## 的



تراجم علمية منهجبَّة موثّقة وحانلة بالمعلومات لِسيرَ الحفاظ والمحدئين

تُجلًّي حياتهم النـخصية، وشمائلهم الجليلة، ومواقفهم الفذًّة، ونستعرض جلانلّ

نبراتـتارشتخ
الدِّرِلنّامِّميّة


$$
\begin{aligned}
& \text { تأليفـ }
\end{aligned}
$$

## (1) \& $01=\ldots$



 ، المس

 ،1Y4، 1Y0، 9A 9 A
 ت ت ت



 (TYA ، TAV ،YTV








جَرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشَشَم، الْبَجَلِيُِ؛ الأَحْمَسِيُّ، الْقَسْرِيُّ، اليَمْانِيُّ

 باهلة، وَلَدتا فبيلتين عظيمتين
الأَحْمَسِيّ : نسبة إلىَ أَحْمَس، وهي وهي طائفة من بَجِيلة نزلوا الكَوفة :
 اليَمَاني : نسبة إلى أليمن، والنسبة إليها : يَمَني ويَمَاني

كنيتـه :
يكنى أباعمرو، على لمشهور، وقيل : أبا عبد الهّه.
صِفنُـه وحِلْتَتـُـه :
 الصورة إلى الغاية، من أحسسن الناس وجهاً، ومع هذا كان من أغضِّ الناس طَرْفاً.

 وعن بَيَان، عن قَيْس، عن جَرير قال : (رآني عمر بن الخططاب مُتَجَرِّداً؛


 Y/r \% _
 وغير ذلك.

فناداني: خُخْ رِدَاءَك، نُخْْ رداءكَك . فأخذتُ ردائي، ثم أقبلتُ إلى القوم، فقلتُ :


ما ذُكر من يُوسف عليه السلام)(1)
وعن أبي عَوَانة، عن عبد الملك بن عُمْير : حدثني إبراهيم بن جَرير : أن
عُمر قال: (جرير يوسف هذه الأمة)
وأخرج ابن عساكر عن عبد الملك بن عُمير قال : (رأيتُ جريرَ بن عبد الله
وكأن وجهه شقّة قمر ) .
وأخـرج عنـه ـ أيضـأ ـ قـال : (رأيـتُ جـريـر بـن عبـد اله يَخْضِـب لحينَه
بالزعفران) .
وأخرج عن ابني لجرير قال : (كان نعل جرير بن عبد الشّ طولها ذراع) .
إســـالمسـه :
أخرج ابن سعد عن الواقدي قال : حدثني عبد الحميد بن جعفر، عن

 يَمَنِ، على وَجْهَ مَسْحَة مَلَك" . نطلع جريرٌ على راحِلِّهِ، ومعه قومه، فأَسْلَموا

عن المغيرة بن شِبْل قال : قال جرير : (لما دنوتُ من المدينة، أنختُتُ راحلتي،

 (1) ذكره الذهبي في (اللُّيرَ"، وفال شعيب: رجاله ثقات. وذكره الحانظ في (الإصابة)| ونسبه إلى البغوي
 (Y) قال شعبب: إسناده ضعيف لضعف الواقدي .

أْريَ شيئأْ قال : نعم، ذكركُ بأحسنِ الذِّكُر؛ بينما هو يخطبُ، إذ عرضَ له في


قال أبو عمر في بالالاستيعاب") : (كان إسلامه في العام الذي تونِّي فينه


وقال ابن كثير في "البداية والنهايةه| : (والظاهر أن إسلامَ جريرِ - رضّي اللّ



 اللهم إلا أن يكون منقططُ بين مجاهد وبينه) .


 الواقدي، والبغوي، وابن حبان، والذهبي، وغيرهم.
لكن قال الحانظ في ترجمته من (الإصابة) : (جزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبلَ




 والطبراني ني "الككيبيا و "الأوسط" باختصار عنهما، وأسنانيد "الكبير" رجاله "رجال
 عن الشعبي، عن جرير قال: قال لنا رسول الله هِ الحديث، أخرجه الطبراني؛ فهذا يدل على أن إسلامَ جرير كان قبلَ سنة عشر ، لألن النجاشي مات قبل ذلك).

وقال في (الفتح") : (واخْتُلِف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة
 الصحيح أن النبـي


أكرم النبي وأخذ عليه البيعة.
 على إقام الصلاة، وإيتاءٍ الزكاة، والنُّضحِ لكلٍ مسلم) . لفظ البخاري .




مسلم).


 المشركين") .

رَآني إلا تَبَّسَمَ في وْجْهِي)
وأَخرج الْحُمَيْدي: في "مسندهپ عن قيس، عن جرير قال (ما رآتني رسول اله

(r) عبد الهن

وفي الصحخيحين وغيرهما، عن جرير : أن النبي
 عن سوَّار بن مُصْعُبِ، عن مُجالْد، عن الشعبـي، عن عَدِيٍ بِنِ حاتم قال؛

 (r) (") النبـيُ وعن سليمان بن إبراهيم بن جرير، عن أَبان بن عبد الله البَجَلي، عن أبـي


(1) أخرجه أحمد، والشنيخان والترمذي، وابن ماجه. قوله (ما حجبني): أي. ما مَنْعَنِي منز


 (r)





 حجة الوداع، ، وستَرْهِ تعالى.









## قال ابن كثير : (وإنما أمره بذلك لأنه كان صَيُّاً).


 =

فال اليئمي في هالمجمع": رواه الطبراني في هالصغير|" والالأوسط"، وفيه عون بن عمرو الثقسي، وهو ضعيف. فلت: الظر الحاثية رقم (r) ص •1 ، ، وتد ذكر الالّلباني طرنه

أخرجه أحمد، والثيخان، والنسائي والطياللـي




 رَسُولَ رَسُولِ أللَّهِ




خَيْلِ أَحْمَسَ ورجالِالِها خمسَ مرات)(1).
-



(1) أخرجه أحمد، والنيخُان، وأبو داود، وابن عساكر، واللفظ 'للبخاري. و(ذو الخلصة):
 وحكي المبرد أن موضع ذي الخلصة صار مسجدأ جامعاً لبلدة يقال لها العيا العلات، من أرض خنئم، ووهم من نال: : إن كان في بلاد فارس . (وخثئم): فيلة شهيرة بتتسبون إلى










 يَغْضَبَوْنَ غَضَبَ المُلوكِ ، ويَرْضَوْنَ رِضَا المُلُولِكِ .

وعند ابن سعد: (بَعَتَ رسول الشَ




إلى المدينة)
قال الحافظ في رالفتح": (ذكر الطبراني من طريق إبراهيم بن جرير عن أبيه

 إلى الجهتين على الترتيب، ويويده ما وقع عند ابن حبان الن الي النبيَّ

 بلغنهُ وفاةُ النبي

سيرتـه وشمائلـه:
كان جرير سيُدآ في تومه، مُطاعاً فيهم، شريفاً نبيلَا، عاقالَ لبيباً، حكيماً
 التحرّي في التزام الحق، واحداً من كَمَلَةِ الرجال،




 المغيرةُ بن شُعْبة، قامَ فُحمدَ اللَّلَّ وأثنىى عليه، وقالل : عليكمْ باتِّقَاءٍ الله وحدهُ لا



 وعن عبد الرحمن بن هلال اللعَبْسِيِّ، عن جريرِ بن عبد الله قال : (جاءء ناسنٌ



منذ سمعتُ هذا مِن رسول الله أُخرج ابن عسباكر عن محمد بن سلام الجُمَحِحيّ قال: قالْ جربير بن عبد الله - وسأله رجلٌ حاجَةّ فقضاها، فعاتبه بعضُ أهله فقال ــ : (المالُ ودائع الله في الدنيا، ونحن وكلاؤها، فمن غَرْثان(ع) نشُبعه، ومن ظمآن نرويه) . ومن أمثلة حسن ججوابه، وكمال فهمه، وسعة معرفته، وعذوبة منطقه؛ ما
(أخرجه الشيخان، "والبغوي، والبِهتي، وابن عساكر، وهذا لفظ مسلم.




(६) غرثان: جوعان .

ذكره ابن عبد البر في ترجمته من "الاستيعاب")، قال : (قَدِمَ جريرٌ على عمر بن





 قال: يقيمون الصالَةَ لأوقاتِها، ويؤتونَ الطاعةَ ولاتها
الحمد لّه، إذا كانتِ الصلاة أؤتيتِ الزكاة، وإذا كانتِ الطاعةُ كانت الجماعة)(1) ، وقال جرير رضي الها عنه: (الخرسُ خيرٌ من الخِلَابَة(ث)، والبَكَم خيرٌ من

- • أخرج ابن عساكر عن جرير قال: (تَنَّسَ رجل ونحن خَلْف عمر بن


 الفُريضة! قال عمر: فإني أعزم عليكم وعلى نفسي. قال: فتَوَضَّأنا . وأعادوا الصصلاة).

 كنتَّ في الإسالام).
 يسرّي عَوَجَ الناس
الخلابة: الخديعة.

وكان يلتزم في بيعه وشرائه النصح لكل مسلم، لأنه بايع النبـيَّ
على ذلك.
أخرج أبو داود وابن حبان، عن أبـي زُزعَةَ بن عَمْرو بن جرير؛ ُعن جريز



أعطيناكُ ، فاخْتَرْ) (1)
وفي رواية عند ابن عساكر : (عن جرير أنه كان إذا باع رجلا قال له : إن الذي آخُلُ هنك أحبّ إلي من الذي أعطبك. فقال له بنوه: إذا فعلتَ لمَ ترتفع إلبي

بيع سلعة! فقال: إني بايغتُ رسولَ الله
وروى الطبراني في ترجمته: (أنَّ غلَامَه اشتريَ له فرساً بثلات مئة، فلما رآه جاء إلى صاحبه فقال : إن فرسَك خيرٌ من ثلاث مئّة ، فلم يزلْ يزيده حتى أُعطاه ثمان مئة)! .

نزل جرير الكوفة؛ وابتنى بها دارآ في بَجيلة، ومكث بها إلى خلافة
 انصرفَ عليّ من البصرةً، أرسل جريرَ بن عبد الله إلى معاوية، فكلِّلَّم معاويةَ، وعظًّم أَمْرْ عليٌّ ومبايعته، والجتماع الناس عليه، فأبسى ألن يبايعه حتى يقتل قَتَلَةِ عثمان، وجرى بينه وبين جرير كلام كثير • فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قال أهل الشُام.

واعتزل جرير الفريقين، وانتقل إلى قَرْمِيسِيا '، فسكنها إلى أن مُ مات ودُفن
(1) هذا لفظ أبي داود، وهو :عند النيخين والنسائي والترمذي بألفاظ أخرى، سبق تخريجها (Y) قرقيسيا : بلد على نهر الخابور، وعند مصب الخابور في الفرات وات

العراق، وله فيها أخبار مأثورة، ومواقف مشهورة.

-     - بعد وفاة الصدّيق ندبَ عمرُ الناسَ لقتال أهل العراق، فانتدب الناس،


شهجل جرير وقعة صالبويب" في بَجيلة بكمالها، وعلى المسلمين المئنى وعلى الفرس رجل يقال له: مهران، فاقتلوا قتالاً سديداً، وحملَ المنذرُ بن حسان

 أكتافَهم يَفْصُلُونهم فَصْلا

وكان له أثر عظيم في القادسية، وقد جعل سعد بن أبـي وقاص أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة، وجعل على الميمنة جرير بن عبد اللا البجلي، وعلى الميسرة قيس بن مكشّوح، واقتتل المسلمون مع الفرس ثلاثة أيام .



 البجلي، وضرار بن الخطاب، وخالد بن غُرْنُطة، وأشكالهم وأضرابهمم) . وأَبْلَتْ بجيلةُ يومها بلاءً عظيماً، وكانوا ربع الناس .

- • وشهد فتح اتُسْترَ، فقد أَّمَرَ عمرُ سعداً ـ وهو بالكوفة ـ أَن يبعث جيشاً كثيفاً إلى الأهواز مع النعمان بن مُقرَّن، وسَمَّى له رجالاً من الشُّعِّ الأمراء، يكونون في هذا الجيش، منهم جرير البجلي وغيره، رضي الله عنهم.
 (وشهل جرير مح المسلمين يوم المدائن، وله فيها أخبار مأثورة).







 عليهم)

رضي الشا عن جرير وأرضاه، فبمثل هذه المواقف الباهرة أنتصر الصحابة


 إلى أبي موسى أن يسير بُبنود البصرة، وكتب إلى النُّعمان ـ وكان بالبصرة ـ ألـي أن


 عَدَّ سبعة.

قال ابن كثير : (فَكْمَلَ جيسُ المسلمين ثلاثين ألفاً من المقاتِلِّة فيمأ رواهُ



وحذيفةُ بن اليمان، والمغيرة بن شعبة، وعَمْرو بن معدي كرب, الزبيدي، وطُلبحة بن خْويلد الأسدي، وقَيْس بن مَكْشوح المرادي) .
 وعَمْرو بن معدي كرب ومَنْ في هذه الحَلْبة من الأبطال الصناديلـ

## والي هَمَذان وقَرْقِيسبا :

ولي جرير هَمَذان لعثمان بن عفان، وذهبتٌ عينُه هناكُ، ويقال: إنه افتتحها
بأمر المغيرة بن شُعبة .

وذكر ابن جرير الطبري نواب عثمان الذين توفي وهم عماله على الأمصار ، فقال : (وعلى قَرْقِيسيا جرير بن عبد الها ).

علمـه ومروياته:


 لأنَّ إسلاََ جرير كانِ بعدَّ نزولِ المائِدة)"
وفي رواية أبي داود: عن أبي زُرُعَة بن عَمْرو بن جرير أِير : (أن جريرآ بال ثم
 يمسحُ؟! قالوا: إنما كان ذلك قبلَ نزولِ المائدة. قال : ما أسلميُ إلاّ بعدَّ نزولِ المائدة).

وأخرج الحاكم عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الشا رضي الشا عنه
(1) أخرجه الستة، واللفظ لمسلم. توله (كان يُعببهم هذا الحديث): لأهه يدلّ على أن جواز
 غَنُل الرَّجْلين؛ لأن جريبراً أسلم بعد نزولها، ورأى النبيَّ


 قال الحافظ ابن عساكر في ترجمته من (اتاريخ دمشق): (صحبَ سيدنا رسول اله

وَعَدَّه الذهبي في المكثرين من رواية الحديث من الصحابة رضي الهُ عنهـم، وترجم له في كتابه هالمعين في طبقات المحتدينين" .

- • روى جرير عن النبي



 أبو زُرعة بن عَمْرو بن جرِير ، وجماعة .
- • مسند جرير مئة حديث، اتفقا على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بحدييّن، ومسلم بستة . وغخرج عنه الجماعة.

مكانته، وئناؤهم عليه:
أثنى عليه النبي
وعرف له عُمر منزلته، وسوَّدَهُ على قومه، وقال له: (نعمَ السَّيّدُ كنتَ فئ الجاهلية، ونعمَ السِيٌّ كنُّ في الإسلام) .


$$
\text { (1) صححه الحاكم وأتره اللْمْبي. والآية رقم } 0 \text { م من سُورة مقَه . }
$$

ثم التنتَ إلى الناس فقال: إني ارتددتُ، وإنه لم يرتدّ) .
وقال الذهبي في ترجمته من „السيره|) (الأمير النبيل، الجميل، من أعيان
الصحابة) .
من أخباره الشخصية:
لجرير عدة أولاد، هم: إبراهيم، وعبيد الشا، والمنذر، وأيوب، وعمرو، ويزيد، وأبان، وعائشة.
وحفيدان: جرير بن يزيد بن جرير، وأبو زُرعة بن عَمْور بن جرير ـ
ولأولاده الثلاثة الأُؤل، ولحفيديه، نراجم في التهنيب الكمال"ال، وفروعهيه.
وفاتـه :
توفي جرير سنة إحدى وخمسين للهجرة؛ قاله الهييّم بن عدي، وخليفة، ومحمد بن المثنى، وابن حبان، وغيرهم

قال الذهبي في "اناريخ الإسلام" و (العبرب" و מالإعلام بوفيات الأعلام"): توفي سنة إحدى وخمسين على الصحيح. وكانت وناته بِقَرْبِسِيا، رضي الش عنه وأرضاه. * * *

# "11 <br> DOR - ... 

(1) مصادر ترجمته: مسند أبحمد


空


 لابن عبد الحكم




 ،rar:ro.



 التـ


انسـمه ونسبه ونسبتّه و كنيته :
خاللد بن زيد بن كُلَيَب بن ثعلبة بن عَبْد عوف بن غَنْم بن مالك بن النّجّار ،
الأنصاريُّ، الَخَزْرَجِيُّ، النَّجَارِيُّ، المَدَنَيُّ
يُكنيّ أبا أيوب، وهو معروف باسمه وكُنيته جميعاً، وغلبتٌ عليه كنيته،
رضي الله عنه .

إسـلامـه :
ذكر الحافظ في ترجمة أبي أيوب من „الإصابة) أنه من السابقين؛ فهو قد
شهد بيعة العقبة الثانية، مع السبعين من الأنصار .

المـؤاخخـاة:

عُمير العَبُدري الشُهيد .

مشـاهــده:
شهد العقبة، وبدراً، واُُحُدآ، والخندق، وبيعة الرضوان، وجميع المسْاهد





 التهذيب
 حياة الصحابة هانظر فهرس الأعلام"، وغير ذلك كثير .

منــاقبـه :



قال الحافظ ابن كثير : (وهله منقبة عظيمة لأبي أيوب خالد بن زيل
 وهو - رضي الهُ عنه - عَقَبَي، بَدْريٌّ، شَجَرِيٌ؛ وكفى بذلك منقبة ونضيلة. مع النبي

 لرسولِ اله
 - يعني الناقةَ - حتى بركتْ على بَاب أبي أيوب)(1) .




 فدخل بيت أبي أيوب، ختى ابتنى مسجده ومساكنه) .

 (1) قال شعيب: إسناده ضعيف لضعف جعغر بن جسر وأبيه. والخبر في رالكاملزه لابن عدي في ترجمة جسر بن فرقد، وسيرة ابن إسحاق، وطبقات ابن سعد، وتاريخ ابن غساكر .

 النبي



- • • أخرج البخاري، وابن سعد، وأحمد، عن أنسِ بن مالك رضي الّا











 حتى نزلَ جانبَ دار أبي أيوب، فإنه لَيُحَدِّثُ أهلَّه، إذ سمعَ به عبدُ الهَ بن سَلَّام أخرجه أحمد، والطبراني من طريقين عن بِية بن الوليد عن بحير بن سعد، به. قال

 علههم في سفر التجارة (شناب لا يعرف): أي من حيث عدم انتشار الـنـب في رأسه، وإلا








وعن أَفْلَحَ مولى أبـي أيوب، عن أبي أيوبَ: (أنَّ النبيَّ














(1) أي يجتني من الثمار .
(1 أخرجه مسلم - وهذا لفظه - والبيهقي، والحاكم وغيره نحوه، وانظر الحديث التالبي.
 فيؤذيه! قال : وكنا نصنع له العشاء، تُم نبعث به إليه، فإذا ردَّ علينا فضلَه، تَيَمَّمْتُ أنا وأم أيوب موضعَ يِِه، فأَكَلْنا منه، نبتغي بذلك البركة، ، حتى بَعَنَا إليه لِيلةً

 فيه موخعَ يدكَ ، وكنتُ إذا رددتَه إلينا تيمهيتُ أنا وأم أيوب موضعَ يدِكَ، نبتغي بذلك البركة؟! قال: "إنّي وجدتُ فيه ريحُ هذه الشجرة، وأنا رجلٌ أْنَاجَى، فأما
 وأقام رسول الله

ثم تحوَّل وِّ وجاء في "المستدرك") من حديث أبسي أيوب، قال: (يا رسول الله، مكثتَ عندي شهراً، ووددتُ أنك مكثتَ أكثرَ مِن ذلك) .
 أشهر . وهذا بعيد .

وصحب أبو أيوب رسول الله معه، و وخدمه، وأخذ عنه، واقتدى به.

 لصـالحِ الأعمال والأخلاقِ؛ فإنَّه لا يَهِي لصالِّحها ولا يَصرفُ سَيِّهُها إلا أنتتا"(r) (1) أخر جه أبن إسحات ـ واللفظ له ـ وأحمد، والطبراني، ونسبه الكحافظ في پالإصابةه إلى أبـي

 ( أخرجه الطبراني في "الأوسط" و "الصغغير"، والحاكم، وأورده الهيثمي في "المججم"" =






 تلك الساعة، فلا يُرْتَجن أبوابب السماء وأبواب الجنة حتى تُصَلَّى هذه الصـلاة؛


- (1) العابدين)
 يصلي أربعاً قبلَ الظهر، فُسألنُه عن ذلك؟ فقال: الاإنَّ أبوابَ السماء تُفتّح فلا تُغلقّه
 آخرِهنّن") .



وكان لأبي أيوب موقف جليل نبيل في ("قصة الإفك" .
عن أم أيوب أنها قالت لأبـي أيوب: (أَلاً تسمْعُ ما يقول الناس في عائُشْ؟!
=



اضححيح الجامعه لأحمدل، و والل : صحيح



 ينني أبا أيوب حين قال لأم أيوب)(1).



 ما أسمعُ"؟ قلتُ: الشَ ورسوله أعلم. قال: أأسمعُ أصوات اليهود يُعَذَّبُون في قبورهم") .
 (r) رسولِ الهَ

- • عن عَبْد الشَ بن سعد بن أبي وقّاص قال: : فال لي أبو أيوب
 رسول النَ



وأخرج الطيالسي في "مسنده) عن أبـي أيوب: (أنَّ النبيَّ
(1)
 أحدهما ثنقات.
 |"تُصْلِحُ بين الناس إذا تَفَابِدوا، وتقرِّبُ بينهم إذا تَبَاعدوا|") .

وعن ابن عبأس فأل : (لما أرادَ رسولُ اله هِ





 شأنُكت؟

"رحمكَ الهّ يا أبا أيوب"): مرتين)"
وعن سُفيان الثُوريٍّ، عن ابن أبـي لَيْلَى، عن أُخيه عيسى عن عبد الر الرحمن بن





 أن لا تعود. فقال: ״كذبتْ، وهي مُعَاوِدَةٍ للكذب"، . فأُخذَها، فقال : ما أنا (1) أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له - وابن إسحاق بدون إسناد، وأورده الهيثمي في (المّجمع")

 ـ مختصر أ ـ وصححه وأقره الذهبي .




كَذُوبٌ (1)

بـيرتــه وسّمائلـه :
كان أبو أيوب من أفاضل الصححابة، سيداً كبيراً، ملتزماً بالسنة، جريئاً شجاعاً، شديداً على المنافقين، عابداً زاهداً، سخياً كريماً، مجاب الدعوة. أخرج الطبراني، وابن عساكر، عن أبي أيوب: (أنه كان يخالِفُ مروانَ بن الحكم في صالهة، فقال له مروان: ما يَحملك على هذا؟ قالٍ : إني
 أهلي)

وعن مرثُد بن عبد الله اليَزَني قال : (قَدِمَ علينا أبو أيوب غازياً، وعُقْبَة بن


 . ${ }^{(r)}$ (")على الفطرة ـ ما لم يؤخِّروا المغربَ حتى تَشْتَبِك النجوم
 مَن كان منافقاً مِن بني النجار .
(1) أخرجه الترمني ـ واللفظ له ـ وقال: حديث حسن غريب، وقال عبا عبد القادر الأرناؤوط:

 (Y.) ( أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم ـ واللفظ له ـ وصححه ووافته الذهبي (Y)











وأخرج ابن عساكر عن علي بن مدرك قال: (رأيتُ أبا أيوبب ينتغ نُشَّيّه، ففيل له، فقال: رأَيتُ النبيَّ








$$
\begin{align*}
& \text { أي : جذبه، أو هذفه في|شدة . }  \tag{1}\\
& \text { أي : ارجع من الطريق الثتي جئت منها . } \tag{r}
\end{align*}
$$


 الحديث قصة أخرى لرجل مزّاح.

وأخرج الطبراني، وابن حبان في (صححيحه)"، عن ابن عباس رضي الله عنهما



 في بطوننا من حاقّ الجوع. قال : "وأنا ـ والذي نفسي بيده ـ ما أخرجني غيرها

 لأهله، وانطلق إلى نخله يعمل فيه.

فلما انتهووا إلى الباب خرجت امر أته فقالت: مرحباً بنبـي الله وبمن معه . قال





 واعحِني لنا وأنت أعلم بالخبز . فأخخذ نصف الجدي فطبخه وشوَى نصفه . فلما


 وتمر، وبُسْر، ورُطَب، ـودِ ودمعت عيناه ـ، والذي نفسي بيده، إنَّ هذا هو النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة! . .

فكَبُر ذلك على أصحابه فقال: ابل إذا أَصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكمه'

فقولوا: بسم الله، فإذا: شُبعتم فقولوا: الحمل لله الذي هو آشبعنا وأنعبم علنينا

 فقال عمز زضي الله عنه: إِ النبـي
 فلمـا جاء بها أبو أيوب: من عند رسول الله

خيرآّله من أن أعتفها فأعتقها) (1)
وعن الزهري، عن سالم قال : (أعرستُ، فلعا أبسي الناسَ، فيهـم أبو أيوبب،





 أَيوب، مَنْ قتَلَ صَاحبَّ الفرس الَبَقْاء، التي جَعَلَتُت تجول يومَ كذا وكذا؟ قالْ :

 قال ابن يونس : (قدم مصر في البحر، سنة ست وأربعين) . و'قال أبو

 (أدرك الطعام) : نضـج واستوى .
(أنخرجهه الطبراني، وابنُ عساكر، وقال شعيب: إسناده قوي. قوله (بجناذي أخضضر): :هو

. أخرجه ابن عساكر (Y)

ززعة النصري : (قدم دمشق زمن معاوية).
عن حبيب بن أبسي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن





 لرسول الله
 أَزْضِي، وكان عطاؤه أربعةَ آلاف، فَأَضْعَفَها له خمسَ مِرَار، وأعطاه عشرين ألفاً،

أخرج أبو نعيم في »الحلية" عن أبي يزيد المكي قال : (كان أبو أيوب
 الآية :

 الروم غازياً، ولزم الجهاد، ودَاوَمَ الغزوَ، حتى مات مجاهِّهداً أِ

وقد ذكر الخطيب في ॥تاريخ بغداده) أن أبا أيوب لم يقعد عن الغزو في زمان
عممر وعثمان ومعاوية، وأنه توفي في غزاة يزيد بن معاوية بالقسطنطينية.
(أخرجه الطبراني، والحاكم ـ واللفظ له ـ وصححه ووافقه الذهبي (i)
(Y) سورة التوبة: الآلية \ــ

وقال ابن عساكر في تر جمته من (تاريخ دمسق") : (وقَدِمَ مصرَ لغزوو البحر سنة ست وأربعين، وحضر :مع علي بن أبي طالب - عليه السلام ـ حربن الخوارأج
 ببلاد الروم غازياً، في خلافة معاوية) .



- ${ }^{(r)}$ ( حَروْزَاء1

وقد خرج أبو أيوب مع علي لحرب الخوارج، وتقذم إليهـم فأنَّنهم ووبَّخْهُم فلم ينجْ ذللك فيهم • فتقدَّم عليٌّ بجيشه، و'جعل غلى التخيل أبا أيوب الأنصاري، وعلى الرّّجالة أبا قتادة الأنصاري، وعلى أهل المدينة - وكانوا فين سبع مئة -

 آمن، إنه لУ حاجة لنا فيُمم، إلا فيمن قتل إخوانتا . فانصرفَ منهم طوائف كثيروبن ـ وكانوا فَي أربعة آلاف - فلم يبقَ منهم مإلا ألفـ أو أقلى، كع عبد الله بن وهْب الراسِبـي

قال أبو أيوب: 'وطعنتُ رجلًا من الخخوارج بالرمح، فأنفذتُه من 'ظهره؛ وقلتُ له : أَنْشِرْ يا عدوَّ الْلّه بالنار . فقال : ستعلم أئْنَا أَوْلى بها صِلِّيَّا! .

وأخرج الخخطيب؛ وابن عساكر في (تاريتخيهما")، عن شعبة :قال : (قلنت
 أهل النَّهْرَوَان) .
 (Y) وذكر مثله الحاكم، والخطيب نحوه (Y)

قلت: ذهب كثيرون إلى أنه شهد مع علي وقعة صفين، قاله ابن الكلبي، وابن إسحاق، والواقدي، وأبو القاسم البغوي، وغيرهم. قال الذهبي في „تاريخ الإسلام") : (وشهَّ أبو أيوب الجَمَلَ وصِفُّين مع علنيً، وكان من خاصَّهِه، وكان على مقدّمته يوم النهروانه) .

- • أخرج ابن سعد، والحاكم، عن أيوب، عن مْحمد بن سيرين قال:








لا أَجِدُني إلا خفيفاً وثقيلا)(1) .

وعن أبمي ظَبَّان قال: (غزا أبو أيوب رضي الهَ عنه مع يزيدَّ بنِ معاوية،



(1) لنظ ابنُ سعد، ونال شعيب: رجاله ثقات. تولى (نم سُغ بي في أرض العدزّ ما وجدتَ



 توي.

علمـه ومروياتـه :



أيوب، وأبو الدرداء، رضّي الله عنهم)(1)
عن يزيد بن أبسي حبيب، عن أسلم أبي عمران التجيبي قالل: : (كنا بمدينّة


 يُلقي بيديه إلى التهلكة! !
فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: يا أيها الناس إنكم تتأوَّلون هذه الآية هذا




 الغزو

فما زال أبو أيوب شُاخصاً في سبيل اله، حتى دُفن بأرض الروم)(r)
(أخرجه ابن سعد، والبخاري في (التاريخ الصغير"، وابن أبي داود في "المصاحف"،



 وغيرهم. توله (وعلى الجماعة فضالة): وقع عند الطبالسي والحاكم وابنّ عبد الكحكم: (وعلى أهل الثشام نضالةً) وهو الصواب

عن ابن جُرَيج قال : سمعت أبا سَعْد الأعمى يحدُّث عن عطاء بن أبـي









 (1) راجعاً إلى المدينة، فما أدركَتْه جائزةُ مسلمة بن مُخَلَّد إلا بعريش مصر ألا وقد حدث ـ رضي الله عنه ـ وهو في السياق :

عن أبـي صِرْمَةَ، عن أبـي أيوبَ أنه قال حينَ حضرثه الوفاةُ: (كنتُ كَتَمْتُ

 قال النووي : (إنما كَتَمَه أولاً مخافة اتِّكالِهم على سعة رحمة الله تعالى، (1) أخرجه مطولاَ الحميدي في (امسندها ـ وهذا لفظه - والخطيب في (الرحلة في طلب


 ويرتقي بها إلى درجة الحسن. ومعنى (خربة): أي ستر سوعة أو معصية فعلها، ولم يفضحه أخرجه أحمد، ومسلم ـ واللفظ له ـ والترمذي .

وانْهِمَاكهم في المعاصي، وإنما حَدَّث به عند وفاته ليّلا يكون كاتماً للبلّم. وربمبا









 قال الحاكم في "(مستدركه"): (هذه فضيلة لأبي أيوب، أن ابن عباسن والمسور بن مخرمة رجعا إليه في السؤال) . - • ذكر اللهبي أبا أيوب ني المكثرين من الصحابة من روإية الحديث الشريف، وترجم له في كتابه: : االمعين في طبقات المحليثين" .







 المِمِّي في (تهذيبه|" .
روت له كتب السنة مئة وخمسة وخمسين حديثأ، اتفقّ الشيخخان منها
على سبعة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بخمسة.
وأخرج حديثه الستة، وغيرهم.
من أخباره الشخصية:
أمه: هند (1" بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك، من
بلحارث بن الخزرج
زوجتاه : أم أيوب الأنصارية: كانت عند أبـي أيوب، لما نز لـن النبي
دإرهم . ترجم لها الحافظ في (الإصابةه .
أم حسن بنت زيد بن ثابت: ولدتْ لابـي أيوب ابنَه عبد الرحمن .
أولاده :
عبد الر حمن بن أبي أيوب: أمه أم حسن بنت زيد.

قال ابن سعد : (وقد انقرضَ ولده، فلا نعلمُ له عَقِباً) .
وفــاتـه :
قال الهيثم بن عدي، وأبو الحسن المدائني، وخليفة: مات سنة
خمسين
(1) هكذا سماها الخطيب في „تاريخ بغداده، وابن عبد البر في هالاستيعابهل، وابن الأير في في رأسد الغابةه، والمزي في پتهنيب الكماله، والحافظ في پالإصابةه، وأما ابن سعد فسماها: هزمراءه.

وقال الواقدي، ويخيـى بن بكير، وعمرو بن علي، والترمذي: مات سنة
اثنتين. وخمسين •
أما أبو زرعة الدمشقي فقال : مات سنة خمسى وخمسين • وقال الذهبي في :اتاريخ الإسلام") : (توفي سنة إحدى وخمسين، أو'؛ في آخر سنة خمسين، وَوَهِمُّمَنْ قال: توفي سنة اثنتين وخمسين) . لكنه :في پإلإعلام


قلت: قول الأكثئر على أن وفاته سنة (OYهـ)، ذكره ابن غبد البر في
 كثير في (البداية والنهاية") وقال: إنه أثبت، وذكره ــ دون غيره - أبن حبان في (مشاهير علماء الأمصارi") و "تاريخ الصححابة") .

وقد عاش :أبو أيوب ععمرآ طويلًا ؛ يدل على ذلك آنه لما نزل
 أزيد من خمسين سنة . ويندل عليه أيضاً قصة الصحابة الذين أرسلهـم عمر إلى

 أيوب بعد هذا اللاريخ أربعاً وثلاثين سنة .

وقبره - رخني الله عنه ـ بأصل حصن القسطنطينية، والروم يتعاهندون
قبره، ويَرُمُونَهُ، ويَستسقونِ به إذا تَحِطُوا .
وصلى عليه يزيد بن معاوية .

## (1) DOR - ...

(1)
 (1Y - 9/V خخلية



 (0.Y




 الأسماء واللغات
 ـ Y99/r M



 الأعلام"

اسمه ونسبه ونسبته :
عِمران بن حُصَين بن عُبيد بن خَلَفَ بن عَبْد نُهمْ بن سالم بن غاضِرة بن


الَخُزَاعِيُّ، الْبَرْرِيُّ
وفي نسبه بين لاعبل نهم وكعب" : خلاف.

يُكْنى أُبا نُجَيْد، بابنَه نُجيد بن عمران.
صِفُتـه وحِحلْبَتــه :
عن أبي رجاء الُعُطَارِي قال : (نرجَ علينا عمران بن حُصَين في مِطْرَف


وأخرج ابن سعد عن قتادة : (أن عمران بن حُصين كان يلبس الكَزًَّ) .
وأخرج - أيضاً - "عن هلال بن يساف قال: (قدمتُ البصرة، فِلخلنتُ المسجدَ، فإذا أنا بشيخُ أبيض الرأس واللحية، مستندٌ إلى أُسطوانة في حَلْقَة يحدِّثهم، فسألتُ : مَنْ هنذا؟ قالوا : عِمران بن حُحَينين) .

إســلامـه :
أسلم عمران هو وأبو هريرة في وقت واحد، سنة سبع عام خيبر، قاله ابن

(1) أخرجه أحمد، وابن بُعد واللفظ له، قال شعيب: سنده صحيح. وأورده الهيثمي في





وقال الواقدي، وابن سعد، والطبراني : أسلم عمران قديماً.
قال ابن سعد في ترجمة عمران من پالطبقات؟: (أسلمَ قديماً هو وأبوه وأختُّه، وغزا مع رسول اله كثيرآ، إلى أن قُضض النبـي مات بها).

وذكر الخـافظ في صالإصابةه القولين معاً.
قلت: القول الثاني أقرب للصواب، وذلك أن عمران أسلم وبقي في بلاد قومه، ولم يلحق بالنبي كَ بتأخر إسلامه إلى سنة سبع، وكأنهم أخذنوه من واقع حال عمران في مشناهده مع
 وسيأتي (1) ما يدل على أنه أسلم بمكة قديماً، وأسلم أبوه بعده، في أوائل عهد الدعوة. واله أعلم.

مشـاهـده:
غزا عمران مع النبي


منـاقبـه :
عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشُّخِّير قال : بعتَّ الِيَّ عمرانُ بن حُصَيْنِ في مرضِه


(أخرجه مسلم، وابن سعد، وغيرهما، وانظر الحديث التالي .

وعن مطرِّف بن عبد الش، عن عمران بن حُصين أنه قال : (اعلمْ بيا مطرِّف أنه كان تسلِّم الملائكَةُ عَلَيَّ عند رأسي، وعند البيت، وعند

اكتمْ عليَّ يا مطرف حِتى أموت)(1) .

وأخرج ابن سعد عن قتادة: (أن الملانككةَ كانت نصافُُ عمرانَ بن جصين،
حتى اكتوى، فَنَّحَتْت).
مع النبي
 والأخذ عنه، وسؤاله عن أمور الإسلام، والسفر والغزو معه

- • عن صفوانَ بن مُخْرِزِ، عن عمرانَ بن حُصَينِ قالن :(إنّيّ عندَ النبيِّ




 وايمُ اللَّهِ لوددتُ أنها قـد ذَهْبَت ولمْ أَقْمْ)

وعن عِمران بن حُصين رضي الهِ عنهما قال: (كانَ النبيُّ

> ليلِهِ عن بني إسرائيلَ، لا يِومُمُ إلا لعظيمِ صلاة)(r).

$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه الحاكم ـ واللفظاله ــ وابن سعد من طرق، وأحمد والطيالسي في (مسنديهيها)، } \\
& \text { (Y) أخرجه البخاري - واللنظ له - والترمذي مختصرأ. } \\
& \text { أخرجه الحاكم وصححبا ووانفة الذهبي } \tag{r}
\end{align*}
$$




 - تم سجدَ سجدتينِ، ثمَّ سلَّمَ) (1)


 قال البخاري : نائماً ـ عندي ـ مُضْطجِعاً هامنا .












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

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) أخرجه الثبخان، وأبو داود، وهذا لفظ مسلم. توله (سرة هذا الثهر): أي وسطه. }
\end{aligned}
$$










 عَجَلْنِي في رَكْبِ بين يديه، نَطْلُبُ الماءً).









(1) أخرجاه، واللفظ للبخأري، وأخرجه النسائي وأبو داود مختصبراً جباً، توله (مزادُتين):

 حايث حسسن صحيح. فال عبد القادر الأرناؤوط: ني سنده علي بن زيد بن جندعان، ومؤ =

كان عمران واحداً من أفاضل أصحاب النبـي
 للمسلمين والسلامةَ لهمه، قد ضربَ في الصبر على المرض مثلًا يُخضِع له . - - أخرج أبو داود، عن حَبيب المالِكيٍ قال: (قال رجلٌ لعمرانَ بن



 نحو هذا).

وأخرج الحاكم عن عقبة بن خالد الشَّنِيْ : حدثنا الحَسَن قال : (بَنْما عِمران بن حُصَين يحدِّث عن سُنَّة نبيّنا



 الرجلُ حتى صار من فقهاء المسلمين) .


 ض = الألباني في (صحيح الترمذي" وفال: صحيح بما قبله، يعني حديث ابن عمر في الباب

 عمرانُ الحجيتَ، قال: فأَعاد بُشتير، فغضبَ عمران! قالْ : فما زِلْنا نقون فيه: إنه

منّا يا أبا نُجيد، إنه لا بأسنَّ به) (')
عن إبراهيم بن عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه : (أنَّ زياداً ـ أو بُعضَ







وعن مُطْرِفِ قال: : (صليتُ أنا وعمرانُ صلاةَ، خَلْفَتَ عليٍ بن أبَي طالبُ

 لقد ذَكَرْنِي هذا صالاةَ محمبند
(1) أخرجه الطيالسي وأحمد! في (مسنديهما)، والنيخان، وأبو داود، وهذا لنظظ مسلم : قولك

 و (بُشتير بن كعب): تابعي جليل. ومعنى (لا بأس به): أي ليسن هو ممن يُّهُم بنفاق أؤِ بدعة أو زندةة، أو غيرها
(Y) أخرجه أبو داود ـواللمظظ لـ ـ وابن ماجه، وحستّنه عبد القادر الأرناؤوط، وأخرجه الحاكم وصححه ووانقه الذلمبي'
 له شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الحسن . وحسنه الألباني.
(2) أخرجه البخاري -واللنظ له ـ ومسلم، والنسائي، وأبو داود، والطيالسي. وكانتّ هذه =

- • أخرج ابن خزيمة، عن عِمران بن حُصين: (أنَّ قريشاً جاءتَ إلى

 وعمران وأصحابُه متوافرون - فقال حُصين: ما ما هذا النّي بَلَغَنَا عنك أنك أنك تشُتُم











 وتفزَّقوا عنه) .

قلت: هذا يدل على قِدَمْ إسلام الحصين رضي الشّ عنه؛ حيث أرسلنٌ قريشُ
 أسلم قبله، كما هو واضح

وأخرج الحاكم، عن الحسن: (أن زياداً استعملَ الحَكَم بن عَمْرو النِفَاريًّ
=


على جيش، فلقيه عمرانُ بن حُصين في دار الإمارة، فيما بين الناس؛ فقالِ له:



(1) أن أذكِّرك هذا الحديثَ

أَخرج الحاكْم، عن معاوية بن قُرَّة قال: (كان عمرانُ بن الحُحُصَين مِن

وقال أبو نعيم: (كانْ مجابَ الدعوة).
وعن الحَكَمْ بن الأعرج؛ عن عمرانَ بن حُصَين قال: (ما مسبنستُ :ذكري

وأخرج ابن سعد عن قتادة قال: (بَلَغني أن عمرانَ بنَ حصين قال : وددتُ
أنْيّ رمادٌ تَزْرُوني الرياح) .
وعنده ـ أيضاً ـ أنْ عمران: (كان أوصى لأمَّهات أولادٍ له بوصايا، فقالٍ


أخرج ابن سعد عن ابن سيرين قال : (سَقَى (ب) بَطْنُ عمران بن الـُحْصَين
 بسنتين، فإكْتَوَى ) .

(1) (1) صححه الحاكم وأقره الذهبمي، وأخرجه الطيالسي عن ابن سيرين عن عمران، مانمتصنراً. (Y) أخرجه أحمد، وابن سعد، والطبراني، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي؛ وقال بُعْيب: رجاله ئقات


 من أَلَم، ولا شَفَتْتْ من سَقَمِّم، .
وعنده ـ أيضاً ـ عن مطرف قاله : (قال لي عمران بن بـن حصين : أشعربَّ أنه كان



!إلا يسيراً، حتى مات)(r)
 الكَيَّ، فَعَادَ).
وأخرج ابن سعد عن مُطرُّف: (انَّ عمرانَ بن حُصَين كان يُسَتَّمَ عليه، فقال :

 كان عند حضور أَجَلِكَ. فسمَّ تسليماً عند رأِيه، قال: : فقلتُ: إنما قلتُهُ برأيب، قال: فوافقَ ذلك حضور أجله).
قال ابن الأثير في ترجمة عمران من (أسد الغابة) : (وكان ني مرضه تسلًّم (1) أخرجه أحمد والطبالسي في "مسنديهماه، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن سعدل،


 (rطرآ، ننهاه عن كِّه، فلما اشند علبه كواه، نلم ينجح) . تحرف (حميد) في الطبقات إلى (عُيد) . وهو لاحتَ بن حُمَيد أبو مِجْزَ .


 عليه ثلاثين سنة)!

قلت: هذا هبر عظيم،، لا يستطيعه إلا أضراب هذا الصحابـي الأجل• رضي النّ عنه وأرضاه.

أخرج ابن سعد، غن مطرِّف قال: : قلت لعمران بن حصين : (ما يَمْنعني من




 (r) ${ }^{(r)}$

اعتزاله في الفتن :
لما قُتل عثمان رضي الهّ عنه، وتراكمت الفتن، واشتبه الأمر ؛ جانبهم عمران جملة، فلم يشهد شيئاً من خروبهمّ، بل نصح الكثير أن لا يغهسوا أيديهـم في تلك الحروب.

 على البصرة عمران بن حُصَين .
(1) قال شعيب : رجاله ثقات:.
 الشورى: •r.

V : ل















 وأخرج ابن سعد عن حُمَيْد بنِ هلال، عن أبَي قَتَادة قال: : (قال لي

 نفسي ومالي؛ ؛ لرأيتُ أنْ قد حَلَّ لي قتالُه) (r)
(1) قال في الزوائد: هذا إسناد حسن. (Y) تال شعبب: رجاله ثقات.

لما دخل بجيشُ أصحاب بالجمل البصرةَ - وكان أميرها عثمان بن حُنَيف ـ قال عثمان : (إنا له وإنه إليه راجعون! دارتٌ رَحَا الإسلام وربقِ الكعبة؛

 فاقعلُ . فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين عليٌٌ . قال 'عمران: بل
. ${ }^{(1)}$ (أمحمم الله ما يريد . فانصرفـ إلى بيته، وقام عثمان في يأي

بل إنه - رضي الله :عنه ـ أرسل في الناس يخذًّل هن الفريقين خِميعاً، فقلٍ
أخرج ابن سعد في "الطبقاتات"، والطبري في (التاريخ"، عن خُجَير بن إلربيع : (أن


 ناصح، ويَحلف بالهه الذني لا إله إلا هو، لأنْ يكون عبداً حبشَياً مجلَّعاً، يَرْعى
 من الفريقين بسهم، أخططاً أو أْصابَ، فامسِكُوا، فلىن لكم أبي وأمي . :قال : فرفع

 يوهئِّ سبعون كلّهم قد جَمَعَ القرآن . قال : ومَنْ لم يجمع القرآن أكثر) . لفظ ابن سعد.

وكذلك اغتزل الفتنة يوم صِفِّين .

 في (النهاية): : يُقال لكلِّ خحطير نفيس : تَقَل .

حصل عمران من صحبته رسول الله
 وفقهه، وتختَّج به بعض كبار التابعين. قال ابن حبان: (سكن البحرة، وحلديثه عند
-

 أصحاب محمد

 (r) ${ }^{(r)}$ (1)

عن هلال بن يساف قال: (قَدِمتُ البصرة، فدخلتُ المسجلد، فإذا أنا بشيخ أبيض الرأس واللحية، مستند إلى أسطوانة في حَلْقة يحدِّثهمّ فسألُّكُ : مَنْ هذا؟ . ${ }^{(r)}$ (الوا: عمران بن حصين

وقد كانوا يحرصون على السماع منه، ويقصدون حلقته أكثر من غيره:
(1) أي اشتبه عليهم بعض ألفاظها.


 (Y) للطبراني، وقال : رجاله رجال الصحيح.

أخرج مسلم عن حُحميَد بن هِلَال، عن رهُطٍ منهم : أبو اللَّهْمَاء:وأبو قَتَادة، قالوا: (كنا نمرُّ علي هشام بن عامر، نأتي عمرانَ بنَ حُصَين، فقال ذاتَ يوم ؛ إنكـبم


(1) (1) (1)

وأخرج أحمد عن مُطرِّف قال : قال لي عمران : (إني لأحدِّثكُ بالحديب اليـوم، لعـلّ الله ينفعـك بـه بعـد اليـوم؛ اعلـبْ أن خيـارَ عبـاد الله يـوم القيــامـة
*) الحمّادون













 (r) (Y) قوله (يكدحون فيه): أي يسعون، والكدح: هو السعي في العمل، سواء أكان للآخرة أبو =

وحلد عنه: ابنه نُجيد، وحُجَيْر بن الرَّبيع العَدَويُّ، والَحَسن اللَبْرِيُّ، ، ورِِبْعِيّ بن حِرَاش، وزُرارة بن أَوْفى، وزَهْدَم الـجَرْمِيّ، والسُّمَيْط السَّدُوسي، وصغوان بن مُحرز، وعامِر الشُعبيُّ، وعبدُ الله بن بُرَيْدة، وأبو الدَّهُمَاء قِرَفَهَ بن

 العَدَويُّ، وأبو نَضْرة العَبْدِيّ، وآَخرون انِّ مسنده مئة وئمانون حديثاً، اتفقا على ثمانية أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة، ومسلمب بتسعة . أخرج حديثه الجماعة .

ذكره الذهبي في الصحابة المكثرين من رواية حديث رسول الله
له في (تذكرة الحفاظ").
الــــقيـه :
عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الأسود اللُّؤَّي قال : (قدمتُ البصرةَ وبها .عمران بن الحُصين، أبو النُّجَيْد، وكان عمرُ بن الخططاب بعثَه يفقِّه أهلَ البحرة)(") وعن أبـي رَجَاءٍ قال : قال عمرانُ بن حُصين : (نزلِتْ آيةُ المُتْعَةِ في كتابِ الله
 (r) الحَّ، ولم يَنْ = المُنمس: (1) أخرجه أبن سعد، والطبراني، وأورده الهيثمي في (المجمع") وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وصححه الحانظ في الإلصابةه" . (أخرجه الشنيخان، والنسائي، وابن سعد، وهذا لفظ مسلم. وآية المتعة هي قوله تعالمى: =

وأخرج الُحاكم عن رافع بن سحبان : (أنَّ رجلاٌ أتى عمرانَ بن خُصَينِ وهو



أَكْثَرَ اللَّهُ فينا مثلَ أبَي نُجَيْدُ) .
وعن نجطرِف بن غبد الله : (أنَّ عمرانَ بن حصين سُئِّلَ عن الرجل يطلِّلِّ

 ولعمران فقه وفتاوىى، وْقد ذكره ابن حزم مع الصحابة المتوسطين فيما حفظ

عنهم من الفتيا .
القــاضي:
قال خليفة : استقضىى عبذُ الله بن عامر عمرانَ بنَ حصين على البُصرة، فأقام يسيرآ ثّم استعفى، فأعفاه .

وأما ابن سعد فذكر أن الذي استقضاه هو عبيد الله بن زياد .
والسبب في استعقائه، يبينه ما أخرجه ابن سعل عن الحكم بن الأاعرج قال:

 قال : آللَّهِ الذبي لا إله إلال هو؟! فوثب فدخلَّعلى عبيد اله بن زياد، وقال : اعزلْنـي
 بين رجلين ما عبدتُ الهّ) .

وأخرج في موضع آخر، عن يزيد بن هارون قال: أخبرنا إبرإهيم بن عطاء، =


عن أبيه: (أن عمرانَ بن الحصين قضى على رجل بقضية، فقال : والهّ لقد قضيتَ


ما قضيتُ عليك فهو في مالي، ووالشَ لا أجلس مجلسي هذا أبداً) (1) "
وكان عمران كثير المحفوظ للشعر :
عن مطرف قال : (خرجتُت مع عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة، فمان أتى علينا يوم إلا يُنْشِدُنا فيه شعرآَ، ويقول: إنَّ لكم في المعاريضِ لمندوحةً عن

المَذِبِ)

مكانته وثناؤهم عليه:
عن محمد بن سيرين قال: (ما قدمَ البصرةَ أَحَدُ من أصحاب
النبي
وكان الحسن البصري يحلف بالله: (ما قَدِمَ عليهِم البصرةَ خيرٌ لهم من
(8) عمران بن الحصين

قال الحافظ ابن عبد البَرّ : (كان من فضلاء الصححابة، وفقهائهم) .

وفي صالتذكرة" : (كان من الْلَبَاء الصحابة وفضـلائِهم) .
وقال ابن كثير في ترجمته من »البداية والنهاية): (كان من سادات
الصحابة)
(1) فال شعيب: رجال ثقات.

 الصحيح. وأور ده الحانظ في (الإصابة| ونسبه للطبر اني وابن منده، وصحع إسناده . (£) أخرجه أحمد في هالز هدها .

أبوه: هو حُصَيْن بن عبيد الـخُزاعي، أسلم بين يدي رسول الله
 وصحح إسناده. وقد ذكرنا حديثاً آخر عند ابن خلا خلا
 وقال الحافظ في ترجمتته من "الثقريب") : (صحابـي ، لم يُصِبْ مَنْ نفقى إسأْمَ) :


قال ابن سعد : خِرْنِيق بنت الْحُصين بن عُبيد، من خزاعة، أسلمتْ ؛، وبايعتٌ رسول الله
وترجم لها الحافظ! في "الإصابة" .

ابنـه نجيــد :
قال الحافظ في ترجمته من "(تهذيب التهذيب)" : (زوى عن أبيه، وعنه ابناه عبد الله ومحمدل. ذكره ابن حبان في (الثقّات)").


قال الحافظ في :إالتقريب" :(طليق - بالتصغير - ابن عمران بن حصين؛
(1) انظر ص (1)


ويُقال: ابن ميحمد بن عمران، مقبول. من السادسة).
فقد اختلفوا: هل هو ابن عمران، أم حفيده؟
فعمران، وأبوه، وأخته، وابناه، وحفيداه: من أصحاب الرواية. فبارك الشا
في هذه النذرية الطيبة.
وله بنت لم أقف على اسمها، وأمهات أولاد، وستأتي الإشارة إلى ذلك.
وبقي له عقب بالبصرة، قاله ابن سعد وابن الأثير .
ونــاتـه:
عن حضص بن النَّضَر السَلَّمي قال: حدئتني أمي، عن أمٌّها - وهي بنت
 فشدّوا عليَّ سريري بعمامتي، فإذا رجعتم فانحروا وأُطِمُوا) (1) وعن عطاء بن أبي ميمونة: (أن عمران بن حصين أوصى أهله إذا مات أن أن لا يُتبعوه صوتآ، ولَعَنَ مَنْ يفعل ذلك، وأن يجعلوا قبره مربِّعاً، وأن يرفعوه أربع أصابع، أو نحوّذلك)
وعن الحسن قال: (أوصى عمران بن حصين نقال: إذا مُتُّ فَخَرْجْتُمْ بي،

 صرختْ عليَّ؛ فلا وصبة لها)

وكانت وفاته بالبصرة، سنة انثتين وخمسين للهجرة.

