كتاب
المظوم والمحذثة
والباقورة النفيج

تأليف
أحفاد الإمام أبي بكر العبّاس
إبن محمد بن عبد بن أبي الدنيا البغدادي
المنقولة سنة 681هـ

تحقيق وتحقيق
طارق محمد كامال العموري

دار ابن الجوزي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأول
ريجي الأول 1418 هـ - 1997 م

دار ابن الجوزي

المملكة العربية السعودية
العام : شارع ابن بكر ت. 2883
النِّسْخ 3/3. الإصدار الثالثة
الإدِِماج 3/3. الفاكس 3/3
الإطلاع 3/3. شارع الشام - ت. 2883
مقدمة المحقق:

الحمد لله تقدَّست ذاته، وجلَّت صفاته، وتعالَت أسماه، وعظمت آلوه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له في أرضه ولا سماه، وأن محمدًا عبده ورسوله خاتم أُبياته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وبعد:

فهذا كتاب نافع عظيم في بابه لإمام حافظ مربي عرفه طلبة العلم من خلال كتبه العظيمة.

فهو كتاب يعتبر بحق موسوعة علمية موثوقة لكل ما يتعلق بالمخلوقات العلوية الدالة على عظمة الله وسُوددها، والتي لها تأثيرها اليومي على بني البشر في أي رقعة من هذه البسيطة.

إنه كتاب: المطر والبرق والرياح، للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا.

ساق فيه أقوال وأفعال النبي ﷺ، وأصحابه البررة ومن بعدهم من أئمة الهديّ حول هذا الباب.

ولم يخل من ملح النوادر، والحوادث والوقائع التاريخية المرتبطة بالموضوع.
فكان بذلك كتاب : ذكر ، وتفكر في عظمة الله ، وتفسير لآيات الكونية ، وتربة ، وما كان عليه السلف ، وحوارد تاريخية ، وأدب ، وذكر للأمم السابقة .
ولا أُخفى مدى سعادتي في أن يسر الله لي وأنعم باختياري لهذا الكتاب ، وكيف أنني خدمت هذا الإمام الحافظ من خلال كتابه هذا .
لقد حققته على وجه يرضي - إن شاء الله - طلبة العلم ، وكل متعفش لمعرفة عظمة الله من خلال مخلوقاته العلوية ، رجاء القربة إلي الله تعالى بالتفكر في عظمتنه ، وذكره ودعائه ، والخلق بما كان عليه رسول الله ﷺ وسلف هذه الأمة .
سائلاً الله تعالى قبول ما قصدت ، والرضاعة عنه ، والجود عليه ، ودوام الفنف به ، إنه سبحانه بر ، رحيم ، كريم ، سميع ، مجيب الدعاء .
وكتب
طارق محمد سكلوش العمودي
السعودية - الدمام
1416/12/14
هذه الكتاب

* اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه.
* وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق.
* عملي في التحقيق.
* السماعات المشتة في أول الكتاب وآخره.
المثبت على الورقة الأولى من المخطوطة هكذا: «كتاب المطر والرعد والبرق والريح».
وجاء العنوان بهذه الصورة عند:

* فهرست فهرست الكتب من مرويات الحافظ ابن حجر ومؤلفه مجهول (1).

* تسمية ما ورد به الخطيب (2) لمحمد بن أحمد المالكي الأندلسي.

* الرسالة المستطورة (3) للكتاني.

* معجم مؤلفات ابن أبي الدنيا (4) لصلاح الدين المنجد.

* وذيل تاريخ الأدب العربي (5) لبروكلمان.

بلا أن البعض قد يختصر اسم الكتاب ويعزو الحديث أو الأثر إلى أحد أنواع موضوع الكتاب: (المطر)، (الرعد)، أو (البرق)، أو (الريح) كالمستوطفي في كتابه الدر المثير.
والبعض يترصرف في اسم الكتاب فيختصره من باب أن ذكر أوله كافي لمعرفة ذوي الاختصاص باقيه.

كما فعل الناسابي هنا في آخر ختمة للكتاب فقال: «تم كتاب».

---

(1) ص 145.
(2) رقم (322).
(3) ص 38.
(4) رقم (166).
(5) رقم (248/1 26).
المطر والرعد والبرق بحمد الله بحذف 'الريح' 
والذهبي في السير (1) عندما عدّ مصنفات المصنف فقال: 
المطر. وكذا ابن رجب الحنابل في شرح البخاري [88/1]  
وأبن حجر في تجريد أسانيد الكتب المشهورة [83/23 ب] مخطوط.
وجاء في:  
* كشف الظنون (3) لحاجي خليفة .  
* هديه العبدين (3) للبغدادي .  
* الدر المثور (1) للسيوطي .  
* الرسالة المستطهرة (6) للكتاني .
اسم: 'الساحاب '، زاد:  
* ابن خير في فهرسه (4): 'الساحاب والرعد والبرق ' .
فجاءت زيادة: 'الساحاب ' في العنوان .
ولا أظن أن لمصنف مصنف مفرد باسم 'الساحاب '.
فالآثار التي في الساحاب وما يدور حوله تجدها في كتاب المطر
غالبة.
مما يعزز أنه كتاب واحد .

(1) 403/13 (1424/2).
(2) 142/5.
(3) 179/4.
(4) انظر مثلًا (179/4) من سورة الحجر حيث عزى حديثًا للساحاب وهو في الريح هنا !!
(5) ص 38.
(6) ص 282.
ولعل كلمة « السحاب » من تصرف النسخ وضعت بدلاً من كلمة:
المطر.

والبعض قد يقدم ويؤخر في اسم الكتاب مع الاختصار، كما فعل العراقي عند عزوته لحديث عند تخريجه لكتاب الأحياء (1) إلى:
رعد والمطر.

* توقيع نسبيه: مؤلفه:

هذا الكتاب صحيح النسبة لمؤلفه وجامعه: ابن أبي الدنيا، والأدلة على ذلك كثيرة منها:

أولاً: إسناد النسخة إلى ابن أبي الدنيا صحيح فقد رواه عنه:

* أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم البرذعي.

وصفه الذهبي بالشيخ المحدث الثقة.

صاحب أبي بكر بن أبي الدنيا وراوي كتبه.

وقال الخطيب: كان صدوقًا.

توفي في شعبان سنة أربعين وثلاث مئة بغداد.


* وعنه:

أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، الأموي
البغدادي.

ولد سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة.

سمع من: أبي جعفر بن البخاري، والحسين بن صفوان، وعثمان السماك، وغيرهم. وحدث عنه: البهقي، والخطيب، وعاصم بن الحسن، وآخرون.

وصفه الذهب بالشيخ، العالم المعدل، المسند. وقال: روى شيئًا كثيرًا على سداد وصدق وصحة رواية. وكان عدلاً وقورًا.

و قال الخطيب: كان تام المروءة، ظاهر الديانة، صدوقًا ثابتاً.

توفي في شعبان سنة خمس عشرة وأربعمائه.

* له ترجمة في: "تاريخ بغداد" (12/98)، و"المنتظم" (8 18) ، و"السيرة" (17/11311) ، و"العبر" (3/120) ، و"دول الإسلام" (1/42)، و"شذرات الذهب" (3/220).

وعنها:

* أبو الحسين، عاصم بن الحسن بن محمد بن علي بن عاصم العاصمي، البغدادي، الكرخي، الشاعر.

ولد سنة سبع وثمان وثلاث مئة.

سمع من: أبي الحسين بن بشارة، وأبي عمر بن مهدي، وهلال الحفراي، وغيرهم.

وعنه: الخطيب، والمؤتمرون الساحجي، وعبد الوهاب الأنماطي، وغيرهم.
وصفه الذهبي بالشيخ، العالم، الصادق، الأديب، مسند بغداد في وقته.

وقال أبو سعد البغدادي: كان شيخًا متقناً، أديباً، فاضلاً، كان حفاظ بغداد يكتبون عنه، ويشهدون بصحة سماعه، مات في عمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة، بغداد، وله ست وثمانون.


وعنه:

* أبو الفتح، محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي الحاقد ابن البطي.

ولد سنة سبع وسبعين وأربع مئة.

سمع من: عاصم بن الحسن العاصمي، وطارد الزينى، وغيرهم.

وعنه: ابن عساكر، ابن الجووزي، أبو الفتوح بن الحصري، وغيرهم.

وصفه الذهبي: بالشيخ الجليل العالم الصدوق، مسند العراق.

12
وعظه ابن نقطة وموفق الدين.

وقال موفق الدين ابن قدامه: هو شيخنا وشيخ أهل بغداد في وقته.

توفي يوم الخميس سابع وعشرين جمادي الأولى سنة أرباع وستين وخمس مئة.


وعنه:

* برهان الدين أبو الفتح نصر بن أبي الفرج محمد بن علي بن أبي الفرج البغدادي الحنبلي، ابن الحصري.

ولد في رمضان سنة ست وثلاثين وخمس مئة.

وصفه الجهني: بالشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن المقرئ المجدد شيخ الحرم وإمام الحظيم.

وقال: وقرأ بالروايات وهو حديث... وعنني بالحديث. وكان ثقة فهمًا يقظًا.

وقال الديثي: كان ذا معرفة بهذا الشأن... ونعم الشيخ كان ثقة.

وعبادة.
وقال ابن مسدي: كان أحد الأئمة الأثبات، مشارًا إليه بالحفظ والاتقان.

توفي سنة ثمانين وثمانين وست مئة.

* له ترجمة في: "النقيض" لابن نجدة (114/22)، و"السيرة" (163)، و"العبر" (77). و"طبقات القراء" للذهبي، و"المستفاد" (72)، و"البداية والنهاية" (119/131)، و"الذيل" لابن رجب (72/120)، و"غاية النهاية" للجزري (238/83)، و"الشذرات" (83/5).

ثانيًا: عزاء له من العلماء كالسيوطي في "الدر المنثور"، والعراقي في "الإحياء" كما أمر وصاحب "فهرست مرويات ابن حجر" كما أمر أيضاً، والذهبي في "السيرة" (1/396) وابن رجب وأبو حجر في معجمه.

وانظر تحت عنوان "اسم الكتاب" لتعرف بقية من عزاء الكتاب له.

ثالثًا: نقل العلماء نصوصه كالعراقي والسيوطي وأبو حجر الحنابل.

رابعًا: أسند المصنف، وذكر شيوخه، وطريقته فيه، تدل بوضوح على أنه من تصنيف ابن أبي الدنيا.

وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق:

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب علي نسخة خطية ممتازة مصورة من مركز الملك فهد للبحوث والدراسات الإسلامية تحت رقم M020 (1656) - ف وفيلم.
والذي صورها بدوره من مكتبة رامبور. تقع في (26) ورقة، على الورقة الأولى والأخيرة سماعات لجماعة من العلماء.
وعليها خطوط لبعض العلماء منهم: أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج الحصري، أحد العلماء الكبار الأثبات ورواية هذا الكتاب وقد مرت ترجمته.
وعلي الورقة قبل الأخيرة ختم وقف من الجهات اليسرى لأحد الوزراء.

وناضح المخطوطة هو محمد بن أحمد التجيبي القرطبي(1).

وقد وقع له جملة من الأخطاء، استدركها في الهامش بعد المقابلة أحيانًا، وضرب عليها أحيانًا أخرى، وبقي له قليلاً جدًا لم يصلحه قد نبناها عليها في مواضعها من الحواشي.

بقي أن أشبه على أن النسخة مقابلة بدلالة علامات المقابلة، وما جاء في آخر ورقة في الحاشية ما نصه: "بلغت مقابلته على حسب الأصل، والحمد لله".

(1) لم أجد له ترجمة فيما لدى من مصادر، وإنما وقفت على رجل بنفس الاسم في السير للذخى ولكنه متقدم الوفاة.
عملي في التحقيق:

يتلخص عملي في تحقيق هذا "الكتاب" بما يلي:

1- قدمت له بمقدمة، تناولت فيها: أهمية الكتاب، وتوثيق نسبته، اسمه، ووصف النسخة الخطيّة المعتمدة في التحقيق، ثم ترجمت للمنصف ترجمة موجزة.

2- نسخت متن الكتاب، وقابلت المنسوخ بالأصل مرة أخرى، خشية السقوط والتصحيح والتحرير.

3- رقّمت طرق الأحاديث برقّم متسلسل.

4- صوّبت ما ندّ علّ الناشر، وأثبتت ما تيقن لدى أنه سقط عليه ونبطت عليه ذلك في الحاشية.

5- أثبتت السماعات التي في أول الكتاب وآخره.

6- ذكرت ثبتًا بأسماء شيوخ المصنف الذين روّي عنهم في هذا "الكتاب" مع ترويج موجزة لهم وذكر أرقام النصوص التي روّي عنهم عندها.

7- لم أترجم إلا للقليل وخاصة لمن يحتل في اسمه أكثر من شخص فاحدد من هو أو للضعفاء الذين بسبهم ضعف الحديث أو الآخر. وذلك كله خشية الإطالة.

8- اعتنت بتخريج الأحاديث، والحكم على أساليبها وفق مقرر علم المصطلح ومستنيرًا بحثه هذا الفن العظيم، وأثبتت المتابعات، والمواد وفق القدرة والنشاط والإسطاعة.
9 - شرح الألفاظ الغريبة الواردة في الأحاديث والآثار.
10 - ألحقت في آخر الكتاب بالفهرس الفنية وهي (7) فهرس.
وأخيراً أسأل الله بآسمائه وصفاته أن يوفقني للصواب، وأن يزردني فهماً لكتابه وسنة نبيه. إنه سميع مجيب.

وكتب
طارق محمد سكالوع العمودي
السعودية – الدمام
* السماوات المثبتة في أول "الكتاب" وآخره.

* جاء في أول الكتاب، ما صورته:

سمع جميع هذا الكتاب علي الشيخ الإمام العالم الأوّل الفاضل بقية الشيوخ الأمثال مجد الدين أبي أحمد عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحبيش المقرئ جزاء الله أحسن الجزاء ورفع درجه في العلا بحق إجازته من أبي الفتوح نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري بيستده فيه بقراءة شيخنا الإمام العالم الثقة الصدوق أبي محمد عبد الرحيم بن محمد أحمد الزجاج غفر الله له، ولد المسموع عليه أبو الريع عبد المنعم علي حفظه الله، وصاحب هذا الكتاب، وواقفه السيد الإمام العالم الأوّل كمال الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن وضاح أيده الله، وأبو الحسن علي بن عبد العزيز بن محمد الشافعي، وأبو الفضل أحمد بن سعد بن الثوري، وأبا محمد عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن قديم، والمعلم بقمريه، وعبد العزيز بن أبي القاسم بن عثمان الناصری، وعبد الله بن سالم بن عبد الله العمادی، ونجم الدين أبوذك بن عبد الله المطالعاني، وأمين الدين المبارك بن عبد الله المقریان (صع)، وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن أبي القاسم الآشقر، وحسن بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن النجار، وحسن بن علي بن محمد الماردینی، وأحمد بن محمد بن سعيد الصواف، وأبو الحسن علي بن أحمد بن عثمان البندیجي، وأحمد بن محمد بن أبي حنیفة، ومنصور بن عامر بن
ثامر النهرمي ، ويوسف بن إبراهيم بن أحمد المنصف ، وابنه محمد ، وإبراهيم بن سلمان بن داود المراغي ، وصبيح بن عبد الله ، وجوهر بن عبد الله المستنصر ، وبدير بن عبد الله الشرفي ، وأحمد بن سنجر بن عبد الله المستنصر ، وأبوه أيضًا ، وشبل بن عبد الله الخادم ، وريحان بن عبد الله المدنيان (صح) ، ورشيد بن عبد الله عتيق جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن أبي محمد يوسف بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي ، وعلى بلال معلوف النقال أبوه ، وعمر بن عبد الوهاب (١٠٠٠) ، وعلى معايي الفنجرى ، ومحمد بن عبد الله بن قايمز ، وعلى أبي بكر الشامي ، وحمزة بن محمد بن الناس البزاز (صح) ، وعلى بلال محمد بن رجب بن محاسن ، وأحمد بن أدبيك بن دارج ، وعلى سعيد المسلم - دون أبيه - ، وجبرير السبتي ابن عبد الله ، وأحمد بن أبي بكر ، وعلى بن عبد الله الفلانسي ، وهذا خط وسمع من موضوع اسمه بخطي عند قول أبي هريرة : "ما نزلت قطرة إلا بميزان " إلى آخر الكتاب على بن عبد العزيز بن علي بن جابر المغربي ، وضح ذلك وثبت في الثلاثمائة فجر من ربع الآخر سنة خمسين وسبعين وستمائة بمسجد قمريه ، والحمد لله وحده وسلمه على سيدنا محمد النبي وآله وصحابته وسلمه .

* وجاء في آخر الكتاب ما صورته :
سمع جميع هذا الكتاب على الشيخ الإمام الأجل الحافظ برهان الملة والدين سنده الحفاظ ، بقية مشايخ العراق أبي الفتوح نصر بن
أبي الفرج بن علي الحصري أدام الله أيامه بمكة حرسها الله ، بقراءة
الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني وأولاده : أبو الثناء محمود
ومحمد الملقب بالعلاء ، ومحمد الملقب بالضياء ، وفتاه بلال
الحبيشي ، ( ... ) الهند،، والشيخ الصالح أبو القاسم عبد
الرحمن بن أبي الطاق بن عبد الرحمن الإسكندراني ، وشمس الدين
محمد بن الحسين بن أبي القاسم الجندي ، ورشيد الدين منصور بن
ناصر بن محمد الغزنووي ، ومحمد بن عبد الغني البغدادي النجار،
والمقداد بن أبي القاسم بن عبد الله بن المقداد الصفلي ، ورشيد
الدين محمد بن مسلم بن علي الفزروني ،
وذلك يوم الأحد الثالث عشر من ذي القعدة سنة أربع عشر
وسطماثة والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله
اجمعين .

صحيح ذلك ، كتبه نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري .

20
ترجمة موجزة للمؤلف

* هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس، أبو بكر القرشي، الأموي، موالهم، البغدادي الحنبلية، المشهور بابن أبي الدنيا.

* ولد ببغداد سنة (820 هـ)، في عهد الخليفة العباسي المأمون.

* كانت أسرته بيت علم صالح، فابنه من العلماء المهمين بالحديث وروايته، وهذا مما ساهم في نشأته العلمية، وتكوينه في وقت مبكر.

* شيوخه كثيرون حتى إنه قال الذهبي: وقد جمع شيخنا أبو الحجاج الحافظ أسماء شيوخه على المعجم، وهم خلق كثير.

* من مشايخه: علي بن الجعد، وخالد بن خداس، وعبد الله بن خيران.

* كان لابن أبي الدنيا الأثر الكبير في مجتمعه، تجلّى ذلك في تربيته لأولاد الخلفاء الذين هم من أهم طبقات المجتمع.

* فصلاحهم تصلح البلاد، ويسعد العباد.

* قال ابن كثير: كان مذهب المعتضد، وعلي بن المعتضد الملقب بالمكندي بالله.

* كان مربّيًا حريصًا على سداد المسلمين وتحذيرهم من مزالق الشيطان، وتجلى هذه الصفة في تأليفه الوافرة في ميدان الأخلاق.

21
والتربرة والإصلاح.

* كان موصولا بالصدق والمرأة والحزم والظرافة.

* توفي يوم الثلاثاء لأربعة عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة (281 هـ).

قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: رحم الله أبا بكر، مات معه علم كبير.

قال ابن كثير: دفن بالشونيزيه.

* قال ابن الجوزي: كان ذا مروعة ثقة صدوقًا.

* قال ابن النديم: وكان ورعًا عالما بالأخبار والروايات.

* قال الذهبية في التذكرة: المحدث العالم الصدوق.

وقال في السير: المؤدب، صاحب التصانيف السائرة.

* قال ابن كثير: الحافظ المصنف في كل فن، المشهور بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة الزائدة في الرفاق وغيرها.

* وقال ابن شاكر كتبي: وهو أحد الثقات المصنفين للأخبار.

* وقد أطلق عليه لقب (الحاافظ): الذهبية، والمزي، وابن كثير، وابن حجر، والسخاوي.

وقال الزبيدي: حافظ الدنيا أبو بكر بن أبي الدنيا.

* له تصنيف كثيرة عجيبة، قال الذهبية: وتصانيفه كثيرة جدا، فيها مُخبَّات وعجبات.

22
ولقد قام بعض المعاصرين بحصر مصنفاته وذكر المطبوع والمخطوطة منها.
وهم: صلاح الدين المنجد في كتابه معجم مؤلفات ابن أبي الدنيا.
حيث عدّ له (١٦٤) كتابًا.
وتنجم خلف في كتابه:< الصمت وآداب اللسان > عدّ للمصنف (٢١٧) كتابًا ومصنف القضاة في كتاب < إصلاح المال > حيث عدّ للمصنف (٢٤٨) مصنفًا.
فمن مصنفاته المطبوعة:
١- الصمت وآداب اللسان
٢- التهجد وقيام الليل
٣- قصر الأمل
٤- الرقة والبكاء
٥- حسن الظن بالله
٦- من عاش بعد الموت
٧- الزرع
* مصادر ترجمته: <الجرح والتعديل> (١/٥) ، <الفهرست> (الفن الخامس من المقالة الخامسة) ، <تاريخ بغداد> (١٠/٨٩) ،<طبقات الحنابلة> (١/١٩٢) ،<المنتظم> (٥/١٤٨) ،<تهذيب الكمال> (٦/١٣) ،<سير أعلام النبلاء> (٣/٩٧) ،<تذكرة>
الحفاظ» (٢/٦٧٧) ، «العبر» (٢٥/٦٥) ، «فوات الوفيات» (٢/٢٢٨) ،  «البداية والنهاية» (١١/١٧١) ، و«تهذيب التهذيب» (٦/١٢) ،  «النجوم الزاهرة» (٣/٨٦).  

بالإضافة إلى دراسة حياته وترجمة مطولة له طبیة قام بها نجم خلف في كتاب الصمت وآداب اللسان.

* * *
ذكر شيوخ المصنف مع تراجمهم
اللذين روى عنهم في هذا الكتاب
مرتين على حروف المعجم *

1- إبراهيم بن راشد بن سليمان، أبو إسحاق الأدمي،
وثقه الخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن أبي
حامم: كنتا عنه وهو صدوق، وحكي الذهبي في الميزان إتهم ابن
عدي له، وقال ابن حجر: لم أر في كامل ابن عدي ترجمته
«الجرح والتعديل» (2/99)، «الثقاف» لابن حبان (11/4)
الميزان (1/30)، «الرسن» (1/55).

روى عنه المصنف مرتين برقم (126)، (127).

2- إبراهيم بن سعيد، الجوهري، أبو إسحاق الطبري، ونزييل
بغداد، ثقة حافظ، تكلم فيه بلا حجة، ت سنة 250 هـ
التقرب (181).

روى عنه المصنف تحت رقم (115)، (157)، (181).

3- إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي، أبو إسحاق، نزيل
بغداد، صدوق حافظ، تكلم فيه بسبب القرآن، من أعلم الناس
بحديث هشيم، ت سنة 244 هـ، له ست وستون «تذكرة
الحفاظ» (2/484)، «التقرب» (195).

70
روي عنه المنصف تحت رقم (١٤٢).

٤- إبراهيم بن أبي عثمان ، لم أجد من ذكره. روي له المنصف عند رقم (١٤٦).

٥- إبراهيم بن محمد بن عرعرة البصري ، نزيل بغداد ، ثقة حافظ. تكلم أحمد في بعض سماعه ، ت سنة ٢٣١ هـ. التقرب (٢٤٠).

روي له المنصف بالرقم (١٠٠).

٦- أحمد بن إبراهيم بن كثير العبدي النكوي الدورقي ، أبو عبد الله البغدادي ، ثقة حافظ ، ت سنة ٢٤٦ هـ. التقرب (٣٣).

روي له المنصف بالرقم (١٧٦).

٧- أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز ، صاحب السلعة ، أبو إسحاق ، صدوق ، ت سنة ٢٥٠ هـ. التقرب (٨).

روي له المنصف بالرقم (١٠٤).

٨- أحمد بن عبد الأعلى الشبناي ، أبو الحسن. لم أجد رواي بهذا الاسم غير واحد وكتبه (أبو عبد الرحمن الشافعي) ، ذكره ابن حبان في (الثقة) (٨/٢٠) ، وذكر إنه من أهل بغداد ، يروي عن زيد بن هارون المتوفي سنة ٢٠٦ هـ. فمعناه أنه متوفي بعد ذلك بسنين عدة.

فلا يعد سماع المنصف منه.

ولكن يبقى هل هو المقصود ويكون له كتبين أم لا؟ الله أعلم

٢٦
بالصواب.

روئه له المصنف برقم (١٣) ، (١٤) ، (١٦) .

٩- أحمد بن المقدام البصري ، أبو الأشعث العجلوني ، صدوق ، صاحب حديث ، طعن أبو داود في مروءته ، ت سنة ٢٥٣ هـ .

التقريب» (١١١) .

روئه له المصنف برقم (٤٧) .

١٠- أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ، أبو جعفر البغوي ، نزيل بغداد الأصم ، ثقة حافظ ، ت سنة ٢٤٤ هـ ، وله أربع وثمانون .

التقريب» (١١٥) .

روئه له المصنف برقم (١٥٩) .

١١- إسحاق بن إبراهيم بن كامجر المرؤوزي ، يعرف بإسحاق بن أبي إسرائيل ، أبو يعقوب ، نزيل بغداد ، صدوق تكلم فيه لوققه في القرن ، ت سنة ١٤٥ هـ وقيل سنة ١٤٦ هـ ، وله خمس وثمانون سنة التقرب» (٣٤٠) روئه له المصنف برقم (١٣٣) .

روئه له المصنف برقم (٧٦) ، (٧٧) ، (٧٤) ، (١٠٠) ، (١٠١) ، (١٦٧) ، (١٦٨) .

١٢- إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، أبو يعقوب ، نزيل بغداد ، يُعرف بالبليتيم ، ثقة تكلم في سماعه من جرير وحده ، ت سنة ٢٣٠ هـ . أو قبلها . التقرب» (٣٤٣) .

روئه له المصنف برقم (١٣) .

١٣- إسحاق بن إسماعيل الفلالاني ، أبو يعقوب ، ذكره أبو نعيم .
في ذكر أخبار أصبهان وقال أنه توفي بعد سنة 260 هـ. (ذكر أخبار أصبهان 1/160).

14- إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، أبو الحسن الرقعي، صدوق تكلم فيه الأزدي بلا حجة. «التقرب» (411).

روى له برقم (126).

15- بسام بن يزيد بن صغير، أبو الحسين النقال، حديث عن حماد بن سلمه، روى عنه إبراهيم بن راشد الأدمي، ويزيد بن الهيثم، ومحمد بن علي السمسار، وعبد الله بن محمد البغوي.

ذكر الخطيب بإسناده عن أبي الفتح الأزدي قال: بسام بن يزيد النقال بغدادي، يتكلم فيه أهل العراق.

وقال الذهبي في «الميزان» بعد نقله لكلام الأزدي: هو وسط في الرواية.

وقال في ديوان «الضعفاء والمتروكين»: فيه ضعف.

وقال الحافظ في «اللسان»: ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه.


روى له المصنف برقم (140).

16- الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف مولى بني أمية،
أبو عمرو المصري فاضيها، ثقة فقيه، ت سنة 250 هـ وله ست وتسعون. "التقرب" (1051).

روئي له المصنف برقم (177).

17- الحسن بن الصباح البزار، أبو علي الواسطي، نزيل بغداد، صدوق يهم، وكان عابداً فأضلاً، ت سنة 249 هـ.

"التقرب" (1261).

روئي له المصنف برقم (97)، (132).

18- الحسن بن عبد الرحمن لعله أبو علي المعروف بالإحتياطي، والذي يذكره الرواة أحياناً باسم "الحسين" انظر ترجمته برقم (92) وفيها أقوال أهل العلم فيه.

19- الحسن بن علي البزار، لم أجد له ترجمة.

روئي له المصنف برقم (62).

20- الحسن بن عيسى بن ماسشرجس، أبو علي النيسابوري، ثقة، ت سنة 240 هـ. "التقرب" (1285).

روئي له برقم (34).

* الحسين الأسود = الحسين بن علي الأسود.

21- الحسين بن الحسن الشيلماني البغدادي، مقبول، ت سنة 235 هـ. "التقرب" (1325).

روئي له المصنف برقم (91).
22- الحسين بن علي الـأسود العجلين، أبو عبد الله الكوفي، نزيل بغداد، صدوق يخطئ كثيرًا. من الحادية عشر، «التقرب» (1340).

روى له المصنف برقم (7) (168) (161). (169).

23- حسین بن علی بن زياد بن سليم الصدائي، صدوق، ت سنة 246 هـ أو سنة 348 هـ. «التقرب» (1345).

روى له المصنف برقم (37).

* حمید بن زنجویه = حمید بن مخلد.

24- حمید بن مخلد بن قتيبة الأزدي، زنجویه، ثقة ثبت، «التقرب» (1567).

روى له المصنف برقم (22).

25- خالد بن خداش، بكسر الخاء وتحفيظ الدال، أبو الهيثم المهلبی مولاه، البصري، صدوق يخطئ. ت سنة 244 هـ. «التقرب» (1632) (168) (68) (98) (101).

روى له المصنف برقم (3) (143).

26- خشنام بن حموه البلخی، لم أجد من اسمه «خشنام»، إلا أنني وقعت في كتاب تبصير المنتبه (2/531) على رواي اسمه: خشنان. وقال: هو إبراهيم بن الحسين بن خشنان الواعظ البلخی. أه. فلا أدرى أهو المقصود ويكون هناك خطأ في
الأصل. روئ له المصنف برقم (7).

27- خلف بن هشام بن ثعلب البيزاز، المقرئ البغدادي، ثقة له. اختيارات في القراءات، ت سنة 229 هـ. «التقريب» (1747).

روئ له المصنف برقم (122) (133)

28- زيد بن أيبوب بن زيد البغدادي، نعمة هاشم، طوسي الأصل. يلقب دلوه، شعبة الصغير، ثقة حافظ، ت سنة 252 هـ، وهله ست وثمانون سنة. «التقريب» (1772).

روئ له المصنف برقم (7).

29- سريح بن يونس البغدادي، أبو الحارث، ثقة عابد. «التقريب» (2232).

روئ له المصنف برقم (30).

* سعدوية = سعيد بن سليمان الضبي.

30- سعيد بن سليمان الضبي، ثقة حافظ. «التقريب» (1347).

روئ له المصنف برقم (5).

31- سليمان بن عمر بن خالد الرقي، المعروف بابن الأقطع القرشي العامري، كنيته أبو أيبوب، يروي عن خالد بن حيان الرقي، ومحمد بن سلمة، ومخلد بن حسین، ومعيسى بن يونس، ويحيى بن سعيد الأموي، ومطرف بن زمان، وأهل بلده. ت سنة 249 هـ.

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالرقة: أهـ. ولم يذكر فيه.
جرحاً ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في «الثقة».

«الجرح والتعديل» (٤/١٣١) ، «الثقة» (٨/٢٨٠).

روى له المصنف تحت رقم (١٣).

٢٢ - سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدادمة التميمي العنبري ، أو عبد الله البصري ، قاضي الرصافة وغيرها ، ثقة ، غلط من تكلم فيه ، ثقة ، سنة ٢٤٥ هـ . وله ست ثلاث وستون سنة. «التقريب» (٢٧٩٩).

روى له برقم (٨).

٢٣ - شجاع بن الأشرس ، أو العباس ، سمع ليث بن سعد ، عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ، وعنهم إسحاق بن إبراهيم الختلي ، وأحمد بن علي الخزاز.

قال ابن معين : ليس به بأس ، ثقة.

وقال أبو زرعة : ثقة.

«الجرح والتعديل» (٤/٣٧٩) ، «سؤالات ابن معين» - رواية ابن محرز - (١/٧٣١) ، «تاريخ بغداد» (٩/٢٥٠).

روى له المصنف برقم (١٤٨) ، (١٦٠).

٢٤ - عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي ، ثقة ، أبو سعيد الأشج ، ثقة ، سنة ٢٥٧ هـ. «التقريب» (٣٧٤).

روى له المصنف برقم (١٣٥).

٣٢
35- عبد الله بن عمر بن محمد الأموي مولاه الكوفي ، أبو عبد الرحمن القرشي ، المعروف بمشكاشنه (وهو وعاء المسك بالفارسية) ، صدوق فيه تشيع ، ت سنة 239 هـ . "التقريب" (157) روى له المصنف برقم (145).

36- عبد الله بن محمد الأسدي . ذكره ابن حبان في "الثقة" (3/8 33/5).

روى له المصنف برقم (12).

37- عبد الله بن الوصَّاح ، أبو محمد الكوفي ، المؤلِّف ، مقبول ، ت سنة 250 هـ . "التقريب" (3713).

روى له المصنف برقم (9).

38- عبد الرحمن بن يونس بن هاشم ، أبو مسلم المستملي ، البغدادي ، مولى المنصور ، صدوق طعنوا فيه للرأي ، ت سنة 244 هـ أو بعدها . "التقريب" (547) روى له المصنف برقم (149).

39- عبد المنعم بن إدريس اليماني ، ابن بنت وهب بن متبه ، روى عن أبيه عن جده وهب بن متبه ، روى عنه موسى بن إسحاق القاضي ، ومحمد بن أيوب كذبه أحمد وابن معين ، وقال البخاري: ذاهب الحديث ، وقال ابن حبان : يضع الحديث على أبيه وغيره ، وذكر أحمد أنه لم يسمع من أبيه شيئًا . وقال الفلاس : متروك ، وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال
أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث . وقال ابن المديني والنسائي :
ليس بثقة ، وقال الساجي : كان يشترى كتب السيرة فيرموها ، ما
سمعها من أبيه ولا بعضها .
والغريب أن ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً .
وقال الذهبي : مشهور قصاص ليس يعتمد عليه ، تركه غير واحد .
توفي بغداد سنة 278 هـ . وعمره قارب مئة سنة أو أكثر .
«الجرح والتعديل» (7/467) ، و«اللسان» (4/73) .
روي له المصنف برقم (172) .
40 - علي بن الجعد بن عبيد الجوهرى ، البغدادي ، ثقة ثابت ،
رمي بالتشيع ، ت سنة 230 هـ . «التقريب» (4732) .
روي له المصنف برقم (81) ، (10) .
41 - علي بن الحسن ، لعله علي بن الحسن بن بشر ، المعروف
بالحسن بن أبي مريم . لم أقف على ترجمته ، وانظر إلى التعليق
حوله تحت رقم (144) حيث روئ عنه المنصف هناك . وقد يكون
الآتي :
43 - علي بن الحسن بن موسى - هكذا ذكره المصنف - وهو
الهلالى ، الدارا بجردی . ثقة ، ت سنة 267 هـ . «التقريب»
(4741) .
روي له المصنف برقم (28) .
43 - علي بن عيسى بن زيد البغدادي ، الكراچي ، مقبول ، ت
سنة ۲۴۷ هـ . "التقريب" (۴۸۸۱۴).

روئي له المصنف برقم (۳۷).

۴۴- علي بن محمد البصري، صدوق، من الحادية عشر.
"التقريب" (۴۸۸۲-۸).

روئي له برقم (۴۸).

۴۵- علي بن مسلم بن سعيد الطوسي، نزيل بغداد، ثقة، ت.
سنة ۲۵۳ هـ . "التقريب" (۴۸۸۲۳-۳).

روئي له المصنف برقم (۳۸).

۴۶- عمر بن شبة النميري، أبو زيد البصري النحوي، صدوق له.
تصنيف، ت سنة ۲۲۶ هـ . "التقريب" (۴۹۰۲).

روئي له المصنف برقم (۴۰) ، (۴۶) .

۴۷- عمر بن محمد بن الحسن بن الزبير الأسدي، المعروف
بابن التل، بالإضافة.
صدوق ربوا وهم، ت سنة ۲۵۰ هـ . "التقريب" (۴۹۹۸).

روئي له المصنف برقم (۴۹).

