## تُ



$$
\begin{aligned}
& \text { لابن شـــــــــن } \\
& \text { أبوزنيدعـربن شـبّهالتميريالبصري } \\
& \text { かT大 - かVr }
\end{aligned}
$$

＂ططبـ，ونشْ علزنقت



## الجزءاكثالث

حِقَـهـه


هذا هو الجزء الثالث من تاريخ المدبنة المنــورة - لابن شبة - رحمه الله

ويجد التــارئ الكريم في الصفحة وهو أَخبار عثمان بن عفان ـ ـ رضي الله عنه ـ

ونسب آلن نشير للقاريٌ الكريم إله آلَ الفهارس العامة لهذا المؤلف ستكون في الجزء الأَخير متتابعة . ومفصلة ، بإذن الله تعالى
( حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة في هجائه الزُبْرِقان بن بلر ) * حدئنا الصّلت بن مسعود قال ، حدثنا أَحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أَبي سلهة : اَُن عمر رضي الله عنه حبس الحُطَيئْة (1) فقال :


فاغفرْ هداك مليك الناس ياعمر (8) أَلْى إِلِكك معَاليدَ النُّهى البشرُ


، حدثنا أحمد بن معاوية ، عن أَّي عبد الرحمن الطائي عن ابن عياش ، عن الشعبي قال : شهدت زياداً أَتاه عامر بن مسعود
 قال لي :

وكيف اَّرجي تُروها ونماءها وقد سار فيها خصصة الكلب عامر فقال أبو علاثة : ليس هكذا قلت . قال : فكيف قلت ؟ قال :

قلت :
وإني لأَّأرو ثروهــا ونماءها وقد سار فيها ناجذ الحق عامر

 واد بين فدك والوابشية كثير الشجر وبر
( ( ) في الأغاني



فقال ( زيـاد : قاتل الله الشاعر ينقل لسانه كيف يشاء(1) ) والله لولا أَن تكون سُنّة لقطعت لسانه ، فقام قيس بن فهل الأَنعاري
 حدثُتك ما سمعت عن عمر (Y) رضي الله عنه ، قال : وكان يعجب زيـاداً أَن يسمع الحديـث عن عمر رضي الله عنه ، فقال : هات ، فقال : شهلدته وقد أَتاه الزبرقان بن بـدر بـالحُطَيئة فقـال

إنه هجاني ، فقال : وما قال لك ؟ فقال : قال : دع المكارم لا تَرْحَل لبغيتهــا واقعد فإنكك أُنت الطاعم الكاسي فقال : ما أَسمع هجاء ، ولكنها هعاتببة جميلة . فقال الزبرقان : - وما تبلغ مروعتي إلا أَن $T$ ك كل وأَلبس ! ! ( والله يـا أَمير المؤمنين ما هُجيـتٌ ببيت قط أَشُد عليّ هنـه ، سَّلْ ابن الفريعة - يعني حسان ابن ثـابت() ) فقـل عمر رضي الله عنه : عليّ بحسان . فجيء بـه

فسألّه عمر رضي اللّ عنه ، فقال : لم يـهجه ولكن سلع عليه . ويقال - وليس بهذلا الإِسناد - إنه سـأَل لبيد بن ربيعة : أَهجاه أَم لا ؟ فقـال : ما يسرني أَنه لحقتي ما لحقه من هذا الشعر . وآن لي عُرُ النَّمَر . رجع إِلى الإِسناد الأُول - قال : فـأَمر بـه عمر رضي اللّ عنه فَجُعِل (1) سقط في الأصل . والمثبت عن الأغاني Y : 0 ط بولاق . وانلجبر فيه مروي

 عمر بما سمعت منه "ش .


في نقير في بئر 6 ثـم أُلقى عليه حفـصه (1) ، فقال الحطيئة : ماذا تقول لأَفراخ بذي مر خ خمر الحواصل لا ماء ولا شجر أَلقيت كاسبهم في قعسـر هظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر قال فأَخرجهه ، وقال : إِياك وهجاءً الناس . قال : إِذن تموت عيالي جوعاً ؛ هذا كسبي ومنه هـعاشي ك قال : فإِيّاكِ والمُقْذِع عن القَوْل . قال : وما المقـنـع ؟ قال : أَن تخاير بين الناس فتقول فالان خيرٌ من فلان ( و Tل فلان خير من Tال فلان (r) ) ، قال : أَنـت والله اَههجى مني ، قال : ويقال إن عمر رضي الله عنه قال : والله لولا أن تكـون سُنّة لقطعت لسانك ، ولكن اذهب فـأَنـت له ( خذذه يـا زبرقان (r) ) فأُلقى الزبرقان في عنقه عمامته فاقتاده بـها . وعارضته غطفـان فقالوا : أَبا شذرة ( ) إِخْوتك وبـنو عملك هَبْهُ لنا فوهبه لهم م * وبلغني أَن ابن الحمامة (0) هو هوذة رجل هن سلم ك كان في العطاء أَيام عمر رضي الله عنه فحضر ليـأُخذ عطاءه فَدُعي رجالٌ من قومه قبله فقال : (1) الحفص : زبيل من جلود ، وقيل زبيل صغير من أدم تتقى به الآبار ( أقرب
(Y) سقط في الأاصل ؛ والمثبت عن الأغاني Y :
(Y) ما با بين الحاصرتين من الأغاني



 هوذة بن المارث وشهد فتح مكة ، وهو القائل لعمر في غخاصمته هذه الأبيات ( الإصابة . (VE : ه ه

لقد دار هذا الأَمر في غير أَهله فأَّبصر إمام الحي كيف تريد

 فبلغ شعره عمر رضي الله عنه فدعاه فسأَله عن حاله ، فأًّهبره اَّن عليه ديناً فأَعانه على دينه من ماله ، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( كلما (1) ) ذا كر أَباه دعاه به على غيز اسمه فقال : يا بني اتق أَلْْنْ الشعراء ، و كان ابن الحمامة هذا وقف على الحطيئة وهما
 الحطيئة : قلت مالا ينكر ، قال : إن الشمس قد أَحرقتي ، فقال



 * حدثنا أَبو نعم قال ، حدثنا شريك ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن ربعي بن حراش قال : قال لنا عمر رضي اللّ عنه : يا معشر غطفان : أَي شعرائكم الذي يقول :


. (1) إضافة يقتضيها السياق (Y)




قلنا : النابغة ، قال هو أَشعر شعرائكم .

* حدثنـا أَبو نعيم قال 6 حدثنا شريـك 6 عن محاللد 6 عن الشعبي قال : ذ كروا الشعراء عند عمر رضي الله عنه . فقال : أَيهم يقول : فذ كر البيتين ، قالوا : النابغة . قال : هو أَشعر شعرائكم . * حدثُنا عبيل بن جناب قال 6 حدثنا معن بن عبد الرحمن ابن عيسي بن عبد الرحمن السلمي 6 عن جده 6 عن الشعبي قال : ذ كر الشعراء عند عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه : من أَشعر الناس ؟ فقالوا : أَنـت أَعلم يا أَمير المؤهينن ، فقال : من الذي يقول :

وخِيّس الجنّ إِني قد أَذنـت لهم
قالوا : النابغة . قال : فمن الذي يقول :
أَتيتلك عارياً خلقاً ثـيـالي . .
فذ كر البيتين . قالوا : النابغة . قال فمن الذي يقول : حلفت فلم أتـرك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب

قالوا : النابغة . قال : فهو أَشعر العرب .
(1) الحلددها : امنعها - الفند : المطأ .
(Y) خيس : ذلل يقال خيـّس أنفه إذا أذله .

الصفاح : حجارة كبيرة - العمد : الأعمدة .

. .

* حدئنا عبد الله بن عمر قال ، حدثُنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثـابت ، عن عبد الله بن أَلي شقيق ، عن أَبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال لي عمر رضي الله عنه : أَنشدني لشاعر الشعراء . قلت : ومن شاعر الشعراء با أَمير المؤمنين ؟ قال : أَومَاَ تعرفه ؟ قلت : لا . قال : هو زهير ، أَليس هو الذي يقول :
 قال : فأَنشدته حتى بَرق الفجر ، فقال : إيهاً ، الآن اقراً .

قلت : وما أَقرأُ ؟ قال ( إِذا وقعت الواقعة (1) ) .

* حدثنا عثمان قال ، حدثنـا خالد - يعني ابن عبد الله ( بن عبد الرحمن بن يزيد المزني(r) ) قال ، حدئنا بيان ( بن بشر (r) ) عن قيس بن اَّيجازم ، عن أَّي كبشة قال : بينما أَنا أَرتجز وسط الحا ج وأَنا
 فاغنرْ كه اللهم إِن كان فَجَرْ فما راعني إلا ويد عمر رضي الله عنه في ظهري فقال : نشدتك ( الله (0) (أَعلمت مكاني ؟ قلت : لا . قال فحمله وأَعطاه (1) . (1) وانلمر بتمامه في مناقب عمر لابن ابلحوزي ص •19 ، وشرح نج البلاغة
(Y) هو بيان بن بشر الأأحمس - أبو بشر الكو

 (0) (

* حدثنـا خلف بن الوليد قال ، حدثنا النجاري 6 عن مسعر عن ابن طليت قال : تذا كروا النساء يوماً عند عمر رضي الله عنه فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه : يا أَمير المؤمنين 6 ما أَستطيع أَن أُقبّل ابن إِحداهن في يوم صاحبتها ، وإني لأَكون في حاجة إِحداهن فترى أَني في غير ذلك . قال : فوقع عمر رضي اللّ عنه في النساء ونـال منهن 6 فقال ابن هسعود رضي الله عنه : أَما علمت أَّ إِبراهيم شـا إِلى رَبِّهِ ذَرًا (1) في خُلُق سارة ، فـأوحى اللهَ إِليه : إِنما المرأَة كالضِع إِن أَقمته كسرته ، فدارها تعش بـها . فضرب عمر رضي الله عنه بيده على جنب عبد الله وقال : لقد جعل الله بين جنبيك من العلم

غير قليل . قال النجاري : فبلغني أَن بعض الشعراء قال في ذلك : أَنجمع ضعفاً واقتدارأ على الفتى أَليس عجيباً ضعغها واقتدارها
 * حلثنـا أَبو عاصم 6 عن أَبي سعيد بن عوذ الله قال : أَخبرني محمد بن عباد بن جعفر 6 عن بـلال بن عياض قال : خرج عمر

(I) أي شيئاً قليلا .
 عوف بن ماللك الأومى الأنصاري ، يكى أبا عبد الله وقيل أبو صالح كان أحد أحد فرسان
 وقال موسى .ن عقبة : خرج خو ات مع رسول اللّ صلى اللّ عليه وسلم الى بلد ، فلم الما





عمر : أَحسِسْ خوّات ، أَحسس خوات (1) ، أَحسس خوَات ، ثم قال :


 " ابن العلاء قال : تحوّا عمر رضي الشَ عنه من ناقته إلى ناقة غيره فتال :
كــأن راكبها غصن بروحة إِا تدا تدلت به أو شارب ثلمل ثم ردّها على صاحبها ، فلم يُدْرَ أَهو قاله أَم سمعه ؟ .
 عن سليمان بن صالح قال ، حدثي عبد الشا بن البارك ، عن المن رجل
 الهُ عنه ركب بعيراً ثم قال : وكيف ثوائي بالمينة بعد ما تَضَى وَطَرْاً منها جميلُ بنَمْمْرَ (8)
(1) أهسس خوات : أي رتت ( التابوس المهبط ) .
-

- (







تُم قال : الهُ أَكبر ، والله ما ركب أَحد قط دابة فلم يُسَّ تَغَنَّى آَو لَبَّى

* حدثنا عيُمان بن عمر قال ، أَنبأًنا عئمان بن مرة ، عن





فإنه يُصِف .
إن شر خ الشباب والشَّرَ الأَّــ حدثنا هعاذ بن شبة بن عبيدة قال ، حدئي أَبي ، عن أبيه ،
 عن إمرة كان عليها ، و كان خالد شبيهأ بعمر رضي الشَ عنه ، فلقي علقمة بن علاثة (!) عمر رضي اللّ عنه خالداً فقال له : نزعك هنا

،

 ومات في أيام عمر وحز ن عليه حز ناً شدبداً ، قال ابن حجر نقلا عن المبرد في الكامل : وأظنه لما مات تارب الان




 سيدآ في تومه ، حليمآ عاقلا، ارتد عن الإسلام ولمت بالشام ، فلما تونيالني صلى المّ

 فنزغي فما عندك ( معونة على ذلك (1) ) فقال علقمة : وما عسى الا علا

 على الله ، فسكت عمر رضي اللهُ عنه ، فلما كان الغد اجتمع خالد وعلقمة عند عمر رضي الله عنه : ، فقال عمر رضي الله عنه : با خالد الد

 علقمة إذا حلف خالد يقول : ويحلف ويحلف ! ! تعجباً من حلف خالد ، فقال عمر رضي الله عنه صدق خالد ، إِيّايَ لقيتَ ؛ والله لأَن


قلب علقمة .
،

 قدومهُ عليه نزع خاللد رضي الله عنه ، فوافته في المساء ، أَي وافق علقمة عمر رضي الله عنه مؤنساً ، فظن أَنه خالد رضي الشّ عنه فقال :
$=$

 (1) الإضانة عن الأغاني ب : .

أَّى هذا الرجل إلا شُحًا أَّى هذا الرجل إلا شَحا لكَ نزعك ، لا أَبا لغيرك ، ، لمَ نزعك ؟ لقد قدمتٌ عليه في حاجتين لي أُريد أَن أَسأَلْهما


 شيئاً أَبداً ، فلم نزعكك ؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بك ؟ فلم نزعكك ؟ قال : نزعني فـا عندك (Y) في نَزْعِي ؟ قال : وماذا عندي في نزعكك ، هؤلاء قوم وُلُّوا أَمرأ ولهم علينا حقِّ ، فنحن

 آَّبحوا ودخل عليه الناس قال : يـا خالد ما كان حديث علقمة إِّاكّ وقت البارحة حين يقول : أَبى هذا الرجل إلا شُحاً ؟ قال : ما رأَيته ، وجعل علقمة يقول : ما أَفجره ؛ قال : قلت للحسن ما يصنع علقمة ؟

 ، حدثنا حميد قال : دخلنا على الحسن رضي الله عنه في منزل لَّبي خليفة فحدثنا أَبو نضرة بححيث علقمة بن علاثة وعمر رضي الله عنهما حين التقيا في قصة خالل - وما سمعته قبل ذلك من الحسن قط -
 القاموس المحيط )
 (Y) كذا في الأصل والمعى يلومه . ( القاموس المحيط )

قال : ثم سمعت الحسن بعد ذلك يحدث به فكان أَحسن له سياقة
من أَبي نضرة .
، حدثنا أَبو داود قال ، حدثنا شعبة ، عن الأَعمش قال

 عليهن أَن يبكين أَبا سليمان وهن جلوس في غير نقع (1) ولا لَقْلْقَةَهِ (r) ، * حدثنا حبان بن بشر قال ، حدثنا جرير ، عن المغيرة ، عن

 أَراد عمر رضي الله عنه بذلك . فقال عمر رضي الله عنه : ويحك وما عليك أَن تبكي نساء قريش أَبا سليمان ما لم يكن نق ولا ولا لَقْقَة . قال : والنقع شق" الجُيُوب واللقلقة : الجلبة م * حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيدي في إسنادٍ ذ كره


 * حدثنا محمد بن بكار قال ، حدئنا أَبو محشر ، عن عمارة ابن غزية قال : مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عقيل بن أَبي طالب ، ومخرمة بن نوفل بن وهب بن عبر عبد مناف ، وعبد الله بن
(1) النع : رنع الصوت ، وقيل شُق البيوب .



السائب بن أَبي حُبيشُ وهم يتذا كرون النَّسَبَ ، فجاء عمر رضي الله عنه حتى سلّم عليهـم ثـم جاوزهم فجلس على المنبر فكبّر عليه ، قال :


 دجاجة ثمن درهم ، وإيا كم والطعن في النسب ، اعرفوا من أَنسابكم
 ذلك ، لا يسأَلْي أَحلُ وراء الخطاب ؛ فِإنه لو قيل لا يـخر ج هن هذا المسجد إلا بهيم بن هبوب ما خرج منهم أَحد ، فقال مخرمة بن نوفل : إِذن أَخرج منه . فقال له عبد الله بن السائب إِذن أَمسكك لا قيل فيلك وما في قومك ، قال : فكأَنْ عمر رضي الله عنه سرّه ذلك . ويروى في غير هذا الإِسناد : أَن الحارث بن حاطب قال : إِذن


لو رُمْتَ ذلك آخذُ بثوبك . وقيل ابْلْسْ حَارِ (r) .
، حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ، عن يزيد بن أَّي حبيب ، عن ربيعة بن لقيط ، عن مالك بن هدم (؟) : أَنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنـــهـ يقول : أَيها الناس تعلموا أَنسابِكم لتصلوا أَرحامكم ، و ولا يسأَلْي
(1) فنكس علبه أي طأطأ رأسه على المنبر . ( القاموس المحيط )

(Y) (؟) له ترجمة في الإصابة

أَحلُ ما وراء الخطاب ، آلَاَ وقد ذُ كِرَ لي : أَن رجالاً منكم قد آَكثروا في إسماعيل وما ولد ، والله أَعلم بإسماعيل وما ولد ، والله ليَنتَهُنْ


لا يشك فيه إبراهم •

* حدثّنا أَحمد قال ، حدثُنا ابن وهب قال ، حدثي الحارث ابن نبهان ، عن محمد بن عبيد الله ، عن ابن إسحاق ، عن حسان ابن يزيد : أَن عمر رضي اللهَ عنه قال : كذب النسَّابّابون ما يرجون
 ما تصلون به أَرحامكم وتعرفون به مواريئكم ، وتعلموا من النجوم ما تعرفون به ساعات الليل والنهار ، وتهتدون به السبيل ومنازل القمر . * حدثئنا الخزامي قال ، حدثنـا عبد الله بن وهب قال ، أَخبرني يونس ؛ عن ابن شهاب قال ، أَخبرني عبد اللهُ بن كعب أَن حسين ابن علي رضي الله عنهما قام إلى عمر رضي الله عنه وهو على منـه رسول الله صلى الله عليه وسلم يـخطب الناس يوم الجمعة فقال : انزل عن منبر جدي . فقـال عمر رضي الله عنه : تـأَخر يا ابن أَني ، قال وأَخذ حسبن برداء عمر رضي الله عنهما فلم يزل يـجبذه ويقول : انزل عن منبر جلي ، وتردد عليه حتى قطع خطبته ونزل عن المنبر ، وأَقام الصلاة ، فلما صلى أَرسل إِلى حسين رضي الله عنه فلما جاءه (1) ابلمرة : كل قيبلة انضموا نصاروا يدآ واحدة ولم يكالفوا غير هم ، وجمرات
 وأثرب الموارد ) . . إضا
.

قال : يا ابن أَخي مَنْ أمرك بالذي صنعت ؟ قال حسين : ما أَمرني بـه أُحد ؛ قال : يقول له ذلك حسين ثلاث مرات ؛ كل ذلك يقول : ما أَرْني به أَحد ، قال عمر رضي الله عنه : أَو لي ؟ ! ولم يزد على ذلك . وحسين رضي الله عنه يومئذ دون المحتلم . حدثنا سليمان بن حرب قال ، حدثنـا حماد بن زيل ، عن يـحيى ابن سعيد ، عن عبيد بن حسين ، عن حسين بن علي رضي الله عنهما قال : أَتيت عمر رضي الله عنه وهو على المنبر فقلت : انزل عن منبر
 بين يـديه ، وفي يدي حصصى فجعلت أُقلبه ، فلما نزل ذهب جي إلى
 قال : أَي بني حلفت تغشانا حلفت (1) تُـتُتينا قال : فـأتيتـه يوماً وهو خال كععاوية رضي الله عنه ، وابن عمر رضي الله عنه بالباب لم يدخل فرجع ابن عمر رضي الله عنهما ، فلما رأيته يرجع رجعت ، فلقيـي عمر رضي الله عنه بعد ذلك فقال : آَي بني لم أَرك أَتيتنـا . قلت : قد جئت وأَنت خال كععاوية فرأِيت ابن عمر يرجع فرجعتُ . قال :
 ووضع يـده على رأُسه .

* حدثُنا الحكم بن موسى قال ، حدثُنـا دعشر بن إسماعيل ، عن الأُوزاعي قال : بـلغي أَن عمر رضي الله عنه سمع صوت بـكاء في بيـت ، فلدخل معه غيره 6 فـأَمال عليهم ضَرباً حتى بـلغ النائتحة فضربـها حتى سقط خِمارها ، فعلل الرجل . فقال : اخرب فإنها (1) في الأصل (| حفلت ") ولعل الصواب ما أثبته ، أو لعلها ه حقك ") .

نائحة ولا حرمة لها ، إِنها لا تبكي بِشجو كم إِنها تُهُريت دموعها على أَخد دراهمكم 6 إِنها تؤذي أَمواتكم في قبورهم وتؤذي أَحياءكم في دورهم 6 إِنها تنههى عن الصبر 6 وقد آَمر اللهُ بـه 6 وتـأٌمر بـالجزع ع وقد

نهي الله عنه (1) 6 6

* حدثنا عمر بن سعيل قال 6 حدثنا سعيد بن عبد العزير 6 عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن السائبب بن يزيد بن أُخت النمر (Y) : أَن عمر رضي الله عنه قال : ألًا لا أَعلمن ما قال أَحلد كم : إِن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه منعنا آَن نقر آ كتاب الله ، إلني ليس لذلك أَّمنعكم 6 ولكن أَحدكم يقوم لكتاب الله والناس يستمعون إليه ثـم يـأتي بالحليـث من قِبَلِ نفسه 6 إِنَّ حديثـكم هو شر الحديـث ، وإن كلامكم هو شر الكالام 6 من قام منكم فليقـم بكتاب الله وإلا فليجلس ؛ فإنـكم قد حََّّثتـم الناسَ حتى قيل قال فلان وقال فالان ، وتُرِكُ كتَابٌُ اللهُ . قال سعيد : وقال عمر لأِي هريرة رضي اللهُ عنه : لتتر كن الحديـث عن رسول اللَ صلى اللّه عليه وسلم اَّو لَألْْحقنـك بـأَرض الطفيح - يعني اَّرض قومه - وقال لكعب : لتتر كن الحديـث أَو لألْْحقنـك بـأَرض القريـة .
* حدثنـا الحكم بن ثوسى قال 6 حدثنـا مبشر بن إِسماعيل عن الأَوزاعي قال : كان عمر رضي الله عنه يقول : أَيها الناس لا نـجلـن أَحداً بعد السنة في ضلالة رَكِبها حَبِبها هُّى ، ولا في هُّكي رَكِبَه حَسِبَه ضالالةً ، قد بُلْغت (r) الأُمور 6 وثبتـت الحجة ، و وانقطع العذر .
(1) وتد ورد بمعناه في شرح بهج البلاغة

( (Y) الكلمة في الأًا
* حدثنـا هارون بن معروف قال ، حدئنا عبد الله بن وهب

 وتفلتت أَنْ يردوها فاستقوها بالر أْي * حدثنا أَبو نعيم قال ، حدئنا سعيد بن عبد الرحمن ، عن محمد بن سيرين قال ، قال عمر رضي الله عنه : اتقوا الله ، واتقوا الناس * حدثنا سليهان بن أَحمد قال ، حدثنا جرير بن القاسم قال ، حدثنا فرج بن نضالة قال ؛ حدثنا عمر بن شراحيل قال ، قال عمر رضي الله عنه : إٍن من الحزم سوء الظن بالنـ الناس . ( مطمم عهر بن الخطاب رضي الله عنه )
، حدثنا يزيد بن هارون قال ، أَنبأَنا إسماعيل بن أَبِي خالد
عن مصعب بن سعد(1) أَن حفصة رضي اللّ عنها قالت لأَبيها :

 سأُخاصمك إلى نفسك ؛ أَّا تذا كـرين ما كان يلقى رسول الله صلى الله
 لها : قد قلت ذلك لك ، أَتسمعين ؟ واللُ كئن استطعت لأُشار كنهـما
 ابن هارون : يعني رسول الله وأَبا بكر (r) ()
. (1) له ترجمة في الملاصة للخز رجي بو
(Y)
* حدثنـا هوسى بن برقان قال 6 حديُنـا المعافى بن عمران 6 قال 6 حدثنـا أَبو هعشر المدني (1) قال 6 حلثنـا هحمد بن قيس (Y) قال : دخل نـاس من بني عدي على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فقـالوا : لو كلمت أَمير المؤمنين فـأَكل طعاماً هو أَطيب من هذا الطعام ولبس ثياباً هي أَلين من هذه الثياب ؛ فإنـه قلد بـدا علياء رقبته (٪) من الهُزال ك وقد كثر المال 6 وفُتح ت الأَرْون . فدعته فقالت له ذلك . فقـال : يـا بنية هَلُمَّ صاعاً من تمر عجوة ، وقال : افركوه بـأَيـدكم ففر كوه 6 فقال : انزعوا تفـاريقه - يـعي أَقماعه - فتجلس عليه فـأَكله ، تـم
 لأترك ك اللحم وهو عندي ولا T كل بـه 6 وT كل السمن تُم أَترك السمن لا آكل بـه 6 ولو شئـت لاًّ كلت ، ولكن أَتر كه وآ كل الزيت تـم إني أَترك الزيـت لا آكل ْبه وإِني لأَترك الملح وهو عنـدي ؛ وإِن الملح لإدام 6 ولو شئت أَاكلت بـه ؛ وآ كل قفـاراً ؛ أَبتغي ما عند الله 6 يـا بنـيّة أَخبريني بـأَحسن ثوب لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك ، قالت : نمرة نسجت له فلبسها ، فقال له رجل من آَصحابه : اُكسنيها ، فكساه إِيّاها ، قالل : أَخبريتي بـأَلين فراش فرشه عندك ،
. YYA : (1)

(Y) العلياء : عصبة صفراء في صفحة العنت ( شرح نهج البلاغة

 وT كل الملح وعندي الزيت ، وT كل بكتا وعندي ملح ، ولكن صاحي سلـا ولكا طريقا فأخاف أن أخالفهما فيخالف وني "ه .

قالت : عباءة كنا ثُنيناها له فغلظت عليه فربَّعناها ، ووسادة من أَدم حَوْوها ليُف ، قال : يـا بـنيَّة دضى صاحباي على حَالة إِن خالفتهـها

خولف بي عنهجما ، إذن لا أَفعل شيئاً مهـا يقتولون .

* حدثنا حبان بن بشر قال ، حلثنا جرير عن ( أَي (1) ) حُنيْف المؤذن قال : أَ كل عمر رضي الله عنه تحرات ثـم شرب عليها ماء تُم قال : من أَدخله بـطنه النـارَ فـأَبعده اللهُ .
* حدثُنا موسى بن مروان قال ، حدثُنـا المطانى بن عمران قال ، حدثنـا هشام بن سعل ، عن زيـد بن أَسلم 6 عن أَبيه قال : كان عمر رضي الله عنه ينههى أَن يتتخذ المنخل ، وقال : إِنا عهدنا بالشعير ححيـث أَما ترضون أَن تــأْ كلوا سمراء \# حدثنا عثمان بن عهر قال ، حدثنـا الأَشعث ، عن الحسن قال : أَُتيَ عدرُ رضي الله عنه بشربة عسل فقال : ما أَنا كمحتمل فضلها
 \# حدثُنا موسى بن هروان قال ، حديُنـا المعافى بن عمران ، عن ألسامة بن زيد قال ، حدثنـا هـحمد بن عبد الرحمن بن زرارة عن مشيتختهم : أَن عمر رضي اللّ عنه أَتاهم بقـبُّاء في صلع كان بينهـم فلما حان للصائم الفطر استسقى فـأَى رجل بقـد ح من زجاج - أَو قال (1) سقط في الأصل ، والإثبات عن مناقب عمر لابن الجوزي ص 9 (Y)





من قوارير - فيه عسلٌ ، فقال : ما رأَيت كاليوم إنـأً أَحسن ولا شراباً أَحسن 6 ثـم قال : شراباً هو أَيبسر في المساًّلة هن هذا فأتّي عاء فشرب .
( لباس عمر رضي الله عنه )

* حلثُنا يوسف بن عطية قال 6 سمعت ماللك بن دينار يقول : بينـما أَنا أَرْي الجمرة إِذا أَنا بنافع مولى عبد الله بن عمر ، فـأَخبرني عن عبد الله بن عمر 6 عن أبَيه : أَنه رTه يرهي هذه الجمرة ؛ وإِن عليه لإِزارأ فيه ثنتـا عشرة رقعة إن بعضها لمن ورق الأَدم وإِن منها لا هو مثنى قدخيّط بعضه على بعض إذا قعد فقام من مجلسه يتّنَّلَّل

منه التراب(1)

* حدثنـا خلف بن الوليد قال ، حدثنـا أبَو معاوية ، عن العوام ابن جويريـة 6 عن الحسن ، عن أَنس رضي الله عنه قال : رأَيـت على عمر رضي الله عنه إزاراً فيه ثـلاث عشرة رقعة دن ( أَّمر و (Y) ) - بعضها من أَدم
* حلثُنا الحسين بن حفص قال ، جحثنـا سفيان ، عن الجريري ؛ عن أَي عثمان قال : أَخبرني مَنْ رأَى عمر رضي الله عنه يَرْهي الجمار . وعليه إزار مرقوع بقعطة أَديم (r) * ححثنا ابن أَبي عَدِينّ ، عن شعبة ، عن ابن قيس (!) عن






عطاء ، عن عبيد بن عمير قال : رأَيـت عمر بن الخطاب رضي اللّهنه
يرمي الجمار وعليه إزار هرقوع عند دبره .

* حدثُنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا سلام بن مسكين ؛ عن عبد العزيز بن أَبي جميلة الأَنصاري قال : أَبطـأً عمر رضي الله عنه عن الساعة التي كان يـخرج فيها للجمعة 6 فخرج وعليه قميص سنبلاني ثُمنه أربعة دراهم لا يحجاوز نصف الساق ك ولا يسجاوز كمُّ رُسغَه ، وقال معذرةً إِليكم إِنه لم يكن لي قهيص حتى فُر ع من

قميصي هذا(1)

* حديُنا القعنبي ، عن هـالك بن أَنس ، عن إِسحاق بن عبد الله ابن أَّي طلحة ، عن أَنس بن ماللك رضي الله عنه قال : رأَيـت عمر رضي الله عنه وهو يومئذ أَمير المؤمنين وقد رقع بين كتفينه برقاع بـلاث ، لبد بعضها فوق بعض * حدئنا هارون بن دعروف قال $\quad$ حدثنا سفيان بن عيينة

قال : كان عمر رضي اللّ عنه يـدفع الشيء ليشتهيه سْنَّ . ( سيرة عمر رضى الله عنه في عماله )

* حدثُنـا عفّان قال ، حدثُنا حمّاد بن سلمة ، عن يونس 6 عن الحسن : أَن عمر رضي اللّ عنه قال : هان عليّ (r) شيء أُمهلح بـه

(1) وانظر منتخب كنز العمال ؟ : 19 ؟ ، ومناقب عمر لابن الموزي ص • \&1 ، وسيرة عمر Y : Y ؟ . |Y| (Y)
* حدثنا هوسى بن هارون الرّقي قال 6 حدثنا يحيى بن سعيد القطان 6 عن عيسى بن راشل بن آَي رزين الثُّهالي قال ، حدثّنا يزيد بن رفاعة قال ، قال عمر 'بن الخطاب رضي الله عنه : هن رابه من أَميرِ ظُلْهة فلا يعجزه طيبه ولا عبيطه ولا نـابه (1) . * حدثنا الحسن بن عرفة قال 6 حدثنـا المبارلك بن سعيل 6 عن نوح بن جابر ؛ عن خاله رياش قال : كان عمر رضي الله عنه يبعث إلى عماله عند رأْس كل سنة فيقدمون عليه فيسأَلهم عن الناس وعمَّا وراءهم ، فمن أَراد أَن يُرُدّه رَدَّه ، ودن أَراد أَنْ يعزله حبسه عنده . * يوســف ، عن عبــد الله بن أَبي سـليمان ، عن عطاء ك قال : كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عُمّاله أَن يوافوه بالموسم فوافوه فتام فقـال : أَيها الناس 6 إِلي استعملت عليكم عمالي هؤلاء 6 ولم أَستعملهم ليصيببو|(r) من أَبشاركم (r) ، ولا من أَموالكم ولا من أَعر اضكم ، ولكن استعملتهم ليححزوا بينكم آَ يردّوا عليكم فيئكم فمن كانتت له مظلمة عند أَحدِ منهم فَلْيَقَمُ 6 فما قام من الناس أَحدُ
(1) العبيط : لهم ودم وزعفران ، والناب : الإبل ( أقرب الموارد ) .

 عمر لابن الموزي ص 90 ه ليضربوا أبشاركم " . (Y) أبشاركم : قال الزبيدي في تاج العروس أعلى جلدة الرأس والوجه وابلحسد من الإنسان ، وهي التي عليها الشعر ، وقيل هي
 النجبر ، وفيه ه لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم " .

يومئذ إِلا " فلان " قام فقال : يـا أَهير المؤمنـن إِن عاملك فلاناً ( ضربني )(1) مائة سوط فقال : يضرب مائة ! ! فاسْتَقِلْ رِنْه . فقام عمروٌ بن العاص رضي الله عنه فقال : يـا أَمير المؤمنين ؛ إنكك متى
 فقـال : أَنا لا أُقيد منه ، وقد رأَيت النبي صلى الله عليه وسلم يُقيد من نفسه . فقال : دعنا إِذن نرضيه . قال : أَرضوه . قال فافتُُِيـت

منه بائتي دينار ، فكان كل سوط بـينارين (r) * أَبي نضرة ، عن أَبي فراس قال : خطبنا عمر بن الخطاب رضبي الله عنه فقال : إِني لم أَبعث عمّالي عليكم ليصيبوا من أَشعار كم ، ولا
 فمن فُعِلَ بـه غير ذللك فليقّم ، فوالله لأَقِصَّنَّهُ منه ، فقال عمرو ابن العاص : يـا أَمير المؤهنين إِن كان رجل على رعية يؤدب بعض رعيته إِنك لتقصه منه ؟ فقال : أَنا لا أَقصه هنـه ، وقد رأَيـت رسول رِّ الله صلى عليه وسلم اَقَصَّ من نفسه . تُم قال أَلا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم 6 ولا تمنعوهم حققوقهم فتكفرو هم ؛ ولا تعمّروهم في البُعوث

فتفتنوهم 6 ولا تننزلوهم الغياض فتضيعوهم (r) .

* حدثنا حبان بت بشر قال 6 حدثنا أَبو المليح الرّقي قال
(1) سقط في الأصل ، والمُبت عن منتخب كنز العمال ع : 19 اء .
. (Y) وانظر طبقات ابن سعد

ومنتخب كنز العمال 7 : 7 .

حدثنا عبد الملك بن أَبِي القاسم قال ، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لرجل من تُجِيب : يا منافق ، فقال التجيبي ما نافقت منذ أَسلمت ، ولا أُغسل لي رأْساً ولا أَدهنه حتى آتي عمر رضي اللهُ عنه ، فأَّى
 ما نافقت منذ أَسلمت . فكتب عمر رضي الله عنه إِله عمرو رضي الله عنه ، وكان إذا غضب عليه يكتب : إِل العاص بن العاص ، أَما بعد فإنّ فلاناً التجيبي ذكر أَنك نَفَّقْته ، وقد أَمرته إِن أَقام عليك شا شا أَن يضربك أَربعين أَو قال سبعين . فقام فقال : أَنشُد الله رجلاً سمع
 أَتريد أَن تضرب الأَمير ؟ قال ، وعرض عليه الأرُش فقال : لو مُلِيئت لي هذه الكنيسة ما قبلت ، فقال له حشمه : آتْريد أَن تضربه التجيبي : ما أَرى لعمر رضي اللهُ عنه هاهنا طاعة ، فلما ولّى قال عمرو رضي الله عنه : رُدُوه ، فـأُمكنه هن السوط ورِ وجلس بـن بديه ، قال :


فإني أَدَعُكَ للهُ (1)

* حدثنا عمرو بن عاصم قال 6 حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن آَبي زرعة ، عن جرير بن عبدالهُ
 رضي الله عنه ، وكان ذا سوط (r) ونكاية في العَكُوٌ ، فغنموا مغنـماً

فأَعطاه أَبو موسى رضي الله عنه بعضَ سهمه فـأَى أَن يقبله إِلا جميعاً ، فضربه أبو هوسى رضي الله عنه عشرين سوطاً ، وحلق رأُسه ، فجمع شعره ورحل إلى عمر رضي الله عنه حتى قدم عليه - قال جرير رضي
 شعره فضرب به صدر عمر رضي الله عنه وقال : أَما والهُ لولا . . فقال مالـ عمر رضي الله عنه : صدق والله لولا النار . فقال : يا أَمير المؤمنين
 فضربني أَبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأُسي ، وهو يرى أَنه لا يُقْتُص




 وإن كنت فعلت ذلك به في خلاء لا قعدت له في خلاء حنى يقتص منك ، فقال له الناس : اعنُ عنه ، فقال : لا اَعهو عنه لأَحد من الناس ، فلما صعد أَبو موسى رضي الله عنه ليقتص منه رفع رأُسه إلى السماء وقال : اللهم قد عفوت عنه لك . * حدئنا عمرو بن عاصم قال ، حدثنـا سليمان بن المغيرة قال ، سمعت حميد بن هلال قال ، حدثنا عبد الهُ بن يزيد الباهلي قال :
(1) الإضافات عن مناقب عمر لابن البوزي ص 97 (1) (Y) (I) الا بين الهاصرتين ساتط في الأصل والمثبت عن مناقب عمر لابن ابلوزي

دخل عَلَّ ضَبَّةُ بن مِحْصَن فتحذّث عندي من الليل حتى خشيتُ






 رضي اللهُ عنه فقلت : السلام غليك أَيدخلُ ضَبَةُ بن مِحْصن ؟
 فلا أَهل ولا مال . قال : فأَعاد ( خبة (1) ) ذلك ثلات مرار ، وأَعادها

 عنده غِيرَا فواالهُ إِنّ الأَرض لواسعة وإن العدو لكبير ، قال : فكأَّما كشَفتُ عن وجهه غطاًً ، فقال ادْنُ دُنُوّك : فدنوتُ فقال : إِيه ؟ فقلت : أَبو هوسى اصطفي لنفسه أَربعين من أَبناء الأَساورة (r) فقال : يا غلام اكتب ، فكتب . ثم قال : إيه ؟ فقلت : أَبو هوسى هـ ها هِكْيَالَن بَكَتْاَلُ بِمِكْيَّل ويَكِيل للناس بغيره . فقال : اكتب ، فكتب .
(1) الإضافات يتضضبها السياق .


 لنفسه هوالدهقان : رئيس الإقليم ( أقرب الموارد ) .

قلت : وسرُّيته عقيلة لها قصعة (1) غادية رائحة يـأُكل منها أَشراف الجند . قال : اكتب ، فكتب . قال : فما لبث إلا يسيراً حَّى قَدِمَ أَبو هوسى . فمشيت إِل جنبه أَغبطه وأَذكر أَمير المؤهنين به حتى جاء



 ما كذَبَ أَميرَ المؤونين ولا كَذَبْتُه . قال : فما بال هنا هـا المكيال الذي تكتال به وتكيل اللناس بغيره ؟ قال : مكيال أَكيل به قو قوت اَّهلي





 لا ترى عقيلةُ العراق ما دمت أَملك شيئاً ، فاحتبسها عنده ، قال



 رم فلان ما في الغضارة إذا أكل ما فيها (تالج العروس )
 ليأنذ إصبعاً منها ، والمبت يرجحه السياق .

حميد : فذكرت هذا لأَيْي بُرْدَة (1) فقـال : ما رأَت عقيلة العراق
حتى قبض عمر رضي الله عنه (Y) .
" حدثنا زهير بن حرب قال 6 حدثنا جرير 6 عن عاصم عن فضيل بن زيد الرقاشي قال : سركت سريـة على عهل عمر رضي الله عنه على أَرجلهم فأَّعيا رجل منهم فـأَرادَ أَن يـقيمو ا عليه (فرفض أَمير السرية (r)) فنادى : يـا عمراه ، فمغوا وتر كوه ، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فكتب إِلى أَبي دوسى رضي الله عنه أَن ابـث فبعث به إليه فـأَخذ قناة فجعل يضربه بـها ويقول : يـا لَبَّهكاهاه ويقول : يا مهلك ، يـقول للك الرجل انتظرني فتذهب وتتر كه فينادي يا عمر اه ؟ فججعل يعتذر إليه ، فقال : واللّه لصالا ح رجل دن المسلمين أَحب إِيَّ من هلالك كذا وكذا من أَهل الشر ك وكتب إِلى ( أَبي(؟) ) هو هیى رضي الله عنه : انظر مهلكاً فلا تستعمله مَا كُنْتَ لَبَا عَلَى عَمَل . * حدثنـا خلف بن الوليلد قال ، حدثُنا أَبو دعاوية ، عن الأَعمش عن زيد بن وهب قال : خر ج جيش في زمن عمر رضي الله عنه نـحو الجبل ، فانتهوا إلى نهر ليس عليه جسر ، فقال أَمير ذلك الجيش لرجل من أَصحابهه - انزل فابغنا مخاضة نجوز فيها ( وذللك (0) ) في
(1) هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي الاكوفة ، روى عـي عن علي
 للازرجي ص و


$$
\text { والكامل لابن الأثير r : اء ، وتاريخ الطبري ق } 1 \text { ح 0 : YVII . }
$$

يوم بـارد شديد البرد ، فقـال الرجل : إِني أَخافِ إِن دخلت الماءَ أَن أَموت . فـأَكرهه ، فقـال : يا عمراه يا عمراه ، ثـم لم يلبـث أَن هلك ، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وهو في سوق المدينة فقال : يا لبيكاه يا لبيـكاه ، وبـعث إلى أَهير ذلك الجيش فنزعه ، وقال
له : لولا أَن تكون سُنّة لأَقْلت هنك لا تعهل لي على عمل أَبـل|ً (1) * حدثنا التعنبي" قال 6 حدثُنا مروان بن هعاوية ، عن إِسماعيل ابن أَبي خالد ؛ عن قيس بن أَبي حازم قال : استعمل عمر رضي اللّ عنه رجلاً هن الأُنصار فنزل بعظيم أَهل الحيرة عبل المسيـح (عمرو
 عليه بـالهزل ( عنه فقـال : يـا أَهير المؤمنين ، قل خحدمت كسرى وقيـر فما أَتى إِليّ في هلك أَحد هنهم ما أُتي إِليّ في ملككك ، قال : وها ذالك ؟ قال : نزل . بالهزيل فدعاني فمسح بلـحيتي ، فـأرسل إلِيه عمرُ رضي الله عنه ، فقـال : هيه ، أَمال عليك بـالطعام والشراب ما دعوت بـه ؛ ثم هسحت بلحيته ؟! ! والله لولا أَن تكون سنة ها تر كت في لحيتك طاقة إِلا نتفتها ، ولكن اذهب فوالله لا تلي لي عمالٌ أَبـاًا * حدثنـا عمرو بن عاصم قال ، حدثُنا حماد بن سلمة قال : أَخبر سمالٌُ بن حرب ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال ، حدثنا

 ابن سعل Va7 :
 هن هزل الرجل : أكرُ المزح والفكاهة ( معيط المحيط ) .

عبــــ اللهُ بن عمـر رضي الله عنهمـا : أَنه كان مع عمر رضي الله عنه في حَجِّ - أَو عمرة -ـ قال : فبينا نحن نسير إِذا نحن براكب متعجل . فقال عمر رضي اللهُ عنه إني لأَظْن هذا يطلبنا ، فأَّنخ لانَشُقُت عليه ، فأَنخخنا ، وذهب عمر رضي الله عنه يبول وجاء الراكب وقال


 كنت خائفاً أَهناك ، إلا أَن تكون قتلت نَفْساً ، وإِن كنت خفت جوارَ قوم حولناك عن مجاورتهم . نقال الرجل : لا ، ولكن شا شربت
 وطاف بي في الناس ، وقال : لا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تجالسوه .


 تم قال : إني كنت مِن أَشربِ الناس لها في الجاهِلية ، وإنها ليست


 بك في الناس ، فإن أَردت أَن تعلم أَحقًّ ما أَقول فعد وَاْْمُرِ الناس


الله عنه حُلَّة وحمله وأَعطاه مائتي درهم (1) (1) ورد يخصراً في مناقب عمر لابن ابلموزي ص

* حدثـنا الفضل بن دُ كَين قال ، حدثنـا عبل الرحمن بن سليمان بن الفَسِيل ، عن هارون بن عبد الله الحضرهي ، عن عْفَيِّف ، ابن مَهْدِي كَرِب قال : خرَ جنا أَناسُ نَشِي بسعل الأَشعث وغير واحد من وجوه أَهل الكوفة - حتى قدمنا المدينة فنزلنا في رحبة من رحابها نطلب منزلاً ، إِذ مرَّ عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه في ناحية الطريتِ معه دِرَّة في يلده فقال بعضنا : هذا أَمير المؤمنين ، وقال بعضنا : ما هو به ، فالقوم يـختصهمون إذ رأَى مكاننا فـأُقبل إِلينا ، فسلم . تـّم قال الأَشْث وأَصحابه : يـا أَمير المؤمنين ، إنا قد جئنا نـذكر للك ما قد رأَيـنا من عاملنا سعد ، فإِن أَحببـت أَن نقوم هعلك قمنا هعاك ؛ وإِن أَحببـت أَن تججلس إِلينا فَعَلْتَ ، قال : لا بل أَجْلِسُ إِلِكمَ 6 هاتوا ما عندكم . قلنا : يا أَمير المؤمنين ؛ ظلمنا واعتدى علينـا ، ومَنَعَنا حقوقنا فلم نجى فُ في غِيبَة ، ونحن نـحب أَن تعز له عنا وتستعمل علينا غيره . فقام وقال : لعل ذللك أَن يكون ، فلها وَكّى قُلْنَا : واللهُ ما صنعنا شيئاً وما أَدر كنا حاجتنا ولا كفينا أَنفسنا ، وهو هخخر سعاً الآن . حسًّ خلفـه فوقف فقال : أَلك حاجة ؟ قال : نعم . قال : ما حاجتك فـ قال : أَرسلني إِلِك أَصحابـنا قالوا : إِذا لم تسمع فيه ما قلنا فنحن نحب أَلاَّ تذ كره له . قال : لعل ذلك أَن يكون ، قال : ثـم تبوأْنا منزلنـا ، تُم غدونـا إلى المسجِل وسعد عنده في المنزل فمـكشنـا طويلاُ فتخر ج إلينـا سعل وهو يـنم أَهل الحيرة وأَهل المخالفة . قال قلنا : إنـا لِ والله غَضَبْ رجلٍ قَد عُزِل ، قال : فبينـها نـحن كذللك إِذ جاء رسول

عمر رضي الله عنه فـأَدخلنا عليه فقال : يا أَشعث ، إِني قل عزلت عنكم سعداً ، ولكن أَخْبروني عما أَسـأَلكم عنه ؛ إِذا كان الإِمام عليكم فَجَار عليكم ومنعكم حقوقكم وأَساء صحبتكم ما تصنعون به ؟ قلنا يا أَمير المؤمنين ، ما نصنع بـه إِن رأَينا خيراً حمدنا اللهُ وقبلنا ، ووإن رأَينا جوراً وظلماً صبرنا حیى يفر ج الله منه ، قال : أَمَا هُوَ إِلا ها أَسمع؟ قالوا : لا والله ما عندنا إلا ما قلنا لك ، قال فضرب بيده على جبهته تمّ قال : لا والله الذي لا إله إلا هو لا تكونون شهداء في الأرضّ حتى


ووإلا فلا

* حدثُنا هحمل بن بكار قال 6 حدثنـا حبان بن علي ${ }^{\text {عن }}$

عبد الملك بن عمير 6 عن جابر بن سَمٌرَة رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند عمر رضي اللهُ عنه فـأَتاه نـاسٌ من أَهل الكوفة فشكوا إلِيه سعْدًا حتى قالوا ما يـحسن يـصلي ، فقال سعد(1) : أَمَّا أَنَا والله فقـد كنت أُصلي بـهم صالاة رسول الله صلى اللّ عليه وسلم ، قال عمر رضي الله عنه : ذالك الظَّن بكك يـا أَبا إسحاق ، وكيف كانـت صلاة رسول الله
 قال : فـأَرسل به عمر رضي الله عنه إِلى اللكوفة فطيفف به في مساجلها فيقولون فيه خير اً ويشنون خيراً حتى انتهوا إلى مـجلس بني عبس وفيه رجل يكنى أَبا سعدة فقال : اللهم كان لَا يَنْفِر في السِّرِيّة ، ولا يعدل
(1) الإضافة عن الرياض النضرة ص سهس . (Y) (Y) أركد في الأوليين : أي أسكن وأطيل القيام في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية وأخفف في الأخخريين . وهي من ركد بمعنى سكن ( لسان العرب ) ، الرياض النضرة سهr .

في القضية ، ولا يتسمى بـالسوِيّة ، فقال سعل : اللهم إِن كان كاذباً فـأطل عمرَه وأَشِلَّ فقره ، وأَعم بصره ، واعرض عليه الفتن . قال عبد المللك (بن عمير (1)) : فـأَنا رأَيته بـعلُ كبير اً فقير اً ذاهب البصر ، فقال له : كيفت أُنت يـا أَبـا سعل؟ فيقول : (شيـخ (Y) ) كبير فتير مفتون

أُجيبـت فيَّ دعوة سعد(r)

* حدثنـا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال ؛ حدثنـا ثُابـت ؛ عن هالال بن أْمية : أَن عمر رضي الله عنه استعمل
 فكتب إِليه أَن يقـدم عليه ، فقدم 6 فتحجبه دُلاثاً 6 ثـم أَذن له 6
 شاة ، وقال : انْعَقَ بهها ، فنعقت بـها ؛ فلما جاوز هنيهة قال : أَقبل ك فأَقبل يسعى حتى أَتاه ، فقال : اصنع بها كذا و كذا ، اذهب . فذهب حیى إِذا تباعد نـاداه يا عياض أَقبل ، فلم يزل يردده حثى عرقه في
 فخر ج عمر رضي اللهُ عنه إليهَ فتـال : انزع عليها . فاسْتَقَى حتى ملاُ

(1) الإضافة عن الرياض النضرة VVF
- الإضافة عن المرجع السابق (Y)
. r. : Y Y وانظر أسد الغابة (Y)

ابن فهر الفرسي " وانظر ترجمته في الإصابة
كنف الراعي : وعاء طويل يكون فيه متاع الر اعي وأدو اته ( اللسان - التّاج
. محيط المحيط )

فلم يزل يعمل بـه حتى هضى شهران ، قال : فانـدس إلِ امرأَة عمر رضي الله عنها و كان بينه وبينها قرابة ، فقال : سلي أَمير المؤمنين فِيَ وَجَدَ عَليّ ؟ فلما دخل عليها قالت : يـا أَمير المؤمنين فيم وجلت على عياض ؟ قال : يا علوة الله 6 ووفيم أُنـت وهذا 6 وهتى كنـت تـدخلين بيتي وبين المسلمين ؟ إِما أَنـت لعبة يلعب بـك ، ثـم تُتْرَ كِين . قال : فـأَرسل إِليها عياض : ما صنعت ؟ فقـالت : وددت أَني لم أَعرفلك ما زال يوبتخني حتى تمنيـت أَن الأَرْ انشقَت فدخلت فيها ، قال : فمكث ما شاء اللهُ تُم اندس إلى عتمان رضي الله عنه فقال : سله فيم وجل عليّ ؟ فقـال : يـا أَمير المؤمنين فيم وجلت على عياض ؟ فقـال : إِنه مرّ إِليلك عياض فقال : شيَخ من شيوخ قريش ، قال فتر كه بعد ذلك شهرين أَو ثُلاثُة تُم دعاه ، فقال : هيـه ، اتَّخَذْت نُوَّابًا

واتتخذت حماما ، أَتَعَودُ ؟ قال : لا ، قال : ارجع إلى عمللك (1) . * حدثنا مححمد بن سنان قال ، حدثنـا شريك ، عن آلِي إِسحاق ، (r) عن حارثّة قال : بعث عمر رضي الله عنه شرحبيل بن السّمّ - و كان همن شهد اليرهووك - على جيش 6 فلما نزل بـهم قال : عزهت ، عليكم لـا أَخبرتوني بـكل ذنب أَذنبتـموه ؟ فجعلوا يعترفون بـذنوبهـم فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال : ما له لا أُمٌ له 6 يـعمد إِلى سترٍ ستره الله فيهتتكه ؟ والله لا يعمل لا لي عملاً أَبداً .
 (1) هو شرحبيل بن السمط بن الأسود -ـ أو الأعور - بن جبلة بن عدي بن ربيع
 ث

* حدثنـا عبد الواحل بن غياث قال ، حدثنـا أبو جُميع سالم ابن راشل قال ؛ حدثنـا الحسن قال : .استعمل عمر رضي الله عنه مـجاشع ابن مسعود(1) على عمل ، فبلغه أَن امر أَته تـحدث (r) بيوتها ، فكتـب إليِه عمر رضي الله عنه : من عبد الله أَمير المؤهنين إِلى مجاشع بن مسعود ، سلام عليكك أَما بعلد فإِنه بـلغي أَن الخضيرِاء تـحلث بيوتها فإذذا أَتاك كتابي هذا فعزهت عليك أَلا تضعه من يـلـيك حتى تهتك ستورها . قال : فـأتاه الكتـاب والقوم عنده جلوس ، فنظر في الكتاب فعرو القومُ أْنَ قلد أَتاه بششيء كرهه ، فـأَمسك الكتاب بـيلده ــم قال للقوم : انهضووا فنهضوا : ولا والله ها يـلدرون إلى ما ينهغضهم ، فانطلق بهم حتى انتهى إِلى باب داره فدخل ، فلقيته امر أَته فعرفت الشرّ في وجهه فقالت له : ما للك ؟ فقال : إِليك عني 6 فقـد أَرْمضتني فذهبت المرأَة ، وقال للقوم : ادخلوا ، فدخل القوم ، فقال : فليـأُخذ كل رجل منـكم ما يليه من هذا النحو واهتكوا ، قال : فهتخكوها جميعاً

 ابن موسى ؛ وعلي بن هـجاهل 6 عن هـجالل بن سعيل ، عن الشعبي قال : أَوْفَد سعل بن أَبي وقّاص جريـر بن عبد الله (r) إِلى عمر رضي الله عنه 6 فقال له الأُشعث بن قيس : إِن استطعت أَن تنال هن شُرَحْبيل (1) هو بجاشع بن هسعو دبن ثُعلبة بن وهب بن عائذ بن ربيعة بن يربوع بن سماك ابن عوف بن امرى القيس السلمي • قيل له صحبة ، وانظر ترجدته في : الإصابة r : - (Y) (Y) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي ( الكامل لابن الأثير بّ : YVA ) .

ابن السمـط عند عمر فافعل ، و كان شرحبيل قد شرف باللكوفة وكان أَثيراً عند سعل فغمّ ذللك الأَشعث ، فلما قدم جرير على عمر رضي الله عنه سأَله عن الناس ، فقـال : هم كقدال الحصير فيها


عضاها ، وقّد قال قائل . قال : وما قال القـائل ؟ قال ، قال : أَلَلَ لَيْتَيْ والمرء سعد بن ماللك وز وزبر اء وابن السِّمط في لجة البـحر فيخرق أَصصحـالي وأَخر ج سالماً قال عمر رضي الله عنه : أَقلد فعلها ؟ و كيف طاعة الناس له ؟ قال : يـيـمون الصالاة لوقتها ، ويؤتون الز كاة ولآتها 6 قال : اللّ أَكبر 6 إِذا أُقيمت الصالاة ، وأُوتيـت الز كاة كانتت الطاعة . و كتب
 عنده بـالمدينة ، وحمل شُرَحبيل إِلى الشام فشُرف بـها . * قال 6 حلثنـا سعيل بن عبل العزيز : أَن عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه أَغزى جيشاً فغزا فيههم فتّى كان يدنو من عمر رضي الله عنه ويـألفـهـ فـَّوصى به عمرُ صاحبَ البعث خيرًا ، فكان معه ، فراودته جارية لصاحب الجيش أَو لرفيق له عن نفسها فامتنع عليها ، فأَخذلت نفقة لسيدها فجعلتها في عَيْبَة الفتى 6 فافتقدها صاحبها فوجدها في عيبة الفتي 6 فتُطع يلده 6 ثـم أَراد حسْهُها بالنار فامتنع عليهم فمات 6 فلما قَفَلَ الجيشُ سأَلْ عمر رضي الله عنه عن الفتى ، فـأَخبروه بـأَمره ،
(1) القرقور : السفينة الطويلة ، وقيل العظبمة ( أقرب الموارد ) . . YVA : با بين الـلاصرتين سقط في الأاصل ، والمُبت عن الكامل لابن الأثير (Y)

قال : وبيد عمر رضي اللهُ عنه عصا ؛ فجعل يضرب بها الأَرْ ويقول والله ها زنى وما سرق ، وابله ما زلى وما سرق ؟ هل كانت معكم جارية ؟
 عمر رضي الله عنه فقّتِلَت بـه . قال سعيد : فِمنْ يمومئل قال عمر رضي الله عنه : لا يَتْطَع عِإلاّ إِمام . قال سعيد : و كتـب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من استعملناه منكم فليتجل الرفق . يععني العدل والأَمانتة ( . . . . . . (1) ) ( مسير عمر بن الخططاب رضى الله عنه إلى الشام )

* حدثـنا محمد بن حاتم قال ، حدثنـا إسماعيل بن إبر اهم قال ، حدثنا يونس ، عن الحسن قال ، قال عمر رضي الله عنه : لئن عشت - إِن شاء الله - لأَسيرنّ في الرعية حوْلاً ، فِإني أَعلم أَن للناس حو ائج تُتْطَع دوني ؛ إِّا هم فلا يـصلون إليّ ، وإما عمالهم فلا ير فعونها إليّ ؛ فـأَسير إِلى الشام فـأُقيم بـها شهرين ( ثـم أَسير إِلى الجزيرة فـأِّيع بها


 * حدثنـا عبد الوهابِ بـن عبد المجيد قال ، سمعت يـحى بن سعيد يقـول ، سمعت القاسم بن محملا يـقول ، سمـعت أَسلم ^ولى عمر رضي الله عنه يقول : خرجت مع عمر رضي اللهُ عنه وهو يريـ النشام حتى إذا دنا أَنا خ فذهب لحاجة له ، قال أَسلم : فطر حت فروتي
(1) بياض بالأصل بمقدار كلمتين (Y)
(Y)


بين شعبتي رَحْلِي ، فلما فرغ عمر رضي اللّ عنه عمد إلى بعيري

 فجعلو! يتحدئون بينهم ، فقال عمر رضي الله عنه : تطمح أَبصارهم

إلى مرا كب من لا خلاق له (1)

* حدثنا إبر اهيم بن المنذر قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أَسلم ، عن أَبيه قال :


 نر كب قال : هل لك أَن تر كب جملي وأركب جمالك يا أَبا خالد ؟ ولكنه جمل يقبض ، قال ، قلت : وما يقبض ؟ فلا ينشب - أَي ينقب - ، وهو جمل رجل أَقثث لم يُتُقْلْ حواياهُ الشُحمُ قال : ثم لقينا أَهل الأرض يشتدون ، ، قالوا : أَين أَمير المؤمنين ؟
 نادهم ، فناديتهم فرجعوا ، فقلت : هذا أَمير المؤمنين ، فكانَّنـا
 فقلت : وما أَرى يا أَمير المؤهنين ؟ فقـال : لم ير هؤلاء على صا صاحبك ثياب قوم, غَضِبَ اللُّ عليهم فيها ، ثـم تمر أزدرينا أَعينهم ، قال : فلقينا الناس نقيل له : يا أَمير المؤهنـن : إنكت تقدم على أَهل الأَرض (1) قال ابن ابلوزي في بناقب عمر lor ه ه كأن عمر يريد مراكب العجم "


وعلى قوم حديتي عهل بكفر ، فلو ركبت دابة غير دابتلك هذه ؟ !
 فلا يزداد إِلا تبـختراً ، فنزل عنه وقال : ما حمالتمووني إلا على شيطان ما نزلت عنه حتى أَنْكرت نفسي ، اِيتوني بِعَعودي فر كبه ، وأُخِّرِ الناسُ عنه ، قال : فطلع أَبو عبيدة على جمل خطامه حبل أَسود ، فلما ر آ قال : مرحباً هذا أَخي ، مرحباً هذا رجل لم تغيره الدنيا ، قال : فما زال يقول مرحباً حتى جاء . * حدثنـا بشر بن عمر ، قال حدثنـا هالك بـن أُنس ، عن زيــ ، ابن أَسلم عن أَبيه قال : خرجت عِ عمر رضي الله عنه إِلى الشام فلما كنا في أَدنى الريـف ودنونا هنه 6 ذهب عمر رضي الله عنه لحاجته - و كان إِذا ذهب لحاجته أَبعل - فجاء وقد قلبت فروتي فأَلقيتها بين شعبتي الرحل ، فركب بعيري ور كبتٌ بعيره ، فلما خططا بـه البعير قال : يـأَسلم بـجملكك هذا قباض ، قلت : لا أَدري قال : بلى ، ولا يـصلححه إلا رجل لم يثتل حواياه الشُحم ، فسرنا حتى لقينا الناس ، فجعلوا يسـأَّون عنه فـأَقول : أَمامكم فيبْعِدون على وجوههم ، فقال لي : يـا أَسلم قد أَكثرت فـأَخبر هم ، فقلت : هذا فاطلع أُناس فقالوا : أَمير المؤمنين ؟ فقلت : هذا . فجعلوا يتو اطأُون فيما بينهم 6 فقال : إٍن هؤلاء لا يرون علينا بُردَ قوم غضهب الله عليهم فينها ، وأَعينهم تزدرينا ، تُم سار حتى لقيه عمرو بن العاص وأُمراء الأِجناد ، فتححدث معهم تـم قال عمرو : يـأَمير المؤمينن ، إنكك تقـدم (1) البر ذون : دابة دون الميل وأقدر من الحمر ، يقع على الذكر والأنىى ( شرح نه البلاغة

على قوم حديّيي عهد بكفر ، قال : فمه ؟ قال : يُؤتى بدابٌة فتر كبها ،
 فجعل عمر رضي الله عنه يضربه ويضرب وجهه فلا يزيده إلا مشياً
 ما حملتهوني إِلا على شيطان ، وما نزلت عنه حتى أَنكرت نفسي قَرِّبُا بَعِيرِي ، فركبه تـم اعتزل الناس ، فسار حتى لقيه أَبو عبيدة

 * حدثنا زهير بن حرب قال ، حدثنا جرير ، عن أَبي إسحاق



الله من عملك هذا (r)
، حدثنـا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا سليمان بن المغيرة : عن ثابـت ، عن أَنس رضي الله عنه قال : ركب عمر رضي الله عنه برذوناً فهَزه فنزل عنه وقال : ما يصلح هذا إلا لصاحب يـلا
. الغائط

* حدثنـا بوسي بن مروان الرّقي قال ، حدثنا المعافى بن عمران ، عن عبد الله بن مسلم بن هرهز ( المكي عن أَبي الغالية الشامي (؟) ) من . (1) الإضافة للسياق (
. (Y)
(
- Y\&.V

الإضافات عن البداية والنهايةV:Yه ومناقب عمر لابن البحوزي ص 101 .