*     *         * 

$$
\begin{aligned}
& \text { المتانُّي . يثلِ الدَّيب ونحوه، من الهوَّادَة . }
\end{aligned}
$$

(1)



 مجمع الزوائد , TYY ، T•耳 ،


 69V التاريخ الصغغير له \& \& \&






 آY،



## الستهبه y

 القُضَائِيُّ نسباً، الهاثِميُّ ولاء:
وفي سيأق نسبه خلاف بين النتابين في الأسماء، وتقديم بعضها على
بعض، وزيادة شيء منها .
ينتهي نسبه إلى كَلْب اليَمن، وكَلْب من تُضَاعَةَ .


 شُرَاحيل الكَلْبِيُّ التُضَاعِيُّيُ) .

كُنْبُشه:
في كنيته خلاف؛ فقيل : أبو زيد، ويُقال: أبو محمد، ويقال: : أبو حارثة(1)،
ويقال : أبو يزيد.

ووقع في (صحيح مسلم" في قصة زواج أسامة بفاطمة بنت قيس، قولُها:



 ت


 الأعلامه، وغير ذلك من كتب السير والتواريخ.
ونع في الأسد الغابةه و اتهذيب الأسماءها: خارجة، وهو تحريف.

أولاده منها، فقد ولدت لأسامة: زيُدآ، وجُبيراً، وعائشة.
لــبـهـ
 مولاته، وحِبُّه وابن حِبِّه، رضي الشا عنه وعن أبيه وأمه .

صِفَتُـه وحِحلْيُـهـ :
كان أسامة أْفطسَ الأَنْف، شديدَ السَّوَاد، حلواً، حسنَاً، كبيراً ذا
بَطْن، لبيباً، فصيحاً، شُجْاعاً، خفيفَ الروح.
ومما يدل على رجاححة عقله، وتفوق فهمه، وكثرة مؤهلاته، وْحكمته

 موقف نبيل، ومعدن أصيل.

أخرج ابن سعد عنّ يزيد بن الأصم قالن : (كان لميمونة قريبّ، فرأتمْ وقد
 زيد يُزْخي إزارَه! قالت: :كذبتَ، ولكن كان ذا بطن، فلعلً إزاره كان يسترخي إلىّ أسفل بطنه) .

وعنده أيضاً، عن الأُعمس، عن إبراهيم التَّيْمِي، عن أبيه قال : قال ذو الْكَطْن أسامةُ بن زيد : (لا أقاتلُ ُرجلَّ يقول لا إله إلا الله، أُبداً) .

وعن أبي بكر بن شُعيب بن الحَبْحَاب قال : سمعت أبشياخنا يقولون: (كان


- • وأما أبوه زيد فكان أشقر أبيض كالقطن؛ لذا طعن بعض مَنْ لا يعلم في نسبها.

 وعليهها تَطِيفَةُ قد غَطَّيَا رُؤوسَهُما، وبدتْ أقدامُههما؛ فقال : إنَّ هذهِ الأتدامَ بعضُها مِن بعضي)(1)
قال أبو داود: (نقلَ أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية

 كافًاً لهم عن الطعن فيه، لاعتقادِهم ذلك).

إسلامـه وهجرتـه:
أسامة من السابقين إلى الإسلام، فهو قد وُلِدَ بعد البعثة، ونسأ في حجر النبوة، ولم يعرف سوى الإسلام ديناً.




بغيرهـ)


 وأسامة بن زيد. .. وحملَ زيدُ بن حارثة امرأته أَّرَ أيمن مع ابنها أسامة بن زيد،
(1) أخرجه الستة، وأحمد، وابن سعد، واللفظ لمسلم.

وخرجَ عبلُ الله بن أبسي بكرُ معهم بعيال أبسي بكر، فيهم عائشة، فقدِمِوا المذلِينةً
فأنز لهم فيز بيت حارثة بنُ النعمان) .
مشـاهـده:
لم يحضر أسامة بدرآ، ولا أُحُداً ـ لصغر سنٌّه ـ وشهد الخندق فما بعدها


 وزيدَ بن ثابت أحلب بني مالك بن النج


واشتُرك في (غزوة مؤتة) تحت إمرة أبيه زيل، رضي الشه عنهما .



أسامةَ بن زّيد) .
وشنهد مع النبـي
منـاقبـه :
 وأبيه وأمه شهيرة غزيرة: منتشرة سائرة، وبسبب ذلك كان لـ له ولأبويه، ولبنيه جاه ووجه عند الناس، بعد رنسول الهَ

(1) وأخرجه البخاري في لالثّاريخ الصغيرها .

فضلاء الصحابة وجلًّة المهاجرين والأنصار؛ لكفاه بذلك منقبة ومفخرة.




قال الحافظ في ॥الفتح" : (وفي ذلك أعظم منقبة لأسامة والحسن) .
وعن عُمَر بن أبـي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبيه : أخبرَني أسامةُ بن زيد









وعن النُعبيً، أن عائسُةَ رضي الهه عنها قالتُ: : (لا يَنبغي لأحدِ أن يبغضَ (1) أخرجه البخاري ـون واللفظ له ـ وابن سعد، وأحمد، وأبو بعلى، والنسائي في "السنن
الكبرى،، وابن حبان .

 "تاريخ الإسلام" وقالن: هذا حديث حسن! وحستّنه عبد القادر الأرناؤوط في "تخريج





- أسامةً|)(1)

وعن سالم، عن ابن غُمَر قال: قال رسول اله
 وكان ابن عمر يقول : حَاشَا فاطمة) (r)


 للإِارة، وإنْ كان لَمِنْ أَحبُّ الناس إليَّ، وإنَّ هذا لمنْ أحبٌّ الناس إليَّ بعدَّه") وفي رواية عن سالْم، عن أبيه: أَنَّ رسول الهِ




واخرج البخاري عن عبد اللّ بن دينار قال : (نظرَ ابنُ عُمر يوماً، ومو في





 يعلى، و واله : رجاله رجال الصحيح. وأخرجه الطبراني أيضاً.


قال البانظ في "الفتح" : (قوله (ليت هذا عندي) : أي قريباً مني، حتى أنصسه

 وأخرج البخاريُ ـ أيضاً ـ عن حَرْمَلَه مولى أسامة بن زيد: (أنَّهَ بينما هو مع عبد الله بن عُمر، إذ دخلَ اللحَجَّاج بنُ أَيمن بن أم أيمن، فلم يُيتَّمَ ركوعَه ولا سجودَه، فقال: أَعِذْ فلما ولَى، قال لي ابنُ عمر : هَنْ هذا؟ قلتُ : الحجاجُ بن بن


وَلَََتْهُ أَمُ أَيْمن ) .
م
لقد نال أسامة من رسول اله ورحمة، وعناية وتربية، وحسن تأديب وتعليم، مع الثقة الغالية، والمكانة العالية :
 أنٍ يُنَّحيَ مخاطَّ أمامة! قالت عائشةُ: دَغْي حتى أكونَ أنا الذي أفعلُ . قال : ايا

 أسامة وهو صبيَّ قالت: وما وَلَذتُ، ولا أعرفُ كيفس يُغسلُ الصِّبيان، فآخلذُه، فأَغسلُه غَنْلُ ليس بذاك . قالت : فأخذَه، فجعلَ يَغْسِلُ وجْهَه، ويقول : \#لقد أَحْسَنَ
 (1) الخرجه التربذي وتال: حديث حسن غريب، وقال عبد القادر الازرناؤوط: وهو كما قال.
 مسلمه"، وهو وَهَمْ قال شعيب: مجالد ليس بالقوي. وذكره ابن عساكر في »تاريخة، ونمبه إلى أبـي يعلى. وانظر الحديث التالي .














وعن أسامة بن زيُد قالن: (كَتَاني رسول الهُ



(1) أخرجه أحمد، وابن مانجه ـواللفظ له ـ وابن سعد، وابن عساكر، وابن الأثير بسنده. قان


$$
\begin{align*}
& \text { في المستدرك : (خرج)؛ واللفظة أثبتناها من مختصره. }  \tag{Y}\\
& \text { في الطبقات: (بخمسين دينارا) ، وهو أحسن . } \tag{r}
\end{align*}
$$

وعن عائشة قالت: (خرجَ النبـي




سلاحه علياً، أو أسامة)
ولما افترى المنافقون (قصة الإفك) على الصديقة الطاهرة المبرأة عائشة


به
 عليًّ بن أبـي طالب وأسامةَ بن زيد، حين اسْتَلْبَتَ الوحيُّ ، يستشيرُهما في فراقِ



وفي رواية ابن إسحاق: (يا رسول الش، أهلك، ولا نعلم منهم إلا خيرًاً،
وهذا الكذب والباطل).
قال ابن سعد: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة،
 أسامة بن زيد ينتظره، فجاء غلامٌ أفطسُ أسودُ، فقال أهل اليمن : إنما حُبِسنَّا من (1) (1)
 (Y) قال الهيثمي في מالمجمعه: رواه أحمد، والطبراني في پالكبيره و آالأوسطه، ورجال أحمد نقات (Y) أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن إسحاق، والطبري من طريقه.

أُجل هذا! قال : فلذلك كَفَر آهلُ اليمن من أجل ذا. قال محمد بن سعذ: قلنُ
 ارتذّوا في زمن أبي بكر؛، إنما كانت لاستخفافهم بأمر النبي

وعن عروة بن الْلزبير : أن أسامةَ بن زيد رضي اله عنهما أخبرَه؛ (أَنَّن



وعن ابن غباسن رضي الله عنهما : (أن أسامةَ رضي الله عنه كان رِدْفَ








وأخرج ابن مسعد؛ عن قيس بن أبـي حازم قال : (قام أسامة بن زيد بعد قَتَلِ
(أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له ـ والبخاري في هالتاريخ الكبيره . قال الشُيخ شُعيب: رجان




 بلدة مشهورة

( ( ) أخرجه مالك، والجمأعة إلا الترمذي، واللفظ لمسلم.

أبيه بين يدي رسول اللهُ









 وفي رواية: عن عروةَ، عن عائشةَ رضي الشَ عنها: (أَنَّ قريشاً أَهَمَهَمْ شَأَنُ

 وعن أبـي ظَبْيَّان قال: سمعتُ أسامةَ بن زيد بن حارئة رضي الهّ عنهما يحدًّث





 (1) أخرجه السنة، وابن سعد، والدارمي، ولفظ الروايتين للبخاري. (Y) أخرجه البخاري ـ والللظظ له ـومسلم، وأبو داود.

قال ابن إسحاق : خلثني سعيد بن عُبيد بن السَبَّاق، عن محمد بن 'أسامةَ،




سيرتـه وشمائلـه :

نشأ أسامة في بيت النبوة، ويَفَعَ وسَبَّ في حَجْجر الإِيمان والطهارْة، والتقوى



 نحو فريد.

- • عن هشام الدَّسْتوائي، عن يَحيى بن أبي كثير ، عن :عُمر بن


 رسول الل
الاثنين ، ويوم الخميس")(1)"
(1) أخرجه ابن إسحاف فُي والسيرةه - واللفظ لهـ ـ وأحمد، والترمذي، والطبراني، ونال
 عدل أحمد. فلت: وكذا صرحِ بالتحديث في "السيرةا كما ترى . توله (مبطُّ): :أي هبط

(أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له ـ وأحمد، وأبو داود، والطيالسي . فال شعيب: حدبث صصيح بـوراهده وطرفه.

وأخرج ابن ماجه عن محمد بن إبراهيم: (أنَّ أسامة بن زيد كان يصومُ أَشْهُرُ

(1) شبوالا"، حتنى مات

غن جرير بن حازم: حدثنا ابنُ إسحاق، عن صالح بن كيسان، عن عُبيد الله بن عبد الله قال : (رأيتُ أسامةَ بن زيد مُضْطَجِعاً عند باب حُجرة عائشة رافعاً عقيرتَ يتغنَّى، ورأيتُه يُصَلِّي عند قبر النبـي



وأخرج ابن عساكر عن أبـي عبد الرحمن الطائي قال: (قَدِمَ أسامةُ على
 أنظر إلى ظُنْبُوبِ ساقها بمكة، كأنه ظُنْبُوبُ نعامة خَرِّهُ جاء . فقال : فعلَ اللَّهُ بكَ يا


وعن محمد بن سيرين قال: (بلغتِ النخلةُ على عهد عثمان بن عفان ألفَ
 له: ما يَحملك على هذا، وأنت ترى النخلة قد بلغتْ ألفَ درهم؟؟ ألْ قالْ : إن أمي
 (1) تال في (الزوائد): إسناده صحيح، إلا أنه منقطع بين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وبين أسامة بن زيد


 الصديق، والحديث فيه إرسال. تلت: الأرجح أن أمه توفيت في أول خلافة عثمان، كما سنذكره إن شاء الش.

## جهاده، ومو قفه في الفتنة

جاهد أسامة رضي الها عنه حين كان الجهاد محضاً لا نبهية فيهة ، فلمأ جرت الفتن بين الصحابة رضي ألّ عنهم؛ اعتزلها جمبلة، ولم يقاتل مع أحد. وقد أَمَرَهُ رسولُ اله
 حتى توفي النبي قال أبن سعد: (لما كان يوم الإثنين، لأربع ليال بقين من صفر ، سنة إخدي











 رأسه عصابةَ وعليه قطيفةُ، فصعد المنبر فحمد الشا وأثنى عليه ثمّ قالٍ : اأمّا بعد:

 بالإقامة، ليستضيء برأيه، فاَّآِنَّله.

أَتْها التّاس، فما مفالةٌ بَلَغَنْي عن بعضكم في تأميري أُسامة، ولئن طعتتم في








 دخل يوم الإثنين وأصبح رسول الشالّ



 خلت من شهر ربيع الأول، ودخل المسلمون الذين الذين عسكروا بالجُرْف إلى المدينة،






 وحُروتَهم ونخلهم نصارت أعاصير من الدّخاخين، وأجالَ الخيلَ في عَرصاتهم،

وأقاموا يومهم ذلك في تتعبئة ما أصابوا من الغنائم. وكان أسامة علىى فرس أبيه





 فصلَّى ركتين، ، ثم انصرف إلى بيته)(1) وشارك أسامة في إلحروب ضد المرتدين.





قال وكيع: (سلم من الفُنتة من المعروفين: سعلُ، وابن عُمر، وأسامةُ بن - زيد، ومْحمد بن مَمْلَمة)

وقال اللذهبي : (انتفع أسامة من يوم النبي

(1) حديث بَعْثِ أسامة أخرجهه ابان سعد ـ وهذا لفظه ـ ونحوه ابن إسحاق، والطبري، وابن



تُوفَّي فيه).
(Y) سورة الأنفال: الآية
(Y) تلت: وعمران بن حُصَين، وأبو بَكْرة، وأبو مسعود البَدْرِيت، وآخرون.





علمـه ومرويـاته:
 ج جماً، وسأله بعضُ الصحابة والتابعين عن أحاديث سمعها من النبي - • عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: (سُسِلِّلَ أسامةُ وأنا شاهِدُ، أو قال :
 رسولُ الشَ

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه: أنه سمعَه يسالُلْ أسامةَ بنَ زيـد: (مـاذا سمعـتَ مِن رسـول الشا

 تَخْرُجُوا فِرَارآ منهه)(r)
وأما ني الفُتيا: نهو من المُقِلِّلِن فيها، رضي الشَ عنه.
(1) أخرجه البخاري -واللفظ له ـ وابن سعد. ترله (أرسلني أسامة إلى علي): أي أرسلني من المدينة إلى علي بالكونة.

 الناتة
( ( أخرجه الثيخان، ومالك، والترمذي، واللفظ للبخاري.

- • المؤمنين أم سلمة.
وحدث عنه: أبو هريرة، وابن عباس، والحَسن ومحمد ابنا أسامة، "، وأبو





- • مسند أُسامة مثئة حديث وئمانية وعشرون حديثاً، اتفق الشيخان منها
 وحديثه مخرج في الكتب.

مكانته وثناؤمم عليه:

- • ع عن عبد الهّ بن دينار قال: (كان عمر بن الخطابَ إذا زأى أسامْةَ بنـ زيد يقول: السلام عليك' أيها الأمير، فيقول أسامة : غفر السّ لك با أمير؛ المؤمْنين؛ ؛
(1) تنبيهات

أ - وتع في التهنيب الأنسماء واللغاته للنووي: (اتفق البخاري ومسنم منها علي



 الذهبي. والث أعلم.

 الفرائض، ولم يشر العإِمة فؤاد عبد الباقي ـ رحمه الشّ - في "نهارس مسلمل") إلى أنه متفق


تقول لي هذا؟! قال: فكان يقول له: لا أزال أدعوك ما عشت الأميرَ، مات
رسول الهّ
وأخرج ابن سعد عن نافع، عن ابن عمر قال: (فَرَضَ عمر بن الخطاب

 شهدتُه؟ فقال : إنه كان أحبَّ إلى رسول اللّ (r) (r)

وعن المَقْبُري قال: (شهدتُ جنازة أسامة، فقال ابنُ عمر : عَجِّلوا بِحِبِّ
رسولِ الله، قبلَ أن تطلع الشُمس) (r)
وعن الزهري قال: (كان أسامة بن زيد يُدْعَى بالأمير حتى مات، يقولون:

وقال الحافظ الذهبي في صدر ترجمته من "اللِّيرَه") : (المولى الأمير الكبير،

من أخباره الشخصية :
أبوه زيد بن حارئة:


(1) أخرجه ابن عساكر، وتد جاء ذلك عن عمر من غير وجه.
 عبد القادر الأرناؤوط: وهو كما قال. وذكره الحانظ في ترجمة زيد بن حارثة من آلإلإصابة|"

وقال: صحيح.
. أخرجه ابن عـــاكر .
( ( ) قال الهيثمي في والمجمع") : رواه الطبراني مرسلًا، ورجاله رجال الصحيح.

ولم يسمِّ اللّ تعالىى في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن حارثة، وعيسنى ابنّ مريمٍ
عليه السلام .
كان أصابه سباء في الجاهلية، فاشُتراه حَكيم بن حَزَام لعمته خِديجة بنت خويلد - رضي الله عنها وأرضاها - فوهبتْه للنبي
 محمد! وبقي كذلك حتى أَبْطَلَ الإسلامُ التبنّي، فأصبح يُدعى : زيد بن خحارثة :
 رسول الله
(1) لآَبَانِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

هاجر مع النبـي


الأولىى من سنة (مهـ)


أمسه أم أيسمـن :
هي بركة الْحبسُة ، : مولاة رسول الهُ حين تزوج خديجةة.

تزوجـت عبيد بن زيل ${ }^{(r)}{ }^{(1)}{ }^{\prime}$
أخرجه البخاري - واللفظٍ له ـ ومسلم، والتر مذي والبيهتي في "اسنتيهما") . والآية من سورةٌ الأحزاب: 0.
(Y) قال الذهبي : إسناده حنسن. وتد ذكره صاحب الكنز ، ونسبه إلى الروياني، والضياء في؛ المالمختارةه وابن عساكر با
(Y) هكذا نسبه ابن سعد وابن منده، وعند غيرهما : عبيد بن عمرو .

مات عنها زو جها عبيل .
ثم تزوجها زيد بن حارثة، بعد النبوة، فولدت له أسامة بن زيد. أسلمت قديماً، وكانت من المهاجرات الأُوَل .

قال الذهبيه في ترجمتها من "السير": : (روي بإسناد واٍ مُرسل : أن
 عن ثابت، عن أنس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله




قال ابن سعد : أخبرنا هحمد بن عبد الهَ الأسدي وقَبِيصة بن عقبة قالا : حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال : (لما قُتِلَ عمرُ، بكتْ وِّ
 (r) قِبْض النبـي ولهذا قال الواقدي : (توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان) . وقد استنكره النووي في تر جمتها من "تهذيب الأسماء واللغات"، وقالل : (شاذ منكر مردود) .

قلت : بل هو الأولى بالصواب، فقد ذكر الحافظُ حديثَ طارق بن شهاب السابق، وصحَححه، ثمم قال : (وأخرج ابن الشَّكَن بسند صحيح عن الزهري أنها
(1) أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وابن ماجه، وابن سعده، وأبو نعيمه (Y) وأخرج البخاري في (التاريخ الصغير" قولها في عمر . وذكره الحافظ في ترجمة أم أيمن من (الإصابة)، ونسبه إلى ابن سعد، وصحح إسناده .
 قالت بعد قتل عمر ما قالتّ، وهو موصول؛ فهو أقوى، واعتمده ابن منده وغيره؛

وزاد ابن منده بأنها ماتت بعد عمر بعشرين يوماً) .
عمه جَبَلة بن حارثة بن شَرَاحيل : أكبر سناً من زيد، صِحابـي، له رواية، أخرج حديثه النسائي والترمذي.

أخـوه أيمـن :
هو أيمن بن عُبيد بن زيد، ونُسب أيمن إلى أمه لشرفها على أبيه، وشهرتها



أزواجـه :

- زينب بنت حنظلة بن قُسامة: تزوجها وهو ابن أربع عشرة سنة، وطلِّقها، فتزوجها نُعيم بن عبد الله النُحَّام .
- فاطمة بنت قيس؛ أخت الضحالك بن قيس الفِهْري: صحابية منهورةً، من المهاجرات الأوّل، كانت تحت أبـي عَمْرو بن حَفْص المَخزوميّ، فطلَّقها البِّة، ، فتزوجها أسامة .

عن أبـي بكر بن أبُـي الجَهْم بن صُخَير العَدَوِيّ قال: سمعتُ فاطمة بُنتَ






- وتزوج أيضاً: هندَ بنت الفاكه بن المغيرة، ودرَّة بنت عديّ بن قيس، وأم
 من بني عُذْرة. اولاده:
رزق أسامة بعدة أولاد، وتفت على أسماء ثمانية، وهم: محمد، والحَسن، والحُسَين، وجبير، وزيد، وهند، وعائشة، وفاطمة.

وفــاتـ:

- • • سكن أسامة (المِزَّز) (r)، نم رجع نسكن وادي القُرَى، ثم نزل إلى
 مات من الجرف إلى المدينة.
 فذكر بعضهم أن النبي 势 أمره في آخر أيام حياته، وعمره (1^) سنة، أو (19) سنة


$$
\begin{aligned}
& \text { وهذه رواية ذكرها ابن سعد عن حنش عن أبيه، وذكرها ابن أبي خيئمة. } \\
& \text { وقال ابن كثير : (كان عمره إذ ذالك ثماني عشرة، أو تسع عشرة). }
\end{aligned}
$$

وذكر ابن سعد عن شيخه الواقدي قال: (قُضض النبي عشرين سنة). وقال مثله ابن حبان.

$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه مالك، والحمد، والستة إلا البخاري، ومذا لنظّ مسلم. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { موضع على نالنة أمبال من المدينة نحو الشنام. } \tag{r}
\end{align*}
$$

قلت : هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب، ويؤيله ما ذكره ابن إسحاق في "السيرة" والبخاري في "التاريخ الصغير" من أن النـي

 (1ا(1ه))، وبينهما نحو من خمسر سنين ونصف .

ذكر ابن سعد أنه توفي في آخر خلافة معاوية بن أبـي سفيان رضي اللهُ عنهما، وقال مثله مصعب الزبيري: سنة (ON) أو (OQ) للهجزة.

وصحح ابن عبد البُر في "الاستيعاب") أنه مات سنة (عههـ)، وجزم الذههبي؛ في ("تاريخه") بأنه الصحيح، " وذكر في (العبر") أنه الأصحع

وعلى هذا يكون قد توفي عن ثلاث وستين سنة.

وقد ذكر المزي في: (تهذيب الكمال" قولاً أنه توفي وهو ابن خمسِ وسنبعين سنة، وذكره الحافظ ففي "التهذيب" و "التقريب") ، وتبعهما الخزرجي في في "الخلاصة" .

قلت : هذا لا يستقيم بحالل، حتى على القول بوفاته سنة (9 ههـ) . ثمم إن هذا يقتضي - على القول الصخحيح بأنه مات سنة ع0هـ ـ أنه كان يوم الخخندق ابن سِت وعشرين سنة، وهذا بعيد جدلاً، بل خطأ . والله أعلم.

*     *         * 


# (II) <br> - 0 民 - ... 

اسمه ونسبه ونسبن:

زسول الَّ

 سعد
 ،rq1، rVo _rve ry














أصله من أهل اللسَّرَاةِ - والسَّراةُ: موضع بين مكة واليمن - وقيّل : إنه من حِمْير، وقيل : إنه حَحَبْيَ من حكم بن سعد العشيرة، أصابه سِبَّاء، فاشتراه رسول الله


أبو عبد الله، ويقالل: أبو عبد الرحمن• وأبو عبد اله: أصح، قاله ابن عبد البر، ولم يذكر ابن سنعد والبخاري غيره.

منــبـه :
عن أبسي العالية، عُن ثَوْبَان ـ قال : وكان ثوبان مولى رسول اللهِ


ثوبانُ : أنا . فكان لا يَسألُ أحداً شيينا(1)
وأخرج الطبراني في "إلكبير" عن أبسي أُمَامة رضي اله عنه ڤقال : (قال رسول الله

 أجمع ما يكون من الناس؛، يسقط سوطُه وهو راكب، فربّما وقعَ على عاتِق رُجل، فيأخذه الرجل فيناوله، فما يأخذه، حتى يكون هو ينزل فيأخذه) .

كع النبي
قال يوسف بن عبد الحميد: (لقيتُ ثوبانَ، فرأى عَلَيَ ثياباً، فقالن : ما تصنعُ بهذه الثياب؟ ورأى عَلَيَّ خاتمأ، فقال : ما تصنعُ بهذا الخاتم؟ إنما النخواتيم

 في شالترغيب والترهبب"


 (انعمه على أْنْ لا تقفَ على باب سُدَّة، ولا تأتي أميراً تسألهه)(1). لزم ثوبانُ رسولَ الش والسَّفَر، حتى توفي

عن أبـي أسماء الرَّحَبِي : أن ثنوبانَ مولى رسول اللّ قائماً عند رسول الل

 رسول الهّ رَّ
 فَنكَتَ رسولُ اشه




 وجئتُ أسألكك عن شيء لا يَغْلَمُه أحدُ من أهل الأرضه إلا
 الِوَلَّبُ قال: (اماءُ الرجل أبيضُ، وماء المرأة أصفرُ، فإذا الجْتَمَعا، فَعَلَّ مَنِيُ الرجلِ (1) أخرجه أبو نعيم في "الحليةها، وابن عساكر في "تاريخها)، وأحمد بن محمد بن عيسى في في اتاريخ حمص" له، وذكره الحانظ في "الإصابةه ونسبه إلى ابن السكن.



(1) (1)




 المدينة) .

اللَّْمْت" . قال: فأصلحتُه، فلم يزلْ يأَكُل منه، حتى بلغَ المدينة)(r)









 ( ( أخر جحه هسـلم - و الْلفظا له - وأبو داود


أتي المال خير ، إذ أُنزل في الذهب والفضة ما أُنزل؟ فقال : "الِيَيَّخذ أحدُكم لساناً
ذاكراً، وقَلْبا شاكِرِآ، وزوجةً مؤمنة تعين أحدَكم على إيمانه")(")
وفي قوله (وتبعتُه أوضِع): دلالة على حرصه رضي الهّ عنه على سماع الحديث، والاستزادة من العلم.

طرف من سيرته وأخباره الشخصية:
شهد ثوبان فتح مصر أيام عمر بن الخطاب، وانْتَظًّ بها داراً. قاله ابن
-يونس



أَلّْهُانَ
قال ابن منده: له بحمص دار، وبالرملة دار، وبمصر دار .
ولِس له عَقِبٌ







(1) أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه وأبو نعيم ني هالحليةه واللفظ له . وتوله (أوضِع): أي أُسرع. (قعود): جمل . (Y) مدينة في وسط سورية.




علمـه ومروياتـه :
قال الحافظ ابن عبد البر : (كان نوبان ممن حفظ عن رسول الله
وأَّكَى ما وَعَى) .

 وحَفِظَ عنه كثيراً من العلمَ، وطال عُمره، واشُتهر ذِكْرُه) .

ووصفه في "ادول الإسلام" بأنه : (كان من علماء الصحابة) .
وقد كان كبار التابعين يأتونه، ويسمعون منه، ويسألونه، فيروي لهمم
ما سمعه من النبـي
 نقلتُ : أَخْبِنْني بعملِ أعمْلُه يُدْخِلُنِي اللَّهُ به الجنَة ـ أَ قال : قلتُ : بأَحبِّ الأعمالِ
 رسولَ اله



وأخرج ابن عساكر عن: سالم بن أبي الجعد: أن ثوبان (أتاه نابرٌ فقالوا':

(1) أخرجه أحمد، والطبراني، وابن عساكر . فال شعيب: سنده حسن. (Y) أخرجه مسلم ـ واللفظ أله - والنسائي، والتزمذي، وابن ماجه.

قال: عليكم بكتابِ الشا عز وجل، فإنه أحسنُ الحديث، وأبلغُ الموعظة . قالوا:

 وهو عند مسلم والترمذي، وإنما قدمنا رواية ابن عساكر ؛ لما لما فيها من الفائئدة من أنهم افتقروا إلى ما عند ثوبان عن النبي أخرج مسلم عن سالم بن أبي الجَغد، عن مَعْدانَ بنِ أبَي طَلْحَة الَيْمْمَرِيِّ، عن ثوبانَ: أنَّ نبيَّ الشَ



 البَلْقَاءه. . وفيه تصة لعمر بن عبد العزيز مع أبي سَلَّام الحبشني، راوي الحديث عنـي نويان.



 عبد الرحمن بن عوف، وابو العالية الرِّياحي، وأبو كَبْتَة النَّلُولي، وجماعياعة. - • • أخرج حدينه البخاري في ॥الأدب المفرد")، ومسلم في "صحبحه" (1) نول (لبعر حوضي): عفر الحوض: موضع الشارية منه. (أذرد الناس لاهل اليمن): أطرد

 هي عاصمة الأردن الآنة.

وأهل السنن الأربعة، وغيرهم.
له عن رسول الله
عشّرة أحاديث.
وفـاتـه :
توفي سنة أربع وْخمسين للهجرة، ڤقاله ابن سعد، والقاسبم بن سالام،
والهيثـم بن عدي، وقال اللذهبي وابن كثير : إنه الصحيح •
وذكر عامَُّهُم أن وففاته كانت بحمص . قال ابن كثير فـي وفيات نمنة (\% مهـ) من پالبداية والنهاية) : (مات في هذه السنة على الصنى الصحيح، وقيل ؛ سنة أربع وأربعين، وهو غلط . ويُقال: إنه توفي بمصرَ، والصحيح بحمصى) .
"11
r| هاق.ه -

6 IOV./乏 6 11 (1)

 الكبير للطبراني ( ذ Y - 91 ، А
 ط طY • / /
 , YV7 ،YO9 6YOY ، YOI/T ،VYE ، \&


 ( للكِلباذي 617Y - $171 / \varepsilon$ 6Y90_ Y $9 \varepsilon / 1$ السيرة له

 6 IIV_ II•/YQ اللغابة تهذيب الكيمال ع ع


وقيل : انسمه: النعمان، وقيل : عمرو، والأول هو الصحيح المشّهور .
أَحَد بني سَلِمَةَ بن :سِعد من الخَرج
كنيته: يكنى أبا قتادة، وهو ممن غلبت عليه كنته.
بنو سَلِمَة : بطن مُن الأنصار، والنسبة إليهم: سَلَمِي - بفتح السنين والللام -
على خلافـ القياس .




 آَتَارَكُم؟؟!
 rro/r romer : ت :



 (1) أخرجه البخاري، وسبلـم واللفظ له. والآبة رنم 1 (1 الم من سورة آلل عمران.
 عَرَّه، وهو الفَفَّاء من الأرض، وتَّصير دُورُمْ في العَرَّاء.



 وني رواية: (فقالوا: ما كانَ يَسُرْنا نَانَّا كنَّا تَحوَّلَّنًا (1).

عن عمار بن أبي عمار قال: (رأيتُ زيدَ بن ثابت، وابنَ عباس، وأبا


وعن عثمان بن عَبْد الشُ بن سُراتة قال: (رأيتُ أبا قتادة، وأبا هريرة، وابنَ
 ويُصَفِّرون لِحَحامُم)



وفي رواية: عن يحهى بن سعيد، عن محمد بن المنكدر ، عن أبي تقادةَ قالل :

(1) أخرجه مسنم.
 (r) أخرجه ابن سعد، والطبراني، وذكر الهيثي في المجمع، وفال: رواه الطبراني ورجاله رجالِ الصحيح
(£) أخرج ماللك الرواية الأولى، والنسائي الثانية، فال عبد القادر الأرنأوطط: رواه مالك بإسناد=

لم يشهد أبو قتاده بَذْرآ، واتفقوا على أنه شهد أُحُدأ وما بعدهاء، وكان من

 عيينة بن حصن، وعبد إلرحمن بن عيينة، ومسعدة الفَزَارِيّون، فاستاقوها أَجمع










وقال أبو قتادة : (إني لأغسلُ رأسي، قد غسلتُ أحد سِقًّي، إذْ سْمعتُ فرسني


 وكان أنجودَ من فرسه، وقد أخبرني المقداد ـ وكان سبقني - بقتل هُسْعَعَة مُحْرزاً = والجُجمَّة : شعر الرأس إذا بلغ بلغ المنكبين •
(1) ذوقر : ماء على نحو بزيد من. المدينة مها يلي بلاد غطفان؛ وتبل: على مسافة يوم منها.

ـ يعني ابنَ نَْْلَة -. قال أبو قتادة للمقداد: أبا مَعْبد، إما أن أموتَ، أو أقتلَ قاتِّلَ مُحْرِز! فضربََ فرسَه، فلحقهم أبو قتادة، ووقف له مَسْعَدة، وحملَ عليه أبو قتادة



 قتادة، وجعل عليه بردَه، ليعرفوا أنه قتله، فخلُّوا بينَ أبـي قتادة وبين قَتِيله وسَلَبِه وفرسِهه، . فأخذه كلَّه) .


 با رسول الش. قالل: "فَادْنُ مِنّي"، فدنوتُ منه، فبصقَ عليه، فما ضربَ عليه قطّ
.
عن أيوب، عن محمد بن سيرين : (أنَّ النبيَّ


 عن أبـي محمد مولَى أبـي قَتَادَةَ، عن أبـي قتادةَ رضي الله عنه قال:
(1 (1 أخرج خبر (اغزوة ذي قردله مطولة مسلم، وأحمد، وأبو داود، واختصرها البخاري.



 (Y) أخرجه ابن عساكر، وهو مرسل.
(خَرَجْنَا مع رسولِ الهَّ








 عَنِ اللَلهِ وَرَسُولِ هِ
 -


 وأَمَرَ النبيُ رُ

 (1) أخرجه مالك، والستة إلا النسائي، وهو عند النرمذي وابن ماجه مختصر جـدأ، وهنا لفظ


 (Y) إضَم: ماء يطزه الطرين بِين مكة واليمامة.

غْطفَان، وأَمَرَه أْن يشُنَّ عليهم الغارة، فسارَ الليل، وكَمَنَ النهازَ، فَهَجَم على
 رجال، فتتلوا مَنْ أشرفَ لهم، واستاقوا النُّعَم، فكانت الإبل مينتي بعير، والغَنَّمَ
 ما بقي على أهل المّريّة، فأصاب كلَّ رجل منهم اثنا عشّر بعيراً، فعُدل البعير بعشر
 رسولُ الش

السرية خمسَ عشرة ليلة).
ثم قال ابن سعد : (لمّا هَمَّ رسول الل





منــاقبـه :
عن إِيَاس بن سَلَمَة بن الأَكْوْعَ - في حديث (اغزوة ذي قَرَده، الطويل ــ: حَدَّنَّني


سَلَمَةُهُ
عن مَعْمَر، عن قتادةَ، عن عبدِ الهَ بن رَبَاح، عن أبي قتادةَ فال : (كُنًّا مع رسول الشَ
(1) هذه السرية سماها ابن سعد وابن سيد الناس : سرية أبي قتادة، وأما ابن إسحاق فسماها :
 (Y) أخرجه أحمد، ومسلم، وتد سبفت الإشارة إلبه.
 (1)
 أمرائه، وممن شهد الحديبية وبيعة الرضوان .

مع النبي
كان أبو قتادة من خواص أصحاب رسول اله
 خدمته وحراسته والحفاظ على حياته

 وَضَعَها، وإذا رَفَعَ رفَعَها) .





 رسولُ الهَ
 (1) أخرجه الطبراني من طريت عبد الرزاق، عن معمر بهذا الإلانناد، قال شعبيب: سنده صحتيح.
 (أخرجه مالك، والشيخان، والنسائي، وابو داود، والرواية الأولى لفظ البخاري، والثأنة
لنظ أبي داود.







 رسولِ الهُ

 المسجدَ؛ فلا يجلسن حتى يركَ ركعتينِ)(T)



قتادةه . قال: : ثم وقعَ في عينه سَهَمّ، فأخرجَه النبيُّ



(1) (1)

 أُخرجه ابن عساكر .




















 الناسُ : إنَّ رسولَ الهَ









جامِيْنَ رِوَاة.
قال : فقالَ عبدُ اللَ بن رباح: إني لأَحَدِّتُ هذا الحديتَ في مسجدِ الجامِّ









(1) أخرجه بطوله أحمد، ومسلم، وابن سعد، وأخرجه أبر داود بروايات بعضها مطرل وبيضها مخخصر، وهذا لفظ مسلم. الوله (لا بلوي أحد على أحد): أي لا يعطف. (ابهار الليل):


 عليكم): لا هلالاُ: (أطلقوا لي غمري): أي ايتوني به، والغمر : القدح الصغير . (أحسنوا















## :طرف من سيرنه وشمائلة





 وأخرج مسلم عن عبِد الهَ بن أبي قـتادة: (أنَّ أبا قَتادةَ طَلَبَّ غَرِيماً له،
(1) أخرجه مالك والستة، ولظظ الروايتين الأوليين للبخاري، والثالثة لمسلم : توله (بيغةة):
موضع من بلاد بني غفار، بين مكة والمدينة .
( أخرجه مالكُ والستة إلا النسائي، وهذا لفظ مسلم.
 سُمعتُ رسولَ الهَ عن مُعِسر، أَوْ ِيَّعْ عنهال) .

وفي رواية لابن عساكر : (كان أَبْ قتادةً له على رجُلٍ دَيْن، فكان يأتيه






عن سَلَمة بن الأَكَوْعَ رَضي الْلَّه عنه قال: (كنَّا جُلُوساً عند النبيّ




 غَلى صاحِبِمب"! قال أبو قتادة: صَلٍ عليه يا رسولَ الها، وعَلَيَّ دَيْنُ، فصلَّلِ عليه)

- • • عن عكرمة بن عمَّار : حدثني عبدُ الهَ بن عُبيد بن عُمير : (أنَّ عُمَرَ بعث أبا قتادة، فَفَتَل ملكَ فارس بيده، وعليه مِنطقةُ قيمتُها خمسة عشر ألفَآ، فَنْفَلها

(r) أخرجه البخاري - واللفظ لـ ـ والنسائي .
(r) أخرجه ابن عساكر، وذكره الذنمبي في 0السبره، وفال شعبب: رجاله ثقات.

قال خحليفة بن خياط : (استعمل عَلِيٌٍ على مكة أبا قتادة الأنصاري، ثمُعَزلَ
بِقُتَم بن العبَّاس) .
وشهد أبو قتادة مع علي مشاهده كلها، وورد المدائن في صحبته : عن مَعْمَر، عن عبد الله بن مححمد بن عَقِيل : (أن معاويةَ قِلمَ المذلدينةَ) فلقيه أبو قتادة، فقال : تَلقَّاني الناس كلُّهم غيرَكم يا معشرَ الأنصار، فما منعكِم؟ قالوا: لم يكنْ لنا دوابٌ. قال: فأينَ النواضِح؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلب


وأخرج البخاري في „"اريخخيه الكبير والصغير"، وابن عساكر في "تاريخهه|"
 النبـي

علمسه ومروياتـه :
حفظ أبو قتادة عن رسول الله في التَحديث، ويخشّى ألن يزل لسانه .

عن عبد الرإحمن بن كَعْبِ بن مالكِ قال : قلتُ لأبسي قتادةَ: عحِدٌّثْنِي بشيء سمعتَه من رسولِ الله رسولُ اله كَّ


وعن أَسِيد بن أبي أَسِبد، عن أبيه قال : قلتُ لأبي قتادة : ماللكَ لا تُحَدٍّتُ عن
(1) أخرجه عبد الرزاق، وأبن عساكر، وأخرجه أحمد مختصراً. (النواضح): الابل ُيُستقى غليها. الواحد: ناضح (Y) أخرجه الحاكم ـ واللفظ له ـ وابن عساكر .

 ذلك، ويَمسُ الأرضَ بيده)

- •

 الجمعة، كان في طهارةِ إلى الجُمْمَعَةِ الأْخرى|" ${ }^{(1)}$

 الإناءَ حتى شَرِبَتْ. قالت كبشةُ: فرآني أنظرُ إلبه! فقال: أتعجبينَ يا يا ابنةَ أخِيْ؟
 مِنَ الطَّوَافينَ عليكم، أو الطَّوَّاتاتِ)،(r)



(1) أخرجه ابن عساكر. وحديث (من كذب علي منعمدا) متواتر، رواه الكثر من سبعين صحابياً عنه
 أنخرجه الحاكم وصحححه ووافثه الذهبي
(r) أخرجه مالك، والصحاب السنن الأربعة، وفال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم
 وأحمد، والأربعة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارتطني، واليّهتي ونغل تصحيهه عن البخاري والترمفي والعقبلي والدار تطني. أخرجه أحمد، ومسلم واللنظ لـ.
وفي رواية : (أخبرَني مَنْ هو خيرٍ مِنِّي : أبو قتادة).

روى أبو قتادة عن النبـي
وروى عنه: أنس بن ماللك، وابناه ثابت بن أبـي قتادة، وعبد الهّ بن أبي


 عباس أبو محمد الأَقرع مولى أبـي قتادة، وأبو سعيد الخُخْري، وأبوْ سَلَمة بن عبد الرحمن، وكَبْشَة بنت كعب بن مالك، وآلخرون.

وروى له الجماعة.

- • يبلغ مسنده منئة وسبعين حديثاً، اتفق الشيخان على أحد عشر ، وانفرذ البخاري بحديثين، ومسلمّ بسبعة .

من أخباره الشُخصية:
 زوجه: سُلافة بنت البراء بن مَعْرُور، من بني سَّلِمَة . أسلمبتْ وبِّاعِتْ

رسولَ الله '
:وله أولاد، هم : عبد اله، وعبد الرخمن، وثابت، وعبيد، وأم إلبنين، وأم

قيل : إن أبا قتادة توفي سنة ثمان وثلاثين، وروى أهل الكوفة أنبه توفي بها، وأن علياً رَضِيَ أللّهُ عَنهُ صلىى عليه .

وقال يحيى بن عبذ الله بن أبي فتادة، والمدائني، وسعيد بن غفير، وابنُ

بكير، وخليفة، وابن نمير : مات أبو قتادة سنة أربع وخمسين.
ورجح الحافظ في (الإصابة) و (تهذيب التهذيب) هذا القول، واستدل لذلك

 من قِبَل معاوية، أرسل إلى أبي قتادة ليريه مواقف النبـي واستدل بما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل : (أن معاوية لما تدم المدينةَ، تلقّاه الناسُ، فقال لأبي قتادة : تلقاني الناسُ كلُّهم غيرَكم يا معشر الأنصار ).

وقال في هالفتح" : (مات سنة أربع وخمسين على الصحيح)"
وقال في (التقريب): (مات سنة أربع وخمسين، وقيل : سنة ثمان وثلاثين،
والأول أصحُ وأشهر ).
ومما يؤيد تأخّرَ وفاتِه عن عليٍ رضي الله عنه، صلاته على أَمٌ كلثوم زوج عمر بن الخطاب وابنِها زيد.

عن ابن جُرَيْجِ قال: سمعتُ نافعاً يزعُم : (أنَّ ابن عُمَرَ صلَّى على تسع جنائَّ



 فأنكرتُ ذلك! فنظرتُ إلى ابنِ عباسِ، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي قتادة، فِلتُ: ما هذا؟ قالوا: هي السُنُّة) ${ }^{\text {(r) }}$
(1) (1) (Y) أخرجه النساتي، فال عبد القادر الأرناؤرط: إسناده صشيح.

وزيد بن عمر وفد على معاوية، وتوفي هو．وأمه في أوائل دولة معاوية
رضي الله عنه، وصلى عليهما سعيد بن العاص أمير المدينة． －• وكانت وفاة أبي قتادة بالمدينة النبوية ．

بالملدينة）．
مات رضي الله عنه وْهو ابن سبعين سنة．．

娄 米 娄

##  

ـ IAV0/乏 (1)
(IAVA





 طبقات ابن سعد
 ومعرفة الرجال لأحمد: رقم 19






 _ \% YV

 واللغات Y/ ال منظور M

## اسمه ونسبه ونسبته:

سعد بن أبـي وَنَّاص واسم أبي وَوَّاص مالك بن أُمَيْب - ويُقال : وُهَيْبَ - بن


يجتمع مع النبي أَمَ آمنة منهم، وأقارب الالم أخوال.

## يُكنـى أبا إسحـاة، بـابنه إسحـاق الأكبر . وتـد ثبـتـت في الحـديــث أن



عن عائشة بنت سعد قالت: (كان أبي رَجُلْ تَصيرآ، دَخْداحاً، غليظاّ، ذا هامَةِ، شَشْنَ الأصابع، أَنْبْرَ) (1)

- عهد معاوية Y = $=$








 (1) أخرجه ابن سعل، والطبراني، والحاكم، جميعهم من طريق الوافدي. والدحلاح : القصير السَّمِين. وشنُ الأصابع: غليظها .

عن شريك، عن أبمي إسحاق قال: (كان أثلَّ أصحاب رسول الشَ


 قالوا: نرى شيناً كالطير . تال: أَرىى راكباً على بَعيرٍ ! ثم جاء باء بعد قليل عُمَر بن سعد
 وسيأتي بطوله.

إسـلامـهـ:
سعد قديم الإسلام جدآ، أسلم في أوائل الدعوة، وانضّ إلى ركبها الميمون

 الثبات، راسخ الإيمان، نخين اليقين.

 أحدٌ إلاَّ في اليوم الذي أسلمتُ فيه، ولقد مكنتُ سبعةَ أليام، وإني لَلُُلُُ


. أخرجه البخاري
(६) أخرجه البخاري ـو واللفظ له ـ وابن ماجه، واستدركه الحاكم فأخطأ، واخرجه الطبراني في
(الكسير"، وأبو نعيم في هالحليةه، والخطبب في חتاريخه"، وهو عند ابن سعد عن عامر عن أيبه

وقول سعد رضي أله عنه : (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي ألسنلمت فيه)
 أحدٌ بالإسلام، وقد عُلِمّ آلن الصديقَ وعلياً وخديجة وزيد بن حارثة أسلموا' قبله، كما قد حكى الإجماعَ غلى تقدُّم إسلام هؤلاء غيرُ واحد . . . وأما قَوله : إولقَ
 إلا أن يكون أَخْبْرَ بحسبِ ما عَلِمَهَ . والله أعلمم) . أنتهى .
 الإسام) : قالَ ذلك بحسِب اطِّلاعِه، والسببُ فيه أن مَنْ كان أسْلزَ في أبتدأكِ الأُمْر، كان يخفي إسلامَه) .

وحاصل الأمر أن سعداً أسلم قديماً، وقوله: (أنا ثلث الإسلام)، مخحمول على ما اتصل بعلمه حينثِذ، فقلد أسلم قبله جماعة .

أخرج الحافظظ أبو الحسن خَيْتَمة بن سُليمان الأَطْرَبُبُسِيُّ بسنده إلىَ السيدة عائُّة قالت: (‘جرج أبو بكر يريد رسولَ الله
 لآبائها وأمهاتها . فقال رسُول الله


 أسلم سعد قبل ألن تفرض الصلاة، وكان عمره سبع عشرة سنة، في قول الأكثر، وقيل : ابن تسع عشرة .

أخرج ابن سعد والْحاكم من طريق الواقدي، عن المهاجر بن مِسْمارُ؛ عن؛
(1) وعند ابن إسحاق نحوه.

سعد فال : (لقد أسلمتُ يومَ أسلمـتُ، وما فَرَضَ الله الصلوات) . وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي، عن عائشة بنت سعد قالت : (سمعتُ

أَبـي يقول : أسلمتُ وأنا ابن سبع عشرة سنة) .
وقد كان سعد بَرَّا بأمّه، مُحْسِناً لها، فلما أُسلم حاولتْ أن تردَّه عن دينه، فما وجلتُ منه إلا الثبات والمضيًّ في نصرة هذا الدين الحنيف .






 هجـرتـه :

هاجر سعد إلى المدينة قبل مقدم النبـي
أخخرج البخاري عن البراء بن عازِب رضي الله عنهما قال : (أَوَلُ مَنْ قَدِمَ علينا
 ياسر، ثم قَلِمَ عُمر بن الخطّاب في عشرين من أصحاب النبي

 في سورٍ من المُفَصَّل) .
(1) أخرجه أحمد، ومسلم مطولاً ومختصراً، والترمذي، وأبو يعلى، وابن عساكر . والآية من سورة لفمان: 10 .


 المذكورين من الصحابة، ومو أول من رمى بسهم في سبيل الها

- • عن قيس بن أبي هازم قال: سمعت سعداً رضي الشا عنه بِّول: (إني


 إلى عُمر ، قالوا : لا يُخْسِنُ يُصَلِّي(1'

وكونه أوّلَ مَنْ رمى بسهم في بسبيل الشا: كان ذلك في سرية عُبيدة بن


 بينهم مسايفة، فكان سعل أون من رمى .

أخرج ابن سعد من طريق الواقدي، عن سعد بن أبي وقاص قالا: (أنا أولى

(1) أخرجه أحمدن، والشيخان، والترمذي، وابن ماجه مختصرراً، وابن سعد، ومذ!! لفظ

 وتوبِّخني على التقصير فبه.

وأخرج الحاكم عن جابر بن سَمُرة قال : (أولُ مَنْ رمى بسهم في سبيل الله:
(1) سعلُ بن أبـي وقاص أِير

وعن عائشة بنت سعد، عن أبيها سعد بن أبي وقاص أنه قال:




تسعة أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، وبعثه في عشرين رجلاٌ من
المهاجرين، ليعترض عيراً لقريش .
قال سعد: (فخرجْنَا على أقدامِنا، فكنّا نْكْمُن النهار، ونسير الليل، حتى صبَّخْنَا صُنْحَ خمسى، فَنَجد العِيرَ قد مرَّت بالأمس، فانصرفنا إلى المدينة) . وفي (غزوة بُواطَ) في ربيع الأول من السنة الثانية من الهجرة، كان سعد

يحمل اللواء.
وشهد بدرآ، وقال في ذلك: (لقد شهدتُ بدراً، وما في وجهي غير

عن ابن مسعود قال: (كان سعد يقاتل مع رسول الهَ
الفارس والراجل)(!
(1)
( أخرجه ابن سعد، والحاكم، ونسبه الحانظ في (الإصابةه إلى الزبير بن بكار، ويونس بن بكير في زياداته على "ألسيرةه، ، وهو عند ابن هشام والأبيات عنده ستة .
(
 بإسنادين أحدهما متصل والآخر مرسل، ورجالهمها ثقات.

وغن أبسي عبيدة، عن ابن سسعود قال: (اشتركتُ أنا وعمّار وسعد فيما
نُصِيبُ يومَ بدر، قال : فجّاءَ سعلٌ بأسيرين، ولم أجىع أنا وعمار بشيء)(1)
وأبلى يوم أحد بلاء: عظيماً، وكان ممن ثبت مع رسول اله
عن سعيد بن المُسِيِّب قال : سمعتُ سعدَ بن أبي وقاص يقول : (نَّلَّل لي
(النبـئّ
وأخرج مسلم عن عامر بن سعذ، عن أبيه: (أن النبيَّ






رجلينِ عليهما يُيابٌ بِيضٌ، يقاتِلان عنه كأشدٌ القِتال، ما رأيتُهما قبلُ ولا بَعْلُ) (ه) عن إسحاتَ بن سعلْ بن أبـي وقاص : حلئني أبـي (أن عبد الله بن جَحْش قال

 (1) أخرجه النسائي، وأبو دأود، وابن ماجهه، والطبراني. قال المنذري : وهو منفطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه
(Y) أخرجه البخاري . ونثل الكنانة: الـتخرج ما فيها من النبل .
(Y) (Y) أحرق المسلمين : أثخن فيهم . فنزع
( ) أخرجه الشيخان. قوله ((ني بعض تلك الأيام): يريد يوم أحد. (عن حديثهما): أي هما حـدثاه بذلك .
(0) أخرجه أحمد، والبخارين، ومسلم واللفظ له.

IYY





 سروراً بما فعلهِ به سعد.




 ضحك؟ قال: مِن فعله بالرجل) (r)

منــتـهـ
نضائل سعد جمة، ومناقبه كثيرة جدآ، رضي الشا عنه وأرضاه.

- • • عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن سعيد بن زيد حدثه في نفر :
 وعثمـانُ، وعليٌّ، والزبيـر، وطلحـةُ وعبـد الرحمـن، وابــو عُبيدة، وسعـد بـن
(1) نال الييّمي في 0المجمعه: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحتح، ونسبه الحافظ في "ترجمة ابن جحشه من الإصابة إلى البغري، وابن شالمين مين من وجه آخر عن ابن ابن المسيب، وابن المبارك في الالجهاده مرسنَّلً والخرجه ابن سعد، والحاكم عن سعيد بن المسيب،



أَبي وقاص" . قال : فَعَلَّ هؤلاء التسعة، وسكتَ عن العاشر! فقال القِوم: تُنْشُُُكَكِ

عن عبد الله بن ظالم المازنِبِيِّ، عن سَعِيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفْيْلِ أنه قال:
 ذلك؟ قال : كنَّا مَع رسولِ الهَ





 وسعد بن أبي وقّاص، (زضي الشا عنهم) .

قال الذهبي في ترجمة سعد من (اتاريخ الإسلام) : (وجاءً عنُ ابن عُمرّ؛

 قلتُ : إنما أشرت إليها لبيان أنها ضعيفة، وفيما قدمناه من الأخاديث

الصحيحة غنية عنها .

 الأرناؤوط والألباني .
(أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي ـواللفظ لهـ ـ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه، والطبراني، والحاكم. وصححه شُعيب وعبد القادر والألباني.
(Y) ترجمة سعد من "البداية|'والنهايةه) .

عن عائشة بنت سعد، عن أبيها: (أنَّ النبيَّ ثلاتَ ليالِ، يقول: صاللهم أَدْخِلْ من هذا البابِ عبداً يحتُّك وتحبُّهه. فدخلَ منه !

ثال: قال سعد بن أبي وقاص رضي الش عنه :

, وأُمُي" . وهو يقاتِلِ)




عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الها قال: (كنّا جلوساً عند

(2)(4)

عن مصعب بن سعد، عن أبيهُ : (انَّهَ نزلتْ فيه آياتٌ من القرآنَ، قال:


 على سععِ. فأنزلَ الهُ عزَّ وجلَّ في القرآن هذه الآيةَ: واوَوَصَيْنَا الإِنْتَانَ بِوَالِدَيْهِ

 ( علي، وهذا لفظ البخاري. ( ( ) أخرجه الثرمذي وقال: حسن غريب، وابن سعد، والطبراني في صالكبير"، والحاكم
 تحريف تَلَبَ العبارة!

 الرسولَ












 للنبيِّ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة لقمان: الآية } 10 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة الأنفال: الآية } 1 \text {. } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

( ( ) أخرجه مسلم بهذا اللفظ، والحمد، والترمذي مخنصرأ.

مـع النبي
 لواءه؛ ويحرسه، ويصلي خلفه، ويستمع حلديثه، ويتعلم منه، وصبر معه على
 فعن سعد رضي الله عنه قال: (ولقد كنَّا نغزُو مع رسولِ الله
 وأخرج أبو نعيم في "الحلية، بإسناده، عن محمد بن إسحاق: حلثني صالح بن كيسان، عن بعض آل سعد، عن سعد قال: (كنا توماً يُصيبنا ظَلَف العيش بمكة مع رسول الله وصبرنا له. ولقد رايْنُي مع رسولِ الله أسمع بقعقعة شيء تحت بوّلي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتُها فغسلتها، ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين، ثم الستُهُها، وشربت عليها من الماه، فقويت عليها ناثاً) . وأخرِج مسلم عن عُتْهَ بن غَزْوَان رضي الله عنه، أنه خطب الناس، فكان مما قاله في خطبته : (ولقد رأيتني سابعً سبعة مع رسول الله

 مِهر من الأمصار)!
وعن عامر بن سعد، عن أبيه فال : (كنتُ أرى رسولَ اللهُ
(1) أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وابن ماجه، والطبري، وأبو نعيم، واستلركه الحاكم ـ وعنده:

 (Y) مرَّ الحديث بطوله مع تخريجه، والحبلة والسمر : نوعان من شنجر البادية .

وعن الأعمن، عن أبي صالح، عن سعد بن أبي وقاص فال: (مَرَّ عَلَيَّ
النبيُّ













أخرجه مسلم - واللفظ له ـ والنسائي، وابن سعد .
(Y)


 للنسائي، ونالل: سنده توي .
(أخرجه البخاري، ومسلم - واللبظ له ـ والترمذي، ونسبه الحافظ في "الإصابةه للنسائئ أيضاً. واستدركه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاها قلت: بل قد أخرجاه جميعاً.










## سيـرته ونـــــائله :

كان رضي الها عنه واحداً من أفاضل صحابة النبي السابقين إلى الإسلام، وأحد البدريين وأحد العشرة المشنهود لهم بالجن بالجنة، وأحد
 نسِل اله، وأحد أمراء النبي
 السرايا والجيوش كان.

وهو مع هذا عابد زاهد، ورع تقي، صافي السريرة، طاهر الفؤاد، جريء
 ويؤدب أولاده ويعلمهم. وأخباره في هذا كثيرة واسعة.
(1) أخرجه الستة، ومالك، وأحمد، وابن سعد، ومذا لفظ البخاري. فال الحانظ في الفالفتحه: (اتفت أصحاب الزهري على أن ذلك - يعني مرض سعد بمكة وعيادة النبي لـ ـ ـ كان في



(استجبْ لسعحِ إذا دَعَاكَ)|"
قال ابن عبد البر : (كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك، تخاف دعوته
وترجى؛ لاشتهار إجابتها عندهم) .









 وعن قيس أيضاً قالل: (كنتُ بالمدينة فبينا أنا أطوف في السوق، إذ بِّلغئتُ


 (1) أخرجه الترمذي، وابن حبان، والحاكم وصححه ووافته الذهبي، وذكره الهيئمي في (المجمع" ونسبه إلى البزار، وقال: رجاله رجال الصبحيح. وصححه شعيب وعبد القادر الأرنائوط
(Y)
 موسى وهو ثُقة مأمون. ووقآل شعيب: رجاله ثقات.
 أسلم؟ ألم يكن أول من صلى مع رسول الله

 إنَّ هذا يشتم ولياً من أوليائك، فلا تفرّق هذا هِا الجمع حتى تريهم قدرت قيس : فوالله ما تفرقنا حتى ساختى ونٌ به دابتُه فرمته على هامته في تلك الأحجار ،

فانفلقَ دماغُه ومات)(1)
وعن عامر بن سعد قال: (بينما سعد يمشي، إذ هَرَّ برجل وهو يشتمُ علياً

 سعد: اللهم إنْ كان يشتم أقواماً قد سبق لهم منك مأك مبا سبق؛ ؛ فاجعلْه اليوم نكالاًا
 استجابَ الها لك يا أبا إسحاق)(r)

أخرج الإمام أحمد في (امسنده) عن أبي أُمَامَة قال: : (جَلَسنا إلى ألى زسولِ الله يا ليتني متُّ فقال رسول اللا



وأخرج محمد بن عائذ الدمشقي وابن عساكر، عن سعد أنه قال : (يا رسولَ ابله، ادعُ الهُ أن يستجيبَ دعائي. قال : پايا سعدُ، إن اللَّهَ لا يستجيبُ دعاءَ عبدٍ
(1) أخرجه الحاكم وصححه ووافته الذهبي. وأحجار الزيت: موضع بالمدينة.


(r) قال شعيب: إسناده ضعيف.

حتى تطيب طعمتُّهل قال: : يا رسول الله، ادعُ الله أن يطيب طعمتي؛ فإني لا أقوي إلا

 عن طارق بن شهاب قال : (كان بين خالد وسعد كلامُ، فُذهبَّ رجلٌ
 وبلغ من طهارته، :وصفاء سريرته، وشفافية روحه؛ أنه رأى المُلائكة يوم أحد عن يمين النبي عن عائشة بنت سعد قالت: (كان سعد يصلِّي الضضحى :ثمان
. ${ }^{(r)}$ (reات
وعن مصعب بن سنعد فال: (كان أبسي إذا صلًّى في المسجد تجوَّز، وأتمَّ

 إِنَّا أئمةٌ يِقْتَدَى بنا
 تشهد له بذلك. وله مع الرجال الكبار مواقف تبين ما كان عليه من القوة في الحقق؛ رضي الله عنه.
عن عامر بن سعد بن أبـي وقاص، عن أبيه قال: (أَمَرَ معاويةُ بن 'أبسي سفيانِ

 (1) أخرجه أبو نعيم في پالّحلية"، وأورده المييثمي في "المجمع" ونسبه إلى الطبراني وفالل: رجاله رجال الصحتيح

(r) أُورده الهيتيُي في (المجمع") وفالل: رواه الطبراني في "الكبير"،)، ورجاله رجال الصخيح"






 وأخرج أبو زُزعَة الدمشقي بإسناده عن عبد الله بن أبـي نَجِيِح، عن أبيه قال: (لما حجَّ معاويةُ أخخذ بيد سعد بن أبي وقاص، فقال : با أبا إسحاتَ، إِنَّا قومُ قد


 في عليٌ تُتتمه؟! واله لأنْ يكون فيَّ إحدى خلاله الثلاث، أحبُّ إليَّ من أن يكون لي ما طلعتْ عليه الشمسس . ولأَنْ يكون لي ما قال له حين غزا تبوكاً: شأَّلا ترضى ألا أن تكونَ منُّي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبيًّ بعدي"، ، أحبُّ إليًّ مما طلعت عليه الشُبمس. ولأنْ يكون لي ما قال له يوم خيبر : ״لأعطينَّ الرايةَ رجلُّ يحبُّ اللَّهَ ورسولَه، ويحبُّه اللَّهُ ورسولُه، يفتحُ اللّ على يلديه، ليس بفرَّارٍ ؛؛ أحبُّ إلثي مما طلعتُ عليه الشمسس . ولأنْ أكونَ صِهْرَه على ابنتِهَ ، ولي منها من الولد مَا لَهُ أححبُ إليً من أن يكون لي مـا طلعت عليه الشمس ا لا أدخلُ عليك داراً بعد هذا اليوم. ثم نفضَ رداع́ه، ثم خرجَ) .

وأخرج الحاكم عن سعيد بن المسيُب، عن سعد قال : (جاء الحارث بن البرصاء وهو في السوت، فقال له : يا أبا إسحاقَ، إني سمعتُ مروانَ يزعمُ أنَّ مالَّ (1) أخرجه أحمل، ومسلم ـ واللفظ له ـ والترمذي. والآية: رتم آ من سورة آل عمران .



 تدعو، هو مالُ اللّه، مَنْ :شُاءَ أعطاه، ومَنْ شاء منعه) .


 بكَ أَنْ أَرْدَّ إلى أَزْذَلِ العُمُر، ، وأعوذُ بكَ مِن فتنة الدنِّا، وأعوذُ بِكَ مِنْ عذابِ

ومن كلامه الحسنّ إلجميل، ' قوله لابنه هصعب: (يا بنيَّ، إذا طلبنَّ شيئّاً فاطلبْهُ بالقناعة، فإِنْ لم تُكن لك قناعةٌ فليس يغنيكَ مالٌّ) . جهـاده وفتو حـاته :
من مناقب سعد وحسناته جهادُه العظيم وفتوحاتُه الكبار، فقد تولّيّي قتال

 الأعاجم، وكان النصر غلى يده، واستأصل الشا الأكاسرة.
وبلغ من شجاعته، أنه يذهب إلى الكريهة وهو يسعى، ويقفل منها على هِينَّه
 وأنا أَسْعَى، حتى صرتُ إلى القوم، ثم جئتُ وأنا أمشي على هِينَتِي، حتى صرئتُ (1) (أخرجه البخاري، والنُسائي، والترمذي، وهذا لفظ البخاري . وفوله في آخره (فُحدئت به
 أبـي وقاص. وتد روى البخاري الحديث في مواضم أخرى عن مصعب غن أبيه.

إلى النبيِّ
 فَرْفْتُ! فقال النبُي

- •



 مَكْشُوحِ

وكان سعد قد أمر أن يقرأ الناس سورة الجهاد ـ وهي الأنفال ـ فقُرئت في

 فأنشبوا القتال .

والتحم الجيشان، وحمي وطيس المعركة، واشتد أوارها، وأنزل اللّ نصره



والقروح التي كانت بجسد سعد منعته من شهود القتال، لكنه جالس في رأس القصر، ينظر في مصالح الجيسُ، وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب القصر لسُجاعته، ولو فَزَّ الناس لأخذتْه الفرس قبضاً باليد، لا يمتنع منهم.

ولأجل ذلك عيَّره أحدهم بأنه لم يشهُد المعركة؛ فروى زياد البكَّائي، عن عبد الملك بن عمير ، عن قَبِيصة بن جابر قال : (قال ابنُ عمٍّ لنا يوم القاديسية: (1) قال الهيثي في (المجمع": رواه البزار وإسناده حسن.

 فبلغ سعدأ قولُه، فقال : عيي لسسانه ويده! فجاءت نَنَّابة، فَأْصابت فاهِ،


(1)

## وفتح بَهُرَبِير والمَدَائن :


 تحولوا بكمالهم إلى (إلمدلائن)، وركبوا السفنى، وضموا السفن إليهم . ولم يلمج




 الناس جميعاً: عزَ اللَّهُ نلا ولك على الرُّد، فافعلز .
 الماء أن يقولوا: (نستعينُ بالهّ، ونتوكلُ عليه، حسبُنـا الاّه ونعمَ الوكيل، ولا ولا ولا حول



 بيجّنَ : لا يُسْبـ إلى الجين .

وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض، وذلك لِمَا حصل لهم من الطمأنينة والأمن، والوثوق بأمر الها ووعده، ونصره وتألييده، ولأن أميرهم


قال ابن كثير : (والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى بهم في هذا الِيَّمٌ، فَسَدَّدَمُم الشَ وسلَّمهمم).


 والأدهان، ما لا يُدرى تيمته، وكان في خزانة كسرى ثالاثة آلاف ألف ألف ألف دينار!!

فلما جاه سعد بالجيس، دعا أهلَ القصر الأبيض ثلاثة أيام على لسان سلمان



 بالعر اق

- •



جلولاء تسمى (فتح الفتوح).

$$
\text { (1) سورة الدخان: الآيات O } 0 \text { _ Y . }
$$

 هذه السنة في Aحرمها، فكان أولو بناء وضع فيها المسجد. وولاه عمر عليها، وابستمر عليها أميراً إلى سنة إخدى وعشبرين في قؤل
خليفة بن خياط.








 يعدل ني القضية، ويقنّم بالسوية، ويبعد في السرية، ويعطف علينا عطفَّ الأم البَرَّة، وينقلُ إلينا حقَّنا نقَلَّ اللِّزَّة).



(1) أخرجه ابن عساكر ، وذكره ابن عبد البر في ترجمة جرير من والاستيعاب"،، ونسبه الكحانظ

 (Y) التامور : عرين الأسمد،)وهو بيته الذي ياوي إليه.
 نارآ، نم أحرقَ الباب

 وأقبلَ يعرضن عليه أن يزوِّده فأبـى، ثم ركب راحلته حتى قدم المدينة)(1) " وفي رواية ابن عساكر أن عمر أمر ابن مسلمة أن يسأل أمل الكوفة عن
 أمير المؤمنين أمره بهذا، فلا يجد أحداً يخبره إلا خيراً)

وفي سنة إحدى وعشرين من الهجرة ثار ناس من أهل الكوفة على سعد، فشُكوه إلى عمر، حتى قالوا: لا يحسن يصلي! فعزله عن غير عجز ولا خيانة.









 (1) أخرجه ابن المبارك في ضالزهدها، وذكره الهيثمي في پالمجمع" ونال : رواه أحمد، وأبو يعلى بيغضه، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر .




وأخرج ابن عساكر عن مصعب بن سعد: (أن سعداً خطبهم بالكوفّة ، بثم




 أعمى فقير ، أَذْزَكَتْنِي دعوْةُ سعدل .

وكان عمر: لما سمَّى الستةَ أهل السُورى قال: : فإن أَضابتِ الإِمْرَةُ
 خ

ولما ولي عثمان الخلافة، عمل بوصاة الفاروق، ، فعزل المغيزة بن شعبة عن
 عليها سعد سنة وبعض أخرى. قاله الطبري. وعزله عنها، وولاْها الوليد بن عقبة.
(1) أخرجه أحمد، والطيالـُسي، والشيخان، والنسائي، وأبو داود، وهذا لفظ اللبخارئي وفي



الحليث عن جابر بن بـمرة . ( أخرجه البخاري في حايث طويل .

نـي الفتـنـة :
اعتزل سعد الفتن بعد قتل عثمان، وطلب السلامة، فلا حضر "الجَمَل " ولا "اصِفًّن""، ولا التحكيمّ. ورامه ابنه عمر بن سعد، وكذلك ابن أخيه هـاشـم بن عتبة، أن يلعو إلى نفسه بعد قتل عثمان، فأبـى، وقعل ولزم بيته، وأمر أهله أن لا لا يتبروه من أخبار الناس بشيء، تحتى تجتمع الأمة على إمام. وطمع به معاوية، فكتب إلِيه يستميله إلى صفٌّه، فلم يفلح •

عن عامر بن سعد قال : (كان سعل بن أبـي وقاص في إبله، فجاءَه ابنُه عمرُ ، فلمـا رآه سعلٌ قال : أعوذُ باللَّهِ من شَرِّ هذا الراكبِ! فنزلَ، نقال له : أنز لكتَ في إِبِلِكَ


 تأمرني أن أكونَ رأسآ؟! لУ والله، حتحى أَعْطَى سيفاً، إن ضربتُ به مسلماً نبَا عنه،
 (r) (") التقيتي

قال الحافظ ابن كثير : (وهذا السيات عكس اللؤل، والظاهر أن عمر بن سعل الستعان بأخيه عامر على أبيه، ليشير عليه أن يحضر أمر التحكيهم، لملههم يحدلون عن معاوية وعلي ويولونه، فامتنع سعد من ذللك، وأباه أشُد الإباء، وقنع بما هو فيه من الكفاية والحخفاء).

وعن أيوبِ، عن محمدل بن سيرين قال : (نُبْتُتُ أن سعدأ كان يقول: ما أزعُمُ أْنَي بقميصي هذا أحَتُ مني بالخخلافة، قد جاهدتُ إذ أنا أعرفُ الجهادَ، ولا أَنْخَعُ
(1) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأحمد، وأبو يعلى بأطول عن هذا، وأبو نعيـم نحوه. (Y) أخرجه أحمد، وتال نـعيب: سنده حسن. وهو في پالححلية" عن عمر بن سعد عن أبيه أنه قأل كي : (يا بني، أفي الفتنة تأمرني) فذكره .

نفْسي إن كان رجلُ خيراً مُني، لا أقاتل حتى تأتوني بسيفِ له عينان ولسان وشفتان فيقول: هذا مؤمنّ، وهذا:كافر (1)! ${ }^{(1)}$ (ان

قال الزبير بنّ بكار : (كان سعد قد اعتزل في آخر عمره، في قصر بناهٍ
بطرف حمراء الأسد)

 واتخذ هناكُ أرضاً، حتى مات فيه، ودُفن بالمدينة) . ووقع عند أبـي يعلىي وابن عساكر أن سعدأ لما اعتزل نزل (پقَلَيَّا"، وإحتغفر

بيرأ فأعذب.
قال البكري : (قَلَهَيَّا : حَفِيرَةٌ لسعد بن أبسي وقاص . قال كُثيَرِ :
ولكن سَقَى صَوْبُ الكبيع إذا نَأَى علـى قَلَهَيَّا الــدارَ والمُمَتَفِيِّـا
وهي في ديار بني سُبَلَيْم. وهناكُ اعتزل سعدُ بُن أبسي وقاص حين قُتّل عثمانُ
 على إمام) .
 وزعم بعضهم أن سعداً شهد الحَكَمين "بأَذْرُحَّ، والضحِيحَ أَنه لم يحضر أمر التحكيم، ولا أُراد ذلك، ولا هَمَّ به. قاله ابن كثير . وأخرج ابن عساكر عن عَوَانة قال : (دخحل سُعلُ بن أبـي وقاصن على
 الهيئمي في (المجمع" وفاله: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح. وقال شبعبب؛ ؛جاله ثقات
(Y) حمر اء الأسد: موضع علىي ثمانية أميال من المدينة.

معاوية، فسلَّمْ علبه، ولم يُسَتُم بِمْرَة المؤمنين، نقال له معاوية : لو شئتَّ أن تقول


 ومحجمتين، تعالَ فاجلسن معي على السرير) .

وعن نعيم بن أبي هند، عن أبي حازم، عن حسين بن خارجة فالل : (لما



 الملائكة، قلت: فأين الشهداه؟






 تنجلي)

علمـه ومروباتـه:
حرص سعد على سماع الحديث من النبي كثير آ، مع التحري والتوقي . وكانوا يسألونه عن الحديث والفئه.
(1) أخر جه الحاكم، وابن عسـاكر، وذكره الذهبي في هالسير"، و قال شعيب: رجاله ثقات.

- • عن إبراهيم بن محمد بن سعلد بن أبي وتاص، فال : حدنئني والدي














 "
- • عن السائب بن يزيد: (أنه صَحِبَ سعدَ بن أبي وقاصن من المدينة
 "الشعب"، والضياء، وصحححه الـحاكم ووافقه الذهبي، وذكره الهيثمي في (المنجمع"، وقال: دوواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير إبراهميم بن محمد بن سعد بن أبي وتاصن وهو ثقة . والآية من سورزة الأنبياء: AV.

إلى مكة، قال : فما سمعتُه يحدِّث عن النبي وأخرج ابن سعد في ״الطبقات"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" عن



 ترضى أن تكونَ مِنَي بمتزلةِ هارون من موسى "٪؟ فَأَدْبَ عليٌ مسرعاً، كأني أنظرُ إلى غبارِ قدمَنْه يَسْطَعُ) . لفظ ابن سعدن .

روى سعد عن النبي
وحدث عنه من الصصحابة: عبد اللا بن عُمر، وابن عباس، وجابر بن سَمُرَةَ،
والسائب بن يزيد، وعائشة أم المؤمنين•
وبنوه: إبراهيم، وغامر، وعمر، ومحمد، ومصعب، وعائشة. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عَفْف، والأَحْنف بن قيس، ودِينار أبو عبد اله
 وعروة بن الزبير، وعَلْقمة بن قيس، وعَمْرو بن مَيُمون الأُوْدِيّ، وقيس بن بن أبي
 عبد اللرحمن السُّلَمِيّ، وأبو عئمان النَّهُدِيّ، ونَخْلْ سواهم


خمسة عشر، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بـمانية عشر . وخرج له الجماعة. (1) أخرجه ابن سعد، وابن ماجه في المقدمة، والحاكم نحوه، وصححه البوصيري.





 بالَأَكُفْ على الرُّكَبِ)




 (r) يصوم وعبدُ الرحمن، وأنتَ تفطر؟ قال سعد: إِنٍي أنا أفقه منهـا



> وقد عدَّه ابنُ حزم مـع المتوسطين فيما رُوي عنهم من الفُتـا .
(1) أخرجه البخاري ـ واللثظظ له ـ ومالكُ والنسائي .
(Y) أخرجه الستة، وهذا لثظ مسلم .

والذهبي في (الـليره، .


## مكانته وثناؤهم عليه :

- • تبوأ سعد مكانة رفيعة عند النبـي وَ وهو بذلك حَمِيقِ، وبه جدير .



 عَجْزٍ ولا خِيانةِ)

ولما استشار عمرُ الصحابةَ فيمن يولِّه أمرَ قتال الفرس في العراق، قال لـ له عبد الرحمن بن عوف: قد وجدتَه! قال عمر : ومَنْ هو؟ فقال عبد الرحمن :


وعن أم سلمة أنها قالت لما مات سعد، وجيء بسريره، فأدخل عليها،


وعن علي بن زيد: عن الحَسن قال : (لما كان الهَيْجُ في الناس، جعلَ رجل يسألُ عن أفاضلِ الصحابة، فكان لا يَسأل أحداً إلا دلَّه على سعدِ بن مان مالكِ) .

-     - قالل الذهبي في ترجمته من (السِّيرَ": (الأميرُ، أبو إسحاق القرشيّ
 والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى). وفالل: (ولقد كان أهلاً للإمامة، كبيرَ الشأن، رضي اللّهنه) .
(1) أخرجه البخاري في حديث طويل. وقوله (فهو ذاك): أي فهو أهلٌ لها، وجديرٌ بها، وقد صادفتٌ محلَّها . (Y) البَرَاثن : مفردها البُرْنُن، وهو مِخْلَب الأَسَد.

وَنْتَتَهُ في (تاريخ الإسلام" بقوله: (كان مقدَّمَ الجيوش في فُتح العراقب، مجابَ الدعوة، كثيرَ المناقب) .

وقال في ("ذذكرة إلحفاظه": (له مناقب جَمَّة، ،وجهادٌ عظيم، وفتوحاتُ كبارِ،
ووقْع في نفوس المؤمنين).
من أخباره الشخصية:
أمه : حَمْنة بنت سنفيان بن أُمية بن عبد شُمس بن عبد منافـ، لمُ تُسلم
إخــوتـه :
عمير : أسلم قديماً، وشهد بدراً، واستشهد بها في: قول الجميع، وعمره ست عشرة سنة.

عامر : ذكر ابن سبعد عن الواقدي أنه أسلم بعد عشرة رجال، وشهد أَحُداً، واستشهُد يوم اليرموك .

عتبة: لم يسلم، وشهد أُحداً مع المشركين، وذكر أبو نعيم أنه هو الذي كسبر رَبَاعِيَّة النبـي العين، فيمن ذُكر غلطاً في الصحابة)، وقال : (وفي الْجملة ليس في شيء من الآلثا لآر ما يدل على إسلامه، بل فيها ما يصرِّح بموته على الكفر ).

عمارة: وقع ذكره:في حديث مُسلم في مناقب سعد، وقد مرّ .
أخته خالدةة: تزوجها سمرة بن جندب.
أزواجه: تزوج سغد اثنتي عشرة امرأة، هن :
ماوِيّة بنت قيس بن مَعْدِي كَرِبَ، أَمُ عامر بنت عمرو، زبد



اللّالت، طيِّبَة بنت عامر بن عُتْبَ، أَم حُجير، ابنة شِهاب بن عبد الهَ بن الحارث بن زُهرة، امرأة من سَبي العربـ
أولاده: رُزق سعد بأولاد كثيرين، فذكر الصفدي أنه خلّف أربعين ولداً ذكراً وأنتى، وعَلَّ ابنُ سعد منهم ستة ونلاثين، ثمانية عشر ذكراً، وثماني عشُرة امرأها أة .

فالذكور هم:
إسحاق الأكبر - وبه كان يكنى - وعمر، ومحمد، وعامر، وإسحاق

 وعمران، وصالح، وعثمان.

والإناث هن:


 وفي حجة الوداع ـ آخر سنة •اهـ ـ لم يكن عند سعد إلا ابنة واحدة الا
 الخالق الوهاب!

وفــاتـه:
أخرج ابن سعد عن حماد بن سلمة، عن سِمَاكُ بن حَرْب، عن مصعب بن سعد قال: (كان رأس أَبَي في حِجْرِي وهو يَقْضِي، قال : فَدَمَعَتُت




قال : لِيطلبْ كلٌُ عامل ثوابَ عمله ممّن عَمِلَ له ) .
وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن سعدَ بن أبي وقاص قالن في مرضِهـ
 برسولِ الهُ (1)

 أخبؤها لهذا اليوم)(r)

ذكر غير واحمد من العلماء أنه مات في قصره بالعقيق -على عسرة أميال من المدينة ـ وحُمل إلى المدينة على رقاب الرجالل، ودُفن بالبِقِيع ع وصلى عليه مروان بنَ الحَحَمَ، وهو يومئذِ والي المدينة لمعاوية.
 نِوُوِفِ به على حُجَرهنّ، نَصَلَّينَ عليه.

عن عَبَّاد بن عبد الهّا بن الزبير، يحدِّث عن عائشةَ: (أنها لما توفِّيْ سعُدُ بن





(1) أخرجه مُـلم ـ واللنظ - والنسائي، وابن ماجه، وابن سعد.
(Y) أخرجه الحاكم، وذكره الكهيثمي ني صالمجمع" وقال: رواه الظبراني في شالكيبير" ورججالل. ثقات، إلا آن الزّهري لم بيدرك سعداً.

والمشهور أنه توفي سنة خمس وني وخمسين، وعليه الأكثر، ، قاله المدائني والواقدي وخليفة وعمرو بن علي الفلاس، وغيرمم، وقال الذهبي والصفدي : هو

وأما عمره: فقيل: توفي عن بضع وسبعين سنة، وقيل : ابن أربع وسبعين، وقيل: :ابن خمس وسبعين، وقال الحافظ في (الفتح"): (عاش نحواً من ثمانين سنة). وعند الحاكم والخطيب البغلادي عن إبراهيم بن سعد: توفي سعد وهو ابن ثلات ونمانين سنة .
وأَغربَ صاحبُ (الرياض المستطابة) فذكر أنه توفي وله (بضع وستون، أو وسبعون، أو وثمانون، أو وتسعون). فتأمل! !

قال الحافظ ابن كثير في ترجمته من پالبداية والنهاية): (وقد جاوز الثمانين

قلت: قد علمنا أنه أسلم وهو ابن سبع عشرة سنة، وقيل : تسع عشرة، والأول هو الأثهر، وسعد أسلم في أبام الدعوة الأولى؛ فعلى هذا يكون المّلم
 فعمره على التحديد خمس ونمانون سنة . والهُ أعلم . وهو آخر العشرة وفاةً، قاله عليّ بن المَدِيني .
(1) أخرجه الجماءة إلا البخاري، وهذا لفظ مسلم. ومعنى وإلى المقاعده: أي كان منتهياً إلى موضع يُسمى مباعد، بقرب المسجد الشُريف، الُّخِذَ للقعود فيه للحوائج والوضوء.

وكان قد ذهب بصره، ولذا ترجمه الصفدي في (انُّت الْهِمْيَّنهل . قالت عائشةُ بنت سُعد: (أرسلَ سعلُ بن أبي وقاص إلى مروان بين الحكم

(

$$
\theta O V-\lambda . \ddot{\theta} V
$$


 و و





 (


 طبقات ابن سعد

 ، |YQ ، IYA ، |YY

 _ _


## اسمه ونسبها ونسبتها :

عائشة بنت أبـي بكر عبد الله بن أبـي قُحَافة عثمان بن عامر بن عَمْروْ بن


تكنى أم عبد الهل، بابن أختها عبد الله بن الزبير .
غن عائشة رضي الله عنها قالت : (يا نبي الله، ألا تكنيني؟ فقال : وا بابنك" . يعني عبد اله بن آلزبير . فكانت تكنى أم عبد الله) .















 السير والتواريخ، ولا تكاد؛ المصادر عنها تدخل تحت الحصر .

> نسساءك، فاكْنتي . فقال :' (اتَكَنَّيْ بابنِ أختكِ عبلِ الهّه)"(1) .

قال الحافظ في (الإصابة): : (وكانت تكنى أم عبد الله، ففيل : إنها ولدت من
 الزبير، وهذا الثاني ورد عنها من طرق) .


 عبد الهّ وأنتِ أم عبد الها . قالتْ : فلم أزل أُكنى بها) .

## صفتهـا وحليتهـا :

 حُمَيْراء"، والحُمَيْراء تصغير الحَمْرَاه، وهي البَيْضـاء .

عن عَمْرو بن أبي عَمْرو قال: سألتُ القاسمَ بن محمد قلت: (إن ناسأ


وعن عمرو بن أبي عمرو فال : (سمعت القاسم بن محمد يحدِّث أن عائشَّ


(1) أخرجه ابن سعد من طرق، وأحمد في هالعلل"، والبخاري في „الأدب المفرد"ل، وأبو داود

(Y) أخرجه ابن سعد، قال شعيب: سنده حسن. وعلقه البخاري بلفظ: (وكان على عائشة خواتيم الذهب)
أخرجه ابن سعد، قال سعيب: سنده صـحـي
أخرجه ابن سعد، وصححه شـعيب. والمضريّج : المُوْرَّد.

وعن عطاء قال : (كنتُ آتي عائشة أنا وعُبيد بن عُمير، وهي فـجاورة في جوف ثُبِير، قال: قلت: |وما حِجَابُهُا يومئذْ؟ قال : هي حينئذ في قبة لها تركيّة، ،

عن القاسم قال : (كانت غائشةَ تُحْرِمْ في اللدّرع المُعَصْفَرَ) .
وعن عبد الرحمن بن القاسم، عن أمِّه قالتُ: (رأيتُ على عائشة ثياباً جُمراٍ
كأنها شَرَرَ وههي محرِمة)
وعن حبيبة بنت عباد البارقيَّة، عن أمها قالت : (رأيت على عائشة ٌِرْعاً
أحمرَ، وخماراً أسود) .
وعن مُعَاذة العدويّة قالت : (رأيت على عائشة ملحفاً مُعصفراً) .
وعن العالية بنت أيفع بن شُراحيل : (أنها سَجَت مع أم محبّه، فِلذخلتا على

*الت : قأت
وعن أم المغيرة مولاة الأنصار قالت : (سألتُ عائشَّعن الحرير؟ قالت: قلـ كنا نُكْسَى ثياباً على عهلد رسول اللهِ ${ }^{(r)}$ حرير


وأخرج ابن سعد عن القاسـم بن محمد : أن محمد بن الأشعث قال لعائشُة :
(أخرجه ابن سعد ـ وهذا لفظهـ ـ والبخاري، وأحمد في العلله|".
 ( أخرج هذه الآثار ابن سعـر (Y)

(أَلَا نجعلُ للكِ فروأ نهديه إليكِ، فإنه أدفأ، تلبسينه؟ فقالت: إنِّي لأكره جلودَ الميتة. فقال: : إني سأقوم عليه، ولا أجعله لك إلا ذكياً. فجعله لها، فأرسل به إليها، فكانتٌ تلبسه) .



## إسلامهـا وهجرنهـا:

عائشة ممن ولد في الإسلام .
أخرج البخاري عن عروة أن عائشة قالت : (لم أَعْقِلْ أَبوَيَّ إلا ومُمَا يَدِينَانِ
الدِّينَ).
وقد ذكرها الإمام محمد بن إسحاق مع السابقين إلى الإسلام، وذكر أبو


 عشرة سنة، ، نتكون وُلِدت قبل الهجرة بسبع سنين على وجه التقريب، أي بعد البي البعئة
 بع!

أخرج ابن سعد من طريق الواقدي، عن عَمْرة بنتِ عبد الرحمن، عن عائشة






أهلَه : أمي أم رومان، وأنا، وأختي أسماء امرأة الزبير . فخرجوا مصطـحبين،، فلها






 المدينة، ،فنزلتُ مع عيال أبي بكر )

تزويجها بالنبي



 عشر شهراً، وقيل: بعامْين . ودَخَل بها في شوّال سبنة ائتين، مُنصرفَا عَهِ عليه الْصلاة

وبعض العلماء على أنه بنى بها في شوال من السنة الثانية للهجرة، واوذهب
 ومال إليه باعتبار أنها مكثت عنده هِ

 الحسن بن زبالة، وهو ضعيف . (r) تال ابن كثير : هذا اللذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق، لكنه في حكم المتصل.

رأيه، ثم قال: : (وإذا ثُبتَ أنه بَنى بها في شوال من السنة الأولى من الهجرة؛ قَوِيَي قولٌ مَنْ قال: إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر . وقل وهَّاه النوويُّ في "تهذيبه"، وليس بواهِ، إذا عَدَدْنَا من ربيع الأول) .



تحبُّ أَن تُْْخِلَ نساهَها في شوال) (1)
عـن هشـام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن عـائشـة أنهـا قـالـتـ : قـال
 حزيرِ، فيقول: : هذه امرأَتَكَّ. فأَكْشِفُ عن وجهِ

عن محمد بن عمرو، عن يحيـى بن عبد الرحمن بن حاطب، قال: قالت



 فقلت: يا أُم رومان، ماذا أدخل اللَّهُ عليكم من الخير والبركة، ، قالتْ : ماذا؟



 أبو بكر المُطعم. فقال: ما تقولُ في أمر هذه الجارية؟قال : فأقبلَ على امر أته، ،
(1) أخرجه أحمد، ومسلم ـ واللفظ له ـ والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وابن سعد. (r) أخرجه أحمد، والشنيخان، والترمذي، وابن سعد، واللفظ لمسلم.

فقال: ما تقولين؟ فأقبلتٌ على أبي بكر، فقالت: لعلنا إنْ أنكحْنَا هذا الفتي إليك تُّدخِلُه في دينك! فأقبل عليه أبو بكر، فقال : ما تقولُ أنت؟ قال : إنها التقولُ فـا فـا



كبير ). وذكرت الحديث(1)
قال الذهبي : (فَّزوَّجَ بها وبسودةَ في وقتِّ واحد، ثم دخل. بسودةَّاء فتفرَّد بها ثلاثةَ أعوام حتى بنى:بعائشة في شوال بعد وقعة بدر ) .

وقال ابن كثير : (وْهذا يتتضي أن عقده على عائشة كان متقدْماً على: تزويجه بسودة بنت زمعة، ولكنّ دتخولَه على سودة كان بمكة، ، وأما دخوله عليّ عائشة

فتأخَّر إلى المدينة في اللُّنة الثانية) .










(1) أخرجه أحمد، والطبراني، وقال الحافظ في (الفتح": إسناده حسن . وأخرجه - أيضاً البيهتي، وأورده الهيثفي في المجمع ونالل: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقِمة، وهو حسن الحديث.

وفي رواية أخرى: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها : (أنَّ


تِسْعاً)
وفي رواية: عن إبراهيمَّ عن الأسودِ، عن عائشةَ قالت : (تزَّجَها

(1) ${ }^{\text {(1) }}$

قال الحافظ ابن كثير : (قوله : تزو جها وهي ابنة ست سنين، وبنى بها وهي ابنة تسع؛ ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها . وكان بناؤه بها ـ عليه السلام ـ في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة) . عن شهر بن حَوْشَب : (أن أْسماءَ بنت يزيل بن اللَّكَن - إحدى نساء




 فقلتُ يا رسول الله، بل خُذْهُ، فاشربْ منه، ثم ناولْنِيه من يدِلَّك . فأخلَّ، فشُربَ منه، ثم ناولنيه، قالت: فجلستُ، ثم وضعتُه على ركبتي، ثم طفقتُ أديره، وأتبعه بشفتيَّ لأصيبَ منه مشربَ النبـيِ وَ

(1) ا'خرجه ابن سعد، والستة إلا الترمذي، والروايتان الأرليان لفظ البخاري، والثالثة لفظ مسلم
(Y) أخرجه أحمد مطولاً ومختصراً بإسنادين، وابن ماجه مشتصراً، والحميدي في (مسـنده")،
 البوصيري في \#الزوائله: إسناده حسن، لأن شهرأَ مختلف فيه. وأورده الهيثمي في



(1) درهـم. فَهَذا حَذَاتُ رسولِ الهِ

منــاقبهــا:
فضائل السيدة جمة، ومنأقبها كثيرة جداً، رضي الله عنها وأرضاها .

( ${ }^{(1)}$
وعن أبسي موسى الْأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الش





 عائشةُ: (لقد رأيتُ جبريلَ واقفاً في حُجْرَتي هذه على فرس، ورسول الشِ يناجيه،؛ "المحجمع" وتال: روى ابن ماجه بعضه، ورواه أحمد والطبراني في "الكبيره، وشُهر: فيه.

(1) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه.




فلما دخلَ قلتُ: يا رسولَ الشه، مَنْ هذا الذي رأِيُّكَ تناجِيه؟ قال : "وهل رأيتِه٪؟؟
 كثيرآ، ذاك جبريل"، . قالت : فما لبثتُ إلا يسيرآ حتى قال: ايا عائشةُ، هذا جبريلُ



وفي هذا منقبة عظيمة لها رضي الهه عنها.
عن عائشة قالت : (لما رآيتُ من النبسيِّ

 فقال رسول الله (اواللَّهِ إنها لدعوتي لأمتتي في كلّ صلاة"(r)

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عـن عائشة رضي الله عنها قالت : (قلت: يا رسولَ الله، مَنْ مِنْ أزواجِك في الُجنة؟ قال : "أَمَا إِنَّك منهنَّه") .



في الجنـة||(0)
(i) أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له ـ وأحمد في (مسنده"، والحاكم في (المستدرك")، وأبو نعيم

(Y) أخرجه الشيخان وغيرهما، وسيأتي هطولاًا .
 منصور الرمادي وهو ثقة.
 (0) قال ابن كثير : تفرد به أحمد، وإسناده لًا بأس به.

عن يحيسى بن سعيلد الأُموي : حدثني أبو العنبس سعيدُ بن كثير؛ عن




خضراءَ إلى النبيِّ وِّ
وعند ابن سعده: عن أبسي محمد مولى الِعِفَاريّين : أن عائشة , قالت



وأخرج الاُاكم من طريق إسماعيل بن أبسي خاللد : أخبرنا عبد




 المؤمنين؟ قالت : جاء المَلَكُ بصورتي إلى رسول الله وأنا ابنة سبع سنين، واُهُديتُ إليه وأنا ابنة تسع سنين وتزوجني بكراً أُ وكان يأتيه الوحيُ، وأنا وهو في لـحافِي واحد و وكنتُ مِن أَحبّ الناس إليه . ونزَلِ فيَّ آياتٌ مين القرآن، كادت الأمةُ تهلِلكُ فيها . ورأيتُ جبريلَ عليه الصلاة والسلام؛ ولم يَمَهُ أَحلُّ

- أخرجه الحاكم وصحححه، ووافقه الذهبي
(أخرجه الترمذي وقال: خسن غريب، وقالل شعيب: رجاله ثقات، وصححه الألباني (Y)

 ومن مناقبها: أن الشا سبحانه غارَ لها، فأنزلَ براءاتها في آياتِ تُتلى
 غيرها. ولم بكن يحبّ أحداً من نسائه كمحبته إياها . وأنه رأى بياضنَ كنٌّها فيا في
 الإِذلال والبَّسط ما ليس لواحـة
 وريعها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا، وأول ساعة من الآخرة بيتها وحُجرتها . وهي بنتُ الصديق الأكبر . وأعلمُ نساء الأمة على الإطلاق . بين السيدتين خديجة وعائثة رضي الس عنهما وأرضامما : - • ثال الذهبي في ترجمة عائثة من (رتاريخ الإسلامه؛ : (ومن عجيب ما ما
 من أبيها! وهذا مما خَرَقَ به الإجماع) .
وقال في (السير"): (ذهبَ بعضُ العلماء إلى أنها أنضلُ مِن أبيها! وهذا

 واقفتٌ في أئتِهِما أفضل . نعم جزمتُ بأفضلية خخديجة عليها، لأمور ليس هذا

وقد فضَّلَ قومُ عائشة على خديجة، ونضَّلَ آخرون خديجة عليها، وتوقَّف فريق ثالث في أيتَهِها أفضل .
(1) أخرجه الحاكم وصححه ووانقه الذهبي، وأردهه الهيثمي في "المجمع"، وتال : هو في
 المجمع : (خِلِّلا فيَّ سِع)، ولفظة (سبع) محرنة، صوابها: (تسى).

قال ابن كثير في ترجمة خديجة من מالبداية والنهايةه: : (والحَقُقُ أنْ كلَّ منهما


 أو في غيرها، فالطريت الأُقوم والمسلك الأسلم أن بقول: الشّ أعلم).
ونقل الحانظ في (ألفتح" قولي السبكي وابن تيمية، فقال: (قال السببكي
 شهير، لكن الحق أحق :أن يتنع. وقال ابن تيمية: جهات الفضل بين بين خديجة وعائشة متقاربة . وكأنه رأى التوقف) .

 أنها أَوَّلُ مَنْ أجابَ إلى 'الإسلام، ودَعَا إليه، وأعانِ على
 انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة، وبقيَ الخخلافُ بين عائشة وخديجة) .


 ليُبَشَرَها ببيتِ في الجنة من قَصَبِ) .
وعن هشام، عن أبنيه، عن عائشةَ رضي الشّ عنها قالت : (ما غِرْبُ علئي أحبِّ


 وكانَ لي منها ولدُّه).

وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الشا عنها قالت: (استأذنتٌ هالةُ بنتُ




قال ابن كثير في والبداية والنهايةه : (وهذا ظاهرٌ في التقرير على أن عائشُةَ
















(1) أخرجه الشبيخان، والترمذي، والروايات الثلاث لفظ البخاري. . المخيلة: السحابة الخخليقة بالمطر (r)

النساء" . تفرَّد به أحمد أيضاً، وإسناده لا بأس به، ومُجاللد روى له مسُلم متابعةَ، وفيه كلام مشهور . والله أعلمم) :





(1)("العَهْلِ من الإيمانا

مع النبي
 بالبنات، فأقامت في صحبته عليه الصلاة والسلام نحوآ من تسع سنين، وأحبها حباً
 تعرقت العظم، فيتناوله 'منها، ويتحرى موضع فمها ويضعه، على فيه، فيتعْرقه وتتُرب الشُراب نم تناولة، فيضع فمه في الموضع الذي كانت تشرب منهـ . وتربت

 كثيرآ طيباً مباركاً فيه .

عن أُنـي عثُمان قال : حَدَّثني عَمْرو بن العاص رضي الهّ عنه: (أنَ
 (1) أخرجه الحاكم من طريت صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وصححه علمن

 الحديث؛ فمثله يكون حذيثه حسناً.


وهذا حديث صحيع ثابت على رغم أنوف الروافض، ومَنْ أَبْغَضَ حبيبةَ رسول اللّ

وسُخْقًاً
وعن حُمَيد، عن انَّسَ رضي الله عنه قال: (قيلَ : يا رسولَ الله، مَنْ أحبُّ

عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اله عنها قالت: (كنتُ أَلْعَبُ
بالبَنَاتِ عند النبيٍ

وفي رواية لابن سعد، قال: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي، حدثنا ألبو
 اللُعَب - فكان إذا دخلَ النبيُّ ونَ

تمتنع).
وعن أبـي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الشا عنها قالت : (قَدِمَ رسولُ اله نلّ


 (i) أخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومسلم، والترمذي .
 ( أخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد والحميدي في (امسنديهماله وابن سعد.

قالت: أَمَا سمعتَ أن لنسليمانَ نَيْلًا لها أجنحة؟! قالت : فضحك حتى زآيتُ

- نَوَاجِذَهن)

وعن الرُّهرِيِّ، عن عروةَ، غن عائشةَ رضي الله عنها قالت : (رأيتُ النبيَّ


وأخرج النسائي في ڤعشرة النساءها، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن




 (r) ولكنِّي أحببتُ أن يبلغ النساءَ مقامُه لي ومكاني منه

عن هشام بن عروة؛ عن أبيه وعن أبي سلمة، عن عائشة رضين اللّهنها :

 (1) أخرجه أبو داود في (سننه") وهذا الفظه، والنسائي في "عشرة النساء"، قال شُعيب: إسناده صحتح
(أخرجه البخاري - واللفظ له - ومسلم، والنسائي، وأحمد والحميدي في (مسنديهماها")



 الحديث الذي سقناه. أخرجه أحمد والحميدي'في (امسنديهمال، ، وأبو داود ـ واللفظ له ـ وابن ماجه، والنسائي فئي "اعشرة النساءاء، فال شعيب: إسناده صصيح.
iv.

وأخرج مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، عن المِقْدَامِ بن شُريح بن

 أَنَّاوِله النبيَّ

وفي لفظ النسائي : عن شُريح، عن عائشة رضي الله عنها : (سـألتُها هل تأكلُ



 منه، ويضعُ فمه حيثُ وضعتُ فَمِي من القَدَح) .

بهداياهم يومها؛ تقرباً إلى مرضاته زمعة وهبت يومها لعائشة.

أخرج أبو نعيم في "الحلية) عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت : (قلتُ :
 رسولَ الش؟ فيقول : (ههيَ على حالِهاها).

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلتُ : يا


 (Y) يقال : اعترتت العظم، وعرقته، وتعرقته، إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.

وعن هشُام، عن أبيه، عن عائشَةَ رضي الشه عنها : (أنَّ الناسَ كَانَوا يَتَحْرَّوْنَ


















 إِنَّ رَسُولَ الَلَّلِ
 (1) أخرجه البخاري، ومسلّ، والنسائي، والترمذي، والروايتان لفظ البخاري.

عن أبي قيس مولى عَمْرو، قالل : بَعَتِيْي عبد الله بن عَمْرو إلى أم سلمة :


(1) إيايَ ، فلا


وعن عروة بن الزبير : أنَّ عائشَة أَمَ المؤمنين رضي الله عنها أخبرتهُ : (أنَّ
. ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{(1)}$
أخرج البخاري عن الزهريٌّ، عن عروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت :




وأخرج مسلم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشَه : (ها رأيتُ امرأةً




ويومَ سودة) .
-
(I) أخرجه أحمد، قال سعيب: سنـده جبد.
(Y) (Y) ضحكت تنييهاً إلى أنها صاحبة القضية .
( أخرجه الستة إلا النسائي، والرواية الأولى لفظ البا (Y)
 (0) (8) من هنا للبيان واستفتاح الكلام .


 واللَّهِ يا رسول الشَ، ما أَمْنْجُرُ إلا اسْمَكَ)(1).

وعن يونس بن أبـي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن العَيْزَار بن جُرَيث، عن

 على رسول اللّ النبي

 . ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{\text {ف }}$





 ما فعلتُ)
(1) أخرجه الشبخان، وابن سعد، واللفظ للبخاري.





- • أخرج مسلم والنسائي عن عائشة : (أن رسول الش



 علِه حتى أَسْمَمَ") . لفظ مسلم.

وأخرج مسلم والنسائي، عن ابن أبي مُلْيَكَةَ، عن عائشة فالت: (انْتُتَدْتُ

 أنتَّ وأَمْيَ، إنٍّي لَفِي شَأُنِ، وإِنَّكَ لَفي آَخَر) لفظ مسلم.

وعن محمد بن قَيس بن مَخْرَمةَ بن المُطَّلب؛ أنه قال يوماً: أَلَا أَحَدِّنُكم عنِّي
 عنَي وعن رسولِ اللّ













 قلتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ اللّ؟ قال: آقولي : السلامُ على أهلِّ الدياز من



وعن البَهِي، عن عروةَ بن الزبير، قال: قالت عائشةُ: (ما عَلِمْتُ ختى دخلَّتُ






 النبي





ولََََذَهُ، أي دنعه.
(r) أخرجه أحمد، وابن ماجه واللفظ له، قال البوصيري في صالزوائده: هذا إسنادصصبح على شرط مسلم.

أنه سيدخل، فقال: (اقُومَا فاغِسِلَا وجوهَكما". . قالت عائشة: فما زلتُ أهابُ عمرَ، لهيبة رسول الها

 فخرجَتَا معه جميعاً. وكان رسول اله




 شيئا) $11^{(r)}$
قال البخاري: ححّنثا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مالِكُ، عَنْ



 بِرَسُولِ أللَّهِ




(1) ذكره الهيثمي في صالمجمع، وقال: رواه أبو بعلى ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن

عمرو بن علقمة وحديثه حسن .
(Y) أخرجه الثبخان، واللفظ لمسلم.




 رسول الهُ





وعن القاسم بن مخمد، عن عائشة قالت: (خرجنا


 أَنْ لا تَطُوْفِي بالبيتِ حتى اَتَّْهُرِي") .

 عُمْرَتي)
 (1) أخرجه مالك والنستة إلا الترمذي . وآية التيمم هي الآية رقم (T) من سورة المائلدة. (Y) أخرجه مالك والستة، وأللفظ للبخاري (Y) (Y) أخرجه مالك والستة، إلا الترمذي، واللفظ للبخاري.

رسول الهّ دخَولَ البيت، فإنما هو قطعةٌ مِن البيت، فإِنَّ قومَك اقتصروا حين بَبَوا الكعبَةَ، فأَخْرَجُوه من البيت)(1)





فَيَسْتِينَاهُهُ (r)



 أيامِ حتى لَحِقَ باللَّلَّ)
وأخرجا عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبِي، عن أمة صفية، عن عائشة رضضي الشَ عنها: (توفِّي النبيُّ البخاري .

وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي مات رسولُ الهُ
أخرجه أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي، والترمذي و وال: : حسن صحيح. (Y) (Y) أخرجه الشيخان، وغيرمها، وهذا لنظ مسلم.
(r) أخرجه الشنبخان وغيرهما، واللفظ للبخاري. والكراع: هو ما استنفًّ من ساعد الثـاة أو

البقرة



عَلَيَيَ، فَكِلْنُهُ فَفْبَيَ)

 فلو كنّا تركناهُ، لأَكَلْنَا منه أكثرَّرَ مِن ذلكُ .













 (1) أخرجه البخاري ـو واللفظ له ـ ومسلم، والترمذي، وابن ماجه. والرف: شنبّه الطأثة، أؤ خشب يرفع عن الأرض ألى جنب الجدار، يوتى به ما يؤضع علهـ. (نططر شعبر): شُيه منُ












 وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، أنبانا همام، أنبأنا هشام بن عرئ رورة، عن
 فلما خرجتْ نفسُه لم أجذ ريحاً قطّ أطيبَ منها) (r)

حـــيث الإفـك :
كانت قصمة الإفك في (اغزوة المُرَيْسِيع" سنة خمس من الهجرة، وعُمُر عائشة
يومنذِ اثنتا عشرة سنة.
(1) أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، وابن سعد، واليههي، والروايات الثلات لفظ البخاري.
(Y) قال ابن كثير : هذا إسناد صحيح على شرط الصحبحين، ولم بخرجه أهد من أصحاب الكتب الستة.






