبو قتيبة، عن سنة ابنة يزيد الرقاشيٍّ(1)
قالت:
رأيت الحسن يجيئنا زائراً فيعانق أبي.

[128] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بليج، قال:
رأيت الأسود بن يزيد(2)، وعمرو بن ميمون(3)، الثقیا فاعنتا.

[129] حدثني الفضل بن إسحاق، عن أبي قتيبة، عن سفيان
الثوری، عن زيد بن فیاض(4)، عن تميم بن سلمة(5)
أن عمر لما أتي الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح، وفاض إليه ألمًا
فالنتمه عمر، وقبل يده، وجعل يبكیان.

[126] الأثر: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا قدموا من سفر...!
أخرج البيهقي في السنن الكبرى 7/100.
واوردته الهشمي في مجمعة الزوائد 8/36.
وا ابن حجر في فتح الباري 11/59.

[129] الأثر: أن عمر لما أتي الشام استقبله...
أخرج البيهقي في السنن الكبرى 7/101 مطولاً.
واورد ذي الزبيدي في الإتحاف 6/280.
وسيأتي في رقم 143.

(1) لم أجد.
(2) الأسود بن يزيد بن قيس النحؤي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن.
(3) ثقة مكشوف، من الطبقة الثانية، توفي سنة 374 هـ أو 57 هـ.
(4) انظرب ترجمته في: (تهذيب التهذيب 2/247). وتقریب التهذیب 77/1.

182
[130] حدثي عبد الله بن الهيثم، قال: حدثي يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الحسين المدني، عن أيوب بن بشير، عن أبي ذر، قال:

أرسل إلي رسول الله ﷺ، فأتيته وهو على سريره، فلم رأني اعنتني.

***

[130] الآثر: أرسل إلي رسول الله ﷺ، فأتيته... 4.

أخرجه أبو داود في سنن 254/123، والأمام أحمد في المسند 5/168، وأورده الزبيدي في الإتحاف 2/281.

(4) زيد بن فياض الخزاعي، أبو الحسن الكوفي.

(5) نعم بن سلمة السلمي الكوفي.

(6) عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبدالله. ويقال أيوب.

ثقة عابد، مخضوم مشهور. توفي سنة 74 هـ، وقيل بعدها.

انظر ترجمته في: (التهذيب 8/109، والترميم 2/80).

ثقة عابد من الطبقة السادسة، توفي سنة 129 هـ. أخرج له مسلم والنسائي وأبو داود.

انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 2/269، وتهذيب التهذيب 1/512).

ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 100 هـ أخرج له مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه.

انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 1/113، وتهذيب التهذيب 1/512).

183
باب
في بشاشة الرجل لأخي، وطلقة وجهه
إليه إذا لقيه

[ 131 ] حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن حذافة، عن جريز، قال:
ما رأني النبي ﷺ منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي.

[ 131 ] الآثر: ما رأني النبي ﷺ منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي.
أخره البخاري في صحيحه 6/111.
ولمسلم في صحيحه 4/1925.
والإمام أحمد في المسند 4/359، 362، 365، 366.
والابن ماجه في سننها 109.

(1) قيس بن أبي حذافة.

روى عن أبي بكر، وعمرو.
قال الذهبي: ثقة حجة. كاد أن يكون صاحبياً. وثقة ابن معين، والتاس.
وقال علي بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد: منكر الحديث، ثم سمي له أحاديث استنكرها فلم يضع
شيئاً. بل هب ثابتة. لا ينكر له النيفر في سمع وما روى.
وقال يعقوب السعدسي: تكلم فيه أصحابنا. فمنهم من حمل عليه. وقال: له مناكير. فالذين أطروه
عدها غرائب. ومنهم من جعل الحديث عنه من أصح الأسانيد.
وقال إسماعيل بن أبي خالد: كان ثابتاً. وقد كبر حتى جاوز المائة وفرق.
قال الذهبي: أجمعوا على الاحتجاج به. ومن تكلم فيه فقد أدى نفسه.
وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: كان قيس أوثق من الزهري.
وقال خليفة، وأبو عبيد: مات سنة ثمان و تسعين.

184
132 حديث محمد بن الحسين، حدثني عبد الوهاب بن عطاء، قال: أخبرني سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الله بن فيروز، عن الحسن، من الصدقة أن تلقى أخاكم وجهك إليه مطلق.

137 [ الآثر: 2 من الصدقة أن تلقى أخاكم وجهك إليه مطلق.]
أورد المنذر في الترغيب والترهيب 3/211 مرفوعًا، بلفظ: 4 من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه، وعزاه لأبي الدنيا مرسلاً.

2 جبير بن عبد الله بن جابر العنسي.
صحابي شهر. توفي سنة 61 هـ وقيل بعدها.
انظر ترجمته في (تقرير التهديب 1/117، وتهديب التهديب 2/73).
و جدير بوقعه من الأصل وأثبتت له من كتب الأصول التي خرجت هذا الآثر.
(1) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، راوية سعيد بن أبي عروبة، بصري، يكنى أبا نصر. صدوق.
روى عثمان بن مسلمة، وأبى الدرعي، عن يحيى: ليس به باس.
وروى المهمين، عن أحمد: ضعيف الحديث مضطرب.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني: ثقة.
وقال أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي في عبد الوهاب الخفاف.
وقال الرازي: كان يكتب.
وقال النسائي أيضاً: متروك الحديث.
وقيل: أنه كان برى القدر. وهو ثقة.
توفي سنة أربع وثمانين.
انظر في ديوان الاعتدال، 2/281-282، تقرير التهديب 1/281، تهذيب التهديب 6/450-453.

2 سعيد بن أبي عروبة.
إمام أهل البصرة في زمانه. أبو النضر مولى بن عدي، واسم أبيه مهران، وله مصطفى لكنه تغير
بأنه رفيق بالقدر.
روى عن أبي رجاء العطاري، وأبي نصرة العبدي، ورواية عنهما في صحيح مسلم.
حدث عنه زيد بن زريع، وخالد بن الحارث، وروى، وغياب القطان. وخلق كثير.
قال أبو نعم: كتب عنه حدبين ثم اختلف. فقدم وتركت.
وقال بندار: كان قريباً.
قال ابن معين: قال يحيى القطان: إذا سمعت من شعبة أو هشام أو ابن أبي عروبة شيئاً لا أبيالي إلا أسمعه من أصحابه، إنهم ثقات.

وقال ابن معين: اختلط سعيد بعد هزيمة إبراهيم بن عبده.

وقال أحمد: لم يسمع سعيد من الحكام، ولا من حماد، ولا من عمرو بن دينار، ولا من هشام بن عروة، ولا من زيد بن أسلم، ولا من إسماعيل بن أبي خالد، ولا من عبد الله بن عمر، ولا من أبي بشر، ولا من أبي الزناد. وقد حدث عنهم كلهم يعني يقول: عن، ويدل.

وقال ابن عدي: سعيد من الثقات. وله أصناف كبيرة. ومن سمع منه في الاختلاف فلا يعتمد عليه.

قال الذهبي: مات سنة ست وخمسين ومائة.


(3) عبد الله بن فيروز. لم أعثر عليه.

186
133] حدثنا علي بن الجعفر، حدثنا سلام بن مسكين (1)، عن عقيل بن طلحة (2)، وكان أبوه قد شهد المشاهد كلهما مع النبي ﷺ عن جري، أو أبو جري الهجيمي (3)، قال:
قالنا: يا رسول الله إنَّا من أهل البادية فنحب أن تعلمنا عملاً لعل الله أن ينفعنا به. قال: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تعرف من دلك في إناه المُستَسقَيْ. وأن تكلم أخاك ووجهك إليه مثبط.

134] حدثني أبي، عن موسى بن داود (4)، عن ابن لهيعة (5)، عن بكر بن عمرو (6)، عن سفيان بن محمد (7)، قال:
كان ابن عمرين أفرح الناس وأصحابهم (8).

133] حدث: لا تحقرن من المعروف شيئاً...
آخره مسلم في صحيحه 4/2026.
والإمام أحمد في المسند 5/23.
وأبو داود في سنة 884.
المصنف في كتاب الصمت وأداب اللسان برقم 166.
والطبراني في الكبير 7/44.
وأبو حبان في صحيحه 3/350، 1450 (مورد).

(1) سلام بن مسكين.
قال الذهبي: أحد ثقات البصريين. لكنه يرمى بالقدر.
وثقه ابن معين، أحد.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
قال الذهبي أيضاً: روي عن الحسن، وعنه شيبان بن فروخ، وهذبة، وخلق كثير.
وقال أبو داود: كان يذهب إلى القدر.

(2) عقيل بن طلحة السلمي.
ثقة من الطبقة الرابعة، لأبيه صحة. أخرج له أبو داود، والسني، وابن ماجه.

(3) أبو جري الهجيمي: سليم بن جابر صحابي شهير.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 5/60 وتهذيب التهذيب 5/12.

187
(4) موسى بن داود. قاضي طرسوس.
قال إبراهيم بن عبد الرحمن: صدوق ونقي، وهو موسى بن داود الunami الكوفي ثم البندادى.
سمع شعبة، وأثناء الشروس، وطبقتهما.
وعن الإمام أحمد، وعباس الدورى، وخلق.
قال الدارقطني: كان مصنناً مكثراً ماموناً. وفي فضاء الثغور.
قال أبو حاتم: في حديثه إضطراب.
قال إبراهيم بن عبد الرحمن: توفي سنة سبع عشرة ومائتين.
انظر في ميزان الاعتلاء 2/ 42، تقرير التهذيب 2/ 282، تهذيب التهذيب 10/ 17.

(5) عبد الله بن عبد الرحمن بن عقتة الحضري، أبو عبد الرحمن قاضي مصر وعالمها. ويقال الغافقي.
أدرك الأرجع، وعمرو بن شعيب، والكبار.
قال ابن ميم: ضعيف لا يحتج به.
وروي الحمدي، عن يحيى بن سعيد. أنه كان لا يراه شيئاً.
وروي نحم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول: ما أعتقد بشيء سمعته من حديث ابن لهيهة إلا.
سمع ابن المبارك ونحوه.
وروي ابن المدينى، عن ابن مهدي، قال: لا أجمل عن ابن لهيهة شيئاً.
وذكر أحمد بن محمد الحضري، سألت ابن ميم عن ابن لهيهة، فقال: ليس بالقوي.
وعن معاوية بن صالح، سمعت يحيى يقول: ابن لهيهة ضعيف.
وقال ابن ميم: هو ضعيف قبل أن تحرق كتبه وبعد احترقها.
وقال الفلاس: من كتب عنه قبل احترقها مثل ابن المبارك، والمقرى، فسماعه أصح.
وقال أبو زرعة: ليس ممن يحتاج به.
وقال الناسى: ضعيف.
وقال ابن وهب: كان ابن لهيهة صادقاً.
وقال أحمد بن زهير، عن يحيى: ليس حديثه بذلك القوي.
وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: أمه مضطرب، يكتب حديثه للاعتبار.
وقال الجوزجاني: لا نورد على حديثه. ولا ينبغي أن يحتج به.
وقال أحمد: من كان مثل ابن لهيهة بمصر في كثرة حديثه وضبطه واتجاهه.
وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيجة صحيح الكتاب طلباً للعلم.
وقال زياد بن الحباج: سمعت سفيان يقول: كان نحن الفروع، وعند ابن لهيجة الأصول.
انظر في ميزان الاعتلاء 2/ 373، تقرير التهذيب 1/ 445، تهذيب التهذيب 5/ 373.

(6) بكر بن عمرو. وقيل: ابن قيس أبو الصديق الناجي.

188
حديثي أبي، عن موسى بن داوود، عن عامر بن يساف (1)، عن يحيى بن أبي كثير (2), قال:
كان رجل يكطر الضحك، فذكر عند النبي ﷺ فقال: "أما إنه سيدخل الجنة وهو يضحكون".

[135] حديث: "أما إنه سيدخل الجنة وهو يضحكون".
لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر.

(1) روى عن ابن عمر وأبي سعيد وأبي عاشة. وعن عائشة، وعن قتادة، وعن مصعب بن عمير، وعن أبي سعيد البخضري، وقال ابن ماجه وابن السائب، وعن ابن عدي، وعن ح받ة بن علي بن عبد اللطيف، والطفيلUnauthorized.  ابو عبيد، من أقواله: أن حريث بن غرير هو الثقة.

(2) انظر ترجمته في: (التذكير/486، والتحريب/107). 

(7) سفيان بن محمد الفزاري المصري.

(8) في الأصل: "وأوضحه".

(1) عمر بن عبد الله بن يساف اليمامي.

(2) يحيى بن أبي كثير اليمامي أحد الأعلام الأثبات.

(1) أبو معاذ، وكان له نظر في حديثي النبي ﷺ.
(2) يحيى بن أبي كثير اليمامي، أبو زعفران، يحيى بن أبي كثير اليمامي، كان له نظر في حديثي النبي ﷺ.
[136] حدثني ابن الأعرابي النحوي(1)، قال:
لقيَّ يحيى بن زكريا عيسى بن مريم عليه السلام وحَيَّى مبتسم متهللاً في وجه عيسى قال: أتضحك كأنك آمن. فقال:
يحيى لعيسى: كأنك آس. فأمر الله جعل أن ما فعل يحيى أحب إليه.

[137] حدثنا يعقوب بن إسحاق بن حمّاد الأزدي(2)، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا شريك(3)، عن يزيد بن زياد(4)، عن عكرمة، قال:
كان النبي ﷺ إذا لقي الرجل فرأى في وجهه البشَر صافحه.

آخره أبو نعيم في حلية الأوليهاء 5/181.

(1) محمد بن زياد، المعروف ابن الأعرابي، أبو عبدالله، راوية، ناسب، علامة باللغة، من أهل الكوفة. كان آخر، أبوه مولى للعباس بن محمد بن علي الهشمي.
قال الأزهري: ابن الأعرابي صالح زاهد ورع صدق حفظه دائماً. توقيف سنة 239 هـ.
والآثار 6/131.

(2) يعقوب بن إسحاق بن حمّاد الأزدي بن زيد البصري، قاضي المدينة، وقدم بغداد وحدث بها عن سفيان بن عيينة، وحيى بن سعيد القطان، ووهب بن جعفر بن خزيمة، وروح بن عبيدة. ورواه عن عبد الله بن أبي سعد الوراق، وبن أبي الدنيا.
وعبد الله بن أحمد بن حليل.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدق كتب عنه بسماه، توفي سنة 246 هـ.
انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 14/175).

(3) شريك بن عبدالله التحمي، أبو عبدالله الكوفي، القاضي الحافظ الصادق أحد الأئمة.
روى عن علي بن الأافر، وزيد بن علاقة، وعبد من النابين.
روى علي عن يحيى بن سعيد تضعيف جداً.
وقال ابن العتاسي: ما رأيت يحيى ولا عبد الرحمن حديث عن شريك شيئاً.
وروي محمد بن يحيى القطان عن أبيه قال: رأيت تخلع في أصول شريك.
وعن ابن المبارك قال: ليس حديث شريك بسيء.
وقال الجوزجاني: سيء الحفظ مضطرب الحديث.

190
[138] حدثنا أحمد بن أبي بكر مولى بني هاشم ( )، حدثني عمر أبو جعفر ( )، قال: كان يقال:

أولُ المودة طلاقة الوجه، والثانية التوعُد، والثالثة فضاء حوائج الناس.

وقال إبراهيم بن سعيد الجوهر: أخطأ شريك في أربعماة حديث.

وأبو معاوية بن صالح، عن ابن معين: صدوق ثقة إلا أنه إذا خالف فغيره أحبه إليها.

وأبو يعلى، سمعت يحيى ابن معين يقول: شريك ثقة إلا أنه يغلط ولا يتنق، وذهب بنفسه على سفيان وشعبة.

وقال عبد الله بن المبارك يقول: شريك أعلم بهدث الكوفيين من سفيان.

وقال الدارقطني: ليس شريك بالقوي، فيما ينفرد به.

وقال أبو حاتم: صدوق وله أغلاظ.

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا رغبة عن شريك، يحتجه؟

قال: كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط أحياناً.

قال النجفي: قد كان شريك من أوعية العلم، حمل عنه إسحاق الأزرق تسعة آلاف حديث.

وقال النسائي: ليس به بأسر.

وقد أخرج له مسلم متبعة.

مات سنة سبع وسبعين ومائة.