أَهل دمشت - أَن عمر رضي الله عنه قدم عليهم المّام على جمل أَورق بين عمودين 6 تلو ح صلعته في الشهس ؛ لا حقبـة ولا خشبة ، تصطفق رجلاه ، ليس له ركابان ، وِطَاؤه فروة كبشّ كرمى ذات صوف ، هو وطاوهُ إذا ركب ، وفراشه إذذا نزل ك وحقيبة نمرة أُو شملة محشوة ليفاً هي وسادته إذا نزل وحقيـبته إِذا ركب ، قال له رأْس القرية : أَنـت ملكُ العرب وهذه دابة V تصلع لهذا البلد ، فـأُتي ببرذون فطرحت عليه قطيفـة ، فر كب بغغير سرج فـأَهزته ، فتال : أَمسكك أَمسلك أَدن جَمَلي 6 ما شعرت أَن الناس ير كبون الشياطين قبل يـومي هذا

فَكُعيَ بـجمله فر كبه (1)

* حدثنـا عبيد بن قتادة قال 6 حديُنا عطاء بن هسلم 6 عن مـحمد بن سوقة ، عن ابن صالح قال : قدم عمر رضي الله عنه الجابية (Y) على بعير أَحمر هقتبب بقتتب هشتملاُ بعباءة قطوانية 6 خحطام بعيره في يـه اليمنى 6 وفي يساره نمرة (r) . " حلئنا الحكم بن موسى قال ، حدئنا عتاب بن بشير عن سالم بن عجالان قال : لَمّا قدم عمر رضي الله عنه الشام فلقيه العجم من أَهل الشام فيقو لون : أَين أَمير المؤمنين ؟ فيقولون : قُّلَّامكم حتى جاوزوه فسأَلوا : فقيل هذا أَهير المؤهنين فرجعوا فنظروا إليه في رجل أَو اتُنين أَو ها شاء اللّ ، فقالوا : هذه والله الرهبانية
 عمر لابن الموزي 101 .
(Y) (Y) الـلابية : قرية من عمل دمشق ( (Y) النمرة : شملة أو بر دة ، فيها خططوط بيض وسو د من صو فـ تلبسها الأعراب ( تاج العروس )

لا رهبانيتكم ، قال : ولقيه معاوية رضي الله عنه على برذون فنزل ومشی معه وتغافل عنه عمر رضي الله عنه ، فقيل له : يا آلمير المؤمنين جهدت الرجل ، إنه بادن ، فقال : دعه ، حتى بلغ من ذلك ما أَراد ،

ثم أَمره فركب

* حدثُنا أحمد بن معاوية قال ، سمعت أَبا عبد الله محمد بن سليمان بن عطاء بن قيس الحراني قال ، حدثني أَبي سليمان بن عطاء ، 6 عن مسلمة بن عبد الله الجهني ، عن عمه أَبي مسجعة بن ربي
 وقعة اليرموك - شهدته دعا بكرسي من كراسي الكنيسة فقام عليه فقال : إِن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : ه أَيها الناس
 الذين يلونهم أَلا ثم يظهر العرب ويكثر الحَلِفُ حتى يـحْلف ( الحالف (r)
 بحبوحة الجنة فعليكم بالجماعة ، الجماعة تدرئكم على الجماعة ، ألا وإِن الشيطان ذنب بني آدم وهو مع الواحد ، وهو من الاثنـين أبَعل ، آلا لا يتخلُوَن
 سيئاته وسرته حسناته فهو هؤمن ، قُمْتُ فيكم بقـدر ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم • تُم ارتحل حتى نزل أَذْرِعات (r) وقد ولَّى على الشام يزيد بن أَّي (1) الإضافة عن الإصابة ع : • 19 ، وقد ورد الخبر فيه من رواية ابن شبة .
. الإضانات عن منتخب كنز العمال ع : (


سفيان فَدعا بغلِئهه ، فلما فرغ من الثريد رُفع ، فوُضِعَتْ بين يلديه قصعة أُخرى فصاح فقال : ما هذا ؟ فـأرسل يزيـل إِلى دعاوية ابن أَبي سفيان رضي الله عنه - وركان صاحب إِرة - فقال معاوية رضي اللهُ عنه : ما الذّي أَنْكرت يا أَهير المؤهنين ؟ قال : ما بالي توضع بين يـلي فصعة وترْفَع أُخرى ؟ قال : إِنك هبطت أَرضاً كتُـرة
 فـأشار إِلى الثريد . فقام قسطنطين - وهو صاحب بصرى - بين يليه
 له به ، فـأُنكر عمر ذالك وقال : فما فرض عليك ؟ قال : فرض علي أُربعة دراهم وعباءة على كل جلهمة - يعني الجماجم (1) - فقـــال عمر رضي. الله عنه لأَّي عبيدة : ما يقتول هذا ؟ قال : كذب ، ولكين صالحته على ما ذ كر لِيستهتع به المسلمون في شتائهـم هذا 6 تــم تقـدم أَنت فتكون الذي يغرض عليهم الخراج ، فقال عمر رضي الله عنه : أَبو عبيدة أَصدق عندنا منلك ، فقال قسطنطين : صدق أَبو عبيدة ، وكذبت أَنا . قال : ويتحك ، فماذا أَردت عقـالتك ؟ قال : آَردت أَن أَخدعك ، ولكن افرض عليّ يا أَمير المؤهنين الآن ، قال : فجاثاه النبطيّ مـجائاةَ الخصم عامَّة النهار ، فغرض على الغين تُمانية وأَربعين وعلى الوسط أَربعة وعشرين ، وعلى الناس اثني عشر درهماً ، وشرط
 وعلى أَن لا يضربوا بناقوس ولا يـرفعوا صليباً إِلا في جوف كنيسة ك وعلى أَن لا يـحدثوا كنيسة إِلا ها في أَيـديـهم 6 وعلى اًَن لا يـمرَّ خنزير (1) وفيناج العروس ^ : (ا العرب يسمون الرجل جلهمة والمرأة جلهم " .

بين أَظهر المسلمين ، وعلى أَن يقْرُوا ضَيْفَهم يوهاً وليلة ، وعلى أَن

 مها نمنع منه نساءنا وأَبناءنا ، ومن انتهك شيئاً من ذلك استـحللنا بذلك سَفْكَ دمه وسباء أَهله وماله ، فقال له قسطنطين : يـا أَمير المؤمنين اُ كتب لي به كتاباً (r) ، فقال : نعم ، ثم وَ كَّدَ عمر رضي اللّه عنه فقال : إلا أَن أَستثني عليك ميرة الجيش ، فقال له النبطي : للك ثنيـياك ، وقبّح اللهُ من أَقاللك . فلما فرع قال له قسطنطين : يـا أَمير المؤهنين ، قم في الناس فـأَعلمهم كتابك لي ليتناهوا عن ظُلمي ، والعِسَار علينا ، فقام عمر رضي الله عنه فخطب خطبة نـبي الله صلى الله عليه وسلم
 النبطي : إِن الله لا يضل أَحدلاً ، فقال عمر رضي الله عنه ما يقول قالو| : يا أَمير المؤهنين شيء تكلم به ، فعاد عمر رضي الله عنه في الخطبة وعاد النبطي ، فقال عمر رضي الله عنه : أَفترون ما يقول قالوا : يقول إِن الله لا يضل أَححاً . فتال عمر رضي الله عنه : والذي نفسي بيده لئن عدت لها لأخربن الذي فيه عيناك ، فمضى عمر رضي الله عنه في خطبته . فلما فر غ قام إليه قسطنطين فتال : يا أَمير المؤمنين إِن لمي إليلك حاجة فاقضها لي فإِن لي عليك حقاً . قال : ما حقك علينا ؟ قال : إني أَوّل من أَقر بالصَّغار ، قال : وما حاجتك عا
 (1) الرستاق : والمِع رساتيق وهي قرى السواد ( الماج العروس - كيط المحيط ) .
 (Y) كذا بالأصل ولعلها (\# غداؤك عندي أنت " .

عمر رضي الله عنه : ويـحك إن ذلك يضرك . قال : ولكنها مهرمة وشرف أَناله . قال : انطلق فتهياً حتى نــاتـيـك ، فانطلق فتهيـاً في
 وكانوناً عليه المجمر ، فلما جاء عمر رضي الله عنه وأَصحابه نزل في بعض البَيَّادر 6 ثـم خر ج يمّي وتبعه الناس والنبـطي بين يـديه ثـم بَدَا لعمر رضي الله عنه فتال : لا يتبعتني أَحد ، ـُم هضى هو والنبطي ، فلما دخل الكنيسة إِذا هو بـالسّتور والبُسط وقبابِ الخبيص والمجمر 6 فتال للنبططي : ويـللك لو نظر هَنْ خَلْفِي إِلى ما ها هنا ك أَفسدت علي" قلوبهم 6 إهْتك ما أَرى ، قال : يـا أَمير المؤهنين : إِني أَحب أَن تنظروا إِلى نعمة الله عليّ • فقال له : إِن أَردت أَن نـأَكل طعامَلك فاصنع ما Tمُرُك 6 فهتلك الستور ونزع البسط ، وأَخرج عنه
 عمر رضي الله عنه فبسطهن في الكنيسة ، تُم عمد عمر رضي الله عنه إلى ذلك الخبيص وها كان هنا فعكس بعضه على بعض ، فجعل يـحمل بيلديه ويججله على الأنَطاع 6 ثــمّ قال : ادع الناسَ ، فجاؤوا فجثوا على دكبهم وأَقبلوا يـأُ كلون ، فرما وقعت القطعة من الخبيص في فم الرجل فيقتول : إِن هذا طعام ما رأَينـاه ، فقال عمر رضي الله عنه ( لقسطنطين (1) ) : ويحك أَما تسمع ؟ كيف لو رأَوا ها رأَيتت ؟ ؟ فلما فرغوا قال النبطي لمعاوية رضي الله عنه : إِن الأَحبار والرهبان قـــد اجتمعوا 6 فهم يريـدون أَن ينظروا إِلى أَّمير المؤمنيـن ، وإِنما عليه أَخحلاق وسخه مهلهلة فلنححدثه عنها فنعيره ثياباً غير هذه حتى يقضي

- (1) إضافة للتو

جمعته . فقال له معاوية رضي الله عنه : أَما أَنا فلا أَدخل في هذا بعد إذ نجوت منه أَمس ، فقال له النبطي : يا أَمير المؤمنين ثيابك اتسخت فإنٍ رأَيت أَن تعطينا ( إِياها (1) ) نغسلها ونر مها


 فنحن نعيرك ثُوبين حتى تقضي جمعتك ، قال : أَرْي ، فلما نظر إِّل
 فجاء بها تقطر ، فجعل يتناولها ، وجعل النبطي يـأْخذ بطرف الثوب
 دعا بكرسي من كراسي الكنيسة فقام عليه وجعل يخطب الناس وهر
 كتان - وجاءًت الرهبان فقاموا وراءً الناس وعليهم القلانس تبرق بريقاً ومعهم عصي عليها صغائح الفضة ومههم الموا كب ، فلما نظروا إليه وإله هيئته قالوا : أَنتم الر هبان . لا والشا . ولكن هذه الرهبانية ؟! وما أَنتم عنده إِلا ملوك .
ثم ارتحل حتى أَّى دهشق فشاطرهم هنازلهم وكنا ونائسهم ، وجعل يـأْخذ الحيز القبلي من الكنيسة لمسجد المسلمين لأَنْها أَنظف وأَطهر

 رضي اللّ عنه من دمشق وحمص . (1) في الأصل ॥ أن تُطينا أن ننسلها ".

وبعث أَبا عبيدلة إلى قنَّرْرين (1) وحلب وهنبـج (Y) ففعل بهم كمـا
فعل عمر رضي الله عنه .

* حدثنا إبر اهيم بن المنذر قال ؛ حدثنا عبد الله بن وهب ؛ عن هشام بن سعد 6 عن زيد بن أَسلم ، عن أَبيه قال : لا لا نزل رضي الله عنه جاءه صاحب الأَرض فـأَعطاه عمر رضي اللّه عنه قميصه ليغسله ويَرْفُوه ، وفي عاتقه خرقٌ ؛ فانطلق بـه فغسله ثـم رقعه ، وقطع قميصاً جلديداً آخر فـأتاه به ، وقل أَعد قميصه فـأَعطاه الجديدل فر آ عليه وقال إيتني بقديصي فناوله إيَّاه . * حدثنا أَحمد بن جناب قال ، حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل ؛ عن قيس قال : لا أَتى عمر رضي الله عنه الشامٍ أَتيَ ببرذون فقيل اركبه يا أَمير المؤهنين لير الك عظماء الأرُض ، قال : وإِنكم لهناك ! إِنما الأَمر ها هنا وأَشار إِلى السماء ، خَلّْوا سبيـلِ

جملي (r)

* حدثنا أَحمد بن هعاوية قال ، حدثنـا عبد الله بن المبارك عن إِسماعيل بن عياث قال ، حلثّي يحبى الطويل 6 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال : بلغ عمر رضي اللّ عنه أَن يزيد ابن أَّي سفيـان يـأْكَل أَلوان الطعام ، فقال لمولًّ له يقال له يرْفـأ :

(1) قنسرين : ملينة بينها وبين حلب مرحلة . ( مر اصد الاطلاع
 . ( مراصد الاطلاع ( ) (Y) وانظر فيه منتخب كنز العمال \& :


فـأتاه عمر رضي الله عنه فاستـأذن فـأًذن له ، فلدخل فقرب عشاءه فـجاء بــُريد لحم فـأَكل عمر رضي الله عنه دنها ، تم قرب شُواء فبسط يزيد يـده وكفّ عمر رضي الله عنه يلده 6 ثم قال : الله يا يزيـد ابن أَبي سفيان ، أَطعامٌ بعد الطعام ؟ ! والذي نغس عمر بيـده لئن

خالفتم عن سنتهم ليـخالفن بكم عن طريقهم (1) . * حدثنا موسى بن مروان الرّقي قال ؛ حدثنا المعافى بن عمران عن أبـان البجلي ، عن أَبي بكر بن حفص : أَن عمر رضي الله عنه غزا إلى الشام وعليها يزيـد بن أَّي سفيان فلدعاه إلى طعامه فإِذا بـيت مستور ، فوضع عمر رضي الله عنه طيلسانه ثمم طفق بتلك الستور يـطعها $،$ وأَخذ الآخر يقول : أَعوذ بـالله من غضب الله وغضب أَمير المؤمنين ، فقال : ويدحك أَتلبس الحيطان ما لو ألبسته قوماً من الناس لسترهم هن الحر والقر ؟ ! ، حدثنا سعيد بن عادر قال ، حدثّنا جويزيـة بـن أَسماء قال " بعضه عن نـافع وبعضه عن رجل من وللد أَّي الدرداء قال : دخل أَبو اللدرداء رضي الله عنه مالاً له . ومعه ناس من أَصسابه فطافوا فيه ك فلما خرجوا قال : كيفت رأَيتم ؟ قالوا : هـا رأَيـنا كاليوم مالاً أَحسن ك قال : فإني أُشهد كم أَن ما خلفت خلف ظهري في سبيل الله ، وإِن ذللك إِلى أَمير المؤهنين يضمعه حيث رأَى ، ثم أَّبَ عمر رضي الله عنه فاستـأْنـه في آَن يـأُتي الشام ، قال : لا T آنُ للك إِلا أَن تعمل ، قال : فإني لا أَعمل ، قال عمر رضي الله عنه : فإني لا آذن للك ، قال : فإني أَنطلق فـأُعلِّمُ الناسَ سُنَّةَ نبيَّهم صلى اللهُ عليه وسلم ، وأُصلي بـهم (1) وانظر فيه مناقب عمر لابن الموزي ص •M ، ومنتخب كنز العمال ع : Y ع. ع.

قال : و كان الناس إِذا كان الصيِف تفرّقُوا في المغازي ، وإِا كان الشتاء اجتـمعو افي الشتاء فصلى بـهم أَبو اللدرداء رضي الله عنه ، فـأتّاهم عمر رضي الله عنه وقل اجتمعوا في الشتاء ، فلما كان قريباً منهم


 لك جتى يـعلم من أَنت ، فإذا علم من أَنـت ــ فن كر جويرية كراهيته ، ولم يحفظ أَبو محمدل لفظه - قال : فانطلقّنا حتى انتهينـا ٍإلى بابه ، فقـال : السالم عليكم ، قال : وعليك ، قال : أَدخل : قال : ومن أَنـت ؟ قال يرفـأُ : هذا هن يسوؤك ، هذا أَمِير المؤمنين . فنتتح الباب فإذا سمارٌ ومصباحٌ وإِذا هو دفترش ديباجاً وحرير اً هن فيء المسلمين . فقال عمر رضي الله عنه : يـا يرفـأُ : البابَ البـابَ ، ووضع اللّرّرّة بين أْذنيه ضرباً 6 ثـم كور المتاع فوضعه في وسط البيت ، ثـم قال للقوم : لا يبرحن منكم أَحا حتى أَرجع إِليكم ، ثـم خرجنا من عنده فقـال : يـا يـرفـأُ انطلق إِلى عَمْرو بـن العاص أَبصره عنده سمار ومصصباح مفترشأ ديـباجاً وحريراً هن فيء المسلمين ؟ تسلم عليه فيرد عليلك وتستــُذن عليه فلا يـأذن لك حتى يِعلم من أَنت ، فإِذا علم - ذ كم بويريـه : مشقة ذلك على عمرو رضي الله عنه وذ كر حلفه واعتذاره ، قال عمر رضي الله عنه : والله يعلم إِنه على غير ذلك - قال : فانتهينا إِلى بـابه فقال عمر رضي الله عنه : السلام عليكم ، قال : وعليك ، قال : أَدخل ؟ قال : ومن أَنت ؟ قال يرفـأً : هذا من يسوؤك ، هذا أَمير المؤمنين ، ففتح الباب ، فلما دخحل إِذا سمارٌ وْصباِ حٌ وإِذا هو مفترش

ديباجاً وحريراً من فيء المسلمين ، فقال عمر رضي اللهعنه : يا يرفأ :













 ووضعه وسط البيت ، نمّ قال للقوم لا يبرحن منـكم أَحد حتى أَعود

 (ووسادة ) برذعة ، عليه كساء رقيق ، قد أَرهقه (1) البرد ، فسلّم عليه فيرد عليك ، وتستـأْن عليه فيـأُذن لك قبل أَن يعلم من أَنـت ، فانطلقنا حتى إذا قمنا على بابه قال : السلام عليكم ، قال وعليك ، (1) كذا في الأصل . والمنى حمله البرد ما لا يطيقه ( القاموس المحيط ) .

قال أَدخل : ؟ قال : اُدخل ، فدفع الباب فإذا ليس عليه غلق 6 فدخلنا إِلى بيـت مظلم 6 فجعل عمر رضي الله عنه يلمسه حتي وقع عليه فجسّ وساده فإذا هي برذعة وجَسّ فر اشه فإِذا بطحاء ، وجسّ دثّاره فإذا كساء رقيق • فقال أَبو اللدرداء رضي الله عنه هن هذا ؟
 فقال عمر رضي الله عنه : رحمكك اللهَ ؛ أَلم أُوسع عليك ؟ أَلمَ أَفعل بك ؟ فقال أَبو الدرداء رضي الله عنه : أَتْ كر حدينـاً حدَّنَّنَاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أَيّ حديـث ؟ قال : ه ليكن بلاغ أَحدكم من اللدنيا كزاد الراكب " قال : نعم . قال : فماذا فعلنا

بعله يا عمر ؟ قال : فما زالا يتـجاوبان بالبكاء حتى أضضحيا . * قال : للا قدم عمر رضي الله عنه الشام غدا هو وبلال دولى أَي بكر
 عنه فقال : أَدخل ؟ قال : أُدخل ، قال : أَنا وهن معي ؟ قال : أَنت ومن معلك ك فدخل عمر وبلال رضي اللهُ عنهما فوجلا أبَا عبيدة رضي الله عنه جالساً على خُصّ ليس في بيته غيره ، ور آه عمر رضي الله عنه في حال شديـدة اشتدت عليه ، فكلمه في بعض ذلك ، فقال : كفالك ما بلغلك المقيل 6 ثُم خر جنا من عنده فذهبنا إِلى منزل خاللد ابن الوليد رضي الله عنه ، فاستـأْذن بـلال رضي الله عنه فقال : أَدخل أَنا ومن معي ؟ قال : اُدخل أَنـت ومن معلك ، فلخلا فوجلا خالداً يصلع نبلاً له 6 ورأَى عمر رضي اللّ عنه في بيته صندوقاً فظن أَن فيه مالًا ، ففتتحه عمر رضي الله عنه فإِذا فيه أَدراع من حديـد فسكت

وخر ج هو وبلال رضي اللّ عنهمـا حتى وقفا على باب عمرو بن العاص رضي الله عنه ، فقال بلال رضي الله عنه : أَدخل ؟ ع قال : أُدخل . قال : أَدخل أَنا وهن هعي ؟ قال : لا ، قال : أَأَدخل أَنا ومن ميي ؟ قال : لا يدخل مَن معك ولو كا كان عمر بن الخطاب ،

فرجعا عن بابه ولم يدخلا

* حدثننا هحمد بن أَبي أُسارة الرّقّي قال ، ححدثني أَبي ، عن جعغر بن برقان عن يزيد بن الأَصم قال : خر ج عمر رضي الله عنه ومعه بلال المؤذن رضي الله عنه فجعل يـأْتي بيوت نات نـ من العمال فيستأْذن فإذا أُذن له قال : أَنا ومن ديحي ، قال فيدخل عمر رضي الله عنه وهو متنكر فيفتش بيوتهم . فلدخل على خاللد بن الوليد رضي الله عنه فغتش بيوته فلم يـجد فيها إلا متاع الغازي فقال ناللد رضي
 فكانت ميمونة إِذا ذكرت خالداً قالت : فداك أَّي وأُمي ر * حدئنا موسى بن مروان الرّقي قال ، حدثنا المعافى بن عمران عن صغوان بن عمرو قال ، حدثّني سليم بن عامر قال : قدم عمر رضي الله عنه الجابية فقضى بين الناس ، فلما أَظهر توجه إِلى أِّي عبيدة ، ثمم قال : نحو منزلــك يا أَبا عبيدة ، فقال : مرحباً وأَهلاُ يا أَمير المؤهنين ، ثـم سبقه أَبو عبيدة إِلى منزله ، فلما دخل امرأَة أَبي عبيدة : مرحباً يا أَمير المؤهنين ، قال : فلانة ؟ عانـ قالت : نعم فلانة . قال : والذي نفس عمر بيده لأَسوأنك . قالت : إِياي تعني ؟ وقالت : والله ما تقدر على ذالك ، فـأَعاد عليها مشّل قوله ، وأَعادت عليه مثل قولها ، فغضب ، فلما رأَى أَبو عبيدة غضبه

قال : بلى واللهّ يا أَمير المؤمنين إِنلك لتقدر على ذلك ، فقالت : والل؛ ما هو على ذللك بتـادر ، قال عمر رضي اللهُ عنه : إِنك لتُدلين بدالّة . قالت : هل تستطيع أَنْ تسأَلَي الاٍسِلام فتذهب بـه ؟؟ قال : لا والله قالت : فلا والله ما أبالبي ما كان بعل ، فقـال عمر رضي الله عنه : أَستغفر اللهة 6 ثـم سمّم فانطلق . قال صغوان : فقلت لسليمّ : ما كان
 فتحت دمسُق أَهدت إِليها ععـداً فيـه خرزة لؤلؤ وجز ع ، لعله لايساوي - إلا ثلانمائة درهم
 عبد الحميل قال : أَرسل عمر رضي الله عنه إِلى أَي عبيدة بـخمسمائة دينار ، فعمد إِليها أَبو عبيدة فقسمها كلها ، فكانـت امرأَته تقول : والله لقد كان ضرر دخول تـلك اللدنانير علينا أَكثر من نفعها
 جعل يصرّ فيـه دن تـلك ( الدنانير (1) ) النهب ويبعث بها إلى مساكين ،

فقسمها عليهجم حتى فنيـت

* حلثُنا هارون بن محمد المخزوهي قال ، حدثنـا دحمد بن سعيد بن المغضل ؛ عن أَبيه قال 6 حدئنـا الأَوزاعي قال : بلغنـا أَن عمر رضي الله عنه للا بللغته وفاة يزيد - يـعني ابن أَّي سفيان - لقي أَبا سفيان فقال له : يـا أَبا سفيان احتسب يزيـل . قال : فمن وَلَّيْتْ هكانه ؟ قال : هعاويـة . قال : وَصَلَتْكُ رحمٌّ ، أَتقره عليهها ؟ قال :


الله عنهما - على الشام ( أَربعين سنة ، أُربع(1) ) سنين آخر ولاية عمر
 ثنتي عشرة سنة ، وقاتل عليًّا رضي اللهُ عنه خمس سنين ، رضين ، وأَّام خليفة ما بين تسع عشرة سنة إلى عشرين ، فكان والياً على الشام أَربعين سنة وأَشهراً (r)

 ابن عوف : أَنه قدم وفد عبد القيس على عمر رضي الله عنه فأَّذن لهم فدخلوا عليه ، فقضى بينهم ، وقضى من حوائجهم ، فبينا هم
 هذا ، فاستيقظ عمر رضي الله عنه فكلمه فقال : آَكنت رآيت آَبا
 رآيته لثكَّنْتُ بك . * حدئنا يزيد بن هارون قال ، أَنبأَنا عبد العزيز بن عبد اللّ
 الله عنهما قال : قال عمر رضي الله عنه : أبَ بكر سيدنا وأَعِّقَ سيِّدَنا * حدئنا الأَصمعي قال ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : مرّ عمر رضي الله عنه بقوم يقولون كان أَبو بكر رضي الشّ عنه (1) سقط في الأصل ، والمبت عن أسد الغابة ع : هیץ ، وأنساب الأثراف .rva: r
. YVT : وانظر منتخب كنز العمال ه (Y)

ولم تكن له مثل شدَّة عمر ، فقال : أَيا شرُ يُحيى ، أَيا ملكعان (1) ،
أَيا كذا

* حلدُنـا هارون بن معروف قال ، حدثنـا عبل الهّ بن وهب قال ، حدثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أَسلم ، عن أَبيه : أَن

 فجعل عمر رضي الله عنه يقول : البلاد بالاد الله ، تحمى لِنِعَم مال


همّ

* حدثنا محمد بن يـحى قال ، حدثي ماللك بن أَنس ، عن

 واتق دعوة المظلوم ؛ فإِن دعوة المظلوم هجابة ، وأدخل رب الصر الصمة (0) ورب الغنيمة ، وإياي ونعم ابن عوف ، وإياي ونعم ابن عفان ؛ (1) الملكعان : الثيّم ، ولا يقال إلا بكرف النداء ( سيبويه Y : \& وب ، و أقرب
الموارد ، وتاج العروس ) .

 فتل شاربه .



 (0) الصريمة : تصغير الصرمة وهي القطعة من الإبل .

فإنهما إن تهلك ماششتهما يرجعا إلى نخل وزر ع ، وإن ربّ الغنيمة وربت الصريمة إن تهلك ماشــيته جاءني بِبَنيةٍ فقـــال : با با أَمير


 نفسي بيده لولا المال الذي أَحمل عليه في سبيل الله ما حميتُ عليهم من بلادهم شبراً .
 حدثني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب : أَن عمر رضي الله عنـ عـن حمى الرَّبَذَة ، وأَن عثمان رضي الهُ عنه حمى السَّرِّنَ (ا) . * حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن يحي بن سعيد : أَن عمر رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على أَربعين أَلف بعير يحمل الرجل إللى الشام على بعير ، ويحمل الرجلين (r) إلى العراق على بعير ، فجاءه رجل من أَهل العراق فقال : احملني وسُحَيْمًا ،

(1) وفي الرياض النضرة ص VQ (1 أفتاركه أنا ، و وله لا أبالك ؛ قال ابلوهر :
 تذكر أيضاً في الذم كتولمه لا أم لك ه ه .



ا(

الوسيط - أقرب الموارد ) .

## ( إقامة عمر رضي الله عنه الحلود على القر يب والبعيد )


 عبد الرحمن بن عمر ، وشرب دعه ( أَبو سروعة (1) ) عقبة بن الحارث شراباً فسكرا منه مصر في خلافة عمر رضي الله عنه ، فلما ضحيا
 فذ كر أَخي ( لي ) أَنه ( قد ) (r) سكر . فقلت ( له ) ادخل الدار الدار

 فدخل مي الدار (r) ) قالل : فحلقت أَخي بيدي وجلدهما (r) عمرو ،

 أَشهر أ صحيحاً ، فـأَصابهه قَدَرُه ، فَحَسِبَ عامْةُ الناس أَنه مات من
جلده ، ولم يمت من جللـه (8)

* حدثنا عبيد الهّ بن موسى قال ، حدثنا ابن آَبي ليلى ، عن
(1) إضافة عن السنت الكبرى لليهتي ^ : :

 (Y) الإضافات عن السنّ الكبرى لليهتي ^ : با باب ، ومناقب عمر لابن الموزي
.





الشعبي قال : ضَرَبِ عمرُ رضي اللهُ عنه ابنـاً له في حلٌ ، فـأَتاه وهو . موت فقال : يـا أَبه قتلتني ، قال : إذا لقيت رَبَّك فأَخبره أنَّا نقـيم
(1) الحدو

* حدثنـا عفـان قال ، أَنبــأَنا عبد الواحد بن زياد قال ، حدـنـنا معمر ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد قال : صلَّلِ عمرٌ رضي الله
 عبد الله بن عمر ريـحَ شراب ، وإِني سألتهه عنه فزعم أَنه خلّ ،


جلده الحَّد (r)

* حلثُنا محمدل بن الفضل عارم (r) قال ، حدثنـا عبد اللهُ بن المبارك 6 عن هُعْمْر 6 عن الزّهْري قال 6 حلثْي عبد الله بن عامر ابن ربيعة وكان أَبوه قد شهل بدراً : أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل قدامة بن هظعون(!) على البـحرين 6 فقدم الجارود ( ابن المعلى (0) ) سيد عبد التيس على عمر رضي الله عنه من البحرين
(1) وانظره برواية أخرى في المرجع السابق Y :
(Y) وقد ورد بمعناه في السنن الكبرى 1 :






 وطبقات ابن سعد ه : 0 ه 0 والاستيعاب النضرة ץ : 0 ع ، وأسد الغابة \& : 199 .

فقال : إِن قدامة بن مظعون شرب فسكر ، ثم إِي رأَيت هـًا ( من



 أَن يقدم ، فقدم على عمر رضي الله عنه فقام الجارود إلى عمر رضي





 أَبو هريرة رضي اللهُ عنه وهو جالس : يا أَمير الؤمهنين إِن كنت تشُ تُكّ


 يقولون فليس لكُ أَن تتجلدني ، قال : لِمَّ ؟ قال : لأَن الهُ يقول :

 اتقيت اله اجتنبت ما حرَّم اللهُ عليك ، قال : ثم استشار الناسَ (1) انظر الحاشبة رتم ه في الصفحة السابقة .
 - سورة الائدة ، آية

فقال : ما ترون في جلد قدامة ، قالوا لا نرى أَن تجلده ما دام وجعاً قال : لأَن يلقى الله تحت السياط أَحب إِليّ من أَن يلقاه وهو في عنقي ,إِتوني بسوط ، فـأمر بقدامة فجلد ، فغاضبه قدامة وهجره حتى خر ج إلى مكة وحجّ قدامة ، فلما رجع ونزل السُقْيْا استيقـظ عمر رضي اللُ عنه من نومه 6 فقال : عجلوا عليّ بقدامة فو الله إِني لأَرى في النوم



فصالحه واستغفر له 6 فكان ذلك أَوّل صُلْحهما * حدثُنا شهاب بن عباد قال 6 حدثنـا إبر أهيم بن حميل عن إسماعيل بن أَبي خالد ، عن منذر بن أَّي الأَشُرس : أَن عمر رضي الله عنه لـ ضرب قدامة بن مظعون غشي عليه في خمسة وستين فقال عمر رضي الله عنه : لو مات لجلدته بقيتها على قبره . * حدثُنا مسعود بن واصل قال 6 حلثُنا هشام بن حسان ، عن محمد أَن الجارود قدم على عمر رضي الله عنه فقال : إِن قدامة ابن مظعون شرب الخمر ؛ فقال : مَن شهودك ؟ قال : أَبو هريرة ، قال : خحتنك ! والله لأَوجعن هتنـه بـالسوط ، قال : واللَّه إِن هذا لظلم
 قال : هاتهم 6 فجاؤوا ، فقال لأَي هريرة رضي الله عنه : ما تقول ؟ قال : أَشهل أَنْي رأَيته يشربها دع ابن زبراء حتى أَولجها بطنه ، ـُمّ قال لعلقـمة : ما تقول ؟ قال أتْجوز شهادة الخَصِيّ ؟ قال : هات 6 (1) هو علقمة الخصي من بني رباح من يربوع بن حنظلة ، وكان خصياً في


قال : أَتجوز شهادة الخصي ؟ قال : هات ، قال أَتجوز شهادة الخصي؟ قال : هات . قال : ها رأَيته يسربها ولكي رأَيته يَمُجُهُها ، قال : ما مجّها حتي شربها ، حاشا في إِمارتنا أَحداً غيره ، تُمَ أَّر بضربـه (1) .
 المغيرة ، عن الشُعي وغيره : أَن الجارود ضرب قدامة بن هظعون الجمحي بالبححرين في الخمر الحلَّ ، وهو أَميرهم 6 فبلغ ذللك عمر رضي اللهَ عنه فـأَرسل إِليهم 6 فقاهوا فقال للجارود : هيـه ، اجترأْت على صهري وخال ولدي ؟ فقال الجارود : لا أَجترىً على قرشي بعلدك ، فقال عمر رضي الله عنه لأَوجعن ختنكك . . يـعيي أَبـا هريرة فقـال الجارود : أَيشرب ختنـك ويٌّرُب ختتي ؟ ! فقال عمر رضي الله عنه : ما ذالك بالعلدل ، تُم قال : هات بَيِنِّكَك ، فـجاء بــَّلَي هريرة رضي الله عنه فشهلد ، وجاء بعلقمة الخصي فشّهل أَنـه ر آ قاءها فقال عمر رضي الله عنه : ها قاءها حتى شربـها ، فـأَخر عمر رضي الله
 وقال : والله لا أُ كلمدك أَبـداً ، فرُ أَى رويٌا فـأَتاه فكَلَّمه ، وقال : ما حابيت مذ وُلِّيت رجلاٌ غيره ، فما بورك لي فيـه . * حدثنا هحمل بن سنان قال 6 حدثُنا شريكك ، عن المغيرة ، عن الشعبي قال : آَمرَ عمر رضي اللهَ عنه قدامةَّ على بعضص عمله ، فشرب خمراً فقام إليـه الجارود فجللده الحلَّ - وهو سكران لا لا يعقل
(1) وانظره في السن الكبرى للبيهتي ^ : ا
 وهو محهد بن عباد بن موسى العكلي أبو جعفر البغادي ، ذاد انكره ابن حبان في ثقاته .

فرُفع ذلك إلى عهر رضي الله عنه ، فـأرسل إِليه فقال : أَضربتَ خال ولدي وفضحته ؟ فقال : لقد وقعت السياط بظهره وما يعلم ؛ فقال عمر رضي الله عنه ائتي بششهود على ما تقول وإِلا ضربتك و الِّك



 -صحا امتنع * حدئنا محمد بن يـحي ، عن محمد بن جعفر قال : للا توفي العلاء بن الحضرمي (1) وهو عامل البحرين لعمر رضي الله عنه بن استعمل عمر رضي اللهُ عنه قدامة بن مظعون عليها ، فخر ج يـغز بعض بلاد الأَعاجم فأَصابهـم في مسيرهم نصبٌ وعذر ، فمروا ببيت هفتوح فدخله قدامة والأرقَم بن أَبي الأَرقّم وعياشّ بن أَّبي ربيعة المخزومي وابن حنظلة الرزقي الأَنصاري ، فوجدوا فيه طعاماً كثيراً وخمراً في جرار فـأَكِل قدامة وبعضُ من معه ، وشربوا من تلك الخمر ،
 فأنّكر عليهم ما صنعوا ، فقال : مالك ولهذا يـا ابن أبيه ؟ و وقال عياش : إِي والله ما كنت من أَمرهم بسبيل ، ولا شربـت ما شربوا ، قال : فماللك دههم ؟ قال : استظللت بظلهم ، واستقاء فقاء كِسرأ أَألها وشرب عليها ماء ، فر كب الجارود العبلي ورجلّ (ث) من
. V : العلاء بن الحضرمي له ترجمة في أسلد الغابة ع (1)
(

بني رباح بن يربوع بن حنظلة - كان خصيًّا في الجاهليه ، فكان يقال له : خصي بني رباح - في نفر من أَهل البحرين حتى قدموا على عمر رضي الله عنه ، فذكروا له أَمر قُدامة ، وشهجدوا عليه بشرب الخمر 6 فسبهـم وغضبب عليهـم غضباً شديـداً ، وأَى أَن ينزلهم ومنع الناس أَن ينزلوهم ، ومرّ الجارود بمنزل عمر رصي الله عنه وابنة له تطلع ، وهي ابنة أُخت قدامة ، فتّالت والله لأُرجو أَن يـخزيك الله ، فتـال : إِنما يـخزي الله العينين اللتين تسبهان عينيك ، أَو يـأُـم أَبوك 6 ورجا عمر رضي الله عنه أَن ينزعوا عن شهادتهم 6 وأَعظم ما قالوا ، وأرسل إِلى الجارود : لقد همدت أَن أَقتلك أَّو أَحبسكك بـالمدينة فلا تـخر ج هنها أَبداً أَو أَمحوكُ من العطاء فلا تـأُخذ مع المسلمين
 وإنٍ حبستني بالملينة فها بلل أَحب إليَّ من بلد فيه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنبره ومهاجره ، وإِن محوتتي من العطاء ففي مالي سعة ، ويكون عليلك مـأُتّم ذالك وتبـاعته ، فلما رأَى عمر رضي اللّ عنه أَنهـم لا ينزعون ولا يزدادون إِلا شدة أَرسل إليههم وسمع وقال : والله ما اسـتععدلت عاملاٌ قط لهوى لي فيه إِلا قدامة ، ثـم والله ما باركك الله لي فيه ، ثـم كتب إِلى أَبي هريرة رضي اللّه عنه : إن كان ما شهدوا حقاً فاجلد قُدامة الحلَّ وأَعْدِل ، فلما جاء كتاب
 عمر رضي الله عنه ، فتظلم من أَبي هريرة ، فتدم أَبو هريـرة رضي الله
 فقال : لا حتى يرجع إلىّ عقلي ويذهب عني نصب السفر وأنام ؛

فإني قد سهلت في سفري ، فلمبث ثـلاثاً تـم شاصم قدامة في بيت عمر ، وعند عمر رضي الله عنه زينب بنت مظعون ، وهي آَم حفصة وعبد الله ابتي عمر ، فتر اجعا فكان أبّو هريرة رضي اللّه عنه آّطولهما لساناً ، ففزعت بنـت هظعون فقالت : لعنك الله هن شيـن طويل اللسان ظالم . فقال : أُبو هريرة : بل لعنلك اللّهُ هن عجوز حمراء رهضاء بذيء لسانها فاحشة في بيتهها ، فقال قدامة : يا أهير المؤهنين سله لِّمَ جللني ؟ قال : جلدتك بالذي رأَبت مذلك ، قال : هل رأَيتيت أَشرب الخمر ؟ قال : لا . قال عمر رضي الله عنه : الله أَكبر قال أَبو هريرة رضي الله عنه : يرحم الله أَبا بكر ؛ تشتهمي زوجتك وتقضي بيني وبين ختنكك في بيتك ، وتعين عليَّ بالتكبير ؟ ! فتقال عمر رضي الله عنه : فقودوا ، فقاموا جميعاً حتى جلسنا في المسجد ، واجتمع عليهم الناس فقال قدامة : أنششداك الله هل رأَيتني أَشرب الخمر ؟ قال : لا . قال : فهل رأَيتني أَشتريبها ؟ قال : لا . قال : فهل رآيتتي أَحملها ؟ قال : لا ، قال : فهل رأَيتها تحمل إليَّ ؟ قال : لا ، قال : الله أَكبر ؛ ففيم جلدتين ؟ قال : جلدتك أَني رأَيتك تَقِيئُها ، تتخرجها هن بطنك ، فمن أَين أَدخلتها ؟ قال : قدامة : وإنكك بالخمر لعالم ؟! ! قال : نعم والله ؛ ولقد كنت أَشربها ، تـم ما شربتها بعدما بايِعْتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال عمر رضي اللّ عنه : ثُبْ ٌإلى اللهُ يـا قدامة ، اللهُم صدقَ و كذبـتَّ وبرَّ وفجرتَّ ، تُبْْ إِلى الله . وركان ابن جندب الهذلي أَتاو بالبحرين فوصله ، فلما خربه عمر رضي الله عنه في الشراب قال ابن جندب :

 فلا تشربَن خهراً قدامة إِنها حرامُ على أَهل الكتاب المنز

* حدثنـا محمد بن خالد قال ، حدثنا ابن أَبي الزنـاد ، عن هشام بن عروة ، عن أَبيـه 6 عن عائشُة رضي الله عنها : أَن عمر رضي الله عنه كتبب إلى عامله على دمشقن : إِن فتح الله عليكم دمشقف فنفًّل عبد الرحمن بن أَبي بكر لِلى بنـت الجودي ؛ قالت عائشة رضي الله

عنها : فلقد رأَيتها في بيتي (Y) * عن عبد الرحمن بن آَّي الزناد 6 عن هنام بن عروة 6 عن أَبـيـه عن عائششة رضي الله عنها قالت : استهام عبد الرحمن بن أَّي بكر رضي اللهُ عنهما بليلى بنت الجودي بن عَعِيّ بن عمرو بن أَبي شُمر

حتى قال فيها :
تذكرت ليلى والسماوة بيننــا فما لابنة الجودي" ليلى وما ليا وأَنى تعاطي قلبه حاريّيّــــــة فتسكن بُصْرَى أَو تحل الجَوَابيا
 فقال له عمر رضي الله عنه : مالك وما لها يـا عبد الرحهن ؟ فقال والله يا أَمير المؤهنين ها رأَيتها قط ، إلا أَّني رأَيتها ليلةً في بـيت المقدس في جوَارٍ ونساءٍ يتهـادين ك فإذا عثرت إِحـداهن فالت يا ابنة الجُودي ، وإذا حلفت قالت : بابنة الجــودي ، فكتـب عمر
(1) في الأصل : يا قدامة . . وقد رخمنا الاسم ليستقم الوزن ( المدقت )
. YaY : Y انظر الإصابة والإستيعاب (Y)


رضي الله عنه إِلى صاحب النفير الذي هي بـه : إِن فتح عليهم غَنِّوٌ لِيّا ها . قالت عائشة رضي الله عنها : فكنـت أكلمه فيـما يصنع بها فيقول : يـأُخْيّة (1) دعيني فواللهُ لكـأنما أَرشف بــأَنيابـها حَبَّ الرّمّان . ثم نزل بها وهانت عليه فكنت أ كلمه فيـما يسيء إِيها كما كنت

أَاكلمه في الإحسان إليها ، فكان إِحسانه أَن رَدَّها إِلى أَهلها .
وقد روي خخلاف هذا .

* حدثنا هارون بن معروف قال 6 حدثنا ضمرة بن ربيعة عن العلاء بن هارون ، عن عبد اللهُ بن عون - أَو عوف - عن يـحيى ابن يـحيى الغساني قال : كان عبد الرحمن بن أَي بكر رضي الله عنهما يتشبَّب بجارية في الجاهلية ، فقدم علي يعلى بن منبه وهو على اليمن
 إِلى أَّي بكر رضي اللهُ عنه يـذكر له أَمر عبد الر حمن ، فكتب إِليه :
. أَأن ادْفَهها إِليه
* حدثنـا أَيوب بن هحمد قال 6 حدثنـا ضمرة ، عن الهلاء ع عن عبد الله بن عون 6 عن بـحيى بن يـحيى . بمثله * حدئنا الصلت بن مسعود قال ، حدثُنا أَحمد بن شبويـة عن سليمان بن صالح قال : قرأْت على عبد الله بن المبارك عن مصعب ابن ثـابـت بن عبد الله بن الزبير 6 عن عُرْوة بن الزبير قال : كانـت
 (1) كذا في الأصل ، وني الإصابة ع : • •
 ثناياها حب الرمان ه، .

فيما تقـدّم بالشام ، فلما فتّح اللّه على المسلمين وقتلوا أُباها جاءوا بها . فقال المسلمون لأَي بكر رضي الله عنه : يـا خليفـة رسول اللهُ أَعطِ هذه الجارية عبد الرحمن ؛ فقـد سلمناها له ، فقـال أَبو بكر رضي الله عنه : أَكُُلُّمُم على ذللك ؟ قالوا : نعم ، فـأَعطلها إِّاه ، و كان لها بساط في بللدها لا تذهب إِلى الكنيف أَو إلى حاجة إِلا بسط لها ، ورمي بين يـيـها بردَّانتين هن ذهب تتلهى بـهما ، فكان عبد الرحمـن إِذا خرج هن عندها ثم رج فيقول لها : ما يُبْكَيك ؟ اختاري خِحصالًا أَيـها شئتت : إِما أَن أَعتقلك
 ولا أريـد ، قال وإن أَحببـت رددتك على المسلمين ، قالت : ولا أريدلـ قال : فـأُخبريتين ما يُبْكيك عٌ قالت أَبكي للملك من يوم البُؤس •
 ابن أَبي الزناد 6 عن أَبَيه ، عن عروة ، عن يـحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب قال : توفي حاطب (1) وأَعتق كلَّ من صام وصلَّل من
 حَمْلها (r) ،' فـجاء عبل الرحمن إلى عمر رضي الله عنه فزعاً فـأَنْبره ، فقال : لأَنـت الرجل لا تـأُني بـخير ؛ وأَفزعه ذلك ، فسأَل الجاريـة : ممن حَمْلُكُ ؟ فَقتالت من مرعوش بـلرهمين تستهل به ( لا تكتمه (\&) ) (1) وفي هنتخب كنز العْمَال Y : ه ه ع ا ها توفي عبد الرحمن بن حاطب ، وما هنا



 (؟) الإخافة عن الستن الكبرى للبيهتي ^ :

فصادف ذلك عنده عثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف ، فقال :
 عليهما الرَّجْمْ (1) فقال : أَشر عليَّ يـا عثمان ، فقال : قد أَّار عليك أَأخو اكُ 6 قال : وأَنـت فـَّشر 6 ذقـال : أَراها تستهل بـه كـأنـها لا تعلمه 6 وإنما الحالٌ على من علمه 6 فـجلدها مهائة وغربَّها ( عاما (Y) ) وقال : صدقتَ ، والذي نفسي بيلده ما الحلّ ٍٍِلا على هن علمه (r) حلثُنا هارون بن معروف قال 6 حدثنا محمد بن سلمة قال ، أَنبـأَنا دحمل بن إِسحق ، عن يحیى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أَبيه قال : لل حضرت حاطباً الوفاةٌ أَوصى بـأَن يعتق كل هملوكُ له قل صلىّ وصام ، وكانـت جاريـة له سوداء فزنـت و كانـت ثيباً ،
 بـخير ، فقلت : يـا أَمير المؤهنين حق لله وقع في أَهلي ، وأَنت مححل ذلك فـٔتيتـك لذلك 6 فقـال : رائتتي بها ، فـأتيت بها 6 فقال : زَنَّتِ . وَيْحَك ؟ ! قالت : نعم رفش : درهمين بالحبشية - تقول أَجري : بـدر همين - وعنده عثّمان وعليّ وعبد الرحمن رضي الله عنهم فتال : ما ترون ؟ فقال عليُّ وعبدُ الرحمن رضي الله عنهما : نرى أَن تقيم عليها الحدّ وعثمان رضي الله عنه ساكت ، فقال : ما تقول
(1) في المرجع السابق (ا فقال علي وعبد الرحمن : قل وتع عليها المد " .
. الإضافة عن السنن الكبرى للبيهتي 1 (Y)
(r) وني المرجع السابق 1 : فكأنه رضي اللّ عنه درأ عنها حدها للسُبهة بالمهالة ، وجلدها وغر وب والة أعلم " .

أَنـت ؟ فاستوي جالساً و كان دتكئاً (1) فقال : أَراها مستهلة بفعلها كأُنها لا ترى بهه بـأْساً 6 وإِنما الحدّ على هن عرفه فقـال : صدقت والله ما الحد إِلا على هن عرفه ، فضربـها أَدنى الحلد من مائة جلدة

وغرَّبها عاماً .

* ححـُنا أَحمل بن عيسى قال ، حديُنا عبد الله بن وهب قال ، أَخْبرني مالك بن أَنس ، عن جعفر بن هحمد ، عن أَبيه قال : كان للمهاجرين مـجلس في المسجل يـجلسون فيه ؛ فكان عمر رضي الله عنه يـجلس معهم فيـحدئهـم عما يـنتهي إِليه من أَمر الآفاقّ ، فجنس معهم يوماً فقال : ما أَدري كيـف أَصنع بالمجوس ؟ فوثـب عبد الرحمن ابن عوف فقام قائمماً فقتال نشهلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

لقال : سُّوا بههم سنة أَهل الكتاب . ما عند أَبي عاصم عن جعفر بن هحمد غير هذا الحديـث ، وعن سليمان التيـمي حلديث
\# حلدُنـا عفـان قال 6 حدثنـا حماد بن سلمة 6 عن علي بن زيلـ : أَن عمر رضي الله عنهلا قـدم هن الشام قال : لقـلـ رأَيت بالشام أَشِياء كر هتها : الشماسة والنواقيس . فلو استطعت ( هنعتهما (Y) ) : فقال عبد الله بـن الطُلِيب الهالِي : أَنـا أَذهب يا أَهير المؤهنين إلى ملينة قيصر فـأصعل فـأُؤذن ببـز ج بن بُروجها ، فإن قتلت بـرئـت إِلدك ذمتهم واستحاللت قتالهُم ، فذهب فـأَذن ببر ج من بروجها ، فـأَقْبَكو


نحوه ليقتلوه نقال قيصر : عَلَيَ بالرجل لا يُقتْتَ ، فقال : إِنا أَراد عمر رضي الله عنه أَن لا يكون بالشام شماسة ولا نواقيس ، فأَجازه بـأَلف دينار وأَلحقه بعمر رضي الله عنه .

* حدثنا هارون بن عمر قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة قال ،

 أَنت ؟ قال : عمرو بن العاص ، قال : فرضيت بعد اًَن كان يان يقال

 الشيطان السواد

، حدثنا هشام بن عبد الملك قال ، حدثنا حماد بن سلمة " عن عبيد الله بن أَبي بكر ، عن أَنس رضي اللّ عنه قال : استعملني
 رضي اللّ عنه فسلّمت عليه ، فقال : أَجئتنا بظهر ؟ ؟ فقلت : البيعة
 ومال ، فقال : ائتنا بالظهر ولا حاجة لنا في المال ، قلت : أَربعة
 *
 عنه : أَن عمر رضي الله عنه قال لأَبي بكر رضي الهُ الهُ عنه : إِن أَنس
 على بعض الصدقات ، فرجعت وقد قُبض أَبو بكر رضي الله عنه

رضي اللهُ عنه ، فلما أَراد الفتى الخروج إِلى بلده قال : يـا أَمير المؤمنـنـن أَخلني فاِنٍ لِ حاجة ، فـأَخلاه فقال : إِني أَردت الانصر افْ إِلى بـلدي ، فإِن رأَى أَمير المؤهنين أَن يـوليتي القضاء ، فتـال عمر رضي الله عنه :

لقد كدت تغرني ؛ إِن هذا لأُمر لا يـقوم بـه من أُحبهـ . * ححثُنا إِبر اهم بن المنذر قال 6 ححثنا إسحاق بن جعفر بن هحمد قال 6 حدثـي عبد الله بن جعفر بن المسور ، عن أٌم بكر بنـت
 فاستوقفه فوقف ، فقال : يا أَمير المؤمنـن تستعملئي ؟ فـأَقبل عمر رضي الله عنه يضرب على جبينه ويقول : سبـحان الله : إِن كاد هذا

ليغرني : لقد قال ما قال وإني لا أَرضى له عمالٌ . * حدثُنا محمد بن سنان" قال 6 حدثنـا هحمل بن مسلم قال : حدثُنا إِبر اهيم بن ميسرة ، عن سالم قال : بلغني أَن عمر رضي اللّه عنه قال لا يحب الإمارَةَ أَحلِّ فَيَعْدِل
 عن ابن هز ال (r) قال ، قال عمر رضي الله عنه : نـجد الر جل يلمبس الصووف لو ظالم ما انتصر ، وإن قلبه في ذالك لمهلوء كبر اً وإعجاباً ، وإنلك لتجال الر جل يتحجمل في ثـيابه وفي كثير من أَمره 6 وإِن في قلبه التخشوع والتو اضع ، وذلك أَهلك التواضع بالعبد .
(1) أي صا (Y) به ونادى عليه . (Y) هو بكر بن خنيس الكوفي البغدادي ، قال أبو حاتم : صالح ليس بالقوي




واستخلف عمر رضي اللّه عنه ، فـأَتيته فقال : أَمعلك ظهر ؟ فقلت : البيعة أَولاً ، فبايعته ، ثم قال : أَمعك ظهر ؟ ؟ قلت : نعم معي ظهر


من ذاك فقال : هو لك فذكر هشيم أَنه كان أَربعة آلاض (1) * حدثنا هحمد بن يـحيى قال ، حدئنا غسّان بن عبد الحميد ، أَن عبد الله بن أَبي ربيعة (Y) كان عاملاُ على الجند ، فبعث إلى عمر بن الخطاب رضي اللهُ عنه .كمْكِ صب فيه سليـخة بَالن (r) هدية
 فَصَبَّه فيها ، ثـم أَرسل إِلى العباس بن عبد المطلب رضي اللّ عنه فـادَّهن به ؛ وإِلى أَصحاب النبي صلى الهُ عليه وسلم فادَّهَنُوا به ، وركان ذلك أَوّل بان دخل الم المدينة .
، حدثنـا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنـا همام بن إسماعيل قال " حدثني العلاء بن بشير : أَن فیى شاباً كان قد أَعجب عمر بن الخطاب

$$
\text { (1) وقد ورد بمعناه في الإصابة } 1 \text { : } 10 \text {. }
$$


 وكان من أشراف قريش في الـلاهلية ، وهو اللذي أرسلته قريش عح عمرو بن العا


 وإن هذا الأمر لا يصلح للطلقاء ولا لألبناء الطلقاء ( أسد الغابة Y : : 100 - والإصابة . (YqV: Y
(r) سليخة بان : السليخة دهن ثمر البان قبل أن يربب بأفاويه الطيب ، فإذا



* حدثنا هارون بن عمر قال ؛ حدثنـا أُسد بن ^وسى قال حدثنا يععوب بن إبر اهـم ، عن أَّي هريرة التيـمي قال ، قال الهرمزان لعمر رضي الله عنه اِيذن لي أَصنع طعاهاً للمسلمين ؟ قال إِني أَخاف أَن تعجز ؛ قال : لا ، قال : فلونكت ، قال : فصنع لهم ألواناً من حُلْوٍ وحامض 6 تـم جاء إِلى عمر رضي الله عنه فقال : قد فرغت فـأقبل ، فقام عمر رضي الله عنه وسط المسجل فقال : يا معشر المسلمين أَنا رسول الهرمزان إلِكم فـاتبعه المسلمون ، فلدا انتههى إلى بابه قال للمسلمين : ماكانكم 6 ثـم دخحل فقال آرّري ما صنعته ، ثـم دعا : - أَحسبه قال - بـأَنطاع ، فقال أَلْ هذا كله علِهها ، واخْلْطُوا بعضه ببعض ، فقال الهرمزان : إنك تفسله ، هذا حُلوٌ و.هذا حاهض ، فقال عمر رضي الله عنه : آَردت آَن تُغْسِدَ عليَّ المسلمين ، ثـم اُّذن

للمسلمين فدخلوا فـأَكلوا .

* حدثنا الصّلت بن مسعود قال ، حدثنا أَحمد بن شبويهـ ، عن سلم بن صالح ؛ عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ؛ عن قتادة ، قال : آخر مال أَتي به النبي صلى الله عليه وسلم تمانائة ألّف درهم من البحرين ، فما قام هن دجالسه حتى آمضاه ، ولم يكن للنبي صلى
 عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال ابن شهاب : عمر رضي الله عنه أَوّل من دوّن اللَّوَاوين ، قالْ عبد الله بن جعغر بن بر برقان (1) قال (1) هو جعفر بن برقان - بضم الباء وكسرها - الكلابي - مولاهم - أبو عبد الله



قال رجلٌ لعمر رضي الله عنه أَدنو منك فإن لي إِليك حاجة ؟ قال : لا ، قال : إذن أَذهب فيغنيبي الله عنك ، فولَّ ذاهباً فـأَتبعه عمر رضي الله عنه فأَخخذ بئوبه فقال : حاجتك آَبغضك الناس ، كررهك الناس - ثـلاثاً - قال عمر رضي الله عنه له : ( مّم" (1) ) ويـحك ؟ ! قال : لسانك وعصاك ، فرفع عمر رضي الله عنه


قال فما وضع يديه حتى ما على الأرض أَحبّ إِليّ منه . * حدثنا الحكم بن هوسى قال ، حدثنا ابن أَبي الرجال ، قال إسحاق بن يـحيى بن طلحة ، أَخبرني عن عمه عيسي بن طلحّ قالحة قال : سأَلت ابن عباس رضى الله عنهما وقلت : يا أَبا العباس ، آَّخرني

 لها أَحذر من رَجُلٍ في سوقِه قيد . * حدثنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنـا أَبو هلال ، عن حميد بن هلال قال : عمل عمر رضي اللّ عنه عشر سنـين وبعض أُخرى



. (1) إضافة بيتضيها السياق





* حدثنا إبراهم بن المنذر قال ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن الحارث بن نبهان قال : زعم أَيوب أَن عمر رضي الله عنه أَنْقق

في تشر سنين ثمانين أَلفاً .
( مو افقانل رضي الله عنه )

* قال ابن عمر رضي الله عنه : ما نزل الله أَمراً قط فقالوا فيه

وقال فيه عمر إِلا نزل القر آن على نحو ما قال عمر (1) .

* وعنه أَنه قال ، قال عمر : وافقت رجي في ثلاث ، في مقام

إبراهـم ، وفي الحجاب ، وفي أَسارى بـر (r) .
$=$
 بعياللك - أو بآل عمر . . قال : إليك عني با ابن عوف ، ، فنظر إلى عبد الند فنقال : يا بني



 وهو عنك راض ، وتد كانت لته معه سوابق . نقال : با ابن عون ، و ود لو خرج منها كا دخل فيها ؛ إني أود أن ألقى الته فلا تطالبوني بقليل ولا كيثّر " .

(1) عز سنّ النر مذي
 (Y)
 وابن عمر رضي اللّ عنهما .

