## بٌ



$$
\begin{aligned}
& \text { لابن شـــــــــهِ } \\
& \text { أبوزنيدعـربن شـبّه| التميريالبصري } \\
& \text { かTT - 刀Vr }
\end{aligned}
$$

تطبهـ，رنش



الجزءء النظنى

حققهـ


.

هذا هو الجزء الثاني هن تاريخ المدينة المنورة
لابن شُبة ، ويـجد القاريء الكريـم في الصفحة Tor
أَخبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
ونحب أَن نشير للقاريء الكريـم إِلى أَن الفهارس
، العامة لهذا المؤلف القيّم ستكون في الجزء الأخير هتتابعة ومغصلة ، بإِذن الله .
( ذكر اللهــان )

* حدثنا أَبو داود قال 6 حدثنـا عباد بن منصور قال حدثنا عكرهة ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لـا نزلت هذه الآية (1) قال سعل بن عبادة : يا رسول اللهُ آَهكذا أُنْزلَت فلو وجدت لكاعاً يتفنخّذها رجل لم يكن لي أَن أَخبر كم ولا أَهيجه حتى آتي بـأربعة شهداء ؟ نوالله لا آتي بـأربعة شهلاء حتى يتضي حاجته (Y) . نقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا يا معشر الأنصار ، ألا تسمعون ها يقول سيّد كم ؟ قالوا : يا رسول الله . لا تَّمُه فإنه رجل غَيور ؛ والله ما تزوّ ج نينا قَطّ إلا عذراء ك ولا طلّق امرأَّة له فاجتراَ رجلٌ هنـا أَن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : واللّ يا رسول الله إني لأعلم أَنْها حَقًّ 6 وأَنها هن اللّه ، ولكني عجبت ( (





 قال سعد بن عبادة - وهو سيد الأنصار رضي الله عنه ـ هكنا أنز لت يا رسول الله

 ولا طلق امرأة تط فاجنر أ رجل منا أن يتزوجها من شلا

 لآТ بنصه عن ابن عباس .

الهُ يـلّْبي إلا ذلك " فقال : صدق اله ورسوله ) (1) قال : فإن رسول الهُ صلى الله عليه وسلم لكذاك إذ جاء هلال بن أُمية الواقفي الا
 رجلاُ ،فر أَيت بعيني وسمعتبـأذني ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ماجاء به ، وقيل يبجلد هلال وينكّل في المسلمين. فتال هلال : بارسول الهـ كا إلني



 فقد جَعَل اللُُ لك فرَجاً "، تُم قال رسول الهُ صلى الله عليه وسلم :


 أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، وقيل له عند الخامسة :
 التي تُوجبُ عليك العذاب . فقال هلال : لا واله لا بال بعذبي الها عليها آبداً كما لم يـجلدي عليها ، فشهد الخامسة , آلن لعنة الشا






(r) الماثط : البستان ( أقرب الموارد ) .


عليه إن كان من الكاذبين " وقيل لها اشهدي ، فشهدت ॥ أُربع
 اتقي الله فإن عذاب الله أَّهد من عذاب الناس وإِن هذه الما التي توجب عليك العذاب . قال : فبكت ساعة ثم قالت : والثه لا أَفضح قومي ، فشهلدت الخامسة (ا أَن غضب اله عليها إن كان من الصادقين " وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنْ لا تُرْهَي







 عنها ( رواه أحمد وأبو داود ) .






( ( )




سابن الإليتبن أورق جعداً جُمّالياً ، نقال رسول اللُ صلى الله عليه
 يقول : لتـــد رأَيته بعد ذلك أْمر(1) مصر من الأْمصار لا يلدري من آْبوه








وكذلك في تفسير ابن كثير














سبطاً قَضيء العينين(1) فهو لهالل بن أمية ، وإن جاءت به آَكحل جعلاً(r) حمش الساقين فهو لسريك بن سحماء ، قال : فـأُنبئت أَنها جاءت به أَكحل جعدأ حمش الساقين * حدئنا معاذ بن هشام قال ، حدثني آبي ، عن قتادة ، عن سعيل بن برير ، عن سعيد بن المسيّب : آن رجالٌ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : بت أَجر الجريد على ظهري ، فلما
 وسوِعَتْ أذناي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا أَمَ والله لايكلني الله ولايججرر علىنبيّه صلى الله عليه وسلم" فآّنزل الله عز وجل
 (ا الصّادِقِين (r) فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبـل أَن يتلاعنا „ أَحد كما كاذبٌ ، فهل رنكما تائب ؟ ؟ ه فمضيا على آَمرهما فتلاعنا ، نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِن جاء إله به أَكحل العينين ، جَعْ الرأس 6 سابغ الإليتين ، خلَّآّج الساقين فهو للذي قُذِفَتْ به ، وإِن جاءت به أَخفش (\&) العينين ، أَصم (0)
(1) تضيء العينين : فاسل العينين ( المرجع السابق V : 79 ) . ) 7 : : V ( V (
.



 (0) أهم الشير : صلب الشئر ( آقرب الموارد ) ه الشا

الشعر ، همسوح(1) الإلِيتين ، دقيق الساقين فهو منه "، فولدت جارية كحالاء سابغة الإليتين جعلة الرأس خدلجة الساقين ، فقال


فيهما أَمر " .
، حدثنا هحمد بن حميد قال 6 حدئنا هارون بن المغيرة *
 عن سعيـد بن جبيــر 6 عن ابن عبــاس رضي الله عنهمــــا أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعَنَ هــلالول بن أُمية وامرأَته

وهي حامل

* حدثنـا سليمان بن یاود الهاشمي قال 6 حدئنا إبراهيم ابن سعل ؛ عن ابن شهاب 6 عن سهل بن(Y) سعد قال : جاء (1) مسوح الإلبين : في صحيح الترمذي ه : 011 || سافع الإليتين خدلج
. الساقين
(Y) سهل بن سعل بن مالث بن خالد بن نعلبة بن حارئة بن عمرو بن الثز برج ابن ساعدة بن كعب بن الثزر










عوعر(1) إله عاصم(ث) بن عديّ نقال له : سَّلْ رسول الله صلى الهِ
 به ، آم كيف يصنع ؟ فسأَل عاصم رســول الله صلى الهِ الهِ عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الهُ صلى الله عليه وسلم السائل ، نم لقيه
 سأَلتُ رسول الهُ صلى الله عليه وسلم فعاب السائل ، فقال عوير :


 بذلك رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلم ، فصارت سنّة في المتلاعنين .
(1) هو عويكر بن أبيض العجلاني الأنصاري صاحب اللعان . قال الطبري :
 ابن سحماء ، فلاعن رسول أله صلى الهي عليه وسلم بينهما ، وذلك في شُعبان سنة
تسع لـ قدم من تبوك. . ( أسل الغابة ع : 10^ ) .
(Y)



 ابن سعل الساعدي أخهر ه أن عوبر بن أشقر العجلاني



وجاء في نيل الأوطار V : عף أن اسمها خوالة بنت عاه



* ثم قال رسول الهُ صلى الله عليه وسلم ه أَبصروها ، فإِن جاءت به آسحم ، أدعج العينين ، عظم الإليتين فلا آراه إلا ولا وقد
 قال فجاءت به على النعت المكروه



 * حدئنا عبدالله بن نافع قال ، حدثني ماللك بن أَنس ، عن الْ ابن شهاب ، آن سهل بن سعد الساعدي أخبره ، آلن عوير العجلاني

 سَلْ لِ باعاصمُ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فسألً عاصم عن ذلك رسـول الله صلى الله عليه وسلم فكره المسـائل(r) وعابها ، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى اللّ عليه

 الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سـأَله(ب) عنها ، فقال عوير : (1) أديعج : تصغير أدعج : وهو من عينه شديدة السواد مع ستها (أقرب الموارد )
 (r) كذا في الأصل ويوافق ما في معالم التزيل ج : ويرجحها ما أخبر به عام الم ا .

لا أنتْهي حتى أَسألّل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء عُوَيْمِر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسَط الناس فقال : با با رسول الله
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پ قد أَنزل الله فيك وفي صاحبتك ،
 صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغا من تلاعُنِهمَا قال عُوَيْمِرُ : كذبتُ
 الله صلى الله عليه وسلم ، قال ماللك ، قال ابن شهاب : فكانت تلك

سنّة المتلاعنين

* حدئنا هارون بن معروف قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، أَخبرني يِبَاض بن عبد الله ، عن ابن شهابِ ، عن سهل ابن سعد بنحوه ، قال : نطلقها ثلات تطليقات عند رسول الش صلى
 سهل : حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَنا غلام ،

 ابن أهه(1) ، ثم جرت السنّة في الميراث أَن يرئها وترث مر منه





 وطانفة .

فافترض (1) الله لأ
 وسلم بكذبة وتـتحملـت بغيرته \% عن أُبيه 6 عن القاسم بن هحهد قال : أَخْرني عبل الله بن عباس رضي الله عنهـا : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بيـن العجالاني(ץ)
(1) ورد في نيل الأوطار لاشوكاني V : سץ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
 وْن رماها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنا جلد كا ورد بالحزء الثامن ص IVQ من كتاب إرشناد الساري بشرح صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر n أنن الني صلى الله عايه وسلم لاعن بين رجل وامر الما أة فانتفى


الز وج فلا تو ارث بينهما .
 حدثنا ماللك عن نافع عن ابن عهر رضي الله عنهما : أن رجهلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ك فقر ق الني صلى الله عليه وسلم بينهما وألـت الولد بالمرأة 6 وعلت علبه في شرح الحدبث : بأن الر جل هو عويمر وامرأثه هي

 .

وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جلـه قالل : ججل النبي صلى الله عليه و سلم هير اث
ابن الملاعنة لأمه وعن ور ثـتها من بعلها .
وعن أصحاب السنن الأربعة وحسنه التر مذي وصححه الماكم عن وائلة | تكوز المر أة ثالثة مو اريت . عتيقها ؛ ولقيطها ؛ وولدها الني لاعنت عليه ") وثته أحمد ( الرشاد
(Y)

وامرأَته ، فقال زوجها : والله يا رسـول الله ها قربتها مْذْ عنرنا ، والعفر : أَن يسقي النخل بعد أَن يترك هن السقي بعد الإِبّار بشهرين قال ابن عباس رضي الله عنهما : وزعموا أَن الني صلى الله عليه وسلم قال يوهئذ " اللهم بيّن " و كان الذي رُهيَتْ به ابنَ السحماء ، و وكان
 يا آبا العباس هي المرأَة التي قال رسول اللّه صلى اللّ عليه وسلم " لو
 أَعلنت السوء(r) في الإِسام ، فناداه رجل هن نا ناحية : يا أَبا العباس ما قلت ؟ قال : جاءت به على الوصف السيَيء (Y) . * حدثنا شريح بن النعمان قال ، حدثنا ابن أَبي الزناد ، عن أَبيه ، عن القاسم بن هحهد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : مثله - قال :
(i) الرجل : هو عبد الته بن شداد بن الهاد ( مسند الإمام أحمد ا : هبّ ، نيل

الأو طار V :
 امر أة كانت تظهر في الإسلام السوء " أي كانت تعلن بالفاحششة ، ولكنه لم يبت ذلك عن بينة أو أوتر اف .
( )


 والعقر : أن يسقى النخل بعد أن يترك كن السقي بعلد الإبار بشهرين ، قال : بال : وكان

 عباس : أهي المرأة التي قالل الني صلى الني علي علئ النيه وسلم لو كنت راجماً من غير بينة لرجمتها قال لا تلك اممرأة تد أعلنت في الإسلام م

وكان الذي رُميَت به ابن السوداء ، وقال : فقال له ابن شداد بن الهاد (1) : أَهي المرأَة اليّ قال لها رسول الها اله صلي الهُ عليه وسلم :


السوء في الإسلام " (r)

* حدثنا عفان قال ، حدثنا وهيب ، عن أَيوب ، عن سعيل بن

 النبئ صلى الله عليه وسلم بين أَخوي بني العجالان ، وقال : ار الهُ يعلم




دخلت بها ، وإن كنتَ كاذباً فهو أبعدل لك ". .


 (1) هو عبد الهّ بن شداد بن الماد واسمه أسامة اللئي أبو الوليد المني ، عن عن أبيه





 1 : 1


رجالا فقتله قتلتّهوه ، وإن نكل جلدتوه ؟ لأَذْ كُرَن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فذ كره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛
 الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقال (ا عسى أَنْ تجيء به أَسود جعداً

فجاءت به أَسود جعدَا .
 عن ليث بن سحد ، عن يجيى بن سعيل ، عن عبد الرحمن بن القّاسم ، عن أبّيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تذا كروا الملاعن عن
 فقال ابن عمر له : إِنه رأَى مع امر أَته رجلاُ ، فقال عاصم : ما ابْتُكيتُ

 قليل اللحمم معمّراً ، قال فلدا الني صلى الله عليه وسلم بادر أَته فتلاعنا

 الملاعن لكان بيني وبينك حال "ه . * قال ابن عباس رضي الله عنهما : التي لاعن رسول الله صلى الله (1) هو يكي بن إسحاق البجلي أبو زكريا السيلحيني - بفتح المهماة واللام بينهما





= * قال وحدثُنا ابن لهيعة ، عن أَبي الأسود ، عن القـاسم بن مـحمد أَن رجالٌ قال لابن عباس رضي الله عنهما : المرأَة التي لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبين زوجها قال لها : "ا لو كنتُ راجماً أَحداً بغير بينة لرجمتها ") قال : لا ، هي امرأَة كانت تظهر في الإِسالم

- القبيـح

ذكر الظهار

* حلدثنا علي بن عاصم قال 6 حدثنـا داو العالية الرياحي قال : كانت خولة بـنت دليـج(1) عند رجل من الأنصصار ك وكان ضرير البصر سيّپ الخلق فقيراً ، وركان طلاق الناس إِذا أَراد الرجل أَن يــارق امر أَته قال : أَنـت عليّ كظهر أُمي ") فننازعته في شيء
 منـه - ثـم أَتت رسول اللّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيـت عائشة رضي الله عنها 6 وعائشثة رضي الله عنها تغسل شق رأُسه ، فدخلت عليه
 (1) في تفسير الطبري Y Y : Y قال : اختلف أهل العلم في نسبها واسمها ، فقال





 رسول الله صلى الله علمه وسلم وعائشة رضي الله عنها تغسل شـت رأسه . . . الملديث وانظر


ولي منه عيل أَو عيَلان ، فنازعته في شي، 6 فغضب، فقال : أَنـت عليَّ كظهر اُهي ، ولم يُردْ الطالاقَ يا رسول اللهُ ، فرفع رسول الله صللى اللُ عليه وسلم رأُسه فقال : ( ما أُعلملك إِلاّ قد حرمت عليه " فقالت : أَشكو إِلى الله ما نزل بِي وبـأَصبيتي ، وتـحولت عائشة رضي الله عنها إلى شت رأْسه تغسله ، وتحولت بحها فقالت له هـل ذلك ، وقال لها هئل ذلك ، فقالت أَشْكو إلى الله ها نزل بي وبـأصبيتي(1) ، وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتالت لها عائشة رضي الله عنها : وراءلك وراءلك ، فتنحّت ، فمككت النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه حتى إذذا انتُطع الوحيُ وعادَ النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قال » يا عائشة آني امرآَة" فلدتها فجاءت ، فقال „ اذهي فجيئي بزوْجك ، فذهبت تسعى فجاءت به كما قالت ضريرَ البصر سيِّئ الخلق فقيراً ، فلما انتههى إلِ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أَستعيذ بالهّ السميع العـم عن الشيطان


 لا يا رسول الله ، قال " أَتستطيع أَن تصوم شهرين متتابعين ؟ ") قال :

وأن لي صبية صغار ا إن ضمتههم إليه خاعوا ، وإن ضممتهم إلي جاعوا


 المجادلة

فأَعَلُ ، قال : أَفتستطيع آَن تطعم ستين مسكينا ؟" قال : لا ، إلا آَّن تعينج يا رسول الله ، قال : فأَعانه رسول اللّ صلى الله عليه وسلم وصرف الطلاق إلى الظهار . قال عليّ : يعني أن الظهار كان طالاقهم

فجعل ظهاراً .

* حدئنا زهير بن حرب قال ، حدثُنا جرير ، عن الأَعمُ ، عن تيم بن سلمة ، عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة رضي اللّ عنها :


 * حدثنا هارون بن عمر قال ، حدئنا علي بن الحسن قال ، حددُنا

 عمرُ رضي اللّ عنه فردَّت عليه ـ أَو سلَّمت عليه - فردّ عليها ، نـم قالت هيه يا عمر(r) ، عهدتك وأنت تسمى عُمَيراً في سوق عُكَاظ



 . (r)
 على الطريق فسلم عليها عمر فقالت : هيها يا عمر عهدتك وأنت نسيى عمير المير آ في سوق عكاظ ترعى الصبياذ بعصاك ، فلم تذمب الايابم حتى سميت عمر ، ثُ لم تلذهب الأيام .

تُصَارع الصبيان ، فلم تذهب الأيام والليالي حتى سميت عُمرَ تم لم تذهب الأَيام حتى سميت أَمير المؤهنين ، فاتق الله في الرعيّة ، واعلم(1) أَنه من خاف الوعيد قرب منه البعيد ، ومن خاف الموت خشي الفوت ، فبكى عمر رضي الله عنه ، فقال الجارود : هيه ، فقد ، أَكثرت وأَبكيت أَمير المؤهنين ، فقال له عُمرُ رضي الله عنه وعنه




 فدعاها فلم تجبه ، ثـم دعاها فلم تجبه ، فقال : أَنـتِ عليً مئـــل ظهر أمي

* حدثنا محمد بن بكَّار قال حدثنا جُرَبْج بن معاوية ، عن ابن

 ظهر أْمي إن أَنا وطئتك ، فـأَتت رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم فشكت ذلك إليه ، ولم يكن النيي صلى الله عليه وسلم بلغه في ذلك شيء ، تُم أَتته مرةٌ أُخرى ( فلعاه(؟) ) فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

(Y) في الإصابة \& : ا
 .
(६) سقط في الأصل والمبثت عن ابن جرير الطبر ي 1 : ه .
"أَغْقُ رقبةً " قال : ليس عندي مال ، قال : (1 فصم شهرين متتابعين "



 أَنت وأَهل بيتك ه فأَّخذه . * حدئنا ابن آلبي شيبة قال ، حدثنا عبد الله بن نمير ، عن محمد
 عن سلمة بن صخر البياضي الزرئ (1) قال : كنت امرأ أُ أستكثر


 على تومي فأَخبرتُهم خبري ، وقلت : سلوا رسول الهُ صلى الشُ عليه




 رمضان ، فلما هضى زصف رمضان وقع عليها ليا ، نأتى رسول النّ صلى النّ عليه وسلم




 رمضان .

من النبي صلى الله عليه وسلم فينا قولٌ فيبقى علينا عازُد(1)، ولكن سوف نسلملك لجريرتك ، فاذهب أُنت فاذ كر شـأْنَكَ لرسول الهُ صلى الله عليه وسلم ( قال : فخرجت حیى أَتبت النبيّ صلى اللهُ عليه

 هأَنذا يا رسول الله صابر لحكم الله علي" ، قال ( فأَعتق ( (رقبة ، قال : فضربت صفحة رقبتي بيــلي وقلت لا ) (r) والذي بعثك بالحق ما أَصبحت أَملك إلا رقبتي هذه ، قال " فصم شهرين همتابعين "
 قال (1 فتصدق ، أُطمم ستين هسكيناً " قلت : والذي بعثّك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه ما لنا منْ عَشَاء ، قال (ا فاذهب إلى صاحب صَدَقَة
 ستين هسكيناً ، واستنفع ببقيتها " ( قال : فرجعت إلى قوري فقلت : وجدت عند كم الضيقَ وسوءَ الرأْي ، ووجدتٌ عندَ رسول


 الأوطار للشوكاني V : 0 :

ونيل الأوطار v : 1ه .

ما أصابني إلا في الصيام" .


الله صلى اللهُ عليه وسلم السعةَ والبر كةَّ 6 وقد أَمر لي بصهدقتكم
فادفعوها إليّ ، قال : فدفعوها إليّ) (1)

* حدثنا شيبان ، عن قتادة في قوله : (ا قَذْ سَمع اللهُ قَولَ الكَّي تُجْادلُكُك
 وزوجها أَوس بن الصاهت ؛ جاءت تـتّكي إِلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم فـاًنزل الله عزّ وجلّ ذلك فيها ، حاثنـا هشام بن عروة 6 عن أَبيه ، عن عائشة رضي الله عنها : أَن
 (1)

 بنت ثعلبة ، كا دل عليه سياق تلك و وهذه بعد التأمل .

 سليمان بن يسار عن سلمة ين صشر البياضي الأنصاري ع . سورة المجادلة آية (Y)

 اشتد لممه ظاهر من امرأته . . الحلديث .


 وذيله بقوله : قال أبو نعيم كذا قال يعني ابن منده : جمملة . وإنما هي خويلة ، فأوصل الواو بالياء فقال جميلة . واله أعلم .
(₹) اللمم : الحنون الخفيف أو طرف منه ( اللسان ) .

فلما اشتـد بـه لََمَهُه ظَاهَرَ من امر أَته ، فـأَنزل الله كفـارة الظهار . * حدثنا أَبو نعم قال ، حدثنـا زكريا ، عن عامر ؛ وحدثنا عهرو بن عون قال ، حدثنا هشم ؛ عن زكريا ، عن عامر قال : التي جادلت في زوجها خولة ، قال أَبو نعمى : بنت الصـامت ، وقال


* حدثنا سعيد بن هنصور البرقي قال 6 حدثنـا إسماعيل ابن عياش ، عن جعغر بن الحــارث ، عن هحسملد بن إسحاق عن دعمر بن عبل الله بن حنظلة بن الَّي عامر ، عن يوسف بن عبل الله
 عند أَوس بن الصشمت ، و كان شيهاً ككبيراً ، فكللّمتي يوماً بشي؛

 به المراَّة الضعيفة الرجلُ الضعيفُ ، وقلت : ما أَنت لتـخلص لي في حبي 6 ينتههي أَمري وأَمرك إِلى رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم فيحكـم فيّ وفيلك حكمه ؛ فدخلتُ على جارة لي فاستعرتٌ منها أَّواباً(1) 6 تُم خرجت إِلى النبي صلى اللهُ عليه وسلم أَشكو إِليه ما لقيت 6 فطفق يقول : ابن عمكك وزوجك 6 اتتي الله فيه فما برستت حتى أَنز ل الله فيه وفيّ قرآناً (ا قد سمع اللّه قَوْلَ التي


 قال : إنا سنعينه على ذلك بفرق من تر ، قلت : وأنا أعينه بفرق آخر . فأطعم ستين
 لم بجد فصيام شُهرين متتابعين ، فـن لم يستطع فإططام ستين مسكيناً، فقال لي رسول الله صلى الشه عليه وسلم ॥ مُرِيهِ فليعتق رقبة ،

 قال ॥ سأُعينه بفرق من تَمْر « فقلت : وأَنا أُعينه بغرق آخر ، قال „ أَصَبْتُ " والفرق يـأُخذ الشطر . والشطر ثلاثونون صائماً ، فأُطمبت عنه ستين مسكيناً ، لكل مسكين صاع من تر (r) .
(1)
 - الحجز بالصوم ، ونع فتد الاستطاءة على الصوم بالإططام










 ( أرب ب الموارد - نرق ) ه
(1) ( خبر 'ابن صائد )
* حدثنا ابن بآِي جهينة قال 6 حدئنا العلي بن هنصور قال ؛ حدثنا عبد الواحد بن زيـاد قالل 6 حدثنا الحارث (Y) بن حصيرة ، عن زيل بن وهب قال : سمعت أَبا ذر رضي اللّ عنه يقول لئن أَحلف عشراً أَن ابن الصيّاد هو الدجال أَحبّ إِيّ هن أَن أَّحلف واحدة إِنه ليس بهه ، وذلك لشتيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثني إِلى أم صياد فقـل : سلها كم حملت به ؟ فسأَلتها ، فقالت : جهلتُ به اتني عشر شهراً ، فـأتيتـه فأَخبرته ، فقال : سلها عن صيـتاته حيث وقع 6 فقالت : صاح صيـاح صبي ابن شهر 6 قال : وقال رسول اللّه صلى اللهُ عليه وسلم : إني قد خبـأَت لك خبيئاً ، فقـال : خبـأتَ لي عظم شُاة عفراء ، وأَراد أَن يقول : والدخان ، فتـال (1) اختلف في اسمه فقيل عبد الله بن صائل ، وقيل عبد الله بن صياد ـ كذا أور ده









 قال : نعم ، رأيته شيخاً كبير آ طويل السكوت يصر على أمر عظيم ، قال أبو حاتَ الر الم ازي
 . للانز رجي oV

له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أخساُ فإنتك لم تسبق القدر "(1) . * حلثُنا هسلم بن إبراهم قال 6 حلثنـنا شعبة قال 6 حدثُنا عبد الملك بن عمير 6 عن عمر بن عبد الرحمن بـن الحارث بـ هشام 6 عن أُم سلمة رضي الله عنها : أَنه سمعا تقول : حدثُتي أم ابن صائد

أُنها ولدته ممسوخاً هجنوناً هشروراً .

* حدثنـا أَحمد بن عيسى قال 6 حدثنـا عبد الله بن وهب قال 6 حدثنـا يونس 6، عن ابن شهاب 6 أَن سالماً أَخْبره 6 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : آلن عمر رضي الله عنه انطلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط تِبَّل ابن صاند فوجلده يلعب مع الصبيان - وقد قارب ابن صايُد يومثّذ الحلم - فلم يشُعر شَى ضّرَب النبي صلى اللّ عليه وسلم ظهره بيلده ، ثـم قال : أَتشهد أَّي رسول الله ؟ ه فنظر إلبه ابن صائد فقال : أشهـد أنـك رسول الأمُمين • وتال ابن صائد للنبي صلى الله عليه وسلم : أَتشهل أَّني رسول الله فرفضه (Y) النبي ، وقال اTمنت بالله ورسله ॥ ثـم قال له (1)

 (Y)
 في أكرُ نسخ بلادنا ، وتال القاضي التميمي : روايتنا فيه عن المماعة بالصطاد المهملة ؛


 سؤاله الإسلام ليأسه منه حبنئذ ، ثم شرع في سؤ اله عما يرى .

النبي صلى الله عليه وسلم ( ماذا ترى " ثال ابن صائد : يا نبي الله صادق(1) وكاذب . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (ا خلّط عليك الأَّر " ثـم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( إني قد خبـأٌت لك خبيئاً ه فقال ابن صـائد هو الد خ ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " إخسـأ فلن تعدو قدرك ") فقال عمر رضي الله عنه : يا نبي الله ( ذرني (r) أَضْربْ عنقـه 6 فقال رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم " إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير للك في قتله |(ץ) . * حدثنا هحمد بن خالد بن حتمة قال 6 حدثنا ابن أَي الزناد ؛ عن أبيـه ، عن خارجة بن زيلد رضي الله عنه : أَن النبي صلى الله ءليه وسلم دخل الأسوار(؟) فقيل له : هذا ابن صائد نائـماً تحت صور (0)،










 وإن لم يكن هو فلا خير لك في تله " . .
الأسوار : كذا بالأصصل ولعلها بالصاد بمعى النّل



فجاء فقعد بمستح عينيه وينظر إِلى السماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (پ ما لها هبلت(1)" وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "إِلام تنظر 6 هل ترى في السماء شيئاً ؟ " قال : نعم ، إني لأرى جزلا (r) ، فقـل رسول الله صلى اللّ عليه وسلم (1 خَكَّط خلطط اللهُ عليه ؛
 رسول اللّه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ॥آمنت بـلهِ ورسله" ثـم قال رسول الله صلى اللَه عليه وسلم (اقد خبـأًت للك خبيئًاً فما هو ؟؟" قال له إبن صياد : د خ ، فقـال النبي صلى الله عليه وسلم " إخسـاٌ فإنـك لن تعلو أُجلك ") وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خبـاً له ( يَوْمَ
 * حـدئنا علي بن عاصم قال ؛ حدثنـنا الجريري 6 عن أَبي نَضْرَة 6 عن أَّي سعيد الخخدري ؛ رضي الله عنه قال : أَتى رسول الله صلى اللّ عليه وسلم ابن صائد وهع النبي صلى الله عليه وسلم أبَو بكر وعمر رضي الله عنهما 6 فقال له النبي صلى اللهُ عليه وسلم : " أَتشهل أَئي
 صلى الله عليه وسلم "ا Tهنت باللّ ومالائكته و كتبه ورسله - مرتين يابن صائد ، انظر ماذا ترى ؟ ॥ قال : أَرى كاذبين وصادقاً ، و كاذباً وصادقين . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس عليه فاتر كوه «(! ) .
(1) هبلت : أي ماها ثكلت ( لسان العرب) ) .
(Y)
. 1. 1 ( 1 (
YVV : 1• (६)

= عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة ، نقال له رسول السَ صلى التّ عليه وسلم : أتشهد أني رسول اللّ ؟ نقال هو : أتشهد أني رسول اله




























ثم قال يابن صائد انظر ماذا ترى ؟ ॥ هقالل : آَرى عرشاً من حديد على البحر ، فقال الني صلى الله عليه وسلم ॥ ذاك عرش إبليس "هر . * حدثنا ابن أَبي شيبة قال ، حدثنا عبيد اللّ بن موسى ، عن سفيان ، عن الأَعمس ، عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نششي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على صبيان يلعبون فتفرقوا حين رأَوا رسول اله صلى الله عليه وسلم ، وجلس
 يداك ، أتشهد أَّي رسول اللّ ؟ ه فقال : أَتشهد أَنت أَّني رسول الله ، فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا رسول الله فلأَقتل هذا الخبيث أله فقال || دعه فإن ظُنَّ الذي يُخَوْف فلن تستطيع قتله "، . * حدثنا الحجاج بن نصير قال ، حدئنا قرة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس قال : قدم ابن صيّاد فنزل علينا ، فمال الناس
 بابه إتاوة - يعني الرشوة - لفعلت ، فنزل غرفة لنا فجعل بيجيء فإذا لم ير أَحداً تناول ثوبه من الغرفة ، وإذا رأَي آَحداً صعد فـأَّذ . حاجته

* حدئنا خالد بن عمرو عن الوليد بن جميع ، عن جهم ابن عبد الرحمن قال : قلت لابن صائد إن الناس قد أَكثروا فيك فأُخبرني عن نفسك . فقال : كان لي تبيعان من الجن ، أَحدهما يصدقني والآخر يكذبي ، فلما أَسلمت ذهبا عني


## 

 عن جويبر 6 عن الضحاك قال : كان رجل هن اليهودد استودع رجلاً
 فكابره بها ، فخوّن اليهودي الأنْصاري ، فغضب له معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نقالوا : يـا رسول الله إن اليهودي خوّن صاحبنا فـاعذره وأَزجر عنه ، فتام النبي صلى الله عليه وسلم- وهولا يعلم - فعذره وزجر عنه ، فأَنزل اللّ عز وجل



 الشرك إلى الإِسلام تِيـبَ عليك ، فـَٔلَى حتى تتل هع المشر كين ، فقال
 يعادي الرسول -- " مِنْ بَعْد مَا تَبَيَنَ لَهُ الهُدَي وَيَبَبع غَيْرَ سَبيل


 ابن أبيرق الأنصاري قال : سمعت رسول السّ صلى الهي عليه وسنم وكنت أمشا


 .


* حدثنا فليح بن بحمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة أَن ابن أَبيرق الظفري كان سرق درعاً من يهودي فأَخذه اليهودي بها فرمى به غيره فـأَغضبهم ذلك فقالوا : أَراد أَن يُعْيّر أَحسابنا ، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم بعذره ، فلما رجعوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنزل الله على رسوله فأَّهبره خبره : |( وُلَا تُجَادِلِ عَن الَّذِينَ يَخْتَانُونَ





 ثم عثروا عليه قد سرق ثياب الكعبة فقدّموه فقتلوه . ، حدثنا الحسن بن أَحمل بن أَبي شعيب السمرقندي قال حدثنا هحمد بن سلمة الحراني قال 6 حدثنا هحمد بن إسحاق ك
(1) سورة النساء آية 110 (

 والفضيحة نهرب إلى مكة وارتد عن اللدين ، فقال الهن تعالى ( و ومن يشاقق الرسول من بي بعل ما تبين له المدى . . " الآية .
. V ا•V (Y)


عن عاصم(1) بن عمر بن قتادة عن آبيه(Y) ، عن جله قتادة بن النعمان قال : كان آَله بيت هنا يـتال لهم بنو أبـيَرق بشير وبشر وهبشر وكان هبشر رجالً هنافقاً ، وكان يـقول الشعر يـهجو به أَصحابِ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ، ثـم يُنْحِلُه بعضَ العرب ، ثـم يقول : قال فال كذا ، وتال فلان كذا ، فإِذا سهع أَصحابِ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يتوول هذا الشعر ( إِلًا هذا الرجل(r)) الخبيـث فقـال :

أَو كلما قال الرجال قصيــدة أَضِمواوقالوا: ابن الأَبيرقققالها؟؟(؛) ، قال : و كانوا أَهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلِية والإمالٍ وكان الناس إِنا طعاههم بالمدينة التـمر والشعير ، فكان الرجل إِذا
(1) عاصم بن عمر .ن قتادة بن نعمان الأنصاري الظفري أبو عمرو المدني ، روى عن أبيه وجابر ، وعنه بكير بن الأشج وزي


(Y) في الأصل " عن أبيه عن أبيه عن جله ") وهي زيادة لا تدخل

(V) سقط في الأصل والمُيت عن تفسير الطبري ه : loV ، وكذا نفسير ابن كثير

والبيت في الأصل هكنا :

وهو غير موزون . والمُبت عن تفسير الطبري ه : loV . والأضم - عكركة - :

وأضاف المستدرك للحاكم ع : 0 0٪ اليه هنا البيت :


كان له يسار فقدمت ضافطة (1) من الشام بالدرمك (r) ابتاع الرجل

 اللدرمك فجعله في مشربة له ، وفي المسربة سالا ح له : درعان وسيفامها


 قال : فتحسسنا (r) في الدار وسألّنا ، فقالوا قد رأَينا بني أبَيرق ( قد ) (\&) استوقدوا في هذه الليلة ، ولا نرى فيما نرى إلا على بعض
 اللار - : واله ما نرى صاحبكم إلا لبيد (1) بن سهل ؛ رجل منا
(1) ضانطة : هي الإبل المبولة ، والضانط : من بيلب الميرة والمتاع الم المدن
 .

 . . 99 :
 ( أقرب الوارد ) .
( )


 الن عروة بن رزاح بن ظفر ، وعج

 بنو أبير ق . . . المديث . ( أسد الغابة ص سوب ) .

له صلاح وإِسلام $،$ فلما سمع ذلك لبيلٌ اخترط سيفه وقال : أنـا أَّرْ ! ! ! والله ليخخالطنكم هذا السيف أَو لَتَبين هذه السرقة قالو| : إلِيك عنا أَبها الرجل ؛ فوالله هـأَنت بصاحبها ، فسأَنا في الدار حتي لم يُشُكّ أَنهم أَصحأبها ، فقال لي عمي : يا ابن أَني لو أَتيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فذكرت له ذلك ؟ قال قتادة : فـأَتيـت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذللك فقلت : يا رسول الله $،$ إِن أَهل بيت رهنا أَهل جفاء عدلوا إِلى عمّي رفاعة (1) ابن زيـ ، فنقبوا هشربة له فـأَخذوا سلاحه وطعامه ، فليردوا علينا مملاحنا 6 فـأما الطعام فلا حاجة لنا بـه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سأَنظر في ذلك " فلما سمع ذلك بنو أَبيرق أَتوا رجالًا هنهم يقال له أُسِل بن عروة (ץ) فكلهوه في ذلك ك واجتـع إِليه




 ,المستدرك ؟ :









 90

أُناس هن أهل الدار ، فأتّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : با رسول الله ، إٍ قتادة بن النعمان وعمّه عمدوا إلى أَهل بيت أَهل إسلام (1) وصلاح يرهونهم بالسرقة من غير بيّنة ولا تُبت، قال قتادة فـَتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : "ا عمدتَ

 ما لي ولم أُ كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فـلًا
 صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : الله المستعان ، قال فلم يلبث أَّن نزل

 أَي هما قلت لقتادة ״ إنّْ اللَّ كَانَ غَفُوراً رَحِيهاً * وَلَا تُجَادِلْ عَن



 يَوْمَ القِيَامَة أَم هنْ يَكُون عَلَيْهم وَكِيلاً * وَمْنْ يَمْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَتْتَفْرِ الله يَجد اللَّهَ غفُورأ رَحِيماً ، أَي لو أَنهم استغفروا
(1) في الأصل (أهل الإسلام) والتصويب عن التاج البالم ه للأصول في في أحاديث
 . lov: o

الثبت المجة ( التاج للأصول في أحاديث الرسول \& : 99 ) .







 عَظِيماً «（1）قال ：فلما نزل القرآن أَّى رسول الهُ صلى اللهُ عليه وسلم بالسلاح فردّه إِلى رفاعة ، قال قتادة ：فلما أَتيت عمّي بالسالِّ －و كان شيخاً قد عسا（ث）في الجاهلية ، و كنت أَرى أَن إسالاهه
 كان صحيحاً ، قال ：فلما نزل القرآن لحق بشير بالشر كين فنزل



 وعسيا ：كبر وأسن ، ويقال أيضاً في مثله عتا وني ابن كثير با ：： أبي عيس－في ابلماهلية

 وبالمجمة أي قل بصره وضهن ．．




 بَعِيداً "(1) فلما نزل على سالانة رماها حسان بـأبيات شعر ، فـأَخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرهت بـه ني الأبططع ، ثم ثالت : أَهديتَ إلي شعر حسان ، قالت : والله لا يثبتفيضدري ،قدعلمت

 فانهدم عليه فمات ، فقال آّهل هكة : ما كان ليفارق هـحمداً رجلُ من أَصحابه فيه خيرُ


. 117 ، 110 (1)
. إضافة يقتضيها السياق (Y)
 المجاج سمع خشخشية في بيته وتعقعة جلود كانت عنـي





طلبه نأدركوه نقذنوه بالمجارة حتى مات .





* حدثّنا صححد بن حانتم قال 6 حدئنا علي بن ثابت قال

حدثنا الوازع(1) 6 عن سالم 6 عن ابن عمر 6 واُم الوليد قالا : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فسرقت درع لرجل من الأنصصار 6 سرقها رجل هنهم يقال له ثُعلبة بن أبَيْرق ، فظهروا على صاحب الدرع ، نجاء أَهله فقالوا : اعلر صاحبنا يـا رسول الله وتعجاوز عنه فإنه ( إن ) (r) لم يـدر كه الله بك هلك هصى الله عليه وسلم أَن يـلـع عنه ويتـجاوز عنه فـألي الله إلا


 وَسَاةت مَصِيراً

* حدثنـا هعاذ بن سعل 6 عن عبيل بن زيد قال : حدثتي
 حديد فسرتها ابن اً (1) هو الوازع بن نافع العيلي ابلدنري ، روى عن آلي سلمة وسالم بن عبد الهـ ،





 ولذا عاتبه بعوله تعالى : \# إنا أنز لنا إلبك الكتاببالِّت " . . الآية . ( تفسير ابن جرير - ( 109 : o


وزعم أنّه بريء ، فـأِّى إِلا آن بطلبها منه ، ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله علبه وسلم ، فآرسل إليه ، واستعان الفتى ناساً لِيعْذِرُوه

 حتى كاد رسول الهُ صلى الله عليه وسلم ( أَن ) (1) يـأنّخذ فيه بعض

 واسْتَغْرِ اللَّ إنَّ اللَّ كانَ غَفُورأ رحيماً م ولا تُجَادِلْ عَنْ الَّذِينَ





 أَن يقبل وذهب بالدرع إلى رجل من اليهود صائغ فدفعها إليه ،



 وإثْماً مبيناً (r) * وَوْلا فضلُ اللِّهِ علك ورحمتُهُ لهِمَّت طائفةٌ منهمْ (1) إضاةة بتتضبها السياق






 ذهب مُرْاغماً حتى لحق بقوم كفار ، فنقب على قوم بيتاً ليسرقهم
 الرسولَ هِنْ بَعْلِ ما تبيّنَ له الهُدى " إلى قوله (| ورَنْ يُشْركْ بالهِّ فَقَدْ ضلً ضلالاً بعيداً "(1) وقراً الآية ، حدثنا هحمد بن حاتم قال ، حدثنا يونس بن محمد (




 سرق درعاً لَمّْه كانت له وديعة عنده ، نم قدمها على يهودي كان



$$
\text { (1) سورة النساء الآيات } 111 \text { إلى IIT . }
$$

، (Y)

 (

يغشاهم(1) بالمدينة يقال له ، زيد بن السمير(r) ، فجاء اليهودي إله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتَفتَ به ، فلما رأى ذلك قومُه
 وكان رسول الله صلى الهُ عليه وسلم رَدَّهم بعذره حتى أَنزل









 وَسَاءت مَصِيراً (\%)

* حدثنا محمد بن هنصور قال ، حدثنا جهفر بن سليمان

قال ، حدثنا حميد بن قيس الأعرج ج ع عن مجاهد قال : كان



. lvV (r)


جُمَاع بطون الأُنصار هذين البطنين ؛ الأَّاس والخزدج ، و كان بينهما في الجاهلية حرب وقتال وبلاء شديل 6 حتي جاء اللهُ بالإِسلام والنبي صلى الله عليه وسلم فاصطلحوا وسكتوا ، فكان يوماً رجلٌ من الأَوس ورجلّ من الخزدج جالسين معهما ( يهودي ) (1) فجعل يذ كرهما أَيـامهما في الجاهلية في الحرب التي كانتت بينهم حتى اسْتبَّا واقتتلا ، ودعا هذا قومه وهذا قوهه ، فخرجت الأَّس والخزر ج في السلاح 6 وصفت بعضهم لبعض ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حتى وقف بينهم $،$ فجعل يحظ(Y) بعض هؤلاء وبعض هؤلاء حتي رجعوا ووضعوا السلاح 6 وأنْنزل الله القرTان :



 * حدثُنا عئمان بن موسى قاله 6 حلئنا جحفر 6 عن حميلد


ط . المعارن ) واسمه شأس . بن قيس اليهودي .
 شديد الطعن على المسلمين ، مر على نفر من الأوس والْلحزرج في بِلس ما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد النذي كان بينهم في ابلماهاية ، وقال :
 من اليهود أن يذ كرهم بيوم بعاث وما تقاولوا فيه من الأشعار ، فقعل ، فتكلم ، فتنازعوا
وتواثبوا . . . الحلديت .
(Y) في الأصل ( بعض يغط ) والمثبت عن تنسير الطبري ع : 17 (Y)


 قال | أُولَبِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمّ "(r)

* حدثتي عبد الصمد بن عبد الوارث قال ، حدثُنا عبد الل؛

ابن المثنى (r) 6 عن ثمامة (؟) ، عن أَنس رضي الله عنه قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا سلم على قوم سنّم ثلاثاًا ، وإِذا
تكلم بكلمة أَعادها ثلاناً " .
( خبر خـالد بن سنان ) (0)

* حلثُنـا يوسف بن عطية الصفـار قال 6 حدثُنا
. سورة (1)
. 1 (Y) سورة (Y)




 ونقه أحمد والنساني . توفي بعد العشر ومائة . ( النحلاصة للمخز رجي ص ه 9 ع ، وميزان الاعتدال I : الا
(0) هو خالد بن سنان بن غيث بن مريطة بن كز وم بن ماللث بن غالب . بن تطبعة ابن عبس العبسي - كان نبياً في الفترة - ومن معجز اته إطفاء نار الحدثان . أخرجه أبو موسى ولم ينسبه ، وإنا قال : قال عبدان ، ليس له صحبة ولا أدرك رسول النه صلى النه عليه وسلم و النى

 وله أخبار أخرى في مروج الذهب اللمسعودي .

أَنس رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايـع
 أَنا بنـت خاللد بن سنان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هذه بنت نبيْ ضيّعه قوره ، آَمرهم |إذا هم دفنوه أَن يـنبشوا عنه فإنه سيخرج حيّاً ، فلم يفعلوا ، فهذه ابنة نبيّ ضيّعه قومه " . * حدئنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ، حلثنـا سفيان ، عن سالم الأَفطس قال ، سمعت سعيد بن جبير يـقول : جاءت بنت خاللد بن سنان العبسي ( إلى النبي صلى الله عليه وسلم )(1) فقال (" مرحباً يا ابنة أَخي وابنة نبيّ خيّعه قوه4 ") . * حلثنـا سليمان بن أَيوب صاحبالبصري (Y) قال 6 ححثنا أَبو عوانة 6 عن ألِي يونس (r) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضيالله عنهما : أَّ رجلأ هن بني عبس يتقال له : خالد بن سنان قال لقومه : أَنا أُطفى عُ عنكم نار الحَّثَّان ، فقال له عمارة بن زياد - رجل من
 نار الحَكَثَان تزعم أَنك تطفئها ؟ . قال : فانطلق وانطلت معه عمارةٌ ابن زياد هع ناس من قومه حتى آًتوها وهي تخر ج من شت جبل
(1) سقط في الأصل والإضافة لابن حجر 1 : 09 § .
 . 1
 أو الباهلي مولاهم أبو يونس البصري ، وثقه أبو حاتح وابن معين والنساني . ( الإهابة


هن حَرّة يـقال لها حرَّة (1) أَشْجع ، قال : فخط لهم خحطة فـأَجلسهم فيها وقال لهم : إن أَبطأُتُ عنكم فلا تدعوني باسمي • قال فخرجت كأُنها خحيل (Y) شقر يتبع بعضُها بعضاً ، فاستقبلها خالد فجعل يضهربها بعصلاه ويقول بـدّا بـدّا ك، كل هـسدى مؤدى(ץ) ، زعم

 لو كان صاحبكم حيًّا لخرج إليكم ( بـعل ) (r) فقــالوا له : إنه قد نهانا أَن ندعوه باسمه ، قال : ادعوه باسمه ، فوالله لو كان(صاحبكم)( (f) حياً لقد خرج !إليكم بـد ؛ قال : فلدعوه باسمه ، قال : فخر ج وهو آخذ برأْسه ، فقـال : ألمَ أُنهجكم أَن تلدعوني باسمي ؟ قد واللٌ قتلتموني 6 احملوني وادفنوني 6 فإن مرّتت بكم الحمُر (0) فيها حمار ، أَبتر فانبشوني 6 فإِنكم ستجدوني حيّا ( فأَخبر كم بـا يِكون )(4) قال فلدفنوه فمرت بههم الحُمر فيها حمار آَبتر ، فقالوا : نـنبشه (1) حرة أشجع : وهي بفدك وتسمى حرة النار ، وفدك على يومين من المدينة

 YIF: $\wedge$
أما في الإصابة لابن حجر فقال : فخرجت كأنها جبل سعر يتبع بعضها بعضا .

 هدى يردا " .



 بكميع ما هو كانن ه .

فإنه قد أَمرنـا أَن نـنبشه ، فقال عمارة : لا تحَّكّث (1) هُضَر : أَنّا ننبش موتانا ، والله لا تنبششونه أَبـلأ ، قال : وقل كان خالد أَخبرهم
 فإنْكم سترون ما تسآلّون عنه 6 قال : ولا تمسّهما (r) حائض . فلما
 ما كان فيهما من علم 6 قال أَبو يونس : فقال سِمَاك بن حرب : سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (ا نبيّ أَضاعه قومه ") قال : وقال سمالُ بن حرب : إِن ابن خاللد بن سنان ، أَو بنت خالد أَّى ، أَو أَتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مرحباً بابن أَّي

أو ابنة أَخي " .

* حدئنا علي بن الصباح ، قال هشام بن محمد ، عن أبّيه ، عن ابن صالح ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال قدمت المحياة(؟) بنت خالل بن سنان على النبي حلى الله عليه وسلم فقال " مرحباً بابنة أْخي ؛ نبيّ ضيّعه قومه " .




 ( أقرب الموآرد ) .


 وأجلسها عليه ، وقال : اابنة أخي ؛ 'بي ضيعه قومه|" - و انظر أيضاً ترجمتها فيالإصابة . rar : \&
" ححثّنا الحكم بن موسى قال 6 حدئنـا ابن أبي الرجال
 ( سالت عليهـم نارٌ من حرّة النار في ناسحية خيبر والناس في وسطها )(1) وهي تـأِي هن ناحيتين جهيعا 6 فخافها الناس خوفاً شديدأ فتال لهم العبسي : ابعثوا معي إنساناً حثى أطفئها من أَصلها . قال : فخر ج معه راعي غتم ؛ هو ابن راعية 6 حتى جاء غاراً تتخرج منه النار 6 ثـم قال العبسي للراعي : "ْهَك ثوبي 6 ثـم دخل فقال : هَذْياً هدياً 6 كل يهن مؤدى(Y) ، زعم ابن راعية الغم أَني سأْرُرج وئيابي لا تندى 6 قال وهو عمسح العرق عن جبينه .
 حتى إٍا حضرته الوفاة قال لقوهه الأدنين منه : إذا دفنتـموني
 بحافره وجحفلته(\&) عني 6 فإذا رأيتم ذلك فانبشوني فإني سأُخبر كم . . ابن سنان
(1) في الأصل \# سالت عليهم من حرة النار يقال لها في ناحية خيبر والناس وسطها ه،
 في الأصل ॥ كل يهب مؤدى " والمثبت عن تاريخ المحميس 1 : 199 ، ، وني

( عرقا وهو يقول :

ابلحفلة لذي الحافر كالشفة لإنسان ( أقرب الموارد د .
* حلثنـا أَحمد بن دعاوية قال . حدثنـا إسماعيل (1) بن مجالد قال 6 حدثنـا هجالل, 6 عن الشعبي : اُّن رجلاً هن عبس في الجاهلية يقـال له خاللد بن سنان دعا قوهه إلى الإسلام ك وأَن يـرّوّوا له بالنبوة

 نعم ، قال : فـأخخذ عسيباً هن نـخل رطب فدخل النار وهو يضربـها
 زعم ابن راعية المعزى ، أَن لا أَخر ج منها وثيابي تنذّى (r) . فما هن
 فـَّبوا 6 فكذبوه ثُانية ، فقال لهم : إني لبـُت أَي كذا و كذا يوماً، فإذا دفنتموني وأَتَ عليَّ ثـلاثة أَيام فـأتوا قبري ، فإِذا عرضت لكم

 وسنحت لهم الحُمُر وبين يديـها عير تتبعه ، فتام قومه من أهل (1) هو إسماعيل بن بجالد بن سعيد الممداني - أبو عمر الكوفي ، روى عن أبيه

 اللخز رجي ص •س (Y)


 في وسطها العير - مصلر - الـمار آيآكان وحشياً أو أهلياً ، وقد غلب إطلاته على انوحشي
( أقرب الموارد ( ) (

بيته وبني عمه فقالوا : لا ندعكم تنبشون صاحبنا فَنُعْير ، فقال الشععي : إن رجلا من ولده سأل النبي صلى اللّ عليه وسلم فقال : (" نبيّ ضيعه قومه " .
" حدثنا هحمد بن يحيى قال ، حدثني عبد العزيز بن عمران ، عن هلال ، والحارث ، عن عبد الرحمن بن عهرو الأوزاعي قال : قدمت بنـت خالل بن سنان بن جابر بن هريطة بن قطيعة بن عبس ، فسمعت رسول الله صلى اللّ عليه وسلم يقرأ ( قل هو اللّ أَحد )

 قال كنا : إنكيم وإذا دفنتموني آَقبل عير آَّهب يقود عانة(1) من الحُمر حیى يتمعك (r) عند قبري ، فإذا رآيتم ذلك انـي أخبر كم .كا مضى من آَمر الدنيا وما بعي إلى يوم القيامة ، فلما دفناه جاء ذلك العَيْر في تلك الحَمِير فتدعّك عند قبره ، فهمّ بعضنا
 فتر كناه

* قال عبد العزيز ، عن عبد الرزاق بن الفرات بن سالم قال ، حدثني ابن القعقاع بن خليد العبسي ، عن آَبيه ، عن جلده
 نقال له قيس بن زهير : إن دَعْوْتَ فَأَسَنْتَ هذه الحرة علينا ناراً
(1) العانة : الأثان ، والقطيع من حمر الوحش ( أقرب الموارد ) .
. (Y) يتمعك : يتمرغ ( اللسان )
( (
- فإِنك إنما تـخوفنا بالنار - اتبعنالك ، وإِن لم تسل ناراً كذّبـناك ، قال : فنلك بيتي وبينكم 6 قالوا نعم ، قال : فتوخـاً تُم قال : اللهم إن قومي كذبوني ولم يؤهنوا برسالتي إِلا بـأن تسيل عليهم هذه الحرّة نـارأ فَـُسِلْهَا عليهـم نـاراً ، قال فطع مثل رأْس الحريشى (1) ثـم عظمت حتى عرصت أَكثر هن ميل فسالت عليهم • فقالوا : يا خاللد ارْدُهْا فإنـا مؤهنون بكك ، فتناول عصا ثم استقبلها بعد ثالات ليال فدخل فيها فضربها بالعصا ويتول : هـدّا هدَّا كل خرَ ج مؤدى ، زعم ابن راعية الممزى أَن لا أَخر ج هنها وجبيني يندي . فلم يزل يضربها حتى رجعت . قال فرأَيتنا نعشى (Y) الإِبل على ضوء نارها ضلعا الرّبذة(r) ، وبين ذلك دالاث ليال . * حدثني أَبو غسان قال ، حدثني عبد العزيز 6 عن طلحة ، ابن منظور بن قتادة بن منظرر بن زبان بن سيار الفزاري قال أَخبرني مشيـخة من قومي فيهم بأِي قالوا ، قال خالد بالد بن سنان : يا بني عبس ، إن كتمَ تحبون أَن تغلبوا العرب ولا تغلبنكم فتخـوا (1) رأس المريش : دويبة قدر الأصبع ذات أرجل كثيرة ، وقيل صنف من الحيات
أقرط ( أقرب الموارد ) .


 أْي ذر النفاري ، خربت في سنة

$$
\text { . ( } 7 \cdot 1: r
$$


 وبين ذلك ثلاث ليال « وهو يوافق ما هنا .

هذه الصخرة فاحملوها ، فإِذا لقيتم عدوّاً فاطرحوها بينكم ، فإنكم لا تزالون غالبين ها كانت الصشخرة هعكم ، واسم الصخرة (" رماس " فحملتها بنو عبس يتعاقبونها ، فإذا كأنت الحرب سعى بها الغلام
 قال : فدار حملها يوماً على بني بجاد من بني عبس ، فقال لهم قيس بن زهير : يا بني عبس أَما تعرفنا (1) العرب إلا بصخرة ورّثناها خالد بن سنان ؟ أَّلقوها فلا تحملوها ، هن الأرض فدفنوها ، فلقيتهم بنو فزارة فتتلوهم ، فكروا يطلعون الصخرة فلما حفروا عنها صارت عليهم نارأ فتر كوها فلم يقدروا عليها ، فقال الحطئية يهجوهم :

لَا يُصْلِحون ومَا اسْتطاعوا أَفْسَكُوا
جُمُدُ عَلى هَنْ لْيْس فِيه هُجْمَدُ (r)

لَعْن الإلهُ بَيْ بجَـاد إِنّهُـمْ
 قال أبو غسان ، وحدثني عبد العزيز قال ، حدثتي سليمان ابن أُسيد عن دعمر (r) ، عن ابن شهاب ، وعن شعيب(!) الجبائي

 الأبيات كالآتي :
لا يُصْلِـُوُون وما استطاعوا أَفْسدوا

 وقال يكيى بن معين : هو من أثبتهم في الزهري ، سمح عن ابن شهاب ، و ومات سنة ثلاث وخمسين وماثة .

 ابلمند باليمن ، فكأنه شعيب بن الأسود صاحب الملاحم .

قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وســلم وافد من عبس - قال عبد العزيز : وأَخبرني منظور بن طلحة : أَنه الحارث بن هجى العبسي - تُم رفع الحديـث قال : حلثُنا هسلم : فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( كيف لي بقومكك " قال : أَنا لك بهـم ، و هذه فرسي رهن حتى آتي بهم 6 قال : فخر ج حتى نزل على قومه : فنزل بضليع فلدعاهم فـأِبوا عليه ، فنـاشلدهم فــأِبوا . فقـال : خذُوا ما قَالَ صَاحِبكم فإِني


 * حدثّي زريق بن حسين بن رخارق رنيس بني عبس سنة عشر ومائتين قال ، سمعت ( آلن ) (r) أَصحابـنا من بني عبس انتجعوا عيناً حتى نظروا إلى مواقف وضعوها في جلرها وقالوا : امضوا فتمكنوا في الرتع(r) ، قال : ثـم رجعوا فلم يـجدوها ، فـأتاهم رجل من بني عبس يـقال له نيـار بن ربيعة بن دخزوم فـأَذاع أَنه تنبـاً كذلك وقال : أَنا أخر جها لكم ، وقال : هي رمَاس . وأَن
(1) ينحتوها : يكفرو ها ( أقرب الموارد \# نحت") ) .
. إضافة يقتضيها السياق
( في المكان رتعا ورتوعا آي أكلت وشربت ما شاءت في خصب وسعة ، وردتع القوم أكلوا ما شاءوا في رغد . ( آقرب الموارد الـا رتع ) .