 رَسُولُ اللَّهِ كِّ⿰亻⿱丶⿻工二又
























قَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَكْرَهُ أَنُ يُسَبَّ عِنْدَهَا حَسَانُ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ الَّذِي قالَّ :







































وَرَسُولُ الَلَّهِ





 رَسُولُ اللَّلِ
































> ذلِلَِّ ني سَبِيلِ اللَّلِ) (1).
(1) أخرجه أحمد، والبخازي، ومسلم، والنسائي، والترمذي، وأخرج أبو داود طرفاً منه في

 ثمانبة عنر موضهاً، وما ذكرناه هو رواينه في اكتاب المغازي ـ باب حديث الإفكا هـ وروى هذا الحايث من الصحابة غيز عايثشة ستة، ذكرهم الحانظ في الالفتح"، وونونع في شزح الحليث، الظر : الفتح/1

عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها : (ولاوَالَّنِي تَوَلَّى كِبْرَهِ قالتْ :

قال الحافظ في هالفتح" : (وهذا هو المعروف في أن المراد بقوله تعالى :


اللروايات عن عائشة من تصة الإفك المطولة) .
وذكر .الحانظ أسماء الذين خاضوا في الإفك، فقال: (وأما أسماؤهم:


ثابِت، وحَمْنَةَ بنت جَحْشُ) .
عن يونس بن بُكَيْر، عن محمد بن إسحات : حدثني عبدُ الهه بن أبسي بكر بن حَزْم، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: (لما تَلَّ رسولُ الله عُذري على الناس، نزلَ فأمر برجلين وامرأة، ممن كان تكلَّم بالفاحشة في عائشة، ،

فَجُلِّدوا الحَدَّ)
وهذا يدل على أنه وذكر ابن حجر أنه ورد في "الإكليل" للحاكم أن ابنَ أُبـيَ ذُكِرَ أيضاً فيمن

اُقَّـمْ عليه الْحَدُ .
قال ابن إسحاق: قال حسان في عاتشة : حَصَـانٌ رَزَانٌ مـا تُـرَنْ بِرِيبَهِةٍ وتُصْبِ غَرْتَى مِن لُحومِ الغَوَافِلِ عَقِيلَةُ حيٌ من لؤيّ بن غالبِ كِرَام المَسَاعي مجلُهم غيرُ زائِلِ

( (I)


 وكيفَ وَوُدِّي ما حَسِيتُ ونُصْرَتِي



- • قال الإمام الزمخشري (لم يقع في القرآن من التغليظ في مسصية ما ما

 مختلفة وأساليب متقنة، كل واحد منها كاف في بابه، بل ما وا وقع منها من وعيد عبدة الأونان إلا بما هو دون ذلك! وما ذلك إلا لإظهار علو متزلة زسَ وتطهير من هو منه بسبيل) .
وقال ابن كثير في ترجمتها من (البداية والنهايةه) : (وتد أجمحَ العلماءُ على




منهنَّ سَوَاء)
طرف من سبرتها وشمائلها:
كانت السيدة من العابدات القائمات، القانتات الخاسعات، الضانيأمات



 بلغتْ في الجود حدًا يعزّ نظيرُه.

- • قال ابن سعد : أخبرنا عفّان بن مسلم، خدئنا شعبنة قال : عبد الرحمن بن

القاسم أخبرني عن القاسم: (أن عائتة كانت تصوم الدهر) .
وأخرج عن قَبِيصة بن عقبة قال : سفيان أخبرنا عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن القاسم: (أن عائُشة كانت تسرد الصوم).
وأخرج الإمام مالك في (الموطأ") عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن

 تدُعو بِشَرَابِ نَتْنُطِر) (1)
وأخرج مالك ـ أيضاً - عن زيد بن أَسْلَم، عن عائشة: : (أنها كانت تصلِّي






- • عن حماد، عن إبراهيم النخعي قال: قالت عائشة: (يا ليتني كنتُ ورقةَ من هذه الشّجرة) (8) وعن عمرو بن سلمة: أن عائشة قالت : (واللَّلِّوَدِدْتُ أني كنتُ شجرة، والّه
 وعن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: (يا ليتني كنتُ نباتًا من نباتِ


 إلى السوق لحاَجتي، ثم رجعتُ فإذا هي قائمة كما هي، تصلّي وتبكي).
وعن الحسن، عن عائشة رضي اله عنها قالت: (ذكرتُ النار فيكيتُن، فقال
 أَمْلِيكُمْ يوم القيامة؟ فقآل رسول الهَ


 يَخْبِنُ الهُ بها مَن شاء مِنْ خَلْقِه، حتى يعلم أينجو أم لا (H)
وعن هسام بن عروة، عن أبيه: (آلن عائشة أنشدتْ بِيتَ لَبِدي:


 زماننا هذا!).

ومن أخبار ززهدها رضي الهُ عنها :
(1) أخرجهما ابن سعد.
(Y) (Y)
(r) أخرجه أبو داود، وحسَّنه عبد الفادر الأرنائوط بشاهد له في الباب من حمديث أنسن،
 الحسن وعائنة، ووانفه الذهبي على ذلك، وأخرجه أحمد، واليهتي.

عن مسروق قال: (بينما عائشة رضي الشه عنها تحدِّثني ذاتَ يوم إذ بكتْ،
 إلا بكيتُ، أَذكر رسول الهَ الَّ
قال ابن سعد: أخبرنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا سليمان بن عُبيد إنيد المازني




 شبع من الخزب لم يشبع من التمر ؛ فذاك الذي أبكاني)! إ
عن شعيب بن الكَبْحَاب، عن أبي سعيد ـو وكان رضيعاً لعائشة ـ قال :

 وأخرج أبو نعيم عن هشام بن عروة، غن أبيه، عن عائشة : (أنها باعتْ مالَها



وأخرج ـ أيضاً - عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :




$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم واللفظ له. }
\end{aligned}
$$

فنزعتُه، فتصدَّقتُ به . فقال أبو بكر : عسى ذلك آن يكفٌّ عنكِ) .
وكانت شديدة الحياء، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر :

 حياءً من عمر رضي الله عنه) ! ! ! ${ }^{\text {(1 }}$

وأخرج مالك في:|الموطأل| عن عَلْقَمة بن أُبي علقمة، عن أَمِّه؛ عن عائشة


. ${ }^{(r)}$
وأخرج مالك وابن سعد، عن عَلْقَة بن أبي علقمة، عن أمِّه أنها: قالت: (دخلتٌ حفصةُ بنت عَبْد الرحمن على عائُّة زوجِ النبـي

وفي رواية أخرى لابن سعد: عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه فالت:

 سورة النور؟؟! ثم دعَتْ بتخمارٍ، فكَسَتْها) .

وأما جودها فشيّبه عجيب، لكن لا عجب في ذلك: فهي زوج

السخاء أخبار .
(1) أخرجه الحاكم وصححهـ
(Y) قال عبد القادر الأرناؤوط: رجاله ثقات


أخرج البخاري في (الأدب المفرد) عن القاسم بن محمدل، عن عبد الهُ بن الزبير قال : (ما رأيتُ امر أتين أَجودَ من عائشة وأسماء، وَجُودُهُمَا مختلِفِّ : أما
 أسماء فكانت لا تمسك شيئاً لغد) .

عند محمد بن المُنْكَدِر، عن أم ذَزَة قالت: (بعثَ ابنُ الزبير إلى عائشة بمالٍ


 لا تُعَنِّفِيني، لو كنتِ أَذْكَرْتِنَي كفعلتُ) ا(1)! .

وعن عروة، عن عائشة: (أنها تصدَّقتْ بسبعين ألفآ، وإنها لَرَزْعَع جانِبَ $!^{(r)}$ (rرْعها

وعن عروة بن الزبير : (أنَّ معاويةَ بعتَّ إلى عائشة رضي الهَ تعالى عنها بمئة
 ابشتريتِ لنا من هذه الدراهم بدرهم لحمآ؟! نقالت: لو قلتِ قبل أن أفوِّقها؛ لفعلتُ) (r)

وأخرج أبو نعبم عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال : (أَهدى معاويةُ لعائشة


 وزيت! فقالت المرأة: يا أَمَّ المؤمنين، لو أمرتِ بدرمهم من الذي أهدى لكّ الكّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، قال شعيب: رجاله ثقات. } \\
& \text { (Y) أخرجه ابن سعده، وأبو نعيمر. } \\
& \text { (Y) أخرجه أبو نعيم بهذا اللفظ، والحاكم وسمى المولاة: بريرة. }
\end{aligned}
$$

فانُشُرِي كنا به لحمٌ’، فأكلناه؟ فقالت عائشة رضي الشّ تعالى عنها : كُلِي، فوأللَّهِ ما
بقي عندنا منه شيء)


















(1) أخرجه البخاري في "اضحبحه|" في أول كتاب المناتب ـ باب مناقب قريش، وني كتاب




أخرج مالك في "الموطأ") عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه قال: (كانت عائشة تَلِيني وَأخاً لي، يَتيمين في حَجْرِها، فكانتْ تُخْرِج من أموالنِا
(1) الز

في الفتـة:

- • $\bullet$ لما قتل عثمان صبراً، توجع له المسلمون، وسُقِِطَ في أيدي جماعة. عن صالح بن كَيسان وغيره: (أن عائشة جعلت تقول: إنَّ عثمانَ قُتِّلَ مظلوماً، وأنا أدعوكم إلى الطلب بِدمه، وإعادةِ الأمر شُورى).
قال ابن سعد: أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: أخبرنا الأَغْمس، عن خَيْنَمَةَ، عن مسروق، عن عائشة قالتْ حين قُتل عثمان: (تركتُمُوه كالثّوب النتقيّ من


 بيضاءً، حتى جلستُ مجلسي هنا. قال الأعمشُ : فكانوا يَرون أنَّهُ كُتِبَ على لسنانها)

قال الحافظ ابن كثير : (وهذا إسناد صحيح إليها . وني هذا وأمثاله دلالة
 الآفاق، يحرِّضُونَهْم على قتالِّ عثمان) .

- • • ولما وقعت المصيبة، واستشهد عثمان رضي الشه عنه، طارت الأخبار إلى النواحي بقتله، فحزن عليه المسلمون، ولا سيما أمل دمشّق، وأتى البريد بثوبه بالدماء، فُنُعِب على منبر دمشق، ونعاه معاوية إلى أهلها، فتعاقدوا على الطى الطلب
 وجوههم قاصدين البصرة: للطلب بدمه، من غير أمر عَلِيٍّ




والتقى جيش عائشة بجيس أمير المؤمنين، وقام أهل الصصلاح بالإصلاح؛

 وقتل من الفريقين خلق كثير .







(1) أخرجه أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم وأقره الذهبي، وصححه الذهبي - أيضاً - في (السير"، وأورده الحانظا في (الفتح" وقال: أخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححهي




 (Y) قال ابن عبد البر في „إلاستيعاب": هذا الحديث من أعلام نبوته

ولم تخرج أم المؤمنين - ومن معها ـ لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى .

وقد ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة، وحضورهها يوم الجمل، وتابت من ذلك، وما كانت تظن أن الأمر يبلغ ما بلغ، والعذر في ذلك عنها أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير ، وما قصدوا إلا الخير، رضي الله عنهم أجمعين . أخرج ابن سعد من طريق الواقديِّ، عن عائشة : (إذا قرأتْ: : طوَوَرْنَ في بُبُوتِكُنَّه( (1) بكتُ حتى تَبُلَ خِمَارَها) .

وروى إسماعيل بن عُلَّة، عن أبسي سفيان بن العلاء المازني، عن ابن أبي
 قالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مَسيري؟ تال : رأيتُ رجلذ قد غلب عليكِ، وظنْتُ أنكِ لا تخالفينه - يعني ابنَ الزبير -. قالت : أَمَا إنَّك لو نهيتَي ما خرجتُ! تعني مسيرَها في فتنة يوم الجمل ) .

ولما انتهت وتعة الجمل، ، جاء أمير 'المؤمنين عليٌ فوقف على خِبَّاه :عائشة مسلِّماً، وقال : كيف أنتِ يا أمَّه فالت : بخير . فقال: يخفر الله لكِ! . وعندما أرادتْ السيدة الخروج من البصرة، بكت إليها عَلِيٌ رضي الله عنه بكل" ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وسَيَّر معها أخاها محمدَ بن أبسي بكر . فلما كان اليوم
 في هودج، فودَّعت الناس، ودَعَتْ لهم، وقالت: (يا بَنِيَّ، لا يعتبْ بعضُنا على = لأجلِ الحَوْأَب، والأَدَبُقُ : الكثيرُ وَبَبرِ الوجْه . (1) سورة الأحزاب: الآية بץ.

بعض، إنه - والله - ما كانَ بيني وبين عَلِيٍ في القِدَم، إلا ما يكون بين الُمر أه

 وسار عليٌّ معها مودِّعاً ومشيِّعاً أميالأ، وسيَّر بنيه معها بقية ذلك اليوم، وْكان يوم السبت مستهل رجب سنة (才ץهـ)، وقصدتٌ في مسيرهِا ذلك إلى فُكة، فأقامتٌ بها إلى أن حجت غامها ذلك، ثـمَ رجعت إلى المدينة رضي الله عنها. ومع ما وقع: بينهما، فقد أثنى عليٌّ عليها بما يليق بمكانتها عند المؤمنين، كما أنها امتدحتُّهُ وزكَّتْه، رضي الله عنهما وعن الصححابة أجمعين • عـن زياد بن أيوبج! جحدثنا مصعب بن سَلًّام: حدثنا مـحمد بن سُوقة، عن


 فبكتْ، فلما سَكَنْتْ عبرتُهنا قالت : (رجمَّ الله علياً، لقد كان على الحقَّ، وماً كان

وذُُكِر عندَها صومُ عُشورْاء، فقالتْ : مَنْ يأمرُكم بصومِه؟ قالوا: عَلِيٌٌ .

وعن عبد الله بن زبياد الأَنَدِيّيّ قال: (لما سارَ طلحِةُ والزبيرُ و.عائشةُ إلى البعرة، بَعَتَ عليٌٌ عمارَ بُن ياسِر وحسنَ بن عليّ، فَقَلِّمَا علينا الكوفَةَ، فضْعِعِا



 ( أخرجه ابن عبد البر في (الاستيعاب")، وابن عساكر .
 لَّزوجةُ نبئكم مَ
" تُطِيعونَ أَم هيَ)
علمهـا ومروياتهـا :
كانت أم المؤمنين رضي الها عنها عالمةَ بكتاب الهّ وتفسيره، محدِّثة ، فقيهة، فَرَضِيَّة، عالمةَ بالطبّ والأنساب، كثيرةً المحفوظ للشُعر، فصيحةَ، مِن أَخْطَبِ الناس، ليس في نساء الأمة، بل ولا في النساء مطلقاً، امر آة أعلم منها . راجعتْ فيه النبي
هذا مع ما انضاف إليه من الحياة الطويلة في حجر النبوة، حيث ينز ينزل الوحي عليه ويحدّثها بالكَكِم الطيب، وترقب عبادته وأذكاره وأخلاقه وتعامله، وغير النـير ذلك من أحواله؛ فحصضلت من ذلك على علم كثير طيب مبارك فيه.







(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ والترمذي .
 (أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـوالترمذي، وابن ماجه. والآية من سورة إبراهيم:
 رأيتُ رسولَ الله




 الصلاة؟ فقال: "هو الْْتِلَسْ، يَخْتَلِسُهُ الشيطانُ من صـلاةِ العَبْد|"(r) وعن القاسم بن مخمد بن أبي بكر : (أن عائشة رضي الشه عنها قالت : قال

 وهذا بـاب طويل الذيل، وإنما أردنا أن نورد بعض الأمثلة. علمها بالقرآن الكريم:








 ( ( ) أخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومسلم، والنسائي، وأبو داود.



 وأخرج الشيخان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي اله عنها قالت:

.البخاري



 جاءَهَا عِرَاقِيٌٌ نَقَالَ: أَيُيُ الْكَفَنِ خَيْرٌ






(1) أخرجه البخاري ـواللفظ له ـ ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه في المقدمة.
والآَية من سورة آل عمران: v.
(Y) أخرجه البخاري ـ واللفظ لـ ـ ومالكُ، وأخرجه أبو داود عنها مرنوعاً وموتوفاً، والصحيح أنه موفوف. والآية من سورة المائدة: 19 .

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 11 \text { - سورة الإسراء: الآلآية (r) }
\end{aligned}
$$


المحــِّــــة :
 صلاته وتهجده، وتلاوته وتسبيحه، ودعواته وأذكاره، وصومه وحجه، وخخوفه


 وانتعالة، ونومه واستيقاظه، وركوبه، وعيشه، ومرضه ووفاته، وتركته، ،وغير ذلكّ مدا هو مبسوط في الصحاح والسنن والمسانيد.



وَهْب الأَسَدِيَّة .
وحـدَّث عنهـا:
أختها أم كلثوم بنت أبـي بكر، وأخوها من الرضاعة عَوْف بن الحارت بن




 وذكوان أبوِ عَمْرو، وابن فَرُّوخ، ، موالي عانئشة . ومن الصحابة: زيد بن خالد الجُهَنيّ، والسَّائب بن يزيد، وعبد اللّهُ بن (1) أخرجه البخاري. والآية مُن سورة القِمر : 7 §.

عباس، وعبد الهّ بن عُمر، وربيعة بن عَمْرو الجُرَسِيّ، وعمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وأبو هريرة، وغيرهـم .

ومن أكابر التابعين: سعيد بن المسيِّب، وعبد الله بن عامر بن ربيعة،

 وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وابناه أبو بكر ومحمل، والأسود بن يزيد






 وأبو حذيفة الأَزْحَبِي، وأبو وائل سَقِيتَ بن سَلَّمة، وأبو صالَ السَّمَّانَ، وأبو العالية الرِّياحي، وأبو عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو الزُّبير المكّي، وأبو

قِلِابَة الكَرْمَيّ
وصفية بنت الحارث، وصفية بنت أبـي عُبيد، وعَمْرة بنت عبد الرحمن، ومُعَاذة العَدَوِيّة، وَكريمة بنت همَّام، ومَرْجَانة أم عَلْقمة بن أبـي علقَمة ، وْرِّصَافَة ، وخلق كثير •

وعائشُة من أكثر الصحابة رواية، معدودة من أصحاب الألوف، ومسندها يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث، اتفق لها البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثا، وانفرد البخاري بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين

الفقيهـة المعلِّمـة :




وعثمان بعده؛ يرسلانِ إليها ، فيسنألانِها عن السُّنَن) .
وعن عبد الرخمن بُن القاسم، عن أبيه قال: (كانت عائشة :قد امْتَقَلَّتْ

وكنتُ ملازِماً لها، مع برَّها بـي)(1' .
 حفظت عنه شييناً كثيراً، وعاشُت بعده قريباً من خمسين سنة، فأكثرَ الناسُ الأخذَ عنها، ونقلوا عنها من الأحكامُ والآداب شيئاً كثيرآ، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها، رضي الها عنها) .

وهي مذكورة مع الصححابة المكثرين من الفُتيا، وهم سبعة، قال ابن خّمز: (يمكن أن يُجْمع من فتوى كلِ واحد منهم سِفُر ضخم) .

وكان جلة الصحابة ؤأكابر التابعين يرجعون إليها، ويسألونها، ويأتيها الناس من الأمصار للأخذ عنها، وقد استدركت أشياء على بغض كبار الصحابة، رضي"الله
 البيتَ أَوِ اعْتَمرَ فَلا جُنَاحَ عليهِ أَنْ بَطَّوَّفَ بِهِما) (1) أخرجهما ابن سعد من طرين شيخه الواقدي . (Y) سورة البقرة: الآية $10 \wedge$.

أَنْ لاَ تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فانْكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِهِ" (1) . وعنه قوله تعالى :
 بيته

وسألها أبو عبيدة بن عبد الهَ بن مسعود عن قوله سبحانه:

 ورسولَه، فلمْ يُعَدَّ ذلك عَلينَا شيئًا) .





وسألها عبد العزيز بن جريج بأي شيء كان يوتر النبي وسألها الأسود عما نهى رسول اله

 أينِ أيام الشُهر يصومُ) .

 رضي اله عنهن، وعن أجر حضور الجنازة، وهل تصلي النساء على الدوابه، وعن مباشرة الرجل زوجه وهي حائض، وتسويد شعر المر المرأة، وإزالة المرأة شُعر
(1) سورة النـساء: الآية
(Y) سورة يوسف: الآية • (Y)

وجهها. وسألوها عن أشيناء كثيرة، وهذا باب واسع، والأحاديث فيه منسو طة في


علمهــا بالشعـر :
أسند الزبير بن بكار: عن أبسي الزناد فال: (ما رأيت أحداً أروى :لشُعرُ من
عروة، فقيل له : ما أرواك يا أبا عبد الله! فقال : وما روايتي في رواية عائشة؛ ما
كان ينزل بها شيء إلا أنشـلـت فيه شعراً)
وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي، عن عروة قال : (ربما رونت عأبشة
ألقصيدة ستين بيتأ، والمئة بيت) .
وعن الشعبسي: أن عائشة قالت : (زَوْيُتُ لِلَبِيدٍ نحووأ من ألفِ بيت) :
وعن الزُّهْري، عن غزوة، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقولِ : (الُشعر



عن معاوية قال : (واللهَ ما رأيت خطيباً قط أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من

عن علي بن عاصمّ؛ حدثنا خالد الحَذّاء، عن محمد بن سِيزاين، 'عن
 وعثمان بن عفان، وعلي بن أبـي طالب، رضي الله عنهم، والخلفاء هلـمَّ جَرَّا إلى

(1) أخرجه البخاري في »الأدبا المفرده، قال الحافظ في "الفتح") : سنده حسن .

. ${ }^{(1)}$ (1ائشة رضي الله عنها
وعن موسى بن طلحة قال : (ما رأيت أحداً أفصح من عائشة)
وقد ذكر الحافظ الهيثمي في "مناقب أبـي بكر الصديق") من "مجمع الزوائد") خطبة للسيدة عائشة، وأوردها الحافظ ابن الجوزي في لاصفة الصفوة")، وشرح غريبها . وهي خطبة عظيمة، عجيبة مدهسة، غاية في الروعة والفصاحة والبلاغة .

أقوال الصححابة والتابعين في علمها :
عن أبي بردة، عن أبـي موسئ الأشعري قال: (ما أَشْخَلَ علينا أُصحابَ (r) رسولِ الله عن ابن المُذهب: أخبرنا أحمدُ بن جعفر : حدثنا عبلُ الله بن أحمد: حدثني

 أقول : زوجةُ نبـيٌ الله، وابنةُ أبي بكر • ولا أَعجبٌ من علمكِ بالشُّعر وأيامِ الناس؛
 هو، ومِن أين هو، أو ما هو ! أ قال : فضربتْ على مَنْكِبِه، وقالتْ : أَيْ عُرَيَّةُ، إنَّ

 (1) أخرجه الُحاكم في (المسستركل")، وذكره الذهبي في \#السير"" وفال: علي بن عاصم: فيه لين (Y) أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح غريب، وقال عبد القادر الأرناؤوط: وهو كما قال .
 الصحيح ( أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه عبد القادر الأرناؤوط والألباني،



عن أبي أسامة، عن هشبام، عن أبيه قال: (لقد صحبتُ عائشةَ، فما رأيتُ


 الشييُ، ويَمرضُ المريضن كُنُعتُ له، وأسمعُ الناسَ يَنعت بعضُهم لبعضِ، فأحظظه) (1)

عن الأعمش، ع عن مسلم، عن مسروق أنه قيل له: (هل كانتْ عائشُةُ تُحْسِنُ
 الأكابرَ يسألونَها غن الفرائض)(1)

وعن المُغيرة بن زباد، عن عطاء بن أبي رباح قال: (كانت عائشُةُ أفقة

 وعلم جميع النِّاء؛ لكَان علمُ عائشة أفضلَ) (!)
= وفيه عبد الش بن معاوية ألزبيري، فال أبو هاتم: مستقيم الحديث، وفيه ضـفـ، وبقية رجال أجمد والطبراني في الالكيري" ثقات. (1) ذكره اللفبي في صالسيرا"، وأخرجه أبو نعيم في الحليةه بنحوه، تال شغيب: زجاله: ثنات
(Y) أخرجه ابن سعد ـ واللنظ له ـ وأحمد في شالعلهل، والدارمي في "ستنها، والخاكم وسكت علبه، وقال الذهبي: على شرط الثيخين، وذكره الهيثمي في هالمجمع"، وتالد زوراه الطبراني، وإسناده حسن أخرجه الحاكم.

 خطأ، وأغلب الظن أن لفظة هالناسن، محرنة، صوابها: (النساء). وأخرجه أحمد في =

مكانتها وئناوٌهم عليها :
أنخرج ابن سعد والحاكم، عن أبـي إسحاق السَّبِيعي، عن مصعب بن

إنها حبيبة رسول اله
عن عمرو بن غالب: (أنَّ رجلّا نال من عائشَّ عند عمًار بنِ ياسر، فقال :


عن زمعة بن صالح، عن ابن أُبي مُلَيْكة : (أنَّ أَمَّ سَلَمة سمعت الصرخةَ على


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

قال ابن سعد: أخبرنا أبو معاوية الضرير ومححمد بن عبيد الله الطنافسي قالا : حدثنا الأعمش، عن مسلمه، عن مسروق : (أنه كان إذا حَلَّثَ عن
 وأخرِج ابن سعد عن مسروت قال: (لولا بعضُ الأمرِ لأفمتُ المَنَاحَةَ على أمٍ المؤمنين) . يعني عانشة .


 والحاكم وصحعه، وأقره الذهبـي
 وتال الذهبي: فيه زمعة بن صالح، وما روى لم إلا مسلم مقروناً بآخر معه . وقال في ولم الالسيره: : إسناده صالح


وعن عامر الشعببي قال: : (قال رجل: كلّ أمهاتِ المؤمنين أُحبُ إلِيَّ من




يَخْزِن عليها إلا مَنْ كانتُ أَمّْه) .



 الأمة على الإطلاق).

وقال في nالتذكرةها : (من أكبر فقهاء الصحابة) .


من أخبارها الشخصية:
أبوها: هو الصديق الأكبر، وقد افتتحنا هذا الككتاب بترجمته :


 (1) أخرجه الحاكم، وذكره اليثبثي في صالمجمع" وتال: رواه الطبراني ورجاله رجال

من الكبار، وهذا وَهَم، والصواب أنها عاشت بعد الرسول فقد أخرج البخاري في (اصحيحهله تصة الإفك من طريق مسروق عنها، ومولد مسروق سنة إحدى من الهجرة، وقد طعنَ الحافظُ الخطيب البغدادي فيري في
 أَمَ رومان، لأنها توفيت في عهد النبي
وتلقَّى كلامَ الخطيب بالتسليم القاضي عياضيّ ، وانيّ والسهيليُّيُّ، وابنُ سيِّد الناس، والمِزِّيّ، والذهبيّ، والعَلَّئِيّ، وآخرون.

 وأبان عن دقة الإمام البخاري ويراعته، وصحة ما أور ده في (اصحيحهه|" . - • ولأم المؤمنين إخوة وأخوات، قد ذكرنامم في ترجمة أبيها، رضي الأه عنهم أجمعين .
 ل ل

ثبت في (البخاري" أن النبي تسعاً، فيكون عمرها عند وفاته سنين، أو ثمان سنين، باعتبار أنه - • عن ابن أبي مُلْيَكَة قال: (استأذنَ ابنُ عباس - قبل موتِها - على (1) وقد ذكر ذلك في ترجمة أم رومان من هتهذيب التهذيب"
 وتقريب التهذيب TY / /





عليَّ، وَدِدْتُ أَنِي كنتُ نُّنْياً مَنْسِئّا) (1)
وعن ابن أبـي مُلْيكة: أنَّ ذكوان أبا عَمْرو حدَّثه قال: (جاء ابنُ عبانى
 عبدُ الله ابن أخيها عبد الْرحمن، فقلتُ : هذا ابنُ عباسِ يستأذن . قالت : دُعني فِن
 صالححي بنيك، يودِّعُك ويسلِّمُ عليك .

قالْت: فائذنْ له إن شِئُتَ. قال: فجاء ابنُ عباس، فلما قعد، قال : 'أبشري،
 روحُكك جسدك







عباس، فوالله لودِدْتُ أنتي كنتُ نَسِياً منسِيًّا (r)
. (1)
(أخرجه أحمد، وابن نسعد، وأبو نعيم، والحاكم وصححه وأقره الذهبي، وقال؛ شعيب: إسناده صحيح

أخرج ابن سعد عن عَبد الهَ بن عُبيد بن عُمير قال : (أوصتْ عائشة :
أنْ لا تتبعوا سريري بنار، ولا تَجعلوا تحتي قَطِيفة حمراء) .
وأخرج البخاري عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت لعبدِ الله بن الزبير :

وهذا منها في غاية التواضع، رضي الهُ عنها .
وعن قيس بن أبسي حازِم قال : (قالت عائشة رضي الله عنها - وكانتْ تحدِّث

(1) (1)

ماتت ليلة سبع عشرة من رمضهان بعل الوتر، واجتمع الناس
وحضروا، ونزل أهل العوالي، وصلى عليها أبو هريرة.
ونزل فين قبر ها خمسة، همم : عبد اللّ وعروة ابنا الزبير، والقاسم بن محمد بن أبسي بكر، وأخوه عبد الله بن محمل بن أبي بكر، وعبد الله بن عبد الز الحمن بن أبي بكر .

ودفنت بالبقيع، وقيل : إنها مذفونة بغربـي جافع دمشق، وهذا غلط فاحش، فعائشة لم تقدم إلى دمشّق أصلأ، وممن نص على عدم دخولها الشام الحافظ الكبير ابن عساكبر .

قال هشام بن عروة، وأحمد بن حنبل، وخليفة، وغيرهم: توفيت سنة سبع وخمسنين. وصححه الذهبي في "اتاريخ الإسلام") والحافظ في "اتقريب التهذـيب" .

وقال أبو عبيدة معمر بن الممثنى والواقدي وغيرهما : سنة ثمان وخمسسين.
(i) أنخرجه ابن سعد، والحاكم - واللفظ له - وصححه ورانفه الذهبي. وتعني بالحدث: مسيرها يوم الجمل .

وعاشت نحواً من أربع وستين سنة.
قال الذهبـي في "السنير" : (ومدة غعمرها: ثلاث وستون سنة وأنشهر) .

 ثـمان وخمسين

وقول ابن خلكابن وابن كثير أنها عاشت (TV سنة) بعيد؛ لأنه يقتضني أنها كانت وقت الهجرة بنت تسع سنين أو عشر ـ حسب الاختلاف في تاريخ وفاتها والصحيح الثابت أن النبـي الثانية أو الأولى. والله أعلم .
(1)

(
Dov - هo arl
(1) ، \&V - O/IY كاملٌ \| أحمد
 العاشر كاملخ،


 (
 تاريخ خليفة




 مشاهير علماء الأهعشار لابن حبان Or ت الثقات له البـخاري للكالاذاذي
 ط. V.V القيسراني

اسمه وتنبه ونسبته:
اختلف في اسمه علىى أقوال جمة، أرجحها: عبد الرحمن بن صَخر،
اللَّوْمِيْ، الْيَمَانيّ
وكان اسمه في النجاهلية : عَبْد شمس، أو : عبل عَمْرو، وقيل غير ذلبُ .
أخرج الحاكم في لاالمستدرك؛ عن يونس بن بكير، عن ابن إسخاق : عحدثني بعض أصححابـي عن أُبَي هريرة رضي الله عنه قال : (كان اسمي في الجاهلية غبد

وذكر أقوالاً أخرئ .
وقد نقل الحافظ: في "تهذيب التهذيب" الأقوال في ذلك، وقال: (قال ابن خزيمة : قال سفيان بن حُسين: عن الزهري، عن المُحَرَّر بنِ أبـي:هريرْة: اسِمَ
 اسمي عبد شمس ع قالْ ابن خزيمة: ومحمل بن عَمرو عن أبي سنلمة، الحسن إسنادأ من سفيان بن حسنّن عن الزهري، اللهم إلا أن يكون له اسمان قبل إسامهه،



 و YA _ YY
 ت اOVE، الإصابة ،
 (ال
 لعبد المنعم صالح العلني.
 أبو عبيد. انتهى. وفي مغازي ابن إسحاق: : حدثني بعضيُ أصحابـي، عن أبـي هريرة قال : كان اسمي في الجاهلية عبد شتمس بن صسخر، فسمِيت في الإسالام عبد الرحمن. رواه الحاكم في (المستدرك") .

ثم قال الحافظ : (الرواية التي ساقها ابنُ خزيمة أصحّ ما ورد في ذلك، ولا ينبغي أن يُعدل عنها؛ لأنه روى ذلك عن الفضل بن موسى الستِيناني عن محمل بن عمرو، وهذا إسناد صحيح متصل، وبقية الأقوال إما ضعيفة النسند أو منقطعة) . وقال في \#الإصابة)| : (أخرج ابن خزيمة ـ بسند قوي ـ عن محمدل بن عمرو، عن أبسي سلمة، عن أبسي هريرة عبد شمس؛ من الأزْد، ثم من دَوْس. وأخرج اللذولابي - بسند حسن - عن أسامة بن زيد اللَّيْنُي، عن عُبيد اللهِ بن أبـي رافع والمَمْبُرِي قالا : كان اسمى أبـي هريرة عبد شمس بن عامر بن ذي الشَّرْيِ - والشُري : اسمب صنم لِدَوْسِ - فلما أَسلم سُمٍيَ بعبلِ السَهِ بن عامر ) .

وقال أبو أحمد الحاكم : (أصح شيء عندنا في اسم أبسي هريرة: عبد الرحمن بن صصخر) . ذكر ذلك في كتابه (الكنى" .

وقال أبو عبد الله الحاكم في "المستدرك"): (استقرَ هذا الـخلاف في اسـم أبـي هريرة على تسعة أوجه، أصحُحها عندي في الحجاهلية: : عَبد شمس، وفي الإسلام : عبد الرحمن) .

وقال النووي في مواضع من كتبه: (اسم أبـي هريرة: عبد الرحمن بن
صشخر، على الأصحّ من ثلائين قو لاً) .
وقال في "(تهذيب الأسماء واللغات": (الأصحُ عند المحقِّقين الأكثرين ما
صصَّحهه البخاريُّ وغيره من المتقنين أنه : عبد الرحمن بن صشر ) .
ورجَّحه الذهبي، وذكر أنه الأقوى والأشهر . وكذا قال ابن كثير .
 زَهْرَان بن كعب بن الحاارث بن كعب بن عبد الله بن ماللك بن نصر بن الأَزْد .

كنيتـه :
يكنى أبا هريرة، وقلد غلببٌ علبه كنيته، فهو كمن لا اسم له غيرها .
عن عَبد الله بن رأفع قال: (قلتُ لأبي هريرة: لِمَّ كُنِيتَ أبا هريُية؟ قال : أْما



فلعبتُ بها، فَكَنَوتي أَبا هُريرة) (1)


 يدعوني أبا هِرّ، ويدعوني الناس أبا هريرة) .

-إليَّ من أن تكْنُوني بالأُنثى1)
وثبت في "صحيح البخاري"، أن النبي الحديث مطولاً.
(1) أخربه الترمذي ـ وألنفظ له ـ وفال: حسن غريب، وابن سعد، وابن غساكر،، وذكره الحانظ في شالإصابةها وحسَّنه
(أخرجه أبو معشر المُدائني، وابن عساكر، وأخرجه البغوي عن الوليْلِ بن ربأح عن أبـي هريرة، قال الحافظظ في شالإصابة|": سنده حسن . . أخرجهما الحاكمر (

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قال لمي النبـي

وعن أُبي هريرة رضي الله عنه قال: (قَدِمَ طُفَيل بن عَمْرو الدَّوْمِي وأصححابُه


صِفَتُـه وحِحلْتُتُه :
عن وهب بن كيسان قال : (رأيتُ أبا هريرة يلبس الَزًَّ) .
وعن سعيذ المقبري قال : (رأيتُ على أبـي هريرة كساءً من خَزّ) . وعن جَنَّاب بن عروة قال : (رأيتُ أبا هريرة عليه عمامة سوداء) . وعن قُرَّة بن خاللد قال: (قلتُ لمحمد بن سِيرين : أَكان أبو هريرة مُخْشَوْثِناً؟ قالن : لا، بل كان ليِّناً . قلتُ : فما كان لونُه؟ قال : أبيضص . قلت : هل كل كان يَخضب؟؟ قال : نعمه، نحو ما ترى، قال : وأَهْوى محمد بيدِه إلى لحيته وهي حمراء. قلت :


كَتّان)
عن عبد الله بن عثمان بن ختُيمه، عن عبد الرحمن بن أبسي لبيبة الطائفي أنه

(1) أخرجه الطيالسي، والترمذي ـ واللفظ له - وابن عساكر . وقال وال الترمذي: حسن صحيح
 . أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري (Y) (Y) أخر جها جميعها ابن سعد. قوله (ممشقان): أي مصبوغان بالمِشْفَ، وهو المَعْرَة: طين . أحمر تُمْبَّ به الثيابِ.




ذكر الحافظ في ترجمة الطفيل بن عمرو اللبوسي من هالإصابةه أنه لما عاد بعد إسلامه إلى قومه - يوذلك قبل الهجرة بمدة ـ دعاهم إلى الإسلامه، فأجابة أبوه،، وأبو هريرة.
قلت : القصة مروِية من طريق ابن الكلبي، وهو متروك .

وأكثر الذين ترجموا لأبي هريرة ذكروا أنه أسلم سنة سبع من الهجرة
قال عمرو بن علي: (كان مقدمُه وإسلامه عام خيبر، وكانت خيبر في المحرّم، سنة سبع) .

وإليه ذهب ابن حِّبّان، وابن عبد البّر، والسمعاني، وابين عساكر، والذِّهبي،

$$
\begin{aligned}
& \text { ويؤيده ظاهر رواية الصحيح في خبر هجرته. }
\end{aligned}
$$

عن قيس :بن أبي حازم، عن أبي هريرةً رضي الشّ عنه هال؛ : (لمَّا






غلامُكَّه . فقلنتُ : هو حُرٌٌ لوجهِ الهه . فأَعتقتُه) .
وفي رواية : عن قيس، عن أبـي هريرة رضي الله عنه : (أنَّه لما أَقْبَلَ يريلُ

وفي أخرى: عن قيسِ قالل: (لمَّا أقبلَ أبو هريرة رضي الله عنه، ومعه
غلامُه، وهو يَطْلُبُ الإسلامَ) . الـحديث (1)
قال الحافظ : (قوله (لما أقبل يريد الإسلام) : ظاهره أنه لم يكن أسلم بعد) . وعن الدَّرَاوَزْدِيَّ قال: حدتُني خُتُّم بن عِرَاكُ بن مالك عن أبيهه، عن
 قال أبو هريرة: وقدمتُ المدينةَ مهاجراً، فصليتُ الصبحَ وراء سِبَاع، فقرأَ في
 فقلتُ: ويلٌ لأبـي فُلْ ؛ لرجلِ كان بأرض الأَزْد، وكان له مكيالان : مكيالٌ يكتال به
' ${ }^{\text {(r) }}$

مشـاهــهـ:
قدم أبو هريرة إلى المدينة، فوجلد النبـي
هناك ، وقد افتتحو! خيبر، فخضر قسمة الغنائم . عن الزُّهري قال: أخبرني عَنْبِسَةُ بنُ سَعيد، عن أبسي هريرة رضي الله عنه (I) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد، وابن سعد، وأبو نعيم.




 تحريف تَلَب المعنى ؛ نَعَمَ الْذمُ أُكثرَ الأَزد! !

(1)

وَعن مَعْمَر، عن إلزهريِّ، عن ابن المُسِيِّب، عن أبَي هُريرة رَضِيَ أْللَّهُ عَنْهُ









وعن سالم مولي ابِن مُطِيعِ: أنه سمعَ أبا هريزة رضي الله عنه يقول : (إفتتحنَّ



قال الحافظ في "إلفتح") : (قوله (شهدنا خيبر) : أراد جيشُها من المسلْمين؛ لأن الثابت أنه إنما جاء بعد أن فُتحت خيبر ) .

وقال في موضع آخر من (الفتح") : (يُحمل قوله (افتتحنا) أي المبُلمون) .

أخرجه البخاري ـ واللفظ له - وأبو داود.
 عساكر، فأبعد النجعة! (

منــاقبـه :
مناقب أبـي هريرة كثيرة، وفضائله جمة، رضي الله عنه وأرضاه. عن عِكُرِمةَ بن عمّار، عن أبي كثيرِ يزيدَ بنِ عبد الرحمن : حدَّثُّني




 فَصِرْتُ إلى البابِ، فإذا هو مُجَافٌ، فسمعتُ أَكِي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فقالت : مكانَكَ يا
 عن خمـارِها، ففتحتِ البابَ، ثم قالتُت : يا أبا هريرة، أَّهُهُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ،



 رسول الله المؤمنين، وحَبِّبْ إليههمُ المؤمنين"، فما خُلِقَ مؤمنٌ يسمعُ بـي، ولا يَرَاني؛ !إلا

قال الحافظ ابن كثير : (وهذا الحديث من دلائل النبوَّة، فإنَّ أبا هريرة مُحَبَّبٌ إلى جميع الناس، وقد شَهَرَ الله ذِكرَه، بما قدَّرَهُ أن يكون مِن روايته، من إيرادِ هذا (1) أخرجه مسلم - واللفظ له - وأحمد، وابن سعد، والبخاري في پالأدب المفردال، وابن
 الماء): صوت تحريكه . وحبا

الخبر عنه، على رؤوسُ الناس في الجوامع المتعلدِدة، في سائِّ الأقالينم، فُي
 العزيز العليم، وَمَحبَّةِ النُاس له رضي الله عنه) .









وفي رواية : عن جحصر بن عمرو بن رَبَّل الرَّبَالي (r): : حدثنا سهل بن زيأد







(1) أخرجه البخاري وغيره؛ وسيأتي بأبسط من هذا

 (Ү) قال الحانظ في "الثقريبل) : ثقة عابد.

فأكلوا، وشبعوا، وخرجوا؛ ثم قال: ßادعُوا فُلاناً وأصحابَه٪، فأكلوا، وشبعوا،

 تَكْفَا فَيْكْفَأَ عليكِ .

قال: فما كنتُ أريد تمراً إلا أدخلتُ يدي، فأخذتُ منه خمسين وَسْقاً في

(1) فذهب)

مع النبي
 توني، وواظب على صحبته ليل نهار، لا يشغله اقتناء الضرع، ولا الاشت الشتغال

 خضر ولا سفر، وكان أحرص شي؛ على سماع الحديث منه، يشهد إذا غاب الناس، ويحفظ إذا نسوا . لا يصرفه عن ذلك دنيا ولا أهل ولا مال . عن حميد بن عبد الرحمن الحِميري قال: (لقيتُ رجلاّ من أصحاب
(r) رسول اله

وعن قيسِ بن أبي حازم قال : أتَيْنَا أبا هريرة رضي الشه عنه فقال : (صحبتُ رسولَ الهَ (1) أخرجه الحافظ البيهقي، وذكره ابن كثبر في صالبداية والنهايةه عنه، والذهبي في (اسير

 (Y) أخرجه ابن سعد، والفسوي واللفظ له.

(1) (") الشَّعَرْ

وقد' أورد الذهبيي في پالسير" الروايتين في مدة صحبة أبيي: هريزة النبـي خيبر إلى الوفاة أربعة أعوام وليال) .
 وشيء، لكن أبا هريرة ذههب مع العلاء بن الحضرمي إلى البحرين مؤذناً؛ بعد الانصراف من „اللجعرانة" أواخر ذي القعدة أو ذي الحجة سنة (Nهـ) ، وثبت أن


دونها بيسنير •
فقول أبي هريرة أنه صصحب النبـي ويكون بإلغاء تلك السنة التي غابها في البحرين؟ وقول حميد باعتبار الصحبة من

تاريخ هجرته رضي الله عنه وحتى وفاته
 إلا حين بعثه مع العلاء بنٍ الحضرمي إلى البحرين، ووصاه به، فجعله العلاء مؤذتا بين يديه) .

سكن أبو هُريرة "الصُّفَّة"(r)، وهي ملرسة الإسلام العظيمة، ، يقوم
 أوامره وحاجاته، ويخرجونون معه في كل غزاة .
(1) أخرجه البخاري - واللفظ له ـ والفسوي، وأخرج مسلم والأربعة المرفوع منه، وأخرج ابن سعد صلره دون المرفوع (Y) موضع مظلل في المسجد النُبوي، كان يسكنه فقراه المهاجرين ممن لم يكن لهم منزل يسكنونه، ولا عشائر .

وكان طائفةٌ منهم معه، حتى جاء الشّ بالغِنى. وكان أبو هريرة عريف أهلها.

عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: (كنتُ في أصحاب الصُّفَّة، فبعثَّ إلينا

















(i) ذكره الحافظ في "الفتح" /ov /a، ونسبه إلى إسحاق في امسنذهه، وابن حبان، وسكت عليه وأخرجه ابن عساكر .



 الْنَّبِيٌ




 هلال، عن أبيه، عن أبئ هريرة أنه قال: (خرجتُ يوماً من بيتي إلى المُسجذل، لم'







قـال أبـو هـريـرة: فـاكلــتُ تمرة، وجعلـتُ تمرة في حُجْزَتْتي، فقــال


(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ لهـ ــ وأحمد، والترمذي، وأبو نعيم، وابن عساكر .
 ملال فقد ونته ابن حبانّ، وروى عنه ابنه محمد وخالد بن سعيد بن أبي مريم:

وأخرج البخاري عن أبي عئمان النَّهِيِيّ، عن أبي هريرة قال: (قَسَمَ النبيُّ تُمرات إحداهنَّ حَشَفَةُ، فلم يكنْ فيهنَّ تمرةً أَعْجَبَ إليَّ منها، شدَّتْ في
"َضْصَاغِي)"
وعن أبـي هريرة قال : (أقبلتُ مع رسولِ الشَ
 االجنةُ". فقال أبو هريرة: فأردتُ أن أذهبَ إليه، فأُبشٌرَهُ، ثم فَرِقْتُ أن يَفُوتُني


فوجدتُه قد ذهبَ)





 ولا بِرَوْتَّةٍ إلا وَجَدُوا عليها طعاماًّه)
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: (كنا قُعوداً حولَ رسول اللّ

 (1) وأخرجه أحمد أيضاً. توله (حشنة): واحدة الحشف، وهو أردأ أنواع التمر . (شدت ني مضاغي): أي كانت توية عند مضغها، نطالت مدة مضغه الها لها (أخرجه مالك بهذا اللفظ، وأخرج النسائي والترمذي المسندَ منه نتط، وتالل الترمذي: حسن غريب، وني نسخة: حسن صحيح غريب. وصححه عبد القادر الأرنأؤوط , الألباني










 إلى رسول الش رسولُ الشَ



 رسول الش


 المؤمنَ لا يَنْجُسُ ") .

وفي رواية أنه لقيه في بعض طريق المدينة، وفيها قول أبي هريرة: (كنتُ

جُنُبا، نكرِهُ أن أُجَالِسَكَ وأنا على غير طهارة)(1)
وعن أبي هريرة قال: (قلتُ: با رسول الله، إني إذا رأيتُكَ قَرَّتْ عيني،



 بها إليكَ يوم القيامة) . لفظ مسلم.



 رسولُ الشَ






 (1) أخرجه الستة، وهذا لفظ البخاري .
(Y) ذكره الهيثيمي في المجمع، ونال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير أبي ميمونة الفارسي وهو ثقة. ( أخرجه البخاري ـ واللفظ لـ ـ وأحمد، وأبو داود، والترمذي، والدارمي.


















قال أبو داوود: حدثنا مُسَدَّد وأبو كامل وعُبيد الهّ بن عُمرْ بن ميسرة، قالوا: حدثنا عبدُ الواحدا حدنا


 النسائي، والإسماعيلي؛ وأبو نعيم، من طرق إلى عثمان المذكور.

يَضْطَجِعَع على يُمِينه؟ قال عبيد الش في حديثه: تال : لا . قال : فبلغَ ذلك ابنَ عُمر؛


(1) حَفِطتُ وَنَسُوا ولا

(r) عن أثياء لا يسألُه عنها غيرهن

عن عمرو بن أبي عمرو، عن (r)" سِعيد بن أبسي سعيد الَمَقْرِيٍّ، عن أبَي هريرةَ رضي الله عنه آثَّه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، مَنْ أَسْعَدُ الناسِ بشفاعتِكَ
 أَوَّلُ منكَ، لِمَا رأَيتُ مِن حرصِكَ على الحديث، أَسْعَدُ الناسِ بشفاعَتِي يومَ القيامة

وعن أبـي زُزعَة، عن أبي هريرةَ قال : (كانَ رسول اله الصلاة، سَكَتَ هُنَّةُ قبلَ آن يَقرأ، فقلتُ : يا رسولَ الله، بأَبِي أنتَ وأُمِي، أرأيتَ سُكوتَكَ بين التكبيرِ والقراءةِ، ما تقولُ؟ قال: لاأتولُ: اللهمَّ باعِذْ بيني وبينَ خَطَايَايَّ، كما باعلدتَ بين المشرقِ والمَغْرب. اللهمَّ نَقْنِي مِن خَطَايَايَ كما يُنَّىَ


 عساكر إيضاً. (Y) أخرجه أحمد، والحاكم، وابن عساكر، واورده الهينمي في ״المجمع، وتالل: رواه
 (







رِجَالٌ ـ أو : رجلُ - مِن مؤلاءء")(1) .



 للناسِ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تكنْ مُسْلِماً، ولا نُكثرِ الضحكَكُ فإِنَّ كثرةَ الضَحكِ تُمِيبُ العَنْبَبا (r)

وعن أبي سَلَمة: (جاء أبو هريرة، فسلَّم على النبيٌ







(1) أخرجه البخاري - واللِّظ له- ومسلم، والترمذي. ومعنى (نلم يراجع)): لم يجبه على سؤاله
( أخرجه أحمد، والترملي - واللنظ لـ ـ وابن ماجه، واليهيهي في (مُعب الإيمانه، وابن
 القادر الأرنأورط والألباني.

قال له: اعليكَ بالغُسل يوم الجمعة، والبكورِ إليها، ولا تلغُ، ولا تلُُ. أوصيكَ




طرف من سيرته وشمائله :
ذاق أبو هريرة جوعاً وفاةة، نصبر على الفقر الشديد، وآثر صحبة النبي الفاروت، فاثرى، وكَيُر مالُه .

وكان كثيرَ العبادة، دائمَ الذًّكر، صَوَّاماً قوَاماً، قوياً جريئآ، ذا أخلاق جميدة، وفيه دُعَابة.







وأخرج البخاري ـ أيضاً - عن أبي حازم، عن أبي هريرة: (أصابَني جُهُدٌ
(i) أخرجه أبو يعلى، وابن عساكر واللفظ له.
 موشى ومخططاً من الثياب. بالحصباه: بالأرض. العكة: وعاء من جلد يجعل فيه السمن وغيه.

شديدّ، فلقيتُ عُمَرَ بن الخَطاب، فاستقر اتُه آيةَ من كتاب اله، ، فدخلَ دارَهْ وفَتَحَها






 إليَّ مِن أنْ يكونَ لي مثلُ: حُمْرِ الْنَّعَمُ)

وأخرج ابن حبان في (صحيحه") عن أبي هريرة زضي الشّ عنه: قال: : (أَتَّتُ




 فوضعَه على أحابِع، فقَال لي (اكُلْ باسمِ اللَّهِه، ، فوالذّي نَفْسِي بيدِه، ما ما زلُتُ آكلُ منها حتى شبعتُ )

وعن عبد الشّ بن شُقِقِيت قال : (أقمتُ مع أبني هريرة رضي البّه عنه بالمدينّة


 (1) أخرجه أحمد، ثال المنذري: رواته رواة الصحيح، وذكره الهيثمي في االمجمع" وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصنيع.



وعن محمد بن سيرين قال : (كنًّا عند أبسي هريرة، وعليه ثوبانِ مُمَشَّقَانِ من

 - رِجْلَ على عُنْقِي، ويُرى أَنْي محجنونٌ، وما بِي مِن جُنُوِي، ما بِسي إلا الجوعُ) قال ابن سعد : أخبرنا يزيد بن هارون وعَنّان بن مسلم قالا : أخبرنا سُلِيم بن حيَّان قال : سمعتُ أَبـي يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: (نشأتُ يتيماً،
 أخدمُ إذا نزلوا، وأحدو إذا ركبوا، فزوَّجْنِها الها فالحملُ له الذي انِي جعل الدين قِوْاماً، وجعل أبا هريرة إِماماً)

وعن ابن سيرين، عن آبسي هريرة أنه قال: (كنتُ أجيرَ ابنِ عفّان وابنة غزوان

 وَلَرَّكَبِنَّهْ قانـدة)

قلت: لعل أبا هريرة مازحَ زوجَه ابنة غزوان بهذا القول، ليذكِّرها بما كان عليه، وما صار إليه!
(1) أورده الهينمي في الالمجمعة وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار . السمراء: الحنطة

. (Y) ( ) أخرجه ابن سعد.

وعن إسماعيل بن عَلَيَّه، عن الجُرَيري، عن مُضَارِب بن حَزْن قال : (بينما أنا




 وإذا أتيتُ على نحو من مكانها، نزلتُ فقلتُ: لا أبرحُ هذا المكان حتى يُعُصند لي
. عصيدة)

 وسمعتُه يقول: قَسَمَ رسول الشَ !إحداهنَّ حَسَفَةَّ).