۴۸- عمرو بن محمد الناقد البغدادي، أبو عثمان، نزول الرقة،
ثقة حافظ وهم في حديث، ت سنة ۲۳۲ هـ . "التقريب" (۵۱۴۱).

روئي له المصنف برقم (۲۹).

۴۹- فضل بن إسحاق بن حيان، أبو العباس البزار الدوري، ثقة
مأمون، ت سنة ۲۴۶ هـ . "تاريخ بغداد" (۱۲) / ۳۰۱)

۳۰
روئي له المصنف برقم (٥٦٠).

٥٠- الفضل بن جعفر بن عبد الله البغدادي، أبو سهل بن أبي طالب، وأسفي الأصل، ثقة، ت سنة ٢٥٢ هـ، وله ست وستون، «التقريب» (١٥٤٣).

روئي له برقم (١٠٨)، (١٦٦).

٥١- الفضل بن يعقوب بن إبراهيم بن موسى الرُخَامِي، أبو العباس البغدادي، ثقة حافظ، ت سنة ٢٥٨ هـ. «التقريب» (٥٤٥٧).

روئي له المصنف برقم (١٦٣٢)، (١٦٣).

٥٢- فضيل بن عبد الوهاب بن إبراهيم الغطفاني، أبو محمد القناد، السكري، الكوفي، أصله من أصبهان، ثقة، من العاشرة، «التقريب» (٥٤٦٤).

روئي له المصنف برقم: (١٠)، (١١)، (١٧) ، (١٨)، (٢٠)، (٢١)، (٣٤)، (٣٦)، (٤١)، (٤٧)، (٤٩)، (٥١)، (٦١).

٥٣- القاسم بن زكريا بن دنانار القرشي، أبو محمد الكوفي، الطحان، وربما نسب إلي جدّه. ثقة، مات في حدود سنة ٢٥٠ هـ. «التقريب» (٥٤٩٤).

روئي له برقم (١٥٥).

٥٤- قاسم بن هاشم السمسار، حدث عن أبيه، والصباح بن عبد الله الرملي، وعن ابنه والمصنف ووكيع القاضي، كان صدوقًا، ت سنة ٢٥٩ هـ. «تاريخ بغداد» (١٢/ ٤٣٠).
روي له برقم (۱۵۴) ، (۱۶۴) ۱.
۵۵- محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي ، أبو حاتم الرازي ،
أحد الأئمة المفسرين الذين تأثروا في القرن الأول. هذا النص يتحدث عن طريقة التقرب (التقريب) في مجال الفقه.
(۵۷۵۵) ، "تذكرة الحفاظ" (۲ / ۵۰)، (۸۵)، (۱۸۰).
روي له المصنف برقم (۸۸).
۶۶- محمد بن إسماعيل البتخري الحساني ، أبو عبد الله
الواسطي ، نزيل بغداد ، صدوق ، ت سنة ۲۵۸ هـ. النص يتحدث عن نزيل يستند على صحيح، "التقريب" (۵۷۶۶).
روي له المصنف برقم (۷۱).
۷۷- محمد بن خلاد ، أبو بكر الباهلي ، ثقة ، ت سنة ۲۴۴ هـ.
على الصحيح ، "التقريب" (۵۹/۰۵).
روى له المصنف برقم (۱۰).
۸۸- محمد بن الرابع ، أبو عبد الرحمن الأصدي ، لم أهتد
لترجمته .
روى له المصنف برقم (۱۰۴).
۹۹- محمد بن سهل بن عسكر البخاري ، أبو بكر التميمي ،
نزيل بغداد ، ثقة ، ت سنة ۲۵۱ هـ. النص يتحدث عن تأثر محور البخاري.
روي له المصنف برقم (۱۶۵).
۱۰- محمد بن صالح بن مهران البصري الهاشمي القرشي ، أبو
التباح ، صدوق أخباري ، ت سنة ۲۵۲ هـ. النص يتحدث عن تأثر محور البصري.
(۱۰۰).
روى له المصنف برقم (١٦٣)، (١٤٩)، (١٥٣).

١١ - محمد بن الصباح البزاز الديلمي، أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، ت سنة ٢٢٧ هـ. «التقريب» (٤٠٠).

روى له المصنف برقم (٢).

٢٢ - محمد بن عبدالله بن موسى العكشي، يلقب (سندولا)، صدوق يخطئ، من العاشرة. «التقريب» (٣٣٦).

روى له المصنف برقم (١٥)، (٤٠).

٣٣ - محمد بن عبد الله، ظاهر الحاشية تحت رقم (٩١).

٤٤ - محمد بن عبد الله المدني، لم أهتد لترجمته، وليس هو (ابن بزيع) فذاك بصري، وهذا مدني، روى له المصنف تحت رقم (١٣٧).

٥٥ - محمد بن عبد بن سفيان، والد المصنف، مولى بني أمية، روى عنه ابنه أحاديث مستقيمة. «تاريخ بغداد» (٢/٣٧٠).

روى له المصنف برقم (١١٧)، (١١٨)، (١١٩).

٦٦ - محمد بن علي الأسدي، أبو هاشم، ثقة عابد، ت سنة ٢٢٧ هـ. «التقريب» (١٠٦). ولا يستطيع الجزم بأنه المقصود، وذلك لأن المصنف ذكر الكنية فقط، ومحمد هذا ليس ببغدادي فقد ذكر عنه أنه رحل الكوفة والبصرة فقط، ولم يذكره الخطب في تاریخه. ثم قد تكون الكنية تحرفت عن (أبي هشام) وهو محمد بن يزيد الرفاعي، والذي يروي في حدیث الباب عن حفص بن غیاث.

والله أعلم.

٣٨
انظر رقم النص (132).

27- محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي البصري، ثقة، ت سنة ۲۵۲ هـ. «التقريب» (۴۴۹).

روئي له المصنف برقم (42).

28- محمد بن يزيد بن محمد العجلي الرفاعي، أبو هشام، قاضي المدائن، ليس بالقوي، ت سنة ۲۴۸ هـ. «التقريب» (۴۴۲).

روئي له المصنف برقم (11)، (138)، (129)، (130)، (147).

29- محمود بن غيلان العدوي مولاه، أبو أحمد المروزي، نزييل بغداد، ثقة، ت سنة ۲۳۹ هـ، وقيل بعد ذلك. «التقريب» (۵۵۹).

روئي له برقم (4).

30- مفضل بن غسان، أبو عبد الرحمن الغلايبي، بصري الأصل.

سكن بغداد، وثقه الخطيب، وذكره ابن حبان في «الثقات». «تاريخ بغداد» (13/124)، «الثقات» (9/184).

روئي له المصنف برقم (80).

31- منصور بن أبي مازاح بشير التركي، أبو نصر البغدادي الكاتب، ثقة، ت سنة ۲۳۵ هـ. وهو ابن ثمانين سنة. «التقريب» (۳۰۵).
روى له المصنف برقم (102).

27- نعيم بن هيشم الهرمي، أبو محمد، سكن بغداد، وثقه الخطيب، والدارقطني، ت سنة 268 هـ. «تاريخ بغداد» (1305/13).

روى له المصنف برقم (199)، (131).

28- هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أو موسي الحمال، بالمهمة، البيضا، ثقة، ت سنة 243 هـ، وقد ناهز الثمانين، «التقريب» (7284).

روى له برقم (43).

29- يحيى بن أبي بوب المقباري، البغدادي العابد، ثقة، ت سنة 234 هـ. «التقريب» (7562).

روى له المصنف برقم (65).

30- يحيى بن خلف البصري الجُوابازِي، أبو سلامة الباهلي، صدوق، ت سنة 242 هـ، «التقريب» (7589).

روى له المصنف برقم (112).

31- يحيى بن عبد الله الخثعمي، أبو زكريا، لم أهندترجمه.

روى له المصنف برقم (87)، (89).

32- يعقوب بن إسحاق بن زياد الفلوني، أبو يوسف البصري، قال الخطيب والسمعاني: وكان حافظًا ثقة ضابطًا، ت سنة 271 هـ. «تاريخ بغداد» (14/1855)، (الأنساب) (7/277).

40
روى له المصنف بـ (٧٦) ، (١٧٥)، (١٨٢) .

78- يعقوب بن عبيد بن أبي موسى النهري ، سكن بغداد، وحدث بها صدوق ، ت سنة ٢٦١ هـ. "الجرح والتعديل" (٩/١١) ، "تاريخ بغداد" (١٤/٢٨٠) ، (١٦٨) .

روى له المصنف بـ (٦٢) ، (١٦٧) ، (١٦٨) .

79- يوسف بن موسى بن راشد القطان ، أبو يعقوب الكوفي، نزيل الري ثم بغداد، صدوق ، ت سنة ٢٥٣ هـ. "التقريب" (٧٩٤) .

روى له المصنف بـ (١٩) ، (٣٣) ، (٧٤) ، (٧٥) ، (٧٦) ، (٧٧) ، (٧٨) ، (٧٩) ، (١٠٩) ، (١١١) ، (١٢٥) ، (١٥٠) ، (١٥١) ، (١٥٢) ، (١٥٣) .

الكني

* أبو الأشعث العجلة = أحمد بن المقدام .
* أبو بكر الباهلي = محمد بن خلاد .
* أبو بكر التميمي = محمد بن سهل بن عسكر البخاري .

٨٠- أبو بكر بن هاشم هو أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، البغدادي، وجدّه أبو النضر اسمه هاشم، وقد ينسب إلى جده .

ثقة ، ت سنة ٢٤٥ هـ .

انظر "التقريب" (٥١) . روى له المصنف بـ (٥٩) .

٤١
81- أبو حفص الصفار أحمد بن حميد. لم أهند لترجمته، روئ له المصنف برقم (1).

* أبو زيد النيمر = عمر بن شبة.
* أبو سعيد الأشج = عبد الله بن سعيد بن حسين.
* أبو سلمة الباهمي = يحيى بن خلف البحري.
* أبو عبد الرحمن القرشي = عبد الله بن عمر بن محمد الأموي.
* أبو عبد الله التميمي = سوار بن عبد الله.
* أبو عبد الله العلجي = الحسين بن علي الأسود العلجي.

82- أبو عدنان البحري، لم أهند لترجمته، روئ له المصنف برقم (23).

* أبو كريب = محمد بن العلاء.
* أبو هاشم = محمد بن علي الأسد.
* أبو هشام = محمد بن يزيد العلجي الرفاعي.
* أبو يوسف البحري = عقوق بن إسحاق القلوسي.

الابناء

* ابن إدريس = محمد بن إدريس الحنظلي.
صور المخطوطات
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
كتاب المطر والرعد والبرق والريح
رواية أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا رواية أبي علي الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم البرديي عبده.
رواية أبي الحسين علي بن محمد بن بشار ونه.
رواية أبي الحسين عاصم بن الحسن بن محمد بن عاصم ونه.
إجازة لأبي الفتح محمد بن عبد الباقى بن أحمد بن سلمان بن عاصم.
سمع منه للشيخ الإمام العالم الزاهد برهان الدين أبي الفتح نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري الهمداني المقرئ نفع الله بالعلم وزينه بالحلم.

● ● ●
صلاة على محمد وآله وسلم.

[1] أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان بقراءته على يوم الأربعاء ثانى جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وخمسمائة.

قلت له أخبركم أبو الحسين عاصم بن الحسن بن عاصم العاصمي اجابة قالت أنا أبو الحسين على بن محمد بن عبد اللطيف بن بشران المعدل قال أنا أبو علي الحسن بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم البردي قال أنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد العرجي قال نا أبو حفص الصفار أحمد بن حميد نا جعفر بن سليمان نا ثابت عن أنس بن مالك قال:

أصابنا ونحن مع رسول الله ﷺ مطر فحسر رسول الله ﷺ عن ثوبه حتى أصابه من المطر قال: فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: إنه حديث عهد برية عز وجل.

* سقط من المخطوط وتأتيه أسوة بالأبواب الأخرى التي أثبتها الناخب.
[1] رجال إسناه محتج بهم إلا الشيخ المصنف فإني لم أقف له على ترجمة
والحديث صحيح.
رواه مسلم في صحيحه 3/448 (898) كتاب صلاة الاستضقاء، باب الدعاء في الاستضقاء.

49
حدثنا محمد بن الصباح نا الوالي بن أبي ثور الهمداني عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عمرة عن الأح nf بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال:

كنت بالبطحاء في عاصبة ومعهم رسول الله ﷺ فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسترون هذه قالوا السحاب. قال:

وال腙 قالوا والمزن قال والunan قال فهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض قالوا لا ندري. قال فإن بعدهما إما واحد أو إثنان أو ثلاثة وسبعون عامًا (1)، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سمات ثم فوق السابع بحر مأه أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثماني أو عال بين أطلالهن وركهن مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم السماء ثم الله تبارك و تعالى فوق ذلك.

(1) لعل هنا سقط فقد جاء في الريمي وأبو داود: قالوا والunan.

وعند أحمد قال: فسكتنا وعند الحاكِم: فسكت - أي رسول الله - ثم قال:

أنذرون ما هذا -.

(2) جاء ذكر هذه الأعوام في رواية أبو داود والريمي وابن ماجه.

أما عند أحمد والحاكِم وغيرهما: بينهما مسيرة خمسة سنة.

ولا تعارض فالأول المسافة بين سماء، وأخرى وروايته أحمد والحاكِم على المجموع.


فقال: لا تعلم له مساعًا من الأنف. أه هذا مدار الضعف عند المصنف هنا وعند كل.
من روى هذا الحديث. زد هنا لضعف الوليد.

وقد ضعف الألباني الحديث في فتحي البني سنة لا يبرأ حسن ماله، وماله إلى تصحيحه الجوزفزاي وابن تيمية وابن القيم والحق مع من ضعفه لملع الوليد.

وذكر الحديث رواه أبو داود في سنة 593 ، كتاب السنة ، باب في الجهمية من ثلاثة طرق.

والترمذي في سنة في تفسير سورة الحاقة من كتاب تفسير القرآن (5/365).

وقال: حديث حسن غير نبأ. وروى الوليد بن مالك نحوه ورفعه. وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم يرفعه. وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن معد الرزاي.

وابن ماجه في سنة باب فيما أذكره 29/1 (163).

وأحمد في سنة 207/1 من طريقين، وانظر أطراف المسند لابن حجر (2/173).

ووالدارمي في "الرد على الجهمية" (ص 24).

والروبي في مسند (245). وأبو يعلى في مسند 149/6 (1682).

وابن خزيمة في "كتاب التوحيد" ، باب ذكر استواء خلقنا العلى الأعلى 234/1 يذكر في مسند 235.

وابن مندة في "كتاب التوحيد" (1/10) ، (2/9).

والحاكم في المسندرة من طرق في بعضها عدم ذكر الأحذيف انظر 2/287 ، 278 ، 412.

وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقد أسمده شهب بن خالد والوليد بن مالك وعمرو بن ثابت عن سماك ولم يحتج البخاري وصلisms واحد منهم وأقرهم إلى الإحباط. حديث شهب.

وتعمق الذهبي قال: يحيى وه.

والبزار في مسند (135). وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا الكلام. وهذا اللفظ: لا من هذا الوجه عن العباسي عن النبي ﷺ، وعبد الله بن عميرة لا نعلم روئه عنه إلا سماك بن حرب. وقد روى عنه سماك غير هذه الحديث. أه.
[3] حدثنا خالد بن خداش بن العجلان نا بشر بن بكر عن عبّادة
ابنها خالد عن أبيها (1) قال: المطر ينزل من تحت العرش إلى سماء
سماء حتى يأتي سماء الدنيا فيجمع في موضع يقال له: الإسرام
ثم تجيء السحابة السوداء فيدخل فيها فتمشئه ثم يصرفه الله عز وجل
حيث يشاء.

* ورواه البهقي في "الأسماء والصفات" (2/285، 2/286)، وأبو الشيخ في العظمة (2/10).
* والأجري في الشريعة (ص 296)، والجوزوفي في الأباطيل (1/77 - 79).
* والرش لأبي جعفر بن أبي شيبة (1/52)، وابن أبي عاصم في السنة (1/253).
* والكلابي في "شرح السنة" (3/431، 4/461)، والمقالي في "الضعفاء".
* وأصحابه (2/284، 2/285)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/9، 10)، وأبو نعيم في "أخبار
اصبعان" (2/2)، والذهبي في "الذكورة" (1/294).

(1) خالد بن معدان الكلابي الحمصي، ثقة العابد.
(2) انظر مجمع البلدان، ليافوت الحموي 1/270.

[3] في إسناده خالد بن خداش صدوق بخطئ. ويشير ثقة يغريب، واما عبّادة بنت خالد
بن معدان لم أجد لها ترجمة.

وقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه "العشرة العشارية" (ص 22) : وقد أثبتت عن الحافظ
أبي عبد الله الذي قال: وما علمت في النساء من انتحام ولا من تركوها. أثم.
ثم وجدت كلماته في العيزان في آخر مجلد تحت قسم النساء المجهولات.
* اخترجه ابن أبي حاتم، كما في الدر المؤثور للسيوطي (1/47).
* وأبو الشيخ في العظمة (4/1275، 1/763).
* وانترجه الخراظي في "مكارم الأخلاق"، كما في منتفاه للسلقي (ص 336) بإسناد جيد.
من طريق الإمام أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج (ثقة) عن عبّادة
بنت خالد به.

والإثر على رفض صحته، فهو من الإسرائيليات، مخالف كما هو معروف من أن المطر
إذا ينزل من السحاب الذي هو دون السماء بكثير، والله أعلم.


(*) رواه أبو الشيخ في «العظمة» ٤١٢٥٨ /٤ (٧٣٧).

(*) وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي (١/٣٤).

(١) تبع الحمبري، ابن امرأة كعب الأحبار، أبو عبيدة، صدوق عالم بالكتب القديمة، مخضور، «التقریب» ٧٠/٨.

(*) إسناده حسن، وسفيان هو الثوري وأسامة بن زيد هو الليثي.

(*) رواه مطولاً أبو الشيخ في «العظمة» ٤٢٣٨/٤ (٤٨١) من طريق سليمان بن بلال عن أسامة.

(*) ورواه البهقي في «الأسماء والصفات» ٢٧٨/٢ (٣٨) من طريق جعفر بن عون عن أسامة.

(*) وأشار محقق كتاب العظمة إلى أن السيوطي أورد في «اللهجة السنية» (١٠٠ /١) عن كعب دون القصة وعزاء إلى ابن أبي حاتم وابو الشيخ.

(فائدة) إسناد هذا الأمر فيه طيجة وهو كونه من رواية صحابي عن تابعي فقد روى ابن عباس الصحابي عن كعب الأحبار التابعي.

ولذا روى هذا الأثر الخطيب البغدادي في كتابه «رواية الصحابة عن التابعين» والذي


[8] حدثنا سوار بن عبد الله، أبو عبد الله التميمي، نا أبي حذف.

الجمحي عن شيخ من أهل مكة عن ابن عباس أنه قال: المطر.

- اختصره الحافظ ابن حجر في كتابه "نزهة السامعين" في "رواية الصحابة عن التابعين" (سي 92) بسر الله طبعه بتحقيق.


والآثر من جنس الإسرائيليات.

* رواه أبو الشيخ في "العظمة" (5/1239) من طريق الفرج بن عبد الملك بن ميناس عن عبادة به ولم أحد ترجمة للفرج.

واشار محقق كتاب العظمة إلى أن السيوطي قد عزاه في كتابه "الهيئة السنة" (ق 10/1) إلى ابن أبي حاتم.


* وقد رواه أبو الشيخ في "العظمة" (5/1256) (722) من طريق آخر فيه قطبة بن العلاء ضعفه البخاري وأبو زرعة وابن حبان.

ورواه أبو الشيخ أيضًا (5/1255) (731) مقطعًا من كلام سعيد بن جبير وفي إسناه سعد بن الصليت له منكير وغرائب.

مازج من الجنة، فإذا كثر المزاج عظمت البركة وإن قلّ المطر، وإذا قلّ المزاج فلت البركة وإن كثر المطر.

[9] حدثنا عبد الله بن عبيد الوضاح الأزدي نا يحيى بن يحيى عن سفيان عن يحيى بن هاني بن ثبع عن كعب قال: المطر زوج الأرض، إلا أنها المرأة تكون قشحة فإذا جاء زوجها تخصب وتخلت.

هكذا الأرض تكون مغبرة فإذا جاء المطر اهتزت وربت وأتيت.

[10] حدثنا فضيل بن عبيد بن هوهل بن هشيم بن إسماعيل بن سالم الأسدي عن الحكم وما ذكره إلا بقدر معلوم (1) قال: بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من ولد آدم عليه السلام، وولد إبراهيم، يحصون كل قطرة وأين تقع، ومن يرزق ذلك النبات.

= رواه أبو الشيخ في "العذة" 5/764 (762) من طريق المؤلف.


شيخ المصنف مقبول ويحيى مع كونه صدوقا إلا أنه يخطئ كثيرا وقد تغير.

(1) ما بين الفوقيين متساقط في الأصل وما أرى هو الصواب وقد روي بهذه الصورة أي من رواية شيخه عن هشيم في كذا موضع من كتبه منها ما في كتاب "الأمهال" (ص 117).

(2) سورة الحجر آية رقم (21).

[10] إسناده إلى الحكم صحيح.

وأما عنفنة هشيم فمدعوه بتصريحه بالإخبار من إسماعيل في رواية ابن جبرير الطبري في تفسيره.

رواه ابن جبرير في تفسيره من طريق الأقاسم بن سالم عن هشيم به وفي أوله: أما عام باكثر مطر من عام ولا أقل، ولكنه ينزل قوم ويحرم آخرون بما كان في البحر، قال:

وبلغنا أنه ينزل مع المطر...: فذكره انظر تفسير ابن كثير (850/2).

55
حدثنا فضيل ثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر عن أبي هريرة قال: ما نزلت قطرة إلا بميزان، إلا زمن نوح عليه السلام.

حدثني (1) أبو الحسن أحمد بن عبد الأعلى الشيباني عن عبد بن عباد المهليبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كانوا عند النبي ﷺ في يوم دجن (2) فقال: كيف ترون بواقها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأشد تراكمها، قال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: يا رسول الله ما أحسنها.

في إسناده:
* عبد الجليل بن عطية الفقيه وثقة ابن معين. وقال البخاري: ربما يهم في شيء بعد الشيء وقال الحافظ صدوق يهم. انظر تهذيب الكمال (129/16) والتقربي (277/1).

* وشهر فيه خلاف وصرح الحافظ ابن حجر في حكم روايته في كتابه موافقة الخبر 78/24 فقال: فيه مقال، لكن حديثه في درجة الحسن. أهده ولعله يقصد بالمتابعت.

(1) جاء في الحاشية: من هنا سمع على بن عبد العزيز بن المغريبي إلى آخره، صح.

(2) هو ظل الغيم في اليوم المطير. انظر لسان العرب (147/16)

(3) جمع بسق. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (34/404) وأما البوساق، ففروعها المستطيلة إلى وسط السماء وإلى الأفق الآخر، وكذلك كل طويل فهو بسق.

(4) قال أبو عبيد في غريبه (42/10): القواعد هي أصولها المعترضة في آفاق السماء.

وأحسبها مشهية بقواعد البيت وهي حياثاته. وقال ابن الأثير في النهاية (87/47): أراد بالقواعد ما اعترض منها وسقط. تشبه بما قواعد البناء.
وأضنتماها، قال: كيف ترون رحاها(1) استدارات؟ قالوا: [نعم](2) يا رسول الله ما أحسنها وأضن استداراتها، قال: كيف ترون جانبها(3) قالوا: يا رسول الله ما أحسنها وأضن سواده، قال: كيف ترون برقها أخفوا(4) أم ويض(5) أم خض شقًا(6) قالوا: بل خض شقًا، فقال رسول الله ﷺ: الحيا(7)، فقال رجل(8): يا رسول الله ما أفسححك، ما رأيت الذي هو أعبر منك! فقال:

حَقّ لي، وإنما أنزل القرآن [على لسان(9) البساح عربى مبين.

(1) قال أبو عبيد في غريب(10 6/6) رحاء الاستدارة السحابة في السماء، ولعذراً قبل: رحا الحرب، وهو الموضوع الذي يستدار فيه لها. أه. وقال نحو ابن الأثير في النهاية (2/111).

(2) و(9) زيادة من عند أبي الشيخ في العظمة.

(3) بالضم جمع وبالفتح مفرد. قال أبو عبيد في غريبه 3/105: هو الأسود العظوم.

(4) قال ابن الأثير في النهاية (318/1): هو من الألوان، ويعق على الأسود والأبيض.


وقال ابن الأثير في النهاية (2/56): إذا برق برفق ضعيفًا.


(7) وقال ابن الأثير في النهاية (5/230): إذا لم تجا خفياً ولم يعترض.


(9) قال ابن الأثير في النهاية (472/1): الحيا مقصور: المطر لإحائه الأرض، وقيل الخصب وما يحوه الناس.

(10) عند أبو الشيخ أنه أعرازي.

الحديث بهذا الإسناد منكر، ولطريق آخر أقوى فيه موسي بن محمد النبهي منكر.

الحديث ليس بشيء، انظر الكامل له ابن عدي (٢/٥٥٣) والتمثيل (٥٥٧).

وأبيه تابعي من الطبقات الرباعية الذين وصفهم الحافظ في مقدمة تقريره أن جل روايتيه عن كبار التابعين فروايته هنا إما مرسولة أو منطقة.

وشيخ المصنف لم أجد له ترجمة.

وقد رواه من طريق المصنف ابن أبي حاتم في نسخه كما في تفسير ابن كثير (٣/٢٤٧)

والرازمي مزي في أمثال الحديث (ص ١٥) وأبو الشيخ في العظمة (٤/١٤) والباب khớp (٤/٤)

والعسكري كما في ذكر العملاء (١/١٦٤).

ورواه أبو الشيخ في العظمة من طريق آخر عن شيخه إبراهيم بن محمد بن الحسن عن إسحاق بن سنان عن عبد الله بن إسحاق عن عباد بن عباد بن إبراهيم بن محمد بن طلحة الثعيم عن أبيه عن جده به. وفي إسحاق إسحاق بن سنان لم أجد له ترجمة.

(١) السُلَمِي، ذكره ابن حجر في القسم الأول من الصحابة في كتابه الإصابة (٤/٣). وقال في تفسير المتنبئ (٢/٧٧) له صحة. إلا أنه ذكر في آخر الإصابة أن يعقوب الفسوي روى في تأريخ أنه سيّبة كان في زمن الحجاج، قدم عليه رسولًا من عند عبد الملك. وهذا موثوق للباب.

٥٨
وتباشيره؟ قال: أصابتني سحابة بحوزان، فوقع قطر صغير وقطر كبير، فكان الصغير أخفض للكبار ووقع بسيط متدارك وهو السحَّ الذي سمعت به، فواد سائل، وواد نازح، وأرض مقبلة وأرض مدمرة، وأصابتني سحابة بسواء، فلبدت الدمّاث (1) وأسالت العزار (2) وادحضت التلاع (3) وصدعت عن الكمأة اماكنها وأصابتني سحابة بالقرنين فقات الأرض بعد الريّ، وامتلت الأخاد، وافعت (4) الأودية وجبت في مثل وجار الضبع (5) قال: مجزر.

قال: آخذ، فدخل رجل من بني أسد، فقال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: لا، كثر الإعصار، وأغبر الجلاء، وأكل ما أشرف من الجعبة (1) يعني النبت، واستيقنا أنه عام سنة (6).

(1) أي صبرتها لا تسخ فيها الأرجل، وهذا في صفة الغيث.
انظر: النهاية لابن الأثير (132/1) والدماث السهول.
(2) العزار: ما صلب من الأرض واشتند وخشين، وإنما يكون في أطرافها.
انظر: النهاية لابن الأثير (229/3).
(3) أي أن الغيث جعل التلاع وهي مصلى الماء من علو إلى أسفل، زلقة تزلق فيها الأرجل. انظر: النهاية لابن الأثير (114/1) ، (2/100).
(4) امتهات بالباء.
(5) قال الخطابي: هو خطا، وإنما هو في مثل جارٌ الضبع، يقال: غيث جارٌ الضبع: أي يدخل عليها في وَجَرَها حجرها التي تأتي إليه حتى يخرجها منه، ويشهد لذلك أنه جاء في رواية أخرى وتجت في ماء يُجرَّ الضبع، ويستخرجها من وَجَرَها.
انظر: النهاية لابن الأثير (5/156).
(6) الجعبة: الكِناة التي تجعل فيها السهم، النهاية (174/1) فالمقصود أن الإعصار أذهب بالشعر المحفوظ في النبات، وفي رواية الحلقة وابن عساكر والسِّير: الجيبة.
(7) أي عام لا نبات فيه ولا مطر. انظر: النهاية (2/443).

09
بئس الخبر أنتم. قل: أخبرتك بالذي كان. قال: أئذن.
أصلح الله الأمير. أصبر الناس فكان التمر والسمان والزبد واللبس، فلا توقد نار يختبز بها، وأما تشكي النساء، فإن المرأة تظل تُربّق (2) بِهِمَا، وتُمشى بينهما، فتتبت وليلها أذين من عضديها كأنهما ليستا منها، وأما تنافس المعزز، فإنها ترى من أنواع الشجر، وألوان الثمر ما تشبع بطولها ولا تشبع عيونها، فتتبت وقد امتلأت أكرائها لها من الكثلة جَرَّة (3) حتى تستنزل الذرة (4). قال:
إئذن، فدخل رجل من الموالي كان من أشد الناس في ذلك الزمان. قال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: نعم. ولكن لا أحسن أقول كما يقول هؤلاء. قال: فما تُحسنه؟ قال: أصابته

(1) قال ابن الأثير في النهاية (2/275): والرواد: جمع رائد مثل زائري وزوار. وأصل الرائد الذي ينتمي القوم يُصر لهم الكلا ومساقط الغيث، ومنه حديث الحجاج في
صفة الغيث: وسمعت الرواد تدعو إلى رياذتها، أي تطلب الناس إليها.
(2) الربيعة في الأصل: عروة في حبل تجعل في عين البهيمة، أو بدها تمسكها عن الرضاعة.
(3) النهاية (2/19).
(4) اللين.
الآثار في إسناده الشيخ المصنف لم يذكر فيه إبن أبي حامد جرحًا ولا تعديلًا وإنما ذكر أن أبا سمع منه بالثقة. النجاح والتعديل (13/64). وذكره ابن حبان في الثقات (8/280).

وأما عبان بن موسى لم يبين له من هو لأنه يوجد كذا راوي بهذا الإسم وفي نفس الطريقة إلى أن رأى الذهبي في السير (1317/4) أشار إلى رواية لأبي نعيم في الحلية من طريق آخر صرح بأن عبان بن موسى هو العكيلي وهو مجهول كما في التقرب (3161).

وعجم الطرق تلقي عنده كما إنه قد خالف عليه فهو يروى هنا، وعند أبي نعيم في الحلية، ويعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه، والذهبي في السير مباشرة عن الشعبي.

بينما يروى عن الشعبي بواسطة رجل يُدعى أبو بكر الهذلي عند أبي نعيم في الحلية (327/137، 318).

* والآثار أخرى:

* يعقوب بن سفيان الفسوي في تاريخه (598/2) بطول من هنا وفي أوله قصة.

* وابن نعيم في الحلية (245/45) وما بعدها.

* والذهب بإسناده من طريق أبو نعيم والطبراني في السير (314/4) في ترجمة الشعبي.

* والرامهرمي في الأمثال.

* وابن عساكر في تاريخه كما في السير للذهبي.

الجائزة والكمسوة على الرسول.

[15] حدثني محمد بن عباد حدثني أبي نا أبو بكر الذهلي قال:
خرج رجل من هذيل يرعي غنمته له وقد ضعف بصره، ومع ابنته له فقال لها: إنني لأجد ريح المطر، فانظري إلى السماء كيف ترينها؟ فقالت: أراها. كنها تَرْبَان مُعْزٍ مُعْلَى. قال: أرى
واحدري، فتمكنت هيئة ثم قال لها: انظري كيف ترين السماء؟
قالت: أراها. كنها بلغت سود تجر جلالها. قال: أرى
واحدري، ثم قال لها: انظري كيف ترينها؟ وقال: أراها. قد
أبيضت وقَرَّبت وسُطِحت فكانها بطن حمار أصهر.
قال: إنَّها
ولا منجِي لك. قال: فأخذتهم السماء بشيء قاله عبيد بن الأبرص:
دان مصف فوقي الأرض هيد به
يكاد يدفعه من قام بالراح.

فمن بعقوته كمن بنجودله،
والمستكن كم يمشي بقرواح.

قال: فلما إلى كهف جبل فدخل هو وابنته.

[16] حدثني أحمد بن عبد الأعلى، قال حدثني الشيخ من قريش.


فهـ أبو بكر الذهلي: أخبرني متروك الحديث، التقرب (59).
ورودا محمد بن عباد المعروف (كما لا) مجهول كما مر.

[16] إسناده ضعيف.

شيخ المصطف لم أعرفه والشيخ القرشي مجهول.
قال: كان الشماخ بن ضرار ومُغرِّد أخوه والعصمهاء عن أبيهم فقال:
يا شماخ. أخرج. فانظر إلى السماء وأثنى بخيرها، قال: فجاء.
قال:
كان بارجهانها سهل طعنها الكماة وضربًا دياقًا.
قال: فمكث شيئًا ثم قال: يا مُرزَد أخرج فانظر، فخرج فنظر ثم
جاء فقال:
أناخ على بقر بركه كأن على عضديه كتابًا.
قال: فمكث شيئًا ثم قال: يا عصمهاء اخرجي فانظري. قال:
فجاءت فقالت:
حذته الصبّا ومرته الجنوب
والتحفته الشمال الحافًا.
قال ضرار:
أبا فرحة أعقبت ترحه
تشفُّ الفؤاد وتجمع اللاحافا.
[17] حدثني فضيل بن عبد الوهاب نا أبو معاوية عن إسماعيل بن
أبي خالد عن حكيم بن جابر في قوله: "الذي يخرج الْخَبَاء في
السموات والأرض" {1} قال: المطر.
[18] حدثنا محمد بن يزيد ثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد

(1) سورة النمل الآية 25 .
* رواه أبو الشيخ في العظمة من طريق المؤلف (4/1263).
* وعزاً السيوطي في الدرس المثبور (5/106) إلى: إبن أبي شيبة وابن جرير وابن المتندر
واي أبو الشيخ في العظمة .

64
الحميد بن عمرو بن سعيد عن أبي يزيد المدني قال: قلت لسعيد بن المسبب: إن الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض (1) ما الخبء؟ قال: الماء.


__________________________
(1) سورة النمل الآية 25
[18] في إسناده من لا أعرفه.

عبد الحميد بن عمرو بن سعيد بم أجد له ترجمة.
وأبو يزيد المدني وصف الحافظ بأنه مقبول ولي الذي يظهر أنه ثقة.
وأما شيخ المصنف فإنه يروي عن إثنيين بهذا الإسم.
أحدهما عجلبي كوفي ليس بالقوي كما قال الحافظ وهو من صغار العاشرة توفي سنة 488.
وأن الأخر الأرمدي البغدادي، ثقة كما قال الحافظ وهو من صغار العاشرة توفي سنة 445.
ولم أجد في ترجمتهما ذكرًا بالنص أنهما يرويان عن عبد الرحمن بن مهدي أو أربعة.
وبالمقابل لم أجد في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي نصًا أن من تلاميذه محمد بن يزيد.
ولذا لا أستطيع أن أجزم أنهما المقصود في السند لكونهما بالإمكان أن يرويان عن عبد الرحمن بن مهدي مع اختلاف رتبة توثيقهما فله أثره في الحكم على الأثر.
والله أعلم.


لأجل يوسف بن موسى صدوق وكذا هارون لا يأس به.
* رواه البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الاستبقاء، باب ما يقال إذا أمرت (2/516 الفتح).
* وأخرجه ابن جرير في تفسيره (148/11) من طريقين:
   1- من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي عن محمد بن عبيد به.
   2- من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثله.
* وأخرجه وكيع وعبد بن حميد وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور للسيوطي (3/1).