موافتكه في مقام البراهيم :
قال عمر رضي اللّ عنه : يا رسول اللهُ ألِّس هذا مقام إبراهم
أَبينا ، قال : بلى ، قال عمر : فلو اتخذته مصلى ؟ فأَّزل الهّ تعالى :
" واتخذوا من مقام إبر اهيم مصلي (1) " .
موانقته في الحجاب :

* قالت عائشُة رضي الله عنها : كان عمر يقول لرسول اللّ صلى الله عليه وسلم : احجب نساءلك . قالت : فلم يفعل . و كان أَزواج النبي يخرجن ليلا إلى ليل قِبَلَ المناصع ( وهو صعيد أَفيح خار ج المدينة ) فخرجت سودة بنت زمعة - و كانت امرأَة طويلة - فر آها عمر وهو في المجلس . فقال : عرفناك يا سودة ، حرصًا على آَن ينزل الحجاب ط

قالت : فأُنزل الله عز وجل آية الحجاب (r)

* وعن أْنس قال ، قال عمر : قلت يا رسول اللّ لو آمرت
 * وعن ابن مسعود قال : أَمر عمر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أَن يحتجبن . فقالت له زينب : وإنك علينا يا ابن الخطاب ،


 ף : ז
(Y)

7 : 7 : (Y) (६) سورة الأحزاب T آية | 9

اختلان يسر بينها

موانقته في السوى بلر
ع بالأَسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما تقولون في هؤلاء ؟ ) فقال أَبو بكر : يا رسول الله ، قوملك وأَهلك ، استبقهم واستـأن بهم


 فلان - نسيب لعمر - فـأضرب عنقه ؛ فإِنَّ هؤلاء أَئمة الكفر . وقال عبد الله بن رواحة : يـا رسول اللُ انظر وادِياً كثيـرَ الحطب فـَأدخلهم فيه ثُم أَضرم عليههم نـار اُ . فقـال له العباس : قطعتَ رَحِمَك . فسكتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجيـهم 6 ثـم دخل 6 فقال نـاسٌ :
 يـأخلذ بقول عبد الله بن رواحة . تـم خر جر رسول الله صلى الله عليه
 ويشدد قلوب رجال حتى تكون اََشد من الحجارة ، وإِن مثلك يا أَبا بكر

 عبادُك وإن تغفر لهم فوإنتك أُنـت العزيز الحكمي (r) " ، وإِن مثلك يـا عمر مئل نوح قال (ا رَبِ "لا تَذر عَلى الأَرْ مِن الكافرين دَيَّر"ا (r) ")
(I)
. ال سورة (Y)
. YY سورة نوح ، آ (Y)
 قُلُوبِثِم (1) " الآية . ثم قال وسولُ الله صلى الله عليه وسلم : "ا أَنم
 ابن مسعود : إلا سُهْيْلَ بنَ بيضاء فإني سمعته يذلا
 عَلِّ الحجارة من السماء من ذلك اليوم حتى قال رسول الهُ صلى اللّ عليه
 فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم بها بهو ما قلت . فلما كان من الغد جئتُ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر



 هذه الشجرة - لشجرة قريبة من رسول الله - وأَنزل الشا تعألى :



موانتهه في تحريم الخمر :
" عن أَبي ميسرة ، عن عمر بن الخطاب رضي اللّ عنه قال : لا نزل تحريم الخمر قال : اللهم بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً . . (1)



فنزلت هذه الآية التي في سورة البقرة : ا ـَ يَنَّأُونَكَكَ عَن الْخَمْر والْمَيْسر
 فدعي عمر فقرئت عليه فقال : اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياً ،










يا ربّ انتهينا (8)
موانقته في ترك الصلاة على المنافتين :

* عـن ابن عباس قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لا تُوُفِّيَ عبنُ الله بن أَبَيْ دُعيَ رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم
 قُمْتُ في صدره فقلت : يا رسولَ الله ، أَعلى عَدُوٌ اللهُ عبد اللهُ بن أَبَيْ

سورة النساء Tا (Y)

$$
\text { (r) سورة المائدة الآيتان •9 ، } 91 \text {. . }
$$

(§) عن تفسير ابن كثير r : تاريخ الخلفاء ص انـ










موانتخد فی الاستئدان :

- قال ابن عباس رضي الله عنه : وجّهَ رسولُ الله صلى اللّ عليه وسلم غلامأ من الأَنصار يقال له مولج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب


 منْ قَبْل صَلَاة الفَجْر وَحينَ تَضَعُونَ ثيَابَكُمْ منَ الظَّهِيرَة وَمنَ بَّعْ

صَلَاة العشَاءِ (r) "

. سورة التوبة ، آية ع ،



* عن عروة بن رويـم قال : لـ أَنزل اللهُ على رسوله : "ا ثُلَّةِّ منَ
 يا نتبّيّ الذه 6 Tمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه . ومن ينـجو
 غدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ععر فقال : ॥ قد أَنزل الله عز وجلَ فيما قلت " زقال عمر رضي الله عنه : رخينا عن ربنا وتصديت

نبينا (r)

* عن أَنس قال ، قال عمر - يعني ابن الخطاب - رضي الله



* عن الشعي تال : نزل عمرُ الرُّوحاء فرأَى رجالاً يبتدرون أَحجارأ يُعِلُونَ إليها ك فقال : مُا بَالُ هؤلاء ع قالوا : بزعمون آَن رسول الهُ صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا ، قال : فكفّر ذلك وقال :

. $1 \varepsilon$ (1)

 وتاريخ الخلفاء ص ME اY
سورة (المؤمنون ه، ، الآيات من
 . مع اختلان يسير

ارتـحل فتر كه 6 تُم أَنشـُأَ يحدثُهم فقال : كنتـ أَشْهد اليهود يوم مدارسهم فـأعحجب من التوراة كيـف تصدّق القر آن 6 وهن القر آن كيف يصدّق التوراة . فبينما أنـا عندهم ذات يـوم قالوا : يـا ابن الخطاب 6 ما من أَصحابلك أَحب إلينا منك . قلت : ولم ذلك
 كيف يصدّق التوراة ؛ وهن التوراة كيف تصدق القر آن . قالوا : ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يـا ابن الخطاب ذاك صاحبكم فالحق بـه . قال فقلتت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إِلا هو وها استرعا كم من حقهه وما استودعكم من كتابهه 6 هل تعلمون أَنه رسول الله ؟ قال : فسكتوا . فقال لهم عالمهم و كبيرهم : إنه قد غلظ عليكم فـأَجيبوه . قالوا : فـأُنت عالمنا و كبيرنـا فـأَجبه أَنـت . قال : أَما إِذ نشدتنا كا نشدتنا فإِنا نعلم أَنه رسول الله . قلت : ويـحكم إِذَا هلكم . قالوا : إِنا لم نهلك . قلت : كيـف ذلك وأنتم تعلمون أَنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟ قالوا : إن لنا عدواً من الملائكة وسلما من الملائكة 6 وإنهه قرن بنبووته عدونـا من الملائكة . قلت : ومن عدو كم ومن سلمكم ؟ قالوا : علوونا جبريل وسلمنا ميكائيل . تـم قالوا : إِن جبر ائيل ملك الفظاظة والغلظة والإِعسار والتشديـد والعذاب ونـحو هذا ؛ وإِن ميكائيل علك الرحمة والر أْفة والتخفيفـ ونـحو هذا . قال ؛ قلت : وما منز لتهها من ربههما عزّ وجلّ ؟ قالو| : أَحلهما عن يمينه والآخر عن يساره . قال ، قلت : فو الذي لا إله إلا هو إنههما والذي بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لن سالمهما . وها ينبنغي لجبرائيل أَن يسالم علو ميكائيل 6 وما ينبغغي لميكائيل أَن

يسالم علو جبر ائيل . قال : ثـم قمت فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فلحقته وهو خارج من خوخة لبني فلان ، فتال : يـا ابن الخطاب أَلا أُقرئك آيات نزلن قبل ؟ فقر أَ عليّ : ه من كان عدواً لجبريل فإِنه نزله على قلبك بإِذن الله (1)" حتى قر أَ الآيـات . قال ، قلت : بـأَكي وأثمي أَنـت يا رسول اللّ والذي بعثلك بـالحق لقـ جئت


بالخبر (r)

* عن نافع صولى ابن عمر ، عن عبد الله بن عمر أَنه قال : كان المسلمون حين قلدموا المليـنة يجتـععون فيتحيّنون الصلوات وليس يُنادي بها أَحد ، فتكلموا يورماً في ذلك فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مئل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : قَرْناً مئل قَرْنِ اليهود . فتال عمر : أَولا تبعثون رجلاُ ينادي بالصالاة ؟ قال رسول الله حلى الله عليه

وسلم : ( يـا بـلال قم فناد بالصالم(r) ).

* عن أَّي عبد اللهُ بن زيد قال : لما أَمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب بهه الناس في الجمع للصهاة ، آطاف بي وأنَا نائـم رجل يـحمل نـاقوساً في يده ، فقلت له : : يا عبد الله
أَتبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو بـه إلى الصحلاة . قال : أَفالا أَدلّك على ما هو خير هن ذلك ؟ قلت : بلى . قال : تقول :
(1) سورة البقرة ، Tاية 9V (
(Y)
. . YV9 : Y ( والسنن الكبرى للبيهتي 1 : . . 1 . 1 .

 محمداً رسول الله . حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة . حيّ على ، اله الفلاح ، حيْ على ألفلاح • الله أَكبر ، الله أَكبر ، لا إله إله إلا الله . اله

 أَصبحت أَتيت رسولَ الله صلى الله عليب وسلم فأَخبرته ما رأَيت .


 فخرج يجر رداءه ويقول : والذي بعثك بالحق با رسول الله لقد رأَبت مثل ما أَرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد (1) .
( مقتل عهر بن الخطاب رضي الهه عنه وأمر الشورى )
* حدئنا أَبو داود قال ، حدثنا المسعودي قال ، حدئنا سعيد
 قال : رأَيت رويُّا في حياة أَبي بكر رضي الله عنه كأَّن شيئاً نزل من السماء فجعل الناس يتطاولون ففضل النّاسَ عمرُ رضي الله عنه بثّلاثة

 (Y) هو عوف بن ماللك بن أبي عوف الأشجهعي ، يكى أبا عبد الرحمن ، ويقال أبو حماد ، أول مشاهده خيبر ، وْكان معه راية أشجع يوم الفتح ، سكن الشام الشام وعمر
 أسد النابة \& : 107 )

آَذرع . نقلت : فيم ذاك ؟ فقيل : إنه خليفة من خلفاء الشه في الأَرض ،


 كل ذلك يرى النائم لمكان أَبي بكر رضي الله عنه ـ فلما استخلف الـن

 فلما فرغ من خطبته قال : يا عوف أُصص بقية بأن روئاك ، قال : أَوليس قد كرهتها ؟ قال : خدعتك أَيها الرجل ، ، فقص ، فلما فـلما قال
 ما تَروْنَ ، وأَما قولكُ لا أَخاف في الهُ لوهة لائمْ فإِيْ أَرجو أَنْ يعلم
 وأَنا في جزيرة العرب (1) ، ولقد رأَبت مع ذلك أَن ديكاً ينقر سُرتي فما أَمتنع منه بشيء . * حدثنا عهرو بن قسط الرقي قال ، حدئنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير ، عن أَبي بردة بن أَبي موسى قال أَي عوف ابن مالك كأَن الناس الجتمعوا في صعيد واحد ، فإذا رجا رجل قد علا علا




عوف أَبا بكر رضي الله عنه فـأَخبره ، فـأَرسل أَبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ليبشره ، فقال أَبو بكر رضي الله عنه : اُقصصها عليه فلما بلغ خليفة هستخلف انتهره عمر رضي الله عنه فـأسكته فلما وٌلِّيَ عمرُ رضي الله عنه انطلق إلى الشام فبينما هو يخطب إِلذ رأَى عوف ابن ماللك فدعاه فصصعل معه المنبر فقال له : اقصص رويُّاك ، فقصها
 فيهم ، وأَما خليفة مستخلف فقد استخلفت ، فـأَسأَلْ اللُ أَنْ يعينتي
 جزيرة العرب ؟ لست أَغزو والناس (حولي ؟ ثـم قال : ويلي ويلي(1) )، بل يــأتي بها الله إِن شاء الله

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثئنا حماد بن سلمة قال ؛ حدثنـا ثُابت البناني ، عن عبد الرحمن بن أَبي ليلى ، عن أَّي بكر الصديق رضي الله عنه : أَن عوف بن ماللك قال لأَيْي بكر الصديق رضي الله عنه : رأَيت فيّما يرى النائمم كأَن سَبَباً دُلِّيَ من السماء فانتُشطَ (r) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثمـ دُلِّيَ فَانْتُطُطَ أبَور بكر رضي الله عنه ثم ذرع الناس حول المنبر ففضل عمرُ رضي الله عنه
 لا أَرب لنا في رويّاك ، فلما مات أَبو بكر رضي الله عنه واستخلف
(1) بياض بالأصل ، والمبت عن طبقات ابن سعل (Y) انتشط : يقال انتشطه أي جذبه إليه ورنعه ، قال صاحب الشا




عمر رضي الله عنه قال عمر : رويُـاكَ يـا عوف ، قال : وهل لك في روياي هن حاجة ؟ أُلم تنهرني ؟ قال : كرهت أَن تنعى لخليفـة رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفْسْه ه فقال : رأَيت كذا ورأَّاتِت كذا ؛
 فضل بـها عمر رضي اللّ عنه الناس إِلى المنبر ؟ فقيـل : أَما ذراع فإِنه كائن خليفة 6 وأَما الثانية فإنـه لا يـخاف في الله لومة لائم 6 وآَما
 الأَّْض من بعلهم لنَنْظُرِ كَيْنْ تُعْمَلُون (1) " هيه : فقدل استخلفـت
 والمسلمون يضيعونبه ؟ ثـم قال : أَمَا وإِن الله على ما يشاء لقادر ، وأًا

قوله ولا يـخاف في الله لومة لائم فما شاء اللّه . * حدئنا عُّمان بن عمر بن ذارس (Y) قال 6 حدثنا أسامة ابن زيـد 6 عن مككحول ، عن سعل بن مالك قال : رأَيـت فيـما يرى النائم في عهل أَّي بكر رضي الله عنه ستاراً نزل من السماء ، بقـدر الناس ، ففضلهم عمر رضي اللّ عنه بـدالاث قصبات ، قالوا بالخلافة والشهادة ك وأنه لا تـأْخلده في الله لوهة لائم ، قال : فعلوت بها على عمر رضي الله عنه فقـال : فم أَنا وأَحالام ( طسم ") فلما استخلف قلم علينا يضع الناس ^واضعهم ، فـأَرسل إِليَّ فقال : ما فعلت الرويُـا ؟ قلت : زَعَمْتَ أَنها أَحلام " طسم ") فَلمَ تسأَلْي عنها ؟ قال : إِنك
. سورة يونس ، آية §
(1) هو عئمان بن عمر بن فارس العبدي - أبو محمد النجاري ، نزيل البصرة هو هو


أَخبرتني بها وأَبو بكر رضي اللّ عنه حيّ ، ولأَن أقرَّب فتضرب
 فيهم أَبو بكر رضي الله عنه .

* حدثنا عثمان بن عبد الوهاب بن عبد المجيد قال ، حدثنا

 بعده لأَّي بكر فقالل بفيك الحجر يبقيه الله ويُمتعنا به . * حدثنا يحيى بن سعيد قال ، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أَسلم ، عن أَبيه ، عن حفصة بنـ بن عـن عمر رضي الله عنها : سمعت عمر رضي الله عنه يقول : اللهم ارزقي قَتْلا في سبيلك ، ووفاةٌ ببلد نبيك ، قالت حفصة رضي الله عنها : أَنَّى لك ذلك يا أَبه ؟

 سعيد بن المسيب : أَن عمر رضي الله عنه أَّى البطحاء فكوّم كور كوم من بطحاء ثم طَرَح عليها طرف ثوبه واستلقى ، ثم رفم رفع يديه إلى

 الناس نقال : يا أَيها الناس سُنَّت لكم اللُّنُ ، وفُرضَ الفرائض ، وتُر كتُم على الواضحة ، ثم صضّق بيمينه على شماله اله إلا أن تضلوا بالناس شمالاً وكيناً (r)
(1) وانظره في طبقات ابن سعد

* حدثنا سليمان بن داود الهاشُمي قال ، أْنبـأَنا إِبر اهم بن سعد ( الزهري (1) ) عن الزهري 6 عن إبراهـم بن عبد الرحمن بن عبد الله
 رضي الله عنهها ، أَنها أَخبرتها عن عائشة رضي الله عنها : آَن عمر أَذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فَحَجَجنَ في آخر حجة حَجَّا عمرُ رضي الله عنه ، قالت : فلما ارتحل عمرُ رضي الله عنه من الحصبة
 المؤمنين نزل ؟ فقال له قائل ك وأَنا أَسمع : هذا كان هنزله فـأَنا خ في منزل عمر رضي الله عنه ثـم رفع عقـبرته يتغنى :


= السنن وتركتكم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالا ، إياكم أن تنتهوا


 فارجموهما البتة " قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن " . (1) الإضافة عن الأغاني 1 : 1 ( 1 ط بولاق - و هو إبراهيم بن سعد بن إبر اهيم
 وأبو حاتم والعجلي ومات سنة rیا Y•^ (Y)
$\therefore$ عليك ملام من إمام وباركت
 نمن يسع أو يركب جناح نعامة .
 قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لهم : اعلموا (لي (r) ) علم هذا الرجل ، فذهبوا فلم يروا في مناخه أَححلاً ، فكانت ع عائشة رضي الله عنها تقول : إِني لأَحسبه من الجن ، فـر فلما قُتِلَ عمر رضي الله عنه
 - شك إبراهي بن سعل * حدثنـا شهاب بن عباد قال ، حدئنـا محمد بن بشر قال ، حدثنا مسعر ، عن عبد الملك بن عمير ، عن الصقر (\&) بن عبـــد الله ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : ناحَت الجنٍ

على عمر رضي الله عنه قبل أَن يقتل بدلالث فقالت : أَبعــدَ قتيلٍ بالمدينةِ أَصبحت
. (1)
․ بوائق في أكامها لم تفتق
والبوايثق هي الدواهي العامة .
 (Y) وني شَ




^ : ^•ا ط بولاق ، والإصابة Y : lor وتاج العروس r : اr| .



جزى الله خيراً من أَمْرٍ وباركت


 ، حدثئنا أبَو داود الطبالسي قال ، حدثنا إبر اهم؟ بن سعا عن الزهري قال ، حدثئن محمد بن جبير بن مطمم ، عن أَبيه قال : حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الهُ عنه آخر حَجَّة حَجَّها ، فإنا لوقوف على جبال من جبال عرفة إذ قال رجل يا خليفة يا خليفة (Y)
 هذا الوقف بعد العام - وكانوا قوماً يعيفون - قال : ونظرت إِئ إليه فعرفته سَبَبْتَه ( وأَدبته (r) ) فبينا هونا هو يرمي الجمار إذ جاءت حصاة





 rru : بر (


 هنا البلبل بعد هنا العام أبداً (r) الإضافة عن سيرة عمر r : ب
 الضرة ب : . .

ففصدت فيه عِرققاً . فقال رجل : أُشْعْرِّت ورب الكعبة ، لا واللـ


اللني قال بَعَرَفَّة ما قال
، حدثنا الصلتُ بن مسعود قال ، حدثنا أَحمد بن شبويه ، عن سليمان بن صالح ، عن غبد الله بن المبارك ، عن أُساهة بن زيد قال ، حدثي إسماعيل بن أُميّة بن عمرو بن سعيد قال : رمى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الجمرة ووراءه رجل من لِْبْب ، فرميت (1) -الجمر فأَصابته فساءه ، وكان أَصلع فدميت رأُسه ، فقال اللهي :

 ووضع رداءه عليها ، واتكأَ ينظر إلى الناس ، فرأَى القمر طالهألمأ ليلة
 تم يذكر قائم الليل حين يـأْخذ في النقصان إِن أَّى التمام ، وتمام الشُس ثم رجوعها ، وتام القمر ، ثم قال : إن الإسالام قد ثمّ
 كبرت سِنٍيٍ وأنست الضعف من نفسي ، وانتشرت رعيتي ، وقد خفت على نفسي ، فتوفني إِيك غير عاجز ولا مقصر ولا مغبون ، حتى إذا كان من جوف الليل ركب وخباء عائشة أُ المؤمنين رضي الله عنها بجنب فسطاضه ، فلما استقل عمر رضي الله عنه وانطلقت به
(1) كذا في الأحل ولعلها بالبناء المجهول أو علها اه رمى " .
 قوله |( لعله : فلما كان اليوم الآخر " .

راحلته خَلَفَه في مكانه راكبٌ فرفی صوته فقال : جزى اللهُ خِيراً من أَمْير وباركت يَّ

 فسمعته عائشة رضي الله عنها فقالت : عَليَّ بالراكب ، فلم يسجلوه 6 فبككت وقالت : إِنا للّه وإِنا إِليه راجعون ، فلها قدم المدينة لم بمكث إلا قليلا حتي طُعِن

* حدثنـا •وسي بن إسماعيل قال 6 حدئنا حماد بن سلمة قال ، حدثنـا ثابت البناني ، عن أَنس بن ماللك رضي الله عنه ، أَنْ أَبا هوسي الأَّثعري رضي الله عنه قال : رأَيت كـأَني أَخخذت جَـوَادَّ (1) كثيرة فجعلت تضمدحل حتى بقيـتت جادَّة واحدة فسلكتها حتى انتهت إِلى جبل فإِذا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فوقه ، وإِلى جنبه أَبو بكر رضي الله عنه ، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير (Y) إلى عمر رضي اللهُ عنه ( أَن تعال (٪) ) : فقال : ( إِنا لله وإِنا إِليه راجعون ") مات والله أَمير المؤهنين ، فقلت : أَلا تكتب بـهِا إِليه ما كنت لأْنعي له نفسه (t)
* حدئنا هحمد بن أَبي عدي ، عن عوف ، عن الحسن قال ؛
(1) المواد" : جمع جاد"ة للطريق أو وسطه ( محيط المحيط ) . (Y) في الرياض النصرة Y : 99 ، وسيرة عمر Y : Y Y Y Y 9 ، ، وطبقات ابن سعد . . . ( ( ( ) وانظر المراجع السابقة

قال عمر رضي اللُ عنه : اللهم كبرت سِنِّي ورَقَّ عظمي وخِفْتُ الانتشار - من رعيتي ، فاقبضني إليلك غير عاجز ولا ملم - وقال مرّة ملوم

فلم يلبث أَن أُصيب (1) .

* حدثنا عبد الله بن هسلمة بن قعنب (r) ، عن ماللك بن أَنس قال ، بلغني أَن عمر رضي اللهُ عنه كان يقول : اللهم ارزقي الشهادة

في سبيلك في حرم رسولك (r)

* حدِثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ، حدثّنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار ، عن أبّيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : اَّن عمر رضي الله عنه قال : اللهم اجعل وفاتي في سبيلك ، رسولك .
* حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا أَحمد بن شبويه : عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك قال ، حدثني سعيد ابن عبد الرحمن الأَعرج قال : كان عمر رضي اللهُ عنه يقول : اللهم ارزقني قتلا في سبيلك ، واجعله في بلد رسولك ، قال فجعل الناس
(1) ورد بمتنه في طبقات ابن سعد


والنهاية
.


 الدُعوة . وتال ابن سعد : كان عابدآ فاضلا ، مات سنة (r) روي بععناه في طبقات ابن سعد

يعجبون ولا يلدرون ما لعمر رضي الله عنه عند الله من المنزلة حتى طعنه أَبو لؤؤؤة .

* حدثُنا سليمان بن داود الهاشمي قال ، أَنبـأًا إبر اهم بن سعد عن محمد بن إسحاقِ عن الزهري ، عن عبيد اللّ بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما أَنا أَمشي مع عمر رضي الله عنه ذات يوم وهو يضرب وَحْشُيّ قلدمه (1) باللّرة تنفس تنفسة ظنتت أَنها قد قَضَّتَ أَضالاءه ، فقَلت : سبحان اللّ ! وما أَخر ج هذا منك يا أَمير المؤمنين إِلا أَمرٌ عظم قال : ويـحك يا يا ابن عباس ! ! والله ما أَدري كيف أَصنع بـأُمر أمّة محمل صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : و الله إِنك بـحمد الله لقادر على أَن تصنع ذالك منها في البقيـة ، قال : إِنه والله يا ابن عباس ما يصلع هذا الأمر إلا القويّ في غير عنف ، اللّينٍ في غير ضعف ، الجواد في غير سرن ، الممسك في غير بـخل • يقول ابن عباس : والله ما أَعر فه غير عمر . * حدثنـا أُحمد بن معاوية بن بـكر قال ، حدثنا الوليد بن عسلمة عن عمر بن قيس ، عن عطاء ؛ عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما قال : كنـت عند عمر رضي الله عنه - وكنت له هيوباً ، و كان لي مُكْرمأ ، وكان يِلحقتي بعلية الرجال - فتنفس تنفساً ظننـت أَن أَضلاعه ستتفصيد ، فمنعتين هيبته من مسـأَلته ، فقلت : يا أَمير المؤهنين ك قاتل الله النـابغة ما كان أَشعره ! ! قال : هيه ، قال : قلت خيراً يـقول :
 (1) وحشي القدم : ابلانب الأيكن منه ( عيط المحيط - ناج العروس ) .

 (r) تقضقضُ هنها أَو تَكَادْضُلوعُهُ الْ

وَتْنحطْحْصَانُ آخرَ الليل نَحْطَةَ (1)
 فقال : لعلك ترى صاحبك لها ؟ فقلت : أَلقربى في قرابته وصهره وسابقته أَهلها ؟ قال : بلى ، ولكنه امرؤ فيه دعابة ، قلت فطلحة

 في البقيع في صاع من تمر قلت : فعبد الرحمن بن عوف ؟ فقال : رجل ضعيف لو صار الأَمر إِليه ، وضع خاتمه في يد امرأَته ، قلت : (1) نخط : يقال نغط الرجل إذا زفر زفيراً ، أو تردد البكاء في صدره من غير
 (Y) تقضقض : تبتهد عنها ( (





 واللقس : السي الـلملق ، وتيل الشخيح ، وقيل من لا يستقيم على وجه ، وقال


 الغريب : :

فسعل بن آلِي وقاص ؟ قال : صاحب سلاح ورهـح وفرس يـجاهد في سبيل الله : وأَخرت عثمان رضي الله عنه - و كان أَلْمههم اللمسحد واَّقومهم فيه - قلت : فعثُمان بن عفان رضي الله عنه ؟ فقال : أوه ثلاث مرات ؛ والله لئن كان الأَّر إليه ليحملن بني آَّي دعينط على

 إِلا حَصيف الُققْدة قليل الغِرَّة ، لا تـأخذه في اللُ لومة لائُم ، يكون شديداً في غير عُنف ، لِيّاًُ في غير ضَعْف ، جواداً في غير سرَف ، بـخِلا في غير وكف(1) ، يا ابن عباس لو كان فيــكم رثل الّي عبيدة ابن الجراع لم أَشْكُكْ في استخلافه لأَني سمعت رسول اللّ صلى اللُ عليه وسلم يقول : (ا لكل أمة آَمن ك واَمْين هذه الأَمة آَبو عبيدة ابن الجراح " لو كان فيكم مثـل هعُاذبن جبل لم أشككك في استخخلافه ؛ لأَّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول (ا معاذ بن جبل أَعلم الأَولين والآخرين ها خلا النبيين والمرسلين ، يـأُتي يوم القيامة بين يـدي العلماء برتوة (Y) " لو كان فيكمم مثل سالم مولى الّي حذيفة لم أَشكك في استخالافه ؛ لأَّي سمعت رسول اللُّ صلى اللّه عليه وسلم يـقول:
(1) الوكف : الوتوع في المأمّ والعيب ، ومنه قول قيس بن انحطيم : الحافظو عورة العشــيرة لا تأ تأته ( الفائق في الغريب Y : EYV )
(Y)

 والإصابة

الله ما (1) ) عصاه " .

* حدئنا هحمد بن عبد اللّ بن المثنى بن عبد الله بن أَنس ابن ماللك الأَنصاري قال ، حدثنا عبيد الله بن حميد قال ، حدثنـا أَبو الفتح الهنلي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : دنخلت على عمر رضي الله عنه فتنفس تنفساً شديداً فقلت : يا أَمير المؤمنين ما أَخر ج هذا منك إِلا هَّمّ . قال : نعم فويلّ لهذا الأَّر لا أَدري

 هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وسوابقه في الإِسلام ومناقبه في الخير ؟ قال : إنه لكذالك ولكن فيه ( بطالة (Y) ) وفكاهة . قلت :

 قلت : يا أَمير المؤمنين فـأِين أَنـت من الزبير ؟ عال : وعقة لَقِس قلت :
 المرء ذكرتَ ، وهو ضعيف ، ولا يقوم بهذا الأَهر إلا القويّ في غير




 الواضح والمحجة البيضاء " ( الواء (r) الأكتع : الأشل ( الفاثق Y :

عنف والليّن في غير ضعف ، والجواد في غير سرُفْ ، قلت : يا أَمير المؤمنين 6 فـأًين أُنـت هن سَعْد ؟ قال صاحب فرس وقوس • قلت يا آَمير المؤمنين 6 فـأَين أَنـت من عـُمان ؟ قال : أوه ووخع يلده على رأُسه قال : - والله لئن (وليـها(1) ) يحمل بني أَي معيْط على رقاب الناس
 ليفعلن ولئن فعل ليفعلن ذالك به ، تُم أَقبل عليّ فقال : أَما إِن أَحر اهم إن وليهها أَن يححملهم على كتاب الله وسنة نبيهم صاحبُك حدنُنا أَبو بكر الُّلَمي قال ، حدثنا هشم 6 عن داو ابن أَي هند عن الحسن قال : خلا عدر رضي اللّ عنه يوماً فجعل الناس يقولون : ما الذي خالا له ؟ فقال المغيرة بن شعبة : أَنا آتيكم بعلم ذالك . فـأَتاه فقـــال : يـا أَمير المؤمنين 6 إِن النـــاس قد ظنوا بـك في خلواتك ظناً . قال : وما ظنوا ؟ قال : ظنوا أَنك تنظر هن يُسْتْخْلَف بعلك . قال : ويحكك ! ! وهُنْ ظنوا ؟ قال : وهن عسى أَن يـظنوا إلا هؤلاء : علي 6 وعثّمان 6 وطلحة ، والزبير . قال . و كيـف لي بعتُمان ؟ فهو رجلٌ كَلفُ بــَقاربه ؟ و كيـف لي بطلحة وهو هؤهن الرضا

يحملهم على المحجة البيـواء الأُصلعُ - يعني علياً رضي الله عنه (\&) .
. الإضافة يقتضيها السياق (1)

والنهاية في الغريب
 الأصل لا تقرأ .
(६) وانظر النهاية في الغريب كنز العمال ع : YY\& فقل ورد فيها اختلاف في الألفاظ .

* حدثنّا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا عقبة ( بن عبد اللّ العنبري (1) ) قال : سمعت قتادة يقول ، قال المغيرة بن شُعبة : هل لكم أَن أَعلم من يستخلف هذا بـعده - يعنين عمر رضي الله عنه - قال : وكان عمر رضي الله عنه يغدو كل غداة إلى أَرض له على أَّان له قال : فانطلق ذات يوم فعرض له المغيرة فقال : يا أَمير المؤمنين ،
 ردائه فجمعه تُم رمي به فوضع عليه رأُسه ، فقال له عند ذلكيا أَمير الآمنين إلَّا نفس يغدى عليها ويُرَاح وتكون آَحداث ، فلو آَّن أَمير المؤمنين آَعلم للمسلمين عِلْماً إِن كان حَّثَّ انتهوا إِليه ورضوا بِّ به وكانوا هعه ، فقال عمر : وما يقولون ؟ قال : يقولون عبد الله بن عمر كا
 ابن عبيد الله ، وعبد الرحمن بن عوف . فقال : آلما عبد الله بن عمر اله فلئن يكن خير أ فقد أَصاب منه ال ال عمر ، وإن يكن شر اً فشر عمّهم
 الرضا كافر الغضب ، فكأنه لو ملك شيئاً جعل بني آَبي معيط على رقاب الناس ، وأَما عبد الرحمن بن عوف فمؤمن ضعيف ، وأَما علي فهو أَحراهم آَن يقيم الناس على الحقّ على شيء أَعيبه فيه ، فسألنا قتادة ما هو ؟ فقال حِفتَّه (r)
 (Y)
. . TYE : Y وانظر سيرة عمر (r)
＊حدثّنا مححمل بن حاتم قال 6 حديُنـا نعمٍ بن حماد 6 عن ابن المبارك قال 6 حدثنـا هعمر 6 عن الزهري 6 عن سالم عن ابن عمر رخي الله عنهما قال ：خرجت في غزوة لي فقيل لي ：إِن عمر رضي الله عنه لا يستخلف ، فـآليت إِن رجعت من غزوتَي لأَسأَلنه عن ذلك فلما رجعت دخلتٌ عليه فتلت ：يا أَمير المؤهنين ، إِن الناس يزعمون أَنكك لا تستخلف ، ولو أَن راعياً قَلِمَ عليك ولم يَستـخلف رأَــتَّ أَن قد ضيّع بــَمر الأُمة أَعظم من ذلك ، قال ：إن لا أَستخلف فإِن رسول الهُ صلى الله عليه وسلم لم يستخخلف ، وإِن أَستخلف فإِن أَبا بكر رضي اللهُ عنهه قد استخلف ، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمتُ أَنه لم

يكن لِيْعْوُو اَّهر رسول الله صلى الله عليه وسلم（1）．
（ قال حدثني العلاء بن كثير عن بعض أَهن المدينة ، أَن أَسلم هولى عمر قال لعمر رضي الله عنه حين وقف لم يُولً أحداً بعلده ：يا أَهير المؤمنين ما بمنعك أَن تصنع كما صنع أَبو بكر رضي الله عنه ؟ قال ：ويـكك يا أَسلم ！！أَرأَيت لو كنت غلاماً يشانئك غلمان مثـلك حتى بلغتم السن أَما كان بعضكم يعروف بعضاً ؟ قال قلت ：بلى ، و هؤلاء نشأُنا جميعاً ، ولا أَعرف دكان أَحد خِصَّه بهذا الاًّمر ، ثـمَ قال ：إِّي جاعلها （1）روي بمعناه في منتخب كنز العمال Y ：0ای عن ابن عمر وفيه ا فوالمه ما هو
 وسلم أحدآ وأنه غير مستخلف＂．




في قوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـحبهم * حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال ، حدثنا سعيد ابن أَبي عروبة قال ، حدثُنا شهر بن حَوْشَب قال ، قال عمر رضي الله عنه : لو أَدر كت أَبا عبيدة لاستخلفته ، فإِن سأَلْي ربي قلت : يا ربا
 سالاً مولى أَبي حذيفة لاستخلفته ؛ فإِن سـَّلَي ربي قلت : يا رب إِني سمعت نبيّك يقول : إِنه يـحب الله ورسوله حباً هن قلبه ، ولو أَدر كت معاذ بن جبل لاستخلفته ؛ فإن سأَلْي ربي قلت : يا رب إِني سمعت نبيّك يقول إذا اجتمعت العلماء بين يدي يوم القيامة كان بين

(r) حدثنـا هارون بن معروف قال ، حدئنا مروان بن معاوية (r) قال حدثنا سعيد بن أَّي عروبة قال ، حدئنا شهر بن حوشب كـثله . ، حدثنا هارون بن معروف قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة (r) عن الشيباني 6 عن أَي العجفاء ( الشامي (r) ) قال ، قيل لعمر رضي الله عنه يا أَمير المؤمنين لو عهلت عو
 سمعت عبدَك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقول : لكل أَمة اَّمين
. 19 • : (1 انظر منتخب كنز العمال ع : و) (Y)



( اAN : Y

وأَمين هذه الأمة أَبو عبيلدة بن الجراع ، ولو أَدركت معاذ بن جبل . تُمَّ وليته ( تُم (1) ) قدمت على ربي فقال لِي : من وليت على أمة محمد ؟ قلت : إِني سهعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يقتول : يـأتي بين العلهاء يوم القيامة برتْوْةُ ، ولو أَدر كت خاللد بن الوليد ثـمَّ وليته ، ثم قدمت على ربي فسـأَلي مَنْ وليت على أُمة مهحمد ؟ كقلت : سمعت عبدك وخليلك صلى الله عليه وسلم يتو ل : سيفـ ( عن سيوف (Y) )

الله سلّه على المشر كين

* حدثنـا هوسى بن إِسماعيل قال ، حدثنـا أَبو هلال قال أَنبـأنا منصور - مولى لبني أُمية - قال ، قال عمر رضي الله عنه : يخيت الغار بـأَحد يجففو ويقسو ويغلظ فيعيبنا ، وليس أَحدٌ ولي من القبائل شيئاً من أَمر الناس إِلا حامَ على قرابته وقَرَى في عيبته (Y) ،

وما ولي الناس من اَّحد مثل قرشيّ قد عضَّ على ناجلَّيه . * حدثنـا الهتّل بن زياد ، عن الهنلي - يعتي دعاوية ين يحيى قال 6 حدثـين الزهري ، قال : كان عمر رضي الله عنه لا يـأذن لسبي

. IA^ : Y (1)
. سقط في الأصل ، والإثبات عن المرجع السابت (Y)



 . اTA : IY ا 1
 ابن سعل في دخول المدينة " .

أَمير على الكوفة - يذكر آن له غُلَاماً صانعاً ويستـأذنه في دخول المدينة وقال : إن عنده أَعمالأُ كثيرة فيها منافع ( للنــاس(1) ) ، وإنه حداد نقاش نجّار ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه آن يرسل به إلى المدينة ،

فَقَتل عمرَ رضي الله عنه .

* حدثنا معاذ بن معاذ قال ، حدثنـا ابن عوف ، عن محمد قال : حَدَرَ عمر رضي الله عنه عن مكة وأَتبعه رَجّلٌ ، فلما نزل جعل



 حقًّا . فلما آَصبح دعا الرجل ليتبعنه ، فقال : يا أَمير المؤمنين ما شيء رآَيتك فعلته الليلة ، فقال : ما هو ؟ فـأَخبره . قال : رأَيت ديكاً نقرني ثلاث نقرات ، وإنه سيقتلني أَعجمي ، فاذهب فإن رجعت وآَنا حي فافعل كذا وافعل كذا ، قال فجاء وقد أصيب عمر رضي الله عنه ــ قال محمد : فإذا عمر رضي اللهُ عنه قد رأى فـى في منامه ما فا فعل

ع عبيد الله بن عمر * حدثنا حجاج (r) بن نصير قال ، حدثنا قرة بن خالد ، عن محمد بن سيرين : أَن عمر رضي الله عنه كان يقول : لا تدخلوا

 لللخزرجي VY ط . بولاق ) .

المدينة من السبي إلا الوصفاء ، قالوا : إن عمل الملينة شديـد لا يستقيم
. ${ }^{(1)}$

* حدثنـا يـحى بن سعيد القطان ، عن هشام بن آّي عبد الله قال 6 حدتُي قتادة ، عن سالم بن أَّي الجعد 6 عن دعدان بن آّي طلحة ( اليعمري(Y) ) ، آَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب فذ كر نيَّ الله صلى الله عليه وسلم 6 وذ كر أَبـا بكر رضي الله عنه 6 ثـم قال : إني رأَيـت كأن ديكاً نقرني نقرتين ، وإني لا أَرى ذلك إلا لحضور أَجلي ، وإن أَقواماً يـأْمرونتي أَن أستخلف ، وإِن الله لم يكن ليضيّع دينه ولا خلافته ، ولا والذي بعث نبيه ( صلى الله عليه وسلم ، فإن عَجلَ بي أَمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفي رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم وهو عنهم راض (Y) ) وقد علمت أن أَقواماً


* حلثنـا محمدل بن حاتم قال 6 حدثُنا عبيدة بن حميد قال
(1) العلوج : جمع علج وهو الرجل القوي الضخخم ، وقيل الوجل من كفار


 ومسند ابنحنبل 1 : 10 . (ץ) ما بين الحاصرتين إضافة عن مسند أحمد بن حنبل 1 : ^\& ، وطبقات

ابن سعل

 ابن سعد

حدثّي عثمان بن ابر اهيم الحاطبي ، عن أمه (1) قال : مر" عمر رضي الله عنه يومآ على خولة بنـت حكيم السلمية . وهي في المسجد فلم تقـم إليه ، فقال : مالك يا خولة ؟ قالت : خِيْرًا يا أَمير المؤمنين ، ورأى الحزن في وجهها ، فقالت يا أَمير المؤمنين رأَيت في النوم كأَن ديطاً نقرك ثالاث نقرات ، فقال : فما أَّلته يـا خولة ؟ قالت : اَّولته آَّ رجلاً من العجم يطعنك ثـلاث طعنات ، فقال : وأَّنَّ لعمر ذاك ؟ قال : وطعن عمر رضي الله عنه من الليل . * أَّراد عُيْنْةٌ بن حصن سفرِّا ، فلما استقلّت به ر كابُه قال لأَصحابه : أَرفقوا عليّ فإِن لي إلِ أَمير المؤهنين حاجة ، فـأتاه فقال :
 منهم 6 قال : إنهم ڤلد اعتصموا بالإسلام 6 قال : أَما والله لكانًّي أَنظر إلى أَحمر أَزرق منهم قلد جال في هذه 6 ونـخس بـأصبعه في بطن عمر رضي الله عنه ، فلما طُحنَ عمر رضي الله عنه قال : ما فعل عيينة ؟


الموضع الذي طعني فيه الكلب (r) . * حدثنا الصّلت بن مسعود قال ، حدثنا أَحمد بن شبويه ، عن سليـمان بن صالح 6 عن عبد الله بن المبارك ، عن أُسامة بن زيـد رضي الله عنه قال ؛ قال عمر رضي الله عنه على المنبر : إنه وقع في نفسي أَني هالك في عامي هذا ؛ إني رأَيت في النوم ديكاًا نقرني (1) وني طبقات ابن سعل \& : IVY (1 عن محمل بن كناسة : أثها بنت قدامة ابن مظهون ه .
. ورد بمعناه في الرياض النضرة Y : Y

ثلاث نقرات حول سرتي ، فاستعبرت أسماء بنت عميس فقالت :
هذا رجل من الهجم يطعنك (1) .

* حدثنـا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال :

حدثنا هشام بن عروة ، عن أَبيه ، أَن عمر رضي اللّ عنه قال :


- سيقتلني
* حدثنا محمد بن يـحي بن علي المدني قال ، حدثني عبدالغزيز ابن عمر بن عبد الرحمن بن عوف (r) قال ، حلثّي عبد اللّ بـل بن زيد
 من مكة في آخر حجة حجها أَتاه كعب فقال : يا أَمير المؤهنين ,اعهد فإنك مَيّت في عامك ، قال عمر رضي الله عنه : وما يدريك يا كعب ؟ قال : وجدته في كتاب الهُ . قال : أُنشدك الله يا كعب هل وجدتي باسمي ونسبي ، عمر بن الخطاب ؟ قال : اللهم لا ولكي وجدت صفتلك وسيرتك وعملك وزمانك . فلها أَصبح الغد غدا عليه كعبٌ فقال عمر رضي الله عنه : يا كعب . فقال كعب : بقيت ليلتان ، فلما أَصبح الغد غدا عليه كعب - قال عبد العزيز : فأَخبرني عاصم بن عمر بن عبيد الله بن عمر قال : قال عمر رضي

الله عنه :
(1) ورد . (1) (Y)

 ابن عمر هو عبد العزيز بن عمران ه .

بواعدني كعبُ ثلانًا يعدها ولا شلكَّا النَّ القولَ ماقَاله كَعْب
 فلما طُعن عمر رضي الله عنه دخل عليه كعبٌ فقال : أَلم آنهك ؟

قال : بلى ، ولكن كان أَمر الله قدرًا هقدوراً (1)

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا أَبو هلال قال : ( آَنبأًا منصور مولى لبني أُمية (r) ) قال إن عمر رضي الله عنه قال : يا كعب حدثني عن . . . (r) ، كذا . . . . وقصور الجنة لا يسكنها



 ودون الحبشة اليمن ، ودون فارس العراق - آّو قال البصرة - فساقها الله في بيته

 أُمراء الجيوش : لا تجلبوا علينا من العلوج أَحداً جرت عليه عال عاليه الموسى
 (1) وانظر تاريخ الطبري ف 1 ج 1 (1) (r) بياض بالأحل والمبت عن السند في ص . (r) بياض في الأصل بمقدار نصف سط
 نج البلاغة (1 فلما طعنه أبو لؤلؤة قال : من بي ؟ هالوا : غلام . . الخ ه ه .

قال : آلم أَقل لكم لا تحلبوا إِليـا من العلوج أَحداً فغلبتـموني (1) * حلثنا الصلت بن هسعود قال ، حدثنا أَحمد بن شبويه ، عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك ، عن أُسامة بن زيـد رضي الله عنه قال ، أَخبرني نافع ، أَن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أَخبره 6 أَن عمر رضي الله عنه كان دخل بـأَي لؤلؤة البيـت ليصلع
 سيلي المغيرة بن شعبة يضع عني خر اجي . فقال : إنـك لتكسب كسباً كبيراً فاصبر واتق الله ، هل أَنـت صانع لي رحّى ؟ قال : نعم والله لأَصنعن للك رحّى تتححلث بها العرب . فقال عمر رضي الله عنه : أَوعدني الخبيـث ، وخرج إلينا فقال لو قتلت أَحداً بسوء الظن لقتلت هذا العلج ؛ إِنه نظر إِليّ نظرة لمَ أَشكَ أَنه أَراد قتلي فَقَلَّ ما مكث حتى طعنه .

* حدثنا عبد الملك بن قريـب قال 6 حدثنـا نـافع بن أَبي نعيم قال ، قال ابن الزبير : كنـت أَمشي صع عمر رضي الله عنه فنظر إليه العلجُ نظرةٍ ظنـتـت أَنه لولا مكاني لسُطًا بـه . * حلثئنا سليمان بن كراز قال ، حدثنا هيمون بـن هوسى ابن عبد الرحمن بن صغوان الدالي ، عن الحسن قال : كان للمهغيرة ابن شعبة علج من هذه العجم ، و كان يـعمل الأُرَحاء تَطحن بـالريـح فأَتى عمر رضي الله عنه فقـال يـا أَمير المؤمنين إِن سيلي يـكلِّفتي ما لا أُطيت ، قال : ما تعمل ؟ جال : لي أرحاء تطحن بـالريح ، قال : فـأٌَ (1) ورد في منتخب كنز العمال ع : YY٪ ، ومناقب عمر لابن ابلموزي ص ،

إلى سيدك خراجك . فخر ج العلج يتَحططّم (1) غضباً ، و كان عمر


 فوَتَب العلجُ فطعنه طعنتين ، أَما إحداهمها فلم تعمل شيئراً حازت في الجنب ، وأما الأٔخرى فهجمت على جوفه فنادى يا للمسلمين
 عبد الرحمن بن عوف ، وقتل العبد ، وقال عمر رضي اللّ عنه : وَيْحَكُم أَنال العبدُ شيئاً ؟ قالوا : لا بـحمد الله ، و ودخل عليه الناس







 لا تبكي إِنا يبكي الكافرُ ، قال الناس : الستَخْلفْ يا أَميرَ المؤمنين .
 ليس أَبا عبيدة بن الجراح وسالماً هولى آَبي حذيفة لو أَدر كتهما ولا
(1) يتحطم ـ أي يتلظى ويتوقد مأخوذ من المطمة ومي النار ( النهاية في غريب الحلديث ( : ع ) )

تُؤَمروا عليكم أَححًا إِلاًّ عالم ، وليُصلِ بِكم صُهَيْبٌ ، فإِذا كان اليوم البالث فليجتـدع ستة منكم في بيت فلا يـخرجو ا حتى يستخلفوا عليكم أَحداً ، ولا يـختلفو ا.ففعلوا كما أَّهر هم ،فجعلوا أَمر هم إِلى عبدالرحمن ابن عوف ، فجعل عبد الرحمن يـول : يا فلان عهد الله عليك لئن استخلفتت لتفعلن كذا و كذا ، فيقول نعم 6 فقال لهام 6 ثـم قال

لعتُمان أَرني يدك ، فمست على يلده ؛ * حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال ، حدثنا سعيل بن آلَي عروبة ، عن قتادة ، عن سالم بن أَبي الجعد ، عن معدان بن أَبي طلحة : أَن عمر رضي الله عنه صعلد المنبر فحمد الله وأَثنى عليه وقال : اَيْها الناس : إنِي رأَيـت أَن ديطاًا نقرني ، وإِني لا أَراه إِلا لحضور أَجلي ، فإِن عُجِّل بي Tَرُ بـالشورى إلى هؤلاء الستة الندين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، فمن بايععت له منهم فاستمعوا له وأَطيعوا ، وإِن أُناساً سيطلبون في ذلك أَنا قاتلتهم بيـلـي هذه على الإِسلام ، فإِن فعلو| فـأُولئلك أَعداء اللهُ الكفرة الضُّلَّلّل ، قال : وخطب الناس يوم الجمعة ، ومات يوم الأرَبعاء لأربع بقِين من ذي الحجة قال : وأَهل الشورى عثمان ؛ وعلي ، وطلحة ، والزبير ؛ وعبد الرحمن

ابن عوف ؛ وسعد بن ماللك رضي الله عنهم (1)

* حدثنا محمد بكار قال ، حدثنا أبو معشر ، عن زيل بن أَسلم 6 عن أَبيه ، وعمر مولى غفرة ، وابنه نُويفع : أَن عمر رضي الله عنه خطب فقال في خطبته : رأَيتت رويّا ، وما أَظن ذاكِ إِّلا عن (1) ورد في مسند أحمدل بن حنبل 1 : Y^ مطولا عن معدان بن أبي طلحة .

اقتراب أَجلي ؛ رأَيت كأًن ديكاً أَحمر نزا (1) فنترني ثالاث نقرات ؛ فاستعبرت أَسماء بنت عميس رضي الله عنهما ، فقالت : يقتلك عبدُ هن هذه الحمراء ؛ فإِن أَهلك قبل آَن أُوصي فـأَمر كم إلى هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض : عليّ بن أَي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وطلحة ابن عبيد الله( (Y) ، وعبد الرحمن بن عوف ، و وسعد بن مالك ،
. وإن أَعش فسأًعهد

* حدثنا عبد الله بن رجاء قال ، حدثنا إسرائيل ( بن يونس عن آلَي إسحاق (r) ) عن عمرو بن ميمون قال : شهلدت عمر رضي الله

 أَبو لؤلؤة - غلام المغيرة بن شعبة - فناجاه غير بعيد ، ثم طعنه ثلاث طعنات ، وإني آنظر إليه ، فرأَيته وقد بسط يلده وهو يقول
 (Y)
 (r) الإضافة عن طبقات ابن ســعلد اس ط بولاق هو إسر ائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي المهداني أبو يو سف الكو الكوني


(६) وني طبقات ابن سعد




بيده هكذا دونكم الكلب فإنه قل قتلني 6 وماج الناس فجرح أَحد عشر آو اثني عشر ، وماج الناس بعضهم في بعض 6 حتى قال رجل : الصلاة عباد الله . طلعت الشُمس ، فتـّمّوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلّى بنا ، فقرَأَّآَصر سورتين في القر Tن : "ا إذَا جَاة


* حلثُنا معاوية بن عمرو قال 6 حلثنـنا زهير بن معاوية قال 6 حدثنا أَبو إسحاق ، عن عمرو بن هيمون قال : شهلت عمر رضي الله
 اثتي عشر معه 6 وهو ثـالث عشر 6 فقال رجلٌ : الصلاة عباد الله ؛ فقد كادت الشمس تطلع . فقلَّمُوا عبد الرحمن بن عون رضي الله
 * حدثنا أَبو داود ، وعمرو بن مرزوق قالا 6 حدثنـا شعبة عن أِي إسحاق 6 عن عمرو بن ميمون ، أْنه شهد عمر رضي الله عنه حين طُعن 6 نـأُّهم عبد الرسمن بن عوف رضي الله عنه ، فقر أَّصر سورتين في القر Tن : (ا وَالعَصْر (Y) ") و (إذا جاءَ نصرُ الله والفتَتْ (Y) ". . * حلثنـا أَبو الربيع الزهر اني 6 قال : حدثينا نعيم بن ميسرة قال : حدثنـا الزبير بن عدي قال ، حدنّي عمرو الأودي (؟) قال : شهلدت الجمعة يوم طُعنَ عمر رضي الله عنه ؛ طعنه العلج ، شُلَّ عليه (1) سورة الكوثر - وقد ورد في منتخب كنز العمال \& : ابن سعد . أي سورة العر - سورة النصر (Y)
(६) هو عمرو بن ميمون الأودي - أبو يحيى الكوني ، وانظر ترجمته في المل大لاصة اللخزرجي ص צ\& ط بولاق .
 سوكى عُمرَ رضي الله عنه وأصيح الناسُ عن الصلاة فقدَّموا عبد الر حمن
 * حدثنا هححد بن عبد الله بن الزبير قال 6 حدثنا سفيان 6 عن أَي إِسحاق $،$ عن عمرو بن ميمون قال : إِن كنـت لاًّدَع الصَّف

 جاءَ نصر الله والفتح " و " إِنا أَعطيناك الكوثر "، . * حدثنا أَبو حذيفة قال 6 حدثنا سفيان 6 عن حصين 6 عن عمرو بن ميمون قال : للا أُصيب عمر رضي الله عنه أَمر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أَن يصلي بـالناس ، فسمع ضتهة الناس فتراً " إذا جاءَ نصر الله والفتح "هو " إِنا أَعطيناك الكوئر ". . * حدثنا أَبو حذينـة قال ، حدثنا سفيان 6 عن الشيباني (Y) عن عمرو بن هيـوون قال : ما منعني أَن أَكون في الصف الأُوّل حين طُعن عمر رضي الله عنه إلا هيبته فماج الناس فقام عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس فقراً : ( إِذا جاتَ نصر الله

والفتح " و (" إنا أَعطينالك الكوثـر "ه .

* حدثنـا عبد الواحل بن غياث قال ، حلثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمُُّ 6 عن إِبر اهيم التيـيمي 6 عن عمرو بن ميمون قال : كنـت

 في المحلاصة للحزرجي ص lor ط بولاق .

في الصف الأَول مها يلي عمر رضي الله عنه ، فلما طُعن الطعنة قال :
 هنهم ثُلاثّة عشر رجلاً ، فمات تسعةٌ ونـجا أَربعة . * حديُنا الصّلت بن هسعود قال : حدئنا أَحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك قال ، حدثني عَبَّاد المنقري ؛ عن الحسن قال : حدثنّا أَمير المؤمنين بـأَطيب ليلة قد أَحياها وأَحيا عامّتها ، ثم الفترة ، ومعه درَّته فقال (Y) : أَيها الناس ، الصاجلاة ، وخر ج الناس إلى وضوئهم ، فلما أُقيمت الصالاة تقدّم وكبرَ فطعنه الفاسق طعنة
 ونادى 6 يا للمسلمين ، عليكم الرجل ، فصلى بالناس عبد الرحمن ابن .عوف

* قال ابن المبارك ؛ حدثته وحدثتي أَبو جعفر عن حُصَين بن عبد الرحمن ؛ عن عمرو بن ميمون قال : طعن عمر رضي الله عنه وما بيني وبينه إِلا رجلين ؛ خر ج عمر رضي الله عنه يقول : الصلاةَ

 رجلاً ، مات منهم تسعة ، فلقيه رجلٌ من المسلمين فـألقى عليه برنسه ، فلما ظَنَّ أَنه أُخخذ نحر نفسه ، وتقدم عبد الرحمن رضي
(1) (1)
. إضافة يقتضيها السياق (Y)
. (Y) جافه : أي أو صلها إلى جوفه ( النهاية في غريب الحدبث ا :

الله عنه فصلى 6 وحُمل عمر , رضي الله عنه فـأدخل البيـت . * حلثُنا عبلد العزيز بن محمل 6 عن يحيى بن سعيل 6 عن سعيد بن المسيَبب قال : طعَنْ الني قَتَلَ عمرَ رضي الله عنه اتني عشر رجلا فمات منهم ستة وأَفْرَقَ ستة فبصر بـه (I) رجلان (Y) هن حاج العراق فأَلقى لَّحدهما عليه برنسه(r) ، فطعن العلج نفسه فقتلها . * حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال 6 حدثنـا شعبة عن سليمان بن أَّي المغيرة ، عن عمرو بن هيمون قال : سمعته للا طعن


* حدئنا معاوية بن عمرو المعني (0) قال 6 حدثُنا زهير بن معاوية قال 6 حدثنـا أَبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر رضي الله عنه حين طُعن ، أَتاه أِبو لؤلؤة وهو يسوّي الصففوف فطعنه 6 وطعن اثتي عشر معه 6 وهو ثُالث عشرهم 6 فمات منهم خمسة أو ستة . * قال ابن المبارك 6 وحدثتي أَبو جعفر 6 عن حصين 6 عن عمرو بن ميمون قال : مات منهم تسعة . * حلثُنا أَبو حذيفة قال 6 حدثنـا سفيان 6 عن حصين (1) في الأصل ه له ه والصواب ما أثّته .


.
( (£) (0) هو معاوية بن عمرر بن الملب الأزدي - ( أبو عمرو الكوني


عن عمرو بن ميمون قال : أصيـب تلك الليلة مع عمر رضي الله عنه
سبعة عشر رجالٌ .
 إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : مات من الذين جرحو|(1) سبعة أو
. ستة

* حلثئنا أَبو داود الطيالسي قال 6 حدثنـا شعبة ، عن آلّي إسحاق قال ، سمعت عمرو بن ميمون بقول : شهدت عمر رضي الله

عنه لما طُعن ؛ طُعنَ هعه ثلاثُة عشر ، فمات هنهـم تسعة (Y) .
(r) حلثُنا عبد الواحل بن غياث قال ، حدثنـا أَبو عامر الخزاز (r) عن عبد الله بن أَّي مُلِّكة ك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
 عشر رجلاٌ ، وقتل كليبب ( بن بكير الليُيّي (\&) ) الجزّار عند المهراس . * حدثنا يـحي بن سعيل القطان 6 عن عبيد الله بن عمر قانل أَخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ماتت امرأَّ بظهر البيداء ، فكان الناس يكرون عليهـا فلا يوارونها ـ فقلت : ما رآّيتها ؟
 رجال يمرون على اهرأَة ميتة فلا يوارونها حتى ثرَّ عليها كليب الجزّار
(1) في الأصل " جرح" .
(Y) ورد في نهاية الأرب 19 : 19 (YYY ط الميئة المصرية العامة للاكتاب

 ط الخيرية )


فوَرآراها ؟ والهُ إني لأرّرجو أَن يغفر الله له ، قال فيمرّ عليه آبو لؤلوة
وهو يتوضأُ عند المهراس فطعنه فتتله حين قتل عمر رضي الشُ عنه (1) * حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ، حدثنا عبيد الله بن وهب قال ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبد اللّ بن عبداله ابن عتبة ، أَن ابن عباس رضي اللُ عنهما أَخبره ، أَن عمر رضي الها عنه حين طهن في غلس السحر مع الفجر قال فاحتملته أنا ورهط
 رضي الله عنه يصلي بالناس ، قال : فلما أُدخل بيته غُشي عليه من النزف ، فلم بزل في غمرة حتى أَسفر ، نم أَفاق فقال : صلَّلَ الناس

 فخرجت فإذا الناس منقصعون (r) على باب دار عمر رضي الله عنه جاهلون بخبره ، ففتحت الباب نقلت للناس : من طَعَن أَميرَ المؤمنين
 ه ذكر لمبر أن المرأة من المسلمين ماتت بالبيداء مطرو اليا






 ابن بكير فأجهز عليه وتصايح الثاس ها ها



قالوا : عدوٌ الله أبو لؤلؤة غُلام المغيرة بن شعبة ، فرجعتُ إلى عمر رضي الله عنه فقلت : أَرسلتني أَسأَلْ من طعنك ، فزع عموا أَن آَبا لؤلؤة غالام المغيرة بن شعبة هو الذي (1) طعنك ، فقال : الله أَأكبر ، ما كانـ كانت العرب لتقتلني ، الحمد لله الذي لا يحاجني عند الله بصرلاة صلَّلّها (r) . * حدنُنا القعنبي ، عن ماللك بن آَنس ، عن زيد بن أَسلم : أَن عمر رضي الله عنه كان يقول : اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل
 * حدثنا هوزة بن خليفة الثقفي (r) قال ، حدثنا عون ، عن محمد بن سيرين قال ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : للا كان
 الدار ، فأَاق إفاقة فقـال : من ضربني ؟ قلت : أَبو لؤلؤة غلام


أريد آلا يدخلها علج من السبّي فغلبتموني (\&) .
" حدئنا عمرو بن عاصم قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن أَيوب ، وعبيد الله عن نافع : أَن عمر رضي الله عنه للا طعن قال : من من
(1) إضافة يقتضيها السياق .
(Y) ورد في منتخب كتز العمال ع : • •

قاتلي بحاجني عند الله بسجدة سجدها
ror :



وفيه (॥ فعصيتموني " .

طعنتي ؟ قالوا : أبَو لؤلوة غلام المغيرة بن شعبة ، فقال للعباس رضي الله عنه : هذا عملك وعمل آصحابك ، والله لقد كنت آّنهاكم أن تجلبوا إلينا منهم أَحداً ، وقال : الحمد لله الذي لم أُخاصم في ديني

- أحداً من المسلمين
* حدثنا حجاج بن نصير (1) قال ، حلئنا قرة بن خالد عن محمد ( بن سيرين (r) ) قال ، قال ابن عباس وضي الله عنهما : قال لي عمر رضي الله عنه : انظر من طعني ؟ فقلت : آبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ، قال : إنه نفذ القضاء على أَا فكان محمد يفسرّ قول عمر رضي الله عنه : كان يقول : لا تدله الو المدينة من السبي إلا الوصفاء (r) فقال العباس رضي الله عنه : إن عمل

المدينة شديد لا بستقيم إلا بالعلوج ، حدئنا أَبو آحمد قال ، حدثنا إِسرائيل ، عن آَّي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر رضي الله عنه يوم طعن ، دخل عليه الناس فقال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : اُخر جْ فنادِ في الناس : أَعن ملاٍُ منكم كان هذا ؟ فخر ج ابن عباس فقال أَيها الناس ، إن أَمير المؤمنين يقول (\&) فقالوا معاذ الله ، ما علمناولا اطَّلَعْنَا * حدئنا آبو مطرف بن آلبي الوزير قال ، حدثنا سفيان بن عيينة (1) هو حجاج بن نصهر القيس أبو محمد النساقيطي البصري ( الملاحة للهزرجي . ط WY
. الإضافة عن الملاصة للخزرجي ص باه (Y)
 (§)

للككاب

عن عمرو بن دينار ، عن ابن آلّي مليكة أُنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : صدرنا مع عمر رضي الله عنه فلما كنابالبيداء إذا نـحن بر كب تـحتشجرة ، فقال له عمر رضي الله عنه : يـا عبد الله
 مولى ابن جلعان ، فقال : هُرْ فليلحقتي ؛ قال : فلما قدم عمر رضي الله عنه المدينة لم يلبث أَ لحقني فدخل عليه صُهَيْب رضي الله عنه فقال : واحبّاه واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه : مهلاُ يا صُهيْب فإن بكاء الحي على الميت عذاب للميـت (1) .

* ححثنا حماد بن مسعدة (Y) عن ابن عون عن محمد قال : لا الصيب عمر رضي الله عنه دخل صُهيْبٌ فقـال : والَّخاه ، فقال : ويللك يا صُهيْب 6 آَما تعلم أْنه من يعول عليه يـعذب ؟ . * حدئنا أَبو عاصم عن سعيد بن آبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن : آَن صهيباً دخل على عمر رضي الله عنه نقال : وأَخاه واعمراه ، فقال : آَما علمت أَن الميّت يعذب ببكاء آَهله عليه (r) ؟ . * حدئنا عبد الوهاب بن عبدُ المجيد(؛) قال ، حدثنا أَيوب 6
(1) ورد في طبقات ابن سعد
 انلملاصة للخز رجي ص 4 ب ط بولاق
. (r) ورد في طبقات ابن سعل




عن محمد ( بن سيرين (1) ) قال : نبيُتت آن عمر رضي الله عنه للا أصيب جاء صهيب وضي الله عنه فجعل يقول : واأخاه ، واصاحباه . فقال عمر رضي الله عنه : أَلم يعلم أَو لم يسمع أَن المعول عليه يعذب؟ * حدثنا يزيد بن هارون قال ، أَنبـأًا برير بن عثـهان قال ؛ حا ثنا حبيب بن عبيد الرحبي (r) عن المقدام بن معدي كرب (r) : أَنه دخل على عمر رضي الله عنه فلما خر ج من عنله دخلت عليه حفصة فقالت : يا أَمير المؤمنيناه ويا صاحب رسول الله ويا خليفة رسول الله . فقال عمر رضي الله عنه أَّعلوني(\&) ولا صَبْر لي على ما أَسمع • ثم قال : إِني أَعزم عَلَبْلِ 6 قال : عليك من الحق آل لا تندبيتي (0) بعدَ مَجْلِسِك هذا ( فـأَما عينيلك (1) ) فلن اُملكههما إنه
. ليس من میيّت يندبه أَهله إِلا والملانُكة تمقتـه * حلثّنا أَبو داود قال 6 حدئنا أَبو عوانة 6 عن عبد الملك
. (1)
 ( الملاصة للهزرجي ا





فلا صبر لي على ما أسهع "



تندبيني بعد بجلسك هذا ه .
(7) سقط في الأصل ، والمبت عن المصادر السابةة .