لا يزاغ (1) إلا بـأَطراف القياس ، فلم يظفروا بها . فـأخْبر النبي
 ضيّعه قومه ، وأَما نيار فكاذب لعنه الله ") فقال .في ذلك هنجاب

أَحد بني ربيعة بن هخزوم في الإِسلام ، و كان يلقب منقاراً :
 " قال زريت بن حسين : وسمعت أَصحابنا هنهم أَبي يحدثني
 حتى كانت الإبل تغشاه (r) ، بعدها بقدر مسيرة إِحلى عشرة ليلة ، وأن خالد بن سنان خرج إليها يضربها بسوطه حتى رجعت من الشٌّ اللي خرجت هنه ، وثيابه تندى ، لم يصبه ولا تيابه منها شيء ، وهو يقول لرجل زجره عنها : كذبت ابن راعية المعزى ؛

لأْخرجن هنها وثيالي تندى
، حدثني من أَصدّق ، عن هشام بن محمد ، عن أَبيه عن أُبيّ بن عمارة بن مالك بن جزء بن شُيطان بن حـي ابن رواحل ( بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس العبسي)(r) قــال : كا نت بـأَرض الحجاز نار يقال لها نار الحدئان






 ابن سنان العبسي

حَرَّة بـأَرض بني عَبْس－تَعْشَى الإِبلُ بضوئها من مسيرة ثمان ليال ، ورما خر ج منها الُُنق（1）فذهب في الأَرض فلا يُبْقَي شيئاً إلا أَكله ، تُم يرجع حتى يعود إِلى مكانه ، وأَن الله أَرسل إِليها خالد بن بن سنان ابن غيث بن مريطة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة ابن عبس（Y）، فقال لقومه يا قوم إِن اللُ أَمرني أَنْ أُطفئَ هذ هذه النار
 فكان ابن عمارة الني قام معه من جزيمة قال ：فـخر ج بنا حتى انتهى

 فنخرج عنق من النار فأَسحَق بنا حتى جعلنا في مثل كفة الميزان ،
 آخرَ الدهر ．فقال ：كالا ، وجعل يضربها ويقول ：بدّا بدّ｜؛）،


 وضرب النار حتى أَطفـأَها اللّ على يده ．ومههم ابن عم له يقال كه
（1）العنق ：جمع العناق للأنتى من ولد المعز قبل استكمالها السنة ． （Y）في الأصلا（Y）







عروة بن سنان بن غيث وأْه رقاش بنـت صباح صن بني ضبّة فجعل يقول : هلك خالد ، فخر ج وعليه بُرْدان ينطفان (1) هاء من

 يندى . فَسُيُِ بـنو عُرْوة بـبني راعية المِعزیى ؛ فهو اسمهم إلى اليوم ؛ تـم إن نحاللداً جمع عبساً نقال : يـا عشيرتاه احفروا بهذا القاع نحفروا فاستخرجوا حَجرُا فيه خَطُ دقيق ( قل هو الله آَحد الله الصمد . . . ) السورة كلها ، نقال : احفظوا هذا الحجر فإن أَصابتكم سَنةٌ آَو قَحْتُمُ
 أَخرجوه فنخمَرُوه بـّوب ، فلم يزالوا عطرون ما دام دخةَّراً ، فإذا كشفوه أَقلعت السهاء ، ثم قال : إن طاحبتي هذه حُبْلَ في كذا و كذا ؛ تَلِدُ في كذا وكذا ، في شهر كذا وكذا ، وقد سَمِيـتْ ٌُنْ نِعْمَ المولود فاستوصوا بـه خِيراً 6 فإِنه سيشهل مشاهل أَولدت مجاهداً وهو أحَيْمرُ كالدرة ، نفع مولاه من المضرة ك نِعْمَ فَارسُ اللكُّة 6
 حضره الموتُ قال : احفروا لي على هذه الأَكمة ، ثـم ادفنوني ثـم ارقبوني دُلاُتاٌ ، فإذا مَرَّت بكم عانةٌ فيها حمار أَبتر فاستاف القبرَ نـاطّاف به فانبشوني تجلدوني حيّا" 6 أخبركم . بما يـكون إلى آخر الدهر 6 فمات فلدفنوه حيث قال لهم ف ثـم مكثوا أَياهاً ثـلاثة فإذا (1) ينطفان من العرق : أي ابتلت من الماء فقطرت ( أقرب الموارد (॥ نطف ) )


الحمار كما وصف ، فـارادوا نبشه فقال بنوعبس (1) : والله لا نـنبش -وتانا فتسبنا به العربٌ ، فلما أَسرع بعضهم إِلى بعض قام رجلّ منهم بقال له سليط بن مالك بن زهير بن جزعمة نقال : دعوا نبش هذا الرجل يصلح لكم حالكم وتسلم لكم دماؤ كم فـأَجابوه . وقدم ( ابنه ) (Y) مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأَقعده هعه وقال (ا إليّ با ابن أَخي ؛ ابن نبي أَضاعه قومه - ويقال : إِن ابنته محياة هي التي أتته ، فبسط لها رداءه وقال " إليّ يا ابنة اَّخي ، ابنة نبي اَّضاعه قومه "، . .
( ذكر سرايا رسول الله صلى اللّ عليه وسلم )

" حدثُنا عاصم بن علي بن عاصم قال ، حدثئنا ليث بن سعل ؛ عن سعيد - يعتي المقبري ، عن أًبي هريرة رضي الله عنه : أَن رسول






المذكور ، يقال إنه نبي آهل الرس .
(r) ر rav : r










＝للشر ليال نلون منالمحر م علرأس تسعة وخمسبن شهر آ منالمجرة في ثلاثين راكبا ،




 منهم ، واستاقو النعم والثاء ، و أخذت نلك السرية كُمامة بن أثال المنغي سبد أهلم اليمامة ومم لا يعر فونه ، وجي＂به الم رسول الهَ صلى الهّ عليه وسلم فربط بسارية من سواري المجد ．．المديث ．
（1）







 （Y）

ذا ذنب 6 وإِن كنت نريدل المال فسل تُعطَّ منه ما شئت ، فتر كه حیى كان بعد الغد ، ثـم قال (ا ما عندك يـا مُماهة ؟ " قال : عندي ما قلتُ ؛ إن تنعم تنعم على شا كر 6 وإن تقتل تقتـل ذا ذنـب 6 وإِن كنت تريد المال فسل تُعْطَ منه ما شئت ، فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أطلقوا ثمامة "، فانطلت إلى نَخْلٍ قريـب من المسجد فاغتسل ؛ تـم دخل المسجد فقال : اَّثهد أَن لا إِله إِلا الله وأَن هـحهداً
 هن وجهك ، فقد آَصبح وجهك أَحبت الوجوه كلها إليّ ، والله ما كان من دين آبغض

 أَن يعتهر(1) ، فلما قدم هكة قال له قائل : صَبْتو(ب) قال : لا ولكني أَلمـت مع محمد ، ولا والله لا تـأتيكم من اليممامة حبّة حنطة حتى يـأْنن فيها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . * حدثُنا فليح بن مهحم اليـمامي ثال 6 حدثُنا سعيد بن سعيد
 رضي الله عنه قال : خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 في عسرتي ، فسيّرني صلى الله عليك في عمرتي . فسير ه رسول النه صلى النّ عليه وسلم في عمرته ॥ .
(r) صبوت : خرجت من دين اللى دين .

فأَخذت رجلاٌ من بني حنيفة(1) لا يشعرون من هو حتي أتوا به

 وفارسها - وكان رجالً عليلاً ـ أَحسنوا إساره ") ورجع إلى أَهله ، فقال : اجمعوا ما قدرتم عليه من طعامكم فابعثوا به إليه وآَّر (r) بلقحة (r) له يُغْدَى بها عليه ويُرَاح ، فالا يقع من مُ مُمَامَه موقعاً ،
 (ا ايهأ يا كُمامة " فيقول : ايهها يا هحمدل ، إن تقتل تقتل ذا دم وإن ترد الفداء فسل مالاٌ ما شئت . فلبث ها شاء الله أَن يلبث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم " أَطلقوا يُّمَامَة " فلما
 فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ، فلها أَمسى جاء جاعوا
 فلم يصب هن حِّالبها إِلا يسيرأ ، فتعجب من ذلك اللـ المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه "( ما يعجبون من رجل آلَا كل في أَول النهار في معاء كافر وآَ كل من آخر النهار في معاء مسلم ك
(1) في الأصل ( ح حنيف " والتصويب عن الإصابة ا : ع-Y ، والسيرة الملبية
. rav: r

، 1 ؛
. YQY : Y وكذا السيرة الـلبية

 ( وكان ذلك لا يقع عند ثكامة مو فقآ من كفايته " .
. الكافر يـأُكل في سبعة أَمعاء والمؤمن يـأُ كل في هعاء واحد |(1)
، أَخبرنا عكرمة بن عمار قال ، حدثّني عبد اللهبن عبيد بن عمير وأَبو زميل (Y):
 وأَخذوه وهو يريد أَن يغزو بني قشير ، فجاعوا به أَسيراً إِلى النبي

 إني قاتلك ، آَو تُفْدِي نفْسْكَ ، أَو نَتْتُقُكَ ") قال إِنْ تقتلني تقتل



 ها أَقولُ ، فـأَتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فتلت : أَشهد أَنْ لا إِله



 ها باب المؤمن يأكل في معاء واحد . . . الحليث وانظر الحديث بمعناه في السيرة الحلبية . r9A : r
 عن ابن عباس ، وعنه عكرمهة بن عمار والأوزاعي . وثي أثه أحمد وابن معين ( المـلاصة .للخزرجي ص ( ) إضافة يقتضيها السياق .

من مكة إلى النبي صلى الشَ عليه وسلم بسألّونه بالش وبالرّحم


 إلى بني قشير ولا تقاتلهم حتى تَدْعُوْهم إلى شهادة ألن لا إله إله إلا

 فــُّر بابنه .

* حدئنا محمد بن يحبى قال ، حديتي عبد العزيز بن عمران ، عن ابن غَزيّة(1) الأَنْاري ، عن المقبري ، عن عن آَبيه ، هن أَّي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله صلى اللُ عليه وسلم إلى يُمَامَة ابن أُتَال الحنفي يُؤْى به ، قال عبد العزير : فأَّهبرني بجغر عن أَبيه قال : الذي جاء به هحمد بن مسلمة الأنُصاري ، أَصابه بنخلة



 قال : إن تُنْمِم تُنْعِم على شا كر ، وإن تَقْتُل تَتْتُرْ ذا دم (r) ، وإن (1) هو عمارة بن غزية بن المارث بن عمرو الأنصاري المازني المني - بفتح أوله

 (Y)
 وني لفظ ذا دم " .

تَسَلْ مالأُ تُعْطَ - قال أَبو هريرة رضي الله عنه : فقلت في نفسي
 أَحب الئيَ من دم ثمامة (1) ـ ثـم مرّ النبي صلى الله عليه وسلم رائحاً
 الثالثة فرذ عليه جوابه الأُول ، فجاءْ
 تّم أَقبل حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أَّهـا
 أَهل هكة - وهم يوهئذ حرب للنبي صلى اللّ عليه وسلم ، و كان

 ذلك بـأهل مكة حتى كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهم حرب - فشكرا ذلك إِليه ، فكتـب إِلى آَي ثُمامة : أَن لا تقطع عنهم ثَوَادَّهم التي كانت تـاتُيهم . فنعل .
(1) في السير ة الملبية Y:Y Y
 سمينة من فداثه أحب إلينا من دم ثمامة .
(Y) سقط في الأحل والإضانة عن الاستيعاب 1 : Y•Y . . " "



(1) ( غزوة ذى (أرد (
 عن الَّي قلابة (r) كانـت العضباء لرجل هن عقيل 6 وكانـت من سوابت الهاج فـأسر الرجل وأخخت الحضباء هنه فمرّ بـه رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو في وثـاق- ورسول الله صللى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفـة
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " نـأخخلك بجريرة قومك وحلفائك تُقيف ") - قال : وكانتت ثُقيفـ قد آسروا رجلين من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وقال فيما قال : إلي مسلم ، فقال رسول الله صلى الله علِه وسلم " ولو قلتها وأنـت تملك أَمرك أَفلحت كُلَّ الفالاح " قال : ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا مـحمد ، إلي الإضانة عن السيرة النبوية لا
(Y) هو أيوب بن أبي تميمة ، كيسان الستختياني - بفتع المهملة أو كسرها بعدها







المهلب الكو

جائع فـأُطِمْتي ، وإِني ظهـآنُ فاسقتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه
 عليه وسلم الیضباء ( لرحله ، قال ثـم إن المشر كين أَغاروا على سرْح المدينة فذهبوا به 6 و كانتت العضباء فيه (1) وأَسروا امراًّة (r) من المسلمين ، فكانوا إذا نزلوا أَرَاحُو إِبلهم بـأَفنـيتهم ، فقامت المرأَة ليلا بعلما نوّهوا ، فجعلت كلما أتـت على بعير رغا حتى آتـت على العضباء فـأتـت على نـاقة ذلول دجربة فر كبتها ، تُم وجَهَتها قِبَل المدينة 6 ونذرت إن اللهُ أنـنجاها عليها لتنحرنهال| (r) ، فلما قدفت المدينة عرفت الناقة وقيل : ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأُخْبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم بنذرها ، وآتته فـأَخْبرَتْه 6 فتال
 لتنتحرنها 6 تُم قال | لا وفاء لنذرٍ في هعصية الله ، ولا فيما لا بكلك ابن آدم "ه قال عفـان : وقال لي : وهيْبَ : كانت ثقيـف حلفاء بني عقيل 6 وقال عفان وزاد حماد بن سلمة قال : وكانت الصضباء

إذا جاءت لا تمنع من حوض ولا نبت .

* حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنـا أَيوب ، عن آَي قُلْبَة ، عن عمران بن حصين : بنـحوه ، وزاد : ففداه رسول الله صلى الله عليه - وسلم بالرجلين
(1)
(Y) .


حدئنا عتاب بن زياد قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن معمر عن أَيوب 6 عن آّبي قلابة ، عن آلبي المهلب ؛ عن عمران


- تم فداه بالرجلين
* حدثنا عتاب بن زياد قال ، حدئنا ابن المبارك ، عن معمر عن أَيوب ، عن آلبي قلابة ، عن لَّبي المهلب ك، عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال : فـأ口ر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام - قال آبو زيد : كان مروان بن
 فأَغارت ثقيت فأَحذت ابنه وامرأَتين له وإِبلاُ ، فلما طفر (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حُنْبْن يريلُ الطائف شكا إليه مروان ما فعلت به ثقيف ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أبيّ بن مالك(r) ، ويقال ابن سلمة بن هعاوية بن قشير والآخر
 كذا (Y) الراوي





 وني الإصابة \:YY أبي بن مالك القشيري ، ويقال القرشي ، م من بني عامر بن =

حيدة(1) أَحد بني الجريش ، فأَّى بها رسول الشَ صلى الشَ عليه وسلم
 اَّهل المثرق . كيف قال القائل با آبا بكر (r) ؟ قال فقال :
 قال أبو زيد بن شبة : والشعر لنهيك ، وقيل هذا البيت منه :



= $=$ أبي بن مالك بن عمرو بن ربيعة بن عبد انه بن كعب بن بن ربيعة بن عامر بن صصصعة القشبري

- وتد روى عنه البصريون -





 العير با عليها ـ وعاتبه خاله في إنهاب ماله اله بعكاظ نقال :



 (الإصابة : ا

ومالك ، قال أبي ：با محمد ، ألست تزعم أنك خرجت تضرب




 بهما رسول الله صلى الها عليه وسلم ، فشكوا ذلك إليه ، فأمر بلالا
 ابن كلاب（r）فاستـأُنه في الدخول على ثقيف ، نأذذن له ، فكلْمَهم في آهل مروان وماله ، فوهبوه له ، فدفعه إلى مروان فأُطلق العالاميْن ، فعتب الضحاك بعد ذلك على أبيْ بن مالك في بعض الأمر ، فقال يذكر بلاءه عنده ：


 （1）الصالف ：جبل كانوا في ابلاململية بتحالفون عنده ، وهو بين مكة والمدينة


．．ذليلا كا تيد الوتاع المخيس ．
：（艹）
وي الإهابة


ويقال : إن نهـجكاً ركب إلى ثقـيف فكلّمهم ، وإنه قال هذه الأبِبات



${ }^{(r)}$ ( سرية أبي كتادة رضي الهن عنه إلى بطن إضم )

* حدثنا عفان قال ، حدئنا حماد بن سلمة ، عن محمد ابن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن ( القعقاع بن


. (1)


 الإضافة عن السيرة الملبية Y : ^ای ، ، وتلقيح نهوم أهل الأثر لابن ابلموزي

ص


















* قال محمد بن إسحاق : فححثئي هحمد بن جعغر قال ، سمعت زياد بن ضميرة بن سعل الضمري(r) بحدث ( عن(8) )
=


 إضم امم موضع أو جبل . (1) في أسل الغابة


 لشيه كان بينه وبينه ، وأخذ بعير ه ومتيعه . . المديث . . سورة النساء Tية § 9 (Y)



 (؟) الإضانة للسباق

عروة 6 عن أَبيه وجله - وقد كانا شهدا هع رسول الله صلى الله عليه
 نقام (الى ظل شُجرة نقعد فيه ، نقام إِليه عُيـِنْةُ بن ( حصن بن حذيفة بن(1) ) بدر يطلب بلم عامر بن الأضببط الأُشجعي - وهو
 وهو سيد خندف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر ابن الأْضبط ״ هل لكم آَن تـُّحذوا رنـا الآلن خمسين بعيراً وخمسين إذا رجعنا إلى المدينة ؟ " فقال عيـينة ( بن حصن بن حذيفة) ابن بـــر : ॥ لا والله لا أَدعه حتى أذيت نســاءه هن الحزن مثـــل ما أَذات نسائي ، فقام رجل هن بني ليث يقال له مكيتل (و هو )(\&) (1) في الأصل والبداية والنهاية لابن كثير ها عيينة بن بلر " ه والإضافة عن مغازي الو اقدي . مكبتل اللئي .








(Y) في أسل الغابة ؟ : ّا ع ، ، والمغازي للو اقدي \# يدفع عن معلم بن جـامة ها . .



القصيــر من الرجال (1) _ نقــال : بـا رســول الله ، ما آجـــ
 أُولاها ونفرت أُخراها ، اُمُنْ اليوم وغَيْر غداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل لكم آَن تـأُخذوا خمسين ( بعيرا أه (\&) )
 بالدّية ، فقال قوم محلّم : إِـتوا به حتى بستغفر له رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : فجاء رجل طوال (0) ضرب اللحم في حلة قد تهيـاً للقتل فيها ، فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم لا تغفر لمحلّم ؛ اللهم لا تغفر لمحلّم ، قال فقام وإنه ليتلقى دمعه بطرف نوبه ، قال محمد : زعم قومه آنه استغفر له

بعد ذلك .

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحات ، عن يزيد ، عن عبد الله بن أَّي حَدْرَة الأُسلمي ، عن أبيه بنحوه ، وتال زيـاد بن ضميرة : وقال في غرّة الإسلام .


تص:ه (Y) للواقدي
 (Y) (Y)

الإضافة عن البداية والهاية ع : YY६

 . YYO : المنبت يتفق مع ابن كثبر في البداية والنهاية

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حمّاد بن سلمة ، عن خالد الحذاء عن آَي قُلابَة : آن جيشاً لرسول الهُ صلى الهُ عليه وسلم
 إني مسلم ، فتتله ، قال خالد : نحاثني نصر بن عاصم اللئي(r) :
 فقتله ، نجاء قومُه ـ وأَسلموا - نقالوا : يا رسول الله ، إن هحلّم



 فلما آرادوا آَن يقتلوه اشتدّ ذلك على رسول الله صلى اللّ عليه وسلم ،
 وأَعطاهم هجلمّ ديةً أخرى ، فأَّخذوا ديتين . * حدئنا أحمد بن عبد الرحمن بن بكار قار قال ، حدئنا
 عن ابن شهاب الزُّهري ، عن عبد الله بن موهب(r) ، عن قبيصة
(1) إضانة يتضيها السباق .
(Y) نصر بن عاصم الليُي البصري النحوي ، عن أبي بكرة ، وعنه أبو انتشعنأغ


 مرسلا" ، وابن عباس ، وعنه ابنه يزيد والز مري ، و وئه بعقوب الفسوي ( الْلحالاصة


ابن ذويب الكعبي قال : أَرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية نلقوا المشركين بإضم أَو قريب منه ، فهزم الهُ المشر كين ، وغئي محلّمٌ

 لرسول الله صلى الله عليه وسلم فـأرسل إلى محلّم فقال : أَقتلنه بعد
 يَعُوذُ بها ، وهو كافر . نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آلا ثلا ثقبت

 أنزلت هذه الآية : (1 ولا تَقُولُوا لِمَنْ ألْقَى إليكم السِّلاَمَ لستَ



-نزلت هذه الآية في قاتل •رداس الفدكي

 كُنْتُْ مِنْ قَبْلُ " قال : كنتم كفارأ حتى منَّ الهُ عليكم بالإسلام



 بتب في كل المشابخ ، وقال ابن سعد : مات سنة أربع وستين ومائة ـ ( الملماصة اللخز رجي
" فتَبْيَّوا إنٍ الله كان عما تعملون خبيرأ "(1) قال نزلت هذه الآية - فيما حليُنا - في مرداس ، رجلُ من غطفان ، ذَكَرَ لنا : أَن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً عليهم غالب ( بن فضالة (r) ) الليثي

 فلقيته الخيل غُدوْةً ، فلما لقي أَصحاب النبي صلى اللّ عليه وسلم



اللهلام 6 بها يتعارفون ، ويَلْقَى بعضهُم بعضاً . * حدثنا سعيله بن أوس قال 6 سحدثنا الأُشعث ، عن هحمد ، عن رجل من قريش : الذي قتل رجلاُ من المشر كين من بتي تميم
 النبي صلى الله عليه وسلم (ا قتلته بعل ما قال إني مسلم ؟ "، فقال : إنـه يـا رسول الله إِنا قال متعوذاً . قال " أَفلا شرحت عن( (؛) صدره " قال : فدفعه إليهمم(0) ، فعرفوا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
 إِنهما قد رَِّيَا بـالدّيـةِ ، قال : فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحدهما أَو كالهما على السقّاية وقال : دناه منها .
. (1)

. سورة (Y) للنساه آية £



، حدثُنا ابن آلبي الوزير قال ؛ حدثنـا سفيان عن عمرو عن عكرمة قال : قدم كعب بن الأَشرف وحيريَ بن اَخخطب هكة 6 فقالت لهم قريسُ: أَنتم آهل الكتاب وأَهل العلم فـأْبروونا عنا وعن مححمد 6 قالوا : ما أنتم وما هححمد ؟ قالوا : نتحن نتـحر الكوماء(Y) 6 ونَفُلٌ العناء ؛ ونسقي اللبن على الماء ؛ ونسقي الحجيتج ، ونصل
 واتْبَّعه سرّاقُ الحجيـج بنو غفـار ، فنحن أَهدى سبيلا آم مدحمد ؟



من اللّذين Tمنوا سنبيُX |(8) .
الإخافة عن السيرة النوية بهامش الروض الأنف Y Y Y Y ا للز رقاني


 الصنبور المنبر ، وني رواية الأبتر . ( )


 في كتابه الصحاح ابلحبت : كلمة تقع على الصم والكاهن والساحر . . . . انظر ابن كثير . \& $\wedge$ § : $Y$



* حدثنـا فليح بن هـحمد اليمماني قال 6 حدثنا مروان بن دعاوية الفزاري عن جويبر ، عن الضّحاّك في قوله | الَّمَ تَّ إِلى الَّذين
 اليهود ؛ جعلوا كعب بن الآشرف وحيَيِ بن أَخْطَب حكمين ، هـ حكما من شيء خلاف كتاب الله أو يوافق كتاب الله رخوا بـه ، وتر كوا
 سبيلً صلى الله عليه وسلم وأَصحابه على هلى من الله . قال اللهُ (1 أولئك اللَّذين
 حيَي بن اُّخطب : الجبتُ ، و كعب" : الطاغوت . * حدثّنا ابن ألي عدي ، عن داود ، عن عكرهة ، عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لـا قدم ابن الأشُرف مكة قالت له قريش :





 فلَنْ تَجَذُ لَه نصيراً ()
= ان أخطب ، والطاغوت : كعب بن الأثشرف . الأثر
. or سورة النساء آبة (1)

. or ، 01 (Y)
* حدثنا هحمد بن حاتم قال 6 حدثنـا يونس 6 عن شيبان 6 عن قتادة في قوله : | يُؤْمْنُون بـالجِبْت والطّاغُوت "| قال كنا نتحدث أَن الجبـت الشيطان 6 والطاغوت الكاهن ، وقوله : (اوَيِّوُلُون للذينِ
 كعب بن الأَشرف وحُيَيٌ بن أَخطب ، و كانا من اَّشرافْ يهود من بني النضير 6 لقيا قريشاً بـالموسم فقال لهما المشر كون : آَنحن آَهدي . قالا : بل أنَت أَهدى من محمد وأَصحابه ، وهما يعلمان أَنهما كاذبان 6 إنما حملهما على ذلك حسد محمدل وآصحابه فـأُنزل الله في ذلك : " أُوليك الذين لَعْتهم اللهُ ومَنْ يَلْعْن الله فلَنْ تَجد له نصيراً " . (1) (مقتل كمب بن الأشرف (
* حدثُنا وإبراهم بن المنذر قال 6 حدثنـا فليح بن محمل 6 عن موسى بن عقبة 6 عن ابن شهاب قال : كان كَعب بن الأَشَرف اليهودي أَحد بني النّضِير قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالهجاء $،$ وقدم على قريش فاستعان بهم عليه 6 فقال أَبو سفيان
 وأَننا أَهدى في رأَيك وأَقرب إلى الحت فإِنا نطعم الجزور الكوماء ونسقي اللبن ونطعم ما هبٌت ( الشمال (Y) ) قال : أَنتم آّهدى منهم

6 الإضافة عن السير ألنوية لاين هشام بهامش الروض الأنف Y :
 (Y) سقط في الأصل والإضانة عن البداية والنهابة لابن كثبر ع : 9 ، ، وني تفسير ابن جرير ه : : 1 ه ما هبت الريح «أي ما ها هبت ريح الشمال .

سبيلًا . تُم خر ج مقبلاُ تد أَّجمع رآي المشر كين على قتال رسول الله

 وقد خر ج إلى قريش فأَجمعهم على قتالنا ، وقد أَخبرني اللهُ بذلك ،
 تم قراً النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ما أَنزل اللّ فيبه آلَ


 - ححثنا عبد الهُ بن رجاء قال ، حدئنا فضيل بن مرزوق ،

عن عطيه العوفي في قوله ( بالجِبْتِ والطُّاغُوت "، قال : الجبت : الجّ الشبطان . والطاغوت : كعب بن الأَشرف .

* حدثنا ابن أَبي الوزير قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ،




01 (1)

(Y) ابن المزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ، ، ، الأنصاري الأوسي المارئي ، حليف بئ بئي




॥ نعم " قال : إبذن لي . فأَّول(1) ، قال : ॥ قل " فقتله . * قال ابن شهاب في حديثه : ذُ كِرَ لنا آن رسول الله صلى اله اله



 إن النبي صلى الله عليه وسلم آمرني بقتل كعب بن الأَّشرف ، وألأنت
 فقال سِلكان : إن أَمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت ،
 آمرتَ بقتل كعب بن الآَشرف ؟ قال ॥ نعم " قال : يا رسول الله



 شرح المواهب (1) أي أتول تولا غ غر مطابق ، كما في شرح المواهب اللدنية الأرب للنويري V V :
 فأذن لنا فلنتل فانه لا بد لنا لنا منه هـ ه .





 فخرج سلكان 6 ومححمد بن مسلمة ، وعَبّاد بن بـشٌ بن وقش (1) ، والحارث بن أَوس بن (Y) هياذ ، وآَبو عبس بن (r) جبر ، حتى أَتوه في ليلة متمرة فتواروا في ظلال جذوع النخل ، وخرج سِلكان فصر خ بكعب ، فقال كعب : هن هذا ؟ فقال سلكان : هذا يا آبا ليلى أبو نائلة ، وكان كعب يككى آبا لبلى ، فقالت امرأته : لا تنزل

.
 ابن الْلز




 وروت عانشة رضي الله عنها أن النبي صلى السّ عليه وسلم سمع صوت

 . ( Yó : r





 مات سنة أربع وثلائين وهو ابن سبعين سنة ، و صلى عليه عثمان ، و ودفن بالبقيع • ( أسد الغابة ه ( 0 )

يا أَبا ليلى ، فإنه قاتلك ، قال : ما كان يـأتيني إلا بخير ولو يُدْعَى






 هنا . فصنع ذلك به مرة آَ مرتبن حتى آمنه ، ثم آَ آخل سلكان
 امر أته : واصاحباه ، فعانقه سلكان ، وقال : اقتلوا عدو" الله ، فلم
 بالسيف فخرج منها هصرانه ، وخلصوا إليه فضربوه بـأَسافهم وكانوا في بعض ما يتخلصون إليه - وسلكان يعانقه - أصابوا

 (1) في شرح المواهب للز رقاني r : (Y)

(

( أقربا الموارد : خلص )



فرجعوا أَدراجهم فوجلوه هن وراء الجُرْف فاحتهلوه حتي أَتوا به
 وهجائه إِيّاه ، وتـأليبه عليه قريشاً ، وإعلانه ذلك . * قال الحزامي(1) حدثُنا ابن وهب(Y) ، عن حـِّوْة بن شريـح . وابن لهيعة 6 عن عقيل بن خالل 6 عن ابن شهاب قال 6 حلثي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن ماللك أَن كعب بن الأَّرف اليهودي كان شاعراً ، و كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَصحابه 6 ويُحرض عليهُم كفـار فريش في شُعره ، وركان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي أَخلاط : منهم المسلمون الذين تـجمعهم دعوةٌ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 6 ومنهم المشر كون اللذين يعبدون الأَوْثان ، ومنهم اليهود أَهل الحلقة والحصون وهم حلفاء الحهيَّن الأَوس والخزد ج ، فأَراد رسول الله صلى اللّ عليه وسلم حين قدم استصلاحهم وموادعتهم 6 وكان الرجل يكون مسلداً وأَبوه مشر كاً ، والرجل يـكون مسلماً وأَخوه مشر كاً ، و كان المشر كون واليهود من أَهل المدينة حين قدم رسول اللهُ صلى الله عليه







 سنة ( الملاحلاصة للخز رجي YIN وحاشيتها ط - بولاق ) .

وسلم يؤذونه وأَصحابه أَشد الأَذي ، فأَّر الله نبيه والمسلمبن بالصَّرْ





 أَن ينزع عن أَذى رسول الهُ صلى الهُ عليه وسلم وأَذي المسلمين


 قال : فليَدْنُ إليِّ بعضكم فليحدئني بها ، فدنا إليه بعضهم نقال :




 إليهم ، فاعتنقه محمد بن مسلمة ، وقال لأَصحابه لا لا تستنكرورا إن قتلتموني وإيّاه جميعاً . قال : وطعنه بعضُهم بالسيف في خاصرته،

$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) } \\
& \text {. } 1 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

(r)
و قيل ثُمانية ( مراضل الاطلاع r : • •qv ط . الملبي ) .

فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان مههم هن المثر كين ، فغدوا على

 صلى الهُ عليه وسلم الني كان يقوله في أَنطاره ويؤذيهـم به ، ، ودعاهم إلى أَن نكتب بينهم وبينه وبين المسلمين صحيفةٌ فيها جُمَاع أَّمر

الناس ؛ فكتبها صلى اللّ عليه وسلم .

* حدثنـا عمرو بن عاصم قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي ابن بزيد ، عن سعيد بن المسيّب : أَن ابن نامين اليهودي أَخا


 عليه وسلم عندك ؟ . * حدئنا الحزامي قال ، وحدثنا ابن وهب قال ، حدثني

 لم يظاهر على المسلمين ، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثـم
 عليهم ، فلم يرض بذلك حتى ركب إله قريش فاستعداهم على




أَّهلى منه سبيلا وأَفضل ، ثُم خر ج دعلناً بعداوة رسول الله صلى اللّ عليه وسلم وأصحابه . فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم $ا$ من لنا من ابن الأشّرو ؟ ، قد استعلن بعلاوتنا وهجائنـا ك، وقد خر ج إِلى قريش فـأِجمعهم على قتالنا ، وقد أَخبرني الله جل وعز بذلك " نـم



وخمس آيـات فيه وفي قريش (1) .

، حدثّنا عمرو بن عاصم قال 6 حلثنـا حماد بن سلمة عن محمدل بن إسحاق ؛ عن الزهري 6 عن عبد الرحمن بن كعب (1) سورة النساء الآيات اه حتى ه0 ه وني المستدرك للحاكم ب : هب ع أن محمد ابن مسلمة وأصحابه للا قتلوا اكعب بن الأشرف ، قال عباد بن بشر فـ في ذلك شعرأ شُرح فيه قتلهم ومذهبهم فقال : صرخت به فلم يعرض لصــوني



 وفــي أيمسـاننا بيض حــنـا فقلت لصاحي

 وكــان الله سادسنـا وليـا بأنعـــا نعــــة وأعــز نصر وجــاء برأســه نفــر كــــــرام أتـا (Y)


ابن ماللك قال : كان فيما بَنَّ اللهُ به على رسوله هذين الحيّين من ، الأنصهار : الأُوس والتزنرج ، كانا يتصهوولان كما يتصشول الفحالان
 أَن يكون لنا مثل سابقتتهم ؟ فقالوا : يـا رسول اللّ ، أَرسلنا إلى ابن ( أَبي() ) حُحَيْتْ ، فـَأَرسل أَبا قتادة وأَبا عتيك وآَبيض بن الأسود ؛ وعبد الهُ بن أُفَّسِ ، وقال لهم : ॥ لا تقتلو| صبياً ولا امرأَة ") فذهبوا
 استغائوا لم يستطيعوا أَن يخرجوا ، تـم صحلدوا إِليه في عليّة له إِليها
 فضربوه ، فصر خت امر أَتُه فهُموّا أَن يِتُلو ها ، فذ كروا نَهْيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تقتلو| امر أَةً ولا صبيًّا "، فبزَلوا 6 وانفكا قدمُ أَحدهم فاحتملوه فانطلقو ا بـه فدخلوا نهر أ من أَنهارهم ، وتصطايح
 عبد الله بن أَنيس : إِني أَخاف أَن لا تكونوا أَجهزتم عليه ، فقـال : لأَذهبَنْ فلاُنْضُرُنَّ قد أَجهز نا عليه أَم لا ، فجاء يصعد إِليه في غها,
 ويهود 6 وتالت فيما تقول : إِي لا أَظني إِلا قل سهعت كالام عبد الله بن أْنَيْس * عن عمرو بن الحارث 6 أَن سعيد بن أَّي هلال حلدُه ، أَن يـزيد
. IYV : سقط في الأصل والأثبات عن البداية والنهاية ع (Y)

.

 بها من المدينة إذ أَخرجهم : مَّمْك الجمل(1) ودنان (و) كانت فيها



 والآخر إلى الزبير يُعْنَّبَان حتى قتلا ، فاستحل بغدر هم قتل كنانة ابن الرببع بن أَبي الحقيق زوج صفية وحيي بن الربيع أَخيه . * حدئنا إبراميم بن المنذر قال . وحدئنا هحمد بن فليح, ،



الموارد : دنْ ، رقد ) .


 أن يكون يعرف مكانه .






عن موسى بن عقبة(1) ، عن ابن شهاب تال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك ، وعبد الله بن أَنَيْس ومسعود ابن سنان(ץ) بن الأَسود ، وأَبا قتادة بن ربعي بن بـلدمة(ץ) وأَّسود ابن خزاعي( () حليفاً لهم - ويقال : ولم نجده في غير هنه الصحيفة وأَّألد بن حرام ، وهو آَحد الترك حليف لبني سواد ، وآثر عليهم رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم عبل اللهُ بن عتيك فـط فـرقوا أَبا رافع
 (أليّ (0) ) ابن كعب : وقلمموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو (1) موسى بن عقبة الأسدي - مولاهم - المدني ، عن أم خالد بنت خالد والد وعروة



 هشام












(ه) سقط في الأصل والإثبات عن البداية والنهاية ع :

على المنبر فقال : „ أَفلحت الوجوه ") قالوا : ॥ أَفلح وجهكا يا يا رسول


قال " هذا طعامه في ذباب السيف " .

* قال ابن شهاب : سأَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة ابن أَبي الربيع (1) بن أَبي الحُقَيْقْ عن كنز كان كان من مال أَبي الحقيت

 أَنْقناه في الحرب فلم يبت منه شيء ، وحلفا له على ذلك ، فقال
 نحو هذا من القول - قالا : نعم . فـأَّهل عليهما (r) ، ثـم آَّر الزبير ابن العوام رضي الله عنه أَن يعذب كنانة ، فعذبه حتى أَخافه فلم يعترف بشئه - فلا أَدري أَعذب حُي أَم لا - ثم إِ إن رسول الهُ


 الخربة ، فإِن كان شيء فهو فيها . فـأرسل رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم إلى تلك الخربة فوجلوا فيها ذلك الكنز فـَّتى به . فأَّمر بقتلهما ،
 (1) في الأصل : (اككانة بن أبي ربيع " والصواب ما أثبته لنص السـياق عليه بعل ذلك . . (Y) سقط في الأصطا، والإضافة من نص المادة (Y)
 وعشرة من اليهود "ه .


وقيل كنانة قتل محموداً . وسبا رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم



* حدثنا مححد بن سليمان بن أَبي رجاء قال ، حدئنا إبر اهيم ابن سعل ، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مانلك : أَنه أَخبره أَنْ الرهط اللذي بعت رسول الله صلى اللهُ عليه


 فدعا بالسيف الذي قتلوه به وهو قائم على المنبر فسله ، ثـم قال \# أَجل هذا طعامه في ذباب السيف "ه وكان الرهط النذين قتلوه :
 لهم ، وأَبا قتادة - فيما يظن إبراهيم - قانل إبراهيم : ولا أَحظظ الخامس .

 . فأَّال بذلك دماءنـ ، عن معمر ، عن الزهري قال ، حدثئي عبد الر حمن.بن عبد الهُ ابن كعب بن ماللك : أَن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى بني

(1) (سرية عبد اله بن أنيس إلى سفبان بن خالد بن ني
* حدئنا الحزامي قال ، حدئنا ابن وهب قال ، حدثي


مالك بن أُنس قال : بعث رسول الله صلى اللّ عليه وسلم عبداللّ





 نم شد عليه فضربه بالسيف فقطع رجله ، قال ابن أُنَّس : فـأَخذ رجل نفسه فرماني بها فلو أَابتني لأَوجعتي قال : ثم جا جاء برأُسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم م
 ابن عقبة ، عن ابن شهاب قال : بعث رسول الله صلى اللّ عليه وسلم

 إليه الناس ليغزو فيهم رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم ، وأَّمه أَن يقتله ، فقال عبد الله لرسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم : ما صفته (1) عرنة : موضع قرب عرةة ( شرح المواهب للز رفاني الاططلع




 في شرح المواهب

يا رسول اله ؟ قال : ه إذا رأَيته هِبْتَه وفرقتَ هنه ه . . قال : ما فرقْتُ






 بها - أَو آَهسكها " فكانت - زعموا - عنده حتى آَمر بها فجُعِلَت

 ( ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{\text {( }}$










 لا انصرف من ثقيف اتبع أثره عروة بن مسعود بن معتب ، فأد ركه تبل آن يصل إلى الم



عن هوسى بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : للا صدر أَبو بكر رضي الله عنه - وقد أَقام الناس حجَّهم - فقدم عُرْوَةُ بن هسعو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأسلم ، ثم استـأُذن رسول الله

 فقدِمَ عِشاءٌ فجاءته ثُقيـف فحيُوه ، فدعاهم إلى الإسلام ، ونصح
 ونرجوا من عنده ، حتى إذا أَسْحر وطلع الفـجرُ قام على غُرْفةٍ له



عروة مثل صاحب ياسين ؛ دعا قومه إلى الله فقتلوه ه . . حدثنا الحزامي قال ، ححثنا ابن وهب قال ، حدثني الليث ابن سعد : أَن عروة بن مسعود استـأْنن رسول الله صلى اللّ عليه وسلم








 (Y)
 r :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن هثل عروة هيل صاحب آل ياسين " قال " و كان صاحبهم رجلاً يقال له حبيب ـ و وكان






 - حدثنا الحزاهي قال ، وحدثنا ابن وهب قال ، أَخبرني ابن لهيعة ، عن أَبي الأسود ، عن عروة بن الزبير : أَن رسول اله
 إلى الإسلام نقتلوه ، - رُميَ بسهم(r) - فبلغ ذلك النبي صلى الله
 ورثّاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال :


 وقال كافرهم هـذا يريدكم شرأ فَقُومُوا إلِيسه بالجَلامِيد(8)
 لَوافَقُوا مُرْهغَات لَا يَزال لها بَوْمأ قَتِبِا عَليه الطِّرْ بالبيدِ حدثنـا أَحمد بن دعاوية قال ، حدئنا آبيو الفتتح الرقي عن عبد الملك بن أليَ القاسم قال : بعثث رسول الله صلى الله عليـه وسلم عُزوة بن مسعود إلى قومه يـدعوهم فقتلوه ، فشبهه رسول الله صلى الله

عليه وسلم بصاحب يـاسبن
(1) (

حدثنـا إبراهيم بن المنذر قال 6 حلثننا محملد بن فليح 6 عن موسي بن عقبة 6 عن ابن شهاب قال : لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة عشر شهراً ، ثـم بعث عبد الله بن جحش في في ركب دن المهاجرين(r) ، وكتب هعه كتاباً فدفعه إليه ك وآثره (1) الإخافة عن المغازي للواتدي ـ ونخلة هي نغلة اليمهانية ، وهي بستان ابن عامر
 ا :

 الـلبية Y : Y Y६9 :






 حليف هم ، ومن بني الحلارث بن نهر : سهيل بن بيضاه " .

آَن يسير ليلتين تـم يقرT الكتاب فيتتبع ها فيه ، وفي بعثه ذللك أَبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وعمرو بن سراقة ، وعامر بن ربيعة، وسعل بن آلي وتّاص 6 وعتبة بن(1) غزوان ، وراقد بن عبل الله وصغوان(r) بن بيضاء ، فلما سار ليلتين فتح الكتاب فإذا فيه(r) :
 فمن كان هنـكم يـريد الموتَ في سبيل الله فليمض فالني ماضٍ على ما أَمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
 وسلك على الحعجاز حتي إذا كان ععدن فوق الفرع يقال له : بـحُران(1)
 YVA : Y كذا في الأصل ، وني المغازي للواقدي ا : 17 وني السيرة الـلبية (1) | عيينة بن غزوان ها . (Y) هـ سهيل بن بيضاء " .





 -

 وبُححران بالضم بوضع بناحية الفرع ، قال الواقدي : با بين الفرع والمدينة عمانية برد ـ قالل ابن إسحق : هو معدن بالمجاز في ناحية الفرع وقيلد ابن الفرات وات بفتح الباء في هذا انلمبر ، وتد قيده في مواضع بالضم 6 وهو المُشهور ( معجم البلدان ا : 99٪ ) .

فتخلّفا عليه في طلبه ، ومضى عبد الله بن جحش وبقبة أصحابه حتى نزل بنخلة ، فمرت به عير لقريش تحمل زببباً وآدماً وتجارة من نجارة تريش(1) فيها عمرو بن الحَضْرَمبي . قال ابن هشام واسم الحضرمي : عبد الله بن عباد ( ويقال : ماللك بن عباد ) أَحد الصّدف : واسم الصدف : عمرو بن مالك ألحد اللّكون ابن أَشرس بن كندة ، ويقال : كندي ، قال ابن إسحاق :


 حلق رأسه ، فلما رأوه أَمنوا وقالوا : عُمْار لا بـأُس عليكم منهم ، وتشاور القوم فبهم ، وذلك في آخر يوم من رجب نقال القوم واله لئن تركم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم ، فليمتنـعن منـكم به ، ولُن قتلتمومم لتقتلنهم في الشهر الحرام ، فتردّد القوم ؛


(Y)






 صلى الن عليه وسلم حتى تتل في الردة وهو عنده ، وكان ذلك السيف يسبى البون . - ( أسد الغابة \& :

وهابوا الإقدام عليهم 6 تـم شـجعوا أَنفسهم عليهم 6 وأَجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم ، وأَخذ ما معهم ؛ فرهي واقلُ بن عبد الله التّميـمي(1) عَمْرو بـن الحضرهي بسهم نقتله 6 واستـأِرِ عثمان بن عبد الله ، والحكم بن كيسان ، وأَفلت القومَ نوفلِ بن عبد الله فأَعجزهم 6 وأَّقل عبل الله بن جـحش وأَصحابه بالعير وبالأَّسرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة . وقد ذ كر بعض آل عبد الله بن جحش : أَن عبد الله قال لأَصحابه : إنَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم همَّا غنمنْنَا الخُمهس - وذلك قبل أَن يـفرض الله تعالى الخمس هن المغانم ـ فعزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم خمس العير ، وقسم سائرها بين أصحابه ، قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، قال : ما آَهرتكم بقتال في السهر الحرام ، نوقف العير والأسِيرين ، واَبَي أَّن يـأْخذ من ذلك شيئاً ، فلما قال ذلك رسول اللهُ صلى اللهُ عليه وسلم سُقِطَّ في أَيـدي القوم 6 وظنّوا آنهم قد هلكوا ، وعنّفهم إخخوانهم هن المسلمين فيما صنعوا . وقالت قريسٌ : (r) قد استحل هحمد وأَصحابه الشهر الحرام







ابن كعب - كذا قاله أبو عمر " .
(Y)
 $=$ وقاتلم فيه " .

وسفكوا فيه الدم ، وأخذذوا فيه الأَموال ، وأسروا فيه الرجال ، ها فقال من برد عليهم هن المسلمين ممن كان بكة : إنما آَصابوا ما آَصابوا

في شعبان .
وقالت يهود - تتفاءل بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم -
عمرو بن الحضرمي قتله واقدُ بن عبد الله ، عمرو : عَمرت الحرب والحضرمي : حضرت الحرب ، وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب

فجعل الله ذلل عليهم لا لهم




أَي إن كنتم قتلم في الشهر الحرام فقد صدو كم عن سبيل الله مع الكفر به ، وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأَنتم أَهله آَكْبرُ
 أَي قد كانوا يفتنون المسلم عن دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إِمانه ،
( $\quad$ = عليه المشركون ون وتالوا : عمحد يز





 قريش : أين الشهر الحرام ولنا عهد ؟ فأنزل الهي عز وجل . . .الآية .

لابن شــبة
فذلك أَكبر عند الهُ من القتل " ولا بَزَالُونَ يُقَاتُلُونَكُم حتَّى يَردُوْ كم


ذلك وأعظمه ، غير تانبين ولا نازعين .
فلما نزل القر آن بهذا من الأَمر ، وفر ج اللُ تعالى عن المن ما كانوا فيه من الشفت ، قبض دسول اللُ ملى الله عليه وسلم العير والأّسيربن ، وبعئت إليه قريش في فداه عثمان بن عبد الله ، والحكم ابن كيسان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نفديكموهما
 فإنا نتخشا كم عليهما ، فإن تفتلوهما نقتل صاحبيكم ، فقدم سعد وعتبه ، فـَّفداهما رسول اللُ صلى الهُ عليه وسلم منهم . فـأًا الحكم بن كيسان فأَسلم فحسن إسلامه ، وأَام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيداً . وأَما عئمان ابن عبد اله فلحق بككة ، فمات بها كافراً . فلما تجلى عن عبد اللّ بن جحش وآصحابه ما كانوا فيه حين



 من ذلك على أَعظم الرجاه . والحديث في هنا هنا عن الزهري ابن رومان ، عن عروة بن الزبير .
 أَن الله عز وجل قسم الفيء حين أَحَلّه ، فجعل أرّبعة أَخماس لمن

أَفاءه ، وخُحُساً إلى الله ورسوله ، فوقع على ما كان عبد الله بن جحش
صنع في تلك العير
قال ابن هشام : ومي آّول غنيمة غنمها المسلمون وعمرو بن
الحضرمي أول من قتله المسلمون ، وعتمان بن عبد الله والحكم بن
كيسان آول من أسر المسلمون السن
قال ابن إسحاق : فتال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة
عبد الله بن جحش ، ويقال : بل عبد الله بن جحش قالها 6 حـن قالت قريش : قد أَحل محمد وأَصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه
 هي لعبد الله بن جحش :

وَاَعْظَمُ منْهُ لَو يَرى الرُّهْدَرَاشُُ
 لِئَلًّ يُرى للِّهُ في البيتِ سَاجِدُ


 ( خجر صهيب بن سنان وخباب وجــــر

وعمار همن عذبوا في الله (1)

* حدثنا(r) سعيد بن نصر حدثنا قاسم بن أَصبع حدثنا جعغر بن محمد الصائغ حلئنا عفان بن هسلم حدثنـا عبد الوارث حدثنـنا قاسم حدثنا أَحمد بن زهير وموسى بن إسماعيل قالا : حدثننا حماد بن
 يشار إليه في التعليقات .
. IVF : Y با بين الحاصرتين عن الاستيعاب لابن عبد البر (Y)

سلمة ، عن علي بن زيـد ، عن سعيل بن المسيب قال : خر ج صهيب(1) مهاجرأ إلى رسول الله صلى اللّ عليه وسلم فـاتبعه نفر من المشر كين ننتر كنانته وقال لهم : يا معشر تريش قد تعلمون آليّي من آرما كم 6 واللّ لا تصحلون إليَّ حتي آرميكم بكل سهم معي ، تـم أضربكم بسيفي ما بـقي هنه ني يدي شيء ، فإن كنتم تريـدون مالي دللتكم عليه . قالو1 : فدُلّنا على مالك ونتخلي عنك . فتعاهدوا على ذلك فدلهم ولحق برسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ، فقال له رسول الله صلى
(1) هو صهيب بن سنان بن خالد بن عبد عمرو بن طفيل بن عامر بن جندلة




 الفرات ، فأغارت الروم على تلك الناحية فسبتْ صهيباً وهو غلام صغير ، فنسا صهيب


 الناس في المجرة الى المدينة ، وشهد بدر آ وأحداً والمشاهد كلها مع رسول المه المه ، وكان
 شعر الرأس . وعن أنس قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پ السبّاق أر أربعة :

 أن يصلي عليه صهيب ، وأن يصلى بجماعة المسلمين ثلاناً حتى يتفق أهل الشل الشورى على

 ( الاستيعاب

 قال أَكثر المفسرين : نزلت في صُهَبْبَ (r) بن سنان الروميحين أخذه

 قال : فتـاُخلورن آّهلي ومالي وندعوني ودبني ففعلوا ، فنزلت فيه هن الا الآية ، فلقيه آبو بكر رضي الله عنه بعد ما ما قدم المدينة نقال : ربح




يَعْلَوُون ، 17 1 1

* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ،
 صلى اللُ عليه وسلم للا خر ج مهاجرأ إلى المدينة آخذ المشركون عـن عمار
. Y•V سورة البقرة آبة (1)







ص ••؛ ط. بولاق ) .




 آبا اليقظان ه قال : بدروني (r) حتى سببتك ، قال : فكيف تجد قلبك ؟ " قال : يـجبك ويؤهن بك ، قال | فإن استزادوك من ذلك فَزد ه . قال آبو زيد بن شبة : فقد روى هذا الحديث : وآَبْت منه آَن عماراً قدم المدينة قبل رسول اله صلى الله عليه وسلم - حدل شعبة عن ابن إسحاق عن البراء ، كذلك روى شعبة بهـ بهنا الإسناد آن عمر رضي اللّ عنه قدمها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما وما


الخطاب لا يتخلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 ابن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري - تريش الظر الطواهر وليس من تريش








 نعذبوه فلم يتركره حنى سبّ النبي صلى الس عليه وسلم وذكر اكلمنم بغير ) .
(1) (هجرة عهر بن الخطاب وابنه عد الله رهي اللّ عنهما )

* حدثنا محمد بن الصباح قال ، حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن عاصم(r) الأحول ، عن آلجي عيمان فال(r) ، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ينضب إذا قيل إنه هاجر قبل آبيه ويقول : قدمت آلنا وعمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدبنة فوجدناه قائلاً ، فرجعنا إلى المنزل فأَرسلني عمر رضي الله عنه فقال : اذهِ
 عمر رضي الله عنه فأَخبرته آنه قد استيقظ ، فانطلقنا إليه فهرول هرولة حتى دخل عليه عمر رضي الله عنه فبابعه ، نم بايعته . فكان ابن عمر رضي الله عنه يغضب إذا قبل له هاجرت الهه عنه

* حدئنا حبّان بن هلال قال ، حدئنا وهيب قال ، حدثنا عبد اله
(1) إضافة على الأصل .








 وقال ابن معين : مات سنة ماثة عن أكثر من مائة وثلانلين عاماً ( الملاحلاصة للهز رجي ص صro ط. بولاق ) . (६) إضانة على الأصل .

ابن فاروق طاوس ، عن أبيه ، عن صفوان بن أمية . أَنه قيل له :

 صلى الله عليه وسلم وقلت : با رسول اللّ ، إنهم يقولو الها الجنة إلا من هاجر ، فقال رسول الهُ صلى الله عليه وسلم : ॥ لا ها هجرة






 قال ، حدثنا إسحاق - رجل من ولد حارثة بن النعمان - عن أبيه ،
 عليه وسلم ॥ على من نزلت « ؟ ع قال : على العباس بن عبد المطلب


لقريش حباً " .

* قال آبو زيد بن شبة : كان نعيم بن عبد الله بن النحام

 (Y) البطحاء مسيل واسع فيد دقاق المصى . وتنطح : أي تستلتي وتنطرح على وجهك بالبطهاء : أقرب الموارد ( ابطح " .


فسأَله قومُه المقامَ فيهم ، وقالوا : إنه لا بنالك آَحدُ مككروه ومنا نفس
 لك خيرأ من قومي لي ؛ أَخرجني قَوْمي وحُبَسَك تومك يا رسول الله ، إن قومك أْخرجوك إلى الهجرة وحبسني قومي عنها . - حدئنا أبو الوليد القرشي قال ، حدثنا الوليد بن مسلم قال
 كريب ؛ عن جبير بن نُفيَر : آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا صلّى بالناس فسلْم قام فتصفح بوجهه الناس ، فإذا رآلى رجلاً لم يكن رTه قبل ذلك سأًل عنه . قال جببر : فرأى يوماً رجلاً لم بكن رTo قبلها فقال : ا॥ من تكون با عبد الله ه ؟ فرفع رأُسه نقال : آَنا
 =





( أسد الغابة ه : بّ ) .



 تووي سنة ماثة ، قال ابن سعل : توني سني وحاشيتها ص 9 ( 9 ) .



الله ورسوله ، قال |( هجرة إقامة آم هجرة رجعة " ؟ قال : وكان منهم من يسلم تـم يرجع ومنهم من يسلم ويقيم - قال : بل هجرة إقامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پ آعطتي يدك " فبسطها فصانحه على : :| شهادة أَن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وألن هحمدأ عبده ورسوله ، وإقام الصلاة وإيتاء الز كاة ، وتطيع الله ورسوله فيما استطعت " ، قال : نعم ، فصانح رسول الله حلى الله عليه وسلم على يده ، وكانـت بيعة رسول الهُ المهاجرين فيما استطعت .
 حدئي عاصم بن حكـم 6 عن يحيى بن آلي عمرو السَّباني (1) ، عن ابن الديلمي ، عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : خرجت من أَهلي أُريد الإسلام ، نقدمت على رسول الله صلى اللُ علمه وسلم وهو في الصلاة ، ، فصنفت في آخر الصفوف نصلّيتِ بصلانهم ،






 قيل توني ببيت المقدس ، وقيل بدمشق ، وكان قلد عمي ـ أخرجه الثيلاثة .



 . (Y) مجرة التأله : أي هجرة التنسك والتعبد ( المعجم الوسيط ا (Y)

وسلم 6 وهجرة البادي آن يرجع اللى باديته - قال پ وعليك الطاعة



قلت : فم اسنطعت ، فضرب على صدري * حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن داود
 طلحة - تال أبو زيد : هذا طلحة (بن عمرو(r) النضري ) ـ ا قال : كان من تدم المدينة ، فكان له بها عريف نزل على عريفه ، ومن لم يكن

 عليه وسلم ؛ فانصرن النبي صلى الله عليه وسلم نناداه رجلّ من آه
 الخنف (؛) فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللى منبره فحمد الله وأثّى عليه ، وذكر ما لقي من قومه ، حتى آن كان ليـألي علي وعلى صاحبي
(1) في الأصل (1 عن ابن حرب " و والتصويب عن حلية الأولياء لألي نعيم الأصبهاني . 1

 الغابة $r$ : rVE ، هr

وأسد الغابة
 r : r منه برود بٌبه اليمانية ( حلية الأولياء 1 : YVE ) .

بضْعَةَ عشر يوماً ما لنا طعام |ٍلا البرير(1) نقدمنا على إخواننا من

 تلبسون فيه مثل أَستار الكعبة ، ويُغْدَى وبراح عليكم بالجِعَان . - حدئنا محمد بن حميد قال ، حدئنا سلمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق ، عن هشام بن الوليد ، عن زيــاد بن مـخراق ، عن عبد الله بن مغغل المزني(r) قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إله هاجر أَحدُ من العرب وكَّلَ به رجلا من الأَنصار ، فقال : |n فَفَعّْهُ في الدين ، وآقرئه القران ، فهاجرتُ إلى رسول الله صلى الله عليه
 القرآن ، وكنت أغدو عليه فأَجلس ببابه حتى يـخر ج متى يخر ج
 الدين حتى يرجع إلى بيته ، فإذا دخل بيته انصرفت غنه - حدثنا عبد الله بن رجاء قال ، أنبـأنا إسرائيل ، عن سماك ، (1) البرير : أول ما بظهر من ثئر الأرالك ( أقرب الموارد ا : : YV والنص بجذا
 (r)









عن سعيد بن جبير 6 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله :


رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . * حدثنا أَيوب بن هحمد قال ، حدثنا محمد بن مصعب

قال ، حدئنا قيس ، عن سماك بإسناده مثّله . * حدئنا خالد بن عبد العزيز الثقفي قال ، حدئنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن مجاهد قال : مرّت بابن عمر رضي الله عنهما رفقةٍ فقال : من القوم ؟ «^ فقال : حادي بن عمر : قريش . فقال ابن عمر :

قريش قريش !! نحن المهاجرون .

* حدئنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، حدثنا مالك بن أَنس قال : لما قدم المهاجرون على الأنصصار المدينة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " قَاسِمُو! الذِين قدموا
 ذلك " قالوا : ما هو ؟ قال : يَكْفُونَكُم المؤنةَ وتقاسمونهم التَّمر ،

 (r) ( ${ }^{(r)}$ (أموال بنى الم
* حدئنا حِبّان بن بشر قال ، حدثنا يحيى بن آدم ؛ عن أُبي بكر ؛ عن الكلبي قال : لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على
(Y) .

آّوال بني النضير قال للأنصصار "ا إن إِخوانكم من المهاجرين ليست لهم آّموال ، فإن شئتم قسمت هذه الأَّوال بينهم وبينكم جميعاً
 لا
 'أَو بكر : يـا معشر الأْنصار جزا كم الله خحيراً ، فوالله ما مثُلنا ومئلكم

إلا ما قال طُفَيْلُ


 * قال يـحيى : وحدئنا ابن الّي زائدة ، عن مححمد بن إسحاق
(1)

 المعدودين ، ويكى أبا تران ، ويقال إنه من أقدم شعر اء قيس وأو وصفهم للحخيل . ( الأغاني .
( (r) بنو جعفر بن كلاب : بطن في بني عامر (أيام العرب في ابلاهلية ط. الحلبي ) .
(\$) وبعد هذه الأبيات في الوحشيات ص YO1 ط. المعارف :


 ص إ

قال : قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللهاجرين إلا سهل
ابن حنيفن(1) وأَبو دجانتة) و كذا نفرأ فـَأعطاهما منها 6 حدثنا مححمد بن عبد الله الأنصاري قال 6 حدثنـا حميد " عن أَنس رضي الله عنه قال : قال المهاجرون : يـا رسول الله ما رأِينا
 من قلِل 6 كفونـا المؤنة وأَشر كونا في المهنــأِ ، فقـد خشينـا أَن يكونوا قد ذهبوا بـالأِجر كله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (1 كال ،
. "ا دعوتـم الله لهم وأَثنـيتم عليهـم * حدثُنا هارون بن عبد الله قال ، سمعتُ عبد الرحمن

 (1) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن الحرث بن بجلدع ابن عمرو بن حبيش بن عوف ، الأنصاري الأوسي ، يكنى أبا سعد وأبا عبد اله ، 6 من أهل بدر ، كان من السابقين ، و'بت يوم أُحد حين انكشف النّ على الموت ، وكان ينفح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم بالبنل • فيقول : نبلوا سهلاٌ فإنه سهل ، ومات سنة وكا

- ( 91 : Y
(Y) أبو دجانة هو ســمـاكل - بكسر أوله وتخفيف الميم - بن خرشة ، وقيل سماك



 الناس أنه سيقاتل ، وكان أبو دجانه من شهل يوم اليمامة ، وهو مكن شُرك في في قتل مسيلمة
 الإصابة ع : . 12 سورة التغابن Tاية رقم (

الأُولين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة 6 بكي عليهم آزواجهم
وآولادهم فنزلت فيهم .