٦٠
20) حدثنا فضيل بن عبد الوهاب عن محمد بن يزيد بن جوير.
عن الضحاك قال: المزن: السحاب.
21) حدثنا محمد بن يزيد بن همام بن يحيى عن سلمٍ.
العلوي قال: كنا عند أنس فقال رجل: إنها لمخيلة (1) المطر.
فقال أنس: إنها لربّها لمطبعة.
22) حدثنا حمید بن زنج أبي أويس نا إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن جده قال:
قال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: "إنما مثل أمتي كمثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره".

---

(1) المخيلة: موضع الخيل، وهو الظن، كالمظنة، وهي السحابة الخليقة بالمطر. "النهب" (93/2).

20) إسناده ضعيف جداً.
جوير ضعيف جداً كما في "التمثيل" (994).

* وذكر قوله ابن كثير في تفسيره (54/1) وقال: والأشهر هو المطر.
يقصد قول ابن عباس السابق الذي قال به جماعة من الصحابة والتابعين كابن مسعود.

(2) إسناده ضعيف.
فيه سلم بن قيس العلوي ضعيف لم يوثقه أحد. انظر تهذيب الكمال (236/11) وشيخ المصنف أغلب الظن أنه محمد بن يزيد بن كثير العجلي أبو هشام الرفاعي وهو ليس بالقوي كما قال الحافظ في "التمثيل" (642).

22) إسناده ضعيف. ولم طرق أخرى كثيرة تقويه.
فيه إسحاق بن عبد الله بن خالد بن مسعد بن أبي مريم قال فيه أبو حاتم: لا أعلم روي عنه إلا ابن أبي أويس وأرئي في حديثه ضعيف وهو مجهول. الجرح والتعديل (1/279) وأبو داود عبد الله المستور، تكلم فيه الأزدي "التمثيل" (830/2).
وجهه خالد مقبول. "التمثيل" (160).

* وقد أغفل ابن قطليزها هؤلاء في كتابه من روى عن أبيه عن جده.
[23] حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن يوسف بن عطية عن ثابت عن أسن عن النبي وimetype مثله.

[24] حدثنا فضيل بن عبد الوهاب نا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال:

وقد أورد المصدر هو متابعة ولكنها لا تغني شيئًا وهي الآنية:

[23] إسناده ضعيف جدًا. وله طريق آخر يرتقي إلى الصحة كما قال الحافظ في يوسف بن عطية بن ثابت الصفار البصري متروك والتقييم (790) والحديث من الطريق الأول، طريق ابن أبي موسى لم يجد من أخجه غير المصدر هذا.

وأما الطريق الثانوي، طريق يوسف بن عطية فقد رواه أبو يعلى في مسنده 29/4 (775) وقد تابع يوسف بن عطية وخالد بن سعيد بن أبي مريم جد إسماعيل بن عبد الله في روايتهما عن ثابت.

* حماد بن يحيى الأبهي الترمذي في سننه (4/40) وحسبه وأحمد في المسند (3/130، 140) ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص 277) وأبو الشيخ في الأمثال (ص 245) والراهمي في الأمثال رقم (19) وابن عدي في الكامل (246) والبيهقي في الزهدي الكبير (ص 173).

وتابع ثابت البصري في روايته عن أسن: الحسن البصري، رواه الطبري في الأوسط (42/5).

وقال: لم يرو هذا الحديث عن مالك بن دينار إلا عمر بن حفص، تفرد به الحسن بن أبي زيد الباجي وفي الباب عن عمر بن ياسر أخرجه أحمد (23/4/4) والطبري في الكبير وصححه ابن حبان كما في الفتح (8/6) وكذا أخرجه البيهقي في الزهدي الكبير (176).

* وعن عبد الله بن عمرو رواه الطبري كما في الجمع (10/186).

* وعن عبد الله بن عمر أخرجه الطبري كما في الجمع (10/186).

وأعلم أن النسخان أخرجه البازار في مسند وقال: لا يروي عن النبي بإسناد احسن من هذا.

وقد قال الحافظ في الفتح (8/6): هو حديث حسن له طريق قد يرتقي بها إلى الصحة.


87
ما من عام بأكثر مطرًا من عام، ولكن الله تعالى يصرفه حيث يشاء.


فيه أبو الغريف الهدماني واسمه عبد الله بن خليفة. صدوق. (التقييم (4314).

ولم أجد من أخرجه من رواية أبي الغريف عن علي غير المصنف هنا.

ولكن الحديث له طرق كثيرة عن علي رضي الله عنده، وهي من رواية:

1- أبو الطفيل عنه، وفيها قصة فيها التصريح بأن السائل هو ابن الكواء.

2- أخرجه ابن جبير في تفسيره (26/187) وعبد الرزاق في تفسيره (2/241) والحاكم في مستدركه (2/477) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه.

3- المذهب.

زاد الحافظ في تأليف (8/599) والسيوطي في (ال[src 267] منثور) (111) أنه رواه الغزالي، والعباسي في تفسيره، وسعود بن منصور، والحارث ابن أبي أسماء، وأبي المقدمو، وأبي حاتم، وأبي الأثربار في المصاحف، والبيهقي في شعب الإيمان، كلهم من طرق عن أبي الطفيل عن عليٓ.

2- من رواية خالد بن عرعة عن عليٓ.

رواه ابن جبير من طرق الحارث ابن أبي أسماء، وإسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (379/63) وقال البوصيري عن رجال إسحاق أنهم ثقات.

3- من رواية راذان عن علي مثله.

رواه إسحاق وابن منيع. انظر المطالب العالية (379/63).

4- من رواية محمد بن جبير بن مطعم، رواه ابن جبير من طرقه.

5- من رواية قادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سأل عليه... فذكره مقتصرًا علي التفسير الأول. رواه أبو الشيخ في العظمة (4/127) وهو منقطع.

وقد جاء هذا التفسير عن مجاهد رواه أبو الشيخ في العظمة (4/127) وابن جبير في تفسيره (26/188) وذكره الحافظ في الفتح، وجاء عن ابن عباس مثله ذكره الحافظ في الفتح.

68
[27] حدثني أبي - رحمه الله - أنا هشيم أنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت (1) قال: كان رسول الله ﷺ إذا استقمّ قال: اللهم استقم عبادك، وبلادك، ويثيمك، وانشر رحمتك، اللهم استقم غنيًا مغنمًا، مريضًا، مريضًا، غدًا طبقًا، عاجلاً غير رائب، نافعًا غير ضار.

وله شاهد مرفوع عن عمر بن الخطاب رواه البزار وابن مردوية بسند لين قاله الحافظ في "الفتح" (599/8).

قال الحافظ: وهذا التفسير مشهور عن علي. "الفتح" (599/8).

* وذكر الحافظ ابن كثير أن هذا التفسير ثابت عن علي من غير وجه.

انظر تفسير ابن كثير (248/4).

* وتقدم تصحيح الحاكم والذهبي له.

(1) قد يظن أن آه أنه يوجد سقط هنا وذلك لأن أكثر المصادر تذكر الحديث من رواية حبيب عن ابن عباس، ولم أجد الحديث هكذا مرسلا على الأقلي فيما بين يدي من مصادر.

1- أن النسخة مضبوطة مقابلة بالسماوات والتصحيح وبعد هذا السقط.

2- إن حبيب بن أبي ثابت من خلال ترجمه وصف بأنه كبير الإرسال عليه فيكون الحديث مختلف فيه بين الإرسال والوصل. وتمتّبت أن المطبوع من كتاب العلل للدارقطني وصل فيه المحقق إلى "مسند ابن عباس" لعل الأمر يضح أكثر.

3- ثم رأيت عبد الرزاق الصنعاني رواه في مسنيه (369/3) عن حبيب بن عباس. فله الحمد.

على ما أعلم.

[28] مرسيل رجله ثقات. وهشيم روئي عن حصين بن عبد الرحمن السليمي قبل الاختلاف عند "هادي الساري" لابن حجر (ص 398). رواه عبد الرزاق من طريق ابن جريج.

أخيري حبيب.

وقد جاء الحديث من طريق حصين به مرفوعًا من رواية الصحابي أبي عباس عند أبي عوانة في مسند وهو المستخرج على صحيح مسلم - طبعة القمر المفقود وهو الجزء الثالث (ص 29) وابن ماجه في سنة (404/1). كتاب "إقامة الصلاة والسنة فيها"، باب ما جاء في
حدثنا أبو كربين ثنا طلق بن غنم نا أبو بَرَدة  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ دعى في الاستسقاء فقال:
اللهِمَّ إِسْقِ عِبَادُكَ، وَبَلَادَكَ، وَبِهَانِمَكَ، وَأَنْعَامَكَ، وَاحِيَ أَرْضَكَ الميتة.

- الدعاء في الاستسقاء من طريق حسين أيضًا. وفي قصة 
قال البوعيسي في "الرواتب" إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
و قال الشوكاني في "الليل" (4/8): رجاله ثقات. وقال: أخرج أبو عوانة وسكت عنه.
والحديث جاء بلفظ قريب منه لا مثله من حديث جابر عن أبي داود في سنة (191/1)، 
وابن خزيمة في "الصحيح" (2/325)، وأبو عوانة في "المستدرك" (213) والطبراني في 
الأوسط رقم (4834) بإسناد ضعيف كما قال الهيشم في "المجمع" (2/213) ومن 
حديث كعب بن مرة رواه ابن ماجه في سنة (104/1). 
ومن حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده رواه أبو عوانة في مستدركه (ص 325).

27] إسناده ضعيف، واختلف في رواه وإرساله.

فيه أبو بُرَدة عمرو بن زياد الكوفي ضعيف. "التقريب" (5175).
وقد اختلف فيه على عمرو على ثلاثة أوجه:
1- جاء موصولاً من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.
روه المصنف هنا وأبو داود في سنة (128/1)، والخطيب البغدادي في "التلخيص المنشاوي 
من الرسوم" (2/770)، وحسن الألباني رواية أبو داود في "صحيح الجامع" رقم 
(4662).
2- مرسلاً. أي من رواية عمرو بن بن شعيب عن أبيه، ولم أجد من رواه هكذا وإنما 
سُِلِّم إبن أبي حاتم أبي عن ذلك في الفصل (79/38 - 80) فقال: يروده عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه من النبي ﷺ مرسلاً وقال: من يقول عن جده. فلنتأبهما أصح؟ قال:
عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلاً. أه.
فكم ترى أبو حاتم يرجع الإرسال.
3- منقطعًا. أي من رواية عمرو بن بن شعيب مرفوعًا مباشرة.
رواء مالك في "موطأ" (190) ، و"التمييز" (232/432) .
[28] حدثي علي بن الحسن بن موسى نا أبو عبد الرحمن القرشي عن شيخ من أهل المدينة عن ابن عباس أن عمر قال للعباس: فقم فاستقم وادع ربك، فقام العباس فلحم الله وأثنا عليه. ثم قال: إن عندك سحاباً، وإن عندك ماءاً، فانشر السحاب ثم انزل فيه الماء، ثم انزل علينا فيه الماء، ثم انزل علينا فاشدده به الأصل، وأطلبه الفرع، وأدر به الضرع، اللهم إن شاء أفضله إليك عمّ عن منطق له من بهائتنا وأنعمنا، اللهم فشعنا في أنفسنا وأهلينا، [اللهم اسقنا سقياً وادعة بالغة، طبقاً، عاماً، محيًّا،] اللهم لا ترغب إلا إليك وحدك لا شريك لك، اللهم إنا نشكو إليك سبب كل ساعب وغرم كل غرم، وجوع كل جائع، وعري كل عار، وخوف كل خائف، في دعاء له [1].

[29]

— وأبو داود في كتابه المراسيل (ص 109)، وعبد الرزاق في «المصنف» (3/92). قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك، عن يحيى، عن عمرو بن شعبة مرسل، وتابعه جماعة على إرساله منهم: المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم القسامي... ورواه جماعة عن يحيى بن معين عن عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده مسندًا منهم حفص بن غياث، والثوري وعبد الرحيم بن سليمان وسلام أبو المنذر.

1) ما بين المحكوفي سباق من المخطوطات أتت به من مصنف عبد الرزاق.


حدد هذا الشيخ وهو عكرمة مولى ابن عباس الثقة الثابت.

وذكر الحافظ في «تلخيص الحديث» (7/10) إلى أن الحاكمة أخرجته بسنده ضييف.

وأصل الاستفسار عمر بالعباس ثابت في صحيح البخاري من رواية ابن مالك من كتاب الاستفساء (2/494) مع «الفتح».

71
[عن رقيقه بنت أبي صفي بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سنون أغلقت الضرع وأدقت العظم: فبينا أنا راقدة الهم أو مهمومة إذا هاتف يصرخ بصوت صحل يقول: يا مبشر قريش إن هذا النبي المبعوث قد أظللكم أيامه وهذا أبان نجومه فحيهلا بالحياء والخصب، آلا فانفردوا رجلاً منكم وسيطا عظامًا جسامًا أبيض بضياء، أو طف الأهداب سهل الخدين. أشر العرنين، له فخر يكظم عليه وضياء يهدي إليها فلخيلص هو وولده وليهذه إليه من كل بطن رجل، فليشنوا من الماء وليسوا من الطيب وليستموا الركن ثم ليبرقو أبا قبيس، ثم ليدع الرجل وليؤمن القوم، فغشتم ما شئتم فأصبحت علمن الله مذعورة واقشعر جلدي ووله عقلي واقتصست رؤيائي ونمت في شعاب ركمة فولحرمة والرحم ما بقي بها أبطح إلا قال: هذا شهبة الحمد، وتناهت إليه رجالات قريش، وتهبط إليه من كل بطن فشتنا ومسوا واستلموا الركن، ثم ارتقوا أبا قبيس واصطفوا حوله ما يبلغ سعيهم مهلة حتى إذا استروا بذروه الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله ﷺ غلام قد أدفع أو كرب فرفعه يده وقال: اللهم ساد الخيلة وكشف الكربة أنت معلم غير معلم، ومسؤول غير مبخل، وهذه عبادوك وإماوك بعذرات حرمك،يشرون إليك سنتهم، أذهب الخف والظلمف، اللهم فأعلم علينا غيثنًا مغفرًا مريعاً، فورب الكعبة ما راموا حتى تنجرت السماء بما فيها واكتظ الوادي بنجمة، فسمعت شيخان قريش وجلتهما عبد الله بن جدعان وحرحب بن أمية وهشام بن المغيرة يقولون لعبد المطلب:
هيِنَّا لَكِ يا [1] أبا البَطِحاء - أي عاش بك أهل البَطِحاء - فَقِيَ ذلك

تقول رقية:

بشِيحة الحمد أَسْقَى اللَّهُ بَلَدَتُنا وقد فقدنا الحياة وَجَلَّدَ المطر
فُجَاد بِالْقَمَادِ جَوْنَى لَه سَبْلُ سَحَاء فَعاشت بِالأنْعِام والشجر
مَنَاً مِن اللَّهِ بِالْقُمْلَانِ طائِرَهُ وَخَير مِن بُشْرُت يوْمَهُ بِمُضْرَ
مَبَارِكُ الْأَمْر يَسْتَسْقِى الْخَمَامِ بِهِ مَا فِي الْأَنْامِ لَهُ عَدْلُ وَلا حَطَّرُ

[219] حدثنا عمرو بن محمد بن سفيان بن عبيدة عن عمرو بن دينار

(1) ما بين المعقوفتين ساقي من المخطوط، وكذا الإسناد سقط، ولكن قد حفظ لنا البيهقي روابة المصدر وآثاره كما ينبغي.

[219] إسناد الباب وأكثر من نصف المتن قد سقط من الأصل.

* ولكننا وجدنا عند البيهقي من طريق المصدر ابن أبي الدنيا عن زكريا بن يحيى بن عمر البكائي عن زهر بن حصن عن جده حميد بن منهب عن عروة بن مضرة عن مخرمة بن نوفل عن أم رقيعة بنت أبي صيفي بله.

وفي السند زهر بن حصن قال الهيثمي: قال الذهبي: لا يعرف.


* ورواه البيهقي في الدلائل (2/15) من طريق آخر فيه عبد العزيز بن عمران الزهري متروك.

* والآخر ذكره الحافظ في الإصابة (12/255) في ترجمة رقية.

وذكر عن ابن عبد البر أنه قال: وما أراها - يقصد رقية - أدرك قصة،

وذكر عن أبي موسى المدني أنه قال: هذا حديث حسن.

[219] صحيح.

* رواه البخاري في صحيحه، كتاب «مناقب الأنصار»، باب أيام الجاهلية 3/17 مع

73
عن سعيد بن المسبح عن أبيه عن جدّه قال: أذكر سيلًا جاء في الجاهلية سد ما بين الجبلين.

[23] حدثني سريج بن يونس عن رباح بن خالد بن عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن الزبير، ولقد جاءت سيلٌ طبقي البيت، فجعل ابن الزبير يطف سباحة.

[24] حدثني عبد الله بن محمد الأسدي عن عبد الله بن محمد التيمي أنه أنشدهم لرجل من بني أسد:

ألم تروا غيّناً ماؤنا زمانًا فظننا نكذُب البيتزا

الفتح من طريق علي بن عبد الله عن سفيان به.

ورواه الإسماعيلي، ذكره الحافظ في الفتح 7/150.
ورواه قطليوبا في كتابه من روئي عن أبيه عن جده (ص 251).
ورواه الزركشي في كتابه "أحكام الساجد في أحكام المساجدة" (ص 241).
علي أن الشافعي رواه من طريق شيخ سفيان بن عيسى به نحوه.
ثم وجدته عند الأزرقي في تأريخ مكة (2/559) من طريق سفيان به، وفي (كسي) بدلًا من (سد).

[31] في إسناده لبيد بن أبي سلمٍ قال عنه الحافظ: صدوق اختلط جدًا، ولم يميّز خديته.

فتترك "التقريب" (5724).
ورواه ابن عساكر في تاريخه. انظر "تهرذيب تاريخ دمشق" لبيدبان (7/201).
ورواه الحافظ في "الإصابة" (578) عن ابن أبي الدنيا.
واللهب في "السير" (2/37) وسكت عنه.
والسيوفي في "تاريخ الخلفاء" (ص 188).

74
فلما غزى الماء أوطانه
وعجّت إلى ربارها في السماء
وفتحت الأرض أبوابها
بسن على عطن ليلة مع
وقلّن احفرنا للندى مهدها
فإن الندى لعَسِى مرة
فبينا يُرمّق أحساؤه
وأقبل يزحف رفح الكسير
تغنى وتضحك حافاته
أشار له آمر فوقع
وشيّع وزرع أسداده
كنزع الطبيب الرفيق السبارا
فإن تلك دود أن أحيت به
(Z3) وحدثني أبو عدنان البصري أخبرني الصامت ابن المخيل
اليشكري سنة إحدى وتسعين ومائة وأخبرني أبو عبيدة عن أبي عمرو
بن العلاء قال:
أقبل أمرؤ القيس حتى لقي الحارث النؤم اليشكري، وكان

(1) هكذا في المخطوطة بشديد الياء وأما في الجرح والتعديل بالباء، وكذا في اللسان.
(2) إسناده ضعيف.
(3) فيه الصامت مجهول قاله أبو حاتم. انظر "الجرح والتعديل" (445/245). واللسان (168/3).
(4) وشيخ المصنف لم أجد له ترجمة.

٧٥
الحارث يكنى أبا شريح 

قال امرؤ القيس: أجار ترئ بريقًا لم يغمسن 

قال الحارث: كنار مجوس تستعر استعارا 

قال امرؤ القيس: أرقته له ونام لأبو شريح 

قال الحارث: إذا ما قلت قد هذا استعارا 

قال امرؤ القيس: كان حينه والرعد فيه 

قال الحارث: عشار وله لاقت عشارا 

قال امرؤ القيس: فلم يترك بطن الجو ظبيًا 

قال الحارث: ولم يترك بعرستها حمارًا 

قال امرؤ القيس: فلما ان علا بقفين وضاح 

قال الحارث: وعى أعجاز ريقه فحارا 

قال امرؤ القيس: لا اتعنت أحدا بعدك بالشعر 

[34] حدثنا الحسن بن عيسى أنا ابن المبارك أنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشه أن رسول الله ﷺ كان إذا رأى المطر قال: اللهم صبيح هنيئا 

[34] حديث صحيح 

* رواه البخاري في صحيحه (2/ 518 الفتح). كتاب الاستسقاء، باب ما يقال إذا امرت من طريق المصنف فيه: (نافعًا) بدلاً من (هنيئا) 
* وأما بالفظة (هنيئا) التي في الباب فقد أخرجها النسائي في سنة الكبرى، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا رأى المطر (228/1) من طرق منها طريق المصنف.
[35] حدثنا سعدوي ويجي بن طلحة الباروعي عن شريك عن المقدم بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا رأى في السماء غبارًا أو ريحًا استقبله حيث كان وإن كان في الصلاة، وتعوذ بالله من شرها، فإذا جاء مطر قال: اللهم صبيًا نافعًا.

وقال سعدوي: اللهم سقيا نافعًا.

وذكر الاختلاف على عبد الله بن عمر.

ورواه ابن ماجه في سنن من كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب.

والنظر (2/128) من طريق الأوزاعي عن نافع عن القاسم دون ذكر عبد الله.

وروى معاصر بن راشد في جامعه (108/11) آخر مصنف عبد الرزاق من طريق أبي بكر.


فإنه إسناد شريك بن عبد الله النخعي القاضي: صدوق يخطئ كثيرًا. التقرب.

(286). والحديث صحيح.

رواية من طريق شريك - طريق المصنف -

* أحمد في مسنده (2/222 - 223) وانظر أطراف المسنده لابن حجر (9/51).

* وابن حبان في صحيحه كما في موارد الطمأن (ص 159) من طريق شريك ابن أبي الدنيا.

وهذا يجي بن طلحة الباروعي به وليس فيه استقبال رسول الله ﷺ له وإن كان في صلاة.

وعند أحمد بدل (غبارًا) كملة (صحابي).

* وتابع شريك في روايته عن المقدم:

1- يزيد بن المقدم بن شريح [صدوق كما في التقرب (832)]، أخرجه النسائي في سنن الكبيرة في كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا رأى سحابًا مخبرًا مقبلاً.

(227/228).

وإبنا ماجه في مسنده (2/128)، كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى...
[36] حدثي قاسم بن هاشم نا يحيى بن صالح نا جميع بن ثوب الرحي عن أبي راشد التنوخي عن أبي أمامة الباهلي قال: قال النبي ﷺ: «ما مُطر قوم قط إلا برحمه، ولا تحققوا إلا بسخطة».

[37] حدثي علي بن عيسى بن يزيد نا هاشم بن القاسم أبو النضر نا زياد بن عبد الله بن علالة نا موسى بن محمد بن إبراهيم النيمي عن أبيه عن جابر وأنس نا مالك قالا: كان رسول الله ﷺ إذا ذهب إلى جايل مازج دم بجواره.

- السحاب والمطر وفيهما: الله مبين ولا يظن أن له تحريف.
  - إسرائيل: رواه أبو عوانة في مستخرجه (ص 33، 34) وفي 1 مبين.
  - سفيان: أحمد في مسنده (137، 150) وأبو داود في كتاب الأدب والنسائي في مستنه الكبري (1) (227/2).

وقد ذكر الحافظ في الفتح وسكت عليه (518/2) وصحح إسناد ابن ماجه والنسائي الحافظ العراقي في كتابه المعني عن حمل الأسفار (1) (215/1)، الإحياء (11) (239/1).

- مسعود بن كدام: النساي في الصغرى كما في «أطراف المزي».
  - وتقدم من حديث عائشة في البخاري قول النبي ﷺ إذا رأى المطر أنه كان يقول: صبيًا نافعًا. انظر تحرير الحديث السابق.


فه جميع بن ثوب قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال النساي: منروك الحديث.

انظر ميزان الاعتدال (1/122).

* الحديث رواه أبو الشيخ في «العظمة» (1259/4) من طريق عمران بن بكار عن يحيى بن صالح به مثله.
* ورواه تمام الرازي في «الفوائد» (258/2) من طريق يزيد بن محمد عن يحيى بن صالح به مثله.
* الحديث أورده الآلباني - حفظه الله - في «ضعف الجامع» (5/170) ووصفه بأنه ضعيف جداً. وعزاء لابي الشيخ في العظمة فقط.

(1) في المخطوطة (علاقة) بالقاف والصواب ما البيناء.
استقصى قال: اللهم استعنا سقية وادعة نافعة. تسع الأموال والأنفس، غيّبتا هبنا، مريماً مريعاً، طبقاً مجللاً (1). تسع به على باديتنا، وعلى حاضرتنا، تنزل لنا به من بركات السموات، وتخرج لنا به من بركات الأرض، وتعلنا عنه من الشاكرين، إنك سميع الدعاء.

[38] حدثني علي بن مسلم نا خالد بن مخلد القطرواني نا قطوان التمار عن أبي سعد قال: رأيت أبا حكيم إذا كانت أول مطر تجرد ويقول: إنَّ علیاً رضی الله عنه كان يفعله، ويقول: إنه حديث عهد بالعرش.

[39] حدثني أبو بكر بن جعفر أنا كثير بن هشام نا عيسى بن...

(1) أي يغطى الأرض بمانه وببئته. انظر النهاية (289/1).

[37] إسناده ضعيف.

شيخ المصنف مقبول كما قال الحافظ التقرب (4814).

موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي منكر الحديث كما في التقرب (55).

رواية الطياري في الأوسط (2/45) - طبعة الطحان - من طريق محمد بن عبد الله بن رواة الطياري في الأوسط (56).

علامة أخو زياد الذي في الباب عن موسي عن جابر وأنس دون ذكر أبيه.

وبساهل الهيثمي في المجمع (2/213) فحكم على موسي بأنه ضعيف اضف إلى أن محمد صدوق يخطئ كما في التقرب.

[38] في إسناده قطوان لم أجد له ترجمة، وكذا لم أعرف أبو سعد، وأما أبو حكيم فإنه لم أجد راوية بهذا الاسم يروي عن علي.

وإنما وجدت من كتبه (ابو حكيمه) ذكره الدوائي في كتابه الكتب والاسما (155/11).

ونص على أنه يروى عن علي، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.


79
إبراهيم بن عبد الرحمن بن جابر عن عمير بن هاني عن ابن عباس
قال: السحاب الأسود: القطر، والأبيض: فيه الندى، وهو
الذي ينضج الثمار.

[40] حدثني محمد بن عباد بن محمد بن ربيعة عن شيخ قال:
سمعت عطاء بن أبي رباح قال: قال موسى: يا رب هذا الغيث لا
ينزل، وينزل فلا ينفع! قال: كثرة الزنا وظهور الربا.

[41] حدثنا هارون بن عبد الله نا عفان بن مسلم عن مبارك بن
فضالة قال: سمعت الحسن يقول: كنا يقولن - يعني أصحاب
النبي ﷺ: الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقاً دائمًا
لا يتصرف لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق رب يحاثه.

وإن الله - عز وجل - قد حادث بما ترونه من الأيت: إنه جاء
بضوء طبق ما بين الخافقين، وجعل فيها معاشاً، وسراجًا وهاجًا،
ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق، ووأمه بطلما طبقت ما بين
الخافقين، وجعل فيها سكناً ونجوماً وقمرًا منيرًا، وإذا شاء نباتًا
جعل منه المطر والبرق والرعد، والصواعق ما شاء، وإذا شاء
صرف ذلك الخلق، وإذا شاء جاء ببرد يقرف (1) الناس، وإذا شاء

(1) أي يرعدون من شدة البرد. انظر «النهایة» (4/1247).
ذهب بذلك ورجم بحر يأخذ بأنفاس الناس ليعلم الناس إن هذا الخلق رب ما هو يجادله بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا ووجه بالآخرة.


[41] إسناده حسن إلى الحسن البصري.

ومبارك تدليبه مدفعًا لأنه صرح بالسماع.

* والأثر رواه أبو الشيخ في كتابه "العظمة" (1/3-234) رقم (62) من طريق الحسن بن الفرج المعروف بابن الخياط وهو منهم بالكذب وسرقة الحديث، يرويه عن عفان بن مسلم.

وبهاني عنه روايه المصنف هنالك.

(1) في رواية أبو الشيخ في "العظمة" (النساب).

(2) كثرة الماء، "النهائية" (246/3).

[42] إسناده ضعيف جدًا.

فيه محمد بن عمر متوك، وعوف بن الحارث الأدي مقبول.

* والحديث رواه الطبري في "معجمه الأوسط" 8/370 (7752) من طريق الواقدي وليس فيه ( يعني مطرًا كثيرًا).

وقال الطبري: لم يرو هذا الحديث عن عوف بن الحارث إلا عبد الحكيم، تفرد به الواقدي.

* رواه أبو الشيخ في "العظمة" 4/237 من طريق المصنف.

* وانظر "مجمع الزوائد" 2/116 حيث قال الهروشي: ... وفي الواقدي كلام وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله لا يباس بهم وقد وثقوا.

غير واحد، وبقية رجاله لا يباس بهم وقد وثقوا.

81
[43] حدثني هارون بن عبد الله نا أبو داود نا صديقة بن موسى عن محمد بن واسع عن سمير بن نهار العبدي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: قال ركب مزج وجاء لو أن عبادي أطاعوني أسقيتهما المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهاي الركاب ولم أسمعهم صوت الرعد.


(1) جاء في هامش المخطوطة: حاشية: يقال فيه سمير بن نهار وشتيير بن نهار.

[42] إسناده فيه ضعيف.

فيه صدقة بن موسى قال الحافظ: صودق له أههام. التقرير (237).

أبو داود الطالباني مع ثقتة إلا أنه غفل في أحاديث رواه أحمد في مسنده (2/259) وانظر أطراف المسند لابن حجر رحمه الله (7/230).

* والحاكم في مسنده (2/4). والبزار كما في مجمع الزوائد (221).

* وعبد بن حميد في مسنده. انظر ألانتخب من مسند عبد بن حميد (ص 417).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

و وقال النجفي: صدقة ضعيفة.

وقال الهلالي: ومداره على صدقة بن موسى الدقيقى ضعفه ابن معين وغيره وقال مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة الدقيقى وكان صدرلاً.


فيه الشيخ المصنف صدقة.

* رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق المصنف به (2/335 - 326).

* وأبو داود في مسنده (1/191). كتاب الصلالة. باب رفع اللدين في الاستبقاء.

82
حدثنا أبو زيد ثنا النبودي - فيما أعلم - عن أبي هلال عن قتادة قال: قال أبو بكرة: إذا مطرت البصرة مطرت الدنيا.

حدثنا أبو زيد النميري نا عبيد الله بن مهدي القرشي ثنا حفص بن النضر السلمي نا عامر بن سعد عن جده سعد (1): أن قومًا شكلوا إلى رسول الله ﷺ قحط المطر. فقال: اجئوا (2) على الركب وقولوا: يا رب يا رب، وأومأ بالسابة، قال: فسقوا حتى أحوا أن يكشف عنهم.

= من طريق شيخه ابن أبي خلف الثقة عن الطافسي به. =

[45] رجالة ثقات إلا أنه ضعيف لأأمين:

* عدم جزم أبو زيد عمر بن شبة من سماعه لموسى بن إسماعيل النبودي.
* الإقطاع بين قتادة والصحابي أبو بكرة الثقفي. فقد نص الإمام أحمد وكذا الإمام أبو حاتم الرضا أنّ قتادة لم يرو عن أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا أنس وزاد أبو حاتم (عبد الله بن بروج).
* أنظر: "المراحل" لابن أبي حاتم (ص 168) وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراميل للحافظ العراقي - مخطوط (242).

* ولعل الأثر رواد عمر بن شبة في "تاريخ البصرة"، ولا أعلم أنه مطبوع.

(1) في الأصل (جعفر) وهو خطا.
(2) هو سعد بن أبي واقص الصحابي المشهور.
(3) الجلوس على الركبين.

[46] إنسان منكر.

في:

* حفص بن النضر السلمي. نص أبو حاتم أنه يروي عن عامر بن خارجة حديثًا إنسانه منكر.
* عامر بن خارجة: نص ابن حبان في كتابه الثقات أنه يروي عن جده حديثًا منكرًا في المطر.

83
 وقال أيضًا: لا يعجبني ذكره «الثقافات» (194/5) والمجرح والتعديل (3/198) ونصهً.

أيضًا البخاري في «تاريخه الكبير» (576/6) أن في إسناده نظر.

وكذا أبو حامد في ترجمه قال: إسناد منكر. الجرح والتعديل (6/220) والميزان (73/3).

* وكذا البخاري في سماع عامر من جده فقال بعد إيراده الحديث: واعمر فلا أحسبه.

سماح من جده شيخًا. «كشف الأسئلة» (1/120).

* الاختلاف في السنن فيروي على وجهين:

1 - من طريق عامر عن جده كما هو طريق المصنف واخرجه أيضًا من هذا الطريق أبو عوانة في مسنده على «صحيح مسلم» (361) والبخاري كما في «كشف الأسئلة» (1/220) والعقيلي في «الضعفاء» (8/320) وهو الصواب لإطلاق الحفاظ على أن هذا الطريق هو المحفوظ.


2 - من طريق عامر عن أبيه عن جده. رواه الطبري في «الأوسط» (6/458).

وقال: لا يروى هذا الحديث عن سعد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن يحيى الأزدي.

وقد صوب رواية الطبري:

* الهشمي كما في «مجمع الزوائد» (2/214).

* ابن قططاغا في كتابه من روى عن أبيه عن جده (3/206) ووهم رواية عن جده مباشرة. وذكر أن الذهبي مسح على رواية الطبري في ميزانه.

والصواب رواية الباب والتي ذكرها الحفاظ.

وإنما الوهم من الهشمي وابن قططاغا والطبري من قيلهما.

وأما الذهبي فإنما ذكر في الميزان رواية عامر عن جده مباشرة الموافقة للباب وما ذكره الحفاظ.

* وقد ذكر الحفاظ الحديث في «تلخيص الحكيم» (2/169) وقال: رواه أبو عوانة وفي سنده اختلاف. أهـ.

84
47 [حديثي أبو الأشعث العجلي نا المعتمر بن سليمان قال:
سمعت أبي يذكر عن خالد بن زيد (1) إنه كان عند عبد الملك بن مروان فذكرهوا الماء. فقال: خالد بن زيد فيه: منه من السماء ومثله ما يستقيه الغيم من البحر، فيعذبه الرعد والبرق، فأما ما كان من البحر فلا يكون له نبات، وأما النبات فما كان من ماء السماء، وقال: إن شئت أعذب ماء البحر، قال: فاعقب بقليل من ماء، ثم وصف كيف يصنع به حتى يعذب.

48 [حديثي علي بن محمد البصري نا إبن عائشة عن أبي المقدام

49 [حديثي عمر بن محمد بن الحسن الأسدية نا أبي نا شريك
عن منصور عن سالم عن أنس قال: استقلى رسول الله ﷺ.

(1) خالد بن زيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، صدوق مذكور بالعلم ت سنة 90 هـ.

التقريب (1700).

[مراجعات]
* رواه أبو الشيخ في "الطمعة" (4/127) من طريق المصنف.
* ورواه إبن أبي حاتم في تفسيره كما في "الدمر المثير" للسيوطي (75/1).
* وذكره العزي في "تهذيب الكمال" (8/420) في ترجمة خالد بن زيد.

[مراجعات]
* إسناده ضعيف جدا.

[مراجعات]
* وفي إسراء الحسن البصري.
* وفيه أبو المقدام هشام بن زيد المدني متروك. "التقريب" (2342).
* ووصفه أبو حاتم بأنه أحاديث متنكرة عن الحسن البصري. "تهذيب الكمال" (2/29).
* ووصله الحسن عن أبي هريرة مرفوعا رواه المصنف انظر رقم (51).
فقال: اللهم إسقنا غيثًا مريعًا، طبقًا عاجلاً غير رائد، نافعًا غير ضار، فما برَحنا حتى أطبقت علينا سبعًا، فأمي النبيُّ {يَفْقَرُ} فقيل له: إنه قد حُبِس - يعني الركبان - فقال: اللهم حوالينا ولا {يَعْنِى} علينا فتفرجَت.