ابن عمير ، عن آّي بردة ، عن آَّي موسى رضى الله عنه قال : دخل صهيب على عمر رضي الله عنه وقد طعن فقعل بحياله يبكي ، فقال أَعليَ تبكي ؟ْ فقال : إني والله لعليك أَبكي ، قال : أَما والهُ لقد علمت


أهآله عليه (1)
، حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد بن سلمة * عن ثنابت ، عن آَنس رضي الله عنه قال : أَعْول عليه صُهَّبْ ، فقال

عمر رضي الله عنه : يا صهيب إن المعول عليه يعذب(r) . حدثنا أَحمد بن موسى قال ، حدثنـا زهير - يعتي ابن معاوية ـ عن سليمان التيمي قال : انتهيت إلى محمد بن موسى وهو يقول : والله لا نبالي من قال فيه بعد قول عمر رضي الله عنه ، قال صهيب :
 بُعذب . قيل لسليمان : أَحين طعن عمر رضي الله عنه ؟ قال : نعم . * حدثُنا عبد الواحد بن غياث قال ، حدثنا سالم بن آَبي راشد قال ، حدثنا ابن أَبي عامر ، عن ابن أَّي بُلَيْكة ، عن ابن عبا رضي الله عنهما قال : جلست بالباب فإِذا صهيب 6 قد دخل وهو يـتفف ، واحبيباه ، واخليلاه ، واعمراه . فقال عمر رضي الله عنه : مهلاُ يـا أَخي ، آَما بلغك أَن المُعْوْل عليه يتعذب ببعض بكاء أَهله ؟ (1) ورد في طبقات ابن سعد .الأشعري (Y) ورد في منتخب كنز العمال \& : سr\& من حديث أنس بن مالك .

* حدثّنا موسى بن إسماعيل قال حدثنـا حماد بن سلمة قال ؛ أَنبـأْنا يوسف بن سعد 6 عن عبد الرحمن بن ( نصير آبو حميل(1) ) الحضرمي عن شداد بن أَوس ، أَن كعباً قال : فكان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 6 وإذا ذكرنا عمر رضي اللهُ عنه ذكرناه ، وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه ، فـأوحى
 فأَخبره النبي بذلك ، فلما كان اليوم الثالث وقع بين الجدّر (r) والسرير 6 ثـم جـأر إلى الله فقال : اللهم إِن كنـت تعلم أَني أَحكم بالعلدل ، وإذا اختلفـت الأمور اتبعتُ هوالك ، و كنت وركنت ، فزد
 قال كذا و كذا ، وأنَه قد صدق ، وإني قد زدت في عمره خمس عشرة سنة ، ففي ذللك ما يشد طفله وتربو أُمته ، فلما طعن عمر رضي اللد
 عمر رضي الله عنه بذلك . فقال : اللهم اقبضني إليك غير عاجز

ولا ملوم ${ }^{\text {(r) }}$

* حدثنـا أَحمد بن عيسى قال ، حلثنـا عبيد الله بن وهب قال 6 حلدتي يونس عن ابن شهاب ، أن كَعْبا قال : لو دعوت الله با لَّمير المؤمنين أَن يزيد في عمرك ؟ قال : انظر ما تقول يا كعب (1) في الأصل "ا عبد الرحمن . بن جبير بن حميد ، والمثبت عن الحلاصة للحزرجي ص 191 ط انلميرية .
( $\dot{\text { (Y) }}$ (r)

تال : إن رجلاً من بني إسرائيل كان على مثل ما أَنت عليه من الحق فبينما هو يقضي بين الناس في مجلسه إذ جاءه مللك الموت فتوارى عن مجلسه كراهية للموت ، ثم دعا الله أَن ينسئ فئ في أَّجله ليعدل بين الناس فأَنساً في أَجله خمس عشرة - حدئنا وهيب بن جرير قال ، حدئنا نافع بن عمر ، عن

 فقالوا : ارجع إلى أَمير المؤهنين فأَخبره أَن كعباً بقول : لو الو أَن أَمير







 عذاب اللّ قبل أَن أَراه .

 ابن عباس رضي اله عنه قال : للا أصيب عمر رضي الله عنه كن الهـ فيمن حمله وأَدخلناه البيت فقال : يا ابن أَني اذهب فالـي أنظر من (1) ورد غخصر آي متتخبكتز العمال ؟ : سr؟ من حديث أبي مليكة .

أَابني ، ومن أصيب معي ، قال : وكان يقول إذا بعيت أَحدكم

 ودخل كعب فـآخذ بعضادتي الباب وقال : كيف ترون أَّهير المُمْنين ؟
 وآنزل الإنجيل على عيسى ، وأنزل الفرقان على محمد إن إن دعا أْمير المؤمنبن ليبقيه اللألما (1) لهذه الأمة حتى يـأُمر فيبهم بـأُمره ويقضي فيهم


 وهذا كعبٌ يحلف بالله الذي أَنزل التوراة على موسى والإنجيل على

 قال لا واله لا آدعو (r) ) ولكا ولكن ويل لعمر من النار إن لم يرحمه ربه - ثلاثاً .

- حدئنا عبد الهُ بن رجاء ، ومحمد بن الزبير قالا ، حدئنا إسرائيل عن آبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمر رضي الله عنه يوم طُعِنَ ؛ أُدخل نقال ادعو إليّ الطبيب ، فقال آلي الشراب أَحب إليك ؟ قال : النبيذ . قال فسقي نبيذاً فخرج همن بعض


$$
.191: 18
$$



طعناته ، نقال الناس هن حوله : هذا صديد فاسقوه لبناً ، فسقي لبناً
فخرج فقال الطبيب : فما كنـت فاعلا فافعل (1) . * حدثنـا القعنبي قال ، حدثنـا عبد العزيز بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيل بن المسيّب قال : دعي لعمر رضي الله عنه الطبيب فسقاه نبيذاً فخرج من جُروحه مشتلطاً بـدم فلدعي بلبن فسقاه فخر ج أَبيض ، فقـال له الطبيب : اعههل يا أَمير المُؤمنين . * حدثنـا موسى بن إِسماعيل قال ؛ حدثنا أَبو هلال المراسي قال 6 حدثنـا الحسن : أَن عمر رضي الله عنه حين طعن قالوا : لا بـأِ عليك يا أَمير المؤمنين ، قال : إِن كان عليَّ بــَّس ( نقـد قتلت (Y) ) فقالوا : لو شربت نبيذاً ، فشربه فخرج من جراحته ، فقالوا : إِنه
 * حدثنـا الحسن بن عثمان قال ، كتب إِليَّ عبد الله بن صالح قال ، حدئنا الهتْلْ بن زيـاد ، عن معاوية بن يـحى الصدفي قال ، حدثنا الزهري قال 6 حدثتي سالم قال ، سمعت عبد الله قالل ، قال عمر رضي اللهُ عنه : أَرسلوا إِلى الطبيب فينظر ٍٍٍلى جرحي هذا ، قال فـأرسلوا إِلى طبيـب من العرب فسقاه نبيذاً فَشّبه النبيذ ( بالدم (r) ) حين خر ج من الطعنة التي تحت السرة قال فدعونا طبيباً من الأمصار من بتي معاوية فسقاه لبناً فنخر ج مُصْلداً (؛) أَبيض فقال : يـا آَمير المُؤمنين
. 710 : 10 ( 1 ( (Y) بياض بالأحل ، والمُبت عن الروض الأز هر في مناقب المد الأكبر لابن عنان -
. 710 :


,اعهد ، فقال عمر رضي الله عنه : صدقني أخو بني هعاوية ، ولو قلت غير ذلك كذبتك ، فبكى عليه القومُ حين سمعوا ذلك ، فقال عمر رضي الله عنه : لا تبكوا علينا ، من كان باك باكياً فليخر ج ؛ اَّلم تسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟! قال : (1 يعذب

الميّت ببكاء آهله ") .

* حدثنا سالم بن نوح قال ، حدئنا عبد الله بن عمر ، عن نافع 6 عن ابن عمر : أَن عمر رضي اللّ عنه لما طُعِن دخلت عليه حفصة ، وإنه يغشى عليه ، فصرخت ، فقال : اسكتي يا بنية ، أَّا سمعت رسول الله صلى اللّ عليه وسلم يقول " إِن الميت يعذب

ببكاء الحيّ ؟".

* قال ابن المبارك في حدييّه : لما طعن عمر رضي الله عنه وأدخل
 فقالت : لتخرجن عني أَو لأخرجن ؟ فقال عمر رضي الله عنه : أمكم تستـأذن ، فخر ج الناس ، فلما نظرت إِيله - ضعفـت بدنه - فقال :

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدئنا حماد بن سلمه( ثـابت عن (1) ) أْنس رضي الله عنه : أَن عمر رضي الله عنه لما طعن أَعولت حفصة رضي الله عنها ، فقال عمر رضي الله عنه : بـا حفصة ، ألما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن المعول عليه يعذب ؟ . (1) بياض بالأصل ، والمبت عن طبقات ابن سعد
 ط بولاق ) .
* حديُنا سعيل بن عامر ، عن مـحمد بن عمرو بن علقمة قال :

كان اَّبو لؤلؤة هجوسياً

* حدثنـا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال 6 حدثنـا أَيوب 6 عن ابن اُلْي مُلَيْكة قال : دنحل رجل على عمر رضي الله عنه وهو يـَألم
 كان الذي تـخاف لقد صحبـتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأحسَنْتَ صُحْبتَه ، وفارهِك وهو عنك راض ، وصحبت أَبا بكر رضي اللّ عنه فـأحسنـتَ صحبته ، وفارقك وهو عنك راض ، وصسحبت المسلمين فأَحسنت صصحبتهم ولثن فارقتهم وهم عنك راضون ، فقال عمر رضي الله عنه : أَما ما ذكرت من صصحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم
 صحبتي آبا بكر رضي الله عنه ورضاه عتي فإِما ذالك مَنَّ من (1) الله مَنَّ بـه

 * حدثنا يزيد بن هارون قال ، أَنبـأَنا إسماعيل بن آلَي خالل قال : لا طعن عمر رضي الله عنه دعا بـلبن فشربـه فخر ج منه فجعل جلساؤه يُنون عليه . فقال : إِنَّ هَن غرّه عمر لغار (r) والله لوددت (الإضافة عن مناقب عمر لابن الموزي ص YIN ، وشرح نج البــلاغة
(Y) ورد في الرياض النضرة

، YIA (Y)
 وبيضاء لانتديت به من هول المطلع " وكذا سير د في المدبث النالي :

أَني لم أَدخل فيها ، والله إني لو كان لي ما على وجه الأَرض لافتديـت

- به من هول المطلع
* حدثنا علي بن عاصم قال ، أخبرني داود ، عن عامر قال : لما طعن عمر رضي الله عنه دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما
 كان لك القدم في الإسلام ، وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفي وهو عنك راض ، ووليت فعَدَلت ، ثـم قُتلت شهيداً ، قال : ويحك أَعِد عليّ مَا قلت ، فـأعاد فتنفّس عمر رضي الله عنه تنفساً



المطلع

* حدثنا آَبو داود قال ، حدثنا أَبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري(1) قال : خططبنا ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة فقال : أَنا آَّلّ من دخل على عمر رضي الله هنه حين طُعِن ، فقلت له : آبَشر فقد صَحْبْتَ
 وأَدَّت الأَمانة . فقال : إنما تبشيرك إِياي بالجنة ، فوالذي نفسي بيلده لو أَن لي ما على الأَرض من صفراء وبيضاء لافتديت(r) بها مما هو (1) في الأصل هـ عن عبيد اله بن عبد الرحمن الحميري ه والمبت عن مسند أحمد ابن حنبل ا :
 للهزرجي ص ६q ط بولاق .
، I9Y : IY (Y)


اَّمامي قَبْل أَن أَعلم الخبر ، وأَما قولك استـخلفت فعدلت ، فوالله لوَدِدت أَن ذاك كفـاف لا عليّ ولا لي ، وأَما ما ذكرت من صحبة

رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك .
، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدئنا شعبة قال ( حدثنـا عمر بن يونس أَبو القاسم (1) ) اليِمامي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهها يـقول : للا طُعنَ عمر رضي الله عنه دخلت عليه فجعلت
 بكل * حلثُنا مسعر 6 عن سماك الحنغي 6 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أَتيت عمر رضي الله عنه فقلت : عَصّر الله بك الأَمصار ، وفتح الفتوح ، وفعل وفعل . فقال : وددت أَني نجوت منها لا آَجر
(r) ولا وز

* حدثنا عمرو بـن قسط قال ، حدثنـا الوليد بن مسلم 6 عن أَّي عمرو - يعني الأَوزاعي - قال ، حدثتي سماك الحنفي ، قال حدثئي عبد الله بن عباس رضي اللّ عنهما قال : دخحلت أَنا والمِوْور ابن مخرمة على عمر رضي الله عنه حين طعن فقلت : أَبشر يـا أَمير




(Y) ورد في مناقب عمر لابن ابلوزي ص Yاو من حديث ابن عباس مع مغايرة . في بعض الألفاظ . or : (§) في الأصل لفظ لا يقرأ ، والمبثت عن حلية الأولياء

بك الرزق . فقال : أَي الإمارة تثني عليّ يا ابن عباس ؟ قلت: إي والله ،


* حدثنا آَبو عاصم قال حدثنا سهل السراج قال ، قال رجل عند الوليد بن عبد الملك : قال عمر رضي الله عنه : لوددت آَي أُفلت
 فقال الرجل : آو كذبت - ثال : آَّ ذاك .
* 


 * حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أَن أَبا النصر حدئه ، عن سليمان الحمان بن يسار : أن عمر رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال له المغيرة بن
 وما بدريك ؟ والذي نفسي بيده لو كان لي ما بين المشرق والمغرب لافتديت به من هول المطلع م

قال ابن المبارك في حديئه ، فحدثنا عباد المنقري ، عن الحسن
 إن يكن بالقتل بــأس فقد قتلت ، فقالوا : آَّا فجزالك الله خيراً ؛ فلقد كنت وكنت . قال : وتغبطونني بها ؛ لو آَني خرجت منها كمـافاً ؟

يقول الحسن : يا سبـحان الله فصاحب كل يوم مبارك يـول : لوددت
اَّني نجوت منها كفـافاً (1) ؟

* حدثّنا عامر بن مدرك الحارثي قال ، حدثُنا عبد الواحد بـن أَكن ، عن أِّي جعفر قال : لـا طُعن عمر رضي اللهُ عنه اشتّد جزعه فقـال ابن عباس رضي الله عنهما : يـا أَمير المؤمنيـن ما يـجزعك عـك ؟ فو الله إِن كان إسلامك لفتحاً ، وإِن كانت خلافتلك لِّمْناً ، ولقد ملأُت الأَرْ


* حدئنا محمد بن عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن رجاء قاللا حدثنـا إِسر ائيل عن أَّي إِسحاقَ ، عن عمرو بن ميمون قال : دخل عليه
 قد أَنبـأتك أَنك شهيد فقلت : هن أَين لي بـالشهادة وأنَا في جزيرة

العرب(0) ؟

* حدثنا أَبو بكر العليمي قال ، حدئنا النضر بن شُميل قال ، (1) ورد بمعناه في خبر طويل في الروض الأزهر ص • عا ومنتخب كنز العمال
. £ ヶ 人 : \&
 وثي شُرح نج البلاغة وانظر الخمبر مطولا في طبقات ابن سعد عمر لابن إلـوزي ص الما
(Y)
. $1 £ V$ (£)
(0) وهو متفق سنداً ومتناً مع ما ورد في شرح זنج البلاغة ابن سعد

حدئنا ابن المبارك قال ، حدثني مولى لآل بن عفان : آن عمر رضي





* حدثنا حبان بن بشر قال حدثنا يحيى بن آدم قال ، حدئنا ابن إدريس عن طلحة بن يحیى بن طلحة ، عن عيسى بن طلحة
 صُهَيبٌ ثلالأاً ، ولننظروا طلحة ، فإن جاء إلى ذلك وإلا فانظروا في

 صلّيت الظهر فاجلس على المنبر ، فلما جلس على المنبر قام إليه
. طلحة فبايعه - حدئنا سعيد بن عامر قال ، آنبآَنا جويربة بن آّسماء ، عن

 بالأرض فجمعت ردائي تحت رأسه فمات وإن خدّه لعلى الأَرض

وقال : ويلٌ لعمر وويل أهم إن لم ينغر الهله له . * حدثنا القعنبي قال ، حدثنا مالك بن أَنس ، عن بحي
(1) ورد بمعناه في خبر طويل في طبقات ابن سعل ب : ؟ £
 أبام ، وليصل بالناس صهيب ، ولا يأتين اليوم الرابع اللا وعلبكم أمير هـ هـ

ابن سعيد ، عن عبد الرحمن بن 'آبان بن عثمان عن آبيه عن عئمان ابن عفان (1) رضي اللهعنه قال : أنا آخر كم عهند آلداً بعمر رضي الله عنه ،





نفسه .

* حدثنـا سليمان بنحرب قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن يحي بن سعيد ، عن عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن آلّانـان ابن عثمان ، عن أَبيه ، عن عثمان رضي الله عنه قال : أَنا آخر الناس عهداً بعمر رضي اللا عنه ؛ دخلتُ عليه ورأسه في حجر ابن

 يقولها ختى خرجت نفسه .
* حدثنا إبراهم بن المنذر قال ، حدثنا عبد الهُ بن وهب

 الناس عهداً بعمر رضي الله عنه ؛ دخلت عليه وهو في المغرب ورأسه في حجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فقال له : بـا با بني ضع خَدُّي بالأَرض ، فقال له ما حجري والأَرض إلا سواء ، فقال له :

با بني ضع خدي بالأرض ، فقال له : مثل ذلك ، فقال له فـ في الثالثة :

 * حدئنا سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن عاصم ، عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال : رأَيت عمر رضي الهُ عنه أَخَذَ تبنَّةٍ من حائط (r) فقال : يا ليتني كنت هذه التّبنَة با ليتني لم أُخلق (r) ، ، يا ليت أَمي لم تلدني ، يا ليتني لم أَك شُيئاً ، يا لبتني كنت نَسْيًا مَنْسًِا . * حدثنا هوسى بن مروان الرّقي قال ، حدئنا بقية بن الوليد عن أَبي مرثد اللبكي عبد الله بن العوذ ، عن مَن حدئه : أَنْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : با ليتني كنت حائكاً أَعيش من عمل
. . يدي

* حدئنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن أَبيه قال : للا طعن عمر رضي الله عنه قالوا لها له :

 وإن أَدَع فقد وَدَعَ (\&) هن هو خير هني : يعني النبي صلى الله عليه

$$
\text { (1) ورد بعناه في هلية الأولياء } 1 \text { : or . }
$$

 من الأرض " .
.

 عليه وسلم ( متتخب كنز العمال \& : ع \& ع ) .

وسلم 6 قالوا : جزاك الله يا أَمير المؤهنين خيراً ، قال ما شاء الله راغباً
راهباً 6 ثـم قال وددت أَّي أفلت كفـافا لا ليَ ولا عليّ (1) . * حلثُنا أَبو داود قال ، حدثّنا أُبو عوانة 6 عن داود بن عبـد الله الأُّدي ، عن حميد بن عبد الرحمن (Y) الحميرت خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة فقال : قيـل لعمر رضي الله عنه : استخلف ، فقال : إنْ ذلك فعلت فقل فعله من هو خير مني ؛ وإن آكَلَ الناسَ إلى أَنفسهم فقل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن أَستخلف فقد استخلف من هو خير متي .أَبو بكر رضي اللّ عنه .

حدثنا عمرو بـن مرزوق قال 6 حدثنا عاصم بن مـحمد 6 عن أبـيه قال : قيل لعمر رضي الله عنه : استخلْف : فقال : لوددت

أَّي نجوت دنها كفـافا لا لِيَ ولا علَيّ (r)

* قال ابن المبارك في حديشه 6 حدثنا مالك بن أْنس 6 عن زيد بن أَسلم قال ، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بجد ما طُعن
 رجلاً ؟ فقال : أَقعدُوني ، قال : عبد الله فتـنْيْت لو أَن بيني وبينه عرضى المدينة ؛ فَرَتًا منه حين قال أَقعدوني ، تُم قال : مَنْ اَمرّتُمُ







 من خلقه ؟ قال : نعم با أَمير المؤهنين . قال : فبماذا أَّكَّج رب العالمن إذا سأَلْي من آمُرَ عليكم ؟
 لوددت أنه كان عليها من هو خيرُ مني لا ينقصني ذلك مما أَعطاني

اله شيئاً .
، حديثنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدئنا أَبو هلال قال مال حدئنا الحسن ، وعبد الله بن بريدة قالا : لَمَّا طُعن عمر رضي الهُ عنه
 - إني قد اجتهدت ولم أتم - أوَوضتها موضعها ؛ أَبو عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة . " عن عاصم الأَحول قال ، قلت للثيعي يا أَبا عمرو ، ما ما منع عمر رضي


 منه ، وإن يكن شراً فَشَرّ عنا إلى عمر فَشَرْ عنا إلى عمر ثُلاثا (1) .


 بكب لا عمر أن يكاسب منهم رجل واحد ه .

* حدثنا هارون بن هعروف قال ، حدئنا برير ، عن الآّعمش ؛ عن إبراهم قال ، قال عمر رضي الله عنه : يـأُمرونتي أَن أَبايـع لرجل لم يحسن (أَن(1) ) يُطْلِّ امرَأَته . * حلثُنا هارون الدمشتي قال 6 حدثُنا محدل بن عيسى 6 عن عمر بن يزيـ قال : كتـبَ عمرُ عبد الله بن عمر في الشورى ، فقال رجل : اسْتخخلْفْه فإنهه ابن أَهير المؤهنـين وهن المهاجرين الأَولين . فقال عمر رضي الله عنه : وقد قِيلَت ! والله ليمححينٌ منها ك كفى آل عمر

منها الكفـاف لا علينا ولا لنا (r) . * حدثنا هارون بن معروف قال ، حدثُنا جرير بن عبدالحميد عن الأعمشُ 6 عن إبر اهيم قال ، قال عمر رضي الله عنه : تـأمرونتي أَن أُبايع لرجل لم يحسن يُطَلِق امرأَته (r) * حدثنـا أَبو داود قال 6 حدثنا أَبو عوانة ، عن داود بن عبد الله الأُودي ، عن حميل بن عبل الرحمن الحِمْرِي قال ، خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما فقال : أَنا أَوّل من دخل على عمر رضي الله عنه حين طُعن ، فقال لي : يا ابن عباس احفظ عني ثاللاثٌاٌ : إِي


مملوك لـي عتيت (\&)



(Y) ورد في طبقات ابن سعد زيادة فيه .



* حديثنا إبراهم بن المنذر قال ، حدئنا محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة قال ، قال ابن شهاب ، حدثنا عروة ، أَن مروان

 رأيك فإنه رشد ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كاني كان . - وحدئنا هحمد قال ، حدئنا هوسى بن عقبة قال ، حدثنا


غسّل وكُفٌّن وصُلٍ عليه ، وكان شهيداً .
 وليصل بالناس صهيب ، ولا يـأٌتين اليوم الرابع إلا وعليكم آلمير منكم ، ويحضر عبد الله بن عمر مشيراً - ولا شيء له من من الأَمر - الألا وطلحة شريككم في الأَمر ؛ فإن قدم في الأَيام الثلائة فأَّحضروه أَّمر كم ،





 ضعف ، ونعم ذو الر أي عبد الرحمن بن عوف ، مسلدّد رشيد ، لـ

 بروايته عن ابن شبة .

من الله حافظ ، فاسمعوا دنه ، وقال لأَلي طلحة الأَنصصاري : يـا أَبا طلحة
 ابن الأسود : إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حَى يختاروا رجلاً منهم ، وقال لصهيب : صَلّ بالناس ثلائة آَّام وأَدخل علياً وعئمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة - إِن قدم - وأَحضر عبد الله بن عمر - ولا شيء له مأه من الأَمر - وقم
 رأُسه _ أَو اضرب رأُسه - بالسيف ، وإن اتفقّ أَربعة فرضوا رجلاً منهم وأَى اثنـان فاضرب روّو وثلاثة (1) رجلاُ منهم فحكموا عبد الله بن عمر ؛ فأَي الفربقين حكم له
 عع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إِن رغبوا عما اجتمع عليه الناس
فخرجوا فقال عليّ لقوم كانوا دعه من بني هاشم : ان أطيع فيكم قومكم لم تؤهروا أَبداً ، وتلقَّاه العباس فقال : عُدِلْتـت عنا . فقال : وما علمك ؟ قال : قرن بي عثمان ، وقال كونوا هع الأَكثر ؛ فإِن رضي رجلان رجلاٌ ، ورجلان رجلاً ، فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمن ابن عوف ، فسعد لا يـخالف ابن عمه عبد الرحمن ، وعبد الرحمن صهر عئمان لا يـختلفون فيوليها عبدُ الرحمن عثيانمانَ أو يوليها عثيانمانُ عبدَ الرحمن ، فلو كان الآخران معي لم ينفعاني ، بَلْهُ أَني لا أَرجو
 وني نهاية الأرب 19 : ^ی "ا وإن رضي اثنان رجلا" واثنان رجلا" فحكموا عبد الس ابن عمر ه ،

إلا 'آحدهما ، فقال العباس : لم آرفعك في شي

 أَن تعاجل الأَمر فـأبيت ، وأَشرت عليك حين سمّا أَن لا تدخل همهم فأبيـت ؛ احفظ عني واحدة : كلما عرض عليك
 يدفعوننا عن هذا الأُمر حتى يقوم لنا به غيرنا ، وأِيم الله لا يناله


بكرهون ثم تمثل :

 والتفت فرأى آَبا طلحة فكره مكانه ، فقال أَبو طلحة : لم تُرَع آَبا الحسن .
فلما مات عمر وأخرجت جنازته تصدى علي وعئمان أيهها يصلي عليه ، فقال عبد الرحمن : كلاكما يحب الإمرة ، لستما من هذا في شيء ، هذا إلى صهيب ، استخلفه عمر بصلي بالناس ثلالاثاً حتى
 أَهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة ، ويقال في بيت المال وبقال في حجرة عائشة بإذنها ، وهم خمسة معهم ابن عمر وطلحة
(1) في الكامل لابن الأثير r :

ليختلين رهط ابن يعمر تارثا

غائب ، وأمروا أبا طلحة آن يحجبهم ، وجاء عمرو بن العاص ،
 تريدان آن نقولا حضرنا ، وكنا فيا في آهل الشورى ؛




 أنا أول من رضي ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
 سا كت . فقال : ما تقول يا أَبا الحسن ؟ قال : أَعطني موثقاً لتُوْتُرَنْ الحتَّ ولا تَتَّبـع الهوى ، ولا تخصَ ذا رحم ، ولا تأُلو الأُمة . فقال :

 ولا Tلو المسلمين ، فأَخذ منهم هيئاقاً وأَعطاهم مئله ، فقال لعليّ :


 عثمان ، وخلا بعثمان فقال : تقول شيخ من بني عبد منال ، رئل ، وصهر



 فلقي عليُ سعدا فقال : ( اتَّقوا اللُ الَّذي تَساءَلُون به والأَّرْحَامَ إن اللهُ

 لعثمان ظهيرأ عليّ ، فإني أُمْي بما لا يُكلي به عئمان ، ودار عبد الرحمن لياليه يلقى أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والفى المدينة من أُمراء الأَجناد ، وأَّشراف الناس يشاو الْاورهم ولا يخلو برجل إلا أَّمره بعثمان ، حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأَّجل





 أَحَبَ إليًّ ، آيُها الرجل بايع لنفسك وأرحنا ، وارفع روؤُسنا . قال :

 الُُشْب فدخل فحلٍ لم أَر فحلأ قط أَكرم منه ، فمرَّ كأَنه سهم
(1)

( ) أي علي وعثمان رضي الن عنهـا



لا يلتفت إلل شيء مما في الروضة حتى تطهها لم يُعرُّجْ ، ودشل بعير




 عمر . وانصرف الزبير وسعد وأرسل المسور بن مـخرمة إلـ إلى عليّ ، فناجاه

 ابن ميمون ، قال لي عبد الله بن عمر : يا عمرو ، مَنْ أَخْبْرَكَ أَنْ يعلم ما كلْم به عبدُ الرحمن بن عوف عليًّا وعئمان نقد قال عال بغير علم • فوقع قضاء ربك على عثمان . فلما صلوا الصبح جمع الرهطَ وبعث إلى من حضره من المهاجرين وأَهل السنة والفضل من الأَنصار ، وإلى أُمراء الأَجْناد فاجتمعوا حنى المّا



 المقداد بن الأَسود : صدق عَمًّار ؛ إن بايعت علياً قلنا سمعنا وأَطعنا . قال ابن أَبي سرْ : إن أَردت أَن لا تختلف قريش فبايع عثمان . (1) في العقد الفريد ع : YVA ارتج المسجد بأهله ه وني نهابة الأرب 19 : شیر (1 حنى التحم المسجد بأهله ه ، .

فقال عبد الله بن أَلي ربيعة : صدق ؛ إن بايعت عثمان قلنا سمعنا واًّطعنا . فشتَ عَمَّارُ ابنَ أَبي سَرْح وقال متي كنـت تنصح المسلمين ؟ فتكلم بنو هاشم وبنو أُمية . فقال عَمَّار : أَيها الناس إِن الله عزَّ وجلّ
 نبيكم ؟ ! فقال رجل من بتي مـخزوم : لقد عَدَوْت طَوْرَك بـا ابن سُميّة . وما أَنـت وتـأمير قريشُ لأْنفسها ؟ فقال سعد بن أَّبِ وقاص : يـا عبد الرحمن 6 افرغ قبل أْ يفتتن الناس . فقال عبد الرحمن : إلني قد نظرت وشاورت . فلا تـجعلن أَيها الرهط على أَنفسكم سبيلٌ .
 رسوله وسيرة الخليفتين ثن بعده . قال : آَرجو أَّن أَّفعل وأَعمل . بمبلغ علمي وطاقي • ودعا عثمان فقال له دئل ما قال لعلي • قال :


 فقال عبد الرحمن : يا علي 6 لا تجعل عَلَ نفسك سبيلا 6 فإِي قد نظرت وشاورت الناسَ فإذا هم لا يعدلون بعثيمان . فخر ج عليٌ وهو
 لقد تر كته . . من الذين يتضضون بـالحق وبـه يعدلون . فقال : يـامقـداد ؛

(1) في العقد الفريد ع : YVQ \# قال علي حبوته محاباة هـ .
. ای (Y)

الها ثواب المحسنين . فقال المقداد : ما رأَيت هــــل ما أُتي (1) إلى آَهل هذا البيت بعد نبيهم ، إني لأَعجب هن قريش أَنهم تركوا
 عليه أَعوانا ! نقال عبد الرحمن : يا مقداد اتق الله فإني خائف عليك

 فقال علي": إِن الناس ينظرون إلى قريش ، وقريش تنظر إلى بيتها (r)


في غيرهم من قريش تداولْتُموها بينكم . وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه لعئمان ، فقيل له : بايع

 قال : نعم . قال : أَ كَكّ الناس بايعوك ؟ ع قال : نعم . قال : قد رضيت؛ لَا أَرْغَبْ عما قد أَجمعوا عليه ، وبابعه . وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن : با أَبا محمد قد أَهبت إِ إِ بايعت عثمان ، وقال لعيمان : لو بايع عبد الرحمن غيرك كا ما رضينا . فقال عبد الرحمن : كذبت يا أَعور ، لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذه المقالة (r) ) .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا في تاريخ الطبري ، وفي ناية الأرب } 19 \text { : چیی (م ما رأيت مثل ما أتى }
\end{aligned}
$$


 ما بذم عبد الرحمن ") .

عن آّي مجلز قال ، قال عمر رضي الله عنه : من تستخلفون ؟ فسموا رجالاً حتى سموا طلحة ، فقال : كيف تستخلفون رِّ رجلاً أَوْل نَحْلِ نَحَلَه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله في مهرٍ ليهودبة . * حدئنا هشام بن عبد الللك قال ، حدئنا أَبو عوانة : عن عبد الملك بن عمير ، عن رِبي بن خِراش عن حذيفة رضي الله عنه
 قلت : رأَّت الناس قد أَسندوا أَّمر هم إلى عثمان رضي الله عنه . * حدئنا عمرو بن قسط قال ، حدثنا عبيد الله بن عمرو 6 عد عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن خراش ، عن حخيفة ( بن


 كم ترى هذا تاماً (r) للناس ؟ فقلت : (على الفتنة باب (!) با


 * إسحاق ، عن خارجة بن هضرب قال : حججت مع عمر رضي الله عنه
(Y) (Y)

(£) الإضافات عن طبقات إن سعل
(0) إضافة عن طبقات ابن سعد

فسمعت الحادي يححدو : إِن الأَميرَ بِّهْهَ ابن عفان . وسمعت الحادي في إمارة عثـمان : إن الأُمير بعله عليّ - رضي الله عنه . * حدثنـا أَبو داود قال ، حدئنا زهير بن ڤعاوية ، عن آلَي إسحاق ، عن عمرو بن •يمون : أَن عمر رضي الله عنه بـلً بعثنمان رضي الله عنه فقـال : اتق الله ، إِن وليت من أَمر الناس . * حدئنا إِبر اهم بن المنذر قال 6 حدئنـا عبد الله بن وهب قال 6 حلتُي الليـث بن سعل ، أَن يـحيى بن سعيل حلثُه ، أَن عمر رضي اللّ عنه حين أَوصى النفر الخمسة فَوَلّوا ، مَالَ برأْسه إِلى عبد الله وهو مسند ظهره إلى صلره ( وقال (1) ) : إِن يـولوا عثُمان رضي الله عنه يصيبو! خيرهم .

* ححثنـا أَبو داود قال 6 حدثُنا شعبة 6 عن سعد بن إِبر اهـم عن عبيد الله بن عبد الله 6 عن ابن عباس ، عن عبد الرحمن بن

عوف 6 عن عمر رضي الله عنه قال : لا بيعة إِلا عن مشورة . * حلدُنا يحیى بن سعيد قال 6 حلـنـنا إسماعيل بن آّي خالد قال ، حدثتنـا أم خنيس قالت : انطلقتت هع هولاي نعود عمرَ فسمعته يقول : إِني أَقمت لكم الطريق فلا تـعوجنّهّا .

* ححثُنا عفـان قال 6 حدثنا وهيب قال 6 حلثنـا جعفر بن محمد 6 عن أَبيه 6 أَن عمر رضي الله عنه لما أُصيب أَرسل إِلى الناس فقال : هل كان هذا عن هلاِ هنـكم ؟ فقال عليُ : أَعَن هلأٌ منا ؟ ؟ ! إِني والله لوددت أَن الله نقص من آجالنا في أَجلك .
* قال ابن المبارك ، حدثني آبو جعفر ، عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن ميمون قال ، قال عمر رضي الله عنه : يا ابن عباس اُنظر ( من قتلي (1) ) ؟ قال ودخل عليه الناس كأنهـم لم تصبهم مصيبة قط قبل يوههم ، قال فخر ج فقال ( من طعن (1) )
 ( قاتله الله لقد أَمرت به معروفاً ، الحمد لله الذي لم يجعل مالم منيتي بيد رجل يدعي الإسلام ، لقد كنت أَنت وأَبوك تحبان أَّن يكا العلوج بالمدينة ، و كان العباس أَكثر هم رقيقاً ، فقال : إن شئت فعلت- آي إن شئت قتلناه - . فقال : كذبت بعد ما (1) ) صلّوا صلانتم وتكلموا بلسانكم ، وحجوا حجكم . ثـم دخل عليه شابٌ فقال : يا أَمير المؤمنين أُبشر ببشرى الله ؛ صحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم استخلفت ، فقال ثم الشهادة . قال : يا ابن أَني ليتني أَنجو كفـافاً لا عَلِّ وَلَا لِيِ ، ثم أَدبر الشاب فإِذا إزاره يمس الأَرض ، فقال : يا ابن أَخي ارفع ثوبك فإنه أَتقى لربك وأَّأنقى
 اُنظر كم عليّ من الدَّيْن ؟ قال : بضعة (r) وثُمانون آَلفاً . قال : آَّدها

 . IAN: Ir (Y)
 وفي الفتح V



من أَموال Tل عمر ، فإن وفت وإلآ فسل بني عدي بن كعب ، فإن وفت وإلا فَسَلْ في قريش ولا تَعْدُهم إِلى غيرهم . * حدثنا أَبو حذيفة قال ، حدثنا سفيان ، عن حصين ، عن

 وقال لعبد الله بن عمر : إن بلغ مال آل عمر فأَدها وإلا فسل فـلا في في

إله غيرهم •

* حدئنا هوسى بن إِسماعيل قال ، حدئنا سلام بن آبَي هطيع عن أَيوب قال ، قلت لنافع : هل كان عَلَّ عمر رضي الهُ عنه دين ؟
 . كائة ألَف ؟! .
* حدئنا أَبو داود قال ، حدئنا شعبة ، عن عمرو بن هُرّة ، قال ، سمعت إبراهيم يقول ، قال عبد الله : أَقبل رجلٌ شاب شاب يثني



 * حدثنا ابن أَبي عَدِيّ ، عن داود ، عن عامر قال : لـا طعن عمر رضي اللّ عنه دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال : = كيير المال ولا يستلز مني الدين عنه ، فلعل نافتاً أنكر أن يكون دينه لم يتض .

أَبشر يا أَمير المؤمنين بالجنة ، فرفع رأُسه ننظر إِليه . تـم قال : اللهم نَّم ، أَسلمتَ حین كفر الناس 6 وجاهدتَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وقُتِلْتَ شهيداً ، قال : أَعِد فـأَعاد ثـلاث مَرَّات ،


الأَرض من صفراء وبيضاء لافتديـت بها من هول المطلع • * حدثُنا خلاد بن يزيلد قال 6 حدثنا نافع بن عمر 6 عن ابن أَّي مليكة : أَن عثُمان رضي الله عنه وضع رأْس عمر رضي الله عنه في حجره فقال : أَعد رأْسي في التراب ، ويلٌ لي وويل لأمي إِ

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال 6 حلثنـنا حماد بن سلمة قال ، حدثننا ليث 6 عن واصل الأَحدب 6 عن المعرور بن سويلـ (1) : أَن عمر رضي الله عنه قال : من دعا إلى إمارة لنفسه من غير مشورة المسلمين فلا يحل لكم * حدثُنا عمرو بن مرزوق قال ، حلثنا شعبة ، عنْ الَي جمرة ، أَنه سمع ( جويرية (Y) ) ابن قدامة : أَنه حج عام قتل عمر رضي الله عنه 6 قال : فمررنا بالمديـنة فقام فخطب الناس ( إني رأَيت كـأَّنَّ ديكاً أَحمر (Y) ) نقر فيَّ نقرة آَو نقرتـين ، فما لبـث إلا الجمعة حتى طعن ( فـأذن للناس فكان أَول من دخل عليـه أِصحاب النبي صلى الله (1) هو المعرور بن سويد-بمهملات ــالأسدي -أبو أمية الككوفي ، وثقه أبو حاتي ‘
 (Y) بياض بالأصل ، والإثبات عن مسند الإمام أحمد 1 : 1 (Y حيث ورد متفقاً مع ما هنا سنداً ، وانظره يختصراً في سيرة عمر

عليه وسلم ، ثـم أَهل المدينة ، ثم آَهل الشام ، ثم أَذن لأَهل العراق ،
 وبكوا ـ قال : فلما دخلنا عليه قال ــ وقد عصب بطنه بعمامة سوداء
 فقال : عليكم بكتاب الهُ ، فإِنكم لن تضلوا ما اتبعتموه . فقلنا :

 بالأَعراب ؛ فإِنهم أَصلكم ومادتكم ، وأوصيكم بـأَّهل ذمتكم ؛ فإنهم عهد نبيكم ورزق عيالكم ، قوموا عني . قال : فما زاد على هؤلاء الكلمات ، قال محمد بن جعفر ، قال شعبة : ثم سأَّله بعد ذلك فقال في الأَعراب ، وأوصيكم بالأَعراب فإنهـم إخورانكم وعدوّ عدو كم ) . * أَخبرنا سعيد بن منصور قال ، أَخبرنا يونس بن آَي يعقوب
 عند عمر وقد سجي عليه فدخل عليّ (1) ) فكشف الثوب عن وجهه

 ، حدثنا أَحمد بن معاوية قال ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن جعفر ، عن أَبيه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أَن
 الله عليك ؛ ما من الناس أَحد آحب إلي آَن أَلقى الله بما في صحيفته
(1) بياض بالأصل ، والمبت عن طبقات ابن سعد ب : .rr .
(1) . . . . . . . . . فقال لا تصل على آَحد إلا النبي صلى اللهُ عليه وسلم فسكت . * حدئنا عبد الله بن يـحى قال 6 حديُنا عبد الواحد بن زيـاد 6 عن الحجاج ، عن نافع : أَن عمر رضي الله عنه لُحِلَ له لَحّا . * حدثُنا حيان بن بشر الأَّدي قال ، حدئنـا عطاء بن عسلم ؛ عن سفيان النوري عن آلِي إِسحاق 6 عن آلِي مريـم - رجل من الموالي قال : آتـتـت علياً رضي الله عنه وعليه برد سحيق قد تهلَّب طرفاه ، فقلت : يـآّآير المؤمنين ك إن لي إليك حاجة ، قال : وما حاجتك يـا أَبا مريـم ؟ قلت : تُلْقي هذا البُرْد عنك . قال فقعد ، ثـم وضع طرف البُرْد على عينيه ، ثـم بكى حتى علا صوته ، فقلت : يـا اُمير المؤمنين 6 لو كنت أَعلم أْنه يبلغ منك ما رأِيت ما أَمرتلك بطرحه . قال : يا آبا مريـم ، إِني أَزداد له حُبَّا ، إِنه أَهداه إِليّ خليلي ، قلت : ومن خليلك يا آمير المؤهنين ؟ قال : عمر رضي الله عنه ك إٍ عمر رضي اللهُ عنه ناصَحَ الله فَنَاصَحَهُ .

* حدثنا محمد بن بكار قال 6 حدثنـا آبو معشر 6 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : وضع عمرُ رضي الله عنه بين
 هو هذا مـآل آبي بكر رضي الله عنكما - قالها مرارأ ــم قال رحمة الله عليه ما من خلق الله أَحد أَحب إليَّ أَن أَّقي الله بـحسحيفته بعد صحيفة
(1) بياض بالأصل بعدار كلمتين . وقد ورد مختصرآ في طبقات ابن سعد ك

 * حدثنا هشام بن عبد الملك قال ، حدثنـا هحمد بن أَبان 6 عن خلف بن حَوْشَب قال ، آَدر كت رجلاُ هن أَصحابِ عبد الله شيـخاً كبيرأ قال : خر ج علينا عليُ رضي الله عنه من القصر وعليه بردة عمانية منهذه اليمانية الخُمُر عتيت منها جيلد فجعل القوم بمسونه ويقولون : هن أَين لك هذا يـا آمير المؤمنين ؟ قال : هذا كسانيه حبيبي عمر رضي اللهُ عنه ، فلما ذكر عمر رضي اللهُ عنه قَبَع (Y) رأْسه


، حلثنـا هسلم بن إِبر اهيم قال 6 حدثنا نوح بن قيس قال حدئنا عون بن آَيِ شداد : أَن عبد الله بن سلام رضي اللهُ عنه لم يـرك الصالاة عَلى عمر رضي الله عنه فتال : إِن كنتم سبقتموني بالصالاة عليه فلن تسبقوني بالثناء 6 تُم قال نِعْمَ أَخو الإِسلام كنتَ يـا عمر 6 كنت عنت الطَّفْ ، عَفت الظَّهر 6 جَوَاداً بالحت 6 بـخيلاُ بـالباطل ترضى حین الرضا ، وتسخط حين السخط ، لم تكن مّدّاحاً ولاعيَّاباً (ب) * حدثنـا محمدل بن حاتم قال ، حدئنا سويـد بِن محمد الورًاق قال : حدثنـا سالم ( المرادي عن (؟) ) عمرو بن هرم 6 عن عبد الله (1) ورد في مناقب عمر لابن ابلموزي ص •Y Y مع اختصار في ألفاظه ، وبعناه

في طبقات ابن سعد
(1) قبع رأسه بالبر د : أدخل رأسه فيه ( محيط المحيط ) .
. و(Y) : ورد في سيرة عمر (1)
 وهو سالم .ن عبد الواحد المرادي - أبو العلاء الكوني ، و ونقه ابن حبان ( الـلاولاصة للانزرجي ص اسا ط بولاق )

ابن أَبِ سارية الأزدي قال : جاء عبد الله بن سلًّام ( وقد صلى على عمر(1) ) فقال لئن كنتم سبقتموني بالصالاة عليه لا تسبقوني باليناء ،
 وتسخط حين السخط ، عفيف الطرف ، طيب الظَّرْف (r) ، لم تكن مدّاحاً ، ولا مُغتاباً ، تُم جلس الس

* حدثنا القعنبي قال ، حدثنا بكر بن يزيد ، عن أسامة ابن زيد بن آسلم ، قال : جاء كعب الأَحبار بعدما دفن عمر رضي الله عنه فقال : والله لئن سبقتموني بدفنه لا تسبقوني بـحسن الثناء عليه ،
 أَما والله إِن كنت لجواداً بالحق ، بـخيلاُ بالباطل ، تلين للِّن ، وتشتد للشدّة ، وترضى للرخا ، وتسخط للسْخُط ، عفيف الظهر والبطن والفرج ، ما كنت عَيَّباً ولا مَكَّاحاً .
* حدثُنا الحسن بن عثمان قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، حدثننا سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبيه ، عن جابر بن عبل الله رضي الله عنهما : آلن علياً رضي الله عنه صلًّ على عمر رضي الله عنه - وهو على سريره - وقال فيما دعا له :

صلى الله عليك (r) .
r79 : بياض بالأصل بعقدار ثلات كلمات ، والمبت عن طبقات ابن سعد والخجر فيه متفت بع ما هنا سندآ ومتناً .
. كذا بأأصل ، ولعلها ه العرف ه
(Y) ورد في طبقات ابن سعد . جابر ، مع زيادة في الألفاظ

* حلثنا القعنبي قال $،$ حليُنا عيسى بن يونس 6 عن عمر ابن سعيد ؛ عن عبد الله بن آلي بُلْْكة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما 6 قال : كنا نترحم على عمر رضي الله عنه حين وضع على على سريره 6 نجاء رجل من خلفي فترحم عليه وقال : ما أَحد أَحبَ
 صاحبيك ، فلانَّي كنـت آَكثر أَن أَسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول(1) : كنـت أَنا وأَبو بكر وعمر ، وفعلت أَنا وأَبو بكر وعمر ، فكنتت
 صلى الله عليه وسلم يقول : فكنتت أَنا وأَبو بكر وعمر ، وفعلت أًأـا وآَبو بكر وعمر ؛ فكنت أَظن ليجعلنك الله معهما فالتفـت فإذذا هو عليّ . * حدثنا محمد بن عباد بن عباد قال 6 حدثّنا غسان بن عبد الحميد قال ، بلغنا أَن عبد الله بن ماللك بن عيينة الأزدي حليف بتي المطلب قال : لـا انصرفنا صع علي رضي الله عنه من جنازة عمر رضي الله عنه دخل فاغتسل 6 تُم خرج إلينا فصمت ساعة ، ثـم قال الله بالء نادبة (Y) عمر ( لقد صدقت ابنة ألّي خـُمة حبن (Y) ) قالت : واعمراه 6 أَقام الأُوْدَ ( وأَبداَّا (Y) ) الُعهد واعُهُراه . ذهب نتي الثوب
(1) ورد التعبر مكررآ في الأصل كا ترى، وني منتخب كتز العمال \& : شr \& ،

 وعمر ، ورحلت أنا وأبو بكر وعمر ، فإن كنت لأظن ليجعلنك الهّ معهما ". .
(Y) كذا بالأصل ، وفي الرياض النضرة Y : . VIT : ه (Y)

قليل اليـب 6 واعُمرَاه أقام السُّة وخلف الفتنة (1) ، ثـم قال : واله ما درت هذا ولكنها قُوْلته وصدقت ، والله لقد أَابِ عمر خير ها وخلف شُّها (Y) ، ولقد نظر له صاحبه ( فسار على الطريـقة ما استقامت(Y) ) ورحل ( الركب (r) ) وتركهم في طرق متشعبة لا يلري الضنال
. ولا يستيقن المهتدي

* حدثنا إبراهم بن المنذر قال ، حدثنـا عبد الله بن وهب قال : سمعت عبد الله بن عمر يـحدث عن آَي النضر 6 عن أَّي سلمة ابن عبد الرحمن 6 عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما زال جي ذكرُ عمرَ رضي الله عنه وترديدي فيه حتى أثيـت في المنام فقيل لي : عمر ابن الخطاب نبي هو ؟ فظنتْت أَني دعوتُ بـلك . * حلثُنا أَبو عاصم النبيل 6 عن إِسماعيل بن عبد الملك ، عن محمد بن علي أنَه سمعه يقول : لا لأتي بـجنازة عمر رضي الله عنه فوضعت فقال علي ما أحد أَحب إليًّ أَ آلقى الله بصصحيفته من آن

أَألاه بصحيفة هذا المسجى بـينكم . * حدثنا هارون بن معروف قال 6 حديُنا ضمرة بن ربيعة 6 عن
 النضرة Y : Y Y Y ( (Y)

 لوحة 101 (ا ورحل الركب فتشعبت الطرق ، ولا يدري الضال ولا يستيقن المهدي ،
 ولا يستيقن المهتدي " .

عبد الله بن أَي الهذيل . قال : كنا عند حذيفة رضي الهُ عنه إذ أَتاه نعيُ عمر رضي الله عنه نقال حذيفة رضي الله عنه : اليوم ترك الناس - حلقة الإسلام

* حدئنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا آبو التّياح • قال حدئنا عبد الهُ بن آّي الهنيل قال : كنا عنا عند
 رضي الله عنه : ( اليوم ترك الناس (1) ) حانةّ الإسلام (r) ( وايـمُ

 كم ظعنوا بعد ذلك من مظعنة (1) ) وقال : ( إغا كان كان مـّل الإسلام آَيام


 ما يحبس البلاء عنكم فراسخ إلا موتة في عنق رجل كـب علا عليه

آَن يوت . يتني عمر(1) ) .

وثاته رضي الد عنه

* روى آبو بكر بن إِسماعيل ، عن محمد بن سعد آنه قال :
 (1) ستط في الأصل ، والإثبات عن سيرة عمر Y : \& ، وطبقات ابن سعد

(Y) ورد في هامشُ اللوحة بغط قارئ و هنا نتص كير ه .

ودفن بوم الأَحد هلال المحرم سنة أربع وعشرين ، وكانت خلافته عشر سنبن وخمسة أَشهر وواحداً وعشرين يوماً الحرم الاحن وقال عثمان بن محمد الأَحمس : هذا وهم ؛ نوفي عمر لأَربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع عثمان بوم الإتنين لليلة بقيت من ذي الحجة وقال ابن قتيبة : ضربه آبو لؤلؤة يوم الإِنتين لأربع بقين من


 كان عمره خمساً وخمسين سنة . والأَول أصح(1) . * أَخبرنا محمد بن عمر قال ، حدثي سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : بُكِي على عمر حين مات (r)

* عن محمد بن عمر قال ، حدئنا خالد بن آلبي بكر قال : دفن عمر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وجعل رأُس ُ أَبي بكر عند كتفي النبي ، وجعل رأس عمر عند حقوى النبي صلى اله عليه

وسلم (r)

* حدثنا أَحمد بن صالح ، حدثنا ابن آبي فديك ، أَخبرني
(1) عن أسد الغابة ع : vv

: (r)

عمر بن عئمان بن هانئ ، عن القّاسم قال : دخلت على عائشة فقلت : با أمه ، اكثشفي لي عن قبر النبي صلى اللّ عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما ، فكثفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة ، مبطوطة ببطحاء العرصة الحمراء ، قال أَبو علي : يقال إن رسول الهُ صلى اللّ عليه وسـلم مقدم وأَبو بكر عنــد رأسه وعمر عند رجليه رأليه رأسه عند

رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) ، حدثني أَبي ، عن يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن آلي بكر بن من محمد

 حتى دفن عمر بن الخطاب فيه فلم آزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت ببني وبين القبور جداراً فتفضلت بعد(1) .
( رؤيته بعل موته رضي الله عنه(*) )
 ابن سالم قال ، حدثي عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال : كان المان العباس
 فر Tه بعد حول وهو يمسح العرقعن جبينه ، فقال : ما فعلت ؟ قال :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) عن سنْ أبي داود }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (•) عنوان مضاف }
\end{aligned}
$$



$$
\text { الأولياء } 1 \text { : \&0 ع اختلان يسير . }
$$

* أَخبرنا عفان بن مسلم ، وسليمان بن حرب قالا ، أَخبرنا


 رأس الحول يمسح العرق عن جبهته . قال قلت : با أمير المؤمنين :
 أَّي لقيت ربي رؤوفاً رحبماً . * أَخبرنا يححى بن سعيل ، عن محمد بن عمارة ، عن ابن عباس قال : دعوت الله سنة أَن يريني عمر ، قال : فرأَيته في المنام

فقال : كاد عرشي أَن يهوي لولا أَني وجدت رباً وحيماً . * أخبرنا محمد بن عمر قال ، حدثني معمر ، عن قتادة ، عن ابن عباس قال : دعوت الله سنة آلن بريني عمر بن الخطاب قال : فرأيته في النوم فقلت : ما لقيت ؟ قال : لقيت روؤرفاً رحيماً ،

- ولولا رحمته لهوى عرشي اني * أَخبرنا محمد بن عمر قال ، حدثني معمر عن الزهري عن ابن عباس قال : دعوت الله أَن يريني عمر في النوم ، فرأَيته بعد سنة وهو يسلت العرق عن وجهه وهو يقول : الآن خرجت من الحن الحناذ

آو مثل الحناذ(1) .

* أْنبرنا محمد بن عمر قال ، حدئي عبد الله بن عمر بن حفص ، عن أَّبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن قال ، سمعت سالم (1) عن طبقات ابن سعد ץ : זVY . والمناذ : اللر الشدبد ( تاج العروس )

ابن عبد اللهُ يقول ، سمعت رجلاً من الأنصطار يقول : دعوت اللّ



ولولا رحمة ربي لهلكت (1) .

* أَخبرنا هحمد بن عمر قال ، حدثني معمر ، عن الزهري ،
 وأنا قافل من الحج ، فلما استيقظ قال : واللّ إني لأَرى عمر آن آنفاً

 فلبستها فطلبته مع الناس ، فكنت أَوّل من أَدر كه ، ، والله ما أَدر كته حتى حسرت فقلت : والله يا أَير الؤهنين لقد شققت على الناس ،
 ما أَحسبني أَسرعت ، والذي نفس عبد الرحمن بيله إِنه لعدمله (r) .
( ذكر بمض ما رثي به رضي اللّ عنه(*) )
* حدثئي عمر قال ، حدثي عليّ قال ، حدثنـا أَبو عبد اللّ

 على عمر حرٌ انتشر حتى شاع في البشر (r) .
. (1) عن الرجع الـبابت
- عن المرجع السابت (
( ( ) إضافة على الأصل .
. YVIY: : من تاريخ الطبري ق 1 ج

وقالت عاتكة ابنة زيد بن عمرو في عمر بن الخطاب رضي
الله عنه :
فجّعني فيروز لا درّ درهُ بـأَبيض تالٍ للكتاب هنيب روؤف على الأَدنى غليظ على العدى أَني نُقة في النائبات مجيب
متى ما يقل لايكْذب القولَ فعلُه سريع إلى الخيرات غير قطوب (1)

* وهالت امرأة تبكيه :

سيبكيــك نســــاء الحـ شيّ شبيّات



* وقالت عاتكة تبكيه (r) - و كان تزوجها بعد هقتل زيد

ابن الخطاب شهيداً يوم اليمامة :
عين جودي بعبـرة ونحيب لا تلّلي على الجواد النجيب فجعتني المنون بالفارس المعـ
. (1)

(Y)


 على اختلاف في ذلك فقتل عنها يوم اليمامة نتزوجها ماريا عمر رضي الدّ عنه ، فتقل عنها فتز وجها الز بير . اليه : إلي لأضن بك يا يا ابن عم رسول اله عن التتل . وانظر باية الأرب للنويري . Ira: 9

لابن شـبـ
وقالت أَيضاً ترثيه بهذه الأَبيات :
 ما ليلة حبست عـليَّ نجوهها فسهرتها والشامتون رقـوا قد كان يسهرني حِذارك مرة فاليوم حُــقَّ لعيني التسهيد أبكي أَمبر المؤمنين ودونــه للزائرين صفــائح وصعيــد


عثمان بن عفان رضي الش عثه
( مولـــــه ونشــــاته )
(*) عئمان بن عفان بن آَبي العاص بن أمية بن عبد شُمس

 البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد رناف بن قُصَيٌ وكان عُمان في الجاهلية يُكْتَى أَبا عمرو ، فلما كان الإسلام وُكد له من رُقَيَّةَ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غُلام سمّاه عبد الله وا كْتْنَى به ؛ فكُكَّاه المسلمون أَبا عبد الله ، فبلغ عبدُ الهُ
 سنة أربع من الهجرة فصَلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ،


ـو كان لعئمان رضي الله عنه من الولد ـ سوى عبد الله بن رقية
 ابن نُسَبب بن وُهيب بن زَيْد بن مالك بن عبد عَ عَوْف بن الحن
 وعمرو ، وخالدٌ ، وأَبَان ، وعمر ، ومَرْيم ؛ وأُمهم أُمْ عمرو
 (*) ما بين النجمتين عن الطبقات الكبرى لابن سعد ب : به ط ط بيروت ،

 من دب ومن درج ه أي أكذب الأحياء والأموات . ( أترب الموارد ) .

ابن ثعلبة بن لُوُيّ بن عامر بن غَنْم بن دُهْمَان بن مُنْهب بن دَوْس
من الأزَّد
والوليد بن عثيمان ، وسعيد ، وأَمْ سعيد ؛ وأَّهم فاطهة بنت الؤليد بن عبد شمس بن المُغِيرَة بن عبد الله بن عمر بن مَحْزُوم م

ابن حِصن بن هُخَيفة بن بدر الفزاري
وعائشة بنت عثمان ، وأَّ أَبَان ، وأُمْ عمرو ؛ وأمّهن رَمْلَة
 ومريم بنت عئمان ؛ وأُمها نائلة بنت الفَر افِصة (1) ابن الأَّاْوص



عبد الله بن زيد بن أَّي سُفيان (r)
( ${ }^{(H)}$ (ذكر إسلام عثمان بن عفان رضي النه عنه
قال : أَخبرنا هحمد بن عمر ، قال حدثئي هحمد بن صالح عن

(1) الفرانصة : أي الأسل الشديد ، أو الرجل الثديد البطش ، وفي اللسان :




 .

على اَّثر الزُّبَرْ بن العوّام ، فدخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،


 والزَّرْقَاء (Y) فنحن كالنِّيَام إذا مُنادِ يُنَادينا : آَّها النِّبام هُبٌوا فإنِّ
 قدماً قَبْلَ دخول رسول الله صلى الله عليه وسلّم دار الآرْقْم .




 ولا أُفارِقُه . فلمًا رَأَى الحَكمُ صلآبَتَه في دينه تر كه .

 الله صلى الله عليه وسلم . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهما لأَّلّ من هاجر إلى الهُ بعد لوط (r) ونى
(1) (1) معان : بالفتح ، وفي معجم ما استعجم للبكري بضم الميم : مدينة في طرف



في النور ( معجم البلدان - مراصل الأطلاع) .


قال : أَخبرنا محمد بن عمر قال ، أَخبرنا عبد الجبار بن عمارة



 قال : أَخبرنا محمد بن عمر قال ، أَخبرنا محمد بن عبد الله ،
 رسول الله صلى الله عليه وسلم الدُورَ بالمدينة خَطَّ لعُيمان بن عفّان داره اليوم . ويقال إن الخَوْخَة التي في دار عئمان اليور اليوم النبي" الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْرُ ج منه إِذا دخل . بيت عئمان

قال : أَخبرنا محمد بن عمر ، حدئّي موسى بن محمد بن إبر اهمبّ ،


 قال : أَخبرنا دحمد بن عمر قال ، حدثني أَبو بكر بن عبد الهُ


 الله عنها يوم قَدِمَ زيدُ بن حارئة المدينةَ بَبَيْرِ أ با فـا فتح الله على رسول


وسـلم لعتمان بسهمه وأَجرِه في بدر ؟ فكان كمن شـهدها (*) .
 اشتدٌ البلاءُ عَلَى مَن كان في أَيدي المشر كين من المُبْلِمِين قال :


 عليه وسلم بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة 6 فـأِارَهُ أَبانُ بن سَعِيد 6 فقـال له : يـا ابن عَمّ 6 آَرالك متحشفاً (Y) ، أَسْبِل كما يُسِبِل قومُك 6 قال : هكذا يَتَّزِر صاحجنا إِلى أَنصاف ساقيه ( فلم

بدع أَحداً بككة من أَّرْى المسلمين إِلا أَبِلغهم ما قال رسول الله (1) ) . * حلثنا محمدل بن سنان قال 6 حدثنـا أَبو عوانة قال 6 حدثنا حُصين 6 عن عمرو بن جأُوْان $،$ عن الأَحنـف بن قيس قال : رآَيـت عتمان رضي الله عنه عششي وعليه مُكْحَة صفراء قد رفعها على رأٌسه (r) . * حدثنـا آبو داود الطيالسي قال 6 حدثّنا هارون بن إِبراهم قال 6 حدثنا محمل بن سيرين 6 عن عبد الله بن الحارث ، وسرّاقة قال : آوّل نعل رآيتها متسِعةٌ نعلّ رأَيتها على ابن عفان (؛) . (\%) اللى هنا ينتهي ما أخيف عن طبقات ابن سعد المشار إليه في أول التر جمة .
 وانظر أنساب الأشراف ه : ع . (Y) (Y)

لقو له : أسبل كا يسبل قوملك . والإسبال لمس الطريل من الثياب .

(६) أنساب الأثراف ه :
 عن خالد الحَذّاء 6 عن محمد قال : اَّوّل نعل ربـت (1) بفتال واحل نعل عثمان رضي الله عنه .