وفي رواية عن أُبي عثمان النهدي: (تضيفتُ أبا هريرة سبعاً، فكأن هو
 يوقظ هذا. قال: قلتُ: يا أبا هريرة، كيف تصومُ؟ قال : أما أنا فأصومُ من أؤَلِّ


وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال: (إني لأُجزّىءُ الليلَ ثلاثةَ أجزاء:
 (1) أخرجه ابن خزيمة، وأبو نيمه، وابن عساكر، وذكره الحافظ في الالإصابة وضحع إسناده .

 عساكر ، وذكره الحافظ في فالإصابةً ونسبه إلى أحمد في هالزهدله وصحع إسناده ! ومعنى يعتقبون: يتناوبون ني أُلثقام.

وأخرج أبو نعيم ني هالحليةه عن أبي هريرة: (أنه كان له خيط فيه ألفا
عُقدة، فلا ينام حتى يُسِبِّح به).

عن عكرمة: (أن أبا هريرة كان يُسْبُح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة، يقول:
أُمَسِعُ بِمدر دِيتَي)|"

 أنسجدُ بها حتى آلّقاه)(r)

وعن الزُّهريٌ قال: أخبرَني أبو بكر بْنُ عَبْدِ آلرَّحْمُنِ بْنِ آلْحَارِثِ بِنِ هِشَامَ









وفي رواية: عن أبي سَلَمَة : (أَنَّ أبا هريرة كان يكبٌّر في الصلاة كلما رَنَعَ

وأخرج ألحافظ الفَسَوي بسنده عن يزيد بن عبد الها بن تُسَبَط: أنَّه سمع أبا (1) أخرجه احمد، وابو نعيم، وابن عساكر، وذكره الحانظ في هالإصابةه ونبسب إلى ابن سعد، وصحححه. (Y) أخرجه مالكّ، والبخاري، - واللفظ لـ ـ ومسلم، والنسائي، وأبو داود. والعتمة: العشاء. ( أخرجه مالكُ، والثبخان، والنسائي، والرواية الأولى للبخاري والثانية لسسلم.

هريرة يقول: (ما أحبُّ أبن لي مئَّ ناقة، كلّهم سُود الحَدَق ـ يعني الإبل - وأنِي أَترك
الغسسلَ يوم الجمعة) .



الضُّحى، ونَوْم على وِنْرِ) (1)
وعند ابن عساكر : (كان أبو هريرة يصوم الإثنين والخميس، وقال: : إنهما
يومان تُرفع فيهما الأعمال) .
عن أبـي عثمان التَّهدي: (أن أبا هريرة كان في سَفَر، فلدَّا نزلوا وضعوا




 وعن سعيد بن المُسيِّب. قال : (رأيتُ أبا هريرة يطوف بالسوق، تُمْ يأتي أهلَّه

عن أبـي هريرة قال : (دِزْهَمٌ يكون من هذا - وكأنه يَمبسُع العَرَقَ عن


فلان).


(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والنسائي، وأبر داود، والترمذي، والدارمي"



Y\&.

فقال: ما عندي منها شيءٌ، وإذا خرجَ عطائي ناقبضوها! قال: وإنما أرادَ مروان أن


- • عن أبي زياد مولى ابن عباس، عن أبي هريرة قال: (كانتٌ لي خمس عشرة تمرة، فَأَنطرتُ على خمسِ، وتسخَرتُ بخمسِ، وأبقيتُ خمساً . ${ }^{(r)}$
عن حُميد بن مالك بن خُثيم أنه تال: (كنتُ جالساً مع أبـي هريرة بأَرْضِهِ








الغَنَّ، أحبَّ إلىى صاحبِها من دارِ مروان)(r).


من خبرِ الشَّعِيرِ) (1).

وعن أبي الأسود قال : (بتى رجل داراً بالمدينة، لما فرغَ منها، مَرَّ أبو هريرة
(1) أخرجهما ابن عساكر

(r) أخرجه مالك في الموطاله، والبخاري ني الالادب المفرده وهذا لفظه. قال شععبب: إسناده صحيح. والرعام: مخاط رتين يجري من أنون الغنم. (§) أخرجه البخاري. ومعنى (مصلية): مسوية.

عليها، وهو واقفٌ على بُباب دارِه، فقال: قِفْ يا أبا هريرة، ما أكتبُ على باب


(1) الدار : وَيْحَكَا هذا أبو هُزيرة صاحبُ رسول اللّ

وعند ابن عساكر : (لُما بَنى مروانْ بن الحَكَم دارَه، قال للبنًاء : انظُرْ ما يُملي عليكَ أبو هريرة، فاكُتبه في وَجْهِ الدار. فجاه


وكان رضي الله عنه طَيِّبَ الأخلاق، يحب الدُّعابة، ويقوم :على
الضيف، عظيمَ التواضع، حَسَنَّ الكلامر.
عن حمَّاد بن سلمة؛ عن ثابت، عن أبـي رافع تال: (كان مروانُ رُبتَما






وعن يزيد بن زياد إلقُرظي، عن نعلبة بن أبي مالك قال : (أقبلَ أبو :هريرة
 للأمير يا بنَ أبي مالك! فُقلتُ: أُصلحكَ الله، يكفي هذا! فقال: أوبِع الطريقَ (1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر .

 معظم اللحم.
للّمير والحُزمة عليه)(1).
 بالمدينة، فلم أَّ رُجْلًا من أصحابِ النبيِّ




وعن سعيد المَقْبِرِي قال: (كُنَّا مع أبي هريرة، فجاءً الحَسَنُ بن عليّ

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




 وأخرج ابن عساكر عن الحسن قال: (كان أبو هريرة من أحسن القوم

 (r) أخرجه الحاكم وصحهد ووانقه الذهبي، وأررده الهيمهي ني "المجمع" وتال: رواه الطبراني ورجاله نقات.
(1) هو: يزيد أبو مرة، منهور بكنثنه، ثنة. قاله الحانظ في ا(التقريبه. (0) أخرجه البخاري في مآلادب المفرده - واللثظ له - وابن عساكر .

- • عن الرُّهُرِئِّ: سمعت سعيد بن المسيًّب يقول: هال أبو هريرة

 (1) مملوكُ

وعن أبي المتوكل : (أن أبا هريرة كانت لهم زنجيَّة قد غَمَتْهُم بِعَمِلهِا، فَرَفَعَ

 عز وجزل(r)
عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثنا أبو سَلَمة بن عبد الرحمن : (أنَّةَ دخلَ على





وفي رواية أخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: (مَرِضَ أبو هريُرة،




أخرجهجاه، وهد، وألبو نعيم البخابي طريقه.
(Y) أخرجه ابن سعد ـولـظ الروايتين له - وأبو نعيم، وابن عساكر، وذكره الحانظ في
 الحديث مر نوعأ، عن أبي مريرة عن النبي

وعن أبـي هريرة أنه كان يقول في آخِر عمره: (اللهمَّ، إني أَعُوذُ بكَ أن


 حيّ
وعن مَيمون بن مَيْسَرة قالل : (كان لأبي هريرة حَيحتانِ في كلٍ يوم يوم : أول



ولما أرادوا دفن الحسن بن علي في الحجرة النبوية، وقع خصام، وكان لأبي هريرة موقف جريء مع مروان بن الحكم .
عن سالم بن أبـي حفصة قال: سمعتُ أبا حازم يقول: إِنِّي لَشَاهِلُ يومَ مات


 (r) (r) رسول الله

وعن الوليد بن ربَّح قال: سمعتُ أبا هريرة يقول لمروان : (واللَّهِ ما أنتَ
 رسول الشَّ =
(1) أخرجه ابن عساكر الخ
. أخرجه ابن عساكر ( C ( C (
( أخرجه الحاكم وصححه وأتره الذهبي (r)

عنكَ ـ يعني معاوية ـ) (1). الحديث وفيه طول.

كان أبو هريرة أحد الشجعان، غزا مع النبي


فيه الضرب.

 إليه منكم في مثلِ هذا المُوطن :أَلاَ وإنَّ للصابرين فضلَهم) .

ربيعة، المجاهد البطل، ألذي استشهد فيها.
الـوالـي :




وعن سالم - مولى بني نصر - قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: (بَعْني رسول الهَ
 - (r) لك، ولا تُسبقني بآمين . فأعطاه ذلكر

وتُمَةَة ما يدلّ على أنْ أبا هريرة عاد إلى البحرين في خلانة الصدّيق؛، وصتحب
العلاءَ في حربه المرتدين هناكُ .
(1) أخرجه ابن سعد من طريتن الوافدي، وابن عساكر .


ففي هالطبقات" ـ من طريق الواقدي - أن أبا بكر استعمل العلاء بن الـحضرمي على البحرين، وأَمَره بقتال المرتدين، فذكر القصة .
ثم ذكر ابن سعد بسند آخر عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى العلاء

 أبو هريرة الرجوع إلى البحرين، فعادَ إليها، وأقام بها .
ومكث أبو هريرة مدة طويلة في تلك البلاد: زمن بعث النبي

 قال الطبري في أحداث سنة (•Yهـ) : (وفيها استعمل عُمر أبا هريرة

على البحرين واليمامة) .
قال عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين : (أنَّ عُمَرَ




 كان خيراً منك؟ طلَبه يوسفُ عليه السلام! فقال : إن يوسف نبي ابن ابن نبي ابن نبي نبي
 خخمسآ؟! قال : أَخشى أن أقولَ بغير عِلْم، وأقضيَ بغير ِِلْم، ويُضربَ ظَهري، ويُنتزع مالي، ويُشْتَم عِرْي(1)
(1) أخرجه عبد الرزاق، وابن سعد، والبلاذري في لانوح البلداذه، وأبو نعبم، وابن عساكر .


وفي رواية لابن سِّعد: (قلتُ: يا أميرَ المؤمنين، خَيلي تناسَلَتْ، وسِهِامي تلاحقتْ، وعَطَائي تلاحقَ. قالل: فَأَمَر بها أمير المؤمنين فَفُبِخَتْ: .قال : فكانِ

أبو هريرة يقول: اللهمَّ اغْفِرْ لأمير المؤمنين) .
قلتُ : قد كان عمرُ رضي الش عنه للصسابة بمنزلة الوالِد، يعطفـُ ويشفقُّ ، ويؤدِّب ويشدِّد، وكان الضسحابة رضي الله عنهم قد عرفوا له ذلك، وقد تناول بِلِرَّتِه

 وأعطيته وسهامِه، وأَخْذُ عُمرَ له أو لبعضِه لا يدلّ إلا على الاحتياط مْنه رضي الله عنه. وممـا يؤيِّل ذلك: :ما جاء في الرواية أنهم: (نظروا، فو جدوه 'كما قال) . وأيضاً عزمُ عمرَ على توليته فيما بعد، فامتنع أبو هريرة! .

وأخخرج ابن سعد عن إسحاق بن عبد الله : (أَنَّ عمرَ بن الخُطاب فال





فَخُذْهُ، واجحلِ الآخرَ في بِيت المال) (!)
قال عبد الززاق: أخخبرنا معمر، عن محمد بن زياد، قال : (كان
 فلم يلبثْ أن نَزَعَ مروان، وبعتَّ أبا هريرة. فقال لغلامِ أسود : قِفْ على البابِ، فلا


(1) قال شعيب: رجاله ثقات، لكنه منقطع : إسحاق بن عبد الش لم بدرك عمر . (Y) أخرجه ابن عساكر، وتال شعيب: رجاله ثقات.

وربما ناب في المدينة عن مروان .
عن عُبيد الهل بنِ أبـي رافعِ قال: (امتَخْلَفَ مروانُ أبا هريرة على المدينة،



 وعن سعيد بن الحارث قال: (كان مروانُ يَستخلفُ أبا هريرة، إذا حَجَّ أو

غابَ).
وعن أبئي جعفر قال: (كان يكونُ مروانُ على المدينةِ، فإذا خرجَ منها
استخلَف أبا هريرة)

علمـه ومروياتـه :
أبو هريرة رضي الله عنه من أساطين العلم، فهو رأس في القرآن، حافظ للسنة، إمام في الفقه، من كبار أئمة الفتوى، كثير الرواية، كبير المنزلة، جليل اليل

القدر .
لَزِمَ النبـيَّ المهاجرين والأنصار، لاشتغال المهاجرين بالتجارة، والأنصار بحوائطهم، فكان

شهد له النبي (أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، إلا أن أبا داود لم يذكر حديث استخلاف مروان أبا هريرة. (أخرجهما ابن سعد.

أولاً ــ القارىء:
عَرَضَ أبو هريرة الْقرآنَ على أُبيٍ بنِ كعب.
 القعقاع أبو جعفر القارى؛
قال الإمام ابن الجزري في ترجمة أبي هريرة من اغاية النهايةه) : (تنتهي إليه
قراءة أبي جعفر، ونافع).
وأبو جعفر القارئثُ : أَحَدُ العَشَرَ، مدنيٌّ مشهور، رفيع الذِّكر . ونافع هو ابن عبلٍ الرحمن بن أبي نُعيم اللّئْيّ، المقرىء المدني؛ 'أشهر القراء السبعة.

 أبي هريرة رضي الله عنه) .








(1) أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ والترمفي . والآية من سورة اللصصص: 01.







بانباً ـ المحدُت :

 الاعتراضات، وتولُ من قال: إنه مدلِّس، والردّ على مَنْ قال بتركِ حدييثِه أو بعضِّه! .

أخرج البخاري عن سعيد المَمْبُرِيٍّ، عن أبي هريرة قال: (قلتُ : يا
 فغرفَ بِيَدَنهِ، ثم قال: اضُمَّهُهُ . فَضْمَمْتُه، فما نَسِيتُ شيناً بعدَّها .
وفي رواية الترمذي عن المَقْبُرِيّ، عن أبي هريرة قال: قلتُ : ائ
 حديثاً كثيرآ، فما نَسِيتُ شيياً حدَّثني به) ما




(Y) وأصله عند البخاري
(؟) قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وعن سَعِيد بن أبَي هند، عن أبي هريرة: (أَنَّ رسولَ الهَ




عن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ قالَّ: (يَتُولُونَ










وجاء في رواية مسلم: (فما نَسِيتُ بعدَ ذلك اليوم سيئًاً حَدَّتَنِي بِ) ${ }^{\text {(r) }}$
وقد ذكر الحافظ إبن كثير في ترجمة أبي هريرة من هالبداية والنهاية")
 المeالة التي حدث بها النبي تلك المقالة وغيرها. (1) أخرجه أبو نعيم، وابن غساكر، وتال شعيب! رجاله ثقات


وجنح الحافظ في ا⿴囗لفتح" إلى القول الثاني، فذكر رواية مسلم المشار إليها:
(فما نسيت بعد ذلك اليوم شيناً حدثني به)، ورجَّحها، وقالـ : (لأنَّ أبا هريرة نبَّهِ بيه على كثرة محفوظه من الحديث، فالا يصحُ حمله على تلك المعالة وحدها الـا .

ثم قال: (وأما ما أخرجه ابنُ وهب من طريت الحسن بن عَمْرو بن أمية قال :
 سمعتَه مني، فهو مكتوبٌ عندي)؛ فقد يُتمسك به في ني تخصيصِي عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سند هذا ضعيف)(1)

قلت: ما رجحه الحافظ هو الراجح، ويؤيده ما جاء في رواية الترمذي من طريق أبي الربيع، عن أبي هريرة قال: (فما نسيتُ بعده حديثاً). وحديث أبي نعيم وابن عساكر : (فأصبحت لا أُنِّطِ حرناً مما حدئني) . والشَ أعلم.

عن الفضل بن العلاء، عن إسماعيل بن أمية: أخبرني محمد بن قيس بن




 وأَنْألَّكَ عِلْمَا لا يُنسى. فقال النبيُّ

 (Y) أخرجه النسائي، وابن عساكر، وأورده الحانظ في مالإضابةا ونسبه إلى النسائي في

 لكنه - أي: حماد - ـلم ينرد به، نتد تابعه الفضل بن العلاء، وهو صدوق.

- • عقد الإمام أبو عبد اله البخاري بابآ في كتاب العلم من :"صحيحهها"،
فقال: (باب حفظ العلم)، فذكر فيه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة.

قال الحافظ: (لم يذكر في الباب شيئأ عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان
 الحديث في عصرِه).
وقال الذهبي في "السير"): (وكان حِفْطُ أبي هريرة الخارق مِن مُعْجزات


 كان يكتبُ ولا أَتُبُبُ) (1):

قال مسلم بن الحجنج : حدثنا عبد اله بن عبد الرحمن الدَّارِميّي : ثنا مروان

 رسول الشَ
 تلت: هذا يدل غلى إتقان أبي هريرة، فقد كان يذكر الحديث النّويك
 بعض الحاضرين من ضعفاء الضّبط!.

 في تفسير كلام أبي هُريرة هنا، لان الموجود المروي

(r) ذكرها ابن كير في شالبداية والنهابةه، قال شعيب: هذا سند صصيح. وهو عند إبن عساكر.


 أبا هريرةَ، سَمِنتَ هذَا مِن رسولِ الشَ وعن سَعِيدِ المَقْبُرِيٍ قال: قال أبو هريرة رضي الها عنه : (يقولُ الناسُ : أَكْثَرَ


(r) ${ }^{(r)}$

قـال الحـافظ في هالفتـح" : (وفني هـذه القصـة إشـارة إلـى سبـب إكثــار
أبني هريرة، وشدة إتقانه وضبطه، بخلاف غيره).

- • عـن سعيـد بـن أبـي الحسـن قـال: (لـم يكـن أَحَــُ مِن أصحـاب رنسول اله



 حَفِظْتُ، وإنْ تُطِعْني تَمْحُه . قال: فمححاه) وعن حمَّاد بن زيد: حدثني عَمْرو بن عُبيد الأنصاري : حدثني أبو الزعيزعة
 السرير، وأنا أكتبُ، حتى إذا كانَ رأسيُ الحَوْل، دَعَا بِه، فَأَقْعَدَهُ مِن وراءِ (i) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد.
 (Y) أخرجه الحاكم، وابن عساكر واللفظ له. تال شـعيب: رجاله ثقات.

الحجاب، فجعلَ يسآلْة. عن ذلكَ الكتابِ، فما زادَ ولا نَتَصَ، وللا قَدَّمَ ولا ${ }^{(1)}$ (1)






 يشغلُنا عن رسول الهَ
 لرسولِ الهَ

وقال شعبة: عن أشُعث بن سليم، عن أبيه قال: (أتيتُ المدينةَ، فإذا أبنو
 رسول الله

وعن ماللِك بن أبَي عامِر - جَدٍ مالك بن أَنس إمام دار الهجرة بَ قال: (جاءً


 عساءر . وقال الذهبئ في (السيريا": رواته ثقات










لمْ يَقُلْ) (1)

- • عن ابن أبـي الزِّنَاد، عن أبيه، عن محمد بن عُمارة بن عَمْرو بن



 عن ابن شهابِ : أنَّ عروةَ بن الزُّبير حدَّثَهُ : أْن عائشَة قالتْ: :أَلَا يُعْجبُكَ أبو
 وكنـتُ أُسَبِّحُ، فقـامَ قبـل أن أتضـيَ سُبْحَتِي، ولـو أَدَرْكُتُه لكرددتُ عليـه : إنَّ


أخرجه الترمذي ـ والثلفظ له ـ وفال : حديث حسن غريب، والبخاري في "التاريخ الكبيره،

 الحافظ في "الفتح" ونسبه إلى البخاري في "التاريخ" والبيهتي في "المدخل" .
 رواية البخاري: (ألا يعجبك أبو فلان)، والمعنيت أبو هريرة كما نص عليه الحافظ في "الفتح" . ومعنى (أسبُح): أصلي نافلة.

قال الحافظ في "الفتح" : (واعتذر عن أبي هريرة بانه كان واسع الزواية، كثير المحفوظ، فكان لا يتمكن من المهل عند إرادة التحديث، كما فال بال بعضن البلغاء : أريد أن أقتصر فتتزاحم القوافي على فيّ الميّ

عن خالد بن سَعِيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن عائشئ



 وفي رواية أن عائثنة أجابت أبا هريرة بقولها: (لَعَلَّه).

وقد مرَّ حديث أبـي هريرة في (الاضططجاع بعد ركعتي الفجر"، وإتراض الْ ابن
 ذلك أبا هريرة، قالل: فما ذَنْبِي إِنْ كنتُ حفظتُ ونُسُوُوا) .









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الحاكم -واللنظ له ـ وصححه ووانته الذهبي، وأخرجه ابن سعه، والفسوي، } \\
& \text { وابن عساكر ، وذكره الجانظ في |الإصابةًا ونسبه إلى ابن سعد وجوّد إسناده. }
\end{aligned}
$$

الأرضَ، نم قال: لقد فَرَطْنَا في قَرَارِيطَ كثيرةِ)(1).

- • قال يزيد بن هارون: سمعت شُعبةَ يقول: (كان أبو هريرة يُدَدلّسُ) . قال الحافظ ابن حبان في مقدمة "اصحيحها): (وإنما قَبِلنا أخبارَ أصحاب
 ويقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحم



يلزق بهم الؤهن) .
وقال الحانظ الذهبي: (تدليسُ الصحابة كثيرٌ، ولا عيبَ فيه، فإنِّن تدليسَهم عن صاحبِ أكبر منهم، والصحابةُ كلّْهم عُدُول) .
 بالحديث، قال: فكتبَ مما أخلته عن أبي صالح عن أبر أبي هريرة، قال: كانوا يتركونَ أثشياءَ من أحاديث أبي هريرة)( ${ }^{\text {(r) }}$



قال الحافظ ابن كثير : (وقد انتصرَ ابنُ عساكر لأبي هريرة، وَرَدَّ هذا النّي
 خلانِهم) . وقال الإمام الجِهْهُ النهبيُّيُ: (هذا لا شيء، بل احتجَّ المسلمونَ قديماً

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (i) أخرجه الستة، وهذا النظ مسلم. وقد مزّ بنحوه من رواية الحاكم في "المستدرلّل، } \\
& \text { (r) أخرجه أحمد في هالعلله - واللفظ له - وابن عساكر نحوه. } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكر (r) }
\end{aligned}
$$

 معه، ويقولُ: أَفْتِ يا أبااهُريرة.

وأَصَحُ الأحاديثِ ما جاءَ عن الزهريِّ، عن سعيد بن المُسِيِّب، عن
 ابن عَوْن وأيوب، عن محْمد بن سيرين، عن أبـي هريرة . وأين مثلُ أبـي هريرة في حِفظِهِ وسعةِ علْمه؟؟!

قلت: قد تقدم بيانٍ حال أبـي هريرة عند الصحابة، وسماعهم منه، وروايتههم عنه، وثناؤهم عليه، واعتراضههم ثم رجوعهم إليه، ثم إن التابعين من أهل الحجاز
 وعرفوا منزلته، ورفعة شأنه، وأطبقوا هم وعلماء اللصرة والشام وسائر الأقطار ـ سوى ما حكي عن بـضض الكوفيين ـ على الوثوق التام بحديث أبـي هزيرة؛ والركون إلى علمه، والخضبوع إلى حفظه وإتقانه، رضي الشه عنه وأرضاه. .


حفظه وعاءين، نهي عمر له عن الإكثنار من التحليث، خونه من كتمان
 أحاديثه الغزيرة.



هذا البُلْعُعُمُ) (1)

 (1) أخرجه البخازي ـ واللفظ له ـ وابن سعد، وابن عساكر .

وما سيتع، التيَ لو أَخبر بها قبل كونها؛ لَبَادَرَ كثيرٌ من الناس إلى تكذيبه، وَرَدُورا ما
 بينكم بالسيوف 'لما صدقتموني) .
وفال الحافظ في هالفتح": : (حملَ العلماءُ الوعاءَ الذي لم يبّة على الأحاديث




 للشريعة ظاهرأ وباطناً، وذلك الباطن إنما حا حاصله الانحـا

 ما وَسِعَه كتمانُها ) .
يَفتحه. يعني من العلم). وعنر : (كان أبو هريرة يقول: رُبَّ كِسِ عند أبـي هريرة لم





 وله أجر - وإن غلط - في اجتهادِه).
عن جعفر بن بُرْقَان: سمعتُ يزيدَ بن الأصمّ يفول: قال أبو هريرة: (يقولون

أكثرتَ يا أبا هريرة! وألذي نَفْسي بيِده، لو أني حدّثتُكم بكل شيء سمعبُّه منِ

وعن سُليمان بن جرب فال: : حدثنا أبو هلال، قال الحسن : قال أبو هريرة:


عن إسماعِيل بن عُبيد الله، عن السائب بن يزيد : سمغ عُمَرَّ يقونٌ


وعن ابن عَجْلان: ‘ٔن آبا هريرة كان يقول: (إني لأُحدِّثُ أحادينَّ، كو

وعن الزهري قالن: قال أبو هريرة لما ولي عمر: (أَقِلُوا الروانِّةً عن


بهذه الأحاديث وعمر حيُّ؟ أما والها إذاً لألفيتُ المحخفةَ ستباشر ظهري) (ً) قال الذهبي : (هكْذا هو، كان عمر رضي الها عنه يقول: :أَقْلَّوا الحديثِّ عن


ولغيره).
وقال ابن كثير : (هنذا محمول من غُمرَ على أنه خشي من الأحاديث التي قد
(1) أخرجهما ابن سعد ـ والللفظ لـ ـ وأخرج أبو نعيم الروابة الأولى، والفسوي الثانية . (Y) أخرجه أبو زرعة الدمششقي في ("تاريخهها، قال شعيب: وإسناده صحيح، واخرجهه ابن عساكر
 أبـي هريرة
(\%) أخرجه عبد الرزان في |"المصنف" .

تضعها الناس على غير مواضعها، وأنهم يتكلَّمون على ما فيها من أحاديث الرُّخَص، وأن الرجل إذا أكثر من الحديث، ربَّما وقع في أحاديثه بعضُ الغلط أو الخطأ، فيحملها الناس عنه، أو نحو ذلك)

 البتة، كيف وقد بعثه إلى البحرين على القضاء والصهلاة، فكان يعلِّمهم، ويفتيهم ويحدِّثهم؟؟

وثمة ما يؤيد ذلك أيضاً :
فعن أبي هريرة رضي الله عنه تال : (بَلَزَ عمرَ حديثي، فأرسلَ إليَّ، فقال :


 عن أبـي هريرة رضي الله عنه قال : (واللَّهِ لولاَ آيتانِ في كتاب اللَّلِّ،
 ( ${ }^{(r)}$ (الرَّحِيمب'
أخرج ابن سعد عن أبي كثير الغُبِرِيّ قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: (إنَّ أبا
هريرة لا يَكْتُم ولا يَكتُب) .

وأخرج - أيضاً - عن عطاء، عن أبي هريرة قال : (مَنْ كَتَمَ عِلْمَاً يُنتِفُعُ به؛ الْلُجِمَ يومَ القيامة بلجام من نار ) .

عن الأعمش، عن أبي رَزِينِ قال: (خرجَ إلينا أبو هريرة، فَضَرَبَ





يمشِ في الأخرى حتى يُصْلِحَهَا(1))



وأخرج أحمد من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه : سمعتُ أبا هريرة يْبتدئ



وعند ابن عساكر: (كان أبو هريرة إذا مَرَّ بالسوقِ فال : أيها الناس، مَنْ





 القاسم (r) القاسم. ثم استعبر، فبكى. . ثم قام

وعن شبابة بن سِّوَار : حدئنا عاصمُ بن محمد، عن أبيه قال: (رأيتُ أَبا هريرة رضي الله عنه يَخْزجُ يوم الجمعة، فيقِبضُ على رُمَانتي المنبر قَائماً، وُيقولِ: (1) أخرجه أحمد، والبخاري في الالادب المفردل"، ومسلم، والنسائي، والروأبة الأولى لفظ مسلم والنسائي، والثانبية في فالأدب المفردالـ
. أخرجه ابن عساكر و الن

حدَّنَا أبو القاسم رسول الهُ الصادق الْحَصدوقُ سمع فَنَحَ باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة، جَلَس) ا(1) وقد حدَّنَ بدمشت :

عن محمد بن كثير، عن الأَوزاعي، عن إسماعيل بن عُبيد الهّ، عن كَريمة بنتِ الحسحاس، فالت: سمعتُ أبا هريرة في بيت أَمْ الدرداء يقول : (ثلاتٌ هنَّ كُفُّث: النياحةُ، وشَقُ الجَيب، والطعنُ في النَّبَب) ${ }^{\text {(r) }}$


رإنما قدمنا رواية ابن عساكر الموقونة، لأن فيها التصريح بتحديث
أبي هريرة بدمشق، في بيت أم الدرداء.

وعن مكحول قال: (تواعَدَ الناسُ ليلةً من الليلي قَبَّة من قِباب معاوية،




 حَحَدَا بلسانه أو بطنه)
(1) أخرجه الحاكم وصححه وأتره اللمبي. والمقصورة: مقام الإمام.
(Y) أخرجه ابن عسار، ، قال شعيب: ومحمد بن كثير هو الصنعاني، كثير الخطا، وباقي رجاله ثنقات
(r) ( ) (أخرجه ابن عساكر .

نماذج من مروباته:

 رسول الهَ






 . ${ }^{(r)}$ (1)
وعن ابن جُرَيْج، عن عطاءٍ قال: قال أبو هريرة: (في كلُ الصحلاةِ يَقْرَاُ، فَمَا

 عنكَ)



(1) ذكره الحافظ المنذري في هالترغيب والترهيبه، والحانظ الهيئمي في هألمجمع"، ، وقالا: رواه الطبراني في ا⿴囗الأسطه يإيسناد حسن .
(Y) أخرجه السنة إلا أبا داود، واللفظ للبخاري
(r) أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية: (فلمَّا حَدَّتَ أبو هريرة، طَأُطَؤوا رؤوسَهم، فقال: ما لِي أَرَاكم عنها مُعْرِضِينَّ واللَّلِ لأرمينَّ بها بين أَكَتانِكُمْ) (1)

 المسجد، فقال أبو هريرة: أَمَّا هذا نقد عَصَى أبا القاسم
 رسول النَ









(أخرجه مالك، والستة إلا النسائي، والرواية الأولى لفظ البخاري، والثانية لفظ الترمذي،

 أخرجه الجماعة إلا البخاري، وهذا لفظ مسا مسلم.
 (مديها) : مكيال معروف لاهل الشام . (إردبها) : مكيال معروف لأهل مصر .
أخرجه مالك، والستة إلا الترمذي، واللفظ لمسلم. قوله (عجب اللنّب) الـنب): هو العظم
اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص .

 (1) (1)







- •
 العباس، ويصرة بن أبيـي بصرة الغفاري، وكعب الأحبار .

وحدَّث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، منهم:







 (Y) أخرجه الفسري -واللفظ له ـ وأخرج أبو داود وابن ماجه المرثوع تقط. فال الحانظ في اتخريج الاذكارا : حديث حسن صحيح.

أبو النَيْث مولى ابن مُطيع، وسعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيَ، وسعيد بن المسيِّب،
























- •





 الحافظِ علينا شرائحَ الدِّينُ أبَي هريرة رضي الشّ عنه) . - • مسند أبي هريرة: خمسة آلاف وثلاث مئة وأربعة وسبعون خـيريثاً؛
 وتسعين حديثاً، ومسلم بمئة وتسعين.
ثالثاً ـ الفقيه:
- •




 هريرة، وجابر بن عَبد الشّ). .

عنهم من الفُتيا .

ونبت أن رجلًا أتى إلى زيد بن ثابت، فسأله عن شيء، فقال له زيد: (عليك
بأبي هريرة) .

قال الذهبي: (أفتى أبو هريرة في دقاق المسائل مع مثل ابن عباس) . - • كان أبو هريرة يجهر في صلاته بـ (بسم الها الرحمن الرحيم) .

 بِأَكْلِه. قال: :ثم قدمتُ المدينةَ على عُمر بن الخطاب، فسألثُهُ عن ذلك، فقال: بِمَ أَفْتَتْهم؟ قال: : فقلتُ: أفتيتُهم بأَكْلِه. قال: نقال عُمر : لو أفتيَّهم بغير ذلك، . ${ }^{\text {(1) }}$

وعن القاضي أبي الطَّيُب الطَّبَري تال: كنّا في حلقة النظر بجامع المنصور،






قال الذهبي : (إسنادُها أثمة. وأبو هريرة إليه الُمُتهى في حفظ ما سما سمعَه من
 علينا العملُ به، وهو أَمْلٌ برأسِهم).
(1) أخرجه مالك في جالموطال، فال شعيب: أسناده صحيح.
 تُباع، نيظتها المـتري كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها .
(r)

$$
\text { . } 719 \text { _ } 711 / r / r
$$

وعن الإمام مالك بن أنس، عن يَحيىى بن سعيد، عن بكير بن عبد الشّ بن








عباس مثلَ ذلك)(1)





 وروى أيوب، عن ابن سيرين: أن أبا هريرة قال لِبنتهِ: (لا تَلْبْسي اللَّهَبَ فانِّي أخشى عليك اللَّهَب) (r)
 الخيلاء والفخر، أو غير ذلكّ، فلبس الذهب مباح للنساء، باتفاق أنمة المسنلمين:
 وعندالفســوي نحوه. قال نمعيبب: إسناده صحيح. (Y) أخرجه الشبخان وغيرمبا، واللفظ للبخاري. والآية من سورة الطلاق: ع . وأبو السنابل: صحابابي، من مسلمة الفُقح. (r) أخرجه عبد الرزات في اللمصنفه، وابو نعيم، وابن عساكر . قال شعيب: إسناده ضتيح.

لأبي هريرة كلام حسن، ومواعظ جمة، فمن ذلك:
عن أبي سلمة قال : قالن أبو هريرة وأبو ذر : (بابٌ مِن العِلْمَ نتعلَّمه، أحبّ إلينا من ألف ركعة تطوعاً. وباب نعلًّمه، عملنا به أو لم نعملْ به، أحبّ إلينا من

وأخرج إبو نعيم عن قتادة، عن أنس، عن أبمي هريرة أبرة قالل : (ألَا أدلّكم على
غنيمة باردة؟ قالوا: ماذا يا أبا هريرة؟ قال: الصوم في الشتا الشتاء) .
وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال: : (لا تغبطنَّ فاجراً بنعهمتهِ، فإنَّ من



 القرآن مزامير)

مكانته وثناؤمم علي:

- • عن الوليد بن عبد الرحمن، عن ابن عُمَرَ: أنَّهُ قال لأبـي هريرة: (يا

(1) أخرجه الفسوي في پانريخه، وابن عبد البر في اججامع بيان العلم،، وابن عساكر في

اتاريخهاه
(Y) سورة الإسراء: الآية 9V .

أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر ، وعند ابن سعل نحوه. والجلاوزة: الشرطة.

 اتباع الجنائزه ، واعتراض ابن عمر .

وعن الأعمش، عن أبـي صالح قال : (كان أبو هريرة رضي الله عنه من أحفظٍ
*) أصحاب محمد (1)
وقال الإمام الشافعيَ : (أبو هريرة أَحْفَظُ مَنْ روى الحديث في دهره)
قال الذهبيج في ترجمته من (امعرفة القراء)" : (وكان إماماً، مُفتياً،
فقيهآ، صالِحاً، حَسَنَ الأخحلاقَ، متواضِعاً، مُحَبَّباً إلى الأمة) .
ووصفه في پتذكرة الكفاظه بأنه : (كان من أَوْعِة العِلْم، وعن كبار 'أئمة
الفَتوى، مع الجَلَكة، والُعبادة، والتواضع) .
وافتتح ترجمته في "اسير أعلام النبلاء") بقوله: (الإمامُ الفقيهُ، المـجتهِهُ'،
 الأَنْبَات) .

وقال ابن كثير في: ترجمته من االبداية والنهاية" : (وقد كان آبو هريرة من الصدق والحفظ، والديانة والعبادة، والزهادة، والعمل الصالحِ؛ علىى جْنب عظيم) . ونعته الحافظ في ("تقريب التهذيب") بأنه : (حافظ الصحابة) . من أخخباره الشخصية :

أمه : أُمَيمة بُت صُبيح - أو صُفيح -، أسلمتٌ وصدقتْ. وقد مرت قصة إسلامها .

ويستنتج من كلام :أبسي هريرة: (نشأتُ يتيماً، وهاجرتُ مسكيناً)، أن أباه كان توفي، وهو صغير •
 . أخرجه ابن عساكر (Y)

وله أخ : يقال له : كريم.
وخاله : سعد بن صُفيح - أو : صبيح - من أشِدَّاء بني دَوْس، وكان في
 قتله هشامُ بن المغيرة المخزومي، لمظْله إياه بمهر أخته . وابن عمه: أبو عبد الله اللدوسي، من الرواة عن أبسي هريرة، وله تر جمةٌ في
"تهزيب الكمال" و عختصنراته.
وابن عمه: أبو هاشّم الدوسي، روى عن أبي هريرة، لكنه مجهول الحال،
كما قال الحافظ في ("تقريب التهذيب" .
زوجه وأولاده وأحفاده :
زوجته بسرة بنت غزوان، وقد مرّ ذكرها .
ابنه المُحَرَّر : له رواية عن أبيه. قال الحافظ : مقبول. وقال خليفة بن خياط
في (طبقاته) : (مات زمن عمر بن عبد العزيز) .
وبلال وعبد الرحمن ابنا أبـي هريرة.
حفيداه: نعيم بن المُحَرَّر، وعبد الرحمن بن بلال.
وفـاتــه :
أخرج ابن عساكر عن أبـي هريرة أنه كان يقول: (تشبثوا بصلغي
معاوية، اللهم لا تدركني سنة ستين) .
وذكر الحافظ في "الفتح" نحوه، ونسبه إلى ابن أبي شيبة، ولفظه : (إن أبا هريرة كان يمشي في السوق، ويقول: اللهم لا تلركني سنة ستين، ولا إمارة الصبيان). ثم قال الحافظ : (وفي هذا إثارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة ستين، وهو كذلك، فإن يزيد بن معاوية استُخلف فيها، وبقيَ إلى سنة أربع

## (1) وستين، فماتَ، تُم ولي ولُلُه معاوية، فمات بعد أشهر) (1)

- • عن سَلْم بن بشير بن جحل قال: (بكى أبو هريرة في مُرضهه، فقيلَ

 أيتهما يُسْلَكُ بـي

قال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دُكَين قال: حدثنا أبو مَعْشُر، عن سعيل






 . ${ }^{(r)}$ ("!
وعن محمد بن عَمْرو قال: سمعتُ أبا هريرة - وجئتُه في مرضه أَعُودُه ـو وهو يقول: (قد قلتُ لأهللي: إذا أنا متُّ، فلا تُعَمِموني، ولا تَقَمِّصُوني، فإنَّ

عن مالك بن أنس؛ عن الْمَقُْرِيٍ، عن أبي هريرة: : (أَنَّ مروان دخحل عليه في
(أخرجه ابن سغد ـ واللفظ له ـ وأبو نعيم، وابن عساكر، وذكره الحافظ في پالإصابةه" ونسبه (Y)
!
(

شكواه الذي مات فيه، فقال: شفالكَ الشّ يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهمَّ إنّي أحِبْ لقاءُك، فأَحِبَّ لقائي. فال: فما بلغَ مروانُ أصحابَ القطا، حتى مات أبو .
ولما مات نزل الناس من العوالي، وشيَّعوه، وفيهم ابن عُمر، وأبو سعيد الخُذْرِي، ومروان بن الحكم، وخلق كئير من الصحابة وغيرهم.
وصلى عليه الوليد بن عُبة بن أبي سفيان، وهو أمير المدينة، وكان ذلك عند صلاة العصر . وكانت وفاته في داره بالعَقيق، فَحُمل إلى المدينة، فصلِّي عليه. تم دُفن بالكقِيع، رضي الشا عنه وأرضاه.
عن ثابت بن مِسحَل قال: (كتبَ الوليدُ بن عُبَه إلى معاوية يُخْبُرُه بموت

 (r) الدار ، فر حمه الها

- • وفي سنـة وفـاته ثــلاتـة أقوال: ســـة (هV هـ)، أو (همه)، أو ( $-\infty$ - 9 )

قال ابن عُينة: قال هشام بن عروة: (مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخمسين). وفيها أزَّخه خلينة، وعَمْرو بن علي، وجماعة .
وقال ضَمْرة بن ربيعة، والهيثم بن عديّ، وأبو مَعْسر: مات سنة ثمان

وقال الواقدي، وأبو عُبيد، وغيرُهما: مات سنة تسع وخمسيني. زاد

(1) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر ، وابن أبي الدنيا.
(r) أخرجه ابن سعد من طريق الواتدي، وهو في هالمستدركّه، وابن عساكر .

وخمسين، وعلى أم سَلَمةً سنة تسع وخمسين، ثم تُوفي بعد ذلك فيها .


 هي عائشة، كما قال هشام بن عروة أنهما ماتا في سنة واحدة أني) .
 (الإصابة")، فقال : (والمعتُمد في وفاة أبـي هريرة قول هسُام بن عروة) .

وذكر كثير ممن ترجمم له أنه توفي وله ثمان وسبعون سنة، فعلى هذا يكون ميلاده سنة (Y1) قبل الهجرة.

## (11) (11) - O人 - ...



\& \& \&















 التهـذيب (YY


## اسمه ونسبه ونسبته:



والجُهَنِيُّ : نسبةَ إلى جُهَنْنَ، وهي قَبيلة من قُخاعة . وجهينة هو ابن زيد بن ليث بن سُود بن أَسلم بن إلحافـ بن قُضَاغة .

والقُضَاعي : نسبة إلى قُضَاعَهَ

اختلف في كنيته على أقوال : فقيل: أبو حَمّاد، ويقال: أبو عَبْس، ويقال: أبو عَمْرو، ، ويقال: أبو فامر، ويقال: أبو أسد، ويقال : أبو لبيد، وْيقال: ' أبو: أسيد

قال الحافظ في پالتقريب)": (انختلف في كُنيته على سبعة أقوال، أشهرزها:

> أبو حماد).

قلت : وذكرها يحيـي بن معين في ("تاريخهة) دون غيرها .




إسلامه وهجرته، وبيعته :
ذكر الحافظ المتقن أبو سعيد بن يونس في (اتاريخ علماء مصر "أن عقبة:
(كانت له السابقة والهجرة).
ووصفه أبو عُمر الكِنْدي في كتابه "تسمية ولاة مصره بأنه: (قديـم البهُجرة والسابقة والصحبة) .







مـ النبي
صحب عقبة رسول اللهُ
 والتزكية، فحفظ عنه علماً طيباً مباركاً فيه.

 أَعُوذُ بِرَبِّ الكَّاسِهِ ، .
قلت: هذا يدلّ على تقدُّم إسلام عقبة، لأن السورتين مكيتان.
 فال: هيا عقبةُ، قُلْ". فاستمعتُ.

 بربٌ النّاسِهِ، فقرأتُ معه حتى ختمها . تم قال : "ما تَعَوَّذَ بمثلْهِنَّ أَحَدُ") .
وعن القاسم - مولىى معاوية - عن عُقبةَ بنِ عامر قال : (كنتُ أَقُودُ (1) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر واللفظ له.


 فَرَغ رسولُ اللَ وعن القاسم أَبَي عبد الرحمن، عن عُقْبَة بَنِ عامر قال: (بَيْنَا :أَقْودُ












 إلى بُطْحَانَ أو إلى العَقِقِى، فيأتَيَ منه بناقَتينِ كَوْمَاوَنِّنِ، في غيرِ إثمَ ولا قَطْعِ (1) أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، وأحمد، والحاكم، والرواية الأولى لنظ

$$
\begin{aligned}
& \text { مسلم، والثلالثة الأخرى لبنسائي. } \\
& \text { (r) أخرجه، النسائي، وأبو داوّد. }
\end{aligned}
$$

 المَعَز إذا تَوِي ورعَى وأتىَ عليه حَوْلٌ . والجمع : أَعْدِّة .





 فقلتُ : يا رسولَ اله، ،بمَ نجاةُ المؤمن؟ قال: (ايا عقبةُ، أَخْرِسْ لسانكَكِ، ولْيَسَعْكَ










 وعن يَزيد بن أبـي حَبيب، عن أَبـي الََير، عن عقبَة بنِ عامر رضي الله عنه (1) أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وأبو داود، وأبو نعيم، وابن عساكر . توله (كوماوين): الكوماء من الإبل : العظيمة السنام . ( أخرجه الترمذي ونال : حديث حسن . وحسَّنه عبد القادر الأرناؤوط، وصححه الألباني
 ( ( ) أخرجه الجمهاعة، واللفظ للبخاري.




قال الترمذي: (معنى هذا الحديث: أنهم كانوا يَخرجون في الغزوّو، فيمرُؤون

 رُوي عن عمَر بن الخطابِ رضي الشَ عنه أنه كان يأمر بنحو هذا) .

وعن أبمي قَبِلِ المَعَعَفِرِّ، عن عقبة بن عامر رضي الهُ عنه فالل: (سمْعتُ رسول الهَ

 ويُضيِّعون الصلوات)(r) (r)





(1) أخرجه الجماعة إلا النسائي، والفظ للبخاري



 أخرجه اللنيخان، واللفظ للبخاري.

طرف من سيرته وشمـاثله:
 فَرَوَّختُها بِعَيْيِّ، فأَدْرَكُتُ رسولَ الهَ



 إلا الشه، وأنَّ محمداً عبدُ الهُ ورسولُه؛ إلا فُتِحَحْت له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ، يَدخل

عن الحارِت بن يَعقوب، عن عَبْد الرحمن بن شِمَمَاسَةَ: (أن فُقَيْماً


 عَصَى(1)



 (1) أخرجه الستة إلا البخاري، وهذا لنظ مسلم، وأخرجه الحاكم وأبو نعيم وعندهما زيادة.
 ! إلى مجلس رسول الهّ
 "صحيح مسلمه: لم أعانيه، باليله، وني بعضها: لم اعانِيْ، بحذنها، وهو الفصيح، والأول لغة معرونة.


 وأخرجَ ابن عساكر؛ نحوَه، وعنده فيه : (فتُوفي عقبة وله بضعةٌ ونستون - أو











وعن عامر بن ذُرَيح الحِمْيرَي قال: (بتُّ. عند عقبة بن عامر أنا

 (1) (أخرجه النسائي ـوهذا: لفظه ـ وأبو داود، والترمذي، والطيالـي، والفسوي، وألحاكم وصححه وأتزه اللذهبي
 (Y) أخرجه البخاري في شالأدب المفردها . وتصحَفت فيه لفظة (السيباني) إلى (الشُشيباني) بالكشبن المعجمة. ( ( ) أخرجه ابن ماجه -واللفظ له ـ والفسوي، وابن عساكر، وأخرج المرفوع منه أبو داود، والحاكم وصححه وأفزَّه اللذهبيـي وني رواية الفسوي : (فأصاب الوقت، وأتمَّ الصاةلاة).

تكون أَعْطْيْتَ ثوباً أو رغيفاَ، فتلحق به)
وحَدَّثَ عقبة : (أنّه قَدِمَ على عمَر بفتح دمشتَ، قال : وعليً خُفَّان . فقال لي
 تُمانية أيام . قال : أحسنتَ وأصبتَ السُنّة) .

وفي رواية : (تال : كنتَ تمسحُ علِهما؟ قلتُ : نعمـ. قال : مُذْ كَمْ قلت :

عن الليث بن سَعْد قال: حدثني أبو عُشَّانَة قال : (رأيتُ عقبةَ بن عامر
يصبغ بالسّوَاد، وكان يقول:
نُنُغِيرِ أَعْلَهَا وتَأْبَى أُصولُها . قال : وكان شاعراً)

جــهــاده:
كان عقبة بطلَ شجاعاً، من الرماة المذكورين، سـمع النبـي الرمي، فكان يتعاهله، ويحافظ على ممارسته. غزا مع النبـي وغزا البحر .

قال ابن سعل في ترجمته من עالطبقات" : (صحبَ النبيَّ رسولُ الله الشام ومصر، وشهلد مع معاوية صِفِّنين) .

وقال النووي في ترجمته من لاتهذيب الأسماء واللغات"| : (شهد فتوحَ الشام، وهو كان البريد إلى عمر بن الحططاب رضي الله عنه بفتح دمشق، ووصلَ المدينة في
. أخر جه ابن عساكر (i)
 . أخر جه ابن سعد، والفسوي المري (Y)

سبعـة أيـام، ورجـع منهـا إلـى النــام فـي يـوميـن ونصـف؛ بـدعـائه عنـلـ قبـر

وقال ابن يونس : (شهد فتح مصر واختطًّ بها) .


 صفتّ من الروم حتى دخلّ فيهم)(1' الحديث . وأغزاه معاوية بن أبـي سفيان البحر سنة (VVهـ) .

الـوالـي :
ولي عقبة إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، من سنة (£ \&هـ) إلي سنة

أخرج البخاري فيّ "تاريخه الصغير" عن مَرْدَد بن عبد الهّ قال : (إنَّا لجُلوسنٌ
عند عقبة بن عامر الجُهني، وهو أميرٌ علينا بمصر ).
 بمصر لمعاوية بن أبـي سفيان بعد عُتبة بن أبتي سنفيان، سنةَ أربع وأربعين . ثم




 (1) أخرجه أبو داود، والترمذي، والطيالسي، والخاكم وصححه وأقره الذهبي، والخرئريه


إسكندرية، فلما توجّه عقبةُ سائراً، استولى مسلمةُ على الإمارة، فبلغ ذلك عقبة،
 قال ابن خبان في "مشاهيره") : (مات وهو والي بمصر، سنة OA).

قلت: قوله: (مات وهو والِ)، خطأ.
علمـه ومروياتـه :
كان عقبة رضي اله عنه من علماء الصحابة وفضلائهم، مقرئأ، فقيهاً، فرضياً، فصيحاً، مفوهآ، شاعراً، كاتبآ، وروى حديثاً كثيراً.

الــــارىء:
قال أبو سعيد بن يونس : (وكان عقبة قارئاً، عالماً بالفرائض والفقه، وكان

 على غير التأليف الذي في مصحف عثمان. وكان في آخره: وكَتَبَ عقبةُ بن عامر
 يشّكّون فيه) .

عن أبـي عبد الرحمن الـُحُلي : (أن عقبة بن عامر كان من أحسن الناس صوتاً
 قالل : ما كنتُ أظن أنها نزلت).

قال الذهبي : (معناه: : ما كأني كنتُ سمعتُ، لِحُسنْ ما حَبَّرَها عقبةُ بتلاوتِهِ . أو يكون الضمير في (نزلتُ) عائدأ إلى آياتِ من السورة استغربها عمر . وانه
(1) محلدث ثُقة، خحدث عنه أبو سعيد بن يونس، وخلق كثير • توفي سنة (YاMهـ).

قال ابن يونس : (روى عن رسول الله
وترجم له الذهبي:في اتذكرة الحفاظ"، وقال: (في حديثه كئرة)؛

عن هسُام بن أبسي رقية اللَّخْمِي قال: (سمعتُ مَسْلَمة بن مُخَلَّذْ وهو

 بما سمع من النبـي

 ورحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر بمصر، ليسمع منه جديث "(r)"(متر المؤمن")

وعن عبد الرحمن بن عائذ، عن عقبة بن عامر الجُهْني قال : (ذهبَّ إلي








(Y) أخرجه ابن الأثير في >أْنَّد الغابة) بإسناده إلى عقبة .

عن مِسْعَر، عن سعد بن إبراهيم قال: : (أهلُ مصر يحدِّثون عن عقبةَ بن
عامِ، كما يحدِّث أهلُ الكوفة عن عبدِ الش) (1)
عن عقبةَ بن عامر : (أنَّهَ لما حضرتْه الوفاةُ قال : يا بَنْيَّ، إِنّي أنهاكم


عن يزيد بن أبسي حَبيب قال: سمعتُ مرثدَ بنَ عبد الله اليَزَنِيَّ قال :




عن عبد الرحمن بن شِمَاسة المَهْرِيّ قال: (كنتُ عند مسلمةَ بن مُخَلَّلَّ ،
 الْخَلْق، همْ شُرٌ مِنْ أهلِ الجاهلية، لا يَدْعُون الهَ بشيء إلا رَدَّهُ علبهِمَ فَبَيْنَما هم




 .يَبْى شرارُ الناسِ، عليهِمْ تَومُ الساعةُ
(1) أخرجه أخمد في (العللهل) وعبد الشا هو ابن مسعود.
(Y) أورده الههيشمي في "المجمع" وقال: : رواه الطبراني في پالكبير"، وفي إسناده ابن لَهِيعة، ويحتمل في هذا على ضعفه. توله (لا تدينوا): أي لا تستدينوا
 كبير مُخْضْرَمَم
أخرجه مسلم وهذا لفظه، واستدركه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه!

وروى عنه جماعة:من الصحابة والتابعين، منهم:









روي له عن رسول اله هِ
منها على سبعة، وانفرد البخخاري بحليث، ومسلم بتسعة.
وأخرج حديثه الجماعة
الفـقــيـه :
ذكر ابن يونس، والكندي، والذهبي، أن عقبة كان عالماً فقيهاً فرضياً .