* حدثنـا عفـان ، وموسى (1) . قال 6 حدثنـا آبو هلال عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيّب : ما فرّت بين المهاجرين الأولين والمهاجرين الآخرين ؟ قال : فرّق ببنهم القِبْلَتَان ، فـن صلى القِبْلْتَبْن عح النبي صلى الله عليه وسلم فهو صن المهاجرين الأوّلين • * حدثنا مـحمد بن الصباح قال 6 حدئنا هئم قال ، أنبـأْنا إسماعيل بن آّي خالد، عن الشعبي قال : المهاجرون الأُولون الذين شهدوا بيعة الرضوان
* قال محمد وحدثُنا هشم 6 قال أْنباًّانـا داود قال 6 سمعت الشعبي يقول : فضل مl بين الهجرتين بيعة الرضوان يوم الحديبية . * قال وحدئنـا هشيم قال : إمّا منصوراً وإما غيره من الصحابنـا

حدثنا ، عن الحسن قال : فتح مكة . * حدئنا عبد الأعلى بن حماد قال ، حدثنـا معتمر بن سليمان قال ؛ سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : ما بقي أحد

صلى القبلتين غيري * حديُنا الحجاج بن نصير قال 6 حدثنـا قُرّة قال ، سألت (1) هو موسى بن إسماعيل المنتري ، أبو سلمة التبوذكي - بفتح المنباة وضم

 ( الملاصة اللخزرجي ص (Y)


 النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم

وأَاحابه : صلوا تِبَلَ بيت المقدس ستة عشر شهراً . * حدئنا محمد بن بححي أبو غسان قال ، سديثني عبد العزيز أبن عمران عن مجمع بن بعقوب الأنصاري ، عن الحسن بن الـن السائب
 بنت عقبة بن آّي معيط أنزل فيّ آبات من القرآن ، كا كنت أَّل من هاجر في الهدنة حين صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً على أَنه من جاء رسولَ الله صلى اللَ عليه وسلم بغير إذن وليّه ردّه إليه ، ومن جاء قريشاً ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم الم الم



 قالت : ثـم آنَكحني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ،
 (1) روى ني معالم التزيل للبؤوي 1 : :






 معاَ ني عبد مناف أي آهها أبناء عبومة لذلك ، أو أنا أول ترشية هاجرت كا ذا ذكر=

 لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تُم قُقِلَ عني فـأرسل إليَّ الزبير بن العوام أْيّ بن خالد فـَّحبسني على نفسه(r) .



 وكان ضَرّاباً للنساء فوقع بيني وبينه بعض ما يقع بين المرء وزوجه فضربني وخر ج عني وأَنا حامل في سبعة أَشهر ، فقلت : اللّهم فرّق بيني وبينه ، ففارتني فضربني المخاضُ فولدت
 فوللت عنده إبراهيم ومحمدااً وحميداً بني عبد الر حمن بن عوف . * حدثنا يزيد قال ، حدثنا يزيد بن هارون قال ، أنبـأنا
 كانت تحت الزبير بن الو ام ؛ وكانت له كارهة ، و كان شديداً $=$
 كانت أول من هاجر من النساء بعد صلح المد

 (1) سورة الأحز اب ابية بّ .
 . سورة (

على النساء ، فكانت تسأَّل الطلاق فيـلُى ، فضربها المخاضُ وهو وهو
 تم خرج إلى الصلاة نوضعت ، فاتبعه إنسان من آهله وتال : إنها وضهت ، قال : خدعتني خَدَعَهَا الهُ ، فأَّنى النبي صلى الشَ عليه وسلم فذكر ذلك له ، فقال ( سبق فبها كتابُ الله ،انططبها " قال : لا

لا ترجع إلي

* حدثنا الحزامي فال ، حدئنا ابن وهب قال ، آنباًّنا

 فتزوّجها زيدُ بن حارثة ، ثم تزوّجها الزبير بن العن العوام عبد الرحمن بن عوف فمات عنها ، ثم تزوجها عمرو بن العاص رضي الله عنه . * حدثنا هارون بن عمر قال ، حدئنا الوليد بن هسلم قال ،


 حتى أتت النبي صلى الهُ عليه وسلم تريد الإسلام ، فهمّ النبي صلى اللّ



 أسلم بعد ذلك .
 زوجك الإسلام والهجرة إلى الله ورسوله ؟ نفعلت(r) ، وآن النبي صلى الله علبه وسلم زوُّها سهل بن حُنَيْت فولدت عبد الله بن سهل . * حدئنا أحمد بن عيسى قال ، حدثنا ابن وهب ، عن حنيف بن شريح ، عن يزيد بن الّي حبيب: أَن امر آلة ابن الدحداح




أَّنق وهو هن الصداق .

* حدثُنا ابن حذيفة قال ، سفيان ، عن رمجاهد في قوله


 . منهم غنيمة * حدثنا آبو آَيوب الهاشمي قال ، حدئنا ابن آلي الزناد ، (1) ما بين الحواصر سقط في الأصل ، والإنبات من تفسر ابن جرير الطبري



ولعل كلمة فقعلت بمعنى أنا حلفت على سؤ الها .
. 1. 1 ( 1 (

(0) سورة النحل آية

عن آبيه عن عروة : آَن أَسماء بنتْ آَبي بكر قالت : قَدِمَتْ عَلَّ أُمي في عهد قريش - وهي مشر كة - إذ عاهلدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدتهم 6 فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 * حدثنا ابن عتمة قال ، حدثنا ابن عائشة قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن آّسماء ابنة ألّي بكر رضي الله عنها قالت : قدمت عَلَّ أمي ؛ تعني كليرها - وهي راغبة ، وهي في عهد قريش وملتهم التي كانتت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إن أُمي قَدِمَت عليّ

وهي مُشْرِكَة ، أَأَصلها ؟ عال ها نعم فَصِلِيها |" . * حدثنا عتاب بن زياد قال ؛ حدثنا ابن المبارك ؛ عن مصعب ابن ثـابت ، عن عبد الله بن الزبير قال ، أَخبرني عامر بن عبد الم اله ابن الزبير عن آبيه قال : قدمت قُتَبلة بنت عبد العزي بن عن عبد آّسد ( ابن نصر(1) ) من بني مالـك بن حِّل على ابنتها أَسماء بنـت ألبي بكر رضي الله عنها ، وكان أّبو بكر رضي الله عنه طلقها في الجاهلية ، فقدمت على ابنتها بهدايا ضِبَاب وسمن وقرظ(r) رضي فأِبت أَسماء رضي الله عنها آن تقبل رنها آو تدخلها رنزلها حتى
(1) الإضافة عن الاستيعاب لابن عبد البر ع : YYA وهي قتيلة بنت عبد العزي






أرسلت إلى عانشة رضي الله عنها : أَن سلي عن هذا رسول الشا صلى الله علبه وسلم فأَخبرته ، فأُمرها رسـول الله صلى اللّا عليه وسلم آلن


تَبَرُوهُم "(1) إلى آخر الآيتبن .

* حدثنا الحزامي وحدثنا ابن وهب ، عن جرير تال ، حدثني

 فلم تجد ما تفطر علهه ، وعطشت فاشتد عطشها ، فلدي لها من السماء دلو نـم شئ أبيض فنشربت . وكا مانت نتول : ما ما عطشت منذ شربت تلك الشربة ، قد صمت في الهواجر وتعرضت للعطش

فما آصابني عطش بعد " . - حدثنا عبد اللّ بن رجاء قال ، أنبآنا المسعودي قال حدثنا
. 9 ، 1 (1) 1 (1) (Y) أي أم عائثة ، ومي مسلمة وندعى أم رومان ، وهي غبر أم أسماء اللـابت
.
(r) المُنْصَرَّن : بالضم وفتح الراه موضع بين مكة ربدر بينها أربعة برد ( مراصد


 روي كتاب ابن شبة : على ثلاثين مبلاً ، وتال أبو غسان على أربعة برد ، ، وقال أبو عيلدة




عديز بن ثابـت ، عن آبي بردة(1) ، عن آلبي موسي الأشعري(r) قال : لقي عمر رضي الله عنه أَسماء بنت عميس(r) رضي الله عنها نقال :
 نقالت : كنتم ع رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلُم جاهلكم وبَحْمِل راجلكم ، وفَرْرْنا بديننا ، ولستُ براجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخلت عليه فقالت : با رسون اله اله إلني لقيتُ عُمرَ نقال كذا وركا وكا ـ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم
 * حدئنا مومل بن إسماعيل قــال ، حذئنا سفبان ، عن ابن إسحاق : آن عكرمة بن آلي جهل لما قدم على رسول الله صلى الله




 اي (Y) (Y)








 الأولين نقال : بل لكم مجرتان .

عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هرحباً بالرا كب المهاجر ، مرحبأ بالراكب المهاجر " نقال عكرمة : والله با رسول الله لا آلدع عـل موقفا: وقفته لأَحذّ(1) به عن سبيل الله ، ولا آلدع نفقة آنفقتها لأَحد بها عن سبيل الله إلا أنفقتت مثلها في سبيل الله .

(r) (rنل ثلقف )

* حلئنا رجاء بن سلمة قال ؛ حدثنا آلي قال ، حدثنـا روح بن غطيف ، عن أَبيه ( غطيف(r) ) بن آلي سفيان تال : أَتت الأَنصصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، ادع الله على ثقيف ، فقال صلى الله عليه وسلم ( اللهم اهد ثقبيفاً "
 فعادوا نعاد ، فتأسلموا ، فَوُجِدُوا من صالحي الناس إسلاماً ، وَوُجِدَ . منهم أَنمة وقادة وقدم وفدهم على رسول الله صلى اللّ عليه وسلم فضرب عليهم

 في سبيل اللّ مثله . وني الاستيعاب


-بالشام ، وانظر مذا اللمبر بطوله في الاستيعاب
. 7 : إضافة عن شرح المواهب
رئ
 والمديث رواه التر مذي وحسنه عن جابر رضي الهَ عنه ( شرح الموامب ع : 7 ) . .

القبة في المسجد ( نقال عمر رضي الش عنه : با رسول الهُ إنهم(1) ) لا يصلون . نقال الني صلى الش عليه وسلم ه دعهم با عمر فإنهم
 كان عند اللصر صلْوا بغير وضوء فقال عمر رضي اللَ عنه : با رسول اللّ












 مطبوخة بلبن ، فالتمس الوض فأَعطاه رسول الله صلى اللّ علبه وسلم (1) الخانة يقتضبها اللـباق .



 والضريب من الفاكهة الناضج بقال : اضرب الملز أي نضع .
 رخيت ؟ " تال : لا ، قال ه ويـحك لا تبخلبي فاني لم أخلق بـخباك ولا جباناً ") فالتمس نجاءه بقبضة(1) هن شُعير وسُلت(r) وتر فـأعطاه إياه ، تُم قال " هل رضيـت ؟ " قال : نعم . نتال „ لا آتهّب الا من قريشي أو ثُقفي 6 فإنهما حيّان لا يتعجلان الثائبة . * حدثنـا الحزامي قال ، حدثُنا رحمد بن ذليح 6 عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال : آَقبل وفد ثقبـف - بعد قتل عروة بن مسعود ؛ بضعة عشر رجلاً هم أشران ثقيف - فيهم كنانة بن عبد
 وهو آصغر الوغد ، حتى تَدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وأسلم عامْةُ العرب . فقال المغيرة بن شعبة : يـا رسول الله . أنزل عليّ قَوْهي فـأكرمهم فإني حديت الجُرْم فيهم 6 نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پ لا المنعك أَّن تكرم قوملك ، ولكن تنزلهم شحيث
 لثقيفف فإنهم أَقبلوا من مُغْر حتي إذا كانوا بـبساق (r)عدا عليهم - وهم نبام - فقتلهم 6 ثم آَقبل بـأَموالهم حتى أتى رسول الله صلى
 ويقال : أعطاه قبضة من تر أو سويت أي كفاً . ( انظر أقرب الموارد ه قبض ه ا ) . (Y) السُـلْت : الشعير ؛ وقيل ضرب منه ليس له تشر كأنه المنطة ، ويكون


 ( انظر ياقوت ط. طهران ، مراصد الاطلكع ا : 190 (1) .
 كنت آجيرأ لثقيف ، فلمًا سمع بك قتلتُهم ، وهذه أَموالهم .





 وكانوا يغدون عليه كل بوم ويخلفون عئمان بن آلي العاص في في رحاله الهم لأَنه أَصغرهم ، فكان عثمان كان كلما كلما رجع إلبه الوفدُ وقالوا بالهاجرة

 الهُ عليه وسلم نائماً عمد لأِبي بكر رضي الله عنه ، و كان بكا وكم ذلك
 فمكث الوفد يختلفون إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو بدئله
 هتاضينا(1) حتى نرجع إليك ؟ تال : (ا نعم إنٍ آنتم أَقررتم بالإسلام قاضيتكم وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم " قالوا : آرَأَّت الزّنًا
(1) أي عاتد معنا صلحا ، وفي مغازي الواتدي


 على الغربة . تال : هو ما حر م السّ على المسلمبن بقول الهة نعالى : . . .







 ببعض فقال سفيان بن عبد الله(1) : ويحكم إنا نـخاف إن نحالفناه يوماأ كيوم دكّة ، انطلقوا فيه فلنكافئه على ما سـُلّنا ، فـآتوه صلى اللّ علمه وسلم فتالوا : نعم للك ما سـألت ، وقالوا : آرّآبـت الرّبَّة 6 ماذا نصنع فيها ؟ قال : (॥ اهدموها " قالوا : هيهات ك لو تعلم الرّبة أنّك تريد هدمها قتلت آهلينا ، قال عمر رضي الله عنه : ويـحك يا ابن
. سورة الإسراه ابة

. YVA سورة البقرة الما (Y)

(0) سورة المائدة آية . 9 .



 وتركوا ما كانوا عليه مع أنا غخاف مذا الرجل ، قد أو أوطا الأرض غلا
 وما أرى لالا الإسلام وأنا أخاف يومأ مشل يوم مكة .

عبد با ليل ما أَحمقك ، إنما الرّبّة حجر ( لا بدري من عَبَّهُه رِمْن


 لنا تبل رسولك ، ثم ابعث في آثارنا ، فاني أَعلم بقوهي . فأَّن لهم



 بالحرب والفناء ، وأَهبروهم آلن محمداً سألّنا أُموراً أبيناها عليه ،
 والزّنا
فخرجت ثقيف حين دنا الوفدُ منهم يتلقونهـم ، فلما رأوهم


 فدخل الوفد فعمدوا إلى اللات فنزلوا عندها ، واللات بيت كان بان بين ظهري الطائف بستر وبُهُتَى لها الهَنُي ، خاهورا به بيتَ الله ، ، وكانوا







لا عهد لهم برؤْتها(1) ، ورجع كل رجل منهم إلى آهله ، وآتى كلى رجل منهم جانبه من ثقبف فسألوه : ماذا جئتم به ، وما رما رجعتم به
 وآداخ (r) العرب ، وآّدان له الناس ، فعرض علينا أُموراً شداداً :


 آو ثلاثة يريدون - زعموا - القتال ، نم آلّقى الله في تلوبهم الرعب ،

 وخافوا واختاروا الأَمن على الخوف والحربا

 مسيرنا إلِه ، وفيها قاضبناه عليه . فانهوا القِضية واقبلوا عاقبة اللّ ، تالت ثقـبف : فَمَمَ كتمتمونا هذا الحديث وغمستمونا به آَشد الغم ؟
 مكانهم واستسلموا ، ومكثوا آَياماً ، ثم قدمت عليهم رُسُلُ رسول اللهُ صلى الله علبه وسلم "آميرُهم خالدُ بن الوليد ، وفيهم المغيرةُ بن شُعْبَة ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) في المرجع الـابق ( كأنمر مل يكن لم بيا عهد ولا برزبتها " . } \\
& \text { (Y) أداخ العرب : أي أذمّ ( النهاية }
\end{aligned}
$$


لترح الموامب للز رتاني
( ) نخوة الـيطان : الكبر والعظمة ( شرح المواهب للز رقاني ع : 9 ) .

فلما قدموا عمدوا إنى اللات فهلموهها ، ، وقد استكفت(1) ثقيف الرجال منهم والنساء والصبيان حنى خرج ج الصواتق(r) من الحجال ، لا ترى عامة ثُقيف أَنها مهاومة ، ويظنون أنها كُمْتَنَعَة ، فقام المغيرة
 نقيف ، فضرب بالكرزن نم سقط يرتكض ، فارتج أَهلُ المدينة بصيحة واحدة قالوا : أَبعد الهُ المغيرة ، قد قَتَلَتْهُ الربّة - حين رأَّوه ساقطاً - وقالوا : من شاء منكم فليتقرب(!) وليجتهد على هدهها ،




 با خالد ، دعني أَحفر أَساسها ، فحفروه حتى أَخرجوا ترابها ، وانتزعوا






$$
\text { شرح المواهب \& : } 9 \text { ) . }
$$






آَسلمها الرْضاع(1) وتر كوا المِصَاع(ب) وأَقبل الوفد حتى دخلوا على


 ابن آلي الزنـاد ، عن أَبيه ، عن عروة : أَنه كتب إلى الولي عبد الللك بـخبره أَن وفد ثققيف قدموا على رسول اللّ صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وحنين ، وانصرافه إلى المدينة ، فقاضوه على القضية النذي ذكرت لل(r) ، وبايعوه ، وهو الكتاب الذي عندهم الذي
. بايعوه عليه

* حدثنا أبو الوليد قال ، حدئنا الوليد بن هسلم ، عن الحكم ابن هشام الثقفي قال ، أَخبرني هحمد بن عبد الرحمن بن عازب : أَنه كان في كتاب رسول الله صلى اللّ عليه وسلم لثقِيف حين أَسلموا أَنهم حَّ من المسلمين يكونون مجهم حيث شاعوا وحيث أَحبوا ، قال :

فجعلوا دعوتهم ؟ع قريش وقالوا ، ولدتنا قريشٌ وولدناهم * حدثنـا خالد بن عبد العزيز الثقفي قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال ، حديتي عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ، عن عثمان بن عبدالله عن عمه عمرو بن أَوس ، عن عثمان بن أَبي العاص قال : استعملي

$$
\begin{aligned}
& \text { فال : ه وخرج نساء ثقيف حسرآ يبكين عليها ويعلن : }
\end{aligned}
$$

 والعقد فراعى المعنى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَنا أَصغر الستة الوفد اللذين قدموا عليه -ن ثقيف ، لأَني كنت قرأُت السورة ، فقلت : يـا رسول الله ، إن





 صلّى العشاء فيقوم قائماً يتحدّث ، فـَّأَ كيُرُ ذالك تشكّيه قريشاً ، فقال :
 العشر الأُواخر كانت الحرب سجا كالاً ، علينا ولنا . قال : فالـا فاحتبس
 فكرهت أَن أَخر ج حتى أقضيه "، ، * حدثنا عبيد بن عقيل قال ، سمعت عبد الله بن عبد الرحمن







 فلما قمبنا المدينة انتصفنا من القو م ، نكانت سجال الحر بـ لنا وعا وعلينا . ـ المديث ( أسد

بين دصحلًاه ومسكن اُّهله ، فكان يمرّ بهم إذا صلّى العشاء يحدثهم ، وكان أَكثر ما يحدثنا تشكيه قريشا وما صنعوا به كمكة فيقول : وكنا بكة مستضنفين مستذلين ، فلما خرجنا إلى المدينة انتصفنا من القوم : فكانت سجال الحرب ، علينا ولنا ، فمكث عنا لِلة فقلنا : با رسول الله أَبطأتِ عنا المكت الليلة ، فقال : ״ إنه طراً عليَّ حزبٌ من القر آن الليلة فأَحببت أَن لا أَخرج حتى أَفضيه ، فلما تضيته خرجت إليكم " فلما أَصبح بكرةً سأَلنا آَصحابه : كيف تحزّبون القر آن ؟ فقالوا : نحزبّبه سبعة أَحزاب : ثـلاث سور ؛ وخمس سور ، وسبع سور ، وتسع سور ، وإحلى عشرة سورة ، وثـلات عشرة
 ، حدثنـا سهل بن يوسف قال ، حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن " عن عـُمان بن عبد الله قال : لما خرج وفدُ ثـقيف إلى رسول اللّ صلى الله عليه وسلم نزل الأَحلاف على المغيرة بن شعبة ، وأَنزل المالكين - وفيهم عثمان بن أَبي العاص - في قبّة بينه وبين المسجد ، قال عثدمان
 قبتنا فيحدثئنا ، فمنا النائم ومنا المستبتظ - نحو حلـيث عبيــل ابن عقيل (r)

* حدثنا خلف بن الوليد قال ، حدئنا مروان بن معاوية قال ، حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عثمان بن عبد الله ، عن جله قال : لا وفدت بنو مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب علي عليها
(1) المالكيون : هم بنو مالك . كما سيرد ني المبر الآتي . . (Y) هو راوي النجر الـابابق

قبة وأنزلهم فيها ، فكان يـأتـينا بعد العشاء ، فيحدثنـا وإِنه لقانـم
يُرَاوِح بين قدميه من طول القيبام نـحو حديـث آلي عاصم(1) . * حدثنـا عفان قال 6 حدئنـا أبو عقيل الدورتي 6 عن الحسن : أَّ وفد ثُقـيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب لهم قبة في المسجد 6 فقالوا : يا رسول الله قوم هشر كون ، فقال " إٍ الأرض ليّ عليها من أنجاس الناس شيء ك إنما أنـجاسهم على

أنفسهم

* حلثنـا عفان قال 6 حدثُنا حماد بن سلمة 6 عن حميد 6 عن الحسن ، عن عثمان بن آلّي العاص : آَن وفد ثقيـف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأُنز لهم المسجد لِيكون أَّرَقْ لقلوبهم فاشـــترطوا
 فقال : "( لكم أَن لا تعشروا وأَن لا تحشروا ولا يستعمل عليكم غير كم ${ }^{\text {علا }}$ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "( (\#ل خحير في دين لا ركوع فيه ") قال عثمان ، قلت(0) : يا رسول الله 6 علمتي القر Tان ، واجعلني إمام
(1) قوهي
* حدثنا موسى بن إسماعيل قال 6 حدثنا حماد 6 عن الكلبي : آَن وفد ثُقيف قدمهوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يـا محمد
(1) انظر اللبر الذي يسبق مذا بخبرين


والنهاية ه :


(1) انظر الحلديث وألمبر ني

إنا أَخوالك وأَصهارك وجيرانك ، وإنا أَشد آَهل نَجْدٍ علبك حَرْبٌ



 دين ليس فيه ركوع ، قالوا : تُمتْعنا باللات سنة ، فإن خشيت لائمة العرب فقُل : اللهُ ربي آمرني بذلك(1) . . فقال عمر رضي الله عنه : لا والله ولا نعمة عين ، أَحرقتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَحرق


(r). " - حدئنا أبو داود قال ، حدئنا فليج بن سليمان قال ، أَخبرني سعيد بن جبير ، عن آلبي هريرة زضي الله عنه قال : للا قدم وفـــد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخْر صالاة العشاء الآخرة حنى هضى ساءة من الليل ، فجاء عمر رضي الله عنه نقال : يا يا رسول الله نام الولدان وتعشى النسوان وذهب الليل . نقال : با أَيها الناس ،

 * حدئنا أَبو هطرف بن أبي الوزير قال ، حدثئنا أَبو بكر بن عياش هِ


 Vr (Y) سورة الإسراه آبة

ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأتوه بـهدية نقال : صهدقة أَم هديـة ، إن الهـدية يُبْتَغى بـها وجهُ الرسول وقضاء الـهاجة وإن الصدقة يُبْْخى بـها ما عند الله |) قالوا : بل هدية ، ذقبلها ثـم لم يزل في دتعده ذلك يـحدثونه حتى صلى الظهر مع الیصر . * حـثنـا عمر بن عـُمان بن عاصم الواسطي ابن أَنحي علي بن عاصم قال 6 حدثنا أَبو بكر بن عياش 6 عن يتى بن هانىع(1) وعروة قال 6 حدثّي أبو حذيفة ، عن عبد الملك بن هحمد 6 عن عبدالرحمن ابن علقمة كمثله - إلا أنَه قال : ثـم شُغلوه يسـألهم ويسألّونه حیى لم

يُصَل" الظهرَ إلا مع الصصر .
" حلدثنا أحممل بن عبد الله بن يونس قال ، حدثُنا زهير قال 6 أَنبـأَنا أَبو خالد يزيد الأسدي قال ، حدثنا عون(r) بن آلي جحيفة السواتي 6 عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي ك عن عبد الرحمن ابن ألِّئ عقيل قال : انطلَقْتُ في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه
 نلج عليه 6 فما خرجنا حني ما في الناس أَحبَ إلِنا من رجل دخلنا
 سليمان ؟ فضحكك 6 ثـم قال : فلعل لصاحبلك أَفضل من مُلْكُ سلميمان ؛

 . لا جاه في أسد الغابة (Y) عون بن ألي جحيفة السو الئي ، عن أبيه والمنلر بن جرير ، وعنه عمر بن أبي زائلدة
 .
 فأُعطيها ك ومنههم هن دعا بها على قوهه إذ عصوه فهلكوا بـها ، وإن
 * حدثنـا أَحمد بن عيسى قال 6 حدثنـا عبد الله بن وهب قال أَخبرْي عاصم بن عبد الله بن نعـع 6 عن أَبيه 6 عن عروة بن دعحد 6 عن أبيه ، عن جلده : أَنه قدم إلى رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم في وفد بني قومه ثُقيفن ك فلما دخلوا عليه كان فيما ذ كروا أَنهم سـآلوه (فقضى حوائجهم (1) ) وقال نهم : هل قدم هعكم أحلّ غير كم ؟ ع قالوا : نعم 6 هعنا فتى منًا خلَّفْنَاه في رحالنا ، قال : فـأرسلوا إليه " وقال : فلما دخلتُ عليه وهم عنده استقبلتي نقال : إن اليدَ المُنُطِية(Y)هي العليا ، وإن السائلة هي السفلى ، فما استغنيـت فالو تسآل ، وإنذ مالَ

الله مسئول" ومنطى " الهِ
حلثُنا عمرو بن قسط قال 6 حدثُنا الوليد بن هسلم قال ، حدثُنا ابن جابر قال $،$ حدثّي عروة بن هحمل ، عن أَبيه ، عن جلده عطية السعدي تال : وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر هن بني سعل (بن بكر (r)) و كنـت آَصغرهم فتلفوني في رحالهم ، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا حوائجهم ، نقـال : هل بـقي عن آَحل ؟ قالو|(!): نعم 6 غالام خلّفناه في رحالنا ، فـأمر هم آَن يدعوني نقالوا : . \& (IY : الإضافة عن أسد الغابة
(Y) المنطية أي : المعطية من أنطيته إنطاه بمعى أعطيته إعطاه ، زنة ومعنى و المذه لغة أهل اليهن في أعطى (أقرب الموارد
 ( ( )


أَجْبْ رسول اللهُ صلى اللهُ =ليه وسلم 6 فـنَّتيتُه فقال : ما أَنطالك(1)
 اليد السفلى المُنُطاة 6 وإنّا مالَّ الله لمسئول ومُنْطَى 6 قال فكلمني
. بلغتنا

* حدثنا ضرار بن صرد(Y) قال 6 حدثنا سعيد بن عبد الجبار الزبيري 6 عن هنصوور بن رجاء 6 عن إسماعيل بن عبيد الله بن الّي المهاجر 6 عن عطية بن عمرو السعدي ؛ عن أبيـه قال : قال لي رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم : " لا تسأًل الناس شئُّا ؛ ومالُ اللهُ هسئول

وهنطى ") قال فكلمني بلغة قوهي وهم ( بنو سعل ) (r) . * حلثنا عن الْي مصعب قال ، حدئنا عبل الحميل بن (حبيب(؛)) (1) ما أنطاك الله : أي ما أعطاك اله ، أنطيت لغة في أعطيت لأمل اليمن ، وقد

 والأنطاء : العطيات ( انظر لسان العرب • Y•V : Y وقد ورد هنا المد المدبث في الفائق
 الناس شيئاً ، فإن اليد العليا هي المنطية ، وإن اليد السفلى هي المنطلاة ، وإن مال النه مسنول ومنطى
(Y) ابن سعد وابن المبارك وهسيم وطبقته ، قال مطين : مات هـر سنة تسع وعشرين ومائتين
 ( ( الإضافة للسباق ويؤيدها ما جاء في للز عغشري .
(६)




عن الأَوزاعي(1) : أَن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى اللّ عليه









## ( ${ }^{\text {( }}$ (0)

* حدثنا أَبو عاصم قال ، أَنبأَنا ابن جريج قال ، أَخبرني إسماعيل ابن كثير ، عن عاصم بن لقيط بن صبرة ؛ يخبر عاصم ، عن أبيه
(1) هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو الشامي الإمام العالم عن عطاء


 اللخزرجي ص Y









وافد بني المنتفق (1)قال : أتبت نبي الله صلى الله عليه وسلم آنا وصاحبٌ لي فلم نـجده ، فـَتْتَنْا عائشة رضي اللّ عنها بعصيدة فأَكلنا ، فبينا
 شيئًا ؟ فقلنا : نعم ، أَتتنا عائشة رضي الله غنها بعصيلة ، قلت : يا رسول الله ، الصصلاة ، فقال : إذا توضأُت فأَسبغ وضوء
 با رسول الله ، إن لي امرآة ، فذ كر من بَذَانها وطول لسانها ، فقال :

 قال : فبينا ذالك إذ دفع الراعي الغنمّ في المراح ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : مل وَلَدَت شيئًا ؟ قال : نعم ؛ (قال : ماذا ؟ (0) قال ) : سخلة ، قال : فاذبح لنا شاة هثم التفت إليّ فقال : لا تَحسَبن
 لا نريد أَن تزيد فإذا وُلِدَ (للراعي) (0)سخلة أَمرناه آلن يذبـح شاة . * حدثنا عئمان بن عمر ، عن ابن جريج بنتوه - إلا أنه قال :

أتتنا عائشة رضي الله عنها بعصيدة وتر عـر ائن
(1) وافد بني المنتفق هو لقيط بن عامر بن المتفق بن عامر بن عقيل بن كعب
 وسلم • ( أسد النابة \& :
 (Y)
§ \& :


(0) الإضافات عن مسند الإمام أحمد بن حنبل ع : YII

* حدثنـا أِيوب بن هحهد الرفي قال ، حدثنـا يعلى بن الأشدق (بن جراد بن معاوية بن فرج بن(1)) خفاجة بن عمرو بن عقيل قال ، حدثـنا عبد الله بن جراد بن دعاوية بن آلبي الفرج بن خفاجة الوافد الميمون الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 هو عامر (بن لقيط

 إلا الأععنة فتكون بيدك . قال : لا ، قال : فما تريد ؟ قال : آروني إسلامكم حتى أْنظر ما هو ، نتـاموا فَصَلُّوا ، فقال : هذا الذي تدعونتي


 فزعم عبد الله بن جراد : آَن الرسول عليه السلام قال : اللهم اشغل




عده عبد الله بن جراد بن (Y) إضافة للتو (Y


 ، Y•Y : ا

 ر


عامِرَ بن الطفيل وأرَينَّه الحُتُوف " فـأَّن القوم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَبها الناس إنه سينه الْ تُتحبوٌ ، وأَّار من قبل آَرض بني عامر بن صبرة بن أَنيس بن لقيط بن (عامر ) بن المنتفت بن عامر بن عقيل ؛ فـَّأتاه ، فأَعجبه ، وقال :
 بطواعيتهم إياك وحرصهم عليك ، فقال أَعجل قوملك ، ومسح ناصيته وصافحه ، وقال : هذا الوافد الميمون . فلما جاعوه قال : آبّى اللهِ لِبَي عامر إلاّ خيراً ، فدفع يزيد بن ماللك بن خفاجة إلى الضّحّالك بن سغيان البكري(1) الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائداً على سلم وعامر ، ودفع إليه ذات الآذنة ودرعه وحصانه وسيفه ، ومو سلب حارثة

الكندي . وقال مزاحم بن الحارث بن عقال الخويلدي :
 ونُنْعِمْ ولا يُنْعْمْ علينا وإنِ نَعِشْ

وقال حارثة :

يريك شراها ياطفيل بن مالك دلك
 * حدئنا عفان قال ، حدثنا محمد بن دينار قالل ، حدثنـا يونس عن عكرمة قال : جاء عامر(r) إلى النبي صلى الله عليه وسلم



 (Y) العامري ابلمعري ، كان سيد بني عامر في ابلحاهلية ، مات كافرآ ، وتصنه وتصة =
 له رجل (r) هن أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : زحزع قدميلك لا تنز علك الر هاح نزعاً عنيفـاً ، واللهُ لو سأَلت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيبة(r) هن سبيباب المدينة ما أَعطاك 6 فولًّ عامر غضبـان ، وقال :

 فجعل ينادي يا TT عادر غدّة كغلّة البكر ! ! حتى قَتَلَتْ عَدُوٌ الله . * حدئنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدثنـا عبد الله بن وهب قال 6 سمعت ليِث بن سعد يـحدث : أَنْ أَرْبِـل بن ربيعة (7) وعامر = قدومه على النبي صلى الله علهه وسلم معروفة . وروي أن قلو مه على النبي صلى الله عليه




 ومن أنت ؟ فقال : أسيد بن حضير . فقال أحضير بن سمالك ؟ قال : نعم . قال : أبر أبوك



 (£) وني رواية أخرى : خيلا جردأ ورجالا مرداً ولأربطن ( السيرة الـلبية ץ : ا
(0) الغدة : طاعون الإبل ؛ والبكر : الفتى منه ، وإنما تأسف عام ميدان القتال كما يموت الشجعان ، كما تأسف أيضاً على موته في بيت سلولية ( هامش نهاية

 .

ابن الطفيل أتيا رسول الله صلى الله علهه وسلم فقال أَحدهما لآخر : أَنا أَشْغُله بالكالام حتى تَقْتُلْه ، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدئه فلما ظال عليه انصرف ، قال له صاحبه : لقد رآيتُ عنده شيئاً إن رجليه لفي الأرض وإِ إن رأُسه لفي السماء ، لو دَنوْتُ

منه لآّهلكي

 النبي صلى اللُ عليه وسلم ه اللهم ا كفنيه " فـأَخذته غُذَّةٌ فقتلته . * حدئنا محمد بن الحسن بن زياد قال ، حدثني عبد العزيز

 * حدئنا إبراهم بن المنذر قال ، حدئنا ابن وهب ، عن الليث
 * حدثنا أَبو عاصم قال ، آَخبرني رجل من بني تميم : أَن


 * حدئنا عفان قال ، حدثني ههلي بن ميمون ، عن غيلان ابن جرير ، عن هطرف بن عبد الهُ ، عن أَبيه : أَنه مدم على رسول الهُ
(Y) (Y) (Y) بيت سلولية أي امر أة من بني سلول وكانوا موصو فين باللؤم ( السير الملبية

صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر قال : فـأتَيناه فسلَّكْنا
 وآنت الجفنة الغراء ، فقال رسول الله عليه وسلم ״ يا أَبها الناس قولوا بقولكم ولا تستسخر كم الشياطين - قال ور.كا قال غيلان - : لا تستهزنُكم الشياطين
(1) (وند )

- حدئنا محمد بن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل قال ، حدثني محمد بن إسحاق قال ، حدثني سلمة بن كهيل ،
 ابن عباس )(1) قال : بعئت بنو سعد بن بكر ضِمَام بن نُعلبة(r) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأَّا خ بعيره على باب المسجد تم عقله ، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس
 وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال : أِيكم ابن عبد المطلب ؟
 هحمد ؟ قال : نعم . قال : يا ابن عبد المطلب ، إين سائلك وُمُغلظُ





 عن معمد بن الوليد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس .

 قال فأنشدُك الله إلّهك وإلّه من قبلك وإلّه من بعدك : اللّ آمرك أَن نعبده وحده لا شريك له ؟ ، و وآن نَخْلَع هذه الأَنداد(1) التي
 بإلهّك وإلّه من كان تبلك وإلّه من هو كائن بعدك : اللُ أمرك آَن


 قبلها ، حتى إذا فرغ قال فإني آشهد آَن لا إلّه إلا الله وآن محمداً
 تم لا آزيد ولا أْنقص ، ثم انصرف إلى بعيره ، فقال رسول الهُ
 قال : فآتى إلى بعيره فأَظلق عقاله حتى قدم على قوهه ، فاجتمعوا إليه فكان آول ما تكلم به آلن قال : بِئْسَت اللات والعزّى . قالوا : يا ضِمَام اتْق البرص والجنون واتق الجذام قال : ويلكم ، إنهـا والله ما يضران ولا ينفعان ، إن اللهُ قد بعث رسولاً وآنزل عليه كتاباً فاستنقذكم(r) مما كنم فيه ، وإني آشههد آن لا إله إلا اللا الها وحده لا شريك له وآن محمدآ عبده ورسوله ، وقد جئتكم من عنده بـا
(1) في أسد الغابة
 (Y) .
 رجل ولا امر آة إلا مسلماً . قال يقول عبد الله بن عباس : فما سمعنا
 * حدئنا هؤمل بن إسماعيل قال ، حدثنا نافع ، عن ابن

أَبي مليكة قال ، أَخبرني ابن الزبير قال : قدم الأَّرُ ع بن حابِ على النبي صلى الله عليه وسلم نقال أبو بكر : با با رسول اللّه استعمله على قوهه ، وقال عمر ، لا تستعملنَّه يا رسول الله ، نتكلما حتى ارتفعت أَصواتهما ، فقال أَبو بكر لعمر رضي اللّ عنهما : ما أردت

 ذلك إذا كلم النبي صلى الله علبه وسلم ( كلمة)(r) في بستفهمه ( مما يخفض صوته )(r) قال : ما ذكر حينه . (8) ( وفد بني تميم ()

* حدئنا قيس بن عاصم (0) : أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد من بني سعد ، فاستملاه رسول الله صلى اللّ عليه
 من حديث ابن عباس رضي النّ عنهـا اليا
(Y) سورة المجرات ، الآية r .
(r) الإضافة من معالم التزيل ^ : ^ . .




 $=$ - من قبس بن عاصم

وسلم فـأعطاد يومئذ أَشِياء ، فلما حضرت الصولاة قال : أَشهد آَن لا إِلَ إِلا اللّ وأْن هـحمداً رسول الله . قال فدعا له النبي صلى الله عليه
 وعمر رضي الله عنهما فقام بينهما ، فلما قضى الصالاة قال : أَشهد


عنهن ولم يخخبرهن (r)
" حدثنا محمد بن عباد بن عباد المهلي قال 6 حلثني

=
 أنصح لكم مني ، إذا مت فسودوا كباركم ولا تسو دوا صوناركم ؛ فيسفه الناس كباركم
 ولياكم ومسألة الناس نإنها آخر كسب الرجل ، فإذا مت فلا تنوحوا علي" فإن رسول الهـ

صلى النه عليه وسلم لم ينح عليه ـ ولما مات رثاه عبدة بن الطبيب بقو كه :

وما كان قيس هلكه هلك واحــــد
(أسد الغابة ؟ : Yا



- (Y)


التميمي المنقري

 منتشرة . وسمي الأهم لأن قيس بن عاصم ضربه بقوس نهم فاه . انظر أسد الغابة ع : AV .

بدر(1) ، وقيس بن عاصم على رسول الش صلى الشّ عليه وسلم ؛








 مكة هتعممأ لحسنه ، وولًاّه رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم صدقاتِ





 هجاه المطئة بثوله :
دع المكارم لا ترسل لبينهــا ( أسد الغابة r : 198 .

 . الغابة

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) } \\
& \text { (£) زمر المروءة : قليل المروءة . } \\
& \text { (0) أي عام حرب الردة }
\end{aligned}
$$

حين ارتد الناس ، وكذلك عمرُ بن الخطاب . قال رجل في الزبرقان -ن النمر بن قاسط بمدهه ، وقيل قالها الحطيئة : تَقولُ خليلتي لا التقيـــــــــنا سيدركنا بنــو القمر بن بدر سراج الليل للشمس الحصان
 فنن يك سائلا عـني فإني أَنا النهـري" جار الزبرقان وكان الزبرقان قد سار إلى عمر بصدقات قومه فلقيه الحطيئة

 بلحت به ، ففعل الحطيئة ، نم هجاه الحطيئة بقوله : دع المكارم لا ترحل لبغيـــتها فـيكاه الزُّبرقان إلى عمر ، فسأل عمرُ حسانَ بن بن ثابت عن قوله
 حتى شفع فيه عبد الرحمن بن عوف والزبير ، فأَطلقه بعد أَنْ أَخذ
 مشهورة ، وهي أَّول من هذد وللزبرقان شعر ، فمنه قوله : نتحن اللوك فلا حيّ يقارِبنــا
 (Y) روي هنا البيت في مباهد التنصيص ص الم

 (r) نهـن الكــرام فــلا حي بيادلنا منا الموك وفنا تنمب اليــي

من العبيط(1) إذا لمُيُوْنَس الفَزَعُ
للنّازلين إذا ما أَنْزُلُوا شَبُعُـوا تلك المكارم حزناها هعارعــة إِا إذا الكرام على أَمثالها اقترعوا

أَّخرجه الثلالثة (ث) المارم

* ( وقال(!) هـحمد بن إسحاق : ولما قدمت على رسول الله

صلى الله عليه وسلم, وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب بن زرارة ابن عدس التميمي في أشراف بني تميم هنهم الأَقرع ع بن حـن والزبرقان بن بلدر التميمي - أُحد بني سعل - وعمرو بن الأَّمتم ،
 وقيس بن عاصم أَخْ بني سعد في وفد عظم من بني تميم . قال ابن إسحاق : ومحهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بلر الفزاري ، وقد كان الأقرُ ع بن حابس وعيينة شهدا هع رسول اللهُ صلى اللّ عليه وسلم فتح هكة وحنين والطائف ، فلما قدم وفد بني تميم كانا هعهم ؛ وللا دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته : آَن اخر ج إلِينا يا دححد ، فآذي ذلك رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم (1) العيط : الذبيحة تنحر من غير علة وهي سمينة فتية ( أقرب الموارد || عبط ه ) وني البدابة والنهاية ه : بع :
 (Y) الككَّم - الكوماء: :البعير الضخم السنام ينحر عبطا من غير علة (أقرب الموارد:
(r) ما مبتق من إضافة عن أسد الغابة Y : ع19 - والثلاتة هم أبو نعيم وابن منده

وأبو عمر .


 . السهيلي

من صياحهم 6 فخرج إليهم فقالوا : يا مححمل جئنالك نفاخرلك فـأذنْ لشاعرنا وخطيبنا . قال : ॥ قد أَنـتُ لخطيبكم فليقل ") فقام عطارد بن حاجب فقال : الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو آّهله 6 الذي جعلنا هلو كاً ووهب لنا آموالا عظاهاً نفعل فيها المعروف 6 وجعلنا أَعزة أَهل المشرق وأَكبّره عدداً وأَيسره عدة فمن دثلنا في الناس 6 أَلسنا برؤوس الناس وأَولي فضلهم 6 فمن فاخرنا فليعلد مئل ما عددنا ، وإنا لو نشاء لآ كثـرنا الكالام ولكن نـخشى من الإِ كثار فيما أَعطانا ك وأَنا نعرف بذلك 6 أَقول هذا لأَن تـأتوا عدّل قولنا 6 وأَمرٍ أَفضل من أَمرنا 6 ثـم جلس • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابـت بن قيس بن شماس أَخي بني الحارث ابن الخزرج : ॥ قم فـأجبب الرجل في خطبته "ه فقام ثابـت فتال ) (1) أَشهد أَن لا إله إلا الله وحده لا شا شريك له ك وأَّشهد اَّن محمدأ عبده ورسوله . ( وني راوية )(ب) فقال ثـابـت : وأَيضاً والذي بعث

ع ا: اضافة عن البداية والنهاية لابن كثير (Y)






 نقال أبياتا منها :
 إذا أبينــا نـــلا يأبى لنـــا أحـــد إنا لذلك عنل الفخر نرتفــع

لتسمعن آنتت وصاحبك في هذا المجلس ما لم ينفذ مسامعكما مثله تط ، ثـم تكلم ثابت وذكر من عظمة الشَ وسلطانه وقدرته ما الشّ آهله ،
 عليه وسلم ، ثم قال : واللذي بعث هحمدأ بالحق لتن لم تدخل

 تم ليقتلن الرجال وليسبين النساء والذرية ، وليـُنخذن المال حتي يكون فَيْثُأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلصحابه ، فقال الأَقرع :

 فقام الزبرقان بن بدر فأَنشد ) (1) فقال رسول اللّ صلى اللّ عليه
 صلى الله عليه وسلم للأقرَ ع وعيينة : قد سمعنا مأِما ما قلتما وسمعتما
 لُعينه : أسمعت ما سمعت ، ما سكت حنى طنـنت آلن سقف البيوت ألما سوف يقع علينا ، فقال عيينة أوجدت ذلك ؟ و والهُ لقد تكلم شاعرهم فما سكت حتى آظلم عليَ البيت وحيل بيني وبين النظر


 رضي اللّ عنه فيمأ آعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم .





 قال : الُْبَبْد فرسُ عباس بن مرداس

- حدئنا عاي بن الجعد قال ، حدئنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن زياد الجصاص ، عن الحسن قال ، حدثني قيس بن عاصم المنقري قال : قدمت على رسول اللّ صلى اللّ علبه وسلم فلما رآني سمعته يقول : هذا سيد ( أَهل ) (1) الوبر . قال : فلما نزلت جعلت
 من ضيف ضافي آر عيال إِن كثروا . قال : نِعْمَ المـــالُ الأرَبعون ، وإن كَثُرَ فستون ، ويل لأَصحاب المُين إِلا من أَشطي في رِسلها (r) $=$ الفضل








. $\mathrm{r} \cdot 9$ : \&
(1) الإضافة عن أسد الغابة \& : Y

النجدة : الشدة ، والرِسْلُ بالكسر المينة والتأني . قال البحو هري : يقال الععل كذا وكذا
 قال : قلت يـا نبي الله ما آَاكرم هذه الأَخلاق واَّحسنها ، يا ني الله إنه لا بـحل الوادي الذي أَنا بـه لكثرة إبلي ، قال : فما تصنع في المنحة (Y) قال أمنت كل سنة مائة نـاقة ، قال فما تصنع في المطروقة ؟ قال : تغلدو الإِبل وتغدو الناس فمن شاء أَخلذ برأس بعِر فذهب بـه ، قال فما تصنع في أفقار الظهر ؟ قال : إذي لا أفقر الصلع (r) الصغير
 قلت : بل مالي آحب الليَّ من مال مواليَّ ، قال : فإِن للك من ماللك


 قال ابن الأثير والأحسن - والثّ أعلم - أن يكون المراد بالنجلدة الشئدة وابلمدب ،


في حال الضيق والسعة والمدب والمحبر •

 (Y) كذا في الأصل وني الإصابة

 قوله صلى الله عليه وسلم : أفضل الصدقة المنيحة تغلو بعشاه وتروح بعشاء " ( الفائق

في غريب المديث r : • ه ) .
( وقيل الصدع المتوسط بين التى والمسن ، وبينالسمين والمهز ول ، وبين العظيم والصغير




وإلا فلمواليك ؛ وإلا فلموالي الله ( قال قلت با رسول الله ) (1)
لئن بقيت لأدعن عددها قليلا . قال الحسن : فنعل رحمه الله(Y) . * حدثنا هحمل بن جعفر قال 6 حدثننا يونس بن هحمل قـــال 6 حدثنـا شيبـان عن قتادة : أن قيس بن عاصم قال : يــا نبي الله إني وأَدت ثماني بنات في الجاهلية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعتق عن كل واحلة رقبةً ، قال : يا نبي الله ، إِني ذو إِبل . قال فـاّهد لكل واحدة دنهن إن شئت هَّياً (r) . * حلثنـا حكم بن سيف قال ، حدثنـا عيسى بن يونس 6 عن حماد بن شُعيب 6 عن زياد البصري 6 عن الحسن 6 عن قيس ابن عاصم قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنوت سمعته يقول : " هذا سيد أَهل الوبر " فلما سلمت وجلست قلت : با رسول الله ؛ المال الذي لا يكون عليّ فيه تبعة من خيـف ضافين

 وأَققر ظهرها وآطرق فحلها ، ومنع غزيرتها ونتحر سمينتها ، وآطعم القانع والمعتر 6 قلت : ما أَكرم هذه الأخْلاق وأَحسنها ؛ وها يححل بالوادي الني أَنا فيه . قال : فكيـف تصنع بالأفتار ؟ فقلت : إنا لا نعهر البكر الضرع والنّاب المدبرة قال : فيكف تصنع بالمنيـحة ؟ قال : أنتج في كل منة مائة . قال : فكيف تصنع في الطروق ؟
(1) الإضانة عن أسد الغابة ع :
 (Y) والحديث في المرجع السابق برواية النعـان بن بشير عن عمر .بن المطلاب رضي


قال تغدو الإبل وتـأتي الناس فمن شاء أَخذ برأُس بعير فذهب به ، قال : فماللك أحب إليك آْ مال مواليك ؟

 لأَدعنّها قليلا ، قال الحسن : نفعل والهُ . فلما حضرته الوفاة قال :

 وتَهُونُوا عليهم وعليكم بإصالاح المال فإنه •نبهة الكربـم ، ويُنْتَغْى
 في ينيابي التي كنت أصيا فيها ، وإيا كم والنياحة ؛ فإنَ النبي صلى الله

 * حدئنا خلف بن الوليد ، وأحمد بن دعاوية قالا ، حدئنا هشيم ، عن الزهري ، عن أَبي سلمة ، عن آلبي هريرة رضي اللُ عنه قال : دخل عيينة بنجحن( (1) على رسول الله صلى الهُ عليه وسلم
(1) الكحَّرْن : الثي "أو المدث ( آقرب الموارد ك و و ن ) .










وهو بقبل الحسن (1) آو الحسبن فقال : آتقبله وقد ولد لي عشرة ما قبّلت آَحداً منهم نقال رسول الشَ صلى الله عليه وسلم ه إنه لا يُرْحَم

من لا بَرْحَم "

* حدئنا سلمان بن آحمد الحربي قال ، حدثنا الوليد بن هسلم قال ، حدئنا عبد الرحمن بن بزيد بن جابر ، عن ربيعة بن يزيد


 والأَقرع عن حابس سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فآمّر معاوية فكتب لهما ككاباً فرهى به إليهما ، فربط عيينة كتابه في عمامته - و ركان آَحلم الرجلين - نقال الأَّرع : ما ما فيها
 لا آلّري ما فيها كصحيفة المتلمّس (r) (1) وني السيرة الملية Y : هبץ : ورأى الثبي يقبل المسن الخ وانظر المديث
 عن أبي هريرة وابن عباس . (Y)
 على أن أشعر الملبن في البماملية ثلاثة : الملدس ، والميب بي بن علس ، وحصين بن المـام . والملدس لقب غلب علبه بيت قاله وهو :




 فيكتنا فابى طرنة أنبفض خاتم الملك ، وعدل المثلمس ، المى غلام من غلمان الميرة =

رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وذكره ، وقال كالمتشخط


قالوا : يـا رسول الله وما يغنيه ؟ قال || ما يغلّبه أَو يعشّيه " . . ، حدثنـا أَحمد بن عبد الرحمن بن عقال الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير الحر"اني(1) . قال ، حدئنا مدهد بن المهاجر ؛ عن ربيعة بن يزيد قال : أَتبل أَبو كبشة السلولي إلى الوليد بن عبد الملك وهو نازل بدير مروان فدخل إليه فسلّم ، ثـم خر جـ إلى المسجد فإذا
 هل دخلت على آَمير المؤهنين ؟ قال : نعم . قال نهل سأَّله من حاجة ؟
 سهل ؟ قال : حدئنا سهل : آن عيبنة بن حصن بن بـر بلر والأَقرع ابن حابس دخلا على رسول اللُ صلى الله عليه وسلم فسأَلاه ، فـأَمر لههما
 كل واحد هنهما صحيفة ، فـأَما الأقرع فكان لان رجلا رحبماً فـأِّذ صحيفته فلفها في عمامته ، وآَها عيينة فإنه آَرسل إلى رسول اللّ صلى الله عليه وسلم : أتراني ذاهب إلى قومي بصحيفة كصحيفة




 (Y) في الأصل : نجلس فيها والصواب ما أثبت .

المتلمس لا يدري ما فيها ؟ فـأَخذ النبي صلى الله عليه وسلم صحيفته
 المهاجر عن بونس عن ميسرة : فيرى أَن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بعد ما أنزل إليه ـ تـم قام النبي صلى الله علبه وسلم اللى منزله فمر ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال | اتقوا الله في هذه اللواب العجمة ، كلوها صالحة واركبوها صالحة " ثـم قال بعد آن آن دخل منزله كهيئة المتشخط : آنفاً بقول أَذْهَبُ إلى قومي بصحيفة كصحينة المتلمس لا يدري ما فيها ، آلا ومن سألّ مسآلّة وعنده ما يغنيه فإنه يستكثر هن النار " فقال قائل : يأ رسول الله ، ما هذا
 قال أبو زيد بن شبة : يقال إن عيينة كان آَهو ج مجدوداً وإن عامر بن الطفيل كان عاقلا هجلدوداً ، فكان يعال : راًّي عامر

وحظ عيبنة

* حدثنا أحمد بن جناب قال 6 حدثنا عيسى بن يونس 6 عن إسماعيل عن قيس : أَن عيينة بن حصن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجل Tاخر وعنده عائشة رضي الله عنها ، فأَّى النبي صلى اله عليه وسلم بسراب فسقى الرجل فسبروه (1) ، فقال عيينة : يا رسول الله ما هذا ؟ قال هذه خحلة أتّاها اللّ قوماً ومنعكموها

(1) سبر وه : أي وجلوه : سبر آأي حسن المئة وابلمال حييا - قال الشاعر :

( اللسان (॥ سبر ") ) .

قال : آفلا أَنْلِ لك عن خير هنها ؟ قال : من ؟ مال : حمرة (1) ، قال : لا ، تم فاخرج فاستأذن ، قال : إن علي يميناً أن لا أَستـأذن في بيت رجل هن هضر . فقالت عائشة رضي اللّ عنها : با رسول الش
 * حدئنا علي بن الصباح ، عن هشام بن محمد قال ، حدتّني أبي ، عن آبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دخل




 عن الشعبي : أَن وند غطفان قدموا على رسول الهُ صلى الله عليه وسلم


 وبني عبد الله بن غطفان .
قال أَبو زبد بن شبة : ويقال إن عيينة ربَّع في الجاهلية وخمّس
في الإسلام ، وإن هذا لم يجتمع لعربي غيره .
(1) حمرة : يعني امر أثه ، كما يغهم من الإصابة ب : ه 0 ومن المديث الآني
(Y) في الإصابة بني في تومه .

- حدئنا المدانني : أن رسول اللّ صلى الله عليه وسلم وجد

عيينة ربن في الجاهلية وخمّس في الإسلام ، وأنن هذا لم يـجتمع
لعربي غيره

- حدئنا المدائني آن رسول الله صلى الله علهه وسلم وجهّه عيبنة

 من ولد إسماعبل ، فأُمرها النبي صلى اله عليه وسلم فأُعتقت رجلاً
 ابن عدي بن جندب ، نقال سلمة بن عتاب :





 نقال ذبان : تركت بني ذبيان لم تـأُس بَيْنهُم وما جئتهم إلا لتأُكل تَمْـرَهم
(1) في ابن هشام ع : هץ •1 ار قالت عاثشة لرسول الهن صل الهُ عليه وسلم إن علي"


 الحدبث 1 : YYQ ) والمراد المعاتة - أو الخصومة .

يسوقون لهاظا إذا ما رأَيتـــــه بسلع رأَيت الهِجْرَسَ(1) المتزيباب) * حدثنـا أَيوب بن محمد الرّقي قال ، حدثنـا مروان بن معاوية
 عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : دخحل عِيَنْتَ بن حِصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده آبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم


وقال : إذا أَأَا كم كريـم قوم نـأَكرمود(!) . * حدثنا هحمد بن هحيعب قال ك حديُنا الأُوزاعي ك عن داود بن علي : أًن رسول اللّ صلى الله عليه وسلم احتحم .كوضع يــال له القارة فشرط بكسرة شفردَ . فمرٌ به عُيَّنْةَ بن بـر فقال له : يا هعحمد علام تعطي هذا الأَعرالي يبطط(0) جللك ؟ نقال : إن
 (1) المجرس : ولد الثعلب ، هكذا تجعله بنو تميم - وتال أبو زيد : الهجرس : المتزيبا : الأزيب : اللثيم والداهية - أو السريع المتقارب الخططو ( الفاثق في



نوق الرحل ( أْرب الموارد ) .
(६) في إلمامع الصغير 1 : 17 عن أبي هريرة 6 وعن مهاذ وأبِ قتادة ، وعن ابن
 | شريف تومه " .
(ه) بط ابلرح : شفه ( اللسان ) وبط ابلحلد : أعياه (أقر ب الموارد ) .





حدئنا الحسين بن إبراهم قال ؛ حدثنا المبارك بن سعيد ، عن آبيه ، عن ابن آبي نعم 6 عن آلي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعث علئ رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليـمن بذهبيــة في أَديم مقروط لم تحصل من ترابهــا(1) فقسمها بـن أربعة : الأَّرع بن حابس الحنظلي تُم أَحل بني مـجاسع ، وعيبنة ابن حصن الفزاري ، وعلقمة بن علاثة الجعفري(r) ، وزيد الخير الطاني(r) ، ثم أَحــد بني نبهان . فقالت قريش والأَنصار : أَتقسم









 خرج اليه ، فمات علقمة قبل أن يصل إلي المطيئة ، فأوصى له علقمة كبعض ولده ، نقال المطينة من أبيات :

( أسد الغابة ع :





 وأتطهس أرضين ، وكان بكي أبا مكنف وكان له ابنان: مكنف وحريث ، أسلما ،

بين صناديد أهل نـجد وتتر كنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنمـا أَنا فيهم 6 إِذ أَقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتـين ناتىء(1) الجبين 6 كث اللحيــة محــلوق الرأس مُشمر الإزار (r) فقال : يـا محمد ؛ اتّق الله . فقال : (1 من يطـيع الله إِذا عصيته ك اَيَأُمنتي على آَهل الأرضض ولا تـأمنوني ؟ قال فسأَله رجلِ من القوم قَتْلْه - حسبته خاللد بن الولِد - وولى الرجل 6 فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه يـخر ج هن ضِيُضِيُبِ (r) هذا قوم بقر أون


الأُوثان ، ـِرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(؟) .
=

 البدابة والنهابة ه : بT ، الإصابة ا :
(1) في البدابة والنهاية ه : צا
. I•V : سقط في الأصل والإضافة عن البداية والنهاية ه (Y)

I•V








(1) (وفل كندة)

* حدثنـا هارون بن هارون قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أَن بكر بن سوادة الجذامي(r)
 على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم جَمْد(r) . فبيناهم عنده
 فخرجوا فقالوا وقالوا ، فـأَخذت جَمْداً اللقوةُ(ع) ، فـَّتُوا إلى رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم فقالوا : سيد الناس يا رسول اللّ ادع اللّ له اله قال : لم أَكن لأَفعل ، ولكن حلّوا فَسْلَة (0) ، فـاقلبوا ها في عينـيه أَو بشغرة فاكووه بها فهي شفاؤه وإليها مصيره ، الله أعلم .ا قلتم





 صلى الله عليه وسلم وقتلوا في الردة كفارا .