* حدثنـا أَحمد بن عيسى قال 6 حلثنا عبل الله بن وهب 6

عن إسحاق بن يححى بن طلحة ، عن عمّه موسى بن طلحةة قال : كان عثمان رضي الله عنه أَجْمَل الناس ، عليه ثوْبَان آَصفران ؛


* حليُنا موسى بن إِسماعيل 6 وإِسحاق بن إِدريس قالا :
 عبد الله ) (r) بن مسعود رضي الله عنه سَارَ هِنَ المدينة إِلى الْكُوفَِ ثمانياً - حين قُتِل عمَر رضي الله عنه - فتحمل الله وأَثْنَى عليه 6 تـم
 من نشيـج ذلك اليوم ؛ وإِنا اجتمعنا ـ أَصحابِ دحمدٍ - فلم نَـُلُ عن خَيْرِنا ذَا فُوق فيايعنانا عثمان بن عفـان رضي الله عنه 6 فبايعوه .

فبايعه الناس (؟)

* حلثنا الصلت بن هسعود قال 6 حدثنـا آَحمد بن شَبويَهْ ، عن سليمان بن صالح 6 عن عبد الله بن المبارك ، عن جرِِر بن حازم
(1) ربت بمعنى استغلق ( أقرب الموارد ) .
. 1 (Y)
(
(§) وانظر المرجع السابق ، والنهاية في غريب الحديث ب: ••^ع ، ، والتمهيد والبيان لوحة . Y६ :

قال : لَمّا بُويع عثمان رضي الله عنه قامَ فَحُصِرَ وقال : اَّما بَعْد
فما هِنْ كلام ، وسيكون إن شاء الله (1)
( ما سن عثمان رضي الله عنه من الأذان الثاني يوم ابلحمعة (ث) )
، حدثنا عبد الملك بن عمرو قال ، حدئنا ابن آلي ذئب عن الزهري ، عن السائب بن يَزِيد قال : كان النٌّداء بوم الجمعة إذا خرج الإمام ، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي صلى الهُ عليه وسلم ، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، حتى كان عثمان رضي الله عنه فَكَثُر الناس ، فأًمر بالنداء الثالث على الزوراء (r) ، فثبت . إلى الساءة
، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن آبي سلمة ، عن الزهري (1) عن السائب بن ( يزيد(؟) ) قال : إنا أَمر عثمان رضي الله عنه بالنداء الثالث حين كثُر أَهلُ المدينة ، و كان الإمام

المنبر أَذْن المؤذِّن (0) بالئ

* حدثنّا موسى بن إسماعيل ( عن حماد بن سلمة ، عن
. (1) طبقات ابن سعد











حُمَمْد 6 عن أنس قال (1) ) إن المقام كان كذللك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 6 وآبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فلما كان


فتأًخر خُروجه لِعلم الناسُ أَن الجمعة قد حضرت . * حدثنا بشر بن الوليد قال ، حدثنا الّبو يوسف ع عن هحمد بن إِسحاق ، عن الزهري ، عن السائبب بن يزيد رضي اللّ عنه قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم مُؤذّن يوم الجمعة ، فإذا قَعد الإمام المنْبْر ( أَذَّنَ (r) ) ويقـم إذا نزل وعمر رضي الله عنهما وصَدْرأ من ولَيَةَ عـُمان رضي الله عنه ، فلمّا


بالزَّزراء .

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال 6 حدئنا محمد بن راشد 6 عن مَكْوُل : أَن النُّداء كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يـخر ج الإمام $،$ تـم تقام الصالاة ؛ وذلك النداء الذي يَحْرُمٌ عنده البيع والاشتراع إذا نُودِي بـه ، فـأمر عثمان ابن عفان رضي الله عنه أَن يُنَادَى قبل خروج الإمام لكي تعتمع

الناس (६) .
(1 (1 بياض بالأصل ، والمثبت عن سند ابن شبة في حليث قيام النبي صلى اله عليه



 . ته^ : تفسير ابن كثير (\&)
 عن شُعيْبَ بن أَبي حَمْزَ ، عن الزُهُ أَّى عبلُ الله بن زيَـْن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فـأْنْره عا رأَى من التـأْذين في النَّوْم ، فوجد النبي صلى اللّ عليه وسلم قد أَمر بالتـأْذين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يـا بـالل قُمْ فـَذِّنٍ و كان بـلال يؤذن بِإقامة الصَّالاة ك ــــم أَّهرهم النبي صلى الله عليه وسلم
 وذللك أَن بِلالاً أَتى بعلما أَذَّن التَّأْذِينة الأُولى من صلاة الفـجر لِّوْذِنَ النبي صلى الله عليه وسلم بـالصالاة فقيل له : إٍ النبيّ صلى الله عليه
 فأُقِرَّت في التـأْذين في صهلاة الغداة ، ثـم تُوْفِّي رسولُ اللهُ صلى الله عليهـ وسلم وأَّرُ التـأذبن على هذا ، وأَبو بكر وعمر رضي الله عنهما
 فثبتتت السنة على ذلك ، فالا يُؤذْنُ تـأِذِناً ( ثـالثاً (1) ) إِلا في الجمعة

منذ سنَّها عثدان رضي الله عنه (r) . 6 حدثنا عبد الأَعلى بن عبد الأَعلى قال 6 حدثنـا هشام عن الحسن أَنه سُئِل عن الأذان يوم الجمعة فقـال : إِنا كان أَذان وإِقامة 6 والأَذان إِا خر ج الإِمام يـحلث ( الناس عن أَّهعارهم

وعن مرضاهم (r) ) (1) إخافة يقتضيها السيات
(Y) وانظره بمعناه في مسند أححمد (Y) بياض بالأصل ، والمثبت عن تاريخ الخلفاء للسيوطي ص \& البداية والنهاية لابن كثير V : Y ا

* حدثّنا محمد بن يـحى قال 6 حدثُنا عبل العزيز بن عمران ، عن عبد الله بن أَبي عبيدة ، عن أَبيه 6 عن حامل بن عبل الله رضي


رضي الله عنه
حدثنا الو اقدي قال 6 حدثتي إِبر اهيم بن عبد الله بن آَّي فروة 6 أَنه سمع عمرو بن آلَي عبيد ، أْنه سمع هروان بن الحكم يقول :
 حيّ على الصالة حيّ على الفلاح . فيقول عثمان : مرحباً بالقائلين

عَذْلًا 6 وبالصهلاة مرحباً واًّهلاً .

* حلثنا محمدل بن حاتم قال 6 حلثُنا نعم بن حماد قال حدثنـا غسّان بن بـكر ؛ عن سعيد بن يزيد ، عن الَّي نُضْرة قال : كان عثمان رضي الله عنه قد كبر 6 فكان إذا خر ج يوم الجمعة وصعد المنبر استقبل الناس فقال : السلام عليكم مٌدَّةٌ قدر ما يـتر| |ِإنسان فاتتحة الكتاب .
* (1) . . . * الله عنه يوم الجمعة عليه حُلَّة أَفْوَاف فصعد المنبر 6 وأَخذ المؤذنون يؤذنون فـأَكبَّ على الناس فقال : من أَّى هنـكم السُّوَّ اليوم ؟ كيف كان سعر البُرٌ اليوم ؟ . تـم قام فخطب 6 ثـم قعد ؛ تـم قام فخطب الثانية

، بياض في الأصل بمقدار نصف سطر . وانظر التمهيد والبيان لوحة 0 (1)
 موسى بن طلحة «॥ .

* حدثنا آَحمد بن هعاوية قال ، حدثنا هشم قال ، آنبـأنا

محمد بن قيس الأَسدي ، عن موسى بن طلحة ( بن عبد الله (1) ) قال رأيت عثمان رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون ، وهو يستخبر عن الأَسعار والأَخبار .


 وني يده عصا في رأُسها انحناء ، فصعد المنْبْرَ وأَخذ المؤذنون يؤذِّنون ،
 * حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد الله بن وَهْب ، عن إسحاق بن يَحْى بن طلحة ، عن هوسي بن طلحة قال : كان عيمان رضي الله عنه يتوكَاًُ على عصاً عَقْفًاء حتى يـأُني المنبر يوم

 يؤذنون ، فإذا سكت المؤذنون قام فخطب وسكتوا ، فإذا جلس بين




الأثراف ه : • \& ، وبمع الزوائد Y : Y4 .
(1) كمران : أي مصبوغان بالصر وهو طين أحمر ، و وتيل هو ما ما صبغ بالعشرق



الْكَكَلَّةِ . . (1) " وأَدركت عمر وعثمان رضي الله عنهما فلم يكونا يصنعان إِلا ما صنع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأَّبو بحر رضي

الله عنه (r)
، حدثُنا عبد الأعلى بن عبد الأُعلى قال 6 حدثُنا هشام عن الحسن : أَن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبـا بكر وعمر وعتـمان رضي الله عنهم كانوا يـخطبون قياماً ، تـم إن عثـمان رضي الله عنه بعد أَن رَقَّ وكبر فكان يـخطب فيلر كه ما يلدك الكبير ، فيستريح ولا يتكلم 6 ثـم يقوم فيتم خطبته 6 ثـم كان دعاوية رضي الله عنه

أَوّل من قعد (r) .

* حديُنا أَبو عاصم 6 عن ابن جريبج قال 6 قلت لعطاء من أَوّل من جعل في الخطبة جلوساً ؟ قال : عثـمان رضي الله عنه حين كبر فـأَخذته رعدة فكان يـجلس هنَّهُهَة تـم يقوم . قلت :

أَفكان يخطب أً

* حلثُنا موسى بن إسماعيل قال 6 حدثُنـا حماد بن سلمة 6 عن حميل 6 عن أْنس رضي الله عنه : أَن النبي صلى الله عليه وسلم وأبـا بكر وعمر رضي الله عنههما كانوا يـخطبون قِيَاماً ، فلما كان عثمان رضي الله عنه طالت الخطبةُ ، وكثرت المقادير ، فخطب قائمأ ثـم قعد ولم يتكلم 6 ثـم قام فخطب الأغرى قائماً ثـم نزل .
. IVY (1)
 أحمد 1 : . مسند أبي داود 1 :

فلما كان معاوية رضي الله عنه جاءَ رَجُلٌُ عظم العجيزة فخطب الخطبة

" حدثُنا أَبو عاصم قال ، حديُنا موسى بن عبيدة قال حديُنا عبد الله بن عبيدة وغيره : أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي العيدين قبل الظهر ؛ وأبو بـكر وعمر ؛ ـُم ( ظل الدال (Y) ) على ذللك حتى قام عتمان رضي الله عنه صدراً ( من خلافته(r) ) . " حليُنا آَبو عاصم 6 عن ابن عون 6 عن محمل قال : كانتت الصلاة قبل الخطبة 6 و كان عثّمان رضي الله عنه يـخطب فجعل الناس يقومون فتال : لو أَخرنا حتي نتكلم لِحَاجَتنا . * عن حميد 6 عن الحسن قال : كان النبي صلى الله عليه ســلم وأبو بكر وعمر وعتُمان رضي اللهُ عنهم يُصَلْون يوم العيد تـم يـخطبون ، فلما كئر الناس على عهد عتُمان رضي الله عنه فرآهم لا يلدر كون

الصهلاة خطب ثــم صلى (r) .

* حدئنا يزيد بن هارون قال أَنبـاًنا حميد قال ، قلت

خطب 6 فرآى كثيـراً من الناس يذهبون فـخطب ـــم صلى (٪) .
. IAV : Y انظر بجمع الزوائلد (1)
. بياض في الأصل بمقدار كلمتين ، والمنبت يقتضيه السياق (Y)


( نفس المرجع )
* حدثنا الحكم بن مومى قال 6 حدثنا الوليل بن مسلم 6 عن سعيد بن عبد العزيز ، عن إِسماعيل بن عبد اللهُ ، عن عبد الرحمن
 عنه يـرأ في صلاة الصبـح من غَدَاةِ يوم الجهعة إلى صلاة الصبح من غداةِ يـوم الخميس من (ا الندين كَفَروا (1) "، إلى الممتحنة أَربِ عشرة سورة ويقر أ في صلاة الجمعة "ا يُسبِّح "، الجمعة ، و" سِبِّح " الصَّفَ ويقرأُ في صالاة العشاء من ليلة الجمعة إِلى صلاة العشاء دن ليلة الخميس

 * عن التاسم ، اَّن عبد الرحمن قال : كان عثمان رضي الله عنه يفتتح
 مريـم 6 و بـ (ا طه " إِلى " طسم ") مُوسى وفرعون (0) ، وبـالعنكبوت


ويـختم ليلة الجمعة ، ويتخم ليلة الخميس .

* حليُنا سليمان بن داود الهاشمي قال 6

. 1 (1)
. سورة ه المنافقون " ، آية ا
. سورة الإنسان ، آية (Y)
(§) وانظر بجمع الزوائد Y :
(0) أي سورة القصص
- (أي سورة الز ألمر الي





 تم إنْ عبد الرحمن هلك في هرضه ذلك ، فورّنها عثمان بعد انمضاء

عذنها (r)

* حدن



 آَنك إن متْ قبل آَن تنفضي عدتها وَرْنْثها مِنك . - حدئنا التَمْنَيْ ، عن مالك ، ع عن ابن شهاب ، ع عن طلحة ابن عبد الهُ بن عوف ، وكانَ أَعْلَكَهم بذلك ، وعن آبي سلمة بن
(1) مي أمكلثوم بنت عتبة بن مبط ، زوج عبد الرحمن بن عوف وأم حميد
 ابن سعد
 مـاماً بالمر وف هـ .
 للككاني

عبد الرحمن بن عوف : أَنّْ عبد الرحمن بن عوف طَلَّقَ امرأَته أَلْبَتَةَ

. . . . . . . . ،
 عبد الرحمن إلى عئمان رضي الله عنه فقَضى لهم بالأَرض . * حدئنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال ، سمعت يحى





 هذا رأي ابن عمك ؛ يعني علي بن أَبي طالب رضي الله عنه (r) * حدثنا أَحمد بن عبد اللة بن يونس قال ، حدئنا لَيْثُ
 تحدّث عبد الله بن عمر رضي اللهُ عنهما : أَنَّها آخْتَعَت من زوجها



 طرق موسى بن إسماعيل ، والبقية تستقيم Cع السباق .


على عهد عثمهان رضي الله عنه ، فخاصمها دعاذ بن عَفْرَاء إِلى عُّمان فقال : إِن بِنْتَ هُعَوّذ أَختلعت من زوهِ
 لا تنكح حتى تحيض حيضةً ؛ خشُيَّ أَن يكون لها حبَل ، فقال

عبد الله - عند ذلك : فعثمان خيرنا وأَعلمنا (1) تلان * حدثنا سليمان بن حرب قال ، حدثنا حماد بن زيد قال ،





يدها ، فقال : فهو في يدها (r)

* حدئنا حماد ، عن الفضل بن الموفق العتكي ، عن آَبي الخلال العتكي : آَن رجلاً منهم يقال له الديال ، جعل أَمر امرآته بيدها فطلَّقت نفسَها ثُلاثُاً ، فسـأًّ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه عنها ، فقال : سلطان كان كه عليها فخَرَجَ منه فَبَرئُت منه . * حدثنّا هحهد بن حاتم ڤال ، حدثنا يونس بن هدمد قال ؛ حدثنا سليمان بن أَبي سليمان القافالاني ، عن بَهْر بن حـكيم ، عن

(1) وانظر سنن البيهتي V :

. \& § 1 :

ومُوَلَّدات وقُيُون ونَعَم ، و كان له بنون لعلًّات ، كان له أَربع بنين
 لامرآة حية ، وأَنه عمد إلى ماله فجزأَه ( بين (1) ) آَأهاغر بنـه الأربعة الذين أُههم حيّة ، وترك سائرهم ، فجفى الشيخ وحرهوهوه وقطعوه ، فغضب معاوية رضي الله عنه فركب إلى أَمير الئمنين عثمان رضي الله عنه ، فلما رT رحَّب به فقال : يا آمبير المؤمنين إِن أَبانا شيخُ كبير ، ونحن بَنُوه لعلَّات ، فا نطلق إِلى ماله فجعلَّهُ لطائفةِ بني امرأَة واحدة وترَكَ سائرهم ، يا أَمير المؤمنين إِّمّا آَن

 قال فكتب إلى عامل اليمامة أَن خير جيدة بين أَنْ يردّ مالَه وبَّنْ الِّن اَّن يُوزِّعه بين بنيه . قال . فاختار مالَه ؛ فعاد إليه بنوه في الطواعية

 * وحدثنـا سليمان ، عن بهر ، عن آبيه ، عن جده : أَنه زوّج ابنةٌ له ابن عم له ـ كان له شرف ـ ـ واشترط عليه أَلاَّ تتزوّج
 أُم زُرَارَة بن أَوفى القاضي ، فخخاصمه إلى عثمان بن عفّان رضي الله عنه ، فجَحَدَ الشرطَ وقال : إِنه قد كان شرط شرطاًّ فتر كه . قال :
. إ



ما أَراه تر كه ، هو على شُرطه ، قال : فكتب عئمان إله رافع بن


فولدت له (1)

* حدثنا إبراهيم بن حُمَيد الطويل قال ؛ حدئنا صالح ابن أَبي الأَخضر ، عن الزهري ، عن عُروة ، عن عبيد الله بن عَدي

 الني قد أَ كثر الناسُ فيه ؟ فعرضتُ لعئمان حين انصرف من الصالاة
 منك أَيها المرء ـ فرجعت حتى جلستُ إلى المُوْرَ وعبد الرحمن فأًّخبرتهما با قلت وقالا لي . فقالا : قد قضيتَ ما عليك ، فوافاناني رسولُ عئمان
 لي : ما هذه النصيحة التي ذكرت لي آنفأ ؟ فقلت : يا أَمير المؤمنين إنك كنت ممن استجاب لله ولرسوله ، وهاجرت الهجرتين جميعاً ، والثالثة صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد رأيتَ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم وهَدْيَه وسيرته . فقال : يا ابن أُخت ، و وهل رأَيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقلت : لا ، ولكنه
. 181 : الرياض النضرة



 . YQ ، Y

قد خلص إليّ من علمه ها يخلْلُص إِلى العذراء في سترها (1) فقـــال : أَنا كما قلت همن اسـتجاب لله ولرســوله ، وهاجرت الهجرتين جميعاً ، والثالثة صهر رسول الله صلى اللّ عليه وسلم وتُوُنِّ رسولٌ اللّه صلى اللهُ عليه وسلم وهو عَنِي راضٍ ، ثـم بايعت

 من الحقِّ مـل الذي كان لهم عليّ : قلت : بلى . قال : فما هذه الأَحاديـث التي تبلغني عنكم ؟ فأَما ما ذكرت من أَمر هذا الرجل الو الوليد بن عُقبْبَ فسنـأْخذ فيه إِن شاء الله بالحق ، فلدعا عليًّا وأَمره بضرْبَه أَربعين * وقال المدائني ، عن يحيى بن دعين عن عبد الملك بن أَبي بكر ، عن عبد الله بن عباس رضي اللهُ عنهما : أَن قوماً قالوا لعدِيّ بن عن ألخيار : أَما تريدُ أَن تُكَلِّمَ خاللك فيها يـونلُ الناس ؟ قال : بلى . . قال عَدِيٌ : فعرضتُ له عند الظهر فكأَنه عَلِمَ ما أُريد ، فـأَخذ بيدي فقال :


 أَفما تَرْوْنَ لي مئل ما رأَيتُ لِمَنْ قبلي ؟ قلت : إِنه لك وحق ، ولكن الناس يــأتوني . قال : فدفع في صَدْرِي وقال : فـَأَنا أَنا .






* وقال عن هبارك بن سلام ، عن فطن بن خليفة ، عن آَي الضحى قال : كان أَبو زينب الأَزدي ، وأَبو مُروِّع يلتمسان عئرة الوليد ، فجاءًا يوماً - ولم يحضر الصالاة - فسأَلا عنه وتَلَطْفَفًا


 فاحتمالك فوضعاك على سريرك (1) ) فقال : صِفُوهما ، فوصفُوهُما .





 فإن شهدوا عليه بححضر منه حَحَدْتَه ، فكتَب إِليه عئمان رضي الله عنه فقدم فشهلوا عليه - أَبو زينب وآَبو مروّع وجُنْدُب الأَسدي وسعد

 ومالك ولهذا ؟ يكفيك هذا غيرُك - فقال عليُّ لعبد اللهُ بن جعفر : قُمْ





* حدثنا هحدل بن حاتم قال ، حدثنا إسماعيل بن إبر اهيم


 فكلمه فيه عليُّ فقال له عثمان : دونـك ابن عَمِّك فأَقم عليه الحدَّ ، فقال علي للحسن : قُمْ فاجْلِدْه . قال : ما أَنت و وهنا غيرك . ( فقال علي للحسن (1) ) بل وُهِنْتَ وضَعُفْت وعَجْْتْ ، قمْ يـا عبد الله بن جعفر . قال فجلده ، وعليٌ يَعُنّ حتى بلغ أرَبعين فقال كُغَّ ؛ جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أَربعين ، وجلد


وركّ

* حدثنا عبد الله بن فيروز ، قال حدثني حصن أَبو ساسان
 قال عثّان لعليّ : حذَّه ، فقال علي للحسن : قُم فاجلده ، ذقال الحسن :
 وجعل عليُّ يعد حتى بلغ أَربعين فتّال : أَمْمِك ؛ جلَّدَ النبي صلى اللهُ عليه وسلم أَربعين ، وجلَدَ أَبو بكر رضي الله عنه أَربعين ، وجلد



وأنساب الأشراف ه : س
( )
* *حدئنا عبد الله بن محمد بن حكمِ قال ، حدئنا خالدبن سعد

 فَرَّقَ اللُّ ما بيني وبينــكم
 في قصيدة (r) :
ولَعْْـرُ الإِلَه لو كان للسّيْـ

 مِنْ رجالٍ تَنَاوَلُوا منكــرات لِبَنَالُوا الذي أَرَادُوا فَنَــالُوا


 سعيد بن العاص الكوفةَ كتب إله أَهلها : من عبد الله عثمان أَمير


 وكفَّ عنكم شرّه ، وغلبتكمَ علانيتُه طَعَنْتُم في سَرِبرِتَه ، والشّ
(1) (1 أنساب الأنراف ه : هr ، وفيه ال باعد اله ها بيني وبينكم " .


الطبري ه : •r وكانل ابن الأنير r : rar .

أَعلَمُ بكم وبه ، وقد بعئتُ عليكم سعيد بن العاص أَميراً ، وهو شُرفُ أَهله ومن لا يطغى في سريرته ولا علانيته ، وقد أَوصيته بكم

خيراً ، فاستوصوا به خيراً والسلام (1)

* حـئنا سويد بن سعيد وخلف بن الوليد قالا ، حدئنا هشم
 الهمذاني قال : لما كان من أَمرِ الوليد بن عُقْبة ما كان ؛ حيث شهـدوا
 عليه الثهادة قال علي : أَنا جلَّادُ قريش سائر اليوم ، فضربه اليّ الحّ
 الحدود ، وذالك أَن امرأَة منهم ذات شرف وهيئة فَجَرَت فـَأِّادوا أَّن يُقيهُوا عليها الحذ ـ و وكانت في عدد ـ فقال أَهلها : أَيقام على فلانـة الحذّ ؟! فلم يَزَالوا حتى تُرِكت فلم يُقَمْ عليها الحدُ ، وفَجَرَتْ

 فتر كوها فعطُّلُوا الحدود (r) * حدثنا هعحد بن حميد قال ، حدئنا جُرَبْر ، عن الأَجلح

عن الشعبي في حديث الوليد حين شهلوا عليه قال الحطيئة : شها الحطيئةُ يَوْمَ بَنْـقَى رَبَّ الَّ


وقال أَيضاً :


 * حدثنا هارون بن معروف قال ، حدئنا هحمد بن سلمة قال ،





له بُدٌّ أَن نضضيه ، نضربه الحدّ ثـم تركه . " حدئنا . . . . . . . (\% عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم ابن عمر ، عن قتادة ، عن عبد الرحمن بن جابر ، عن أَبيه جابر

 - وكانت له أَرضُ بالعقيق - فمررنا إلى جانب سلع فقال : لقد (1) فتح الباري وأنساب الأشراف ه : ه
 والعواصم من القواصم ص 99 . ( ( $)$


لقينا البارحة هاهُنا أَمر أ عظيماً . قلتُ : وما هو ؟ قال : آَتت أَمير المؤمنين عثمان البارحة امرأَة متنكرة فقالت : يا أَمير المؤمنين ، إني قد زنيتُ وإني قد أُحْصنت فأَقِمْ عليَّ حدَّ اللهُ ؛ فإِنك هُحَكَّ ذلك . قال : فبعث إلى رجالٍ من المهاجرين والأَنصار في جوفِ الليل ، فطرقنا في بيوتنا ، فـَٔتِيناه ، فاستشارنا فيها ، فأَشرنا عليه أَن بُقِقيمَ عليها الحدَّ ، فـأَمرنا أَنْ نرجُمها ، فخرجنا فـانـا بها إِلى هذا المكان فرجمناها
 فرجمناها ، فما كادت توت فلقينا أَمرأ عظيماً . فقلت : يا أَبا قتادة ، أَترى النار صع هذا ؟ قال : لا إن شاء اللّ . ، حدثنا أحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب : عن يونس ، عن ابن شهاب قال ، أَخبرني أَبو عبيد مولى عبد الرحمن :








رضي الله عنه فلم يرجمها .
(1) كذا في الأصل . وفي تفسبر الطبري ه : \&ץ بتحقيق أحمد شاكر .
. سورة الأحقاف ، آية 10 (Y)
(Y) سورة البقرة ، آية ستץ .

* حدثنا محمد بن حاتم قال ، حدثنا أَبر معاوبة الضرير قال ؛ حدثنا الأَعمش ، عن هسلم بن صُبَيْح قال ، حدثي قائي قائد لابن عباس:
 فقال ابنُ عباس رضي الله عنه : ادنوني منه ، أَما إنها إِن خاصَمَتَّك


 فذَعَا بها عثمان رضي الله عنه فَخَلى سبيلها (r) . * حدثنا آَيوب بن هحمد قال ، حدئنا مروان بن هعاوية عن



رضي اللهُ عنه والناس وأَعْجَبَهم (8) * حدثنا أَبو عاصم ، عن ابن جريج قال ، أَخبرني عثمان

 وضعت لستة اَّشهر قال : أَتي عُمر رضي الله عنه بامرأَة ذات زوج.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأحقان ، ابة } 10 \text {. } 10
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. E•Y : Y م } \\
& \text {. } \\
& \text { (0) الإضانة } \\
& \text { (7) سورة الأهقاف ، آية } 10 \text {. }
\end{aligned}
$$

 قلت : كم الحول ؟ قال سنة . قلت : فكم السنة ؟ قال : اثنا عشر شهراً ( تلت ) فذالك أَربعة وعشرون شهراً حولان . يؤخر الله من الـا الحمل •l شاء ، ويقـــدم • قال : فاستراح عمر (رضي الله عنه إلى

قول
 امر أَة ولدت لستة أَشهر ، فَهَمَّ برجمها ، فبـلغ ذلك علياً رضي الله عنه فقال : ليس عليها رجم ؛ قال اللّ "! وَالوَالِدَاتُ بُرْضهْنَ أَوْلاَدْهُ



ثم ولدت مرة أُخرى على حالها ذلك .

* حـثنا يححيى بن سعيد عن ابن أَبي ذئب قال ؛ حدثنا يزيد

(1) سورة البقرة ، آية س


 - المهني
(६) كذا في الأصل ـ وفي هديث ابن كثير المشار إليه في التعليت السابق | دنعت إلى

(0) سورة البقرة ؛ آية س (0)


وأرخ ابن حبان وفاته سنة مائة (الإصابة ا : عی ای ) .
 فأَمُر بها أَنْ تُرْجَم ، فدخلَ عليه عليُّ رضي اللهُ عنه فقال : إِنَّ اللّ



 * حدثنا عمرو بن عاصم قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال ؛


 أَضَعِّنَ لك اللِّيَة وتَعْفُوَ عنه ؟ فقال : لا والهُ ؛ لا يتَحَدَّث قَوْمي


 * حدئنا عمرو بن مرزوققال ، حدئنا شعبة ، عن ابن حصين ،

 هو لم يَخْغَرَرَ فخلنَّل سبيله . (1) سورة الأحقاف ، آية 10 . 1 ( 1 (




* حلئنا بشر بن عمر قال ، حدثنا سليمان بلال قال 6 حدثنا عهرو بن أِي عمرو ، عن الَّي الْوُويْرِث ، عن محمد بن جبير : أَّن
 ملك عُقْلَة نكاحها وهي نصر انية حتى تَحَنَّفَت حين قلممت عليه (1) . * ابن عمرو بن سعيل ، عن أَبيه قال : تزوّ ج عنمان رضي الله عنه نائلة بنت الفَرَافِصَة بن الأَحوص بن عمرو بن ثُعلبة بن الحارث ابن الحُصَيْن :بن ضَمْضَمَ بن عَكِيّ بن جَناب الكابِية و كان أَبو ها
 لها أَبوها : يا بُنيّة إِنّك تقلدمين على نساءٍ مِنْ ذساءِ قرَيْشُ هُم أَقَدَرُ على الطِّبب منكك ، فاحفظي عني خصلتين ؛ تكـَّلي وتطيَّي بالماء حتى
 وحَزنَت لِنرَاق أَهلوا ، فـأَنشأَت تقُول : ألَّسْتَ تَرَى يا ضبَ باللهُ أَنْي إِذا قطعوا حَزَنا تـخبّ ركابههــم لقد كان في أَبناء حصن بن ضمضم ( فلما قدمت على عُـهان قَعَد على سريره ، ووضَع لها سريراً حِبِالَه
(1) الأغاني 10 : .v ط بولاق 6 وعيون الأخبار ؟ : צ ؟ ، بختار الأغاني لابن ov : منظور



فجلسَتْ عليه(1) (1) فوضع عثمان رضي اللهُ عنه قلنسوته فبدَا الصَّلَع فقال: با بِنْتَ الفر افصة لا يَهُولَنَّك ما تَرين من صَلَع فإِن مِنْ ورائه ها نُحِبِّن .



 إليك . فققاهت فجلسَتْ إِلى جَنْبه ، فمسِحَ رأْسها وَدَعَا لها بالبر كة

 قالت : ذَاكَ إلَيْكُ ، فحلَّ إِارْها فكانت من أَحظي نسائه عنده (r) . ، حدثنا مححد بن يحيى قال ؛ حدئنا عبد العزيز بن عمران ، عن محرز بن جعفر ، عن الوليد بن زياد قال : لما قدمُ جُنِّيْبِب بن
 الشام ، وخلَّفها عند عمر رضي الله عنه وأَوصى بها حتى يزوْجها
 عنه يعتلي المنبر ضرب بإِحدى يديه على الأْخرى وقال وكبَّر : يا مَن

 (1) بياض في الأصل بعقدار ثلئي سطر ـ والمثبت عن الأغاني

الكتب . وأنساب الأشراف ه : ir ir
. (Y) وانظر في الثمبر المراجع السابقة
 والمعنى واحل .

أَنا يا أَمير المؤهنين . قال : فابِذُل فإنها هتيسرة . قال : كذا و كذا . قال : قد زوَّهْناكها 6 فعجِّل . فوثبَت فجاءَ بصداقها فلفعه إلى عمر رضي الله عنه . فدخل عمر رضي الله عنه بيته فقال : أَين بُنيَّي ؟ قيلَ : هي ذه . فجاءت فقال : يـا بُنيّة ابسطي حَبْوَتَكِ (1) ، فبسطت مُقَدَّمَ ثُوْبِها فنثُر فيـه الدراهم وقال : قولي اللهم بارِكك لي . قالت : وما هذه الدراهم يـأَبتاه ؟ قال : هذه صداقك من عثـمان بن عفـان . ك فنتُرتها وقالت : واسوأَتاه . فقال لحفصة : يـأُختاه صَفِّروا يَدَيْها واصبغوا لها تُوبين 6 وتصدقي يا بُنيـة هن صداقِك على بعض قوملك تُم قال لحفصة : اُخرجي بـها الليلة حتى تَدْفَعِها إلى عثــمان . فخرجت بها 6 فقال عمر رضي اللهُ عنه : واللّه إِنها لأَمانةٌ في عُنقي وما ندري ما يـحُّث عليهه . فخرج حتى لحقها ، ثـم هضى حتى دقَّ على عثمان رضي اللهُ عنه فقال : دذه زَوْجَتُك . فبنَى عليها عثدانُ رضي الهُه عنه ، فقعد عندها فـأُنال ، فدخل عليه سعيل بن العاص فقال : يـأَّبا عبدالهُ
 قال : إِنه والله ما من خلة أَشتهي أَن تكون في امرأَة إِلا وقّل وجدْتُها فيهها إِلا خلّة ؛ وجدتها صغيرةٌ ، أَخاف أَلا يكون لها ولد . قال : فابتسمت ابتسامة سمعها عتمان رضي الله عنه ، فلما قام سعيل رفع عثـمان رضي النه عنه عنها الححجاب فقال : ما أَضحكك يا بنتت عمر ؟ فقالت : لا ثيء . قال: : لتخبريتي . قالت : سمعتُ وتـالَتكَ لابن
 (1) الحبوة : ما يحتى به من ئوب ونحوه ه المعجم الوسيط ه) .

قط ( فحملت (1) ) ختى تلد سيداً منهم بين ظهرانيه ، قال : فلم ترَ حمراء حتى رأَيتُها على رأُس غمْرِو بن عئمان . فولدَ الدت العثمان . عَمراً ومحهدًا وأَبان وأَّمّ عمرو (r) . . . قال عبد العزيز : و كان بالمدينة امرأَة تقبل النساء فلما كان عبيد الله بن معسر فإذا هي تطلق ، فلم تنشب أَن ولدت ، فقال لها :



 فقالت : ما ولدتُ ؟ قلت : غلاماً ، نقالت : إني لم أَزَلْ أَسْعُ أَنَّه
 كان لَه حظَه ؛ وقد سمَّتْهُ عُمْرَ . قلت : هيهات سبقَتْك الفيْدَرِِيّة امرأَة عبيد اللهُ بن معمر . قالت : فإذن هو عَمرو . * حدثنا عئمان بن الهيمٌ المؤذن قال ، حدثني ابن أَبي عطيف




(1) بياض في الأصل بعدلار كلمة ، والمبت يقتضيه السياق .

 وبه يستقيم السياق .

إِن شئت صنَعْنَا بـك ما يُصْنَع بالصائم . قال : وها يُصصنَع بهه ؟ قال :
 * قال ، حدثنا عبد الواحد بن صفو ان مولى عثمان بن عفان ، أَنْه سدع أَباه يحدث عن أُهه - زاد أَبو عتاب - أَم عياش (Y) ، و كان النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثث بـها مع ابنتـه إِلى عثمان ، قالا جميعاً ، قالت :
 فيشربه غدوة ، وأَنها قال لها ذات يوم : للك - قال أَحما - تُلُقْين وقال أَبو عتاب تَخْلطين فيه رَهْوًا ، قالت : ربما - قال أَبو عتاب :
 وقال أَبر عتاب : فالا تعو دين (ه)

كتبتت من كتابِ إِسحاقِ بن إِدريس - ولا أَعلمه إِلا قد قرأَه عَليّ - قال ، حدثنـا عبد الواحد بن صفوان بن أَني عياش قال ، سمعت أَّي يـقوله - وذ كر أُم عياش فقال : كانتت خادهاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما زوّ
 هY•A هو (1) هول بن حماد العنبري ، أبو عتاب الدلال البصري ، توفي سنة
.
(Y) آم عياش خآدم الني صلى الله عليه وسلم ومولاته . وقيل مولاة رقية : أّسد

الغابة 0 : 0 -
.

(0) وانظر أسد الغابة ه : 7 (0)

عَشِيَّة ، وأَمُعُثه عشية فيشربه غُدْوَة . قالت : وإنه أَتاني ذات يوم

-تعودين
قالت : و كان حُمْرَان من سبَبي قدم على عثمان رضي الله عنه من نُجير (1) باليمن فكان يـخدمه ، وأَسلمه إلى الكنات . قالت : فبعثئه إليّ يوماً وأَنا أَمعث ذلك الزَّبيب ، فقلت له : أَنا مششوالةٌ . فرجعَ ثـم رجَعَ إِليَّ فقال : انطلقَي فإنه يَدُعُوك . قالت : فرفعتُ يدي فدحَيْتُه بها ، فانطلق من عندي وهو يبكي ، فـجاء ومَعهُ عُمان رضي الهُ عنه


.

* حدثنـا هارون بن معروف قال ، حدثنا هروان بن دعاوية قال ، حدثنا طلحة قال ، أَخبرتني بَنانَةُ هولاة أُم البنين قالت :
( ) . . . . ( أنت لأُم البنين .

حدئنا عبد الله بن يـحيى قال ، حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حديُتنا جدة علي بن غراب قالت : حديُتنا أُم المهاجر قالت : سُبيتُ مِنَ الرؤرم, عح جواري ، فعرض علينا عتُمان بن عفـان الإِسلام ، (1) نُجير : حصن باليمن قرب حضرموت ، بلأ إليه أهل الردة مع الأنتعث بن قيس في أيام أبي بكر ، فحاصره زيا وياد البياض حتى انتتحه وأسر من كان أن فيه وأرسلهم
 (Y) بياض في الأصل بعقدار سطر ، يوضحهه ما يرد من حديث بناته مع عثمان رضي الهّ عنه في النمبر التالي .

فما أَسلَمَ منَّا غَرْري وغَيْر أُخرى ، فقال : اذهبوا بها فانْفْضوهـا




 إذا اغتسل فكانت على وَّ (r) ، فكان إِذا اغتسل قال : يا روميّة
 قالت وخدمته خمس عشرة سنة فما رأَيته توضاً في في طَّنْ
 نصف جَرَّة فكان يغتسل هنها
 قدومهُ جعلت لابنتها حلياً من ذهب مكللاً بالياقوت والزمر المرد ، وجعلت لها قميصاً ، وأَحطدت في بيتها سريراً هن سير عليه [ حشيتين ] بالعصفر وُثلاثة أَنماط (8) ومعرضة (0) بالعصفر ، ومرفقتين (٪) بالعصفر . فلما قدم قعد خارجاً فأَقبلت إِليه الخادم بالصبيّة فقال : رُدّوها
(1) في الأصل قال ، ولعل الصواب ما أثثها .
 ( أقرب الورارد ) .
(ب) الثّ التور : إناء صغير ( أقرب الموارد ) .

صوف ملون له خمل رقيق يطرح على المودج ( وسيط المجمع اللنوي ) . (0) المعر ضة : الثوب بيّلى فيه الفتاة . (المرجع السابن ) .


وانزعوا هذا الحلي عنها وأَلبسوها (1) هذا الحَلْيَ الذي صنَعْتُهُ لها وكان صنع لها حلياً من فضّة - فلما دخل البيت دعا مولاهُ رباحاً
 ودعا بِرْفَقَة بيضاء فجعلها على الحشية وترك المرفقتِين اللتين بالُعُصْفر وبساطاً في البيت .
قالت : وكان يــأْرني فـَّنقع عجوة فينام نومة من أَوّل الليل

 وقال إنه مُبُارك .

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد قال ، حدثنا يحيى بن سعيد أَن عثمان رضي الله عنه قال : رعما (Y) يَزَعُ السلطانُ

الناسَ أَشد مها يَزَعُهم القرآن آن

* حدثنـا بشر بن عمر قال ، حدئنا سليمان بن بلال ، عن

الجنيد بن عبد الرحمن ، عن موسى بن أَبي سهل البناني ، عن زع زُبيد




 هي في بيوتهم فأَحرقها علد (1) في الأصل ر ألبسوا ه ولسل الصواب ما ما أثبت .


* حدثنـا عثمان بن عمر قال ، أَنبـأَنا يونس 6 عن الزهري : أَن سليم بن شأس قتل نبطياً بـالسيـف ، فهمَّ عشمان أَنْ يقتله . ( فكالمهه الزبير رضي الله عنه وناسٌ من أَصحاب رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فنهوه عن قتله ، فجعل ديته أَلف دينار(1) ) . وعاقبه عقوبـة دوجعة .
* حدثنـا أَحمدل بن معاويـة قال 6 حدثنـا سفيان بن عيينة عن هوسى بن عقبة بن سالم بن عبد اللهُ ، وعبد الله بن عبيد الله : أَن محمل بن طلحة أَراد الجهاد فـأتـت أَمّه عثمان فكلمته ، فـأَمره أَن يـقيـم عليها . فقـال : إِنها قد أَتـت عمر فـأَمرني أَن أُقيم عنـدها
( ولم يـجبرني قال : لكني أجبرك(r) ) .
* حدثنـا إبر اهيمّ بن المننر قال 6 حدثنـا عبد اللّه بن وهب قال حدثّي ابن لهيعة قال : كان عثمانُ قلد جَعَلَ لموالي قريش طُعْمَةٌ خمسةِ دنـانيرَ لكَلٍ رجُلٍ و كلَّ حَوْلٍ ؛ وذلك أَن قُريشاً قالت : إِنَّا لسنا كغيرنـا

 كتب عليها مَن شاء . لم يـجعلها عثمان لأَحمد من الموالي إِلا مــوالي - قريش ، حدثنا يزيد بن هارون قال ، أَنبـأَنا الحجاج 6 عن قتادة *
 وانظر انلمبر فيه . (Y) في الأصل ( ( ولم يخبر ني ، قال ولكي آخبر كك ه ولعل الصواب ما أثبته حيث يستقيم به المدى

عن صفية بنـت شعبة ، عن عائشة رضي الله عنها 6 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ا لكل قومٍ مَادةَ ومادة قريشش مواليها "ه .

* حدثُنا موسى بن إِسماعيل قال 6 حدثُنا حماد بن سلمة 6 عن علي بن زيـل ، عَمّن حدئه : أَن رَجْاُلا كانَتْ له عَلَى ابن صائد (1) مائة دينار 6 فجاءه يتقاضاه ، فَعدَّ له تسعين دينـاراً وقال : حتـماً ، فإذا هي مائـة دينـار ، فذهب بـها الرجل فوزنـها فإذا هي تسعون ديـنار ، فردَّها إِليه وقال : ويَلْكَ إِنما أَعطيتني تسعين دينارا . فوزنها وخاتل أَيضضاً وقال : حَتْمًا ، فإِذا هي مائتة دينـار ، فذهب بها الرجل ووزنهها فإذا هي تسعون دينـارأ 6 فخاصمه إلى عثمان بن عفان رضي اللّ عنه ك فوزنها ابن صائد وقال : حتـماً ، فإذا هي مائة دينار . فقال له عثمان : لا تَقُل حتماً ، فوزنها فإذا هي تسعون ديـناراً ، فغزّمه عـمـان رضي الهُ

عنه البقية (Y)
( ككابة القوآن و جمعه )
( كتابة عثمان رضي الش عنه المصـاحف وجمعه القرن(Y)

* حدثنـا الحسن بن عثـمان قال ، حدثنـا الربيع بن بـر 6 عن سوار بن شبيـب قال : دنلتُ عَلَ ابن الزبير رضي الله عنه في نفر فسألته عن عثمان ؛ لِمَّ شُقَّق المصاحف ، ولِمَّ حمى الحمَى ؟ فقال : (1) قيل اسمه عبد اله بن صاند ، وكان أبوه هrودياً لايدرى من هو ، وانظرباتي

أخباره في أسد الغابة (Y) وانظر إرشاد الساري بشرح صحيح البشاري • : : سV أحمد للسفاريني (Y) انظر في ذلك ، إرشاد الساري النضرة

قوموا فإنِكم حَرورِيَّة (1) ، قلنا : لا والله ما نحن حَروِرِيَّة . قال : قامَ إِلى أَمير المؤمنين عمر رضي اللهُ عنه رجلِ فيه كذب وَوّلع ، فقال : يـأَمير المؤهنين إن الناس قد اختلفوا في القراءة ، فكان عمر رضي الله عنه قد هَمَّ أَن يجمع المصهاحف فيجعلها على قراءة واحدة ، فَطُعنِ طعنتَه التي مات فيها . فلمّا كان في خلافة عثمان رضي الله عنه قام ذللك الرجلُ فذ كر له ، فجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف ، ثـم
 رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فعَرَضْناها عليها حتي قَوَّنَاهاها ؛ -تـم أَمر بسائرها فشُقِّقِت * حدثنـا سليمان بن داود الهاشمي قال ، أَنبـأَنا إبراهيم بن سعل قال 6 وحديُنا ابن شهاب ، عن أَنس بن ماللك رضي الله عنه : 6 أَن حذينة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان رضي الله عنه وكان يغازي أَهل ( المام في فتح أَرمينيـة وأَذربيـجان دع أَهل (r) ) العراق وأفْزِعَنَّ بـاختلافهم في القر اءة (r) فقال حذيفـة لعثمان رضي اللهُ =


 ص ص ا^ وا وما بعدها

 حتى مرقوا منه ( الوسطط للمجمع المغوي ) . (Y) بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر والمثبت عن فتح الباري 9 : ع 1 (Y والرياض

النضرة
 صدر الموضوع - وانظر الـديث الذي بعل الثاني .
 اختلاف اليهود والنصارى ، فأَرسل عئمان رضي الله عنه إلِ حفي حفصة
 بها حفصةُ إلى عثمان ، فأَمر عثمان زيد بن ثـابـا الزُّبَّرْ ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هن هشام




 * حدثنا أَبو داود الطيالسي قال ، حدئنا إبراهيم بن سعد بإِسناده بنحوه ، إلا أَنه لم يذ كر سعيد بن العاص ، وقال : أَن تحرق .
*



 القر آن حتى - والله - إني لأَخشثى أَن يُصيبَهم ما أَّانَ والنصارى من الاختلاف ، ففزع لذلك عثمان رضي الله عنه فزعاً شديداً ؛ فأَرسل إلى حفصة فاستخر ج الإصاحف التي كان أَبو بكر

رضي الله عنه أَمر بـجمعها زيدًا ، فنستخ منها مصطاحف بعث بها إلى
الآثاق (1)

* حلثّنا حفص بن عمر آبو عمر الدُوري المقرىء قال ، حلثنا إسماعيل بن جعفر أَبو إبراهيـم الملديني ، عن عمارة بن غزيـة 6 عن ابن شهاب الزهري 6 عن خارجة بن زيـد ، عن زيد بن ثـابـت : أَن حذيفة بن اليـمان رضي الله عنه قدم من غزوة غزاها بفر جر (r) أَرمينيـة فحضرها أَهلُ العراق وأَهلُ الشامر ، فإِذا أَهلُ العراق يـرؤون
 بقراءة أُبَّيْ بن كَعْب ، ويـأْتون بما لم يسمع أَهلُ العراق ، فيكغرهم أَهل العراقَ . قال : فـأَمرني عتُمان رضي الله عنه أَن آَآكتب له مصحفاً

فكتبتُه . فلما فرغت منه عَرَضَه (£) .

* حدتُنا عبل الأَعلى بن عبد الأَعلى قال ، حدثُنا هشام 6 عن محمد قال : كان الرجل يقراً فيقول له صاحبه : كفرتَ عما تقول ك فَرْفع ذلك إِلى ابن عفـان فتعاظَمَ في نفسه ؛ فجمع انـتيْ عشر رجلاُ
 وأرسل إليّ الرقعة التي كانـت في بيـت عمر رضي الله عنه فيها القرآن . قال : و كان يتعاهدهم . قال : فحدثُي كثير بن أَفْلحَ : أَنه كان فيمن يكتُب لهم ، فكانوا كلما اختلفوا في شيء أَخَّرّوه . قلت :
(1) منتخب كتز العمال Y '
(Y) أي بثغر أرمينية (Y)
(Y) سقط في الأصل والمبثت عن التاج الـامع للأصول ؟ :


لم أَخَّرُه ؟ قال : لا أَدري . قال محمد : فظننت أَنا فيه ظناً ،
 أَخَّرُوه حتى ينظروا آخرهم عههداً (1) ) بالَرْْضَةِ الأَخيرة فكتبوه

ع على قوله

* حـثنـا وهب بن جرير قال ، حدثنا هشام بنحوه ، وزاد : قال محمد : فـأَرجو أَن تكون قراءتنا هذه آخرتها عهداً بالَّرْضْةِ
الأَخيرة .
* حدثنا إسماعيل بن أَبي كريمة الحراني قال ، حدثنا محمد ابن سلمة ، عن أَبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أَبي أنيسة ، عن اَّإي إسحاق ، عن مُصْعَب بن سعد قال : جلس عئمان بن عفان رضي
 صلى اللهُ عليه وسام منذ ثلات عشرة سنة ؛ كِلمَّ أَنتم تَخْتَلِفُون في
 كل" مَنْ كان عنده شيءٌ من القرآن إِلا جَاءَ بِهِ ، قال : فجاء الناس كا عندهم ، فجعل يسأَلهم عليه البيّنة أَنهم سِمِعُوه هِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثـم قال : من أَعْرَبِ الناسِ ؟ عأهِ قالوا : زَيْدُ ابن ثـابت كاتبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فَلْيمُل سعيد ، وليكتُب زيَدْ ، وكتَبَ هصاحف وفرَّقها في الأَجناد . * حدثنا أَبو داود الطيالسي قال ، حدثنا هحمد بن أَبان قال ، أُخبرني علقمة بن مرثد قال ، سمعت العيزار بن جرول الحضرمي
 (1) بياض في الأصل بعقدار سطر ، والمبت عن كتاب المصاحف السجستاني ص Y .

فـأتانا سُويْن بن غَفْلة فقال : إِن لكم علينا حقًّا ، وإِن لكم زوَاراً ،



 ولِسَاني ، قال : ولْكي أُشْهد اللهُ أَني أُبْغضه بـقلبي وبَصري وســمعي وأَحسبه قال وبلساني . فقلت : أَبَيْتْ والله إِلا تـتبيطاً عن آل محمد

 فيه ، ولا تقولوا حَرَّاق المصاحف ؛ فواللّ ما فعل الذي فعل إِلَّا عن مَاَّأِ منا أَصحاب مححمل ، دعانا فتال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقل بلغني أَن بعضكم يتول قراءتي خيرٌ من قراءتلك . وهذا يكاد
 قلنا : فما ترى ؟ قال : أَن أَجمعَ الناس على دصحف واحد فلا تكون فُرْقَة ولا اخختالف . قلنا : فنعمَ ما رأَيـت . قال (1) : فـأيَّ الناس أَقراً ؟ قالو : زيـُ بُنُ ثـابـت ، قال : فـأَيّْ الناس أَفْصَحُ وأَعْرَب ؟ قالوا : سعيد ابن العاص . قال فليكتُبْ سعيلٌ وليـمل زيْنٌ 6 قال : فكانـت مصاحف بعث بـها إلى الأَمصار ، قال عليّ : واللّ لو وليت لفعلت مشُل الذي . فعل (r)

* حدثنا أَبو الوليد هشام بن عبد الملك قال ، حدثنـا محمد (1) في الأصل ॥ قالوا " والمبتت يقتضيه السياق .


ابن أَبان ، عن علقمة بن مرثد ، عن العيزار بن جرول ، من رهط سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة قال : سمعتٌ علياً رضي الله عنه يقول : اللهَ اللَّ أَيها الناس ، وإِيّاكم والغُلُوّ في عثُمان وقولكم
 محمد ؛ جمَعَنا فقال : ما تقولون في القراءة ؟ يَلْقَى الرجلُ الرجلَ فيقول قراءتي خير من قراءتك ، ويلْقَى الرجلُ الرجلَ فيقول قراءتي اَأفضل من قراءتك ؛ وهذا شُبِيهُ بـالكفر . قال فقلنا : فالر أْي رأْيك


 وسعيد بن العاص نقال : ليكتب أَحدكما ويُمْلِ الآخر ، فإن آختلفتـما فارفعاه إلِيّ . قال : فما اختلفا إلا في التابوت ؛ فقال أَحدهما التابوت وقال الآخر التابوه فرفعاه إليه فقال : إِنها التابوت . وقال عَيًّ :

والله لو وليت الذي ولي لصنعت مئل الذي صنع (Y) . * حدئنا عفان قال ، حدئنا محمل بن أَبان قال ، حدئنا علقمة بن مرثُد ، عن العيزار بن جرول السلمي أَنْ سمع سويد ابن غفلة ذكر نحوه ، ولم يذكر سعيد بن العاص ولا زيد بن ثـابت



 والبيان لوحة ؟؟ .

لا إله إلا هو لسمعت هذا من عليّ ؟ فقال : آلة الذي لا إله إلا هو
لسمعتُ هذا من علي" (1) * حدثنّا هارون بن عمر قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن إِسماعيل بن عياش قال ، ححئنا حبان بن يحيى البهرائي ، عن


 وقال بعضهم قرأْتُ على حرفِ عبد الله بن مسعود ، وقال بعضهم



 النذين قرأوا القرآن على عَهْهِ وسَمِعُوه هِن فِيهِ ، كما اختلفَتَ النصارى

 بالأدم الذي فيه القرآن الني كتب عَنْ فَمر رسولِ الله حلى اللّ عليه



 وذوي عقولهم ، منهم نافع بن طَرِيف وعبدُ الهِ بن الوليد الخزاعيّ ألمّ (1) التمهيد والبيان لوحة ؟ ع

وعبد الرحمن بن أَبي لُبَبَة فأَمرتهم آَن ينسخوا من ذلك الأدم آَّر بعة
مصاحف وأَن يتَتَحَّظُوا .

* حدئنا محمد بن الفضل عارم قال ؛ حدئنا القاسم بن الفضل
 رضي الله عنه فقال الآذن : إن القوم ( ) . . . . . . . . . . . والأشعري وإذذا حذيفة يقول لهم : أَّما إنكما إن شئتما أَقمتما هذا الكتاب على حرف واحد ؛ فإني قد خشيت أَن يتهوّن الناس فيه تهوّن الْ الْ
 با ابن مسعود فيطيعك الناسُ . قال ابن مسعود : لو أَني أَعلم أَن أَحداً من الناس اَحغظُ مني لشدَدْتُ رَحْي براحلتي حتى أَنِيْنَ عليه ، قال :
 . على حرف واحد * حدثنا كثير بن هشام قال ، حدثنا جعفر بن بُرْقان قال ، حدئنا عبد الأَعلى بن الحكم الكالابي قال : أَتـيتُ دارَ آَّي موسى



 أَرسل به عثمان رضي الله عنه فأًمر هم أَن يقيموا مصطاحفهم عليه . فقال أَبو موسى : ما وجدتم في مصحفي هذا مِنْ زِيَادة فلا تنقصوها ، ،

وما وجدتم صن نُقْصطان فاكْتُبُوه فيه . فقال حذيفة رضي اللّ عنه : فكيف عما صنعنا ، والله ما أَحلِّ من أَهل هذا البللد يَرْغبَ عن قراءة
 قراءة هذا الآخر • يععي أَبا موسى . و كان حذيفة هو الذي آَّشارَ على

عثُمان رضي الله عنه أَن يَجْهْعَ المصاحت على مُصْحَفٍ واحد (1) .
\# حدثنا إبراهيم بن المنذر قال 6 حدثنا عبد الله بن وهب قال 6 حدثّي عمرو بن الحارث ، أَن بكيراً حدث : أَنّْ ناسأ كانوا
 ففشا ذللك في الناس ، واختلفوا في القراءة ، فكُلِّمِ عثمان بن عفـان رضي الله عنه في ذللك ، فـأُمر بِجَهْع , المصاحف فـَأِرقها ، وكتب

مَصَاحِفَ ثـم بَثَّها في الأَجْنَاد (r) .

* قال ابن وهب ، أَخبرني عمر بن طلحة الليثيّ ، عن محمد ابن عمرو بن علقمة ، عن يسيى بن عبد الرحمن بن حَاطِب قال : قامَ عتُمان بن عغّان رضي الله عنه فقـال : مَنْ كان عنده من كتاب

 من كتاب الله لم تَكْتبوُوْمُا . قال : وما هما ؟ قال : تلقَّيَّتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ جَاءَكُمْ زَسُولٌ هِنْ أَنْفُسِكُمْ (Y) "إِلى آخر
(1) المصاحف للسجستاني ص 0 .




السورة . قال عئمان : وأنا أَّهُد إنهها من عند الله ، فـأَين ترى آَن
نجعلههـا ؟ قال : إختم بهمـا . قال : فختم بههــا . قال ، وقال أبَو سلمة بن عبد الرحمن : أَرَرَ عثمان رضي الله عنه
 بلغوا التابوت قال زيد بن ثابت : ا كتبوها التابوه ـ وقالوا : لا نكتب إلا التابوت ، فذكروا ذلك لعثمان فقال : اكتبوا التابوت ؛ فإنا أَنزله

الله على رجل منا بلسان عربي مبين (1) . * حدئنـا ســليمان بن داود الهاشــمي قال ، أَنبـأَنا إبراهيم


 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأُها ، فالتمستها فلم أَجدها مع

 (1) المصاحف للسجستاني ص اr - الثاج البامع للصحاح \& : سr ، ونهاية الأرب للنويري 19 : •ع -rY\& : إضا




 كما جاء في بعض الروايات هـ ه (0) سورة الأحز اب ، آية

قال ابن شهاب : واختلفوا يوهئذ في التابوت ، فقال زيد التابوه 6 وقال ابن الزبير وسعيد وعبد الرحمن : التابوت ، فرفعوا اختلافهم إِل عثّمان رضي اللهُ عنه ، فقـال اكتبوه التابوت فإِنه بلسان قريش (1) . * حدئنا أَبو داود قال 6 حدثُنا إِبراهم بن سعل عمثله إِلا أَنه

قال : وقال النفر القرشيون التابوت(ץ) . * حدثُنا حفص بن عمر الدوري ، قال حدثنـــا إسماعيل ابن جعفر أَبو إبر اهم ، عن عمارة بـن غزية ، عن ابن شهاب ، عن خارجة بن زيد 6 عن زيـد بن ثـابـت رضي الله عنه قال : عرضت المصحف فلم أَجد فيه هذه الآية (1 مُنَ المُؤْرْنينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا
 تَبْبِيلّ مع أَحد 6 تُم استعرضت الأَنصار أَّأَلْهم عنها فلم أَجدها مع أَحد منهم 6 حتى وجدتها دع خزيمة بن ثابـت الأنصصاري فكتبتها 6 ثـم عرضته مرة أُخرى فلم أَجدل فيه هاتين الآيتين " لَقَّدْ جَاءَكُمْ رسُولٌ

 أَسأَلهم عنهما فلم أَجدهما مع أَحد منهـم 6 حتى وجدتههما هع رجل آخر يـدعى خزمة (0) أَيضاً هن الأُنصار فـأَثُبتهها في آخر ( براءَة )
 والمصاحف للسجستاني ص 19 (Y) (Y) انظر المراجع السابقة




قال زيد : ولو تمت ثـلاث آيات لجعلتها سورةً واحدة 6 ثـم عرضتُه
. عرضة أُخرى فلم أَجل فيه شيدياً فـأرسل عنّهان رضي الله عنه إلِ حفصة رضي اللهُ عنها يسألّها أَن تعطيه الصححيفة ، وجعل لها عهلَ الله لِيرُدها إِليها ، فـأعطته إِيّاها ، فعرضت الصحف عليها فلم تـخالفها في شيء فَرَدْتُهَا إِليه ، وطابـت
 * ححثنـا إبر اهيم بن المنذر قال 6 حدثنـا عبد الله بن وهب قال 6 حدثتي الليـث بن سعد قال : قدم حذيفة بن اليمان على عتُمان رضي الله عنه فقال : يا أَمير المؤمنين إني سهعت الناس قل اختلفوا في
 عثمان إلى حفصة رضي الله عنهما أَن تبعث بـها (Y) ـ يـعني المصحفـ إِليه ، فقالت : عَلَ أَنْ تَرَدّها إِليّ • قال : نعم . فنستخ مصاحف بعث
 بهها أَن تـحرق 6 وقال : مَنْ حَجبس عنده منها شيئاً فهو غلُولٌ . قال : و كان حين جمع القرآن جعل زيد بـن ثابـت ، وألّيّ بن كعب يكتبان القرآن 6 وجعل دعهم سعيد بن العاص يقيمٌ عرَبِيتَّه . فقال أِيّ ابن كعب التَّابُوه ؛ وقال سعيد بن العاص إنما هو التَّبُوت . فقال عثمان رضي الله عنه : اكتبوه كما قال سعيد فكتبوا التَّابُوت (r) . (1) إرشاد الساري
 (Y) في الأصل ( (Y) به " والمثبت يقتضيه السيات .
 ص

حدثُنا محمل بن محاتّم قال 6 حديُنـا التحزامي قال 6 حلثيني
كثّر بن جعفر قال 6 حدثّي أَّي عن محمدل ( . . . . . . . . . . الأكَكْأف ، فجهع ذلك كلّه في صندوتو 6 تُم جمع جماعة من الصشحابة

 * حدثُنـا حفص بـن عدر اللّوري قال 6 ابن جعفر 6 عن عمارة بن غزية 6 عن ابن شهاب 6 عن خارجة ابن زيـل بـن ثـابـت رضي اللهُ عنه قال : لما ماتـت حفصصة أُرسل مروان (ب) إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعزيمة 6 فـأُعطاه إِياها ك فغسلها
. غسالكُ
حدئنـا عثمان بن عمر قال 6 أَنبــاًنا يونس 6 عن ابن شهاب قال 6 حلثّي أَنس رضي الله عنه قال : لما كان مروْان آمير الملينـة


(1) بياض في الأصل بمقدار ثلئي سطر . والسّاق يتتضي أن عثمان رضي اللّ عنه بعل أن الستنسخ المصاحف من المواد اليي كتب فيها القرآن كالأكتاف وسعف النخيل والآدم والصحف وغير ها . جمع تلك المواد في صندوت ـ الت ــ و انظر حديث عحمل بن عمر بسنده إلى محمد بن إسماعيل .ن آلي فليلك الذي سير د فيما بعل . (Y) وني متتخب كنز العمال Y : 1 (ا دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر ") (Y) في الأصل (ا عثمان ) والتصويب عن منتخب كنز العمال Y :
 حفصة رضي الله عنها نقد توفيت في سنة اء أو 0 \& على الـلـلال .