 أصبتَ فَكَكَ عشرُ حسناتِ، وإنْ أخطأْتَ فلكَ حسنةّ)") .
وعن يزيد بن أبـيَ حَبيب : أنه سمع عبد الرحمن بن شِمَاسَة المَهْرِيَّي يقول:


سبحانَ اله، فلم يجلسُ، ومْضَى على قيامِه، فلما كان في آخرِ صلاتِه سجدَ


لِكَيما أجلسُ، لكن السنة الذي صنعتُ) (1)
مكانته وثناؤهم عليه :
عن قيس بن أبـي حازمِم، عن عقبة بن عامر الجُهَهي: (وكان من زُفَعَاء

وقال الحافظ أبو سعيد بن يونس : (كان عقبة قارئاً، عالماً بالفرائض والفقه، ،
ووكان فصيح اللسان شاعراً) .
وأطاب الذهبي الثناء عليه، فقال في (السير"؛ : (ركان عالماً، مقرِئاً،
فصيحاً، فقيهاً، فَرَضِيًّا، شاعِراً، كبيرَ الشُأن).
وقال في "التذكرة") : (كان فقيهاً علَّمة، قارِنَاً لكتاب الهّه، بَصيراً بالفرائض ،
فصيحاً مُفَوَهاَ، شاعراً، كبيرَ القَدْرُ ).
وحلّه في „الكاشف" بقوله : (صحاببي كبير، أمير شريف، فصيح، مقرِىه،
فَرَضِيٌّ، شاعر) .
وقال الحافظ في "التقريب" : (صحابـي مشهور . . . وكان ففيهاً فاضلً) . وقال المحددث يحيـى بن أبـي بكر العامري اليمني في (الرياض المستطابة) :

من أخباره الشخصية:
ذكر ابن حزم في „الجمهرة" أن لعقبة عقباً في الأندلس، فقال : (كان
(Y) أخرجه مسلم ني حديث (نضل قراءة المُمَعرُدْتين).
rar
 يوسف بن سليمان بن عقبة بن مصدق بن عياض بن عقبة بن عامر . وأَنٌ له، ؛ مات
 سعيد بن أبان بن عبد الله بن المُعافى بن عبد الله بن بشر بن عقبة بن عامر المذكور؛


ومنه يعرف أن لعقبة ولُدين، هما : عياض وبشر .
سكن دمشتُ، وكانت له بها دار بناحية قَنْطُرة سنان من باب تُوما
ثم انتقل إلى مصرُ والياً لمعاوية سنة (ع \&هـ)، فنزلها، وابتنن بها داراًّ،
وتوفي بها .

وفــاتـه :
توفي رضي الله عنه بمصر سنة ثمان وخمسين، كذا أزّخه ابن يونس، وْغيرهْ وقال الو اقدي: تونفّي فين آخر خلافة معاوية بن أبـي سفيان

وقال الحافظ في پالتقريب") : مات في قرب الستين •
ومردّ القولين إلى قول ابن يونس •
ودفن بالمُقَطَّم مقبرة أهل مصر .
(1) هو أحد أبواب مدينة دمششق من الجانب الشرقي. Yqs





 ( الــدمشقي 10\&/E YY


 VV



 المحدثين YY ت -VA _ VV/Y

 .TYY, \& 91 , \&. 9

اسمه ونسبه ونسبته :
سَمُرَة بن جُنْدُب بن هلالِ بن حَرِيج بن مُرّة بن حَزْن بن عَمْرو بن جابر بن غُسُين بن لأي بن عُصيم بن شَمْْنَ بن فَزَارة، الفَزَارِيّ . كان له حلف في الأنصار .

يكنى أبا سعيل، ويقال : أبو عبد الله، وأبو عبل الرحمن، وأبو مُحممل، وأبو
سُليمان .

مشـساهــهه:




 وقال ابن خزم في
 خمسةَ عشرةَ عامباً) . مـع النبي
أخرج الشيخحان عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال : قال سَمُرَة بن جُنْدُبُ : (لقد




عن قتادة، عن الحَسَن، عن سَمُرْ قال : (أَمَرَنَا النبيُّ الإمام، وأن نتحابَّ، وأن يُسَلًّمَ بعضُنا على بعضِ)(1)

وعن ثعلبةَ بن رِبَاد العَبْدي - من أهل البصرة -: أنه شهد خطبة كِسْمُرة بن جُندب، فذكر في خطبته، قال سمرةُ: (بينما أنا يوماً وغلامُ من من الأنصار ، نرمي غَرَضاً لنا، على عهدِ رسول اللا















 توبةَ، واللَّهِ لقد رايتُ منذ قمتُ اصحلُ ما أنتم لاقونَ في دنباكم وآخرتِكم، وإنه
(1) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

واللَّهِ لا تقوم الساعة حتى يَخرج ثلاثون كذًّاباَ، آخرهم الأَغْور الدّجّالّل، مْمُسورِ






 -


* قدَدَهَا ولا أَخَّرِ ها)

 فأكلَ، وأكَلَ القومُ، فلم يزالوا يتداولونها
 أَمَّا مِن الأرضِ فلا، إلا أْنِ تكونَ كانت تُمَدُّ من السماءه ).

وفي رواية : (فقالل رجل لِسَمُرة: هل كانت تُمَدُ؟ قال : فَمْنْ أَيْشِ تَعْجَبُ؟! ما (1)



 تصحيفـ، صوابه (بَأَرِر): أيى بجمعِ كثير

كانتْ تُمَدّ إلا مِن هَاهُنا ـ وأشارَ إلى السماء ــ)
طرف من سيرته وشمائله :

الأنصار، واشترطت عليه أن يكفل سمرة، ففعل، وعاش الغلام في حِجْر زوج
أمه، حتى كبر .
 معه. وله رواية وشرف، ذو صفات عالية، وأخلاق فاضلة، جريء النفس، ثابت الجنان

وكان شُديداً على الخوارج، استعمله زياد بن أبيه على البصرة والكوفة،
وولي البصرة لمعاوية .
عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن أبيه، عن سَمُرة بن جُندب



 ولو صارعتُه لصرعتُه! قال : (افصارِعْه|" . فصارعتُه فصرعتُه، فألْحَقَنَي) قلت: هذا يدل على جرأة سمرة وشجاعته، وححبّه للجهاد، وقوةِ جسمه،
 (1) أخرجه أحمد، والترمذي وقال: حسن صحيح، والدارمي، والحاكم وصححه ووافقه


 الأنصاري الذي تزوج أم سمرة: مُرُيَ بن سِنَّان، وهو عم أبـي سعيد الخذري .

جماعة من الأثبال؛ رحمة بهم، وإشفاقأ عليهم، خشية أن لا يكون لهم صبر على عضِّ السيوف، وَوَقْع النهام وَوخزِ الرِّماح، فيفروا من المعركة إذا مسَّهم لَفْحُ

 المعركة، فكل منهما عنده ميزة تتطلبها المعركة وساحة الجهاد . وتلك تراك تربية عالية؛
 عن خبيب بنُ سُليمان، عن أبيه سُليمان بن سَمُرة، عن أبيهِ سُمرة: أنه


وعن ابن عَوْن قالن : قزأُتُ عند الحَسن كتابَ سَمُرة بن جندب إلى بنيه،
 صَبُوح"(r)

وكان سمرة:شديداً على الخوارج، فقتل منهم جماعة .
قال ابن عبد البر في ترجمته من صالاستيعاب") : (كان شديداً على الحَحُوُوْرِيَّة

 عليه، وينالون منه، وكان ابن سيرين والحَسن وفضلاءُ أهل البصرة يُّنون عليه؛ ويحملون عنه) .

عن سُليمان بن حرُب: حد حدثنا عامر بن أبي عامر قال : (كُنَّا في منجلس

: (1)



نَيْفَتْ هذه ـ يعنون دار الإمارة - قُتِل فيها سبعون ألفاً! فجاء يونس، فقلت له : ي يا أبا عبد اله، يقولون كذا وكذا؟ قال: نَعَمْ، مِن بين قتيلِ وتَطبع • قيلِ له: : ومَنْ فَعَلَ ذلك يا أبا عبد الش؟ قال: زيادّ، وابن زياد، وسَمُرة. قيل : لِمَ؟ قال: كان واله

قَدَرأ، لم يكن عنه مرحل)
قال البيهقي : (نرجو لسمرة بصحبته رسول الش
عن سليمان بن مسلم أبي المعلى العجلي: سمعتُ أبي يقول: (شهدتُ سمرةَ، وكان زيادٌ يَستخلفُ سمرةً على البصرة ستة أشهر، وعلى الكوفة
(r) ${ }^{(r)}$ (أشهر

قال ابن عبد البر : (فلما ماتَ زياد، استخلَهُ على البصرة، فَاقَرَّه معاويةُ
غليها عاماً أو نحوه، ثم عَزَلَه) .
وذكر خليفة والطبري والذهبي أن معاوية ولى سمرة على البصرة سنة

علمـه ومرويـاته:
حغظ سمرة عن رسول الهُ وكان وثيق الحفظ، رضي الشا عنه .


عن الحسن قال: قال سمرة: (حفظتُ سَكْتَين في الصلاة: سكتَّ إذا كَبَر الإمامُ حتى يقرا، وسكتةً إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورةٍ عند الركوع. قال :
(1) أخرجه الفسوي، والبيهقي في الدلالثله،
 ( أخرجه الشيخان، واللفظ لمسلم، وقد مز بطوله ص (Y)

فأَنْكَرَ ذلك عليه عمرانُ بُن حُصَين، قال: فكتبوا في ذلك إلى المدينةٌ إلى أبَيِّ،
نَصَذَّف سَمُرْرَة)
وفي رواية : عن الحسن': (أن سمرةَ بن جُنْدُب وعمرانَ بن حُصين تُذاكَرا،





 حتى يبدوَ الفجرُ، أو قال : حتى يَنْفَجِرَ الفجرجّه(')



 وقد مرّ حديث ثعلبة بن عِبَّد، وقد سمع حديثاً طويلاً من سمرة في خطبة
 أَخَرَّها عن موضعِها ()
(1) أخرجه أحمد، وأبو داود ـ ولفظ الروايتين له ـ والترمذي وحسُنّه، وابن ماجه، والحْاكم'



 أربع كلمات وكذا رويتهنّ لكم، فلا تزيدوا عليَّ في الرواية، ولا تنقلوا عني غير الأربع.

عن ابن سيرين قال : (في رسالة سمرة إلى بَنيه علمٌ كثير ) .
وفي رواية أخرى عنه قال : (عليكم برسالةِ سمرة بن جندب إلى بَيْيه؛ فإنَّ
فيها علماً حسناً) .

كثيرة) .
وقال ابن عبد البر في پالاستيعاب") : (وكان سمرة من الحفاظ المُكُكْرِين عن
رسول اله
وقال ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار") : (كان زياد يَستعمله ستة أثهرٍ
على البصرة، وعلى الكيوفة ستة أشهر، فحديثُه عند أهلِ المِصْرَيْن) .
سماع الحسن البصري من سمرة:
في سماع الحسن من سمرة خلاف، والصحیِح أنه سمع منه، كما رجَّحه ابن المَدِينيٍ والبتخاري والترمذي والحاكم وغيرهم .
أخرج البخاري والنسائي عن حَبيب بن الشَّهِيد قال : (أَمَرني ابنُ
 جُجْندب) .

وأخرج الترمذي عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي
قال : "صلاةُ الوُسْطَى : صلاةُ العَصْرِ") .
قال أبو عيسى: قال محمد: قال علي بن عبل الها : حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صححِح، وقد سمع منه.
 بَبْعِ الحيوان بالحيوان نَسِيئة) .
 صححٌِّ هكذذا قال علي بُن المَلِينيِّ وغيرُه. انتهى .

وقد صحح الترمذي أحاذيث الحسن عن سمرة في كثير من المواضع .
 قال : (وحديثُ سمرة: لا يتوهَّم متوهِّمٌ أن الحسنَ لم يَسْمَعْ من سمرةَ، فإِنه قذِ سَمْعَ منه)

وقال الذهبي في ترجمة سمرة من "السير" : (وبينَ العلماء فيما روى الحسسنُ عن سَمُرَةَ اخختلافُ في الاأحتجاجِ بذلك، وقلِ بَتَتَ سماعُ الحَسن من سَمُرة، ،ولقيه بلا ريب، صَرَّحَ بذلك في حديثين) .

وذكر في ("اريخ :الإسلام" أسماء بعض مَن روى عن سمرة؛ وقال؛ (والحسن بن أُبي الحسن؛ وسماعُه منه ثابت، فالصحيح لزومُ الاحتجاجِ بروايته
 علماً زائداً على ما عندهم من نَفْي سماعه منه) .

روى سمرة عُن النبـي
وحدث عنه: الأَّْْقَع بن الأَّْلع، وتُعلبة بن عِبَاد، والخسنن البَّبري؛ والربيع بن عَمِيلة الفَزَارِيّ، ، وابناه: سَعْد بن سَمُرة بن جُندبِ، وسُلَيْمان بن



 مسنده مئة حديث وْثلاثة وعشرون حديثاً. اتنققا منها على حديُين، وانفرد البخاري، بحديث، ومسلم بأربعة.

$$
r \cdot \varepsilon
$$

وأخرج حديثه الجماعة .
مكانته وثناوّهم عليه :
قال ابن عبد البر في ترجمته من هالاستيعاب") : (كان ابن سِيرين والحسنُ وفضلاءُ أهل البصرة يشنون عليه، ويحملون عنه) .

عن عبد الله بن صُبَتْح، عن ابن سيرين قال : (كان سَمُرَةُ ما علمتُ عظيمَ الأمانة، صدوت الحديث، يحبُ الإسملامَ وأهلَه(1)

من أخنبار الشخصية :
مات والد سمرة وهو صغير، فتأيَّمتْ أُمُه، وقدمتُ به المدينة،
وتزوجتْ مُرَيَّ بن سِنَان عمَّ أبـي سعيد اللُخدرِيّ .
أخوه لأمه : ثابت بن مري بن سنان .
ابناه : سعد بن سمرة بن جندب، وسليمان بن سمرة بن جندب . وقد روياعنه .
وكان له بالبصرة بقية وعَقِب :
قال ابن حزم في घالجمهرةه: (وله عَقِب بالبصرة، منهم كان الفَزَارِيُّ الُمنَنِجمَ، واسمُه محمد بن إيراهيم بن حبيب بن سُليمان بن سَمُرة بن جُنُدبِ . وجعفر بن عبيد الله بن محمد بن جعفر بن سعيد (Y) بن سَمُرة بن جُنْدَبَ، محدِّت .


أتى الكوفة، فاشترى بها دورآ في بني أسد بالكُناسة، فبناها ونزل
بها. ونزل البصرة، واختتطّ بها، وسكنها .
(أخرجه أحمد في "الثعلله والفسوي في \#تاريخهه، وابن عبد البر في هالاستبعاب"ل .



وفــاتـه :

- • عن شُعْبةَ، عن أُبي مسلمة، عن أبـي نَضْرة، عن أبـي هريرة: (أنَّ


روى إسماعيلُ بن 'حكيمّ، عن يونس، عن الحسن، عن آنسِ بن حكيم فالٍ



(r) ${ }^{\text {(الليَّ من الموت }}$

وروى نحوه ححمَّاذ بن سْلمة، عن علي بن زَيْد، عن أوْس بن خاللد قال:
 سألَنِي عن أُبـي مَحْلُورة، فقلتُُ لأبـي محذورةً: مَا لَكَ إذا قدمتُ عليكَ تِنسألُّني عن سمرةَ، وإذا قدمتُ على سمرةَ سألَني عنك؟؟! فقال : إنِّي كنتُ أنا وسمرةٌ وأبنو



وقال عبد الرزاق :' أخبرنا معمر : (سمعت ابن طاووس وغيره يقولون: قال


 جدآ، ولم يصخ لأبي نضرة سماع من أبي هريرة، وله شويهد). فذكر : ثلاثة أحاديث أوردناها أعلاه.
قال شعيب: لا يصحّ


فماتَّ الرجلُ قبلهما، وبقي أبو هريرة وسمرة، فكان الرجل إذا أرادَ آن يَغيظ أبا هريرة يقول: :مات سمرة، فإذا سمعه غُشي عليه وصَعِق! ثم مات أبو هريرة مبرَ

قال ابن كثير : (وقد ضعف البيهتي عامة هذه الروايات؛ لانقطاع بعضها وإرساله)

- • • قلت: ومع ضعف هذه الروايات، فإن معنى الحديث ـ والهُ أعلم -:
 مملوءة ماءٔ حاراً، كان يتعالج بالقعود عليها من وجع أصابهـ، فمات فيها، رضي الشا عنه.

أخرج ابن سعد، عن وَهب بن جرير بن حازم قال : حدئنا أَبي قال: : سمعتُ


 جَوْفي؟ فلم يزْ كْ كذك حت حتى مات) .

قال الذهبي في nتاريخها): (وإنْ صَحَّ هذا، فيكون ـ إن شاء الهّ ـ ـ قوله عليه


وقال داود بن المُحَبَرَ البَكَراويّ : عن زياد بن عُبيد الهَ بن الربيع الزِّياديِّ، عن




(1) الْكَانُون : المَوْقِد .

كذلك إذا خسفـَ به، فَيُظَنُّ أن ذلك الذي قيل فيه) .
وجزم الإمام البخأري في "تاريخه الصغير" بذلك، فتال : (ووقَ في البنار؛
فمات) .
وقال ابن عبد البر: في "الاستيعاب"): (وكاتت وفاته بالبصره، فيفي خخلافة معاوية، سنة ثمان وخمسين، سقط في قِذْرٍ مملوعة ماءً حاراً، كان يتعالَّج بالقعود عليها من كُزَازٍ شديد أُصابَه، فسقطَ في القِلْر الحارة، فماتَ، فكان ذلك تصديقاً
 - توفي سمرة سنة (ONهـ) على ما قاله ابن عبلد البر في (الاستيعاب""؛ وابن حجر في (تقريب الثّهذيب") . وذهب أككر من نرجم له إلى أنه مات آخر سنة (Q ههـ) ك، أو أول سنة

وكانت وفاته بالبصرة، وقيل : بالكوفة.
وعاش نحوأ|ً كن إحلى وسبعين سنة ؛ فقد شهد غزوة أحُد وههو ابنُ خمس عشرة سنه، والَحُدُ في شوال سنة ثالاك، فيكون موللده في السنة الثانية للبعثة النبوية على وجه التّريب، أي :قبل الهجرة بشنتي عشرة سنة.

ر「ق.ه-هTه
 مسند أُبي يعلى


 ط طبقات ابن سعد طبقات خليفة \&






 الصحابة له YOQ
 ,





السـمهـا ونسبها ونسـبتها، ووكنيتها :


| لنْبـي
مشهورهة بكنيتها، معزوتة بـاسـمها .

وقيل : هند، وهو الصوارب) .



إملاههــا وهـحرتهـا :

الـملدينة الممنورة .




 \& \& /


 التهذيب
 فهرس الأعلام"، وغير ذلك .

















 فهم أغلَى بهم عيناً، وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم ئم يكن شيء أبغضَ إلى غبد الها بن أبي رَبيعة وعمرو بن العاص من ألما أن يسمع كلانمّم
 وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بالادهم وقومهم. قالت : التما فُغضب النجاشيَ، ثم قال: لاما الله، إذن لا أُسلمهم إليهما، ولا ولا يُكاد قومٌ جاوروني، ونزلوا بالادي، واختاروني على مَنْ سواي؛ حتى أدعوهم فأسألهم عما

يقول هذان في أمرهم : : فإن كانوا كما يقولون؛ أَسلمتهم إليهما، ورددتُهم إلمن


جاوروني) .

للمسلمين : (اذهبوا فأنتمْ شُيومٌ بأرضي - أَي : آمِنون ـ مَنْ سَبَّكُم غَرِم).
ثم قالت السيدة فين آخر حديثها: (فكنّا عنده في خير مَنْزل، حتي قدِمنا على
(1) رسول اللّ

وهاجرت إلى المدينة المنورة، ولاقت في سبيل ذلك مضباعب ومشقات، وقصتها في ذلك تدعو إلى التأمل والإعجاب، وتستوج الِّب الإكبار؛ وفيها العبرة البليغة، والأنسوة الحسينة.

قال 'ابر إسحاق: :فحدثني أبي إسحاقُ بن يسار، عن سلمة بن عبد اللهَ بن

 سلمةَ بن أبـي سلمة في حِحْجري، ثم خرج جِ بـي يقودُ بـي بعيرَّه، فلما رأته رجالُّلُ بني المُغيرة بن عبد الهّ بن عمْر بن هـخزوم قاموا إليه، فقالوا: هذه نفسك غلبَتَنا عِليها، أرأيتَ صاحبتك هذه؟ عالمَ نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت : فنزعوا خططام البعير

 فتجاذبوا بُنْيَّ سلمَةَ بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وْحبسني بنو (1) أخرجه بطوله ابن إسحافِ في "السيرةه،، وأحمد في "المسندل، وذكره الهيثمي في "المْجمع"،




المُغيرة عندهمم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة! قالت: ففزّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت : فكنتُ أخرج كلّ غداة فأجلس بالأبطح، فما أزال أبكي، حتى أمسي، سنةّ أو قريباً منها. حتى مرّ بـي رجلٌ من بني عنِّي، أحدُ بني المغيرة، فرأى ما بـي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تُتْرجون هنـه المنيكينة، فرّقتم بينها وبين زوجها وبين وَلدها! قالت : فقالوا لِي : الحقِي بزوجكي قالت: وردّ بنو عبد الأسد إليَّ عند ذلك ابني . قالت : فارتحلتُ بعيري، ثم أخحنت ابني فوضعتُه في حِجْري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة . قالت : وما معي أحد
 بالتَّعِيم لَقِيتُ عثمانَ بن طَلْحة بن أبسي طلحة، أخنا بني عبد الدار، فقال لي : إلى أين يا بنت أبسي أميَّه؟ قالت : فقلت : أريد زوجي بالمدينة . قال : أوَ ما معك أحد؟ قالت: فقلت : لا والهّ، إلا الله وبُنَيَ هذا. قال : والله مالك من مَتْرك، فأخخذ بِخطام البعير، فانطلق معي يَهْوِي بـي، فوالهَ ما صحبتُ رجلاٌ من العربِ قطّ، أرى أنه كان أكرَم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت
 فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرَّواح، قام إلى بعيري فقدّمه فَرَحله، ثم استأخر عني، وقال : اركبـي، فإذا ركبت واستويتُ على بعيري أتى فأخذ بخطامه، فقاده، حتى ينزل بـي . فلم يزل يصنع ذلك بـي حتى أقْدمني الملدينة، فلما نظر إلى قرّية بني عمرو بن عوف بعُباء، قال : زوجك في في هذه القرية ـ وكان أبو سلمة بها نازلا ـ فادخُليها على بر كة الله، ثم انصرف راجعاً إلى مكة .

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهلَ بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آلَ
.أبـي سلمة، ومـا رأيتُ صاحباً قطَّ كان أكرمَ من عثمان بن طلحة) (1)
وصدقتْ أُم سلمة رضي الله عنها، فما شاهدتْه في نزع ولدها من حجرها (1) أخرجه ابن إسحاق في "اللسبرة" بهذا اللفظ، وابن الأثير في پأسد الغابةهَ من طريقه.

حتى خُلعت يده، وما قاسنْه من التفريق بينها وبين زوجها، فبقيتُ تخرج إلى إنى

 ممن أسبغ الله عليهم نعمة الإيمان الراسخ، والصبر الجميل .
وتبدت في موقف غثمان بن طلحة أخلان طيبة عريقة، وفضائل لا تونجد إلا

 على الهجرة إلى الله ورسؤله، هو، وخالد بن الولي الوليد، وعمرو بن العاص، رضي الشا عنهم أجمعين .

- • قال مصعب الزبيري: (هي أَوَّل ظَعِينة ذخلتِ المدينةَ مُهَاجِرَةً) .

وقيل: بل ليلى بنت أبـي حَتُمة، زوج عامر بن ربيعة.
منــتبهـا:
أم سلمة غزيرة الفضائلّ، جَمَّة المناقب، نهي من أَسبق السُّبُق بِّلى الإسلام؛ وهاجرت الهجرتين جميعاً، ورأت جبريل عليه السلام في صورة ديخية الكخلبي،
 بها منقبة ومفخرة، نم هي من آل بيت النبي
ومن فضل أمهات المؤمنين قوله تعالى:




(1) سورة الأحزاب : الآيات rب ـ غب.

وقال زيدُ بن الحُبَّب: حدئنا حسين بن واقد، عن يزيد النَّحوي، عن


قال : نزلت في نساء النبي

 في أهل البيت ههنا، لأنهن سبب نزول هذه الآليَ الآية، وسبب النزول داخِلٌ فيه قولاً وآحداً، إما وحذه على قول، أو مع غيره على الصحيح) .

 لآخِرِ أزواجها في الدنيا؛ فلذلك حُرِّم على أزواج النبيٍ لأنهنَّ أزواجُه في الجنة)

تزويجها بالنبي

المخزومي رضي الشّ عنه.




 ونَوْزّ لهُ فيهـ) (r)
(i) (i) شال شعيب: إسناده حسن .
(Y) تال شعيب: رجاله ثقات
( أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وأصحاب السنن الأربعة، وأحمد وأبو يعلى، والبيهقي . ومعنى






 وفي رواية أخرى: قالت: (فلما تُوفِّي أبو سَلَمة، قلثُتُ: مَنْ خِيرٌ من أَبَي سلمةَ صاحبِ رسولِ إلهَ

- رسولَ النّ ص1)

وأخرج مسلم عنْ عُبَد بن عُمَيْر قال: قالِت أَمٌ سَلَمة : (لما ماتُّ أبو سَلَمة،


 (البكاءٍ، فلم أبَكِ)



 خيراً، قلتُ : وصَنْ خيرٌ مِنْ أبي سلمة؟! قالت: فلمُ أَزَلْ حتى قلتُها

(r) (r) قوله (الصعيد): المراد به هنا عوالي المدينة. (تسعدني): أي تساعلي في البكاء والنوح







وقال لها: „أَمَا لا أَنْقُصُكِ مما أعطيتُ أختَكِ فلانةً : جَرَتين، وَرَحْيَيْنِ،
ووسادةً من أَدَم حَسْوُها لِيفـٌ ، .
فكانَ رنسول اله








وعن عَبْد الملك بن أبـي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامه عن
 (1) أخرجه أحمد، والنسائي، وابن سعد، وأبو يعلى والحاكم ـ واللنظ لهما ـ، وصححه
 (غيرى): كثيرة الغيرة. (مُضبية): ذات صبيان وأولاد صغار . (المَتْشُقُحة): المُمُعَدَة .






وفي أخرى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هُشام؛ (أنَّ




قال إبن سَعْد : أخبرنا رَوْحُ بن عُبَادة، خدئنا ابن جُرَيج، أخبرني






 وَلَد فيَّ، وأنا غَيُورٌ ذابُ عيالِ.


(1 أخرجه مسلم ـ واللفظ لكه - وأبو داود، وابن ماجه، وابن سعد.
 وهما مرسلتان ليس فيهها (عن أْ سلمة) .

MN






 الليل تطحن! يعني أمَّ سَلَمة) .
تزوجها نبُّنا


 منه، لثمانِ خلونَ من جمادى الآخرة سنة أريع من الهـجرة، فاعتدَّتْ أم سلمة،
 أربع
 سنة اثنتين من التاريخ، أُمَ سلمة) .
وذكر مثلَه المِِزِّيُّ في ترجمة أم سلمة من (تهذيب الكمال"، . وهذا خطأ. قال الحافظ في ترجمة أم سلمة من (تهذيب التهذيب") : (إنَّما تزوَّجَها (1) أخرجه ابن سعد ـواللفظ له ـ وأحمد، قال شعيب: إسناده صحيح. وذكره الحانظ في (االإصابةه ونسبه إلى النسائي، وصحع إسناده. ومعنى (اختلجها): انتزعها . (تِفلي):
 ( أخرجه ابن سعد والفسوي (r)

النبيُّ
 أم سلمة في شوال سنة أبابع . وقد نصيَّ على ذلك خليفة بن خياط، والوا'قديّ) . عن عائشَ :قالت : (لما تزوَّجَ رسولُ الله
 أضعافَ ما وُصِفَتْ لِي في الحُسْنِ والجَمال . قالت : فذكرتُ ذلك لحفصةَ - وركانتا



${ }^{(1)}$ (غَيْرَى
وأخرج ابن سعد - من طريق الواقدي - عن عروة، عن عائشة رخّي الله عنها
 فقيلَ لعائشة في بعض ذلك؟؟ فقالت : كانت امرأةٌ صالحة . قلتُ : يا خالّة، أيُّ نساءٍ
 جحشي وأُمُّ سلمة لِهما عنُده مكان، وكانتا أَّحَبَّ نسائِه إليه فيما أحسب بُعْلِي) .


وزينب) .
مـع النبـي
أكرم الله السيدة أم سلمة بزواجها برسول الله ؤِّ
 به، وصحبته في غير ما: غزوة، وحجت معه، ونهلت من علمه الفياضى، ونقلتْ (1) (1 أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي .

للأمة عنـه عن وجيهة مولاة أم سلمة قالت: (سئلت أم سلمة: هل مل كان




وهو كان أكثر عيشنا من الإبل والغنم) (1)
وعن نَبْهَان مولى أمٍ سلمة قال: سمعتُ أمَّ سلمة تقول : (كان عيشُنا مع



من اللَّبن)





 تكن تصنعه؟ فقال : اکكت أصلي فأوتىَ بها، فأنصرف حتى أنظر إليها، ثم أرجع . ${ }^{(r)}$ (4أصلين

(1) أخرجه ابن سعد من طرين الواقدي. (الجماء): ججبيل من المدينة على ثلالثة أميال. ذو
 (Y) أخرجه ابن سعد، والطبري في „آتاريخهل، وفيه الوافندي .
 وعاء من جلد. (فالوتى بها): تخطر على بالي .
rrl

## عَشْرَةَ ركعةٌ، فلمّا كَبِرَ وضَعُفَ أوترَ بسبِ)(1)





-



 واحير من الجَنَابَةَ)



وعن عروةَ، عن زُزينبَ بنتِ أبي سلمة، عن أَّ سلمة قالت : (شُكوتُ إلى

(1) أخرجه النسائي ، وألترمذي وحسن،، والحاكم وصحعه ووانته الذهبي، وقالن أحمد
شاكر : حديث صحيح:

أخرجه البخاري ـ واللِّظ له ـ ومالك، والترمذي، واستدركه الحاكم وفال: صحتحِ على
شرط الثـيخين ولم يخرُجاه!! !

نَمَلٌ من أي شيء كان.
 جيد توي، زجاله ثئقاث



 بعيرِكِ والناسُ يُصَلُّونَها . ففعلتٌ ذلكَ، فلم تُمَلِّ حتى خَرَجَتُ) .
 رسولِ اللّ

 فَفْمَ يُشْبِهُهَا ولُدُها (II)

وعن عَبْد الهُ بن رافع - مولى أَمِ سلمة - عن أم سلَمة قالت: (قلتُ : يا رسول

 وعن ثُابت بن عَجالان، عن عطاءً، عن أم سلمةَ قالت : (كنتُ أَلْبَس أَوْضَاهِاً
 فليسَ بكنزِّ) (8)

 (1) أخرجه مالك، والستة إلا الثرمفي .


 (£) أخرجه أبو داود - واللفظ له ـ والحاكم وصححه وأخره الذهبي .










 الظهْرِ، نَهُمَا هَاتَانِّ)" (1)




(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له - ومسلم، وأبو داود، وأخرجه النسائي مختصرآبلا قصة.
سورة الأنساءاء: الآية الآية هب.
(أخرجه الترمذي وتال؛ هذا حديث مرسل، وأحمد، وأبو يعلى، والطبري في (تفنسيرهن،)،


 سلمة يقيناً وعاصرها)، ونفى عن مجاهد تهمة التدلْيس، ثم قال: : (فبتّ عندنا اتصال الحديث وصحته، والحْمد شا ).

 بها لسانُه)

وقال يونس بن بُكَير : عن أبـي مَعشر، عن محمد بن قيس، عن أم


وأتوضًاً؛ ما يَذهبُ ريحُ المِسْكِ من يدي)!
طرف من سيرتها وشمائلها :
كانت أم سلمة من أوفر النساء عقلاً، وأكملهن خلقاً، وأثرفهن نسباً،
 فكانت أمهات المؤمنين يتحاكمن إليها؛ لعلمهن ببراءتها من الغيرة .

عن سَفينة مولىى أم سلمة قال: قالتُ لِي أمُ سلمة رضي الله عنها :


(r) أن أخدَمَ رسول الله

عن مُعْتَمِر قال : سمعتُ أَبْي، عن أَبِي عثمانَ قال : (أْنْبُنُتُ أنَّ جبريلَ



 (!) أخرجه أحمد، وابن ماجه، والفسوي، تال في ضآلزوائد)! : إسناده صحيح علي شرط
 ( أخرجه النيخان، والللظظ للبخاري. وأغرب العلامة شعيب الأرناووط فنسبه إلى ابن =

وعن أبسي موسى الأشعري قال: (كنتٌ عند النبـيِّ








 مباركة، ورأي مسدَّد، دإل على كمال فهمها، ووفور عقلها رضي الله عنها: ففي حديث الححدينبية اللذي ساقه البحاري مطولًا : (فلّمّا فَرَغْ من قَخْيّةِ الْكتابن،





 قال الخافظ في :الإصبابة): (كانت أم سلمة موصوفة بالحَمَال البارع؟؛
 وفُورِ عقلها، وصوالب رأيها) .
= (1) أخرجاه، والنلفظ لمسلمبر


 ذِرَاعاً، لا يَّرِذنَ عليهِ|" (1)








 ${ }^{(r)}$ (1) أَ

- • عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قلتُ: (يا رسولَ اللّه، هلز لي


(1) أخرجه النسائي، والترمذي ـوالثظ له ـ ـ وفال : حديث حسن صحيح. (Y) أخرجهه مالك، وأحمد، والنـاني ـوالثلنظ له ـ وأبو داود، وأبو بعلى. قال عبد القادر
الأرناؤوط : حديث صحيح .
(أخرجه أحمد، وأبو يعلى، وذكره الهييمي في "المجمع" ومال: عند الترمذي بعضه، رواه
أحمد وإسناده حسن .
(§) أخرجه أحمد، والشبخان، واللفظ للبخاري . (مكذا وهكذا): أي محتاجين وضائين .

وروى شعبة، عن خُليد بن جعفر قال : سمعت أبا إياس يحـِّث عنْ أم الكحَسَن البصري : (أنها كانت عند أم سلمة رضي الله عنها، فأتى مساكين، فُجعلوا
 جاريةُ، رُدِّي كلَّ واححدِ أوْ واحدةٍ ولو بتمرةِ تضعينها في يدِها) (1)



علِيها، فقُمنا) .

(Y) الجِنَّ تنوحُ على الحُسين بن علي

وقَ كانت 'لأم سلمة مكانة رفيعة عند الصـحابة، حتى إن عمر فضل
ابنها في العطاء على غيره من أبناء المهاجرين ؛ لرفعة شأنها رضي الله عنها .
 أحداث من أبناء المهانخرين والأنصار كفرائضِ مُسْلِمَة الفتح، وفرضِ لِعْمَمَ بنِ

 فليأتتِ الذي يَسْتَغْتِ بأَمّ مُثل أَمِّ سلمة، أُعْتِبْه)

علمهـا ومروياتهـا :


(1) أخرجه ابن عبد البر في: (الالانستيعاب"،



وأحواله، وعبادته ومعاملاتِه، وسمعت أقوالَه، وفتاويه وأقضيتَه، وسألثٌه عما

 والتابعون، فروتْ لهم ما حفظته، وأَفتهمم وعلّمتهم، وساهمتْ فـي نشرِ العلم والحكمة. فكانت رضي الله عنها عالمة جليلة، محدِّثة فقيهة، لبيبة عاقلة، مِن أفضل النساء علماً ورأياً وفهماً، وبموتها انطفاً آخِحر مصباحِ من مصابيح أمَهات المؤمنين، طالما شعَّ الهـدى والنور والعلمم.


وقال الخافظ في "الإصهابة) : (روت أم سلمة عن النبـي
 أنهـا قـالـت: (كنـتُ أسمـعُ النــاسَ يـذكُرون الحـوضَ، ولـم أسمـغْ ذلـلك مـن رسول الله





 (1) أخرجه ابن ستعد من طريق الواقدي .
(Y) أخرجه مسلم. قوله (إني لكم فرط): الفرط والفارط: هو اللذي يتعدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء، فالمعنى: سابقكم إلبه كالمهيىء كهـ .
 هي تنعتُ قراءةَ مُفَسْرَة حَرْفآَ حَرْفاًا .



*) تلكَ الآخِرَةُ تكونُ إلِى الُقُبْحِحِّ
عن مُعَاذ بن معاذِ، عن أُبَيّ بن كعب صاحبِ الحَرِيرِ : ححَّتَني شُْهُرْ بن






- ${ }^{(r)}$ (r)







 (Y) أخرجه الترمذي وقال؛ خديتٌ حسن، وأبو يعلى، والطيالسي، وحنّنه عبد القادر الأرناؤوط، وصححه الألبناني : والآية من سورة آل عمران: A.

يومَ السبت والأحد، وكان يقول: (إِنَّهما يَوْمَا عِيدِ للمشركينَ، وأنا أَرِيدُ أَنْ
(1) ${ }^{\text {in }}$

عن اٌَُ وَلَدِ لإبراهيمَ بن عَبْد الرحمن بن عَوْف : (أَّنَا سألت أَمَّ سلمة



 يَقْضِينَ؛ كانْتِ المرأَةُ من نساءٍ النبـي

 رسولُ اللهُ




 إلى الحاكم والنسائي والبيهقي وابن حبان .


 رطبِ فلا يطهر إلا بالغسل) . (أخرجه أبو داود ـ واللفظ له ـ والترمذي، وابن ماجه، والبيهتي، والحاكم وصححه ووافته الذهبي، وصحتحه أحمد شاكر . أخرجه مسلم - واللفظ له ـ ومالك، والنسوي.
rri








 وسألوها عما تصلي فيه المرأة من الثيابب، وعن الصلاة في ثوبـ الحائض، وعن الرجل يصبح جنباً أيصوم؟ وعن اغتسال الرجل ولم والمرأة من نسائه فئ إناء واحد، وعن الوضوء مُما مست النار؛ وعن الركعتين بعد العصر ؛ وعن علّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملْ، وعن غير ذلكُ .

عن أَمِ سلمة زوج النبي




والحَحسن والحُسين رضي:الهّ عنهم) .

(1) أخرجه مسلم - واللفطال لـ والترهذي، والطيالسي، وامتذركه الحاكم وْفال: :صحيح



 وفاطمةَ وحسناً وحُسيناً، نَجَلَّلَ عليهم كساء خيبرياَ، فقال : ا(اللهمَّ هؤلاء أهلُ
 منهم؟ قال : (أنتْ إلى خيري")(1) روت أم سلمة عن النبي

فاطمة الزهراء.
وروى عنها: ابناها عُمر وزينب ابنا أبـي سَلَمة بن عبد الأسد، ومُكَاتَبها










 وخرج حديثها الجماعة - • • يبلغ مسندها ثلاث مئة وئمانية وسبعين حديثاً، اتفق الشيخان لها على

 من سورة الأحزاب:

ثلاثة عشّر، وانفرد البخاري بئلاثة، ومسلم بثلالثة عشر .

- • ذكرها ابن حزم مع المتوسطين من الصحابة فيما روي عنهم منٌ

الفتيا.
وقال الذهبي في (ألسير)": (وكانت تُعَدُ من فقهاءٍ الصحابيات) .
من أخبار ها الشُخصية:
أبوها: أبو أمية بن المغيرة المخزومي، السمه حذيفة، وقيل : سهيل . يُّلقب
 زاداً، بل هو كان يكغيهم.
أمها : عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة، من بني فرابسّ .
إخـوتهـا





شهد عبد الهّ الفتح، وحُنيناً، والطائفْ واسْتُشْهِدَ بها .
عامر بن أبي أمية: أسلم يوم الفتح، له حديث عن أختهِ أم سلمة فيا |النسائي" .

زهير بن أبي أمية: كان من المجاهرين لرسول الهُ وذكر ابن إسحاق أنه كان ممن قام في نتض الصحيفة الظالمة. أسلم عام الفتح، رضي الها عنه.
المهاجر بن أبي أمية: :شهد بدراً مع المشركين، ثم أسلم وصحب

النبي
النبي قَ
مسعود بن أبـي أمية : قُتل يوم بَدْرِ كافراً .
هشام بن أبي أمية : قُتل يوم أُشُدي كافرأ.
قُريبة بنت أبـي أمية : تزوجها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . صحابية .
ومن إخوتها: أو ربيعة، وأبو عبيدة.
أبو سلمة زوجها قبل النبي
هو عبد الهل بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اله بن عُمر بن مَخْزُوم بن يَقَظَة بن
مُرْرَة بن كَعبَ .


هاجر إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وشهد بَدْراً، وأُحُداً وجُرح بها جرحاً، ثم انتقضَ عليه، فمات بعد اُُحُد على الصحيح. وكانت ونـي وفاته في جمادى الآخرة من سنة أربع
حضر النبـي
أولادهـــا :

ولدت لأبـي سلمة أربعة أولاد: عُمر، وسَلَمة، وزَيْنَب، ودُرَّة. عمر بن أبي سلمة : صحابي صغير، وقد علمه النبي ونَ في الكتب الستة . مات سنة (rههـ) على الصحيح كما قال الحافظ في "التقريب" . سلمة بن أبي سلمة :
 اختصبم في كفالتها عليٌّ وُجَعفر وزيد بن حارثة .

زينب بنت أبسي سلمة:
ربيبـة النبــي
رسول الله حبيبة، وجماعة.

حديثها في الكتب إلستة . توفيت سنة (Y هـه)، وحضر ابن عُمر جنازتها.
درة بنت أبـي سلمة :
صحابية معروفة .
عن زينبَ بنتِ أَمِّ بَلَمة، عن أَمٍ حَبِبة بنتِ أبسي سُفيان قالت : (دخلَ عَلَيَّ






وفـاتهـا:
كانت آخِرَ مُنْن مانت من اُُمَهات المؤمنين، عُمٌّرت حتى بِلَغها مقتلُ
(1) أخرجه الستة إلا الترمذي، واللفظ لمسلم . ومعنى (لست لك بمخلية): لست بممنفرذة بك، ولا خالية من ضرة.

الحُسين، فَوَجَمَتْ لذلك، وغُشي عليها، وحزنت عليه جداً . قيل : توفًّت سنة تسع وخمسين، قاله الواقدي، والحَسن بن عثمان الزِّياديّ

في (تاريخهه)، وهو وَهَمْم
وقال ابن حبان: ماتت بعد الحسين بن علي، في آخر سنة إحدى وستين،
حين جاءها نعيه.
وأَزَّخَ الذهبي وفاتها في سنة إحدى وستين، ذكر ذلك في "التاريخ"، و (\#العبر")، و \#السير")، وغيرها .

وقال أبو نعيم: ماتت سنة اثنتين وستين. وصححه الحافظ في "التقريب" . وهذا قريب من الذي قبله، ويجمع بينهما بأنها توفيت في أول سنة (Y7هـ) . وقد ردّ الحافظ على الواقدي قوله أنها توفيت سنة (ه هــ)، فنقال في

 الجيش الذي يُخسف به، وكان ذلك حين جهَّز يزيدُ بن معاوية مسلمَ بنَ عقَبَ

بعسكر الشُام إلى المدينة، فكانت وقعة الحَرَّة سنة ثلاث وستين) (1)
وما ذكره الواقدي من أن أبا هريرة صلى عليها، لا يُبت؛ نقد مات قبلها بزمن . وهو مدفوع بالحديث الذي في اپصحيح مسلم" .
وقد أغرب النووي فَصَحَحَ تاريخَ وفاتها سنة (هههـ) وأن أبا هريرة صلى
عليها

وما ذُكِرَ من أنَّها أَوْصَتْ أن يصلِّي عليها سعيدُ بن زيد؛ مُشْكِل، ويمكن تأويلُه. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب") : (وهو مُشْشِكلِ ؛ لأن سعيداً مات قبلها
 (r) (r) تهذيب الأسماء واللغات

بمدَّة، والجوابُ عنه سهل ـ إنْ صحَّ -: وهو احتمال أن تكون مرضتّتٌ، فأوصصتٌ بذلك، ثم عُوفيت مدةً بعـذ ذلك. فمثل هذا يقع كثيراً) .
صلى عليها إبنُ أخيها عَبد النه بن عبد الهُ بن أبـي أمية .
ونزل في قبرها ابنها عمر وأخوه سلمة، وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية؛
وعبد الهّ بن وهب بن زمعة الأسدي .
ودُفنت بالبِقِيع
عاشت أم سُلمة عمراً طويلاَ، فذكر الواقدي أنها ماتت ولها أربغ
 ("تاريخ الإسلام) : (طال عمرها، وعاشت تسعين سنة أو أكثر ) .


 سنة، وأما على رأي الوإقلىي فيكون عمرها ستاً وعشرين سنة؛ ولا يالى يقال عن مثل هذه أنها كبيرة السن . والّهُ أعلم.

##  <br> - $7 r$ - ...

اسْمه ونسبه ونسبته :
بُرَيُدة بن الحُصَيْب بن عبد الهّ بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رِيزَاح بن






 IrY/ /r ت (IV9 IVV/1






 الذهب / / / / ح، حياة الصحابة انظر نهرس الأعلامير"

كنيته: أبو عبد الهّ، وقيل : أبو سَهْل، وأبو ساسان، وأبو الحُصيب، والأول
أشهر
قبيلته أَنْلَمْم:

 مولَّى دونَ اللَّهِ ورسولِهِّهِّهِ








إسلامـه وهجرتـه:







فالتفتَ إلى أبي بكر، نقال : (ايا أبا بكر، بَرَدَ أمرُنا وصَلُح"، . قال : „ثمَّ مِمَّنْ؟؟








 وعن هاشم بن عاصم الأَسْلَمِيِّ، عن أبيه قال : (لما هاجرَ رسول الهَ

 .العشاء، فصلًّوا خلفه) .


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

منــاهـده:
 ممن بايع تحت الشُجرة .
(1) (1) (Y) أخرجهما ابن سعد من طريق الواقدى .

(1) (1)



 غداَ، فلما أْنْ أصبحَ رسوْ اللّا
 و وفُتِحَ له . ڤالل بريدةُ: وأنا 'فِفِمَن تُطاوَّلَ لها (r)

 من رسول الله
 فمسحَها، ثم دفَعَ إليه اللواءً) .
وفي غزوة 'الفتتح كانت أَسْلَمْ في أربع مئة، فيها لواءاتن : يخمل
أحدَهما بريدةُ، والآخِر ناجِية بن الأعجم .




 (Y) أْخرجه الستة إلا البخاري؛ وهذا لفظ مسلم.

وبعثه النبي

وكان ممن غزا اليمن مع علي رضي الشا عنهما، حين بعثه النبي
إليها




 حتى انتهيت به إلى بيت أسامة، ثم خرجيُ به به إلى الشام معقوداً مع أسامة، ، ثم رجعت به إلى بيت أسامة، فما زال معقوداً في بيته حتى توفّي.

## مـــفـهـ

- • وقد أَنى الهّ ورسوله


 سمعتِ النبيَّ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) قرية من نواحي المدينة، بينها وبين المدينة نمانية بُرُد على طريق مكة. } \\
& \text {. موضع على ثلائة أميال من المدينة نحو الشام (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الفتح: الآية 1^. }
\end{aligned}
$$




 يوم القيامة)(1)
: مع النبي
لزم بريدة رسول الشّ مجالسه، وكان حريصاً على أخذ الحديث غنه.





وعن الحُسين بن واقد: حدثني عبدُ الهِ بن بُريدة، عن أبيه قالل: (خَطْبَنا



(1) أخرجه مسلم بهذا اللفظ من حديث جابر عن أم مبشر، وأخرجه أبو داود وألكترمذيّ عني
 (Y) أخرجه الفسوي - واللفظ له ـ والترمذي وقال: هديث غريب، وضيَّفه الألبابني، وأخرجها
 أصح

















 وعن الحُسين بن واقد: حَدَّثَي عبدُ الهَ بن بُريدة قاله : سمعتُ أَبِي بريدَّ

= حبان، والحاكم وصححه ووافته اللذهبي . والآبة من سورة التغابن: 10 . 10
 والنسائي وأبي داود زيادة، وليس عندم زيارت
(r) أخرجه الححاكم وصحه، ووانته الذهبي .
(r) ذكره الهيشئمي في 0المجمع" وفال: رواه الطبراني في هالأوسطه وفيه عون بن عمارة وهو

-"(1) مِن مزاميرِ آل داودها
وفي رواية عن مألك بن مِغْولَ: حدَّثنا ابنُ بريدة، عن أبيه قاله: (جاءً







صَدِيقاً. وإذا هو أبو موسى)








(1) أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين، ولم بخرجاه بهذه البّبِّاتة، ووانقه النذهبي
(أخرجه أحمد، وابن عنـاكر، : فال سعيب: إسناده صحيح: وانظر (ترجمة أبي موسمي الأشعري)، الجزء الأول: ص ص
(Y)

عَلَيَّ، وسمَّانِي الزَّامِلَة) (1)
طرف من سيرته وشمائله :
كان بريدة رجلاّ شجاعاً، محباً للغزو والجهاد، شديد الإخلاص لله تعالى، صريحاً لا التواء عنده، جريئاً لا يخافـ، له فضل وصلاح، ورأي وإقلام، استعمله رسول الله



عثمان بن عفان، فلم يزل بها حتى مات بمرو .
عن شعبة قال : حدثنا محمد بن أبـي يعقوب الضَّبِّي قال : حدَّثَنَي مَنْ سمع
بريدةَ الأَنْلَمِيَّ من وراء نهر بَلْنِ وهو يقول: (لا عيشَ إلاَّ طِرَادَ الَخْنِلِ الَخْيْلَ)
وعن مقاتل بن حيان، عن ابن بُريدة، عن أبيه قال: (شُهدتُ مع
 ومكاني، وأبليتُ، وعليَّ ثوبٌ أحمر، وما علمتُ أني ركبتُ في الإسلام ذنباً أعظمَ


عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه رضي الشه عنه قال : (بعث النبـيُّ


 (1) ذكره الهيئمي في (المججم"" وقال : رواه البزار وإسناده حسن. (الزاملة): البعير الذي يُخمل عليه الطعام والمَتَّاع ( أخرجه ابن سعل. ونهر بلخ: هو جَيْحُون .
 (६) أخرجه البخاري




 إِنِّي لأَمشي مع أَبَي، إذ مرَّ بقوم ينتقصونَ عليًّا رضبي الله عنه، يقولون فيه، ، فقام

 وكان بين عليّ وبين خالد شيٌّ، فقال خالد : هذه فزصتك، وقد عرفَ خاللد ألذّي

 رفعتُ رأسي، فذكرتُ للنبسيِّ نِّنِّ أمرَ الجيش، ثُم ذكرتُ له أمرَ عليِّ، فرفعتُ
 . فإنّ علياً وليُّهل| . وذهبَ الذّي في نفسي عليه)

في رواية عن بريدة عند النحاكم
عن عَبد الله بن بُريدة، عن أبيه قالل: (كنَّا في الجاهلية إذا وُلد لنا
 (1) ذكره الهيثمي في "(ألمجمع") وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. ومعنىي (مكباباً) : كثبر البظر إلى الأرض .
 والنسائئي
$r \varepsilon \wedge$


 خَبِطْ عملُهب| (r)
عن فُرَّة بن خالد السَّدوسِيّ، عن أبي العلاء بن الشنخِّير، عن رجلي من بكر بن وائل لم يُسَمُّه لنا، قال : (كنتُ مع بريدةَ الأسلميًّ بِسِجِسْتانَ، قال : نجعلتُ أُعَرِّضُ بعليُ وعثمانَ وطلحةَ والزبير؛




 - • استعمل رسول الش
وكان من أمراء عُمر ني نوبة سَرْغ (8) .

قال ابن عساكر : (خرجَ مع عمر إلى الشام لما رجع من سَزغ، أميراً غلى رُنْعِ

علمـه ومروياتـه:

- • قال الذهبي في ترجمته من هالسير": (نزل مرو، ونشر العلم بها).
(1) أخرجه أبو داود، والحاكم - واللنظ له ـ وصححه وانفه النذهبي .
(r) أخرجه البخاري ـ واللمظ له ـ والنسائي .
(r) أخرجه. ابن سعد، وابن عساكر .


عن إسماعيل بن بُلينمان اليشكري : حدثني عبد الله بن أَوس الكُخُزَاعْيٌّ : أن

(1) (1)

روئ عن النبـي
وروى عنه: ابناه سنليمان بن بريدة، وعبد الله بن بريدة، وعامز الشَّعْبـي؛
 له عن رسّل الشه حديث واحد، وانفرد البُخاري بـحديثين، ومسلم بأحلد عشر . وروى له الجماعة : من أخباره الشُخصية :

انتقل بريدة من المُدلدنة المنورة إلى البصرة، وأقام بها زمانآ، ثم خرج إلى سِتِسْتَان فبقي بها مدة ؛ ثم خرج منها إلى 'مَرو فاستو طنها في إمارة يزُيد بن معاوية بن أبـي سفيان إلي أن مات، وبها عَقِبُه . وقال ابن سعد: (مات بمرو في خلانة يزيذ بن معاوية، ويقي ولده بها، وقدم من وللده قوم، فنزلوّا بغداد، فماتوا بها) .

ابناه: : سليمان وعبلب الله، وكانا توأمين، ولدا سنة خمس عشرة من الهجزة . كان سليمنان على قضاء مرو، وقد كان ابن عيينة يفضله على أخينه عبد الله بن بريدة . توفي سنة خحمس وٌمئة، وله تسعون عاماً. وأمنا عبد الله بن بزُيدة: فكان إماماً حافظلاً، من أوععية العلم . توفي سنة (1) أخرجه أبو داود، والنرهذلّي، والفسوي، وصححهه الألباني، وتالل عبد القادز الأرناؤوط: هو حديث صحيح بطرقه، وشواهدهـ

خمس عشرة ومئة، عن مئة عام. وسنغرد له ترجمة إن شاء الله تعالىى.