انظر في [ Mossa el adudal 270 - 274]، تقرير التهذيب 1/351، تهذيب التهذيب 4/333 و 337.

(4) يزيد بن زياد بن أبي الجعد

قال النجفي: وفظ أحمد، وبيحى يروي عن جامع بن شداد، وعن الخروري، ومحمد بن بشر المذي.

انظر في [Mossa el adudal 274/2 و 275/10]، تقرير التهذيب 2/334، تهذيب التهذيب 3/328 و 3/11.

(1) أحمد بن أبي بكر مولى بني هاشم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، أبو مصعب الزهري، المدني الفقيه.

صدوق، عليه أبو يحيى الفنتوي بالرأي، من الطبقة العاشرة. توفي سنة 242 هـ.

انظر ترجمته في: [تهذيب التهذيب 7/20 و تقرير التهذيب 1/12].

(2) عمر بن سهم. وقيل، اسم أبي محمد الأصلي، أبو جعفر المدني. خال إبراهيم بن يحي.

اضعيف، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 157 هـ، أخرج له ابن ماجه.

انظر ترجمته في: [تهذيب التهذيب 7/464 و تقرير التهذيب 2/58].
[139] حديثنا إبراهيم بن عبد الله بن أبي حاتم(1) قال: حدثنا أبو
معاوية، عن أبي إسحاق الخمسي(2)، عن يونس(3)، عن الحسن، قال:
النودد إلى الناس نصف العقل.

[139] الآثّر: النودد إلى الناس نصف العقل.
أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق 89، عن ابن عمر مرفوعاً مطولاً.
وأبو هدي في الكامل 943/3 عن أنس.
وأودره الزبيري في الإتحاف 258/6.
والهيثمي في مجمع الزوائد 1/160.

(1) إبراهيم بن عبد الله ابن أبي حاتم، أبو إسحاق النوري ثم البندادي الحافظ، الثقة، أحد أعلام
الحديث.

سمع من إسماعيل بن جعفر، وابن أبي الزناد، وعبد المنزير الدراوري، وخلف بن خليفة،
وهشم، وجرير، وابن علية، طفريقهم.
وروي عنه الندمي، وابن ماجه، والحارث بن أبي أسامة، وابن أبي الدنيا في تصانفه،
المعمري، وموسى بن هارون، وجعفر القرني، وأحمد بن فرج المبري، وأحمد بن الحسين
الصوفي الصغير، وخلق.

وذكر الحسين بن إدريس النوري، قال أبو داود السجستاني: إبراهيم النوري ضعيف.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال أحمد بن محمد بن محرز، سئل ابن معيين عن إبراهيم بن عبد الله، فقال: لا بأس به.

وقال صالح جزرة: صدوق.

وقال الدارقطني: ثقة.

وقال الحارث بن محمد: مات سنة أربع وأربعين وثمانين.

انظر في ميزان الاعتدال 42/44، تقريب التهذيب 1/37، تهذيب التهذيب 132/1.

(2) خازم بن الحسين، أبو إسحاق الحمسي.

روي عن مالك بن دينار، وأائثب وعنه يحيى الحماني، وأحمد بن يونس.

وقال ابن معيين: ليس بشيء.

وقال أبو داود: روى مناهك.

وقال ابن مغني: عامة ما يريد لا يتبع عليه.


(3) يونس بن عبد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري.
١٤٠ - حدثنا الوليد بن سفيان العطاري البصري (١)، وكان ثقة، قال: حدثنا عبيد بن عمرو الحنفي (٢)، قال: حدثنا علي بن زياد، عن سعيد بن المُسْبِبٍ (٣)، عن أبي هريرة، قال: رسول الله ﷺ: "رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل التوedd إلى الناس.

١٤١ - حدثي الحسن بن الصباح، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن حكَّام بن سلم (٤)، قال: سمعت سعيد بن عبد الرحمن الزبدي (٥)، يقول:

"يعبجني من القراء كل سهل طلق مضحك، فأنا من تلقاه بشر ويلقاك بضرس يمين عليك بعمله فلا كثر الله في الناس أمثال هؤلاء.

***

١٤٠ - حديث: "رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل التوedd إلى الناس.

أخرجه ابن عدي في الكامل ١٣١٦، ٢٥٩٥/٥، ١٩٨٧، ٣/١٩٩٦.

والخطب في تاريخه ١٤/١٢٠.

واورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٧، ٢١، ١٧٠.

والعجلوني في كشف الخفاء ١/١٦٠.

والغزالي في الإحياء ٢/١٩٣.

١٤١ - الأثر: "يعبجني من القراء كل سهل طلق مضحك . . .

أخرجه ابن حبان في روضة العقلاة ٦٦.

قد، ثبت، فاضل، ورق. من الطبقة الخامسة، توفي سنة ١٣٩ هـ.

نظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ٢/٣٨٥. وتهذيب التهذيب ١١/٤٤٤).

(١) الوليد بن سفيان العطاري البصري. لم آت ق على ترجمته.

(٢) عبيد بن عمرو البصري.

روى عن علي بن جعفر.

ضعفه الأرددي وكذلك الدارقطني.

روى عنه زيد بن الحريش، وعمرو بن حفص الشباني.

انظر في موضوع: "الاعتدال ٣/٢١، لسان الميزان ٤/١٢١.

(٣) سعيد بن هسب بن حزن القرشي المخزومي.

١٩٣
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الطبقة الثانية، اتفقوا على أن مواسمه أصح المراسيل.

توفي سنة 90 هـ.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 5/3). وتهذيب التهذيب 4/44).

(4) حكيم بن بليوم، أبو عبد الرحمن الرازي الكتاني.

ثقة له غرائب، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 190 هـ.


(5) سعيد بن عبد الرحمن، أبو خدمة الأزدي.

روى عن شعيب بن جبير، وثقة أبو داود.

وقال أبو أحمد بن عدی: لا ظن على حديثه.

وقال البخاري: سمع مجاهداً، وابن أبي مليكة.

وعنه عبد الواحد بن زيداء، لا ظن على حديثه.

وقال فيه ابن أبي حاتم: روى عنه جرير، وابن فضيل، وحكم.


194
باب
في تقبيل الأخوان

[142] حدثنا داود بن عمرو، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت:
لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه رسول الله ﷺ فقبل بين عينيه.

[143] حدثنا علي بن الجندل، قال: أخبرني عبد الملك بن حسين(1)، عن زيد بن فياض، عن تميم بن سلمة:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام استقبله أبو عبيدة بن نفزل فقبل يدته.

[142] سباق في رقم 123.
[143] سباق في رقم 129.

(1) عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي الكوفي.
روى عن علي بن الأقرم، ومنصور، وجماعة.
قال ابن معين: ليس بيهم.
والبخاري: ليس بالقوي عندهم.
وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف.
220.
[١٤٤] حدثني الفضل بن إسحاق، عن أبي قتيبة، عن مالك بن
مُؤَّلّ، عن طلحة بن مُصرّف، قال:
دخلت على خييمةٍ فقبل يدي وقبلت يداه.
[١٤٥] حدثنا فضلٌ، عن أبي قتيبة، عن حمّاد بن سلامة، عن
عاصم بن بُهدلةٍ، قال:
قدمت من سفر نفخك عليٌّ أبو وائلٍ فقبل يدي.

(١) خييمة بن عبد الرحمن بن أبي سمرة الجعفي.
ثقة، وكان يرسل، من الطبقة الثالثة. توفي بعد سنة ٨٠ هـ.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ١/ ٢٣٠ وتهذيب التهذيب ٣/١٨٨).
(٢) عاصم بن أبي النجود. أحد السبع القراء.
قال الذهبي: هو عاصم بن بُهدلة الكوفي مولى بني اسدي. ثبت في القراءة، وهو في الحديث دون
الثبت. صدوق بهم.
وقال يحيى القطان: ما وجدت رجلاً اسمه عاصم إلا وجدته ردي الحفظ.
وقال الناسائي: ليس بباحث.
وقال الدارقطني: في حفظ عاصم شيء.
وقال أبو حاتم: محله الصدق.
وقال ابن حراش: في حديثه تكره.
قال الذهبي: هو حسن الحديث. وخرج له الشيخان، لكن مترونا بغيره لا أصلاً وانفراداً.
وقال أحمد وأبو زرعة: ثقة.
توفي سنة سبع وعشرين وبيئة.
وقال ابن سعد: ثقة إلا أنه كثير الخطأ في حدثه.
انظر في: ديزان الاعدال ٢/٣٥٧ - ٣٥٨، تقرير التهذيب ١/٣٨٣، تهذيب التهذيب ٥/٢٨-٤٠٠ -
(٣) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل.
ثقة مخضرم، توفي في خلافة عمرو بن عبد العزيز.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ١/٣٥٤ وتهذيب التهذيب ٤/٣٦١).
147 حدثي سويد بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن علي بن زيد، قال: قال ثابت: لانس بن مالك:

ماست ديد رسول الله؟ قال: نعم.
قال: فناولني يذكر فلاوله يذه فقبلها.

147 حدثي سويد، قال:

رأيت سفيان بن عيسى يكب ليد فسيل بن عياض.

148 حدثي الفضل، حدثنا هارون بن معروف(1)، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا أسلم(2) قال:

ذهب مهmeric(3) إلى حبيب أبي محمد(4) نعوذه، فأتيناه وهو مضطغع فقالت أم ليلة: يا برحاح أتى با مواري كهمس. قال: ففرغ، فجلس، فما فيه شيء إلا قولته.

147 الأثر: ماست يذروت الله،...
أخره البخاري في الأدب المفرد 431.
ويرت نعم في حديث الأولا، 273.
ويرده ابن حجر في فتح بالاري 57/11.

(1) هارون بن معروف المروزي، أبو علي البخاز.
سكن بغداد، وحدث به عن عبد العزيز المرواري، ومخلد بن يزيد، ومروان بن شجاع، وروى
عن أحمد بن حبيب وهو حبي، وهارون بن عبد الله الحمل، وابن أبي خيشة وغيرهم.
انظر ترجمته في: سلسلة بغداد 14/14. وتقرير التهذيب 1/5. وتهذيب التهذيب
11/1.

(2) أسلم المقرئ، يكتب: أبا سعيد.
ثقة، من الطقة السادسة. توفي سنة 142 هـ.
انظر ترجمته في: تقرير التهذيب 1/140. وتهذيب التهذيب 1/272.

(3) كهمس بن الحسن الجموعي البصري. عبد الصالح الثقة.
يروي عن أبي الطفيل، ويزيد بن الشخير، وطائفة.
وعنه يحيى القطان، والمقرئ، وعدة.

197
[149] حدثنا إسماعيل بن حفص البصري (1)، أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، قال:

كنتم إذا قُلتم من سفر لقيني أبو وائل فقبل يدي.

[150] حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا شريك، عن مالك بن يعول، عن طلحة، قال:

دخلت على خيامة فقبل يدي.

[151] حدثنا أبو الحسن الشيباني (2)، قال: حدثنا بقية بن الوليد، حدثني أبو خالد الفلسطيني (3)، عن عطاء الخراساني.

أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقبلون يدهُ.

وقال أحمد: ثقة وزيادة.

وقال أبو حاتم: لا يأصل به.

وقال الأزدي، قال ابن معين: ضعيف. كذا نقله أبو العباس البصري ولم يستهد الأزدي عن يحيى، فلا عبرة بالقول المنقطع، لا سبب وأحمد يقول في كهمس: ثقة وزيادة.

وقال عثمان بن دحية: ضعيف،تردد، روى مناكير.

مات سنة سبع وأربعين ومائة.

انظر في ميزان الاعتدال ٣/٤١٥، تقرير التهذيب ٢/١٣٧، تهذيب التهذيب ٨/٤٠٠.

(4) حبيب أبو محمد بن الشهيد الأزدي البصري.

ثقة، ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة ١٤٥ هـ، وله ٣٦ سنة. أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ١/١٤٩، وتهذيب التهذيب ٢/١٨٥).

(1) إسماعيل بن حفص البصري.

روى عن أبي بكر بن عياش ونحوه.

قال أبو حاتم: لا يأصل به.

وقال الساجي: هو ابن حفص بن عمر بن ميمون الأبل، أحدهم لحقه ضعف أبه.

انظر في ميزان الاعتدال ١/٢٢٥، تقرير التهذيب ١/٢٨، تهذيب التهذيب ١/٢٨٨.

(2) أبو الحسن الشيباني. لم أجد.

(3) أبو خالد الفلسطيني. لم أجد.

١٩٨
[152] حدثنا أحمد بن عبد الأعلى(1)، حددنا هشيم، قال: أخبرنا بعض القرشيين، عن حاطب(2).

أن أعراضاً أتى النبي ﷺ فاستذنه في تقبل رأسه فأذن له، ثم استذنه في تقبل رجليه فأذن له.

[153] حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم(3)، حدثنا عبد الله بن عمر، عن بصيرة(4)، عن الحسن، عن أبي رجاء العطاردي(5)، قال:

قدمت المدينة فرأيت عمر يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنهما.

(1) أحمد بن عبد الأعلى. لم أجد.
(2) حاطب بن أبي بلخعة بن عمرو بن عمیر بن سلمة بن صعب اللحمي، حليف بني أمية بن عبد العزيز.
(3) أبو طالب: عبد البار بن عاصم.
(4) بصيرة. لم أجد.
(5) أبو رجاء العطاردي: عمران بن ملحان، وقال: ابن تيم، مشهور بكينه، وقيل غير ذلك في اسم أبيه.
154 [ حدثنا الحسين بن محمد (1)، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن
إياس بن دُغَّل (2)، قال:
رأيت أبا نضرة قبل خذ الحسن.

***

أخره البهقي في السنن الكبرى 7/101، وأبو داود في سنه 522هـ.
bab
في سخاء النفس بالبذل للإخوان

[155] حدثنا علي بن الجعف، قال: أخبرنا عبد الحميد بن بحران، عن شهير بن حوشب عن أبي طيبة عن عمرو بن عبيسة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقُولُ: حَقَّتْ مَحْبِيَّةُ لِلذِّينَ يَتَبَذَّلُونَ مِنَ الْجَلِّيٍّ." [156] حدثنا أبو خيشمة، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن أبي المليع، عن حبيب بن أبي مزوق، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مسلم الخوارائيّ، عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "حقت محبتي للمتابالين فيّ."
[157] حدثنا إسحاق بن إسحاق، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
رأيتنا وما أحد بحث بديناره ودرهمه من أخيه المسلم.
[158] حدثنا محمد بن عبد المكية، قال: حدثنا سفيان بن علي، قال:
سمعت مساور الوراق يقول: في الله عز وجل ما كنت أقول لرجل: آتى أحبك في الله عز وجل فأمعنى شيئًا من الدنيا.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 1/313، وورده الهيشمي في مجمع الزوار 10/285، وقال: رواه الطبراني بأساند، وبعضها حسن.

[158] إنما سمعت مساور الوراق يقول: في الله عز وجل ما كنت أقول.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/299.

(1) نافع مولى ابن عمر، أبو عبد الله المدني.
(2) محمد بن عبد بن موسى، سنده ودأوا روأ عن الدراوري، وعبد السلام ابن حرب، وعده.
(3) محمد بن عبد بن ناجية، وابن أبي الدنيا.
(4) قال إبراهيم بن عبد الله بن الجند: سألت ابن معين عنه فلم يحده.
(5) قال ابن عقده: في أمر نظر.
(7) مساور الوراق الكوفي، الشاعر، اسم أبيه سوار بن عبد الحميد. قاله اسلم الواسطي.
(8) صدق، من الطبقة السابعة.
(9) انظر ترجمته في: تقرير التهذيب 2/241، وتهذيب التهذيب 10/131.
159] حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا سعيد بن سليمان(1) عن إسحاق بن كثير(2) عن عبد الله بن الأوليد(3)، قال: قال لنا أبو جعفر محمد بن علي:

"يدخل أحدهكم يدخل في كم صاحبه وأخذ ما يريد؟ قلنا: لا. قال:
فلست بإخوانكم تزعمون."

160] حدثنا الحسن بن الحسن بن بحى المصيصي(4)، حدثنا خزيمة أبو محمد(5)، أن عمر بن عبد العزيز قال:

"ما أعطيت أحداً مالاً إلا وأنا أستقله، وإني أستحي من الله عز وجل إن سألت الله عز وجل لأخ من إخواني وأبخذ عنه بالدنيا، وإذا كان يوم القيامة قبل لي: لو كانت الدنيا بديك كنت أبخذ."