قال الزهري : فحدثني سالم قال ، لا تُوْفِّتَت حفصةُ 'أرسل
 من جنازة حفصة أَرسل بها ابنُ عمر رضي اللهُ عنهما ، فَشَقَّهَا ومزَّقها مخافةَ أَن يكون في شيء من ذلك خلافُ لـا نَسَخَّ عُمانُ رضي اللهُ عنه . * حدثنا عبد الرحمن بن ههدي قال ، حدثنا شعبة ، عن آَّبي إسحاق ، عن مصعب بن سعد قال : آَدر كتُ أَصحابَ رسول الهُ صلى الله عليه وسلم حين شَقَّق عثمان رضي الهُ عنه المصاحف إِّ فأَعجبهم ذلك - أَو قال : لم يُنْكِرْ ذلك منهم أَحد . * حدثنا أَبو داود قال ، حدئنا شُبة ، عن آَبي إسحاق قال ، سمعت مصعب بن سعد يقول : أدر كتُ أَصحاب رسول الله صلى الهُ اله
 عثمان رضي الله عنه في المصاحف(1) ملم * حدئنا إسماعيل بن أَبي كريمة قال ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أَبي عبد الرحمن ، عن زيد بن أَبي أنيسة ، عن أَبي إسحاق إِ
 عليه وسلم يقولون لَقَدْ أَحْسْن



وصَدَّقُوه بما كتب لهم .
" حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ؛ حدثئنا يزيد بن زُرُيع ،


عنه تَشْقِيقِّ المصطف وقد آمنوا عما كتب لهم انُظر إِلى حمقهُم ! !. * حدثنا محملد بن عمر قال ؛ حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أَلي فديلك ، عمن يثيق به : أَن عثمان رضي الله عنه لَمَّا جمعَ القرآن في هصصف واحد ؛ جمَعَ الصحف والعُسُب التي كان فيها القـــرآن فجعلهـا في صندوت واحـــد وكَره أَن يـرق القــرآن أَو
. يشقّته

* حلئنـا أَبو داود قال 6 حدثنـا إبر اهمج بـن سعد 6 عن الزهري قال ، أَخبرني عبيد الله بـن عبد الله : أَنْ ابن مسعود رضي اللَّه عنه كَرِه أَن وَلِي زيد نسخْ كتاب المصاحف ، وقال : أَي مَعْشر المسلمين
 وإنهه لفي صلب رجل كافر . وعند ذلك قال عبد اللُ : يـا اَّهل العراق غْلّوا المصاحف والقوا الله بـها فإنه ها من يَغْلُلْ يَأِّب بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) " فالقوا الله بالمصــاحف . قال الزهري ( قال ابن مســعود
 * حلثُنا دحمل بن عبد الله بن المثنى الأُنصاري قال ، حدثنـا إِسرائيــل بن يونس ؛ عن توبة بن أَبي فاختـــة ، عن أَبيــه قال : بعث عثمان رضي اللهُ عنــه إِلى عبــل اللهُ أَن يَلْفْع المصحفَ إِليـه . قال : ولـِمَّ؟ قال : لأَنه كتـب القرآن على حَوْنِ زَيْن . قال : أَما أَن
 . سورة آل عمران ، آة (1 - IV بياض في الأصل بمقدار ثليّي سطر ، والمبـت عن المصاحف اللسجستاني ص(Y) . VI والعواصم من القواصم

والله لقد قرأُتُ هِن في رسول الله صلى اللّ عليه وسلم سبعين سورة ،
وإن زيداً لذو ذؤابتين يلعب بالمدينة (1) . * حلثّنا عبد الله بـن رجاء قال ، أَنبـأنـا إسرائبـل ؛ عن آلي إسحاق ، عن حمير بن ماللك قال : كَمّا أْمِرَ بالمصاحف اَّن تُغيرَّ ساء ذللك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال : من استطاع منكـم أَن يُغُل مصححفاً فليَفْعَل ؛ فإِن من غَلّ شُيئاً جاء عـا غَلِّ يومَ القيـامة ، ثم قال : ؛ لقد قرأْتُ القر آن من في رسول الله سبعين سورة ، وزيـد صبي
 * حلثُنا الخزامي قال 6 حدثُنا عبد الله بن وهب قال ؛ حدثي يعقوب بن عبد الرحمن 6 عن حمزة بن عبد الله قال : بلغني أْنه فيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ما للك لا تقر| على قراءة فُلان ؟ فقال : لقد قرأْتُ على رسول الله صلى اللّ عليه وسلم سبعين سورّة
 صُلْب رَجُلٍ كافر

* حدثُنا أححمد بن عبد الله بـن يونس قال ، حدثّنا زهير بن معاويـة قال ، حلثّنا أَبو همام الوليل بن قيس 6 عن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة الجعفي قال : فَزِعْت فيـمن فَزِعَ إلى عثمان في المصاحف


 _ IV 6 10 مسند أحمد 10 : 10 (Y) وحلية الأولياء I : IYO

حين راعنا هنا الخبر . فقال : إن القر آن نزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم من سبعة أَبواب على سبعة أَحرف - أَو حروف - وإِ إن
الكتاب كان ينزل أَو - يتنزل - من باب واحد على حرف واحد (1) .




أَحِّكم : هَلُمْ وتَعَالَ
، حدثنا زهير بن. حرب قال ، حدثنا جرير ، عن الأَعمش


 قال أَبو وائل : فقَعَدْتُ إِلى الخَلْقِ لأَمْمَعَ ما يقولون أِلْ ، فما سَمِعْتُ
 ، حدثنا حيان بن بشر قال ؛ حدثنا يتحى بن آدم قال ( أَنبأَنا أَبو الأَحوص ، عن أَبي إِسحاق ، عن المِنْهَال . ( . . . . (1) المصاحف للسجستاني 1 ا - وانظر في متنى المرف : تأويل مشكل القرآن
 . Yoa : التاج البالمع للأصول \& :




 تبلغنيه الإبل أعلم بكتاب الهة مي لأتيته - الخي

الإبل لأَتينه ، فقال له رجلٌ : أَما لقيت علياً رضي الله عنه ؟ قال : بَلَّى قَدْ كَقِيتُه

* حدئنا الحِمَّني (1) قال ، حدثُنا شريك ، عن ابن إِسحاق ، عن أَّي الأسود - أَو غيره - قال : قيل لعبد اللهُ أَلا تقرأُ على قراءة زيد ؟ قال : مالي ولزيد ولقراءة زيد ؛ لقد أَخذت من في في رسول اللّ صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ، وإِنّ زيْدَ بن ثـابـت ليهودي له ذؤابتان (r)
* حدثنا عبد الله بن رجاء ، وشريح بن النعمان قالا ، حدثُنا هحمد بن طلحة ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن عابس ، عن رجل (r) ، عن ابن مسعود رضي الله عنه : أَنه اجتمع إليه ناسُ من






 . ذؤابتان يلعب مع الغلمان وانظر الاستيعاب 1 : . §ll ، rへ৭: 1
 سماه لنا ه (



يـأُمر بشيء وينهى عنه الآخر كان ذلك الاختلاف ، ولكنه جامع ذلك كله ، وإني لأَرجو أَن يكون قد أَاْبر فـر فيكم اليوم من الفقه والعلم من خير ما في الناس ، ولو أَعلم أَحداً تُبَلِّغِنيه الإِبلُ هو أِّ أَعلَم
 حتي أزداد علمَه إلى علْمي ، قد علمتُ أَنَّ رسول الله صلى الهِ الهِ عليه


 الحروف فلا يََعَتْه رغبة عنه ؛ فإِنه من جَحَد شيئاً منه جَحَدَ به كلَّه (r) .


 فإن كُّلاّ كتاب الله (r) . * حدثنا عبد الأَعلى قال ، حدئنا هشام ، عن محمد : أَن أُبَي"




(1) الإضافة عن تاريخ القرآن للدكتور عبد الصبور شاهين YrV .


 الشهرة عند الصحابة أْهما من القرآن .

ولو قرأً غير ها في مصاحفههم قارىئ في الصلاة ، أًو جحد شيئاً منها
استحلوا دَمهه بعد آَن يكون يـدين بهه .

* حدثّي محمد بن الصباح البزَّاز قال 6 حدثنا هشم 6 عن عبل الرحمن بن عبد الله - يعني ابن كعب بن عجرة - عن أَبيه عن جله قال : كننت عند عمر بن الخطابٌ رضي الله عنه ، فقراً رجل هن سورة يوسف ( عَتّا حِين ) . فتال عمر رضي الله عنه : من آَقر اًّك هكذا ؟ قال : ابن مسعود ـ فنكتب عمر رضي الله عنه إلى ابن مسعود :


(1) والسلام
* حدثُنـا أُبو حذيفة قال 6 حدثُنا سفيـان 6 عن سيفف 6 عن

مجاهد قال : نزل القر آن بلسان قريـش .



 التي تنسب إليه ، وتد عرف عنهذه القبيلة ظاهرة الفحفحة ، ، وهي أهبم يبعلو ن الحلاء عينا



 فيه دائماً أن يعمل على نشر النص القراكني خاليأ من الخمصائص اللهجية ، كا كا أنه ذو دلالة على اقتلاره على أن ينتقل من لمجته الخلاصة إلى مستوى آخر كلهجة قريش أو غير ها ؛ شأن المعلم المقتدر داءٌماً .

عن عبد الرحمن بن يزيـد قال : رأَيـت ابن هسعود رضي الله عنه
يَحْكُ المعوذتين من المصسف ، ويقول : لا يـحل قراءة ما ليس منه (1) * حلثنـا يحي بن سعيل ، عن إسماعيل بن قيس ، عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 السورة ، و (ا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ") إِلى آخر السورة . فقـال صلى الله عليه وسلم آيات وقال إِلى Tآخر السورة ، وهذا لا يكون إِلا للقر آن ، لا يقـال آيات وسورة إِلا للقر آن . وهذا إِسناد يرضي عح أَن ما فيه أَسانيد كثيرة جياد منها ما حدثناه عبد الله بن يزيد قال 6 ححثنـا حيوة بن شريح قال ، أَخبرني يزيـد بن أَبي حبيـب ، أَن أَبا عمر ان حدنُه ، أَنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول : تَعَلَّقْتْ بقـد
 وسورة يوسف . فقال : يـا عُقْبَهُ إِنَك لَنْ تُقر أَ سورةً هي أَحب وأَبلغ عنده من (ا قُلِ أَعوُ ذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ " .

* حدثنـا أَحمدل بن عيسى قال 6 حدثنـا عبد الله بن وهب قال

أَخخبرنا خيرهُ بإسناده : هثله ؛ قال : و كان أَبو عمر ان لا يتر كها :
لا ينزال يقرأها في صاهوا المغرب .

* حدثنا هارون بن هعروف قال 6 حدثنـا بسر بن السري قال 6 حلئنا معاوية بن جناح 6 عن الملاء بن الحارث 6 عن القـاسم بن عبد الرحمن مولى دعاويـة ؛ عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال :

كذت أَقود برسول الله صلى اللهُ عليه وسلم راحلته في سفر فقال : يا عقبة


 الْتَفَتَ إليَّ فقال : يا عُقْبَهُ كِيفَ رأِيت (1) ؟ . " حدثنا الحكم بن هوسى قال ؛ حدئنا الوليد بن هسلم ،
 رضي الله عنه قال : قال لي رسول اللهصلى الله عليه وسلم : أُعلمك يا عقبة سورتين من خير سورتين قرأ بهها الناس . قال : فاقر أُ : هـ قُلْ أَعُوذُ





 ؛ حدئنا الحسن بن عرفة قال ، حدثنا إسماعيل بن عياش ال عن أُسيد بن عبد الرحمن الختعمي ، عن فروة بن مجاهد الخـد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : لقبت رسول اللّ اله وسلم فقال : أَلا أُعلمك سُورًا ما أنزل في التوراة ، ولا في الإنجيل
(1) التاج ابلمابع للأصول . \& : .
(*) هكنا وردت في الأصل . . . ولمل الكلمة الصحيحة اركلما هلأثها تتفت

الْفَلَقِ " و (॥ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ (1) ".
" حدثُنا عمرو بن قهد قال ، حدئنا الوليد بن مسلم ، عن ابن عمرو - يعني الأُوزاعي - عن يـحى بن أَبي كثير ، عن محمد





السورتين (r)

* حدثنا عمرو بن مرزوق قال ، حدثنا عمر بن القطان ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم ، عن عبد الله بن فطم ، عن يـحيى بن يعمر قال ، قال عثمان رضي الله عنه : إِن في القر آن لحن

العرب بـأَلسنتها

* حـثنا علي بن أَبي هاثشم قال ، حدثنا إسماعيل بن إبر اهيم عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن عبد الأَعلى بن عبيد الله بن عائل عـر
 فقال : قد أَحسنتَ وأَجمهلمَ ، أَرى شيئاً من لحن سنقيمه بـأَلسنتنا . * حدثنا أَحمد بن إبر اهيم قال ، حدثنا علي بن مسهر ، عن
. 1Eへ: V (1)
.
( المصاحف للسجستاني ص بر ا
( ( ) الإضافة عن منتخب كتز العمال Y :

هشام بن عُروة ؛ عن أَبيـه قال : سـألت عائشة رضي اللهُ عنها عن


 * حدثنا عمرو بن عاصم قال 6 حديُنا حماد بن سلمة 6 عن الزبير 6 أَن خاله قال ، قلت لأَبان بن عثّمان - وكان هـن حضر
 فتال : كان الكاتـب يَكتْب والمملي يُبلي 6 فقـال : اُكتب . قال :
 * حدثنـا عمرو بن مرزوق قال 6 حدثنـا عمران القطان 6 عن زيـاد بن أَّي الفَتْح الهُنَلِيٌ ، عن أَبيه : أَنْ عثمان بن عفّان رضي الله


* حدثنـا يعقوب بن إِسحاق المقريء قال : حدثنـا حزم بـ حازم 6 عن عبد اللهُ بن عمير 6 عن عبد الله بن دعقل بن مقرن : أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا علين في مصاحغنـا إلا فتيـان

قريش وثقيف (1)
(1) سورة طه ، آية ه7 - واللحن المشار إليه في لفظ ه هذان ه . .
(Y) سورة المائدة ، آية 79 - واللحن المشار إليه في لفظ " والصهابئون ه ه


. $17 Y$ (६)

(7) منتخب كنز العمال :

* حدثنا عارم قال 6 حدثنـا هشيم قال 6 أنبـأنا العوام بن حوشب بن يزيد بن الحارث بن رويـم 6 عن إِبراهم التيمي 6 عن


المصاحف (1)

* حدثّنا يحيى بن سعيد 6 وغندر قالا 6 ححثنا عوف قال 6 حدثنا يزيد الفـارسي قال ، أُنبـأنا ابن عباس رضي الله عنهما : قلت لعتمان بن عفـان رضي الله عنه : ما حملكم على أَن عمدتم إلى الأَنفـال وهي من المثاني 6 وإلى بر اءة وهي هن السبع فقرنتم بينههما ولم تكتبوا
 حَمَلَكم على ذلك ؟ قال عثّمان : إٍ رســول الله صلى الله عليه وسلم

 عليه الشئُ يَدْعُو بعضَ مَنْ يَكْتُب عنده - وقال غْنُدر : يـدعو من يـكتب له - فيقول : خَعُوا هذَا في السوّورَة التي يُذْ كَرُ فيها كذا وركذا هِا وإِذا أْنْزِلَتْ عليه الآيـات قال : ضَعُوا هؤلاء الآيـات في السورَةٍ التي

 وقُقْضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يُبیِن لَنَا ، وظَنَنْتِ أَنها
 (1) وني المصاحف للسجستاني ص 11 من حديث هوزه بسنده قال : لا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرأ من أصحابه وقال : إذا الختلفت مي في اللغة فاكتبو ها بلغة مضر ؛ فإن القرآلن نزل على رجل من مضر .

وهما يُدْعَيَانَ القَرِينَيْن (1)
؛ ح حدثنا هارون بن عمير قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة قال ،
حدثنا إسماعيل بن عياش قال ، حدثنا حبان بن يـحي البهراني ، عن أَبي محمد القرشي قال : أَمَرَهُم عثمـان رضي اللَ عنه أَن يُتُابِعوا الطَّوَل فجعلت سورة الأَنفال وسورة التوبة في السبع ولم يَفْصِل بَينهما بِبسْم, اللِّ الرحمن الرحيم
* حدثنا أَحمد بن عيسى ، حدثنا عبد اللّه بن وهب ، عن

 ، حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد اله بن وهب قال قال




لالسجستاني
. المراد سورة الأنفال .
ov: 1 (1)
(Y) هو ربيعة الرأي - ريبعة بن أبي عبد لأرحمن فروخ التيمي ـ أبو عئمان المدني ير ويَّعن أنس والسائب بن يزيد وابن المسيب وعنه سليمان بن بن بلال التيمي ويكيى بن الن سعيد
 سعله . . توفي سنة ست وثلاثين ومائة . قال سوار بن عبد الهّ : ما زأيت أعلم من ربيعة . - الـلاصة للخزرجي

به ، ومَن كان مَعَه فيه ، واجتتماعهم عــلى علمهم بذلك ، فهذا مها بُنْتهَى إِليه ولا يُنْأَلْ عنه .
( باب تواضع عثمان بن عفان رضي الهن عنه )

* حدثنا عارم قال ، ححثننا وهيب ، عن يونس ، عن الحسن

قال : رأَيت عثمان رضي الله عنه نائماً في المسجد مُتوَسِّةًا رِدَاءه (1) . * حدثنا إبراهم الهروي قال ، حدثنـا هيُم قال ، حلثُنا هانم ابن أَبي هشام - مولى قريش - قال : سمعت الحسن يقول : آتَيْتُ
 وطر ح رداءه وَاتَّكَى تجاه سَقَّاءٍ هعه قربة ، يُخَاصِم رَجُلّا فجعل ينظر

، حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال ، حدثنا أَبو أُسامة قال حدثنا علي بن هسعدة - وكان مُرضيا - قال ، حدثنـا عبد الله الرومي قال : كان عئهان رضي الله عنه إِذا قام من الليل يَكِي طُهرْه بيده . فقيل له : لو أَمرْتَ بعض الخدم (r) . فقال : لَهُم اللَّلّْلُ يسْتِرِيَحُونَ فيه . * حدثنا هارون بن معروف قال ، حدثنا عبيد الله بن وهب قال قال (\&) : أَخبره جرير أَبو عيسى محمدل بن القاسم المرادي ، أَنه
(I) الرياض النضرة ص I\&V - وبمعناه في أنساب الأشراف ه : ع ـ

(Y) منتخبكتز العمال



سمع أَبا مرزوق التّجبي يقول : إنّ رجلاً طلّق امر أَّه ثلاناً فَحَرْمُتْ






 * حدئنا هارون بن عمر اللدمشقي قال ، حدثنا عبد الله بن




 عثمان رضي اللهُ عنه : والهًا لِقصَاصِ قَبْلَ فِصَاصِ الآخرة . * حدئنا محمد بن حسن بن زبالة قال ، حدئنا هحمد بن طلحة ، عن إسحاق بن يـحي بن طلحة ، عن عمه هوسى بن طن طلحة قال : رأَيت عثمان بن عَفَّان رضي الله عنه بين عمُودَي سرير أَهْ أَرْوَى
 ، حدئنا هارون بن معروف قال : حدثنا ابن المبارك قال


 * حدثنـا عارم قال ، حدثنا ثابـت أَبو زيـد ، عن عاصم ، عن أَبي عثمان : أَن عَبْدًا للمغيرة بن شعبة تَزَوّ ج ، فدعا نَفَرًا وعثمانَ ابن عفان ، فلما جاء وسعَّ له وقيل أَميرَ المؤهنين . فـأَخذ بسِجْفَي البابِ

 ابن عقبة ، عن دالك بن أَبي عامر قال : كلمتُ عثمان رضي الله عنه - والصلاة قائمة - فتلتُ : افرض لِي يا أَمير المؤمنين . فقال : تـأَّغَّ


فقال : استوت الصُّفُوف يا أَمير المؤمنين فكَبِّر م * حـثنا حيّان بن بشر قال ، حدثنـا يححى بن آدم قال ، حدثنـا شريك ، عن جابر ، عن عامر قال : لَمْ يَتْطْعَ رسولُ الله صلى

 * حدثنا . . . . قال ، حدثنا محمدل بن طلحة . . . . (Y) عن هوسى بن طلحة قال : أَقطع عثمان بن عفـان رضي الله عنه خمسةً (r) هن أَصحاب رسولِ الله صلى اللهُ عليه وسلم أَرَضِينَّ ؛ فذ كر لعبد الله


(1) وانظر في ذلك كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري ع 1 (1) .




* حلئنا عبد الواحل بـن غياث قال 6 حدئنا أُبو عوانة ، عن إبراهيم بن المهاجر ، عن ڤوسى بن طلحة : آَن عثمان بـن عفـان رضي الله عنه أَقطع خمسةً من اَّصحابِ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : الزُّبَر
 وأُسَامةَ بن زَيْد . قال : فرأَيـت جَارَيّ ؛ عبد الله بن هسعود وسعداً

* حدثنا حبان بن بسر قال 6 حدثنا يـحى بـ آدم قال حدثنـا مححمد بن فُضَيْل ، عن الأَعمش ، عن إِبراهيم بن المههاجر عن موسى بن طلحة قال : أَقطع عثمان بن عفان عبد الله بن هسعود

 قد رأَيْتهُ يُعْطي أَرضَه بالثلث والر * حدثُنا الحسن بن عثمان قال ، حدثنـا أبـو يوسف ، عن الأَعمش ، عن إِبر اهيم بن المهاجر عن هوسى بن طلحة بمثله . إلاَّا أْنه
قال : استنْبِنْيَا .
* حدثنـا الحسن بن عثّمان قال 6 حدثنا محمد بن عمر قال حدثنـا إسحاقِ بن يـحي ، عن موسى بن طلحة قال : أَّال من أَقْطع (1) قرية هرمز : ملينة في فارس وهي فرضة كرمان يوصل إليها خور وترفأ إليها
 (Y) ابن الأرت - نقلا عن المدأن ( ياقوت - معجم البلدان ) . (

عثمان بن عفان رضي النه عنه أقطهها للمباب بن الأرث ( ياقوت - معجم البلدان ) .

بالعراق عثمان بن عفان رضي الله عنه قطَائعَ رِمّا كانَ من صَوَافي آل كسرى 6 ومهما جَلْ عنه أَهلُه ؛ فقَطَع لِطَلْحَحَّ بن عُبيد الله :




واحد نـحو حمام (r) ابن عمر

* حدثُنا هارون بن عمر قال 6 حدثنا ضمرة بن ربيعة 6 عن السري بن يـحيى 6 عن ابن سعدي (؛) قال : كثر المال في زمن عثمان رضي الله عنه حتى بيعت جاريةٌ بوزنهها ، وفرسٌ بمائة اًّلف درهم ونخلةٌ بـأَلف درهم (0)
* حلثـنا سعيد بن عامر قال 6 سمعت شعبة يقول : بلغ الفرس

في زمن عثمان رضي الله عنه مائة أُلف درهم . * حدئنا أَبو نـعم قال 6 حدئنا قيس 6 عن أَبي حصين : عثمان رضي الله عنه أَجاز الزُبَّهِ رضي الله عنه بستمائة أَلْ ، قال : (1) النشاستج : ضيعة أو نهر بالكوفة - قال ياقوت : اشتر اها طلحة من أهل الكو الكون
 النشاستج لـميت أن يكون جواداً - ( (ياقوت - معجم البلدان ، والتمهيل والبيان لوحة • ع ع)
 (Y) . كذا (Y) بالأاء (Y)




فلما قَلِمَ هاهنا قال : أَيٌُ المال خَّرْ عْ قالوا : مال آَصبهان . قال :
فـأَعطوني من مال أَصبـهان .

* حدثّنا مـحمد بن سلام ، عن أَبيه قال ، قال عبد الله بن خالد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهها : كَلِّمْ أَمير المؤمنين عثـمان رضي



فكان لا يُكلِّم إخخوته كِبْرًا بععـمان . وحجَّ هشام بن عبد الللك فطاف بالبيت ، وعثمان بن خالد جالسٌ فلم يَقُم إليه . فقال هشام : يـنبغي أَن يكون ذلك الرجل

عثمان . فقيل هو عثمان ( رضي الله عنه (1) ) . * حلثنـا إبر اهيم بن ( عمرو بن كيسان (r) ) قال 6 حدثٌنا عبد الله بن وهب قال 6 أَخبرني ابن لهيعة ، عن أَبي الأَسود ، عن أَّي أُوَسْ - هولى لهم - قال : غَزونا مع عبد الله بن سعد إفريقية في خلافة عثمان رضي الله عنه سنة سبع وعشرين ، فبلغ سهم الفارس ثُلاثة Tالاف دينار ، للفرس أَلْفا دينار ولفـارسه ألف دينار ، .وللراجل

ألف دينار (r)

* حدثنـا إبر اهيم قال 6 حدئنـا عبد اللهن بن وهب 6 عن ابن لهيعة ،

(1 كذا في الأصل - و هذا يو هم أنه عثمان بن عفان رضي اللّ عنه ، ولكنه عثمان ابن عبد الله بن خالد ، وابن بنت عثمان رضي الله عنه فهو حفيله رضي اللّ عنه . . بياض في الأصل بعقلار بلالث كلمات ، والمثبت عن الملاصة للالخز رجي (Y) . lor : V انظر في ذلك باية الأرب (r)

رضي الله عنه وما من نفْسِ مســلمة إِلا ولها في مال الله حقّ * حدثنا خالل بن خِدَانّ قال ؛ حدثنا حمّاد بن زيـل 6 عن هشام $،$ عن ابن سيرين قال : لم تكن الدراهم في زماني أَرخص منها في زمان عثمان رضي اللُّه عنه ؛ أَن كانت الجارية لَتُبَاعُ بوزنها وإِن الفرس لِيبْلْغ خمسين آلْفاً ؛ مما يعطيهم * حدثنا هحمد بن عمر بـن حهيد قال ، حديُنا مبارلك بـنضالة 6 عن الحسن قال : رأَيت عثّهان رضي الله عنه وما من يوم إلا ومناد يـنادي : هَلُمّ إِلى أُعْطِياتِمم 6 حتى واللهُ يـذكر السمن والعسل . * " قال : قدم محمد بن أَبي حذيفة على عثمان رضي الله عنه ، فـأَجازه مائة أَلف .

* حدثنـا خلف بن الوليد قال ، حدثنا هبارلك بن فضالة قال ، سمعت الحسن يقول : أَدركت عثمان وأَنا يومئذ قد راهقت الحلم فسمعته يخطب ؛ وما من يوم إِلا وهم . . (Y) يقسمون فيه خيراً
 وافرةٌ . يـا دعشر المسلمين اغدوا على كسوتكم ، فيتجاء بالحلل فتقْم بينهم - قال الحسـن : حتي - والله - ســمع أَوْس پیقال : اغدوا السمن والعسل . قال الحسن : والُعَوُوّ ينغر ، والعطيات دَارَّهٌ ، وذات
(1) هو قرة بن خالد السدوسي ، أبو خالد البصري ، عن الحسن ، محمد بن سيرين .
 (Y) بياض في الأاصل بمقدار كلمة فوقه كلمة (اكذا ه . .

البَيْن حسن (1) ، والخير كثير ، ما على الأَرض مؤمن يخاف مؤمناً (r) . * حدثنا أَبو عاصم ، عن عوف ، عن آَبي رجاء : أَن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يُعاقبان على الهجاء . قال : واستعلز


فحبسه عثمان رضي اللّ عنه
، حدثنـا موسى بن مروان قال ، حدثنا مروان بن معاوية * عن عوف ، عن أَي رجاء بنخوه . قال : فاستعدوا عليه عثمان رضي الله عنه ، فحبسه حتى مات . وقال :
 فقال عثمان رضي الله عنه : ماله ـ قاتله الله ـ أَراد قتلي ؟!

وقبل هذا البيت مها لم يرْوِه عوفٌ : وقائلة قَدْ مَاتَ في السِّجِّ ضَابِّ

. كذا في الأصل بتذكير حسن (1)
(Y) البداية والنهاية V : Y (Y)






$$
\begin{aligned}
& \text { لوحة آ - وكامل ابن الأثير }
\end{aligned}
$$

لوحة آ .

والشعر الذي هجا به أَصحاب الكَلْب, :


حَبَاهُم بِبَيْتِ المَزْبُـَانِ أَميــرُ
فإن عقُــوتو الأمههــاتِ كَبِيرُ
لـظلٌ له تحت هرير

 إذا غيبِت مِن آخر الليْلِ دَخْنة فيالَكِ من كلْبِ تعوّد ما يرى
فلما أَتي به عثمان رضي الله عنه وأَنشد الشعر قال : ويْلَك أَرميت أُمَّ قومر ;ِكَلْبِهم ؟ لو كنـت على عهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل فيك قرآن ، وضربه وحبسه . فغُرِض عليه يوماً فوُجد هعه خِنْجُر • ويقال وجدَ خِصافي نَعْلِه ، فرده إِلى حبسه بعدما شاور فيه ، فـأشار عليه بقتتله بعضهم ، ونهاه بعض * حدئنا محمد بن سلام قال : كان ضالئ سيّى " البصر فــُوطا صبياً فرفع إلى عثمان فقال إِني سيَّ البصر . فـأَعفاه . وهو الذي يـقول :


وقَيَّارٌ فرسه .
قال : واستعار من قوم من بني نَهْشَلِ كلباً فحبسه سنة ، فلما طلبوه قال . . وأَنشدني الأبَيات الخْمسة . قال : فَرْفع إِلى عتُمان رضي (1) أنساب الأشراف ه : عی والتمهيد والبيان لوحة • 9 - و الأو ائل لأبي هلال العسكري ص YOV

 . ها :

الله عنه فقال : وَيْلَك أَرميت أُمّ قوم بكلبهم ه ه لو كنـت على عهر النبي صلى الله عليه وسلم لنزل فيك قرآن ، ولو تقدم لي قتل شاءر

لقتلتك . فقال :
هَمْمْتُ ولَمْ أَفْعل وكِدْتُ وليْتَني

 لم بزد ابن سام على هذه الثلاثة الأَبَيات " حدثنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدثينا عبيد الله بن وهب قال ، أَخبرني مخرهة بن بكير ، عن أَبيه ، عن سليهان بن بشار :
 فاستشار فيه المهاجرين الأَّألين ، فلم يروْا عليه قتلاُ ، فـأرساله . ، حدئنا هارون بن عمر قال ، حدئنا أَسد بن هوسى قال



 ولو قتلك فُتِلَ . فـأَرسله عثمان رضي الله عنه قال ابن لهيعة ، وحدثنا يزيد بن أَبي حبيب : أَن أن ناعم بن أَ أَحيل
 * حدثنا الصلت بن مسعود قال ، حدئنا آَحمد بن شبويه .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أنساب الأثشراف ه : }
\end{aligned}
$$

عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك قال ، أَخبرني يحيى




 خذوا الرجل ولا تقتـلوه . فقال : ما ترون فيـهه ؟ قالوا : اقتــله
 قتلك . فقال : أَراد قتلي ولَمْ يُرِد الله . فتر كه ولم يقتله والأَصح في خبره أَنه رده إلى محبسه حتى مات ، فلما أُتي الحجا جُ بابنه عُمَيْر بن ضالئ قال له عَنْبَسَةُ بن سعيد : هذا أَّأى أَمير المؤمنين


ولِمَّ؟ قال : لأَنه قتل أَبِي . قال : أَوَلَيْن أَبوك الذي هَمَمْتُ ولَمْ أَفْعْل وَكِدْتُ وَكَيْتَني تُم أَمر بضرب عُنقه ، فقال عبد الله بن الزبير الأَسدي :
 * حدثنّا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا سلام بن مسكين ، عن عمران بن عبد اللُ بن طلحة : أَن عئمان رضي اللهُ عنه خرج (1) (1) بيـاض في الأهــل بمقدار نصف سـططر ، والمبت عن تاريخ الطبري r.rจ:
 لوحة

لصلاة الغداة فدخل من الباب الذي كان يدخل منه . فزَحَمهُ الباب

 ويحك علام تقتلي ؟ قال ظلمي عاملك باليمن . قال : أَفلا رفعت ظلامتك إليّ ؛ فإن لم أنصفك أَو أُعديك على عاملي آردت ذالك مني ؟




فكفل به ، فخلًّى عنه .
قال عمران : فوالله ما ضربه سوطاً ، ولا حبسه يوماً .

* حدئنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ، أَخبرني ابن لهيعة ، عن يححى بن سعيد ، عن آبّب عبيدة ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر ، ع عن آبيه ، عن جن جله عئمان بن عفان رضي الله عنه اشتكى رُعَافاً فدعا حمران نقال : اكتب لعبد الرحمن العهد مِنْ بعدي . فكتب له ، فانطلق حمران

 أَ كان يَصْلُح لك أَن تكتب لي العهد من بعدك ؛ والله يعلم آَني أَخشى
 فقال عئمان رضي اللهُ عنه : عزمت عليك ، أَحمران أَخبرك ؟ ؟ قال :
 وآّما أَنت يا أَبا محمد فهل ولَّبْتْن هذا الأمر يوم وليتُه وأَنت تقدر

على أَن تصـرف ذلك إلى نفسـك ، أَو تُولِيـهـ من بدا لك ، وفي القوم من هو أَمَسّ بك يوْ يْمئذ رَحِماً مني إِلا رجاءَ الصِّلة والإِحسان فيما بيني وبينك ؟ فقال عبد الرحمن : ونَّنْتك ها ولَّنْتُكُ واللّ يعلم





 بين المنبر والقبر فدعا فقال : اللهم إن كان مان من تولئ ما وَلَّاني فأَمتني قبل عثمانفلم يككث إلا ستة أَشهر حتى قبضه الله (r) * * حدثنا ابن وهب قال ، حدثني الليث بن سعد : أَن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه خر ج إله العمرة في خلا عنه فاشتكى عثـمان بعده حتى خاف على نفسه ، وأَوصى ودعا مولاه حمران فكتب عهده في الناس ، واستخلف عبد الرحمن بن عوف في عهله ، وأَمر حمران أَلا يذكر لبَشَرٍ ، فلم يرج


 وما لي بد أَن أَخبره إِيّاه ليحذرك ـ ـ قال : أَهاكتني . قال : إني لم أَفعل

حتى أَستـأُن لك منه . فأَناه عبد الرحمن مسلُّماً ودعا له فيما رزقه الهُ من العافية ، ثم قال : إٍ لبعض الناس ذنباً لا إثم عليك في العفو عنه ، فهب ذلك لي . قال : ما أنا بفاعل حتى تخبرني ما هو ،


 قال : قد كان ذلك . قال : فاختر أَي ذلك شُـت ؛ إن شُـت أَّ أَجلدك
 إلى العراق ، فأَصاب هنالك - لمكانته من عئمان - مالًا وولداً ؛ فلهم

بالعراق عدد وشرف وأموال (1) .

* حدئنا علي بن محمد ، عن عيسى بن يزيد ، عن شيخ من
 عثمان رضي الله عنه بال من الكوفة ، فقال له أَصاحابه : كيف رأَيت
 على الكوفة أبَداً . قال : وما يدريك ؟ قال : هو ما أَّول لكم . وجم


 شكاني إليك أَحد ، آَ بلغك عني آَمر كرهته ؟ قال : وما فا ذالك ؟
 (1) تاريخ اليعقوي r : 179 وانظرسباً آخر عن خروج حمران إلى المراق في


قال : ومن أَخبرك ؟ قال : الأَمر أَشيع (1) من ذالك . فـأَرسل عئمان




وأَمر أَن يُطاف به في السو ق . فقال هوذة السلمي :

 قال : فعاب ذلك ناسُ هن أَصحاب رسول اللّه صلى الهُ عليه وسلم

فأَعتقه

* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال ، حدئنا عبد الله بن وهب

 مريضُ يُعاتبه في بعض ما عتب الناس علئ عليه فيه ، ، وقال لرسوله : اقرأُعلى أَمير المؤمنين السلام ، وقلْ له : لقد ولَّنْتُك ما ولْيْتُك من
 وشهدتُ بيعة الرضوان وما شهلتَها ، ولقد فررتَ يوم أَحُد وصبرتُ .

 رسول الله صلى اللُ عليه وسلم من الطريق إلى ابنته التي كانت لا بها من المرض ، ووليت من ابنة رسول الله صلى الهُ عليه وسلم
(1) في الأصل (1 أثنع ) بنتطة نوق النون - ولعل الصواب ما أثبته . (Y) إضافة بتضضيها السياق .

الني يحق عليّ حتى دفنتها ، ثم لقيتُ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم

 الله صلى الله عليه وسلم كان بعثني إلى قريش لأَستـأْن له باللد بالهَْْي ؛ يطوف بالبيت ، وينحر بُدْنَه ، ويحلّ من عُمْرته ،
 فهاجه مكاني على بيعة الرضوان ، فلما فرغ من بيعتكم ضرب بإِحلى بديه على الأُخرى وقال : هذه بيعة عئمان ، أَفأَيْديكم أَفضل أَمْ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! وأَما ما ذكرت من صبرك


 أَني : لتد عيّرتُه بذنب غَفَره الله له ، ونسيت من ذنوبي ما لا أَدري

أَغْفِرَت لي أَم لم تُعْفر (1)
" حُدِّنْنَا عن ابن أَبي شيبة قال ، حدئنا يحيى بن آدم قال ، حدثنا أَبو بكر بن عيّاش ، عن عاصم بن أَّي النجود ، عن آَبي وائل قال : لَقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد : مالك لا تـأتي أَمير المؤمنين - يعني عثمان - ولا تغشاه $؟$ ف فقال له
 - يعني يوم أُحد - ولم أُخالف سْنة عمر . قال : فأَخْبر الوليد عئمان (1) شرح نج البلاغة لابن أبي المديل 1 : 197 ـ والتهيد والبيان لوهة 101 .

رضي الله عنه فقال : آَما يوم بـذر فإنما ( كانـت على ابنة رسول الله صلى اللّ عليه وسلم 6 وقد ضرب لِي رسول اللّ صلى الله عليه وسلم

 وأَما سُنَّ عمر رضي الله عنه ، فوالله ما أَظنجي أَّا ولا هو ( يطيت (Y) ) سُّنّة عُمر رضي الله عنه . * حدثُنا موسى بن إسماعيل قال 6 حدثنا يوسف بن الماجشون قال 6 حدثتي صالع بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عون ، عن ألبيه قال : بينما نححن جلوس مع عبد الرحمن بن عون في منزله إذ جاكة رجل فسلم فرد عليه عبد الرحمن السلام 6 فقال له الرجل : قُمْ إليَّ هاهنا أُ كُلٌّمك . فقام معه عبد الرحمن فوقف دعه بين الباب والسِّر ثـم دخل علينا كأَن وجهه البُسرُ صرفاً (\&) ، فقلت له : لقد دخلت بو جه ما خرجت بهه . فقال : أَجل ؛ هذا رسول عثمان دعاني فشتـني

ما شاء ثـم ذهب .

* حدثنا أَبو عاصم قال 6 حدثنا موسى بن عبيلدة قال 6 حدئنا
 (1) كذا في الأحل ، وفي التمهيد والبيان لوحة 101 " أما يوم بلر فالني كنت

 نقد شهد ه، .
. سورة 100 (Y)
(Y)
- Y•V : V (§) الصرف : صبغ أحمر يصبغ به ( القاموس ) .
 عنه وقال : كيف أَنت يا أَبا ذرّ ؟ فقال : كيف آَنت ؟ وولَّ وجهه ،

 ركتتين فجوّد فيهها ، وركبه الناس - وأَنا في الناس - فقالوا : يا أَبا ذرّ حدثنـا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سمعت النبي



 فإن هذه الأَموال قد كُنِزَت في الناس . فقال : يا ابن أَخي من أَّنت




فافْتَه إِذن يا ابن أَخي (r) * حـئنا يزيد بن هارون قال ، أَنبـأًا محمد بن عمرو ، عن


 فإنه قد نَفَلَ(r) الناس عندي ، فكتب إليه عثُمان رضي الله عنه يـأُمره
(1) سورة الثوبة ، آبة צ . .
 (Y) نفل الناس أي أنسلمم ( القاموس المحيط ) .

بالقدوم ، فلما قدم تصايَحَ الناسُ : هذا أَبو ذرّ ، فخرجتُ أْنظر إليه فيمن ينظر ، فدخل المسجد فصلَّلَ ركعتين ، نـم أَّى عئمان



 اللِّه(1) " إلى آخر الآية . فأَمره عثيمان رضي اللهُ عنه أَن يـخر ج إله

الرَّبَذَة فخرج ج(r)
، حدثنا عمرو بن عاصم قال ، حدثنا سليمان بن المغيرة ،
 ذَرّ(r) ) على عئمان ( بن عفـان (\&) ) فدخلنا عليه من الباب الذيلا يلا يدخل


 أَبَو ذَرّ رضي اللُ عنه : دُونَكم رياشرَ قريش دُنْيَا كُم فاخْزْمِوها (1)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة التوبة ، آية צ } \\
& \text { ( (Y) }
\end{aligned}
$$

 , التهيد والبيان لوحة


 وما في الأصل أو نتق للسيات .




فصلَّى . فَصَلَّى خلْفَه أَبو ذَرٍ رضي اللهُ عنه (1)





 الموتُ وأَنا عاضُّ عليهها . قال : صدقتَ يا أَبا ذر ، إِنَّا إِنما أَرْمَلْنا





اعذَمُوه ها ودَعُرنا وديننا
 عنه بين ورئته وعنده كَعْبُ (r) فأَقبل عئمان رضي الله عنه فقال : يا أَبا إسحاق ما تقولُ في رجلِ جمعُ هذا المال فكانَ يتصدَّقُ منه ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الصرمة : القطعة من الإبل ، وقيل آخر اللبن واللمان ، } \\
& \text { (r) هو كعب الأحتبَار كا في هلية الأولياء } 1 \text { : } 17 \text { - وشرح }
\end{aligned}
$$

ويحملُ في السبيل ، ويصلُ الرَّحمَّ ؟ فتال : إني لأُرجو له ( خيراً (1) )
 لَيوَدَّن صاحب هذا المال يوم القِيامة أَن لو كان عقـارِبَ تَلْسَعُ السُوَـْدَاء

هن قلبه (Y)

* حدثّنا حجاج بن نصير قال 6 حدثنا قُرَّة 6 عن دحمدل بن سيريـن قال : خر ج أَبو ذَرٍ رضي الله عنه إِلى الشُام '، فشكاهُ هعاويـةُ رضي الله عنه ، فبعث عثمان رضي الله عنه إِليه ، فلما قَدرَّ عليه قال : يـا أَهير المؤهنين لِإني واللّه لست منهم . قال : أَجل ك ولكنما أَردنا أَن تَروُحَ عليك اللقَاحُ وتغدو . قال : لا حاجةَّلي في دُنيا كم . فنخر حتى أَتى الرَّبَّذَة . فكان مـحمد إِذا ذُ كِرَ لَهُ أَن عثمان رضي الله


* حدثُنا الحكم بـ هوسى ؛ وهارون قالا ، حلئنـا ضمرة بن ربيعة ، عن غالب القطان قال ، قلت للحسن : عتمان أَخر ج أَبا ذر ؟

قال : لا 6 دعاذ الله (ع)
*
(1) إضافة يقتضيها السياق .
(Y)

ونهاية الأرب 19 : V. 19 .
(
البلاغة

(0) بياض بالأصل والمثبت عن شرح نهج البلاغة

عن ( حصين ، عن زيد ) بن وهب قال : مررت بالربذة فإذا آنا



 فكتب إلى عثدان رضي الله عنه يشكوني ، فكتب إليَّ عثمان أَن أَقدم




وأَطَعْتُ
 قيس قال : كنت بالمدينة لَنـتِّيَ عئمانَ رضي الله عنه إِذْ خَرَج رجلّ من دارِ الأَمير ، فلما توسَّطَ المسجد وقريشٌ حلق حلق فلق في المسجد قال :
 في ظُهُرِهم لم تُعْنَر قريش . فقلت : هن هذا ؟ قالوا : أَبو ذَرِ . " حدثنا زهير بن حرب قال ، حدثنا جرير 6 عن الأَعمش
 كنت في مسجد المدينة في إمارة عثمان رضي الله عنه فإذا رجلُ آدم
(1) سورة الثوبة 6 آية غ .


- ا :

طويلُ ، وإذا هو أبو ذَر ، فدخلَ المسجدَ فقام فقال : بَشٌّرْ أَصحابَ الكنوز بِكيِّ في الجباه ، وكيِّ في الجنوب ، ، وكيِّ في في الظهور حتى
يتَّقِيَ الحَرْقَ إِخوانُهم
" حدثنا أَحمد بن عيسى قال ، حدئنا عبد الله بن وهب قال ،


 أَعادها الثالثة فقال يا أَمير المؤهنين إِيذَنْ لي فو الله لا أَقولُ إلا خيرْا . قال : تككلَّم . قال : إني سَمِعتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليه وسلم يقول :




* حدثنا كثير بن هشام قال ، حدثنا جعفر بن برقان ، عن




المؤمنين ؟ فقال : سامعُ مطيعُ ولو أَمرَكَني اَنْنْ آتي صنعاء لأَتِيتُها . * حدثنا إسحاق بن إدريس قال ، حدثنا بكار بن عبد الله الربعي قال ، حدثنا موسى بن عبيدة قال ، حدثني الوليد بن نفيع ؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهـا قال : جاء أَبو ذرٌ رضي الله عنه



 ويُشْقِينا . قال : فـَأَذْنْتُ له ، فأَقْبل حتى قعل على سريرٍ من سُرُ
 - وكان طويلاً عظيماً - فقال له عثمان رضي اللهُ عنه : أَنـتَ الني
 ما قُلْتُ هذا . قال عثمان : إني أُقيم عليك البَيِّةِ . قال : ما ما أَدْرِي
 رسولَ الهُ صلَّى الله عليه وسلم قال : إن أَحبّكم إليَّ وأَقربكم مني الذي





 ولا تبرُ ولا فِضَّة إِلا ثيء يُنْفِقُه في سبيل الله أَو يعدّه لغَريم . فـَأَنكر معاوية رضي اللهُ عنه الناسَ ، فبعثَ إِليه مهاويةُ رضي الله عنه جُنْحَ


 أَبي ذَرِّ فَقُلُ له : أَنْقِذْ لي جَسَدِي مِن عَذَابِ هُعَاوية أَنْقَذَ اللهُ جَسَدَك (1) في الأصل كلمة لا تقرأ ، والمبت عن أواخر هنا المبر

من النار ؛ فإنهه أَرسلتي إِلى غيرك فـَأَخطـَاتُ بك . فقـال له أَبو ذَر : اقْرَأْ على دعاوية السلامَ وقُلْ له : يقولُ للك أَبو ذرٍ : ما أَصبـَحَ عندنا

 كتَبَ إلى عثمان رضي الله عنه : إِن كان لَكَ بـالشُام حاجة فـأَرسل إِلى آَّي ذَرِّ ؛ فإِنّه قد أَوْغَرَ صُلُورَ الناس عليلك . فكتتب إِلِه عثُمان

رضي الله عنه : أَنِ الْحَقْ بي (1) .

* حدثنـا ابن أَبي شيبة قال ، حلثُنا يونس بن محمد قال ؛ حدثنا صالح بن عمر قال ، حدثنا عاصم بن كليب ، عن أَبي النجويرية عن بلر بن خالد الحرمي قال : كنـت جالساً عند عثمان رضي الله عنه إذذ جاءَ شيَّ : فلمَّا ر آه القومُ قالوا : أَبو ذَرِّ . فلما ر آه قال : مرحباً وأَهلاً يـا أَنْي . فقال أَبو ذرّ : مرحباً وأَهلاً يا أَنْي ، لَعَمْرِي لقد
 ما استطعتُ أَن أَحْبو
* حلثّني عبد الصمد بن عبد الوارث قال ، حلثّني أَي قال حدثُنا أَيوبِ ، عن حميد بن هلال ، عن عبد الله بن الصامت قال : أَرسل عنمان رضي اللّه عنه إِلى أَبي ذر فقال : لست منهم ؛ لو أَمرتتي أَن أَتعلَّق بعرقوة قَتَبٍ لتعلّقتتُ به حتَ أَموت (r) .



النضرة Y :
. YHY : طبقات ابن سعل \& (Y)

* حدثُنا عَفَّان قال 6 حكَّثنْا حمّاد بن زيد قال 6 حدثنا هشام . . . (1) قال : مرّ عثـمان بسبـخة فقال : لمن هذه ؟ قالوا : لفلان ؛ اشتراها عبد الله بن جعفر بستين أَلفًا ، فقال : ما سرَّني أَنها لي
 فركبَ عثمانُ رضي الله عنه ركبةً فقال : لـَّنْ هذه ؟ فقيـل : هذه
 وَلِّي جزأين منها . قال : أَما واللُه دونَّ أَنْ تُرْسِل إِلى الذين سفهتْي عندهم فيطلبون ذلك إليّ فلا أَفْعَل . فـأرسل إِليه : إِي قد فَعَلْت . قال : والله لا أُنقصك جزأين من عشرين ومائة أَلف . قال : قــلـ

أَاْختـها
، حدثنا صلت بن مسعود قال 6 حدثنـا أححمد بن شبويه عن سليممان بن صالح قال 6 سمعت عبد الله بن المبارك يـحدث عن مـحمد بن إسحاق قال 6 حدثتي جهيم بن الجهم قال 6 حلثّي عبدالله ابن جعفر - وقال 6 حدثني رَنْ سَمسـع عبد الله بن جعفر يـحدث - قال : كان علي رضي الله عنه لا يـحضر الخصومة ويقول : إِن لها لـحِميٍ ، وإن النيطان يـحضر ها 6 وقد كان جعل خصومة إِلى عقيل بن آِي طالب $،$ فلما كبر ورَقَّ حوّلها إِليّ ، فكان إذا دَخَلَتْ عليـه خصومةٌ أَو نُوزِعَ في شنيء قال : عليكم بعبد اللهُ بن جعنر فما قَضَى عليه فَعَل وما قضى له فلي . فوثـب طلحة بن عبيد الله في ضفيرة كان عليّ ضفرها على النّي له بيننـا ، و كانت له إحدى عدوتي الوادي ، و كانتت
 . (1) بياض في الأصل بقدار كلمة

فيها إِل عثـمان بن عفـان رضي الله عنه ، فلما كثر الكالام منـا فيها قال : إِني راكب غدًا هعكم في ركب بن المسلمين ؛ فإن رأَيت ضررا أَزلته . قال فركب وركبنـا معه - وفي قدمة قدمها معاوية من الشام فركب معنا - فو الله لكأَني أَنظر إِليه على بغلة بيضاء تعتق أَمام الر كب ونحن نتداول الخصهوهة إذ رَّى بكلمة عرفتٌ أَنه رفدني بـها قال : يأ هذان إِنكما قد أَككُرتما علي ، أَرأَيـت هذه الضففيرة كانـت لي في زَمان عمر رضي الله عنه فلقيتها منه - فقلت : نعم والله أَن كانـت لفي زمان عمر رضي الله عنه . قال فقال الركب جميعاً : كال والله لو كانت ضررُا ما أَقَرَّه عُمَرُ رضي الله عنه . قال : فالله يعلم ما انتهينا إِليه حتى نرد عليه القضضاء أَن قيل أَن كان في زمان عمر ، فلما انتهي إليـها عُمان رضي الله عنه قال : والله ما أَرى ضررًا ، وقد كان في زمن

عمر رضي الله عنه ، ولو كان ظلمًا ما أَقره . * حدثنـا أُبو داود قال 6 حدثنـا شعبة 6 عن الحكم قال سمعت علي بن الحسين يـحدث عن هروان بن الحكم قال : شهلت علياً وعثمان رضي الله عنهما بين مكة والمدينة ، فنهي عثـمان رضي الله عنه عن الُُمْرَة في أَشْهُرِ الحَجِّ ، أَو أَن يـجِع بينهجما . فلما رأَى ذلك عليُّ رضي الله عنه أَهَلَّ بههما جميعاً ، وقال لَبَّْلكَ بـعْمْرْة وحجة هـعاً ، فقال له عثمان رضي الله عنه : تراني أَنهى عن شيء وتفعله ؟ !

. الناس
(1) وفي الغدير 9 : •
 وأَتاه عتُمان بُسْفَان ، وما اجتمعا بَعْدَها ، فنتهَى عثمانُ رضي اللهُ عنه أَن يـجمع بينهما - يعغي الحجٌ والعُمْرَه - فقال له عليُّ رضي الله عنه : ما تريـلُ إِلى شيء فَعَلَه رسولُ الله صلى اللهُ عليه وسلم تْنْهُى عنه ؟ قال :

. أَهَ
، حلدثنـا أَيوب بن محمد الرقي قال ، حدثُنا مروان بن معاوية عن حميل بن حسان ، عن علي بن حسين قال : لَبّى عليٌ رضي اللّه عنه بالحج والعُمْرَة جميعاً ، وعثمان رضي الله عنه يسيرُ في مو كبه ، فقال رجل" من مو كب عثمان رضي الله عنه : من هذا الذي يُلتبيٍ ؟ ! إِن هذا
 إنسانٌ

* حدثُنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنـا سلام بن هسكين ، عن عمران بن عبد الله بن طلحة قال ، حدثني سعيد بن المسيّب قال : شهلدتُ عليًا وعثمان رضي الله عنهما كان بينهما نَنْْ غٌ رْن الشيطان

 * حلثُنا معمر بن عمر قال 6 حدئنا أَبو يوسف - يعني القاضي-
(1) بياض في الأصل بمقدار ربع سطر . والسياق يقتضي (ا سهعت سعيد بن المسبب

بكدث : خرج علي" للحج ، وأتاه عثمان بعسفان ه ه .
(Y) مسند أحمد



عن هحمد بن عبد الرحمن بن سلمة ، عن مروان بن الحكم قال : اشتكى عليُّ رضي اللّه عنه شكوى آدت منه فـأَّاه عنُمانُ رضي الله عنه




 وإِا حرب فننابن ، ولا تجعلنا بـين السماء واللاء 6 إِنك والله لئن



 جميلِّ واللُّ المْتْتَانُّ (1) "، قال فقلت : إِنا إِذن والله لنكسِرَنْ رِمَاحَتًا ولنقطعَنَّ سُيوفَنا ، ولا نككون في هذا الأَمر حَيْنًا لِمَنْ بَعْدَنا . قال فقال عثمان رضي اللهُ عنه في صدري : اُوْكُتْ ، ما أَنْتَ وذَالكَ لا أُمٌ لَكُ (r) ! ! * حدئنا معمر قال ، حدثنـا أَبو يـوسف القاضي ، عن ابن أْني عمرو بن دينار ، عن عمرو بن دينـار قال : تَذَا كَرْنا أَمرَ عثمان رضي الله عنه عند عبد الله بن عبّاس رضي اللهُ عنهما ؛ فَمنّا العَاذِرٌ لَهُ رِّ

(1)










 أَتْرُ كه

 وما عليٍ وحْدَه قال فيك ، بل غيرُه ، فلو أَنك اتَّهْمْت نفْسَك للناسِس
 نَزلوا فأَّخذت منهم وأَخذوا منك ما كان بان بذلك بـأُس . قال عئمان : فذلكَ إٕليكَ با خالُ ، ، وأَنت ببني وبينهم ، قال :


 مروان بن الحكم كان جالسأ بالباب ينتظره حتى خر ج ، فهو اللني ثناهُ عن رأيه الأَول

فـأقبل عَلَيَّ أَبي وقال : يـا بُتي ها إِلى هذا من أَمرِه شئيءٌ ، ثُم قال :
 فقال : اللهم اسبق بي مالا خير لي في إدرا كه 6 فما مرَّت جمعةٌ حتي

مات رحمه الله (*) )

* حدـُنا هحمد بن يـحى قال 6 حلدثني عبد العزيز بن آبي تابـت قال 6 أَخبرني هحمل بن جعفر بن أَّي كثير 6 عن يونس بن
 عليه عليُ رضي الله عنه عائدا فقـال عتُمان رضي الله عنه حين ر رال
 * حلدُنـا حيان بن بشر قال 6 حديُنا عطاء بن مسلم 6 عن جعفر بن يرقان ؛ عن ميمون بن مهران قال : بلغ عَلِيًّا رضي الله عنه
 فجاء عليُّ رضي الله عنه إلى عَمِّه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال : يا عم إِنه بـلغني أَن أَمير المؤهنين يريـد أَن يـذكرني إِذا صلى الظهر وجلسائي 6 وإِن الناس فد كثروا وأَنا أَتقي أَن يـذكرني فـأْتِه فانههُ عن ذلك 6 فدخل العباس على عثمان رضي الله عنهها وهو على وسادة له 6 فحين رTه تنححى عنها حتي جلس العباس رضي الله عنه عليها ، فقال له : ما حاجتكك يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال :

 والموفقيات ص •
 هو عثمان وأن الذي استشهد بالشعر عليٌ

أَخوك في دينك ، وابن عمك في النسب بلغه أَنك تريد ذكره إذا صليت الظهر وأَصحابه ، فلا تفعلْ . قال : لا آتي ما تكرهو هون ؛ فإن شئت فمرْ أَني في ديني وابن عمي في النسب فلئن شاء فليكن أَول داخل وآخر خار ج وأَدناهم مجلساً . فلقي العباس عَلِيًّارضي الله عنهـا


 وأَدنامم مجلساً مني . فقال له عليُ رضي اللهُ عنه : يا عم لو آلآ آردت ذلك لفعله لي ولكن أَبى عَلَّي وعليه الكتابُ . قال عطاءٌ ، وحدثني بعض أَصحابنا قال : فقال العباس رضي الهِ
 * قدم تُمم بن مُقْبِل العجلاني(1) الملينة ، وقد اشتد الطعن على عئمان رضي الله عنه ؛ فسمعهم يذكرون أَن علياً رضي اللهُ عنه رأُس ذلك الطعن ، فدخل يوماً على عثمان رضي اللهُ عنه وعليٌ رضي
 عن المتكيُ فأُغبر أَنه عليٌ ، فقال حين رجع إله بلاده : (1) هو تثم بن أْي مُمْتْل من بني عجلان ، أبو كعب ، شاعر جاهلي أدرك


 وسط الْآلي ص ويلاحظ أن أبياته هذه لم ترد في ديوانه اللذي حقته الدكتور عزت حسن وطبع

خَرَجْنــا وغَادرْنَا ابنَ عفَّــــان مُدْنْـــاً هِن السَّــْنِ لا يَسْلُك (إِلى ) السيف ضَارِبُه


 * حدئنا أَحمد بن مهاويه قال ، حدئنا إِسماعيل بن مجالد ابن سعيد قال ، ححثنا إسماعيل بن أَبي خالد : أَن الوليد بن عقبة كتب إلى عثمان رضي الله عنه يبغضهن على ابن مسعود ، وأَن عثمان رضي الله عنه سَيَّهَ من الكوفة إِلى المدينة وحَرَمَه عططاءَه ثـلاث سنين . * حلثنّا حيان بن بشر ( . . . . . . . . . . عن الأَعمش ،

عن زيد بن وهب قال : بعث عثمان رضي الله عنه إِل عبد الله :
 فبلغ ذلك أَهل الكوفة فخرجوا في السلا ح حتى وصلوا الجبّانة ،
 أَحدُ ونحن أَحياء . فقال عبد الهُ : إن له عَلَّ بيعة ، وإِنه كائن أَمرٌ ،

(1) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر







* حدثنـا ( أَبو بكر الباهلي قال 6 حدثّنا إسماعيل بن مجالد قال 6 حدثنـا إسماعيل بن أَبي خاللد قال : أَوصى عبد الله إلِ الز الزبير وأَمره أَلا يصلي عليه عثمان ، فلما مات عجَّله ، وانتههى عثمان رضي الله عنه إِلى القبر حين رفعوا أَيـديـهم من التراب فقـال : يا زبير لِمَّمَمْ تؤذن (1) ) أَمير المؤهنين ولَّمْ تُعلِمه ؟ قال الزبير : إِنما كَرَامَةُ المِيِّتِ



الزّبير : ما كنت تصل إِلى ذالك . وتفرقا . تُم أَّى على ذللك ما شاء اللذ 6 ثـم كلم الزبير عشمان رضي اللّ عنهما فنقال : يـا أَمير المؤمنين عِيال عبد الله أَحق بـططائه هن بيـت

المال . فدفع إليه عطاءه (r)

* حدثنا عنان قال 6 ححثنـا معمر قال 6 سمعت آلَي يُحكِّث قال 6 حدثنـا أبَو نـدرة ، عن أَبي سعيد مولى الَّي أَسيد : أَن عثـمان رضي الله عنه نهى عن الحكرة ، قال فلم يزل الرجل يستشفع حیى بـدل مولاه . فدخل الزبير رضي اللّ عنه السوق فإذا هو كموالٍ لبني
 رضي الله عنه مقبل على بغلة له ، فممثى إليـه فـأخـذ بلجام البغلةِ
 (1) ما بين الحاصرتين وارد في آخر اللوحة YOV ، و هي عبارة عن ورقة ملخصرة
 من المنسو خ - ولكن هذه الطيارة أضيفت في غير مكانها ـ ألما أما بقية النمبر فتد ورد في طيارة أخرى أضيفت اللى النص بعد اللوحة . اللى هنا ينتهي عجز الخلمر السابق المشار اليه في آخر التعلية (Y)

هُضِلٍ ، غير أُنـه قد اشتد عليه في القول تـم تر كه . فلما نزل أُلْقِيت له وسادةٌ فجلس عليها ، وجاءه الزبير ( فسلم عليه وقال : والله يـا أَير المؤمنين إني لأَعلم اَّن للك حقاً وركَي رجلّ إِذا رآَيت المنكر


على الوسادة إِلى جنبه (1) ) .