50] حدثني إبراهيم بن راشد بن عبد الله بن رجاء الغداني نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة أن رسول الله {الله} ﷺ قال: رأيت ليلة أمري بلى لقد انتهت إلى السماء السابعة نظرت فوقًا فإذا رعد وبرق وصعوق، وآتيت على قوم بطولهم مثل البيت، فيها يرى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا.

(1) في الأصل: (ولا على علَينا)

[49] إسناده ضعيف، ولكن جاء بنحوه في الصحيح.

فيه شريك النخعي {س} الحفظ كثيرًا.

وشيخ المصنف صدوق ربا وهم، وأبيه صدوق فيه لين.

و* الحديث بقصة أطول من هذا أصله في {البخاري} وغيره.

وليس في الصحيح قول النبي ﷺ: اللهم {إِسْقِنَا} غيثًا . . . الخ، وإنما فيه: 1 اللهم إسقنا غيثًا.

[50] إسناده ضعيف.

فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وكذا أبو الصلت فإنه مجهول كما في التقريب.

* والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده (2/363، 363)، وانظر أطراف المستند للحافظ (8/187) من طريق عفان وحسن بن موسى وعبد الصمد بن عبد الوارث ثلاثتهم عن حماد بن سلمه به.

* ورواه ابن ماجه في سنته (2/763)، كتاب التجارات، باب التنفيذ في الربا من طريق الحسن بن موسى عن حماد به، وليس فيه ذكر الرعد والبرق والصعوق.

86
[51] حدثني القاسم بن هاشم نا حي بن صالح نا سعيد يعني
بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رأى
سحابًا فقال: ما هذا؟ قالوا: السحاب، فقال: العنان،
فسكتوا، قال: روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلى قوم لا
يشكونه ولا يذكونه.

الحديث ضعيف لعدة علل:
1- تدليس قتادة والحسن.
2- ضعف سعيد بن بشير.
3- الاختلاف في سماع الحسن من أبي هريرة.

مع العلم بأن متن الحديث جاء باطل من هذا بكثير في كثير من المصادر. وقد تابع
سعيد بن بشير في روايته عن قتادة:
* الحكيم بن عبد الملك، رواه أحمد في مسنده (2/370)، وانظر أطراف المسندين.
(7/153) والحكيم ضعيف جداً.
* شبان بن عبد الرحمن، رواه الترمذي في التفسير من سورة الحديقة (376) وقال:
(غريب من هذا الوجه، وذكر عن جماعة قالوا بعدم سماع الحسن من أبي هريرة).
والبيهقي في الأسماء والصفات (287/2) والجوزقياني في الآدابي (1/70) وقال
البيهقي: وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع ولا يثبت سماعه من
أبي هريرة.

وقال الجوزقياني: هذا حديث باطل. وله علة تخفي على من لم يتيح، فمن تأمل هذا
الحديث، واحترم أقوال روايته، يحكم عليه بالصحة لأمانتهم، وعدالته والycle في
إرسال الحسن عن أبي هريرة فإنه لم يسمع من أبي هريرة شيئًا، ولا يعلم بإرسال الحسن
عن أبي هريرة إلا المتبحرون.

وقال الذهبي في العلم (ص 10): الحسن مدلس والمتن منكر.
وكذا رواه من متابة شبان أبو الشيخ في العظمة (563 - 564).
* أبو جعفر الرازي عن قتادة: رواه أبو الشيخ في العظمة (561/2)، وابن أبي عامر
في السنة (1/542)، والبكاز في مسنده.

87

= وأبى جعفر ضعيف سبي الحفظ.

وقد ضعف الألباني هذا الطريق كما في «ظلال الجنة» (1/254). وقد ذكر هذه المتابعة العزي في أطرافه (3/18/9).

وقد ذكر هذه المتابعة العزي في أطرافه (3/18/9).

وكما إن ذكر متابعة سعيد بن بشير رواية الباب.

* وزاد السبوي في «الدر المنثور» 6/466 في عزو ن للحديث إلإ عبد بن حميد وابن المندور وابن مردويف في تفسيرهم.

وعليه كما ترى فإن المتابعات تقوي بعضها بعضًا ويقيم الانقطاع بين الحسن وابن أبي هريرة.

والحديث أوردته ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/13).

[52] في إسناده عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الخون، صدوق يخطئ. «التقريب» (9/31).

وقد اختالف في إسنادة فقد رواه الطبراني في مسند الشاميين (2/107) من طريق الباب وفيه رواية عبد الرحمن بن سليمان بن أبى الخون عن راشد بن داود الصغاري عن أبي عثمان.

وقد تابع علي بن عياش في روايته عن راشد بن داود الصغاري:

* إسماعيل بن عياش رواه الطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين.

قال الهشمي في «المجمع» (2/212): وفيه إسماعيل بن عياش وفيه كلام.

وقال الحافظ في إسحاق: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره. «التقريب» (477) وскомان إسحاق وروايته هنا سواء عن أبي عثمان أو راشد من غير أهل بلده.

= فكلاهما من صنعاء.

88

* محمد بن إسماعيل بن عباش رواه البزار في مسنده انظر كشف الأماض (1/316) .

ومحمد هذا ضعيف فقد عابوا عليه أنه حدث عن أبي بغير سماع كما في التقربى (577/2) وهو يروى عنه البزار عن أبي إسماعيل الآخر الذكر .

وعليه فظاهر إسناة الأثر أنه في درجة الحسن وغيرها .

وللآن شواهد صحية منها : 

ما رواه أحمد في مسند (4/411) من حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي ﷺ عن ربه .

قال : ما أنعمت على عبادي نعمة إلا أصبح بها قوم كافرين بالذي أمن بي .

[67] رسل رجالة ثقات .

شريح بن عبد الحضرمي . ثقة ، وكان يرسل كثيرًا ، التقربى (279/20) .

[68] إسناة ضعيف جدًا .

سعيد بن سنان متروك ورام الرضا والدارقطني وغيره بالوضع . التقربى (2346) .

وكثر بن مرة الحضرمي ليس بصحابي ووهم الحافظ من عده في الصحابة .

وذكر ابن عدي في الكامل (3/361) هذا الأثر في ترجمة سعيد بن سنان بأطول من .

هذا موصولا عن ابن عمر مرفوعًا .

ثم قال ابن عدي عن سعيد في آخر ترجمته : ... وعمامة ما يرويه ، وخاصة عن أبي الزاهري غير محفوظة ، ولو قلنا إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهري لا غيره جاز بذلك .

89
حدثني قاسم نا يحيى بن صالح نا سليمان بن بلال نا جعفر بن محمد عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ﷺ إذا رأى المطر يقول: رحمة.

حدثني قاسم بن هاشم نا علي بن عياش نا سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال عمر بن الخطاب: إن الرجف من كثرة الزنا، وإن قحول المطر من قضية السوء وأئمة الجور.

والي السماء رزقكم وما نAUDون (1) قال: التلوج، وكل عين

[55] إسناده حسن، والحديث صحيح.

شيخ المصدر قاسم بن هاشم السمار صدوق، وكذا يحيى بن صالح الهاشمي، وكذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق. وبقيت الرجال ثقة.

والحديث جاء بطول من هذه وفية: و يقول إذا رأى المطر رحمة. رواه مسلم في صحيحه (448/699) كتاب الأسئلة، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، والفرج بالمطر.

وأبو عوانة في مسنده «المستخرج على صحيح مسلم» (ص 23) باب ذكر الخبر المبين أن المطر رحمة ... من طريقين. كلاهما من طريق سليمان بن بلال.

[56] إسناده ضعيف.

سعيد بن عمارة بن صفوان الكلاعي ضعيف، «التقريب» (238). (1) هو ابن جبير الاتبامي المشهور.

(2) سورة الذريات الآية 22.
ذائبة من الثلج

[59] وحدثني بعض أصحابنا عن حميد بن أبي أحمد عن سفيان بن عبيدة عن عبد الكريم أبو أمية قال: كان الحسن (1) إذا رأى السحاب قال: في هذا والله رزقكم ولكنكم تحرمونه بخطأكم وذنوبكم.

[60] حدثنا أبو بكر بن هاشم نا أبو النصر نا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل نا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر نا سالم عن

[57] إسنادة ضعيف.


وإسناد رجاله من عيسى بن محمد بن عامر ذكره أبو نعيم الأصبهاني ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدل.

وجعفر كما مر بهم. والله أعلم.

(1) هو البصري التابع المشهور.

[58] إسنادة ضعيف.

وذلك لجهالة من حدث المصنف وكذا فإن عبد الكريم بن أبي المخازن البصري ضعيف. "التقريب" (4184).

وحميد بن أبي أحمد لم يجد له ترجمة وليس هو ابن أبي حميد بالبلاء.

* والأثر رواه أبو الشيخ في كتابه "العظمة" (4/1456) موصولا.

[59] إسنادة ضعيف. وصيح تمشيل ابن عمر بشر أبي طالب.

91
أبيه قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ﷺ 

يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب ، فأذكر قول الشاعر : 

وأيضًا يستسقى الغمام بوجهه ربيع النياني عصمة للأرامل 

وهو قول أبي طالب .

[1] حدثني إبراهيم بن محمد عن محمد بن سليمان بن أبي داود 
نا سابق قاضي أهل الرقة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن 
عبد الله بن حنظي أن رسول الله ﷺ قال : ما أتي على الناس ساعة 
فقط من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر ، فيجعل الله عز وجل - 
ذلك حيث يشاء .

ال participant 1 = عمر بن حمزّة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ضعيف . "التقريب" (4918) مع كونه 
من رجال مسلم وروى له البخاري تعلقًا .
* والحديث رواه البخاري في "صحيحه" في كتاب الإستمثفة (67/2) مع الفتح تعلقًا 
بصيغة الجزم عن عمر بن حمزّة .
* ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/405) ، كتاب إقامة الصلاة والمثلة فيها ، باب ما جاء 
في الدعاء والإستمثفة من طريق الباب .
* ورواه الإمام أحمد في "سننه" (1/93) ، ونظر "أطراف المسند" لابن حجر (3/365) 
من طريق شيخه أبو النصر به مبلغ وزاد فيه : (على العين) .

ومن طريق الإمام أحمد رواه الحافظ ابن حجر مسندًا في "تغليق التعليق" (2/289/2) 
* وروى البخاري في "صحيحه" (2/494) مع الفتح أن ابن عمر كان يتمثل بشعر أبي 
طالب هذا من غير ذكر التفقيد برواية النبي ﷺ عندما يستسقى (تنبيه) . وفق في "تحفة الأشراف" للعزي (3/59) أن ذكر تغليق البخاري عن أبي عقيل 
التفقي عن عمر بن حمزّة ، والذي في الفتح و"تغليق التعليق" ذكر تعليق عن عمر بن 
حمزّة مباشرة .

[16] مرسلا ، رجاله لا بأس بهم .
حدثنا أبو بكر الباهلي، نا أبو عامر العقدي، ثنا عبيد الله بن هوذا القرشي، نا عمرو بن عبد الرحمن الضبي، عن عمة ليلي، بنت عنفأء عن عائشة قالت: ما رأيت في وجه رسول الله ﷺ هيجاً قط، حتى يرى غيمًا، فإذا مطرت ذهب عنه الهيج.

المطلب بن عبد الله بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال.

وعمرو بن أبي عمرو، مع ثقته ربما وهم.

والحديث رواه الشافعي في "مسندة" (١٨١) من طريق من لا يتيهم وهو إبراهيم بن أبي بكر الإسلمي المتروك.

ومن طريق الشافعي رواه أبو الشيخ في "المنهج" من غير ذكر فيجعل الله عز وجل ذلك.

وذكره السيوطي في "العد المنشور" (١٧٥)، وعزاء للشافعي والمؤلف في كتاب المطر.

[١١١] إسناده لا بأس به.

عبد الله بن هوذا قال عنه ابن معين، وابن حانم لا يأس به وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر "تعجيل المنفعة" للحافظ ابن حجر (ص ٢٧٥).

وعمر بن عبد الرحمن الضبي قال عنه الحسيني مجهول، ولكن استدرك عليه الحافظ.

فقال: ذكرت ابن حبان في "الشافعي" (٢٤٥)، والواسطة بينه وبين عائشة رضي الله عنها أم هلال، يقصد عمته - وقد صرح بحديث أم هلال له، وأنها سمعت الحديث من عائشة رضي الله عنها كأن رسول الله ﷺ إذا رأى البريج تغير حتى يبض.

انظر تعجيل المنفعة (ص ٣١٣).

وللي بنت عفراة هي أم هلال، كما في "مسندة الإمام أحمد" و"تعجيل المنفعة".

قال عنها الحافظ في تعجيل المنفعة (ص ٢٥٤): لا تعرف أيها.

ويقوي أمرها ما ذكره الشافعي في "المنهج" وأقره ابن حجر في كتابه "العشرة العشرية".

٩٣
الله بن لهاية عن أبي قبيль أنَّ عبد الله بن عمرو كان يقول: إنَّ في السماء بحيرات من ماء لا يصبكمنها إلا كما يخرج من الوكاء حين يوكيه الموكي بيمينه.

حدثني محمد بن صالح القرشي حديثي وحب بن مبشر
حدثني إبراهيم بن أبي بحى المدنى عن حسن بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ عمر استفسى بالناس بالمصلٍّ، فقال عمر للعباس: قم فاستقس، فقام العباس فقال: اللهم إنَّ عندك سحاباً، وعندك ماء، فانشر السحاب، ثم أنزل فيه الماء، ثم أنزله علينا فاشد به الأصل، وأطل به الفرع، وأدرر به الضعور، الله شفعتنا إليك عن من لا ينطق من بهائمنا، وأنعمنا، اللهم شفعتنا في أنفسنا وأهالينا، اللهم إننا نشكو إليك جوع كل جائع، عري كل عار، وخوف كل خائف، اللهم استبقا سقياً وادعةً، نافعة طبقاً مجملًا عامًا.

(ص 123) من أنه لا يعلم في النساء من أهجمت ولا من تركوها.

وبقية رجال السند ثقات.

والأثر رواه الإمام أحمد في سنده (2/676، 79) بلفظ: 1 ما رآيت رسول الله ﷺ رأى غيماً إلا رآيت في وجه الهيج، فإذا مطرت سكن.

[27] في إسناده:

عبد الله بن لهاية الحضرمي متكلم فيه. وأبو قبيل بهم.

[27] إسناده ضعيف جداً.

إبراهيم بن محمد بن أبي بحى الأسلمي المدنى، مروك، التقويب (143).

وحسن بن عبد الله بن عباس، ضعيف، التقويب (135).

وقد رواه المصنف بإسناد أقوى من هذا من قبل. انظر رقم (28).

94
حدثنا محمد بن صالح نا معتمر ثنا يحيى بن سعود (1) قال:
كان عمر بن الخطاب إذا اشتد المطر قال: اللهم جنبها بيوت المدر، اللهم على ظهور الأكام (2) وطون الأودية ومنابت الشجر.

حدثنا يحيى بن أيوب نا إسماعيل بن جعفر أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلاً (1) دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) قادم يخطب، فاستقبل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله تعالى يغنينا، قال: فرفع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يديه، ثم قال:
اللهم أغنا الله أغني الله، قال: أناس: ولا والله ما نرئ في السماء من سحاب، ولا قزعة، وما بيننا وبين سلعة من بيت ولا

(1) هو القطن، أبو سعيد، ثقة متقن إما مقدوة.
(2) بكسر الهمزة وقد تفتح وتُمّد، وهي جمع أكمة، وهي التراب المجتمع أو الهضبة الضخمة.


وذلك بين يحيى بن سعود القطن وبيبر عمر بن الخطاب.
رواه عبد الرزاق في مصنفه 3/4912 (92) من طريق الباب وينفس الفظ.

(1) ذكر الحافظ في اسم هذا الرجل ثلاثة أسماء:
1- كعب بن مرة رواه الإمام أحمد.
2- حصن بن حذافة بن بدر الفزاري. رواه البيهقي في الدلائل من طريق مرسلة.
3- أبو سفيان بن حرب، وقد وُهد الحافظ من ذهب إلى هذا.
ولم يجزم الحافظ بالراجح. انظر الفتح (2) (501).
ولم يجرد هذا الحديث الذي في الرجل المهم في الكتب المتخصصة بالأسماء المهمة كالأسماء المهمة في الأئمة المحكمة للمخطب البغدادي، كتاب الغوهضم والمهمات، لا ابن بشكوال وهو أعظم كتاب في هذا الفن.

90
دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال أنس: لا والله ما رأينا الشمس سبيتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ﷺ قائمً يخطب فاستقبله قائمًا. قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكنا عنا، فرفع رسول الله ﷺ يده، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والظراب (1) وبطون الأودية ومنابت الشجر، فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس.

* قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أي الرجل الأول؟

قال: لا أدرى.

[66] حدثني الحسن بن علي نا عبد الله بن محمد بن العلاء بن عمارة بن عبد الله بن حنظلة الغسيل نا عمارة بن يزيد بن إبراهيم بن سعد بن محمد بن إسحاق حدثني الزهري أن عائشة بنت سعد حدثت أن أباه حدثها إن رسول الله ﷺ لما شكا الناس إليه العطش حضر عن ذراعيه، ورفع طرفه إلى السماء، فقال: اللهم

(1) في صلب المخطوطة: ( الضراب، بالفضاد، وجاء في الحاشية: ( الظراب بالظاء).

فأبنتاه.

[65] حديث صحيح.

رواه البخاري في صحيحه عدة مرات مطولًا ومحترمًا من كتاب الإستفقاء، باب الاستفقاء في المسجد الجامع (2/180) بلفظ الباب تمامًا، وباب الاستفقاء في خطة الجمعة غير مستقبل القبلة (2/187) وباب الاستفقاء على المنبر (2/188) وباب إذا استفقوا إلى الإمام ليستقى لهم لم يردهم.
قالا: "أي غطان منكفاً، وانظر النهاية (143/1)."
(2) أي مزحماً متابعاً، وانظر النهاية (4/27 - 4/47، مادة (وضف).)
(3) الإندلاغ: خروج شيء من مكانه. أي يخرج من هذا السحاب الماء. انظر النهاية (4/120).
(4) أي شديد نزول المطر.
(5) البغش هو المطر القليل، أوله الطل ثم الرذاذ ثم البغش. انظر النهاية (143/1).
(6) بضم الباء، المطر الكبير الغزير الواسع. انظر النهاية (141/1).
(7) في إسناده، شيخ المصنف عبد الله بن محمد وعمارة لم أجد لهم ترجمة والبقية.
(8) رواه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (ص 28) ضمن زياداته في باب الاستندة. ما لم يخرج مسلم في كتابه من طريق شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري المدني عن إبراهيم بن سعد به مطول على نص الباب. ورجاله ثقات ما عدا شيخه فلم أقف له على ترجمة.
(9) هو ابن عينيه.
(10) في الأصل: (عباد) والصواب ما أثبتناه.
[28] حدثنا خالد بن خداسنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن عبد الله بن يحيى عن زيد بن خالد الجهني.
قال: مطرنا يومًا فقال رسول الله ﷺ: أُصِبِح الناس مؤمنًا وكافرًا، فأما المؤمن فيقول: مطرنا بقدر الله ومشتهيه، فذلك مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن قال مطرنا بنوء كما وكذا كذلك كافر بي مؤمن بالنجوم.

[29] حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس نا حاتم بن إسحاق.
عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيق أن رجلاً من الأنصار كان قاعدًا عند عمر في يوم مطر. فأكثر الأنصاري لا يعلم.

لا أجل عتاب بن حنين لم يذكر فيه أبو حاتم جرحاً ولا تهديلاً.
وذكره إن حبان في الثقات (٢٧/٥٥)، وقال الحافظ: (مقبول) يعني عند المتتابع.
* رواه النسائي ٣/١٦٥، وقال كراهية الاستمتاع بالكوب والدارمي (٤/٩٠)، وابن حبان (٦٧/٧) وابن مسند (٣/٧) والطبراني في "الدعاء" (٢/١٢٠٠)، وابن مسند.
* رواه أحمد وابن ماجد: لا أدرى من هو عتاب بن حنين.
* زاد أحمد: وقال سفيان: لا أدرى من هو عتاب بن حنين.
* زاد الدارمي في آخره: المجد دارم يقال له: الدارم.
وجاء عندهم (خمس سنين) بدل (سبع سنين) التي في الباب. ما عدا الطبراني فقد وافقت روائين رواية المصدر بذكر السبع. وانظر سلسلة الأحاديث الصغيرة ٤/٢١٠ (١٧٢١).

* رواه البخاري في "الصحيحة" (٢/٥٢٦ - عش الفتح) من كتاب الاستثناء، باب قول الله تعالى "ولتعلموا رزقكم أنتم تكنون".
* وسلم في "صحيحه" (٢/١٩) رقم (١٢٥)، كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنواء.
[1٩] في إسناده:
* حاتم بن إسحاق المداني صدوق بهم. "التقريب" (١٠٢).
الدعاء بالإستقاءء ، فضربه عمر بالدرة ، وقال : وما يدرك ما يكون في السقيا ، ألا تقول : سقيا وادعة تافهة تسع الأموال والأنفس.

[70] حدثنا متيى بن معاذ نا أبي عن شعبة عن أبي رجاء عن
عكرمة قال : "والسماء ذات الرجع يرجع بالمطر ." 
والأرض ذات الصدع قال : تصدع بالنبات .

[71] حدثنا إسحاق بن إسماعيل نا سفيان عن مسهر عن عمرو بن مرة - إن شاء الله - عن ابن سابط قال : مكيائل عليه السلام على

= * عبد الرحمن بن عطاء المداني صدوق فيه لين . التقيب (796).
= * عبد الملك بن جابر ثقة . إلا أن المزي نص في "تهذيب الكمال" وتبعة الحافظ في "تهذيب التهذيب" من إنه يروي عن جابر بن عبد الله فقط .
(1) سورة الطارق آية 11 .
(2) سورة الطارق آية 12 .

[70] إنسانه صحيح .

رواه عبد الرزاق والفوزي وعبد بن حميد والبيخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن مردوء انصر "الدر المنثور" .
(1/611).

وأما أبو الشيخ في "العظمة" عن ابن عباس ماثله (1263/4).

[71] رجله ثقات . وعبد الرحمن بن سابط مع ثقة إلا أنه كثير الإرسل .

وما قاله ليس من قبل الرواي أصلا .

* تابع مسهر في روايته عن عمرو : الأعمش رواه البيهقي في "شعب الإيمان" (48/1/1). وتابع عمرو في روايته عن عبد الرحمن بن سابط : علقمة بن مرشد (ثقة).
* أخرج أبو الشيخ في العظمة (23/80) بإسناد رجله ثقات بائتم من لفظ اللباب .
* ورواه أيضًا من طريق آخر من طريق سفيان الثوري عن أبيه عن عبد الرحمن بن سابط ، إسناده ضعيف .

99
القطر والنبات

[72] حدثني يعقوب بن عبيد انا هشام بن عمار نا أبو عدي اليمان. بن عدي نا نافع بن عامر عن قتادة عن كعب قال: لو أن الجليد ينزل من السماء الرابعة ما مر بشيء إلا أهلهك.

[73] حدثنا يوسف بن موسى نا أبو عمر الحوضي نا أبو حمزة العطار عن الحسن (أو أنى من المعصرات ماء نجاجا) قال: "المعصرات السحاب، (النجاح) الماء الكثير، ينثى الله به الحب.

[74] حدثنا يوسف بن موسى نا أبو أسامة عن النضير بن عربي عن عكرمة (وقد صرنا بههم) قال: الغيث يُسقي هذه، وتمع

هشام بن عمار السلمي: صدوق مقرئ، كبر فصار يُتلقى محلية أصح. "التقريب" (7303).

وأنفعت بن عامر لم أجد له ترجمة.

رواه أبو الشيخ في "العظمة" 4/166. من طريق اليمان بن عدي.

(1) سورة النبأ آية 14.

[73] إسناده حسن.

أبو حمزة العطار واسمه إسحاق بن الربيع البصري قال عنه ابن عدي: وروى عن الحسن أحاديث حسانا في التفسير. "تهذيب الكمال" (2/242).

(1) سورة الفرقان آية 50.
هذه، فأُبَيِّن أَكْثَرَ النَّاسِ إِلَّا كُفُرُواً يُقِّيِّلُونَ مُطرَّنًا بالأنوار.

[75] حدثنا يوسف بن جرير عن سليمان التيمي عن الحسن بن مسلم بن يَنَّاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال صرَّفْنا بِهِمْ لِيَذْكُروَا. قال: من ما عام بأكثر من عام مطرًا، ولكن الله تعالى يُصرِّفه في الأرضين.

[76] حدثنا يوسف بن جرير عن يزيد بن أبي زيد عن أبي جحيفة عن ابن مسعود قال: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه عن من يشاء، ثم قرأ: وإن من شيء إلا عدنًا خزائن. 

[74] رجاء ثقات ما عدا النضر فإنه لا بأس به. التقريب (7195)، وكذا الشيخ المصطفى صدوق. والخوف من أبي أسماء حماد بن أسامة فإنه مع ثقله إلا أنه ربما دلّه وهو هنا لم يصرح بالتحديث.

رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. الدار المنثور (5/134).

وفيه أنه ذكر مقتولة (مطرًا بالأنوار) عن ابن عباس.

(1) سورة الفرقان آية: 50.

[75] إسناده صحيح.

رواه الحاكم في مستدركه (2/349) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبية بلغه: ما من عام أمطر من عام ولكن الله يصرفه حيث يشاء ثم قرأ: وَلَقَدْ صَرَّفَ بِهِمْ آيَةً.

رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سنته. انظر الدار المنثور (5/135).

(2) سورة الحج آية: 21

[76] إسناده ضعيف.

يزيد بن أبي زيد الهاشمي مولاهم، ضعيف. التكريب (778/8).
حدثنا يوسف نا وكيت نا سفيان عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: "تعون.

حدثنا يوسف نا وكيت نا سفيان عن رجل عن مجاهد في السماء رزقكم قال: المطر.

حدثنا يوسف نا جريء عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في السماء رزقكم.

- رواه ابن مودري في تفسيره كما في الدر المنتثر للسيوطي (168/4) باتم من هنا وليس فيه ذكر قراءة ابن مسعود للآية.
- ثم رأيته عن بلطف الباب في قراءته لآية أخرى من سورة الفرقان نصها: "ولقد صرفاه بهم ليذكروا".

عزاء السيوطي في الدر (135) إلى الخراطي في مكارم الأخلاق وليس بين يدي إلا المتقت منه للسقفي ولم يذكر فيه هذا الأثر. فلينظر إلى الأصل لعله أورده بإسناد أصح من إسناد الباب.

(1) قد يكون ابن عبيدة أو النوري فكلاهما بروجان عن خصيف. وكلاهما أيضاً بروج عنهما وكيت ولا يضر فكلاهما فثنان.

(2) سورة النحل، آية 10

[77] إسناد ضعيف.

خصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سبي الحفظ، خلط بأخره، التكريب.

(1278).

- رواه ابن جريء وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفسيرهم الدار (4/209).

(3) سورة الذاريات، آية 22

[78] إسناد ضعيف، لأجل الرجل المهم.

- رواه ابن جريء وابن المنذر عن مجاهد قوله: الجنة في السماء، وما توعدون من خير وشر. الدر المنتثر (137/6).
وَمَا تُوعَّدُونَۚ (١) قال: التاج منه.

[80] حدثنا مفضل بن غسان نا محمد بن عمر مولى أسلم نا حزام
بن هشام عن أبيه قال: قدم أصيل الغفارى قبل أن يضرب
الحجاب، فدخل على عائشة، فاستخرته عائشة - رضي الله
عنها - عن مكة كيف تركتها؟ فذكر مطرًا أصابها، وقال: وتركت
بطحاءها قد أمضيت، وأنشر (١) عضاهها (١) وإخذ (٣) إذ خرها (١)،
وأسلم (٥) ثمامها (١)، وأبلى (٧) حمضاها (٨)، فدخل النبي ﷺ على

(١) سورة الدفءات، آية ٢٢.

[٧٩] رجاء محتج بهم غير جعفر بن أبي المغيرة فإنه صدوق بهم. التقرب (٩٦٨).

فقد يرتقي الأثر إلى درجة الحسن، خصوصًا إني وجدت في ترجحه من تنهيب الكمال
(٣/١٧٢ - ٢٢٠) مع الحاشية توثيق إن معين والنسائي وابن حبان والعجلي وابن شاهين
له. وقال الإمام أحمد فيه: صلى الحديث.

* رواه أبو الشيخ في «العظمة» ٤/٢٧۳ وانظر «الدر المنثور» ٦/٣٧٧.

(١) أي خرج ورقه واتسنى به. والمشتر: شيء كالكروش يخرج في السلم والطلح وواحدته:

٥/٣٣٣ - «النهي».

(٢) في الأصل لـ عضاها. وعمل الصواب ما أثبتت من كتاب العظمة لأبي الشيخ.

والعضاة: شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك. «النهي» (٢/٢٥٥).

(٣) أي صارت له عذوق (أي عرجين) وشعب، وقيل: أعذر بمعنى أزهر. النهاية
(٣/٣١٠ - ٣١٧).

(٤) الأذكر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة، تصف بها البيوت فوق الخشب.

النهي (١/٣٣).

(٥) أي خرج خوصه. «النهي» (٢/٣٧٨).

(٦) نبت معروف. «النهي» (١/٣٤٨).

(٧) أنقل المكان إذا خرج بقله. «النهي» (١/١٤٧).

(٨) هو كل نبت في طمعه حموض «النهي» (١/٤٤١).

١٠٣
ذلك، فقال: "إبٰها (١) يا أصيٌل لا تُحِزنًا".

(١) بالنصب أمر بالسكتة. "النهاية" (٨٧/١).

[٨٠] إسناده ضعيف جداً.

محمد بن عمر مولى أسلم هوالواقدي المتروك.
 وأصيل بن سفيان الغفاري وقيل الخزاعي وقيل الهذلي، لا يعرف عنه إلا هذا الأثر.
 ذكره الحافظ في القسم الأول من كتابه "الإصابة" (١٩٨). وقد نص أبو الفتاح الأزدي في كتابه "المخزون" (٤٥) أنه لا يحفظ أن أحدًا روى عنه إلا بديع وحده. أهـ.

وفي كلامه نظر فقد روى عنه هشام بن حيطر الخزاعي والدحرازم كما في إسناد الباب،
 وهشام هذا ذكره ابن حبان في التقات (٤٣٣/٣) أن له صحبة.
 وذكره الحافظ ابن حجر في القسم الأول من كتابه "الإصابة" (١٩٨/٠). وقد سمع عن جمع من الصحابة فلا يعد صحبة من أصيل.
 وروى أيضًا عن أصيل الزهري كما سئضح.

ولهذا لم يذكره مسلم رحمه الله في كتابه المفردات والمحدث.

* والأثير رواه أبو الشيخ في كتابه "العظمة" من طريق شيخه أحمد بن عمر عن ابن أبي

لذنياً به مثله.

ووقع في السنن تحريف لاسم الواقدي فجاء (أحمد بن عمر مولى أسلم) بدلاً من (محمد
بن عمر مولى أسلم). وزيداء (أسلم) في السنن، والصحيح حذفه.

* ورواه الخطابي في غريب الحديث وفيه (حسبك يا أصيل لا تُحِزنًا).

انظر الإصابة (١٩٨) من طريق إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن أبي من الزهري.
وفي سنده، كما ساق الحافظ في الإصابة محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن
عن أبي الزهري وهمشام بن عروة حدث صحيح.

* وجاء في رواية أن السائل لأصيل الغفاري عن مكة هو رسول الله ﷺ نفسه، روَى
ذلك أبو الفتاح الأزدي في كتابه المخزون في علم الحديث (٤٣)، وأبو موسى
المندي كما في الإصابة من طريق أحمد بن بكار بن أبي ميمونة عن عبد الله بن مُعِيَّة عن
محمد بن عبد الرحمن الحراني القرشي عن بديع عن أصيل وفيه: "ولهَا يا أصيل دعـ.
[81] حدثنا علي بن الجعد انا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي
 نظر الفساد في البحر قال: قحوط المطر.

[82] حدثنا محمد بن إدريس نا مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة
 بن جندب قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن خيب بن سليمان بن
 سمرة بن جندب عن جعفر بن سعد بن سمرة عن أبيه عن جده سمرة
 أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا استقمن المطر: اللهم أنزل في
 أرضنا زينتها، اللهم أنزل في أرضنا سكنها.

 Sanctification of the heart, and the men of its companionship have been, what God has prescribed, without addition or subtraction. (الجراح والتعديل) (٢/١٨٦٧)

 وقال ابن حبان في الثقات (١٨٥/٥٨) : لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد.
 ولكنه لم ينفرد هنا بل تويع.
 وجعفر بن سعد بن سمرة ليس بالقوي. (التقريب) (٤٤٩).
 رواه البخاري في مسنده كما في "كشف الأسئلة" (١١/٣٨).
 من طريق جعفر بن سعد بن سمرة عن ابن عمه خيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه
 سليمان بن سمرة به مثله.

100
حدثني محمد بن إدريس نا محمد بن عثمان أبو الجماهر
الدمشقي نا سعيد بن بشير عن مطر الوراق عن الحسن عن سمرة أن
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "اللهم أنزل في أرضنا زينتها وسكنتها".

حدثنا إسحاق بن إسماعيل نا سفيان (1) عن مطرف بن
طريف عن الشعبي قال: خرج عمر يستقي بالناس، فما زاد على
الإستغفار حتى رجع قالوا: يا أمير المؤمنين ما ركذ إستسقت؟
قال: لقد طلبت المطر بمجابيح (2) السماء التي يُستنزل بها المطر

(3) إسناده ضعيف.

سعيد بن بشير الأردي، ضعيف. "التقريب" (2889).
مطر الوراق. صدوق كثير الخطا. "التقريب" (4744).

وسام الحسن عن سمرة فيه نظر، وخلاف بين أهل العلم. انظر المراسيل للعلائي.
- رواه الطبراني في الأوسط 5/349 (4849) والبزار في مسنده "كشف الاستار".
- من طريق الباب (3/17/1)
- رواه أبو عوانة (ص33) والبزار (كشف 1/317) والطبراني في "الكبر" (7/217) من
طريق إسحاق بن إدريس الاسماري عن سويد بن إبراهيم أبو حاتم عن قادة عن الحسن
به.

وهذا سندر ضعيف فإن إسحاق ضعفه ابن المدني وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أبو رزعة:
واهي الحديث، ضعيف الحديث، روى عن سويد أحاديث منكرة. انظر "الجرح
والتعديل" (2/123).

وكذا سويد بن إبراهيم صدوق صدوق الحفظ له أغلاط. "التقريب" (2/27).

وقد تناول الهشيمي بقوله عن روایة الطبراني والبزار بنها يبدض حسن أو صحيح. مجمع
الزوائد (2/215).

(1) هو ابن عيينة.
(2) جمع مجاهد وهو نجم الديران وهو عند العرب من الأئمة الدالة على المطر.
ثم قال: 

(1) ثم قرأ: «ثم تَوَبَوا إِلَىِّهِ» (۴۱).

۸۵ حدثي محمد بن إدريس حدثي عبد الله بن أبي يحيى الإفريقي نا عبد الله بن وهب أخبرني مسلمة بن علي عن سعود بن سنان عن حدير بن كريب إنَّ عبد الملك بن مروان أرسل إلى روح بن زناع: كيف تقول إذا قحت السماء؟ قال: يقولون: اللهم الذنب الذي حبست عنّا به القطر، فإنّا نستغفرك منه، فاغفر لنا، واسقنا الغيث. ثلاث مرات.

۸۶ حدثنا أبو يوسف البصري نا أبو ربيعة نا وهيب عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسن عن ابن

(۱۱) سورة نوح، الآية: ۱۰ : ۱۱.
(۲) سورة هود، الآية: ۵۴.

۸۴ رجاه ثقات إلا أنَّ الشعبي لم يدرك عمر بن الخطاب.

انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص ۱۲۴)، وتحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (العرقجي مخطوط ۱۱۴).

* أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (۲/۱۲۵۲) من طريق الغريباي عن سفيان به.