وفــاتـه:
أخرج ابن عساكر عن عبد الهَ بن مَوَلَة قال: (بينا أنا أسيرُ بالأَهْواز




 يسألونها"، . قال : فإذا الرجلُ بريدة) .
عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا عاصم الأَحْوال قال: قال مُوَرِّق : (أَوْصَى

! إلَا في جُوالقَ حمّار)
توفي بريدة سنة اثتتين وستين
وقال ابن سعد وأبو عبيد: مات بريدة سنة ثلاث وستين •
وذكر الذهبـي أن الأول أصح وأقوى.
وقبرهِ نِجِصِّين، محلّة بمرو .
قال ابن حبان : (قبره بمرو مشهور يُعرف) . وهو آخرُ مَنْ مات مِن الصحابة رضي الهّ عنهم بِخُراسان .

*     *         * 

(1) أخرجه ابن سعد موصولاً ـواللفظ له ـ وعلَّقه البخاري في "صحيحها" بصيغة الجزم.
(r.)
(1) Q\&


 -




 في التاريخ إانظر :ههرس الأعلام"، تهليب الأسماء واللغات

 Yv Yو





 الَخَزْرَجِيّ، المَدَنِي، الكُوفِيْ .
من بني الحارث بن الخزرج، الصحابي ابن الصحابي ابن الصحابية . كنيته: يكنى أبا عبد الش، وقيل : أبا محمد.

> بنو الحارث بن الخزرج :

عن أَنس بن مالك، عن أبي أُسَيْدِ رضي الهُ عنه قاله: قال النبيُّ

 عَلَينب؟! فقيلَ : قد فَضَّلَكُم على كثيرِير مـع النبي
ذكر المؤرخون أن النعمان وُلد في السنة الثانية ـ أو الأولى - من الهجرة، فَعُلُّ من الصحابة الصبيان.
وكان لبيباً ذكياً ألمعياً؛ يدل على ذلك ما سمعه من النبي من أحاديث، على صِغَر سنّه رضي الشأ عنه.


 (1) أخرجه الشيخخان، والترمذي. وسعد: هو ابن عبادة، من بني ساعدة. ومعنى (خير دور (الأنصار) ): أي خير تبائلهم، وكانت كل فيلة منها تسكن مسلة، فتسيمى تلك الدار دار دار بني فالان. ثال العلماء: وتفضيلهم على قدر سبّهم إلى الإسلام ومآَّرمم فيه.







- • ع عن الحسن، عن النعمان بن بشير رضي الها عنهما قالن : (صَّحِبنًّا









وعن أبي القاسم:الجَجَلي ـ وهو حُسين بن الحارث ـ أنه سمع النعمانِّنَ بن


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجهما ابن عساكر ا }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أخرجه السنة، واللفظ لمسلم. و (القداح): هي خشـب السهام حين تُنحت وتُبرى. } \\
& \text { واحدها: تِبْح. }
\end{aligned}
$$




 ليلةَ ثلاثِ وعشرين إلى تُلُثِ الليل الأَوَّل، ثم قُمنا معه ليلةَ خمَّ




 وعن سِمَاكُ بن حَرْب قال: سمعتٌُ النعمانَ بن بشُر يقول: (سمعتُ
 كان بالسوق لَسَمِعَه من مقامي هذا، حتى وقعتْ خميصة كانت على عاتقه عند
( ) (


 طو نأ منه و وحسن اللحافظل إسئاده في "تغليت التعليت"



شـرط وااحل منهـهما، بل ثو تحسن.
 و (خ宀تز) : نام .


الحاجَّ. وقال آخَرُ : ما أُبَالي أَنْ لا أعملَ عملًّ بعد الإسامام، إلا أنْ أَعْمُرُ المُسجِّ
 تَزْفَوُوا أصواتكم عندَ رِنْبر رسول السَ

 وعن حَبيب بن سنالم، عن النعمان بن بشير : (إنِّي لأعلمُ النانسِ بوقت هذه




 وحِسَابُهُمْ على الشَه())

طرف من سيرته وشمائله:
كان النعمان رضي اله عنه جواداً كريماً، شجاعاً، شاعرآ، ، من أخطبب
الناس، ولي الكوفة وحمص، وتضاء دمسق، وله ديوان شعر مطبوع.





(1) أخرجه مسلم، والآية زقم 19 المن سورة التوبة .

( أخرجه النسائي، وقالْعبد القادر الأرناؤوط: إسناده حسن.



وفي رواية: عن عامر قال: سمعتُ النعمانَ بن بشيرٍ رضي الاّ عنهما وهو



 (1) ${ }^{(1)}$

عن جُبتير بن نُفَيْر : (أنه أتى بيت المَقْدُس يريدُ الصلاة فيه، فنجلسَ إلى رجل








 (T) فيستعملك على مدينة، إما أن تهلكهم وإما أن يهلكولم

- • • عن سِمَاكُ بن حرب: (أنَّ معاوية استعملَ النعمانَ بن بشير على
(1) أخرجه مالك، والستة، والرواية الأولى لنظ مسلم، والثانية لنظ البخاري. توله (نالتوى
 (r) أخرجه ابن عساكر، وذكره المزي في اتهذيب الكماله، .
(الكوفة، ، وكان واللَّهِ مِنْ أَخْخَبِ مَنْ سمعتُ من أهلِ الدنيا يتكلَّمَ) ومن شعره قوله:
وإنِّي لأُغْطِي المالَ مَنْ ليسَ سائِلَ





ومن كلامه قوله : (الهلكة كل الهلكة أن تعمل بالسيئات في أزمان البلاء).
 قميص عثمان مُحَضَّباً بجمه، ومعه أصابع نائِلة بنت الفَرَافِصَة التي الُصِيبت حين



وكان النعمان منقطعاً إلى معاوية، هواه معه وميله إليه، فولاه الكوفة مدة؛ ثم كان أميراً على خمصى لمعاوية، ثم لابنه يزيد. وولي قضهاء دمشق بعد فَخَالّة بن

عن الشُعبي: قال': (كان معاوية بن أبي سفيان بعـَّ النعمانَ بن بشبير أميراً - على الكوفة، فكان عليها سبعة أثهر) (r) وكانت ولايته عليها سنة (ه9هـ) .

فال ابن سعد: (وكان ولي الكوفة لمعاوية بن أبي سفيان، وأقام بها، وكان
(Y) أخرجه البخاري في (تازريخيه الكبير والصغير").

عُثمانياً، ثم عَزَلَهُ معاوية بن أبـي سفيان، نصارَ إلى الشأم) . وقال الهيثمْ بن عدي : (نقلَه معاوية من إمْرة الكوفة إلى إمرة حِمْصَ، وضمَّ

الككوفة إلى عُبيد الهّه بن زياد) .
وقال أحمد بن محمد بن عيسى البَغْادي في ״اتسمية مَن نزل حِمْص من الأنصار): (النعمان بن بشير الأنصاري: ولئلي على على حمص ليزيلَ بن معاوية، وحدَّث عنه جماعةُ من أهل حِمْص) .

وعن سعيد بن عبد العزيز : (أن أبا الدَّرَدَاء ولي القضاء ـ يعني بدمشق - ثُم
فَضْالة بن عُبد، نم النعمان بن بشير) (1)






 العطاء بدينارين دينارين، فَعَجِّنها له من بيت المال . فَعَجَّلَ له أربعينَ ألفَ دينار ! فَقَضَهَها ثم أنشهأ يقول :



(1) أخرجه أبو زرعة الدمششي في رتاريخهةا .
(Y) أخرجه ابن عساكر في (تاريخها"، وابن الأثير في ضأسـد الغابة")، والمزي في "تهنيب
|الكمال|| .

علمـه ومرويــاته :
حفظ النعمان عن رسول الWّ
 في خطبه ومجالسه، وكان النانس يسألونه ويستفتونه .

- • عن الشُعبيّي، عن النعمانِ بن بشيرِ، قال: بسمعتُه يُولُ : سمعتُ




 كلُّه؛ أَلاَ وهِي القلبُبُ ها
 ـ صاحبَ رسول اللّ






 (1) أخرجه الستة، واللفظ لمسلم. (Y) أخرجه البخاري، ومسلمب ـ واللبظظ له ـ والترمذي، واستدركه الحاكم نأخطاً.

والفخرَ بعطاء الهّ، والكِبْرَ على عبادِ الله، واتباعَ الهوى في غير ذاتِ الشه|"(1)




 الجمعة)



 وإلا أخذتُ من ظهورِِمَ مثلَ ما أخذنُ من ظهورِهِم. فقالوا: هذا حُكْمُكَ؟ فقال :

قال يحيـي بن مَعِين في اتاريخهه : (ليسَ يروي النعمان بن بنير عن النبي
 عن النبي النعمان بن بشير سمع من النبيٌ

 واحِدِّها يِضاة .
(Y) أخرجه مالك، ومسلم، والنسائي، وابو داود، وابن ماجه، والرواية الاولى لمالك، والثانية لابن ماجه.
اخرجه النسائي، وأبو داود واللظظ له.

وقال يحيىي: (أمل المدينة يقولون: لم يسمع النعمان بن بشير من النبي

 لا، كان صغيراً. ونحنُ نُروي كما قد علمتم؛ سمعتُ النبيَّ
وقال الوأقدي : (عن رجال من أهل المدينة قالوا: وُلد النعمانُّ بن بشير بعدِ




وقال الحاكم في أُلمستدرك؛): (وقد صحت الروايات في الصحيَحين بسماع
النعمان بن بشير من رسول الشالش
وقال ابن عبد البر في ترجمة النعمان من هالاستيعاب"): (لا يُصَحِحٌُ بعضُ أهلٍ الحديثِ سماعَه من رسولِ الها لها


النعببي وغيره؛ فمن ذلك:

 الستة، وفيه التصريح بسنماع النعمان من النبي وخديث الثيخين عن أبي إسحاق النَّبِيعيِي قال : سمعتُ النعمانَانَ : سْمعتُ النبيَّ التصريح بالسماع عندهما

وعن سالم بن أبي الجَعْد الََطَفَانيًّ قال : سمعتُ النعمان بن بشير قال: سمعت رسول اللّ


 عَنْ عِبَادَبِي سَبَدْغُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَا) (1)

فيه التصريح بسماع النعمان منه وعن سِمَاكُ بن حَرْب قال: سمعتُ النعمانَ بن بسير يقول: سمعتُ رسولَ اللّ

فهذه خمسة أحاديث، عن خمسة رجال، عن النعمان، أنه سمع النبي وثمة أحاديث أخرى، وفيما ذكرناه مقنع، والشا أعلم.

- • • روى النعمان عن النبي

وعائشة أم المؤمنين .
وروى عنه: أَزْمَرَ بن عبد الشَ الحَرازي، ومولاه وكاتبه حَبيب بن سالم،



 البَّبِيبعي، وأبو قِلَابة الجَزْرِيُّ، وآخرون .
 ماجه، وصخحه عبد القادر الأرناؤرط والألباني. والآية رقم • 7 من سورة غانر. .

مسنده مئة حديث وأربعةَ عشرَ حديثاً، اتفقا له على خمسة، وانفرد البخاري بحليث، ومسلم بأربعة. وروى له الجماعة.

من أخباره الشخصية :
قال الواقدي : (نزلْ النعمان بن بشير وولـُه الشامَ والعراقَ زمنَ معاوية، ثمَ صار عامَّتُهم بعد ذلك إلبى المدينةِ وبغداد، ولهـم بَتَيَّة وعَقِبٌ) .

أبوه: بشير بن سعذ: صنحابسي جليل ، شهد العَقَبة مع السبعين من الأنصـار
 يقال : إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار . استتشهد بِعَيْن التَّمْر مع خالند بن الوليد، في خحالافة الصديق، سنة اثنتي عشرة. أمه : عمرة بنت رواحة : أخت الصبحابـي الشهيد عبد اله بن رواحة . أنبلمـت رضي الشه عنها، وبايعت زسول الهُ

خاله: عبد الهه بن زواحة، صصحابي جليل شهير •
عمه: سماك بن سبعد : ذكره موسى بن عُقبة وابن إسحاق فيمن شنهل بدراً'. وشهد أُحُدآ، ولمس له عَقِبت. قال ابن أبسي حاتم : لا أعلم زُويَ عنه شيْ . . أخته : أبَيَّة بنت بشُنبر بن سعل : أمها عمرة بنت رواحة .

أخوه: إبراهيم بن بشير : شاعر مكثر . ولـه مسن الــولد :

محمد : روى عن أبيه، وروى عنه الزهري. وحديثه عند الجماعة سوى أبي داود .

عبد اله : وكان شاعراً. وشبيب، وأبان، وبشير، وإبراهيم، ويزيد.
وحميدة: تزوجها رَوْح بن زِنْباع، ثم الفَيْض بن أبـي عقيل الثقفي. وكانت شاعرة مجيدة مُكْثِرة .

قال الحافظ ابن حزم في پالجمهرة"): (وله عقب كثير . ومن ولله: عبد
 وبالأندلس من ولده قوم بقرية شوس الأنصار من إشبيلية، وهم بنـ بنو عبد السلام


النعمان بن بشير) .
وفــاتـه:
ولد النعمان في قول الأكثر سنة اثنتين من الهجرة، على رأس أربعة
 بعد الهجرة .

وقال البخاري : (ولد النعمان في السنة التي هاجر فيها النبـي جمادى الأولى).

وقال الواقدي : (وأما أهل الكوفة فيروون عنه رواية كثيرة يقول فيها : سمعت
 قلت: ثمة ما يؤيد هذا الأخير ؛ كقول النعمان: (كنا مع رسول الله
 في رمضـان. وقد مرّ ذلك. قال أبو مُسْهر : (قُتِل النعمان بن بشير فيما بين سَلَمِيَّة وحِمْص، فُقِّل

وقال يعقوب بن ذاود، ومسلمة بن محارب: (لما قُتل الضضـخألُُ بن قيس بِمَرْج رَاهِط، وذلك للنصضفن من ذي الحجة سنة أربع وستين، في خلافة مروّان بن
 ودَعَا لابنِ الزبير، فطلبه أههلُ حمص فقتلُوه، واحتزُّوا رأسَه) !
قتلوه بقرية يقال لها : (بِيرِين)، قتلَه خالد بن خَلِيَّ الكَلَاعِيُّ .
قال خليفة بن خحياط، وأبو عُبيد التاسم بن سَلًّام، وأَحمد بن عبْد الله.
البَرْقي، وغيرُ واحد : قُتِلَّ بنة أربع وستين .
وقال بخليفة في موضح آخر : (وفي أول سنة خمس وستين قتل النعمأن بن
بشير ) .
 قلت : الجمع بينهما سهل؛؛ فوقعة مرج راهط كانت في آخر سنة أربع وستين، والنعمان قُتل بعذها بيسير، فتكون وفاته في آخر سنة أربع وستين، أؤو أولّ سنة خحمس وستين من الهـجرة. توفي رضي الله عنه وهو ابن أربع وستين سنة . والله أعلم .

#  <br> rean 









 _





 تاريخ مولد العلماء ووفياتهم لابن زبر VY ،V. VY ، VY، رجالل صحيح البخاري للكلاباذي


 /ro/r
 عَمْرو بن هُصَيْص بن كعبَ بن لؤيّ بن غالب، الثُرَّئِيُّ، التَّهْمِيُّ .

كُقال: كان اسمه العاص، فغيزَّه النبي
عن عبد اللّ بن الحارث بن جَزء قال: (تونّي صاحب لنا غريبّ بالمدينة،


 بُدِدَلَتْ أسماؤنا)(1)

## كـــــــــــ

أبو محمد عند الأكثر، وقيل: : أبو عبد الرحمن، وقيل : أبو نُصَير '.
=





 غابة النهاية / /

 / / / /
 أخرجه أبو ززعة وابن عـناكر في التاريخيهمهاله .

## صفتـه وحِلْنــه:

عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد، عن الُُرْيَّان بن اللَيْنمّم قال:


وقال الواقدي: أخبرنا ابن أبي ذِئب قال: أخبرنا عَمبر
 وعن رشدين بن كُريب قال: : (رأيتُ عبد اله بن عمرو يعتمّ بعمامة حَرَقَانِيَّة،
ويُزْيها ثِبرْ آ وأقلّ من ثِبر) (1' .

إسلامـه وهجرتـــ
أسلم عبد الها بعد الهجرة بمدة طويلة، تبل أبيه رضي الشا عنهما، وهاجر سنة
 وهي في ذي الفعدة سنة سع للهجرة.

ميـــهـــه:
شهد ابن عَمرو مع النبي

## منـــبـه


 ونِّمْ أملُ البيت أبو عبد الهّ، وأم عبد الشا، وعبد الشّه) (ب) .
(1) أخرجها جمبعها ابن سعد. ومعنى (حَرَانية): سوداء. تال الزمخشري: الحَرَانِيّة: هي التي على لَوْن ما آحر تُه النار .
( r ( r (الفتح
(r)

(1أم عبد اله، وعبد الهّل) (1)
وعن عَمْرو بن شُعيبب، غن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :
 إلى سالم مولى أبـي حذيفة عليه سلاحُه، يمشي وعليه الكَّكِينة، فقلبُ : لأقتّدينَّ

 أَعَجَزْتُمْ أنْ تصنغوا كما صَنَ هذانِ الرجُلان المؤمنانه)(r)

مـع النبي
لزم عبد الشه رسول النّ


 والآخرة.
 قال: : (سمعتُ رسول الشَّ


 = لكنه منقطع لأن ابن أبي مليكة لم يدرك الـيك طلحة (1) ذكره الهيثمي في االمجمنع" ونسبه إلى أحمد. (Y) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي الـي
عن شيء، إلا قال: (ا|فْعَلوا ولا حرجَ)(1").





 رَدَّ عليكَ السلامَّه) (r)

- • • عن الأعمش، عن أبي التَّفَرَ، عن عبد اللّا بن عمرو قال : (مرَّ عَلَيَّ

 (8) (8)

عن ,جُجُير بن نُفَير : أن عبد الهُ بن عمرو بن العاص أَخبره قال: : رأَى


 أَحْرِ قْهُمَا . .
(1) أخرجه مالك والستة إلا النسائي، وأخرجه الفسوي، وهذا لفظ مسلم.
 أدركناه وتد ضان وتثـ
أورده الهئثي في (المجمع") وتال: رواه الطبراني بإسنادين، وأحدهما حسن .



وفي أخرىى: عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جذّه قال: (هَبَطْنَا مع رسول الله




عن عكرمة: حدثني غبد الله بن عمرو بن العاص قال : (بينما بُحنُ حولٍ


 تعرفُ، وَدَعْ ما تنكِرُ، وعلِيكَ بأْمِرِ خاصَّةِ نفْسِك، ودعْ عنك أمرَ العامّة")(Y) عن أبسي عبد الرحمنَ الحُبُليِّ قالل: (أخرجَ إلينا عبدُ الله بن عَمْروْ قِرْطاساً،
 الغيب والشهادةِ، أنت ربٌُ كل شيء، وإلهُ كل شيءّ، أشهُُ أن لا إله إلا أنـت وحدك لا شريك لك ، وأشهد أن محملدأ عبدك ورسولك، والملائكة يشهلدون،



ذلك حين يريد أن ينام)
وعن أبسي عبد الرحمن الحُبُليَ، عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما قالل :
 والروايتان الأوكيان لمسلم، والثالثة لأبي داود . ومعنى (معصفرين) : مصبوغين بالعصفر، ، وهو صبغ أصفر اللون.
 (Y)



 (1) عاماً قبل أَن يَدخلها الناس)

- • • عن أببي عمران الجَوْنِيُ قال: كتبَ إليَّ عبدُ الها بن رَبَّح الأنصاريُّيُ،




عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدًا عبد النّه بن عمرو قال : (جلسِيُ من من رسول الش غبطتُ نفسي في ذلك المجلس)
وعن عَمْرو بن الوليد التَّهْمي، عن عبد اللّه بن عمرو بن بن العاص : (أنه سأل رسول الشَ صَنْصَلَة، نم أسبتُ عن ذلك، فما يُوحى إليَّ مرة إلا ظنتنُ أن نَفْسي تُتُبْض عند (8) (1)

وعن عبد الشَ بن عمرو قال: (يا رسولَ الهَ، أَخْبِّني عن الجهاد والغَزْوِجْ



$$
\begin{aligned}
& \text { • (1) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1) } \\
& \text { (Y) أخرجه مسلم. ومعنى (هجرت): بكَّرت }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (§) أخرجه الفسوي. }
\end{aligned}
$$





وعنه - أيضاً - رضي الهُ عنه قال: قلتُ: : (يا رسولَ الهَ، أَّمِنَ الكِبْرُ أن يُكون


 طرف من سيرته وشمائله:

كان عبد الشَ من أفرزاد الدهر في العمل والعبادة، له مقام راسخ فيهما، ديّناً



- • عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالل : حدتَني عبدُ الله بن عَمْرو بن






أخرجه أبو داود - واللفظ لـ ـ ـ والحاكم وصححه ووانته اللذهبي
(ا) أخرجه أحمد والطبراني، وقال المنذري واليثيثي: إسناد أحمد حسنـ.

 أحمد مطولاً، وفيه وصية 'نوح أخرجه البخاري - واللفظظ له - ومسلم، والنسائب، وابن سعل.
 تَخْتِيُهُ .





 -临






 أَفْضَلَ مِنْ ذِلِكَ، فَقَالَ النِّنِيُّ





(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وفي الحليةه مثله، وفي لمسند أحمده نحوه.












-



 الليلة، فيصنحَ في مكانِه: فقال ابن صفوان : أنت امْروٌ لم تُوقَ شُحَّ نَفْسِك ! قال : ويومَ صِفّين)
(1) أخرجه أحمد، والستة، وابن نعد، والطبراني، وأبو نيمي، وغيرمم، والروايتان الأوليلان


نعُلُ،، ولا يمكنه تركه.

أخرجه ابن سعل، وابن بساكر، والمغسس : موضع ترب مكة في طريت الطائُ.

وقال ابن أبي مُلْيكة : (بينما عبد الهُ بن عمرو بن العاص يصلي وراء المقام،


 صوتُّه، ولسجدَ حتى ينقطع صلبُه) (1) .

وعن مولى لعمرو بن العاص: (أن عبد الهّ بن عمرو نظر إلى المقبرة، فلما
 ذكرتُ أهلَ القبور، وما حِيلَ بينهم وبينه، فأحببتُ أن أتقرَّبَ إلى الهِ عز وجل (t)

وعن الأعمش، عن خَيْنَمة بنِ عبد الرحمن قالن : (انتهيتُ إلى عبد الهّ بن
عمرو بن العاص وهو يقرأ في المُصْحَفَ، قال: فقلتُ : أي شيء تقر ألْ قال: جزُئي الذي أقوم به الليلة)

- • لعبد الهّ بن عمرو الكُخْلَ، وكان يكثر من البكاء . قال : ويغلق عليه بابه ويبكي،
حتى رَمِصَتْ عِناه)(8).

وعن عبد اله بن يزيد قال: قلت لعبد الها بن عمرو: (بلغني أنك كنتَ من أحسن قريش عيناً، فما الذي أرى بهما؟ قال: البكاء) ${ }^{\text {(o) }}$
وعن مجاهد، عن عبد الهّ بن عمرو قال: (يقول الرجل : اللهم إني أعوذ بك

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخر جه ابن عساكر . } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكي (Y) }
\end{aligned}
$$

(() (أخرجه أبو نيميم. والرمص: هو البياض اللذي تتطهه العين، ويجتمع في زوايا الأجفان. .
(0) أخرجه ابن عساكر .

من جَهْلِ البَلَاء، نم يسكت. فإذا قال ذلك فليقلْ : إلا بلاء فيه علاء) (1)"
عن سِسْعَر قال: حذثنـا زياد بن سلامة قال: قال عبد اللّه بن عمرو : (لَوَدِدْتُ أَنِّي هذه النسارية)















وعن مجاهد: (أن عبد الها بن عمرو بن العاص كان يضر فيب فسطاطه فيّ

(1) أخرجه البخاري في x|الادب المفرده.
(Y) أخرجه ابن سعد.
(r) أخرجه أبو نعيم، وابن عـاكـر ، وتال شغيب!: رجاله نقات.
(£) (أخرجه ابن عساكر .

الحرم آشدُّ منها في الحِلّ)(1)
عن سليمان بن ربيعة : (أنه حَجَّ في إمْرَ معاوية) ومعه المُنتصر بن

 أن عبد الها بن عمرو بن العاص رضي الهّ تعالى عنه نازلٌ في أسفل مكة، ، فعمدنا






 جالساً، رجل قصير أَزْمَص، بين بُرْدَدين وعمامة، وليس عليه قميص، قد علّق نعليه في شماله) (r)




. ${ }^{(r)}$
( ( أخر جه ابن سعده، وابن عساكر .


 ( أخرجه أبو داود، والترمذي ـ واللفظ له ـ وقال : حديث حسن غريب، وزاد الالم المنذري نسبته =

عن هارون بن رِئاب قال : لما حضربتٌ عبدَ الله بن عمرو الوفاةُ قال: (إنه



وعن مجاهد : أن عبدَ الله بن عمرو ذُبِحَتْ له شاةٌ في أهله، فلما جاء قال :



. عمرو بن العّاصن عور
عن خيثمة قُقال: (كنا جُلُوساً مع عبدِ الله بن عمرو، إذ جاعَه قَهْرَمانُ له، فدخلَ . فقال : أعطيتَ الرقيقَ قُوتَهم؟ قال : لا . قال : فانُطَلِقْ فَأَعْطِهْمْ .قال :


قال البخاري: (وكتبَ عبدُ الله بن عمرو إلى تَهْرَمَانِه ــ وهو غائبٌ عنه ـ أَنْ

عن أُبي عبل الرحْمن الحُحُلِيِّ قال: (مسعتُ عبدَ الهَ بن عَمْرو بن العاص؛

=
الأرناؤوط والألباني .

 حديث حسن غريب، وصحححه عبد القادر الأرناؤوط والألباني . (Y) أخرجه: البن سعد.
 بحوائج الإنسان، وهو بُمعنى الوكيل.
(0) أخرجه في (اصحبحهه|| معِلَّقًاً.
 قال : فإنَّ لي خادِماً . قال: فأنتَّ مِن المُلُوكِ .




 فإنا نَهْبِرْ، لا نسألُ شيئاً) "

- • عن طلحة بن عُبيد الها بن كَرِيز الخُزاعي قال: (كان عبد الهّ بن عمرو
 منكم؟ قالوا: فأينَ قريش يومئذِ؟ قال: يفنيها السيف)(1)
عن الأخنس بن خليفة الضَّبِّي قال: (رأى كعبُ الأحبار عبدَ الهُ بن عَمْرو


 صَدَقَ كعبٌ، قد خابَ من افترى ! ولم يَنضبْب)

جـهـاده:
شهلد عبد الله مع أبيه فتوح الشام، وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك.
وكان على ميمنة الجيش بأَجنادين تحت إمرة أبيه.
(1) انفرد مسلم بإخراجهه .
(Y) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر .
 أبو حاتم وغيره.

قال عبد الله بن عمرو : (شهدنا أجنادين، ونحن يومئذٍ عشرون ألفآ، وُعلينا
عمرو بن العاص، 'فهزمهم الشّ) .
وشهد فتح مصر مع أبية رضي الله عنهما .
وغزا إفريقية سنة نسبع وعشرين تحت إمرة عبد الهُ بن سعد بن أبـي شُرح؛
وفي الجيش : ابن عمر، وْابن الزبير، رضي الشّ عنهم •
وفي سنة ثلاثين ڤُزا سعيد بن العاص جُرْجانَ وطَبِرسْتَان، ومعه العبادلة
الأربعة: ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وابن وابن الزبير .

العاص بسيفه في الحرب) .
فـي الفتنـة :

 القعوذ خوف العقوق، فُحضر صفين، ولم يسلّ سيفاً، ولم يقاتل فيها، وندم بعد ذلك على شهودها .

قال خليفة بن خياط كان عبد اله على ميمنة معاوية بصفين :
عن يزيد بن هارونُ: حدثُنا عبدُ المللك بن قُدَامة : حدَّثني عَمْرو بن شُعيب،





فِانِّيِ آمُرُكَ أَنْ تُقَاتِل) ${ }^{\text {آ }}$
(1) ذكره الذهبي في (السيره"، وهو جزء من حديـث طويل أخرجه الطبرانـين من رواية=

عن حَنْظَلَة بن خُوَيْلد العَنْبِرِيّ قال: (بينما أنا عند معاوية، إذ جاعَه رُجُلان يَختصمان في رأسِ عمار رضي الله عنه، فقال كلُّ واحلِ منهما : أنا قتلتُهُ .



 وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: (إنني لأَسِيرُ مع معاويةَ في مُنْصَرَفِه غن صِفِّين، بينه وبين عمرو بن العاص، قال : فقال عبدُ الله بن عمرو : يا أَبْتِ،
 قال : فقال عَمْرو لمعاويةَ: آَلاَ تَسْمَعُ ما يقول هذار؟ قال : فقال معاوية : ما تزالْ
 قال ابن كثير في "البداية والنهايةه: (قول معاوية : إنما قتله مَنْ قَدَّمَهُ إلى سيوفنا، تأويل" بعيد جداً، إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يُقْتَلون في سبيل الله، حيث قَدَّمَهُمْ إلى سيوفـِ الأعداء) . ولما رفع أهل الشام المصاحف على الرماح، كان ابن عَمْرو أحد من دعا إلى الموادعة وترلك القتال . قال ابن كثير : (وكان مهَّن دعا إلى ذلك سادات الشُميين عبد الهّ بن عمرو بن العاص، قام في أهل العراقَ، فَكَعَاهُم إلى المو ادَعة، والكَفتِ وتَرْكِ = وغيره. وقال شعيب : إسناده ضعيف الـ (1) أخرجه أحمد، وابن سعد، وابن عساكر، والورده الهيثمي في עالمجمع" ونسبه إلى أحمد وقال : رجاله ثقات. وفال شأ شعيب: إسناده صحيح (Y) أخر جه أحمد، وابن سعد، ونسبه الهيثمي في "المجمع" إلى الطبراني. وقال : رجاله ثقات.

القتال، والائتمارِ بما في القرآنب، وذلك عن أَمْرِ معاوية له بذلك رضي الشه عنهما. وكان ممن أشارَ على عَلِيٌّ بالقبول والدخول في في ذلك الأشعث بن قينس الكندي رضي الشهنه) .

قال ابن سعد: أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي فال : حدثنا نافل بن عمر،




وأخرْج ابن عبد البز في پالاستيعاب") نحوه، وزاد : (وَلَوَدِدْتُ أني لم أُحضرٌ
شيئاً منها، وأستغفرُ الله عزّ وجل من ذلك، وأتوبُّ إليه) .
وكان ممن شهد أمرْ الحَكَمين في جماعة من رؤوس الناس .
الـؤالـي :
ذكره خليفة بن خَيَّاط فين تسمية عمال معاوية على الكوفة. قال ؛ ثم عزلهه
وولَى المُعيرة بن شُعبة .

ولما حضرت عمرو بن العاص الوفاةُ استعمل ابنَه عبد الله على مصر ، فأقرَّه
معاوية، ثم عزله.

أخرج البخاري في »التاريخ الكبير" عن أبي سنمة قال: (قدمتُ: على
عبد اله بن عمرو، وهو أْنير مصر ).

علمـه ومروياتـه :
جمع عبد اله بين العلم: والعمل والجهاد، فهو أحد الصحابة المكثرين، (1) فال شعيب: رجاله ثقات.

 جلالته ورسوخه في العلم - يعترف له بالإكثار من الحديث .

أصاب جملة من كتب أهل الكتاب، وأدمن النظر فيها، ورأى فيها عجائب.
كان يجلس للناس ويحدثهم، ويسعون إليه يستفتونه ويسألونه أن يروي لهم
 ممن يشدد في الرواية، ويحتاط في الألفاظ. حدث بالشالشام، وبالكوفة، ويمكة. حمل عنه المصريون علماً كيثيراً.

الــــاريء:
قال الحافظ شيخ الإقراء ابن الجزري في ترجمة ابن عمرو من اغاية النهاية): (وردت الرواية عنه في حروف القرآن العظيم، وهو أحد الذين الخين حفظوا

القرآن العظيم في حياة النبي
عن القاسم بن محمد، عن عبد الهّ بن عمرو : (أنَّ رجُلًا من المسلمين



(1) (1)

وعن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عَمْرو (في قوله عز وجل:



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف: الآية vV. } \tag{1}
\end{align*}
$$





وعن موسى بن علّي قال: سمعت أبي يحدث عن عبد الشّا بن عمبرو بنـ

 الجنةِ الضعفاءُ المغلويُونه)(r)

المسحــلث:
كتب عبد الله الكثير بإذن النبـي
عن عَمْو بن شُعِيبَ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: (قلتُ: يا رسولَ اللّا، ، أَتَأَنَنُ
 فإنَّه لا يَنبغي أنْ أَقولَ عنذ الرضاءٍ والغضِبِ إلا




. 1 • 1 ، ( $1 \times V$ (
أخر جه الـحاكم وصحتحه وأقره الذذهبير الاني
 على تصحيحه. الجعظري: الفظّ الغليظ المتكبر . الجواظ : الجموع المنوع : والآيتان رقم - إ
 الفاصل"، والخطيب فين (اتقييد العلم"، وابن عبد البر في (اجامع بيان العلم"، وأبوا ززعة وابن عساكر في "(تاريخبهما")، وهذا لفظ الحاكم .

فَوَالْذِي نَفْسِي بيدهِ ما خرَجَ منه إلا حَقُّا"، وأَشَارَ بيدِه إلى فيه) عن يحيىى بن أيوب، عن أبسي قَبِيل، عن عبد الله بن عَمْرو قال: (كنَّا عند

- رسول الهُ (r)




الصدقة، وغيرَ ذلك) .
 كتاب ما سمعتُ منه، قال : فأَذِنَ لي، فكتبُتُه، فكان عبد عبد الله يسمِّي صحيفتَه تلك :

الصادةة) .
وعن إسحاف بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد قال: رأيتُ عند عبد الهّ بن غمرو بن العاص صحيفةَ، فسألتُ عنها، فقال: : (هذه الصادقةُ، فيها ما سمعتُ من


وعن مجاهد قال: (دخلدتُ على عبد اللّ بن عمرو بن العاص، فتناولتُ
 الصحيفة الصادقة التي سمعتُها من رسول اله
 ولهنه الصحيفة أهمية عظيمة، لأنها وئيقة علمية تاريخية، تثبت كتابة
 (1) أخرجه أحمد، وأبو داود، والدارمي، والحاكم ـ واللفظ له ـ وقال شعيب: إسناده صحيح.

 (£) أخرجه ابن عساكر .

عمرو، وحُقَّ له ذلك لأنه كتبها بين يدي الصادق المصدوق، وربما كان عبد الله يحفظها في صندوق له خلقق، خشية عليها من الضياع.

وقد حفظ هذه الصُحيفة أهله من بعذه، ويرجَّح أن حفيده عمروْ بن شُعيبٍ
كان يحدبت منها .
وفين مسند أحمد وكتب السنن جانب كبير من هذه الصحيفة
ويكفي ابن عمرو فخراً أنه كان أول من دون الحديث بين يدي النبي
وبإذنه، في مختلف أحوالّه، في الغضب والرضا(1" .

عن أببي راشد الحُُبْراني قال : (أتيتُ عبدَ اللهَ بن عمرو بن العاص، فقليُ لهُ :





على نفسي سُوءأَ، أو أَجْرُّهُ (إلْىى مسلم")(r)"

 كانَ يكتبُ ولا أَكتبُ) (r)
(1) إظر نمحة عن هذه الصحيفة في "أصول الحديث" للدكتور محمد عجأج الخخطبب، .19V_19を
 غريب، وحسنه عبد القّادر الأرناؤوط، وصححه الألباني . ( أخرجه البخاري - واللفظ له ـ والرامهرمزي في (المحخدث الفاصل)"، والخطيب في (اتقيد العلم"

وعن عَمْرو بن شُعيب، عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قالا : سَمِعْنًا أبا هريرة




وهذا الحديث يدلَ على أن أبا هريرة كان يجزم بأن ليس في الصحابة أكثر
 أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة .

والسبب في ذلك ـ كما ذكر الحافظ في "الفتح"|(Y) - من جهات : (أحلها : أن عبد الهُ كان مشتغلًا بالعبادة أكثر من الشتغاله بالتعليم، فَقَلَّت الروايةُ عنه .

 والتحديث إلى أن مات، ويَظهر هذا مِنْ كثرة مَنْ حَحَلَ عن أبـي هريرة، فقد ذكر البخاريّ أنه روى عنه ثمان مئة نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره . ثالثها : مـا

 فيها، ويحدِّ منها، فَتَجَنَّبَ الأخذَ عنه لذلك كثيرٌ من من أئمة التابعين) .

قلت: السبب الأخير ممنوع في حق عبد اللا بن عمرو، فهو ممن كان يتشدد في الرواية، ويزجر تلامذته عن التهاون في ضبط الألفاظِ، ويخوّفهم من الكا على لسانه. وكان رضي الله عنه يسمي صحيفته الصادقة ، تمييزاً الها عما عنده من من
(1) ذكره الحافظ في پالفتح" ونسبه اللى أحمد، والبيهي في "المدخل"، وقال : إسناده حسن .
 (Y) وجد عبد اله بن عمرو يوم اليرموك زاملتين مملوعتين كتباً من علوم أهل الكتاب، فكان بحدث منها بأشساء من الإسر ائيليات.

أخبار عن. أهل الكتاب! وحاشا ابن عمرو - والصحابة كلهم - أن يخلط بين الحديث النبوي والإسرائيليات، فالصحابة كانوا أوسع الناس فهماً، وأكبرهم




النار
فهذا السبب الأخير الذي ذكره الحافظ - ونقله بعضهم عنه دونما تعليق - غير مقبول، بل ساقط، وعبلّ الها كان يدري ما يحدث به، وألتابعون كانوا يقصلونه، ويطلبون إليه أن يحدثهمم: وسيأتي طرف من ذلك .





. ${ }^{(r)}$ (
عن عروةَ بُن الزبير قال: (قالتٌ لِي عائشةُ: يا ابنَ أُختي، بَلَغَنِي أنٍ




 (1) أخرجه مسلم ـ والللفظ له ـ وأبو داود، وابن ماجه. . أخرجه ابن عساكر (Y)



 لم يَزِذْ فيه شيئَاً ولمْ يَنْتُصن) .

وفي رواية: (ثم لقيتُ عبدَ الها بن عمرو على رأس الحَوْلِ، فسألثُه، فَرَدَّ




فأخبر تُها، فَعَجِبَتْ فقالتْ: واللَّهِ لقد حَفِظَ عبدُ الهُ بن عمرو) (1) عن شُعبةَ، عن النعمانِ بن سالم قال: سمعتُ يعقوبَ بنَ عاصم بن عروةَ بن
 الحدينُ الذي تُحدِّثُ به؛ تقولُ: إنَّ الساعة تقومُ إلى كذا وكِّ وكذا؟؟! فقالٍ :







 (1) أخرجه الثيخان، والروايتان الأوليان لمسلم، والثالثة للبخاري، وأخرجه الترمذي وابن ماجه مختصر آ دون القصة.


















أخرجه مسلم - واللفظ له - واستدركه الحاكم \&/ 000 ـ 001 وفال: صحيح علي شرط

 الشهوات وألفساد، كطيران الطير، وفي العدوان وظلم بعضهم بعضاً، في أخلاقلاق الُسباع العادية . (أصغى ليتاً) ؛ أصنى: : أمال . والليت صفحة العنتّ، وهي جانبه : (يلوط حوض إبله): أي يطينه ويصلخه .
( أخرجة الفسوي ـ واللفظ له ـ والخططب في (الرحلة في طلب الحديث"، وقال محققه نوْر
الدين عتر : إستاده صحيح.

وعن ابن بُريدة الأَسْلَمي : أن سليمان بن ربيعة العنبري حدثه : (أنه حجَّ مرة

 من أصحاب مححمد

 ثلاتَّ مئة راحلة، منها مثة راحلة ومئتا زاملة، فقلنا: لمن هذا اليَّقَ؟؟! قالوا:

 أهل العراق، أَمَّا هذه المئة راحلة فلإِخوانه يحملُهُم عليها، وأما ألما المئتا زاملة فلمن


 عبدَ الله، إنكَ رجل من أصحاب محمد











الأوَّلين، ولقد بَلَغنا أنكَ قرأبَ القرآن على محمد














 إلى أهل البصرة أنِ اخْزُجُوا منها قبل أن نتزل عليكم





 (Y) اللمم! جمع اللُّةّة، ومي شـبر الرأس المجاوز شُحمة الأذن .

لاحقٌ ببيتِ المقدس، ولاحقٌ بالمدينة، وآَخَرون بمكةَ، وآَخَرون بالأعراب، فلا



 لا تعدمْ عقلَك، نعمْ بين يدي ذلك أَمارة. قال المنتصرُ بن الحّ الحارث: وما وما الأَمارة؟
 إِمارةَ الصِّبْيان قد طَبَقَتِ الأرضَ ؛ اعلمْ أن الذي أُحَدِّثُك قد جاءَ. قالْ : فانصرف

 (1) إليه بيَّنهَ

قلت : في هذه الأحاديث دلالة واضحة على قوة حفظ ابن عمرو، وشدة



الأمر أن أخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهد اله عليهم!
حَدَّثَ عبد اللّ بمكة، والطائف، والشام، ومصر، والكوفة .
عن عَمْرو بن قيس السَّكُوني قال: (كنتُ مع والدين بحُوَّاريْن، إذْ أقبلَ رجل، ،
 قالوا: هذا عبد الهل بن عمرو بن العاص)

وعن عمرو بن قيس قالل : (كنت مع أبي الفوارس وأنا غلام شاب، فرأيتُ
(أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، وأخرج ابن عساكر نحوه. قوله (غَلْوة): الْغَوة:
مَذْرُ رَمْيَّة بسهم
أخرجه الحّاكم. وحُوَّارين: قرية من قرى حلب.

الناس مجتمعينَ على رجُل، قلتُ: : مَنْ هذا؟ قالوا: عبد اللّ بن عمرو بْن البعاص،


عن الأعمسِ، عن زيْدْ بن وَهْب، عن عبد الرحمن بن عَبْد رَبِّ الكَعْبة قال:

















$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه الحاكم وصححه وأفره الذه } \\
& \text { قوله (ينتضل): هو من :المناضلة، وهي المراماة بالنشتّاب: (في جسره): هي الدُووابْ التلي } \\
& \text { ترعى وتبيت مكانها . } \\
& \text { الأول ( قيرتقاً بعضها بعضاً) : أي يصبر بعضها رقيقاً أي خفيفاً لِعظم ما بعده، فالثشاني بجعل }
\end{align*}
$$

أَطِعْهُ في طاعةِ اللَّهِ، واعْصِهِ في مَعْصِيَةِ الش) .
وفي رواية : (قال: فأدخلتُ رأْمي مِن بينِ الناس، فقلتُ : أَنْشُُُلَ اللَّة، أَنْتَ

قلت: هذا دالٌّ على أن مجلس عبد اله كان كظيظاً.
وعند ابن عساكر : (كان عبد الهّ بن عمرو بن العاص في زمن عمر وعثمان بمصر، يجلس يحدًّث) .

وأخرج البخاري عن شَقِيق بن سَلَمة، عن مسروقِ قال : (دَخَلْنًا على


. ("شُقُنُ
عن الشُعبيٍِ قال: (جاء رجلٌ إلى عبد الهّه بن عمرو - وعنده القومُ

 |المسلمُ مَنْ سَلِمَ المسلمونَ من لسانِه ويَدِه، والمهاجرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهِى الشه . ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{(1)}$


 وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يقتل، فاعتقد هنا هذا القائلّ هذا


 (أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبيو داود، وأخرجه البخاري في پالأدب المغردلا (Y) وهذا لفظه فيه.

عن أبـي قَبِبل المَعَافري قال : (كنَّا عند عبد الهَ بن عَمرو بن العاص، فَنَسُئِل




 وأبيه عَمْرو، وعبد الرحمنّ بن عوف، وأبـي الدرداء، وطائفة.

وحدث عنه : ابنه محمد - على نزاع في ذلك - وحفيده شُعيبُ بن مْحمذ













 (1) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الندهبي

عبد الرحمن بن عوف، وأبو الشَّعْتَاء المُحاربي، وأبو كَبشة السَلُولي، وخلت سواهم. وروى له الجماعة.

روي له عن رسول الشا عشر (1) منها، وانفرد البخاري بثمانية، ومسلم بعشرين . وهو أحد العبادلة الأربعة:

 (لا، ليس عبد الش بن مسعود من العبادلة). قال الحافظ البيهتي: (وهذا لأنَّ ابنَ
 شيء؛ قيلَ : هذا قولُ العبادلة . أو : هذا نعلُهم) .

الـفـتـبـه:
أخرج ابن سعد من طريق الواقديٌّ، عن زياد بن ميناء قال : (كان ابن عباس،





وعدّه ابن حزم مع المتوسطين من الصحابة فيما روي عنهم من الفتيا. وترجم له الشيرازي في كتابه (اطبقات الفقهاءها).


(1) وقع في "شير أعلام النبلاء، ז/ • ^: (اتنقا على سبعة أحاديث)، وهو وَمَم .
ولكنْ صَلٍ في مُرَاحِ العَنَمَ)(1" .

عن عبد النه بن عمرو : (أنه سُيِلِ عن صوم يوم عَرَّة؟ فقال : حججتُ مع
 أَصومُه، ، ولا آمُز به، ولا أْنهى عنه) (r)






 وقد أثنى كبار الصحابة على علم عبد الشا بن عمرو، وشهدونا له

> بالحفظ وكئرة الزواية .

عن قتادةَ، عن أبَي الأَسْود الدُّيليّ قال: (انطلقتُ أنا وزُرعة بن ضَمرةٍ



 (1) أخرجه مالك في هالموطاله، وتال عبد القادر الأرناؤوط: حديث حسن. توله (عطن

(Y) أخرجه ابن حيان في "صخيحهها. وهذا في صيام عرنة بعرنة .
(r) أخرجه ماكك، وصحخه عبه القادر الأرناؤوط. وأخرج مالكُ نحوه عن محمد بن إياس عن أبي هريرة وابن عباس، وأخرجه - أيضاً - أبو ماود عن الصحابِ الصابة الثلانة . (ع) أخرجه مالك، ونال عبد القادر الأرنأورط: إسناده صحيح. توله (صردا): أين من البُرد.

كان يُسمى في الجاهلية . قال : فَذَكَّنا لعمرَ بن الخططاب قولَ عبد الهَ بن عمرو ! فقال




 . ${ }^{(r)}$ (الحلال والحر
وقالت السيدة عائشة لابن أختها عروة: (يا ابنَ خَخْتي، بَلَغَنِي أنَّ عبد الهُ بن


$$
\text { وقالت : (واللَّهِ لقد حَفِظَ عبدُ الهَ بن عمرو) }{ }^{(r) . ~}
$$

مــن أقوالـه :
قال رضي الهُ عنه: (ما أُعطي إنسانٌ شيئاً خيراً من صحَّة، وعفَّة، وأمانة، (6) ${ }^{\text {(2) }}$

عن حُميد بن هلال قال : كان عبد الهّ بن عَمْرو بن العاص يقول: (دَعْ ما لستَ منه في شيءً، ولا تنطقْ فيما لا يَعنيك، واخن وَرْرِكَ (0)

عن أبـي عبد الرحمن الحبلي، أنه سمع عبد الهه بن عمرو بن العاص يقول:

(1) أخرجه الحاكم وصححه ووافقة الذهبي •
(Y) أخرجه ابن سعد من طريق الواقذي .
(ب) أخرجاه، وقد مرَّ بطوله .
(£) أخرجه ابن عساكر .
أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر .

تهمُّنا الاَخرة ولا تهمُّنا الدنيا، وإنَّا اليوم قد مالتْ بنا الدنيا)"



وأخرج ابن عساكر؛ عن عَمْرو بن العاص أنه فال لابنه : (يا بُنَيَّ، ما ما التَّرف؟؟
 الصنعة. قال : فما المَجَدْ؟ قال : الحْتِمالُ المَغَارم، وابْتِتناء المَكَارم .
 قال: عمى القلب، وسرعة النسبان) .
رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّ: :

قال الذهبي في ترجمة عمرو بن شعيب من (الميز ان الاعتذال)" : (أحج
 رأيتُ قرشياً أكملَ من عَمْرو بن شُعيب).

وقال العلامة المحلـث أحمد شاكر في (الباعث الحثيث) : (أما عمرو فانِه ثقة من غير خلاف).

وقالل أيضاً: (عَمْرُو بن شُعيب بن محمد بن عبد الها بن عمرو بن العاص
 الحقيقة جدُّ أبيه سُعبب. وقد اختُلف كثيراً في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن
(1) أخرجه الطبراني، وأبو نُعيمّ، وفال الهيثمي في (المجمعه: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح
(Y) أخرجه الحاكم وصحهي، ووانته الذهبي، وفي (الحليةها نحوه.

وقال الحافظ ابن سعد في تر جمة (شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو) من
 شعيب؛ فحديثُه عن أبيه، وحديثُ أبيه عن جدِّه، يعني عبدَ اللهُ بن عمرو ) . وقال الذهبـي في (االميزانه) : (وصرح البخاريُّ في ترجمة شعيب بأنه سمع مِن جدِّه عبد الله؛ وهذا لا ريب فيه) .
ثم ذكر أن (شعيباً ثبتَ سماعُه من عبدِ الله، وهو الذي رَبّاه، حتى قيلَ : إنَّ
 ثم قال: عن جذّه؛ فإنما يريد بالضمير في جله آنه عائد إلى شعيب) . تم قال : (وصحَّ أيضاً أن سُعيباً سمع من معاويةَ، وقد مات معاويةُ قبل عبد الهّ بن عَمْروِ بسنوات، فلا يُنكر له السماع من جدِّه، سيّما وهو الذي رِّا وَّاه وكَفَله)

قـال البخـاري: (رأيـتُ أحمـدَ بـن حنبـل، وعلـيَّ بـن المَــدِينـي،
 شُعيب عن أبيه عن جده، ما تَرَكَه أحدُّ من المسلمين) . قال البَخاري : (مَنِ الناس بعدهم) ب؟

وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويْه قال : (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عُ عُمر ) . قال النووي : (وهذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق) . وقال أيضاً: (إن الاحتجاج به هو الصحِح المْختار الذي عليه المحققون من أهل الحدديث، وهم أهل هذا الفن، وعنهم يؤخذ) . وممن جزم بصحة حديثه الحانظ أبو عمر ابن عبد البر، قال: : (وحديثُ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: مقبولٌ عند أكثر أهل العلم بالنقل ) .

والحاكم أبو عبد إله قد التزمَ في (المستدرك" تصحيحَ أحاديثِ عَمْرِو،
 روايات عمرو بن شعيب؛ إذا كان الراوي عنه ثقة ... وكنتُ أطلبُ الُحجةَ الظاهرة في سماع شعيب بن محمد من عبد الش بن عمرو، فلم أصل إليها إلا هذا الوقت).

وأخرج في (المستبرك") - في نفس الجزء والصفحة - عن عَمْرو بن نبُعيب،








أنَّعْ فقال : قولي مثل مأ قالا).
قال الحاكم: (هذأ حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد منّ جده عبد الهاّ بن عمرو) . وأقره اللذهبي .

وكذلك قال البيهتي في "السنن الكبرى" - rav/v - - (وسماع شعيب بن


وقال الذهبي في: "الميزانه): (ولسنا نقول: إن حديثَه مِن أعلى أقسامُ الصحيح، بل هو من قَبيل الحبن).

وقال الحافظ في ترجمة "شـعيب" من "تقريب التهذيب") : (صلوق، ثبت
(1) سماعه من جلده

مكانته وئناؤهم عليه:
قال أبو نعيم في صدر ترجمته من "الحلية"): (القوي الخاشِع، القارىیء ألمتواضع، صاحبُ الصيام والقيام، عبد الله بن عمرو بن العاص. كان بالحقعائق
 السالام، ويَطِيب الكامل) .

وقال ابن عبد البر : (كان فاضهاذ، حافظاً، عالماً) .
وقال النووي في (اتهذيب الأسماء واللغات" : (كان كثيرَ العلم، محجتهِداً في
العبادة، تَلَّاءٌ للقرآن) .
وأثنى الذهبـي عليه كثيراً في كتبه، فقال في "االسير"): (الإمام الحَبْر الْابلد،



وقال في (اتاريخ الإسمام") : (كان واسعَ العلمم؛ مجتهدآ في العبادة، عاقِلذُ) .

.لكتابـ الله ، طَلًّكَّةٌ للعلمب) .
ووضفه ابن كثير في \#الْبلاية والنهاية" بأنه (كان من خيَّار الصححابة وعلمـائِّم
وعُبَادِهمم) .


( YOq _ Yov/r

$$
.199-198
$$

من أخباره الشخصية:
أبوه عمرو بن العاطر :

 والدهاء، والحزم

قال الحافظ في الإإصابة) : (مات سنة ثلالث وأربعين على الصحيح) . وذكر ابن البرقي، عن يحيـى بن بكير، عن الليث : توفِّيِ وهو ابن تسعين سنة

وهو أكبر من عُمَرْبن الخطاب بنحو سبع سنين، وعاشٌ بعد عشرين سنة، وقد مات عُمر عن ثلاث وستين سنة، فيكون عُمُر عَمْرٍ قريباً من تسعين . وْهذا يتفق مع قول الليث.