* حدثنـا يزيـل بن هارون قال ؛ حدثنـا إِسماعيل ؛ عن قيس قال : دخل عثـمان على عبد اللّه وهو مريض يـعوده فقال : كيـف تـجدك ؟ قال :
 * حلثُنا أَحمد بن معاويـة قال ، حدثنا إِسماعيل بن أَبي خالد قال : لما بلغ عـُمان أَن عبد الله مريضى حمل إِليه عطاءه خحمسة عشر أَلفاً ، وكان عطاء البلديين خهسة آلاف ، فدخل عليه عثمان رضي الله عنه فقـل : كيـف تجلدكُ ؟ قال : مردودٌ إِلى مولاي الحق . قال : يرحملك
 ينفعني ! فـأَنا آخذذه منك يوم التيـامة . فانصرون ولم يـقبل عطاءَه (ب) . * حدثنـا يزيـد بن هارون قال ، أَنبـأَنـا إِسماعيل بن أَّي خاللد عن عامر قال : دخل عثمان رضي الله عنه على عبد الله يـوده وقال : (1) ما بين الحاصرتين وارد ني أول اللو حة • آ ـ أما صدر الهبر فوارد في الطيارة الملحقة باللوحة rv : و وتتمة النـبر في شرح هج البلاغة


 . IEV : Y Y

هذا عطاؤلك فخذه . قال : لا حاجة لي فيه ؛ منعتني إذ كان ينفـعني
و كان حرمه عطاءه عامين (؛)
 وعمران بن عمر قالا : دخل عثـمان رضي الله عنه على عبد الله يعوده 6
. فاستغفر كل واحلِ هنهما لصاحبه (Y)

* حدئنا عمرو بن مرزوق قال 6 حلثُنا المسعودي ، عن القـاسمي . عثثله ، وزاد : فلما قام نـال رجل من عثمان . فقال عبد الله : ما سرني
 " حلثـنا أَحمد بن عبد الله بن بـونس قال ، حدثنا إسرائيـل عن أَّي يعفور 6 عن سلمة بن سعيد قال : ما سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قائلا لعثمان سواقط ، ولقد سمعته يقول لئن قتلتموه

لا تستـخلفونه (؛)

* حدثنا عبد الواحل بن غياث قال 6 حدثنا حماد بن سلمة 6 عن عطاء بن السائب 6 عن عامر الشعي : أَن رجلاٌ من بـي أْميه غصَبب رجلاً من أَهل اليِمن إِباًّ له ، فجاء الرجل إِلى عثمان فقال : يـا آمير المؤمنين 6 إِن فلاناً غصبني إبلي • فقـال عتمان : نـحن نرد عليك إبلكَكُ بغصصالها . قال : إذن لا تبلغوا واديَّ حتى تهللك فصالُّها وتنقطع الْبُانُها. (1) وانظره بروايات أخرى في شرح نهج البلاغة س : 1؟ . والرياض النضرة
 طبقات ابن سعد . rv. : r
أنساب الأشُراف 0 :
 . 1\& 1 : $\gamma$

فـَّوْى إِليه بعض القوم فقـال : قل اجعل بيتي وبيـنك عبد اللّ ابن هسعود . فنظر عثمان رضي الله عنه فإذا هو بابن مسعود في غِمارِ الناس ، فقال : قل فيها يا أَبا عبد الرحمن . فتال : كدْت (1) أَقول فيها ، وإِنك تزعم أَّي كافر . قال : قلت ذالك ولكي وجلت عليك فيـما يـجد فيه الأَخ على أَخيه . فقـال شبدل اللّه : إِنكك إِن دفعت إِليه إِبله هاهنا لم تبلغ واديه حتى تنقطط أَلْبانها وتهالك فصالها ، ولكن ادفع إِليه إِبله بـأَبانها وفصالها بواديها * عن أَبي الضضى ، عن هسروق : أَر ( . . . . . . . . فطلبته عند أَبي هوسى فوجلته وحذيفة وأَبا هوسى في غرفة أَّي موسى فجعل. . . (r) يـقع في عثمان رضي الله عنه ويتنـاوله ويقول : هو وهو . . . . (؟ قال حذيفـة : على ذلك لو أَنه، أَرسل إِليلك الآن يـا أَبا موسى فاستعمللك على البصرة ، واستعملك يـا أَبا عبد الرحمن على بيت المال 6 واستعملني على المدائن لرضينا وسكتنا ، و كنا خلفاء

نرضى أَو نسكت . فقـال عبد الله : إِنـا إِذاً لقوم سوٍ . * حلثُنا سعدويه قال 6 حدثنـنا عباد بن العوام 6 عن سغيان بن جبير ؛ عن يعلى بنن مسلم ، عن جابر بن زيـل ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن هسعود رضي الله عنهما (ه) .
(1) كذا في الأصل ، ولعلها كيف أولول فيها ؟
 فظلينه عند حذينة فلم أجلده عند حذينة ") .


(0) طبقات ابن سعد

* حدثنـا عبد الله بـن رجاء قال ، أنبـأنـا المسعودي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : آخى ' النبي صلى الله عليه وسلم بيـنعبدالله وبين ابن

الزبير بالأخوة التي كانوا يتوارثون بـها قبل آنتتنزل آية المواريـث . * قال وأخبرنـا المسعودي ، عن القاسمي قال : آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين عبد الله ، وأَوصى عبد الله إلى الزبير (1) . * حلئنـا يزيـد بن هارون قال ، أنبـأنـا إِسماعيل ، عن قيس قال : قال الزبير لعيُمان رضي الله عنه بعد ما مات عبد الله : آَعطي عطاء عبد الله فعيال عبد الله أَحق بعطائه هن بيـت المال 6 فـأَعطاه

- خمسة عشر أَلف دِرْهم
* حدثُنا حماد بن سلمة 6 عن هشام بن عروة 6 عن آَبيـه : أَن ابن أَّي زينبب كان يتيماً في ( . . . . . . . . ) ) في يـده شمراخ يضرب بـه الزبير 6 فـَّاخذه الزبير وقال : اضرب بـه عثمان ، فـاًّى . ( ${ }^{\text {( }) ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~) ~}$
 أنه أوصى فكتب في وصيته :


 وفي رواية أخرى عنه فقضيا لا حرج عليهما في شيء منه ، و وأنه لا تزوج امر ألة من من بناته


به في رقيقه إذا أدى فلان خمسمائة فهو حر امر

\# إن وصيه عمار بن ياسر " .
. بياض في الأصل بققدار كلمتين (Y)
. بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر (Y)

* حدثُنا سويد بن سعيد قال 6 حلثُنـا علي بن مسهر 6 عن هشام بن عروة 6 عن أَبيه قال 6 حدثي مروان بن الحكم - وما إخاله يتههم عَلَيْنا - قال أَصاب عثنمان بن عفانَ رضي الله عنه رُعَوٌْ شديد سنة الرُّافْ حتى حبسه عن الحج . وأَوصى ، فلدخل عليه رجلٍ من رع قريش فقال له : استخلف . قال : وقالوه ؟ قال : نعم . قال : ومن هو ؟ فسكت . ثـم دخل عليه آخر فقال : استخلف - قال آَراه الحارث بن الحكم - فقال عـُمان : وقالوه ؟ قال : نعم . قال : ومن هو ؟ فسكت . قال عئمان : فلعلَّهم قالوا الزبير ؟ قال : نعم . قال : أَما والذي نفسي بيلده إِنه لخيرهم ( ما علمت ) وإِنه كان

أَحبهم إِلى رسول الله صلى اللهّ عليه وسلم (1) . * حلثُنـا أَبو عاصم قال ؛ حدثنا ابن جريـج قال 6 أخبرني ابن اَّي مليكة : أَن عقيل بن أَبي طالب خطبب فاطمة بنـت عتبـة فقالت: تزوجي وأَنا أَنْفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : أَين عُتبَهُ ابن ربيعة ؟ أَين شَيْبَةُ بـنُ ربيعة ؟ فقال : على يسارِك إِذا دخلتِ النار . فشذّت عليها تُيـابها فـأتُت عـُمان فقـالت : لا والهَ ، لا يُجمع رأُسي ورأْسُ عقيل أَبـداً . فـأُرسل ابن عباس وأَرسل معاويـة ، فقـال
 شيخين من بني عبد مناف . قال : فـُّنْمِيا وقد شَلَّا عليههما أَثوابههما

وأَصلحا شأُنهـما (r) (r
(1) مسند أحمد 1 : צ
 لوحة 110

* حدثنا أبو عاصم قال ، أَخبرني جويرية بن أَسماء قال : خطب مروان وسعيد بن اللاص إلى عئمان ، فدعا مروان رجلاٌ كان المان
 فاحتل لي . فأَتى ذلك الرجل عثمان وهو في المسجد متكيُ فجلس إِليه فقال له عئمان : ما خبر الناس ؟ فقال : يا أَمير المؤمنين تر كت
 أَشرفهما ، وقد شك الناس أَيهما أَشرف ، فدرا الما مروان فزوجه .
 قال عئمان بن عفان : يا بني محزوم ما أَجد بعد عشيرتي أَحب إِيكّ
 والهيبة ، فقال رجل : يا أَمير المؤمنين فأَنْكِحْنَا إِذن .

 - أ

فسمعت زيد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أَبي طالب يُحدِّث

 * حدئنا محمد بن عباد ، قال حدثُنا إبراهيم بن سعل قال :
(1) في الأصل (ا يقولون ه . .
. إضانة يتضيها السياق (Y)
(r) وفي تاريخ الخميس Y Y Y Y Y ابنته مريى الكبرى من سعيد بن العاص فلما هلك عنها زوجها لعبد الرحمن بن بن الـارث ابن هشام المخزومي " .

، دخل عُيَيْنَهُ بن حصن على عئمان رضي اللّ عنه ليالً وهو يتعشى
 وقال : أَراك تواصِلُ يا أَبا مالك . قال : لا ، ولكيني وجَدْت صوم

الليل أَهون عليّ من صوم النهار * حدثنا نصر بن عليّ ، عن غُبَيْد اللهُ بن تَوْر قال ، حدثني



فقال : لحمُ ظي ذكر

* قال أَبو شهاب ؛؛ قال مسعود بن مُعْتب الثقني : لأَفين قريشاً تشـتري غيـلي
 قال فاشتري عثمان بن عفان رضي الله عنه أَهو الهم بعد ذلك ؛ فإنه تعلَّ فيها ينظر إذ ذكر مسعوداً وشعره فقال : واعجبا لمسعود !! لو رأَى ما أَعطى اللهُ قُريشاً لتحاقر زرعه وحجرانه . قال : وسبُيعة بنت عبد شمس لها عروة والأسوود ابنا مسعود . وأُميمة بنت عمر

ابن عمير من ثقيف لها عامر وأَبو عامر ابنا مسعود . وكان من خبر سالم بن مُسَافع (1) أَحد بني عبد اللهُ بن غَطْفَان
 (1) هو سالم بن مسافع بن دارة بن كعب بن عدي بن جشيم بن عوف بن بهئة


 سالم بن دارة في خلاذة عثمان رضي النّ عنه قتله ابن أبير الفزاري بسبب ما ذكره =

فهجاهم . فلقيه زمُيل بن. أُبَيْر أَحد بني مازن بن فزارة فـأَوعده فلم
 أَبقى ضغينة ولا أَخبث نتيجة من هن هجائك ، فإِياك وإِياه . فقال :

 لا يلقاه إلا قال : يا زهُيَل ما يـحبسني عن صلح قومي غيرك ، و وقال :
 في استكين يغيب الفهر بينهما و كَغْنَبٍ كسنَامر البَكْرِ مَرْمَار



 من جِذْم قِيْس وأَخْوْالي بَنُو أَسَدِ جُرْنُومة نَبَتَتْ في العِزِ واعْتَلَكت قال : بُعِثَ الشعر ورُوِي ونشر عليهم أَمراً كان قدنُسي
 فيهم ابن دَارَة فقال : أَفَزَارَة ؟ قالوا : نعم . قال : أَفيكَ زُهَيْل ؟ قال زمُيْلَ : نعم . قال : أَلا تَبَر قسمي يا زُميل حتى أُصالح قومي





فقال : يا ابن دارة هعذرة إليلك ؛ إنـه لا حديـلة في الر كب إلا منخياط يَختاط بـه القوم . فغضهبت فزارة أَشد الغضهب - وأُم دينار بين بني بـدر - فقال الغطفيـون لابن دارَة تغيـب عنا من شرك إلا آَن
 وطرده وتهلدده . فقال :
 لَحَى الله قوماً بين زَيلد وهِزيَّ


 وأَنــتم زمامُ من أَزهـة طيء وأَنتَ بـخير جنة الســهل والجبل وأَبقى الخطوب من عدي بن حاتـم $\quad$ حساما كنصل السيفسُلّمنالخلل

 تــم انضم إِلى قومه وقد احتفظت عليه فزارة وتـحاضَّت ، وقال رجل منهـم :


 فـأين مولاكك منظــــور لحلته وأَين مرقـــة عنـها وابن عمار (1) بياض في الأصل بمقدار ثللي سطر

فهرًّ القوم زُمَيْنَّ وخر ج رُكوبُ بن مُراد وهو فيهم صادرين عن المدينة ، فلقيهم رهطُ من بني عبد الله مقبلين من بطن نخلة فيرم ابن دارة فسمعه زُمَيْل يتغنى ليلا :





 صاحبنا ، وأَقبل نحوهم فتواقفوا وحذر بعضهم لبعض ، ثم انصرف
 الله عنه فاستعلوه ، فأَقبل على ابن دارة فقال : من ضربك ؟

 فقال منظور : كذب ابن الأَمة ، ولكنه لم يَلْق ابن حُرَّةٍ غيره . فأَمر
 وخرجت رسل عثمان في طلبه معهم رسلُ بني عبد الله ، واختفى زُمَيْلُ
 بِرَيْنَبَ ، فكان الكلبي يقول : اذهبوا بَصَبُوِ حِ زَينَب ، ، وادرجوا

 وأَدْنَيْتُ جِلْبَبَ عَلَ نَبْتِ لِيْحَتِي

لستُ وإنٍ قالوا أَمنتَ بـآمنٍ ولا بألا بائت وإلا على جدّ بِرْفَقي

 ثـم هجمت عليه رسل عثمان رضي الله عنه وهـو بكاء من مياه

ما إنْ يُرِيدُ الكَوْمٌ إِلَّا كَتْــلي ( يريـــد قتــي )

يَصْرَعْن أَو يَلْتَـِوِينَ رجْا
فظنته الرسلُ أَهةً عجماء فلم يعرضوا له - وقال :
 تُمَّ جَعَلْت عَقْــلَه البَكَارَة ويقال إن ابن دارة صحّ من ضربته وبرئ - أَو قارب ذالك - فدسَّت بنتُ عُيَيْنَة امر أَةُ عثمان بن ان عنا
 ابن دارة سُمًا ، فانْتقض جرحه ، فلما أَشفى على الموت قال لأَبيه :


 فلما بلغ الشُر أَباه قال ؛ عَقَّي حَيَّا وكلَّفتي ها لا أُطيق هَيْتًاً . وقُتِل عتُمان رحمه الله ووقعت الفتنة ، وهمّ الفريقان أَن يتحاربوا اكِّ ،

وخلصَ الأَمرُ لمعاوية رضي الله عنه ، فمضى عبد اللّه بن عبّاد بنعُقْبْة ابن حِصن إله بني عبد اللهَ يَعْرِضُ عليهـم الدِّيَّة ، فـَّأطافوا به وجعلوا

 العرب في أَمرهم ، وقيل في ذلك أَهعار كثيرة من الفريقين ، وكان من اَّشهر ما قيل فيه قول الكُمَيْت بن معروف الأَسدي ولم يكن


 ولا تكثروا فيها الضِّجَاج فإِنه




 فغضب بنو عبد الله من شعر الكميت ، ويقال بل قال هذه
 عبد الرحمن بن مسافع اًَخو سالم بن دارة وتَشَهِّ على بني آَسد آكلِّ

 أَن الله حرّمه . فقال عبد الرحمن بن مسافع : . (1)
 لَمَا تَرَكْتَ لَحْمَهُ وَلاَ دَهَه
وقال :



 يكن لعئمان بن عفان رضي الشَ عنه فيها ذِ ذُرْ إِلا أَبِياتاً قالها شعيب

ابن تَوَابة الفَزَارِيْ مدهه فيها :


 * حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدئنا يوسف بن الماجشون
 في بعض الزمان لهلك علم الناس إلِ يوم القيامة ؛ لقد جاءَ عكَلَ الناس

زمانُ وما يُعُلِّهُم غير هما .
" حدئنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حمّا حمّاد بن سلمة ،







ابن عفان : يـا أيها الناس ، إِن هذا البَجْبَاجِ(1) النَّفّاج (Y) ما يـدري من الله ولا أَين الله . فقال صعصعة : أَما قولك لا يـدري مَن اللهُ فإِن اللهُ ربنا ورب T بـائنا الأَولين ، وأَما قولك لا لا يـدري أَين الله ، فإِن


 * حدثنـا أَحمد بن هعاوية 6 عمنّ حدثّه 6 عن عيسى بن يزيـد قال : دخل عمرو بن العاص على عثـمان رضي الله عنه وعنده دعاوية 6 فقال عثمان رضي الله عنه : أَيا مهاويـة إِني قد أَخذذت بضاعتلك فانهض إِني قد أَغلقت على الكرم والحَسَبِ باباً أنـت في وسطه . فقـال عمرو : إنككما لم تغلقا باباً ليس فيـه رسول الله صلى الله عليه وسلم • فقال
 على أَبي رزام (६) . فتر كه عمرو وقال : أَنـا ابن العاتكتين . فقال عثـمان : سُلَعَ عليك بعلهمها ، إِن تزدني أَزدك . فسكت عنهـ . والعاتكتان عاتكة بـنتـ أَّسل بن عبد العزى وهي أم وائل بن هاشم ، = بصور مختلفة في نرّ اللدر للآلي لوحة رقم عا ع ا





(६) هو أبو حيمن تيم وهو رزام بن مالك بن حنظلة بن مالك بن عمرو ( تاج
. العروس )

وعاتكة بنتت عبد العزيز بن قصي بن هاشُم بن سعل بن سهم . * يروى عن الشعبي قال : كان أَبو عبد الله الجَدليّ (1) عبداُ للازَّ
 فيـه إِلى عمر رضي الله عنه ، فقال له : ممن أَنـت ؟ قال : من عَدْوان . فسألّهم فقـالوا : من أَوْسَطِنا . فـأَقره عمر رضي اللهُ عنه منهـم . فلما شكا عتُمان رضي الله عنه جلس للناس فقال : من يطلبُي . مظْلْمة فليقل . فقام أَبو عبد الله . . . . . . . .
 عبداً ، فقلت أَّروني (؛) جِلْدة عذبته وهو لكم ابن عم خير منه لكم عبداً . . . . . عربياً في آلْفين هن العطاء 6 وزوَّجتك امرأَة عربية فلم تحفظ ذالك ولم تشكره ، قُم لا أُمّ للك . قال الشعيي : وكأن عثمان عَضَّ سِنًّا . وقال المدأنتي ، قال له عثّمان : إِلى ( ما متى

بنو الظرب يـدعونك عبداً (9) ) .

* وقال المدائئي ؛ عن علي بن مجاهد ، عن حميل بن أَبيالبتختري ؛
(1) هو عبلة بن عبل بن عبد الله بن أبي الضمير بن حبيب بن عاثذ بن مالك
 علي وقائدآ للثمانمائة الذين أرسلهم المختار إلى محمد بن الـن المنفية ليمنعه من ابن ابن الز الزبير

. الإضافة عن جمهرة أنساب العرب ص • (Y)
. بياض في الأصل بمقد (Y)

(0) بياض في الأصل بمقدار كلمتين . ولملهما (ا لقد جعلتك " .


عن نوفل بن مساحق قال : قال كُمَيْل (1) بن زياد النخعي لعثمان
 ثـم قال : إٍن نَفَراً من النـغ جاؤوني بهذا فادَّعوه عبداً فـأَلحقته فيهم

*
 وشريك البــنى شركة حــق غير ما نـحــلة ولا مستعــارة


وقال بمدحه :
جزى الله خيراً من خليل مودّع اَّخيذا الطولوالحولوالنائلل الغمر (*) شريكَ نَبيّ الله عثمان ذا النهى ونـ وذا الخُلُق المأمون في اليسر والعسر جزى خير جزي الناس حيًا وميتًا

* حدثنـا إسحاق بن إدريس قال ، حدثنا فرج بن فضالة ، عن هحمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهري ، ومعاوية ، عن القاسم ابن عبد الرحمن ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : قالت عائشة رضي الله عنها : بَبْنَا أَنا جالسة إلى جَنْبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا عائشة لو كان عندنا أَحلٌ يحدثنـنا ! فقلت : أَلا تبْعَ إِلى عمر ، فسكت ، ثم دعا وصيفـاً له فلم آَدرِ ما ما سَارْهُ


في تاريخ الطبري ه : IrV ، IrN) .
(*) هكذا ورد الشطر الثاني غختل الوزن . . ( المدقق )

به ، فإذا عتمان بن عفان يستـأْذن فـأَذن له فلدخل ، فـأَكَبَّ أَحدهما على الآخر ، ولم أَدْرِ ما يـقول ، فلما فرغ غال : يا عثمان عسَى الله أَن يُقَمِّصَكِ قميصصاً هن بعدي ، فإِن أَرادكا المبيتون على خلعه فلا تـخلعه - يـقول له ذللك ثـلاثاً - فقيل لعائشة رضي الله عنها : فـأَين كنـت هن هذا الحديـث ؟ قالت : أُنْسِيتهُ - والله - حتى قُتِّلَ

الرجل (1)

* حدثنـا عمرو بن عوف قال ، حدثنـا فرج بن فضالة ، عن هعاوية بن صالح ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن النعمان بن بشـير ؛
 قميصاً من بعلدي فإن أَرادك المنافقون على خلعه فلا تـخلعه يقولها


قالت : نسيـت - والله - حتى قُتِلَ الرجل (r) .

* قال فرج ، وحدثني محمد بن الوليد الزبيـلي ، عن الزهري ؛

عن عائشة رضي الله عنها . مثله
، حدثـنا هارون بن عمر قال ، حدثنـا أَسل بن موسى قال حدثُنا معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد أَن عبل اللّه حدئه ،
 إلى عائشُة رضي الله عنهما - قال : وTل عمر يومئذ آمنون في الناس

A1 ، 1 • : V مسند أُحمد 7 (Y)


من شيعة علي ومن شيعة عثمان - فسرت حتى نزلت تبوك في ناحية
 أَنا أَبْو عبد اللهُ . فقالا : ومهن أَنـت ؟ قلت : مولى لُعمُر بن الخططاب . ثـم إِني قمـت لهُرَاقَةِ الماء 6 فسمعت أَحدهما قال لصطاحبه لقد ضَربَتْ ( فيـه (Y) ) الأنْصارُ . فلما رجعتُ إليههما قالا : يا عبد الله نشدناك
 الأنصصار ؛ وأَّي مولى عمر بن الخطاب . فوالله ما زال الحديـث يـجري بينهما وبيتي فإِذا هما من شيعة عثمان رضي الله عنه ؛ فـأطلعتهما على أَمري وأَنبـأُتهما بـخبري فـأرشداني كلطريت . قال : فقـدمت على عائسة رضي الله عنها فدفحت إليها كتاب مرعاوية ، فتالت : يـا بـنتي أَلأ أحدثُك بشيءٍ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى بـا أْيه . قالت فإني كنت أَنا وحفصة يوماً من ذلك عنده فقال : لو كان عندنا رجلِ يُحدِّثنـا ، قالت : قلت يـا رسول الله ألا أَبعث لك إلى آّي بكر ؟ فسكت 6 ثم قال : لو كان عندنا رجل يدجدثنا .
 وأَرسله 6 فما كان شيء إذ أَقبل عثمان فجلس إليه فـأَقبل إليه بوجهه وحليثة 6 فسمته يقُول : يا عثمان إن الله لَعَلَّه أَن يُقَمِّهِك قميصاً ؛ فإن أَرادوك على خلعه فلا تخلعه - يقول ذلك له ثالك (1) القارة المبيل المستدق في السماء . وقيل أصاغر ابلجبال وأعاظم الآكام . وهي متفرقة خشنة كثيرة الحجارة . ( ياقوت ) . . إضافة للمياق (Y) or. : هي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة ( المستدرك وترجمة النعمان هنالك ) .

مرات - قلت : يا أُم المؤمنين فـأَين كنـت هن ذا الحديـث ؟ قالت :
يا بتي لقد نسيتُه حتى ما ظننت أَني سمعته (1)

* حدثُنا سليمان بن أَحمد قال 6 حدثنـا الوليـد بن هسلم قال ؛ حدثنـا الوليل بن سليمان بن أَبي السائبـ قال 6 حدثُنـا عبد اللّه بن عامر اليَحْصي قال 6 سمعت النعمان بن بشير يـقول ، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يـقول لعثمان - وانتتحاه ذات ليلة فيما بين المخرب والعشاء ـ : يـا عثـمان إِن الله
 * حدثُنا هحمل بن حاتم قال 6 حدثنـا هوسى بن داود 6 عن فر ج بن فضالة 6 عن هحمل بن الوليد الزبيـدي ، عن عروة 6 عن عائشة رضي الله عنها قالت : دعا النبيّ صلى الله عليـه وسلم ( في مرحته ببعض أَصحابـه (Y) ) فإِذا عثمان يستـأْذن فـأَذن له فدخل ، فناجاه
 على خلعه فلا تحخلعه لهم ، ولا كرامة - يـقولها له مرتين أو ثـلائأ (\&) -. * حدثنـا يـحيى بن بسطام قال 6 حدثنـا أَبو معشر البراء قال حدثنـا إبِراهيم بن محمد بـن أَبان بن عــمان ، عن أَبيـه ، عن عبد الله ابن عمر 6 عن حفصة رضي الله عنها قالت : بينما أَنا وعائشة هع رسول الله صلى الله عليه وسلم (0) يتححدث معي فقالت عائشُة أَلا أُرسل


. 9 . بياض
. 119 : (§) وانظر الرياض النغهرة
(0) كذلك في الأصل ويلاحظ وجود سقط هنا . يفسره ما ما جاء في الأحاديث

السابقة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم (\# لو كان معنا رجل يحدثنا "ش .

إلى عمر . فقال : لا ولكن أُرسلي إلى عثـمان ، فدخل عليه عـُمان

 أَّْعِين اللّ وأَاًّله الصبر ، ادع الله لي يا رسول اللهُ . فتـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم صبّره وأَعِنْه . تـم قام عتـمان حتى إِا أَبْرَ صر غ بـه رسول الله صلى اللّ عليه وسلم فقال له : اصْبِر صببَرك

الله فإنـك سوف تستشهد وأَنـت صائم تفطر معي (1) .

* حلثُنا يحيى بن سعيل قال 6 حدثنا إسماعيل قال 6 حدثننا

قيس 6 عن أَّي سْلة ( مولى عتـمان (Y) ) ، عن عائشة رضي الله عنها : أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ادعوا إلي بعض أَصسابي . قلت : أَبو بكر ؟ قال : لا . قلت : عمر ؟ قال : لا . قلت : ابن عملك علِيًا ؟ قال : لا . قلت : مَنْ ؟ قال : عثُمان . فلما جاء قال : تنــهيْ • فجعل يُسارهُه ولون عتُمان يتغير ؛ فلما كان يوم الدار وحصر قلنا :


عليه وسلم عِهِّ إليَّ عهداً وأنـا صابرُ عليه (r)

* حلثننا يـحي بن سعيد 6 عن عثمان بـن غياث 6 عن أَبي عتُمان ( النهدي (!) ) ، عن الْي موسى الأُشعري رضي الله عنه قال : كنـت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بالمدينة - وهو

. IV : الإضافة عن طبقات ابن سعد (Y)
- IY. 6 II9 : Y الرياض النضر (Y)


يضرب بعود بين اللاء والطين - فجاء رجلٌ فاستفتح ، فقال : افتح له وبَشِّرْ بالجنة . ففتحت فإِاٍ أَبو بكر رضي الله عنه ، ففتـحت له وبَشَّرْته بالجنة ( شـم جاء رجلٌ فاستفتح فقال النبي : افتح له وبشٌٌ
 ففتحتُ فإذا عثمان ، فبشُّرْته بـالجنة وأَخبرتـه بالذي قال . فقال :
. الله المستعان

* ححثنـا موسى بن إِسماعيل قال ، سحثنا غسان بن نضر قال 6 ححثنـا سعيل بن يزيـد 6 عن بَّبي نضرة ، عن آلَي موسى رضي الله عنه قال : دنحل النبي صلى الله عليه وسلم حائططاً بالمدينة مُتُّشُحاً بثوبـه ، وأغلقـت الباب ، فجاء رجلّ فضرب الباب فقـال : يـا عبدالله ابن قيْس افتتح عن الضارب وبَشِّرْهُ بالجنة . ففتتحت فإذا أَبو بكر رضي اللهُ عنه 6 فقلت : أَبْشْرِ بِبْشْرى الله ورسوله ؛ أَبْشْر بـالجنة فحمد الله وقعد ، تُم لبثنـا فجاء رجل فضرب الباب فقال : افتح
 الله ورسوله ؛ أَبْشُر بالجنـــة . فحمد اللهُ وأَثُى عليـــه وقعد 6 لبثنـا فجاء رجل فضرب الباب فقال : يـا عبد الله بن قيس افتح عن الضارب وبَشِّرْ بالجنة وسيَلْقى ويلقى ؛ فـتـتحت فإِذا عثمان فقلت أَبْشُر بِبُشْرى الله ورسوله ؛ أَبشر بالجنة غير أَن رسول الله صلى اللهُ
(1) بياض في الأصل بمقدار ثلث سطر . والمثبت عن صحيح مسلم Y :
 (Y) في الأصل (॥ افتح عن البلنة " وهو خطأ اقتضى التصويب .

عليه وسلم قال : ستلقى وتلقى • قال : فعحمد الله وقعد كئيباً :
مـ هذه التي قالها لي ؟ لم يقـلها أَمامي (1) !

* ححثنا هدبة بن خالد قال 6 حدئنا حماد بن سلمة عن
 عن بَّي عثمان 6 عن آبَي دوسي رضي الله عنه : أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائطٍ بـالمدينة ُُسْنداً ظَهره إلى حائطٍ ، فجاء رجل فاستفتح الباب 6 فقال : اذهب وافتح له وبَشِّرْه بالجنة مع بَلْوَى شديدة تُصصيبُه . ففتتح له فإِذا هو عثّمان بن عفـان رضي الله عنه .
* حدثنـا مؤمل بن إِسماعيل قال 6 حدثنـا حماد بن زيـد عن أَيوب ، عن أَبي عثمان ( النهدي (Y) ) ، عن أَبي موسى رضي الله عنه قال : انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلخل حائطاً للأنصار ، فقضي حاجته وقال لي : يـا أَبا موسى امللك عليّ الباب لا يـدخْلَّنّ عليّ أَحدّ إلا بإِن ، فجاء رجل فضرب الباب . فتلت : هن هذا ؟ قال : أَبو بكر • فقلت : يـا رسول الله 6 هذا أَبو بـكر يستـأْن . فتال : اتُذن له وبشره بالجنة . فلدخــل وجاء آخر فضرب الباب فقلت : هَنْ هذا ؟ قال : عمر ( فقلت يا رسول الله هذا عمر (r) ) قال : افتح له وبَشِّه بالجنة . ففتتحت له فدخل . وجاء آخر فضرب الباب فقلت : هن هذا ؟ قال : عثـمان . قلت : يـا رسول اللّ هذا عتـمان ؛ قال : ائذن له وبَشِّهْ بـالجنــة على بَلْوْى تُصِيبُه 6 فـَّذُنـت له
( (1)
- إضافة (Y)
. الإضافة عن صحيح الترمذي

وبَشَّرْتْه بالجنة وأَخبرته . بما قال . فدخل وهو يقول : اللهم صبراً ، اللهم صبراً ، حتى أَّى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القّفّ (1) قد
 ابتعاد قَبْه من قبورهم

* حدئنا هحمل بن سنان قال ، حلثنا همام 6 عن قتادة ، عن محمد بن سيرين ، عن هحمد بن عبيد الحنفي ، عن عبد اللّ ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حشٌ من حُشّان المدينة ، فجاءً رجلٌ فاستـأْنِ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قم فـاذن له وبَشُّره بالجنة فقـت فـت فإذا أَبو بكر رضي اللهِ
 جاء آخر فاستـأْذن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ائذن له وبشرّه بالجنة . فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فـأذنـت له وبشرته
 فاستـُذن ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ائذن له وبَشِّهْ بالجنة على بَلْوَى . فإذا عثدمان رضي الله عنه ، فأَذنت له وبَشَّرّته بالجنة على هذا ، فجاء 'يتقول : اللهم صبر اً حتى جلس . قال فقلت يا رسول الله : فـأِين أَنا ؟ قال : أَنـت هع أَبيك (r) .
* حدثنا عبد اللّ بن عمرو قال ، حدثنا أَبو بكر بن أَبي شيبة ؛ (1) القف : بضم القاف وتشديد الفاء . الداكة التي تجعل حول البُر ( فتح الباري V : البا (Y)

. 1 - 7 : Y (r) البداية والنهاية
( عن هشيم (1) ) قال ، حدثنـا عبد العزيز بن مروان ، عن أبيه قال : بعث عثمان رضي الله عنه عبد الله بن سعد بن أَّي سرح إِلى إفريقية ، فلما فتحها بعثني بشيراً بفتحها إلى عثمان رضي اللّ عنه ، وبعث معي رجلاً من بَليّ هو أَحذق بالطريق مني ، قال فـَّقبلنا نسير حتى دفعنا إِلى مشربة في جوف الليل فيها نار ، فقال : أَترى هنه مشربة ؟ قلت : نعم . قال : فإن فيها رجلاً هن النصارى له ضيافة وهو حسن الرأْي في المسلمين وإِليه ينتهي علم النصاري ( فما (r) ) قولك أَّن

 صاحبي وكان عالمأ بكلامه ، ثـم نهض فقام وأَقبل عَلَّ النصرانيً . فقال : ما أَنت من ملككم ؟ قلت : ابن عَمٌّه ، قال : هل أَحدِ أَقرب إليه منكك ؟ قلت : لا إلا ولده ، قال : فما أَنتم من نبيّكم ؟ ؟ قلت : نـحن من قوهه ، قال : فهل أَحد أَقرب إليه منكم ؟ قلت : نعم 6 قال : فَّْلْ صاحبك أَن يولِّيك الشُّـام ، قلت : على الشام رجل له قلرٌ عنـــده وعندنا ، ولو أَردت ذاك لم يفعل . قال ، فســكت فقلت : لم قلت ذا ؟ قال : ليتني ما قلته ، قلت : فحـــدِّثْي به ،

 يَدْخُلُنْي مثُلُه قَطّ ، قال : وقدمت على عثّمان رضي الله عنه فبَشَّرْتُه بفتح إفريقية ، فخرَّ ساجداً ، وقال : الحمد لله لو لم تُفتْتح لقال
(1) بياض في الأصل ، والمبت عن الملاصة للمخزرجي الما . إضافة يقتضيها السياق (Y)

الناس خالفك عمر . قال : ثم دخلت يوماً فرأَيته طَيّب النفس ،




 ابن الوليد بكتيبة أَاكيدر صاحب دُومَة الجَنْدَل ، فـأَعطاني رسول الهُ







 فو الله ما اَرَرْت ما تَكْرْه . قال : فنظر في وجهي تُم خَفَضَ بصره إِلى قدمي ، ثم قال : يا عئمان أَنت قاتل أَو مقتول . * حدئنا أَحمد بن هعاوية قال ، حدئنا علي بن محمد ، عن
 عن أَبيه قال : قُبِضَ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم واجتمعت الأَنصسار



 الشام - وان هذا لمبلول بريتِ محمد صلى الله عليه وسلم ثـم أَغَلََّ
. بابَه
(1) . . . . . . . (r) . . . . . . . . . . . ستكون بعدي فتنةٌ . فقال أَبو بكر رضي اللهُ عنه : أَتُدْرِكُي يا رسا رسول



قال : نعم وسَقْقْتَل فيها (r)

* حدثنا عاصم بن علي قال ، حدثنا ليث بن سعل ، عن يزيد ابن أَبي حبيب ، عن ربيعة بن لقيط ، عن عبد الله بن حو اله الة ، النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال : مَنْ نَجَا من ثلاث

 والدجال .


* حدثنا الحزامي قال ، حدثنا عبد اللّ بن وهب قال ، اَخْبرني اللَّيتث ، وابن لهيعة ، عن بزيد بن أَبي حبيب ، أَن ربيعة بن لقيط أَخبره ، عن ابن حوالة الأَسلي صاحبِ رسولِ اللهُ صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ نَجَا من ثـلاث فقد موْتي ، و خُروّ ج, الدّجّال ، وقتلِ الخليفة مصطبراً بالحق يعطيه . * حدثنا هارون بن عمر قال ، حدثنـا عبد الوهاب بن محمد قالل ، حدثيني الوليد بن مسلم قال ، حدثنا ابن لهيعة ، وليث بإسناده بنحوه ، قال : فسئل ابنُ لهيعة والليدُ : مَنْ هذا الخليفة المقْتُول ؟

فقالا : عئمان .

* حدثنا رجاء بن سلمة قال ، حدثنا الوليد بن عبد اللّ بن جميع ، عن عبد اللك بن المغيرة الطائفي ، عن أَّبي السلماني ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : بعثَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم عَمْرَو بنَ العاص إِلى البحرين ، فقال له رجل من الي اليهود : إِن النبي
 خروجه فخرج لوقته ، وموقت عمره فهذا آخر عمره ، ثم قال : ماذا ؟ قال : ثم يملككم رجلٌ يعمل بعلمه ويسير بسيرته فلا مككث



 قال : ثم يُسَلّ عليهم السَّيَف حتى يُناديهم المُنادي من السماء . ، حدثنا هارون بن معروف قال ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ،

قال الثيباني حديئأ قال : كان ليهودي حاجة إلِ عئمان ، واستعان


 رجلٍ واحد ولم تقاتلوا عدوٌ كم بقلبِ رجلٍ واحد . وسَلًّ اللهُ عليكم سيناً لا يُغْمَد إِله يوم القيامة رامي



 الأنْصار . قال : كيف رأَيتم صاحبكم الذي استُخلف وعمل صاحبيه ؟




 اللهُ آن كان عِنده لَعِلمٌ ، ولولا أَني عَجِلْتُ عليه . * حدثني هوسى بن مؤمل بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد ابن سلمة ، عن الجريري ، عن عبد الله بن شقيق ، ع عن أَقر ع مؤذن قال : بعئني عمر رضي الله عنه إلى الأسقُف فلَعَوْته فجعلت


في الكتب ؟ قال : نعم . قال : فكيف تجلني ؟ قال : أجدك قرنًا . قال : فرفع عليه الدرّة وقال : وعلى قرني مَه ؟ قال : قرزًا حديداً أَمينًا شديداً . قال : فكيف تجد الذي بعدي ؟ قال : خليفة صالحاً غير

 رضي الله عنه يَكَه على رأُسه وقال : وازفراه ، وازفراه ، وازه
 والسيفُ مسلولٌ والدّم مهراق . * حدئنا علي بن محمد ، عن ابن دأب ، عن شرحبيل بن سعد قال ، قال عبد الله بن آلي ربيعة المخزومي : خرجن
 فلما طلع الفجرُ نَزَوا فما تَلَعْنُم عئمانُ رضي اللهُ عنه أَن تَقَدَّم فصلى






 مات ، ثم يلي بعده رجلُ شديدُ القَلْب ضعيف البَدَن ، يرمي الشرقَ والغربَ بشهابين من نار ، بكون مثله مثل النار في الحطب الرّطّب ؛
(1) في الأصل ( سراة و هؤلاء ه .

بكثرُ الدخان ويقلُّ الأَكل ، ثم بهلك ، فيلي من بعده رجلُ شديدُ القلب والبدن ، يتابع الجيوش إلى الشرق والغرب ، مثله مثله الثـل النّار

 له عثمان : اسكت ، فنحن أَعلم بـأَمرنا منك ، ‘ولامَهُ القومُ وقالورا

 شجرات في ناحية الغرب ، ثم ارتحل ، فلما كان الغد ونزلنا منزلألأ آرسل إليّ فقال : إِيهًا عن حديت النصرانيّ ؟ فقلت : لا إيـها . فقال :








 الله صلى اللُ عليه وسلم ؟ قال : لا . ( قال (r) ) : لكني أَتهدَّدُ كم ؛ والله
(1) كذا في الأصل ، وللها ه فقلت ، .
. إضان (Y) (Y)
.

فقد وُسِمَ لنا من أَمر كم وَسْمُ

* حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حديننا مهدي بن ميمون قال ، حدثنا ابن آلّي يعقوب ، عن الوليد بن بن مسلم ، عن جند ابن عبد الله قال : بلغني عن حُذَيفة رضي الله عنه أَنه ينال من آلْ آلمير
 من آَمير المؤمنين عتمان قال : أَّجل فما ذعرك ؟ فإنه : ذعرني (1) ؛ أَّما

قال : في النار ، وإني لأَعلم قائد فتنة في الجنة وأَتباعه في النار (r) ، حدئنا حبان بن هلال قال ، حدثنا أَبو الأَّشهب قال حدثئي حبيب بن الشهيد قال ، حدثني الوليد ، عن جندب رضي الشا


 رسولُه قد آتبعني فردَّني ، فدخلت عليه فقال : ما رَدَّكَ ؟ فقلت : :
 أَكثير من ذلك لم يؤذن لك . قال : وَحَسِبْتُكَ نائمًا . قال : ما كا كنـ

 ذلك ، أَما إنهم قد ساروا إليه وهُم قاتِلوه . قلتُ : قاتلوه ؟ قال :
(1) في الأصل | فما ذعرك قال ذعرني أما إنه سيقتل ه . YIA التههيد والبيان لوحة (Y)

قاتلوه - ثلاثًا - قُلْتُ : نأَئَ قَتَلَتُه ؟ قال : في النار والله - قالها

 بطريق كذا و كذا . قلت : ما تأُمُرُني ؟ قال : الْزَم الذي آنـت عليه

ولا تَدَءْه إلِ غيره فَتَضِلَّ

* حدثنا حبان بن هلال قال ، حدثنا المبارك بن فضالة ، عن الوليد بن هشام قال ، أَخبرني شيخ بالمدينة قال : شهدت بيعة عئمان


 من القوم قول حذيفة فذهب إلى القوم فقال : إن حذيفة جاء بـأَّر




قال : فالتفت إلى جليسه فقال : عليك . . . (1)

* حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال ، حدثنا حماد بن سلمة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولتدَاعَسْنٌ برماحكم على أَبواب المساجد ، اتّقِ الله لا تخبرن أَّحداً ، فقام الفتى من عنده فأَّى محمد بن مسلمة ، وسلمة بن سالامة فـأَخبر هما (1) بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات ولعلها ه بلعنة مثل أحد ه كما سير د

في المجر التالي
(Y) بياض بمدار ثليّي سطر ، وصدر المديث السابق وسياق ما هنا يدل عليه .

عا قال مُذَيْفَة ، ثُم قام حذيفة فمر بـهُما ، فلدعواه فقالا : أُنـت الكذاب ؛ تَزْعم المساجل . فنظر حذيفـة إلى الفتى فقـال : أَخبر هما ؛ عليك بلعنة مثل أحُد ، والذي نفسي بيده لتقتُلُنّ عثمان ولتداعسن برماحكم على

أَبواب المساجد
" حدثُنا حبان بن بشر قال ، حدثنـا يـحي بن آدم قال حدثنـا قيس ، عن عدي بن ثُابـت ، عن زِرّ بن حُبيـش قال : قلت لحذيفة رضي الله عنه : ما هذه الأَحاديـث ؟ قد جاء فلان ابن فلان . فقال : عِدْ ما تتقول . فاستند إِلى الحائط ثـم قال : إنتك لتححثني حليـث رجل إن أَحل طرفيه لفي النار ، والله ليـخرجن إِخراج ألثور
 * حلثنـا يـحي ، وحدثنـا أَبو بكر بن عياش ، عن الأَعمش ؛ عن موسى بن عبد الله بن يزيـل ، عن حذيفة : أَن عثمان رضي الله عنه قال له : ما يبلغني عنكك بظهر الغيبب ؟ قال له حنيفـة : والله ما أَبغضتك مُن أَحببتك ، ولا غششتك منذ نصحت لك . قال عثـمان :
 فرده فتال : أَما ما يبلغني عناك بظهر الغيبب ؟ قال حذيفـة : أَجل والله لتخرجن إخحرا ج الثور ثـم لتشحطن شحعط الجمل . قال : فاتحدوا فكلّ سديلـ . فبعث إِلى معاويـة فذكره له ك فقـال له معاوية : ادفنها تحت قدميك ، والله لئن سـهعه الناس ليقولن إِن رسول الله صلى

الله عليه وسلم حلثـه إِياه(1)
(1) منتخب كنز العمال 0 : ب•ع مع اختلاف في بعغ الألفاظ .

* حدثنا محمد بن حميد قال ، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس ،
 جُزَي بن بكير العنسي قال : جاء حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان
 أَما ما يبلغني عنك بظهر الغيب ؟ عال : والله ما أَبغضختك مذ أَحببتك ،

 ( بظهر الغيب ؟ [ قال ] والله لتُخَرَجَنَّ إِخراجَ الثور ولتُشْطَحَنَّ شحطَ الجمل . فأَخذه من ذلك أَفكل - يعني رعدة - فبعث إلى معاوية
 قال : والله لتخرجن إخراج الثور ولتشحطن شحط الجمل . قال : أَّهْ ، ادفنها
* حدثنا حبان بن بشر قال ، حدثنا جرير ، عن المغيرة ، عن إبر اهم قال : لقد رُوِي عن حذيفة في عثمان بـمان رضي الله عنه أَحاديث

* حدثنا علي بن محمد ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن

 با أَهل المدينة ، الحمد لله الني أَذلَّكُم بعد عِزِّكم ، و ووضعكم بعد (1) ما بين الهاصرتين منسوخ في الأصل بخط مغاير ، وواضح أبا عاولة من
 أوضح لأن بعض الكلمات بألمط الأصلي وبضضها بغط القارئ المشار إليه والئ أعلم .

ارتفاعكم ، وأنزل بكم بـأُسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ،




 اَّفنحن كذبناه ؟ لا والله ، ولكن نصرناه وآمنا به . فقال : اسكت ،
 فدعاه فقال : وَيْلْكَ ، أَما تر كت حماقتك ؟ قال : وعهدتني اَّحمق ؟ قال : فما كان يؤمنك أَن أَقتلك غضبان فيضرك وأَ أَندم راضياً


 ابن عَدِيّ بن الخِيار ، ورجال من قريش والأَنصار ، فقال : إنِكم

 ننظر . فخلوا في ناحية الدار ، ودخل عليٌ رضي الله عنه فقال :

$$
\text { (1) سورة النحل ، آية } 11 \text {. . }
$$

(Y) هو (Y)



 . سورة النحل ، آية سا (

 قال : ما فعلت إلا حقاً ، أَتريد آَن تشهد عليَّ وتُقَرِّرِّي ؟ قال : أَّنت


 ذلك .

* حدثنا علي بن محمد ، عن أَبي دأب قال : قدم عبد الملك











. 1 (1) سورة عمد ، آية 1 ا 1 (1)
. سورة النصر ، آ آية)
. IIr

فقام إليه محمد بن عبد الرحمن بن عبْد القارىُ (1) قال : قلت :

 كذبناه ؟ لا والهُ ولكن نصرناه وعزرناه . فقال عبد الملك : اسكت





 عبد الملك يده عليه ( وقال له يا ابن عبد قد رآيت ما صنعت ، وقد
 لك ما حملت (v) ) يا محمد بن عبد الرحمن تعال وَيْلَك آَما تر كت
 لبيباً ، ولكن أَمِنت أَنْ أَقتلك غضبان فيضرك ، ، وأَّندم راضياً فلا ينفعك . قال : فقد وقى الله شرَّ ذلك ، بهذا نـحن نتكلمِ فما أَدخل

 . كذا في الأصل . ( ( ) بياض في الأصل بمةدار ثلاث كلمات والمبت يتضيه السياق . Ar (0) سورة الكهت ، (0)
 . بیTY : بياض في الأصل بعمدار نصف سطر ، والمبت عن طبقات ابن سعل ه (V)

هذا الأَعرابي بيننا ؟




 ننظر فيه قبل : فمر لنا بكتاب نكتب فيه ما تريد . فدعا له






 (*) ( كلام عهرو بن العاص في عثمان رضي الهة عنهما )

* حدئنا علي بن محمد ، عن أَّي مخنف ، عن عبد اللـك ابن نوفل بن مُسَاحق ، عن أَبيه قال : عزل عئمان رضي الله عنه عنه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن مصر ، فكان واجدأ عليه . عـه
(Y) فركت زوجها : أي كرهته كرهآ شديدآ وأبغضته . ( القاموس المحيط ) .
(६) المونقات لابن بكار ص

* حدثُنا الحزاميّ قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، حدثي
 قدمت على عثمان بعث إِلى عمرو بن العاص ليحضرها ، فلما حضرها
 الآن هلكت الفصال
* حدثّني محمد بن يحيى قال 6 حدثّي غسان بن عبد الحميد قال : كان عمرو بن العاص من أَشْل الناس طعناً على عثمان رضي الله عنه ، وقال : والله لقد أَبغضت عثمان وحرضت عليه حثى الراعي

في غنمه والسقايـة (Y) تحت قربتـها

* حدثنـا عبيد الله بن محمل بن حفص قال 6 حدثُني آلّي قال : لا قدم عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له عثـمان رضي اللّ عنه :
 الناس إني قد صححبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وفيكم من هو اَّطول صححبّ له هين ، واللهُ إِن كانت الخصاصة لتكون فيـخص
 كان ؟ فقالوا : نـم صلى الله عليه ، قال : ـُم وَلِّ أَبو بكر رضي الله عنه فسللك منها جولات والله وإِنه لفي خَلَق تُوبه ما له غيره 6 أَاكّاك كان ؟ قالوا : نعم يرحمه الله . قال : شـم ولي عمر رضي الله عنه فَبَجَت له الدنيـا عن بطنها ، وأَلقـت إِليه . . . . . . . (1) هو عبد اللّ بن سعل بن أبي سرح بن الـلارث القرثي وهو الذي استعمله عثمان على مصر بعد أن عزل عمرو بن العاص عنها و المنا
 .

ففرص منها فُرَصاً ، وجانب غمرتها : ومشى ( في (1) ) ضَحْضَاحِها

 فقال عئمان : أَنت منذ اليوم فيما لا ينفع أَهلك * حدثنـا أَحمد بن هعاوية قال ، حدثنا عبد الهُ بن المبارك ؛
 عنهما يدعوه ، فخرجت دعه ختى دنل على على عثمان رضي الله عنه ـ قال وعنده عليٌ وسعد والزبير ومعاوية - فحمد الله معاوية وأثنى عليه




 عتبتم فيه من شيء فهذه يَدِي به لكم (\&) ، ولا تُطْمِعُوُوا الناس في


 وسلم ، وأَجبني فيما أَقول لك . فـك فـال عثمان رضي الله عنه : صدق
(1) إضافة على الأصل من المونقيات ص ج4
. (Y) بياض في الأصل بعدار ثلث سلث (r) بياض في الأصل بعدار ثلث صفحة ، وانظر اللمبر مطولا في المونقيات

ابن اَّني ${ }^{\text {إِني أْخبر كم عني وعما وليت } 6 ~ ا ٕ ِ ن ~ ص ا ح ي ّ ~ ا ل ل ذ ي ْ ن ~ ك ا ن ا ~}$ قبلي طلّقُقا أَنفسهما ، و كان ذللك منههما احتساباً ، وإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعطي قرابتـه 6 وأَتاني رهطٌ أَهل عيلة وقِلّة معاش فبسطْتُ يَكِي في شُيء من ذلك لمكاني هما أَقوم بـه ، ورأَّيت أَن ذلك
 وأَحسنت . قال أَعطيْت عبد الله بن خالل بن أُسيد ، وهروان - و كانوا ـيز يزمون أَنه أَعطى مروان خمسة عشر أَلفاً وابن أُسيد خمسين أَلفاً قال : فردُوا ما رأَيتم من ذللك . فرضوا وقنعوا وخرجوا راضين (1) . * حدئنا الفضل بن موسى 6 عن الأَعمشُ 6 عن حبيب بن أَّي ثُابـت قال : قال دعاوية لعليّ رضي الله عنهما : لو تنتحيت ؛ فإن هذا الرجل إِن أُصيب اتَّهَمُوك . فقال علي رضي الله عنه : يـا قاص كذا و كذا ك ماللك وما هناك . فقال معاوية رضي الله عنه : لا تشت أهي فإِّها ليست بدون أَمهاتحم (Y) .

* حدثنـا علي بن محمد 6 عن عيسى بن يزيل 6 عن صالح ابن كيسان قال : حجَّ عتُمان ومعاوية - رضي الله عنهما - معه فـَّمره عئمان رضي الله عنه 6 فتكلتَّم فقال : يا أَيها الناس ك إِنكم قل اجتمعتم في أَعظم حُرْمة للّه ، والله لا أَقول في هقامي هذا إلا هيبة للّ وحرمته ، وخيفة من الله وعقوبته ، إِن هؤلاء الرهط من المهاجرين قد أَنعم الله عليهم في أَنفسهم 6 وأَنعم على المسلمين بهم 6 . YAY:^ وانظر في أعطيات عثمان رضي الله عنه لبتي أمية وغير هم . الغدير (1)

 ومكة ـ خير البلدان ، فالتابعون ينظرون إلى السابقين ؛ والبلدان

 الأُخرى لم يقُم السابقون للتابعين ، ولا البَلَدَان على الُُلُمْدَان ، وما هم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود ؛ فلا يُنْزَنَنَّ آمر كم من آَيديكم ، ولا يخرجن من بين آظهر كم ، فإياكم إياكم ؛ فرب
 * حدثنا محمد بن سعيد الدمشقي قال ، حدئنا عبد الكريم ابن يزيد ، عن موسى بن محمد بن طلحة ، عن آَبيه قال : إلني

 فإذا عئمان جالس وعنده المهاجرون وعيون الأَنصار وني قَدْمَة قدِمِّها
 فتكلم عثمان فعلمت أنه كان ينتظر آلي ، فحمد الله وآثنى عليه ثم قال : إنكم نقمتم عليّ رجالاً استعملتهم بهذه الأَعمال ، فولُّوها

 لها حمى ، وإلي أُشهدكم أَني قد أَبحتها ، ونقمتم عليٌ إيواني الحكم بن آّبي العاص ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بقبل توبة الكافر ، وإن الحكم تـاب فقبلت توبته ، ولعمري لو كانت
(1) وانظر الإمامة والسباسة 1 : 9ع ، 0
 عليَّ أني وصلته عالي ، والله ما هو إلا مالي ، أنشدك بـالله يـا طلحة هل أَخذت له من بيت ما لكم درهماً ؟ قال : اللهم لا . فقال معاوية رضي الله عنه : إنكم معشر المهاجرين قل علمتم أَنه ليس منكم إلا قد كان في عشبرته هن هو أَشرف منه ، بعث اللهُ رسوله فـأَسرعتم إلى الله ؛ وأَبطأُوا عنه ، فسدتـتم عشائر كم حتى إنه ليقال بنو فلان 6 رهط فلان ، وإن هذا الأَمر ثـابـت لكم ما استقمتم ، فإني قد أَراكم وما تصنعون ك وإلني والله لئن لم تتر كوا شيخنا هذا موت على فراشه ليدخلن فيكم من ليس هنكم • فقال علي رضي الله عنه : وما أنـت وهذا يا ابن اللَّحْنَاء ؟ فقال معاوية رضي الله عنه : مهلا أبا حسن فو الله ما هي بـأَخس نسائكـم ك ولقد أَسلمت وأَتـت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وصافحته ، وما رأَيْته صافح امرأَّة قط غيرها . قال : فنهغ علي رضي اللّ عنه ُُْغْبَاً ، فقال له عثمان رضي الله عنه : اجلس . قال : لا أَجلس . قال : عزهت عليك . فـأِىى ، فـأخلـ

عتُمان رضي الله بطرف ردائه ، فتر كه من يلده وخر ج(1) * حدثنا علي بن محمد ، عن آلي ديـنار - رجل من بني ديـنـار ابن النـجار - 6 عن أَي معبد الأسلمي 6 عن قيس بن طلحة قال : خرج معاوية رضي الله عنه من عند عثمان رضي الله عنه فـرّ بـه نفر من المهاجرين فقال : استوصوا بشيشخي هذا خيرأ ؛ فو الله لكُن قُتلَ
 ابلـنان 1 : ع \& :

الغابة

 ويزتي الزكاة ، ويتج البيت ، لا يعرف عَمَّاراً ولا سابقته ، ولا

 - هحدثنا هارون بن عمر المخزومي قال ، حدثنا عِبد الهُ بن صالح قال ، حددثّي الليث بن سعد : أَن معاوية رضي الهُ عنه للا سمع اللي كان من معاتبة ـ أو كلمة تشبهها ـ أصحابِ النبي صلى الهُ علي
 صلى اللّ عليه وسلم ، فوجد عليًا وطلحة والزبير رضي الهُ عنهم في
 نعم يا معاوية . فقعل فقالوا : ما جاءَ بك ؟


 وإن تختلفوا يدخل عليكم غيرُكم . قالوا : وسَن ذالك ؟
 اله عنه ، نقال : مهاوية ؟


 ترى رأُبك . فقال : ما أُريد آَن أَفِرْ . قال : فأُذن للناس في القتال .


 يا أهل المدينة دُونَكم جَزُور كم - يريد عثئمان - وستعلمون كيف

العاقبة (1)

* حدثنا هارون بن عمر قال ، حدثنا آبوب بن سويد قال ، حدثنا مطرف بن آبي بكر الهنلي ، عن أبيه ، عن الزهري قال : كان أُمراء الأَجناد يقدمون على عئمان في كل عا عام ، فقدم علي
 وسعيد بن العاص من الكوفة ، فقال لهم عثمان (r) : بـا با بني أمية



 صدورهم وضَغَائنَ قلوبهم وضبابها .
تم تكلم ابن أَي سرح نقال : يا آمير المؤمنين إن لك عليهم
 واتَّبــنْ سنة الذين قَبْلَك بجتمعوا بالرضا عليك . ثم تكلم سعيد بن العاص فقال : يا آَمير المؤمنين إن الناس قد
. 9 . ، وانظر في معناه التههيد واليان لوحة 19 (1)



. الأِّمة
ثـم تكلم هعاويـة رضي الله عنه فقال : إني سمعت الذي قالوا فليسمعوا الذي أَقول . ليَكْفِك كلُّ رجلٍ منهم رمصرَّ 6 وأَكْفيلك

الشامَ ، فلن تُؤتَى من الشام أَبداً (Y)

* عن المداتٌني 6 عن الْيِ هحنف 6 عن عبد الملك بن نوفل

ابن مساحق 6 عن أَبيه بنـحوه
قال المداتُني : ويتال إن سعيل بن العاص هو قائل المقالة التي
رويت عن ابن أَي سرح ، قال المدائني وهو الذي أعتقد .
قال : وقال معاوية رضي الله عنه : يا آمير المؤمنين إِنك قد بلغت من صلتنا ما يبلغه كريـمُ قومُ, من صلة قوْم ؛ حَمَلْتْنا على رقاب الناس 6 وجعلتنا أَوتاد الأرض 6 فتخل كلَّ رجلٍ منّا بعمله وما يليه
 له معاوية رضي الله عنه : اخر ج معي إلى الشام فهم سُيعتك وأنصصارك . فقال : ما كنـتُ لأفارقَ مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجله

 (1) جمتر الميش في المغازي : حبسه في أرض العدو ولم يقفله - وني المديث

 . .

فلا تخر ج ولا تـأْن لي آوجه إليك جيشأ ؟ ! آنت مقتول . ثـم خر ج
 والله لئن أَحَدْتُمُ فيه حَدَنًا لا أُعطيكم إِلَّا السيف . فقال بعضهم : الِّ ألا تسمعون للا يقول هذا ؟ فردّ عليهم آخرون : لا تلوموه أَن يتكلكّم

في ابن عمه (1)

* حدثنا أَحمد بن معاوبة قال ، حدثنا الهيمّ بن عدي ، عن ابن عياش قال ، قال عبد الله بن عباس : قدم سعيد بن العاص الع من
 يعوده وعنده معاوية ، وعبد الله بن عامر ، وعبد الله بن خالد
 أبا حسن ، إلي قائل لك قولاً فإن كرهته فاصبر على ما تا تكره منـه



 بضعفاء عما نطالب . فقال عليٌ : يا معاوية أَنترالني آَقعد آَقول وتقول ! إ 1

قال ابن عباس ، فلقيته فعر فتُ الغضبَ في وجهه ، فدخلت
 فقال معاوية : أَردنا تسكينه فنفر . نقلت : ولم ؟ فو الشَ إنّه لوقور
(1) وانظر في معناه تاريخ الطبري ه : 1.1 . . إضانة يتتضيها السياق (Y)

غيور يسيق (1) بغير مضغ ، فإيّا كم با بني أميةّ . لا تثملوا به فيميل
بكم •

قال : وكان معاوية وعمرو رضي الله عنهما عند عئمان رضي الله عنه ، فقال لهما : قُو ما فأَّعذراني . فخرجا رضا ، "' فقال معاوية لعمرو :




 وإن الفتنة تنبت على ثلات : على التخوّن نم السكون ثـم الـم الخَلْ وهي العظمى ، وفيها يصير الصغيرُ كبيراً والشريف وضيعاً ، ويقول
 ودعا عثمان عليًا وطلحة والزبير وعمرو بن العاص رضي الله عنهم ليَعْذِروهُ فقال الوليد بن عقبة :



 * حدئنا القاسم بن الفضيل قال ، حدثني عمرو بن مرّة ، عن سالم بن آلبي الجعد قال : دعا عثمان رضي اللهُ عنه ناسًا من آَصابِ
(1) يسيق : أي يتابع الكلام في يسر .

رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عمّار فقال : إني سائلكم ؛ أنشد كم



 فقال عمار : على رغم أَنْفي ؟ قال : على رغم أَنْفِك . قال : وأَنْفِ






 عليه وسلم فأَشكوه إليه . فأَتوا عثمان . فقال : سأُحدثيكم عنه ؛

 الدَّهُرِ مكذا ؟ قال : قال : اصبِرْ يَاسِرُ : اللهم اغْفِر لآل يَاسر ، و وتد

فعلت (1)
، حدئنا حبان بن بشر قال ، حدئنا جرير بن عبد الحميد ، عن المغيرة قال : اجتمع ناسُ فكتبوا عُيُوبٌ عثمان ، وفيهرم - ابن

 . $ร$ を : 。

مسعود - فاجتمعوا بباب عثمان ليَدْخُلوا عليه فيكلِّمُوه 6 فلما بلغوا الباب نَكَلُوا إلا عمّار بن يـاسر فإنـه دخحل عليه فوَعَكَه 6 فـأَمرَ بـه فَضْرِبَ حَى فَتق فكان لا يَسْتَمْسك بَوْله . فقيلَ لعمّار : ما هذا ؟ قال :



فلا يَسْتَمْسِك بولي
قال : وكان حيـثُ ضرب وتع عليه رجلٌ من قريش فقال : آّما والله لئن مات هذا لَيُقْتِلَنّ ضخمُ السُّرّة من قريـش . قال وهو جَدّ هشام

ابن عبد الملك (1)

* حدثنا علي بن محمد 6 عن آلي عبد الرحمن المجلان 6 عن عكرمة بن نحالد قال : كلَّمَ هشام بنُ الوليد عئمانَ أَن يكُفَّ عن عمّار 6 فقال : اسكُت يا ابن القَسْرِيّة . نقال هشُام بن الولِد : لُن
 فقال له عشمان : الثريد . قال : لا أُمّ لَكَ ، ولا واحدة إلا بعدَ شَّ . نقالت أل سلمة :
 ابن الوليد " لعثمان رضي الله عنه :

 النضرة Y : Y والإمامة والسياسة ا : سه . (Y) شرح بهج البلاغة I :
* حدثُنا عفـان ، حدثُنا أَبو هحصن قال 6 حدثّنا حصين بن عبد الرحمن قال 6 حدثتي جهي ( الفهري(1) ) قال : أنـا شاهــد


اليوم فإني مشتغل وهيعادكم يوم كذا وكذا حتى أَتشوف لكم (r) . فانصرف سعل وأَبَى عَمّار أَنْ ينصرف ، فتناوله رسولُ عـُمان فضَرَبهـ فلما اجتـمعوا للميعاد ومن هعهم قال لهم عثمان : ما تَنْـِمُون ؟ قالوا : نَنْقَمُ عليك خَّربَك عماراً . فقال : جاء سعدٌ وعمارٌ ، فـأرسلت إليههما



محصن : يـعني يـتصص(!)