[159] الآثر: 4 يدخل أحدهكم يده في كم صاحبه وأخذ ما يريد...

أخرجه أبو نعيم في حلب الأولياء 3/187.
وأوردته الزبيري في الإباحات 6/205.

(1) سعيد بن سليمان ابن كنانة مصدوقية الحافظ الواسطي.
ثقة مشهور، صاحب حديث. وكان برازاً.
سمع حماد بن سلمة، وطبقته ورأى معاوية بن صالح بمكة.
وعنه البخاري، وأبو داود، وباقي السنة بواسطة، وخلفه العكبري، وأحمد بن بحى الحلوي.
قال أبو حاتم: ثقة مأموم، لعله أوثق من عثمان.
وقد أحمد بن حنبل: كان صاحب تضعيف ما شئت.
وقال الدارقطني: نكلموا فيه.
وقال ابن معين: هو أكبر من عمرو بن عون.
مات سنة خمس وعشرين ومائتين انظر في "ميزان الاعتدال" 2/142، تقريباً التهديب 1/298، تهذيب التهديب 4/443.

(2) إسحاق بن كثير روى عن التابعين.
قال الأزدي: لا يكتب حديثيه. وله عن أنس حدديث منكر.
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/197، لسان الميزان 1/4779.
[161] حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير، حدثنا به إسماعيل بن علية (1)، عن ابن عون (3)، قال: محمد (3):

ما نزل الرجل يأخذ من دراهم صديقه، قال: قال أحمد: فحدثني محمد بن عيسى (4)، عن إسماعيل قال: قلت:

لا ابن عون:

بغير إذن؟ قال: كذلك هو عندنا.

= (5) عبدالله بن الوليد بن قيس التححيبي، البصري.

لبن الحديث، من الطبقة السادسة، توفي سنة 131 هـ. أخرج له أبو داود والناني.

انظر ترجمته في: تزويج التهذيب 1/459، وتهذيب التهذيب 2/69.

(4) الحسن بن يحيى ابن كثير العبري.

روى عن أبيه، وعبد الزراة، وجعامة، وهو مصري.

قال النسائي: لا يأس به. وقال مرة: لا شيء خفيف الدماغ.

انظر في: ميزان الأخبار/1 525 - 526، تزويج التهذيب 1/172، وتهذيب التهذيب 2/265.

وفي الأصل: الحسن بن يحيى التيمي، خطأ.

(5) خزيمة: أبو محمد العابد. بصري.

انظر ترجمته في: حلي الإبلية 6/130.

(1) إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. الإمام الحجة.

أبو بشير الأنصاري، مؤلف اليمني ابن علية. أصله كوفي.

سمع من أبي التباح حديثًا واحدًا، ومن عبد المزيز بن صهيب، وأبو عون، وأيوب، وأبوعمان.

التيمي، وعبد الله بن أبي نجيح، وسهير، وأبى المنكدر، وخلق.

ووعن ابن جريج وشعبة، وحماد ابن زيد، وأبي مهدي، وأبى المدنى، وأحمد، وإسحاق، وأبى معيين، وبندر، وأبو خزيمة، وأبى العرفة، وخلق عظيم.

قال الصحابي: كان حافظًا فيها كبير القدر.

وقال أبو داود: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ إلا ابن علية، وبشر بن المفضل.

وقال ابن معيين: ثقة ورعاً تقياً.

وقال ابن المدني: ما أقول أن أحدًا أثبت في الحديث من إسماعيل.

وقال ابن عمارة: كان ابن علية حجة.

وقال الفلاس جمعة: ظل سنة ثلاث وتسعين مائة.


204
[162] حدثني رباح بن الجراح العبدي (1), قال: جاء فتح الموصلي (2) إلى صديقه له يقال له عيسى التمار (3), فلم يجد في المنزل. فقال للخادم:

أخرجي إليّ كيس أخي, فأخرجته له فأخذ درهمين, وجزاء عيسى إلى منزله فاخرته الخادم بمجيء فتح وأخذه الدرهمين فقال: إن كنت صادقة فانت حرة. فنظر فإذا هي صادقة فعيقت.


(2) عبد الله بن عون بن أرطان, أبو عون البصري.

ثقة, ثبت, فاضل. من أقران أبوه في العلم والعمل والسن. من الطبقة السادسة توفي سنة 150 هـ. أخرج له السنة.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/429, وتهديب التهذيب 5/346).

(3) هو محمد بن سيرين البصري. ثقة ثبت عابد.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/169).

(4) محمد بن عيسى بن نجيف أبو جعفر بن الطابع البغدادي.

ثقة فقية, كان من أعلم الناس بحديث هشيم. من الطبقة العاشرة. توفي سنة 224 هـ. انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 2/95, وتقريب التهذيب 2/198).

(5) رباح بن الجراح العبدي, أبو الوليد. من أهل الموصل.

سمع سابق بن عبد الله, و오م بن أيوب, وعفيف بن سالم, والمعافي بن عمران وغيرهم. وعننه محمد بن أبي العروي الهراي, وابن أبي الدنيا, وحني بن صاعد, وغيرهم.

ثقة, توفي سنة نيف وأربعين وثمانية.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 2/428).

(6) فتح بن محمد بن وشاح الأزدي, ويكتب أبا محمد.

ذكر أبو نصر التمار, والهشيم بن خارجة أنه مات في سنة سبعين ومائة.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد 12/383).

(7) عيسى التمار. لم أجده.
[ 163 ] حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا وافد الصفار، قال:

شكونا يومًا إلى أسد الحاجة فادخل يده في صينّة فاخرج خمسين درهماً فدفعها إليّ.

[ 164 ] حدثنا أبو حفص الصيرفي، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، قال: أنى عثمان بن أبي العاص، فقال لي:

يا مطرف ويداك ملأى؟ فلما وليت أتبعتي رسولًا معه صرّة فيها أربع مائة، فلما تسرت، أتته بها. فقال: لم أعطكها لأخذها منك.

(1) وافد الصفار لم أجد.

(2) أبو حفص الصيرفي: عمرو بن علي الحافظ، أبو حفص الفلاس، الباهلي البصري.

(3) سعيد بن إسحاق، أبو سعد الجريري البصري.

(4) مطرف بن عبد الله بن الشخير، العماري الحرشي، أبو عبدالله البصري.
165] حدثني محمد بن عبد المجيد (1)، قال: حدثنا المعافي بن عمران (2)، قال: قال عمر بن ذرّة (3) يومًا في مجلسه (4):
اللَّهُمَّ اكفِنَا ضِيقَ الْمَعَاشِ. قال: فجَعِلَهُ أربعة آلاف دِرَهم. 

(1) محمد بن عبد المجيد التميمي المفلوج.
روى عن حماد بن زيد.
قال الذهبي: ضعفه محمد بن غالب تمتام.
انظر في "ميزان الاعتدال" 3/330، لسان الميزان 5/264، الجرح والتعديل 8/16،
تاريخ بغداد 392/1904.
(2) المعافي بن عمران الموصلي.
ثقة، عابد، فقيه. من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 185 هـ، وقيل سنة 186 هـ.
انظر ترجمته في: (التمديد 9/258، والتهذيب 10/199).
(3) عمر بن ذر الهدماني.
روى عن أبيه.
قال الذهبي: صدوق ثقة. لكنه رأس في الإجلاء. وقيل: بل كان ليين قول فيه. روى عنه أبو
نعم، والترمذي، ومحمد بن ابي جعفر.
(4) في الأصل: . . . يومًا مجلسه ؛ ش. 207
كان عمر بن موسى بن طلحة (1) يأتيني (2) بالألف دينار والألفي دينار.
ويقول: اقسمها على إخوانك ولا تعلموا أنها من قبلي.
وكان يقول: ما رأيت إلا رأيت لك علي فضلا بقضاء حوائجك. قال:
طعمة: وإنما قضاء حوائجه أن يعطيني الدنانير والدراهم أقسمها على الفقهاء.

(1) طعمة بن عمر الجعفري الكوفي.
(2) روى عن عمر بن بيان التغلبي.
قال الدارقطني: ليس بحجة.
وقد وثقه ابن معين.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
انظر في: ميزان الاعتدال 2/373، تهذيب التهذيب 1/178، تهذيب النهذيب 5/413.
وفي الأصل: طعمة المصري، خطأ.
(2) عمر بن موسى بن طلحة.
وفي الأصل: موسى بن عمر بن طلحة، خطأ.
وله ذكر في تهذيب التهذيب 1/350 في ترجمة موسى بن طلحة (والده).
(3) في الأصل: وكان عمر بن موسى بن طلحة بالألف.

208
[ 167 ] أختيرن محمد، قال: حدثنا نصر بن مزاحم العطار، قال:
حدثي منصور بن أبي الأسود، قال:
كان ليث بن أبي سهيل يأتيني بالنفقة يقول: خذها فإن لم (1) تحتج إليها
فأعطها من يحتاج إليها من أهل البيت.

(1) نصر بن مزاحم الكوفي.
روى عن قيس بن الرباع وطبقة.
قال العلوي: رافضي جلد، تركه.
حدث عنه نوح بن حبيب، وأبو سعيد الأشج، وجماعة.
قال العقيلي: شيعي في حديثه اختبار وخطا كبير.
وقال أبو خضمة: كان كاذباً.
وقال أبو حاتم: رامي الحديث، متروك.
وقال الدارقطني: ضعيف.
مات سنة الثنتي عشرة ومائتين.
انظر في ميزان الاعتدال 253/1452، لسان الميزان 257/1015.

(2) منصور بن أبي الأسود الكوفي.
روى عن مهدي، وحصن، وعنه ابن مهدي، وأبو الرباع الزهراني، وجماعة.
وقال ابن معين: ليس به بأس.
وقال: كان من الشيعة الكبار.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وروى أحمد بن أبي خيشم عن ابن معين: ثقة.
انظر في ميزان الاعتدال 183/1423، تقييم التهذيب 275/1424، تهذيب التهذيب 10/1053.
(3) في الأصل: وفإن تحج إليها .. .
[168] حدثنا محمد، قال: حدثنا قدامه بن محمد(1)، قال: سمعت
أبا مودود(2) يقول:
كان عامر بن عبدالله بن الزبير(3) يتحين العباد وهم سجود: أبا حازم،
وصفوان بن سليم(4)، وسلمان بن حبيش، وأشباههم، فيأتيهم بالصرر فيها
الدينار والدرهم فيضعها عند نعالهم(5)، حيث يخسرون بها ولا يشعرون
بمكانها. فيقال: ما يمكل أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعن وجه
أحدهم إذا نظر إلى رسول(6) أو إذا لقيه.

(1) قدامه بن محمد بن قدامه الأشجعي المدني.
نذر بخطا. من الطبقة السابعة، أخرج له النسائي.
اظن ترجمه في: (تقريب التهذيب 2/164، وتذيع التهذيب/165).
(2) أبو مودود: عبد العزيز بن أبي سليمان المدني مولاه، المدني الناص.
مقبول، من الطبقة السادسة.
اظن ترجمه في: (تقريب التهذيب 1/1109).
وفي الأصل: أبا داود خطأ.
(3) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو حارث المدني.
ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي سنة 121 هـ. اخرج له السنة.
اظن ترجمه في: (تقريب التهذيب 1/388، وتذيع التهذيب/164).
وفي الأصل: عبد الله بن الزبير، والتصحيح من كتب الأصول.
(4) صفوان بن سليم المدني الزهري مولاه.
ثقة مفت، عابد، رمي بالقدر من الطبقة الرابعة، توفي سنة 132 هـ وله 27 سنة اخرج له السنة.
اظن ترجمه في: (تقريب التهذيب 1/398).
(5) في الأصل: «عائله» خطأ.
(6) في الأصل: «إذا نظر إلى رسول» خطأ.
أخيرني محمد، حدثنا الحمادي، عن سفيان، عن زهير أبي خيَّمة، قال:

استقرض أبي من الحسن بن الحرم (1) ألف درهم، فلما جاء يرده عليه
قال له الحسن بن الحرم: اذهب فافشري بها لزهير سُكَرًا.

أخيرني محمد، حدثني الصلت بن حكيم (2)، عن الصلت
ابن سطام، قال:

كان حماد بن أبي سليمان (3) يفطر في كل ليلة في شهر رمضان خمسين
إنسانًا، فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبًا ثوبًا، وأعطاه مئة مئة.

اورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/238.

1) الحسن بن الحرم، أبو الحكيم التنخمي الكوفي.
2) الصلت بن حكيم، قال في السنان: مجهول.
3) حماد بن أبي سليمان، مسلم أبو إسماعيل الأشعري الكوفي، أحد أئمة الفقهاء.


انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل 8/3).

انظر: أنفسك، وشعبة، أبو حنifa، وخلق.

سماح أسن بن مالك، وتفقه بإبراهيم النخيمي.
روى عنه سفيان، وشعبة، وأبو حنifa، وخلق.

قال الذهبي: تكلم في الإرجاء، ولولا ذكر ابن عدي له في كامل لما أوردته.
قال ابن عدي: حماد كثير الرؤية، له غرائب، وهو متاسك، لا بأس به.
قال ابن معين وغيره: ثقة.

قال أبو حاتم: صدوق لا يتحبه، مستقيم في الفقه، فإذا جاء الأثر شوش.
قال الأعمش: كان غير ثقة.
قال الذهبي: مات سنة عشرين ومائة.

انظر في: ميزان الاعتدال 1/590 - 197/197، تقريب التهذيب 3/16 - 168.

211
[171] أخبرني محمد، قال: حدثني حسين الجعفري(2)، عن هلال ابن أيوب(1)، قال:

سِلَّ الشَّعبي عن حسن الخلق؟ قال: البَذلة، والعطية والبشر الحسن.
قال هلال: الشَّعبي كذلك.

[172] أخبرني محمد، قال: أخبرنا داود بن المُحِب، عن حسن(3).
قال:

سِلَّ الحسن عن حسن الخلق فقال: الكريم والبذلة والاحتمال.

171 ] الآثار: 1 سيل الشعي عن حسن الخلق.
أخرجه المصنف في كتاب النواعذ 187.
172 ] الآثار: 4 سيل الحسن عن حسن الخلق فقال: الكريم والبذلة 188.
أخرجه الإمام أحمد في الزهد 213.
والمصنف في كتاب النواضع 186.

(1) حسين الجعفري: حسين بن علي بن الوليد الكوفي اليمري.
ثقة عابد. من الطبقة السابعة توفي سنة 203 هـ أو 204 هـ.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب) 177.
(2) هلال بن أيوب الصيرفي.
انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل) 175.
(3) الحسن بن دينار، أبو سعيد اليماني، وقيل: الحسن بن واصلي.
روى عن محمد بن سيرين وغيره.
قال الفلاس: الحسن بن دينار هو الحسن بن واصلي، كان ريبة دينار، وهو مولى بي سليط.
حدث عنه سفيان الثوري، وأبو داود، وأبو الوليد.
وقال أبو داود: ما هو عندي من أهل الكذب، لكن لم يكن بالحافظ.
وقال الفلاس: كان يحب وعبد الرحمن لا يحدثان عنه.
وقال الثوري: حدثنا أبو سعيد السكسي، قال البخاري: تركه يحيى، وعبد الرحمن، وأبان
المبارك، ووكيع.
وقال ابن حبان: تركه وكيع، وأبان المبارك، فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه.
وقال ابن المبارك: كان يرى رأي القدرية، وكان لا يحفظ.
وقال عباس: سمعت يحيى يقول: الحسن ابن دينار ليس بشيء.
انظر في ميزان الاعتدال 1/487 ـ 489، لسان الميزان 2/203-205.
[173] حدثنا أبو حفص الصيرفي، قال: حدثنا أبو عاصم(1)، قال:
أخبرنا أبو خُلّة(2)، عن أبي العالية(3)، قال:
كنت عند عثمان بن أبي العاص، وكان له بيته ذكر الله عز وجل فيه،
وبانيه فيه أصحابه، فأتته في عصر ذي الحجة، فعمل رجل بكبش، فقال: بكم
البكش؟ قال: رأيت عشر درهماً، فقلت: لو (كان) عندي أثنا عشر درهماً
لاشترى بها لك بيشاً فذبحتها فأكلته وأكلٌ عبالي. فأعطاني صرة فيها خمسون
درهماً، والله ما رأيت خمسيناً قط كانت أعظم بركة منها، أعطانيها وأنا إليها
محتاج، وهو طيِّب النفس.