 وأبضعة ه. .
(£) اللقوة : داء يصيب الوجه يعوجّ منه الشدلق إلى أُحد جانبي العنق ، فيخرج البلغم والبصاق من جانب واحد ، ولا يكسن التقاء الشفتين ، ولا تنطبق إحلىى العينين
( أقرب الموارد ) .
(0) الفسلة : القطعة من المديد ونحوه ( أقرب الموارد ) .
 قال : وهي لكم حتى ينزعها الله منكم قالوا : فديتنا ، قال : لِيأتين عليكم زمانٌ ترضون بـالكفـاف ؛ قالوا : فنجيتنا . قال : قد جاء الله بـخير هنها الإِسلام ؛ وارتد جَهْلُ بعل ذللك ، فقُتِل كافراُ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال عمرو : فتحدثي كعب ابن علقهة : أَنهم قالوا أَتينـا هذا الغلام المضري فهما سألْناه شيئاً إِلا أَعطانـا ، حتى لو أَردنا أَن نـأُخل بـأذنه لفعلنا ، ، وأَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يـقول (ا لعن الله جَهْاُ وأَبضبعة وأخته
. العمردة |"
* حدثنا إِسحاق بن إدريس قال 6 حدثنا زهير بن دعاوية قال 6 حدثُنا يزيل بن يزيـل بن جابر 6 عن رجل 6 عن عمرو بـن عنبسة: أَن النبي صلى الله عليه وسلم قان ه ما أُبالي أُن يـهلك الحيّان جميعاً فالو قَيْل ولا هللك ، أَلَا فَلَعْن اللهُ الملوكَ الأرَبعة . جمداً وهسرحاً

ومخوساً وأَبضية وأُختههم العمردة قال أَبو زيد بن شبة :و كان هخوس وهسرح وجمّل وأَبضـة بنو معلي كرب بن وليعة بن شرحبيل بن دعاوية بن حجر القرد ك وفلدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم •ع الأشعث بـ بن قيس
(1) ما بين الماصرتين غن طبقات ابن سعل 1 : •هب والْلحر فيه مروي عن هشام
 وليعة فيمن معه على النبي صلى السّه عليه وسلم




 با عين بكي للمـلوك الأَربعـة جا جما




 القيس بن حُجر بن الحارث الكندي الشاعر ، فصار إلى بطن




 هنداً فقيل فيها يا ليت هندا ولدتثّلاثة ، فولدت عمراً وقابوساً والمنذر أَبا النعمان بن المنذر ، ولم ينشب أَن مات الحارث فتـلت

 وتتلوا من فيه سنة الماه وال الأعشى :





ولا قلعة حصينة ، أحد جو انبها المه دجلة ( مراصد الالطلاع 1 : AMY ).

بنو أَسد ابنـه حجراً ، واختلف ابناه سلمة وشرحبيل وتحاربا 6 فقتلت بنو ثعلب شرحبيل بن الحارث ، وبعث المنذر بن ماء السماء إلى من بقي منهم فقتلهم بـجفر الأُملالك(1) بالحيرة ، فقال رجل من آَهل الحيرة وهي تحمل على امرىء القيس بن حجر :




 قال أَبو عبيلدة : ثمْ انقطع الأَمر دنهـم فلم يكن فيهـم رَلكُ قَطّ ولكنهم كانوا ذوي أَهوال ، فكانوا يُدْعَوْنَ رَيْحَانَة اليـمن ك وإِنَا
 * وروى الكلبي أَن وفد كندة قلموا على رسول الله صلى الله عليه
 البر الواسعة أو المستنع )





(0) في الأصل (ا تحوم الطبر عاكفة عليه )" والمُبت عن المصدر السابق . والطير جماعة النسور والعقبان وسائر سباع الطير ، والعاكفة التي تلزم الثّي "ولا تغارقه وتحبس نفسها ع علي

وسلم وفيهم الجفشيش أَو الخفشيش(1) وعمرو بن آلي الكيشم وابن ألبي سهر بن جبلة والأُشعث بن قيس وامرؤ القيس بن عابس(r) .
 كندة ، فيقال إٍن النّي صلى الله عليه وسلم قال : ذالك ثيء كان كان يقوله
 لا نتقو أُمنا ولا ندع أَبانا






 ثال بعض الناس : إنه المفئشت - بالحاء ـ وهو وهم ( الظظر باقي أنباره هي أسد الغابة . (r.:r،ra•:)
(Y) وهر المرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرى" القيس بن عمرو بن معاوية


 والَّ ربي ، نتتله ، وكتب الِلكي أبي بكر في الردة :

 وأنشد له ابن إسحت شعر آبركا فـ فيه تو مه على الثبات على الإسلام منه :




 عبد العزيز ( الإضأبة ا : vV ) .

* حدثنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدئنا حماد بن سلمة ، عن عقيل بن طلحة السلمي ، عن هسلم بن هيصم ، عن الأَشعث بن قيس رضي الله عنه قال : أَتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم في نفرِ كِنْدَة

 ولا ننتفي من أَبينا (1) ـ قال الكلبي : فصالحهم رسول الله صلى الله
 إلى بلاددكم مصاحبين " واستعمل عليهم وعلى الصدقات المُهُاجِرَ بن أُميّة بن المغيرة ، فلما توني رسول اللّ صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا
 قتل من كندة من قتل وأُسر من أُسر قال امرؤ القيس بن عابس : أَلا أَبلغ أَبا بحــا

 فلما قتل ابن الأَشعث قدم على عبد الملك وفد الأَذد فيهم ابن

 صدقوالله ، لقد شأَم أَولكم و آخر كم أَهر كم ، ، وقال الخفشّيش
 بنو النضر ين كنانة لا نققو أمنا ولا نتنتي من أبينا ، أي لا نتسبب إلى الأمهات ونر كـ كـ النسب إلى الآباء .


 أَقوم ولا أُعطي القيـام هعادة مأَبَبْتُ وإِن كان القيام على الجمر فأَخذ آَسيراً وقتل صبراً .
 عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير ؛ عن عمرو بن عبسة (السلمي (r)



















 أثوال وأقال ( أرب الموارد - قيل ) .

ولا مللك إلا الله ، ولعن الله الملولك الأربعة جمدا ومخخوسا ومسرحا وآبضعة وأختهم العمردة ") قال وكانت تـأِي المؤمنيـن إِذا سجدوا فتر كلهم
. برجلها

* حدثّنا محمد بن زياد الحارلّي قال 6 حدثنـنا هحمل بن عبدالرحمن ابن السلماني 6 عن أَبيه ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن مسيك المرادي(1) پ اذهب فتاتل بقومك من آدبر .كن أَقبل " فلما أَدبر قال " ردّوه عليّ ") فلما أَتاه قال (پ إنه قد نزل القُر آن بعدك ") قال هـ هو يا رسول الله ؟ قال


 والسير الملبية
 ابن مراد ، وقيل : سلمة بن الحارث بن كريب بن بار مالك ، و وهو مرادي عطيفي ، أحله من اليمن ، قدم على رسول الته صلى الله عليه وسلم سنة عشّر فأسلم ، فـعثئه على مر مراد





حنى أحدث إليك ( أسل الغابة ع : • • ا






 حول رسول الله صلى الله عليه وسلم : با رسول الله ، ما سبـأ ، أَرض




 " حدثنا ابن آبي شيبة قال ، حدئنا أَبو أُساهة قال ، حدثنا الحسن
 العطيفي ثم المرادي (\&) قال : أَتيتُ رسول الله صلى الهـ اله عليه وسلم






(1) سورة سبا عس .

بعد من الأُحاديث " .
 منهم خئعم ويكيلة . (६) في الأصل ه الرمادي ه والتصويب عن المصادر السابقة وانظر أيضاً المديث مروياً بسنده ومتنه فيها .

فلا تعجل عليهُم حیى أُحلث إِليلك(1)" ، فقال رجل هن القوم : يا رسول اللّه ، ما سبـأ أَرض أَو امر أَّة ؟ قال ه ليست بـأَرض ولا امرأَّة ، ولكن رجل ولد عشرة من العرب ، فـأما ستة فتيـامنوا ، وأَما أَربـة فتشاءمو| ؟ فـأَما النـين تشاءءو| فلخْم وجذام وعاملة وغسّان ، وأَما


(r) "وبـجِيْنَ

* ابن وهب قال ، أَخبرثي موسى بن علي ، عن أَبيـه ، عن يزيل بن حصسن بن نير : أَن رجالُ قال : يـا رسول اللَّ أَرأَيـت سبأً ، رجل أَو امرأَة ؟ قال ( بل رجل ") قال : فما ولل هن العرب ؟ قال " عشرة : (ستة) مانون وأَربعة شآمون ، فـأَما اليمّانون فكنـدة ومذحج والأزّد
 فلخخم وجذام وغسشان وعادلة "، قال : يـا رسول الله فـحمير ؟ قال (ا هم . كا كلّهم "
(1) في الأصل " حثى يكدث إيّي") والمثبت عن أسد الفابة ع :

 (r) الإضافة عن تفسير ابن كثير V : 10 ، وقال ابن كثير : وقلد رواه المافظ

 روي نیوه من وجه آخر
 . الأزد والأشعريون وأنار وحمير ( وحر
* عليه وسلم قال لعروة بن ميسرة : أَيسرك ما لقي قومك من الر الوم الروضة ؟ قال : لا ، أَما إن ذلك برفضه مليكة بنـت أَبي حية : والله إن كنا لنَتَرابًا العطيفي بيننا في الجاهلية

كما تُرابون أَنتم بني أُمية اليوم " . * حدثنا أَحمد بن معاوية بن بكر قال ، حلثئني أَني العباس بن هعاوية ، عن هعد بن النحاس ، عن أَبيه ، عن الشعبي قال : قدم ظبيان بن كدادة(1) على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده

 يحابر بن مالك ، لنا مـآثر ومـآكل ومشارب ، أَبرقت لنا دهخائل السماء ،
 (1) في العقد الفريد



نـن توم من سراة ) . .




نأَقطعه رسول النه صلى الهّ عليه وسلم تطعة من بلاده ومن قوله فيه :



 $=$


الجوف(1) وروؤس الهضاب ، ورفعتها عرار(Y)الثرى ، وأَلحقتها دT T دىء الرحى وخخضتها بُطْنَانُ الرّقَاقِ(r) وقطرات الأَعناق ، حتى حلَّت بـأَرضك وسمائكلك ، نُوَالي مُن والالك ، ونعادي من عاداك ك
 ، ابن قينان 6 غرسوا وِدَانه(0) وذنبوا خِشَانَهُه() وَرَعَوْا قرْبَانَهُ (V) فلما عصوا الرحمن هبّ عليهـم الطوفان فلم يُبْقِ على ظهر الأَرْ هنهـم أَححداً إِلا هن كان في سغينة نوح ، فلما أَقلعت السماء وغاض اللاء أَهبطط اللهُ نوحاً ودن دعه في حَزَن الأَرْض وسهلها ، ووعر ها وججلها
=
وقل في ابلمبل وتوقل إذا صعد فيه مسرعا " .
(1) الموف : بلد بُعْمان . مر اصد الاطلاع ا : (Y) في العقل Y : چ : . العليا
(r) بُطْنُن الرَّقاق : الُططنان جمع بطن وهو الناهض من الأرض ، والرقاق :



عليه وسلم ( مراصد الاطلاع
(0) غرسوا ودانه : ألو دان ، مواضع الندى والماء التي تصلع للغراس ( النهاية

في غريب الحديث 0 : 179 )






فكان أَكدر بنيه ثُباتاً من بعله عاداً وثموداً(1) ، و كانا من البَغْي,

 هانىء بن هدلول بن هرولة بن ثمود تسكنها(r) وهم الذين خخظوا
 تُمْ إِن هلوك حمير(1) ملكوا هعاقل الأَرض وقَرَارها ورؤوس الملوك ، وغرارها(v) وركهول الناس وأَغهارها(A) حیى بلغ أَدناها أَقصاها ومللك أُولاها أخر اها ، فكان لهم البيضاء والسَوَداء وفارس الحَمْراء ، والجزيْة الصنفراء(9) ، فبَطرُوا النّعمَ واستحقوا النَّقَم ، فضربَ الله
 (Y) الدملق والدمالت : الأملس المستدير الشديد الاستدارة (Y)
 وانظر النهاية في غريب الحلديث ب : عبا

(r) في العقد الفريد Y : Y :

(النهاية في غريب المديث


(Y) الإضافة عن النهاية في غريب الحديث
(المثبت عنالنهاية في غريب الحديث (V)
وهو المحدود الذي من طبعه الغرارة وقلة الفطنة للمثر •

الفريد

انخراب من الأرض لأنه يكون أبيض لا غرس فـه ولا زلا زر ع الا




بعضههم ببعض وأَهلكهم في الدنيا بالغدر ، فكانو| كما قال شاعرنا : الغسـلر أَهلك عاداً في دنــازلها والبغي أَفنى قروناً سا كني البلد

 فيها النّزائع (Y) وبنوا فيها المصانع (Y) ، واتخخو ا فيها الدسائع (r) ، فكان لهم سا كنها وعامر ها وقاربها وسائر ها حتي نقلتـها مذحج بسالاحها ،ونَحَّتهم عن بواديـها فـأَجلوا عنها مهاناُ وتر كوها عيانا وحاولوها أَزماناً
 وأ كل الكثّبر أَقلها وكنا معشر يححابر (0) أَوتاد مرساها ، ونظاهر أُولاها 6 وصفاء دجر اها ، فأَصابنا بـها القـحوط 6 وأَخر جنا منها
 (1) النضل : العز والشُرف ، يقال لبني فلان نضد أي شرف (أقرب الموارد |" نض山 " ) .
، (Y)








 في العقد Y : V V وتنزّت بأعنتها : تنز"ت : تو بُبت .



 ولم يرضهوا بـها T آخرًاً ، ولا أَولاً ، فلما أَّثرى ولدهم ، و كثر عددهم وتناسوا بينهم حسن البلاء ، وقفُوا منهم عقد الولاء ، فصارت الحرب بينهم حتى أَفنى بعضُهم بعضاً ، قال : رُدَّ علينا بلدَّنا يا رسول اللذ ، قال فوافق عند رسول الله الأَخنسس بن شريق (؛) والأَسود بن هسعود الثقفيين ، فقال الأَسود هجيبـاً له : يـا رسول الله ، إِن بـي هالال بن هدلول بن هوذاء بن يُمـود كانوا سا كنين بطن وَّ بعدهها ، آل مهالئيل بن قينان ، فعطلت هنازلها 6 وتر كت هسا كنها خراباً وبناءها يباباً(1) ، فتحامتهجا العرب تتحامياً ، وتجافت عنها تـجافياً ،
(1) يخبطون عضدها : العضيد والعضل : ما قطع من الشجر أي يضربونه ليسقط
 (Y) الحديث 1 :
(


في الغريب r : هr ، وأقرب الموارد ا : • ־ ) .




 (0) يبابا : خرابا ( أقرب الموارد ـ يبب ) .

مخافة أَن يصيبها ما أَصاب عاداً ؤُوداً من معاريض البلاء ودواعي الشقاء ، فلما كثرت قَحْطَان وضاق فِجَاجُها ساق بعضُهم بعضاً ،
 ؛ إن قيس بن دعاوية وإياد بن نزار ساروا إليهم فساقوهم السمام
 ، والتدست إِياد الناصف لا أَصابوا من المغم فـأَبت قيس عليهم وكانت قيس أَكثُر هن إِياد عدداً ، وأَوسع هنهم بلداً ، فرحلت إِياد
 ملاّحها (1) ويرعون سراحها ، ويـحتطبون طِلَاحها ، ويـأُبرون نـخلها كـا ويـأرون(r)نـجلها ، سهلها وجبلها ، حتى أَوقدت الحرب في في هبواتها ، وخاضوا الأَصابي(r) في غمراتها ، وأَخر جوهم من سرواتها
 وحزونها ، وظهورها وبطونها ، وقطورها وعيونها ، فقال رسول اللّ
 بُعْيْضَة ، ولو عدلت عند الله جناح ذباب لم يكن لمسلم بها لحا لحاق
 جمع سرحة أو سرح ، والسرح : السهر : المهل ويقال للانقة سرح أيضاً ( النهاية في غريب الحديث : (Y)


 الصبير : سحاب أبيض متر اكب متكاثف . النيطل : الموت والهلاك ( النهاية في غريب المديث . ( 1 H|0: $r$

ولا لكافر خلاق(1) ، ولو علم المخلوقهتَدار يومه لضاقت عليه برحبها ،
 في الأَّمل ، وإنما سُمِيت الجاهلية لضعف أَعمالها ، وجهالة أَهلها لمن أَدر كه الإِسلام وفي يده خراب أَو عمران ، فهو له على وطف ركاها
 ولهم أَجل ينتهون إلى مدته ويصيرون إلى نهايته 6 مؤخر عنهم العقاب إلى يوم الحساب ، أَمهلهم الله بقدرته وجلاله وعزته ،
 كان في الجاهلية فهو موضوع من سفك دم أَو انتهالك محرم ، ه| عَفًا
 فلم يُرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد ، وقضى بهـا لثقيفت . وقال ظبيان بن كداد في ذلك شعراً هذا منه :



 عليه قبول من إلّهي وخالقــي



لم يكن لكافر منها خلاق ولا لمسلم منها لـاق اق " .
. 90 (Y)


 فإنّلك قسطاس البرية كلّهــا وهـا الَقام المسلل

وقال في ذلك الأَسود بن مسعود الثقني :
أَمسيت أَعبد ربي لا شريلك له ربّ العباد إذا ماحصل البشر (1) أَهل المحامد في الدنيـا وخالتهــا والمبتدا حين لا ماء ولا شجر لا أبتغي بـلاً باللّ أَعبــلد و دام بالجز ع من أَر كانه حجر إن الرسول الذي ترجي نو|فله(Y) عند الثـحوط إذا ما أَخطـًا المطر
 مبارك الأَّر دحمود شمـــائله لا يشتكي منه عند الهيعة الخور أَعــز هتصل للمجد متـنـز وأنما وجهه في الظلمة القمر
 لكنْي أَعبد الرحمن خالقنـــا أَشرق النور والعيدان تعتصر (\%) " (\%
حدثنـا أَبو العباس أَحمدل بن محمد بن بكر البغدادي يوماً بسرَّ مَن رأَى(0) على بـب عمر بن شبة في شعبان سنة إِحدى وستين ومائتين قال ، حدثئ بأَيِ ، عن خالد بن حبيش 6 عن عمرو بن واقد ، عن عروة بن رويم ، قال : قدمت وفود العرب على رسول اللّ صلى اللّ
(1) كذا ني الأصل : وفي الإصابة | : او ترجمة الأسود بن مسعود الثقفي . .

(Y)
(Y)
(§) (؟) إضانة على الأصل
(0) سمر من رأى : مدينة أنشأها المعتصم بين بغداد وتكريت ( مر اصد الاطلاع . ( T 1 を : Y

عليه وسلم فقام طَهْنَةَ بن زمير النّهُدي (1) فقال : يا رسول الله جئناك









 .

 النور . تال أعرابي :


 والمجاز (مراصد الاططاع
(r) أكوار المس : جمع كور بالضم وهو رحل العير ، والميس : خشّب صلب تعمل منه الأكوار (z) (العس : الإبل
(0) نستغضد البرير : البرير : ثُمر الأرالك إذا اسود وبلغ ، ومتنى نستغضد البرير : أي نأخذه من شجره هنأكله للجدب ، ، من العضد وهو التطع ، (1) نستحلب الصبير : الصيبر : السحاب الكثبف والمر اكم وهو من الصبر . كمنى المبس كأن بعضه هبر على بعض .

 وهو المنجل ، ونستخلب من ألملب وهو التطع والمز ق ، من وخلب الـبِ الفريسة يُلِّبُها ،





 (1) ابلهام : السحاب الني فرغ مازه ه و ونستحيل : أي نظظر البه هل بتحرك أ

 1: ا

 ه : ه والثالة : التي تنول سالكبها بععها . (r)







 الاستعارة ، كتوله بصف غبيا :
أقبـل في المـــنتّ مسن ربابـهـ أسنــة الآبـال في سحـابه

$$
\text { ( الفانق r : : } 9 \text { ) . }
$$

(0) ومات العُسُنْرج : العسلرج النصن الناعم ومنه تولمم طبام عسلرج ( الفائت في غريب المديث ب : 9 ) .




 أسل الغابة





تال ابن رِلِّزة :
 ( النهاية في غريب المديث
 برثنا إليك من الشرك والظلم . وقيل : أراد الملحان والباطلّ . (Y)
. Y : Y 7 ، النهاية في غريب الحديث

(६)
( المراجع السابقة ) .


 (V)













 المرعى لقلة النبات وتفر ته ، والرِّرل : اللبن أي هي كثبرة العلد قليلة اللبن .

قليل الرُّنّل " أَابتهها سنَة حَمْراء مُؤزِلة (1) ، ليس لها نَهَلِ ولا



 - لم بكلفك عاملا - (كان محسنا) (^) ومن شهد أَن لا إلَّه إلا الش
(1) أصابتها سنة حمراء مؤزِلة : أي شمديدة البلدب والبلاء لأن آناق السـاء تحمر .
والموزلة أي التي جاءت بالأزل : رمو الضيت ، ويروى المؤزَّلة بالتيديد . (Y) في الفانق في غريب المديت





 الفاتق في غريب المديت r :







(V) (V)


كان هسلها (1) ، لكم با بني نَهْد ودائع الشركِ(r) ووضائع المِلك(r) ،
 في الز كاة ، ولا تُلْحِد في الحياة (1) ، من أَقر بالإسالام ، فله ما فا في هذا الكتاب ، ومن أَقر بالجزية فعليه الرُبوة (v) ، وله من الِ رسول الله الوفاء بالعهد والذمة ، وكتب مع طهفة بن زهير النّهلي (^) . :





 ، V : Y ( $)$




 ( ) ه ) في أسد الغابة



 . الى الباطل ما دمت حياً ( الفائق

 ( (1) الإضافة عن الفاثق في غريب المديث



في الوظيفة الفريضة(1) ، ولكم العارض والفريس (Y) وذو العنان



أي لا نأخذ في الصدقات هذا الصنف كما لا نأخذ خيار المالل ( الصقد الفريد Y : 00 ) . (Y) (Y والكم العارض والفريس "العارض الي أصابها كسر أو رض ، والفريس الذي قد فرست عنقه .

وني الفاثق في غريب المديث Y : 0 (ا ولكم العارض والفريش ه ه . وفي العقد الفريد


العقد بالنتاج ، وهى من خيار المال لأها لبون .
 انفريش : الناةة الحديثة الوضع كالنفساء من النساء ، ويقال فرس فريش إذا حمل

علها صاحبها بعد النتاج بسبع ، وقال المروي : لتع • (

(乏) الفـلُوْ الضبيس :
( العقد الفريد Y :
(0) لا يعضد طلمحكم : يعضد : يقطع ، الطلح : الشمجر الذي لا ثمر له ، والمّمى


الطلح فغير ه آولى ( العقد الفريد Y :

ما سرح من المواني ، أي لا يدخل عليكم أُحد في مراعيكم "
(V) الإضافة عن الفائت في غريب الحديث Y : 0 ( 6 والنهاية في غريب الحديث I :
 والقصه الرفق بكن تؤخذ منهم الزكاة بعدم حبسها لمسلـ

تضمروا الإماق(1) وتـأ كلوا الرياق(r)
الكو ر : رحال البعير . اليس الإِبل . يستعضَد : يقطع ، والبرير : ثُمر
 النبت. العسلوج : النُصن. العَنَن: الاعتراض . الوقير: الشاء الكثبر . الرُسل: اللبن . المؤزلة : الأزل . الشدة والضيق . النهل : آول شربة . والعلل : الشربة الثانية . المحض : اللبن الخالص . والمخض : اللبن المخيض . والمذق : اللبن الرقيق الذي قد شيب باللاء . الدمن : آثار الناس ، وما سودوا بالرماد ، اللمد : البقبة من اللاء القللِ . اللط : الجاحلـ . والإلحاد : الزوال •ن الطريت ـ الضبيس : اللهزول . والفَلُوٌ : ولد الفرس.






 العةد الفريد



 r r :

 الـت ، أي من أبى إعطاه الزكاة نعليه الزيادة في الفريضة عقوبه
(r) البرير " - بالصاد المهملة - أي بجنيه للأكل ، والبرير ثئر الأرالـ إذا اسود" وبلغ

الفريس: الذي قد فرست عنقه . الطلح : الشجر ؛ شجر الوادي ؛ ولا يقطع سرحكم ؛ السرح : الشاء . الماق : الـخلو عن العقل . الرّياق:
-العهل الذي جعله الله في آعناقكم

* حدثُنا هحمد بن الحسن قال 6 حدئنا الرقاشي قال 6 حدثـنا حمزة بن نصير البيروذي(1) قال : حدثنـا الزيان بن عباد بن شبل المنحجي - عربي من آهل صنعاء - عن عمر بن موسى ، عن الزهري ك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن هسعود ، عن ابن عباس رضي الله عنهما تال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الغداة لم يبر ع
 هن خير ذي يمن عليه مسحة مللك |" تال : فطلع جرير بن عبد الله البُجِلِيّ" (r) في أَحل عشر راكبباً من قومه ، فعقلوا ركابهم ثـم دنحلوا (1) حمزة نصير البير وذي نسبة إلى بيروذ من نواحي الأهواز - وهى بموحدة
 وعنه زهير بن حبان الرؤاس , ( الْلاصلاصة للخزرجي وحاشيتها ص عو ط بولا (Y) ابن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي ، البجلي ، الصحالي ، يكنى أبا عمرو ، و وقيل



 على الني صلى اللّ عليه وسلم في شهر رمضان سنة عشّ
 جرير جمملا ، قال عمر : هو يوسف هذه الأمة ، وقلمه عمدر في حروب الع الع اق على جميع بجيلة ، وكان هم أثر عظيم في فتح القادسية ، ثم سكن جرير الكو



المسجد ، فقال جرير : أَن رسول اله صلى الله علبه وسلم با معاشر
 أَسلم تسلم يا جرير ، آسلم تسلم - قالها ثالاثا - يا جرير إنا تستحق حقيقة الإعمان ، ولن تبلغ شريعة الإسلام شتى تَّع عبادة الأَّثان ، يا جرير إن غلظ القلوب والجفاء والحوْبِ(1) في آلمل الوير والصوف ، يا جرير إني أحذرك الدنيا وحلاوة رضاعها ومرارة فطامها ")
 تسألّل عن حَقٌ الوالد على ولده ، وعن حت الولد على والده ، ومن حق الوالد على ولده أن يخضع له في الغضب والتعب ، ومن حق الولد على والده آلن يحسن أدبه وآن لا يجحد نسبه ، إن المكافيُ كيس بالواحل ، إِما الواصل من إذا قطعت رجمه وصلها ، قال فقال النبي

=


 وسلم إلى ذي كلاع وذي رعبن بالينن . وني جرير فال الثاعر :

 الاستيعاب 1: : \&


 جرير نحمدت الش على ما أبلاني به به . . المدبث . المن
(1) المَوْب : الأُمْ ، وانظر المديث في النهاية في غريب المديث 1 : 1 ع .

( وعَآكل (0) (V)
(1) بيشة : قرية كانت غناء في واد كثير الأهل من بلاد اليمن ( مراصد الاطلاع
 فقد 6

وأكنانها : نواحيها .
(Y) في النهاية في غريب الحلديث Y : هو
 وثي العقد الفريد Y : هه السلم : شُجر من العضاه ؛ والأرالك : شجر له حمل

كعناقيد العنب .



وأيضأ الفائق في غريب الحديث ا : \&-0 ه ) .
(£) الحمض : كل نبت في طعامه حموضة .
 أيضاً بالنون ( النهاية في غريب الحديث العقد الفريد ץ : 9 ؟ ) .
(7) الإضافة عن الفأق في غريب المديث 1 : 0 • ع ، والعقد الفريد ومكانبا في الأصل عبارة غير مقرو مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع
 بلاد هذيل ، وقيل واد باليمامة .

ولعل المراد غْلة الشامية ونغلة اليمانية ، والشامية واديان - للذيل على ليلتين من
مكة ، واليمامة - واد يصب فيه يدعان ( مراصد الاطلاع
 " وجنابها مَّريع " .





 (Y)



$$
\text { ومذه المبارة ساتطة من العقد الفريد Y : } 1 \text { ؛ ) . }
$$
















 العقد الفريل
(V) الدرين : حطام المرعى إذا نانتر وسطط على الأرض ( النهاية في غريب


لَبِينا(1)" فقـال جرير : يا رســول النه أَخبرني عن السماء الدنيــا وعن الأَرض السـفلى ، قال (ا خلق الله الســهاء الدنيــا من الَّلوح


 بـخر ج منها الماء ، فلو انـخرق منها خرق لأَذرت الأَرض ومن ولماء وليها ، سبحان خالق .النور « قال ، نقال جرير : يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك ، قال : فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال جرير : يا رسول الله اعتقد . قال اعتقد أَن تشهد أَن لا إِله إِلا الله وأَّي رسول النهّ « قال : نعم قال : وتقيم الصالاة وتؤتي الز كاة ، قال : نعم ، قال : وتصوم رهضان ، قال : نـم ، قال : وتغتسل هن الجنابة وتحج البيت ، قال : نعم قال و تسمع وتطيع وإن كان عبداً حبشبًا ،

قال : نعم





 العروس 7 : רسץ )



. lor : انظر المديث بمعناه في منتخب كتز العـدال (

خبر مسيلمة الـــكذاب

* حدثنا الحزامي ، وأَحمد بن عيسى قالا ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، سمعت عمرو بن الحارث ، عن ابن آّي هلال : آَنه بلغه اَّأن مسيلمة الكذاب كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ؛ سلام عليك آَّا بعد ( فإني


نصفها ؛ ذلك بـأَنهم قوم يعدلون (r) (r فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : من محمد رسول الله


الأَرض للّ يورئها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقِين - قال ابن أَبي هلال ، وأَخبرفي سعيد بن زياد ، عن آّآي سلمة بن عبد الرحمن ؛ ورجل ، عن نافع بن جبير ؛ عن ابن عباس رضي
 ( رملة(0) ) بنت الحارث ، فبلغ رسول الله صلى اللّ عليه وسلم أَنه

(Y) في ابن هشام ع : 19 ـ ا | ولكن قريشاً قوم يعتدون ه. .






 الساري چ : هro اع

بقول : إن جعل لي محمدُ الأَمرَ من بعده تَبْتُهُ ، فـأقبل رسول اللَ صلى الله عليه وسلم ليس هعه إِلا ثابـت بن قيس بن شمّا جربدة حتى وقف عليه ، فقال : الو أَنك سألتي هذه ما أَعطيتك ، ولكن أَدبرت ليعقرنك اللّ(1) ، وهذا ثابت يجيبك عني ، وإني
 عنهها فطلبت رويُا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثتي أَبو هريرة رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينا أَنا نائم أُريتُ كأن في يدي سِوارين من ذهب فنفختهما (Y) فطارا ، فـأَولتهما كَذَّبَيْنِ يـخر جان بعدي : العنسي(!) صانِ

اليمامة (0)

ليعقرنك "

 و(





 في عهد أبي بكر الصليق رضي المّ عنه .




 سماك بن خرسة نضربه بالسيف فسقط ، فنادت امرأة من القصر : وألمير المضاءة قتله العبد الأسود .

- حدثنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدثنا ابن وهب ، عن يونس ،

 فانطلق الرجلُ حتى قدم عليه فبلَّغَه رسالةَ رسول الله صلى اللهُ عليه







 عليه وسلم وحده . وأَسلم هو وصاحبه فلما توفي رسول الله صلى الله الهِ

 اَّمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله لم يفتنه أَمر مسيلمة .




 ر r : • • والنهابة 7 : 7 (


 في آَضواء من النهار ، قال : أَشهد أَنك رسول الله ، قال : فعرفت أَن الهدى في ضوء ، وأَن الضلالة في ظلمة المة * حدثنا محمد بن حاتم قال ، حدثنا علي بن ثابت قال ، حدئنا الوازع ، عن أَبي سلمة ، عن ابن عباس وأَبي هريرة رضي الهُ عنهما
 في بشر كثير من قومه ، فجعل يقول : إن جعلَ لي محمدٌ الأَمر من بعده تابعته واتبعته ، فبَلَغَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنه
 الله عليه وسلم قضيب فوقف عليه فقال : لو سأَلتني هذا القضيب ما أَعطيتك ، ولئن أَدبرت ليعقرن اللّ بك ، وإني لأرالـ (1) الذي أريتُ فيه ما أريتُ ، وهذا ثابت أديت بن قيس بن شـون شماس يُجيبُك عني قال : وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأَجَبْتُ عنه ، فلما انصرف جعلتُ أَقول : ليتني أَدري ما الذي أَرِيَ فيه رسول الله صلى الله
 فقال أَبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الهُ عليه وسلم :

 (1) (1) لأرالك ـ يقول الز رقاني : بفتح الممزة أي لأكتعدك ، وني بعضها بضم المنزة


(1) صاحب صنعاء والآخر هسيلمة (1) * حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا آلبي وهب قال ، أَخبرني بونس عن ابن شهاب ، أَن ظلحة بن عبد الله بن عوف أَخبره ، ع عن

 وسلم شيبـًاً ، نم قام رسولُ الهُ صلى الله عليه وسلم في الناس فـأًأنى


 نقب هن أْنقابها يومئذ ملكان يذبان عنها رعب المسيخ (r) . * حدثنا الحزامي قال ، حدئنا عبد اللّ بن وهب قال ، إسماعيل بن اليسع ، عن هحمد بن عمرو ، عن آَبي سلمة ، عن آلّي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أُرِيتُ في

 * حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن حسين
 (1) انظر المديث بمعناه في صحيح البخاري بشّرح الكرماني 10 : 90 ، والرشاد






رأَى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام كأن في ساعديه سواربن
 هما كذابا أمتي ، صاحب اليمامة وصاحب اليمن ، ولن يَضْرًا أُمي

شـيـياً

* حدثنا هحمد بن حميد قال ، حدثنـا إبراهيم بن المختار ، عن هحمد بن إِسحاق ، عن يزيد بن عبد اللهّ بن قُسيط ، عن ابن يسار ، عن آلّي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ، قال رسول الله حلى الله عليه


هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة (1) . - حدئنا أَحمد بن عيسى قال ، حلثنـا ابن وهب قال ، حدثي ابن لهيعة ، عن يزيل بن أَبي حبيب قال : تنبـأً في عهد النبي صلى الله
 وعجرة .
حدثنا الحجاج بن نصير قال ، حدثنـا قُرّة بن خالد قال ، سمعت الحسن عن أَنس رضي الله عنه يقول : جاء مُسيِْلدَّة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عن عنده قال : هذا يبتعث هلكـــــة
. (Y) لقوهه
(1) الظر الحديث مرويآ بعناه عن يزيد بن عبد اله بن قسيط عن عطاء بن يسار



 عله وسلم آمنت بانَّ وبر سله ؛ عم قال الرسول صلى الته عليه وسلم : إن هذا رجل أخر لملكة تو.ه .

* حدثنا عمرو بن قسط قال 6 حدثنـا الوليد بن مسلم قال 6 حدثتي عبد الملك بن معקل بن هنبّه قال 6 حدثّي عمي وهو ابن منبَه قال : خرج الأسود العنسي (1) الكذاب فتنبـًا 6 فخر ج إليه فيروز بن الديلمي(Y) ${ }^{\text {فقتله } 6 ~ ث ـ م ~ ح م ل و ا ~ ر ا ٔ ُ ه ~ ا ٕ ل ى ~ ر س و ل ~ ا ل ل ه ~ ص ل ى ~ ا ل ل ه ~ ع ل ي ه ~}$ وسلم 6 فتدم وفدهم وعليهم المآثر الديباج عليها الذهب والدر نألّقى إليه رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم رمْتْفَةَة له وقال : " اعتجر بها وأَلق هذه الحِنتَفَة إليّ ؛ فإِنها ليست من لباسنا ॥ قال : فـأهل ذلك
- البيت إلى اليوم يسمون ذT لمي
(1) الأسود العنسي واسمه (1 هبعلة بن كعب ، كما تقدم في ترجمته ، وكان كاه كاهنأ


عشرة من الهجرة ( مسند ابن حنبل ع : ال التهعيق شاكر ) .


 الليلة التي قتل فيها العنسي يبشر ونا : فقال : قتل العنسي البارحة ؛ قتله رجل مبارك

بيت مباركين ، قيل : مَّنْ ؟ قال : فيروز فاز .
وفير وز هو فير وز الديلمي ، ويقال ابن الديلمي ، يكى أبا






 ذللك مستر ا ؛ و قيل بين أول أمر ه رT


وفاة وائل بن حجر الحضرمي(1)

- حدثنا الحزامي قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، آخبرني ابن لهيعة قال : قدم وائل بن حُجْ (r) على رسول الله صلى الله علبه وسلم فبايعه وهو .مكة يوهئذ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 راحلته ومعاويةُ رضي اللهُ عنه يَمْشِي ، فقال له وماوية رضي الله عنه :
 قال : فأَعطني نعليك أَلبسهما ، قال : ليس لمثلك لبس نعلي (ध) ، فلما
. (I)
(Y)













. سقط في الأصل (Y)

مَالك ، ولكن إن شئت قصرت عليك ناقي فسرت في ظلها .

، استخلف دعاوية رضي اللُ عنه قدم عليه فـأقّعده دعه على سريره فتال رجل من هضر : من هذا الذي أَقعلت معلك على السرير يـا أمير المؤهنين ؟ قال : هذا رجل ما كان يرانا قبل اليوم على جلسة ، ثـم أَنشاً في خْبره ، فقال وائل : نـحن السوقة وأَنت اليوم الملك . و هاجر وائل إلى الكوفة فقـال ابن لهيعة : و كتب له : من هـحمل رسول الله لوائل بن حُجْز وبني معشر وبني ضمعج أَن لهم شنوعة وبيعة وحجرأ

والله لهم ناصر - وشنوءة وبيعة وحجر قرى ". .
 سمعت علقمة بن وائل ، يـتحلث عن أَبيه : آَن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَقطعه أَرضاً بحخريورت وت * حدثنا أِبو حذيفة قال 6 حدثنـا سفيـان ، عن عاصم بن كليب عن أَبيه ، عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال : أَتيـتُ النبيَ صلى اللُ
 تـم جئته ، فقال : لم أَخذت هن شعرك ؟ فقلت سمعتك تقول ذواًابة فظننت أَنك تعنيتي ، فقال : ما عنيتلك - وهكذا أَخبر .
(r) وفد بجر

- خلثنـا أَبو الوليد أَحمد بن عبد الرحمن القرشي قال ، حدثّنا الوليد بن مسلم قال ، حدثنـا إبر اهيم بن محمد الفزاري ، عن عطاء ابن السائب ، عن الشعبي قال : قدم وفذ نَجْران(ب) فقالوا لرسول الله


- إضا (Y)
(Y) في مراصد الاطلاع ب:

صلى الله عليه وسلم أَخبرنـا عن عيسى 6 فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : روح الله وكلمته أُلتاها إلى مريـم • فقالوا : ما ينبني لعيسى


 * قال الوليد ؛ قال أَبو عمرو : انه قدم وفد نـجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهـم السيد والعاقب(Y) فخاصهوا رسول الله صلى اللّ عليه وسلم خصومة لم يـخاصم مثلها قط 6 فانصرو أَحدهما وبقي الآخر ، فدعاه رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إلى الملاعنة ، فـأِّابه إلبها ، فلما وَلَّى قال رسول الله صلى اللّه عليـه وسلم لاًصحابه : والذي

 وني فتح الباري بشرح صحيح البخاري 1 : سrV قال ابن حجر : بجران - بفتح النون
 وسبعن قرية ، مسير ة يوم للراكب السريع •



أربعة وعشرين رجهلا" .


TI ، (1)

 عالمهم وصاحب رحالمم وبتمعهم ورئيسهم ، والعاقب واسمه عبد المسيح ، وكان الان ذا ذا
 الباري : وكان معهم أيضاً أبو الحرث بن علقمة ، وكان ألأنقهم وحبر هم وحاحب

نفسي بيده لثن لاعنوني لا يـحول حول وبنـجران عين تطرن(1) قال : فـَأصبح رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم وغدا حسن وحسين وفاطمة وناس هن أَصحابه ، وغدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ما للمالاعنة جئنالك ، و لكن جئناك لتفرض علينا شيئاً نؤ ديه إليك ؛ وتبعث معنا من يـهدينا الطريت . ثـم قال النبي صلى الله عليه وسلم :
 تطرف(Y) ، قال : ففرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الملاحف النجرانية ، ثـم قال : أَنا باعث هعكم أَمين هذه الأُمة (r) فتشوّف لها أَبو بكر وعمر رضي اللهُ عنهما وغيرهما ؛ فقال : قم يا أَبا عبيدة بن الجراح 6 ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(1) (1) تي تفسير ابن جرير الطبري ع : ساعن ابن جريج قال رسول الته حلى الن


إلا أهلك الهّ الكاذبين
loV : Y والسيرة الملبية Y : هبץ يروى عن النبي صلى النه



حتى الطلير على الشُجر ، ولا حال الحول على النصارى حتى عبلاكوا .

 بهران ولو فعلوا لاستز صلوا عن جديد الأرض ع الم

 الأمين " وكان لذلك يدعى ثي الصحابة بذلك ، وانظر المديث بمعناه ني مسند الإمام أحمد

( أبو عبيدة )
 استقبلتم المشرق بعلد رفع الله عيسى ؟ قالوا : اللهم نـعم ، قال : فـأْششلمكم بالله وما أُنزل على عيسى ابن هريـم ، أتعلمون أَنه عن شرب الخمر

نزل عليه سخط الله حتى يبلغ السماء ؟ قالوا كلهم : نعم . * حدئنا الحزاهي قال ، حدثنـا ابن وهب قال ، أَخبرني الليث بن سعد ، عن هَن حلّةّه قال : جاء راهبا نـجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليههما الإِسلام فقالا : إِنا قد أَسلمنا قبلك . فقال :
 وأ كلكما الخنزير ، وقو لكما لله وَلَدُ . فتال أَحدهما : ثَنْ أَبو عيسى فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان لا يعجل حتى يكون ربـ



 النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى المباهلة (؟) وأَخذ بيد عَلِّ وفاطمــة والحسن والحسين رضي الله عنهم ، فقال أحلهما للآخر : قد أنصففك

الرجل 6 فقالا : لا نُبَاهِلُكُ ، وأَقَرَّا بالجزية وكرها ها الإِسلام . 7. (1)
(Y) الإضافة عن تفسير ابن كثير Y : به

TI (Y)
(६) في الأصل „ المبارزة " والتصويب عن معالم التنزيل

 اله ، وما له عليه بهلة الله . يريد اللعن ( البداية والنهاية : OY : O ) ه

* حدئنا عبد الله بن رجاء قال ، أَنبـأنا إسرائيل عن آلّي إسحاق


 لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ، فقالا : لا نُلَاعِنُك ، ولا ولكا نعطيك ما سأًّت ، فابعث معنا رجلاُ أَمِيناً ، ولا تبعث معنا إلا أَميناً ،
 فقال : قم يا أَبا عبيدة بن الجراح • فلما

الأمة (r)

* حدثنا أَبو الوليد قال ، حدثنا الوليد بن مسلم قال ، حدثنا أَبو عمرو عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن آلبي حميد ، عن آلّي


لهم كتاباً
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب مححم النبي رسول الله لاَّهل نجران إذا كان حكمه عليهم ، أن في كل سوداء الر أو بار بيضاء



$$
\text { (1) الإضافة عن تفسبر ابن كثير r : } 107
$$

 ابن كثير
(r) والمديث - سندآ ومتناً - في ابن كثير

 - : 00 فأنضل عليهم

حُلّة أوقِية (1) ( ما زادت على الخراج آّو نقصت على الأُواقي فبـحساب ،

 رسولٌ فوقشهر ، وعليهم عارية ثُلاثيـن درعاً ، وثُلاثيـن فرساً ، وثـلائـين بعيرأ 6 إذا كان كيد باليمن ودعذرة . وما هلك مها أَعاروا رسُولي
 ولنتجران وحسبها جووارُ الله وذِّةًّ محمد النبي على أْنفسهم وملَّتهم وأَرضهم وأَموالهم وغائبـهم وشاهدهم وعشيرتهم وتبعهم ، وأَلا يغيروا بما كانوا عليه ، ولا يغير حق هن حقوقهم ولا ملتهم ، ولا يغيّر
 وكل ما تـحت أَيـليـهم من قليل أَو كثير ، وليس عليهم ريبة ولا دم
 ومن سأل منهم حتاً فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلوهين ، ومن (1) سقط في الأحل والمُبت عن زاد المعأد لا بن القيم ابلموزي ب : • ع ط . المصرية . 19Y^ سنة
(Y) (Y)



 ابن بزرح بالفاء .
وني رواية أخرى : ولا واقه عن وتاهيته ، والو اقه مثل الو افه بالفاءكما أثبتناه .




آَ كل ربا من ذي قبل فذمني منه بريئة ، ولا يُؤْخَذ رجلٌ منهم بظلم Tآر ، وعلى ما في هذه الصححيفة جزوَارُ الله وذْمَّة محمد النبي رسول الله


بظلم(1) )
وفلد عبل القيس رضي الله كلى عنهم (r)

* (حدثّنا عبد الله 6 حدثّتي أِّي 6 حدثنا يونس بن محمد 6 حدثُنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال ، حدثنا شهاب بن عباد : آنه سهع صن بعض وفل عبد القيس(r) وهم يقولون : قلممنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد فرحهـم بنا ، فلما انتهينا إلى التوم آّوسعوا لنا نقعدنا، فرحب بنا النبيّ صلى الله عليه وسلم ودعا لنا 6 ثـم نظر إلينا فقال (ا من سيدكم وزعيمكم ؟ فــُشرنـا بـأِممعنا إلى المنذربن
 . (I)
. انقط (Y) (Y) , ,




 وكان فيهم البلارود العبلي ؛ ( انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، و:بامشه





 العرب YqY ط . . دار المعارف ) .

يوم وضع عليه هذا الاسم بضربة لوجهه بحافر حمار ، فقلنا : نعم يا رسول الله 6 فتخلف بعدَ القوم, نعقل رواحلهم ؛ وضم متاعهم
 تـم أَّبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم $،$ وقد بسط النبي صلى الله عليه
 يا أشجّ ، فقال النبي صلى اللهُ عليه وسلم ، واستوى قاعداً وقبض رجله - " ها هنا يا أَّهجّ ، فقعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فرحب به(0) ) وألطفه وعرف فضله عليهم ، فـأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسـألونه ويتخبر هم قال (\#آمعكم من آزواد كم شيء

 . (*) ( ( يسالو نه ويغبر هم ) : غي مسند ابن حنبل














على نـطُ, بين بديه ، وبيده جريدةٌ دون الذراعين وفوق الذراع ،

 قال : وتسمون هذا الصّرَفَان ؟ (r) قالوا : نعم ، قال : وتسمون هذا البَرْنِي" ؟ (r) قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : هو خير تَمْرِ كُم وأَنفعه كلم " - وقال بعض شيوخ الحي : وآَعظمه بر كة - فيَّقبلنا عن
 فلما رجعنا من وفادتنا تلك عَظُمَتْ رغبتنا فيها ، ونَسَنْنَاهَا حَى

تَحَوَّلت تمارنا فيها ورأَينا البر كة فيها . * حدئنا عبد الواحد بن غياث ( الصيرفي )(ه) قال ، حدثنا حويل الصفار قال ، حدئنا النعمان بن خبران الشيباني ، عن صهباء بنت خليد العصري(1) عن بعض وفد عبــد القيس قال : وفدنا (1) التّعْغُوض - بفتح التاه - تمر أسو ش شديد الملاوة ومعلنه هجر ، ، وفي النهابة




من نعضوض











ع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأَهْدَيْنـا له أَنواعاً من التمر فجعل يقلب البرْنِيَّ فقال ॥ هذا من آمثل تمر كم فيه البر كة . حلثّنا إسحاق بن إدريس قال ، حلثنـا عبل الوارث بن سعيد قال 6 حدئنـا يونس بن عبيد 6 عن عبد الرحمن بن أَّي بكرة قال حدثي أَّج عبد القيس قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فيلك لخلتين يـحبهما الله : الحلم والحياء قال : قلت يـا رسول الله أَّدماً كان ذلك أَو حديثاً ؟ قال : لا ، بل قدماً ، فقال : الحمد لله

الذي . جعلني على خلتين يـحبهما(1) . * حدثُنا سعيد بن عامر قال ، حدثنـا أَبان بن أَّي عيـاش عن الحكم بن حيان النجاري (Y) - وكان من الوفد الذي وفدوا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس - أَن رسول الله صلى الله
 الحمد لله ربي الله الذي لا أُشرك بـه شيئاً ، وأَشهد أَن لا إِله إِلا اللهُ ثنلا مرار إلا ظل يغغر له ذنوبه شيء بشيء ، وإِا قالها إذا أَمسى

إلا بات يغنر له ذنوبه حتى يصبـ حدثنا علي بن أُّي هاشم قال ، حدثنـا إِسماعيل بن إِبراهم قال : جاءني أَهل بيـت هن عبد القيس بكتاب ، زعموا أَن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لهم ، فانتسخت بهجائه ، فإذا فيه (ا بسم الله الرحمن الرحيم " ، هذا كتاب من رسول الله لسفيان بن همام (r)
 (Y) كان هو وأخوه عبد الر حمن في وند عبد القيس " .


علي بني ربيعة بن قحطان ، وبني زفر بن زفر 6 وبني الشحر 6 لن أَسلم منهم وأَعطى الز كاة ، وأَطاع اللهُ ورسوله 6 واجتنـب المشر كين ك

 بريئة 6 وإن لهم خطبهم من الصُلْصُل (1) ومن الأَكرم ودار وركـ (r)

نكل إتاوة لهم
وموْر (0)
وشَّاّن(؛)
وصَمْعر (r)

* حلثُنا عاصم بن علي قال 6 حدثنـا شعبة 6 عن ابن حمزة أَنْ سمع ابن عباس رخي الله عنهما يـقول : إن وفل عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مُنِ القومُ \& أَو ممن الوفد ؟ قالوا : من ربيعة ، قال مرحباٌ(4) بـالقوم غير الخزايا ولا النادمين(v) 6 فقالوا : يا رسول الله 6 إنا لا نستطيع إتيانك
=ابن قيس عيلان ، والأول
 (أسد الغابة
 عامر .ن جذيمة بن عبد قيس

( (


 (0) مور : أحد مشارف أليمن الكبار . وإليه يصب أكثر أودية اليمن ( مراصد الاطلغ r : ا (7) بياض بالأصل مقدار كلمة والحلديث ني إرشأد الساري بشرح صحيح البخاري
 ابن شبة هذا بدون البياض المشار إليه .
(V)

إلا في شهر حرام 6 وإن بيننـا وبينك هذا الحي من كفار هضر فأًخبرنا بـاًّمر فصل نـخبر بهه مَنْ وراءنـا(1) وندخل بـه الجنة ، قال :
 وقال : أَتدرون ها الإعمان بـالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله آَعلم قال : شهادة أَن لا إِله إِلا الله وأَن محمداً رسول الله ، وإقام الصالاة ك وإيتاء الز كاة 6 وصيام رمضشان 6 وأَن تعطوا هن المغْم الخمْس ونهاهم عن الحنْتُ (ץ) والدُّباء (r) والنَّقير (؟) ك قال : و ورعما قال المُقَيَّر والمُزَنْت (0) قال : احفظوهن وخبروا بهن مَنْ وراءكم (1) .



(Y)


 من عملها . والأول أوجه .

 وثي إرشاد الساري : أْن أهل الطائف كانوا يُّأخلذون القرع فيـخرطون فيه العنب يدفنونه حتى بهدر






نوع من القار - ـ ـع انتبذ فيه .


(1) (وفل بني نغير)

* حدثنا أبو معاوية يزيد بن عبد الملك بن شريك النميري قال 6 زعم عانذ بن ربيعة (بن قيس ) (Y) وكان قد لقي الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هن بني نمير قال : لا أَرادت بنو نمير أن تُسْلِم قال لهم هضرس بن جناب : يا بني نمير لا تسلموا حتى أصيب مالأٌ فـأسلم عليـه . قال : وإِنه انطلت زيـد بن دعاوية القريعي (r) - قريع نُمُير - وبنو أَخيه قرة بن دعموص (؟) والحجاّاج ابن ( نبيرة (0) ) حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم =

الملبية :
. إضافة على الأصل (Y)
 الحديث هنالك مرويآ عن عبل ربه ون خال




 ترة بن دعموص ه لـ .
 النمير ،








فوجدوا عنده الضحّاك بن سفيان الكلالي ، ولقيط بن المنتفت العقيلي ، فتال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أَنتم ؟ قالوا : نـحن بنو نُمْير ، قال : أَجمئم لتسلموا ؟ نقال زيد : لا ، وقال قرة : أَا أَا عند هذا : يعني زيداً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا زيد ما يقول هذا الغُلام ؟ قال : صَدَق ، قال : فادفع إليه دية أبيه . فقال : يـا رسول الله ، هل لأم من ثيراث ابنها حق ؟ قال : نعم ، قال : سـأُعطيها حقّها ، وقال الحجاج : آَما أَنا يـا رسول الله فـأتيتك كمجاهدتين . قال : قد قبلناهما ، ادفعهما إلى الضحاك بن سفيان ، وإلى لقيط بن المنتفق ، قال : فرجعوا إلى قوههم فقالوا : يا قوم قد جئنا كم من عند خير الناس ، قال : فقالت بنو نمير لزيد : ما يقول هذا الغلام ؟ فقال : صدق . ولولا مضرس بن جناب لاًّمرتكم أَن تـأتوه ، قال : فاجتمع نفر : منهم أَبو زهير ، وعدة من بني جعونة ابن الحارث ، وشريح بن الحارث(1) أَحد بني عبسد الله ، وقرة ابن دعموص ؛ فتوجهوا إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما

 ابن ربيعة المنقري التميمي ، قدم على النبي صلى السّ عليه وسلم في وند إن بني منقر بع قيس ابن عاصم






قدموا عليه تقدم الأَّياخ الجعويون(1) ، وتخلف قرة بن دعموص وشريـح بن الحارث في الر كاب ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه

 ابن نُمْيْر ، قال : أَفلا تأخذون لِعَمْرِيّن ؟ قالوا : لا ، قال : فـأَسلموا وأَخذوا لبني الهارث ، ثـم انصرفوا إلى ركابهم ، فقال لهم شريح :
 قال : ما صنعتم شيئاً ، ثمم أَقبل على قرة بن دعموص فقال له : أَأست تعرفه ؟ قال : بلى ، قال : فانطلق ، قال : فلبسا ثُـيابـهما ، ثـم انطلقًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما تقـدما إليه عرف قرة فقال فال فال أَلستَ الغلام النّميريّ الذي أَتاني يـخاصم في دية أَبيه ؟ قال : بلى يا رسول الله ، قال : فما جاء بكـما ؟ قال: جئنا لُُسْلِمَ وتَدْعُوْ اللهُ نـا . فقال لقرة : ادْنِهِ 6 فدنا منه 6 فمسح صلدره ودعا له بـخير 6 ثُمَ دنا منه شريح بن الحارث فـأْنْمَ وقال : T آخذ لقومي . قال : لمن
 قال : إني قد بعثتُ خالد بن الوليد سيف الهُ ، وعيُيْنْة بن حصن الفزاري إلى أَهلكم 6 وهذه براءتكم ، قال : فكتب لهما كتاباً : إذا أَّالك كتابي هذا فانصرف إلى أَهل العمق من أَهل اليمامة ، فإِ
 قال : فتخلف الأشَياخ عند رسول الله صلى اللّ عليه وسلم ، وانطلق
 وهم : أبو زهير بن أسيد بن جهونة بن بن المارث ، ، وأبو وهب أسيد بن بن جعونة ، و وقيس



شُريح وقرة إلى خالد حتى قدما عليه وهو منيخ هو وصاحبه ، فقال شريح لقرة: ما ترى ؟ قال : آرى آَن ننيخ إلى الفسطاط فتدفع إليهما كـاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أَمهل حتى ينهضا من منزلهما . فلما نهضا أَتَيَاهما ، فقال خحالد : من أَنتما ؟ عالا : رجلان من بني نير ، قال خالد : كيف تريان هذه الخيل وأنها تـأتُيكما غداً ؟ قالا : فلا تـأتنا . قال : بلى والله . قالا : لا والله . ودفعا إليه كتاب رسول الله على رؤوس الناس ، فقال خالد : أها والله حتى تتلقوني بالأَذان فلا ، فقال شريح لقرة : اركب يا رئ قرة هذه وتوجّه إلى قومك . وإن قدرت أَن تشت بطنك فضلا عن ثيابك فافعل ، اصر خ فيهم ومرهم أَن يتلقوه بالأَذان ، فتوجّه إليههم وأَمامه شريح ،



 ففعلوا ، فانصرف عنهم إٍل آهل العهت فوقع بهم فقتلهم حتى سال اله

واديهم دمأ ، فقال شريح حين رآى الوقعة وتلك الدماء .:

 قال : وانصرفا حتى قدما على رسول الله حلى الله عليه وسلم فقال له جلساؤه : وهذان الرجلان النهيريان ، قال : وأَدْرَكَا خالداً ؟ قالوا :

نعم ، قال : أَبي الهل لبني نمير إلا خيراً ، أَبى الله لبني نير إلا خيراً "


 وأَن تحجوا البيت ، وتصوموا رمضان ؛ فإن فيه ليلة قيامها وصيامها خير من ألّف شهر . قالوا : يا رسول اللّ متى نبتغيها ؟ قال : ابتغوها في الليلي البيض . ثم انصرفوا ، فلما كان بعد ذللك أَّوه فصادفوه في المسجد اللني بين مكة والمدينة ، وإذا هو يخطب الناس ويقول في كلامه : المسلم آَخو المسلم ، يرد عليه من السلام ميل ما حيُّاه
 وإذا استنصره على العلو نصره ، وإذا استعاره المسلم الحد(1) على المسلم لم يعره ، وإذا استعاره المسلم الحد على العلو ألعاره ، ولم . كمنعه اللاعون . قيل : با رسول الهُ وما الماعون ؟ قال : الماعون في الماء والحجارة والحديد ، قيل : آي الحليد ؟ قال : قذر النحاس ؛ وحديد الناس الذبن يمتهنون به ، قال : ولم بزل شريحٌ عايِلَ رسول
 رضي الله عنه أَتاه بكتاب رسول اللّ صلى الله عليه وسلم فأَّغذه فوضعه تحت قلمه وقال : لا ، ما هو إلا ملك ، انصرف . - أَخبرني أَبومعاوية قال ، أَخبرني أَبو الربيع : أَن وفد بني نُمُير قال - وهم متوجهون إله رسول الله صلى الله عليه وسلم .