وايضاً أبي شيبة في مصنفه (۴۷۴/۲۰۱۱) و(۱۰۱/۵۲) من طريق وكيع عن سفيان به وكذا البهقي (۲/۱۱۷)، وعبد الرزاق في مصنفه (۲/۸۷) من طريق سفيان عن مطرف.

۸۵ إسناده ضعيف جدًا.

سعد بن سنان الحنيفي أو الكندي، أبو مهدي، متروك ورماه الدارقطني وغيره بالوَلِد ‏(التقريب) (۲۳۴۶).

۸۶ رجاه ثقات ما عدا أبو ربيعة.

قالذي يظهر لي أنه زيد بن عوف الملقب بوفده فإن كان هو فهو متروك متكلم فيه بشدة.

۱۰۸
عباس قال: ما نزل مطر من السماء إلا معه البذر، أما إنكم لو
بستتم نطقًا لرأيتموه.

[87] حدثني يحيى بن عبد الله الخنشمي عن شيخ من أهل البصرة
حدثه قال: سمعت العباس بن محمد الهاشمي يحدث عن أبيه أنه
حدثه قال: كنت في الصيد، فأصابنا مطر، فلم تُها إحدى
أعراب فقلت: هل عندكم من مظلّ؟ قالوا: نعم، فنزلوه مظلة
لهم، فمكثت يومين وليلتين، ولم يسكن المطر، فلما أصبحت،
قلت: لقد أنزل الله عز وجل من السماء خيرًا كثيرًا، فقام أبو
المنزل إلى كساءين (1) بين أربع خشبات، فلمسه بعده قال: ما أنزل
الله الليلة خيرًا، ثم مكثت يومي وليلتي، والمطر لا ينقطع
فأصبحت، فقالت مثل ما قلت، وقام إلى الكساء، فصنع مثل ما
صنع، وقال مثل ما قال، ثم قلت في اليوم الثالث مثل ذلك
فقام فمس بيده، ثم قال: نعم قد أنزل الله عز وجل الليلة خيرًا،
فقلت: قد سمعت مقالتك أول من أمس [وأمس] (2) واليوم، فما
سبب ذلك؟ قال: فاتن بكفّ من البذور أخذها من فوق الكساء
وقال: إن حبّ البقول والعشب والكلا، إنما ينزل من السماء فينبه الله
القدير (3) كيف شاء (4).

(1) في رواية أبي الشيخ: (إلى كساء قد شبع بين أربع خشبات) أي معلق على حبل.
(2) زيادة وردت عند أبي الشيخ.
(3) عند أبي الشيخ: (العزيز الحكيم).
(4) عند أبي الشيخ: (بيشاء).
حدثنا محمد بن إسماعيل بن البخترى الحسآني قال:
سمعت من يذكر عن مستسلم بن سعيد قال: كنت بِطريق مكة، فمطرت السماء، فرأيت بذرً على خيمة.

حدثني يحيى بن عبد الله عن هشام بن الحكم الثقفي قال:
أخبرني أبو طفيلة الحرمازي قال: كنت جالساً مع أبي. وكان شيخًا كبيرًا من أولاد الجاهلية، فرأيت بقلة فحفرت عن أصلها، فإذا في الوعاء الذي تنبت فيه ثلاث حيات، نبتت واحدة، وثنتان صلبتان جداً، فجلسني أسمع منه، فقال أبي: من أي شئ تعجب؟ قلت: من ثلاث حيات تنبت حبة، وثنتان صلبتان معها في وعاء قال: يا بني! إن الله عز وجل خلق هذه الثلاث حيات لثلاث سنين، تنبت كل سنة حبة واحدة، ولو نبتت جميعاً ثم أجدبت الأرض، ذهب حب النبات كله.

[87] إسناذه ضعيف.
لجهالة الشيخ البصري. ولم أحدث لترجمة شيخ المصنف. وذكره المصنف في كتابه العمال (188) و(278) وذكر أن كتبه أبو زكريا.
* رواه أبو الشيخ في "العظمة" (1267/4) من طريق المؤلف.
* (1) صُحف في طبيعة كتاب العظمة لأبي الشيخ إلى مسلم، من غير ناء، وهو خطأ.

[88] إسناذه ضعيف.
لوجود الرجل المبهم.
* رواه أبو الشيخ في "العظمة" (1279/4) من طريق المصنف.
[89] في إسناذه هشام بن الحكم لم يذكره أبو حاتم بجرح ولا تعديل (9/57) وأبو طفيلة لم أجده له ترجمة وكذا والده.
* أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (1268-1267) من طريق المصنف.

109
حدثي محمد بن عبد الله عن الأصمعي حدثني الثقة عن رؤية بن العجاج أنه قال: "شهر قرى شهر قرى ومنه رفيق وشهر استوى"، وذلك أنّ المطر إذا وقع تمكّن في الأرض ترابًا رطبًا فهو الثرى، ثم يُنبت قرى النبات فهو قوله: "شهر قرى"، ثم يصير في الشهر الثالث "مرعى"، ثم يستوى النبات في الشهر الرابع ويكتهل.

---

٧٩٠) إسناده ضعيف.

لأجل رؤية بن العجاج فإنه وإن كان رأسًا في اللغة إلا أن النساني قال: ليس بالقوي.

"مثير أعلام البلاء" (١٦٦). وكذا (الثقة) مجهول من هو؟

وأما شيخ المصنف فإنه لا أستطيع الجزم بتحديد فمن خلال "تهذيب الكمال" وقفت على أربعة رواة بهذا الإسم يروى عنهم المصنف وهم ثقات منهم ثلاثة بصريون باعتبار أن الأصمعي بصري كما في ترجمته وهم:

محمد بن عبد الله بن بزيت البصري "تهذيب الكمال" (٢/٥٣). محمد بن عبد الله بن عبد بن عقيل البلاني "تهذيب الكمال" (٢/٦٥). محمد بن عبد الله الرزي "تهذيب الكمال" (٢/٥٠).  

ولم أجد نصًا ذكر الأصمعي ضمن شيوخهم، وليس معنى هذا إنهما لا يروون عنه إلا المزي لم يشتprech استقراض ذكر شيوخ الرواي في ترجمته، فمن الصعب فعل هذا.

* رواه أبو الشيخ في "العظمة" (١٧٠/٤٩) من طريق المصنف.

١٠١
باب الرعد

[91] حدثنا الحسن بن الحسن بن سليمان بن داود، أنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: إنني لجاسس مع عمي حميد بن عبد الرحمن في مسجد الرسول ﷺ، إذ عرض في ناحية المسجد شيخ في بصره بعض الضفة من بني عقال، فأرسل إليه حميد، فدعاه، فلما أقبل إليه قال: يا ابن أخي، إن هذا الرجل قد صحب رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فافضح له ببني وبنك، ففسحت له، فقال حميد: الحديث الذي سمعته رسول الله ﷺ ذكره في الصحاب، قال: نعم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله تعالى ينشئ الصحاب، فينطق أحسن المنطق، ويضحح أحسن الضحك.


(1) لعله الشبلاني البغدادي ت سنة 123 هـ. قال الحافظ: مقبول. والله أعلم بالصحوب.

[91] حديث صحيح.

* أخرجه أحمد في مسنده (435/5) من طريق يزيد عن إبراهيم بن إبراهيم بن عبيد الرواحي عن العقيلي في الضفاء (35/1 - 36) من طريق عمر بن عبد الوهاب الراحي عن إبراهيم، والبيقى في الأسماء والصفات من طريق اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن一直到 الشعراوي عن جده عن إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد بن سعد.
وأبو الشيخ في "العظمة" (4/1244) من طريق أبي عون عن سعد بن إبراهيم.
واخرجه أبو الشيخ أيضًا (4/1243) من طريق الأخر عن حميد بن عبد الرحمن عن
الغفاري (صاحبهم من بني غفار). كلهم ذكروا الحديث بصبته من غير ذكر قول سليمان
الذي في الأخير. عند سؤاله لإبراهيم بن سعد.
وإذا أخرج أبو الشيخ في العظمة (4/1245) من طريق ابن أبي الدنيا المصنف - طريق
الباب - قول سليمان هذا لوحده دون الحديث.

* والحديث أوردته الآلاباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/278) (1665). وقال:
وهذا إسناد صحيح. ورجاءه ثقات رجال الشيخين، وجهالة الصحابي لا تضر، وقد
سماء بعض الضعفاء أبا هريرة. أه.
* ورواية أبي هريرة أخرجهما العقيلي في الضفاء (1/35 ، 36) والرهموني رقم
(124).

قال العقيلي: "أمية بن سعيد الأموي مجهول، في حدثه وهم، ولعله أثني من عمرو
بن الحسين. أه.
وعمرو بن الحسين متروك كما في التقرب.
* والحديث مع سؤال سليمان لإبراهيم بن سعد - كما في الباب - أورده السيوطي في "الدر
المتمثرة" (4/95)، وعزاء لأحمد والمصنف أبو الشيخ والبهقي في الأسماء والصفات.
وكما ترى لئن في تلك المصادر غير المصنف من ذكر تلك المقوله مع الحديث.
ولا يضر فقد ثبت هنا وذكرها مسند أبو الشيخ بإسناد صحيح.
* وقد زاد الهندي في "كتاب العمال" (2/150) التخرج إلي الحاكم في تاريخه وأبناء
مردوخ.

(1) الذي يظهر إنه الحسن بن عبد الرحمن بن عباد بن الهشم، أبو علي المعروف
بالإحتياطي. بروي عن جرير بن عبد الحميد وسفيان بن عبيدة، وعنهم الهشم بن خلف
الدوري والقاسم بن يحيى بن نصر المخرؤي وغيرهم.

112
لبيد بن الأبرص:

شاقك برقاً في رقبته ما بين فتق الهوى إلى رجلاً يضحك حتى بدت نواجده مثل الحصان الجواز في رعله.

[93] حدثنا إسحاق بن إسماعيل (1) نا إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سنان عن الأعمش أن اليهود سألت رسول الله ﷺ عن الرعد فقال: صوت ملك.

وذكره الرواة أحياناً باسم «الحسين» ولذا يترجم له في الموضعين.

وصحح ابن عدي إنه يسرق الحديث، منكر عن الثقائف، ولا يشبه حديثه حديث أهل الصدق.

وقال الأزدي: لو قلت كان كذاباً لجار.

وقال الذهبي: ليس بثقة.

وقال ابن حجر: مقرب وله مناخي.


(1) شاعر جاهلي مشهور.

(2) لعمل الفيلالي: أبو بكر، توفي بعد السنين ومائتين، ذكره أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «ذكر أخبار أصبهان» (1/260)، ولم يذكره بجرح ولا تعديل، ونص على أنه يروى عن إسحاق بن سليمان الرازي.

وأيضاً بالمقال فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال (2/429) - في ترجمة إسحاق بن سليمان الرازي - إسحاق بن إسماعيل الفيلالي ضمن الرواة عنه.

وبقيت هؤلاء من شيوخ المصنيف... هذا لما لم أجد صريحًا... خصوصًا إنه لم يذكر عنه أنه نزل بغداد.

ويوجد راو آخر بهذا الإسم وقد تقدم في شيوخ المصنيف وهو الطالقاني.

فلعله هو يكون بالإمكان أن يروي عن إسحاق بن سليمان وإن لم أجد هذا صريحاً في
94: حدثنا إسحاق بن إبراهيم (1) نا موسى بن عبد العزيز العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرعد ملّك يجز السحاب كما يُنفِق الراعي بالغنم.

95: حدثنا أبو كريب نا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن عامر قال: أرسل ابن عباس إلى أبي الجلدل (2) وكان يقرأ...
الكتب - يسأل عن الرعد؟ قال: ملك، وهو الذي يسمعون
تسبيحه.
[96] حدثنا فضيل بن عبد الوهاب نا حمدان بن زيد عن
عبد الجليل عن شهر عن أبي هريرة قال: «ال Produk يزر
السحاب».

والكتاب، يعتبر أكثر العلماء إن كل من يروي عنه كان بعد اختلاطه ما عدا أربعة هم:
- شعبة وسفيان والحمادان.
- ونص أبو حامد الرازي أن بلغه في رواية محمد بن فضيل - الرواي عنه هنا - عن عطاء
فيها غلط واضطراب حيث رفع أشياء عن الصحابة كان يرويها عن التابعين.
- انظر (الجرح والتعديل) (324/1)، (التهذيب) (205/7)، (الكفاية) في
معركة من اختلاط من الثقافات - طبعة حمدي السلفي - (ص 24 - 25).
- أخرج الطبراني في «النداء» (2/1275) (999) من طريق الباب واقتصر على قوله:
(ملك) وحسن إسناه محقّق الكتاب وهذا غريب منه.
- وأخرج أبو الشيخ في «الآثرة» (1287/4) بإسناد الباب تمامًا عن المصدر، ولكن
بلغه مختلف تمامًا، فيه سؤال ابن عباس لأبي الجلد عن السما والبرق والصاعق،
وليس فيه ذكر الرعد. وسوف يخرجه المصدر.
- وأخرج أبو الشيخ في «الآثرة» (1287/4) من طريق آخر يفسر فيه أبي الجلد الرعد
بالبرح وهو جواب مختلف عن جواب الباب.
[96] في إسناه:
عبد الجليل بن عطبة وشهر بن حوشب كلاهما صدوق كثير الوهم. وشهر بدلا
ورسل.
* أخرج الطبراني في «النداء» (2/1275) (999) من طريق الباب واقتصر على قوله:
(ملك) ولم يذكر (يزجر السحاب).
* وعزاء السيوطي في «المدر المنثور» (4/96) إلى تفسير ابن أبي حاتم بلغه:
115
[97] حدثني الحسن بن الصباح عن عبد الله بن مسلمة ابن قعم بن مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه إنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: "سحنان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته". وقال: "إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد".

[98] حدثنا خالد بن خداس حدثني عفان بن راشد التمييمي قال: أخبرني سليمان بن عبد الملك وافقًا بعرفة، ومعه عمر بن عبد العزيز إذ رعدت رعدة، فجزع منها سليمان حتى وضع خدّه على مقدم

خلق الله شئًا أشد سوءًا من السحاب، ملك يسوقه، والرعد صوت الملك يزجر به، والمخاريق يسوقها بها.

[97] صحيح موقف.

وقد صرح الإمام النووي في "الأذكار" (ص 114) بصحة إسناده.

وصححه الألباني في " الصحيح الأدب المفرد" (ص 268).

* وأخرجه مالك في "موطأ" (255/2).

وابن أبي شيبة في "مسنده" (27/2) وفيه: "إن هذا الرعد لاهل الأرض شديد".

وأحمد في "الزهده" (ص 210).

والبخاري في "الأدب المفرد" (ص 10-6)، وصحيحه للألباني (ص 268).

والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/2362).

وأبو الشيخ الأصبهاني في "العظامة" (1/4/1291).

والخراطبي في "مكارم الأخلاق"، انظر "المتنقلي" لأبي طاهر السلفي (ص 232).

وابن سعد في "طبقاته"، وأبي شيبة في "مسنده"، وأبا المنذر في "تفسيره"، انظر

"الدر المنثور" للسويطي (98/4).

[98] في إسناده عفان بن راشد لم أهندل ترجمته، وللفصة طريقين آخرين ترتيق بهما إلى

درجة الحسن لغيره.

116
الرجل، فقال له عمر بن عبد العزيز: هذه جاء برائمة، فكيف لو جاها بسخطة.

[99] حدثنا نعيم بن هيشم نا عبد الواحد بن زيد عن حجاج بن أرطاة قال: حدثي أبو مطر إنه سمع سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله ﷺ إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعدابك، وعفوا قبل ذلك.

* أخرج أبو الشيخ في «العظام» عن ابن أبي الدنيا به ماله (٤/٢٨٧) وذكره إبن كثير في «البداية والنهائية» (٨/١٨٧) عن ابن أبي الدنيا من طريق آخر عن عطاء بن السائب.
* وأخرج أبو نعيم في «ال북ية» (٥/٢٨٨) من طريق خالد بن خداش به ماله وزاد في آخره: ... ثم نظر سليمان إلى الناس فقال: ما أكثر الناس!! فقال عمر: خصصؤك يا أمير المؤمنين، فقال له سليمان: إبتيامي الله بهم؟
* وأخرج أبو نعيم أيضاً من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن عبد العزيز ابن عبد الوهاب عن ضمرة عن عبد الله بن شوذب به وفيه أن الحادثة كانت بالطائف.
* ورجاء إسناة ثقات ما عدا عبد المتنابن بن عبد الوهاب ذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة» (٣٣) على أنه أنصارى من ولد زيد بن ثابت.

نَلم يذكر فيه جرحا ولا تدليلاً، ويأتي رواية الإمام أحمد عنه. وقد نص الحافظ السخاوي في «فتح المغيت» (٢/٤٢) أن الإمام أحمد ممن لا يروي إلا عن ثقة.
* وأخرج أيضًا في الحفيلة من طريق عبد الله بن أحمد عن أبي كريب عن أبي بكر بن عياش عن العافري فذكر نحوه. ورجاء ثقات غير المعذر لم يتمكن من معرفته.
* وذكر البديل - رحمه الله - القصة عن عبد العزيز بن يزيد الأبهي قال: حج سليمان ومعه عمر بن عبد العزيز، فصاحبهم برق ورعد حتى كادت تنخلق قلوبهم ... فذكره ولم يسبق الإسناد كاملاً، وقد سكت عن القصة. انظر «سير أعلام النبلاء» (٥/١٢١).

[٩٩] في إسناة أبو مطر مجهول، وهو تابعي ذكره إبن حيان في «المنفعة».

١١٧
أخرج الإمام أحمد في مسند (2/ 10). والخبير في «ال돕 المفرد»، باب الدعاء عند الصواعق (ص 61) وفه (بصعشق) بدلاً من (بضغك).


والنسائي في «مسنة الصغرين».

والحاكم في المستدرك (4/286).

وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث رقم (331).

وابن أبي شيبة في «المصنف» (10/2116).

والطبراني في «معجمة الكبير» (12/318/3).

وفي الأوسط (1/430).

وفي «كتاب الدعاء» له، باب القول عند سماع الرعد (1259/2).

وفي لفظه (ولا تهلكنا شيا من عذابك).

والخريطي في «مكارم الأخلاق»، انظر مِنْتَقَاءٍ للسَلْفِي (ص 232).

وايو الشيخ في «العظمة» (4/1289).

وابن مردوخ في تفسيره وكذا ابن المنذر كما في «الندر المنثور» (47/97). كلهم من طرق عن عبد الواحد بن زياد به مثله.

قال الرمذي: حديث غريب.

قال الحاكم: صحيح الاستاذ، وأقره الذهبي.

وصححه أحمد شاكر في تعلقه على المسند (98/8 رقم 573).

وضعه النووي في الأذكار (ص 164).

وضعه الألباني في تعليقه على «المشاكسة» (1/482).

وفي «ضعيف الأدب المفرد» (ص 27). و«ضعيف الجمع» رقم (4428).

قال ابن حجر في رده على تضعيف النووي للحديث: العجب من الشيخ يعني النووي كيف يطلق الضعف على هذا الحديث وهو متماسك. ويسكت عن حديث ابن...
حدثنا إسحاق بن إسماعيل نا جرير عن ليث قال: كان أبو هريرة إذا سمع الرعد قال: سبحان من سَيْح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته.

حدثنا خالد بن خداش نا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن رجل عن ابن عباس أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحة له، سبحان الله العظيم.

حدثنا منصور بن أبي مازاح نا إسحاق بن عياش عن مسعود فيما يقول إذا انقض الكوكب، وقد تفرد به من أنهم بالكذب وهو عبد الأعلى.

انتهى، الفتوحات الربانية (4/284). وقول ابن حجر رحمه الله بأن الحديث مماسك ليس فيه نفي ضعفه وكونه صحيحًا. أي أنه لا يصل إلى درجة النهاك ومع ذلك ضعفه النووي وسكت عمًا هو أضعف منه بمراعل بل فيه من هو منهم بالكذب وقد سكت عنه النووي وكان ينبغي أن يفسح عن علته.

[100] ضعيف وهو منقطع.

في استناده ليث بن أبي سليم قد تُرك حديثه لاختلاطه الفاحش وهو لم يسمع من أبي هريرة.

رواه ابن جرير وابن مردوخة كما في الدر (96/24) واقتصر في إيراد الشافعي الأول من المتين.

[101] إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن ابن عباس.

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (27/16) من طريق وكيج عن مهدي به بلفتح: سبحان الله والله بحمده، سبحان الله العظيم.

والشطر الأول قد جاء عن ابن عباس أيضًا بسند ضعيف عند البخاري في الأدب المفرد (10/161). ضعيف الأدب المفرد (17/16). وانظر الأثر الآتي.

وثبت نحوه مرفوعًا كما قال العلامة الألباني وعزا إليه كتابه الصحيح (1872).
زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس إذا
سمع صوت الرعد قال: "سبحان من سبحت له".

[1] حدثني حسن بن علي بن يزيد (1) نا محمد بن علي عن
أبي الختاب (2) عن شهر بن حوشب قال: الرعد ملك موك
بالسحاب يسوقه كما يسوق الحادي الأبل، يسبح كلما خالفت
سحابة صاح بها، فإذا اشتد غضبه طار النار من فيه، فهي الصواعق
التي رأيت.

زمعة بن صالح الجندل اليمني نزيل مكة ضعيف. (التقريب) (148).
وإسماعيل بن عباس رواه عن غير الشاميين ضعيفة وهو هنا بروي عن زمعة وهو غير
شامي.
وانظر نص رقم (101).
ويقال جمع المتن مقطوعا عن طاوس، آخره الطبراني في الدعاء (126/2) بإسناد
رجاله ثقات.
(1) في الأصل (ريد) والصواب ما أثبتاه.
(2) جاء في الأصل: عن أبي الختاب بكر ib يزيد (بكر) وهو خطأ أفحم في السند، فلا
يوجد من كتبه أبو الختاب واسميه بكر من خلال بحثي في كتب الكتب للحاكم.
والدولابي وغيرها.
والمقصود إنما حرب بن شداد الذي يروي عن شهر بن حوشب وقد جاء باسمه مصرحاً
في رواية أبي الشيخ. فلله الحمد على ما أتعم.

محمد بن علي السلمى الملقب (بزيزور) ضعيف. (التقريب) (1452)
ولكن تابعه
يعقوب بن إسحاق الحضرمي وهو صدوق في رواية أبي الشيخ.
ومعهما شهر بن حوشب صحاب الكلام في نفسه متكلم فيه.
* آخره ابن جرير الطبري في تفسيره (1/15) من طريق الباب وأبو الشيخ في

١٢٠
حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي نا أبو عبد الرحمان المقري نا محمد بن راشد الديشقي عن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه عن جده عبد الله بن العباس قال: كنا مع عمر بن الخطاب في سفر، ومعنا كعب الأحبار، فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من سبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته شيئاً عويفاً، مما يكون في ذلك الرعد. قال ابن عباس: فقلنا فعفونا، ثم لقيت عمر بن الخطاب في بعض الطريق، فإذا بردة قد أصابت أنفه، فأثرت به، فأخبرته. بما قال كعب، فقال: أولاً أعلمتونا حتى نقوله.

العفو (4/1284) من طريق الحسين بن عبد المؤمن عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن حرب بن شداد عن حجر نوح.

واعيب بن حميم كما في الدور البيروتي (9/47).

في إسناده سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس فهو مقبول كما في التّقريب (2/2611).

ومحمد بن راشد صدوق بهم. والبقية ثقات.

وحسن إسناد الحافظ ابن حجر كثيروف على متابعته كما سابق.

* أخرجه الخطيب في رواية الصحابي عن التأريين، كما في "نزهة السامعين" في رواية الصحابة عن التأريين" للحافظ ابن حجر - تحققنا (ص 90) من طريق الباب. وأخرجه الطبري في "المداه" (1261/2)، وأبو الشيخ في "العفو" (4/1292) كلاهما من طريق الباب.

وأوردت مختصرًا النوري في الأذكار (ص 146) دون قول عمر، ولم يذكر مخرجه.

* وأشار الحافظ ابن حجر في "تتابع الأولاد" (القسم الذي لم يطبع بعد) إلى أن الطبري رواه في معجمه الكبير. كما نقله ابن علان عن الحافظ في الفتوحات الربانية على الأذكار.

النووية (286/2).

ولم أجد الآثار المعجم الكبير المطبوع، ففعله في القسم الذي لم يطبع.

وعلى هذا فإن سناده ظاهره ضعيف إلا إذا وجد له متابع، والذي يظهر أن الحافظ قد وقع على متابعته لهذا الآثر منها ما هو في معجم الطبراني كما أشارنا ولذا حسنها,

وإليك كلام الحافظ بلطفه:

قال الحافظ: هذا موقف حسن الإسناد، وهو وإن كان عن كعب، فقد أثره ابن عباس وعمر، فذل على أن له أصلا. قال: وقد وجدت بعضه بمعناء ومن وجه آخر عن ابن عباس أخرجه الطبراني أيضًا عن النبي ﷺ إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصب ذاكرًا. وفي سنده ضعيف. أهد كلامه من الفتوحات الربانية (286/2).

(لفظية) هذا الآثر يعد من رواية الصحابة عن التابعين، فابن عباس يروى هنا عن كعب.

الاحجار.

(1) ساقط من الأصل والصواب إثباته كما في المصادر الأخرى.

[101] في إسناده شيخ المصنف لم أحدث لترجمته ولا يضر فقد تابعه أبو كريب الثقة عند أبي نعيم في الحلية، وبقي العذري لم اتمكن من تحديده. وقد مبين أن أخرج المصنف القصة بطرق آخر فانظره مع الحاشية برقم (98) فالقصة لها طرق ترتقي بها إلى الإحتجاج بها.

* أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/1288) عن المصنف به مثله.

122
لا ۱۰۷ حدثنا علي بن الجعد انا شعبة عن الحكم عن مjahad
قال : الرعد ـ ملك يرجل السحاب بصوته .

۱۰۸ حدثني الحسين بن الآسود نا أبو أسامة عن عبد الملك بن
حسين عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس ـ قال : الرعد ملك
يحدو ، يرجل السحاب بالتسبيح والتكبير .

۱۰۹ حدثني الفضل بن جعفر نا أبو نعيم الفضل بن دكين نا
عبد الله ـ يعني بن الوليد العجلي ـ عن بكير بن شهاب عن سعيد
بن جبير عن ابن عباس ـ أن ـ يهودا أقبلت إلى رسول الله ﷺ

= * وأخرج أبو نعيم في "الحلية" (۲۸۸/۵) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي
كريم عن أبي بكر بن عياش به .

۱۱۰ إسناده صحيح .

* أخرج علي بن الجعد ـ شيخ المصنف ـ في مسنده رقم (۲۵۲). 
* وأخرج الخرثفي في مكارم الأخلاق . انظر "المدر المتعدد" للسيوطي (۹۷/۴). 

۱۱۱ إسنادة ضعيف جداً .

شيء المصنف صدوق بخطى كثيراً .
وعبد الملك بن الحسين هو أبو مالك النخعي ، مختلف في اسمه ، متراكد . "التقريب" (۸۴۳).

* أخرج أبو جعفر في تفسيره (۱/۱۵۰) من طريق اخر عن عبد الملك بن حسین به
وأبو الشيخ في "العظمة" (۴/۱۲۸۵) من طريق المصنف .

۱ ففي الأصل (عبد الله) وهو خطا فاحش له تأثيره في الحكم على الإسناد والصحيح ما

۱۱۸ في إسناده بكير بن شهاب ـ مقبول ـ إذا توجع . وقد وجدت له متابعة في مسنده
الإمام أحمد (۱/۴۷۸ ، ۲۷۸) وابن جرير في تفسيره (۴۳۱/۱۲) من طريق عبدُ

[19] حدثنا يوسف بن موسى نا مهربان بن أبي عمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عكرمة قال: الرعد ملك من الملائكة اسمه الرعد.

السورة الرعد (5) 274: وقال: حسن غريب.

ورأجح الإمام أحمد من طريق أبي أحمد الزبيري عن عبد الله بن الوليد به تبميمه (1/274) من "المستند". حيث سأله اليهود عن خمسة أشياء أجابة عن جميعها.

وأبو الشيخ في "العظيمة" (4/1279) من طريق الإمام أحمد.

والنسائي في "السنن الكبرى" (5/376) كتاب عشرة النساء، باب كيف تؤثث المرأة وكيف يذكر الرجل بطوله من طريق الباب.

والطبراني في "المعجم الكبير" (12/45) من طريق الباب.

ورأجح أيضاً في "كتاب الدعاء" (2/1261) من طريق الباب.

وعزال السيوطي إلى إبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوية وأبي نعيم في الدلائل.

والحديث صحيح عن أحمد شاكر كما في تعلقه على المستند (4/161).

وقال الترمذي كما مر: حسن غريب.

وقال الهيثمي في "المجمع" (8/242): رواه الترمذي باختصار، ورواه أحمد والطبراني ورجالهم ثقات.


الترمذي.

(1982)
يسوقها بالتبسيح.

[110] حدثنا إسحاق عن جرير عن ليث عن مجاهد قال: الرعد
ملكه ينشئ(1) السحاب.

[111] حدثنا يوسف بن يحيى بن علي بن الحارث المخاربي
 حدثني أبي عن أبي صخرة جامع بن شداد قال: كان الأسود بن يزيد
إذا سمع الرعد قال: سبحان من سبحانه له، سبحانه الذي يسبح
الرعد بحمده والملائكة من خفته.

[112] حدثنا أبو سلمة الباهلي نا معتمر عن أبيه عن أبي عمران

=

ولم أحد من أخرجه بهذا اللفظ وإنما جاء عنه بلفظ:

* إن الرعد ملك من الملائكة، وكل بالسحاب يسوقها كما يسوق الراعي الأبل.

* أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر والبهقي في السنن، الدار ALT(4/67).

* الرعد، ملك يزجر السحاب بصوته.

* أخرجه الخراطمي كما في متنا للملائي (ص 379).

(1) في كتاب الدعاء للطبراني: 110. وفي تفسير ابن جرير: 113.

وعند عبد بن حميد بلفظ الباب.

[113] في إسناده ليث بن أبي سليم تُرك لتغيره، وشيخ المصنف إسحاق الطالقاني متكلم
في سماعه من جرير.

* أخرجه ابن جرير في تفسيره (113/6).

* وزاعه السوطي في الدلائل (96/6) إلى عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ.

[111] صحيح موقوف على الأسود بن يزيد.

* أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (27/6) بحروف.

* وأخرجه الطبراني في تفسيره (13/86) بلفظ الباب.

* وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (2/126) بلفظ الباب كله من طريق يعلى بن
الحارث.

125
الجوني قال: إنَّ دون العرش بحورًا من نار تقع فيها الصواعق.

[113] حدثنا إسحاق بن إبراهيم نا جعفر بن سليمان قال:
سمعت أبا عمران الجوني قال: إنَّ دون العرش بحورًا من نار تقع فيها الصواعق.

[114] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم نا جعفر بن سليمان قال:
سمعت أبا عمران الجوني يقول: بلغنا - والله أعلم - أنَّ دون العرش بحورًا من نار.

[115] حدثنا إبراهيم بن سعيد نا عبد الصمد بن النعمان نا طلغة بن زيد بن عمر بن أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس

__________________________________________
[112] رجاله موثوقون.

* أخرج أحمد في الزهد. كما في "الهيئة السنية" للسبوطي (ق 11/ب).
* وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره كما في "المدر الشافعي" (4/99).
* وأخرج العرائض في مكارم الأخلاق كما في "المحاظ السلفي" (ص 133).
* أخرج أحمد بن حنبل عن معتبره به ولفظه: (إن من فوقكم بحور من نار فهن تكون الصواعق).
* وأخرج أبو الشيخ في "العظمة" (4/185) من طريق المصنف به ماثل.
* والأثر من الإسرائيليات فسوف تأتي رواية يصرح فيها أبو عمران بالبلاغ.
* وسوف يخرج المصنف كما سأتي من طريقين آخرين.

[113] إسناة حسن، وصحيح من طريق آخر.

شيخ المصنف إسحاق بن إبراهيم العروزي، أبو يعقوب صدوق.

واختار تخريج الآخرين بإسناد آخر عند رقم (112).

[114] سبب تخريجه.

[115] في إسناة عبد الصمد بن النعمان البغدادي وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان وقال: 126
شيء أحسن منطقًا ولا أحسن ضحكًا من السحاب. قال: ما منطقه؟، قال: منطقه الرعد وضحكه البرق.

[116] حدثنا فضل بن إسحاق نا مروان بن معاوية عن علي بن الوليد عن زياد الجعفي قال: قال أبو جعفر محمد بن علي:

الصواعق تصيب المسلم وغير المسلم، ولا تصيب الله ذاكرًا.

[117] حدثنا (1) أبي عائشة بن شقيق، أنا عبد الله عن عمر.

من سمع عطاء يقول: الصواعقة لا تصيب الله ذاكرًا.

[118] حدثني أبي عائشة بن شقيق (2) أنا عبد الله (3) أخبرني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أبي زكريا (4) قال: من سمع

= النساني والدارقطني: ليس بالقوي. «السان الميزان» (42/).

[116] في إسناده مروان بن معاوية الفزاري فإنه وإن كان ثقة حافظ إلا إنه بدلهد تدليس الشيوخ.

وصفه بذلك الدارقطني، وأبو حجر في «التقريب».

وقال ابن معين: ما رأيت أحداً يتفقد منه.

وقد ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من كتابه "طبقات المدخلين" (ص 45) وهي مرتبة من لم يحتج الأئمة من أحداثهم إلا فيما صححوا فيه بالسمع، ومنهم من ردد حديثهم مطلقًا ومنهم من قيلهم.

وهو هنا عنهم.

* آخرجه ابن المنذر وأبو حاتم. «الدر المثناوي» (4/100).

(1) جاء في الأصل "حدثني هكذا"، وهو تردد من الناسخ بين الصيغتين ولا يضر.

[117] في إسناده مجهول.

(2) علي بن حسن بن شقيق المرزوي، ثقة حافظ. «التقريب» (474).

(3) هو ابن المبارك الإمام البصي.

(4) هو عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي الشامي، ثقة في عابد. «التقريب» (344).

١٢٧
الرعد فقال : "سبحان الله وبحمده". لم تصب صاعقة.
[119] وحدثني أبي نا على بن شقيق أنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم أبي أمية قال: كان يقال إذا خفت الصاعقة، فقل: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بذابك، وعافنا قبل ذلك.

[118] رجاله موقعون وهو مقطوع من قول ابن أبي زكريا.
* أخرج حبر في تفسيره (124/124) من طريق آخر عن الأوزاعي، ح.
* أخرج أبو الشيخ في بعثه (4/1243) من طريق هشام بن عمار عن صدقة بن خالد.
* عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر به مثله بإسناد رجاله ثقات.
* وأخرج ابن أبي بكر. كما في "الدر" (4/98).
* زاد السيوطي في "الدر" : ... بلغني أن من سمع صوت الرعد فقال... فذكره.

[119] عبد الكريم أبي أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، ضعيف كما في "التقريب" (4/1844) وبقية الرجال ثقات.
* أخرج أبو الشيخ في الوعظ (4/1243) من طريق يونس بن عبد Cu_1__أعلى عن سفيان به وفي أوله: (يستحب القول إذا صعقت الصاعقة). فذكره.
* وقد جاء مرفوعًا ثابتاً عن من صححه انظر رقم (99).

١٢٨
باب في البرق


[121] حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، نا محمد بن يزيد عن جوبير عن الضحاك في قوله تعالى: {ّيَرْبَىُّكُمُّ الْبِرْقُ خَوْفًا وَتَمْعَأ} (1). قال: {الخوف} (2) ما تخاف من الصواعق {وَتَمْعَأ} قال: ما يرجى من الغيث.

[122] حدثنا خلف بن هشام، نا أبو شهاب عن سفيان عن سلمة.

[120] إسناده ضعيف.

وانظر تخريجه تحت رقم (95).

(1) سورة الرعد، آية 21
(2) زيادة من ة{الدر المشروعة} للسيوطي يقتضيها السياق.

[121] إسناده ضعيف جداً.

فه جوبير. ضعيف جداً.

* أخرجه أبو الشيخ في {المتعمد} من وجه آخر عن جوبير له نحوه (4/1294) وعزاه له.