[174] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، قال: قبل
لمحمد بن المنكدر(4)، ما يقي مما يُستلذ؟ قال: الإفضال على الآخرين.

Axeshe al-Imam Ahmad fi al-zaheda 367.
وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/149، 7/297.

(1) أبو عاصم العبايدي.
(2) أبو خُلّة: خالد بن دينار التميمي السعدي. مشهور بكتبه، البصري الخياط.
(3) صدوق، من الطبقة الخاصة.
(4) انظر في ديوان الأعدال 4/432، تقريب التهذيب 2/442، تهذيب التهذيب 142/143.
(5) انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 2/113/1. وتهذيب التهذيب 12/188.
(6) رفع أبو العالية الرياحي.
قال الذهبي: له ترجمة في كتاب ابن عدي، وهو ثقة، فأما قول الشافعي: حديث ابن العالية الرياحي
رياح فإنه أراد به حديث الذي أرسله في الفقه فقط.
ومذهب الشافعي أن المراسيل ليست بحجة، فلما إذا أسلم أبو العالية فحجة.
انظر في ديوان الأعدال 2/54، تقريب التهذيب 1/252، تهذيب التهذيب 3/284، 428.

213
قال: حديث عن عبدالله بن المبارك، عن عبدالله بن
الوليد (1)، عن أبي جعفر، أن النبي ﷺ قال:
"لا أن أعطي أخا لي" (2) في الله درهماً أحب إليَّ من أن أتصدق بعشرة، ولان أعطي أخا لي في الله عشرة أحب إليَّ من أن أتصدق على مسنين 1/12
بمائة".

حدثنا أبو بكر الصوفي (3)، عن حفص بن غياث (4)، عن
الأعش: أن خشيته ورث ماتي ألف فنففها على إخوانيه.

[175] حديث: 38/2 لا أن أعطي أخا لي في الله درهماً...
أوردته المنذر في الترغيب والترهيب.
واخرجه البصري في تاريخ جرخان...
وأبلغ المبارك في الزهد.
واورده الألباني في الأحاديث النجیئة في رقم 191.
وسيأتي مثله في رقم 319/1/220.
[176] الأثر: أن خشيته ورث ماتي...
أخبره أبو نعيم في حلية الأولياء.

(1) محمد بن المنتدر التيمي المدني.
(2) عبيد الله بن الوليد الوصافي.
(3) في الأصل: 1/12
(4) أبو بكر الصوفي.
كان يدخل على إخوته فلا يخرجون من عنده حتى نطعمهم الطعام الطيب، ونكسوهم الثياب الحسنة، ونهبُ لهم الذَّرَاهم، قالت فأقول له: ما تصنع؟ فيقول: يا سلمي ما يؤمل في الدنيا بعد المعارف والإخوان.

(4) حفص بن غياث، أبو عمر النخعي الفاضي. أحد الأئمة الثقات.
روى عن عاصم الأحول، وهو شام بن عروة وطبقتهما.
وعنه إسحاق، وأحمد، وخليفة.
وقال الذهبي: وثنا ابن معين، والمجلي،
وقال يعقوب بن ثابت: ثقة ثبت. يتقى بعض حديثه. وإذا حدث عن كتابة فثبت.
وقال أبو زرعة: ساء حفظه بعدما أسقطي، فمن كتب عنه من كتابة فهو صالح.
وقال داوود بن رشيد: حفص بن غياث كثیر الغلط.
وقال ابن عمار: كان عسرا في الحديث جداً.
مات سنة أربع وتسعين وثمانية.

انظر في: ميزان الأعتدال 1/1822، تهذيب التهذيب 2/182، تهذيب التهذيب 2/1822.

(1) زيد بن الحجاب. العابد الثقيلة. صدوق.
قال الذهبي، قال ابن معين: أحداهما عن الثوري مقلوبة.
وقد وثقه ابن معين مرة، وابن المداني.
وقال أبو حاتم: صدوق.
وقال أحمد: صدوق، كثير الحظاء، وطول ابن عدي ترجمته ثم قال: زيد من أثاب الكوفي.
يشكل في صدقته. وله أحاديث تتبغى، عن سفيان الثوري من جهة إسناها.
انظر في: ميزان الأعتدال 2/100، تهذيب التهذيب 1/273، تهذيب التهذيب 2/402.

(2) سلمي، لم أجده.

215
كان محمد بن علي يُجاز بالخمسة والنُمنة إلى الألف، وكان لا يمل من مجازة إخوئه.

[178] أورد أبن الجوزي في صفة السُفه، 1/12.

(1) عبد الرحمن بن هاني، أبو نعيم النخعي.

روى عن سفيان الثوري.

قال أحمد: ليس بشيء، ورماه يحيى بالكذب.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتبع عليه.

يقال: مات ستة عشرة ومائتين.

انظر في «ميزان الاعتدال»، تهذيب التهذيب، 2/289-290.

(2) معاوية بن هشام القصار، أبو الحسن الكوفي.

روى عن حمزة، والثوري، وعن أحمد، ومحمد بن غيلان، وخلق.

قال أبو حاتم: صدوق.

وقال أبو داود: ثقة.

وقال يعقوب السعدسي: كان هو وإسحاق الأزرق من أعمهم بحديث شريك.

وقال الذهبي: ما ذكرته إلى غيره إلا أن أبي الفرج قال: قبل هو معاوية بن أبي عباس روى ما ليس من سماه فتركوه، وهذا خطأ منك، ما تركه أحد.

وقد قال في ابن معين: صالح، وليس بذلك.

انظر في «ميزان الاعتدال»، 138/14، تهذيب التهذيب، 1/218/10، تهذيب التهذيب، 2/261، تهذيب التهذيب، 1/219-218.

(3) سليمان بن عيسى، أبو داود الوضي الكوفي.

روى عن ثابت، والأعمش، وطفقيهم. وقال: سليمان بن معاذ فنسب إلى جده. فإنه سليمان بن قرم بن معاذ الكوفي.

روى عباس وعثمان بن يحيى بن معين: ليس بشيء. ولفظ عباس: كان ضعيفاً.

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.

وقال أحمد: ثقة.

وقال ابن حبان: كان رافضاً غالياً. ومع ذلك يقلب الأخبار.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن عدي: أحديه حسان.

١٧٩] حدثني علي بن الحسين(١)، حدثنا أسود بن عامر(٢)، قال:
حدثنا حبان بن علي (٣)، عن الحسن بن كثير (٤)، قال:
شكتُ إلى محمد بن علي الحاجة ووجفاء إخواني. فقال: بس الأخ
اخ يتعاك غنياً ويقطعك فيقاً. ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم.
قال: استتفق هذه إذا تتفقت فاعلمي.

١٧٩] الأثر: شكت إلى محمد بن علي الحاجة...
أوردته ابن الجوزي في صفة الصوفية ٢/١١٢.

(١) علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري.
صدوق، من الطبقة العاشرة توفى سنة ٢٩١ هـ.
انظر ترجمته في: تقرير التهذيب ٢/٣٤. وتهذيب التهذيب ٧/٣٠٢.
(٢) أسود بن عامر الشامي. نزل بنداد، بكى أبي عبد الرحمن، ويلقب شاذان.
ثقة من الطبقة التاسعة وتوفي سنة ٢٠٨ هـ.
انظر ترجمته في: تقرير التهذيب ١/٧٦، وتاريخ بنداد ٧/٣٤.
(٣) حبان بن علي العنزي.
روى عن سهيل بن أبي صالح، وعبد الملك بن عمير، وطائفة.
وعن أبي الوليد الطالبي، ولورين، وعده.
قال ابن حجر بن عبد الجبار: ما رأيت فقيهاً بالكوفة أفضل من حبان بن علي.
وقال ابن معين: صدقوا.
وقال ابن المديني: لا أكتب حديثه.
وقال أبو حاتم: لا يحتبه.
وقال ابن عدي: عامة حديثه أفراد وغرائب.
وقال الدورقي، عن ابن معين: حبان وندلع ليس بهما بأس.
وقال الدارقطني: متروك، وقال مرة: ضعيفان يخرج حديثهما.
وقال أبو زرعة: حبان لم.
وقال النسائي وغيره: ضعيف.
قال الذهبي: ولكنه لم ترك، مات سنة إحدى وسبعين ومائة.
انظر في: ديوان الاعتدال ١/٤٤٩، تقرير التهذيب ١/١٦٤، تهذيب التهذيب ٢/١٧٣ -١٧٤.

(٤) الحسن بن كثير.
قال ابن حجر في الالسان: مجهول، وكذا قال الذهبي في الاميزان.
حدث عن يحيى، وعنه علي بن حرب الطائي.
انظر: (الانجاز في الاميزان ٢/٢٧٤. وميزان الاعتدال ١/٥١٩).

٢١٧
[180] حدثني محمد، حدثنا يحيى بن أبي بكر، عن عباد بن الوليد
القرشي، قال:
كان عمرو بن عبيد(1) يصلي إخوانه بالدرهما والدنانير حتى ربما نزع
ثوبه فيدفعه إلى بعضهم، ويقول: ما أعدل ببرككم شئًا.

(1) عباد بن الوليد القرشي، لم أجد به.
(2) عمرو بن عبيد بن باب، أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتائه.
روى عن الحسن وأبي قلابة. عنه الحمداد، وعبد الزوار، وبحي الفطان، وعبد الوهاب
التقفي، وعلي بن عامر، ووالده ليبي تميم.
قال ابن معين: لا يكتب حديثه.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال أبو يوب ويوسف: يكذب.
وقال حمدي: كان يكذب على الحسن.
وقال ابن حيان: كان من أهل الزرع والعبادة إلى أن حدث ما حدث، وأعتزل مجلس الحسن هو
وجماعة معه فسموا المعتزلة.
وكان يشتم الصحابة، ويكذب في الحديث وهمًا لا تعمداً.
وقال الدارقطني وغيره: ضعيف.
وقال الفلاس: متروك، صاحب بدعه.

218
[181] حدثني محمد بن الحسين، حدثني عم بن يزيد بن خيثم، قال: حدثنا سلام بن النجاشي(1)، قال:

لقي الحسن البصري بعض إخوته فلما أراد أن يفارقهم خلع عمامته وألبسه إيابه، وقال: إذا أتت أهلك فعبدهم واستنفق بشنها.

[182] حدثني أبو هفص الصيرفي، قال: حدثني علي بن بريعة الهلاللي(2)، عن مطر الوراق(3)، قال:

أتيت محمد بن واسع(4) يومًا، فلما رأيته قال برأسه بين رجليه فغمز وجهه أن أنظر إليه، فلم يرفع رأسه، فقمت، فذهب، فلما كان بعد أيام أتاني بكيس فيه سبعمائة درهم فدفعها إلي وأنا في حانوتي في قنطرة حرة.

قلت: تبعث إلي في حوائجك؟ فقال: وأي حاجة لي. أتنتي ظننت بك الحاجة، فلما استطعت أن أنظر إليك. قال مطر فقلت له: أنا بخير، فقال:

أنت كيف شئت!! الذاهب لا ترجع إليّ.

(1) يزيد بن خيثم لم أجده.
(2) سلام النجاشي لم أجده.
(3) علي بن بريعة الهلاللي لم أجده.
(4) مطر بن طهمن الوراق. روى عن عطاء، وجماعة.

قال ابن سعد: فيه ضعف في الحديث.

وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال أحمد، ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة.

وكان يحيى القطان يشبه مطر الوراق ابن أبي ليلى في رجوف الحفظ.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

قال الذهبي: مطر من رجال مسلم، حسن الحديث.


(5) محمد بن واسع، أبو بكر البصري الزاهد، أحد الأعلام.

قال الذهبي: ثقة، احتج به مسلم.

وقد روى أبو قلابة، عن علي بن المدني، مثل يحيى القطان عن مالك بن دينار، ومحمد بن ميسرة واسع، وحسن بن أبي ستان، فقال: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث يكونون عن كل أحد.


219
١٨٣  حدثني محمد بن الحسين، قال:
 حدثنا جعفر بن سليمان (١)، عن رجل، قال:
 كان مورق العجلِي (٢) يأتي بالصرَّر فيها الأربعمائة والخمسمائة
 فيدوعها إخواني، ثم يلقاهم بعد، يقول: اتبعوا بها فهي لكم.

١٨٣  الأثر: وكان مورق العجلِي يأتي بالصرَّر فيها الأربعمائة . . . .
 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١٧٥/٧.
 وأوردته ابن الجوزي في صفة الصنوبر ٢٥١/٣.

(١) رستم بن أسامة، أبو العمان الضبي. صدوق.
 أنظر: (الجرح والتعديل ٣/٥١٦).
(٢) جعفر بن سليمان الضبي، مولى بني الحارث، وقيل: مولى بني الحريش نزل في بني ضبع، وكان
 من العلماء الزهاد على تشييع.
 روَى عن ثابت وابن عمران الجوسي، وخلق.
 وعنه ابن مهدي، وسعد، وخلق.
 وقال بحَي بن معين: كان بحَي بن سعيد لا يكتب حديثه ويستمعه.
 وقال ابن معين: جعفر ثقة.
 وقال أحمد: لا يأت بـ.
 وقال ابن سعد: ثقة في ضعف، وكان يتجشيع.
 وقال البخاري في الضفة له: جعفر بن سليمان الحرشي ويحرف بالضبعي يختلف في بعض
 الدلائل.
 وقال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: لا يأت بـ.
 فقال أحمد: إن سليمان بن حرب يقول: لا
 يكتب حديثه.
 وقال حماد بن زيد: لم يكن ينتهي عنه، وإنما كان يتجشيع.
 وقال ابن عدي: جعفر شيعي، ارجو أنه لا يأت به.
 قد روى في فضائل الشيخين، وأحاديثه ليست
 بالمكركة وعندو حديث من يكتب بـ.
 مات سنة ثمان وسبعين وناثر.
 انظر في (وزن الاعتدال ٤٨١/٤ ٤١١).
(٣) مورق العجلِي، أبو المعتصر البصري.
 ثقة، عابد، من كبار الطبقة الثالثة، مات بعد المائة.
 انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب ٢/٢٨٠، وتهذيب التهذيب ٣٣١/١٠).
[184] حدثنا محمد، حدثنا حبان بن هلال(1)، عن حماد بن زيد، عن جميل بن مرة(2)، قال:
"ماستنا حاجة فكان مورق العجل باتينا بالصرة فقولنا: أمسكوا هذه عندكم. ثم يمضي غير بعيد، فقولون: إن احتاجتم إليها فأتيفقُوهَا."  


(1) حبان بن هلال الباهلي، أبو حبيب البصري.
ثقة ثابت، من الطبقة التاسعة، توفي سنة 216 ه.
نظظر ترممه في: (تقريب التهذيب 1/461، وتذيب التهذيب 2/170).
(2) جميل بن مرة، بصري.
روى عن أبي الوضي، وعبده الحمادان، وعبيد بن عباد.
قال الذهبي: وثقة السناسي.
قال ابن خراس: في حدته نكرة.
انظر في: ميزان الاعتاد 1/244، تقريب التهذيب 1/134، تذيب التهذيب 2/110 لـ 241.
(1) محمد بن صحيح بن السماك الواعظ.
روى عن هشام بن عروة، وطبقه. وعنه أحمد، وابن نمير، وطائفة.
قال ابن نمير: صدوق. وقال - مرة - ليس حديثه بشيء.
توفي سنة ثلاث وثمانين ورماة.
انظر في "ميزان الاعتدال" 3/ 584.

(2) خلف بن حوشب الكوفي.
ثقة، من الطبقات السادسة مات بعد 140 هـ.
انظر ترجمته في: "تقرير التهذيب" 225/ 449.
(3) أبلغ بن عبد الله، أبو هجية الكنتي الكوفي. يقال: اسمه يحيى.
روى عن الشعبي وطبقته. وعنه الثوري، والقطان، وأبو سلامة، وخلق.
قال الذهبي: وثقه ابن معين، وأحمد ابن عبد الله العجل.
قال أحمد: ما أقرأه من فتى.
قال أبو حاتم: ليس بالقوي.
قال النسائي: ضعيف له رأي سوء.
قال القطان: في نفسي منه شيء.
قال ابن عدي: ضعيف صدوق.
قيل: مات سنة خمس وأربعين ورماة.
انظر في "ميزان الاعتدال" 78/ 79، تقرير التهذيب 49/ 189، تهذيب التهذيب 2190.