 * حدثنا يحيى بن بسطام قال 6 حدثّي دلهم بن دهمّ . قال ، حدثيّ عائد بن ربيعة قال حدثني قرة بن دعموص النميري : أنهـم وندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وأْنه آًّمهم أَن يصوموا رمضان ؛ فإن فيه ليلة خخير من ألف شهر ؛ قالوا : يا رسول الله في أَي لِلة نبتغيها ؟ قال : في الليالي البيض ، قال : ولا تمنعون اللاءرنك قالوا : يا رسول الله وما الماعون ؟ قال : في الحجر والحديد وفي الماء6 قالوا : وآَي الـحديد ؟ قال قِدْ النحاس وحديد الناس الذي كتـهنونه 6

قال : فما الحجر ؟ قال قدر كم الحجارة .
(1) (وفد بني كلاب)

* حدثنـا محمد بن إسحاق عن مشيـخة بني عامر : أَنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني كلاب خمسسة وعشرون ، رجلأ من بني جعفر وبني الّي بكر وغيرهم من بطون بني كلاب فيهم عامر بن مالك بن جعفر (r) 6 وأنَه نظر إليهم فقــــال : قد
(1) إضافة على الأصل (1)
(Y)






 الآ صلى الس عليه وسلم ، وزلم يذكر فيه إسلامه . ( أسد الغابة . Y Y

استعملت عليكم هذا وأشار إلى الضحالك بن سفيـان ، فقال له عامر بن ماللك : أَفتخرجني من الأًمر ؟ قال : فـأَنـت على بني جعفر . تُم آّوصى به الضشحّاك . قال : وركان الضحالك فاضلاً شريفاً ، ثـم آَبِل عليهم فقال : يـا بتي عامر إيا كم والخيلاء ، فإنه من اختـال آَلْه الله 6 يـا بـي عامر أَسلموا تسلموا ، واعلموا أَن الله لا ينسىى من ذَكَره 6 ولا يـخذل من نصره 6 قال : فلم يزل الضحالك عليهم
. إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(1) * حدثنا علي بن عاصم 6 حدئنا الجريري 6 عن عبد الله ابن شقيتب العقيلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للضـحاك ابن سفيـان ، يا ضسالك ائتت قومك فادعْم إلى الله ورسوله . تال : نعم ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فـأتى النبي صلى الهُ عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ؛ إلني أخاف على الضَّحّالك أهلى نـجد أن يـتـلوه . فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق عمر . أَّطعوا مع الضحالك بعياً . فبلغ ذلك الضحاكُ فجاء وهو مخضب فقال : بـا رسول الله بلغني أَنك آمرت أَن يقطع دعي بعثٌ . قال : نـم
 بصاحبهم . قال : فغضب الضـحالك وقال : إن ذلك ليقال لك وأَنا أَعلم بققوهي ؛ إن قومي لم يكونوا لينبلغوا ذلك مِنِي • قال : يا ضسالك أَفعلتها ؟ لقد قلت ما قلت 6 وما كنت أَحسب بالمدينة أَربعة مدللك ( تـم ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الضحالك 6 (1) ورد هذا المديث في الإصابة Y : Y؟ ، رواه ابن حجر عن عمر . بن شبة بإسناده عن مشيخة من بني عامر .

فـأجابوه فدخلوا في الإِسلام جميعاً() .

* ححثُنا يزيد بن هارون قال حدثُنا سغيان بن حسين ك عن
 رضي الله عنه تطلب ثيراثئها من زوجها ، فقال عمر رضي الله عنه : ما أَعلم لك شيئاٌ 6 إنما الدية للعُصِب الذين يـعقلون عنه ، فتال الضشحاك بن سفيان : كتب إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن


رضي الله عنه
( ${ }^{(r)}$ ) وفد اليمامة

* حدئنا فليح بن هـحمد اليمامي قال 6 حدئنا الملتزم بن عمرو قال 6 حدثننا عبدالله بن بدر 6 عن قيس بن طلت 6 عن أَبيه طلق ابن علي (؟) قال : خرجنا وفداً إلى رسول الله صلى اللّ عليه وسلم
(1) اضطراب بالأصل بسبب التقدم والتأخير ولعل الصواب ما أثبتناه .


 حديث الضحالك ، وأخرجه أبو يعلى من طريق ماللك عن الز هري عن أن أنس . ورواه ابن شاهين من طريت ابن إسحات ، ها


 . ( (₹)


وكان في الوفد طلقُ بن علي ، وسلم بن حنظلة ، وعلي بن شيبان(1) ، والأَّعس(٪) بن مسلمة ، وحمران بن جابر(Y) ، وجار لهم من ضبيعة
= صلى الهّ عليه وسلم من اليمامة فأسلموا . وانظر حدبثه عن أهل اليمامة مروباً عن أبي القاسم يعيش بن الصّ الصدلة الفقي

 وأخبر ناه أن بأرضنا بيعة : . المديث ( أسد الغابة







 لابن حجر Y :









 على رسول اله صلى الس عله وسلم في وند بني سحيم ذأسلم وحسن إسلامه . ( الإصابة
 المديث ، وهو أحد الوفد السبعة من بني حنيفة ، قال سمعت وسول المّ الس صلى السّ عليه وسلم يقول : ويل لبني أمية ثلات مرات ، أخرجه ابن مندة وأبو نعمّم • ( أسلد الغابة

يقال له زيـد بن عبد عمرو 6 فبايعناه وصلينا معه 6 وأَخبرناه أَن بـأرضهنا بيعة لنا ، واستوهبناه من فضل طهوره 6 فدعا كاع فتوضاً منه وتمضهض 6 تُم صبّ لنا في إداوة 6 تُم قال : ( عليكم )(1) بـهذا الماء فإذا قدمتم بللدكم فـاكسروا بيعتكم 6 وانضتحوا مكانها من هذا اللماء ، واتحخذوا مكانها مسجداً . قلنا : يا نبيّ الله ، البللُ بعيد والماء ينشف . قال : فمدوه من الماء فإنه لا يزيلده إلا طيباً ، قال : نخرجنا وتشاححنا على حمل الإداوة أَينا يحملها ، نجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نُوباً ، فخرجنا حتى قدمنا بلدنا ، وفعلنا الذي آّمر بـه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وراهبنا ذلك اليوم رجلم هن طي"夫 قارنـاً ، فلما سمع الراهب الأَّان قال : دعوة حَتِ ، ثـم هرب فلم يُرَ بعلد (r) * حدثنـا سليمان بن أَحمد الجرشي قال 6 حدثنا جرير بن القاسم ابن سليمان البجلي قال 6 حدثنـا ابن لهيعة قال 6 حدثّنا بكير بن عبد الله بن الأشّج قال ، حدثي الحسن بن علي بن آلي رانع قال حدثّي آلبو رانع : أَّنه آقبل بكتاب من تريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما رأَيته ألقى في قلي الإسلام فقلت : يـا رسول الله ، إلني لا آرجع إليهم . قال : إنَّا لا نـخيس بالعهد ، ولا نـخْس 6 البُردّ 6 ولكن ارجع إليهم فإِن كان في قلبك الذي قَلَبك فارجع قال : فرجعت إليهم ، ثـم أَقبلت إِلى رسول اللُّ صلى الله عليه وسلم ، فـأسلمت.
( ) إضافة يقتضيها السيات ( (Y)



قال وأَنبرني الحسن : آَن آَبا رافع كان قبطياً .
مفهة الني صلى اللة عليه وسلم

* حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا المسعودي ، عن عثمان بن هرمز ، عن نافع بن جبير : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطويل ولا بالقصير ، وكان ضخم الرأُس واللحية ، شَنّْ(1) القدمين



ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم .

* حدثنا آبو نعيم قال 6 حدثنا مسعر ، عن عثمان بن سلمة بن هرمز ، عن نافع بن جبير قال : كان رسول الله صلى اللّ عليه وسلم مشرباً حمرة ، طويل المسربة ، عظيم الرأْس واللحية ، عظيم الكراديس ،
 ينزل من صبب ، لم نر قبله ولا بعده مثُله ، صلى الله عليه وسلم(v) ، (1) شُّن القدمين والكفين : أي يميلان إلى الغلظ والتصر ، وتيل هو الذي في أنامله


النهاية في غريب المديث Y : ؟ ؛؛ ) .
 وهو بالتخفيف ، فإذا شدد كان للتكثير والمبالغة ( النهاية في غريب المديث raף : Y Y (r)



(0) تكفيا : : ثمايل المى قدام ( الفاثق في غريب الحدبث

(V) انظر المديث بمعناه في النهاية في غريب الحديث بأجزائه ، وكذا الفاثق في

غريب المديث بأجزاثه ، وأمد الغابة ا : \& Y ، Y . . .

* حدثُنا موسى بن إسماعيل قال 6 حدثنا نوح بن قيس 6 عن جابر بن خالد ، عن يوسف بن مازن : آن رجلُّ ساًّل علياً رضي اللُ عنه نقـال : انْعَتْ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . نقال : كان لِيس بـالذاهب طولأ وفوق الربعة ، إذا تام مع التوم غمرهم(1) ، أَبيض شديـد الوضح(r) ، ضخم الهامة ، أَغر أَبلج (r) ، ضخم القدمين والكفين ،


اللؤلؤ 6 لم أر قبله ولا بعلده 6 صلى الله عليه وسلم •
(1) غمرهم : في الفائق في غريب المديث Y : Y Y Y ا غمرهم أي ستر هم ، من

غمرت الشيء إذا سنرته ". . وفي النهاية ي غريب الحديث r : ع ع ال إذا جاء مع القوم غمرهم " أي كان فوق كل من معه .

- شديل الوضع : شديد البياض (Y)
(Y) في النهاية في غريب الحديث ا : 101 في حلديث أم معبد \| أبلج الوجه ه آي

مشرق الوجه مسفره ، والأبلج : هو الذي تد وضح ما بين حآجبيه فلم يقتر نا .
 تقلع " أراد توة مشيه ، كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعآ قويا ، لا ككن يمشي الختالا ويقارب خطاه .
 التثبتّت ولا يتبيّن منه في هذه الحالة استعجال ومبادرة ، ويروى في حـي هالة : إذا زال زال قلعا - بالفتح - مصلدر بمعى الفاعل ، الي يزول قالعأ لرجله من

الأرض (أسد الغابة 1 : YV )
(0) في البداية والنهاية Y : Y Y

وفي النهاية في غريب الحديث

 وقيل الصتب والصبّوب : تصوتب نهر أو طريق م

* حدثنا القعنبي ، والحكم بن موسى قالا ، حدثنا عيسى بن بونس (1) ( الم
 حدثني إبراهيم ( بن (r) ) محمد من ولد علي . قال : كان (علي (r) ) رضي الله عنه إذا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لم بيكن بالطويل المُمُغط (؟) ولا القصير المتردّد (0) ، و كان ربعة من القوم ،

(1)


 (Y) الإضانة عن البداية والنهاية

 كان علي" إذا نعت رسول الله حلى اله عليه وسلم قال .. الخ . وانظر طبقات ابن سعد
. YI: 1
(६) المُمط - بتشديد الميم الثانية - الممتد المتناهي الطول . ( النهاية في غريب


 بض وتدانيلت أجز اؤه ه
 .
(9) في النهاية في غريب الملديث ج Y : والسبط من الشعر : المنبسط المسترسل ، والقطط : الشمديد الملمو دة ، ومعناه : أي كان



. اللمودة ولا شديد السبوطة بل بينهما

 المُشاش (0) ، أَجرد ذو مسربة ، شَشْن الكفْين والقـــدمين ؛ إذا مشى تقلَع كأْما مسشي في صَبَب 6 وإذا التفت التفت معاً 6 بين كتفيه خاتـم النبـــوّة وهو خاتـم النبييّن ، أجسـود الناس كفًا ، وآرحبَ وأَجرأ الناس صلراً ، وآصدق الناس لهجة ، وآوف الناس بذمة وألينهم عريكة 6 وآَ كرمهم عشيرة 6 من رTه بديهة هابـه 6 ومن خالطه معرفة أإحبّه ؛ يـقول ناعته : لم آرّ قبله ولا بعده مثّله . صلى الله عليه وسلم
* حدثنا الوضاح بن يحيي النهشلي قال 6 حدثنا سالم بن مسكين ؛ عن آشعث بن آلِي الشعثاء قال ، سمعت شيـاً من بني كنانة قال :
(1) المطهم : المنتفخ الوجه ، وتيل الفاحش الستّن ، وتيل النحيف الحسم وقيل الطّهمة والطلّخمة في اللون تِاوز السمرة إلى السواد ( النهاية في غريب المديث

 كان أسيل الوجه ولم يكن مستديرا . ( النهاية في غريب المديث ع : 197 ٪ 197 ، الفائق في

غريب المديث


السواد ( الفائق في غريب المديث (£) أهدب الأشفار ، وني رواية : هلمب الأشفار ، أي طويل شعر الأجفان

(0) جليل المشاش : أي عظبم رؤوس العظام كالمرفيّ ( النهاية في غريب الحديث ع : س


رأيـت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز(1) ، قال ؛ فقلنا : صفـه لنا . قال : رآيته وعليه بُرْدَان آَحمران ، جعداً مربوعاً أَبيض شديد سواد الرأُس واللحية 6 كأحسس الرجال وجهاً . ، حدثنا حبان بن بشر قال ، حدثنـا جرير 6 عن آبي حباب (Y) عن زبيد(ّ) ، عن آَبيه ، قال : جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وهو في مسجد الكوفة يـحتبي بـحمائل سيفه فقال : يـا آمير المؤمنين صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 صفـه كأًّي آنظظر إليه فقال : كان صلى الله عليه وسلم آبيض اللون مشرباً حمرة ، آلدعج العينين 6 سبط الشعر 6 دقيت المسربة 6 سهل الخد 6 كثٌ اللحية ذا وفرة(!) 6 كأًن عنقه إبريت فضة ، و كان له شعر من لبته إلى سرته يجري كالقضيب 6 لم يكن في صلره ولا في بطنه شعر غيره (1) (1)


 هريرة وابن عباس ، وعنه سعيد المقبري وسهل بن أبي صالح وطاثفة ، و ثقه ابن معين ،
 (") زيل بن الحارث اليامي أبو عبد الرحمن الكوني ، من ثقات التابعين روى عن
 ابن معاوية و خلق ، قال القطان : ثبت ، وتال ابن ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة ، و وتال إسماعيل .ن حماد : كنت إذا رأيت زيدآ مببلا رجف قلبي ، قال أبو نعيم : مات سات سنة




كان شثن الكفّ والقّدم ، إِذا مشى كأَنه يـنحدر من صبب ، وإِذا هشیى كأنما يتقلع هن صشخر ، وإذا التفت التفت جميعاً ، لم يكن بالقصير ولا بـالطويل ، كأًن عرقه في وجهه اللؤؤو ، وريح عرقه

آَّيبِ من ريـح المسكك الأذفر(1) ، لم أَر مثيله قبله ولا بعده(Y) . * حدثنا عثـمان بن عمر قال ، حدثُنا ابن أَبي ذئب 6 عن (الَّي ) صالح مولى التوامة(r)قال : كان أَبو هريرة رضي الله عنه ينعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول : كان شبحح(؟) الذراعين 6 بعيد ما بين المنكبين ، أَهدب أَشفار العينين 6 يـقبل جميعاً ويـبر جميعاً ، بـأِّي وألمي لم يكن فاحشاً ولا متفـحشاً ولا سخّابـاً (0) بالأَسواق . (1) المسلك الأذنر : زكي الريح طِب للغاية (تاج العروس . الموارد )
. انظر المديث بمعناه في طبقات ابن سعد ا : ا 1 (Y)

 . عنه


 البداية والنهاية


 الأسواق " وني رواية " ولا صخاب ") .
وني تاج العروس ، وأقرّب الموارد ، والنهاية في غريب المديث : أن السخب هو الصشب ، والمراد بهما : الضجة وارتفاع الأصو ات للخصام .

* حدثنا فليح بن محمد اليماني قال 6 حدثُنا حاتم بن إسماعيل ابن محمدل بن عجلان 6 عن سعيد المقبري 6 عن ألّي هريرة رضي الله
 العينين 6 ضضم القدمين 6 يقبل جميعاً ويدبر جميعاً . لا ترى

عَيْني رثلَه 6 صلى الله عليه وسلم .

* حلثئنا هحمد بن حاتم قال 6 حدثنـا القاسم بن ماللك قال 6 حدثُنا عبد الله بن سعيل بن آلّي سعيل ، عن جله 6 عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال : لم تر عيناي فتى قوم مثـله - يـعي رسول الله صلى الله عليـ وسلم - رحب الجبين ، صلت(r) الخدين ، أبر ج العينبن 6 مقرون الحاجبين 6 رحب الصدر 6 وتير(ץ) الكفين 6 عظيم مشاش المنكبين 6 مخطوط المتنين(؛) ، ضشخم الكف 6 ضخمم القّدمن 6 له مسربـة شعر في صدره 6 يذهب جميعاً ويقبل جميماً . * حلثنّنا عمرو بن هرزوق قال 6 حدثّنا شعبة 6 عن قتادة 6 عن مَنْ سمعَ أبا هريرة رضي الله عنه يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين 6 ضخم القدمين.
(1) البرج : ثجل العين ، وهو سعتها . وتيل : سعة العين في شدة بياض صاصبها ، وقيل : نقاء بياضها وصفاء سوادها ، وقيل : أن يكون بياض العين
 (Y)



(๕) المتنان والمنتنان : جنبتا الظهر (تاج العروس 9 : • \&ץ ) .
* حدثنا القعني فال ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن


 ليس بالسبط ولا بالجعل التطط
- حدئنا خلف بن الوليد قال ، حدثنا خالد ، عن حميد ، عن



 اله صلى التّ عليه وسلم أزهر اللون ، ليس بالآلآم ولا الأليض الألأهمق .
 .



 هنا حديث لا يصح وهو بغالف الأهاديث كلها ، وحمله بِض العلماء على أن المراد







* حدئنا غندر قال ، حدئنا عوف ، عن بزيد الفارسي قال : رآيت
 يكتب المصاحف - قال : فقلت لابن عباس : إني رآّيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ، فقال : أَما إن رسول الله صلى الله عله عليه وسلم كان يقول : إن الشيطان لا يستطيع أَن يتشبه بي ، فمن رس رآني
 قلت : نعم ، رأَيت رجلاُ بـن الرجلين جسمه ولونه أَسمر(1) إلى الى


 لو رأيته في اليقظة ما استطعت أَن(r) تنعته فوق هذا . * حدئنا محمد بن بحيى قال ، حدئنا عبد العزيز بن عمران ،
 ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

 سمعت جابرَ بن سَمُرة رضي الله عنه يقول : كان رسان رسول اللّ صلى الله


 (r)
 والرباعيات . والفرق : فرجة بين الثنيتين .
 * حدثنا ابن أَي شيبة قال ، حدثنا عباد بن العوام ، عن (عباد بن(٪) ) حجاج ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة رضي اللّ عنه قال : كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة ، وركان

 خالطه الدم . .


 وفي الفائق في غريب المديث
 الشكلة : كهيئة الحمرة في بياض العين ، وأما الشهلة فحمرة في سموادها ، والشجرة في توله آشجر العينين كالشكلة معنى (Y) ضليع الفم : قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحلديث



 وروي (امنهوس العقبينه بالسين غير المعجمة ، أي قليل لـمهما ، ويروى أيضاً منهوس المشا
 § §




وانظر أيضاً شرح المواهب للز رقاني ع : ؟؟ .
(؟) ما بين الماصرتين عن البداية والنهاية ه : IV .

لا يضحك إلا تبسّماً ، وكنت إذا نظرت إليه قلت : آ كحل العينين
وليس بـأَكحل(1)

* حدئنا غندر قال ، حدئنا شعبة قال ، سمعت آبا إسحاق يقول ، سمعت البراه رضي الله عنه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هربوعاً ، بعيداً ما ببن المنكبين ، عظيم الجمة الـبه إلى شحمة أُذنيه ، عليه حلة حمراء ، ما رأَبت شئلاً قط أَحسن منه

صلى الله عليه وسلم (r) - حدثنا عبد الله بن رجاء قال ، حدئنا إسرائيل ، عن أَي إسحاق ، عن البراء رضي الله عنه قال : ما رأَيت أَحداً من خلى الله أَحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن جمّته لتضرب قريباً من منكبيه ، قال : وسمعته يحدث بـر بهن الحا الحديث مرارأ ما سمعته حدث بـه بـ قط إلا ضحكك .
 عن الأَوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن رجل من أَصحاب الْ الني صلى اللهعليه وسلم قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ضنم الهان الهامة ،
(1) انظر المديث في نسس المرجع مع نتديم وتأخير في متهن ، وفي النهاية في غربب المديث 1 :

 (Y)
 والبمّة من الثعر : ما سقط على المنكين ، والمربوع ما ما هو بين الطويل والقصير ، بقال : رجل ربعة ومربوع ما



حسن اللّمة (1) عظم العينين ، نهد الأُشفار (ث) ، آبيض مشرباً بياضه حمرة ، دقيق المسرية ، شئن الكفين ، في صدره دفو - قال
 تكنبّاً كأَنا يمشي في صعد ، كأًن عرقه اللؤلؤ ، لم آر قبله ولا بعده مثـله * حدئنا إسحاق بن إدريس قال ، حدثنا عبد الأَعلى بن عبد الأَعلى
 قال : رأَبت رسول الهّ صلى الله عليه وسلم ما على وجه الأرض رجل


 (r)


 أبي الطفيل وأبِي عثمان النهلي وأبي نضرة ، وعنه شعبة والثيري والمـادادان ، قال ابن معين : ثقة ، وقال ابن سعد : مات سنة أربع وأربعين ومائة . ( الملماصة للخز رجي
ص چسا ط . بولاق ) .

والظر المديث بعمناه مروبآ في البداية والنهاية 7 : ؟ 1 عن سعيد بن إياس البريري ؛
. عن أبي الطفيل عامر بن وايلة اللبئي


 وماثة هكذا قاله جرير بن هازم ، ، وهو آخر من مات مات من جميع الصحابة على الإطلاق


راه غيري ، قال : قلت كيفت رأيته ؟ قال كان رجلاُ آبيـض مليـحاً
 * حدثنا أَبو أَحمد قال 6 حدثنا مسعر قال 6 سمعت عوناً - يعني ابن عبد الله - يقول : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضححك ||لا تبسماً ، ولا يلتفت إلا جميعاً ، قال مسعر : في صلاة ؟ قال : في

غير صلاة .

* حدثُنا محمد بن حاتم قال 6 حدثنا الحزامي • قال 6 حدثُنا عبد الله بن وهب 6 عن أُسامة بن زيـد ، عن ألِي عبيدة بن محمدل بـن عمار بـن ياسر قال : قلت للرُّيِ" (r) بـنـت معوّذ بن عفراء : صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فقالت : يا بني لو رأَيته رأَيت شمساً طالعة . " حدثنـا خحلف بن الوليد قال 6 حدثنا إسرائيل 6 عن سماك قال 6 سمعت جابر بن سَمرّة رضي الله عنه بقول ــ وذ كر النبي صلى الله (1) في النهابة \& : V


الذي لا يكل إلى أحلد طرفي التفريط الإفراط
 عبد البآي . (Y) روي في النهاية في غريب الحديث : بكاثنما بهوي من صبوب ، يـرْوتى بالفتع
 صبب ، وقيل الصبب والصبوب تصوب نهر أو طريت .



 اختلاف يسير في قولما : فقالت يا بني" لو رأيته لرأيت الشمسس طالهة .

عليه وسلم - فقال له دجل : وجهه مثل السَّنف ، فقال : بل وجهه
 مثّل بيضة الحمامة يشبه جسله .

* حدثنـا حبان بن هلال قال 6 حدثنـنا صدقة الرماني 6 عن ثابـت ، عن أْنس بن ماللك رضي الله عنه قال : ما مسست ثوباً لَيِّنا خزاً ولا غيره ألّين من كفّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شمهت طيباً قطّ مسكاً ولا عنبر اً (Y) آَطيب من رانُحة رسول الله صلى الله عليـــهـ وسلم ، كان أَحسن الناس ، وأَشُع الناس ، وآسمع الناس ، مـختصر

-عليه وسلم
* حدثنـا إسحاق بن إدريس قال 6 حدثُنا مروان بن معاوية قال

(1) روي في النهاية في غريبب الحلديث ب : . .

. Y 7 : 7 انظر أيضاً الحديث سندأ ومتناً في البداية والنهاية

 ص

 أبو جحيفة : ترجم له ابن حجر في الإصابة
 ابن عامر .ن صعصعة ، أبو جحيفة السو الئي . تدم على النبي صلى الته عليه وسلم في أواخر
 علي يسميه : وهب الملير . روى عن النبي وعن علي والبراء بن عازبـ

رسـول الله صلى الله عليه وسلم فكتب لنــا ثُنتي عشرة قلوصاً(1) . فكنا في استخر اجها فجاءت وفاته فمنعوناها حتى اجتمعوا ، قال صالح : فقلت لأَّي جحيفة : أَخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : رجلاُ أبيض قد شمط عارضاه(r) صلى الله عليه وسلم . * حدثنا شيبان بن فروح قال ، حلثنا جرير ، عن قتادة قال : قلت لأَنس رضي الله عنه : كيف كان شُعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان شعراً رَجِلاُ ليس بالجَعْد ولا اللبَّطْ ، بـبن أَذنيه وعاتقه. * حدثنـا عنان قال ، حدثنـا عبد الواحد بن زياد قال ، حدثّي عاصم بن كليب قال ، حدثين أَبي : أَنه سمع آَبا هريرة رضي الله عنه بقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هن ر آني في النوم فقد رآني ، إن الشيطان لا يتخخلني (r) . قال أَبي : فـحدثت به به ابن عباس
= وعون والشعبي وأبو إسحت المبيعي والمكم بن عينية وغير هم . قال الواقدي : ماتفي ولاية بشر على ألّعراق ، وقال ابن حبان سنة الم أربع وستين .



 انثين وسبعين ، أخرجه أبو نعيم وأبو عمر وأبو هوس
(1) في الإصابة

(Y) : Y

 (r) رTا ني في المنام نقد رT
 بي فمن رT ني فقد رT يني". .

رضي اللّ عنهما ، وأَخبرته أَني قد رأَيته فقال : رأَيته ؟ قلت : إي



الله عنهما : إنه كان يشبهه * حدئنا أَبو داود وأَحمد بن موسى قالا ، حدئنا زهير ، عن ابن

 عنفقته - قالا : فقيل له : هثل من ( كنت يومئذ (1) ) ؟ - وقال
 ما روي في خضاب النبي صلى الهّ عليه وسلم

* حدثنا بهز بن أَسد قال ، حدثنا أَبان بن يزيد قال ، حدئنا
 عن أَبيه : أَنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند النّ النّحر حلق رأُسه
 (1) ما بين الهاصرتين إضاذة عن الاستعباب
 توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الـلم ـ وانظر المديث مروياً بسنده ومتنه في البدابة والنهاية

 عنفته شعرات بيض ه . والعنفة : الشعر في الشفة السفلى ، وقيل الشئر الذي بينها وبين
 (Y) أبري النبل وأريشها : أي أثمل للنبل ريشأ ، وانظر المديث بمعناه عن أبي
 (
 الكم بغتح الكافو التاء المشددة ، والمشهو رالتخفيف : نبت بغلط ع الوسمة ويصبغ =
* حدثنـا بهز 6 وعفان 6 وموسى بن إسماعيل قالوا : حدثنا سلام ابن آَّبي مطيع قال 6 حدثُنا عثُمان بن عبد الله بن موهب القرشي(1) : قال : دخلت على أم سلمة (بنـت زاد الركب (Y) زو ج النبي صلى الله عليه وسلم فـأخرجت لي شعرا من شعر النبي صلى الله عليـــه وسلم

مـخضوباً بالحناء والكتم(r) .

*     * حدثنـا عبد الله بن رجاء قال ، حدثنـا إِسرائيـل ، عن عثمان بن

عبد الله بن صوهب : أُنه دخل على أُم سلمة رضي الله عنها فـأخرجت جلججلاٌ من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم 6 قال : فاطّلعت فيه فإذا صِبْغ أَحمر ، فكان إِذا اشتكي أَحُّنا أَتاها بإِناء

=
 يستصبح به في البوادي .
. Y. : الإخافة عن البداية والنهابة 7 (1)


. OAN : وانظر أيضآَأَسد الغابة








 إسرائيل بثلاث أصابع - وكان فيه خمس شُرات عـي حمر ، قال ابن كثير : رواه البخاري عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل

- حدثنا عبد الله بن داود قال ، حدثنا علي بن صالح ، عن إياد ، عن أَبي رمثة (1) قال : كنت مح أَلِي فإِذا رجل في الحجر ، فقال : إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقنا إليه فسلم آَّي ، فقال : هن هذا ؟ قال أَبي : ابني وربٌ الكعبة ، فقال : أَّا إنك لا تا تجني
 حناء
( ${ }^{\text {( }}$ ( * حدثنا هشام بن عبد الملك قال ، حدثنا عبيد الله بن إِياد بن لقيط قال ، حدئتي إِياد عن أَبِي رمْثَة قال : انطلقَت مع أَبِي نـحو رسول
 لا ، قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقشعررت حين قال ذلك ، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبه الناس فإلذ بشر لa وفرة وبه ردع حناء ، وعليه بردان أَخضران ، فسلم عليه
(1) أبو رمثة : اختلف في اسمه ، فتيل حبيب بن حبان ، وقيل حبان بن وهب وهب ،












أَّي ثـم تحلثنا ساعة ، ثـم قال لأَيِي : ابنك هذا ؟ قال : إي ورب الكعبة ، قال : حقاً ؟ قال : أَشهد به ، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أَبي ، ومن حَلْفَة أَبي عليّ ، فقال : اَّامَا إن ابنك هذا لا يـجني عليك ولا تجني عليه ، ثـم قال : لا تزرُ


. الذي خلقها (1)

* حدثنا هارون بن معروف قال ، حدثنا هروان بن معاوية قال ، حدثنا عبد الللك (بن سعيد بن حبان(r)) بن أَبجر (الهمداني(ث) ، ، وإِياد ابن لقيط البكري ، عن أَبي رمئة قال : انطلق آّبي إلى رسول الله صلى الله
 فقال له أَي : إني طبيب ، فقال : الطبيب الله ، وأَنت رفيق . * حدثنـا أَبو أَحمد قال ، حدثنا موسى بن محمد الأَنصاري ، عن يزيد بن أَبي زياد قال : سـأَلت أَبا جعفر : هل تشهط رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم فمسّه بشيء من حناء .
(1) الحدبث في مسند الإمام أحمد بن حنبل ع : سجا كالآتي : حدثنا عبد اله حديثني أي حدئنا سفيان عن إياد بن لقيط السندوسي عن أبي رمئة


 ولا بجني عليه . وانظر أيضاً الحديث بسنده ومتنه في البداية والنهاية Y : Y Y ، ، وني طبقات ابن سعد ( 1



* حدئنا محمد بن حاتم قال ، حدثُنا سعدة بن إِليسع ، عن جعفر ابن هحمد ، عن أَبيه : أَن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قُبِّ وني هذا

الموضع في رأُسه - يعني وسط الرأْس - ردع حنّاء . * حدثُنا فضل بن عبد الوهاب قال ، حديُنـا شريلك عن سدير ( ابن حكيم(1) ) الصيرفي قال : قلت لعمر بن علي : كان علي لا يخضبب ؟ قال : قد خضبب هن هو خير من علي ، خضبب رسول الله صلى الله

ع عليه وسلم

* حدثنـا هارون بن دحروف قال ، حدثنـا عبد اللّه بن وهب قال ، قال حيوة أَخبرني أَبو عقيل : أَنه رأَى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصبوغاً بـالحناء قال : كان يـخضخضه بـالماء تـم يشرب ذلك الماء . * حدئنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثُنا رشدين بن سعل المهري (Y) ، عن أّبي عقيل زهرة بن دعبد بمثله سواء . * حدثنا عبد الواحد بن غيات قال 6 حدثنـا أَبو عوانة 6 عن الَّي سعيد اللشامي (٪) قال دخلت مع . . . . (؛) على بعض أَزواج النبي صلى الله

 وروى أُحمد بن أبي مريم عن يحيى أنه أقة .







 كا نص عليه يالبداية والنهاية $\uparrow$ : •

عليه وســلم فـأَخرجت شعر أ أَحمر فقالت : هذا شعر رسول الله صلى اللذ
عليه وسلم

* حدثنا عبد الله بن بكر ومعاذ بن معاذ قالا ، حدثنا حميد قال : سـٔل أنس رضي الله عنه : هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لم يشنه الشيب(1) ، زاد عبد اللهُ بن بكر قالوا : شُبْنُ هو يا أَبا حمزة ؟ قال : كلكم يكرهه ، وقالا جميعاً : خضب آَبو بكر رضي الله عنه بالحناء والكتِم ، وخضبب عمر رضي الله عنه بانلحناُه ، وزاد هعاذ بن معاذ : قال أُنس : لم يبلغ الشيبُ الذي كان كان بالنبي

صلى الله عليه وسلم عشرين شعرة(r)
= على أم سلمة فأخرجت إلينا من سُعر رسول الهَ صلى الهة عليه وسلم فإذا هو أحمر مصبوغ
بالحناء والكم •


 وسلم غضضوبآ بالمناء .






 فر (r) انظر المديث بمعناه في البداية والنهاية

 صلى الس عليه وسلم نحوآ من عشرين شعرة بيضاء في مقلمه .

وقال حميد ، وحدثنى يحيى بن سعيد قال : كان الشيب الذي
كان بالنبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة شعرة(1) . حدثنـا الحسين بن إبراهيم قال ، حدثنـا محمد بن راشد ، عن مكحول عن موسى بن أَنس بن ماللك ، عن أَبيه قال : لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم من الشيب بـالخضب انس ، ولكن أَبا بـا بكر رضي الله عنه

كان يخضبب رأُسه ولحيته بالحنَّاء والكتَتم حتى يَقْنُوَ شَعْره حدثنا هارون بن عمر قال ، حدثنا محمد بن عيسي ، وألونيد ابن مسلم ، عن الأَوزاعي ، عن ربيعة بن أَبي عبد الرحمن سمعت أَنس بن ماللك رضي الله عنه يقول : بُعث النبي صلى الله عليه أَربعين عاماً ، وقبض على رأس ستين عاماً ، وما في رأَسه ولحِيته الـي

. عشرون "
 (1) (1 البداية والنهاية ج : • قال حماد بن سلمة عن ثابت : قيل لأنس : هل
 سبع عشرة أو ثماني عشرة شُعرة . وانظر الـلديث بمعناه في الطبقات الكبرى لابن سعد

 وفي نفس المرجع ع : ا IV في حليث أنس عن ألي بكر وصبغه رأسه قال : نغلّفها بالحناه




ط. الملبي • وانظر الحلديث بمعناه فيهما . ( ) وني البلداية وطبقات ابن سعل ورد هذا الحلديث عن طريق جريج بن عثمان ، 6 وفي الإحابة Y : عV F عن طريق حريز بن عثمان 6 وما أثبتناه عن هذا المصلر وعن

ابن عثيمان قال : قلت لعبد الهُ بن بسر (1) ـ أَراد معاذ ـ وكانت له صحبة ـ أَشيخاً كان رسول اللّ صلى الله عليه وسلم ؟ قال كان في هقدم

لحيته شعرات بيض

* حدثنا أبو داود قال ، أنبأَنا شعبة ، عن سماك بن حرب قال :

 * حدثنا خلف بن الوليد قال ، حدئنا إسر ائيل ، عن سماكُ بن حرب قال : سدعت جابر بن سمرة رضي الهُ عنه يقول : كان الني صلى اله اله
 وإذا شَعت رأُسه تبيناه ، وكان كثير شُعر الرأُس واللحية ، فقال
=



 عليآ تط ، وتوني سنة ثلاث وستين وماثة .
(1) عبد الهّ بن بسر - بضم الموحدة وسكرن ن المهملة - اللازني ـ من مازن بن بن منصور أخو بني سليم ، وقيل من مازن الأنصار . يكنى أبا بسر الحمعي ـ و وقال البخاري :
 صحبب الني صلى النّ عليه وسلم هو وأمه وأبوم وأخره عطية وأخته الصماء . مات بالشام ،




. YVK : والإعابة لابن حجر الغ

رجل : وجهة ( مثل السيفغ(1) ) تال : بل وجهه هغل الشمس والقهر (و كان (1) مستلديراً 6 ورأَيـت خاتُه عند غضروون، كتفـه هشل بيضة الحمامة (Y) يـشبه جسلده صلى اللّه عليه وسلم (Y) * حدثُنا التعنبي قال 6 حدثنـا عبل العزيز بن هحمدل 6 عن عمرو بن !إِي عمرو 6 عن القاسم بن. صحمدل قال : سمعت عائشُة رضي الله عنها - وذر عنـها رجل يـخضب بالحناء - فقالت : إِن يخضبب فقـد خضب أَبو بنكر رضي الله عنه قبله . قال القاسم : قد علمت لو أَن النبي صلى الله عليه وسلم خضهب لبدأْت بـه وذ كرته . * حدثنا مسلم بن إبراهيم ، والسميدع بن واهب بن سوار بـ بن زهد قالا ، حدثنا هشام بن أَبي عبد الهُ ، عن قتادة قال : سأَلت سعيد ابن المسبّب أَخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذاك . * حدثنا سلبمان بن أَحمد قال ، حدئنا الوليد بن مسلم ، عن سعيد ابن بشير ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : كأَن شيبة رسول الله صلى الهُ عليه وسلم وضحاً على ناصيته وفي عنفتته(r)











 لعددّا ـ وانظر أحاديث أخرى بعمناه بنس هذا اللهـر .
 عكرمة قال ؛ قال أَبو بكر رضي الله عنه : يـا رسول الله آراك قــــل
 وإِا الشمس كُورت (1)

* حلثنـا ابن أِّي الوزير قال ، حدثنـا سفيان 6 عن عبيد الله بن أَيِ يزيد قال 6 هل أَّنّ هذا من رسول الله كان قد شاب - يعستي عنفقته .
* حلدثنا عمرو بن مرزوق قال ، حلدثنـا شعبـة عن خُلِّنْ بن جعفر عن أَي إياس(Y) قال : سئل أنّس بن ماللك رضي الله عنه عن شيبب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما شانه الله ببيضاء(Y) . * حدئنا شريـح بن النعمان ، وداود بـن عمرو قالا ، حدثننا عبدالرحمن ابن الْي الزيـاد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيـه قال : قالت لي عائشة رضي الله عنها : كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة (ب) ودون الجُجّة (!)
 .

 كما ورد بمهناه في طبقات ابن سهد ا : آ
( الو ( الوفرة : شعر الرأس إذا وصل اللى شحمة الأذن .

 الأرب 1 : :
* حدثنا داود بن عمرو قال ، حدثنا مسلم بن خالل الزنجي ، عن


صلى اللهّ عليه وسلم مكة وله أَربع غدائر(1) الـي * حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا يونس ، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره (r) ، و كان المشر كون يفرقون (r) رووُوسهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يـحب موافقة أَهل الْ الكتاب
 * حدثنا القعنبي ، عن ماللك ، عن زياد بن سعد ، أَنه سمع ابن شهاب (عن أَنس(0) يقول : سدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ، ثـم فرق بعد ذلك . * حدثنا القُعني قال ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأَحوص ابن حكيم ، عن راشد بن سعد ( وعن أببيه حكيم بن عمير قالا ) (1) : (1) الغداثر : الضفائر . وانظره بكعناه في البداية والنهاية ج : • ب ، وطبقات ابن سعد
 (Y) سدل الشعر : إرساله ، والمراد به هنا عند العلماء إرساله على البمبن واتخاذه كالقصة . (r) الفرق : هو فرق الشعر بیضه عن بیض ، قال العلماء : الفرق سنة لأنه اللني رجع إليه النبي صلى السّ عليه وسلم


 وكذا في طبقات ابن سعل 1 : • • ط
 في طبقات ابن سعل 1 : • • عء .

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق ويـأْر بالفرق وينهى عـن
السّكَنْنِبَة (1)

* حدثنا غندر قال ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اللذ ابن عبد الله قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآَهل الكتاب يسدلون شعرهم والمشركون يفرقون ، و كان إذا شك في أَّمر صنع ما يصنع أَهل الكتاب ، فكان يسدل ، فترك ذاك وفرق ، فـر فكان

الفرق Tخر الأَمرين .

* حدثنا حبان (Y) قال ( حدثنا (r) ) همام ، عن قتادة ، عن أَنس رضي الله عنه : أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه .

ما ملح بله النبي صلى الله عليه وسلم من الشهر * (1) السكينبة : لعلها منسوبة اللى ماكانت تفعله سكينة بنت المسين في شعرها .
( تاج العروس ، أقرب الموارد الـ سكن " ) ) ،










 وإنيسانثلك عن مسائل لا يعلمها إلامن يوحى إليه . فُسأله عن السموات ، فذكر له النـي

ابن عبس بن رفاعة بن الحارث (بن(1)) بُهْنُة بن سُلَيْم متـأَلهاً في الجاهلية ، قد نظر في الكتب ، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم
 فتسمى له وانتسب ، وعرض عليه الإِسام ، فقال : والله إن اسمك لاسم النبي المنتظر ، وإن نسبك لشريف ، وإِن ما جئت به لحق ،

اَّشهج أَنك رسول الله ، ثم قال :
 وعقدت فيــه يمينه بيميني




=




 أين حركمى ؟ فقال قيس بن نشبة : تابعـت ديــن محمــد ورضيته كـــلـ الــرضا لأمـــنتي ولدبين . . . . . . . . . الأبيات

عبد السلام هارون الاخانه

 هذا البيت لم يرو في الإصابة س : • Y .

وقدم عليه قدر بن عمار (1) في وفد بني سُلَيْم فــُسلم ، وكان جميلاً وسيماً ، وقال في إسلامه :

 وإنَّ امرأ فارقته عند يثرب و كان خرج إلى بلاد قومه في الوفد ، ووعدوا النبي صلى الله عليه
 فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : فـأَين الغلام الحسان الصّ الصده الإمان ، الطليق اللسان ؟ قالوا : مات . وفي هوعدهم النبي ، قال عباس
ابن مرداس :

سَرَيْنَا وواعدنا قُدَيْدَا هحمدا (r) يَؤُمَ بنا أَمرًا مِن اللهُ مُحْكَمَا بحجوس العدا بالخيل لاحقة الكلى وتدعو إذا جن الظلام مقدما
(1) قدر بن عمار : كذا بالأصل ، ويروي في أسل الغابة ا : . .








 وردت هنه الأبيات في الإصابة


 (r) في الأصل : عئية واعدنا قلديداً عمداً ، والتصويب عن ابن هشام ع : سار 9 .

أسهاء النبيّ صلى الله کايه وسلم

* حدثنـا يزيد بن هارون قال ، أَنبـأَنا سفيان بن حسين (1) ، عن الزهري 6 عن محمدل بن جبير بن هطعم ؛ عن أَبيه قال ، قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لي أَسماء ك أَّا هـحمدل وأَحمد والعاقِ والماحي والحاشر أَحشر الناس على قدمي • قال آبو خالد سـألت سفيان

ابن حسين ما العاقب ؟ قال T آخر الأَنبياء (ץ)
، حدثنـا أَبو داود قال ، أَنبـأَنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري عن هححمد بن جبير بن هطعم (r) ، عن أَبيه قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ لي أَسماء : أَنا محمد واَّحمد والعاقب - فقَ

الزهري : ليس بعده أَحد ـ والماحي الذي مدا الله بـه الكفر (\&) .
(1) سفيان بن حسين ، أبو محمد الواسطي ، صدوق مشهور ، ويقال : أبو الحسن ، 6









وجاء اللى النبي صلى النه عليه وسلم وكلمه في أسارى بدر فقال له صلى اله الهّ عليه وسلم :
لو كان أبوك الشيخ حياً فأتانا فيهم لشُفعناه . وكان إسلام جبير بعلد الحلديبية ، وقيل قبل ومل


(£) انظر الحلديث بمعناه في طبقات ابن سعد ا : 1.0 .

* حدثنا آبو داود قال ، حدثنا المسعودي قال ، حدثنا عمرو بن مُرّة عن اَّبي عبيدة بن عبد الله عن آَبي موسى ( الأَشعري(1) ) رضي الله عنه قال : سمّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه آسمادً فمنها ما حفظنا ، قال : آنا محمدُ وأَحمدُ ، والحاشِر والمُتُقي ، ونبي ( الرحمة (r) ) والتوبة ونبيّ الدَلْحَمَهِة * حدثنا زهير بن حرب قال ، حدثنا جرير ، عن الأَعمش ، عن
 كان رسول الله صلى اللّ عليه وسلم يسمي كنا نفسه أَسماء قال : أَنا محمد وأَحمد والمقفى والحاشر ، ونبيْ الرحمة ونبيْ الملحمة . * حدثنا محمد بن سابق قال ، حدثنـا ماللك بن مِغْوَل قال ، سمعت آَبا حصين (r) يذ كر ، عن مجاهد قال ، قال : بعني النبي صلى الله



بالزّراع (؛
أسماء الني صلى الله عليه وسلم في الـــكتب
" حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا إسماعيل بن آبي خالد قال ،


(r)


1 : 1•0 وانظر الملديث هناك بسنده ومتهن .


حدثنا العيزار بن خُرَببب(1) عن عائشة رضي الله عنها قالت إِنَّ محمداً لمكتوب في الإنجيل (r) ليس بنظ ولا غليظ ، ولا صخناب في الأسواق

ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو أَو يغفر .

* حدثنا محمد بن سنان قال ، حدئنا فليح بن سليمان قال ، حدثنا

هلال بن علي ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد اللّ بن عمرو (r) رضي الله عنهما فقلت : حدثني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة قال : إي والله ، إِنه لموصوف في التوراة ببعض صفته

 ولا غليظ ، ولا صخوب في الأَّواق ، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغغر 6 ولن يقبضه حتى يقيتم بـه الملّة المتعوّجة بـأن يقولوا


 وثقه النسائي . وانظر المديث بسنده ومتنه في البداية والنهاية .









 (£) سورة الأحزاب آية رقم هع .

لا إله إِلاَ الله ، فيفتح به أَعيناً عُمْنًا وTذاناً صُمَّا وتلوباً غُلْنًا قال : ثم لقيت كعباً فسأَلته ، فما اختلفنا في حرف ، إلا أَن كعباً قال : أَعين عُمْ ُ وTاذان صمٌ وقلوب غلف (1) * حدثنا خلف بن الوليد قال ، حدثنا إسماعبل بن زكريا ، عن العلاء بن المسيب ، وإبراهبم بن ميمون ، كلامما عن المسيّب بن رافع ، عن كعب قال : قال الله محمد عبدي المتو كّل المختار ، ليس بغظ ولا غليظ ، ولا صَخْاب في الأَسواق ، ولا يـجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغغر ، مولده مكة وهجرته طابة وملكه بالثام ، وأمته

الحمّادون يحملون الله على كلّ نجد (r)










 وأعينا عميا ، مولده بككة وبهاجرته بطيبة ، ، وملكه بالشام ، ، رحيماً بالمؤمنين يبكي

 إلى آخر الروابة فإن فيها طولا" .
(Y) النجد : هو الكربب والغم ( تاج العروس ، أقرب المرارد ه نجد ه ) .

* حدثنا أبو أَحمد قال ، حدثنا إبراهيم بن ميمون قال ، حدثُنا المسيبب بن رافع ، عن كعب قال : قال الله : مـحمد عبدي المتو كل
 دوي كدوي النحل في جو السماء ، يوضئون أَطرافهم ، ويتزررون على أنصافهم ، صفهم في التتال مشل صف الصفاة - رعاة الشمس يصلون الصلاة حيث أَدر كتهم ولو على ظهر كناسة (1) * حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثُنا أبان بن يزيد ، عن عاصم بن بَهدلة (r) ، عن ابن صالح ، عن كعب قال : التوراة مكتوب (فيها (r) (r) محمد عبدي المختار ، ليس بنظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يـغو ويغغر ، مولده كـكة ، ومهاجره بطيبة ، وملكه بالشام












 ص ص ای ط . بولاق ) .
. 7 ( 7 :


، حدئنا محمد بن حاتم قال ، أنبـآنَا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عبد الهُ بن وهب ، عن هعاوية بن صالح ، آّنه آَخبره عن سعيد بن سويد عن عبد الأَعلى بن هلال السلمي ، عن عرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إني لمكتوبٌ عبد الله خاتم النبيين ، وإِن Tدم لَمْنْجَدِلٌ (1) في طينته ، وسأَّخبر كم بـأول ذلك : دعوة ألّي إبراهيم ، وبشارة عيسى ، وبرويُا أُمي آنها

رأت حين وضعتي أنه خر ج منها نور أضاءً لها قصور الثّام .

* حدئنا شريح قال 6 حدئنا فليح ، عن هلال (٪) بن علي ، عن أْنس رضي الله عنه قال : لم بكن النبي سبّاباً ولا فحَاشاً ، ولا لعاناً ، كان يقول لآَحدنا عند المَعْبَة: ما له تَرِبَ جبينه (r)

وإن Tدم منجدل في طنينته 1 أي ملقى على ابلمدالة وهي الأرض (Y)

 وقال أبو هاتم : شيت يكتب هحديثه ، قال الوا اقدي : مات في خلا


 في ابن علي ، وهو هلال بن علي الذي ترجمنا له سابقاً . (Y) النظر المديث سنداً ومتنا" في طبقات ابن سعد ا :
 كان يقول لأحدنا عند الهـانبة : ما له تر تربت جبينه .

 في النهاية في غريب المديث , المتبة - بالفتح والكسر - من الموجدة والنضب .

حدثنا سويد بن سعيل قال ، حدثنا يحي بن زكرياء ، عن آبيه 6 عن ابن إسحاق ، عن آبي عبد الشَ الجدلب قال : سأَلت
 في آهله ، قالت أَحسن الناس خلقاً ، لم يك فاحشاً ولا متفحشاً ، ولا صغّاباً في الأُسواق ، ولا يـجزي بالسيئة مبّلها ، ولكن يعفو

ويصفح (1)

* حدئنا سويد قال ، حدثنـا بحيى بن زكريا ، عن حارثة ابن محمد ( الأَنصاري (r) ) عن عمرة (r) قالت : سأًّت عائشة الله عنها : كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا بنسائه (£) ؟ قالت : كان رجلاُ من رجالكم ، كان آَحسن الناس خلقاً ، و كان
. ضصاكاً بسّاماً
- حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثُنا مهدي بن ميمون ، عن هشام بن عروة ، عن آبيه ، عن عائشة رضي اللّ عنها : آنها سئلت ما كان رسول الها صلى اللّ عليه وسلم يعمل في بيته ، قالت : كان يخيط ثوبه ، ويخصف نعله ، ويعمل ما تعمل الرجال في

بـبوتهمب(0)
 في بيته مكان أهله ، وانظر الحلديث بعمناه عن عانشة رضي السَ عنه في البداية والنهاية
. 7 • :
(Y) الإضافة عن البداية والنهاية
(Y) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زر ارارة الأنصارية المدنية ، سيدة نساه التابعين


(0) في البداية والنهاية

في بينه ه .

حدثنا سعيد بن سليمان تال 6 حدثُنا منصور بن آلي الأسود 6 عن الأعمشن 6 عن مجاهلد 6 عن عبد الله بن السائـب تال : كنـت شريكاً لرسول الهُ صلى الله عليه وسلم $،$ فلما قَدِمْتُ عليه تال :
أَتعرفني ؟ تلت : كنت شريكك فنعم الشريك لا تماري ولا تـداري (1) .

* حدثنـا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان بن عِيـنـة قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم آَّي رحمسـة مهداة ، بعثتت
برفع قوم ووضع Tخرين .

* حدثنـا سويـل بن سعيد تال 6 جدثنا سفيان بن عيينة عن جعغر بن محمد (r) 6 عن البيسهه في قوله ( لقد جاءكم رسول من

أَنفسكم (r) ) يـقول : من نكاح لا هن سفا ع الجاهلية .

* حدثنا عبيد الله بن سعل تال 6 حلثّني عمي يعقوب بن إبراهم عن أَبيه 6 عن ابن إستحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمل بن كعب القرظي ، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما
تال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب رآَيـت لوجهه ظلالاُ (؛) ( ذكر فضل بني هاشم وغير هم من تريش وتّاثل العرب )
* حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال ، حدثنا يوسف ابن صهيب 6 عن ألًي الأزهر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (1) كذا في الأصل . وفي النهاية في غريب المديث Y : " 11 (ا كان لا يلداري ولا

وتيل المراه : الملدال ، والتماري والمباراه : المجادلة على مذهب الثلك والريبة .
. YV0 : و (Y)
(Y)

ظلالا : آي تموجات سوداه ( تاج العروس (ا ظلل " ) .

إِن بني هاشم فضلوا على الناس بست خصال : هم أَعلم الناس


الناس ، وأَحب الناس إلى نسائهـم •

- حدثُنا يزيدل بن هارون قال 6 حدئنا إسماعيل بن آلبي خالد عن يزيد بن أِيِ زيـاد ، عن عبد الله بن الحارث ، عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال ، تلت : يـا رسول الله ، إن تريشا إذا لقي بعضها بعضاً لقوا ببشر حسن ، وإذا لقونا لقونـا بوجوه لا نعرفها ، فغضب غضهاً شديداً فقال : والذي نفس محمل بيلده
. لا يدخل قلب عبد الإمان حتى يحبكم الله ولرسوله * حدثنا خلف بن الوليد قال 6 حدثنا جرير 6 عن يزيـد ابن أّي زياد 6 عن عبيد الله بن الحارث ، عن المطلب بن ربيعة بنـووه. * حدئنا عمرو بن عون قال ، أَنبـأنـا خالد بن عبد الله ، عن يزيـد بن أْي زيـاد 6 عن عبل الله بن الحارث ، عن المطلب بن ربيعة قال : كنتت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه العباس وهو مغضبب نقال : يـا نبيّ اللهُ ، ما بال تريش ك إِذا تلاقوا بينهم تـلاقوا بوجوه مبشرة ، وإذا لقونا لقونـا بغير ذلك ؟ قال فغضسب النبي صلى الله عليه وسلم ختى احمرٌ وجهه وقال : لا يـدخل قلب رجل الإمان حتى يـحبكم لله ولرسوله ( ثـم قال : أَيها الناس من آذى

عمي فقد آذاليي وإِما ) (1) : عمَ الرجل صِنو, أبَيـه (r) .
(1) ما بين الحاصرتين من أسلد الغابة س : اسّ .




حدثئ الّي 6 عن أبيه 6 عن جذه قال ، قال العباس رضي الله عنه : با رسول الله 6 إن تريشاً تتلاقي بينها بوجوه لا تلقانا بـها 6 فقال


تحي يـحبو كم

* حدثنا آبو حذيفة تال 6 حدنُنا سفيان ، عن آبيه ، عن الَّي الضصحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء العباس رضي الله عنه إِلى وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنلك تر كت فينا ضغاتن منذ صنعت الذي صنعت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تبلغوا الخير - آّو قال : الإعان - حتى يـحبوكم لله ولقرابتي أَيرجو سُؤلهم شفـاعي عن مراد ولا يرجو بنو عبد المطلب شفـاعي ؟
 عن أبيه عن جله 6 عن علي رضي الله عنه قال : قدم آبّو عبيلدة عكال من البحرين 6 فدعا بـه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجُعِل في المسجد 6 وأَلقى علِهه ثُوباً ، وجعل يعطيه الناس 6 فــأشار إليَّ عمْه العباس رضي الله عنه أَن قـم بـنا إليه ، فقـمنا فقلنا : يا رسول الله أَعطيت هن هذا المال ولم تعطنا منه شيبُاً ؟ قال : إنما هي صدقة والصدقة آّوساخ الناس بتطهرون بها من ذنوبهم 6 إن الصدقة لا تـحل لمحمد ولا لآل محمدل . فقمنا فلما ولِينا دعانا ، فقال : ما ظنكم بي غداً إذا آَحذتُ ببـاب الجنة ، وهل تروني منادياً سوا كم ك أو مؤُثرأ عليكم غير كم(1) . 11 : روي بمعناه في بجم الزواثد
محمل بن إسحاق عن الزهري ، عن مـحمد بن عبد اللهُ بن المطلب 6 ابن ربيعة ، عن آبيه ، أَن أَباه والعباس بن عبد المطلب اجتمعا مع كل واحح منهما ابنه ؛ "ع العباس الفضل وهع ربيعة (1) بن الحارث ابـنه عبد المطلب نتالا : ما مَنعنا آَن نبعث هذين الفَتَبَّنِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستعملهما على بعض ما يستعمل عليه هؤلا الناس ، فـأما ما يؤدي إليه الناس فيؤديـان ، وأَما ما يـصيـب الناس من منفعة ذللك فيصيبنا ، تال : فبينها هما كذللك إذ أَّى عليهما علي بن أْي طالب رضي الله عنه فقال : ما يـقول الشُيخان ؟ فقالا : نقول لو بعثنا هذين الفتيين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعملهها على بعض ما يستعمل عليه هؤلاء الناس ؟ فقال : لا عليكما
 ما نفسنا عليك قرابتلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهرك إياه فتنفس علينا أَن يستعمل هذين الفتيـين ؟ قال : نـأي نفاسة عليكها ! ولكي أَعلم أنه غير فاعل ؛ تـم جمع رداءه فجلس عليه
 (انظر المديث في صحيح مسلم ه : ^r حاشية شرح الساري مرويآ عن عبدالمطلب


 (Y) في الأصل \# أنا أبو الحسن اليوم ") والمبثت من صحيح مسلم حاشية شرح الساري

 ॥ أنا أبو حسن القوم " بالتنوين والقوم بالرفع : أي أنا من علمم رأيه أيها القوم ، وهو

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا دعه الظهر تُم انصرفنا حتى انتهينا هعه إلى الباب 6 وهو يوميُذ يوم زينـب بنت بحشش 6 فدخل وأَذن لنا نقال : أَخرجا ما تصرْران(1) ، نقلنا : يا رسول الله بـعَّنًا آبوانا لتستعملنا على بعض ما تستعمل عليه الناس 6 فـأما ما يؤدي الناس فنوُدي ، وآّما ما يصيب الناس من منفعة فنصيب فاستلقى ملياً ورنع بصره إلى السماء ، فذهبنا نكلمه فـأُومت إلينا زينبب

 تال : ادعُ لي آبا سفيان بن الحارث ومَحمِية بن جزءْ الزبيدي (Y) =

وهو الرأي المعرون والمشهور في بلادنا . ( صحيح مسلم ه : ( \& ) .

 في صدوركما من الكلام ، وني روابة في بعض النسخ : أخرجا الما ما تسرران بالسين أي









 الزوائد ابن هانم ) .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إليه الثيء إذا كان عنده
 ابنتك من الآخر ، وتال لمححمِة : سُقْ عنها ما عندكُ . * حدثنا علي بن آلي هاشم قال 6 حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق 6 عن ابن شهاب 6 عن محمد بن عبد الله ابن نوفل 6 عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بنـحوه ؛ وقال فيه : فقالا لعلي والله ما نَفَسْنا عليك ما هو أَعظم من ذلك من صهره وصحبته ، وقال فيه : وكان مَحْمِية على خُمس المسلمين • وقال فيه : وقال لآلّي سفيان : زوّج ابنتك عبد المطلب . قال : قل فعلت 6 وتال
لمحمية : يا محمية زو ج الفضل ابنتك ، قال : قد فعلت يا نبيَ الله (1) * حلثنـا أبو داود تال 6 حدئنا شعبة ، عن الحكم 6 عن ابن إلي رانع (r) عن آبيـ (r) : آَن رسول الهُ صلى الله عليه وسلم بعث (1) فيرواية صحيح مسلم ه : •ع حاشية شرح الساري ، قال صلىالسل عليه وسلم





 وكذا في صسحي مسلم ه : ^ب ر رواية السند السابق . (Y) ابن أبي رانع : في الإصابة ع : r : ^Y


 الإصابة ع : 1 ، ، الاستيعاب ₹ : 79 ) .