السيوطي في الدرجة (4/94).

129
بِن كَهِيلٍ عَن رَجَلٍ عَن عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (1) قَالَ: الْبَرْقُ: مُخْارِيْقُ المَلَايِكَةِ.

[123] خَلِفَهُ عِنْدَ أَبِيّ (2) شَهَابٌ عَن سَفِينَةٍ عَن عُشْمَانِ بْنِ كَهِيلِ.

١٢٢[١٢٢] إِسْتَنادًا ضَعْفٍ لِوُجُودِ الرُّجُلِ الْمُبْهِمِ، وَفِيهِ أَبِي شَهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ رَبِّي نَافِعُ الْحَنَّاطُ صَدْوَقٍ يَهَمَّ كَمَا في الْبَقْرَاةِ. وَالآثَرُ لِهَذَا طَرِيقٌ يَرْتَقِيْ بَيْنَهَا إِلَى الْحَسَنِ لَعَلِيْهِ.

* أَخْرِجَهُ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدٍ بْنُ حَبِيلٍ فِي مُسَلِّمَةٍ عَن أَبِيّ (ص)* مِن طَرِيقِ الْبَابِ وَطَرِيقٍ آخَرُ.

* أَخْرِجَهُ مِن طِرِيقِ الْبَابِ الْخَرَائِطِيِّ فِي (مُكَارَمِ الْاَخْلَاصِ) كَمَا فِي (الْمَلِائِكَةِ) مِن مِتْقَافٍ (ص)* وَفِيهِ زِيَادَةُ تَقْسِيْمِ الْرُّدُدِ بَيْنَ مَلِكِ، وَأَخْرِجَهُ إِبْنُ جَرِيرٍ فِي تَقْسِيْمِهِ (١٥٢٠)، وَالبِهَيْقَيِّ فِي (إِسْتَحْضُرِهِ) (٣٦٣٣/٣).

* أَخْرِجَهُ إِبْنُ جَرِيرٍ فِي تَقْسِيْمِهِ (١٥٢٠)، وَالبِهَيْقَيِّ فِي (إِسْتَحْضُرِهِ) (٣٦٣٣/٣) مِن طَرِيقِ، وَأَبِي الْشَّيْخِ فِي (الْعَظَّامِ) (١٨١٧)، مِن طَرِيقِ سَفِينَةٍ عَن سَلَمَةٍ بْنِ كَهِيل.

* مِن سَعْدِ بْنِ عُمْروٍ بْنُ أَشْعَرٍ فِي رَبِّيْعَةٍ بْنِ الأَلْبَيْضِ عَن عَلِيٍّ بِلَفْظِ الْبَابِ تَامًاِ.

* وَرَجَالُهُ فِي ثَلَاثٍ غَيْرِ رَبِّيْعَةٍ ذِكْرَهُ إِبْنُ حَبَّانٍ فِي (الْقُلُوبِ) (٦٠/٣)، وَأَخْرِجَهُ إِبْنُ جَرِيرٍ مِن طِرِيقِ الْبَابِ مُخْارِيْقُ مِن نَآرِيْقٍ مِلَائِكَةُ السَّحَابِ يَزِجُونَ بِهِ الرَّسُولِ.

* وَقَدْ أَوْرَهَ الْبَخَارِيُّ فِي تَارِيْخِهِ إِبْنِ أَبِي حَانِمٍ فِي تَرَجِمَةِ بِشِيْرٍ أَحْدَ رُوايَاتِ الْأَثَرِ،ْ

* وَالْأَثَرُ أَوْرَهَ الْبَخَارِيُّ فِي (الْعَلَّمِ) (٢٠٠٠) مِن مِسْنُودٍ عَلَيْهِ مِن طِرِيقِ الْبَابِ الَّذِي فِيهِ مُشْهَدٌ وَمِن طِرِيقِ رَبِّيْعَةٍ بْنِ الأَلْبَيْضِ عَن عَلِيٍّ. عَلَى أَسَانِسٍ أَنَّ الْأَوَّلِ بِدْرُوْبِ السُّمَوِّيِّ الْاثْنَايِ الثَّانِيِ. وَرَجُحَ الْطِّرِيقُ الثَّانِي بِقَوْلِهِ: (الْمَلِائِكَةِ) (٦٠/٣).

* وَلَكِنْ كَمَا تَرْىُ فِي النَّفْرِيُّ أَيْضًاِ كَمَا فِي الْبَابِ بِدْرُوْبِ الْرُّجُلِ الْمُبْهِمِ عَن عَلِيٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمَ.

(٢) فِي الأَصِلِّ: (إِبْنُ شَهَابٍ) وَهُوَ ذَخَيْرٌ وَالصُّوَابُ مَا أُثْبِنَاهُ. ١٢٠
 أسود (١) عن مjahد قال: مصع ملك (٢).

[١٢٤] حدثنا أبو بكر بن أبي طالب آخرني على بن عاصم عن جوهر عن الضحاك عن ابن عباس قال: البرق ملك يتراءى.

[١٢٥] حدثنا يوسف بن موسى بن نعم وفقيه قالا نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابن اشوع عن ربيعة بن الأبيض قال: البرق مخارق بيد الملكة يسوقون بها السحاب.

[١٢٦] حدثني إبراهيم بن راشد حدثني أبو ربيعة زيد بن عوف نا

(١) الصواب (الأسود) عند كل من يترجمه.
(٢) يقصد بأن البرق هو مصع ملك، وانظر الحاشية.

في إنساد أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحثاث صدروق بهم وبقية رجال السند ثقات.

أخرجه ابن المنذر كما في (الدر المنثور) (٤٣/٤) في قوله تعالى: (يربك البرق).
قال محمد: الملكة تمسح بجنحتها، فذلك البرق. زعموا أنها تدعى الحيات.

[١٢٤] موقف بإسناد منقطع ضعيف جداً.

في جوهر وهو ضعيف جدًا، والضحاك لم يلق ابن عباس.

* نقل السيوطي في آخر كتابه (الدر المنثور) (٢٢/٥) عن حجر أنه قال في أول كتابه (أسباب النزل) المسمى (العجب في بيان الأسباب) عند ذكره للضعفاء الذين يروون تفسير ابن عباس: ومنهم جوهر بن سعيد وهو واه روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم وهو صدروق عن ابن عباس رضي الله عنها، ولم يسمع من شيء.

* أخرج أبو الشيخ في (العظمة) (١٨٧٤/٤) من طريق المصنف.

وعزاء السيوطي في الدر المنثور لهما.

[١٢٥] رجله مؤلفون.

والمنرو يؤلف عن قول الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه برويه عنه ربيعة نفسه.

انظر رقم (٢٢) مع الحاشية.
حماد بن سلمة عن المغيرة بن مسلم - مولى الحسن بن علي - عن أبيه أنّه على بن أبي طالب عليه السلام قال: الرعد ملك، والبرق ضرب الملك السحاب بمخرقٍ من حديد.


وأشار حماد بعده: لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا.

---

(1) في الأصل (المخرق) والصفواد ما أثبتنه من الدور للسياطي وهو موافق للسياق.

[126] ضعيف جداً.

فه زيد بن عوف الملقب بفهد، متروك منهم بسرقة الحديث.

انظر "لسان الميزان" (2/509).

* آخرجه ابن جرير وابن المندب والبيهقي في سنته والخارطي في "مكارم الأخلاق".


أبو ربيعة زيد بن عوف متروك، وشبر بن حوشب متكلم فيه.

* آخرجه أبو الشيخ في "المتمم" (4/1967/94) عن المصنف به مثله.

* وعزال السيوطي لأبي الشيخ وأبي حاتم وذكره مختصراً.

132
باب في الريح

حدثنا محمد بن يزيد نا محمد بن فضيل نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر بن عبد الله الهمداني عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبيزي عن أبيه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تسب الريح، فإنها من روح الله - عز وجل - وسلوا الله خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به." 

[128] إسناده ضعيف والحديث صحيح.

في إسناده شيخ المصنف ليس بالقوي، وكذا عنترة الأعمش.

وتدمير حبيب والبقية ثقات.

* أخرجه بإسناد المصنف الإمام أحمد في مسندته (5/123)، والبيهقي في "الأدب المفرد" (ص 107) وسقط من الإسناد: (ذر بن عبد الله الهمداني)، وذكره الألباني في " الصحيح الأدب المفرد" (ص 277) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/27)، وأبو الشيخ في "العمدة" (5/124) مختصراً.

* وأخرجه الترمذي في سنده (4/511)، كتاب الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الريح.

* والنسائي في "الكبير" (6/231) كتاب عمل اليوم والليلة. باب ما يقول إذا هاجت الريح.

وعبد الله بن أحمد في "روائده المنسد" (5/123)، والحاكم في "المستدرك" من طرق عن الأعمش به مع زيادة في المتن.

* وقد جاء موثوقاً عن أبي. أخرجه النسائي في المصدر السابق، والحاكم (2/276) والبيهقي في "الشعبة" كما في المدر (1/400).
[129] حدثنا محمد بن يزيد نا ابن فضيل نا الأعمش عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ إذا رأى الريح فزع وقال: اللهم إني أسألك خير ما أمت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

والحديث له شواهد ومتبعات.

وأوردته الألباني في صحيح الجامع (7317) وحكم عليه بالصحة.

ولقد أورد النسائي في الكبرى عن أنس في اختلاف الطرق والألفاظ على الأعمش وشعبة بن الحجاج في هذا الحديث.

[129] في إسناده إنس أشع. والحديث صحيح.

فيه إنقطاع ما بين الأعمش وأنس.

فقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناده في كتاب المرواسيل (ص 82) - طبعة شكر الله قروجاني - عن علي بن المدني قال: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، إنما رأى رؤية بعثه صلى خلف المنام، فاما طرق (الأعمش عن أنس) فإنهما برويهما (عن)

يزيد الرفيعي (عن) أنس. اهـ.

ونص ابن معين والبخاري رحمهما الله بإسناده عن أنس مرسلة أي منقطعة. انظر:

تحفة التحصيل في ذكر رواية المرواسيل لولي الدين العراق (10 - ب ، 11 - أ).

والحديث أخرجه من طريق الأعمش عن أنس - طريق الباب:

أبو يعلى في مسنده (7/82) - طبعة حسين سليم -، وانظر المقدص العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي للهيثمي (373/4).

وأبو الشيخ في العظمة (3/413).

وتتابع الأعمش في روايته عن أنس:

1- فيادة بن دعامة السدوس، أخرجه أبو يعلى في مسنده (237/3) - طبعة إرشاد الحق الأثرى - وانظر المقدص العلي للهيثمي.

والبخاري في صحيح الأدب المفرد (ص 101) والورد في المقدص العلي للهيثمي.

والطبراني في الدعاء (54/2)
حدثنا محمد بن فضيل بن رشدين بن كريب عن أبيه عن
ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقول في دعائه: "الله إني
أعوذ بك من شر ما تجيء به الرسل، ومن شر ما تجيء به الريح".
والطحاوي في "مشكل الأثار" (1/400)، وذكر ابن حجر رواية قتادة هذا في الفتح
(2/52) من كتاب الاستمضاء، باب إذا هبت الريح.
وبرصح بصحبة الإسناد.
وأعلم أن الثابت في صحيح البخاري من رواية حميد عن أنس ما نصه: (كانت الريح
المذكورة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي ﷺ).
فذكر الحافظ في الشرح رواية قتادة عن أنس بزيادة نص دعائه ﷺ، وقال عن هذه الزيادة
: وهذه زيادة على رواية حميد يجب قبولها لثقة روايتها.
وقال الهيثمي في "المجمع" (10/135): رواه أبو يعلى بسانيد ورجال أحدها رجال
الصحيح.
ومر تصحيح الألباني له في "صحيح الأدب المفردة".
: حميد الطويل، آخرجه البخاري كما مر بدون نص الدعاء.
وأبو يعلى في مسندهما كما في "المقدس العلي" (4/327) بذكر نص الدعاء ولكن في
إسناده الحارث بن عمر البصري أحاديثه مناكير.
وع عليه فالحديث صح من رواية قتادة.
[130] إسناده ضعيف.
فيه شيخ المصنف كما مر (ليس بالقوي) وكذلك يوجد رشدين بن كريب فإنه:
(ضعيف). "التقريب" (1954).
ومن باب الفائدة فقد ذكر ابن رجب رحمه الله في "شرح علل الترمذي" (2/778) تحت
عنوان "قاعدة في الرواة ما نصه: رشدين الثالث: أحدثهما: رشدين بن كريب مولى ابن
عباس. والثاني: رشدين بن سعد المصري. وكلاهما ضعيف. فهذه الترجمة من
الأسماء ليس فيها ثقة فيما نعلم. أه.
* آخرجه أبو يعلى في مسند (4/354).

135
[131] حدثنا نعيم بن هيسيم نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة
عن أبيه عن عائشة قالت: كانت الريح إذا اشتدت تغير وجه رسول
الله ﷺ.

[132] حدثنا الحسن بن الصباح قال: كتب إلى نعيم بن حماد نا
الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول عن
أبي صخر زيد بن صخر عن أبي الدرداء قال: كان رسول الله ﷺ
إذا كانت ليلة ريح كان مفعزع إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا

ورد في مسند أحمد ﺞ (2/8) عن عفان.

وأبو يعلى في مسند (8/87) عن محمد بن عبد بن حسان.

وأبو الشيخ في العظم (12/16) عن روح بن عبد المؤمن. كلهم عن أبي عوانة به مثله.

وتتابع أبو سلمة عن عائشة: سليمان بن سيراب عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا رأى غيماً
وبرعاً عرف ذلك في وجهه. ألف الحديث، أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب
التفسير، باب (فلم رأو عارضًا ...) (5/87)، وسلم في صحيحه من كتاب
الإسقاط، باب التوحيض عند رؤية الريح والغم (2/116).

وله شاهد من حديث أنس بن البخري في صحيحه (2/80) بللفظ: إذا كنت الريح
الشديدة إذا رأى عرف ذلك في وجه النبي ﷺ.

[132] في إسناده نعيم بن حماد الخزاعي، أبو عبد الله المروزي، صدوق بكى كثيراً،
فقيه غارف بالفرائض. وقد تتبع ابن عدي ما أخطى فيه وقال: باقي حديثه مستقيم.
حدث في السماء حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفعوله إلى الصلاة حتى تنجلي.
[133] حدثني أبو هاشم حديثاً حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ إذا رأى الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأوعذ بك من شرها [وشر ما فيها]". وشر ما أرسلت به، وإذا رأى مخيلة قام وقعد، وجاء وذهب وتغير لونه، فقول له، يقول: أخف إن

إنه ما قاله الحافظ في التقرب (٧١٥).
ورأيت الأحاديث التي أخطأ فيها في الكامل ليس منها حديث الباب.
بقي أبو صخر زيد فإني لم أهند لتترجمته ومن قبلي الهشمي صرح بذلك. وجود الصنف بهم ولكنه توب.

* أخرجه الطبراني في "الكبر" كما في "المجمع" (٢١١٥).

وأبو الشيخ في المظلة (١٣٣/٤) مثلاً.

قال الهشمي: رواه الطبراني في الكبير من رواية زيد بن صخر عن أبي الدرباء. ولم أجد من ترجمه، وبيتة رجاله ثقات. والله أعلم. آه.

(١) قد يكون هو محمد بن علي الأصدي الموصل الفحيح العابد كما في التقرب المعروف سنة ٢٦٧. ولكن لا أستطيع الجزم بذلك فهو ليس مذكور ضمن شيوخ ابن أبي الدنيا ولا من تلاميذ حفص، ثم إنه ليس بغداوي وإنما ذكروا عنه أنه رحل إلى الكوفة والبصرة فقط، ولم يذكره الخطيب في تاريخه.

وهناك احتمال أن تكون تحرفت من الناسخ عن "أبو هاشم" فإن كان كذلك فهو أبو هاشم الرفاعي محمد بن زيد المذكور باسمه سابقًا أكثر من مرة، وهو مذكور ضمن ممن يروون عن حفص بن غياث كما في ترجمته من تهذيب الكمال. والله أعلم بالصواب.

(٢) جاء في الأصل: "حدثنا" تردد بين الصيغتين من الناسخ ولا يضر.

(٣) زيادة ثابتة عند مسلم وغيره، وأظهرها سقطت هنا من الناسخ.

١٣٧
أكون مثل قوم عاد حين قالوا: "هذا عارض ممطرنا" (۱) ».

[۱۳۴] حدثنا فضل بن عبد الوهاب نا محمد بن يزيد عن جوبر
حدثني أبو داود أنه سمع ابن عباس يقول في قوله تعالى: "فلما
رأوا عارضًا مستقبل أوديتهم". قالوا: غيم فيه مطر، قال:
"بل هو ما استعجلت به ريح فيها عذاب أليم"، وأول ما عرفوا
أنه عذاب رأوا ما كان خارجًا من رجالهم ومواشيهم يطير من
السماء إلى الأرض مثل الريش، دخلوا بيوتهم، واغلقوا أبوابهم،
فجأت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل، فكانوا تحت
الرمل سبع ليل وثمانية أيام [حسومًا] (۲)، لهم أثيوين، ثم أمر الريح
فكشفت عنهم الرمل، وأمر بها فطرحتهم في البحر، فهو قوله
تعالى: "فاصبحوا لا يرئ إلّا مساكينهم" (۳).

(۱) الأحقاف آية ۲۴
(۲) الأحقاف آية ۲۶
(۳) إسناده ضعيف جدًا.

أخبره بكامل سياق الباب مسلم رحمه الله في صحيحه، كتاب صلاة الاستمتاع، باب
التموذ عند رؤية الريح والغيوم، والفرح بالرمل (۹۹) من طريق ابن وهب به نحوه،
وعبد بن حميس كما في الدر للسيوطي (۶/۱۴) من تفسير سورة الأحقاف.
(۴) في الظمة لابي الشيخ: (بين السماء والأرض).
(۵) زيادة من كتاب العظمة.
(۶) سورة الأحقاف، الآية ۲۵.

[۱۳۴] حديث صحيح.

في جوبر بن سعيد الأزدي، ضعيف جدا. "التقرير" (۹۴۴).
أبو داود الأعمى، نفيه ابن الحارث، متؤكد وكذبه ابن معين. "التقرير" (۷۲۳).
وأخبره أبو الشيخ، في "العظمة" (۶/۱۴) من طريق المصنف.
135] حدثنا أبو سعيد الأشجّّّة، حفظ بن غياث عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتت الصبا (1) الشمال، فقلت: ماري حتى نصر رسول الله ﷺ، فقال الشمال: إن الحرة لا تسرى بالليل، قال: وكانت الريح التي نصر بها رسول الله ﷺ الصبا.

136] حدثنا خالد بن خداش نا أبو عوانة عن قتادة قال: قال

وعزاء السيوطي في الدر لكلهم.

(1) بفتح الصاد، قال لها القول: بفتح القاف لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهمها من مشرق الشمس قال الحافظ في الفتح (2/211).

135] إسناده صحيح.

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، كما في تفسير ابن كثير (3/470) عن أبي الأشجّّّة.

* وأخرجه أبو الشهاب في العلامة (4/346) من طريق ابن أبي حاتم وعمر بن عبد الله الهذاني وابن التجارود عن أبي الأشجّّة به مثله.

* وذكر الحافظ في الفتح (7/204) من كتاب المعازِي، أن الأثر أخرجه ابن مردوية في تفسيره عن ابن عباس قال: قال الصبا للشمال: اذهب بنا نصر رسول الله ﷺ، فقالت: إن الحرات لا تسب بالليل، فغضب الله عليها فجعلها عقيبة 6، ثم ذكر طرفًا من رواية الباب وسكت عنهما.

وعزاء كذا السيوطي إلى ابن مردوية كما في الدر (5/355) من سورة الأحزاب.

* وأخرجه الحاكم أبو أحمد في الكتب (2/22) من وجه آخر عن عكرمة ابن عباس ولكن بإسناد ضعيف جداً فيه أثوابية الزبيدي شيخ لقبة لا يعرف خبره منكر قاله الذهبي في الميزان (4/9) عند ذكره للآثار من طريقه، وطريق الباب يغني عنه.

* وأخرجه ابن جرير في تفسيره (2/217)، والحاكم في الكتب (3/252) عن عكرمة مقطوعًا من قوله. وفيه التصريح أن ذلك في ليلة الأحزاب ولم أجد التصريح بأن ذلك في ليلة الأحزاب من طريق صحيح عن ابن عباس وإنما جاء عند الحاكم بسند منكر كما مر، ومن قول عكرمة كما مر، إلا أن يكون عند ابن أبي حاتم والله أعلم.

139
رسول الله ﷺ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والجنوب من ريح الجنة».

[137] حدثنا محمد بن عبد الله المدني نا عُبِس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «ريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللوافق، وهي التي ذكرها تعالى في كتابه فيها منافع للناس»، والشمال من نار تخرج فتمر بالجنة فتصيبها نفحة منها، فبردُها هذا من ذاك.»

[136] مرسل، والحديث قد صح.

* أخرجه عبد الززاق في تفسيره (2/217) من رواية قتادة من غير ذكر (والجنوب من ريح الجنة).

* وقد صحت عبارة: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور» من حديث ابن عباس.

* أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإستماع، باب قول النبي ﷺ: «نصرت بالصبا» (2/211 مع الفتح).

* وسلم في الصحيح، كتاب صلاة، الاستمقاء، باب في ريح الصبا والدبور (190).

* وأحمد في مسنده (1/374).

* وأما العبارة الأخرى: «والجنوب من ريح الجنة» فقد جاءت بمفردها من رواية قتادة.

* أخرجهما أبو الشيخ في العظمة (5/130) بإسناد رجاهان ثقات.

* حديث الباب من رواية قتادة المرسل، ذكره السيوطي في الدر (4/179/4) وعزاء للمصنف فقط.

* [137] ضعيف جداً.

* فيه أبو المهزم، متروك. التقرب (8462).

* فيه عيسى بن ميمون النجمي، ضعيف. «التقرب» (4469).

مع العلم أن في أكثر طبعات «التقرب» ما عدا الطبعة الأخيرة للمحققة صغير الباكستاني، =

140
138 في إسناة المهنهال بن عمرو الأسود صدوقاً وهم. التقرب (1966) وتدليس هشيم وعنترة الأعشى، أما تدليله هشيم مدعوم بثابتة جبران له كما في رقم (150) حيث أخرجه المصنف هناك. ولأعشى قد استعمل الأئمة تدليسه، وقد جاء الآخر بلغة أطول من هذا عند المصنف كما بسيق والطبري، وقُذّب إسناة الحافظ في الفتح (1/2016). 

* أخرجه ابن جرير في تفسيره (14/122) بسنده قوي كما قال الحافظ.
[١٣٩] حدثنا فضيل عن يزيد بن زريع عن أبي رجاء (١) عن الحسن قال: تلقح الشجر والسحاب.

[١٤٠] حدثنا بسام بن يزيد نا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف عن كعب قال: لو حسِن الله تعالى الريح ثلثًا لأنتن ما بين السماء والأرض.

= * والطبراني في «معجمه الكبير» وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف، كما في المجمع.
(٤٥٧). وأخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» كما في منتقى السلفي (١٣٣) من طريق سفيان بن الأعمش به. عند تفسيره آية في سورة النبا.
* وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (١٦٩/٤).
* وذكره ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير» (٤/٣٩٤).
كلهم بلغوا أطول مما في الباب.
(١) محمد بن سيف، ثقة.

[١٣٩] إسناده صحيح.

* وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١١/١٤).
وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/١٣٤١) كلاهما من طريق ابن علية عن أبي رجاء سألت الحسن - رحمه الله تعالى - عن قوله سبحانه: {وأرسلنا الرباح لواقع} قال: لواقع الشجر والسحاب حتى نمضرون.
* وأخرج أبو عبيد وابن أبي حاتم وابن المنذر. كما في «الدر الخصوصي» (١٧٩/٤).

[١٤٠] إسناده ضعيف.

على بن زيد بن جدعان ضعيف. {القرب} (٤٨٧). وشيخ المصنيف فيه ضعيف ولكنه تويه و قريء علي بن زيد.
* أخرج ابن الحسن بن أحمد بن حبل في «روائد الزهد» (١٣٤) من طريق عبد الراحم بن مهدي وأبو قتيبة.
[141] حدثنا فضيل عن خالد بن عبد الله (1) عن عامر بن السمط
عن أبي الغريف عن علي عليه السلام قال: الذرايات: الرياح.

= عن حماد بن زيد عن علي بن زيد به.
* وذكره السيوطي في الدر (1/301) وعزاه لزوائد الزهد وأبو الشيخ.
(1) الطحان الواسطي، ثقة بث.
[141] إسناده حسن، وصحيح من طرق أخرى.
 فيه أبو الغريف عبد الله بن خليفة صدوق.
* لم يجد من أخرجه من طريق الباب على حسب المصادر المطبوعة.
وقد تابع أبو الغريف رواية أخرى كما سبأني.
والاثر له طرق كثيرة عن علي رضي الله عنه.
 قال الحافظ في الفتح (8/599) : (وهو التفسير مشهور عن علي، وأخرج عن مجاهد
وأبو عباس مثله، وقد أطلق الطبري في تخرير طرقه إلى علي... وله شاهد مرفوع
أخرجه الزارو وابن مودي به سبنتين عن عمر) أي.
* أخرجه البخاري تعليقاً عن علي褒صية الجزم في صحيحه، كتاب التفسير، باب سوره
الذرايات (8/598 مع الفتح).
* وأخرجه الطبري في تفسيره (26/187) وعبد الزراد في تفسيره (2/171) وابن عيينة
في تفسيره كما في تعلق التعليق (4/318) والحاكم المستدرك (4/436) وصحبه
ووقفه الذهبي كلههم من طرق عن أبي الطفيل الصحابي عن ابن الكوّاء - يفتح الكاف
وتشديد الواو - يسأل على أبي طلاب عن الذرايات وغيرها من مفردات سورة الذرايات.
بساط أوائل وأواخر من هنا. وقد ذكره الحافظ عن عبد الزراد وابن عيينة وسكت عنه.
* وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق شيخه أبو سعيد الآشج تنا عقبة بن خالد
السكوني تنا عبد الطائي عن علي بن زريعة أن ابن الكوّاء سال على ما الذرايات؟
قال: الرياح.

حتفت لنا هذا الإسناد الحافظ ابن حجر رحمها الله في تعلق التعليق (4/318/4).
وعزاه السيوطي له في الدر (4/132).
ووجاهه نتائج ما عدا عقبة فهو صدوق، صاحب حديث.

143
حدثنا فضيل وإبراهيم بن عبد الله عن هشيم عن أبي ساسان قال: سألت الضحاك عن الريح العقيم؟ قال: هي التي لا تلقح.

حدثنا بن خدياش نا أبو عوانة عن قتادة أو داود بن أبي هند

* وأخرج الفراء في تفسيره من طريق شيخه النووي عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن علي في قوله:«والذريات ذروها» قال: الريح. وأيضاً حفظ لنا هذا الإسناد الحافظ في التعلق. ذكره في الفتح وسكت عنه وحي حبيب فهو مع كونه ثقة إلا أنه كثير التدليس.

* وأخرج الطبري من طريق آخر عن محمد بن جعفر بن مطعم عن علي.

* وأخرج إسحاق بن راهويه وابن جيرير الطبري في تفسيره والحارث بن أبي أسامة عن خالد بن عرفة عن علي وفيه قصة. انظر المطالب العادلة، لاين حجر (378/3). وذكر المحقق في الحاشية عن البصوري أنه قال: رواته، نفقت.

* وأخرج إسحاق بن راهويه وابن منيع عن زاذان عن ابن الكواء عن علي. انظر المطالب العادلة (279/3).

* وزاد السيوطي في الدر (137/3) وعزاء إلي: سعيد بن منصور وابن المنذر وابن الأثري في المصاحف والبيهقي في شعب الإيمان.

* وأخرج الطبري في المختارة: تعلق التعلق (419/4).

[142] رجاء ثقات وفقه تدليس هشيم لا يتحيد بهديه إلا بما صرح بالسماع فيه. ولكن يحدث عنه هنا تلميذه إبراهيم وهو من أعلم الناس بحديده كما في ترجمته.

لم أحد من أخرجه من قول الضحاك.

وله شاهد من قول ابن عباس أخرجه ابن جبر وأبو الشيخ في «العظمة» (4/1342).

* وأخرجه الطبري وابن المنذر واحكمه وصححه. انظر الدر (139/3).

ومن قول قتادة أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (4/1328) وابن جبر وعبد الزواق في تفسيرهما كما في الدر المنثور.

* ومن قول عبد الرحمن بن يزيد أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (4/1319).

144
قال: قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلق تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الشمال: إن الحرة لا تسري بالليل. قال قادة: لا نجدها بالليل إلا ليلة.

[144] حدثني جدي (1) علي بن الحسن عن حسين بن علي الجعفي قال: سألت أبا موسى (2) عن الريح على أي شيء سميت الشمال؟ قال: الكعبة (3)، الشمال على شمالها، والجنوب على يمنيها، والصبي من وجهها، والدبور من خلفها.

[143] إسناده متقطع، والآخر صحي من رواية ابن عباس موقوفًا. انظر رقم (135) فقد سبق تخريجه هناك.

(1) هكذا في الأصل وأظهرا خطأ فليس (علي) جدًا، ولا يعرف للمصنف رواية عن جد
(عبيد).
(2) هو إسرائيل بن موسى البصري، نزل الهند، ثقة. «التقريب» (404).
(3) في الدر السيوطي: (3)، عن أي شيء سميت الريح؟ قال: علي القبلة. . . . ثم ذكره.

[144] رجاه ثقات ما عدا شيخ المصنف.

فإن أخذنا بالتعليق السابق رقم (1).

المعنى المقصود هو علي بن أبي مريم وهو علي بن الحسن بن بشر، لم أقف على ترجمته.

وإذنا جزمت أنه المعني لائي وقفت على رواية له عن حسين الجعفي في كتاب الصمت

بتحقيق نجم خلف (ص58).

والمثال إلى تحقيق المحقق حول هذا الراوي في نفس الكتاب (ص217 - 219).

حدث حيال إلى أن شيوخه معظمهم ثقات، ولم ينص أحد من الأئمة على توثيقه أو تضعيفه، ولم يأتي بما ينكر عليه، حذّرت عليه ابن أبي الدنيا الثقة، فإن هذا مما يقويه، ويجعل روايته في دائرة الإعتبار.

145
حدثنا أبو عبد الرحمن الفرشي نا محمد بن فضيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عمر (1) قال: قال رسول الله ﷺ: لما فتح الله تعالى على عاد من الريح التي أُهلكوا فيها إلا مثل الخاتم، فمرت بأهل البادية فحملتهم وأموالهم فجعلتهم بين السماء والأرض، فلما رأى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال: فألقت أهل البادية وموشدهم على أهل الحاضرة.

- أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدرس السيوطي (7/61/3).
- وقال أبو موسى إنما أخذه عن الحسن البصري كما سبأني برقم (158).

(1) في الأصل: (عمر) وهو خطأ والصواب ما اثبتناه من المصادر الأخرى.

[145] إسحاق ضعيف. وأول من الحديث له شواهد موقعة ومقطوعة. فيه مسلم بن كيسان الملافي، ضعيف. «التقرب» (685).

* أخرجه أبو الشيخ في «العنةة» (3/13/8/3) بأقصر من متن الباب قليلا من طريق واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل به.
* وأخرجه الطبراني في «الكبر» (13/12/211) أيضًا من طريق وأصل عن محمد بن فضيل به.

* وأخرجه أبو يعلى في مسنده وابن مردوخة كما في الدرس السيوطي (6/44).

* وكلى شاهد من حديث ابن عباس مرفوعًا وموقوعًا. فالمرفوع أخرجه الطبراني في معجمه (1/42/377) وذكره ابن كثير عنه بالسند والحنف في تفسيره (4/174).


146
[١٤٦] حدثنا إبراهيم بن أبي عثمان (١) حدثني حسين بن محمد نا:
أبو سفيان المعمري عن أساط عن السدي عن ابن عباس قال:
الشمال ما بين الجدي ومغرب الشمس، والجنوب ما بين مطلع
الشمس وسهيل، والصباح ما بين مطلع الشمس إلى الجدي،
والدبوير ما بين مغرب الشمس إلى سهيل.

= والموقوف أخرجه عبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصحبه كما في الدر (١٥/٦)

= بلغه: (ما أرسل الله على عاد من الربيع إلا قدر خاتمي هذا)

= قال ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٢٩/١) بعد ذكره لرواية ابن عمر ورواية ابن
عباس: والمقصود أن هذا الحديث يرفع نظر، ثم اختلف فيه على مسلم البخاري،
وفيه نوع اضطراب والله أعلم. أه كلامه رحمه الله.

= وأعل الحافظ الروايتين في الفتح (٣٧٧/١) وسكت عنهما.

= وذكر الحافظ في الفتح شواهد موقوفة عن صحابة وتابعين صحبه تثبت صحة عبارة
(ما فتح الله على عاد من الربيع التي أهلكوا فيها إلا مثل الخاتم) . وأيضًا، له شاهد من
قول كعب الأحبار بإسناد رجلين موثوقين عند أبي الشيخ في "العظمة" (٤/١٣٣٣).) (١)

(١) لم أجد له ترجمة.

[١٤٦] إسناده ضعيف متقطع.

فيه أساط بن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ يُعبر بـ "التقرب" (٣٢٣) وإسماعيل بن
عبد الرحمن البدلي مع كونه يهم فهو لم يلق ابن عباس.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله - في كتابه الجامع - بين الأسباب، كما قلله عنه
السيوطي في الدر (١٠٢/٦) - رواية السدي ضمن الروايات الضعيفة في التفسير عن ابن
عباس فقال:

ومتهم إسماعيل بن عبد الرحمن السدي - بضم المهمة وتشديد الدال - وهو كوفي
صدوق، لكنه جمع التفسير من طرق منها عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة بن
شراحل عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وخلط
روايات الجميع فلم تتميز روایات الثقة من الضعيف، ولم يلق السدي من الصحابة إلا.

١٤٧
حدثنا محمد بن يزيد نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان
عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تسبوا الريح، فإنها
تخيء بالرحمة ونجيء بالعذاب، قولوا: اللهم اجعلها رحمة ولا
تجعلها عذاباً.

حدثنا شجاع بن الأشرس نا إسماعيل بن عياش عن عبد
الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس قال: الماء والريح جندان من جند الله - عز وجل -
والريح جند الله الأعظم.

حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس نا سفيان عن عمرو

= أنس بن مالك. أه.

فقد صرح الحافظ إنما رواياه في التفسير عن ابن عباس تكون بواسطة. ومع ذلك فقد
خلطت عليه.

وصرح بعدم سماعه من الصحابة إلا عن أنس.

* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (١٣٦٦/٤) من طريق المصنف به مثله.

[١٤٧] موقف صحيح.

* من طريق المصنف فيه شيخه وهو ليس بالقوي.
* وقد أخرجه إبن أبي شيبة في مصنفه (٢٧/٠) باب ما يدعى به الريح إذا هبت - من
طريق شيخه عبد الله بن موسى آخرنا شبيان بن عبد الرحمن التيمي عن منصور بن
المعتمر به مثله. وإسناده صحيح.

[١٤٨] إسناده ضعيف.

فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، ضعيف (٢٠٤). و
* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (١٣٦٦/٤) من طريق المصنف به مثله.
وعزاء السيوطي في الدر (١/٣٢) لأبي الشيخ فقط.

١٤٨
سمع يزيد بن جعذبة عن عبد الرحمن بن مخراق عن أبي ذر يبلغ به النبي ﷺ قال: إن الله ﻋز وجل خلق في الجنة ريحًا بعد الريح سبع سنين من دونها باب مغلق، وإنما يأتيمك الروح من خلال ذلك الباب، ولو فتح ذلك الباب لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء، وهي عند الله ﻋز وجل - الأزب (١) - فيكم الجنوب.