222
حدثي محمد بن الحسين، قال: أخبرنا عبد الله بن زياد السحيقي (1) حدثنا بعض شيوخنا، قال:

"لما حضرت سعيد بن العاص (2) الوفاة، قال: يا بني لا تفقدوا إخواني مني عندكم عين وجهي أجزوا عليهم ما كنت أجري، وأصعدوا بهم ما كنت أصع، ولا تلبسوا منهم للطلب، فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت أركانه، وارتعدت عريضته، وكل لسانه، وبدا الكلام في وجهه. أكُفُوه مَوْنَةٌ الطلب بالبطيئة قبل المسألة فإني لا أجد لوجه الرجل يأتي بتقليل على فراشه ذاكراً موضعاً لحاجته، فعدا بها عليك لا أرى قضى حاجته عوضاً من بذل وجهه.

فبادر وهم بقضاء حوائجهم قبل أن (3) يسبقوكم إليها بالمسألة."

---

(1) عبد الله بن زياد السحيقي البجلي، البصري.
(2) سعيد بن العاص الأموي.
(3) فراغ في الأصل مكان كلمة وان.

[187] الآثر: لقي حكيم بن حزام عباد الله بن الزبير...

أخرجه البخاري في الصحيحه 6/227.

(1) خالد بن عمرو القريشي الامري العصي، من ولد سعود بن العاص الكوفي.

روى عن مالك بن معلول وهشام الدستوائي، ومعاه.

و吁نه الحسن الحلالوي، والرمادي، ومعاه.

قال أحمد: ثقة.

وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال صالح جردة: يضع الحديث، وضرب أبو زرعة على حديته.

وقال ابن عدي: له عن اللبث أحاديث منكر.

انظر في ميزان الاعتدال 1/2/36 - 1/2/36.

(2) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي الزاهد.

روى عن أبيه، وعطا، ونافع. و吁نه عاصم بن علي، وعلي بن الجعد، وخلق.

وقال الذهبي: وثقة دحم.

وقال ابن معين: ليس له باس.

وقال أبو داود: كان فيه سلامه.

وقال أبو حاتم: ثقة.

وروى عن ابن عثمان بن سعيد، عن ابن معين: ضعيف.

وقال أحمد: أحاديث منكر.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال صالح جردة: قدري صدوق.

وقال ابن عدي: يكتب حديثه على ضعفه.

وقد وثقة الفلاس.

مات سنة خمس وستين ومائة.


224
[188] حدثي بعض أصحابنا، عن محمد بن عبيد(1)، قال:
دخلنا على محمد بن سوقة(2) فسألناه أن يحدثنا، فكتب، وقال: جفاني إخواني حيث ذهب مالي.
قال غير محمد: كانت له صدر فيها مال، فإذا دخل عليه إخواني، قال:
إخواني من يحتاج إلى شيء، فليأخذ. قال: فأخذوا والله حتى نفتت عن آخرين.

[188] الأثر: ودخلنا على محمد بن سوقة...
أخبره أبو نعيم في الحلية 5/7 بالنظ: لما قال مالي جفاني إخواني.

(3) حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد بن العزي الأمد، أبو خالد المكي، ابن أخي خديجة أم المؤمنين.
أسلم يوم الفتح وصحبه وله 74 سنة، ثم عاش إلى سنة 54 هـ. أو بعدها، وكان عالماً بالنسب.
انظر ترجمته في: تقرير التدريب 1/194، وتهذيب التدريب 2/447.
(4) عبد اللطيف بن الزبير بن العوام الآخر، الأمد، أبو بكر، أبو خيب، كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسعة سنين، فت في ذي الحجة سنة 73 هـ.
انظر ترجمته في: تقرير التدريب 1/410، وتهذيب التدريب 5/213.

(1) محمد بن عبد الطنانسي، آخر يعلى بن عبيد.
صقر مشهور، بروي عن الأعشم وطبته.
قال أحمد بن حنبل: يخطئ، ويصر، وهو ثقة.
وعولته ابن معين.
انظر ويزيك الاعتدال 3/269، تقرير التدريب 2/188، تهذيب التدريب 9/279.
(2) محمد بن سوقة الغنوي أبو بكر الكوفي العباد.
ثقة، مرضي، عبد من الطبقة الخامسة من خرج له السنة.

axe: أخرجه أبو نعيم في الحلية ۵/۵. وأوردته ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۳/۱۱۲.

(۱) العباس بن عبد العظيم العنبري، أبو الفضل البصري. ترجمته في: (التقريب ۱/۳۹۷، والتهذيب ۵/۱۲۱).

(۲) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن المروزي، ابن نصر النحاسي الزاهد الجليل المشهور. ترجمته في: (التقريب ۱/۹۸، والتهذيب ۱/۴۴۴).
[190] حدثني عباس، سمعت شهاب بن عباد، قال:
دخل رجل على محمد بن سودة فرأى على الباب مطر مسح، فجعل ينظر إليه، فقال: فطن ابن سودة. فقال: لعلك ترى أني ندمت لا ما ندمت.

[191] حدثني محمد بن موسى الواسطي، حدثنا زيد بن الحجاب، عن سفيان، عن الحجاج بن فرحة، عن يزيد بن عبد الله بن الشخیر، قال: قال رسول الله ﷺ:
لأن أعطي أخَا لي في الله دوهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة، ولئن أعطي أخا لي في الله عشرة أحب إلي من عنق رقية.

(1) محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي:
روى عن ثابت بن زيد الأحول، ومحمد بن ميمون، وجماعة.
قال يحيى بن معين: ليس بذيه.
وقال أبو حاتم: صدوق. وكذا صدقة أحمد بن سنان القطان.
واعلن ابن معين أيضاً: قال: كذاب خبيث.
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفرد به.
مات سنة ثلاث عشرين وثمانين.
انظر في ميزان الاعتدال 4/49 - 50.
(2) الحجاج بن فرحة الباهلي البصري:
صدوق، عابد صالح، من الطبقة السادسة. أخرج له أبو داود والنسائي.
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 1/154، وتهذيب التهذيب 2/204.
(3) في الأصل: لأن أعطي أخاك خطا.

227
[ 194 ] حدثني محمد بن عمارة الأسدي الكوفي، حدثنا سهل بن عامر البجلي، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، قال: قال لي أبو جعفر:

يا حجاج كيف نواسكم؟ قلت: صالح يا أبا جعفر. قال: يدخل أحدكم يدّه في كيس أخيه، فأخذ منه حاجته إذا احتاج؟ قلت: أما هذا. فلا. قال: أما لوصفكم ما احتتم.

[ 192 ] الأثر: یا حجاج كيف نواسكم...»

أخرجه أبو نعيم في حليه الأولى، 3/187. وأورده الزبيدي في الإتحاف، 200/2.

الحجاج بن أرطاة، الفقيه أبو أرطاة النخعي.
قال التذهبي: أحد الأعلام علي لين في حديثه.
له عن الشعبي حدث واحد، وعن عطاء، وعن عمر بن شعبان، وعن جعفر، وعن أيوب، وعن ابن نمير، وعن عبد الرزاق، وعن عبد الله بن عمير.
وقال العجلي: كان فقيهاً مفتنياً، وكان فيه تهية، وكان يرسل عن يحيى بن أبي كثير فإنه لم يسمع منه.
وقال أحمد: كان من الحفاظ.
وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلى.
وقال يحيى بن يعلى المحربي: أمرنا زائدة أن نترك حدث الحجاج بن أرطاة.
وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثنا فهار صاحب لا يتباهي في صدقته وحفظه.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقال الدارقطني وغيره: لا يحجج به.
وقال أحمد: كان حجاج يدلت.
وقال شعبة: أكثروا عن حجاج ابن أرطاة، وابن يですか فإنهما حافظان.
مات سنة خمس وأربعين ومائة.
انظر في ميزان الاعتدال، 258-420، تقريب التهذيب، 152/1، تهذيب التهذيب، 196/2، و198.
[193] حدثي مهدي بن جعفر(1)، حدثنا سمرة(2)، عن عمرو بن عبد الرحمن(3)، قال:

جاءت يزيد بن عبد الملك بن مروان(4) غلة من غلته، فجعل يصرها ويبعث بها إلى إخوته، وقال: إنني لستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من أخواني وأبخل عليه بدينار أو درهم.

قال: وكان يقرأ القرآن في سجدة واحدة.

(1) مهدي بن جعفر.
(2) سمرة بن عمرو.
(3) عمرو بن عبد الرحمن.
(4) يزيد بن عبد الملك بن مروان.

روى عن العمري بن مسلم، وغيره.
هو: مهدي بن جعفر الرملي الواحد. لقي ابن المبارك، عبد العزيز بن أبي حازم.
وعنه أبو زرعة، وهو بن سهل الدمعي، وطائفة.
قال ابن معين وغيره: لا يأس به.
وقال ابن عدي: يرجى عن الخافث ما لا يتابع عليه.
وقال البخاري: حدثنا منكر.
الجرح والتعديل 8/338.

روى عن الوليد بن مسلم، وغيره.
قال حمزة بن سهل الدمعي، وعنه أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال أبو حاتم: مسند حديث.
(3) عمرو بن عبد الرحمن بن أبي العريبي.
مقبول، من الطبقات الثالثة، أخرج له النسائي.
انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب 8/74، وتهذيب التهذيب 8/48).

(4) يزيد بن عبد الملك بن مروان، أبو خالد.
من ملك الدولة الأموية في الشام. ولد في دمشق، وولي الخلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز، وكان في أيام غزوات أعظمها حرب الجراح الحكيم مع الترك. توفي سنة 105 هـ.
انظر ترجمته في: (الأعلام 8/185، وال الكامل 5/45، والنجوم الزاهرة 1/255).

429
[١٩٤] حدثنا الحسن بن الصباح، قال: بلغني أن رجلاً من بني أمية، قال:

إني وددت أن جميع إخواني أتوني، فشاركوني في معيشتي حتى يكون عيشنا عيشاً واحداً. وَلَوْدَتْ أني جميع إخواني أتوني في خواتمهم. وإني لاستحق من الله عزوجل أن ألقى الأخ من إخواني فادعو له بالجنة وأبخل عليه بالدنيا. والدنيا أصغر وأحقرين أن يقال لي يوم القيامة: كنت كذاباً، لو كانت الدنيا في يدي كنت بها أبخل.

[١٩٥] حدثنا أبو خزيمة التمري، قال: قال رجل من بني أمية:

مالات يدي من الدنيا مراراً فما طمع العوامل في اقتصادي ولا وجبت علي زكاة المال ولا تجب الزكاة على الجواهر

***

[١٩٥] الآيات أخرجها ابن حبان في روضة العقلاء ٢٣٨.

(١) أبو خزيمة التمري لم أجد.
باب

في إطعام الطعام للأخوان، وفضل ذلك
والبحث على الرغبة فيه

[196] أخبرني محمد بن الحسين، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عبد الله بن الوليد، عن أبي سليمان النيمي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال:

"أطعموا طعامكم الأثقياء، وأولوا معروفكم المؤمنين".

[196] حدث: 5 أطعموا طعامكم الأثقياء.

أخرجه ابن حبان في صحيحه 2451 (مورد).
والبعhari في التاريخ الكبير 379.
والخراط في مكتام الأخلاق 267.
والإمام أحمد في المسند 3/55.

أوردته الهيثمي في مجمع الزوائد 10/217، وعزاء لأحمد ولابي على وقال:

"رجالهما رجال الصحيحين غير أبي سليمان المليش وعبد الله بن الوليد التوجي وكلاهما ثقة".

أوردته الغزالي في الإحياء 219/11.
والبيردي في الإتحاف 4/179.
والسيوطي في الجامع الكبير 115/1 خط.

(1) عبد الله بن يزيد المقري المكي، أبو عبد الرحمن.

أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل أقرأ القرآن نافعاً وسبعين سنة. من الطبقة التاسعة، توفى سنة 213 هـ وقد تألف 100 سنة وهو من كبار شيوخ البخاري.

انظر ترجمه في (تقريب التهذيب 4/327 وتهذيب التهذيب 6/13).

(2) سعيد بن أيوب الخزاعي، أبو بكر.
[197] حدثنا خالد بن مرّداس، عن عبدالله بن المبارك، عن جوهر (ر) عن الضحاك (ر) أن رسول الله ﷺ قال:

"أضيف بطعامك من تحب في الله عز وجل".

[197] حدث: "أضيف بطعامك من تحب...".

أخره ابن المبارك في الزهديّة 124.

وأوّرده العجلوني في كتاب الخفا في الجامع الكبير 115/9، وقال آباء المبارك عن الضحاك:

واسبوي في الجامع الكبير 115/2، وعزة لابن المبارك عن الضحاك:

مرسلًا.

الثقة البث، من الطبقة السابع توفي سنة 121 هـ، وقال غير ذلك، وكان مولده سنة 100 هـ.

انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب 292/2، وتهذيب التهذيب 4/7).

(3) أبو سليمان التيمي، من تيم الله.

انظر ترجمته في: (الجرح والإزهار 380/9).

(1) جوهر بن سعيد، أبو القاسم الأزدي البلخي المفسر صاحب الضحاك، قال ابن معين: ليس بشيء.

وقال الجوزجاني: لا يشتغل به.

وقال الساجي والداوقي وآخرون: متروك الحديث.

قال الناهدي: له عن أنس شيء، وروى عنه حماد بن زيد، وإبن المبارك، ويزيد بن هارون، وطلالة.

وقال أبو قدم السرمسي: قال يحيى القطان: تسلوا في أخذ التفسير من القوم لا تعلومهم في الحديث، ثم ذكر ليث بن أبي سليم، وجوهر، والضحاك، ومحمد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحدث حديثهم، ويكتب التفسير عليهم.

انظر في: (مرجع الاعتدال 177، تقرير التهذيب 137، تهذيب التهذيب 137-142).

(2) الضحاك بن مزااح البلخي المفسر، أبو القاسم، كان ابن معين.

قال يحيى القطان: كان شعبة بن كثير أن يكون الضحاك لقي ابن عباس قط.

وقال الطائلي: حدثنا شعبة، نسعت عبد الملك بن ميسرة يقول: الضحاك لم يلق ابن عباس، إنما لقي سعيد بن جبير بإي، فأخذ التفسير عليه.

وقال يحيى بن سعيد: "مااحك ضعيف عندنا.

ووقتي أحمد، ابن معين، وأبو زرعة.

وقال ابن عدي: الضحاك بن مزااح، إنما عرف بالتفسير، فأما روايته عن ابن عباس، وأبي هريرة، وجميع من رووا عنه ففي ذلك كله نظر.

2732
[198] حدثني إبراهيم بن عبد الله بن أبي حاتم، قال: أخبرنا
هشام، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن جيّان بن أبي جبلة، قال: قال
رسول الله ﷺ:
"إن أسرع صدقة تصدّع إلى السماء أن يصنع الرجل طعاماً طيباً، ثم
يدعو إليه ناساً من إخوانه«.

[198] حديث: "إن أسرع صدقة تصدّع إلى السماء أن يصنع الرجل
طعاماً...
أوردته السيوطي في الجامع الكبير 224 خ١، وعزاه للمصنف في هذا الكتاب.

وأما عبد الله بن أحمد فقال: سمعت أبي يقول: الضحاك بن مراحم، نقله مامون.
قيل: مات سنة خمس وفمئة.
(1) عبد الرحمن بن يحيى، أبو شيبة.
(2) حيّان بن أبي جبلة المصري، مولى تريط.
نقرة من الطبقة الثالثة مات سنة 127 هـ. وقيل سنة 125 هـ.
انظر ترجمته في: "تقرير التهذيب" 1/147، وتزهيد التهذيب 2/171.

223
[199] حدثني أبي، عن أسباط بن محمد، عن ليث، عن محمد بن بشير، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه قال:
لا أن أجمع نفرًا من أصحابي على صاع أو صاعين أحب إلي من أن أخرج إلى سوفكم فأعطي نسمة.

[199] الآخير: ولا أن أجمع نفرًا من أصحابي...

أخرجه البخاري في الأدب المنفرد 246.

(1) أسباط بن محمد الفرشي الكوفي.
صدق من موالي قريش.
روى عن الأعشش، وطائفة، وعنه أحمد، وابن نمير وعدة.
وقال ابن معين، ثم قال: والكوفيون يضععونه.
وثلث النسائي: ليس له باس.
وقال ابن سعد: ثقة فيه بعض الضعف.
وقد قال: وربما يهم.
وقال ابن سعد: توفي في أول سنة مائتين.
انظر في ميزان الاعتداز 1/175، تحرير التهذيب 2/43، تحرير التهذيب 1/211.