رجلاً هن بني مخزوم (1) على الصدقة . فقال لالي رافع : أَتتبعي فتصيب منها . فقال : لا حتى TTi رسول الله صلى الله عليه وسنم فـأَّأَّه ، فأَتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذللك له ، فتال :

إن مولى القوم من أَنفسهم وإنه لا يـحل لنا الصدقة . حدثنـا يزيـد بن هارون قال 6 أُنبـأًنا هحمل بن إِسحاق عن الزهري 6 عن سعيد بن المسيّب 6 عن جبير بن دطعم قال :
 بتي. هاشم وبتي المطلب ، أَتيته بَّنا وعثمان بن عفّان فتلنا : يـا رسول الله 6 هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم بلكانك الذي جعلك الله به منهم أَرأَبت ( إخوراننا من (r) ) بني المطلب ؟ أعططيتهم ومنعتنا وإنما نـحن وهم هنلك بمنزلة (واحدة (r) ) ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسملم : إنهم لم يفـارقوني في جاهلية ولا إسلام ، وإنحا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 6 وشبّك النبي صلى الله عليه وسلم بين أَصابعه - وأَّار

أَبو خالد فشبلك بـين أَصابعه (!) .
(1) هو -كما جاء في بجمع الزوائد

 ثاني عشر ، وكان من المهاجرين الأولين ، وشهل بلدرأ ، ، ونقله رسول النه صلى النى النه عليه


صحيح الآرمذي



ابن المسبب عن جبر .بن مطعم

* حدثنا عثمان بن عمر قال 6 حدثنـا يونس . 6 عن الزهري عن سعيل بن المسيتب قال ، أَخبرني جبير بن هطعم رضي الله عنه قال : لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ، ولا لبني نوفل من الخمس كما قسم لبتي هاشم وبني المطلب ، و كان أبو بكر رضي الله عنه بقسم الخمس نـوو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( غير أَنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم 6 و كان عمر رضي الله عنه يعطيهـم وعثمان من بعله منه (1) )
، حدثنـا عيسى بن عبد اللهُ بن محمد بن عمر بن علي قال حدثيني آلي ، عن أَبيه ، عن جلده ، عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم يقسم الخمسس بين بتي عبد المطلب وبني عبد يغوث 6 ثـم قسمه أَبو بكر رضي الله عنه عليهم ، وهو يسير 6 ثـم قسمه عمر رضي اللهُ عنه سنتين 6 تُم كلّّم فيـه علياً رضي الله عنه عامَ اشتدت فيـه فلما صار علي رضي الله عنه إلى دنزله أرسل إِليه العباس رضي الله عنه : أَعطيتموه الخمس ؟ قال : نعم ؛ قال : أً أَ والله لا يعطيكموه

أَحد حتى يعطيكموه رجل نبي. * حدثنـا أَبو بكر بن أَي شيبـة قال ، حلـُنـا عبد الله بن نير قال ؛ حدثنـا هاشم بن البريـد(r) قال ، حدثنـا حسين بن ميمون ك (1) الإضانة من مسند ابن حنبل ع : r^ من حديث سعيد بن المسيب عن جبير -ابن مطعم

أن سلسلة السند بطولما وردت فيه وبیض من هذا المديث .

عن عبد الله بن عبد الله(1) ، عن عبد الرحمن ابن آّبي ليلى قال : سـسعت عليـاً رضي الله عنــه يقـــول : اجتمعت أنـــا والعبــاس
 عند رسول الهُ صلى الهُ عليهوسلم ، فسأَل العباس فقال : يا يا رسول الله كبرت سنّي ورق" عظمي ، وقد ركبني مؤونة فإِن زآبّت أَن تـأُر لي
 فاطمة : يا رسول الله أَنا رنك بالمنام المّل الذي قد علد
 زيد بن حارئة : يا رسول الله كنت أَعطيتني آَرضاً آَعيش فيها ،

 في كتاب الله فاقسمه في حياتك لثلا ينازعنيه أَحد بعدك فافئ قال : قد فعل ذالك ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت

 رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسمته حياة رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم ، نمّ ولاية أَبي بكر رضي الله عنه ، فقسمته حياة آلبي بكر ، رسا

 (1) هو عبد التّ بن عبد اللّ الماشتني - مولامم - الرازي الكوني ، تاضي الري


ص r.r ط - بولاق ) .

فعزلَ حَقَّنَا ، ثم أَرسل إليّ نقال : هذا حقَّكم نخذه فاقسمه حيث
 إليه حاجة ، فردّه عليهم تلك السنة ، ثم ملم يدغي إليه أَحدُ بعد عمر رضي الله عنه حتى قمتُ مقامي هذا ، فلقيتُ العباس بعد ما ما خرج من عند عمر فقال : يا علي لقد حرمتنا الغداة شيئاً لا يردّ علينا أَبداً إلى يوم القيامة ، و كان رجلاً ذاهباً

 قال : آعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيباً من خَيْبَر ، وأبو بكر
 وإن شئتم أَعطينكم ما كان نصيبكم من خيبر مالاً ، فنظر بعضنا إلى بعض ، فقتل عمر ولم يعطنا شيئاً ، فقسمها عثمان . فذكرنا ذلك له ، فقال : إن عمر قبضها ولم يعطكم شيئاً فـأَنى آَن يعطينا . ، حدثنّا يزيد بن هارون قال ، حدثنا هحمد بن إسحاق (1) عن الزهري ومحمد بن علي عن بزيد بن هرهز (1) قال ( كتب نجلدة

 وسلم ؟ وهل كان بضرب لهن بسهم ؟ وعن قتل الوِلْدان ؟ ويـخبره
 الاعندال سند الأحادِيث التالبة .
، YミA : ا



في كـابه : أَن العالم صاحب موسى قد قتل الغلام . قال يزيد (1) : فأنّا كتبت كتاب ابن عباس رضي الشا عنهما إلى نجدة . كتب إليه : كتبت تسألَني عن سهم ذوي القربى لن هو ؟
 منه عائلنا ، ونقضي منه عن غارمنا فأَبِينا إلا آَن بسلمه إلينا ،

 معهه ، فأًا أَن يضرب لهم بسهم فلا ، وقد كان يرض
 صاحب موسى قتل الغلام ، ولو كنت تعلم منهم ما علم ذلك العالم (0)
 وحبن كتب جوابه وقد قال ابن عباس : ا و واسَ لولا أرده عن شر ية فيه فيه مكبت إليه
. YミА : 1 (Y)

 بسهم ولكنه كان يجيزهن من الغنيمة .


 ا 1






 الته صلى اله عليه وسلم تد بهى عن قتلهم ( انظر الملديث بمعناه في هذه المهادر كلها ) .

ولكنك لا تعلم فاجتنبـهم 6 فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
-نهى عن قتلهم

* قال هحمد بن إسحاق ، وحدثُني من لا آتههم 6 عن يزيد ابن هرمز : أَنه كان في كتاب نـجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما : يسآّله عن العبيد هل كانوا يـحضرون الحرب ®ع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس رضي الله عنه : إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فأًا أَن يضرب لهم بسهم فلا ، وقد كان يرضن لهم 6 وعن اليتيم(1) ومتى يـخر هن اليتم ويجب سهمه في الفيء ؟ فكتب إليه : وأَما اليتـيم فإذا ( بلغ النكاح ح وآونس دنه رشداً

دفع إليه ماله (Y) و ) خر ج من اليتم ووجب سهمه في الفيء . " حدثُنا عثُمان بن عمر قال 6 حدثُنا يـونس 6 عن الزهري ، عن يزيد بن هرهز : أَن نجدة ( الحروري (r) ) حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما : يسآّله عن سهم ذي القربى ؛ لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو ( لنا (£) ) لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه لهم ؛ وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا هن ذلك عرضاً رآَيناه دون حقنا فرددناه ( عليه (0) )
. Y६^ : (1) في الأصل \# وعن البيت ") والتصويب عن هسند ابن حنبل

 تنبت لـيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه ، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس . -فقد ذهب اليّم (r) سثط في الأصل والمُبت عن المصلر السابق .
6. وآبينا أن نقبله ، وكان الذي عرض عليهم آن يُعين ناكحهم وآن يقضي عن غارههم ، وآن يُعطي فقيرهم ، وآلَّى أَن يزيدهم على ذلك)

- حلدئنا القعنبي ، عن سليمان بن بلال ، عن بلال ، عن جهعر بن محمد عن آبيه ، عن يزيد بن هرمز : آن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لم هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت تسألّي عن الخمس لمن هو ؟ وإنّا نقول هو لنا ، فـأَّي قومنا

ذلك علينا (r) .

* حدثنا خلف بن الوليد قال ، حدثنا آبو دعشر ، عن سعيد ابن أَّي سعيد قال : كتب نجدة إلى ابن عباس : اكتب إليّ : مَنْ ذوو القربى ؟ فكتب إليه : كنا نزعم نـحن بني هاشم فـّلًى علينا تومنا ذلك ، وقالوا : قريش كلّهم .
* حدثنا هارون بن معروف قال ، حدثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف(r) ، عن مجاهد في توله ( واعْلموا أَما غَنِمتم مِن شئ فَإنَّ للِّهُ خُسَه وللرّسول وَلذي القرىى (ا) ) قال : فكان الني صلى الله

$$
\text { (1 أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده } 1 \text { : • مr من حديث يزيد بن هرمز . }
$$




(Y) هو خصيف بن عبد الر حمن البزري الحراني ، أبو عون ، من موالي بنبي أمية ،



عليه وسلم وذو ترابته لا يــُ كلون من الصدقة شيئاً لا تحل لهم (1) ، فللنبي خمس الخمس ، ولني قرابته خمس الخمس ، ولليتامي

مدل ذلك 6 وللمساكين مثل ذلك 6 ولابن السبيل مثل ذلك . * حدثننا هحمد بن الصباح قال 6 حدثننا الحكم بن ظهير عن السدي قال ، حدثنـا أبو ماللك (Y) عن ابن عباس رضي اللّ عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يـسم الفيء على خمسة يضربـها لمن أَصاب الفيء 6 للفارس ثلاثة أَسهم 6 والراجل سهم 6 ويقسم الباقي على ستة ؛ فسهم لله 6 وسهم لرسوله 6 وسهم لذي القرىى ؛ قرابة رسول الله مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي صلى الله عليه وسلم عع المسلمين 6 وسهم لليتامي 6 يتامى الناس ليس ليتامى بني هاشم
(1) روى ابن كثير في التفسر ع : 1 المدبث عن خصيف بن بجاهل قال : علم الد





$$
\begin{aligned}
& \text { أخببار }
\end{aligned}
$$

(*) (عمر بن النططاب رضي الله عنه )
نسـبه ونشــأته (*)



أولاده (*)

زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بـر بن جمح
 ابن آبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم وأُهها فاطمة بنت رسول اللّ صلى اله عليه وسلم
وزيد الأَصغر ، وعبيد الله - قتلا يوم صفين مع معا معاوية - وأُمهما صأ
 وكان الإسالم فرق بين عمر وأم كلثوم بنت جرون برول .


 وعبد الرحمن الأَصغر ، وأْهه أُ ولد . المد
(1) الختلف في رسم هذا اللفظ فتي أسد النابة ع : بّه والروض الأزمر - غغطرط



. Y70 : عن طبقات ابن سعد ( ( 1 ( $)$ عناوين مضاذة

وفاطمة ، وأْمها أم حكيـم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مـخزوم

وعياض بن عمر ، وأُمه عاتكة بنـت زيـل بن عمرو بن نُفيـل . قال : أَخبرنا أَبو بكر بن عبد الله بن أَّي أويس المدني قال ، أَخبرنـا سلِمان بن بلال ، عن عبيد اللهُ بن عمر ، عن نافع قال : غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمَّأٌّ عاصم ابن عمر ، و كان اسمها

عاصية قال : (॥ لا ، بـل أَنـت جميلة ") (1) .
منزل عمر في ابـاهلية (*)

* قال مححم بن سعد ، سألً المكي - و كان عالمأ بـأمور مكة ــ عن منزل عمر بن الخطاب الذي كان في الجاهلية مكة فقال : كان ينزل في آَصل الجبل الذي يقال له اليوم جبل عمر ، و كان اسم الجبل في الجاهلية " العاقر " فنُسب إِلى عمر

بعد ذلك ، وبه كانـت هنازل بني عَدِيّ بن كعب (r) . * قال ، أَخبرنا يزيلد بن هارون ، وعفّان بن هسلم ، وعارم ابن الفضل قالوا : ، أَخبرنـا حماد بن زيد قال ، أَخبرنا يزيل بن حازم ، عن سليمان بن يسار قال : ثرّرّ عمر بن الخطاب بضجنان (٪) فتال : لقـل رأَيتُني وإني لأرعى على الخطاب في هذا المكان ، و كان
(1) عن طبقات ابن سعد
. عنوان مضاف .
(Y) عن طبقات ابن سعد




- والهُ ما علمت - فظًا غليظاً ، تم أَصْبَح إِليَّ امَرُ أمة محمد صلى الله

عليه وسلم 6 ثـم قال متـمثلاٌ :
يبقى الإلهُ ويُودي المالُ والولدُ(1) لا شيء فيما نرى إلا بَشًاشَتَعُ
تُم قال لنعيره : حَوْبَ(r)
قال 6 أَخبرنا سعيد بن عامر 6 وعبد الوهاب بن عطاء قالا 6
 عن آبيه قال : أَقبلنا مع عمر بن الخطاب قافلين من مكّة ، حتى إذا كنَّا بشعاب ضَجْنان وقف الناس - فكان محمد يقول : مركانا كثير


 أَحلُ . قال ثـم تمثّل بهذا البيت :


إســام عمر (*)

* قال ، آَخبرنا عبد الملك بن عمرو آَبو عامر العقديٌ قال
(1) وبعهه


أين الملوك التي كانت تـــوافلها عنا


(Y)
. Үัฯ :
(Y) الأشب : شدة التفاف الشجر وكثر ته حتى لا يبازى فيه .
(६) عن طبقات ابن سعد
(*) عنوان مضان .

أَخبرنا خارجة بن عبد الهُ ، عن نافع ، عن ابن عمر : أَنَّ النبي صلى اللهعليه


 قال ، أَخبرنا عبد الرحمن بن حَرْهَلَة ، عن سعيد بن المسيّب قال :
 ابن هشام قال „ اللهم اشْدُدْ دينك بـأَحبهـا إِليك « هنشدَّدَ دينَه بعمر

ابن الخطاب (r)

* قال ، أَخبرنا هحمد بن عبد الهُ الأَنصاري قال ، أَخبرنا

أَشعث بن سوار ، عن الحسن ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :
 * قال ، أَخبرنا إسحاق بن بوسف الأَزرق قال ، أَخبرنا القاسم


 وقد قتلت هحمداً ؟ قال فقال عمر : ما أَراك إلاّ تد صبوتَ وتر كت

 صاحب الروض بةوله : بأنهما كانا سيدي قبائلهـا . (r) عن طبقات ابن سهل ب : ( ( . 7 : 9
 أخو بني علي بن كعب .

دينك الذي أَنت عليه ! قال : أَفلا أُدُّك على الهجب يا عمر ؟ إن ختنك (1) وأختك قد صَبْوًا وتر كا دينك الذي آَنتَ عليه ، قال :

 فدخل عليهما فقال : ما هذه الهينمة (r) التي سمعتُها عندكم ؟ قال :

 في غير دينك ؟ قال فوئب عمر على ختنه فوطئه وَطْئاً شديداً ،
 فقالت وهي غضبي : يا عمر ، اَّنْ كَانَ الحقُ في غير دينك ! ! آَشهد



 (1) المتن : هو الصهر المتزوج ابنة الرجل أو أخته ، وختن عمر رضي السَ عنه







 (


 فإني أرجو آن تكون دعوةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لك لكيلة
 قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في آلصل الصّفًا ، الصّا ، فانطلق عمر حتَّى أَتي الدار . قال : وعلى باب الدار حمزة ، وطلْحَحُ وأَناسُ من أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رأَى حمزةُ وَجَلَ القومر من عمر قال حمزةُ : نَعَم فهذا عمر ، فإن يُرِدِ اللُّ بعمرَ خيراً يُسْلمَ ، ويتبع النبيًّ صلى الله عليه وسلم ، وإن يُرِّدْ غير ذلك يكن قتله علينا هيّنا . قال : والنيُّ عليه السلام داخلُ يُ يُوحي إليه ،

 بك من الخِزْي والنكال ما أَنزل بالوليد بن المغيرة . اللهم هذا عمر
 آَههُُ آنك رسول الله ، فأًسلم وقال : اخرُجْ يا رسول الله . الهُ * قال ، أَخبرنا محمد بن عمر قال ، حدثي إبراهيم بن إسماعيل بن آلي حبيبة ، عن داود بن الحصين قال ، وحدثني معمر عن الزهري قال : أَسلم عمر بن الخطاب بعد آَن دخل رسول الله صلى


$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. rav : }
\end{aligned}
$$

ونساء قد أَسلموا قبله ، وقد كان رسول الهُ نـلى اللّ عليه وسلم قال



 عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : أَسلم عمر بعد أَربعين رجلاً. وعشر نسوة ، فما هو إلا آَن آسلم عمر فظهر الإسلام . يكة (r) .


 البيت حِلَقًا ، وطفنا بالبيت ، وانتصفنا ممن غلظ علينا ، ، ورددنا

 عن اَبَيه قال ، ذ كرتُ له حديت عمر نقال ، أَخبرني عبد اللهُ بن تُعلبة
 - قال آخبرنا هحمد بن عمر قال ، حدئي أُساهة بن زيد
(1) عن طبقات ابن سعد


(Y)

 وإحدى عشرة امرأة ه ) ه


ابن أَسلم ، عن أَبيه ، عن جده قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : " ولدتُ قبل الفجار الأَعظم الآخر بـأربع سنين "ه . وأَسلم في ذي الحجة السنة السادسة من النبوةّ وهو ابن ست وعشرين سنة . قال : وكان عبد الله بن عمر بقول : أَسلم عمر وآنا
ابن ست سنين(1)

* قال أَخبرنا عبد الهُ بن نمير ، ويَعْلَى ، ومحمد ابْنَا عُبَبْْ
 سمعتُ عبد الهُ بن مسعود يقول : فما زلنا أَعزّة منذ أَسلم عمر (()) . * قال محمد بن عبيد في حديئه : لقد رأَبتنا وما نستطيع أَن نصلي في البيت حنى أَسلم عمر ، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي (r)
* قال ، أَخبرنا يعلى ، ومحمد ابنا عبيد ، وعبيد الهُ بن هوسى ، والنضل بن د كين ، ومحمد بن عبد اللهُ الأَسدي قالوا ،
 مسعود : كان إسلام عمر فتحاً ، وكانت هجرته المنه نصرأ ، وكانت


عمر ، فلما أَسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا (8) .
(Y،1) عن طبقات ابن سعد Y : YV•وY9 .
( ( ) (§) عن طبقات ابن سعد انزواثد 9 : عمر ملكاً يسدده ، والني لأحسب النيطان يفرته ، إذا ذكر الضالمون فحيي " .

## ( لسميته باللناروق )

 صالح بن كيسان قال ، قال ابن شهاب : بلغنا أن أَهل الكتاب كابن الما


 مناقب عمر الصالحةّ ويثني عليه ، قال : وقد بلغنا أَّن عبد الله بن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الهُ علبه وسلم : „ اللهم آيد دينك بعمر بن الخطاب " .

* قال أَخبرنا أَحمد بن محمد الأَزرقي المكي قال ، أَخبرنا عبد الرحمن بن حسن ، عن أَيوب بن هوسى قالل : قال رسول الله
 الفاروق ؛ فَرَقَ الهُ بين الحق والباطل "(r) .
* قال أَخبرنا محمد بن عمر قال ،أَّخبرنا أَبو حزرة يعقوب
 قلت لعائشة : من سمىَّ عمرَ الفاروق ؟ قالت : النبيٌ عليه السلام (r) .

ومناتب عمر لابن البوزي ص \&1 .

 بأخذ بيده فيدنله المنة هِ . .
 ومناقب عمر لابن البوزي ص \&1 من حديث أبي عمرو بن ذكوان عن عائثة رضي الن عنها .
( ذكر هجرة عمر بن الخططاب وإخائه - رحمه الله )
 ابن مسلم ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أَبيه ، وأَخبرنا محمدا
 عن نافع ، عن ابن عمر قال : لـا أَذِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،للناس في الخروج إلى المدينة ، جعل المسلمون يخرجون أرسالاً يصطحب الرجال فيخرجون . قال عمر ، وعبد الله قلنا لنافع : مُشَاةٌ أو ركباناً ؟ قال : كل ذلك ؛ أَما أهل القوّة فر كبانُ ويعتقبون ،

وأَما من لم يجلدوا ظهرًا فيمشون .
 وهشام بن العاص بن وائل التناضب من إضاءة بني غِنًار . وكنا إِنا





 الله عليه وسلم بكة لم يخر ج ، فأَسرعا السير فنزلا معنا بقباء ، فقالا لعيّاش : إن أُمك قد ندرت

 أمي . فخرج معهما فلما كانوا بضجنان نزلَ عن راحلته فنزلا معه

فأَّوثقاه رباطاً حتى دخلا به مكَّة فقالا : كذا يا آهل مكة فافعلوا
بسفهائكم . تم حبسوه(1) .
،
 ابن جعفر عن سعد بن إبراهيم قالا : آخى رسول الله صلى اله عليه

وسلم بين عمر بن الخطاب وعويم بن ساعدة (r) .
 عن عبد الواحد بن آّي عون قال : آنى رسول الهُ صلى الله عليه وسلم بين عمر بن الخطاب وعتْبان بن مالك . قال محمد بن عمر : ويقال بين عمر ومعاذ بن عفراء (r) ، قال أخبرنا محمد بن عمر قال ، أَخبرنا محمد بن عبداله


الخطاب بالمدينة خطة من رسول اله صلى اللّ عليه وسلم (8) (\% (*) ( ${ }^{\text {(*ادة عمر لبعض السرايا })}$

*     * قال أَخبرنا محمد بن عمر قال ، أَخبرنا أُسامة بن زيد بن أَسلم ، عن أَي بكر بن عبد الرحمن قال : بعث رسولُ الهُ صلى الله

 البحزي ص 1 .
. YYY : r $r$ (Y)

. YVY : r (॰) عنوان مضاف .

عليه وسلم عمر بن الخطاب سرية في نُلائين رجلاً إلى عُجْز هوازن بتُربة ، في شعبان سنة سبع هن الهجرة (1) * قال أخْبرنا رَّح بن عبادة قال ، أَخْبرنا عوف ، عن ميمون ِّي عبد الله 6 عن عبد الله بن بُريدة ، عن أَبيه بُريـدة الأسلمي قال : للا كان حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بـحضرة أَهل خيبر

أَعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمرَ بن الخطاب (r) ( ذكر عهد آبي بكر (ا إلى عمر ") واستخلافه إياه ووحيته إياه ) عن إبراهيم النتخي ، قال : آَول دن ولىّ أَبو بكر شيئاً من أُوور المسلمين عمر بن الخطاب ولاه القضاء . و كان آرل قاض في الإسلام (r)

* عن الحسن بن أَبي الحسن ، قال : لا ثُقل أَبو بكر واستبان له دن نفسه . جكع الناس إليه فقال : إنه قذ نزل بي ما قد ترون ولا


 وخلوا عليه فلم تستقـم لهم 6 فرجعوا إليه فقالوا : رآّينا يـا خليفـة رسول اللهُ رأيك . قال : فلعلكم تـختلفون . قالوا : لا . قال : فعليكم عهل الله على الرِّىى ، قالوا : نعم . قال : فـأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه

. PVY : عن طبقات ابن سعد
. HVF : عن المرجع السابق (Y)
(Y) مناقب عمر لابن المحوزي ص

ووالهل إنك عندي لها لأَهْلُوموضع • فقال : عمر . فقال : ا اكتب . فكتب
حتى انتهى إلى الاسم فغُشِيَ عليه . تم أَفاق . فقال : اُ ككتب عمر (1) . * وسعد جلوساً عند آَبي بكر في مرضه غُوَّادًا . فقال أَبو بكر : ابعثوا
 فتفرقوا عنه وخرجوا وتر كوهما . فجلسوا في المسجد وأَرسلوا إلنى عَني

 علم وعلم الناس آَن إسلامنا كان قان قبل إسلام عمر ، وني عمر من التسلط على الناس ما فيه ولا سلطان له . فادخلوا بنا عليه نسآَله فإِ
 اجمعوا لي الناس أَخبر كم من الخترت لكم ، فخرجوا فجمعوا الناس إلى المسجد . فـأَمر من يحمله إليهم حتى وضعه على المنبر ، فقام فيهم
 ماذا تقول لِربِّك وقد استخلفـت علينا عمر . فقال : آَّقول استخلفت

عليهم خير آَهلك (r)

* فـَّمر هن يحمله إلى المنبر • فكانت عا وأَثنى عليه . تم قال : أَّيها الناس احذروا الدنيا ولا تثقوا بها ، فإنها


تُبْغَضُ الأْخرى . وإن هنا الأُمر الذي هو أَملك بنا لا يصلح آخره
إلا مكا صلح آّوله . ولا يتحمله إلا أَفضلكم مقدرة ، وأَلكاككم لنفسه
أَشد كم في حال الشدة ، وأَسلسكم في حال اللين ، وأَعملكم برأْي ذوي الرأي ، لا يتشاغل بما لا يعنيه ، ولا يـحزن للا ينزل به ، ، ولا
 لشيء منهـا ضدّه بعدوان ولا تقصير • يَرْصُد لمـا هوَ آت عَتاَدَه من الحذر والظلم(1) ، وهو عمبـر بن الخطاب - تُم نزل فدخل . فحمل اللّاخطَّ أَمارته الراضي بها على الدخول معهم توصلاً (r) * عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان عثمان يكتب وصية آَّي بكر فـأغمي على آلبي بكر فجعل عثمان يكتب فكتب عمر كا فلما أَفاق قال : ما كتبت ؟ قال : كتبت عمر . قال كتبت الذي آرددتُ آن آمرك به ولو كتبتَ نفسَك لكنتَّ لها أَهاكُ (r) . * عن زيد بن أَسلم عن آَبيه ، قال : كتب عشُمان عهد الخليفة بعد أَبي بكر ، وأَمره آَن لا يسمي أَحداً . وترك اسم الرجل - فأُغمي على أَّي بكر إِغماءة . فأَّخذ عتُمان العهد فكتب فيه اسم عمر . قال : فأَفاق أَبو بكر فقال : آّرني العهد ، فإِذا فيه اسم عمر . قال : من

فوالله لو كتبت نفسك لكنتَ لذلك أَهلاُ(!) * عن الواقدي ، عن أَشياخه : أَن أَبا بكر لما استعز به دعا
(1) في نسخة النورية من المناقب ॥ من الـذر والطاءة "ه . .
(Y) مناقب عمر لابن الموزي ص 9؟ .
( المرجع السابق ص q ع ، .0 .

عبد الرحمن بن عوف فقال : أَخبرني عن عمر بن الخطاب فقال :
 فقال عبد الرحمن : هو والهُ أَفضل من رأُيك فيه .




 وسمع بعض أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا على على
 استخلافكك عمر علينا وقد تري غلظته ؟ ؟ فقال أَبو بكر : أَّجلسوني ،

 اخطجع - ودعا عثمان بن عفان فقال : اكتب .


 استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب . فاسمعوا له وأطيعوا . وإني لم Tلّ الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم إلا خيرا ؛ فإِن عدل

 ينقلبون "(1) . والسلام عليكم ورحمة الله وبر كاته " . . . MYV سورة الشُعراه الية (1)

تُم آَمر بالكتاب فتختمه 6 وخر ج به مـختوماً . فقال عثـمان للناس : أَتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ قالوا : نعم . فبايعوا . تُم
 وقال : اللهم إني لم إرِدْ بذلك إلا صلاحهم ، وخفـت عليهم الفتنة ،
 ما أَرشدهم 6 وقد حضرني من أَمرك ما حضر ؛ فاخحلفي فيهم فهم

عبادك (1)

* مولى أَّي بكر ؛ وهعه جريدة يــجْلِسُ بـها الناس 6 فقال : يا أَيهها الناس اسمعوا قول خليفة رسول الله صلى اللّ عليه وسلم . قال : إِني قد
(r) رضيت لكم عمر فبايـعوه
* عن قيس قال : رأَيتت عمر وبيلده عسيبُ نـخلِ وهو يُجْلِسُ الناس يـقول : اسمعوا لقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فجاء مولى لاًّي بكر يـقال له شديد بصحيفة فقرأَّا على الناس . فقال : يقول أَبو بكر : اسمعوا وآّطيعوا لمن في هذه الصسحيفة فوالله
ما آلوتكم •

قال قيس : فرأَيت عمر بعد ذلك على المنبر (r) . * عن أَي عبيدة قال قال عبد الله : أَفرس الناس ثلاثة أَبو بكر (1) مناقب عمر لابن الجوزي ص 0 0 ، 10 و وانظرهزي الطبقات الكبرى لابن سعه .

(Y) . OY ، مناقب عمر لابن الموزي ص (Y)

في عمر 6 وصاحبة موسى حين قالت استـأُجره 6 وصاحبة يوسف(1) .

* قال أَبو بكر لعائشة حين احتضر : يا بنية إِنا ولينا أَمر الململمين فلم نـأخذ لهم ديناراً ولا درهماً ، ولكنا آَ كلنا من جريش طع طعمهم في بطوننـا ، ولبسنا من خشن ثـيـابهم على ظهورنا 6 وإِنه لم يبق عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثـير • إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح 6 وجرد هذه القطيفة . فإذا مت فابعيّي بهن إِلى عمر . فجاءه الرسول وعنده عبد الرحمن بن عوف فبكى عمر حتى سالت
 ارفعهن يا غلام 6 فقال عبد الرحمن : سبحان الله يا أَمير المؤهنين تسلب عيال أُيي بكر عبداً حبشياً ، وبعيراً نـاضحاً ، وجرد قبطيفة ثمنها خمسة دراهم فقال : ما تـأٌو ؟ قال : آمر بردهن على عياله . قال : خرحج أَبو بكر عنهن عند الموت وأَردهن " أَنا " إلى عياله .

لا يكون ذللك والله آبـلاً الموت آّسر ع من ذللك (r)
(سيات وصهية أي بكز لعهر رضي الله عنهما )

* حفظتها إِن لله حقاً بـالنهار لا يقبـله في الليل ، ولله حق بـالليل لا يقبله في النهار ، وإِنها لا تقبل نـافلة حتى تؤدى فريضة ، وإِنا ثقلت موازين من ثقـلت موازينه يوم القيامة باتباعهم في الدنيا الحق وثقتله عليهم


هوازين من خفَّت موازينه يوم القياهة باتِّباعهم في الدنيا الباطل

 سيئاتهم ، وذكر آية الرحهة ، وابية العذاب ؛ ليكون المؤمن راغباً وراهبأ ، فلا يتهنى على الله غير الحق ولا يلقي بيده إلى المهلكة ،


اللوت ، ولن تعجزه(1) .

* عن إسماعيل بن أَبي خالد عن زبيد ( ابن الحارث) اليامي (ا) .

 فماذا تقول لربك إذا لقِيته وقد استخلفت علينا عمر ؟

 حقاً في الليل لا يقبله بالنهار ، وله حقاً في النهار لا يقبله في الليل، وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ، وإنما ثقلت موازين من ثقلت هوازينه بوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا ثقله عليهم ،
 هوازين من خفت مووازينه يوم القيامة باتباءهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم ، وَحُقَّ لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أَن يخف .
(1) مناقب عمر لابن البوزي ص س
. إضافة عن ميزان الاعتدال ا :

إن الله ذكر أَهل الجنة بصالح أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فيقول

 وذكر آية الرحمة وآية العذاب ؛ ليكون المؤمن راغباً راهباً . لاتتمن على الله عز وجل غير الحق ولا تلق بيديك إلى التهلكة . فإن حفظت
 منه ، وإن أَنْت ضيّعت قولي لم يكن غائب أَبغض إليك من الموت

ولن تعجزه(1)

* عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : سمعت أَبا بكر بن سالم ، قال : لا حضر أبا بكر الموتُ ُو أوصى . (ا بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أَّي بكر الصديق عند آخر عهده بالدنيا خارجاً منها ، وأَول عهده بالآخرة داخلاً فيها ، حيث يؤمن الكافر ، ويتّقي الفاجر ؛ ويصدُق الكاذب ؛ إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب ، فإن قصد وعدل فذاك ظتي به ، وإن جار وبدل فالخيرَ أَردتُ ولا أَعلم الغيب | و وسَعْمْمَمُ الذينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنْقَلِبونَ |(r)
تم بعث إلى عمر فدعاه فقـال : يا عمر أَبْغَضَكَ مُبْغِضُ وأَحبَّك محبٌُ ، وقد ما يُبْغْضُ الخير ويُحبٌُ الشر ، قال ( عمر ) (r) : فلا حاجة لي فيها ، قال : لكن لها بك حاجة ؛ قد رأَيتَ رسولَ اله

صلى الله عليه وسلم وصحبته ، ورأَبت أَثرته أَنفسنا على نفسه ، حتى أَن كنا لُُهْدي لأَهله فضل ها يـأُتينا هنه ، ورَأَئتَي وصَحِبْتَنِي ، وإِنا
 وإني على طريقي ها زغت ، تعلم با عمر أَن لله حقاً في الليل لا يقبله في النهار وحقاً في النهار لا يقبله في الليل . وإنما ثُقلت هوازين من تَقُتل موازينه يوم القيامة باتِباعهم الحق ، وحُقَّ لميز انلا بِكون فيه إلا

 إن آول من أَحذرك نفسك وأَحذرك الناس ؛ فإنهم قد طمحت أَبصارهم ، وانتفخت أَجوافهم ، وإن لهم لحيرة عن ذِلَّةٍ تكون ، وإِيّاك أنّ تكونه ، وإنهم لن يزالوا خائفين لك فرقين منك ما ما خفت

( ذكر ابتلاء خحلافته رضي اله عنه )

* عن هحمد بن سعد قال قال لي حمزة بن عمر : توفي أَبو بكر
 ثلاث عشرة ، فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلائاء صبيحة موت أَبي بكر (r)
(1) مناقب عمر لابن الجوزي ص \&ه ، ه ه .

* حدثنـا (عبد اللّ(*) (1) بن صالح قال ، حدثنـا عبد اللهبن المبارلك ؛ عن جرير بن حازم 6 عن حميلد بن هلال قال 6 حدثّي من شهد وفاة أُّي بكر رضي الله عنه قال : لما فَرَغ عمر رضي الله عنه من دفنه قام خطيباُ مكانه ، فحمد الله وأثّثى عليـه ثـم قال : ( إِن الله ابتلاني بكم وابتلاكم بي . وأَبقاني فيكم بعد صاحي والله لا يحضرني شيٌ من آمر كم فيليه اُّحلُ دوني . ولا يغيب عني فآلو فيه من آّهل الخير
 بهم . فقال الرجل (r) . فوالله ما زاد على الذي قال في ذلك المكان
. حتى فارق الدنيـا
* حلثنـا أَحمد بن ممعاوية الباهلي • قال 6 حدثنـا المغيرة ابن المغيرة (؟) آن هارون الفلسطيني قال ، حدتُي آبو حيان الأُراش :
(*) ورد بهامش اللوحة سها ما يلي (ا مكتوب على بعض أصل هذه الكراريس






 القوة والأمانة ه وني طبقات ابن سعل والأمانة ه .
( المراد بالرجل الذي روى عنه حميد بن هلال عندما شهد وفاة أبي بكر ولم يذكره ابن شبة ولا ابن سعل في طبقاته . (६) قال الذهي في ميز ان الاعتدال ابن معمد بن نصر الرملي الحافظ " .

أن عمر رضي الله عنه لما استخلف قام فحمد الله وأثنى عليه وبداً بآي من القرTن ، ولم يكبر • تم قال : أَيها الناس إني نظرت في في




 إلا خلعني خَلْعَ الشعرةِ من العجين ، فلا طاعة لي عليه . قال : فقام إلبه عمّار بن ياسر فقال : وما هذه الخمس الخصال يا عمر ؟ فقال :




 وأَّا النالثة فالأَنصار الذين آووا رسول الله صلى اللّ عليه وسلم ونصروه
 وأَفعل فيهم وَصِيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأَقْبْلُ محسنَهرم وأَعفو عن مسيئهم . وأَما الرابعة فللعرب فإِنهم أَصل الإِسلام ومنبت العز ، آثبتهم على منازلهم ، وآخذ من أَّهوالهم صدقة أُطهرهم
(1) (1) تجمير ابليش : هو إبقازه في غز وة لنترة طويلة تزيد على نصف العام ،



6 وأزكيهم ؛ لا T T
 وآقاتل عَدُوّهم من ورائهم 6 ولا آَآكلفهم فعلت ذلك كنـت عند الله مصدقاً ، أَقول قولي هذا وآستغفر الله لي ولكم . قال فكانـت هذه خطبته حين استخلف . * حدثُنا عثـمان بن عمر قال ، أَنبـانَا يونس يعني ابن زيـد عن الزهري ؛ عن سعيد بن المسيّب : آن أَبا بكر رضي الله عنه للا توفي أقامت عليه عائشة رضي الله عنها النَّوْ 6 فـأقّبل عمر رضي الله عنه حتى قام ببابها فنهاها ( ومن هعها عن البكاء على آلي بكر
 ابنة أَّي قحافة أخت الّي بكر ك، فقالت عائشة لهشام حين سمعت ذلك هن عمر : إني أَحرّج عليكك بيتي 6 فقال عمر لهشام : ادْخل فقـد أَذنت )(1) للك 6 فدخل فـأخر ج أم فروة بنـت أَّي قعافة إلى عمر رضي الله عنه . فعلاها بـالدّرة . فضربها ضربات ، فتفرق النوائح
 رضي الله عنه ببكائِكن ؟ ! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
 * حدثنا أَبو داود قالل 6 حدثنا إبر اهم بن سعد ، عن الزهري

عن سعيد بـن المسيّب بنحوه :
(1) با بين الماصرتين سقط في الأصل والمبت عن تاريخ الطبري ، والعقد
( أول من سمى عمر رضي الله عنه أمير المومنين )

* حدئنا الحسن بن عئمان قال ، حدثنا محمل بن حرب الأبرش (1) قال ، حدئنا محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري


شُعبة رضي الله عنه (r)

* حدئنا محمد بن يحبى ، عن عبد العزيز بن عمران ، عن أبيه ، عن جله قال : جلس عمر رضي الله عنه يوماً فقال : والهُ ما ندري ما نقول ، أَبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

 فأَنا أَمير المؤمنين .
" حدئنا إبراهي بن المنذر قال ، حدئنا عبد الله بن وهب
 ابن شهاب قال : أَول من حيّا عمر رضي الله عنه بـأَمير المؤمنين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ؛ دخل عليه ذات ات يوم فقال السلام عليك يا أَمير المؤمنين ، فكَأَنْ عمر رضي الله عنه أَنكر ذلك ، نقال
(1) انظر ترجمته في الملاصة للخز رجي ص


 فأنت أمير المؤمنين . قال : فذاك إذآّ ه وورد بععناه أيضاً في تاريخ الخلفاء للمبوطي


المغيرة : هم المؤمنون وأنتت أَمبرهم ، فسكت عمر رضي الله عنه . * قال ابن وهب ، وحدثني الليث بن سعد : أَن المغيرة آَول



 قال : فأَّت آلميرنا

* حدئنا الحسن بن عثمان قال ، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : للا مات رسول اله صلى الله عليه وسلم قالوا لأَبي بكر رضي الله عنه : خليفة رسول اللّ صلى الله عليه وسلم ، فلما مات أَبو بكر رضي الله عنه قاله رالوا العمر رضي اللّ


 * حدثنـا الحسن بن عثمان قال كتب إليَّ عبد الله بن صالح





 عمر لابن البوزي ص צه ط السعادة (ا ابن حتنة ها ه .
(لأَي شيء كان أَبو بكر رضي الله عنه بكتب : من خليفة رسول اللّ صلى الله عليه وسلم ، و كان عمر يكتب مِنْ خليفة أَبي بكر ، ، ومَنْ




 ثم دخلا ، فوجدا عمرو بن العاص فيه فقالا : استـأذن لنا يا ابن العاص


إضافة عن الاستيعاب Y : Y (Y ؛ .




تول الثعر وقبل لم يقل غير بيت واحد وهو توله :

وتيل بل قال :
المهد لة إذلم بأتني أجـــــي
 ششرآ بعل أن علمني الهي البقرة وآل عمران نز أز اد عمر في عططائه خسسمائة . تيل عاش








على أَمير المؤمنين ( نقال عمرو أْنتما ) (1) والهُ آصبتما اسمه 6 هو الأمّير ونـحن المؤمنون ، فوثُب ( عمرو ) (1) فدخل على عمر رضي الله عنه ، فقال : السلام عليلك يا أْمر المؤمنين • فقـال ( عمر )(1) يا ابن العاص ( ما بداللك )(1) في هذا الاسم ؟ لتُخرجنْ مما دنحلت فيه ( أَو لأْعلن )(1) قال : قدم لبيلد بن ربيعة ، وعدي بن حاتم نأَناخا راحلتيههما بفناء المسجد 6 ثـم دخلكا المسجد فقـالا : استـأذن


ونـن المؤمنون . قال : فجرى الكتاب من ذلك اليوم .

* حدثنـا حبان بن بشر قال 6 حدثننا حي بن آدم قال حلثنـا أَبو بكر بن عياش 6 عن الأُعمش 6 عن إِبراهم 6 عن همام ابن الحارث قال : جاء دجلٍ من آهل الكتاب إلى عمر رضي الله عنه فقال : السالم عليك يا هلك العرب 6 فقال عمر رضي الله عنه : وعليك ، آَكذاك تجده في كتابكم 6 أليس تجد نبيًّا 6 ثـم خليفـة 6

ثـم أمير المؤرنين 6 تـم الملوك قال : بـلى
(هيبة عهر رضي الهن عنه (

* حدثنا حبان بن بشر قال 6 حدثنا جرير 6 عن المغيرة قال : كان مما تميز به عمر رضي الله عنه الرعب؛ إن الناس كانوا يفرقونه(r) . = القادسية ووقعة مهران ويوم ابلحر مع أبي عبيدة وكان مع خالل بن الوليد لما سار اللى

 الغابة
. الإضانات للتوضيح عن الاستيعاب (1) . يفر تونه : أي يغزعون منه (Y)
* حدثّنا هارون بن عمر قال 6 حدثنا هحمل بن قيس 6 عن عمر بن هحمد(1) قال 6 حدثّي آّي قال : اجتمع عثمان والزبير وطلحة وابن عوف رضي الله عنهم 6 فقالوا لعبد الرحمن بن عوف وكان أَجرأَهم على عمر رضي الله عنه - لو أَنك كلمت أَمير المؤمنين فإنه يقدم الرجل فيطلب الحاجة فتـمنعه ههابتـه أَن بِلِّمه حتى يرجع ، فَلْيْلِن للناس ، فدخل عليه فقال ذلك له ، فقال : أُنشدك الله يا عبد الرحمن آفلان وفلان قالوا ذلك ؟ قال : فلم يلدع منهم إِنساناً إلاسماه قال : اللهم نعم ، قال : آَا عبا عبد الرحمن والله لقد لِنْتُ للناس حتى خشيت الله في اللين 6 ثم اشتددت حتى خشيـت الله في الشدة ، فـأِين المخرج ؟ فقام عبد الرحمن يبكي يـجر إزاره

يقول : أفض لهم بعدك ، أُفٌ لهم بعدك) . حدثنا أَحمد بن دعاوية ، عن آلّي عبد الرحمن الطاني 6 عن أُسامة بن زيد 6 عن القاسم بن محمد قال : بينما عمر رضي الله عنه كميّ وخلفه عدة من آَصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم بـدا له فالتفت فها بـقي منهم أَحدُّ إِلا سقط إِلى الأرْ فلما رأى ذلك بكى 6 ثـم رفع يلديه فقال : اللهم إنك تعلم آَّي منك دنهم أَشد فرقآ منهم متي (1) كذا في الأصل . وني طبقات ابن سعد ب : YAN معمر بن محمد عن أبيه

 أمير المؤمنين . . الحديث .



إلا وجعل رقبته ساتط

حدثُنا دعاذ بن شبة قال حدثي أْبيعن آبيه عن الحسن ( البصري (1) ) اَّن عمر رضي الله عنه بينـما هو يـجول في سِككِ الملينة إذ عرضت له هذه الآيـة " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنـيـا والآخرة
 ( فحدث نفسه فقال لعلي أُوذي المؤمنين والمؤمنات (r) فانطلق من وجهه إلى أليّ بن كعب فدخل عليه بيته وهو جالد على وسادته فانتزعها أليَ من تحته وقال : دونكها يا آمير المؤمنين ، فقال : لا : ونبذذها برجله ؛ وجلس فقر اَ عليه هذه الآيـة ، وقال : آَخشىي اَّن اَّكون أُنا صاحب هذه الآية ؛ أُوذي المؤهنين والمؤمنات ؟ فقال أِيت : لا إن شاء الله أرجو آَن لا تكون تفعل ك ولكنك رجلُ مؤدِّبٌ لا تستطيع إلا أَن تعاهل رعيتك فتـأٌ
(६) (\%) والهُ آعلم

* حدثُنا ..... (0) وأَحمد بن هعاويـة قال 6 حدئنـا آبو الفتح



(1) الإضافة عن مناقب عمر لابن الموزي ص ITY (Y)
. ON ، ov (Y)
. ITY (Y)

(0) بياض في الأصل بمقدار كلمتين اه

( ما بين الحلاصرتن إضافة للتوضيح عن مناقب عمر لابن الحوزي ص (V)
 فيها عمر ولا ابنه . فقال عمر رضي الله عنه : اللهم غُفْرا إِني رجل
 * حليُنا أَبو مطرف بن أَبي الوزير قال ، حدئنا عبيد الله بن عمرو الرّقي 6 عن عبد الكريـم الجزري 6 عن عكرمة قال : دعا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجالٌُ يـاُخذ من شاربه فَتَتْحْنَحَ عمر رضي
الله عنه - وكان مهيباً - فـأَحدث الحجام ، فـأعطاه أَربـعين درهماً (1) * حدثُنا ز كريا بن أَبي خالد البلوي قال ، حدئنـا محمد بن عيسى الطباع قال 6 حديُنـا سعيد بن مسلمة الاًّموي (Y) قال ؛ حدئنـا إسماعيل بن أْمية (ץ) قال : بينـما سعيد بن الهيلة (؟) يـأْخذ من شارب ع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففزَّعه عمر رضي الله عنه فـأَحْدَث فقال له عمر رضي الله عنه : أَخْنـالُ وسنعقله للك ، فـأُمر له بـأَربعين
. در هماً
* حدثنا جعنر بن عبد الواحل بن جعفر قال ؛ حدثنـا رجل عن الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال : دخل رجلٍ على عمر رضي الله عنه فقال : السلام عليلك يا أَبا غفر ، حفص ، الله لك ،
(1) ورد في مناقب عمر لابن ابلحوزي ص צM (Y بسنده إلى عكرمة أيضاً .


 وعلي بن ميمون العطار . بقى إلى ما بعد المائتين .



فقال عمر رضي الله عنه : يـا آبا حفص غفر الله للك ، فقال الرجل آَّعلتني فرقتك ؛ يـقول : آَفرقتني صلعتك . * حدثنا عبد الواحد بن غياث قال 6 حدثنا أبو عوانة ، عن حسين بن عمران ، عن رجل 6 عن عبد الرحمن بن اَّزْى : اَّن هانى
 فلقي أَبا سفيان فطلب إليه آَن يُكَلِّم عمر رضي الله عنه فقـال آَبو سفيان : ذهب الزمان الذي عهدتنا عليه ، والله لقد بلغين آَن لي ابـنًا
 .يُكَلَّم في ذات اللهُ

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال 6 حدثنـا حماد بن سلمة عن علي بن زيد : أَن هسام بن عكرمة صاحب دار الندوة (1) هجا رجُلْ من المهاجرين ، فجعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلوه باللّر"ّة ويقول : هجوت رجلاً من المهاجرين 6 وجعل يـقول : يـًا لقُصي
 قُصَيَّا لَمَا ضرَبَك أَخو بتي عَدِيّ ، فالتفـت إليه عمر رضي الله عنه
(1) دار الندوة : في الروض الأنف Y : هه ط دار الكتب الحلديثة أن تصي بن كلاب



 فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى ، والله لقد اشتر يتها في ابلحاهلية بز



فقال : اسكت لا أمَّ لك ، نوضع أَبو سفيان إصبعه السبابة على فيه .

* حدثنا أَبو عاصم 6 عن ابن جريج 6 عن ابن آّي مليكة : أَن عكرمة بن عامر(1) هجا وَهْبَ بن زمعة ، فعرض له في هجائه ، فجلده عمر رضي الله عنه ، أَو فحدّه عمر رضي الله عنه . * حدثُنا محمد بن يـحى بن علي بن عبل الحميد قال ، قال عكرمة (بن عامر(1)) بن هشام بن عبد مناف بن عبد اللار يهجو ربيعة

الأسدي :

 قال فاستـأْن وهبٌ عمرَ بن الخطاب رضي اللّ عنه فجلده جلداً بـاللدرة في المسجد الحرام ، فصاح : يا Tال قُصَي" ، فـأمر بـه عمرُ رضي الهُ عنه فسُحِبَ حتى أُخر ج هن المسجل - وكانت له دار الندوة وَرِئها عن جذّه عبد مناف بن عبد الدار ، و كانـت يومئذ في يـده ، تـم بـاعها ابنـه أَبو علي بن عكرمة من معاويـة رضي الله عنه - فقال عكرمة : هنيئًاً لأْتـــاء العشيرة كلها
 وهو عكرمة بن عامر ويقال بن عمار بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدا



 ( 1

هنييُاً على ذي الميد الغمر منهُمُ وبالحلث الناشي وبالغُرر الفرد فإن تك عبد الدار أَخلت ديارها وأَصبحتُ فَرْدًا في ديارهم وَحْدِي فَيَا رُبَّ يوم لو دعوت أَجابتي ، حدثنا هوسى بن إسماعيل قل : حدثنا سليمان بن المغيرة * عن ثابت قال : أَّى عمر رضي الله عنه على أَبي سفيان رضي الله عنه



فقال : أَّما والله لقـد كنـت آَبيًّا .

* حدثُنا هحمد بن حميل قال 6 حدئنا جريو 6 عن المغيرة 6 عن إِبراهيم قال : خرج عمر رضي الله عنه ومعه أَبو سفيان بن حرب رضي الله عنه فمرّ بـلبن في الطريت فـأًر أَبا سفيـان آَن يُنَحِيِّه فجعل ينـحيه ، فقـال عمر رضي اللّ عنه : الحمل لله الذي آّدركت زماناً . أَمر عمر فيـه أَبا سفيان فـأَطاعه * حدثنـا أَحمد بن معاوية قال ، حدثنـا النضرُ بن سهيل قال ؛ سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يقول : كان الناس لِّرِّة عمر رضي الله عنه آَهْبَبَ منكم لسوطكم وسيفكم • حدثنـنا محمل بن يـحيى قال 6 حدثُني غسان(Y) بن عبد الحميد : 6. 6 فلم يرذ عليه شيـيُاً ، فلما كان بعْدُ كُسِرَ بعيرٌ من الصدقة فنتره عمر (1) الصلت : هـ و الرجل الماضي في الحو ائج والأمور ويقال رجل أصلتي أي
 . MYY : Y (Y)

رضي الله عنه وجعله طعاماً للمسلمين ، وقسم جلده قطعاً ، وبعث إلى عيينة بقطعة من جلده ، وقال : إخصف بها فإِنه ليس لك في فيء المسلمين حَقِّ ، قال : تـم إِن عثمان رضي الله عنه تزوَّ جَ بنتَ عيينة ، فقدم عليه فطلب إليه حوائُع ، فقـال : ما للك عندي إلا ما كان لك

إن كانَ ليعطينا حخى يغنينا ويُخْشِينا حتى يُتْقِينا

* حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، أَخبرني يونس 6 عن ابن شهاب قال : أَخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، أَن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم عيينة ابن حصن بن حذيفة بن بـر فنزل على ابن أَخيه الحُرٌ بن قيس ابن حصن - و كان من النفر الذين يـنيهـم عمر رضي الله عنه ، و كان القراء أَصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاوريه - كُهولاً كانوا أو شُبّاناً - فقال عيينه لابن أَخيه (الحر بن قيس(1) ) : هل لك وجْهُ عند هذا الأمیير فتستـأُذن لي عليه ؟ قال : سـأَستـأُذن لك عليه ، قال

(1) ما بين الحاصرتين بياض بالأصل والإنبات عن أسد الغابة ا : عهب والإصابة



 طرائق قدداً " .

با ابن الخطاب واله ما تعطينا الجزل (1) ، ولا تحكم
بيننا بالعدل ، قال فنضب عمر رضي اللُ عنه حتى همّ آلن يقع به ،


 * ومما وجدت في كتاب آّب غسان ، وقرأه عليّ ولا أدري
 ابن الخطاب رضي الله عنه - وعنده رجل من غطفان يُدْعَى مالك





 عندي من قتل الهباءة (t) أَو لا جناه أرَيْمِصُ غطفان ، يعني ما جناه مالكاً أَشد مما جنى وقتئذ ، فقام إليه عمر رضي الله عنه نضربه



( 11 : v v (艹)
والثامك السنام المرتنع والمراد أصبع الضعيف تورياّ والدني مرتنغاً .




بالدرّة" ، وقال : يا عيينة ، كن ذلبلاً في الإِسلام ، فإنما أَنت طليت
 مالِك ، فرجع عيينة فبات بليلة سوء ، وبعث عمر رضي الله عنه
 إِنَّ الآشّعث بن قيس ارتدّ مرتين فنفروا له ذنبه ، وزوّجه آَبو بكر
 قريش إلا بتعيبري ، فقال له الهرم بن قطبة (1) : وأَّين أَنت من الأَشعث ؟ ملكُ في الجاهليةسَبِّدٌ في الإسلام ، له من الأَوس والخزي
 وهو يتغني حلفت يمينــا غير ذي مئنوية لَقَلْبِ أبي حغص أَشدّ من الْحَجَرْ



 (1) هو المرم بن تطبة بن سنان الفزاري ، أدرك ابلماهلية ، وأسلم في عهل النبي





 هذا لعادت المكر مة جذعة . نقال : صدتت والّ وبهذا الفعل حكمت ( الإهابة

حُذَيْنَةُ شَمْسُ وابْنه حصْنُهَا القمر فَلَسْتُ أَبَا حَفْصِ بِأَوَّلَ مَنْ كَفَرْ
وأَنْكَى بِهَا مِنْ حَيِّ ذبْيَانَ إِذْغَرْ
 لـه دون وكان لـه نفر (r)

 وَكَلْشَشُعثُ ُلكندي الَعْظَمُ غَرْرَةٍ فـنَّنكحه الصديتُ واخْتـــارَ قَوْمهُ وأَنْي لَهُ إِذْ كَانَ قَدْ . . . . فلما بلغ عمر رضي الله عنه قوله قال : با عيينة إني على حِلْفَتِي

 غطفان ، قال : ما كنت أَحسب هذا كَائناً ، أَلَا بعئتَ إليه(r) فـَّأَاك ؟ فضشك عيينة وقال : هل بدعنا عمر ؟ عَلَفَ لا يرضى حتى يشفع لي
 من دخل هذا الدين ذَلَّ ، ومن فزع إلى غيره لمَ يُمْنَع ، وجاء ماء مالك الك
 رضي الله عنه فقال : يا اَماير المؤمنين إنْ عُيَيْنَة حِرِجُ الصدر ضيّق اللذرع ، يخافه من فَوْقَهُ ويُخيفُهُ هِنْ دُونَنهُ ، فارضَ عنه ، قال عيينة : هذه شَرٌ منَ الأُولى . حدثئنا خلفبن الوليدقال ، حدثنا المبارك ، عن الحسن (البصري(8) ) :
 الجارود ، فلما أَّى عمر رضي اللهُ عنه قال له رجل : هذا سيد ربيعة كا (1) بياض بالأصل

فسمعها عمر رضي الله عنه وسمعها الجارود وسمعها القوم 6 فلما دنا الجَارُودُ دِن عمر رضي الله عنه خفقـه بـالدُّرّة على رأُسه ، فقـال الجارود : بسم الله ، مَهْ يـا آَمير المؤهنين ، قال : ذللك ، قال : أَّا والله لقد سمعتهاوسمعت ها قال الرجل ، قال : فَمَهْ ، قال : خشَيت أَن يـخالط قلبَكُ منها شيٌٌ ( فتأحببـت آَن أُطأُطىء منـك (1) ) .

* حدثنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا صدقة أَبو سهل الهنائئ (Y) قال ، حلثّني أَبو عمرو ( الجملي ) (Y) ، عن زاذان : آلَ عمر رضي اللّه عنه خر ج من المسجد فإذا جمع على رجل فسـألّ : ما هذا ؟ قالوا : هذا أبَيَ بن كعب ، كان يحدث الناس في المسجد . فخرج
 خفقاً ، فقال : يـأَمير المؤهنين ، انظر ها تصنع ، قال : فإني على عَمْن آَصنع، آَا تعلم أَن هذا الذي تصنع فتنة للمتبوع مذلّة للتابع ؟ ! * حلثنـا ديمون بن الأَصبع قال ، حدثنـا الحكم بن نافع قال حدثنا شُعيب بن آَلي حمزة ، عن الزهري قال ، أْخبرني عمر بن عبد العزيز هن حديـث نوفل بن مُساحِقُ ( بن عبد اللهُ بن مخرمه القرشيو(r) ) أَنه تناجى عمرُ بن الخططب وعـُمانُ بن حُنيـف في المسجد ، والناس يحيطون بههما لا يسمع نجواهما منهم أَحد ، فلم يَزَالَا يتحدَّأَان في الرأي حتى أَغضب عثّانُ عمرَ رضي الله عنهها في بعض ما تكلموا
. Y•r (1)
 ابن سهل أبو سهل المنائي ، روى عن ابن سيرين وألي عمرو ابلم الـملي .


به ، فقبض عمر رضي الله عنه من حصى المسجد قبضةً نحَصَب بها وَجْه عئمان رضي الله عنه فشجّه بالحصى في وجه






وحمله وزاده عنده خيراً . " حدئنا شهاب بن عباد قال ، حدئنا الوليد بن علي الجعفي ،


 الله عنه فأَّنبرته ، فخر ج وني

تجرئوا علئ كلاب العرب(1)
، حدئنا هارون بن معروت قال ، حدثنا عتاب بن بشّ عن سالم - يعني الأَفطس - قال : جاءت ونود


 ، حدثنـا هوسى بن إسماعيل قال ، حدئنا حماد بن سلمة قال ،
(1) ورد في طبقات ابن سعد r : (Y) في الأصل ه نقال ه والصواب ما أثبنه .

أنباًّنا يحِي بن سعيد ، عن القاسم : أَن عمر رضي اللّ عنه قال : لِعلم من ولي هذا الأَمر من بعدي آن سيريده عنه القريبُ والبعيدُ ؛

 من آن آتي إليه .
( ولابة زيد بن ثابت رضي النه عنه الضضاء )
، حدئنا هارون بن معروف قال ، حدئنا ضمرة بن ربيعة عن حغص بن عمر قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا
 فقال له : ما صنعت ؟


إلى رأي ، والرأي هشير .

* حدثنا عغان قال ، حدثنا عبد الواحد تال ، حدثنا الحجاج ، عن نافع : آن عمر رضي الله عنه استعمل زيداً على القضاء ؛ وفرض له رزماً
* حدئنا الحسن بن عثمان قال ، حدثنا عبد الرحمن بن آبي الزياد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد الـن الل : كان عمر رضي الله عنه
 وقلما رجع من سفر إلا آقطع زيداً حديقةً من نخل . * حدثنا هحمد بن عمر ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن


أَن عمر رضي الله عنه قال : اكْفِني صِغَارَ الأمور ، فكان يقضي في - الدِّرْهَمر ونحوه رضي

* حدثنا بكر بن الأَّسود قال ، حدثنا أبو بكر بن عياش و عن ابن حيان ، عن ابن الزنبـاع(1) ، عن ابن دهقــان قال : قيل
 استكتبته ؟ فقال : قد اتحخذت إِذا بطانةً مِن دون المؤمنـن .
( عغاف عمر رضى الله عنه عن المال وغلظ مطممه )
* حدثنا عبد اللهُ بن رجاء قال ، أَنبـأنا إِسرائيل ، عن حارئة ابن مضر"ب (r) ، عن عمر رضي الله عنه قال : إني أنزلت نفسي من مال الهُ منزلة والي مالِ اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، إِي ، وإن افتقرت

أَاكلتُ بالمعروف ، ثـم قضيت (r)

* حدثنا أَبو داود قال ، حدثنا عمران - يعني القطان - عن قتادة عن إِّبي مجلز (؟) قال : قال عمر رضي الله عنه لعمّار وابن مسعود رضي الله عنهما - يعني حين ولاّهما أَعمال الكوفة - إني وإيا كم (1) • هو روح بن زنباع بن روح الْلزامي . وانظر الملاصة للمزرجي ص

ط النحيرية
(Y) انظر ترجمته في الملاصة للمزرجي ص وه (r)
 أكلت بالمعر وت . قال وكيع : فإن أيسرت تضيت ـ وورد أبضاً في مناقب لابن ألموزي ص 1 ا م مع اختلان يسير في الألفاظ .