* حدثننا هارون بن معروف قال ، حدثنـا عبد الله بن وهب قال ، قال حيوة ، أَخبرني ابن سمعان أَنه سمح عمتّه ومن أَذْرَك من أَّهله يـذ كرون : أَن عُمان أَمر بعمّار بن يـاسر فضُرِبَ في أًمر نـازعه فيه حتى أغْمِيَ عليه ، فحملهُ زيادُ بن سمعان ونـاسٌ هـعه إِلى بيـت أُم سَلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يَعْتِل 6 فصلّى الناس الجمعةَ تـم صَلُّوا العصرَ ولم يُمْتِ عمار ولم يُصَلٍ حتى دنـت الشمس
(1) الإضافة عن أنساب الأشُراف 0 : 01 . 0

كذا في الأصل ولعلها \# اجتمع سعل وعمار فأرسلوا إلى عئمان " .
. آتشوف : أتعرض (Y)



أَن تَغْرب ، ثُمَّ أَفاقَ قبل أَن تغرُبِ الشمسُ بقليل فصلَّى الأُولى
والعصرَ جميعاً (1)

* حدثنا عفان قال ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن كلثوم بن جبير بن أَّي حفص ، عن ابن عادية قال : سمعت عماراً رضي الله عنه يَقَعُ في عثمان رضي الله عنه ويَشْتُمه بالمدينة ، فتوَعَّدْتُه بالقتل (r) . ( ما جاء في كف عثمان رضي الله عنه عن التقال وأنه يُـَّتْتَ عُلى الحق )

حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال ، حدثنا أَيوب ،
 لولا حديث سمعته من رسول الهَ صلى الله عليه وسلم ما قمتٌ ؛ ذَّكَ



هذا ؟ قال : نعم (r)
، حدثنا إسحاق بن إدريس قال ، حدئنا أَبان بن بزيد قال حلثني يحيى بن الَّي كثير قال ، حدثني أَبو قلابة قال : شَهِدْتُ
 مِنْ أَصحابِ رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم ، فقام (\&) رجلُ من بَهْز يقال له مُرّة بن كعب - من Tخر الخطباء - فقال لولا كلمات (0) سمعْتُهُنٌ



(0) في الأصل " ككاب " وما أثبته يقتضيه السياق .

من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أخططبكم اليوم 6 ولكن شهدت رسولَ الله صلى اللَّهليه وسلم يوماً وهو يُحَِّّث آَصحابه فقال في حديثـه
 هذا يومئذ وأصحابُه على الهدى . فاتبعتُ الرجلَ فكشفتُ وجهه فإذا هو عثمان رضي الله عنه 6 فأقبلت بوجهه على النبي صلى الله عليه

وسلم فقلتُ : هذا يا رسول الله ؟ قال : نعم (1)
" حلثُنا هارون بن عمر قال 6 حدثُنا أَسد بن موسى قال حدثنـا معاوية بن صالح قال 6 حدثي سلمي بن عامر ، عن جبير ابن نُفِير قال : كنّا معسكرين مع معاويـة فقام مُرَّة بن كعب البَهْزِيَ فقال : أَما والله لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمتُ هذا المقام ، قال : فلمًا سمع دعاويةُ رضي الله عنه ذِّرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم اُجْلَس الناسَ . قال : ينما نـحن جلوسٌ مع
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتَخْرُجن فتنةٌ تحت رِّ رجلي - أَي من تحت قدمي هذا ـ ( و هذا (Y) ) يومئذ ومُن اتَّبَعه على الهُدى . قال : فقام عبد الله بن حوالة الأزّدي هن عند المنبر فقال : إنّك لصاحبٌ هذا ؟ قال : نعم . قال : آّما والله إِني لحاضرٌ ذلك المجلس

(1) صحیح التر مذي $10 \wedge$ : مع اختلان في الألفاظ - وأسد الغابة \& : 10
. (Y)
(Y) مسند أحمد ع : هr

، حدئنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا حماد بن سلمة قال ،
 رضي الله عنه قال : أَتثيتُ النبي صلى الله عليه وسلم - وهو تـلم

 تم رفع رأُسه إليّ فقال : يا ابن حوالة ورسوله ، فنظرت في الكتاب فإذا فيه أَبو بكر وعمر رضي اللهُ عنهما فقلت إنهها لم يكتبا إلا في خير موضع ، فرفع رأسبه إلي فقال يا ابـا ابن حوالة


 .



رضي الله عنه (r)

* حدثنا رجاء بن سلمة قال ، حدثّني آبي قال ، حدثنا بشر ابن عبد الله السلمي قال ، أَخبرني عروة بن رويم اللخمي ، عن شد المداد ابن حيّ ، وعوف بن مالك قالا : بينما نحن مع رسول الله صلى الله
(1) صياصي البقر : ترونها ( المعجم الوسط ) .
(Y) نفجة الأرنب : تورته ( المعجم الوسيط ) :


عليه وسلم على طرف آرة (1) بالمدينة إذ ذكر اختلالاً يكون فينا بعده 6


اُمْتُه

* حدثُنا عفان قال ، حدثُنا وهيب قال 6 حدثنا موسى بن عقبة قال 6 حدثني جدي أَبو حبيبة : آنَه دخل الدار وعثمان رضي الله عنه مَحْصُورُ فيها ، وأَنه سمع أَبا هريرة - وأَّذنَ له عثمان رضي الله عنه في الكالام - فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكونُ


رضي الله عنه

* حدثّنا إسحاقِ بن إدريس قال 6 حدثنا وهيب بإسنادهبنـحوه .
* حدثنا مسلم بن إبراهم قال 6 حدثنا وهيب قال 6 حدثنا
 . حبيبة عثدله
- حدثنا عبد الله بن هسلمة بن قعنب قال ، حدثُنا سليمان ابن بلال 6 عن يـحيى بن سعيد 6 عن سعيـِ بن المسيب : آن زيـل بن

 (1) جبل كبير كلمينة فوق رأس قدس مما يلي الفرع ، وهو من اشمـخ المبال





جَلْجَلة (1) في صدره ، ثم تكلّم فقال : أَحمد أَحمد في الكتاب






 بني الحارث بن الخزرج صَدَق صَدَق (r) . * حدثنا سويد بن سعيد قال ، حدثنا صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ، عن عبد الملك بن عُميْر قال : أَرسلت
 تسأَله عن كلام ابن خارجة عند الموت ، فكتب إليها : أُخْبِرُك أَني حضرتُه عند الموت فُعِرج بروحه حتى ما شككنا أَنه الموت إذ أَآعادَ
 النبييّن ، كان ذلك في "الكتاب الأَول ، صدق صدق صدق ، آلبو بكر خليفة رسول الله الضعيف في نفسه ، القوي في آّر اللّ ، كان ذلك في الكتاب الأُول ، صدق صدق صدق ، عمر بن الخطاب القويّ
 صدق صدق ، عثمان بن عفّان كان ذلك في الكتاب الأُول ، مضت (1) البلجلة : شدة الصوت . وفيل حكاية الصوت ( تاج العروس ) .


اثنـتان وبِقِيَت أَربع ، بئر أَريس وما بئر أَريس ! ! اختلف الناس ؛
ارْجِعوا إلى خليفتكم فإنه مظلوم (1)

* حلـُنا عمرو بن قَّسُط قال ، حدثُنا الوليد بن مهلم قال ، حدثنا ابن جابر قال ، حدثّي عمير بن هانى العبسي قال ، أخبرني النعحان بن بشير الأْنصاري قال : تُوْفِّي رجلٌ منا يـقال له خارجة (Y)



 كان في الكتاب الأُول ، صدق صدق عند اللهُ ، أَبو بكر أَمير المؤمنين الضعيفت في جسمه القويّ في آَمرِ الله ، كان في الكتابِ الأُول ، صدق صدق عند الله ، عثـمانُ أَميرُ المؤهنين ، العفيف المتعفِّفٌ الني يعغو عن ذنوب كثيرة ؛ خَلَتْ ليلتان وبقيت أَربع ؛ اختلف الناس فلا أَحكام ، أنتجتت الأَحمال ، أَيها الناس أَقْبِلُوا على إِمامكم فاسهعوا له وأَطيعوا ، نمن توكلَّ فلا يُعْهَدن ، و كان اَّرُ الله قَدَرُا مَقْدورًا ، هذا رسول الله ؛ هذا عبد الله بن رواحة ، ما فعل زيدُ بن خارِجة ؟ - يـعني أَباه - قُتَلَ قبلَ بَدْرِ كافراً 6 ثُمَ رفع صوتَه وهو يتقول :
 الموفقيات چ

وتاريخ الخميس Y Y Y Y ا
(Y) مضى أنه زيد بن خارجة . وابن خارجة ، و انظر أُسد الغابة ا :



أَخذت بئر 'رَريس ظلماً ، أَخذت بئر آريس ظلماً . قال النعمان :
تـم خَفَتَ الصوتُ (1) (1) ( الحركة في أمر عثمان رضي الله عنه وأول الوثوب عليه رضوان الله عليه ) * حدئنا قريش بن أَنس قال ، آنبـأَنا ابن عون ، عن الحسن قال : قام رجل إلى ابن عفان وهو يـطب فقال : نسألّ كتابَ الله .

 الثانية قيل له قُمْ ، نقال : إني أَخافُ أَن يحصبوني . فقالوا : إن
 الله طالب غيرك ؟ ! قال : فَحُصِبَ فحَصَبهم الآخرون ، فنزل ابِ ابن
 يومئذ ؟ ؟ قال : أَربع عشرة خمسة عشرة (Y) . * حدثنا الحجاج بن نصير قال ، حدثنا قُرة بن خالد قال ؛ سمعتُ الحسنَ يقول : شَهِذْتُ عثمان يخطبٌ على المنبر يوم الجمعة

 كذَبْتِ يـ عَكُوٌ نفسِهِ لو كنتَ تطلبٌ كتاب الله لم تطلبه والإمام بخطب يوم الجمعة . قال ثـم قام فقال : أَطلبُ كتابِ الهُ . فقال : آَّا لكتاب الله طالبٌ غيرك ؟ ابجلس . فجلسَ ، قال ثـم قام الصالثة فقـل : أَّسألُ كتابَ الله . فقال عثمان رضي الله عنه : آَّما لهذا آَحدٌ

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 100-1.5 \text { : } 11 \text { (1) } \\
& \text {. |71 - الكامل لابن الأثير }
\end{aligned}
$$

يُجْلِسُ ؟ ! قال : فَتَحَاصَبُوا حتى ما أَرَى أَدِيمَ السماء ، قال فكأَّني

 شِيَعًا . قال : وذلك حين خالطت الناس وغفلت الأَحاديث ، قال : فأَخبرني بعضُ اَصحابنا أَنها أَمَّ سَلَمة زوجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم(1) . " حدثنـا موسى بن إسماعيل قال ، حدثُنا سلام بن رِسْكِين قال ، سمعتُ الحسنَ قال : خرَّجَ عثمانُ رضي اللَ عنه يوم الجمعة
 فقال : وَيْحَك ، أَلَيْسَ عندكُ كتاب الهُ ؟ قال : فأَمرَ رجلاً فنهاه


 سورَ المسجد ثـم نادى الناس : آلَا إنّ هذا ينها
 * حدئنا الأَصمعي قال ، حدئنا أَبو الأَشهب ، عنَ قال : رآَيتُ قَتَلَة عثمان رضي اللهُ عنه تَحَاَبَبُو حَى ما أَرى جِلْدَ



 (Y) (Y) يوجد سهم بعل كلمة (ا يعلم ") يشير الم ستط وما أضفته على الأصل يستقيم . معه السباق


* حدثّنا أَبو عاصم ع عن آَي خلدة قال ك لقيتُ أَبا صالع
 فحَصَبَه الناس حتى جعل يتُّقَي بوَجْهِهِ ، فلَمْا أَكثروا دَخَلُوا ودَخَلِ



قال : فـألقيتُه فما أَدري مَنْ ذَهَبَ بهه (Y) .

* حدثنـا موسى بن إسماعيل قال ، حدثـنا المهدي بن ميمون قال ، حدثنـا ابن أَّي يعقوب ، عن بشر بن شغاف ، عن عبد الله بن سلام قال : بينـما عشمانُ رضي الله عنه يتطب الناس إذ قّام إليه رجلُ فنال منه 6 فنهاه عبد الله بن سالام رضي الله عنه ، فقال له رجل من
 قال قلت : لقل قلتَ القولَ العظيـمَ في يومر القيـامة للخليقة من بعد
-نوح
* حدثنا موسى بن إسماعيل قال ، حدثُنا يوسف بن الماجشون قال يوم جمعة وعليه حُلَّة حِبَرَة مُصَفِّا رأُسه ولحيته بورَّس خلص إلى المنبر حتى ظنّ أَن لن يـخلص (ץ) ، فلما استوى على المنبر مه "ه بياض بمقدار كلمة بين تدري ومه ولعل (1) في الأصل " تمري الصواب ما أثبته .
 1 (Y) في الأصل (ا أن لن يخلصوا " ولعل الصواب ما أثبته .

حَصَبَه الناسُ ، وقام رجلُ من بني غِفَار يُقَال له الجَهْجَاه (1) فقال :


فصلىَّ للناس أَبو أُمامة بن سهل بن حنيف (Y) . * حدثنـا الحزامي قال 6 حدثنا عبد الله بن وهب قال 6 حلثّين عبد الله بن عمر 6 عن نـافع : أَن جَهْجَاه الغفـاري تنـاول عَصَا عتُمان رضي الله عنه وهو يـخطب الناس على المنبر فكَسَرَها بر كبته ، فـأَخذنهُ

في ركبته قُرْحَة الؤَكَلَة (r)

* حدثُنا علي بن محمدل 6 عن عبد الله بن مصعب 6 عن هشام ابن عُرْوَة 6 عن أَبيه قال : خر ج عثّمان رضي اللّ عنه من داره يوم جُمْعَة ، عليه حلّة حِبرَةٌ 6 ومعه ناس من مواليه ، قلد صَفَّرَ لحيته

 فشتَمْوه فسگتَّ حتى سكتوا ، ثـم قال : اَيَّها الناس اسمعوا واَّطيعوا ؛ فإنّ الساهع المطيع لا حُجَّة عليه ، والسامع العاصي لا حجة له . فناداهُ بعضهم : أَنـتَ السامع العاصي . وقام جَهْجَاهُ بن سعد الغفـاري - و كان (1) هو جهجاه بن مسعود بن سعل بن حرام بن غفار ، شهل بيعة الرضوان الم الم

 . $Y 7$. : $Y$
(
19 : Y7 § - والتمهيد والبيان لوحة Y19 .
(६) ونعثل دهقان أصبهان كان جميلا جيد اللحية فشبهوا عثمان به . ( أنساب الأشراف ه : AY ) وقيل كان إذا نيل من عثمان سمي بذلك لأنه كان طويل اللحية كثير الشعر وتيل :النعثل اسم الن كر من الضباع ( الرياض النضرة Y : 111 ( 11 ) .

مِمّن بايَع تحت الشجرة - فقـال : هَلُمّ إِلى ما نـدعُوك إليه . قال : وما هو ؟ قال : نَحْمَلُك على شارف (1) جَرْباء ونُلْحقُكُكَ بـجبل الدخان . لستَ هنالك لا أُمّ للك . وتناول جَهْجَاهُ عصًا كانت في يـد عثُمان رضي الله عنه ، وههي عَصَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكَسرَها على رُكْبْته ، ودخل عثّمان دَارَه ؛ وصلَّ بالناس يوم الجمعة سَهْلُ بن

حُنِّفْ (r) 6 ووقعت في رِبْلِ جَهْجُاه الأَكَلَة (ب) .

* حدثُنا عفـان قال 6 حدثنـا حماد بن زيـلـ 6 عن يزيـد بن حازم 6 عن سليمان بن يسار : اُّن جَهْجَاهاً دخل على عُّمان رضي الله عنه ؛ فانتزع عصا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يَتخَصَّرُ بـها فكسرها

على ركبته 6 فـأَخذلته في ركبتـه الأَّكلة (؛) .

* حدثنا مححمد بن سنان قال 6 حدثنـا أبَو عوانـة قال 6 قال حصين : قلت لعمرو بن جأُوان : لِم اعتزل الأَحنف ؟ قال ، قال
 جاءنا آت فقال : إِن الناس قد فزعوا إِلى المسجل . فانطلقت أَّا وصاحبي 6 فإِذا الناس مجتمعون على نَفَرِ وسط المسجد ، فتخلّْلَتْهُهم
. (1) الشارف من النوق هي المسنة المرمة




.


حتى قمت عليهم فإِذا عليّ وطلحة ، والزبير 6 وسعد بن آليّي وقاص قعود ؛ فلم يكك ذالك بـأسرع أَن جاء عثمان رضي الله عنه يمشي في المسجد عليه مُلَْءةٌ له صفراء قد رفعها على رأُسه ، قال فقلت لصاحي : كما آنـت حتى ننظر ما جاء به . فلما دنا منهم قالوا : هذا ابن عفـان .
 قال : آهاهنا طلحة ؟ قالوا : نعم . ( قال : آَهاهنا سعد ؟ قالوا : نـمّ (1) ) قال : أُنشد كم بـاللهُ الذي لا إِله إِلا هو ، أَتعلمون أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع مرْبَـ (Y) بـي فلان غفر الله له . قال فابتعته بعشرين - أَو بـخمسة وعشرين - أَلْفاً ، فـَّتُـتـت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له : إِني قد ابتعت صرْبَد بتي فلان . قال : اجعله في المسجد وأَجره لك ؟ قالوا : نعم 6 ولكنلك بَدَّْت . قال : أْنشدكم بالله الذي لا إِله إِلا هو ، أَتعلمون أَن رسول اللهُ صلى الله عليه وسلم قال : من يبتاع بِئُر رُوَّة غفر اللّ له فابتعتها بـكذا و كذا ، فـَّتيـت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إني قد ابتـعت بئُ
 ولكنك بَكَّلْت . قال : أْنشدكم بـاللّ الذي لا إله إِلا هو ، آتّعلمون أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيْشُ العُسْرِة فقال : من يُجهِّ هؤلاء غفر الله له . فجهزتهم حتي ما يفقدون
 - ثلاث مرات 6 ثـلاث مرات - ثـم انصرف (r)
(1) ما بين الـاصرتين إضافة عن التمهيد والبيان لوحة •10 .



- حدثنا عفان قال ، حدثنا أبو محصن قال ، حدثنا حصين

ابن عبد الرحمن قال ، حدثي جُهَتْم قال : أَنا شاهد للآمر ، قالوا
 هُخَيْفَةُ فقال : ما كنت صانعاً إذا قيل قِراءة فلان وقراءة فلان الهان كما اختلف آهل الكتاب ؟ فإِن بكن صوابأ فمن الله ، وإن يكن
. خطاٌُ فمن حذيفة
قالوا : ونَنْقِمْ عليك أَنك حميت الحِمَى . قال : جاءتني قريش


نُقروا -

قالوا : ونَنْقِمُم عليك أَنك استعملت سُفَهَاء أَقاربك . قال :


 - أو قال الوليد ، مثك آبو محصن - واستعمل علينا آبا موسى الأَشعري ، ففعل . وقال أَهل الشام : رضينا .كعاوية فـأَّره علينا . وقال آهل مصر : رِغزل عنا ابن آلّي سرح ، واستعمل علينا عمرو

ابن العاص . ففعل ، فما جاءوا بشيء إلا خر ج عنه (1) . * *حدثنا الحزامي قال ، حدثنا عمر بن عثمان ، عن ابن شهاب قال ، أَخبرني سالم بن عبد الله ، أَن عبد الله بن عمر رضي الله (I) التههيد واليبان لوحة Y Y


عنهما قال : جاءني رجل من الآنصصار في خلافة عثمان ، فكلمني آن أَعيب على عثمان ؛ فتكلم كلاماً طويلاُ وفي لسانه ثِقَلْ فلم يَكَدْ يقضي كلامه في سريح (1) . فلما قضى كالامه قلت : إنا قد كُنا


 هنا المال : إن أَعطاكموه رضيتم ، وإن أَعطى إلى قرَابنه سَخِطْمَ
 إلا قتلوه . قال : ففاضت عيناه من الدموع ، فقال : اللهم لا نريد ذاك . قال إبراهيم بن المنذر : يريد حِبَّان بن مُنْقِذ ، كان أَلْغَ
( يقول لا خرابة يريد لا خلابة (Y) ) .

 أَخبره قال : دخل على عبد الهُ بن عمر رجل من الأَنصصار يَجُرٌ النطق
 حياة رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الرهط اللالثة أَحداً ؛ أبّو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وإنا لا نعلم عئمان كفر بعد إِمانه ، ولا زَن' ، ولا قتل - بقية الحديث بثل الأَّالول .

، حدئنا الحزامي قال ، حدثنا عبد الهُ بن وهب قال أَخبرني سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال ، سمعت نافعاً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) السريح والسرح إخراج ما في الصلر سهلا سريعاً ( تاج العروس ) . } \\
& \text { (Y) كذا بالأصل ولعلها ( يقرل لا خلابة يريد لا خرابة ) . }
\end{aligned}
$$

يقول ، كان عبد الله بن عمر يقول : لو أَن عمر عمل بالذي كان
. عثـمان يفعل ما كلمتموه
حدثنا الحزامي قال ، حدثنا عبد الله بن وهب قال ، حدثيني ابن سمعان ، عن يـحي بن سعيد ’، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قام عامر بن ربيعة يصلي في الليل وذللك حين نشب الناس في الطعن على عثمان - فصلى تم نام ، فـأِّي في منامه فقبل له : قـم فسل الله ألن يعيذك من الفتنة التي أَعاذ منها صالح عباده .ففعل واشتكى ليالي فما خر ج من بيته حنى لَقِيَ الله . * حلثنا نصر بن علي قال 6 حدثنا محمد بن سواء ، عن سعيد بن أَّي عروبة ، عن آيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله
 ( أمواء أهل مصر وهسيرهم إلى عثمان رضي الله عنه )

* حدئنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال ، حدثنا عبد الله بنوهب

 عند فتنة عثمان رضي الله عنه - فقال : أَّا عها الناس ، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنها ستكون فتنة ، خيرُ (1) هو عمرو بن المحق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رزاح بـ بن عمرو





الناس فيها الجند الغزّى ، وأَنتم الجند الغُزَّى ، فجئتكم لأَكون
معكم فيما أَنتم فيه . قال الليث : فكان محهم في آَشرٌ أُمورهم . * حدثنا آَحمد بن عيسى قال ، حدثنا عبد الله بن وهب
 المصري قال ، سمعت أبا ذرٍ رضي الله عنه يقول ، قال الِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم ستفتحون أَرضاً يُذكَرُ فيها القيراط كا فاستوصوا بـأَلها خيراً ؛ فإن لهم ذمة ورحماً ، فإِذا رأِيتم رجلين
 ابني شُرَحْبِل بن حسنة يتنازعان في موضع لَبِنَة فخر ج منها . قال ابن وهب : فسمعت الليث - يعني ابن سعد - يقول : لا آَرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلك إلا للذي كان من أَهل رِصرَ

في عثمان بن عفـان(1) * محمد بن سيرين قال : قدم محمد بن أَّي حُذَيْفَة على عثُمان رضي
 هؤلاء أَحق بالمال هني * حدثنا هوذة بن خليفة قال ، حدثنا عوف ، عن محمد ابن سيرين قال : ركب كعب الأَحبار ومحمد بن أَي حذيفة في سفينة قِبَلَ السام - زمن عُّمان - في غزوةٍ غزاها المسلمون ، فقال محمدٌ لكعب : كيف تجد نعت سفينتنا هذه في التوراة تتجري غداً في البحر ؟ فقال كعب : يا دحمد لا تسخر بالتوراة ؛ فإن التوراة


كتاب الله . قال : ثم قال له ذاك ثـلاث مِرَار . فقال : لا آَجد سفبنتنا هذه منعوتة في التوراة ، ولكين أَجد في بعض كتاب الله أَن فتنة
 في القَيْد ، فاتق آلا تكون ذلك رالـن الرجل . * حدثنا الحجاج بن نصير قال ، حدئنا قُرَّة ، عن محمد



* حدثنا عارم قال ، حدثنا أَبو هلال ، عن محمد قال : ركب كعب مع محمد بن أَّي حذيفة في سفينة فقال محمد : با كعبا أَتجد جَرْيَ سفينتنا في التوراة ؟ فقال كعب : يا محمد حق ، وهي في كتاب اللُ . فلا تستهزئ بها . فأَاعاد عليه مرتين أو ثلاثأأ . فقال كعب : أَجد في كتاب اللّ آلن رجلاً من قريش اسمه
 فاحذر لا يكون أَنت هو . * حدثنا علي بن محمد ، عن رجل ، عن الزهري قال : غزا ابن أَي سرْح ذات الصَّواري سنة أَربع وثلاثين ، ، ومعه محمد ابن بكر ، ومحمد بن آبي حذيفة فكانا يعيبان عثمان ، فحملهما ابن آَي سرح في سفينة مع القبط ثم كُملِّم فيهما فحوَّلهما ، فلما رجع كتب إلى عثمان بِا كان منهما ، فكتب إليه آَن أَنْخِص إِيْ ابن أَبي بكر ، وقال عثمان : العَجَب لابن آلبي حذيفة ، كَفَتْهُ (1) السن الشاغية هي الز ائدة على الأسنان والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان . ( لسان العرب )

وربيتُه ، ثـم هو يؤلب الناس عليَّ ، اللهم إِنه لم يششكر بِلائي
فـأِجرني منه

* ححثنـا علي بن دحمد 6 عن الماجشون ، عن الزهري قال : قال عثمان رضي الهُ عنه : أَلا تعجمُون لابن أَّي حذيفة ؛ ضممت الرجل لرحمه ، فكنـت أَجُسّ بطنه هن الليل أَنظر أَجائُعٌ هو أَم شُبعان ، ثـم هو يسعى في خلعي وسفك دمي ! ! اللهم فاجزه جزاء
- من كفر النعمة وفجر
* حدثنـا صلت بن •هسعود قال ، حديُنا أَحمد بن شبويه عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك ، عن حرملة بن عبد العزيز ؛ عن أَبيه قال : كان محمد بن أَّي حذيفة يـخطب ك وكان أَقر أَ الناس للقرآن فقال عقبة بن عامر : صلق الله ورسوله ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يـرأُ القرآن قوم
 قال : لئن كنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليذ وسلم تزعم

* حلثُنا أُحمد بن عيسى قال ، حدنـنا عبل الله بن وهب قال ، أَخبرني ابن لهيعة 6 عن ابن حبيبة ، عن ربيعة بن لَقِيط قال






عثمان دَعَا الناسَ إلى أُعْطِياتهم ، فأِبيت أَن آخذ منه ، قال : ثـم رَكبْتُ إلى المدينة فصرتُ إلى عئمان فقلتُ : يا أَمير المؤمنين إِن

 حَقُّكَ عَجْزتَ ؛ إنما هو حَقُّكَ

* حدئنا علي بن محمد ، عن علي بن مجاهد ، عن يزيد ابن قحيف ، عن رجل من قومه ، عن رجاء بن حيوة . وحباب بن هوسى ، عن محمد بن إسحاق ، عن مخلل بن خفاف ، عن عروة ابن الزبير قالا(1) : كتب أَهل مصر إلى عثمان : من المالٍ المسلمين إِلى الخليفة المبْتَى ، أَما بعد : فالحمد لله الذي أَنعم علينا وعليك واتَّخذ علينا فيما آتاك الحُجَّة ، وإنا نذ كِّكِّكُ اللهُ
 لَكُمْ رُنْ رِزْقٍ (r) "أَن تحلَّ ما شئت منه بقوْلك وتُحرم ما شئت منه بِقولك ، ونذ كِّرُك الله في الحدود ، أَن تُعطًّلها في القريبب وتُقيمها
 ميثاقهم على طاعته ليكونوا شهداءَ على خلْتهه ، نصحوا لك فاغتُشَشْتَ نصيحتهم ، وأَخرجتهم من ديارهم وأَموالهم - وقال اللهّ في كتابه : (ا وإِذْ أَخَذْنَا مِيئَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً كُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفْسُكُمْ مِنْ
 . كذا بالأصل ولعل الضمير يعود على رجاء بن حيوة وحباب بن موسى (1) . هورة ( .

المعصية ؛ فإنك تدَّعي علينا الطاءة ، وكتاب الله ينطق : لا طاءة

 وعصيناه وأَنت العبد الميٌت المحاسب ، والهُ الخالق البارئ المصوّر الذي لا يوت .

* حدثنا علي ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الزهري قال : كتب عثمان إلى أَّا كل مصر :
أُذ كر كم الله الذي علَّمكم الإسلام ، وهدا كم من الضا







 السمع والطاءة ، وحذَّر كم المعصية والنُرقة ، وأَنبأَكَكم أَنه فد فعله

$$
\begin{aligned}
& \text {. V سورة المألدة ، آية (1) } \\
& \text {. سورة المجرات ، آية (Y) } \\
& \text {. VV سورة (Y) } \\
& \text {. } 91 \text { ( } 1 \text { ( ) } \\
& \text { (0) سورة النساء ، آية } \\
& \text {. V. (1) سورة الفتع ، آية }
\end{aligned}
$$

مَن قبلَكم ، وتقدَّم !! إليكم فيه لتكونَ له الحجة عليكم إن عصيتموه ،
 من بعد أَن تختلف فلا يكون لها رأْس يـجمعها ومتى تفعلوا ذلك لا تكن لكم صلاة جماعة ، ويسلِّط بعضكم على بعض وتكونوا

 * حدثنا علي ، عن ابن أَبي ذئب ، عن يزيد بن عبد الله ابن قُسَيْط ، عن محمد بن عبــد الرحمن بن ثَوْبان قال : دعا عثمان رضي الله عنه عمّار بن ياسر رضي اللّ عنهما فقال : يا بأَبا

 إليهم فتعْتِبَهم من كل ما عَتبُوا ، وتضمن ذلك عليَّ ، وتقول بالمعروف


ويصلع بك فساداً .
وآَمر له بحُمهان ونفقةٍ ، وكتب إلى عبد الله بن سعد بن ألّي سَرْح أَن يُجري عليه رزقاً ما أَقام عنده . فخرج ع عمار إلى مصر وهو عاتبْ على عثمان رضي الله عنه ، فـألَّب الناس عليـه ، وآَّهعل آَهل مصر على عثمان رضي اللّ عنه ، فكتب ابن أّي سرح إلى عثمان رضي الله عنه : إِن عماراً قدِم علينا فـأظهر القبيح ، وقال ما لا يَحِلٌ ، . (1) سورة الأنعام ، آية 109 وانظر ماكتب به عثمان في تاريخ الطبري في أخنبار سنة هب بابلمز ه الخلامس - والتمهيد والبيان لوحة 97 - 9 - - وأنساب الأثراف ه : اه

وآطاف به قوم ليسوا من آَهل الدين ولا القر آن ، وكتب يستـأذنه في عقوبته وأَصحابه . فكتب إِليه عئمان رضي الله عنه : بئس الرأليا رأَيت يا ابن أَبي سر ح، أَنا بقضاء اللهُ أَرْضَى به - اعْأَمْهُ - مِنْ أَنْ آَذَنَ لكَ في عقوبة عمار أَو أَحد أَصحابه ، فقد وجَّهت عماراً وأَنا أَظن

 وأُضْرَع مَصْرَعي ، فقدِم الكتاب على ابن أَبي سرح فحمل عمارأ

إلى المدينة) (1)

* ححدئنا مَحْمر بن بكار بن دعمر بن حمزة بن عمر بن سعد قال ، حدثئي إبراهيم بن سعل ، عن صالح بن كيْسْان قال : كتبَ

 أَعناقهم فليفْعَل . فكتب إليه عئمان رضي اللّ عنه : بئسَ الرألي



 * حدئنا علي بن محمد ، عن أَبي عمرو ، عن إبر امهيم بن محمد ابن سعد بن أَبي وقاص ، عن أَبيه قال : بعثيني أَبي إِلى عمّار رضي اللّ

 (1) وانظر في ذلك التههيد والبيان لوحة بی -

جُبّة فراء عانيـة ، فـأقبل معي حتى دخل على سعد(1) ، فقال : يا آبا اليقظان 6 إن كنـت عندنا لِن أهلِ الفَضْل ، وكنت فينا مرْجُوّا قبل هذا ، فما الذي بَلَنْي عنك من سَعِّك في فساد المسلمين والتـأليـب على أَمير المؤمنين ؟ فَأهوى عمار بعمامته فنزعها عن رأْسه . (فقال (Y)):
 خَلَعْتَ بيعةَ الإسلام من عُنقك ، وخرجتَ من الدين عُرْياناً ! ! فتام



سقطت يا عمار (٪)

* حدثُنا إبر اهيم بن المنذر قال ، حدثُنا عبد الله بن وهب تال ك أَاْخبرني الليث بن سعد : أَن عماراً قال : لسعد بن أبي وقاص رضي الله
 فقال سعل : إنْ جئتـموني بسيْف يَنْبُو عن المؤمن ويـجير على الكافر
 خَّرَ فيه ؟ ! صَرْم جميل ؟ عال عمار : بَلْ صَرْمٌ جميل . قال سعل : فهو الله عليَّ

إن كلمتك من رأٌمي ما حيـيت .

* حدثنا علي بن مححمل 6 عن عثمان بن عبل الرحمن ؛ عن
(1) في الأصل عمار وهو خطأ من الناست
. (Y) إضافة على الأصل يقتضيها السياق (Y)
سورة (
( ) التمهيد والبيان لوحة ه (
(0) وانظر في قول سعل طبقات ابن سعل

الزّهري قال : لما خر جَ عمّارُ رضي الله عنه من مصر فحرّلك اَّهلَ مصر
 فـأَجابوه ، فخر ج ستمائة أَو أَربعمائة ، وجعلوا أَّمرهم إلى أَربعة منهم رؤساء : عبد الرحمن بن عبد قيس بن عبّاد التجوني ، وجماع أَمرهم إلى محمد بن أَبي حُخَيْنة . ويقـال عبد الرحند اسمه في الجاهلية علقمة فتسمّى عبد الرحمن ، و كان معهم عُرْوَة بن شتم الللئي ، وأَبو رومان الأُسدي ، وسودان بن عمران التج التجوبي ، وأظهروا أَنهم يريلدون العمرة فساروا قُرْبَ خمس وئلاتين ، ون وني

ذلك يقول الشاعر :

 فقدموا فنزلوا بذي خُشُب في رمضان ، فقال سعد بن اَّبي وتاص
 عن البَغْي ؟ وجاء كثير بن الصّلت يسمع كلامهما من فُرْجة في الباب



 (1) (أليون قرية من قرى مصر - جنوبي الفسطاط كانت عندها وقعه إبان فتح عمرو




، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ، حدثنا سفيان ، ( عن أَّي إسحاق ، عن عمرو بن الأَصم(1) ) قال : آَرسلوني بذي




فعلوا فَبَيْضُ فَلْيُغْرِ خِ

* حدثنا عبد الله بن رجاء قال ، حدثنا إسرائيل ، عن آبي







 رضي الله عنه : لكن لا آمُرْم بالقدوم ، ولكن ليَبْعْثُوا إليه من
 اَّن يقدموا فبيضُ فَلْيْرْرِخُوه ، فَبَيْضُ فَلْيُغْرِخُوه . * حدئنا علي بن محمد ، عن عبد الله بن مصعب ، ، عن هشام ابن عُرْوَة قال ، قال عبد الله بن الزُّبَّر رضي الله عنهما : كنتُ أَمْشُي vI : بياض بالأصل بعقدار ثلث سطر ، والمبت عن أنساب الأثراف (1) وما هناك يتقت مع ما هنا سنداً ومتناً .

مع أَبي فَلَقِيَنَا علِّ رضي الله عنه فقال : إني لا أَظن هؤلاء القوم إلأَ

 ولُيُرْدِدَنَّهم ولَيَتْتَعِنَنْ على أَمير المؤمنين .





 عن ابن دأب قال ، قال ابن عباس رضي الله عنه : ما ذا كا كرني


 نَفْسِك وسأُشير عليك مَشُورَة لا أَكشف فيها ما سَتَرْت عني ؛ إن كِ كِّ تطمع في هذا الأَمر فإِنْ معك مَن يطمع فيه مثّل طَمَعِك ويَّعَّي فيه
 أَحبّ إِليهم منك بعلُ كما كان أَحبَ إليهم رِنك قَبْلُ ، فإن رَأَوْا اَنَّك
 ترى ورأَي كلك : قد سبقَك إلى هذا الأَمر رجلان لن تعمل اَّفضل من عملهما إِن ولِيت ما وَكِياه ، واتباع عملهما بمثل عملهِما ثيٌ (1) كذا في الأصل ، ولعلها ه أن تجلس ، ،



 فَرَغْتَ فَحَسْبُك .
" حدثنا علي بن محمد ، عن آَبي عمرو ، عن مححد بن المنكدر قال : نزل المصريون بذي خُشُب ، فبعث عئمان رضي الشَ عنه رجلاً

 فقدِم عليهم الرجل فرآهم في هيئة رَئّة ، فسمعته يقول : قِدْمْتُم




سمع النبي صلى اللهُ عليه وسلم يقول : لا ينالها أَبداً . " حدثنا هوسى بن إسماعيل قال ، حدثنا يوسف بن الماجششون ، عن عبد الهُ بن الفضل الهاشمي قال : جاء عليُّ رضي اللهُ عنه إِله أَهْلِ

 بذلك عبد الله بن الفضل عَمَّن كان وراءَ القُبَّة .
 قال ، حدئنا أَبو مسلم سعيد بن بزيد ، عن بَّيّي نضرة ، عن آبي سعيد (1) بياض في الأصل بمقدار كلمة

مولى آَبي أُسيد قال : خَطَبَنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال :
 فليخرج قال : فكنت فيمن خرج ج - يعني أَبا سعيد - قال فأتّيناهم


 اللِهِ تَتْرُونَ (1) " نقال : إنْ عمر رضي الله عنه حَمَى حمى ، وإنٍ




 أَحسنت با أْمير المؤمنين - في خصال سألًا عنها ، كل ذلك يقولون : قد أَحسنت يا آمير المؤمنين - قال :


 إليّ بعد إِعطانُكم الحقّ ؟ قالوا : كتابُك . قال : وبُلَكم لا تُهُلْكِوا

 (1) سورة يونس ، آية ه . إضافة على الأحل (Y)

فوثُبَوا عليه فوطئوه حتى ثقل ثققلاُ قال (1) فوقف عليهم سعل بن (r) . . . . . . مالك فتال (r) : أفم قتلكم ! ا! تر كتموه وهو في خطيئته


 بـدْنُا ؟ ! وخرع سعل يـدعو ويقول : اللهم إلني فررت بـديني من مكة

6 حدثُنا مـحمد بن حميد قال 6 حدئنا ابن المبارك قال حدثُنا الفضل بن لاحت 6 عن آلي بكر بن حفص 6 عن سليـمان بن عبد الملك قال 6 حدثني رجل من تَدْمر - وهي قبيلة من اليمن قال : بينـما أنا أَسير بين مكة والمدينة إذا أَنا بر كب يسيرون بـن أَيـديهم را كبَ فدنَوْتُ فسلَّمْتُ عليـهم فقلتُ : من هذا ؟ قالوا : سعد 'ابن ماللك . فنهرتُ دابّيّي فدنوتُ منه 6 فسلمتُ عليه وقلتُ : ماذا
 ومالي ، فلم آزل بـها حتى بعثَّ اللهُ نبيَّه صلى الله عليه وسلم فاتّبَّتْهُ
 فرارأ بـليتي إلى المدينة ، فلم آزل بها حتى جمع الله لي بـها اَّهْاْ ومالًا
(1) اللوحة وسץ من الأصل مضروب عليها بخمسة خطوط ولعل الناسخ أراد شطبها أو الغناءها . ويلاحظ أن أخبار ها تتعلق بمقتل عئمان رضي اللة عنه في الدار ـ ودفاع الحسن ابن علي رضي الله عنهما عنه .
كذا في الأصل ونوق كل كلمة منهما حرف پ طـ ه دلالة الشك .
(Y) بياض في الأصل بمعدار كلمتين ولعلهما ه حتى لهذا ه . .

وأنا اليوم فارٌ بديني من المدبنة إلى مكة كما فررت بدبين من مكة
إلى المدينة

* حدثنا أَبو عاصم قال ، حدثنا سعدان بن بشر قال ، حدئنا أَبو محمد الأنْصاري قال : شهدتُ عئمان رضي الله عنه وهو يُقْتَل بالدار ، والحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يضارب عنه حنه جرح فرفع (1) في بني زمعة جريـاً .
* حدئناعلي بن الجعل ، والآَضمعي قالا ، حدئنا زهير بن معاوية قال ، حدثنا كنانة هولى صفية قال : كنت فيمن يحمل الحسين بن عليٌ رضي الله عنهما جريحاً من دار عئمان رضي الله عنه .
- حدثنا هارون بن عمر قال ، حدثنا آسد بن موسى قال ، حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، عن إسماعيل بن عياش ، عن عطاء

 رضي الله عنه - لا مَرْحَبَا بالوجوه ولا آَهلاً ، مَشَاُتُمُ هذه الأُمة مَنْ
 الرأي فيكم ثـابتاً
* حدثنا محمد بن يحي قال ، حدئني بعض آَصحابنا قالوا :

 في حَشّ كَوْ كَب - رحمة اللهُ عَلْهِ - يعني عثمان رضي الله عنه . (1) في الأصل | فر نهه في بني زمعة جريا" . .

حدئنا خلف بن الوليد قال 6 حدثنـا الهديل بن بلال 6 عن آَّي الجحاف $،$ عن عبد الله بن الزراد : أَن رجلاٌ حدثّه أَنه كان مع الحسن بن عليّ رضي الله عنه في الحمام ورَجُلَيْنِ Tاخرين وعَلَى الحسن رضي الله عنه النَّوْرَةٌ (1) وقَدْ وَضَع يَدَه على الحائط فتنفَسَّ فقال : لَعَنِ




حدثُنا محمد بن يحيى قال 6 حدثنـا عبد العزيز بن عمران 6 عن يحيى بن عمرو 6 عن أَبيه قال . . . . . . . عثمان ثم انصرفت (r) . . . . . حدئنا . . . . . . . . . . ( ) ، 6 حدثنـا علي بن محمد 6 عن عامر بن حفصر عن أَشياخ من أَهل البصرة : أْنهم خرجوا إلى عثّمان رضي الله عنه وعليهُم حكيم بن جَبَلَة ، وفيهم سَّوس بن عيسي ورجل من بني ضبيعة يقال له مالك ، وكان حكيـم ومالك ممن دخل عليه فـأصابه .

حدثنا عثُمان بن عبد الوهاب بن عبد المجيد قال 6 حدثنـا
 آلبي أُسيد الأْنصاري قال : سمع عثُمان رضي الله عنه أَن وَفْداً من أَهِل \&V سورة الحجر ، Tاية (1)

- فراغ في الأصل (Y)
" $\|$ " ( ${ }^{\prime \prime}$ )
) 1$)$ ) (备

مصر قد أَقبلوا فاستقبلهم 6 فكان في قريةٍ له خارجاً من المدينة
 أَراه قال : وكَرْه أَن يقدموا عليه المدينة - فأَتوه فقالوا : اُدْعُ بالمصحف . فدعا بالمصحف ، فقالوا له : افتتح السابعة - قال : وكانوا يسمون سورة يونس السابعة - فقرأَها حتى آَّى على هذه


 قال : أَمضه ، نزلت في كذا وكذا ، وآَّا الحمَى فإن عمر رضي
 فزدت في الحمى للا زادت ، أَمضه . قال : فجعلوا يـأنخذونه بالآية ؛ فيقول : آَهضه نزلت في كذا وركذا ـ قال : والذي يَلي كلام عثُمان يومئذ في سِنِّكَ ، قال أَبو نُضْرة قال : قال لِ كِ أَبو سعيد : وأَنا في سِنّك يومئذ . قال : ولم يـخرج وجهي يومئذ . قال : ولا أَدري لعله
 لم يكن عنده منها مخرج ، فقال : أَستغفر اللهُ وأتوب إِليه . و وقال لهم : ما تريلون ؟ فأَخذنوا ميثاقه - قال وأحسبه قال : وكتبوا عليه شرطاً ، وأَخذ عليهم ألا يشقوا عصى ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم - أَو كما أَخذوا عليه - قال فقال لهم : وما تريدون قالوا : نريد ألاَ يـأُخذ آهل آلم المدينة عطاء . قال : إمنا هذا المال لمن قاتل عليه ، ولهذه الشيو خ من آصحاب محدمد صلى الله عليه وسلم . قال : (1)

فرضوا وأَقبلوا معه إلى المدينة راضين ، فقال فخطب فقال : إني


 ولهذه السيوخ من آَصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . قال : فغضب الناس وقالوا : هذا مكزُ بني أُمية . قال : ثم رجع الوند

راضين(1) .

* حدثنا أَبو مطرف بـن أَبي الوزير قال ، حدثنا سفيان بـن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال ، حدثنا جا بر رضي الله عنه قال : بعثنا عثمان رضي الله عنه خمسين راكباً ، أَميرنا محمد بـن مْسْلَمة ؛ فكلم اَّهلَ مصر ، فإذا رجل في عنقه مصحف متقلد سَيْناً تذرف عيناه
 ,اجلس ؛ فنحن ضربنا بهذا على ما في هذا قبل أَن تولد . فلم يزل
 لِّوشك أَن يرجع • قال عمرو : فسمعت جابراً يـقول : فزعموا أَنهـم

(r) . . . . . . حدثنا سليمان بن أَيوب صاحب الكرا ( حدثنا أَبو عوانة ( عن المغيرة(ب) ) بن زياد الموصلي ، عن آلّي الزبير ،

 . (Y) بياض بالأحل والإثبات عن سند مالثل لوحة هع ع .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لا أَّبل الركب من مصر دعاني عثمان بن عنان فقال : يا جابر ك رالْق هؤلاء الر كب . قلت يا أَمير المؤمنين فأَصنع ماذا ؟ قال : أَعطهم عليّ الحق ، وأَن أَرجع عن كل شيٍ كَرِهته الأُمة . قال قلت : وأُعطيهم على ذلك
 وتُعْطي كل محروم ، ويُقام كتاب الله وسُنَّة نَبِيّه . قال : فر كبت ، فلقيت القوم سحراً بذي خُشُب ، فسلمت عليهم (Y) فردوا السلام وقالوا : كَنِ الرجل ؟ قلت : جابر بن عبد الله الأَنصاري . قالوا : مرحباً مرحباً بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : ما جاء
 تُم سل السيف فقال : جئنا نضرب بهذا على ما في هذا . قال جابر - رضي الله عنه - فقلت : نـحن ضربنا به على ما فيه قبل أَن تولد كا بيننا وبينكم كتاب اللّ . قال : فنزلنا فنشرنا المصحف نتجادل بالقرآن حتى آَصبحنا . قال أَبو الزبير : سمعت عمرو بن مَيْوُن الأَنصاري ذكر أَنهـم تجادلوا بالقرآن حتى أَرْمضتْهُم حجارة الجبل يُرْهوْن بها حتى تحولوا إِلى مكان تباعدوا فيه من الجبل . قال فقال ، جابر رضي الله عنه : اصطلحنا على الحق ؛ على أَن نَرُدَّ كل مَنْفيّ ونُعطي كل محروم ، ونعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في العامة . قال : فرد عنهم لينصرفوا فقالوا : بل نـأْي أَمير المؤمنين


فرجعت بسببهم إلى آمير المؤمنين فقال : ما وراعك يا جابر ؟ قلت :

 نفسك . قال : فدخلوا على آَمير المؤمنين فسلموا عليه ، ومكثوا ثلالثة
 * حدئنا علي بن محمد ، عن يزيد بن عياض ، عن الوليد

 إلى الناس لما اختلفوا في القراءة خَشيَ عمر رضي الهِ عنه الفتنـة من أَعرب الناس ؟ فقالوا : سعيد بن العاص . قال : فمن أَخَطْطُم ؟ قالوا : زيد بن ثابت . فأَمُر كصحف فكُتِب بإِعراب سعيد وخط


 بقراءة المصحف الذي كتبه عمر رضي الله عنه ، وهو هذا الما لمحسف، وأَمرتهم بترك ما سواه ، وما صنع الله بكم خير مما آردتم لأَنفسكم .
 وما يلقون من نعم الصدقة . فقال : إن وجدتم فيه بعيراً لآل أَّي العاص فهو لكم . وما تنقمون أَيضاً ؟ قالوا : تعطيل الحدود . قال : وأَي حد عطلت ؟! ما وجب حد على اَّحِّ إِلا أَقمته عليه ، وأنَا أَستغفر الهِ (1) وانظر في هذا الغدير 9 : • (1V

من كل ذنب وأتوب إليه ، فاتقوا الله ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ، أُذكركم الله أَن تلقوا غداً هحمدأ صلى الله

عليه وسلم ولسْت天 منه في شُئم(1) . * حدثنا قريشُ بن ( أُنس ، عن (Y) ) ابن عون قال : لما قدم المصريون على عثمان رضي الله عنه أَرسل إلى آَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستشارهم ، فقام ابن عمر رضي الله عنه فقال : صَحِبْـتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أَعلم ظل يوماً أَو بـات ليلةً إِلا وهو عنٍي راض 6 وصحبتت أَبا بكر رضي الله عنه فكذللك ، وصحبـت الَّي فكذللك ، وقد رأَيت للك يـا اُمهر المؤمنين من الطاعة ما رأَــت لهم • قال : جزاكم الله خيراً آل عمر ، لست عن هذا أَّأللك إِنا أَسألّك عن هؤلاء القوم ، ما تقول فيهم ؟ قال : أَرسل إِيلهم فادعهم إلى كتاب الله ؛ فإن قبلوا فهو خير لهم ، وإِن أَبَوْا فهو خيرٌ للك وشُ لُم . قال : فـأِرسل إِليهم عليَّ بن أَي طالب رضي الله عنه ورجالِ" آخر ، فشادوّ فشادهَّهم ، فشادوه فشادهم ، فشادوه فشادهم . فقال رجل : رسول أَمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليكم كتاب الله ! ! قال : فـأَصلح عليٌ بـينهم و كتبوا كتاباً اشترطوا فيه خهساً ؛ اَّن المنفيَ يُقَلْب ، وأَن المحروم يُعْطى ، وأَن الفيْء يـوفَّر ك وأَن يُعدل في القَسْم ، وأَن يستعمل آْولو القوة والأمانة ، قال : واشترطوا شيئين لم يكتبوهما في الكتاب ؛ واَّن
 . I•Y: Y . بياض في الأصل بمقدار كلمة والمبت عن الملاصة ص ها (Y)

يستعمل الأَسُعري على الكوفة ، وأَن يرد ابن عامر على عَمِله بالبصرة
فإنهـم به راضون قال : فذهبو|(1) .
 عن سليمان بن صالح ، عن عبد الله بن المبارك ، عن جرير بن حاز قال ، سمعت محمد بن سيرين يُحْدث قال : لما قدم أَهل هصر علم عثمان رضي الله عنه قال المغيرة بن شعبة : إن القوم تفرقوا في الدور
 قال : فنزلوا زمزمة واحدة ، فقال : دعني فلآتهم ، قال : فـأتاهم
 فأًخبره بذلك ، فدعا عليَّ بن أَبي طالب فقال : آتَ هؤلاء فـَّعْطهم
 فانصرف عنهم . فقال القول : أتاكم ابن عم نبيكم فعرض عليكم كتاب الله فرددتوه !! فبعثوا إلى عليّ رضي الله عنه فدعوْه ، وقبلوا ما أَعطاهم ؛ واشترطوا أَشياء - قال ابن عون كا
 ، حدئنا إسحاق بن إِدريس قال ، حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن يزيد قال ، حدثنا أَبو نضرة ، عن أَبي سعيد مولى ابن أُسيد قال : لما قدم المصريون على عثمان رضي الله عنه اجتمعوا وانظر في هذا أنساب الأثشراف ه : Y

 (Y) في الأصل ( (Y) نعرض عليه " .


إلى حُجرْة 6 وجئنا فجعلنا ننظر إِليهم ثن خلل الحجره ، فما سأوه
 قال : إن عمر رضي الله عنه حَتى الحمى للصدقة ، وإنها كثرت وزادت ، فزدت في الحمى على قدر ما زادت الصدقة ، وأَّا قولكم الرا أَغلقت باب الهجرة فإني لم أَكن أَرى هذا المال إلا لمن جاهد علا عليه ،
 أَنفسكم ولا تهاكوا أُمتكم • فرجع القوم راضين(1)
 عن عبد الرحمن بن جُنْدَب قال : قال عثمان رضي الله عنه لعبد الهِ


 جزاكم الله خيرا آ آل عمر ؛ فإنكم طالـا نصحتم الإِسلام وأَهله . فأَرسل إِل عليّ رضي الله عنه فقال إِيتِ هؤلاء القوم فأَعطهم
 عليّ رضي الهُ عنه فَبَهَشُوا (r) إِليه ، فقال علي رضي الهُ علهُ عنه : تعطون


 المؤهنين لمن نَقَم عليه ، إن لكم العمل بكتاب الله ، وإنٍ المْرُورم
(1) تاريخ الطبري ه : l• .
(Y) بشوا إليه : ارتاحوا إليه وأقبلوا عليه مسرورين .

يعطى ، والمنفيّ يُرَدّ ، ولا يُجَمَّرُ المبعوث ، ولا تُحمى الحِمَى . شُهِدَ عليُّ ، وطلحةُ ، والزبيرُ ، وسعلُ ، وعبد اللهُ بن عمر ، و سهلُ ابن حُنـِف ، وأَبـو أَيوب ، وزيلد بن ثـابـت . ثـم انصرفوا إلى بالادهم

راضين (1)
(*) (حوكة أهل الكو هة ومسير (إلى عثمان رضي المه عنه )

* حلثُنا محمل بن حاتم قال 6 حلثُنا سعيلد بن محمد الوراق ؛ عن إِسماعيل بن إِبر اهيم بـن المهاجر قال : بـلغ عثمان رضي الله عنه

 ما لا يَحِلّ له فلْيُقيِيِّ نفسه ، قال : فقيد أُولئك أَنفسهم ، فكان في الحيّ رجلٌ منهمّ يـقال له النعمان بن فلان ـ أَو فلان بن النعمان الْ يحضر الصطلاة مُقَيَّداً شهراً 6 فكتب إليهرم عثمان رضي الله عنه :
-أَن حلُّوا أَنفسكم يغفر اللهُ لي ولكم
* حلثنـا خلف بن الوليد قال 6 حدثنا يـيى بن زكريا ابن أَّي زائدة 6 عن ابن عيينة 6 عن بعض أَصحابه قال : كتـب عثمان بن عفان رضي الله عنه ٍٍِلى آّهل الكوفة : من كان له قبلي
 فلم ألّ يـوماً أَكثر شيـخاً باكياً من يـومئذ . * حلثُنا علي بن محمد 6 عن أَبي يْخْنَف 6 عن عبيد بن محصن ؛
. IY0 (1) العواصم من القواصم ص VY (1)



عن أَبيه قال : كتب سعيد بن العاص إلى عئمان رضي اللّ عنه :

 ابن زُرَارة ، وكميلُ بن زياد ، وماللكُ بن الحارث ، ، وحُرْقُوص





 بلداً لا يعرف أَهلُه إِلا الطاعة ، فالا تجادلوهم فتُدْلُولُوا الشك قلوبهم




 من بلادنا لم يعجزوا عن حبسنا لو أَرادوا ذلك ؛ فإِن كنا ظالمن

 أَذِنْتُ لك أَن تَأَّي يِصرك ، و كتبتُ إِلى أَمير المؤهنين أُعْلِمْهُ إِذْنِ لك .





فقدمو| (1)

* حدثنا علي ، عن عبد الأَعلى بن سليمان العبدي ، عن




 - النّهْدِي إِلى عثمان - ولم يسم أَحدُّ نفسه في الكتاب إلا

 فإنك قد بسطت يدك فيها ، وحملت بني أَبيك على رقابها ، وقد

 تباين الفريقان ، واختلفـت الكلمة ؛ فاتق الله فإنك أَميرنا ما أَطعت
 عئمان رضي اللهُ عنه : من كتب هذا الكتاب ؟




فكتب عئمان رضي الله عنه إلى سعيد : انظر ابن ذي الحبكة فاضربه
 وسَيرَهُ إِلى جبل دَنْبَاوْنْ (1) . فقال كعب بن عبر عبدة ؛ أَترجو اعتذاري يا ابن أَرْوى ورجْتي عن الحق قِــدْماً غالَ حِلْمَكَ غول
 عليــكَ لِمَـا أَسْـــَبْتَـهُ لَطَـوِيلُ

وإِنْ اغْتِـرَابي في البــــلادِ وجَفْـوتي
وشَتْمِـيَ ني ذاتِ الإِلـه قَلِيـلُ
فبلغ عثمان رضي الله عنه الشعر ، فكتب إلى سعيد : قد خفتُ


 رضي الله عنه ، فقال له عئمان رضي اللهُ عنه : يا أَّا بني نهل ، والله لئن كان لكم عليٌ حق إِن لي عليكم لَحَقًّا ، وقد كانت آن مني

 الله عنه قميصه وقعد ببن يديه وأعطاه السوط ، فقال : قد عفوت الْ

(1) دنباوند : جبل شاهت يعلوه الثّلج بالري - انظر ياتوت معجم البلدان . (Y) بياض في الأصل بعقدار كلمتين ، والكلام متصل دون إضافة أو لعل الساتط (1 جماءة من " .

قومه وقالوا : ما منعك أَن تقتص ؟ قال : سبحان الله !! وَالي المسلمين أَقَادَ من نفسسه ، ولو شاء لم ينعلل ، أَقتص منه عند تَوْبتِهِ ؟ ! ما كنـت

لآفعل (1)
 عن زيـد بن تبـيع قال : تـجهزَ نـاسٌ من بـي عَبْس إِلى عثـمان رضي الله عنه ليقاتلوه ، فقال حذيفـة : ما سَعى قومٌ ليُذلُّوا سلطان اللهُ في


* حلثنا أِبو عاصم النبيل قال 6 حدثنا كثير بن كثير - رجل هن بني تمم لم يكن في ذلك العصر رجل خير هنه ـ قال 6 حدثّي ربعي بن خِرَاش : أَنه انطلق إِلى حذيفـة رضي الله عنه ، وذلك زمان خرج الناس إِلى عثمان رضي الله عنه فقال : يـا ربعي أَخبرني عن قومك هل خرج منهم أَحدٌ ؟ قال : نعم 6 فسمىَ له نَفَراً ، فقال : إِني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مَن خْرَج من الجماعة - قال أَبو عاصم مرة - مُسْتَلِّلً للإِمارة - وقال مرة فاسْتَذَلَّ الإِمارة لقي الله يوم القيامة لا وجه له
* حلثُنا حيان بن بشر 6 عن يـحى بن آدم قال 6 حدئنا حفص 6 عن إِسماعيل بن أَبي خالد ، عن زياد بن علاقة قال : آّواد الناس أَن يخخرجوا إلى عثمان رضي اللّ عنه حين أنّكروه ، فجاءت فجاءت بَنُو عَبْس إِلى حذيفـة فقال : لا تفعلوا ؛ فإني سمعت رسول الله

$$
\begin{aligned}
& \text {. Yl9 التمهيد والبيان لوحة (Y) }
\end{aligned}
$$

صلى الله عليه وسلم يقول ：إِن أَول عِصَبَبةٍ تسيرُ إِلى سلطان لِتُذلِّهُ
لا بكون لهم يوم القيامة وَزْنُ
＊＊حدثنا علي بن محمد ، عن أَبي اليمان الحذيفي ، عن أَبيه ـ أَّو عمن حدئه－عن سعل بن حذيفة قال ：سار آَهل الكوفة إله عثمان رضي الله عنه ، فقال حذيفة ：أَما إِنهم إِن تناولوا ：إِلوا مِحْجَمأ
 وذُلاّ إِل يوم القيامة ، فإن كان فِمْلُ للِّ رضى فسيسْتحلبون به لبناً

وإن لم يكن لهَ رضى فسيسْتحلْبُون به دَماً（1） ＊حدئنا علي ، عن إسر ائيل بن قادم قاضي المدائن ، عن عبد الله








 تكون بعدي ．قال ：وما الفتنة ؟ قال ：يقتلُ الناسُ إمامْهم ثـم يَشْتُجِرُونَ اشْتْجَارَ أَطْباقِ الرأْس－وخالفَ بين أَصابعه－دمُ المؤمن


 قال أَبو الحسن ، عن أَشياخه ، وزاد فيه : ورأَبـت النعمان بن بن المنذر عليه قُرْطان ودُمْلُوجان (1) ومسْكَتَان (r) قال : ذلك مُلْكُ العرب يصيرُ إلى أَنضل ( زينته وبهجنه . قال با رسول الشا (r) : ) ورآَيتُ

عجوزاً شمطاء خرجت من الأَرض . قال : تلك فتنةُ الدنيا (8) . * * حدئنا عليّ ، عن أبي إسماعيل الهمذاني ، عن الكلي ، عن كميل بن زياد النَّخي قال : أَّول من دعا إلى خلْ عـلْ عثـان رضي الشَ عنه عمرُو بن زُرارة
 قال : قدم عبدُ اللهُ بن عامر من المدينة حين ردّ عئّ عئمان رضي اللّ عنه
 بين الأَشر اف ، فأَّجرى الخيل ، فسبقه حكيم بن جَبِلَة (0) ، فِنضب

- (1) المملوج : السوار يلبس في المعصم
(Y) r بياض في الأصل بمقدار ثلات كلمات والمبت عن سبل المدى و الرشاد (r) لوحة
 لوحة


 وأفسد في أرضهم بفارس فرفع أمره اللى عثمان رضي الله عنه فكتب اللى عبد اللة بن عامر

فأَخذذ خيلاٌ كانت له بفـارس ، فغضب حكيمٌ فجعل يعيببٌ عتمان . ورزَقِ ابن عامر الناس طعاماً أَصابته السماءُ فتغيرَ ، فحمَلُه قومٌ إلى عثمان وشكوا ابن عامر ، فلم يِعْرِ له ، فتغيَّ الناسُ لعثمان رضي

عنه : وقالوا : عزل أَبا موسى وولى ابن عامر (1) .

* حلثنا علي ، عن عامر بن حغص ، عن أَشِياخه : أَن نفراً

من أَهل البصرة خرجوا إلى عتُمان رضي الله عنه عليهم حكم؟


مالك (Y) .
(1) تاريخ الطبري ه : • 9 ط الحسبنية - والعو اصم من القواصم ص 110 ( 11 .
(Y) تاريخ الطبر ع ع : ^£ (