(2) محمد بن بشير الأسلمي الكوفي.
صدق من الطبقة السابعة، أخرج له النسائي.
انظر ترجمته في: (تحرير التهذيب) 2/147، وتحرير التهذيب 2/93.

(3) ابن الحنفية: محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو القاسم المدني، ثقة عالم.
توفي بعد 80 هـ.
انظر ترجمته في: (تحرير التهذيب) 1/192، وتحرير التهذيب 9/354.

234
حدثنا علي، قال: أخبرني سلام الطويل" عن زيد العمي، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ:
لائل النحر أسرع إلى البيت الذي يُطعم فيه الطعام من الشفرة إلى سنام البير.

حدث: للخير أسرع إلى البيت الذي يُطعم فيه الطعام من الشفرة إلى سنام البير.

أخرجه الطبري في المعجم الكبير 2357/112، 3357، 3356.
وأبي ماجه في سنن 2014، 4900، والألاباني في ضعيف الجامع.

(1) سلام بن سلم.
وقال ابن سليم التميمي السعيدي الخراساني، ثم المدائني الطويل.
روى عن زيد العمي، ومصور بن زاذان، وحميد، والبصرين.
قال البخاري: سلام بن سلم السعيدي الطويل عن يزيد العمي، تركوه.
وأحمد بن أبي مريم: سألت ابن معين عن سلام بن سلم التميمي فقال: ضعيف لا يكتب.

وردوي ابن الدورقي عن يحيى: سلام الطويل ليس بشيء.
وردوي عباس عن يحيى: سلام بن سلم التميمي ليس بشيء.
وقال أحمد: سلام بن سلم الطويل منكر الحديث.
وقال النسائي: منكر.
وقال أبو زرعة: ضعيف.

وقد ساق ابن عدي له جملة، وقال: لا يتبع على شيء منها.
قيل: توفي في حدوت سنة سبع وسبعين وثمانية.
انظر في "ميزان الاعتدال 175/1456-1454، تهذيب التهذيب 1/342-341، تهذيب التهذيب 4/281-282.

(2) زيد بن الجواجري العمي، أبو الحواري البصري، فاضي هرط.
روى عن أنس، وسعيد بن المسبح، وطائفة.
وعنه ابنه عبد الرحيم، وعبد الرحمن، وشعبة، وهشيم.
قال ابن معين: صالح، وقال - مرتين: لا شيء. وقال - مرة: ضعيف يكتب حديثه.
وقال أبو حاتم: ضعيف يكتب حديثه.
[201] حدثنا حفص بن عمر المقرئ ")، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عبد الله بن عمر، قال: أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي.

[201] الآثار: أحب الطعام إلى الله عز وجل ما كثرت عليه الأيدي.

أخره ابن عدي في الكامل 5/1983 مرفوعًا.

وأوردته الهيثمي في مجمع الزوادق 5/121 مرفوعًا، وعزاها لأبي يعلى والطبراني في الأوسط، وقال: في عبد المجيد بن أبي داود وهو ثقة وفيه ضعيف.

وأوردته الغزالي في الإحياء 2/367 والسیوطي في الجامع الكبير 6/207.

owell: قال الدارقطني: صالح، وضعه النسائي.

وقال ابن عدي: لعل شعبة لم يرو عن أضعف منه.

وقال السعدى: متماسك.


(1) حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان، أبو عمر الدورى، شيخ القراء. ثبت في القراءة.

قال الذهبي: ليس هو في الحديث بذلك.

وروى الحاكم عن الدارقطني: أنه ضعيف. وقد روى عن إسماعيل بن جعفر، وإسماعيل ابن عياش وابن عيينة وطائفة.

وقد روى أحمد بن حنبل، وأخرج له ابن ماجه، وصدق أبو حاتم وغيره.

مات سنة ست وأربعين ومائتين.

انظر في "ميزان الاعتدال" 1/569، تهذيب التهذيب 1/187/2، تهذيب التهذيب 2/4408.
[204] حدثنا أبو عمر الأزدي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن(1)، عن شهر بن حوشب، قال: كان يقال:
إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل (كل) شيء من شأنه إذا كان أوله حلالاً، وذكر اسم الله عز وجل عليه حين يوضع، وكثرت عليه الأيدي، وحمد الله عز وجل حين يفرغ منه.

[203] أخبرنا محمد بن الحسين، حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي(2)، حدثنا حماد بن أبي حنيفة(3)، قال:
كان أبو جعفر محمد بن علي يدعو نفرًا من إخوانه كل جمعة فيطعمهم الطعام الطيب، ويطيبهم، ويبخرون، ويروحون إلى المسجد من منزله.

[204] الآثت: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل كل شيء من شأنه إذا... 4.
أخرجه ابن المبارك في الزهد 215.
وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/161.

(1) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن بن الحارث بن عامر بن نواف المكي، النوفي.
ثقة عالم بالمناسك. من الطبقة الخامسة.
انظر ترجمته في: (ترجمة البهذب) 428/6، وتذيب التهذيب 5/293.
(2) ما بين المواقف سقطت من الأصل وأثبتناها من كتب الأصول.
(3) إسحاق بن منصور بن حيان الأسدي.
انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل) 234/4.
(4) حماد بن أبي حنيفة بن ثابت الكوفي.
قال الذهبي: ضعفه ابن علي وغيره من قبل حفظه.
انظر في (ميزان الاعتدال) 590، لسان الميزان 2/346-347.

237
[204] حدثنا محمد بن الحسين، أخبرنا زكريا بن عدي(1)، أخبرنا
هشيم عن منصور قال:
قال رجل للحسن يا أبا سعيد: الرجل يذبح الشاة فيصنعها، ويدعو
عليها نفرا من إخوانه. قال: وأين أولئك؟ ذهب أولئك.
[205] أخبرني محمد بن الحسين، حدثني أبو عمر الضرير(2)، حدثنا
فضالة الشحام(3)، قال:
كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهما بما عندهم، وربما قال لبعضهم
أخرج السرء من تحت السرء، فخرجها فإذا فيها رطب، فقول: إنما ادخرته
لكم.

(1) زكريا بن عدي، التيمي مولاه، أبو يحيى.
ثقة جليل بحفظ من كبار الطبقة العاشرة.

(2) أبو عمر الضرير.
روى عن شعبة.
قال الذهبي: طعن فيه علي بن المدني.
قال الدارقطني: هو غير الحوضي.

(3) فضالة الشحار
روى عن عطاء، وطرون، وهو بصري.
قال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير، لا يعجبني الاحتجاج به إلا فيما وافق التقال.
وقال الأزدي: لم يكن يعقل ما يحدث به.

238
[206] حدثي محمد، أخبرنا الفضل بن ذكير بن (ال)، حدثنا أبو خلدة، قال:

دخلنا على ابن سيرين أبا وعبد الله بن عون، فربت بنا وقال: ما أدرى كيف أنتمكم؟ كل رجل منكم في بيته خيّر ولحم ولكن ساطعكم شيئاً لا أراه في بيوتكم، فجاء بشهدٍ وكان يقطع بالسكيك ويقطعنا.

[206] الآخرون: دخلنا على ابن سيرين أبا وعبد الله بن عون، فربت بنا وقال: 

أخرج أبو نعيم في حلية الأولية 4/279.

الفضل بن ذكير، أبو نعيم.

قال الذهبي: حافظ حجة، إلا أنه يتشن من غير علة ولا سبب.

توفي سنة ثمانية عشرة وثمانين.

انظر في ميزان الأعتدال 3/350، تقريب التذكير 110، تذكير التذكير 2/270، 277.
ما دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى (3) قط إلا حدثي بحديث
حسن، وأطعمني طعاماً طيباً.

(1) علي بن عاصم بن صهيوب، أبو الحسن الواسطي. مولى آل أبي بكر الصديق. ولد سنة خمس ومائة.
وعلى الحديث، وكتب منه ما لا يوصف كثرة.
حدثه أحمد بن عبد الرحمن، وبيعان بن بشر، وخلق.
وحدثه أحمد بن أحمد، وحصين بن أحمد، وحي بن عبد الرحمن، وبيان بنIteration.
قال ليثب بن شعبة: كان من أهل الدين والصلاح والأزهار والخير البارع. وكان شديد التفوق. أنكر عليه
كثره الغلط والخطأ من تماديه على ذلك.
وقال وكيع: ما زلت نعرف بالخير، فخلدوا الصحابة من حديثه، ودعوا الغلط.
وقال: كان يختصص الفضلاء.
وقال أحمد بن حنبل: أما أنا فأخذت عنه، كان فيه لجاج، ولم يكن متهمأ.
وقال وكيع: أدرك الناس والصلاة بواسطة علي بن عاصم، فقال له: كان يغلط.
وقال: دعوه وغلطه.
وقال الذهبي: قلت لأحمد في علي بن عاصم، فقال: كان حماد بن سلمة يخطئ، وأما أحمد بيدله
كثرأً، ولم نر بالرواية عنه بأسأ.
وقال الفلاس: علي بن عاصم فيه ضعف. وكان إن شاء الله من أهل الصدق.
وقال أحمد بن زيد بن هارون قال: ما زلت نعرف بالكذب.
وقال ابن معين: ليس شيء.
وقال السنيشي. متروك الحديث.
وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم يتكلمون فيه.
مات سنة إحدى ومائتين.


(2) يزيد بن أبي زيد الكوفي.
قال الذهبي: أحد علماء الكوفة المشهور على سوء حفظه.
وقال وكيع: ليس بالقوي، لا يجتاه.
وقال ابن المبارك: امر به.
وقال عليه بن عاصم: قال لي شعبة: ما أبالي إذا كنت عن يزيد بن أبي زيد إلا أكتب عن أحد.
وقال أحمد: حديثه ليس بذلك.

٢٤٠
208 [ حدثني أبو جعفر الصيرفي (٨)، عن أبي إسحاق الأفرع (٩)، قال: رأيت عبد الله بن المبارك يخرج من عند سفيان بن عيينة مسروراً طيب النفس، فقال له في ذلك: فقال: وما يمنعني من ذلك؟ حدثني ابن عيينة بأربعين حديثاً وأطماني خبيضاً.

209 [ قال: وحدثت عن شبيب بن حرب (١٠) قال:
كان حمزة الزيات يقرئنا القرآن، يطعنا الخبيص.

---

(١) أبو جعفر الصيرفي: محمد بن عبد الرحمن.
(٢) عبد الرحمن بن أبي ليلى.
(٣) عز الدين أبي السهيل: محمد بن إسحاق.
(٤) أبوبكر بن حرب: شبيب بن حرب المدائني.
(٥) أبوبكر بن طلحة: محمد بن عبد الرحمن.
(٦) عبد الرحمن بن حرب: محمد بن عبد الرحمن.


---

241
كان خيَّمَة يَصِعُ الخيش والطعام الطيب، فيدعُو إبراهيم (2)، ويدعُونا معه، ويقول: كَلِوا ما أشتهيه، ما أصنع إلَّا لكم.

[110] الأثر: كان خيَّمَة يَصِعُ الخيش والطعام الطيب...

أخبر أبو نعيم في حلية الأولياء 1/113.
وأورد ابن الجوزي في صفة الصفوة 3/93.

(1) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.
قال الذهبي: من أئمة الإلَّام من طبقة وكيع.
يُقِع حديثه عادةً في جزء ابن عفَّة.
انظر في: دِيمَنَان الاعتدال 3/288 ، تقريب التهذيب 2/436،
تهذيب التهذيب 8/237-240،
(2) إبراهيم بن يزيد النخعي، أبو عمران الفقه.
ثقة، إلا أنه كان يسُكرَّر. توفي سنة 97 هـ. وله 50 سنة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/47 ،تهذيب التهذيب 1/176)。

٢٤٢
النشر بن إسماعيل (1)، عن ابن أبي الزناد (2):
أن زيدا قليما من سفر، فأذهله طلحة ميلال خيص، فجمع عليها
إخوانه القراء، فأكلوا وكسواه نوبة ثوباً.

(1) النشر بن إسماعيل، أبو المغيرة الباجلي الكوفي القاص.
روى عن محمد بن سوقة، وأبي حمزة الثمالي، والأعمش.
قال بخيه: ليس بشيء.
وقال النساي، وأبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال ابن حبان: فهى خطوه، حتى استحق الترك.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا يأس به.
وقال المجلي: ثقة.
حدث عنه أحمد، وأبي عرفة، وأحمد ابن منيع.
توفي سنة الثنتين وثمانين ومائة.

(2) عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبدالله بن ذكوان المدني، مولى قريش.
صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهاً، من الطبقة السابعة، توفي سنة 174 هـ.
انظر ترجمته في: (تقرير التهذيب) 1/419، وتهذيب التهذيب 6/780.
[212] حدثنني حميد(1)، قال: حدثنا خالد بن عمرو القرشي، حدثنا
إسحاق بن سعيد الأموي(2)، عن أبيه(3)، قال:
كان سعيد بن العاص يدعو جيرانه وجلسائه في كل جمعة، فيصنع لهم
الطعام، ويكسوهم الثواب، فإذا أرادوا أن يترخوا أمر لهم بالجوائز، وبعث
إليهم.

[213] حدثنني محمد، حدثنا زيد بن الحبان، عن أبي بكر
البصري(4)، أخبرنا يونس بن عبيد، قال:
كنا عند الحسن البصري فأهديت إليه سلة من سكر، ففتحها، فلما أر
سكرها كان أحسن منه. فقال برجعه: اهضموا. أي: كلوا.

[214] حدثنعي إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا يونس بن محمد، 14/ب
 حدثننا عبيد الله بن النضر(5)، عن عون بن يونس(6)، قال:

[214] الآثر: ودخل رجل على الحسن فوجده نائماً على سريره... 4.
أورد الغزالي في الإحياء/2175.

(1) حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، أبو أحمد زنجوية.
ثقة ثبت. له تصانيف، من الطبقات الحادية عشرة. توفي سنة 248 هـ، وفيه سنة 251 هـ.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب/1 248/3). (2) إسحاق بن سعيد الأموي بن عمرو بن العاص الكوفي.
ثقة من الطبقة السابعة. توفي سنة 170 هـ. وقبل معدله.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب/1 233/1). (3) سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص الأموي المدني، ثم الدمشقي، ثم الكوفي.
ثقة، من صفار الطبقة الثالثة، توفي بعد سنة 130 هـ.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب/1 286/4). (4) أبو بكر البصري: أبو بكر بن علي بن عطاء بن مقدم. بوزن محمد، المقدمي البصري.
ثقة، من الطبقة السابعة. توفي سنة 167 هـ.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب/2 299/3). (5) عبيد الله بن النضر بن عبد الله بن مصر العباسي، أبو النضر البصري.
لا يتأس به، من الطبقة السابعة، أخرج له أبو داود.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب/1 540، وتهذيب التهذيب/7 54/5).
(6) عون بن يونس. لم أجد.
دخل رجل على الحسن فوجدته نائماً على سريره، ووجد عند رأسه سلة فيها فاكهة، ففتحها، فجعل يأكل منها فانتبه فرأى الرجل يأكل، فقال: رحمك الله، هذا والله فعل الأخيار.

[215] حدثنا المفضل بن غسان، عن أبيه، عن رجل، قال: كان للحسن البصري بيت إذا فتح بابه فهو إذنها. فجاءه أعرابي فصادقه مفتوحًا، فدخل والحسن في المذهب، فجاء إلى شيء تحت سرير الحسن فأخرجه وجعل يأكل، فنظر إليه الحسن وجعل يكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: ذكرني هذا أخلاق قوم قد مضوا...

[216] حدثنا عبد الله بن عمر، عن سفيان بن حبيب(1)، عن عمرو، عن الحسن، قال:

ياكل الرجل من منزل صديقه حتى ينهاه، ثم قرأ: {أو صديقكم}(2).

[217] حدثني الحسين بن عبد الرحمن، عن أحمد بن أبي الحواري، قال: قال أبو سليمان الداراني:

لو أن الدنيا كلها لى في لقمة، ثم جاءني أغلي لأحبب أن أضعها في فيه.

[218] الآثر: كان للحسن البصري بيت إذا فتح بابه فهو إذنها، فجاء...