[١٤٩] الحديث لا يروى مرفوعًا من رواية أبي ذر من غير هذا الطريق، وله شاهد صحيح موقوف عن ابن عباس، وفي إسناد الباب:
* عبد الرحمن بن مخراق. لم يذكر فيه أبو حاتم جرحًا ولا تعديلًا (٥/٢٨٥). وذكره ابن حبان في «التقات» (٢٠/١).
* يزيد بن جعذبة الليثي جد يزيد بن عياض، ذكره البخاري في «تاريخه الكبير» (٣٢٣/٨)، وأبو حاتم في الجرح والتعديل (٥/٢٥٥). دون جرح ولا تعديل.

وقد اختلف فيه هل هو يزيد بن عياض نفسه؟ أي أنهما شخص واحد... أم إنه شخص آخر وهو جد يزيد بن عياض؟ وهذا الاختلاف له أهميته لان يزيد بن عياض قد كذبه مالك وغيره ووصف بوضع الحديث فالاختلاف له تأثيره في الحكم على الحديث.
* فممن ذهب إلى أن يزيد بن جعذبة غير يزيد بن عياض وأنه جده:
* البخاري في «تاريخه الكبير».
* أبو حاتم في «الجرح والتعديل».

حيث وصفه بأنه جد يزيد بن عياض، وترجمة مفردة لزيد بن عياض بن يزيد بن جعذبة.
* ابن خزيمة صرح بأن يزيد بن جعذبة غير يزيد بن عياض ودليله على ذلك قوله:

عمرو بن دينار أجل وأكبر سناً من آن يروى عن يزيد بن عياض.

١٤٩
انظر ذلك في "تهذيب الكمال" (٣٢٣/3) في ترجمة يزيد بن عياس.
* الحافظ المزري ذكر هذا الخلاف في ترجمة يزيد بن عياس من تهذيبه، وذهب إليه.
غير وقال: (وهو الأشبه).
* مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبى ذهب إلى ذلك في معرض رده على ابن عدي انظر ميزان
الإعتدل (٦/١١١).
* حبيب الرحمن الأعظمي في معرض رده على الهشمى وابن حجر في حاشيته على
الحديث من كتاب "المطالب العالية" لابن حجر (٣/٢٦٤).
* ومنم ذهب إلى أنهما واحد وأن يزيد بن عياس ينسب إلى جده فيقال: يزيد بن
جعدة: ابن عدي في "الكامل" (٧/٤) حيث ذكر الحديث بإسناده وقال: وهذا عن الذي
يحدث عنه عمر بن دينار عن يزيد بن جعدة، هذا الحديث هو يزيد بن عياس ...
ومعروق أكبر سنة من وأقدم موعى وهذا من رواية الكبار على الصغر. أهد.
وقد رد عليه الذهبي في العيزة، وعمرو بن دينار أهل وأكبر سنة من أن يروي عن يزيد
بن عياس الكذاب كما قال ابن خزيمة.
* خاتمة الحفاظ إبن حجر، حيث ظاهر صناعه في ترجمة يزيد بن عياس في التقريب
(٧٨١٣) يدل على ذلك فقد قال: (وقد ينسب لجده).
* وأيضًا فيما نقل عليه الأعظمي في "المطالب العالية" (٣/٢٥٨ - الحاشية) في الحكم على
هذا الحديث فقال: (قلت: يزيد بن جعدة هو ابن عياس) متروك الحديث).
* الهشمى كما في "المجمع" (٨/١٣٥) حيث قال عقب الحديث: (فيه يزيد بن عياس
بن جعدة وهو كذاب).
* البويضري. كما نقل عنه الأعظمي في "المطالب العالية".
* العلامة الألباني ونذكر من خلال ظاهر صناعه حيث حكم على الحديث بإسهال في
ضيوف الجامع (٧٦٠) وعذر التفصيل فيه إلى "سلسلة الأحاديث" (٢٧٤) (٣).
ولم يطبع بعد.

هذا ما وقف عليه، والذي يظهر لي أن منشأ الخلاف وسببه هو الخلاف في نسب يزيد =

١٥٠
بن عياض فاندي يقول:

هو يزيد بن عياض بن جعدبة، يرى أنهما شخص واحد وأن يزيد بن عياض نسب إليه.

جده.

ومن يقول: يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة. يرى أنهما شخصين.

والذي أبلغ إلى إمام الصناعة البخاري وأبو حاتم ومن بعدهم شيخ

الأنثمة ابن خزيمة وحافظ الإسلام المزي والذهبي. والله أعلم بالصواب.

وعليه فالحديث لا يحكم عليه بالوضع أو الضعف الشديد.

والحديث آخره:

* البزار في مسنده كما في كشاف الاستار (2/65).

وقال: لا تعلم أحداً رواه إلا أبو ذر، وليس له إلا هذا الطريق.

* والحميدي في مسند (1/70).

* والبخاري في التاريخ الكبير (5/347) مختصرًا.

* وابن عدي في الكامل (7/263).

* والبيهقي في السنن الكبرى (3/364).

* وأبو الشيخ في العظمة (4/1338).

* وابن أبي شيبة. كما في المطالب العالمية (3/264) والدر اللسيطي (1/301).

* وإسحاق بن راهويه. كما في المطالب (3/264) والدر (1/300).

* والمحمالي في ماصه – رواية ابن حجي البع - (ص 39).

* وذكره الذهبي في الحزام (111) وذكر إن الحديث وقع له عاليًا في المحاميات.

* واللاكاني في أصول اعتقاد أهل السنة (3/176/12).

* والاصبهاني في الحجة رقم (316).

* والروائي كوا في ضعيف الجامع (7/16).

* والضياء في المختارة كما في ضعيف الجامع، والكنز (3/218).

* وذكره الزمخشري في الفائق (1/278).

وكذا طرفاً منه إبان الأثر في النهاية (2/159).

151
حدثنا يوسف بن موسى نا أبو معاوية وجرير عن الأعمش عن المنهل بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله ﷺ وأرسلنا الريح لواقف قال: يبعث الله عز وجل الريح فتلقح السحاب.
ثم تمر به، فتدرب كما تدر اللقحة، ثم تمطر.

حدثنا يوسف بن إسحاق بن سليمان الرازي عن أبي سيار(1)
عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد بن عمر قال:
يبعث الله عز وجل ريحا فتعم الأرض (2)، ثم يبعث الله عز وجل المشيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله عز وجل المؤلفة فتولفه، ثم يبعث الله عز وجل اللواقح، فتلقح الشجر، ثم قرأ عبد بن عمير: وأرسلنا الريح لواقف أو الريح (3).

(1) مذكره الدارقطني في العلل (251) وذكر الخلاف في رفعه ووقفه ورجع الرفع.
(2) ومن الحديث قد جاء موافقًا عن ابن عباس بإسناد رجاله ثقات. أخرجه أبو الشيخ في العظمة (1339/4) وعبد الرزاق في تفسيره سورة الحج (346/2).
(3) [150] ذكره الحافظ بهذا النهج تقريبًا وعزاء للطبري وقال: (من طريق قوري) انظر الفتح (3/6) في كتاب بداء الخلق.
(4) وقد أخرجه المصنف مختصرًا برقم (138) فانظر تخريجه هناك.
(1) عند أبي الشيخ: "أبو سنان".
(2) في رواية أبو الشيخ وغيره: "المبشرة" وبدل (فتعم) بالقاف وأظهره خطأ.
(3) زاد أبو الشيخ وغيره: "قلما".
(4) في رواية أبو الشيخ وغيره بعد قراءة عبيد: "قال: الريح لواقف وعلي الصواب هذا.
أوضح من الباب.

[151] فيه تدليس حبيب وبقية رجاله ثقات.
حدثنا يوسف بن جرير عن عبد العزيز بن رقيع عن أبي الطفيل عن علي - عليه السلام - والذماريات ذروا (1) قال: الريح.
فالحاملات وقرا (2) قال: السحاب، فالقصبات أمراً (3)
قال: الملائكة.

حدثنا يوسف نا رفيق نا سفيان عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطن (4) عن أبي العبيدين (5) عن عبد الله (6) والمرسلات
عِرفاً قال: الريح، فال العاصفات عصفاً قال: الريح، والآشات نشراً قال: الريح.

* أخرج أبو الشيخ في العظمة (329/4، 1327) وابن جرير في تفسيره (21/14).
من طريق عبد بن أبي ثابت منها بلغت الباب، ومنها بزيادات أخرى.
* زاد السيوطي وعزاز إلى ابن المتنز وابن أبي حاتم. الدار (179/4).
(1) الذماريات آية: 1
(2) الذماريات آية: 2
(3) الذماريات آية: 3

(152) إسناده حسن لاجل. شيخ المصنف فهو صدوق.
وأناطر تخريج الأثر الموقوف تحت رقم (141) حيث اختلف فيه علي أبي الطفيل.
(4) هو مسلم بن عمران البطن، ثقة. التقرب (2، 268).
(5) بصيغة وتشابه هو معاوية بن سبارة السويدي، ثقة. التقرب (4، 4، 380).
(153) رجاه نونات.

ما عدا رفيق، فإنه كل من وقفت على من اسمه (رفيق) الثين من الرواة طبقهما متقدمة
من طريقه التابعين الذين يروون عن الصحابة.
وأظهره قد أفتح في السند، لأن يوسف بن موسى شيخ المصنف يروي عن سفيان بن
حدثني قاسم بن هاشم نا آدم العقلاني، عن مجزأة بن زاهر قال: خرج ابن مسعود من المسجد، فاستقبلته ريح شديدة، فسأله رجل من القوم، فقال ابن مسعود: لا تسبوا الريح فإنها بشر وندُر وواضح، ولكن استعيذوا بالله من شر ما أرسلت به.

 حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار القرشي نا إسحاق بن منصور عن الحكم بن عبد الله عن قنادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما هاجت جنوب إلا أسالت واديًا.

---

عبيلة مباشرة، والله أعلم.

أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. كما في «الدرء» 492/6 وزاد في آخره: »فالفارقات فرتاً. قال: حسبك. (التقريب) 133).

هو أمدم بن أبي إسحاق العقلاني وأصله مروري، ثقة عابد، «التقريب».

في إسحاق بن الرحمان بن عبد الله المسماري، صدوق، اختلط قبل موتته.

وضابطه: أن من سمع منه بغداد، بعد الاختلاط، «التقريب» 1444، ولم أجد نصًا فيه ذكر أنه سمع منه قبل الاختلاط أو بعده.

علماً بأن قاسم بن هاشم الذي يروي هنا عن آدم هو ممن يروي عن العقلاني بعد اختلاطه.

في إسحاق الحكم بن عبد الله النصري مقبر، «التقريب» 157، وقد توع.

والآثر صبح من طريق آخر.

أخرجه أبو الشيخ في «العظيمة» 340/4 والطريبي في «الكبر» 133/11 من طريق الفضل بن عطاء عن عكرمة به بلغ: »ما حركت الجنوبي بعده من بطن واد إلا أساته«.

وأخرج أبو الشيخ أيضًا من طريق الفضل عن علقمة عن عكرمة به فزاد علقمة في السند.
156] حدثنا محمد بن صالح القرشي نا عون بن كهمس بن
الحسن عن إياس بن دغفل القيسي عن عبد الله بن قيس بن عباد
صاحب علي عن أبيه قال: الشمال ملح الأرض، ولولا الشمال لم
تثبت (1) الأرض.

157] حدثني إبراهيم بن سعيد نا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي
مرير عن ضمرة بن حبيب قال: الدبور، الربيع الغربية، والقرب:
الريح الشرقية، والشمال: الريح الجوفية، واليمنى: الريح
القبلية، والنكبا التي تجيء من الجوانب الأربع.

= والفضل بن عطاء ترجم له العقيل في الضعفاء وقال: فيه نظر.
* وأخرج عبد الرزاق في تفسيره - سورة الحجر - (2/463) وأبو الشيخ في العظمة
(4/1341) بإسناد صحيح عن معاصر عن قنادة عن حبان بن عمرو عن ابن عباس قال:
(ما راحت جنوب فت إلا أستبان وادي رايعموه أو لم تروه).
(1) في رواية أبو الشيخ لائنت.

158] في إسناده عبد الله بن قيس لم يذكر فيه إبن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا.
وعون بن كهمس مقبول. التقريب (826).
* أخرج أبو الشيخ في العظمة (4/1377) من طريق المصنف.
* وذكره السيوطي في الدر (1/161) من رواية ابن عباس وعزاء أبي الشيخ ولم أجد في
المطبوع.

[157] إسناده ضعيف.

فيه أبو بكر بن أبي مرير ضعيف وقد اختلط. التقريب (41) (820).
وقد قال ابن الأثر في النهاية (98/2) بعد ذكره لتفسير جهة ربيع الدبور: وليس
بشيء، وقد كثر اختلاف العلماء في جهات الرياح ومنها بها اختلافًا فلم نطلق بذكر
أقوالهم. أهـ.
[158] حدثني أبو عبد الله العجلبي نا الحسين بن علي الجعفي أن
إسرائيل بن موسي البصري عن الحسن قال: جعلت الريح على
الكعبة، فإذا أدرت أن تعلم ذلك فاستدُر بالطريق إلى باب الكعبة، فإن
الشمال عن شمالك، وهي مما يلي الحجر، والجنوب عن يمينك
وهي مما يلي الحجر الأسود، والصبي مقابلك وهي تستقبل باب
الكعبة، والدبور من دبر الكعبة.

[159] حدثنا أحمد بن منيع نا عيينة عن ابن أبي نجيح
فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا (1) قال: هي الصبا.

[160] حدثنا شجاع بن الأشرس بن ميمون نا إسماعيل بن عباس
عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال:

وكلامه حق لمن تأمل الروايات في ذلك.

* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (4/1322) من طريق المصنف به مثله.
* زاد السبوعي في "الدر" (1/201) وعزا إلى ابن أبي حاتم في تفسيره.

[158] في إسناده شجاع المصنف الحسين بن الأسود، صدوق بخطيئة كثيرًا.
وقد تقدم الأثر من قول إسرائيل بن موسي الراوي عن الحسن - رقم (144).

* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (4/1326) من طريق المصنف به مثله.

(1) سورة الأحزاب الآية 9.

[159] إسناده صحيح.

* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (4/1347/4) من طريق البلاد.
* وأخرج ابن جرير في تفسيره (2/128/4) وأبو الشيخ (4/1342) من طريق آخر عن ابن
* أبي نجيح عن مجاهد بأطوال من هنا.
* وذكره ابن كثير في تفسيره (3/479) عن مجاهد مختصرًا وقال: وؤديه الحديث
* الآخر: "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور".

156
قلت لكعب: من ساكن الأرض الثانية؟ قال: الريح العقيم، لما أراد الله تعالى أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزيتها أن افتحوا منها بابًا، قالوا: يا ربا مثل منخر الثور؟ قال: إذن تكفيه (1) الأرض بمن عليها. قال: ففتحوا مثل حلقة الخاتم.

[111] حديث أبو عبد الله العجلي نا مصعب الخثعمي نا أبو بكر الهذلي عن سعيد بن جبر، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة، والشعبي، وتقاتة قالوا: (الريح العقيم) التي لا تلقع الشجر، ولا تخرج الثمرة، مثل: الرجل العقيم الذي لا يولد له.

[162] حديثا الفضل بن يعقوب بن الفريابي نا سفيان عن هارون بن

(1) من كتاب الطيارة: إذا كبتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفتات الإناء، وعكفته إذا كبتته وإذا ألمته. (الناها) (18/ 3) (32).

[160] في إسناد إسماعيل بن عباس مخلط في روايته عن غير أهل الشام وهذه منها فهو يروي هنا عن محمد بن عجلان وهو مدني.

* آخره أبو الشيخ في «العظمة» (13/ 424) من طريق المصنف به مثله.

* وله شاهد مرفوع من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ذكره ابن كثير في تفسيره (237/ 4) وعزاه لابن أبي حاتم، وأيام متقدمة في «التوحيد» (178/ 1) قال ابن كثير: رفعه منكر، والأقرب أن يكون موقفًا على عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه من زالمية اللتين أصابهما يوم الرومك، والله أعلم. أهده.

أي إنه من الإسرائيليات.

[111] إسناده ضعيف جداً.

فيه أبو بكر الهذلي سُلّت عنه شعبة فقال: (دعوني لا أقيه).

قال الحافظ في «التقريب» (80/ 4): أخباري متروك الحديث.

١٥٧
عترة عن أبيه (1) عن ابن عباس في قوله تعالى { فأصابها إعصار فب عترة عن أبيه (2) قال: ريح فيها سموم شديد.

[163] حدثنا الفضل نا الفراهي نا جعفر عن هارون بن عترة عن أبيه عن ابن عباس { ريح فيها صر } (3) قال: ريح فيها زمهرير بارد.

[164] حدثني قاسم بن هاشم نا يحيى بن صالح نا سليمان بن بلال نا جعفر بن محمد عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت عائشة

(1) عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، ثقة، وهم من زعم أن له صحبة. التقرب.

(2) سورة البقرة آية: 266

[165] إسناده حسن.

هارون بن عترة الشيباني، لا بأس به. التقرب (285).

* أخرج الحاكم في «المستدرك» (283/6) من طريق قبيصة بن عقبة عن سفيان به مثله.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

* وأخرج أبو يعلى في «مسند» (140/3) من طريق آخر فيه الكلبي.
* وأخرج أبو يعلى في «المجمع» (232/6) عن أبي يعلى وقال: وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف جدا.
* وعُزاء السيوطي في «الدر» (1/67/3) إلى الفراهي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

(3) آل عمران آية: 177

[166] إسناده حسن.

* عزاء السيوطي في «الدر» (2/117) إلى إبن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد والفراري وسعيد بن منصور والطسفي في «مسائله» بلفظ: (برد شديد).
تقول: كان رسول الله ﷺ إذا كان اليوم ذو الريح والغيم عرفت ذلك في وجهه، وأقبل وأدر، فإذا مطر سر به وأعجبه ذلك، قالت سالته، فقال: إنني خشيت أن يكون عذابا سلطا على أمتي، ويقول إذا رأى المطر: «رحمة».

[165] حدثي أبو بكر التميمي نا ابن أبي مريم نا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني حميد عنأنس قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه رسول الله ﷺ.

[166] حدثي الفضل بن جعفر نا فروة ابن أبي المغراه نا القاسم بن مالك عن عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن الحكم بن أبي العاص عن عميان بن أبي العاص قال: كان رسول الله ﷺ إذا

____________________

[164] إسناده حسن، وهو صحيح.

شيخ المصنيف وبحني بن صالح صدوان.
* آخرجه مسلم في صحيحه (899) من كتاب صلاة الاستفساء، باب التعود عند رؤية الريح والغيم، والفرح بالمطر من طريق الباب.
* وأبو عوانة في مسنده (ص 23) من طريق الباب.

[165] صحيح.

* آخرجه البخاري في صحيحه (2/520 مع الفتح). كتاب الاستفساء، باب إذا هبت الريح. من طريق شيخه سعيد بن أبي مريم به مثله.

(1) في الأصل: «عبد الله» وهو خطا، فزيد بن الحكم ذكر أبو حاتم عنه أنه يروي عنه عبد الرحمن بن إسحاق، والمصادر، التي أخرجت الآثرة ذكرت «عبد الرحمن».

فهذا خطأ من الناسخ ولا شك.

(2) في الأصل: (زيد) والصواب ما أثبتنا من المصادر.

109
اشتدت الريح الشمال قال : اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت به (1).

[167] حدثني يعقوب بن عبيد اننا محمد بن عريرة بن الأرند نا شعبة عن الحكم عن ماجاهد عن ابن عباس قال : قال رسول الله : "نصرت بالصاب، وأهلكت عاد بالذبورة".

[168] حدثني يعقوب بن عبيد اننا يزيد بن هارون اننا ابن أبي ذئب (1) عند الزيارة (ما أرسل فيها) وعند الطيارين شفظ الباب.

[169] إسناده ضعيف. لا يروى عن عثمان بن أبي العباس إلا بهذا الإسناد.

فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة، وهو ضعيف. «التقريب» (322) ويزيد بن الحكم ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (9/257) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

* أخرجه الطبراني في «الكبرى» (36/9).
* وأعاد في كتابه "الدعاء" (2/1254).
* البازار في مسنده (6/1331/6) وكشف الأستار لمهتامي (29/4) وأورده ابن حجر في مختصر زوائد مسند البازار (2/421).

قال البازار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه عن عثمان إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وقد روى عن غير عثمان نحو كلامه بغير لفظه.

قال الهيثمي في المجمع (135/10/1/5): فيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة وهو ضعيف.

وكذا الحافظ ذكر عبد الرحمن بالضعف.

[167] صحيح.

* أخرجه البخاري في صحيحه (2/40 - مع الفتح)، كتاب الاستثناء، باب قول النبي "نصرت بالصب". من طريق مسلم عن شعبة به مثله.

ورواه في كتاب بدر الخلق أيضًا.
عن الحارث بن عبد الرحمن قال: كنا عند سعيد بن المسيب، فذكروا الريح العقيم، فقالوا: هي الدبور، وقال سعيد: هي الجنوب، فقلت لهم: إنهم يزعمون إنه ليس من ريح ألين منها.

قال: الله - عز وجل - يجعل فيها ما شاء إذا شاء.

[169] حدثنا أبو عبد الله (1) نا عمرو بن محمد نا أسباط عن
السدي في قوله تعالى (وسلام الريح عاصفة تجري بأمره) (2)
قال: الريح الشديدة (إلى الأرض التي باركنا فيها) (3) قال: أرض
الشام.

[170] حدثني القاسم بن هاشم نا سلام بن سليمان الثقفي نا
عمرو عن شمر عن جابر عن أبي جعفر قال: كان علي عليه السلام

168
[178] إسناده حسن.

شيخ المصنف والحارث صدوكان.
* أخرجه ابن جريج في تفسيره (27/4).
* وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (1639/2) كلاهما من طريق ابن أبي ذبت به.
* وأورده السيوطي في "الدر" (139/26) ووعاز إلى ابن المتنز مع ما سبق ذكره كلهم
مقصرين على تفسير سعيد للريح العقيم بأنها الجنوب.
(1) هو العجلج، الحسين بن علي الأسود، تقدم.
(2) (3) الاماماء، آية 81
[169] إسناد ضعيف.

فه الشيخ المصنف يخطئ كثيراً، وكذا أسباط بن نصر الهيلاني كثير الخطأ يغبر.
* أخرجه ابن عساكر في تاريخه. الدر المثنور (58/4).
[170] إسناد فيه أكثر من ضعيف فيه اقطاع.

سلام بن سليمان ضعيف.
إذا هبط الريح قال: اللهم إن كنت أرسلت ее رحمة فأحمني فيمن ترحم، وإن كنت أرسلتها عذابًا فاعفني فيمن تعافي.


[172] أخبرنا ابن إديس عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: الرياح ثمان: أربع رحمة، وأربع عذاب، [الرحمة] 

منشرون والمساوات والمرسلات والرحاء، والعذاب: العاصف والقاصف وهما في البحر، والعقيم والصرصر وهم في البر.

= وجاير بن يزيد الجعفي ضعيف رافضي وقد تركه غير واحد وكذبه.

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يلق علي بن أبي طالب.

نص على ذلك أبو زرعة الرازي كما في "المراحل" لابن أبي حاتم (185) ، وأيضًا نص على ذلك الحافظ المزني في "تهذيب الكمال" (477/1020) في ترجمة الخليفة علي بن أبي طالب عند ذكر من روي عنه.

[171] موقف، رجالة نقات على كلام يسير في حاتم بن إسماعيل المدني.

* أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (28/68) من طريق شيخه حاتم بن إسماعيل وأبو الشيخ في "العظمة" (4/1337) من طريق المصنف.

(1) مقطع من الأصل، وأثبته من رواية أبي الشيخ التي هي من طريق المصنف نفسه.

[172] ضعيف جدًا إن لم يكن مكذوبًا.

فيه عبد المنعم بن إدريس اليماني ابن بنت وهب بن منبه، كذهب أحمد بن حنبل وابن معين. وقال البخاري: ذахب الحديث.

وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره، وانظر بتفصيل في ثبت شيوخ المصنف.
حدثنا خشمان بن حموه البلخی الأزدائی نا علي بن محمد نا أبو معشر عن عيسى بن أبي عيسى الحنناط قال: بلغنا إن الريح سبع: الصبا، والدبور، والجنوب، والشمال، والنکاء، والخروق، وريح القائم، فأما الصبا فتجيء من المشرق، وأما الدبور فتجيء من المغرب، وأما الجنوب فتجيء عن يسار القبلة، وأما الشمال فتجيء عن يمين القبلة، وأما النکاء في الصبا والجنوب، وأما الخروق في الشمال والدبور، وأما ريح القائم فانفس الخلق.

حدثنا الحسن بن علي أنه حدث عن خلف بن خليفة عن
ويلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: الريح ثمان:
أربع منها عذاب، وأربع منها رحمة، فأما العذاب منها:
فالقاصف، والعاصف، والعقيم، والصرصر قال الله تعالى:
(1) رجاء صرصرا في أيام نحسات قال: مشوهات، وأما ريح
الرحمة: فالناشرات، والمضابرات، والمرسلات، والذرائع.

= * أخرج أبو الشيخ في العظمة (4/1324) من طريق المصنف به مثله.
(173) ضعيف جدا.

في عيسى الحنناط الغفاري متروك التقریب (5352) وهو صاحب الأثر.
* أخرج أبو الشيخ في العظمة (4/1324) من طريق المصنف به مثله.
(1) سورة فصلت، الآية: 16

[174] إسناده فيه: خلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر، وفيه عطاء العامري مقبول.
ولم أجد من تابعه.
* أخرج أبو الشيخ في العظمة (4/1329) من طريقين:

163
[175] حدثنا أبو يوسف نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن
خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: الريح العقيم التي لا منفعة
فيها.

[176] حدثنا أحمد بن إبراهيم نا أبو سلمة عن سلام بن أبي مطاع
قال: نبئ أن عمر بن عبد العزيز لما نام (1) هبط ريح، فدخل
عليه رجل، فإذا هو منتقع اللون، فقال: مالك يا أمير المؤمنين؟
قال: وحّاك، وهل هلكت أمة قط إلا بالريح.

[177] قال (2): وأخبرت عن الحارث بن مسكيين عن ابن
وهب عن مالك بن أس س قال: سُنلت امرأة من بقية قوم عاد: أي
عذاب الله رأيت أشد؟ قالت: عذاب الله - وجد - شديد.

1- طريق المسني به مثله.
2- من طريق هشيم عن علي بن عطاء به دون ذكر الآية، وفيه هنا هشيم كثير التدليس
والإرسال الخفي.

(1) زاد السيوطي في الدر (11/300) وعزا إليه: أبي عبد وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(2) في إسناد خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو صدوق سيء الحفظ، خلط
بآخره، التقرب (1728) وبقية رجائه ناقت.
(3) آخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (4/1341) من طريق آخر بإسناد ضعيف جداً عن ابن
عباس بأطول من هم.

(1) في الحفيلة: لما قام.
(2) رجائه ناقت. إلا أن سلام لم يخبر من أئه، فالخبر فيه انقطاع.
(4) آخرجه أبو نعيم في «الحليلة» (13/713) من طريق أحمد بن إبراهيم به.
(2) أي المصنف، ولم يصرح هنا بسماعه من شيخه الحارث بن مسكيين مع أن أبو الشيخ
روى الخبر من طريق المصنف مصريحاً بالتحديث من شيخه الحارث.

164
وسلام الله تعالى ورحمه [علي[(1) ليلة لا ريح فيها. قالت: ولقد رأيت العين تحملها الريح بين السماء والأرض.


[179] حدثني محمد بن صدران نا عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر نا سلم بن زربان أبو رجب العطاري عن ابن عباس قال: المجرة باب السماء، وطرفها من هاهنا تهب الصبا، وطرفها من هاهنا تهب الدبور. يتامى ويتايسر.

(1) زيادة من رواية أبي الشيخ يقتضيها السياق، ولعلها سقطت من الناسخ هنا.

[177] رجالة ثقات (باعتبار سماع المصدر من شيخه إعمادا على رواية أبي الشيخ).

* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (4/134) من طريق المصدر به مثله.

[178] رجالة ثقات إلا أن عبد الرحمن بن سابط مع ثقله فإنه كثير الإرسال.

* أخرج أبو الشيخ في "العظمة" (4/134) من طريق المصدر وجعله من قول عمرو بن مرة بلفظ: إن يشأ الله تعالى والجبريل على ريح الجنوب، وأظهره خطا من الناسخ والصحيح ما في الباب هنا.

* وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً. ذكره الحافظ وقال: "وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبى وقد ضعف لسوء حفظه ولم يترك.

انظر "الفتح" (3/670) من كتاب بعده الخلق.

[179] إسناده ضعيف، وصح الشق الأول قوله: "المجرة باب السماء" من طريق آخر.

فهي عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف. "الترقب" (968).

وفيه سلم بن زربان العطاري، مختلف فيه. وذكر الحافظ في "الترقب" (479) توقيت أبو حانم وضغيف النسائي فيه هكذا.
[180] حدثني محمد بن إدريس نا عبد الله بن أبي يحيى الأفريقي
نا عبد الله بن وهب نا مسلم بن علي بن سعود بن سنان عن حدير
بن كربن أنَّ عبد الملك بن مروان كتب إلى روح بن زباع (1): كيف
نقول إذا تخوننا الصواعق؟ قال: تقولون: الهم إنَّا نستعينك,
ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوب إليك ثلاثاً.

[181] حدثني إبراهيم بن سعيد نا أبو يمان عن صفوان بن عمرو

(1) أخرج أبو الرشيد في «الوفاة» (4/391) من طريق المصنف به مع سقط في الإساد.

والمتن.

(2) وأما قوله (المحجيرة باب السماء) صح من طريق سعيد بن جبر عن ابن عباس.

(3) أخرج البخاري في الأدب المفرد (ص 114)، باب المجرة. بلطف: (القرآن أمان

لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي يشق منه). وذكره الإبلاني في

الصحيح الأدب المفرد (ص 282).

(4) وأخرج البخاري في «المعجم الكبير» (1/199) مع قصة. وقال الهيثمي في مجمع

الزوائد: ورجاله رجال الصحيح.

(5) وأخرج أبو الشيخ في «الوفاة» (4/491).

(6) وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (34/1): هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس.

(1) أبو زرعة الجذامي الفلسطيني، سيد قومه، وكان شيخ الوزير للمخليفة عبد الملك.

قال اللذي: صدوق، وما وقع له شيء في الكتب الستة وحديده قبل.

(2) وعده مسلم في الكفن من الصحابة. وهو وهم منه كما قال اللذي وغيره. انظر السير

(1/4).

[180] إن إسناده ضعيف جداً إن لم يكن مكدوسًا.

(1) في سعود بن سنان الحنفي، أبو مهدي الحمصي، مروك ورماة الدارقطني وغيره

بالوحي. «التنزيل» (246).

(2) وفيه مسلم بن علي الخشبي، مروك. «التنزيل» (270).
عن أبي الحصين مروان بن رؤية التغلبي (2) عن أبي فالح الأنصاري (2) قال: قدمت حمص (2) الأول ما فتحت فعرفت أرواحها وغيومها، فإذا رأيت هذه الريح الشرقية قد دامت، والسحاب شامیاً ففيها، ففيها، ما أبعد غيومها (2)، وإذا رأيت الريح الغربية قد تحركت، ورأيت السحاب (ربايا) (2) متبغًا، فأبشر بالغيث.


تم كتاب المطر والبرق وحمد الله وعونه وصلى الله على محمد رسوله وعليه وعلى آله وصحبه، وذرته، وأهل بيته، وسلم تسليماً كثيراً، بمنزلة العزها لله تعالى - في العشر الوسط من

(1) في المطبوع من العظمة لأبي الشيخ: هارون وهو خطاً.
(2) في الأصل: الثعلبي وهو خطاً.
(3) في الأصل: الامصار وخاصباً من خلال ذكر المستند عن روي عن مروان التغلبي في التهذيب (27/39) ومن العظمة لأبي الشيخ.
(4) في العظمة لأبي الشيخ: قدمت هذه المدينة دون تحديدها.
(5) في الأصل: عينها والصابرة أثبتت من العظمة.
(6) زيادة من روية أبو الشيخ.


أبو فالح ذكره ابن حبان في (اللفظ) (571/5). فالإسناد يحتوي خصوصًا في مثل هذا الخبر. والله أعلم.

167
شهر ذي قعدة سنة أربع عشرة وست مائة سنة.

رحم الله كتابه محمد بن أحمد التجيبق القرطبي، وكاسبه، والقارئ له، ومن دعي لهم بالرحمة والمغفرة، ولجميع المسلمين أجمعين، آمين، أمين، والحمد لله رب العالمين (1).

(1) جاء في الحاشية ما نصه: 9 بلغت مقابلته على حسب الأصل، والحمد لله وحده.

[182] في إنساه الحجاج بن أبي الفرات، لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحا ولا تعديلًا، وجاء في تعميل المنتفع: لابن حجر (ص 87) : غير مشهور وقد صح الحديث عن أنس من طريق آخر، انظر الحديث رقم (11) مع تخريجه.
فهرس الفهارس

* فهرس الآيات القرآنية.
* فهرس الأحاديث المرفوعة.
* فهرس الآثار المقطوعة والموقوفة وغيرها.
* فهرس الأبيات الشعرية.
* فهرس الأماكن والقبائل.
* فهرس المصادر والمراجع.
* فهرس الموضوعات.
| الآية | رقم النص | النص:
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>226</td>
<td>162</td>
<td>(سورة البقرة) فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت</td>
</tr>
<tr>
<td>117</td>
<td>163</td>
<td>(سورة آل عمران) ريح فيها صر</td>
</tr>
<tr>
<td>52</td>
<td>84</td>
<td>(سورة هود) ثم توبوا إليه</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>131</td>
<td>(سورة الحجر) يريكم البرق خوفا وطمما</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>76</td>
<td>(سورة الرعد) وإن من شيء إلا عندنا خزائنه</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>10</td>
<td>وما نزله إلا بقدر معلوم</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>138</td>
<td>وأرسلنا الريح لواقع</td>
</tr>
<tr>
<td>150</td>
<td>151</td>
<td>(سورة النحل) شجر فيه تسعمون</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>77</td>
<td>(سورة الأحياء) ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره</td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td>69</td>
<td>(الأنبياء) إلى الأرض التي باركتها</td>
</tr>
</tbody>
</table>

170
(سورة الفرقان)

ولقد صرفناه بينهم ليذكروا

(سورة النمل)

الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض

(سورة الروم)

ظهور الفساد في البر والبحر ...

(سورة الأحزاب)

فأرسلنا عليهم ريحًا وجوًادًا ...

(سورة فصلت)

... ريحًا صرصرا في أيام نسحات ...

(سورة الأحقاف)

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ...

... فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم

(سورة الذرایات)

والذرافيات ذروا

فالحاملات وقرا

فالمقسمات أمرا

وفي السماء رزككم وما توعدون

الريح العقيم ...

171
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم الآية</th>
<th>رقم النص</th>
<th>الآية</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>103</td>
<td>1</td>
<td>والمرسلات عرفًا</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>2</td>
<td>فالعاصفات عصفًا</td>
</tr>
<tr>
<td>153</td>
<td>3</td>
<td>والناشرات نشرًا</td>
</tr>
<tr>
<td>73</td>
<td>14</td>
<td>وأنزلنا من المعصِرات ما نجعل كما</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>11</td>
<td>والسماء ذات الرُجَع</td>
</tr>
<tr>
<td>70</td>
<td>12</td>
<td>والأرض ذات الصُدْع</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* * *

172
فهرس
الأحاديث المرقuada
والآثار الموقعة والمقطوعة وغيرهما

1- لم أضع لحرف لام ألف ( لا ) بابا مستقلًا، وإنما أدرجته ضمن حرف اللام.

2- أهملت آل التعريف، واعتبرتها كأن لم تكن.

3- بعض الكلمات لم اعتبرها في الترتيب، وهي: ( عز وجل، عليه السلام، رضي الله عنه ).

4- أضيفت بعض الكلمات التوضيحية، ووضعتها بين خطين.

5- لم أجعل للأحاديث القدسية - وهي قليلة جدًا هنا - بابًا مستقلًا.