في مال الله كوالي مال اليتّم إن استغنيت استعففت ، وإن افتقرت أاكلت بالمعروف . " حدثنا الحزامي قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، أخبرني يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لا استخلف عمر رضي الله عنه أَكا هل هو وآَهله من المال ، ، واخترق في مال نفسه .

* حدثنا معاذ بن هعاذ قال ، حدثنا ابن عون ، عن الحسن ، عن الأَحنف قال : كنا نـأُ كل عند عمر رضي الله عنه ؛ فيوماً لحماً

غريضاً(1) ، ويوماً قديداً ، ويوماً زبتاً .
، حدئنا حبان بن هلال قال ، حدئنا مبارك بن فضالة قال ، حدثنا الحسن قال ، حدئني حفص بن أَبي العاص قال : كان عمر رضي الله عنه يغدينا بالخبز والزيت والخلز ، والخبز واللبن ، ، والخبز
 يقول : لا تنخلوا الدقيق فكله طعام ، و كان يقول : ما لكم لا لات أُ كلون فقلت يا آمير المؤهنين إنا نرجع إلى طعام أَلين من ظعامك المك ، قال :


 إلى صاع أَو صاعين من زبيب فأَجعله في سقاء (!) وأَصب عليه من أِّا

(Y) نعغر أي نصنع ما نغلر فيه ( أقرب الموارد ) .



 بوم القيامة لشاركنكم في لين عيشكم ، ولكي سمعت الله ذكر
(r) حدئنا المبارك بإسناده وقال : فكان بيج غلظظ وتال : قال عمر رضي الله عنه : بخ, بـغ : با با ابن أَبي العاص آلما تراني ! !

* حدئنا وهب بن جرير قال ، حدئنا آّبي قال ، سمعت الحسن
 رضي اللهعنه قال : فكان له في كل يوم خبز يُلَّت (0) فركا وما وافقناها

 وافقنا اللحم الغريض - وهو قليل - فيقال لنا يوماً : إني واله قد آرى تقذير كم وكراهيتكم طعامي ، أَما والشُ لو شِيْتُ لكنْتُ أَطببكم و= ويبذ فيها وتد يستى نيها كالدلو . ( أقرب الموارد ) .








طعاماً وأَرتكم عيشاً ، أَما واللّه (1) ما أَجهل عن كرا كر (Y) وآسنمة ،




* حدثنا عبد الله بن محمدل بن حفص قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن الجربري ؛ عن أَبي نضرة(A) ، عن الربيع بن زياد الحارثّي قال : كنتت عند عمر رضي الله عنه فوضى يـده على بطنه ،


 فيك خحيراً يا ربيع بن زيـاد . قلت : ماللك يـا أَمير المؤمنين ؟ قال : والله ما أَردت بها إِلا مقاربتي ، أتّدري ما مثلي ومثلهم ؟ قال : ما مثللك

. كراكر : رحى زور البعير . ( القاموس المحبط (Y)

( ( الصناب : اللحردل بالزبيب ، ويقال فرس صنابي
( الفائق في غريب الحديث Y : ع

 r (

. Y. سورة الأحعاف آبة (V)

 ص اس ر ، ه•ع ط الخليرية ) .

ومثلهم ؟ قال : مثل قوم آرادوا سفرأ فدفعوا نفقاتهم الِّى رجل وقالوا : أَنفت
 * حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال ، حدثنا آيوب ، عن محمد ، عن الأُحنف : أَنه كان جالساً في زهط على باب عمر رضي الله عنه ، فخرجت عليهم جارية فقالوا : سريّة آمير المومنين ، نقالت : إنها ليست سرية أَمير المؤمنين ؛ إنها لا تحل له مال الله ، قال : فتذاكرنا ما يحل له من مال الله ، فبلغه ذلك ، فدعانـا
 سرّية أمير المؤمنـن ، فقالت : ليست سرّبة آمير المؤمنين ، إنها
 تال : وقلنا آَمبر المؤمنين آَعلم ، قال فردّدها علينا ثلاث مرار
 ( يححل لي حلتان (r) ) حلّة للشتاء وحلة للقيظ ، وما أحج عليه وأَعتمر من الظهر ( وقوتي (r) ) وقوت آّهلي مثل رجل من قريش
 ( يصسبني ما أَصابهم (r) ) .
حدثني رهاذ بن شبة بن عبيدة قال ، حدثني آلي ، عن أبيه ، عن الحسن : الَّ عمر وعبد الله ابنه رضي الله عنهما كانا يسيران في مِرْبَد لهما ، فرآي عمر رضي الله عنه جارية تقوم مرّة وتُصْرَع أخرى ، فقال : با بؤس هذه الجارية ، آلما لها آَحد
(1) في منتخب كنز العمال ع : :
. YVY ، YVO : الإضافات عن طبقات ابن سعد

رضي الله عنه : هي والله يا الْهير المؤهنين إنها لأححدي بـنانك . قال : وآي بناتي ؟ قال بنت عبد الله بن عمر . نقال : أَهلكت هذه الجارية هُزالاً . فقـال : يا أَمير المؤهنين حَبسْت ما عندك . فقـال : وها عندي ؟


عندي إلا سهمك في المسلمين

* حدئنا هحمد بن حاتم قال 6 حدثنـا آبو معاوية الضرير قال 6 حدئنا هشام بن عروة 6 عن أبيه 6 عن عاصم بن عمر قال : لـا زوجني عمر رضي الله عنه ، آنْفت عَلَّي هن مال الله شهراً ـُم قال :
 آَّا بعد يا بني فإني لم أَكن آرى ( شيئاً من (1) ) هذا المال ( يـحل (1) ) لي قبل أن ألِيَه إلا بـحقـه 6 ثـم ما كان أحرهه عليَّ منه حين وليتة ، فعاد آمانتي ( وإني كنـت قد(1) ) أَنفقـت عليك من مال الله شهراً ولن أزيـلك عليه ، وقد أَعنتك بتـمر مال بالعالية ، فانطلق إليه فاجذذه تُم بعه 6 تُم قم ٍإلى بجانب رجل هن تـجار قوملك 6 فإذا ابتاع فاستشر كه ثـم استنفت وأَنفق على أَهلك ( قال فذهبـت ففعلت (1) (r) . * حدئنا الحزامي قال 6 حدثنـا عبد الله بن وهب قال 6 حدثّي هشام بن سعد ، عن زيـد بن أَسلم ، عن أَبيه قال : سمعت عبد الله




(Y) جلولاء: من نواحي السواد فيطريق خراسان يشقها نهر جلولاء ، وهو نهر

قال : إذا رأَيتْي فارغاً فـآذني ، قال : فـجاءه يوماً : يـا أَمير المؤمنين إني أَرالك اليوم فارغاً ، قال : ابسط لي نطعاً في الجيش ، فـأَّر بنـطع فبسط ، ثّم أَّى بذلك المال فصبّه عليه ، قال : فـأتى فوقف فقال :

 وقلت ( لكيالا تـأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا .عا آتاكم (r) ) اللهم
 في حقه ، وأَعوذ بـك من شَّهِ ، قال : فـأَتِيَ بابن له ( يُحْمَل (r) ) يقال له عبد الرحمن بن لهية فقـال : يا أَبتاه هُبْ لي خايماً . فقال :

اذهب إلى أُمك تسقيك سويقاً ، فما أعطاه شيئاً . * وحلثنـا ابن وهب قال 6 حدثني ابن لهيعة ، عن آّي الأَسود ، عن عروة بن الزبير 6 عن معيقب قال : أرسل إليّ عمر رضي الله عنه مع الظهيرة فإذا هو في بيـت يـطالب ابنه عاصماً ، فقلت : على رسلك
 فتال : أَتدري ما صنع هذا ؟ إنـه انطلق إلى العراق فـأَخبرهم أَنه ابن آلمير المؤمنين فانتفقهم فـأعطوه آنية وفضة ووتاعاً وسيفاً مُحَلَّى فقال : ما فَعَلْتُ ، إنما قدمت على أُناس عن قومي فـأُعطوني هذا ك فقال خذه يـا دُعْتِقبُ فاجعله في بيت المال ، فجعلته ، فلما كان


. 10 (1)
. سورة المديد Tية (Y)
(Y) الإضافة عن منتخب كنز العمال \& :

العثي حدَّث القوم شُـُنه ، وانطلق عاصم فَطَلَب (1) إلى ناس في
 سيف ؟ قال : يا معيقب انزع حليته وأعطه النصل ، قال : فما آَصنع به ؟ قال : ما شُئت ، فأَخذ النصل .

* حدثنا أَحمـد بن بونس قال ، حدثنــا زائــدة ( بن قُدامة (r) ) ، عن الأَعمس ، عن آَبي وائل قال : قال عمر رضي الهُ عنه
 ومن كان فقيراً فليـأُ كل بالمعروف .
* حدثنا أَبو الربيع الزهران ، ومحمد بن حميد قالا ، حدثنا


 مني .منزلة مال اليتيم
" حدثنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدئنا سلام بن مسكين
قال ، سمعت الحسن يقول : أٔتى عمر رضي الله عنه مال كئير ، فجاءت حفصة بنته وأم المؤمنين فقالت : يا يا 'أمير المؤمنين حت أَقربتك (8) في هذا المال ؛ وقد أْصى اللّ ( عز وجل (0) ) بالأقربين ،

(Y)

 (0) الإضاذة عن المرجع السابت ع

فقال : أي بـنية 6 إِنا ( حت أَقربائي في مالي ) (1) ، فـأما هذا ففي؛ المسلمين ، غَشَشْتِ أبـاكُ ونصحت لأَقربتك ، قومي • قال الحسن :

فقامت والله نجرّ ذيلها .

* حدثُنا عثُمان بن عمر قال 6 حدثُنا عيسى بن حفصبن عاصم عن أَبيه ، عن جلده : أَن عمر رضي الله عنه قدم عليه مال فـاًّمر بـه
 فقال لي : من أَين هذا اللدرهم للك يا عاصم ؟ قلت : أَعطتنيه أمي فـَأرسل إِلى أْمي : أَعْيَتِتِ عاصماً درهماً ؟ قالت : لا 6 قال أَخبرني خبره ، قلت : وجدته في الحجر وقال في الفناء .فـأخذه مني ودفعه

إلى رجل وقال : اذهب به فأَلقه بين الخوخة والبابس(r) . * حدثنا أَحمد بن معاوية قال 6 حدثنا أبو الفتح الرّقي قال 6 حدثنا رجل قال : تناول ابنٌ لعمر رضي الله عنه تمرة من تر الصدقة فو ضعها في فمه 6 فقام عمر رضي الله عنه فعالجها حتى انتزعها فوضعها في غُر الصدقة 6 وقال : إِني أُريد آَن أَتلقى سلمان فدن آراد أَن يتلقاه فَليتَتقّاه ، فلما التقيا أَخذ كل واحد بيل صاحبه يتحدثـان فمر رجلٍ فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال عمر لسلمان رضي الله عنهما : أَبا عبد الله أَتراني مستحقاً لهذا الاسم ؟ قال : نعم ما لم تستـاثٌ

على الناس بتـمرة 6 فقال عمر رضي الله عنه : الله آكبر (Y) * حدثنـا أَحمد بن عيسى قال 6 حلدُنـا عبـد الله بن وهب قال ،
(1)
. I•V وانظره في مناقب عمر لابن الموزي صو (Y)
. ア^9 ، rА^ : وانظره في منتخب كنز الممال ع (Y)

أخبرني ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن عبد الرحمنبن نجيح قال : نزلت على عمر رضي الله عنه ، فكانت له نا ناقة يسلبه البها فانطلق غلامه ذات يوم فسقاه لبناً أَنكره ، فقال : ويحك من من أَين هذا اللبن

 اللبن من بعض الناس . فقيل(1) ) : هو لك حلال يا يا مآمير المؤمنين ولحمها . وأَوشك أَلا يرى لنا في هذا المال هـا حق .
 إسماعيل بن محمد بن سعد بن أَبي وقاص قال : قدم على عمر رضي
 أَني وجدت من يقسم هذا المسك والعنبر حتى أقسمه بين المسلمين .


. يدالك فضلاً على المسلمين

- حد

عن عمران بن عبد الله بن طلحة قال : كان عمر رضي الله عنه يحتا جن


تال نمم " وهذا يوضح ما هنا .





فأهبت نضها عن المسلمين ".

الحاجة الشديدة فيـأثي خازن بيـت المال فيستقرض الدريهمات فيقرضه ؛ فرعا أخلذ بـخناقه فيها حتى يرُدَّها ، ورعا يؤخر حتى يـخر ج

عطاؤه أَ سهمه فيعطيه (1)

* حدئنا عمرو بن قسط قال ، حدئنـا الوليل بن مسلم عن الأوزاعي عن الوليل بن هشام 6 أَنه نحدثه ، عن معدان بن أَّي
 تـم قال : اللهم إِنك تعلم أَني لم أَرزقهم ولن استـأثر عليهـم إِلا أَّن أضع يـي مع أَيلديهم في طعامهم ه، وقد خفـت أَن تجعله ناراً في بطن عمر 6 قال مهدان : تُم لم أَبر حتى رأَيته اتخخذ صحفة من

خالص ماله فجعلها بينه وبين جِفَان العامة . * حلثنـا هارون بن عمر قال 6 حدثنـا عمرو بن آلبي سلمة
 * حلثئنا سعيد بن سليمان قال 6 حدئنا الوليد بن مسلم قال ححثُنا عبد الغفار بن إسماعيل 6 عن أبيـه إِسماعيل بن عبيد الله ابن أَي المهاجر 6 ( عن عبد الرحمن بن غتم قال : شهلت عمر ينظر في ألمور الناس حتى (r) ) تعالى النهار وافترق عن الناس ، وقام إلى (1) وانظره في مناقب عمر لابن الملوزي ص ع • ا ـ وفيه ها فربماعسر فيأته صاحب بيت المال ه . (Y)
 عمر ، وعنه سالم بن أبي إلحعد ، وثقه العجلي وابن سعل . ( ( ) ما بين اللاصرتين بياض بالأصل ، والإثبات عن مناتب عمر لابن البلوزي

منزله ، فاستتبعني ، فلما صار فيه قال لجاريته : وِيـكك يا قريباء 6
 مكان الزيـت سمناً ؟ قالت : يـا آمير المؤهنين . إِنك (1) جعلت مال الله

في آمانتي ؛ فإن (Y)
 قاسم قال : خطب عمر رضي الله عنه الناس فقال : إن آَمير المؤمنين يستكي بطنه من الزيت ، فإن رآيتم آن تـحلوا له ثـلاثة دراهم

عكة (r) من سمبٍ من بيـت مالكم فافعلوا .
( ما روي عنه رغي الله عنه في جمع القرTن والقول فيه )

* حدثنا إبراهم بـن المنذر قال ، حدتُنا عبد الله بـ وهب قال ، أخبهرني عمر بن طلحة اللئئي ، عن دحمل بن عمرو بـن علقمة ؛ عن يحيى بـن عبد الرحمن بن حاطب فال : آراد عمر رضي الله عنه أَن يجمع القرآن فقام في الناس فقال : هن كان تلَقَى من رسول اللُ صلى الله عليه وسلم شيئاً من القرآن فليـأتنا بـه ، و كانوا كتبوا ذللك في الصحف والأَواح والُسُب ، وكان لا يقبـل ثن أَحد شيئاً حتى بَشْهد شهيدان ، فقتل عمر رضي الله عنه قبل أَن يـجمع ذلك إِليه (؟) . * ححثنـا هارون بـن عمر اللدشقي قال 6 حدثنا ضمرة بن ربيعة 6
(1) في الأصل (1 ان "، والمبثت عن المرجع السابق .
(Y) نقص بمقدار ورقة من الأ
 زقيق صغير للسمن (لسان العرب ـ أقرب الموارد د ) وانظره في مناقب عمر لابن الموزي ص
، انظره في مناقب عمر لابن الموزي ص 1YQ مع اختلاف يسير في الألفاظ ، وكذلك في منتخب كَنز العمال مع اختلاف في السياق وزيادة في الأحصل .

عن إسماعيل بن عياش ؛ عن عمر بن محمد ، عن أبيه قال : جاءت الأنصصار إلى عمر رضي الله عنه فقالوا : نجمع القرآن في مصحف واحد ، فقال : إنكم أَقوام في أَلْسِنَّكُم لَحْن ، وإني أَكره أَن تُحْدِثُوا في القرآن لحناً . فنأِّي عليهم . * حدثُنا يحقوب بن إسحاق الحضرهي قال 6 حدثنا جرير ابن حازم ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن معقل بن معاوية قال : قال عمر رضي الله عنه : لا يُمْلِينا في مصا عـن

قريش وئقيف(1)
، حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن عبد الله بن الزبير * عن سفيان ، عن حبيب بن أَبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر رضي الله عنه ( أَقضانا
 يقول : أَخذته من في ( رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ، ولا أَدع شُئًاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (r) ) والله يقول
 * حدثنا عثمان بن موسى قال ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن أَبي قبيصة ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال ، قال ابن عباس
(1) وانظر كتاب المصاحف للسجستاني ص 11 ومناقب عمر ص IY9 (I)

YAI : ا ما بين اللاصرتين سقط في الأصل والإثبات عن سير أعلام النبلاء (Y) ط المارف ومنتخب كنز العمال



رضي الله عنه ، قلت لعمر رضي الله عنه : با آلمير المؤمنين إن أبَيًا







 قال : لا أَنهاك ، قال : كان إثباتك أَّلى من رسول الله صلى الهُ عليه، ، وسلم ، آَ قرآن هنزل ؟؟

* حدئنا معاذ بن شبة بن عبيدة قال حدثئي آلي عن آبيه







ولا ابنه (r) .
(1) سورة التوبة آية . . . .
(Y) في (Y (Y)


* حدثنا أَبو هطرف بن آلّي الوزير .قال ، حدثنا سفيان ابن عيينة 6 عن عمرو بن دينار 6 عن بـجالة (1) قال : مرّ عمر رضي الله عنه بغلام دعه مصحف وهو يـقرا ( النبي إْولى بالمؤمنـين من أَنفسهم ، وأَزواجه أْهاتهم (Y) ، وهو أَب لهم ) فقال عمر رضي الله عنه : يا غلام حُكّها ، نقال : هذا مصحف أليَ بن كعبك فذهب إلىأِيّ فقال : ما هذا ؟ فنادي أِيَّ بـأعلى صوته : أن كان يشغلي القرآن وكان يشغلك الصَّفقَ بالأسواقَ ! ! فمضى عمز رضي

الله عنه (r)
=




وسلم وأنت تتبع النمبط . نقال عمر : فنعم إذن فنعم إذن نتابع أبيا . كذلك ورد في نفس المرجع Y : צه عن أبي سلمة ومحمد بن ابر اهبم التيمي قالا :

 قال : أقرأنيها أبي بن كعب قال فانطلق إليه . فانطلق اليه . نقال : يا أبا المن المنر أخبر
 قال عمر : أنت تلقيتها من محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، فقال في في الثالثة وهو





 . سورة الأحزاب آية 7 (Y)
= . وانظره في سير أعلام النبلاء 1 1 (Y)

* حدثنا فهر بن أَسد قال ، حدثنا ثـابت أَبو زيد ، عن عاصم



 ولا أُصدّقه في تكذيب كتاب اللّ ( نقال عمر : صدق (r) ) . ، حدثنا عمر بن قسط قال ، حدئنا الوليد بن هسلم قال


 ابن كعب (\&) يقرأ عليهم آي " إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرْوا في قُلُوبِّهِ
 قال فأَخبروا بذلك عمر وزيد بن ثابت ، فقال عمر رضي اللّ عنه : عليّ بـأبَي" ، فخرج ج إليه رسول عمر ورجل هن آلصحاب أَبِي الدرداء = و والصفق بالأسو اق هو الضرب باليد على اليد عند وجو ب البيع . ومنه قيللبيعة صفقة،



( ( ) الإضافة عن منتخب كتز العمال
(r) الإضانة عن كتاب المصاحض للسجستاني ص 100
(\&) في المصدر السابق (اليعر ضوه على أبي بن كعب وزبد بن ثابت وعلي" وأهل
المدنة ".
ما أضيف من قراءة ألي المى الآية وليست في مصاحننا .

فوافقوه يهنـأ بعيرًا له بيده ( فسلما عليّه ثم قال له المديني(1) ) أَجب أَمير المؤمنين ، فقال : وما ذالك ؟ فاحتواه الأَمر ؛ فالتفت إلى الشاميّ فقال : ما كنتم تنتهون معشر الركبب حتى بشدفني منكم شر ، فقال :
 القطران حتى سلَّم على عمر رضي الله عنه ، فقال عمر رضي الله عنه :
 العامة ، فقال عمر : اللهم لا علم إلا كما قرأت ، فقال أْبَيٌ : أَما والهُ يا عمر إنك لتعلم أَني كنت أَحضر ويغيبون ، وإن شئت لا أَقرأْتُ أححدا آية من كتاب الله ، ولا حدَّتُتُ حديثاً عن رسول الله حلى الله عليه وسلم ؛ فقال عمر رضي الله عنه : اللهم غفراً ، قد جعل احل الله


وزيد (r)

* حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي قال ، حدثنا سعيد بن
 خر ج إلى المدينة لِخَتْبِ دصحف وخرَ عمر رضي الله عنه ، فكان يطعم الذين يكتبون ، و كان أبَي" يختلف إليهم يُمِلُّ عليهم ، فقال له عمر رضي الله عنه : كَيْفَ وجدت طعان كِ (1) الإضافة عن كتاب المصاحف للسجستاني ص 107 وعن منتخب كنز الممال

$$
\text { . } 7 \cdot: Y
$$

(Y) بياض في الأصل والمبثت يتفق مع السياق ، وفي كتاب المصاحف ص 107 (Y)

(艹) وانظر سير أعلام النبلاء 1 : Y^0 .

الشاميْ ؟ قال : (إني لأُؤك إذا ها نسبـتُ في أَمر القوس (1) ) ، ما طعمتُ
. له طَعَامًا ولا إدَامًا

* حديُنا هحمد بن الصبّاح البزار قال ، حدثنا هشم ، عن عبد الرحمن بن عبد الملك(Y) - يعني ابن كعب بن عجرة - عن آبيه عن جده قال : كنت عند عمر رضي الله عنه فقراً رجلٍ من سورة يوسف (ا عَتًا حين (r) ") فقال له عمر رضي الله عنه : من أَقرآّك هكذا ؟ قال : ابن مسعود ، فكتب عمر إلى ابن مسعود ( سلام عليك أَا بعد ) (؟) فإن الله أَنزل هذا القر Tن بلسان قريش ، وجعله بلسان عربي هبين ، أَقرئ الناس بلغة قريشُ ولا تقرئهم بلغة هــذـيل ك

والسلام
ويقال : إن نافع بن طريـف بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف كان كتب المصحف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . * حدثنا محمدل بن الصباع قال 6 حدثنا هشم قال 6 حدئنا مغيرة ، عن إبراهمٍ عن خرشة بن الحر قال : رأَى دعي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لوحاً مكتوباً فيه "ا إذا نُودِيَ للصّلاة مِن يَوْم الجُمعة فَاسْحوْا إِلى ذِكر الله ") (0) فقال : هن آَملى عليلك هذا ؟ قلت ما بين الر قمين كلمات محر فة في الأصل . والمثبت عن كتاب المهاحف للسجستاني
. lor

ص ص


.

أَبَيْ بن كعب ، فقال إن أبيًا كان آَقرآّنا للمنسو خ، ، اقرأُها | فامضوا إلى ذكر اله "، .

* حدثُنا فضل بن عبد الوهاب قال ، حدثنا شريك ، عن

سماك ، عن عكرمة قال : قال عمر رضي الله عنه أَقرأنا أُبَيَ ، وإنَّا
لندع كثيراً من لحن أبَيْ .
。 حدئنا عبد الأَعلى بن عبد الأَعلى قال ، حدثنا هشام - يعني


 فقال عمر رضي الله عنه : ما هذا ؟ قال : هذا في التنزيل ، فقال





قال : آتر كها ؟ قال : لا آمرك (1)

* حدثُنا محمد بن حاتم قال ، حدثنا علي بن ثابت ، عن جعغر ابن بر كان (ث) ، عن ميمون بن مهران ، قال : قرأت في هصحف أبَي" : اللهم نستعينك ونستغفرك حتى بلغ آخر السورتين " .
 اختلاف يسر في السياق
 الككلابي مولاهم ، أبو عبد الهة الرتي .
( جمع عمر رضي النه عنه الناس على كلام رمضان )
* حدثنـا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال ، حدثئنا محمد ؛ وعمرو ، عن آَبي سلمة ، ويـحى بن عبد الرحمن قالا : كان الناس يقومون رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآَبي بكــر رضي الله عنه ، وبعض إمارة عمر رضي الله عنه فُرَادَى ، حتى جعل

 فكلم الناس أبَيَّ بن كعب فقالوا : لو جمعتنا فصليت بنا يزالوا به حتى تقدم وَصَفَّ الناس خلفهـ ، فأَتاهم عمر رضي اللهُ عنه فقال : بدعة ونعمت البدعة ، فإنكم لتنقلبون بـآخر المصلى إلى آَن أُصلي فيه .
* حلئنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن بوسف ، عن السائب



العصا من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر (r) ) . " حدئنا أَبو ذُكير (r) قال ، سمعت محمد بن يوسف الأَعر ج يحدث عن السائب بن يزيد قال : جاء عمر رضي الله عنه ليلة من ليالي رمضان ، إلى مسجذ الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والناس هتغرقون ، يصلي الرجل بنفسه ، ويصلي الرجل ومعه النغر ، فقال :
(1) الإضافة عن منتخب كنز العمال



لو اجتمعنم على قاريّ واحد كان آمئل ، ( بـم عزم فجمعهم(1) ) على أبَيْ بن كعب ، ثم جاء من العالية (Y) وقد اجتمعوا عليه واتفقوا


وكان الناس يصلون أَوّل الليل ويُرْقلون آنره .

* حدئنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد اللّ بن وهب قال ، حدثني بكر بن مضر ، وعبد الرحمن بن سلمان ، عن ابن العماد ؛
 ابن جبير قال : بينما نـن ذات ليلة في المسجل في رمضان إذ جاء عمر رضي الله عنه وني يده الدرّة حتى جلس على المنبر فقال : أيها الناس ، ما هذا الاختلاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان أَقرأ اللقر Tن دن فلان ، وفلان آحصر للقر آن من فلان ، وفلان
 إني آبتر هذا . يصلون بالناس في هذا المسجد فمن أَحب آلن يصلي معهم فليصل بصالتهم 6 ومن كان لا يريد آن يصلي معهم فليرجع إلى بيته حتى يفرغوا ، ثـم يرجع إلى المسجد إِن أَحب . قال عـل عطاء : فـأمر

أَبا حئمة (r) وأبَيْ بن كعب ، ومُعَاذًا فكانوا يصلون بالناس
(1) الضطراب في العبارة ، والمثبت عن منتخب كنز العمال (Y) (Y)
(Y) هو هو (Y)

 الاستيعاب ع :

* حدثنا مراوية بن عمرو قال 6 حدثُنا زايُدة 6 عن عاصم الأَحول ، عن آلي عثمان قال : دعا عمر رضي الله عنه ثـلائة من القراء



* حدثنـا أَحمد بن عيسي قال ، حدثنا عبد اللّ بن وهب قال ؛ حدئنا ابن ألّي ذنـب 6 عن مسلم بن جندب ، عن نوفل بن اُّبي إياس الهذلي قال : كان الناس يـقومون في رمضان في المسجد فرَقًا ، فكانوا إذا سمعوا تارناً حسن الصوت مالوا إليه ، فقال عمر رضي الله عنه : قد اتخذوا القر T ن أَغاني ، والله لَئنِ استطعت لأغِّرن هذا ، فلم مككث إلآ لِالي حني جمع الناس على أبَيّ بن كعب رضي الله عنه ،

وقال : كانـت هذه بـلعة" فتعم البدعة .

* حدثّنا موسى بن مروان الرّقي قال 6 حدئنا محمد بن حرب الخولاني ، عن الأُوزاعي قال 6 حدثّي الزهري عن عروة بن ( الزبير ابن العوام . . .(1) قال : خر ج عمر رضي الله عنه لِلة في رمضان والناس
 تـم جمعهم على أُبَيّ بن كعب رضي اللّ عنه 6 وتال نِعْتَت البدعة هذه ، والتي تنامون عنها أَّضل عن التي تقومون - يريـل آخر الليل - . * حدثنـا موسى بن إِسماعيل قال 6 حدثنـا حماد بن سلمة 6 عن هشام بن عروة 6 عن عروة : أَن عمر رضي الله عنه دخل المسجد . بياض بالأصل ، والمثبت عن مناقب عمر لابن إلحوزي ص ال

ليلة في رمضان والناس قد اجتمعوا ، فقيل اجتمعوا للصلاة ، فقال : بدعة ونعمت البدعة 6 ثـم قال لأبَّي رضي الله عنه : صل بالرجال في هذه الناحية ، وقال لسليمان بن أَّي حثـمة : صل بالنساء في هذه
. الناحية

* حدثُنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثُنا عبد الله بن وهب قال 6 حلدُّي ماللك . وعبد الله بن عمر 6 وأسامة بن زيد ، أَن محمل بن يوسف حدثهم 6 عن السانـب بن يزيـل قال : جمع عمر رضي اللّ عنه الناس على أبَيَ بن كعب ، وتمم الدارِيٌ . فكانا يـومان في الر كعة بالمئين من القر T ن ، حتى إن الناس ليعتـمدون على العصي من طول القيام 6 ويتنوط أَحدهم بالحبل المربوط بالسقف من طول القيام وكنا نـخرج إذا فرغنا ونـحن ننظر إلي بزو غ الفـجر ( تخد.م عمر رضي الله عنه متعة النساء )
* حلثنـا ابن آبي خداش(1) الموصلي قال 6 حدثنا عيسي بن يونس عن الأَجلح (Y) قال ، سمعت أَبا الزبير يقول : ( فيما يروى عن جابر بن عبد الله(r) ) : تمتع عمرو بن حريـث من امرأَة بالمدينة فحملت ، فـَّتي بها عمر رضي الله عنه فـأراد أَن يضربـها فقالت : يـا أَمير المؤمنـين





$$
\text { الاعتدال } \text { : YV ) . }
$$




تمتع عني عمرو بن حُريـت ، نقال : من شهد نـكاحك ؟ نقالت : أُمي وأختي ، نقال عمر رضي الله عنه : بغير ولي ولا شهود ! ! فـأرسل إلى عمرو بن حريـث فقام عليه فساًّله ، نقال : صَدَقَتْ ، نقال عمر رضي الله عنه للناس : هذا نكاع فاسد ، وقد دخل فيه ما ترون ، فرأَى عمر رضي الله عنه أَن يُحَرُّهَه ، نقـال : أَبو الزبير ، نقلت لجابر :

هل بينهما ميراث ؟ قال : لا
حدثنا أَيوب بن محمد الرّقي قال ، حدثنـا عثُمان بن عبد الر حمن
 عبد الله رضي الله عنهما قال : استمتعتُ من النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزمن آلَي بكر ، ثـم زمن عمر حتى كان من شأن عمرو بن حُريـث (1) الذي كان ، نقال عمر رخي الله عنه : إنـا كنا نستمتع ونفي 6 ، وإني أَرا كم تستمتعون ولا تفون ، فانكکحوا

ولا تستمتعوا .

* حدثنا القعنبي 6 عن ماللك بن أنس 6 عن ابن شهاب ؛ عن عروة بن الزبير : أَن خولة بنت حكيم دخلت على عمر رضي الله
 فنخرج عمر رضي الله عنه يَجُرّ ثوبه فَزِعًا فتال : هذه المتعة ، ولو كنـت تقدمت فيها لرجمت (r)
* حدثُنا هارون بن هعروف قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال 6 أَخبرني يونس 6 عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ( آن
 ورد بسنده ومتنه في منتخب كنز العمال Y : \&• \& .

 من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى اللش عليه وسلم ، وكا وكانت تحت عثمان بن هظعون ، فلما حملت المُوُلَّدة هن ربيعة ابن 'أمية فزعت خولةُ فأَتْت عمر بن الخطاب رضي الهُ عنه فأَّنبرته الخبر ، ففزع عمر رضي الله عنه ، فقام يـجرّ من الصجلة ضَفَّة ردائه



واله لو تقدمت في هذا لَرَجْمْتُ فيه (r) .

* حدئنا هشام بن عبد الملك قال ، حدئنا حماد بن سلمة ،
 هولاةً له بشهادة أُهها وأُختها ، أَو شهادة أُهه وأُخته ، فَرُفعَ ذلك إِلى





 . بينكما
 . (I)
( ذكر من استهتع غْل ثكر.م غمر رخي اللة عنه )
* يقال إِن عمرو بن حريـث استهتع هن امرأَّ من بني سعد

ابن بكر فوللدت فجحد ولدها .
واستمتع سلِمة بن لُمية بن خلفت دن سلمى مولاة حكيـم بن أُمية ابن حارثّة بن الأُوقص السلمي ، فولدت نجحد ولدها . واستمتع سعد بن أَيِ سعد بن أَّي طلحة من بني عبد الدار من عُميْرَة مولاة لكندة ، فولذت عبد الله بن سعد .

ثـم استمتع دنها فضالة بن جعفر بن أْمية بن عابد المخزومي ك
فولدت له أهية بن فضالة (1)
واستمتع عبد الله بن اَّلي عوف بن جبيرة السَّهمي من بنت آلبي لبيبة مولاة هشام بن الوليل بن المغيرة - وكانت تبيع الشرابت ويغشى بيتها ، فولدت له يوسف - لا عقب له - نقال له عمر رضي الله عنه : أَتعترف بهذا الغلام ؟ قال : لا ، قال : لو قلت نعم لرجمتك بـأحجارك وكان عمر رضي الله عنه يعرف هذه المرأة بالسوء فحرَّ المتعة . * حدثنـا محمد بن جعفر قال 6 حدثنـا شعبة قال ؛ سمعت قتادة يحدث عن اُّبي نضرة قال : كان ابن عباس رضي اللّ عنهما يـأمر بالمتعة ، و كان ابن الزبير ينهـي عنها ، فذ كرت ذلك لجابر ابن عبد الله فقال : علَّى يـدي دارَ الحدبـث ؛ تمتعنا عع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام عمر رضي الله عنه قال : إن الله يـحل لرسوله ما شاء مما شاء ، فإِن القر آن قد نزل منازله ، فـَّتُوا. الحج (1) في الأصل (1 بالة " تحريف فضة .

والعمرة كما آَمر كم الله ، وأَتوا نكاح هذه النساء ولن أوتى برَجُل نكح امرأَة إلى أَجل إلا رجمته بالحجارة

* حدثنا عمار قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أَبي نضرة ، عن جابر رضي الله عنه قال : لـا ولي عمر رضي الله عنه خطب الن النا فقال : إن القرآن هو القرآن ، وإن الرسول هو الرسول . ( وإنهـا كانتا متعتين على عهد رسول الله صلى اللّ عليه وسلم إحداهمـا متع الهع
 فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم ، والأُخرى متعة النساء فلا أُوتى برجل تزو ج امر أَة إلى آَجل إلا غيبته في الحجارة . * حدئنا موسى بن إسماعيل قال ، حدئنا آبو هلال ، عن قتادة عن سعيد بن المسيّب قال : رَحِمَ اللهُ عمر رضي اللهُ عنه ؛ لولا

 وقد روي في ربيعة بن أُمية بن خلف غير هذا هنا . * حدئنا عارم قال ، حدثنا عبد الله بن المبارك قال ، أَخبرني معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : آّن عمر بن المبار الخطاب
 قال : إلى خيبر ، فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر رضي الله عنه : لا أغَرِب آَحدًا بعده .
or: ا(1) ما بين الماصرتين بياض بالأصل ، والإثبات عن مسندأحمد بن حنبل :

. YAY : كلمة لا تفرأ في الأصل ، والمبت عن طبقات ابن سمد (Y)
* حدثّني دحمد بن يححى قال ، حدثيتي غسان بن عبد الحميد : اَّن ربيعة بن أُمية بن خلف كان قد أَدمن الشراب ، فشرب في رمضان ، فضربه عمر رضي الله عنه وغربّه إلى ذي الردة ، فلم بزل بـل بها حنى توفي عمر رضي الله عنه ، واستخلف عئمان رضي الله عنه ، فقيل له :
 فقـل : لا واللّ لا أدخل . فتقول قريش غرّبه رجل من بن بني عدي بن كعب فلحق بالروم فتنصر ، فــكان قيصر يحبوه ويكــرمه ، فأعقب بها ، قال فأَخبرني ألي قال : قدم رسول ليزيد بن دعاوية على معاوية رضي الله عنه من بلاد الروم ، فقال معاوية رضي الله عنه : هل كان للناس خبر ؟ قال : نعم : بينا نـن مداصرو مدينة كذا إذ سمعت رجالٌ فصيح اللسان مشرفاً هن بين شرفتين من شرف الحصن ينشُل :
(1) كَأَنْ لَمْ يكُنْ بَبْنَ الحَجُونِ إِلى الصَّفَا

(1) المجرن : المبل الذي بذاء مسجد البيعة والمشرف على شعب ابلمزارين ،
 هذين البيتين ما بي :
 فصرنا أحاديث وكـــا بغبطـة كذلك غضتنــا السنون الغــوابر وبدلنـا با كعب دار غــربة فسحت دموع العين بجري ببلدة


عُــرُوفُ اللّبـــالي والجُــدودُ العوواترُ
فقال دعاوية رضي الله عنه ، ويحكك ، ذالك ربيعة بن أمية بن
خلف يتممُل بشعر الحارث بن عمرو بن مُضاض الجُرْممي
* حدثنا إبراهم بن المنذر قال 6 حدثنا عبد الله بن وهب قال 6 أَأخبرني يونس 6 عن ابن شهاب ، عن المسور بن مـخرمة : أَن عبد الرحمن بن عوف حدث : أَنه حرس عمر رضي الله عنه فبينما هم ـمشّون شبَّ لهم سراج في بيـت فانطلقوا يؤمونه حتى قربوا منه 6 فإذا باب هُحُافُ على قوم فيه لهم أَصوات مرتفعة ولغط فتام عمر رضي الله عنه فـأخذ بيد عبد الرحمن وقال : أتدري بيـت مَن هذا ؟ قال عبد الرحمن : لا ، قال : هذا بيـت ربيعة بن أمية ابن خلف 6 وهم الآلن شرب ، فما ترى ؟ قال : أَرى أَنّا قد أَتيـا ما نُهِيَ عنه ، قال اللهُ تعالى : ע وَلَا تَجَسسَّوا " (Y) فانصرفت عمر

رخي الله عنه وتر كهم .
( نهي عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد )

* حدثنا عمرو بن قسط الرّقي قال ، حدثنا عبد الله بن عمرو عن يـحى بن أمية ، عن مـحمد بن عبد الله ، عن عمرو بن شعيـب عن سعيد بن المسيّب قال : بينما عدر رضي الله عنه يومأ جالس إذ أَتاه رجلّ بـابن له فقال : يـا أَمير المؤمنين ، افُرِض لابني مالأٌ . قال :

. Yl0 : Y (1)
. سورة الحهرات To (Y)

أمه أْمتك وهل نفرضُ لامرأَتك قال : فخرج الرجل بابنه حتى أَتى

 هذا لجعلتك نكالاً ، قال : با آمير المؤمنين قد زعمتَ أَّنَّه عبدي وآنها آمتي ! ! قال سعيد : نقام عمر رضي الله عنه عند ذلل فنهى عن بيع أمهات الأَولاد . * حدثنا محمد بن حاتم قال ، حدثنا القاسم من ماللك المازني قال ، حدثنا عبد الله بن سعيد بن آبي سعيد ، عن جده : آنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الهُ قد أَفاء عليكم من سَبْي, الأَعاجم ما لم الم يفئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا على آّبي بكر رضي الشَ عنه ؛ من نسائهم
 نولدت له ، فلا تبيعوا أُهات أُولادكم ؛ فإنكم إٍذا فعلم ذلك يوشا
 عنه قضى فيهن بعد ذلك أَن يجعلن من أَنصباء آلآلادهن ، فأتّاه



 * حدثنا هارون بن عبد الله الزهري تال ، حدئنا العطاف بن
 أَابت أهل المدينة حاجة من فتنة عبد الملك بن هروان ، فتذ كرت

 ختى قدمتُ دمشت ، فلما أَصبحت غدوت إلى إله المسجد فعمدت إله
 مههم إذ أَبل رجلُ كأَجمل الرجال وأحسنهم هيئة ، فلما رآ را القوم

 اله ، قالوا : وما ذاك ؟

 من سعيد بن المسيّب لا يدري كيف هو ، قلت : أنا أُحدئك ما رأيت
 باب عبد الللك نقال : السلام عليكم ، فقال ع عبد الملك محيبياً : وعليكم
 فقال : يا أَمير المؤمنين هذا يحدثلك الحديتَ الذئ الذي سمعته من سعيد


 حدثني سعيد : أن عمر بن الخطاب رضي اللُ عنه كان رآى في أُمهات
(1) تحجبوا : أي تصدوا اليه وأرسعوا ـ ( أرق ب الموارد ) .




الأولاد ما قد علمت ، فمات أبي وترَكَ أُمي أمٌ ولد فخيرني إخرتي

 ما ترانا نقول في شيء إلا قلم فيه ، ثـم صعد المنبر واجتمع الناس ،



 قال : من آنت ؟ تلت : محمد بن سلمة بن عبيد الهُ ابن شهاب ،


 يا 'آمير المؤمنين افرض لي فإني معطع من الديوان ، قال : إن بلا فلادك
 فقال : قد فرض لك آّمير المؤمنين ، قال : وصلةُ تصِلني بها يا آلمير



 حدبئي ما زاد حرفاً ولا نقص حرفان قال أَبو يحیى : وحدثني أَحمد بن حميد بن عبد الر الرحمن : آن . (1) سورة يوسف Tية

الغلام القرشي اللي مرٌ بعمر بن الحططاب رضي الله عنه من بني عدي
ابن كعب (1)
وحدثتي أحمد ، عن ابن أَني الزهري ؛ عن الزهري قال ، قال ك لي عبد الملك : اقرأْ والناس يزعمون أَن قد لحن ، فلما قرأُ

قال : إنك لقـارىي والناس يزعمون أَن قد لحن (Y) .

* حلثنـا محمل بن حاتم قال 6 حدئنا منصور بن سلمة الخزاعي قال عن ابن شهاب ، عن سعيل بن المسيّب : أَن عمر رضي الله عنه في
 من بني فهِر وله أَولاد من مُهيرة ، وغلام من أم ولد فأَّادوها عليه قيمة شحطوا (r) عليه فيها ؛ لجمالها أو لال ذ كر لها ، فأَخذ الغلام (1) وتد ورد ني منتخب كنز العمال ع : عن سعيد بن المسبب : أن عمر . بن




 عمر : أولست إنما أمرت في ذلك بقيمة عدل ! الما أرى رأيأ أو آمر بشي

 فأيما امرى كانت عنده أم ولد فملكها بيمينه ما عاش 6 فإذا مات مات فهي حرة لا علا سبيل عليها (Y) كذا في الأصل ولعل فيه تكرارآ وأصل السياق ا اقرأ . فلما قرأت قال : إنك

لقارى' والناس يزعمون أن قد لـنت " .
( (
 با أَمير المؤمنين خيَّوني بـن رِن أَن يؤدوني في أُمي وبين أَن يـخرجوني
 عمر رضي اللٌ عنه : أَقْ فعلت ؟ ها هذا إِرث ! إفقامَ على المنبر فتخطب النــاس فقال : أَما بعل أَيْها الناس ، قد كان هني في أُمهات الأَولاد
 فلا تباع ولا تُوهب .

* حدثُنا يزيـا بن هارون قال ، أَنبـأَنا يحيى بن سعيل ، عن نافع : أَنه خر ج مع ابن عمر رضي الله عنهما زهن ابن الزبير يريد
 دخل عليه رجلان أَتيا من هكة فقالا : تر كنا ابن الزبير قد أَمـر ببيع أُمهات الأَولاد ، قال : لكن أَبا حفص عمه - أَتعرفانه ؟ قالا : نعم - قال : أَي وليدة ولدت لسيدها فهي له مُتْعَهَ ما عاش ، فإِذا مات فهي حرة من بعل موته (ץ) ، فمن وطئ وليدة فضيّعها ، فالولد له ، والضّيّة عليه

، حدثنا هحمد بن حاتم قال ، حدثُنا علي بن ثابـت قال " حدثي عمر بن ذر قال ، حدثني هحمد بن عبد اللّ بن قارب الثقفي أَّن أَباه اشترى في عهد عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه جاريةً بـأَّبعة آلاف درهم ، قد أَسقطت لرجل سقطاً ، فسمع بـللك فـأَرسل إِلههما
(1) الأبراء : قربة من أعمال الفرع ، والفرع من نواحي الربذة على طريق مكة

$$
\text { (مراحد الاطلاع : : مq. } 1 \text { ) . }
$$

(Y) الإخافة عن منتخب كزز العمال ع : r . .

قال : و كان أَلي صديقاً لعمر رضي الهُ عنه ، و كانت له منه خاصة ،






* حدثنا هحمد بن حاتم قال ، حدثنا هشُم ، غن عمر بن ذر ؛ ،

 دماؤُكم ودماؤهن ، ولحومكم ولحو وهن بعتموهن ؟ ! ارْددْها ازْدُدْها .

 ورؤهات الأسقاط

، حـدثنا هوسى بن هروان الرقي قال ، حدثنا هروان بن معاوية ، عن عمر بن ذر قال ، أَخبرني محمد بن عبيد الهُ اليقفي بُمثل حديث علي بن ثابت .

* حدثنا محمد بن الفضل عارم (1) قال ، حدثنا القاسم بن الفضل ، عن Aحمد بن زياد قال : كانت جدتي أ م ولد لعثمان بن مظعون . (فلما مات أَراد ابنه أن يبيعها ، فشكت إلى عائشة أم المؤمنين (1) هو عمد بن الفضل الـدوسي أبو النعمان البصري ، الحانظ الملبَ بعارم • - ( الملاصة للخزردجي ص (1)

رضي الشُ عنها ؛ فقالت : إني كنت لعئمان بن مظمون(1) ) وإني
 صالحاً ، قالت لها عائشة رضي الله عنها : إِن عمر بن الخطاب زضي




 * حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال ، حدثنا آَيوب عن هحمد ، عن عبيدة قال : قال علي رضي اللهُ عنه : اجتمع رأليِ ورأي
 يُبَعْن ، قال عبيدة : فَرَأْيُ رجلين في الجماعة أَحبّ إلِّ من رأَي رجلٍ أِّ

في الفتنة

* حدثنا أَبو عاصم ، عن هشام ، عن محمد عن عبيدة ، عن علي رضي الله عنه قال : اجتمع رأيي ورأْي عمر رضي الله عنه على

 تراه وحدَكُ .
قال أبو عاصم في حديـث هشام " ا ي الفتنة " وفي حديث ابن عون " (")
(1) سقط في الأصل والمبت يتضيه السبات .
. (Y)
* حدثنا هحما بن حاتم قال ، حدئنا هشيم ، عن المغيرة ، عن الشُعي عن عبيدة : أَن عمر وعلياً رضي اللُ عنهما ، أَعتقا أمهات
 رضي الله عنه الأَمر من يعده فقضى بذلك حتى أُصيب ، قال علي رضي
 وعلي رضي اللُ عنهما في الجماعة أَحبُ إليَّ من رَأْي علي رضي الله عنه

وحده في الفرقة .

* حدثنا علي بن عاصم قال ؛ حدثّي إسماعيل ، عن عامر قال ، حدثني محمد" بن سيرين ، عن عبيدة قال ، قلتُ لعلي رضي الله عنه رَأْيك ورَأْي عمر رضي الله عنه في الجماعة أَحب إِلِّ من

رأْيك وحدك في الفرقة .

* حدثنا علي بن عاصم قال ، أَخبرني خالد وهشام ، عن محمد ؛ عن عبيدة قال : قال علي رضي الله عنه : استشارني عمر رضي الله عنه

 فتابعت عمر رضي الهُ عنه ، فلما صار الأَّمر إلِّيّ عدت إلى قولي الأَّآل ، قال نقلت له : رأُيك ورأْي عمر رضي الله عنه في الجماعة أَحبّ إليَّ من رأُيك في الفرقة . * حدثنـا أَبو عاصم ، عن عمران بن حُحَيْر ، عن أَبي مجلز قال : كان عمر رضي الله عنه يفرض عن ابن الحَلِيلَةَ ولا يفرض للهجناء ،


المؤهنين فافرض لي ، قال : وما أَنت ؟ قال : أَنا ابن فتاة ــ أَو قال هجين - ففرض له وأَقرّ الهجناء .

* حدثنا القعني قال ، حدثنا مروان بن معاوية ، عن عاصم عن أَبي مجلز قال : كان عمر رضي الله عنه يفرض للعرب عن ذي

الحليلة ، ويعطي المسافر فرس المغنم
( ضرب عمر رضي الله عنه في شرب الخمر ثمانين )

* حدئنا عثمان بن عمر بن فارس قال ، أَنبأَنا أُساهة بن زيد ، عن الزهري ، عن عبد الرحمن بن آَزهر ثال : رأَيت رسول الهُ صلى


 ومنهم من ضربه بعصاه ، وحضّى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ، فلما كان أَبو بكر رضي الله عنه أُتيَ بشارب فسأَلْ عن
 فضربه أَربعين . فلما كان عمر رضي اللهُ عنه كتب إليه خالد بـلد بن الوليد


 الفرية ، فضربه عمر رضي الله عنه ثانانين ، وضربـه خالد الد رضي الله عنه ثُمانين * حدثنا أَبو عاصم قال ، حدثنا ابن جريج قال ، حدثني عطاء : أَنه سمع عبيد الهُ بن عهر يقول : كان الذي يشرب الخمر

يضنربونه بنعالهم وأَّلـيـهم 6 فكان ذلك على عهل النبيّ صلى الله عليه وسلم 6 وأبي بكر رضي الله عنه 6 وبعض إمارة عمر رضي الله عنه فلما رآَي ذلك عمر رضي الله عنه خشي الَّن يُقْتّل الرجلِ فجعله أربعين سوطاً ، فلما رآهم لا يتنـاهوْن جعله ثمانينن سوطاً ، وقال :

هذا أَدنى الحلدو .

* حلثُنا أْبو حذينـة قال 6 حدثنـا زهير بن مـحمد ، عن بزيـد ( ابن عبد الله(1) ) بن خصصيفة ، عن السائبب بن يزيد قال : إنما كان يصنع بالشارب إِذا أُليَ به أَن يُضْرَب بالأَيلدي والنعال ك تُم فرض فيه عمر رضي الله عنه بعد ذالك أربعين 6 فضرب به زماناً ، تُم

* حدثنا أَبِو عاصع 6 عن ابن جريـج 6 عن عطاء قال : أَّا الخمر فإنهـم مِكانوا يـجلدون بـأَيـديهم حتى جعله عمر رضي اللّ عنه الحَّ .
* حدثُنا القعنبي 6 عن هالك 6 عن ثُور بن يزيـد اللدملي : أَن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل 6 فقال له علي رضي الله عنه : أَرى آن تـجلده مُانين ؛ فإنه إذا سكر هذى ؛ وإذا
 * حلثُنا غندر قال 6 حدئنـا شعبة قال 6 سنمت قتادة يحذث عن أْنس رضي الله عنه : أَن النبي صلى الله عليه وسلم ألتيَ برجل قد شرب الخمر فجلده بـجريدتين نـحو الأربـعين ، وفعله أَبو بـكر رضي الله عنه ، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس . وقال عبد الرحمن (الإضافة عن المل大اصة للانزرجي ص (1) ابن حصيف الكندي ، قال ابن سعد : كان عابدا بُبتآ كثير الحلديث .

ابن عوف رضي اللهُ عنه : أُخَفُّ الحدود ثمانون فجعله عمرُ رضي اللّعنه .
" حدثنا يحیى بن سعيد ، عن هشام قال ، حدثني قتادة ، عن أَنس رضي الله عنه : أَن النبي صلى اللّ عليه وسلم جلد في الخم بالجريد والنعال ، وجلد آبو بكر رضي الله عنه بعده آربعين - فيما
 والريف ، فسأَلَ آَصحابه فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه :

الجعلها أَخف الحدود ، فَجَلَد ثمانـن

* حدثنا محمد بن حاتم قال ، حدثنا علي بن ثـابت ، عن هوسى بن عبيدة ، عن عبد الهُ بن عبيدة - آّو غيره - عن الحسن : أَن أَبا عبيدة بن الجراح رضي الهُ عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه : أَما بعد فإن الناس قد دمجوا في الخمر وشربوها ، فانظر في ذلك أَنت وهن قبلك هن أَصحابك . فجمعهم عمر رضي الله عنه ، فقال

 الرسول : يا آمير المؤمنين اكتب متي جواب كتاب متاب . فقال عمر رضي الله عنه : لا آَكتب بشيء ، آلنا رجل هن المسلمين قد آشّرتُ . كا أَّاروا به ، فقال علي رضي الله عنه : أَنا أَقول . فاستقام النا على ذلك .
* حدثنا أبو داود قال ، حدثنا عبد العزيز بن المختار قال ، حدثنا عبد الهّ بن فيروز قال ، حدثتي حصين أَبو ساسان ابن (المنذر (1)


الرقائي : أَنه سمع علياً رضي الله عنه يقول : جَلَدَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم أَربعين ، وجلد أَبو بكر رضي الله عنه أَربعين ، وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين و و ارين

* *حدثنا هحمد بن حاتم قال ، حدئنا إسماعيل بن إبرامهم
 حصين آلبي ساسان ، عن علي رضي الله عنه قال : جلد النبي صلى اللّ عليه وسلم أَربعين ، وأبو بكر رضي الله عنه أَربعين ، و كملها عمر رضي الله عنه ثمانين .

، حدثنا هحمد بن عبد الهُ بن الزبير ، وأَبو حذيفة قالا حدثنا سفيان ، عن أَبي حصين ، عن عمير بن سعبد ، ع عن عي بي رضي
 إِلا الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَيُنّه . * حدئنا عباس قال حدئنا أَبو عوانة ، عن هطرف قال ، أَنبأنًا
 جُلِّذَ حَكَا فمات فلادية له إلا صاحب الخمر فإنما هو شيء فعلناه .
( جمع عمر رضي الله عنه الناس على التكبير على ابلمنائز )

* حدئنا أَبو عاصم عن حنين ، عن حماد ، عن إبر اهيم : أَن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم كان بكبّر سبعاً وخْمساً وأَربعأ حتى تُوْفِّي ، وكان الناس على ذلك في ولاية أَي بكر رضي الهُ عنه ،
 محمد إن اختلفتم اختلف الناس بعدكم ، فأَجمعوا على رأَي يـأْشُذُ به

مُن بعدكم ، فاجتهعو| على أَن ينظروا آخر جنازة كبّر عليها رسول
 ذلك ، فكانت Tآخر جنازة كبّر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أَربع تكببرات فأَخذلوا بذلك .

، حدثنا عمرو بن قسط الرّقي قال ، حدثنا عبيد الله بن عمرو " عـن زيل بن أَبي أَنيسة ، ععـن حماد ، عــن إبر اهيم قال : قبض رسول اللّ صلى الله عليه وسلم والناس هختلفون في التكبير على الجنازة لا نفتـأ أَن نسمع رجلاُ يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكبرٍ سبعاً ، وTخر يقول سمعت النبي صلى اللهُ عليه وسلم يكبّر خمساًا، ، وTآر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يكبِّر أَربعاً ، فكانوا على ذلك حتى مات أَبو بكر رضي الله عنه ، فلما ولي عمر رضي الله عنه فرأَى اختلافهم شُقَ عليه ذلك ، فـأِرسل إلى رجال من أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : دتى تجتمعوا على أَمرٍ يـجتمع الناس عليه وإِنكم قد اختلفتم في التكبير على الجنائز فانظروا أَمراً تجتدعون عليه ، يـأُخذه من بعدكــم . فكأَنما أَيقظهم ، فقالوا : نِعْمَ مَا رَأَبْتَ يا أَمير
 فتراجعوا بينهم ، فـُٔجمع رأَيهم على أَن يـجعلوه مثل التكبير في الأضّا

* حدثنا ابن خداش الموصلي قال ، حدثنا يزيد بن أَبي الزوراء ؛

عن سفيان ، عن عامر بن شقيق الأَزدي (r) عن أَبي وائل قال :

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 7 \text { : Y الإضافة عن ميزان الاعتدال (Y) }
\end{aligned}
$$

جمعهم عمر رضي الله عنه فسأُلهم عن تكبير النبي صلى الله عليه وسلم


فَكُلُّهُم قال ما سمع ، فـجمعهم على أَربع
( أمر الوهادة وما فمل عمر رضي الله عنه في ذلك العام (1)
ح حدثنـا عثُمان بن عمر قال 6 حدثُنا عيسى بن حفص بن عاصم
 فقال : إِني أَستسقي غداً إِن شُاء اللهُ إِذا أَصبـحنا ، قال : فححضر
 إنك كنـت غَهَّاًّ حتى جاء المصلى رافعاً صوته

* ححثُنا هحمد بن حاتم قال 6 حدثنـنا علي بن ثابـت قال 6 أَخْبرني عيسى بن حفص بن عاصم قال 6 حدتي عطاء بن أَّي هروان الأَلمي قال ، حدتّي أَبي : أَن عمر رضي الله عنه خر ج بستسقي فتبتناه 6 فلم يزل يقول - رافقعاً صوته : اللهمم اغفر لنا إنك كنـت غفَّارأ 6 حتى أَّىى المصلى بستسقي ويدعو والناس هعه 6 قال : فلنثـنـا
 أَّمطرت البلاد بإذن الله ، وسالت السيول ، وسال بـطحان والأُودية فنخر ج عمر رضي الله عنه إِلى بُطْحَان ، ينظر إللى رحمة الله ، و مواقع السّيّل : فو الله إِنه لكلى شقته ويحمدل الله ويكبر لسقياه 6 وما آغاث
(1) عام الرمادة ، وهو عام ثماني عشرة من المجرة . و ولد أصاب الناس فيه مجاعة

 لابن ابلموزي 19 ، وطبقات ابن سعد

به العباد ، إِذ ناداه رجلٌ هن الأَعرُباب في الشق الآخر : أَما واللّه ما عندي هذه السّنة ، إِن يشاُ ذا يقول : لست ابن حمقاء ، أَطعمتٌ الططامَ وفعلتُ . فقال عمر رضي اللهُ عنه : ويحك ، إِنا هو اللهُ ، واللّ أُنزله ، ، أَنزله ، والله قوَّانا عليه حتى رضى رضع رحمته وسقى عباده و كثف السَّة عنهم

* حدثنا زهير بن حرب قال ، حدثنا جرير . 6 عن هطرف ( ابن طريف ) (1) ، عن عامر قال : قحط المطر على عهل عمر رضي اللّ عنه ، فصعل المنبر يستقي ، فلم يذكر الاستسقاء حتى نزل ، فقيل


الغيث . كجاديح (Y) السماء التي بها يستنزل المطر ، ثـم قراً :





* حدثنـا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا الحجاج ، عن




 الشديلة ( لسان العزب ) .

$$
\begin{aligned}
& \text {. IY 6 II ، } 1 \text {. } 1 \text { (r) } \\
& \text {. هو ( ) }
\end{aligned}
$$

ابن مصعب عن أَبيه : أَن عمر رضي الله عنه خر ج يستسقي فـحوّل رداءه وجعل يقول : اللهم اغفر لنا ، اللهم اغفر لنا . فقيل له : يا أَمير المؤهنين إِنا خرجت تستِ

غُفِرَ لبا سُقِينَا

* حدثنا الأْنصاري(1) قال ، حدثني آلي ، عن ثماهة ، عن أَنس رخي الله عنه : أَنهم كانوا إِذا أَقحطوا على عهل عمر رضي الله عنه استسقى بالعبأس وقال : اللهم إنا كنا إذا قحطنا استسقينا بنبيك صلى الله عليه وسلم فَسَقَيْتَنا ، وإنا نـا نستسقيك اليوم بعم نبيّك صلى الله عليه وسلم فاسقنا
* حدئنا الصلت بن هسعود قال ، حدثنا أَحمد بن ( هحمد ابن ثُابت أَبو الحسن بن (r) ) شُوُويه قال ، حدثُني سليمان بن ضالح قال 6 حدثيني عبد اله بن المبارك ؛ عن يونس بن ين يزيذ ، عن الزهري ، عن سالم ، أَن ابن عمر رضي الله عنهها أَخبره : أَن عهر رضي الله عنه قام عام الرمادة - وكانت سنة شديدة - فقال بـعل ما
 بلحت (r) الأَرِياف هما جْهِدَها ، فقام عمر رضي اللهُ عنه فقال :
(1) هو عمهد بن عبد الهة بن المنىى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصطاري


. (Y)
 وني مناقب عمر لابن المرزي ص ^1 " ثلجت " .