أخرجه الإمام أحمد في الزهد 312.

[217] الآثر: لو أن الدنيا كلها لى في لقمة ثم جاءني أغلي...

اورده الغزالي في الأحياء 2/174.

(1) سفيان بن حبيب البصري البرزاز، أبو محمد، وقيل غير ذلك.

(2) سورة: التوبة، الآية: 91.

245
حديثي محمد بن قدامة الجوهرية، حدثنا عبد العزيز بن أبان(1)، عن سفيان بن عينية، عن مطرف، عن عمر بن سعيد(2)، قال: لما قيل سعيد بن العاص الكوفة جعل يطمع القراء التمر بالزبد.

حديث محمد بن موسى، حدثنا زيد بن الحجاب عن سفيان، عن حجاج بن فراضة، عن أبي العلاء بن الشهير، قال: قال رسول الله ﷺ:

ه لا أطعم آخاً في الله عز وجل لقبة(3) أحبت إلي من أن أصدق بدرهم، أخرجه ابن المبارك في الزهد 258.

***

حديث: ه لا أطعم آخاً في الله عز وجل لقبة أحبت إلي من أن أصدق بدرهم.

(1) عبد العزيز بن أبان، أبو خالد الأموي الكوفي.

قال الذهبي: هو أحد المتروكين. هو عبد العزيز بن أبان بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أبي أحية سعيد بن العاص بن أمية الفضلي السعيدي. نزل بغداد. حدث عن مسهر، وفطر، وطائفة. وفتوحه الحارث بن أبي أسماء، وجماعية.

و قال يحيى: كذاب خبيث، حديث بحاديث موضوعة.

و قال أحمد: لا يكتب حديثه.

و قال البخاري: تركوه.

وروي عن شعيب، سمعت يحيى، وقيل من أين جاء ضعف عبد العزيز ابن أبان؟ فقال: كان يأخذ كتب الناس فيرويها.

و قال ابن سعد: قال قضاء وأسط وتوبي سنة سبع وثمانين.

انظر في ديوان الاعتدال 2/277، تقريب التهذيب 6/505، تهذيب التهذيب 6/337.

(2) عمر بن سعيد النخعي، الصهاني، يكنى أبا يحيى. كوفي.

فئة من الطبقات الثالثة، توفى سنة 100 هـ، وقيل 110 هـ.

انظر ترجمته في: تقريب التهذيب 2/87، وتهذيب التهذيب 8/146.

(3) سقطت من الأصل، وثبتناها من كتب الأصول.
باب في تعاون الإخوان بالكسوة

[220] حدثنا أبو حفص الصفار(1)، قال: حدثنا محمد بن سواعد(2)
عن هشام بن حسان، عن أبي الجارود(3)، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من كساً مؤمنًا على عري كساء الله من استيرق الجنة».


أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/1414.
والتمذي في سنة 2449 وقال: حديث غريب.
وأبو داود في سنة 1682 مثله.

(1) أبو حفص الصفار: أحمد بن حميد.
ذكره العزاز في تهذيب الكمال 3/1207 في ترميز محمد بن سواعد.
(2) محمد بن سواعد السعدسي.
أحد الثقاف المعروفين.
قال الأزدي: غالب في القدر.
(3) زيد بن المنذر الهمداني، وقيل: الثقف. وقيل النهدي: أبو الجارود الكوفي الأعمى.
روى عن أبي بريدة والحسن. وعن محمد بن معاوية، ومحمد بن سانان العوفي، وغيره.
وقال ابن معين: كذاب.
وقال النسائي وغيره: متروك.
وقال ابن حبان: كان راضياً يصنع الحديث في الفضائل والمثال.

247
[ حدثنا علي بن الجعفي. أخبرنا أبو معاوية، عن أبي حيان
الثمالي ]، قال:

رَوَى عَلَيْ بن أبي طالب نُبُوَّة كَانَهُ كَثِرَ لَسْنَةٌ، فقيل له فيه. فقال:
هذا كسانيه خليلي وصافي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إن عمر ناصح
الله فنصحه الله.

[ حدثنا إبراهيم بن سعيد، عن أبي معاوية، عن أبي عمر
الثمالي ]، قال:

قدم الأشعث بن قيس من مكة، فلما صلى الفجر أمرهم فأخذوا

باب المسجد، فأمر لكل من في المسجد بحلته ونعلين.

وقال الدارقطني: إنما هومدرا ابن زيد متروك.
وروي معاوية بن صالح، عن ابن معين قال: كذاب، عدو الله.

(1) يحيى بن سعيد، أبو حيان التيمي الكوفي.
ثقة عابد، من الطبقة السادسة، توفي سنة 145 هـ، اخرج له السنة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 2/348 ـ 314 ـ 111 ـ وتهذيب التهذيب 2/314 ـ 111 ـ).
وفي الأصل: "أبي حار التيمي" خطأ.
(2) أبو عمر الثمالي لم أثره على ترجمته.
(3) الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، أبو محمد الصحابي. نزل الكوفة، توفي سنة 40 هـ أو
41 هـ. اخرج له السنة.
انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 1/80 ـ وتهذيب التهذيب 1/359 ـ).

248
حدثنا أحمد بن عبد التميمي (1)، وأحمد بن عبد الأعلى الشيباني (2)، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (3) رضي الله عنه. أنه كان في سفر له فمر بكتيان يوقدو ن تحت قُدرَهُ لهم. فقال إليه أحدهم، فقال:

أقول له حين ألفته عليك السلام أبا جعفر، ووقف عبد الله، وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فقال الفتى:

فهذا ثيابي قد أعَلَقتُ وقد عضَّي زمنٍ من كُرُّ. فقال عبد الله: فهؤلاء ثيابي مكانها وعينك على زمنك المنكر. قال: وعلى جهتي حَرْزٌ، ومطرَّف حَرْزٌ، وعمامة حَرْزٌ، فأعطاه ذلك. فقال الفتى:

وأنت كريم بني هاشم، وفي البيت منها الذي نذكر.

قال: يا ابن أخي ذاك رسول الله ﷺ ومضى.

(1) أحمد بن عبد التميمي. لم أجده.
(2) أحمد بن عبد الأعلى الشيباني. لم أجده.
(3) عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، أحد الأئمة، ولد بأرض الحبشة، وله صحبة، توفي سنة 58 هـ، وله 80 سنة.

انظر ترجمته في: (تقريب التهذيب 246/2 وتهذيب التهذيب 170/5).

249
[224] حديثنا أحمد بن جميل حدثنا عبد الله بن المبارك، عن
سفيان، عن العلاء بن المسيب (1)، قال:
كان خيمة يجعل صرراً فيجلس في المسجد، فإذا رأى رجلاً من
أصحابه في ثياب رئة اعترض فأعطاه صرة.

[224] الآثر: كان خيمة يجعل صرراً فيجلس في المسجد، فإذا رأى . . .
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/114.
وأوردته ابن الجوزي في صفة الصفوة 3/93.

(1) العلاء بن المسيب الكوفي.
قال الجهني: صدوق ثقة، مشهور.
وقال بعض العلماء: كان يفهم كثيراً. وهذا قول لا يعبده. فإن يحيى قال: ثقة، مأمون.
روى عنه عبشة، وجربير، وعدة.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال الأزدي: في بعض حديثه نظر.
حدثنا أحمد بن جميل، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن الأعشى، قال:
ربما رآيت على إبراهيم الثوب، فقول: من كساكم؟ فيقول: خيشمة،
وربما ولد له فيستضع خيشمة الصرة لولده.

الأثر: ربما رآيت على إبراهيم الثوب...
اخرجه أبو نعيم في الحلية 4/114.
[227] حدثنا عبد الله، عن علي بن عبد الله(1)، عن سفيان، قال:
رأى مجمع التيمي(2) على سفيان الثوري إزاراً متخرقاً فجأة باربعاء دراهم،
فقال: اشتر بها إزاراً.

[226] الأثر: رأى مجمع التيمي على سفيان الثوري إزاراً متخرقاً...
اورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 337/1.

(1) علي بن عبد الله بن جعفر، أبو الحسن الحافظ، أحد الأعلام الأثبات، وحافظ العصر.
قال الذهبي: ذكره العقيلي في كتاب الضعفاء في صنع، فقال: جنح إلى ابن أبي داود
والجهيمية، وحديثه مستقيم عن شاء الله.
وقال لي عبد الله بن أحمد: كان أبي حديثاً عنه، ثم أسك عن اسمه، وكان يقول: حديثاً رجل، ثم
ترك حديثه بعد ذلك.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كان أبو زرعة ترك الرواية عن علي من أجل ما كان منه في المحتة.
وقال أبو حاتم: كان ابن المدني علماءً في الناس في معرفة الحديث والعمل، وكان أحمد لا يسميه،
إنيما يكنيه نجلياً له.
وقال روح بن عبد المؤمن: سمعت ابن مهدي يقول: ابن المدني أعلم الناس بالحديث.
وقال صالح جرير: أعلم من أدرك الحديث وعلمه على ابن المدني.
وقال الذهبي أيضاً: على ابن المدني أنه المتها في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة
بندق الرجال، وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن. بل لعله فرد زمانه في معناه. وقد أدرك حمد بن
زيد، وصف النصائيف. وهو تلميذ بحث بن سعيد القطان. وقيل: لا ابن المدني نحو مائتي
مصني.
وقال البخاري: مات في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين ومائتين.
انظر في «ميزان الاعتدال» 138/141، تقريب التهذيب 29/400، تهذيب التهذيب
347/4.

(2) مجمع التيمي = مجمع بن سمعان الحائل، أبو حمزة الكوفي.
قال ابن معين: ثقة.
انظر ترجمته في: (تاريخ ابن معين 252/2).

252
الحواري، قال: 
سمعت ابن عيسى وأبا صفوان يقولان: مَنْ أحب رجلاً فقَصِّر في حَقِّهُ 
 فهو كاذب.
قال: حدثت أبا سليمان، فقال: شيئًا هو صادق في حب مقتصر في حقه، 
ما أحبه إلا الله.

[ 277 ] حدثني الحسين بن عبد الرحمن، عن حماد بن عمرو 
النصبي، عن زيد بن رُفيق الجزري، قال: 
كل محجة على غير ريبة فهي عز وجل.

***
آخر كتابُ الأخوان
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على خاتم المرسلين وآله/

***

[ 277 ] الأثر: 5 سمحت ابن عيسى وأبا صفوان يقولان: من أحبل رجلاً 
فقصر... .
أوردته الزبيدي في الإتحاف 6/207.

(1) عبد الله بن محمد المكي. لم أجد.
(2) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، أبو صفوان الأموي السواني الدمشقي.
روى عن ثور بن يزيد، ويونس، وابن جريج، وجماعة.
وعنه الشافعي، وأحمد.
قال الزكفي: وثقه ابن معين، وغيره.
وقال أبو زرعه: صدوق. وقد ذكرت في المغني أن ابن معين ضعفه، ولا أذى الساعة من أين 
نقله، فتكون له فيه قولان.

273
انظر في "ميزان الاعتدال" 2/29، تقريب التهذيب 1/220، تهذيب التهذيب 5/238 - 239.

(1) حماد بن عمرو النصبي.
روي عن زيد بن رفيق وغيره.
قال الجووزاني: كان يكذب.
وقال البخاري: يكفي أبا إسماعيل، منكر الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعاً. روى عنه يعقوب بن كاسب.
وقال الخطيب: يكفي أبا إسماعيل قدم بغداد. وحدث عن زيد بن رفيق، والأعشش وسيفان.
روى عنه إبراهيم بن موسى القراء، وإسماعيل بن عيسى العطار، وعلي بن حرب، وسعدان بن
نصر، وإبراهيم بن الهيثم البلدي.
وقال ابن عمار: قد سمحت من حماد كثيراً، ولا أرى الرواية عنه. والعجب من ابن المبارك،
والمعافني: حيث رواه عنه، لم يكن يدري أيش الحديث.
روى عثمان بن سعيد عن ابن معين: ليسشيء.
وقال أبو زعيرة: داهي الحديث.
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/598، الجرح والتعديل 3/144.

(2) زيد بن رفيق، جزي.
روي عن أبي عبيد بن عبد الله بن مسعود.
قال الذهبي: ضعفه الدارقطني.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
روى عنه محمد بن حمزة.
انظر في "ميزان الاعتدال" 1/103، لسان الميزان 2/606 - 607.

254
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم</th>
<th>رقم الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>إبراهيم بن سعيد</td>
<td>224, 214, 210</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم بن عبد الله</td>
<td>139</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم بن عثمان بن زائدة</td>
<td>340</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم بن أبي عون</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم بن موسى</td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم بن مسيرة</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم النخعي</td>
<td>230</td>
</tr>
<tr>
<td>إبراهيم بن هرامة</td>
<td>47, 136</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن إبراهيم بن كثير</td>
<td>42, 42, 161</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن إسحاق البستي</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن أبي بكر</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن جعفر</td>
<td>67, 70, 224, 225</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن أبي الخواري</td>
<td>49, 211, 227</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن سعد القرشي الزهري</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن شبوه</td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عبد العال الشيباني</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عبد النبي</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن عيسى المصري</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>أحمد بن محمد بن أيوب</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>الأنحف بن قيس</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>الأحوص بن حكيم</td>
<td>23</td>
</tr>
</tbody>
</table>

الخانقاه العلمية

فهرس الأعلام
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الحديث</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>هوسي بن زييد بن قيس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الأعشمت بن قيس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>كرمن بن صفي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أسس بن مالك</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أبي بكر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أبو عبيد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حبيب بن عبد الرحمن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حبيب بن أبي مروق</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حبيب بن أبي عبد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حبيب بن عبيد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>إيس بن دغل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>أبيوب بن بشير</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جابر بن جابر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>البراء بن عازب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بشر بن بشار</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بشر بن بكر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بشر بن المنذر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بشر بن المفضل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بصيرة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بن بن الويلد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بكر بن عمرو</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>بلال بن سعد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>عماد الداري</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ثابت البناني</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ثوب بن زياد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جابر الحفيسي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جبرير بن عبد الحميد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جسر بن الحسن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جعفر بن أبي طالب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>جعفر بن سليمان</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حاطب بن أبي بلشة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حيأبن أبي جيلب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>حيأبن علي</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الحديث</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>95</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>55</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>36</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>26</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الحديث</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>257</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم الحديث</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>44</td>
<td>داوود الطائي</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>داوود بن عبد الرحمن</td>
</tr>
<tr>
<td>112</td>
<td>داوود بن عمرو بن زهير الضبي</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>داوود بن المحرَّر</td>
</tr>
<tr>
<td>87</td>
<td>داوود بن مهران</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>ذکوان</td>
</tr>
<tr>
<td>162</td>
<td>رباح بن الجراح العبدی</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>الربيع بن سلیمان الأزدی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الربيع بن فلان بن أخي الیاء بسن عازب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>رجل من عنزة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>رستم بن اسامة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>روحا بن القاسم التميمي</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زافر بن سلیمان</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زیر الیامی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الزبر بن العوام</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زکریا بن عذیر</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زهر بن محمد</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زهر بن معاوية</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید بن أيوب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید بن فیاض</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید بن حارطة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید بن الحباب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید بن رفع</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید بن أبي الشهداة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>زید伸び</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سالم بن غیلان</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سریج بن يونس</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>سعید بن أبي أيوب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خلف بن حوشب</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خلف بن خلیفۃ الأشجعی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خلف بن هشام</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خلف بن دعیل</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>الحلیل بن أحمد الأزدی</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>خیشمة</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>داوود بن شیخ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>داوود بن میرزا</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>داوود بن سلیمان</td>
</tr>
</tbody>
</table>