وأسأل الله السداد والتوفيق
<table>
<thead>
<tr>
<th>الرقم</th>
<th>النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>أُجْبَحُوا عَلَى الْرَّكْبِ وَقُولُوا: يَا رَبٌّ يَا رَبٌّ.</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>عَائِشَةَ</td>
</tr>
<tr>
<td>54</td>
<td>كِثِيرٌ بِنَ مَرْتِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>أَنَسُ بْنُ مَالِكُ</td>
</tr>
<tr>
<td>68</td>
<td>زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْحَجَنِي</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِثٍ</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>عَنْ جَدِهُ</td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>اللَّهُمَّ أَسْقِنَا سَقِيًّا وَادَّعَةً نَافَعَةً، تَسْعُ الأَمْوَالِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>49</td>
<td>جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسُ</td>
</tr>
<tr>
<td>44</td>
<td>اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْبًا مَرْيعًا، طَبِيَّةً عَاجِلًا غَيْرٌ رَأْثِ.</td>
</tr>
<tr>
<td>60</td>
<td>جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ</td>
</tr>
<tr>
<td>62</td>
<td>اللَّهُمَّ أَسْقِنَا غَيْبًا مَرْيعًا عَاجِلًا</td>
</tr>
<tr>
<td>82</td>
<td>أَنَسُ بْنُ مَالِكُ</td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td>سَمْرَةُ بْنُ جَنِدِبُ</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>عَشَانُ بْنُ أَبِي الأُعَاصِ</td>
</tr>
<tr>
<td>66</td>
<td>عَائِشَةَ</td>
</tr>
<tr>
<td>65</td>
<td>أَنَسُ بْنُ مَالِكُ</td>
</tr>
<tr>
<td>99</td>
<td>عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمِرَ</td>
</tr>
</tbody>
</table>

اللهُمَّ لا تَتَقَلَّنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تَهْلِكْنَا بِذَمَّةِكَ.
الراوي

النص

- إن الرعد جلجل طويلا بالمدينة ، فقال
  جبريل : يا رسول الله تدري ما يقول ؟
  - إن الله خلق في الجنة ريحًا بعد الريح بسبع
    سنين .
  - إن الله ينشئ السحاب ، فينطق أحسن
    المنطقة .
  - إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سحابًا فقال : ما هذا ؟
  - إنه مثل أمتي كمثل المطر .
  - إنها قريبة عهد برثا .
  - إنه حديث عهد برره عز وجل .
  - إليه يا أصيل لا تحزن .
  - رأيت ليلة أسري ببي لقد انتهت إلى السماء
    السابعة .
  - روايا الأرض يسوقها الله عز وجل إلي قوم لا
    يشكرونه .
  - ريح الجنوب من الجنة ، وهي الريح اللواقع .
  - صوت ملك - أي الرعد -
  - فهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض .
  - قل ما أنعم الله تعالى على قوم نعمة إلا أصح

175
الراوي
رقم النص

أبو الدرداء
52

عثمان بن أبي العاص
166

أنس بن مالك
129

كان إذا أشتدت الريح الشمال قال:

- كان إذا رأى الريح فزع وقال: اللهم إني أسألك...

- كان إذا رأى الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها.

- كان إذا رأى في السماء غباراً أو ريحًا استقبله.

- كان إذا رأى مخيله قام وقعد ووجه وذهب.

- كان إذا رأى المطر قال: اللهم صبباً نافعاً.

- كان إذا رأى المطر يقول: رحمة.

- كان إذا رشّت السماء أو طشت شد إزاره.

- كان إذا كان اليوم ذو الريح والغيم عرفت ذلك في وجهه.

- كان إذا كانت ليلة ريح كان مفعّع إلى المسجد.

- كان يقول في دعائه: اللهم إنني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرسل، ومن شر ما تجيء به الريح.

- كانت الريح إذا أشتدت تغير وجه رسول الله.

- كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه

- كان إذا كان اليوم ذو الريح والغيم عرفت ذلك في وجهه.

176
لا - أتوب على الناس ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر.
60 المطلب بن عبد الله بن حنطب
61 عائشة
62 - ما رأيت في وجه رسول الله هيجًا فقط حتى يرى غيمًا.
63 - ما فتح الله تعالى على عاد من الريح التي أهلكوا فيها إلا مثل الخاتم.
145 عبد الله بن عمر
36 أبو أمامة الباهلي
37 - ما مطر يوم قط إلا برحمة.
- مطرنا على عهد رسول الله ذات ليلة
ن寸

راوي

النص

أبو الدرداء

52

١٦٧

عَبَد ُاللَّهِ بِنُ عُبَابَس

نصرف بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور،

نصرف بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور،

فتادة

١٣٦

الحسن البصري

٤٨

هَذَا العَنان - أي السحاب -

هو ملك من ملائكة الله، موكَّل بالسحاب معه

١٠٨

عَبَد ُاللَّهِ بِنُ عُبَابَس

* * *

١٧٨
النص

* أنت الصبا الشمال فقالت: مري حتى نصر

عبد الله بن عباس

135

رسول الله.

* أتى بي الحجاج مؤثثًا، فإني لعنده إذ جاء الحاجب...

الشعبي

13

إذا جاء القطر من السماء تفتحت له

الصداف.

7

عبد الله بن عباس

إذا مطرت البصرة مطرت الدنيا.

أبو بكر

45

تذكر سلما جاء في الجاهلية فسما بين الجبلين.

30

حزن (جد سعيد بن المسيب)

* أقبل أمرؤ القيس حتى لقي الحارث التؤم

اليشكري.

33

أبو عمر بن العلاء

* اللهم إننا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك.

روح بن زناع

180

اللهم إن عندك سحابًا، وعندك ماء، فافطر

الصحاب.

العباس بن عبد المطلب

28، 43

* اللهم إن كنت أرسلت رحمة فارحمني فيمن

ترحم.

علي بن أبي طالب

180

* اللهم الذنب الذي حبست عنا به المطر، فإننا

روج بن زناع

85

179
أما السماء فإنها من ماء مكفور، وأما البرق...

* إن حب البقل والعشب والكلا إنما ينزل من السماء.

* إن الله خلق هذه الثلاث حبات لثلاث سنين. أبو طفيلة الحرمazi عن أبيه

* إن دون العرش بحورًا من نار تقع فيها الصواعق.

أبو عمران الجوني 113، 112

* إن الرجف من كثرة الزنا، وإن قحوط المطر...

عمر بن الخطاب 56

* إن عمر قال للعباس: فم فاستيق وادع ربك. إن عندك صحايباً، وإن عندك ماء، فانشر السحاب...

عبد الله بن عباس 63، 28

* إن في الجنة شجرة تثير السحاب، فما كان...

خالد بن معدان 6

* إن في السماء بحيرات من ماء...

عبد الله بن عمر بن العاص 26

* إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد.

عبد الله بن الزبير 97

* إنه حديث عهد بالعرش.

علي بن أبي طالب 38

* إنني لأجد ريح المطر، فانظري إلي السماء.
كيف ترينها؟
* البرق مخاريق بيد الملائكة يسوقون بها السحاب.
* ربيعة بن الأبيض
* علي بن أبي طالب
* البرق مخاريق الملائكة.
* البرق ملكة يتراشئ.
* بلغننا - والله أعلم - أن دون العرش بحارًا من نار.
* أبو عمران الجوني
* بلغن أن الرياح سمع ..
* بلغني أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من الحنات.
* ولد آدم.
* تابعت على فرسين سنين أفلحت الضرع.
* رفيقة بنت أبي صيفي
* وأدقت العظم.
* الحسن البصري
* تلقح الشجر والسحاب - أي الريح -.
* سعيد بن جبير
* الثلج، وكل عين ذاتة من الثلج.
* جبريل عليه السلام على الريح ومن الجند.
* جعلتها الرياح على الكعبة، فإذا أردت أن تعلم ذلك ..
* الحسن البصري
* خرج عمر يستقي بالناس، فما زاد على الاستغفار.
* الشعر
* خرج ابن مسعود من المسجد فاستقبله ريح
* 
181
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>النص</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>104</td>
<td>شديدة</td>
</tr>
<tr>
<td>121</td>
<td>الخوف ما تخاف من الصواعق</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>الضحاك</td>
</tr>
<tr>
<td>157</td>
<td>الضحكة</td>
</tr>
<tr>
<td>141</td>
<td>الضحكة</td>
</tr>
<tr>
<td>152</td>
<td>الضحكة</td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>الضحكة</td>
</tr>
<tr>
<td>59</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>109</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>103</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>126</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>107</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>94</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>96</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>106</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>127</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>182</td>
<td>الرعد</td>
</tr>
<tr>
<td>رقم النص</td>
<td>النص</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>الرعد ملك ينشئ السحاب</td>
</tr>
<tr>
<td>172</td>
<td>البساح ثمان : أربع رحمته ، وأربع عذاب . عبد الله بن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>174</td>
<td>الرسول ثمان : أربع منها عذاب ، وأربع منها رحمة . عبد الله بن عمرو بن</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>العاص</td>
</tr>
<tr>
<td>161</td>
<td>الرحب العقيم : التي لا تلقح الشجر ولا تخرج الشعر . سعيد بن جبير والحسن البصري وعطاو وعكرمة والشعبي وقادة</td>
</tr>
<tr>
<td>175</td>
<td>الرحب العقيم التي لا منفعة فيها . عبد الله بن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>144</td>
<td>سألت أبا موسى عن الرحب على أي شيء حسين بن علي الجعفي</td>
</tr>
<tr>
<td>142</td>
<td>سألت الضحاك عن الرحب العقيم ؟ أبو ساسان</td>
</tr>
<tr>
<td>177</td>
<td>رأيت أشد ؟ السحاب الأسود : القطر ، والأبيض : فيه مالك بن أنس</td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>السحاب غريال المطر ، ولولا السحاب عبد الله بن عباس</td>
</tr>
<tr>
<td>0</td>
<td>كعب الأحجار لا أسف . . .</td>
</tr>
<tr>
<td>171</td>
<td>شذوا التكبر فإنها تذهب . عبد الله بن عمر</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الشمالي ما بين الجدي ومغرب الشمس ،
* عبد الله بن عباس 146
* والجنوب ما بين مطلع الشمس .
* الشمال ملح الأرض ، ولو لا الشمال لم تبت
* الأرض .
* شهر ثرى ، وشهر قرى ، وشهر مرعى ،
* رؤية بن العجاج 90
* وشهر استوى .
* الصاعقة لا تصيب الله ذاكرًا .
* الضوايع تصيب المسلم وغير المسلم ، ولا
* أبو جعفر محمد بن علي 116
* تصيب الله ذاكرًا .
* الصبيب : المطر .
* الغيث يسقي هذه ، وتمكن هذه .
* عكرمة 74
* فالحملات وقرا في السحاب .
* علي بن أبي طالب 25
* فالقسمات أمراء في الملكة .
* علي بن أبي طالب 25
* في قوله تعالى : الذي يخرج الخبئ في
* السماوات والأرض قال : المطر .
* حكيم بن جابر 17
* فيه - أي الماء - منه من السماء ومنه ما
* يستقيه الغيم ... خالد بن يزيد بن معاوية 47
* قاله الله ، لقد وقعت عليه ابن بجدها ... سليمان بن عبد الملك 14
* قالت الجنوب للشمال ليلة الأحزاب : انطلقني
* نصر رسول الله .
فتاة أو داود بن أبي هند 143
قدمت حمص أولما فتحت فعرفت أرواحها
أبو فالج الأنداري 181
لا تسبوا الريح فإنها عصيقت وثورة ووقوفا...
لا تسبوا الريح فإنها تجيء بالرحمة...
عبد الله بن مسعود 154
وتجيء بالعذاب وقملوا...
عبد الله بن عباس 147
عمر بن الخطاب 84
لقد طالت المطر بمجاري السماء...
لما أراد الله أن يهلك قوم عاد أوحين إلي...
كعب الاحبار 160
خزنتها...
كعب الاحبار 72
لو أن الجليد ينزل من السماء الرابعة...
لو حبس الله تعالى الريح ثلاثاً لاتثنى ما بين السماء والأرض...
ليس شئ أحسن منطقا ولا أحسن ضحكا من السحاب...
استن سيبسحه إذ سمع صوت الرعد قال...
عبد الله بن عباس 115
رجل عنه ...
101
185
* كان ابن عباس إذا سمع صوت الرعد قال:

102 - طاطوس سبحة من سبحة له.

171 - عبد الله بن عمر

* كان ابن عمر إذا عصفت الريح قال:

100 - ليث بن أبي سليم من سبج الرعد بحمده.

* كان أبو هريرة إذا سمع الرعد قال:

111 - جامع بن شداد سبحة من سبحة له.

* كان الحسن إذا رأى السحاب قال: في هذا

58 - عبد الكريم بن أبي أمية والله رزقكم.

* كان الشماخ بن ضرار ومصرّد أخوه والعصماه

16 - شيخ من قريش عند أبيهم...

170 - أبو جعفر

* كان علي رضي الله عنه إذا هبط الريح قال:

64 - يحيى بن سعيد القطان الله جنبا البيت...

* كان يقول: إذا خفت الصاعقة فقل: اللهم لا تقتلنا...

119 - عبد الكريم بن أبي أمية

* كانوا يقولون - يعني أصحاب النبي -: الحمد

41 - الحسن البصري الله الرفاق...

* الكعبة، الشمال على شمالها، والجنوب على

144 - أبو موسى إسرائيل يمينها...

186
الراوي

النص

البصري

* كنت بطريق مكة، فطررت السماء، فرأيت
88 مستلم بن سعيد
بذورًا على خيمة.

* كنت عند آنس فقال رجل: إنها لمخلة المطر.
21 سالم العلي

* كنت عند سعيد بن الحبيب، فذكروا الريح

الحارث بن عبد الرحمن

168 العقيم.

* كنت مع عمر بن الخطاب في سفر، ومعنا
104 عبد الله بن عباس
کعب الأخبار فأصابنا رعد وبرق وبرد...

* كنت في الصيد، فأصابنا مطر، فملتُ إلى
87 محمد الهاشمي
أخيَة أعراب...

* كيف نقول إذا تخوننا الصواعق؟
180 عبد الملك بن مروان
الماء والريح جندان من جند الله، والريح

148 عبد الله بن عباس
جدد الله الأعظم.

* ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا
31 مجاهد
تكفله عبد الله بن الزبير.

* ما من عام بأكثر مطرًا من عام.
75 عبد الله بن عباس
* ما من عام بأمطار من عام.
66 عبد الله بن مسعود
* ما نزل مطر من السماء إلا معه الريح.
86 عبد الله بن عباس
* ما نزلت قطرة إلا بميزان.
11 أبو هريرة
* ما هاجت جنوب إلا أسالت واديًا.

155 عبد الله بن عباس
الراوي         النص

عبد الله بن عباس 179
المجرة باب السماء *

الضحاك

المحزن : السحاب *

مجاهد

مصعب ملك *

كعب الأحجار 9
المطر زوج الأرض ، ألا ترى المرأة ...

عبد الله بن عباس 8
المطر مزاجه من الجنة ، فإذا كثر المزاج ...

خالد بن معدان 3
المطر ينزل من تحت العرش إلى سماء ...

الحسن البصري 73
المعاصرات : السحاب ؛ الشجاع : الماء الكثير.

ملك وهو الذي تسمعون تسبحه - أي الرعد ...

أبو الجلد 95
من سمع الرعد فقال : "سبحان الله وبحمده " لم تصبه صاعقة .

عبد الله بن أبي زكريا 118
من قال حين يسمع الرعد : سبحان من سبح الرعد بحمده ...

كعب الأحجار 104
ميكانيك عليه السلام على القطر والنبات .

عبد الرحمن بن سابط 71
نبت أن عمر بن عبد العزيز لما نام هبت ريح .

سلام بن أبي مطيع 176

سليمان بن عبد الملك 105
هذا والله هو السلطان - أي الرعد ...

عمر بن عبد العزيز 98
هذه جاءت برحمة ، كيف لو جاءت بسخطة .

الحجاج الثقفي 13
هل من وراءك غيث ؟

188
الراوي
النص

الضحك

142

هي التي لا تلقح - أي الريح العقيم -

ويرك ببطءءها قد ابضعت ، وأمشر

عضاها.

80

أصل الغفاري

وأما يريدك ما يكون في السقيا ألا تقول :

سقيا وادعة.

29

عمر بن الخطاب

ويحك ، وهل هلكت أمة قط إلا بالريح.

176

عمر بن عبد العزيز

يا أمير المؤمنين إنما سمعت حس الرحمه ...

105

عمر بن عبد العزيز

يا بني إن الله خلق هذه الثلاث تجات لثلاث

89

أبو طفيلة الحرمي عن

ابنه

إيه

40

يا رب هذا الغيث لا ينزل ، وينزل فلا ينفع .

موسي عليه السلام

16

يا شماخ اخرج فانظر إلى السماء .

شيخ من قريش

* يبعث الله ريحًا فتعمر الأرض ثم يبعث الله

المشيرة ...

151

عبد بن عمر

* يبعث الله الريح فتلقح السحاب .

150

عبد الله بن سعود

* ينزل الله الماء من السماء السابعة .

4

عكرمة

* * *
أَمْ تُنَا غَيَّبَانَا مَآوَانَا زِمَانًا فَظَلَّنَا نَكَّدُ الْبَيْثَارَا
رَجْلٌ مِنْ بَنِي أَسْدٍ / ١٣ بِيْتًا / (٣٢٧)
أَجَارَ تَرِيِّقًا لَمْ يُعْمَضُ كَنَارٌ مَجْوَسٌ تَسْتَعِزَّاء اسْتَعَارَا
الشَّقَّ الأَوْلَى فِي كَلْ مَرَةٍ لَمَآرِيَ الْقِيسٍ ، وَالثَّانِي لِلْحَارَثِ النَّؤُوم
الْيَشْكْرِيٌّ / ٥ بُيُوتًا / (٨٣)
بِشَبِيعُ الحَمْد أَسْقَى اللَّهُ بَلْدَنَا وَقَدْ فَقَدْنَا الْحَيَاةَ وَاجْلَوَّدُ الْمَطَرُ
رَقِيقُ بْنِ أَبِي صَيْفِي بْنِ هَاشِمٍ / ٤ بُيُوتًا / (٢٩)
أَناَخَ عَلَى بَقُر بِرَكْهُ كَأَنَّى عَضُدِّهُ كَانَّا
مَزْرَدُ بْنِ ضَرْارِ القَرْشِيٌّ / بَيْتٌ وَاحِدٌ / (١٦)
حَدَّتُهُ الْصَّبَّةَ وَمَرْتِهِ الْجَنُوُبُ وَالتَّحْفَتِهِ الْشَّمَالُ الْتَحَافَا
عَصْمَاءُ بْنِ ضَرْارِ القَرْشِيٌّ / بَيْتٌ وَاحِدٌ / (١٦)
أَباَ فَرْحَة أَعْقَبَتْ ثَرَةٌ تَشُفُّ الْفِؤَادَ وَتَجْفِى الْلَحَافَا
ضَرْارُ القَرْشِيٌّ / بَيْتٌ وَاحِدٌ / (١٦)
كَأَنَّ بِأَرْجَاهَا سَلِّبَ طَمِنَ الْكَمْأةَ وَضَرِبَ بَدَاءً
الشَّمَاخُ بْنِ ضَرْارِ القَرْشِيٌّ / بَيْتٌ وَاحِدٌ / (١٦)
وَأَيْضَ يُبْسَمَيْقُ الْغَمَامُ بَوْجِهٌ رَيْبعُ الْيَتَامِى عَصِمَةُ الْأَرَامِل
أَبُو طَلَّبٍ بْنِ عَبْدِ المَطَلِبٍ / الْمُذْكُورُ فِي النَّصِّ بَيْتٌ وَاحِدٌ وَإِلَّا فَهُوَ
أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ اَنْظُرُ الْأَحَادِيثِ الْطَّرَافِيَّاتِ / (٥٩)
شَافِقُ بِرَقُ فَبَتْ أَرْقُهُ مَا بِنَ فَتْقِ الْهُوِّيَّ إلى رَحْلِهِ
عَبْدُ بْنِ الأَبْرَصِ / بِيْتَانٍ / (٩٢)
١٩٠
<table>
<thead>
<tr>
<th>رقم النص</th>
<th>الإسم</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(3)</td>
<td>الأبرم</td>
</tr>
<tr>
<td>(54)</td>
<td>البصرة</td>
</tr>
<tr>
<td>(2)</td>
<td>البطحاء</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>بنو أسد</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>بنو سليم</td>
</tr>
<tr>
<td>(53)</td>
<td>بيميم</td>
</tr>
<tr>
<td>(53)</td>
<td>حضرموت</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>حلوان</td>
</tr>
<tr>
<td>(181)</td>
<td>حمص</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>حوران</td>
</tr>
<tr>
<td>(60)</td>
<td>الرقة</td>
</tr>
<tr>
<td>(60)</td>
<td>سلع</td>
</tr>
<tr>
<td>(14)</td>
<td>سماوة كلب</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>الشام</td>
</tr>
<tr>
<td>(14)</td>
<td>العراق</td>
</tr>
<tr>
<td>(98)</td>
<td>عرفه</td>
</tr>
<tr>
<td>(144)</td>
<td>الكعبة</td>
</tr>
<tr>
<td>(13)</td>
<td>القريتين</td>
</tr>
<tr>
<td>(53)</td>
<td>المدينة</td>
</tr>
</tbody>
</table>
الاسم
مسجد رسول الله
مكة
اليمامة

* * *
1- الآباتيل والمناكير والصحاح والمشاهير.
للجوزاني، عبد الرحمن الفروياني، دار الصمعي، الطبعة الثالثة سنة 1415 هـ.

2- الأدب المفرد.
للبخاري، دار الكتب العملية.

3- إرهاق الغليل في تحرير أحاديث منار السبيل.
لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1405 هـ.

4- الأسماي والكتاب.
لأبي أحمد الحاكم، يوسف الدخيل، مكتبة الغرباء بالمدينة الطبعة الأولى سنة 1414 هـ.

5- الأسماة المبهمة في الأنباء المحكمة.
للخطيب البغدادي، عز الدين السيد، مكتبة الخانجي بمصر، الطبعة الثانية سنة 1413 هـ.

6- الأسماية والصفات.
للبليهي، عبد الله الحاشدي، مكتبة السموادي بجدة، الطبعة الأولى سنة 1413 هـ.

7- الإصابة في تميز الصحابة.
لأبي حجر العسقلاني، فه محمد الزيتي، مكتبة ابن تيمية بمصر، سنة 1411 هـ.

193
ب- أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي.

لابن حجر العسقلاني، زهير الناصر، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب،
الطبعة الأولى سنة 1414 هـ.

9- إعلان الساجد بأحكام المساجد.

لوزكقي، مصطفى المراغي، طبعة وزارة الأوقاف المصرية، الطبعة
الثانية سنة 1433 هـ.

10- أمالي المحامي.

رواية ابن يحيى البديع، إبراهيم القسيسي، دار ابن القلم بالدمام، الطبعة
الأولى سنة 1412 هـ.

11- الأمثال.

لأبي الشيخ الأصبهاني، عبد العلي عبد الحميد، الدار السلفية بالهند،
الطبعة الأولى سنة 1402 هـ.

12- البداية والنهاية.

لابن كثير، دار الفكر.

13- البحر الزخار المعروف بمسند البزار.

للبزار، محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم بالمدينة،
الطبعة الأولى.

14- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث.

للمهشمي، مسعد السعدني، دار الطلائع بمصر، الطبعة الأولى.

15- البتعة في ترتيب أحاديث الحلية.

لمحمد الصديق، دار البصائر ببيروت، الطبعة الثالثة سنة 1405 هـ.

194
16 - تاريخ بغداد.
للخطيب البغدادي، دار الكتب العربي.

17 - تاريخ واسط.
لبحشل، كوركيس عواد، عالم الكتب، الطبعة الأولى سنة 1406 هـ.

18 - تبيصر المتبه بتحرير المشتبه.
لأبن حجر العسقلاني، محمد النجار وغيره، دار الأندلس بجدة.

19 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف.
للزمز، عبد الصمد شرف الدين، المكتب الإسلامي والدار القيمة،
الطبعة الثانية، سنة 1403 هـ.

20 - تذكرة الحفاظ.
للذهبي، دار إحياء التراث العربي.

21 - ترتيب مسند الشافعي.
لمحمد عابد السندي، يوسف الزواوي وغيره، دار الكتب العلمية،
سنة 1370 هـ.

22 - تجهيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة.
لأبن حجر العسقلاني، إكرام الله إمداد الله، دار البشائر الإسلامية
بيروت، الطبعة الأولى سنة 1416 هـ.

23 - تعريف أهل التصديس بمراتب الموصوفين بالتدليس.
لأبن حجر العسقلاني، ناصر القروي، مكتبة المنار بالاردن، الطبعة
الأولى.

24 - تغليف التعليق على صحيح البخاري.

190
لابن حجر العسقلاني، سعيد القرقي، المكتب الإسلامي ودار عمار،
الطبعة الأولى سنة 1405 هـ.

25 - تفسير القرآن العظيم.

لابن كثير، دار العلم، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ.

26 - تفسير القرآن.

لعبد الرزاق الصنعاني، مصطفى مسلم، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة
الأولى سنة 1410 هـ.

27 - تقرب التهذيب.

لابن حجر العسقلاني، صغير الباكستاني، دار العاصمة بالرياض، الطبعة
الأولى سنة 1416 هـ.

28 - التفريق بمعرفة الرواة والسنة والمسند.

لابن نقطة، دار الحديث بيروت، سنة 1407 هـ.

29 - تلخيص المشابه في الرسم وحماية ما أشكر منه عن بوادر التصحيف
والوهم.

للخطيب البغدادي، سكينة الشهابي، دار طلاس بدمشق، الطبعة الأولى
سنة 1985 م.

30 - تلخيص الحبر في تخريج أحاديث الواقعي الكبير.

لابن حجر، شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية.

31 - التمهيد.

لابن عبد البر، لفيف من المغالبة، مكتبة السوادي بجدة، الطبعة
الأولى.

196
32- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشبيعة الموضوعة.
لابن عواق الكتاني ، عبد الوهاب عبد اللطيف وغيره ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية سنة 1401هـ.

33- تهذيب التهذيب.
لابن حجر ، طبعة دائرة المعارف العثمانية.

34- تهذيب الكمال في أسماء الرجال.
للمعري ، بشار عواد ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى سنة 1413هـ.

35- الثقات.
لابن حبان البستي ، دائرة المعارف العثمانية ، سنة 1400هـ.

36- الجرح والتعديل.
لابن أبي حاتم ، الطبعة الهندية.

37- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.
لابن نعيم الأصبهاني ، دار الكتب العلمية.

38- الدور المتثور في التفسير المتأثر.
للسيوفي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1411هـ.

39- الدعاء.
للمطرياني ، محمد سعيد البخاري ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى سنة 1407هـ.

40- دلائل النيابة.
للميحيقي ، عبد المعطي قلعجي ، دار الريان بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1408هـ.
41- دلائل النبوة.

لابي نعيم الأصبهاني.

42- ديوان الضعفاء والمتروكين.

للذهبي ، لجنة من العلماء ، دار القلم ، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ.

43- الرسالة المستطرفة.

لمحمد الكتاني ، دار الكتب العلمية.

44- زاد المسير في علم التفسير.

لابن الجوزي ، شعبة الأرناوئ وغيره ، المكتبة الإسلامية ، الطبعة الرابعة سنة 1407 هـ.

45- الزهد.

لأحمد بن حنبل ، دار الكتب العلمية.

46- السنة.

لابن أبي عاصم ، الاحلامي ، المكتبة الإسلامية ، الطبعة الثالثة سنة 1403 هـ.

47- سنن أبي داود - مع المعالم للكتابي - ، عزت الدعاس ، دار الحديث ، الطبعة الأولى سنة 1391 هـ.

48- سنن ابن ماجه.

طبعة محمد فؤاد عبد الباقي.

49- سنن الترمذي.

تحقيق أحمد شاكر وغيره ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ.

198
50 - سن الدارقطني ، مع التعليق المغني لأبي الطيب آبادى ، عالم الكتب ، الطبعة الرابعة سنة 1406 هـ.

51 - سن الدارمي ، فؤاد زمرلي وغيره ، دار الريان بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ.

52 - السن الكبير للنسائي ، عبد الغفار البنداري وغيره ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ.

53 - سن النسائي ، مع شرح السيوطي والسندي ، دار الريان.

54 - سير أعلام النبلاء للذهبى ، شعيب الأرناووط وغيره ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة التاسعة سنة 1413 هـ.

55 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة.

56 - شرح علل الترمذي.

57 - شرح مشكل الآثار.

للطحاوي ، شعيب الأرناووط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ.

58 - الشريعة .
للألباني، محمد حامد الفقي، دار السلام بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1413 هـ.

59- صحيح الأدب الفرد.

للألباني، دار الصديق بالجبيل، الطبعة الأولى سنة 1414 هـ.

60- صحيح إبن خزيمة، تحقيق محمد الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى سنة 1395 هـ.

61- صحيح الجامع الصغير وزيادته.

للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1406 هـ.

62- صحيح مسلم، مع شرحه للنروي، طبعة خليل الميس، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى سنة 1407 هـ.

63- الضعفاء.

لأبي جعفر العقيل، عبد المعطي قلمعي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

64- الضعفاء الصغير.

للبخاري، بوران الضناوي، عالم الكتب، الطبعة الأولى سنة 1404 هـ.

65- ضعيف الأدب المفرد.

للألباني، دار الصديق بالجبيل، الطبعة الأولى سنة 1414 هـ.

66- ضعيف الجامع الصغير وزيادته.

للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية سنة 1399 هـ.

67- طبقات الأسماء المفردة.

200
لأبي بكر البرديجي، عبده كوشك، دار المأمون، الطبعة الأولى سنة 1410 هـ.

68- الطبقات الكبرى.

لمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة 1410 هـ.

69- العظمة.

لأبي الشيخ الأصبهاني، رضاء الله المباركفوري، دار العاصمة بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ.

70- العلل الودرة في الأحاديث النبوية.

للدارقطني، محفوظ الرحمن السلفي، دار طيبة، الطبعة الأولى سنة 1414 هـ.

71- غريب الحديث.

لأبي عبيد القاسم بن سلام، دار الكتاب العربي، طبعة دائرة المعارف العثمانية في سنة 1396 هـ.

72- الوعيض والمهمات.

لأبي بشكوال، محمود مغراوي، دار الأندلس بجدة، الطبعة الأولى سنة 1415 هـ.

73- فتح الباري شرح صحيح البخاري.

لأبي حجر، طبعة محب الدين الخطيب، دار المعرفة.

74- فتح القدير.

للشوكاني، مكتبة العلوم والحكم.

201
75- فتح المغيث بشرح ألفية العراقي للسخاوي ، علي حسن علي ، مكتبة الإيمان بالمدينة ، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ.

76- فتح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم ، محمد صحيح ، مكتبة ابن تيمية بعم存放籍 .

77- فضائل القرآن لأبي عبد القاسم بن سلام ، وهبي غاويحي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1411 هـ.

78- الفوائد لتمام الرصافي ، حمدي السلفي ، مكتبة الرشاد بالرياض ، الطبعة الثانية سنة 1414 هـ.

79- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ، عبد الرحمن المعلمي ، مطبعة السنة المحمدية بعم存放籍 ， سنة 1398 هـ.

80- فهرست فهرست الكتب من مرويات الحافظ ابن حجر لمجهول ، اعتنى به عبد الله الدرويش وألحقه بكتاب القول المسدد لابن حجر ، دار البصيرة ، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ.

81- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب العيني للذهبي ، لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1403 هـ.

82- الكامل في ضعفاء الرجال .

202
4- كشف الاستار عن زوائد البراز
للهمامي، حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية سنة 414 هـ.

84- الكني والاسماة
للدولابي، الطبعة الهندية، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1403 هـ.

85- الكواكب المشرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقافات
لاين كيال، عبد القوي عبد ربه النبي، دار العامون، الطبعة الأولى سنة 1401 هـ.

86- لسان الميزان
لاين حجر العقلاني، الطبعة الهندية، الطبعة الثانية سنة 1390 هـ.

87- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
للهمامي، دار الريان ودار الكتاب العربي، سنة 1407 هـ.

88- مختصر زوائد مسند البراز
لاين حجر العقلاني، صبري عبد الخالق، مؤسسة الكتب الثقافية،
الطبعة الأولى سنة 1411 هـ.

89- المخزون في علم الحديث
لاين الفتح الأزدي، محمد إقبال، الدار العلمية بالهند، الطبعة الأولى، سنة 1408 هـ.

9- المراسيل.
لاين أبي حاتم . شكر الله قوجاني ، مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
سنوات 1398 هـ .
91- المستدرك 
للحاكم ، الطبعة الهندية .
92- مسند الإمام أحمد ، طبعة مرقمة ، مؤسسة التاريخ العربي ، الطبعة 
الثانية سنة 1413 هـ .
93- مسند ابن الجعد - رواية البلغوي - ، عامر حيدر ، دار الكتب العلمية ، 
الطبعة الأولى سنة 1410 هـ .
94- مسند أبي داود الطيلisy ، مكتبة المعارف بالرياض .
95- مسند أبي علي الموصلي ، إرشاد الحق الآثري - دار القبلة ومؤسسة 
علوم القرآن ، الطبعة الأولى سنة 1408 هـ .
96- مسند الشاميين 
للطبراني ، حمدي السلفي ، مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى سنة 
1409 هـ .
97- المصاحف 
لاين أبي داود ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى سنة 1405 هـ .
98- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه .
للبصيري ، عزت عطية وغيره ، دار الكتب الإسلامية بمصر .
99- المصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني ، حبيب الرحمن الأعظمي ، المكتب الإسلامي ، 
الطبعة الثانية سنة 1403 هـ .
204
لاين أبي شيبة، كمال الحوت، مكتبة الزمان بالمدينة، الطبعة الأولى
سنة 1409 هـ.

1- المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية.
لاين حجر السقلاوي، حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعارفة.

2- المعجم الأوسط.
للطبراني، محمود الطحان، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى
سنة 1415 هـ.

3- المغني في الضعفاء.
للذهبي، نور الدين عتر.

4- المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي.
للهلائي، سيد كسردي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى سنة
1413 هـ.

5- المقتني من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها.
للخراطي والسلفي، محمد مطيع وغزوة بدير، دار الفكر، الطبعة
الثانية سنة 1406 هـ.

6- موارد الظلمان إلى زوائد ابن حبان.
للهلائي، محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية.

7- موطأ مالك، مع شرحه تنوير الحوالك للسوطي،طبعة الحلب،
الطبعة الأخيرة سنة 1370 هـ.

8- ميزان الإعتدال في نقد الرجال.

205
للذهبي، علي البجاري، دار الفكر العربي.

109- نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين.
لابن حجر العسقلاني، طارق محمد العمودي، دار الهجرة بالثقة.
الطبعة الأولى سنة 1415 هـ.

110- النهاية في غريب الحديث والأثر.
لابن الأثير، طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية.

* * *
<table>
<thead>
<tr>
<th>الموضوع</th>
<th>الصفحة</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>المقدمة</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>هذا الكتاب</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>اسم الكتاب وتوثيقه</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>وصف النسخة الخطية للكتاب</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>السماعات المثبتة في أول الكتاب وأخرى</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>ترجمة مؤرخة للمؤلف</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>ذكر شيوخ المصنف مع تراجمهم</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>باب المطر</td>
<td>49</td>
</tr>
<tr>
<td>باب الرعد</td>
<td>111</td>
</tr>
<tr>
<td>باب البرق</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>باب الرياح</td>
<td>133</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الآيات</td>
<td>170</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الأحاديث المرفوعة</td>
<td>174</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الأثار</td>
<td>179</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الشعر</td>
<td>190</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس الأماكن والقبائل</td>
<td>191</td>
</tr>
<tr>
<td>فهرس المصادر والمراجع</td>
<td>193</td>
</tr>
</tbody>
</table>
مرجع الصحفة للطباعة والمحفوظ
يسرى محمود لبيب وشركاه
تليفاكس 2978474 القاهرة