اللهم اجعل رزقهم في رؤوس (1) المطرِ آية ، فاستجاب الله له والمسلمين ، فأَغاث عباده ، فقالعمر رضي اللهُ عنه حين أَنزل الله الغيت : الحمد
 سعة إلا أَدْخَلْتُ عليهم أَعدادهم هن الفُقراء ، فلم بكن الثنان ليهلكا

هن الطعام على ما يقيم واحدأ .

* حدثنا هحمد بن سنان قال ، حدثنا شريك ، عن زياد ابن عُلاثة ، عن معبد بن سُويد قال : دخلنا على عمر رضي الله عنه زمان الرمادة ومعنا رجل هن هـحارب سمين دمس (r) ، فقال عمر

 ورؤوس التلاع
* حدثنا هحمد بن عبل الله بن الزبير قال ، حدثنا عمر ابن عبد الر حمن بن أُسيد قال ، حدئنا زيد بن أَسلم ، عن أَبيه :
 الناس ، وكانت لعبيد الله بن عمر بَهْهَة فجهلت في التنوّر . فخر ج

 فانظر ، فدخل فوجدها في التنور ، فقال عبيد الهُ : استرني سترك اللهُ ؛
 (Y) الدمس : الثمين الثديد ( القاموس المحيط ) (r) الإضافة عن طبقات ابن سعل (£) إضافة يقتضيها السياق .
 بها فوضعها بين يديه ، فاعتذر إليّهم آَن يكون علمه ، نقال عبيد الله : إِنا كانت لابني فاشتربتها فقرهتُ (1) إلى اللحم * حدئنا يزيد بن هارون قال ، حدثنا يحي بن سعيد أَ







سمناً ولا لحماً حتى يحيا الناس من أَول ما أَحيوا .

* حدثنا حبان بن بشر قال ، حدثئنا جرير بن عبد إلحميد ،

عن المغيرة قال : اَُجْدبَ الناسُ على عهلد عمر رضي الشُ عنه . * خدئنا حبان بن بشر قال ، حدثنا جرير بن عبد الحميذ عن المغيرة قال : أَبْجَبَبَ الناسُ على عهد عفر رضي الله عنه فنذر أَن
(1) قرمت إلم اللحم أي اششتدت شهوتِ لـ ( القاموس المحيط ) .





الموارد - عيط المحيط )
(1) الإضافات عن طبقات ابن سعد

لا يـأُكل سَمناً ولا لَبَنًا حتى يححيا الناسُ ، فدنحل قهرمان (1) له السوق
 بـأَربعين درهما ، فزَبره عمر رضي الله عنه وقال : هن أَين أَحْيَ الناس؟

ولم بـأُ كل (r)

* حدثنـا سهل بن حماد أَبو عتاب (r) قال ، حدثنـا يونس عن 'أِي يعفور 6 عن أَبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهها : اًّن عمر رضي الله عنه دخل عليه وهو على صلر فراشه ، ورحب بـأمير المؤمنين ووخع يلده في الطعام فلقـم لقتمة وقال : بسم اللهُ ، تم ثَّنَّى فقال : إني لأَجْد طعم ذَسَم ما هو بـَسَم لحم ك قال : يـا اَّمير المؤهنيـن طلبت السمين هن اللحمم فوجدته غاليـاً ، وكنتت أَحبه أَن يتوازى أَهل بيتي عظماً عظماً فاستريـت بـلرهم من يهودي وخملت عليه بـرهم سمناً فتال عمر رضي الله عنه : ما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم
 فو الله لا يـجتهعان عندي إلا تصهدقت بـأَحدهها وأَكلت الآخر 6 قال : ما أُنا بالنذي أَعود فيه
* حديُنا عمرو بن عاصم قال 6 حدثُنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هالال قال : نههى عمر رضي الله عنه عن السمن واللّكحم أَن يُجْمَع بينهها ، فلذحل عبيـد الله بن عمر على عبل الله بن عمر رضي الله





عنهما فقرَّب خبز اً ولحماً ، فقال ما أَنا بطاءم من طعامكم ختى تفرع غ
 فقالت صفية بنت أَبي عبيد : لا تحرم أَخاك طعامَكُ ، قال : فجاء بسمن

 فمال على الخادم ضرباً ، فقالت الخادم : لا ذنب لي ؛ إنما أَنا خادم
 سقط خمارها ، نم جالت تسعى حتى دخلت البيت وآَغلقَت الباب
 - وهي لغة -

* حدثنـا هحمد بن الفضضل قال ؛ حدثنـا عبد الهُ بن المبارك عن يعمر ، عن ابن طاوس ، عن أَبيه قال : أَجدب الناس على عهد
 أَخصب النْاس
* حدثنا موسي بن إسماعيل قال ، حدثنـا سليمان بن المعيرة عن ثُابت ، عن أَنس رضي الله عنه قال : غلا الطعام بالمدينة فجعل عمر رضي الله عنه يـأْ كل الشُعير ، فجعل بطنه يُصونِّ ، فضرب بيده على بطنه وقال : والله ما هو إِلا ما ترى حتى يُوسَع الله عــلى
(1) المنلمين
 عن ابن عيينة ، عن عمرو ب بن دينار قال : قال عمر رضي الله عنه :


لئن أَصاب الناس سنة لأَنْقُن عليهم هن مال اللهُ ها وجدت درهماً ؛


* حدثنا محمد بن حاتم قال ، حدثنـا أَبو دعاوية قال ، حدثنـا عبد الله بن عُمر 6 عن نافع 6 عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه قال : لو لم أَجد للناس من المال ما يسعهم إِلا آن أَدخل على كل أَهل بيت عدَّتهم فيِقاسمونه أَنْصَافِ بطونهم حتى
 * حدثنا الصلت بن هسعود قال 6 حدئنا أَحمل بن شبّويـه 6 عن سليمان بن صالح 6 عن عبد الله بن المبارك 6 عن جرير بن حازم عن أَيوب ؛ عن ابن قلابة - أُو غيره - : أَن عمر رضي الله عنه كتب عام الرمادة إلى بزيدل بن أَبي سفيـان (1) وإلى أَلي •وسى الأَشعري : وَاغَوْثَاه ، هلكت العرب ، فأَما يزيلد فكتـب لِبَّتْتُ لبيت لبيـت يا أَمير المؤمنين ، أَتاك الغوث ، بـغتـتُ إلِيك عيراً أَوّلها بالمدينة و وآخرها بالشام $،$ وأَما أَبو موسى فكتبب إِليه : يـا أَمير المؤمنين ، إِن الخلقَ لا يسعهم إِلا الخالئق ، فلو أَنكك كتبت في الأَعْصار وواعدتهم يوماً فأَمرتهم فنخرجو| فاستسقوا ودعوا ، فلما أَتاه كتابه قال : واللّه ما أَرى أَبا موسى إِلا قد أَشار بر أْي ؛ فكتـب ، فغر ج الناس فاستسقوا فسقوا . * حدئنا أَبو بـكر الباهلي قال 6 حدئنـا الهيتَ بن عدي 6 عن أُسامة بن زيـد ، عن زيد بن أَسلم ؛ عن أَبيه قال : لما دَفّتْ (Y) العرب


قلد مات يو مئذ ؛ وإنا كتب إلى معاوية . . الخ ه" . .


بلد إلى آخر . (أقرب الموارد ) .

إلى عمر رضي الله عنه بالملدينة كتبب إلى العمال : إلى سعل بالكوفة
وألي موسى بالبصرة 6 وعمرو بن العاص كمر ، ومعاوية بالشام : (ا من عبد الله عمر أَمير المؤهنين إلى فالان بن فلان . آما بعد : فإن العرب قد دفّت إلينا ولم تحتملهم بلادهم 6 ولا بـد لهم هن الغوث الغوتث 6 حتى ملاً الصحينة ، قال : فرعما كان في الصحيفـة مائتـا مرّة . وكتب إلى عمرو بن العاص : إلى العاصي بن العاصي ك فقـــال


أَفْلت من عمر رضي الله عنه على حال . قال : فكتب إليه أَبو هوسى : آَما بعد فإني قل وجهت إلِيلك عيرأ

تحمل اللقيتق والزينت والسمن والشحم والمال . ركتب إليه سعل ومعاوية كمثل ذلك . وكتب إليه عمرو بن العاص : قل وجهت النَّفِين تترى بعضها في إثر بعض

فقدم ذلك علِه فقال : الحمدل للّ ك ما كان الله ليضيع هؤلاء ثـم دعا محمد بن هسلمة ك، وعبد الله بن الأُرقّم 6 فوجّه ابن الأرًّم إِلى قيس وتمم وطىع وأَسد بُنجل 6 ووجّه محمد بن هسلمة إِلى طريق الشام إلى غطفان وأدنى قضاءة ولخم وجُذام . ثم قال لهها : افهما إيا كما أن تعطِيا العرب الإِبل فإنها لا تنـحر ها ، انـحرا البعير فـأطعماهم مُخَّه وعظامه 6 واجعلا لحمه وشيُقْة(Y) 6 واجعلا الفرارة بين عشرة 6
(1) كذا بالأصل ويحتمل أن يكوّن رسم الكلمة " تحمل " .
 في الأسفار ، وهو أبقى قديل . ( أقرب الموارد ) .

سِيرَا في كنفن الله ؛ ثـم أَقبل على من عنده يتعهدهم بالغداة والعشي



* حلثنـا آَحمد بن عبد الرحمن قال 6 حدثنا الوليد بن مسلم قال 6 حدتُي عبد الرحمن بن زيـد بن أَسلم 6 عن أَبيـه زيـل 6 عن أَبيه أَسلم : إَّن عمر رضي الله عنه أَذن لعمرو بن العاص رضي اللّ عنه في حمل الطُعام والميرة من مصر إِلى المدينة في بحر أَيلة عام الرّمادة . * حدثنـا عبد الملك بن عمرو قال 6 حدبنـا ماللك ؛ عن زيـا ابن أَسلم ك عن أَبيه قال ؛ قال عمر رضي الله عنه : ارانقوا بـهم ولا تككتروا عليهـم ؛ فإِنا هم .كنزلة اليبيسن إِن رفقـت به استهتعت به 6 وإن خرقت به كسرته - أَو كلام هذا بعناه .

 ذباب : اُلْن عمر رضي الله عنه ترك كا الناس عام الرمادة لم يـأخّذ هنهم الصيقة 6 فلما كان العام المقبل أَرسِل إِليهم فـَأِخذ عقالين ك فقسم

فيهـم عقالًا وحطّ إِل عمر رضي اللهُ عنه عقالا (1) * حدثنا خلف بن الوليد قال 6 حدثنا أَبو جغفر الر ازي ؛ غن


(1) وني منتخب كنز العمال ع : :
 أمرْهم أن يخرجو ا فأخذوا عقالين فأمروهم أن يقسموا فيهم غقالا ويقدموا أليه بعقال .

تُم قال : : ( إن الله اشترى هن المؤمنين أَنفسهم وأَموالهم بالجنة ، فأَعطاهم الشفعتبن كلتيهما ، والذي نفسي بيده لولا آلنّ اللُ أَغنا كم بـخزائِن من عنده لجعلت آتي الرجل فآخذ فضلَ ماله من عنده فأقسمه

بين فقراء المهاجرين
( تأديب عمر رضي الهن عنه الرعية في أمر دبنهم ودنياهم )

* حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثّنا أبو نعامة ، عن حريث ابن الربيع قال : سمعت عمر رضي اللُ عنه يـخطب يقول : أَبها الناس كتب عليكم ثلالثة آسفار ؛ كتب عليكم الحج والعمرة ، كتب عليكم الجهاد ، كتب عليكم أن يبتغي الرجلُ كاله في وجه من الوجوه في سبيل الله ، والمتعين (1) والتصديق ؛ فو الذي نفسي بيـده لأن آّموت وأنا أَبتغي بنفسي ومالي في وجه من هذه الوجوه في سبيل اللَ الحبُ إلي من أَن 'َآموت على فراشي ، ولو قلت إنها شهادة رأَيت أَنها شهادة . * حدثنا اَّبو عاصم عن ابن آبي ذئب $،$ عمن سمع السائبَ بن يزيد يقول : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من تُجّاركم ؟ قالوا : موالينا وعبيدنا ، قال : يُوشك الَّن تـختاجوا إلى ما في آَئديهم فيمنعو كم ، قال : فرأيت أَبا نغران أَو آَبا نمر : يضرب الموالي عن سكة أَسلم يخرجهم من السوق * حدثنا الحكم بن موسى قال 6 حدثنا صدقة بن خالد ، عن (1) كذا بالأصل ولعل المراد : ها أي في فكت رقبة المستعين والمعاونة في صداق من بطلب الإعفاف بالزواج ويعزز ذلك ما ما جاء في تفسير ابن ككثير \& : • 19 عن
 الغازي ني سبيل اله ، والمكاتب اللذي يريد الأداه، ، والناكح الذي بريد العفاف " .

ابن جابر قال ، قال عمر رضي الله عنه : يا معشر قريش لا يغلبنكم

 عن المغيرة بن زياد الموصلي ، عن عدي بن عدي ، عن ابن عم له ،
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، نقلنا أَين تنطلق يا أَّهير المؤمنين ؟
 ننتظره ، فلما رجع قلنا : كيف رأَيت يا آمير المؤهنين ؟ ها قال : رأَيت

 ونكره أَن نر كب الدناءة ، وتكفينا هوالينا وغلماننا ، قال : والهِ
 نسائهم * حدئنا عمرو بن قسط قال ، حدئنا عبيد اللهُ بن عمرو ، عن



 (1) الإضانة للسياق . (Y) الْوات : الرجل ابلمريء ، وقيل الذي بنغ عههه ويكلف وعده . ( ناج العر ( به كذبه . ( أساس البلاغة للزغشري ) .

قال : والله إنـه ليغضبنا ونغضبهه ويحتبس عنا فنـأتـيه ونـحتبس عنه فيـأتينـا ، فقتال عمر رضي الله عنه أُقْضي عليك با عَبْد اللهُ بِغْبِبكِ

. مردود
6 حدثنا أَبو عاصم 6 عن عمران بن زائدة بن نشيط قال حدثني عمرو بن قيس ، قال : خرج عمر رضي الله عنه ومعهة آبّو ذر فمرّ على مولىّ له فقال : إذا نشرت ثوباً كبيراً فانشُره 6 وأَنتت قانُم 6 وإذا نشرت ثوباً صغيراً فانشره وأَنت قاعد ، فقال آّبو ذرّ : اتقوا


سلعتك مـا فيها

* حدثنا محمد بن بعار قال 6 حدثنـا حبان بن علي 6 عن
 رضي الله عنه قال : قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6

 لا تغرّوا الناس . فتال : إنما هي النوق فمن شاء أَن يستري اشترى تـم عرّ على غلام له ينبيع البرود "، فقال : كـيـف تبيع ؟؟ إذا كان الثوب صغير أ فانشره وأَنت قاعد ، وإذا كان كبيراً فانشره وأنت قائـم فإنه أحسن للسوق ، قال : فقلت با Tال عمر : لا تغروا الناس 6 فقال : إنما هي السوق فمن شاء آن يستري اشترى . حدثنا عبد الله بن سلمة قال 6 حديُنا سليمان بن بـلال 6 عن إسماعيل بن إبراهيم 6 عن آبيه قال : خرج عمر بن الخطاب رضي

الله عنه إلى السوق ، حتى إذذا نزل بسوقنا قام فقال : ما بال (1) أَّوام الحتكروا بغضل آدهانهم على الأرامل والمسا كين ، فإِّا خرج الجِلاب باعوا على نـحوٍ مها يريدون من التحكم ولكن أَّمّا جالبب جلب بجمهله على عمود كـده (r) في الشيتاء والصيف حتى ينزل بسوقنا فذلك نهيف عمر بن الخخطاب رضي الله عنه ، فلِببع كيف شاء الله ، وليمسلك كيـف . شاء الله

* حدثٌنا الحكم بن موسى قال 6 حدثنـا الهِقْل بن زياد 6 عن المثنى بن الصباح 6 عن عمرو بن شعيب 6 عن سعيد بن المسيب قال ، ، قال عمر رضي الله عنه : يا معشر التـجار لا تَتَّجُرُوا علينا في زماننا لا تتحجروا علينا في سوتنا 6 فمن حضر كم عند بيع من المسلمين فهو فيه كأَحذكم 6 ولكن سيروا في الآفاق فاجلبوا علينا ثـم بـيعوا ككيف - شُتم
* حدثنا محمل بن مصعب قال ، حدثنا آبو بكر - يعني ابن آلّي مويم - عن عطية بن قيس ، عن أَبيه : أَن رجلاً جاء بزيـت فوضعه في السوق ؛ فجعل يببع بغير سعر الناس ، فقال له عمر رضي الله عنه : إما أَن تبيـع بسعر السوت وإما آن ترحل عن سوتنا ، فإنا لا نجبرك

على سعر 6 قال : فنـحاه عنهم * حدثنـا آبّو أَحمد محمل بن عبد الله بن الزبير ثال ، حدثّنا
(1) بياض ني الأصل والمثبت يقتضيه السياق

 ( أقرب الموارد ) .

خالل بن إلياس 6 عن يـحى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : كان
 فمرْ بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب الغزارة برجله وقال : يا ابن أبِي بلتعة زِذْ في السعر وإلا فاخر ج من سوقنا . * حدثنا أَبو الرّجال (1) قال 6 حدثنا إسرائبـل 6 عن زياد بن فياض 6 عن شيخ من آَّل المدينة : أَّن عمر رضي الله عنه رأى د كاناً

في السوق قد أحْدِث فكسره .
6. حدثنـا زهير بن حرب قال 6 حلثنـا سفيان بن عيـنـن عن ابن عجلان 6 عن بكير بن عبد الله بن الأشّج 6 عن هعمر بن أَّا حبيبة ، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : سمعت عمر رضي الله عنه - وهو على المنبر - يقول : إن العبد إذا تواضع الله رفعه 6 وقال ( له (r) ) : انتعشَ رفعلك الله ؛ فهو في نفسه حقير 6 وفي آعين الناس كبير ، وإذا تكبر وعدا طوره آَوْهَصَه الله إلى الأرَّ ،
 حقير ؛ حتى لهو الَحقر في أَعينهم عن الخنزير ؛ ثـم قال : لا تُبَغِّوُو
 إماماً فيكون عليهم حتى يبَغِّض إليههم ما هم فـيه . * عن أبيـه 6 عن سالم قال : كان عمر رضي الله عنه بمنع آَملداد آلهل (1) هو معمد بن عبد الر حمن بن حارثة - وقيل ابنعبد الهـ ـ الألنصاري أبو الر جال
 . الإضافة عن مناقب عمر لابن الموزي ص (Y)

اليمن ، وينهى الناس أَن يشتروا منههم شيئاً هما عنعهم به ، فعتر ( ماللك بن عياض (1) ) مولاه وقد اشترى هنهم شيئاً مما منعهم منه فضربه بـالدّرّة وقال : ما حمللك على أَن تشتري دنهم شيئـاً هما نهيت الناس عنه ؟ قال سالم : فاعتذر بشيء لم أَحفظه وقال : فَعَاَذُ عمر
 ثـم ضربه بـجالادها ، يُم قال : لا أَعلم أَحداً من Tآل عمر آَى شيئاً هما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة ؛ فإنما أَعين الناس إلبكم كأَعين الطير إلى اللحم ، فإن انتهيتم انتهوا ، وإن رتعتم رتعوا . * حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيلـ ؛ عن ابن شهاب قال ؛ حدَثِّي سالم بن عبد الله 6 آن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن 'آمر دعا أَّهله فقال لهم : قد نَهيتّ الناس عن كذاو كذا ؛ وإمنا ينظر الناس إلِكم نظر الطير إلِ اللحم 6 فإن هيتم هاب الناس وإن وقعتم وقع الناس 6 وإنه والهّ لا يقع أَحد منـكم في أَمر قد نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب ؛ لمكانكم مني . حدثننا أَبو الوليد القرشي (r) قال 6 حدثنا الوليد بن مسلم 6 عن ألي عمرو - يعني الأَوزاعي - عن الوليد بن حنطب : أَن عمر رضي الله عنه الَّى أَن يستعمل آَهل شرف الشرك وقال : أَنياب في الشرك ورووس فُ الإِسلام ؟ ! لا يكون هذا آَبداً . (1) في الأصل كلمات لا تقر أ . ولعل الصواب ما أُبْته ، وهو مالك الدار مولى . عمر وخازن يبته ( سيرة عمر Y Y Y TV ) ( هو عكمد بن عبد الل القرشي ( مناقب عمر لابن ابلوزي ص 192 )

- حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبـر قال ، حدئنا شيبان 6 عال


 فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك : والله لا يُدْعَى محمداً ولا أَسمع محمدًا يُسْبَ بِكَ ، فبكى فسماه عبد الحميد ، تم دعا ببني طلجة


 فقال : أُنشدك اللُ أو أذكرك الله ، فو الله إلن سماني مالن محمداً إلا محمد صلى الله عليه وسلم . نقال عمر رضي الله عنه : قوموا فالا سبيل إلى مَن سماه محمدُ صلى الله عليه وسلم . *

 فجاء آباوُهم فأَّاموا البينّة أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمتي

ع عامتهم ، نخلى عنهم


 يعلمه كذبه ، نجاءت أ ملد لعبد الرحمن فقالت : إن ألآ عا عيسى لا ينفق علي ولا يكسوني - قال : ويحك من أبو عيسى $\uparrow$ قالت ابنك

عبد الرحمن ، فقال : وهل لعيسى من آَب ؟ ! قال : فـأرسلني إِليه ،
 ديك ودجاجة هندبان فقلت له : أَجب أَباك أَمير المؤمنين ، قال :
 على آن تخبرني ما يريد مني ، فاشترطت أَن لا يـخبر عمر رضي الله عنه وأخبرته ، وأعطاني الديك والدجاجة ، انلـ فلما جئت عمر رضي الله عنه قال لي : أخبرته ؟ فو الله ما استطعت أَن أَقول لا ، فقلت : نعم . قال أَرشاك شيئأ ؟ قلت : نعم . قال ما رشاك ؟ قلت ديكاً ودجاجة ، فقبض بيده اليسرى على يلي فجعل يضربني بالدّرًّة ، وجعلت أَندو (1) وجعل يضربني ، وأَنا أَنُْو . فقال : إنك لك لجدير ، ثـم جاء عبد الر حمن




* حدثنا يـحى بن سعيد ؛ عن عبد الله بن عمر ؛ عن نافع : آَن عمر رضي الله عنه غَيَّر اسم "قليل ه وقال : أَنت كثير بن الصلت .
(*) (كراماته ومكاشفاته ()
* حدئنا عبد الله بن سلمة بن تعنب ، عن مالك ، عن بـحمى
(1) (أندو من أندى الشي


وانظره بعمناه في سيرة عمر بن المطاب للمُـخ الطنطاوي




ابن سعيد : آلن عمر رضي الله عنه قال : ما اسمك ؟ قال : ابن من ؟ قال : ابن شهاب ، قال : ممن ؟ قال : من الحرقة =












 أملها إلبه سين دخل بيونه من أشهر العجم فقالوا اله : أيبا الألميرإن لنبلنا مذا منا سنة لا يريري



 حنى مموا بابلملاء ، فلما رأى ذلك عمرو كتب الم عمر بن الما المطاب بلثلك ، فكتب







قال أَين مسكنك ؟ قال : بِحَرَّة النار ، قال : بـأَّبها ؟ قال : بذات
 قال عدر رضي الله عنه . * حدثنا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن آلي طالب قال ، حدثّن آٓبي ، عن أبيه ، عن علي بن آّبي طالب رضي الهُ
 له : ولد لي غلام هذه الليلة ، فقال : ممن ؟



ذلك ، فولده اليوم مواليه .



 فدخلا نقال : في الرحب والسعة ، وألقى له وسادة ، نقال : هذا


 فلما وجبت له الأَرض وهبها لأبَيَ - حدئنا علي بن الجعد قال ، حدئنا سفيان ، عن سبار قال سمعت الشعبي قال : كان بين عُمترَ وأبَيْ خصومة فقال الَبَيْ لعمر : اجعل بيني وبينك رجلاٌ ، فجعل بينهما زيداً ، فقال عمر رضي الله

عنه : أَتينالك لتـحكم بيننا 6 وفي بيته يؤتى الكَكَم . فلما دخلوا عليه أَّجلسه معه على صدر فراشه 6 فقال له عمر رضي الله عنه : هذا أَّلّ جَوْرِك 6 جُرْتَ في حكمك 6 آَجْلْسْنِي وخصمي 6 فجلسا فقَصًا عليه القصةَ ، فقال زيد : اليمين على أَمير المؤمنين ولو شِيُتْ َاعَفِيْتَه 6


القضاء حیى لا يكون لي على أَحد عندك فضيلة . * حلثُنا أَبو عاصم قال 6 حدثنـا ابن عون قال ؛ قال محمد :

ك كان بـن عمر وابن معاذ بن عفراء خصومة ، فجعلا بينهها ُُبيًّا فَقَصَ ابن معاذ على أبَيَ : آعف آمير المؤهنين 6 آعف أَمير المؤمنين 6 فقال عمر رضي الله عنه : لا تعفتي إن كانت علي 6 قال : فإنها عليلك قال : فحلف 6 ثم قال : إلي وإن استحتقتها بيميني اذهب فهي لك (1) . ( تقلير اللدية في عهل عمر رضي الالة عنه )

* حدثنا إسحاق بن إدريس قال 6 حدئنا إبراهم بن العلاء قال 6 حلدتي مـحمل بن آلي عاصم بن عروة بن مسعود 6 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه : آن الدية كانت على عهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتة من الإبل وآن ( قيمة البعير(r) ) كانتت إذ ذاك أربعين در هماً 6 فكانتت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة Tالات درهم 6 فلما توني رسول الله صلى الله عليه وسلم غلت الإبل في ولاية الّي بكر رضي الله عنه 6 فكانت قيمته ثمانــن درهمأ $،$ فلما قام عمر رضي الله عنه غلت الإبل فكان قيمة البعير عشرين ومائة . زيادة على الأصل (i) (Y)

درهم ، وكانت الدية على عهد عمسر رضي الله عنه اثني عشر آلّف
درهم .

- . حدثنا القعنبي قال ، حدثنا عيسى بن هوسى ، عن ابن آّبي

ليلى عن الشعيي ، عن عبيدة السلماني قال : كانت الدية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، وعلى آهل البقر ماتئي بقرة ،

 * حدثنا عمرو بن عاصم ، وموسى بن إسماعيل قالا ، حدثنا



درهم •

* حدثنا غندر قال ، حدثنا شعبة ، عن المغيرة ، عن الشعي

آن عمر رضي الله عنه كتب الدية على آهل الأَمصار عشرة آلاف
وعلى آهل الإبل مائة بعير

* حدئنا آبو حذيفة قال ، حدثنا سفيان ، عن آيوب بن هوسى قال : : سمعت مكحولاً يتول : توني النبي صلى الله عليه وسلم والدية ثمانماثة دينار - قال سفيان : وكانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تُرْتَفع وتُتْتَفَض فخشي عمر رضي اللهُ عنه بععه (r) فجعل

(1) في الأصل ه ماثئي دينار ، والمبت مو الصواب . . أي ما يكري بعده في شأن الألية
* حدثنا أَبو حذيفة قال ، حدئنا سفيان عن إسماعيل بن

مسلم عن الحسن : أَن عمر رضي الله عنه جعل الدية أَلْ دينار
ومن الدراهم عشرة Tالاف 6 ومن الإبـل مائة ، ومن البقر مائتين 6 ومن الشاه أَلْي شاة ؛ وعلى أَّل الحُلّل مائي

* حدثنـا أَبو حذيفة قال ، حدثنـا سفيـان ، عن ابن آلِي ليلى

عن الشعبي ، عن عمر رضي الله عنه عمثله .
مبلأ التاريخ المجري(1)

حدثنـا هارون بن هعروف قال ؛ حدثِنـا عبد العزيز بن محمد قال ؛ أَخبرني عثمان بن عبيل الله قال 6 سدعت سعيل بن المسيّب يقول : جمع عمر رضي الله عنه المهـاجرين والأُنصار فقـــال : متى نكتبب التاريـخ ؟ (Y) - فقال له علي بن أَي طالب رضي الله عنه : منذ خر ج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الشرك - يـعني يوم هابر فكتب ذللك عمر رضي الله عنه . * حدثنـا وهب بن جرير قال ، حدثنـا قُرَة بن خالِ ، عن محمد قال : كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاملُ جاء من اليِمن فتال لعمر رضي الله عنه : أَما تُورَّخون ؛ تكتبون : في سنة كذا
 من هبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ تُم قالوا : من عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ثـم أرادوا آَن يكون ذلك من عند

الهجرة ، تـم قالوا : من أَي شهر . فـأرادوه أَن يكون من رمضان ،
تـم بـدا لهم 6 فقالوا : من المحرم .


* حديُنا عمرو بن عاصم قال ، حدثُنا حماد بن سلمة ، عن زيد بن أَسلم : آَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ ذات ليلة على

امرآَة وهي تقول :
 فو الله لولا الله لا شيء غيــره فنظر فإذا زوجها غانُب في سبيل الله ، فـأرسل إليه فقدم . * حدثنـا حبان بن بشر قال 6 حدثنـا جرير 6 عن المغيرة قال : سألّ عمر رضي الله عنه حفصة رضي الله عنها : دتى يستد على المرآّة فَقْدُ زوجها ؟ فقالت : شُهرين لا تُبَالِيه ، وآَربعة تكون بِين الأُرين ك

والستة الأَّهر ، فجعل هغازي الناس ستة أَّهر . * حديُنا الهيُم بن خارجة قال ، حدثنا العطاف بن خالد عن زيد بن أسلم قال : خر ج عمر رضي الله عنه ليلة بـحرس فمرَ على امرأَة وهي في بيتها تقول :

 فذهب عنها حتى آَصبح يسأًل عنها ، فقيل هذه فالانة امرأَّ
. (1)
. AY كلمة لا تقرأ والمثبت عن مناتب عمر لابن اللموزي ص (Y)
 النغرة في مناقب العشُرة ص VV فقيها هذا الشعب وزيادة .

فلان زوجها غازٍ ، فأَرسل إليها عمر رضي اللّ عنه امرأَةً وقال : كوني مهها حتى بقدم زوجها ، وأَجرى على المرأَة نفقة ، و الهـبا
 با بنية كم تصبر المرآة عن زوجها ، فقالت : يغفر الله لك الك ، مثلك
 للرعية ما سأَلت عنه ، فقالت : تصبر المرآَّ عن زوجها آلربعة آَّهر وخمسة آَههر ؛ وذلك آَنْ تلك (مدة (1) ) العدة ، فقال عمر رضي الله عنه : يسبر الناس إلى غزاتهم شهراً ، ثـم يرجعون شهراً ، وبقيمون آربعة آَّهر ؛ فوقَّتَ ذلك اللناس . ، حديثنا الصلت بن مسعود قال ، حدثنا آَحمد بن شبويه قال حدثني سليمان بن صالح قال ، حدثني عبد اللهبن المبارك ، ، عن جرير الم


في غزوة فقال رجل :
أَعوذ برب الناس من شَر" معقل ر إذا معقلُ راحَ البقيعَ مُرَجْلا


ترجع إلى المدبنة ما دام هذا غازياً حتى ترجع


 * حدثنا أَبو عاصم قال ، أَنبَأنَا ابن عون ، عن محمد قالل :

قدم على عمر رضي الله عنه رجلُ من بعض تلك الفروع فنثر ككانته
فإذا صحيفة فيها :






معقولًا ونهاه أَن يدخل على ( امر آَة (1) ) مُغَيبَة .

* قال آبو بكر الباهلي قال ، حدثنا علي بن أبي عمر ، عن

 يحاثهن ، 'ثم بعقل الجارية ويقول : قومي في العقال فإنه لا يصبر

على العقال إلا حَصَان . . . . . .



 الطططاوي r
.



 ولـن بسعد بن أبي وتاص مُ تال شعرآ يذكر هربه من ابن جهراء .

فخرجوا على بعيرين ، فلما أَراد ابن جهراء أَن يحمله قال : اُردد
 اليوم فيما آرى ، فنحرهما ومشوا جميعاً فـُفَفلت وقال :


 وقال :




 * وقال علي بن محمد ، عن الوضاح بن خيثمة ، عن قتادة : أَن عمر رضي الله عنه سير نصْرَ بن حجاج إِلى البصرة 6 فدخل على مجاشع بن مسعود عائِدَ اله وعنده شُمَيْلَةَ ( بن (Y) ) جنادة بن بَّيَي أزيهر فجرى بينها وبين نصر كالامٌ لم يفهم مجاشع منه شيئاً إلا قــول نصر : وأَا . فقال لها مجاشع : ما قال لَكِ ؟ قالت : كم لبن ناقتكم هذه ؟ قال : ما هذا كالام جوابه وأَنا . فـأَرسل إلى نصر يسآّله وعظم
 أَ فوقك لأَظلَّكَ ، فقلت وأَنا . فقال مجاشع : أَتحب أَّن أَنزل لك
(1) اضطراب في الأصل .
(Y) هكذا وردت ، ولعل الأصوب ه بنته ( المدقق ) .

عنها ؟ فقال : نشدتك الله ، أَنْ يَبلغَ هذا عمر رضي الهُ عنه هــع ما فعل بـ

* • وحدثني رجل من قريش ؛ عن محمد بن سالم : آنها كتبت

كَبً على الكتابين إجانة أَو جفنة ، وأرسل إلى من قرأها لها له .
وقال علي بن محمد ، عن عبد الله بن زهير التميمي ، عن رجل
من ولد الحجاج بن علاط : أَنه زاد في الشعر ، والشعر :

وهذا البيت هو الذي سمعه عمر رضي اللَ عنه فسيرَّ نصرًا ـ قال :
فزاد على هذا البيت :
إلى فتى طيُب الأَعراق هقتبـل الئل سهل المحيا كريـم غير ملجاج
 سامي النواظر من فهر له كــرم

فكتب نصر إلِّعمر رضي الله عنه بعد حول :
(لعمري(1) لـُن سيرتني وحرمتني




 (1) سقط في الأصل والإثبات عن مناقب عمر لابن ابلوزي ص هر .

ومنعها ممــا ظَنْت صلاتُها وفضل لها في قومها وصيام
 (1) إمام الهدى لاتبتلي الطرد مُسْلِمَا وقالت المرأة :

قل للإمام الذي تخنىى بوادره مالي وللخمر آّو نصر بن حجاج

 |'منية لم أصب منها بضائرة والناس من هاللك فيها ومن ناج
 ويقال ان الشعر مصنوع إلا البيت الأَول الذي سمعه عمر رضي

اله عنه .
، حدثُنا الصلت بن مسعود قال ، حدثُنا أَحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح قال : سمعت عبد الله بن المبارك ، يحدث عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أَنس السلمي قال : كان أَبو سُجرة بن عبد العزى (r) قد خر ج في الردَة فقال :
 وأَصبح أَدنى رائد الجهل والصبا كما وُدّها عنا كذاك تغيّرا
.
 (Y) وانظر في ترجمته وأشعاره الإحابة لابن حجر
 وكلمات الشعر في الأصل لا تقرأ وتو أيحها عن المراجع السابةة .

وآَصبح أَدنى رائد الوصل فيهمُ كما حبلها من حبلنا قد تبتْترا


 وعارضتها شهباء تخطر بالقنا ترى البُلْقَ في حافاتها والسَّورا
 قال فبينا عمر رضي الله عنه بقسم الصدقة في الناس إذ جاءه
 أَنت ؟ قال : أَبو شجرة بن عبد العزى السلمي • قال أَبو شجرة ! !

آي عدو الله ألّست الذي تقول :
 قال : تـم جعل يعلوه بالدُرَة في رأُسه حتى سبقه عدواً ، ورجع
 بني سلم • فقال :



. OlA : Y Y انظر القصيدة في سيرة عمر للشيخ الطنطاوي (1)

 (r) شوران (
 بالفتح والإسكان موضع في ديار بني جعدة .




 ( قال مالك ، عن ابن دلاف ، عن أَبيــه : إن رجلاُ من جهينة ك كان يستري الرواحل فيغالي بها ، ثم يُسْرِع السيرَ فيسبق الحا


 له عليه دين فليـاتُنا بالغَداة نقسم ماله بين غرانـهمه ثـم (\&) ) وإِياكم
 * حدثنا الحكم بن هوسى قال ، حدثنا عيسى بن يونس ؛ عن عبيد الله بن عمر ؛ عن عطية بن عبد الرحمن بن ولَّاد ، عن أبيه قال : كان رجل من جهينة يقال له : الأَسيفع ، سبت الحا جن
(1) المصدر رقم (Y) الأسيغع تصفير الأسفع وجهينة من بطرن فضاعة (


 وقد دين به ه هبالدال .
 الخروج منه ( النهاية ، والفائق ، وتاج العروس ) .

فاستدان(1) في ذلك . فاستأدى غرماؤه عليه عمر بن الخطاب رضي الله


 ماله ببنهم ، ثم إيّاكم والدين فإنٍ أَوّله همٌ وآخره حرب * حدئنا أَحمد بن عبد اللّ بن يونس قال ، حدئنا زهير . يعني ابن هعاوية - عن عبيد الله بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز ،



 * حدثنا بحيى بن سعيد ، عن هشام بن عُرْوْة ، عن آبَيه قال ، قال عمر رضي الله عنه : تَعَلَّهُوا آلن الطمع فقر ، وأَن اليـأُس غنى"(r) ، وأَن المرء إذا يئس من الشيء الستغنى عنه . ، حمد ع سالم بن عبد اللهُ أَن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَخبره : أَن رجلأ من ثقيف - وهو غيلان بن سلمة (†) - طلق نساءه وهو صحيح ، (1) أدان معرضآ أي اتَرض من كل وجه أمكنه . ومن أي عرض تأتى له كأنه

 II• : IY (Y)
 (Y) هو غبلان بن سلمة الثقفي وخبره مروي عن الز هري عن سالم بن عبد الشّ=

وقسّم ماله بـن بنيه ، فـأرسل إِلِه عمر رضي الله عنه فقدم عليه ،
 فقذف في قلبك أَنك توشك أَن تموت فحملك مبادرة ذلك على ما صنعت ، وإِي والله لأَظنك لا تلبث بعد أَن تقوم عن حَّرَ هذا حتى تموت ، وايمَ الله لئن متَّ قبل أَن تراجع نساءك وتر وِع في ماللك لأَوَرِّن نساعك عليك مثّل ما على قبر آبي رغال (Y) . قال فراجع نساءه ، ولم يكن بَتّ طلاقهن ، وارتـجع ماله الذي قسم بين بنيه ، ثـم ما لبث حـي مات وقد طهَّهَه الله مها أَراد هن خلاف الحّ الحق . * حلئنا أَحمد بن حناب (ث) قال 6 حدئنا عيسى بن يونس ، عن أَبِ بكر بن أَبي مريم ، عن اَّبي المجاشُع الأَسدي ، وموسى بن مروان $=$


والإصابة
 (Y) جاء في غنار الأغاني ع : الآ







 (r) انظر ترجمته في الملاصة للانزرجي ص ع ط بولاق .

الرقي قالا ، حلثنا مدحمد بن حرب الجولالي : أًن عمر بن الخطاب
 بحبسها، ثـم قام في الناس فقال : أَيها الناس اتقوا الله ولينكح الرجه
 * حدثّنا عبد الله بن داود ، عن هشام بن عروة ، عن آبيه قال ، قال عمر رضي الله عنه : لا يُكْرِهنَّ أَحُكُم ابنته على الرجل

القبيح فإنهن يحببن ما تحبون
، حدثنا عمرو بن مرزوق قال ، حدثنا مُعرف بن واصل عن محارب بن دثّار قال ، قال عمر رضي اللّه عنه : رُدُوا الخصوم

حتى يصطلحوا ؛ فإِنه أَبرأ للصدور وأَقل للحباب(r) ها حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال : حدئنا معرف عن هـحارب بن دثار قال ، قال عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم إذاكانت بينهم القرابات فإن فَصْلَ القضاء يورث بينهم العداوة . حدثنا هارون بن عمر قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن ابن شوذب قال ، قال عمر رضي اللّ عنه : أَيها الناس لا تؤخرُوٌ عمل اليوم لغد ؛ فإنكم إذا فعلم ذلك تداركت عتم عليكم الأَعمال فلم تدروا بـأِيها تبدأون ما خيّعّمْ * حدثنا ابن الَّي خراش الموصلي . قال حدثنا عيسى بن يونس (Y) اللّمة بالضم: الشكل والملل ، وقد ورد الملبر فيتاج العروس 9 : عه وشرح نج البلاغة



عن هشام ، عن الحسن قالل : كتب عمر رضي اللّ عنه إله بعض
 فإنكم إذا فعلم ذلك تدارُكت عليكم حتى لا تـدروا بـأَّيها تـأُخذون
 ما أَدى الأمّير إلى الله ، فإذا رتُع الأَمير رتعوا ، وإن للناس نفرة عن

 * حدئنا آبو آَحمد قال ، حدئنا مسعر ، عن عيمان بن عبد اللّ
 عن فريضته فقال : لا آدري ، ولكن آَرسلوا ممي حتي أَّأَلْ لكم
 عالاً فقيها فلبقل كما قال جبير بن هُطْعِم ؛ سئل عَمَّا لا يعلم فقال اله أَعلم

* حدثنا عبيد اللّ بن موسى قال ، حدئنا مسعر ، عن وديعة الأنصصاري قال ، قال عمر رضي اللّ عنه لا تعترض فيما لا لا لا يعنيك،
 إلا من خشي الله - ولا تصحب الفاجر لتنعلم من فجوره ، ولا تُطْلهع



 والتيين
 * حدثنـا عبيد الله بن موسى قال ، حدثنا خارجة بن مصعب 6 عن زيد بن أَسلم 6 عن أَبيه قال ؛ قال لي عمر رضي الله عنه :
 * ححثنـا سعيد بن سليمان قال 6 حلثنـا محمد بن طلحة عن القاسم بن الوليد قال ، فال عمر رضي الله عنه : أَعتل الناس - أَأرهم لهم
* حدثنـا القعنبيّ قال ، حدنُنا عبد الله بن زيل بن أَّملم

 * حدثنـا ابن أِي الوزير قال ، حـثـنـا سفـيان عن عمرو بن ديـنار قال : سمعت طاوساً يقول : قال عمر رضي الله عنه على المنبر : أَرَّ ج بالله على كل إنسان سـأل فيما لم يكن فإِن الله بيّن فيما هو كائن . * حديُنا أَبو أَحمد قال ، حلثُنا سفيان عن عبد الملك بن عمير ؛ عن زيـل بن عقبة ، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال ، قال عمر رضي الله عنه : النساء ثلات ، والرجال ثُلائة ؛ فامرأَة عاقلة عفينة مسلدة هينة لِنة ، ودود ولود ، تعين أَهلها على الدهر ولا تعين الدهر على أَهلها ، وقليل ما تجدها ، وأْخري وِعَاءُ للولد لا تزيد على ذلك ،

 . oV9 : Y ورد بعناه في هابة الأرب (Y) غل قمل : مثل يضرب للمر آة السيئة انملق ( بجمع الأمثال للميداني ) وني

نزعه . ( والرجال ثلاثة (1) ) رجل عاقل عفيف برٌ مسلم ، ينتظر

 فاستشارهم ، فإذا أَمروه بشيء نزل أِل عند رأُههم • ورجل حائر باتر

لا يـأٌتر الرشد ولا يطيع المرشد() .
 قال عمر رضي الله عنه : مِنْ مروءة الرجل نقاء ثوبيه ، والمروءة الظاهرة في الثياب الطاهره ، وإنه ليعجبني - أَو إني لأَحب - آّن أَرى الثاب

الناسك النظيف(r) .

* حدثنا القعنبي قال ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن
 ابن الخطاب رضي الله عنه فقال : أَّا كون بمنزل ولا أَّخاف في الله لومة لاتم آَم أُقبل على نفسي ؟ فزعم أَن عمر رضي الله عنه قال له : إن وليتَ مِن أَمر الناس شيئاً فلا تخف في الله لومة لاتم ، وإِن كنت =



 r
. oVr : الإضافة عن ميرة عمر (1)




من أَمر الناس خِلْواً فأَقبل على نفسك ، ومُرْ بالمعروف ، وآنْهَ . عن المنكر

* حدثنا عمرو بن عاصم قال "، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن حميد بن هلال قال ، قال عمر رضي اللّ عنه لرهط فيهم اُلَيّ بن كعب : اتْلُ هذه الآية ؛ قال : آية المواريت ، قال فـن فعل الرجلُ يتلوها فإذا فرع قال له عمر : كذبت ، فيسكت ثم يقول
 رضي الله عنه فقال له : اتْلْهُا ، فتلاما . فقال عمر رضي الهُ عنه :
 رضي الله عنه عند ذلك وقال : إِنا نظرت هل بتي أَحد يُنْكِرُ مُنْكَراً . * حدثنا عفّان قال ، حدثنا مبارك ، عن الحسن قال ، قال رجل لعمر رضي الله عنه : اتَّق الله با أَمير المؤمنين ؛ فوالها كاله ما الأمر
 فلما رآهم آَقبلوا على الرجل قال : دعوهم فالاخير فيهم إذا لم يقولوها

لنا ، ولا خير فينا إذا لم تقل لنا . * حدثُنا هارون بن عمر المخزوهي قال ، حدثنـا علي بن الحسن قال ، حخثنا خليد بن دعلج ، عن قتادة قال ، خر ج عمر رضي الله عنه من المسجد ومعه الجارود العبـدي فإِذا امرأَّة برزة (Y) على ظهر
 وانظر الفائق ا : •؟ ) ) .



الطريق ، فسلَّم عليها عمر رضي اللهُ عنه فردَّت عليه السلام - آلو سلمت
 عُمَرْ آ في سو ق عكاظ تصارع الصبيان ، فلم تذهب الايام حتى

 ومن خاف الموت خشي الفوت . فبكى عمر رضي الله عنه ، فقال الجارود : هيه فقد اجترأْتِ على أَمير المؤمنين وأبكيته ! !! فقال
 عبادة بن الصامت ؛ التي سمع الله عز" وجل قولها هن فوق سهواته ؛

فعُمر آَحرى أَن يسمع لها (1) الهِ * حدثنا أَبو حذيفة قال ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن مُرٌة عن ابن سابط قال : بلغ عمر رضي الله عنه عن بعض عُمّاله شَيٌٌْ فجمعهم
 والمعاونة على الخير ، أَلا وإنه ليس شيء أَحبّ إلى الله من حِلْمر إِمام
 وخرقه وهن يـأُخذ باللافية فيمن بين ظهريه يُعْطَ العافية من فوقه . * حدثُنا هارون بن عمر الذمشقي قال ، حدثنا محمد بن عثمان
 الاستيعاب \& : ع

 إلا للصهاة


ابن عطاء الخراساني ، عن أَبيـه ، عن جلده عطاء بـن مسلم قال : كتـب عمر رضي الله عنه إِله دعاوية رضي الله عنه : أَما بعد فإنك لم تمؤدب
 فإن اللين بعد الشدة أَمنع للرعية وأَحشد لها ، وإِن الصفح بعد العقوبة

آَرغب لأَهل الحزم (1)

* حدئنا عبد الله بـن يزيد قال 6 حدثنا عبد الملك بن الوليد ابن معدان قال 6 حدثنـا أَّي قال : كتـب عمر إِله آَبَي موسى الأُّعري رضي الله عنهها : مِنْ عبدِ الله عمر أَمير المؤمنيـن إِلى عبد الله بن قيس ك سالم عليك ، فإني أَحمد إِليك الله الذي لا إِله إِلا هو . أَما بـد فإِ القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة ، فإنهم مِإذا أحلى إِلِك ( وأَنفذ إذا تبيّن للك(Y) ) فإنه لا ينفع تكلم بحت لانفاذ له 6 آسِ بين الناسِ في مجلسك ؛ وفي وجهك وعدلك ؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك
 على من أَنكر ، والصلعُ جائزُ بين الناس إلا صُلْ حلالاً ، ولا عمنعك من قضاء قضيتِ به اليوم فراجعت فيه نفسْكَ وهُلِيت فيه لرشدلك أَن تراجع فيه الحق ، فإن الحقَّ قديـمٌ ، ولا يُبْطِلُ الحقَّ شيُ ، وإِنَ مراجعة الحق خِيرٍ من التمادي في الباطل ، الفهمَ الفهمَ فيـما يتلجلج في نفسلك مما ليس في قرآن ولا سُنَّة ، ثـم اعرف
. Y^9 : Y انظر كتاب عمر الل معاوية في البيان والتبيين (Y)




الأَشباهَ والأُمثال وقِس الأُمورَ عند ذلك ، ثم اعمد إِل أَحبِّها إِلى الله

 استحللت عليه القضية ، فإنه أَبلغ في العذر وأَجلى للعمى ، المسلمون
 زُورٍ أَو ظنيناً في ( ولاء (r) ) آَو قرابة ؛ فإِن الله تبارك وتعالى تَوَلَّى

 مواطن الحق ، التي يوجب الله فيه الأَجْر ، ويحسن فيه الذُّخْر (؛) ،
 ومن تزَينّ كلنــاس بما يعلم الله أَنه ليس في قلبه ، شَانَهُ اللهُ (0) ؛ فإن الله لا يقبل من عبده إلا ما كان له خُالصاً ، فما ظَنَّكُ بثُواب الهُ

(v) حدثنا موسى بن مروان الرقيّ ، قال حدثنا بقية بن الوليد *
 . والبيان والتيين Y : Y


 . ضيق الصلر و ولة الصبر

 منه شانه الته .
= AY : Y وانظر الرياض النضرة
(V) وانظر ترجمنه في الملاصة اللخزرجي ص \&ه ط بولاق .

عن حريز بن عئمان (1) ، عن الشيـخة قال : كلَّهَ رجلٌ رجلاًّ فردِّ عليه 6
فقال عمر رضي الله عنه : الحسن أَسر الشر • * قال 6 سمعت ابن أَي ليلي يقتول : سافر ناس من الأَنصار فـأَرملوا

 وأَشفقت الأُنصار من عمر رضي الله عنه ، فهم بـهم عمر رضي الله عنه وقال : تمنعون ابن السبيل ؛ ما يـخلف اللهُ في ضروع الإِبل والغْم بالليل والنهار ؟ ! ابن السبيل أَحت بـلاه هن التـألّي (Y) عليه . ( مسألّة عمر رضي الله عنه عن نفسه وتفقلده أمور رعيته ) * حدئنا هارون بن عمر المخزومي قال ، حدثنـا مـحمد بن عيسى عن زيدل بن واقد ، عن بشر بن عبيد الله : أَن عمر عمر رضي الله عنه قال لحذيفة رضي الله عنه : نسدتك الله وبحق الولاية ( عليك (r) ) كيف تراني ؟ قال : ما علمت إلا خيراً ، فنسُده بالله ، فقال : إن أَخذت فيء الله فقسهته في ذات الله فـأُنت أَنـت 6 وإلا فلا : فقال والهّ إن الله ليعلم ماT آخل إلا حصتي ولا T كل إِلا وجبتي ولا آلبس

إلا حلتي (!)
. MY• : انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (1)


- المحيط )
.
(§) ورد بعناه في منتخب كنز العمال
* حلثنا مححمل بن حاتم قال 6 حدثنا علي 6 وثابـت 6 عن موسى بن عبيد الله ، عن عبد الله بن مُرط (1) عن ماللك صاحب الدار(Y) قال : غدوت على عمر رضي الله عنه يوماً فتال لي : يا مالك كيف آصبح الناس ؟ قلت : آَصبح الناس بـخير . قال : هل سمعت من شيء ؟ فتـلت : ما سمعت إلا خحيرأ . قال : ثم غدوت عليه اليوم

 عمر يضرب عن بعض حُقوق المسلمين فيغلون عليه براياتهم يسألون حقوقهم ؟! * حدثنا أَّوب بن مححمد الرفي قال 6 حدئنا ضمرة بن ربيعة ؛ عن عيُمان بن عطاء 6 عن أَبيه قال : كان لعمر رضي اللهـعنه حاجب ؛ فكان يـأذن لناس من آصصابِ النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم عمر رضي الله عنه عن حالهم ، فرآهم فتى شاب فظن أَنهم يُصِيببون شيئاً ، فلم يزل بالحاجب حتى آَذن له ، فلما دخل أَقبل عمر رضي الله عنه يسأً كلَّ واحد منهم عن حال نفسه حتى انتهى إلى الفتى فقال :

(1) (Y) هو مالك بن عياض مولى عمر بن المطاب ولاه وكلة عياله فلما تلدم عثمان
 . ) TV7 : ) وأبرمني : أي أضجرني وأملي . ( الرياض النضرة ص V\& - تاج العروس

ورد ذي بيرة عمر Y : צH\& .

- حدثنا ابن أبي عديّ ، عن عوف ، عن الحسن قال : بلغي

 وآلا ( والني آخذ بحلاقيم قريش عند باب الحرة(r) ) أَن يخرجوا على اُمة محمد فيُكَفَرُوهم * حدئنا أَبو عاصم ، عن (عبد اللُ(r) ) بن المبارك ، عن الحسن:
 ويضيء للناس

، قال : كان عمر رضي اللّ عنه يقسم حللأ ورجلٌ جالس يقد


 با أمير المؤمنين تقول أعطها رجلاً من المهاجرين فعبد الها بله بن عمر من المهاجرين ، نقال عمر رضي الله عنه : أنا أَعلم به منك ، إلثا إنا هاجر (1) في الأصل عبارة عمر لاتقرأ والمبت عن مناقب عمر لابن ابلموزي ص •ه ،



 بزل ، نهل ينتظر من البازل إلا النقصان 19 ه ه . .


به أَهله ، ولكن سأَعطيها مهاجراً ابن صهاجر ، فـأَعطاها سليط بن
سليط (1) آّ سعيد بن عفان (Y)

* حدثُنا هحدمل بن حاتم قال 6 حدثُنا عبيدة بـن حميد قال حدثّي عثمان بن إبراهم الحاطبي قال 6 حدثني آشَيان من قريش أَن عمر رضي الله عنه أراد قسمة أَّواب للمحمدبن ؛ محمد بن حاطب ومحمد بن جعفر ( بن آّي طالب (r) ) ومـحمد بن الخطاب . قال : فـأراد بعض الناس يتتخير لبعضهم . فقال عمر رضي الله عنه لا "اليس الخداع " مرتضَى في التنادم ") فدعا بئوب فختمر به الثيَّاب ك ثـم أَدخل يـده فجعل يـخر ج فيعطي الكبير ، فزعم عثـمان أنه دعا .

ابن آّي طالب 6 ثـم أَعطي محهد بن الخطاب . وبلغي - وليس بهذا الإسناد - أَن زيد بن ثابـت رخي الله عنه (Y، ()
 الحبسة ، فقال : وهاجر سليط بن عمرو وامر أنه يقظة بنت علقمة فولئ سليط بن سليط ، وشهل سليط مع أبيه اليمامة فاستشهد ، قال أبو معشر بل علـر عاثّ بعد







 . 0 . 1 ( الإضانة عن سير

كان يُرِين (1) أَن يجعل أَجود الأَثواب لمحمد بن حاطب ، وكانت خالته تحت زيد ، فأْنُكر له عمر رضي الله عنه ولَّلَّا يصنع آَو تمثل

بشعر عمارة بن الوليد(r) .


 يـلّه ، فيـاُخذ ثوباً . ففعلوا ، فوقع الثوب لمحمد بن حاطب . وبقية الأبيات :

ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا ثـياب الندامى بينهم كالغناتُم
 * حدثنا وهب بن جرير قال ، حدثنـا أّي قال 6 سمعت هحمد ابن سيرين يتدث عن اَّفلح مولى أَي آّيوب قال : كان عمر رضي الله عنه يـأمر بـحلل تنسج لاًّهل بلر يتنوقَّ (r) فيها ، فبعت إلى معاذ
(1) يريغ : أي يميل من راغ بمعنى مال . ( تاج العروس ) .

 لم ويسلههم ابن أخيه عحمل صلى الله عليه وسلم ليقتلوه . وقد بعثته تريش مع مع عمرو


 (Y) يتنوت : أي يتجردد ويتأنت ؛ مبالغة في وبعضهم ينكر تنوق ، وقال ابن فارس : عندنا أن تنوق من قياس التركيب ، وهم



ابن عغراء الحلة فقال لي معاذ : يا آفلع ، بع لي هذه الحلة ، فبعتها له بـألف وخمسمائة ، نم تال : اذهب فابتع لي رِقاباً ، ناشتريت له خمس رقاب ، ثـم تال : واله إن آمرأ آختار قشرتين يلبسهها غلى خمس رتاب يعتقها لغبين الرأي(1) ، اذهبوا فـأنتم أحرار ، فبلغ عمر رضي الله عنه أنه لا يلبس ما يبعث به إليه ، ناتـخذ له حُلة غليظة أَنفت عليها مائة درهم ، فلها أَتاه بها الرسول قال : ما آراك بعثك اليَّ ؟ قال : بل والله إليك بعثني ، فـأخذ الحُلّة فـأَّى بها عمر رضي اللّ عنه فقال : يا آلمير المؤمنين بعئت إلِّ بهله الحُلّة ؟ نعم ، إنا كنا نبعث إليك حلة مما يُتخذ للك ولإخوانك ، فبلغي أَنك لا تلبسها ، فقال : يا آمير المؤمنبن إلني وإن كنت لا لا البسها فإني أُحب أن تـأتيني هن صالح ها عندك ، فأَعاد له حلته .

## $\star \star \star$


ويليه الجزء الثالث (*)
(1) (1) لغبين الرأي : أي ضعيف الرأي ( ناج العروس - أثرب الموارد ) .