207
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>رقم الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>شريك بن جبير</td>
<td>137, 139</td>
</tr>
<tr>
<td>شعبة</td>
<td>126, 118</td>
</tr>
<tr>
<td>شهاب بن حرب</td>
<td>101, 209</td>
</tr>
<tr>
<td>شهاب بن عبيد</td>
<td>58, 98</td>
</tr>
<tr>
<td>شهر بن حوض</td>
<td>3, 6, 8, 9, 100, 102</td>
</tr>
<tr>
<td>صالح بن موسى</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>صدقة بن خالد القرشي</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>صبوان بن سليم</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>صبوان بن عمو</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>الصمل بن بسطم</td>
<td>170, 211</td>
</tr>
<tr>
<td>الصمل بن حكيم</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>المحلاك بن حمزة</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>المحلاك بن مزاحم الهلالي</td>
<td>197</td>
</tr>
<tr>
<td>المحلاك بن يسار الخزاعي</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>ضيام بن إسحاق</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>ضيام بن إسحاق</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td>طاووس</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>طلمة الجعفري</td>
<td>166</td>
</tr>
<tr>
<td>طلمة بن عمو</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>طلمة بن مالك الخزاعي</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>طلمة بن مصطفى</td>
<td>87, 144, 150, 211</td>
</tr>
<tr>
<td>طلق بن حبيب</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>عاصم بن هدالة</td>
<td>145, 149</td>
</tr>
<tr>
<td>عاصم بن أبي عامر الخزاز</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>عاصم بن عبد الله بن الزبير</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>عاصم بن ساف</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>عابد الله بن عبد الله</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>عابد بن كليب</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>عابد بن كثير</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>عابد بن الوليد الفرخذي</td>
<td>180</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>رقم الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>سعيد بن سليم</td>
<td>109, 218</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن العاص</td>
<td>186, 212</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن عامر الضبعي</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن أبي عروبة</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن عمر</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن المسب</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>سعيد بن بسار</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان الشورى</td>
<td>129, 189</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان الشورى</td>
<td>191, 219</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان بن حبيب</td>
<td>216</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان بن عبيدة</td>
<td>232, 247</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان بن عبد</td>
<td>275, 90, 131, 146, 148, 158, 226, 246, 348, 418, 434, 468</td>
</tr>
<tr>
<td>سفيان بن محمد</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمة بن صالح</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن داود عليها السلام</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن سحيم</td>
<td>168</td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن صالح</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن قرة</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>سليمان بن منصور الواسطي</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن سعد الساعدي</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن عامر الجلبي</td>
<td>192</td>
</tr>
<tr>
<td>سهل بن أبي صالح</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>سويد بن سعيد</td>
<td>26, 147, 148, 151, 210</td>
</tr>
<tr>
<td>سويد بن سعيد</td>
<td>210</td>
</tr>
<tr>
<td>سلمان الطويل</td>
<td>200</td>
</tr>
<tr>
<td>سلام بن مسكيين</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>سلام بن الحاجي</td>
<td>181</td>
</tr>
<tr>
<td>شجاع بن الأشرس بن ميمون</td>
<td>21, 100</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم</td>
<td>رقم الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن موفق الكوفي</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الوليد بن قيس</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن زيد المقربي</td>
<td>196</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الله بن عيسى</td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن يسرى</td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الرحمن</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمان بن سهيلة</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن أحمد</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن ثابت بن عبد الرحمن</td>
<td>387</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن شرف الدين</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن صالح الأزدي</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن محمد</td>
<td>47</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن علي</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن محمد الحاربي</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن محمد مهدى</td>
<td>37</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن محمد سرا</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن يحيى</td>
<td>198</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الرحمن بن يزيد بن جابر</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد العزيز بن إبراهيم</td>
<td>218</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الملك بن أبي بكر البصري</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الملك بن حسين</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الملك بن أحمد</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الملك بن محمد</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الواحد بن زيد</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الوهاب بن عطاء</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن أبي لبابة</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الحسن</td>
<td>29</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن زهر</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>عبدالباس بن جعفر</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>العباس بن عبد العظيم العبياري</td>
<td>189</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد العلي بن حامد بن نصر الهميسي</td>
<td>96</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن جعفر</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن جعفر بن أبي طالب</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الحارث</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الحسن</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن زياد السحيمي</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الزبير بن العوام</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الزبير بن عيسى الفارسي</td>
<td>99</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن زيد</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن صالح</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عباس</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الرحمن بن ممجرد</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين</td>
<td>202</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الوهاب الحربي</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عبد الرحمن</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>201</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمرو</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عون</td>
<td>206</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن فوز</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن قریش</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن المبارك</td>
<td>42</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن مساعد</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عثمان</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عثمان بن عثمان</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الحسن</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن زهر</td>
<td>117</td>
</tr>
<tr>
<td>الاسم</td>
<td>الرقم الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------------</td>
<td>--------------</td>
</tr>
<tr>
<td>عبادة بن زاذان الصيدلاني</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>عبارة بن الفقاع</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>عبارة بن المغول</td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر أبو جعفر</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>عمر بن الخطاب</td>
<td>28, 22, 32, 35, 37, 83, 129, 143, 153, 221</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عمر</td>
<td>153, 85, 68, 65, 216</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن عماد</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن النصر</td>
<td>214</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد الله بن الويلد</td>
<td>175</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد بن عمرو الحنفي</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td>عبد بن عمير</td>
<td>86, 100</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن الأسود</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن حكيم الأودي</td>
<td>45</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن زاندة</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن سودة</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن أبي العاص</td>
<td>183</td>
</tr>
<tr>
<td>عثمان بن عطاء بن مسلم</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>العرياض بن سارية</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>عطاء بن أبي رباح</td>
<td>97, 104, 105</td>
</tr>
<tr>
<td>156, 161</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>عطاء الخراساني</td>
<td>101, 152</td>
</tr>
<tr>
<td>عطية بن معيد</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>عقيل بن طلحة</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>عكرمة</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن بزيت الهاشمي</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الجعد</td>
<td>133, 98, 84, 150, 221</td>
</tr>
<tr>
<td>143, 150, 200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن بن شقيق</td>
<td>141</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن الحسن</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن زيد</td>
<td>217, 140, 146</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن أبي طالب</td>
<td>42, 199, 221, 197</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن عاصم</td>
<td>207</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن عبد الله</td>
<td>227</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن نوح</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>علي بن نوح</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم الحديث</td>
<td>الاسم</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>------</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>عمار بن دثار</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>محمد بن إسحاق السهمي</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>محمد بن بشير</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>محمد بن جعفر</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>محمد بن الحسين</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>58, 69, 82, 92</td>
</tr>
<tr>
<td>132</td>
<td>136, 159, 162, 166, 167, 171, 177, 178, 179, 180, 181</td>
</tr>
<tr>
<td>187</td>
<td>184, 185, 187, 188</td>
</tr>
<tr>
<td>196</td>
<td>204, 205, 206</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>211</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>محمد بن أبي حمید إبراهیم</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>محمد بن زیاد الأسدی</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>محمد بن سواد</td>
</tr>
<tr>
<td>180, 189</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>محمد بن صالح</td>
</tr>
<tr>
<td>185</td>
<td>محمد بن صبح</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>محمد بن الطیلة بن مصرف</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>محمد بن عبید المکی</td>
</tr>
<tr>
<td>158, 161</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>79</td>
<td>محمد بن عبد العلی</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>محمد بن عبید الله علی</td>
</tr>
<tr>
<td>133, 142</td>
<td>محمد بن عبید الله بن عبید بن عمر</td>
</tr>
<tr>
<td>163</td>
<td>محمد بن عبد العزیز المروزی</td>
</tr>
<tr>
<td>125</td>
<td>محمد بن عبد المجید</td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>محمد بن عبد المکی بن عبد المکی</td>
</tr>
<tr>
<td>188</td>
<td>محمد بن عبید</td>
</tr>
<tr>
<td>134, 135</td>
<td>محمد بن عبید بن عبید بن عبید</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الحديث</th>
<th>الاسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>205</td>
<td>فضيلة الشحام</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>الفضل</td>
</tr>
<tr>
<td>72</td>
<td>الفضل بن إسحاق</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>127, 140, 144, 145, 148</td>
</tr>
<tr>
<td>129</td>
<td>140, 144, 145, 148</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>الفضل بن دکین</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>الفضل بن زیاد الدقاق</td>
</tr>
<tr>
<td>147</td>
<td>فضیل بن عیاض</td>
</tr>
<tr>
<td>145</td>
<td>فضیل بن غزوان</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>فلیح بن سلیمان</td>
</tr>
<tr>
<td>204</td>
<td>القاسم بن غصن</td>
</tr>
<tr>
<td>67</td>
<td>القاسم بن الفضل الحدایی</td>
</tr>
<tr>
<td>80</td>
<td>القاسم بن عبد الرحمن الشامی</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق</td>
</tr>
<tr>
<td>133, 142</td>
<td>محمد بن عبید</td>
</tr>
<tr>
<td>223</td>
<td>قنادی بن دعامة الودوسی</td>
</tr>
<tr>
<td>220</td>
<td>قنادی بن محمد</td>
</tr>
<tr>
<td>131</td>
<td>قنادی بن أبي حازم</td>
</tr>
<tr>
<td>148</td>
<td>كهیسی بن الحسن النیمی</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>لقان - یلیه السلام</td>
</tr>
<tr>
<td>78</td>
<td>الیث بن سعید</td>
</tr>
<tr>
<td>22, 27</td>
<td>لیث بن أبي سیم زینم</td>
</tr>
<tr>
<td>199</td>
<td>لیث بن سعید</td>
</tr>
<tr>
<td>112, 116</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>150, 155</td>
<td>مالک بن إسحائر</td>
</tr>
<tr>
<td>444, 446</td>
<td>مالک بن مغول</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>المبارک بن سعید</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>مبارک بن فضیلة</td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>المثنی بن عبد الكريم</td>
</tr>
<tr>
<td>114, 115</td>
<td>116, 165, 172</td>
</tr>
<tr>
<td>226</td>
<td>مجمع النیمی</td>
</tr>
</tbody>
</table>

271
<table>
<thead>
<tr>
<th>الاسم</th>
<th>رقم الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>محمد بن علي</td>
<td>80, 81, 179</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عمرو بن عيسى التميمي البصري</td>
<td>188</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عمرو بن عمرو الكعبي</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن عمرو بن نجيح</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن الفرج بن عبد الوارث</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن قدامة الجوهري</td>
<td>57, 76, 231</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن منهاج</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن المثدر</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن أبي موسى الواسطي</td>
<td>191, 219</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن ناسح</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن النضر الحارثي</td>
<td>52</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن واصع</td>
<td>187</td>
</tr>
<tr>
<td>محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي</td>
<td>50, 71</td>
</tr>
<tr>
<td>مساعر</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>مسلم بن عطية</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>مسلم بن وازع التميمي</td>
<td>51</td>
</tr>
<tr>
<td>مسلمة بن جعفر</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>المشرف بن أبي بكر</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>مطر الوراق</td>
<td>182</td>
</tr>
<tr>
<td>مطر أكثر</td>
<td>124, 218</td>
</tr>
<tr>
<td>معاذ بن جبل</td>
<td>13, 67, 114</td>
</tr>
<tr>
<td>المعاوية بن عمران</td>
<td>125</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن سويد</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن قرة</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>معاوية بن هشام</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>الاسم</td>
<td>رقم الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>هشام بن حسان</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>هشام بن سليان</td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>هشيم 112, 198, 204</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>هلال بن أيوب</td>
<td>171</td>
</tr>
<tr>
<td>الهيثم بن خاجة 18</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>واصلا مولى أبي عينة</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>وائل بن حجر 124</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وافق الصفار 163</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وكيع 119</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوليد بن سفيان العطاردي البصري 140</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوليد بن قيس 410</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوليد بن مسلم 85</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>الوليد بن هشام بن القحلامي 109</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>وهم بن مبه 93</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى أبو الحارث الدماري 20</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن آدم بن سليان الكوفي 33</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن أيوب 117</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن أبي بكير 180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن زكريا - عليهم السلام 136</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن معبد 65</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن معبد 142</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمّد 4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمّد 214</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمود 413</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمود 139</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمود 213</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمود 414</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>يحيى بن محمود 214</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

الرقم الحديث

116

12

78

135

101

25

189

127

79

207

137

191

193

130

26

11

137

49

129

213

214
<table>
<thead>
<tr>
<th>اسم</th>
<th>رقم الحديث</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>أبو الحسين المدني</td>
<td>113، 130</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حفص</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو خفص الصفار</td>
<td>270</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حفص الصيرفي</td>
<td>164، 173، 182</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حزيمة</td>
<td>185</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حزيمة السكري</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حزيمة الشيباني</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حيد الساعدي</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حيان التيمي</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو خالد الأحمري</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو خالد الفلسطيني</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو خزيمة التميمي</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو خودة</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو خيمة</td>
<td>37، 47، 99، 167</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو داود</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الدربان</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو ذكى</td>
<td>130，142</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو رافع</td>
<td>97</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو رجاء العطاردي</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الزبير المكي</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أحمد الزبيري</td>
<td>28، 137</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الأحوصي</td>
<td>14، 15</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو إسحاق الأفرع</td>
<td>280</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو إسحاق السبعمي</td>
<td>14، 15، 183، 111</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو إسحاق العبدلي</td>
<td>27</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو أمامة</td>
<td>17، 20، 117</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بحر</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الازم</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر البصري</td>
<td>213</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الصديق</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر الصوفي</td>
<td>176</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بكر بن عياش</td>
<td>58، 75، 111، 149</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو بلح</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو توبة</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الجارود</td>
<td>220</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو جرير المجري</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو جعفر بن علي</td>
<td>80، 92، 124، 159</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو رضوان</td>
<td>2003، 192</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو حازم</td>
<td>88، 151</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الحسن الشيباني</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم</td>
<td>رمز الحديث</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو زرعة</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مقيل</td>
<td>104</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو قتيبة</td>
<td>118, 127, 129</td>
</tr>
<tr>
<td>140, 144</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو قلابة</td>
<td>39</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو كريب</td>
<td>22</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو كعب الشامي</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مالك الأشعي</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو محمد الأنصاري</td>
<td>66</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو المحيّي</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مسلم الخولاني</td>
<td>7, 9, 99, 106</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو معاوية</td>
<td>27, 114, 139, 157</td>
</tr>
<tr>
<td>221</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>أبو المليح</td>
<td>7, 9, 99, 106</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو مودود</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو موسى</td>
<td>87, 117, 120, 124</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو نسيرة</td>
<td>153</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو نعيم النحبي</td>
<td>178</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هاشم</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هريرة</td>
<td>4, 11, 27, 37, 49, 96, 72, 140</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو الهيشم</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو هلال</td>
<td>149</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو يحيى النقاط</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>أبو يعقوب المدني</td>
<td>54</td>
</tr>
</tbody>
</table>
فهرس المحتويات

المقدمة ................................................................. 3
اسمه ونسبه .......................................................... 3
نشأته .................................................................. 4
شيوخه .................................................................. 4
تلاميذه .................................................................. 5
وفاته .................................................................... 6
آثاره العلمية ......................................................... 6
حرف الألف .............................................................. 7
حرف الباء ............................................................... 10
حرف التاء ............................................................... 10
حرف الجيم .............................................................. 12
حرف الحاء .............................................................. 12
حرف الخاء .............................................................. 13
حرف الدال .............................................................. 14
حرف الكاف ............................................................. 14
حرف الراء .............................................................. 16
حرف الزاي .............................................................. 17
حرف السين ............................................................ 17
حرف التاء .............................................................. 18
حرف الصاد ............................................................ 18

٢٢٧
حرف الطاء
حرف العين
حرف الغين
حرف القاف
حرف الكاف
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء

الكتاب وممنهج التحقيق
1 - باب ذكر المتحابين في الله عز وجل وفضل منزلتهم عند الله عز وجل
2 - باب الرغبة في الأخوان، والحديث عليهم
3 - باب من أمر صحبته ورغب في اعتقاد مودته
4 - باب إعلام الرجل أخاه بشدة مودته إياه
5 - باب اتفاق القلوب على المودة
6 - باب في شدة الشوق إلى لقاء الأخوان، والتسلي بحث رحلتهم عن الهموم

والأخوان
7 - باب في زيارته الأخوان
8 - باب في إجابة الزارة
9 - باب في ذكر مكافحة أهل المودة
10 - باب مكافحة أهل المودة
11 - باب في رحمة الأخوان
12 - باب في بشاشة الرجل لأخيه، وطلاقة وجهه إليه إذ لقيه
13 - باب في تقبل الأخوان
14 - باب في سخاء النفس بالبذل للأخوان

٢٦٨
15 - باب في إطعام الطعام للإخوان، وفضل ذلك والحث على الرغبة فيه ..... 231
247
16 - باب في تعاون الإخوان بالكمسوة 
255
الفهرس العلمي 
265
فهرس الأعلام 
264
الكتبي 
267
فهرس المحتويات