وقال الذهبسي في :ترجمته من „السير") : (كان أكبرَ من عُمر بنحو خمسن سنين، كان يقول: أذكُر الليلةَ التي وُلد فيها عُمَرُ و وقد عاشَ بعد عمر عشُربن عامآ، فيُنتج هذا أن مجموعَ عمره بضعٌ وثمانون سنة، ما بلغ التسعينَ؛ رضي الله عنه )

قلت: و هذا قريب من ذالك، والخلاف يسير . ذكر أكثر من ترجمم لابنه عبد الله بن عمرو أن أباه أكبر منه بنحو إجدى

أو اثنتي عشرة سنة :
عن أبسي عَوانة، غن إسماعيل بن سالم، عن الشُعبيّ : (لم يَعْلُ عمرو بن
العاص عبدَ الهّ بنَ عمرِو إلا اثنتي عشرة سنة) '(1)
(1) أخرجه البخاري في »تأريخبه الكبير والصغير"، وذكره ابن عبد البر، وابن عنساكر، والمِزِّي، والذهبين

وجزم ابن يونس بأن بينهما عشرين سنة .
أمسه:
رَيْطَة بنَت مُنَّه بن الحَحَّاج السَّهْمِيةّ، أسلمتْ وبايعتْ.
أخـوه:
محمد بن عمرو بن العاص، صحابي، لا عقب له.

زوجـتــاه:
ذكر له ابن سعد زوجتين: بنت مَخْمِيةّ بن جَزْء، وأم هاشم الكِنْدية .
وله من الأولاد:
محمد، وهشام، وهاشم، وعمران، وأم إياس، وأم عبد الشّ، وأم سعيد.
 المثةَ: منهم كان المحدث عَمْرو، وأخواه عُمر وشُعيب، بنو شُعيب بن محمد بن عبد الهُ بن عمرو) .
خلف له أبوه أموالاَ عظيمة، وكان له عبيد وخدم.
قال الذهبي: (وَرِِتَ عبدُ الهُ من أبيه قناطيرَ مُمتطرةً من الذهب المصري، فكان من ملوك الصحابة) .

وله بستان بالطائف يسمى غالوَهْط"، قيمة ألف ألف درهم. وكان هذا البستان لأبيه عمرو .

وفي „معجم البلدانه لياقوت: (قال ابن الأَعرابي: عَرَّشَ عمرو بن العاص
 سليمان بن عبد الملك، فمرَّ بالومْط، فقال: أحبُّ أن أنظرَ إليه، فلما رآرُ قال :

 البُعد ظنَّه حرّةَ سوداءَ)! !

وقد ذكر ابن سعد أنْ عبد الله بن عَمْرِو عَمِيَ بأَخَرة .
عن مسلم مولى بني مَحْزْوم هال : (طافَ عبلُ الله بن عمرو بالبِيت بعدما
(1) عَمِي)

وفــاتـه :
اختُلف في تاريخ وفْاته ومنانها :
فقال أحمد بن حنبل : مات ليالي الحرة سنة (شا هـ) . وقيل : سنة: (70 هـ) ، قاله يحيىى بن بكير، وخليّفة، وأبو عبيد، والواقدي، والفلاس، وغيرهـم . وقيل :
 وقيل غير ذلك .

واختلفوا في مكان وفاته : فقالت طائفة : مات بمصر، ودفن بدازه. وقيل : مات بالطائف، وقيل : بمكة، وقيل : بالشام.

وقّ صحَّح الحافظ في "التقريب" أن وفاته كانت بالططائف سنة (ب7 هـ) : وصحَّح الْذهبي في „تاريخهه" وفاته بمصر سنة (70 هـ) . وقال في (تذكرة الحفاظ)": (توفِّي بمصرَ سنة خمسي وستين، ليالي حصار
 الحكم وعسكر ابن الزبير ،فَدُفن بدارِه رضي الله عنه) . قلت: هذا هو الصبحيح؛ فقد روى الكندي في "اكتاب الولاة" قصة قتل (1) أخرجه ابن سعد.

الأكدر بن حمامٌ اللذي قْتله مروان بن الحَكَم حين قِِم مصرَ سنة (70 هـ)، قال : (حدثنا يحيسى بن أبسي معاوية التتجيبي؛ قال: حدثني خلفـ بن ربيعة الحضريمي قال : حدثني أَبي ربيعةُ بن الوليد، عن موسى بن عُلَيِّ بن رباح، عن أبيه، قالٍ : كنتُ واقفاً بباب مروان حين تأتّي بالأكدر . . . وكان قتلُ الأكدر للنصفف من جمادى الآخرة سنة خمسس وستين؛ ويومئزِ توفَّي عبلُ الله بن عمرو بن العاص، فلم يستطنْ أن يخرج بجنازته إلى المقبرة، لتتغغيب الجند على مروان، فلُفن في داره) . عــمـره

قال الواقلدي : توفي سنة خمسس وستين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. وذكره

وغيرهـم •

وفي موضت آخر من "طبقات ابن سعل" : (وهو ابن أُتّتن وتسعين سنة) .
وعند الطبراني عن ابن بكير : مات وسنُّه ثنتانِ وسبعونَ سنةّ، أو اثْتان وتسعون سنة . شككَ يحيـى بن بُكير في الكسعين أو التسعين.

قلت : رواية وفاته عن ثُتين وسبعين سنة بعـدة؛ لУأنه توفي سنة (70 هـ) على
ألصححيح، فعلى هذا يكون مولله سنة (V قبل الهجرة)، وهذا غلط من جهتين : الأولىى : أن بين عَمْرِو وابنهِ عبد الله ثنتي عشرة سنة، أو عشرين سنة في رواية ابن يونس، وعمرو ولد نحو سنة (VV) تهـ) هـ فلا يصحُّ القول بمولن عبد الله سنة
(Vت . هـ) بحال من الأحوال.

الثانية: أنه جاه في (اصحيح البخاري") وغيره عن عروة بن الزبير قالل:





فقالوا: ما رأَيْنا مثلَ ما صبرنرنا عليه من هذا الرجل قط) إ فذكر الحديثـ.
وهذا كان في أوائل اللدعوة، وقول عبد الله : (زأيتُ) و (حضرسُ) ، يدلُّ على
 أن عبد الله لم يكنْ خُلِق بعلُ عند حدوت ذلك للنبـي وهذا يجعلنا نرجِّح أنه مات غن بُنتين وتسعين سنة، فيكون مولمه: سنة
 بعشرين سنة . واله أعلم بألصـواب.
(1)
(rr)

(1)













 فهارسه"، فضائل الصسحابة له
 " أخبار القضهاة لوكيع انظر "فهرس الأعلام"، تاريخ الطبري انظر "فهرس الأعلام"، مشاهير



## اسمه ونسبه ونسبته :

عبل الهّ بن العباسن بن عبلد المطلب بن هاشم -واسمه عَمْرو - بن عبد
 الهاشِميّ، المكيّ، ثم المَدَني، ثم الطائِفِيّ

## الصنحابي ابن الصحابي، ابن عم رسول الله

 كنيته : أبو العباس؛ كُني' بابنه العباس، وهو أكبر أولاده.=
 الاستبعاب




 دول الإسلام









 (اانظر فهرس الأعلام|" . وغير ذلك من كتب الحديث والتاريخ والسير والرجالن

صِفَتـه وحِلْيُــه :
كان ابن عباس مديدَ القامة، جسيماً، إذا جلس يأخذ مكان رجلين، وسيماً،
 بَخْضِب بالحِنَّاء، ويلبس من أحسن الثياب، ويكثر من الطِّيب، من أَعربِ النِّا
 الفؤاد، من رجال الكمال، رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي بكرة قال : (قدم علينا ابن عباس البصرة، وما في العرب مثله
. ${ }^{(1)}$
قال ابن جُريج: (كنَّا جلوساً مع عطاء بن أبي رباح في المستجد الـحرام،

 عطاء: وأينَ حسنُهما مِن حُسن عبد الهَ بن عباس؟؟ ما ما رأيتُ القمر ليلة أربع عشرة







(1) (1) أخرجه الحاكم، ونسبه الحافظ في nالإصابة) إلى أبي الحسن المدائني

 ضعفـف .

عن إبراهيم بن الحكم بن أبَان، عن أبيه، عن عكرمة، قال : (كان ابنُ عبا
 عن محمد بُن أبي يحيى قال: حدثني عكرمةُ: (أنّه رأَى ابن عُباسن



 أحسنَ ما يكون من حُلَك ألِيَن .
قال أبو زُمَيل : وْكان ابن عباس رجُلًا جميلًا جَهيرآ. قال ابنُ عبناس :
 لقد رأيتُ على رسول الهَ

عن أبي عَوَانة، عن أبي الجُوَيرية قال: (رأيتُ إزارَ ابن عباسٍ إلئ نصفِ ساقه أو فوقَ ذلك؛ وعلِه تَطيفةٌ روميةٌ، وهو يُصلِّي ) وعن سُفيان الثورين، عن ابن جُريج، عن عثمان بن أبي سُليمانٍ : (أنَّ ابثًا

عباس اشترى ثوباً بألفِ دزِهم، فلبسَه( (8)
وعن رِشْدِين بن كُرْيبب، عن أبيه قال : (رأَيتُ ابنَ عباسِ يَعْتَمُ بِعمامة سوداءه،
فَيُرخي شِبراً بين كتفيه ومِنْ بين يديهن ).
(1) أخرجه ابن معين وابن عبناكر في „تاريخيهما)" .


 كان عالي الصوت. والمزاد في ألحديث: الأول. ( ( ) أخرجه أبو نعيم.

وعن عكرمة قال : (كان ابن عباس يَبْسُِ الخَزَّ، فقيلَ له؟ فقال: إنما نُهي عن
المُصْمَت)

- • • عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال: (كنتُ إذا رأيتُ ابن عباس، قلتُ: أجملُ الناس. فِإذا نطقَ، قلتُ: أفصحُ الناس، فإِذا تحدَّث، قلتُ : أعلم الناس)
وقال مجاهد: (ما رأيتُ أحداً تطُ أعربَ لِساناَ من ابن عباس)(r) .
إسلامه وهجرته ومشاهده:
- • عن سفيان فال : قال عُبيد الهَ : سمعتُ ابنَ عبَ عباس رَضِيَ آللَّهُ عنهما يقول: (كنتُ


 عَهَرَ اللَّهُ) ${ }^{\text {(8) }}$
قال البخاري : (لم يكن مع أبيه على دين قومه) .
- • قال الذهبي في هالسير": (انتقل ابنُ عباس مع أبويه إلى دار الهجرة

سنةَ الفتح) .

 (Y) أخرجه البلاذري في پأنساب الأنرافه، وابن عساكر في صتاريخه،)، ونسبه الحانظ في الإِابة إلى أأمالي الصولي" . . أخرجه ابن عساري
 والآية دتم 4 ه من سورة النـاء.

وقال ابن كثير في اترجمته من صالبداية والنهايةها : (وهاجَرَ مع أبيهِ قبلَ الفتح،






 فهذا أَوْلى .

وشهد مع النبي
مناقبــهـ:

 نكان أعلمَ أهل زمانِه، رْضي الشَ عنه وأرضاه .

الحِحْمَةَ، مرتين)(r)

عَلِّمْهُ الكِكَابَّه) .
(1) قالل الهيئمي في (المجمع"): رواه الطبراني في (الأوسطه من طريق عبد الهّ بن مخمد بن عمارة الأنصاري عن سُليمان بن داود بن الحسين، وكلاهما لم يُوَّنَّق ولم يُضَسَفَف، وبقية رجاله ثقات. (Y) أخرجه ابن سعل، والترْلذي وقال: حــن غريب، وصحهه الألباني.
 عَلِّهُ الحِكْمَةَ) .

وفي رواية أخرى عن عُبيد الها بن أبي يزيد، عن ابن عباس : (أنَّ النبيَّ كِّ



- • ع عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله قال: (برُّ في بيتِ خالتي مَيْمُونة،
 علِّمه التأويلَ، ونَقْهُهُ في الدِّينهة) .
 الحِكْمة، وعلّمه التأويلَه(1)

 واختلف الشراحُ في المراد بالحكمة هنا، فقيل: القرآن، وقيل : العمل بهي به، وقيل : ونيل



 المرادَ بها في حديث ابن عباس : الفهُم في القرآن) .
- • عن عَمْرو بن دينار، عن كُرَيب، عن ابن عباس رضي الشا عنهما قال : (أتيتُ النبيَّ (1 أخرجه البخاري ـولظظ الروايات الثلاث لهـ ـ ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأحمد، ، والفسوي، وأبو نعيم .
(†) أخرجه أحمد، وابن سعد، والطبراني، والفـوي، والحاكم وصححه، وأثره الذهبي.

 (1) فأعجبَه، فَدَعَا اللهَ أنْ نَزِيدِني نَهْماَ وعِلْماً






مـ
ضحب ابنُ عباسَ ْرسولَ اله
 بعض أسفاره، وسمع منه: علماً طيباً. - • عن كُرَيْب مِوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ:






(1) أخرجه الحاكم بهنا اللفظ وصححه وأقره الذهبي، وأخرجه أبو نعيم، وأخرج نحوه.

 (Y) أورده الهبثمي في (المجمع" وفال: رواه أحمد رإسناده حسن.


 وفي رواية : (وكان يقولُ في دُعَائِه : االلههمَّ اجعلْ في قَلْبِي نُوراً، وفي بَصَري نوراً، وفني سَمْعِي نوراً، وعن يَميني نوراً، وعن يَسَاري نورآ، وفَوْتِي نوراً، وتَحْتَتي

 وهو في بيتِ خالتي ميمونةَ، فبتُ معهم تلكَ الليلةَ، نقامَ يصلِّي من اللليلِ، فقمتُ

عن عبد الرحمن بن عابِسِ قال : سدعتُ ابنَ عباس قيلَ له : (أَشهدتَ العيدَ


 - (r)

عن مجاهد، عن ابن عباس قال : (لمَّا كانَ رسولُ الهَ




رسول الله
 (i) (i) (Y) أخرجه الجماعة إلا الترمذي











 جَمْعِ بليلٍ .
وعن عُبيد الهّ بن أبي يَّيد: سمع ابن عباس رضي الشَ غنهما يقولّ : (أنبا ممَّن



 ونُوأ، وفيهم ضعف


> واتتصر فيه على الدعاء الأنير ، وقال الحانظ في اتخريج الأذكاره: هذا حدبـث حسن . أخرجه مالك، وأحمدن والجماءة، واللفظ للبخاري.



 رسولَ الهَ




 الأقلامُ، وجَفَّتِ الصحفُّ)(r)

طرف من سيرته وشمائله:

 ذا أخلاق فاضلة، مُتْغياً أثرَ رسول الشَ نفسَه، ويعظمُ حرمات السان

- •


(1) أخرجه أحمد، والنساني، وابن ماجه ـ واللفظ له ـ، وابن مسع، والحاكم وصححه ووانفه الذا

 حسن صصحع. وصححه الألباني وعبد القادر الأرناؤوط.

ذلكَ ما كُنْتَ منهُ تَحِيدُه، فجعلَ يرنِّل، ويكثيٌُ في ذاكم النَّشيج) .
 -ويُكْثر في ذلكم النشيجَ وْالنحيب)(1)
عن أبي الجَوْزاء، عن ابنِ عباس قال: (قد حفظتُ ليلةَ القَدْر أربحَ مْمَّات،
 وعن ابن جُريج قَال: حدئني عُبيد الهّ بن أبي يزيد، عن ابن عباس، ، قالل: . (كان يرسُّ الماءَ على أهلِه ليلة ثلاثِ وعشرين) (r)

عن أبي أمية بن يعلى، عن سعيد بن ابَي سعيد، قال : (كنتُ عندَ ابن 'غباس)،

 وعن ابن عباس قالل : (حججتُ مع عمرَ إحدى عشبرة حجةَ، وكأن يُلَبَي حتى (\%) ${ }^{\text {(\%) }}$
وتال يعقوب بن سفيان: حدئنا إيراهيم بن المنذر : حدئني ابن 'وَمْنب: أخبرني يونس، عن ابن شهابَ قال: (سنة قُتل عثمان حَجَّ بالناس عبلُ الهُ بن

عباس، بأمر عئمان)
 فيها، أحبُّ إليَّ من آنْ أَرْا القرآن هَذْرَمة) .
(1) أخرجه الفسوب، وأبو نُعيم، وابن عساكر . والآية رتم 19 من سورة فَّ
 عنه
(أخرجه ابن عساكر، فال شعيب: إسناده ضعيف لضعف أبي أمية بن يعلى.
 (0) أخرجه الفسري، وهو في (الططباته من طريت الوافدي .

عن المُعْتَمِر بن سليمان، عن سُعيب بن درهم قال: (كان هذا الموضع ـ وأوماً إلى مجرى الدموع من خَدَّيه ـ من خَدّي ابنِ عباس، مثلَ السُّرالكِ البالي،
(1) من كثرِةِ البُكِاءِ

عن عكرمة: (أن ابنَ عباس سقطَ في عينيه الماءُ، فذهبَ بصرُه، فآَتاه هؤلاء
 ولكنك تمكث خمسة أيام لا تصلّي - يعني قائمأ ـ. قال: لا واللَّهِ، ولا ركعة واحدة، إني حُدِّنْتُ أنه مَنْ ترلَ صـلاةَ واحدةً متعمِّداَ، لقَيَ اللَّلَ عز وجل وهو عليه

غضبان)
قال ابن عبد البرٍِ في ترجمته من هالاستيعاب)" : (هو القائل ما رُوي عنه من
وجوه:




تُسعةَ عَشَرَ يَتْصُرُ، فنحنُ إذا سافَرْنَا تسعةَ عشرَ تَصَرْنَا، وإنْ زِدْنَا أَتَمَمْنَا) .


 عن بَكْر بن عَبد اله الْمُزنيٍ قال : (كنتُ جالساً مَعَ ابن عباسِ عندَ الكعبة،
(Y) أخرجه أبو القاسم البغوي، وأخرج نحوه الحاكم، وابن عساكر، وذكره ابن الجوزي في اصفة الصفوةهة.
(r) أخرجه أحمد، والبخاري، والترمذي، وابن ماجه، والرواية الأولى للبخاري والثانية لابن ماجه.

 ولا بُخْلِ، قِدمَ النبيُّ





إليَّ مِنْ آنْ تسيلَ سَعابُها بِلينا عَسَلَّ ولَبَنا) (1) "



 - • ومن شمائله الكريمة، وأخلاقه الحميدة:

ما أَخرجه مسلم و'غيره، عن كُرَيْبِ مولى ابنِ عبانى، عن عَبد الشّه بن عباس :




(1) أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن سعل، والرواية الأولى لمسلم، والثانية. والثائة
لابن سعد .

أخر جاه، وهذا لفظ مسنلم
(Y) هذا لفظ مسلم، وأخرجنه ابن 'ماجه، وأخرج أبو داود المسند منه فتط.

وعن ابن بُريدة قال: (رائتُ ابنَ عباس آَيِذاً بلسانِه، وهو يقول: وَيْحَكَّ قلْ


 أو أَمْلَى به خيراً)




 $\left.\right|^{(r)}$ أثري
وعن ابن أبي مُلْيَكَةَ قال: (قيلَ لابن عباس: مَنْ أكرمُ الناسِ عليكَّ فالِ : جَلِيسِي الذي يتخطَى الناسَ حتى يجلسَ إليَّ؛ لو استطعتُ أنْ لا يقع الذبابُ على وجهه، لفعلتُ)
عن عبد الها بن بُريدة قال: (شتَمَ رجلٌ ابنَ عباس، فقالا : إنك تشتمني وفيَّ


 الأرضَ من أرضِ المسلمين؛ فأفرح به، ومالي بها من سائمة) (8)
(1) أخرجه ابن عساكر، وفي "الحليةه نحوه.
. أخرجه ابن عساكري (r)

(£) أخرجه الفسوي، واليهتي، وابو نعيم، وابن عـاكر، وذكره الهيثمي في "المجمع" وقال: رواه الطبراني ورجالل رجالل الصحيح






 يراني في الحمَّام مُتَجَرِّداً)


 - • عن عبد اللّ بن عبد الرحمن بن أبـي حسبن قال: (ما رأيتُ بيتاً كان

أكثرَ طعاماً، ولا شرابآ، ولا فاكهة، ولا عِلْماً؛ من بيت عبد الهّ بن عباس) (8)



 . أخرجه ابن عساكر (1)

البوضيري: نيه راوِ لم بُسمَّ.
(r) أخرجه الفسوي، وذكره الفيـيمي في "المجمع" ونال: رواه الطبراني 'ورجالة: رجال الصحبح، غير رزين الزماني ومو ثقة . ونسبه الحافظ في هالإصابةه إلى الفنبوي، وصحخِّ إسناده.


يقول: ا(ما مِنْ مسلمْ كَسَا مُسلماً نَوْباَ، إلا كان في حِفْظٍ من اله، ما دامَ منه عليه
(1) (1) خِرْقة

قال الذهبي : (جاء من غير وجه أنه رأى جبريل عند رسول الشَ
في صورة دِحْية الكَلْبِيّ) .
عن عَمَّار بن أَبِي عمّار، عن ابن عباس قال: (كنتُ مع أَبي عند رسول الشَ



 عليه السلام، هو الذي شَغَلَني عنكَه)(r)

وعن موسى بن ميسرة: (أن العباسَ بعـَّ ابنَه عبد الها في حاجةِّ إلى



 (r)(") ينموتَ ابنُك حتى يذهبَ بَصَرُه، ويُوْتى علمَ
(1) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب.
(Y) أخرجه أحمد، والطبراني، والفسوي، والطباللي، وأورده الهيثمي في „المجمع" وتال:

( أخرجه الميهقي، والطبراني، وأورده الهينمي في پالمجمع"، وقال : رواه الطبراني بأسانيد، ورجاله ثقات.

الـوالـي :
عن الشُعبيِّ وغيرِه: أَنْ عَلياً رضي الله عنه أقامَ بعد وقعة الجَمَلِ بألبصرة خمسين ليلةَ، ثم سارَ إلىّالكوفة، واستخلفَ ابنَ عباس على البصرة . وكان ابن عباس إذا خرج من البعرة يستخلف أبا الأَسود الُّؤَوَيَّ على

الصلاة، وزياد بن أبيه على الخراج
ويقي عليها إلى سنة أربعين، ذكر ذلك الطبري فقال في ألحداث سنة (• عهـ) : (وفي هذه السنة خرج ابن عباس من البصرة إلى مكة، وترك اللعمل)، في

قول عامة أهل السير).




فـي الفتنـة:
شهجد ابنُ عبّاس مع علي بن أبـي طالب الجَمَلَ، وصِفًّينَ - وْكان أميراً
 . شهل التحكبم

وعن عُبيد الها بن عَبد الله، عن ابن عباسِ، أنه قال لعليٍّ لما قالل: سِرْ، فقذ ولَيْتُكَ الشامَ، فقال: : ما هذا برأَيٍ، ولكنَ اكتبْ إلى معاويةَ، فَمَنْهِ، وعِلْهُهُ قال؛ لا كانَ هذا أبداًّ.

واستأذن علياً فين مناقثة الخوارج، نأَذِن له، فذهب الِيهم، وحاجَّهمم (1) أخرجه الميهتي، وابن غساكر .

فََحَجَهُم، فرجعَ إلى الحقٌ منهم جمعٌ كثير . وفي مناقشته لهم تبدو قوةُ حجةِ ابن
عباس، وحُسْنُ تَأَّيهِ
ولما وقع الخالاف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان، اعتزلَ
 وقال كلٌ منهما : لا نبايعك ولا نخالفك .




 كبَّروا تكبيرةً سمعها أهلُ مكة، وانطلقَ ابنُ الزبير من المسجدِّ هاربآ، حتى دخلى دار


قال: ثم مِلْنَا إلى ابنِ عباس وابن الحنفيَّة، قد عُمل حول دُورهم الحطبُ لِيُحرِقَها، فخرجنَا بهم، حتى نزلْنَا بهم الطائف) .

وأقام ابن عباس بالطائف سنتين لم يبايع أحداً.
وذكر ابنُ عبد البَّرَ في ترجمة ابن عباس من هالاستيعاب") : (أن عبدَ الله بن

 ابنِ الزبير نقال له : أصبحتَ والشه كما قال النّاعر :

فإنْ تُصبـكَ مـن الأيَّامِ قـارعـةٌ لم نبكِ منكَ على دُنيا ولا دِينِ





 الزبير: واللَّهِ ما يأتينا مئ الناس إلا رجُلان: رجلٌ يطلب نَضْلاً، فأيَّ هذين تمنعُبا
وكان بالحضرة أبو الطفيل عامز بن وائلة اللكِنَاني، فجعلَ يقول:









مـع الخلفـاء:
عن عطاء بن يَسَار : (أنَّ عمرَ وعئمان كانا يَذْعُوَانِ ابنَ عباس، فيُشُير مع أُمل
بَدْر، وكان يُفتي في عهد عُمْر وعئمان، إلى يوم مات)(1)

 (1) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي.

عُمر نحرَ خمسة وأربعين عامآ، يُقصد من جميع الأقطار، وتُشدّ إليه الرِّحال، فيُستفتى ويُعتمد، رضي الهُ عنه وأرضاه .
عن داود بن عطاء عن زيد بن أَسلم، عن ابن عمر أنه قال : (إنَّ عمر كان














 مَا تَعْلَمُمْ
(1) أخرجه البلاذري في מأنساب الأشرانه، والخطبب في (اتاريخه"، وذكره الذهبي في
 وتال نيه ضعف، وذكره هي هالفتحا ونسبه إلى هالبغوي ني معجم الصحابةه. أخرجه ابن الاثير في آأسد الغابةه. أخرجه البخاري - واللفظ له ـ وأحمد، والنرمذي، وأبو يعلى، والفسوي، وابن جرير، =

- • عن ابن عباس قال: (كان عُمر يجلس مع الأكابرِ من أصحاب

 عن موسى بن عُبَيدة، عن يعقوب بن زيد قال: : (كان عُمر يَستشبيز: ابنَ عباسي في الأْمر إذا أَمَةَه، ويقول: غُصن غَوَاص) .

أحلٌ على حُبِّ ابنِ عباسي) .
وأخرج ابن سعد، عنُ سعيد بن جُجبَر، عن ابن عباس قال : (كانَّ عُمر بن
 فقال لهم: كيف تلومُوني علهِ بعد ما تَرَوْن)
- • ع عن محمد بن كعب القُرُظِيٍّ، عن ابن عباس زضي الهِ تعالي عنه: : (أنَّ









= والطبراني، والححاكم وابو نعيم، وغرهم.
(1) أخرجه ابن عساكر . وشُؤون الرأس: عظامه والثعب التي تجمع بين قبائل الرأس، وهي أربعة أشون.

ذكر في كتابه. فأراها في النَّنِّع الأواخرِ من سُهر رمضان، والشّا أعلمَ. فَتَعَجَبَ
 شَؤونُ رأسِها إن رسول الهَ هؤلاء، مَنْ يؤدُّيني في هذا كاداء ابنِ عباس)(1)














- • • عن مُمَاللِ: حدينّي عامر النعبيُّ، عن ابنِ عباس قال: قال لي أَبي :


(1) أخرجه أبو نعبم ـ واللفظ لـ ــ، واخرجه الفسوي والحاكم كلامما عن عاصم بن كليب، عن أيي، عن ابن عباس، نحوه، وصحهه الحاكم وأتره الذهبي .
 وأخرج الحاكم نحوه وصححه ووانته اللنهبي ني الالسيره و قال شعبب: رجاله ثقات.
 خيرٌ من أَلفِ. قال : كل واحدةٍ خيرٌ من عشرةِ آلاف)(1") وعندما حوضر عثمان سنة (0 ثهـ) ، وجاء وقت الحج، 'انتعممل علىى الموسم ابن عباس، نقال له عبد الله بن عباس : إن مقامي ببابِك اُُحَأجِفُ عُعنك أفضل من الحجِ! فعزم عليه عتمان، فحّرج فحجّ بالناس .

عن زياد بن أبـي مليح، عن أبيه، عن ابن عباس قال : (لو أَجْمَعَ الناسُ علي قتلِ عثمان، لرُمُوا بالحجانرة كما رُمي قوم لوط) .

وعن قتادة، عن زَهْدَم الجَجْرْيِّ قال : خطبَ ابن عباس فقال : (لو لـمْ يَطلب (r) الناسُ بدم عثمان ؛ لرُموا بالحخجارةِ من السماه

وكان مع علي، وحضر معه مشاهده، ولما عزم عليٌ على تغيير الو لاة، أشار عليه ابن عباس باستمرار نوابه في البلاد، إلى أن يتمكن الأمرك، وأن يقرَ معاوية خصوصاً على الشام، وقال له: إني أخشّى إن عزلتَه أن 'يطلبك بدم عثمان فأبي عليه، فكان ها كان :

ولما أستقرت الأمور، وآلن إلى معاوية بن أبـي سفيانٌ رضي الله عنهـما، وفد ابن عباس عليه، فأكرمه معاوية وقرَبه، ، واحترمه وعظَّه . ': وكان يُلقي عليه المسائل المعضِلة فيـجيب عنها سريعاً، فكان معاوية يقول: ما رأيتُ أحلداً أحخضرَ جواباً منه. ولما جُاء الكتابب بموت الحَسن بن علي، اتفت كون ابت غباسن عند معاوية، فعزاه فيه بأحسن تعزية، ورردَّ عليه ابن عباس ردّآ حسناً . و'بُعث 'مغاوية ابنه يزيد، فجلس بين يلي ابن عباس، وعزاه بعبارة فصيحة وججيزة شُشكره عليهنا
 والبيهتي في واللسننه، والفسوي، وابن عساكر، قال شعيب: في مجالد كلام؛ وباقي رجاله ثقات (Y) أخرجهها ابن سعد.

ابن عباس . ولما مات معاوية، ورامَ الحُسين الخروجَ إلى العراق، نهاه ابن عباس أثشدَّ النهي، وأرادَ أن يتعلّق بيُياب الحسين، فلم يقبل منه، فلما بلغه موتُه حزنَ

عليه حزناً شديداً، ولزم بيته(1)
علمــه ومرويـاته :
كان ابن عباس أعلم آهل زمانه، يقال له: اللحَبر والبحر، لكثرة علمه؛ فهو



 والفصاحة والبيان، وكان الصحابة إذا تدارؤوا في أمر، صاروا إلى قوله رضي الها وله عنه وأرضاه.

طلبـه العلـم:
عن المغيرة قال: قيل لابن عباس : أَّنَى أصبتَ هذا العِلْم؟ قال: بلسالِ سَؤولِ، وقَلْب عَقُولِ.

وكان آية في الحفظ، أنشده ابنُ أبي ربيعة تصيدتَه التي مطلعها: (أَمِن آل نعم أنت غادِ فمبكر)، فحفظها في مرة واحدة، وهي ثمانون انون بيتآ! وكان إذا سمع النَوَادِبَ سدَّ أُذنيه بأصابعه، مخافةَ أْنَ يحفظ أْقوالَهن .

عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلدة، عن ابن عباس قال: (وجدتُ عامَّةَ علمِ رسول الله





 فيهم؟! قال: فتركتُ ذلك، وأقبلتُ أسألُ أصحابَ رسول الشا لها


 الحديث. فعاشَ ذلك الرجلُ الأنصاري، ، حتى رآني وقد اجتمعَ ألناسُ ُحولي ليسألوني، فيقول: هذا الفُتى كان أعقلَ منيً) (1)
 الأمر الواحد ثلاثينَ من أُصحاب النبيُ - • عن أحمد بن حنبل تال: حدثنا عبد الرزاق قال: قال معْمر : (عاعنَّةُ
علمَ ابن عباس من ثلائة: :عُمر ، وعليّ، والُبيَ بن كعب)(r).

وعن أبي سلمة الجضرميٌّ قال : سمعتُ ابن عباس يقول: (كنتُ ألزمُ الأكابزَ من أصحابِ رسول الها

(أنساب الأثنرافل"، وابن عساكر ، وذكره الحافظ في شالإصابة") ونسبه إلى البغوي .


 ومسدد، وتال البوصيري: : رجاله ثقات




(1) سورة؛ وسائرُها بمكة)

وعن ابن عباس قال: (لما فُتحت المَدَائن، أقبلَ الناس على الدنيا، وأقبلتُ
. على عُمَرَ. فكان عامَّة ححيثِه عن عُمر)
وعن عُبيد بن حُخَنِّنٍ أنه سـمعَ ابنَ عباس رضي السه عنهما يُحَدِّت أنه قال :
 حتى خرجَ حاجْاً، فخرجتُ معه، فلما رجعتُ وكُنًا ببعضِ الطريقِّ، عَدَلَ إلى





الـقــارىء:
عَرَضَ ابنُ عباس القرآن كلَّه على ابَّبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وقرأ كالاهما
على النبـي
وقرأ عليه: مجاهد، وسعيد بن جُبير، والأَعرج، وعِكُرمة بن خالد،
وسُلِمان بن قـَّة، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وغيرهم .
عن هُشَيْم: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابنِ عباس رضي الله


( أخرجه البخاري -واللفظ له ـ ومسلم، والنسائي، والترمذي، وهو حديث طويل، سقنا طرناً منه يفي بالمراد .
 المُفَصَّلُ )

وفي رواية: عن أَبِي عَوَانةَ، عن أبي بِشْرِ، عن سعيد بن جُبير قال: (إنٍّ



الــفـسر :

- • • عن مسلم أبّي الضُحَحى، عن مسروق، عن عبد الشا بن مسسعود قال :
(نِّمْ ترجمانُ القرآنِ ابنُ بُباس)
عن ابن عُمر قالل: (هو أعلمُ الناسِ بما أُنزِل على محمد) (r)


 الكُهول، له لسانٌ سَؤول، وتَلْبٌ عَقُول)

بالمُبهمات من ابن عباس)( ${ }^{(0)}$ (
أخرجه البخاري ـ والللنظ له ـ والطيالسي، والفسوي .
(Y) أخرجه ابن سعد، والُّسؤي، والحاكم وصحخه وأتره اللذهبي، ونسبه: الحانظ في مالإِابابه إلى إن سعد، وحسَّن إسناده،
(r) أخرجه أبو زرعة الدمشقي في اتاريخهال، وابن أبي خييمة نحوه بإسناد حسن، كما في

0الفتح"


(0) أخرجه، ابن سعد، والفــوْيِّ، وابن عساكر .
(وسُثل إسحاقُ بن إبراهيم الحَنَظِلِيْ - هو ابن راهَوَيْه - عن معنى قول عكرمة: إنَّ ابن عباس اعلم بتفسير القرآن من عليُّ هفقال: :لما سمعَ ابنُ عباس






فال مجاهد: (كان ابن عباس إذا فَسَرَ الشيءَ، رأيتَ عليه نورا)(r)

- • • عن الأعمش، عن أبي واثل قال: (قراً ابنُ عباس سورة النور، ثم


وني رواية : عن الأَعمش، عن أبي وائلِ قال: (حججيُ أنا وصاحبّ لي،

 وعن الأعمسُ: حدثنا أبو واثل قال: (خطبنا ابنُ عباس، وهو أميرٌ على


(1) أخرجه ابن عساكر .
(r) أخرجه الفــوي، وذكر الحانظ في xالفتحه وصحهه.
أخرجه الحاكم وصححه وأره الذذهبي .


قوله (وهو أمير على الموسم): يعني سنة خمس وثلاثين، كان عثمان أرسلَّه.






 - • عن حمّاد بن زيد: أخبرنا عليّ بن زيد: هحئني سَعِيد بن جُجبير
 وكذا، أَمَا سمعتم الشناعرَّ يقول كذا وكذا)
 (أنا من أولكَكَ القليلي، وهم سبعة) (r)

البقرة، وسورة يوسُف، فِنْتَ ترأُتُ القوآن وأنا صغير ) (8)

- • عن عِكْرِمَّة، عن إبن عباسي رضي الش عنهما، في توله تعالى : هوَوَمَا



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أخرجه ابن سعد، والبالاذري . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (2) أخرجه الفسين }
\end{aligned}
$$



عن موسي بن أَبَي عائشة قال: ححَّثنا سعيدُ بن جُبَبر، عن ابن عباسِ في


 يْحرِّكهما، فَحَرَّلَ شَفتيْه - فأنزلَ اللَّهُ تعالى :


 (r) النبـيُ

عن عطاء بن أَبِي رباح، عن ابنِ عباسِ رضي الهَ عنهما : ( (الَّلَِّينَ بَدَلُّوا نِعْمَةَ
اللَّهِ كُفْرَا ؛ قاله : همْ واللَّهِ كفارُ قريشِ)

- • عن سعيد بن جُبير قال: (أَمَرَني عبدُ الرحمن بن أَبْزَى قال: سَلِّلِ ابنَ


(1)
 سورة القيامة .
(Y)



الفرقان: الآية 71 .
(0) سورة النساء: الآية












 يَذْشُلْ تلوبَهم مِن شيء • فُقال النبيُّ



 وفي رواية : عن سَعِيد بن مَزْجانة قال: (جلستُ الىى عبد الهَ بن عُمر ، فُتَلَّ
(1) • سورة الفرتان : الآية (1)


 (0) سورة البقرة: الآية 7^)




 كسبتْ، وعليها ما اكتسبتْ، في القولِ والفِغْل) (1)
عـن علـي بـن أبــي طلحـة، عـن ابـن عبـاس : (اوْإِنْ نَعْفُوا وتَصْفَحُـوا وتَنْفُِوا
 - • عن ابن عُمر : (أن رجُلَّ أتاه يسالُه عن: :السَّمَوَاتِ والأَرْضَ كَانتَا




 قد علمتُ أنه قد أوتي علما) (0)




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه أحمد، ومسلم، والترمذي، والفسوي، والرواية الأولى لمسلم والثانية للفسـوي . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة التوبة: الآية ه } 0 \text { ( } \\
& \text { ( }
\end{aligned}
$$

(0) أخرجه أبو نعيم وابن عساكر . والآية رتم • $\begin{aligned} \text { من سورة الأنبياء. }\end{aligned}$






وفَرِحُوا بما أَتوا من كِمْمَانِهْم إِيَّاُه ما سألهم عنه）（1）
 تَخْتَلِفُ عَلَيَّبْ

 مُسْرِ كِينَ（0）：نَقَدْ كَتَمُوا في هُلِْهِ الاَيَّهِ
 الأَزْضِ، تُمَّ قالَّ：


 عمران．

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة المئمنون: الآية 1-1 } \\
& \text { ry (r) } \\
& \text { ( ( ) ( ) } \\
& \text { (0) سورة الأنعام: الآية بالتا } \\
& \text { r.- TV (T) } \\
& \text { - 11- - } 9 \text { (V) } \\
& \text { (^) سورة النساء: الآية } 97 \text { (1) } \\
& \text { (9) سورة النساء: الآية } 07 \text { (97 }
\end{aligned}
$$






 (r)






 ${ }^{\text {فُإِنَ كُلْ }}$

قلت: استظهر الحافظ في מالفتح" أن الرجل السائل هو نافع بن الأزرق، الذي صار بعد ذلك رأس الأزارقة ـ من الخوارج ـ وكان بجالس ابن عباس بمكة، ويسأله ويعارضه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (Yورة النساء: الآية ON. } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$



عن هشيم: أخبرنا أبو بِشر، عن سعيد بن جُبير قال: قلتُ لابن عُباس




المـحــدُت

 خلائق ، وكان ممن يحتاط في الحديث.

عن مجاهلِ قال: (جاء بُثَيْرٌ العَدَوِيٌُ إلى ابن عباس، فجِعلَ يُحْدِّث ويقول: قالَ رسول اللّ

 رسول الشا


- • قيل : لم يسِمع ابن عباس من رسول الشَ
 قلت: وهذا كله غلط

عن سفيان بن عُيَينة: : قال عَمْرو - ابن ديناز ــ : سمعتُ سعيدَّ بن جُبير ؛
 . (1) أخرجاه وهذا لفظ البخارئ (Y) أخرجه مسلم في مقدمة صُحبحه. و (بُتَبر) : نُتَّ مخضرم.

غُرْلاَه . فال سفيانُ: هذا مما نَعُدُ أَنَ بابنَ عباسِ سمعَهُ مِنَ النبيٍ
قال الحانظ في صالفتح"): (قوله: (هذا مما نعدُّ أن ابن عباس سمعه من النبي





 عباس من النبي النبيِ
 في حكم السماع، كحكايته حضورَ نيء فُعِلَ بحضرة النبي
وفال أبو عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل : (أَحصييُها ما قال ابن عباس :

نَيُقْ وسبعون)"(r)

- •

 ـ وهو ابنُ خالته ـ وعبد الرحمن بن عَوْف، وسعد بن عُبادة، ومُعاوية بن
(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والنسائي والترمذي.



أبي سفيان، وأَبي ذز الْفِفَارِي، وأبي سعيد الُْخدرِيّ، وأَبِي سفيانَ بن خرب،
























مسنده ألف وست مئة وستون حديئاً، اتفق البخاري ومسلم منها على
خمسة وتسعين، وانفرد البخاري بمئة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين .

## 

كان ابن عباس غزيز العلم، عميق الفهم، قوي الحجة، واسع البيان، قليل
 الصحابة الذين صارت إليهم الفتوى، ورووا عنه علماً غزيراً، ونقلوا عنه فنها كثيرآ، وله مفردات ليست لغيره من الأصحاب؛ لاتساع علمه، وكئرة فهمه رضي الهّ عنه وأرضاه.

 والحلال والحرام، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الحصر، مما موالمو مبسوط في إلصاح والسنن والمسانيد.

- • عن لِّث بن أبي سُليم فال: اصقلتُ لطاووس: لزمتَ هذا الغلامَ - يعني
 مِن أصحابِ رسول اللّ وعن طاووس قال: (جالستُ سبعينَ - أو : خمسين - شيخاً من أصحابِ
 أو قال: صدقتَ)

وعن حَبيب بن أبي ثابت، عن طاووس قال: (ما رأيتُ أحداً خالفَّ ابنَ
(1) أخرجه ابن سعد، والبخاري في (الكاريخ الكيبر"، وابن عساكر . (r) أخرجه مُسْدَد، والطبراني، واليغوي، وصححه الحافظ في هالمطالب العالبةل، وقال الهينمي في מالمجمعه: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
. عباس، فيتّركه حتى يقرًّرَه)
عن سفيان بن عُيَينة، عن عُبَد الله بن أبي يزيد قال : (سمعتُ ابنَ عباسن إذا سُئل عن شيء؛ فإنْ كانَ في كتاب اله قالَ بهِ، وإنْ لم يكنْ في كتاب الشّ وكا وكانِ عن رسول اله


بكر ولا عن عمر اجتهدَ رأَيَه)
وعن ابن عُيينة، عنْ ابن أبي نَجِيحِ، عن مُجاهد قال : (ما سمعتُ فُفتيَا أحسسنَ


عن ابن عُيينة، غن داود بن شابور قال: سمعتُ مجاهداً يقول: (كنّا نفخر



فعُعبد بن عُمير) (!
وهو أحد السبعة المُكْثِرين من الصحابة، فيما روي عنهُم من الفتنّا، كمباً ذكر ابن حزم، وقال : (يمكن أن يُجمع من فتوى كل واحد منهم سِفْر ضخخم) وقال في "كتاب الإحكام؟" (جمح أبو بكر محمدُ بن موسى بن يعقوبّ بن المأمون، أححد أثمة الإسلام، فتاوى ابن غباس في عشرين كتاباً) .
 ونسبه إلى إسحاق بن زاهويه، وصححه محقق هالعلله، وهو في الططبات من طريت الواقدي
أخرجه ابن سعد، وابن عبد البر في لاجامع بيأن العلم"، وذكره الحانظ في الإصابة" ونسبه (Y) إلى ابن سعد والدإرمي، وصبحعه . (Y) أخرجه ابن عبد البر في (الاستيعابه" (أخرجه ابن سعد، وابن غساكر ( )

وذكر مثله في "الجمهرةه ـ أثناء حديثه عـن أولاد المأمون أمير المؤمنين ـ و أفاد أن الكتاب موزع على أبواب الفقه .
 أحد له أصحاب يَقومون بقوله في الفقه؛ إلا ثلاثة : عبداله بن مسعود، وزيدُ بن ثابت، وابنُ عباس، رضي الله عنهم . كان لكلٍ رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ،
(1) ويُفتون الناس

وقال عبد الله بن أحمدل: سمعتُ أبي يقول: (هؤلاء أصحابُ ابن عباسي : مجاهل، وطاووس، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وجابر بن زيد، وعِكُرمة آخر (r) هؤلاء، ${ }^{(r)}$

عن غِكْرِمَةَ: (أنَّ علياً حَرِّقَ قوماً ارتَدُوأِنِ الإسلام، فَبَلَغ ذلك ابنَ


. ${ }^{\text {(r) }}$
عن أيوب، عن عكرمةً: (أن أهلَ المدينةِ سأُلُوا ابنَ عباسِ رضي الله عنهما، عنِ امرأةٍ طافتْ، ثم حاضَتُْ قال لهم : تَنْفِرُ . قالوا: لا نأخُذُ بقولِك ونَدَعُ قولَ
 سُلَيْمَ، فذكرِتْ حديتَ صَفِيَّةِ) . تعني : في الإذْنِ لها بأن تَنْفِرَ
وعن طاووس قال : (كنتُ مع ابنِ عباس، إذ فال زيذُ بن ثابت: تُفْتِي أن
تَصْدُرَ الحائِضُ قبَلَ أنْ يكونَ آخِرُ عَهْدِهَا بالبَيت؟؟ فقال له ابنُ عباس : إمَّا لاَ؛
(V) (V) (V) ابخره الصلاح في „مقدمتهه، وأخرج الفسوي نحوه.
 ( أخرجه الجماعة إلا مسلماً، وهذا لفظ الترمذي.





 عن سعيد بن أبي البَحَن قال : (كنتُ عند ابنِ عباسِ رضي الهَ عنهِما، إِذْ أَتَاهُ






 وفي رواية عن سعيٌد بن جبير، عن ابنِ عباس قال : (أَّاه رجلّ فقال : إِنِّي
 " ${ }^{\text {(1) }}$
(1) أخرجاه، والرواية الأولىى للبخاري، والثانية لمسلم.
 الكثير
(أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والنسائي

(0) سورة التحريم: الآية 1 (0)
(1) أخرجه النـيخان والنسائي، والرؤية الأولى لمسلم، والثانية للنسائي.

تصد الناس ابن عباس، ورحلوا إليه، وحضروا مجالسه، وسألؤلوه، واستفتوه، وأَقْبل هو عليهم، وجلس إليهم، فأقرَأمم وحتَّثهم، ونقَّهُهم وأَفتاهم،
 سؤالاتهم؛ فتخرَّج به الكثير، وأَفاد منه الجمُّ الغفير، وبيًّ في الناس علمأِّاً كثيراً طيباً مباركاً فيه.

- • عن مُطَرَف بن طريف: سمعتُ أبا السَفَرَ يقول: سمعتُ ابن عباس
 تَتولون، ولا تَذْمَبُوا فَتُؤوا:
 فَيْلْتِي سَوْطَه أو نَغَلَه أو وَوْسَه) (1)










( أخرجه البخاري، والنسائي، وابو داود، والترمذي واللنظ للنسائي.

رَأَيْنَا منهم رجلاَ قطُ يسألُكُم عن الذي أُنزل عليكمب)(1)


 ووصلُُكم الوفاء، وزينتُكم العِلْم، وسلامتكم الحِلْم، وطَوْلُكم المَعَروفِ . إن الله


عن الزبير بن الحِرِّيّت، عن عِكرمة قال: (كان ابنُ عباس يضع في رِجْلي

وعن مجاهد قال: قال ابنُ عباس لسعيد بن جُبير : (حَدِّثُ . فقال : اُحَحِلٌ
 فذاك ، وإنْ أخحطأتَ عَلَّمُتُك)

وعن عَمْرو بن مالكَ، عن أبي الجَوْزاء قال : (جاورتُ ابنَ عباس في دارِهِ
اثنتي عشبةَ سنةّ، ما في ألقرآن آيةٌ إلا وقد سألته عنها) (!) قال القاسمّ بن محمد: (ما رأيتُ في مجلس ابن عباس بِبطلً
. ${ }^{(0)}$ (b)
عن عبد الجبار بن الورد قال: سمعتُ عطاء يقول: (ما رأيتُ مجلساً قطّ كان


(1) أخرجه البخاري
(Y) أخرجه ابن سعد. والكخبّل : القيد.
. أخرجه أخن سعده (r)

(0) أخرجه ابن عساكر ، وهو في „إلاستعاب".
₹0\}

## وأصحابِ الفقه عنده يَسألونه، كلهم يصدِرهم في وادِ واسع)"

وعن عبد الكريم الجَزَري، عن سعيد بن جُبير قال: (كنتُ أسمعُ الحديَّ من ابنِ عباس، فلو يأذنُ لي لقبلتُ رأسه) الِّن
 لرجعتَ ولم تسأله عنها، وسمعتَها يسأله الناس، فَيَكْفُونَكَ)(ب)
وعن عبد اله بن أبي الهذيل أبي المغيرة قال : (أردتُ الخروجَ، فَعَلِم بي أهلُ

 ! ${ }^{(8)}$

- • عن يونُس بن بُكير : حدثنا أبو حمزة الثُمَّالي، عن أبي صالح قال :





 عنه أو أكثر . ثم قال: إخوانكمّ. فخرَجوا يسألَ عن تفسيرِ القرآن وَتأُوِيله؛ فليدخل . قال: فخرجتُ، فَّآنتُهم، فدخلوا حتى (1) أخرجه الفسوي، والخطيب في (تاريخيهماه، وذكره الحافظ في الإصابةه ونسبه إلى
 (أخرجه الفسوي بهذا اللفظ، وهو في هالطبقاته من طريت الواقدي ونسبه في هالإصابةه إلى

$$
\begin{align*}
& \text { معيد بن منصور } \\
& \text { أخرجه ابن سعد، وصححه الحافظ ني پالإصابةه، وهو عند إند ابن عساكر . }  \tag{r}\\
& \text { أخرجه الفسوي، وابن عساكر، وفي الالطبقاته نحوه. } \tag{£}
\end{align*}
$$

ملؤوا البيت والحجرة، فما سألُوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم مثرَّ ما نألُوه











 العلمَ).

من أقواله ووصاياه:






(1) أخرجه، أبو نعيم - واللفظ له ـ والحاكم، وابن عساكر.

مِن نَظَر اللَّهِ إليك؛ أعظمُ من الذنب إذا عملتَه)(1)
وعن ابن عباس تال: (لا يَتمُّ المعروف إلا بثلاثةً: تعجيله، وتصغيرُه عنده،


- • وجاءه رجل يُقال له: جُندب، فقالل: أوصِني بوصية، فقال:

 يومك إلا قُربآ، فصلٍ صلاةَ مودِّع. وأَضْبح في الدنيا كأنك غريبٌ مسافر ، فإنك من

 (r) ينفعكَ إلا عملك

وقال وَبرَة المُسْلي: (أَوَْى ابنُ عباس بكلماتِ، لَهُنَّ أحسنُ من الدُمْمْ (\&)





 فقال ابن عباس : كلمةٌ واححةٌ منها خير من عشرة آلاف) (م)

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (أخرجه أبو نعيم. } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكر (Y) } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكر أر (Y) }
\end{aligned}
$$


والجمع : دُفْمٌ.
(0) أخرجه ابن عساكر

عن الزبير بن الحِرِّيتِ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال : (حَدِّنِ الناسنَ كلزَ


 السَّجْعَ من اللّعاءٍ فاجْتَنِبه، فانِّي عهدتُ رسول اللّ
. ذلك. يعني لا يفعلون إلا ذلكَ الاجتنابَ)
أقوالهم في علمه:
عن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس : (لقد علمـتَ علماً مـا
(r) ${ }^{\text {عَ }}$

عن الزهري قال: (قال المهاجرون لعمر : ألَاَ تدعو أبناءَنا كما تدعو ابنَ
 عن مسلم بن صُبَيَ، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قال: (لو أدرلكَ ابنُ عباس أُسنانَّا ما عَشرهُ منّا أَحلٌ ) .

وفي رواية : (ما عانثره) (8)

 رأيتُ عمر بن الخطاب يذعوه للمُعْضِلات، ثم يقول: عندكُ، قد جاءتْكَ مُعْضِلَةُ،
. (1)


 تواريخهم الفسـوي وصحع إمسناده

ثم لا نجاوزُ قولَه، وإنَّ حولَه لأهلَ بذُرِ من المهاجرين والأنصار) .




 وعن عكرمةَ قال : سمعتُ عبدَ الهّ بن عَمرو بن العاص يقول: (ابنُ عباس
 وعن عكرمة ـ أيضاً ـ قال: سمعتُ معاويةَ بن أبي سفيان يقول: (مولالَ

عن يحيى بن سعيد قال: قال أبو هريرة - حين مات زيد بن ثابت ــ : (اليومَ
 عن عبد اله بن سيف ثال: قالت عائشةُ: (مَنْ جُعِل على المَوْمس العام؟ قالوا : , إِن عباس . قالت : هو أَعلمُ الناسِ بالحجّ)
كَن داود بن جُبير قال: سمعت ابنَ المسيّب يقول: (ابنُ عباس أعلمُ
(8) الناسِ

قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عُمر : حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد،


(1) أخرج هذه الآثار الخمسة ابن سعد من طريت الواقدي .

 (§) أخرجه ابن سعد من طريق الواقدي

 بتفسيرِ القرآن ولا بحسابِ ولا بِريضةِ منه، ولا أعلمَ بما مضى، ولا ولا ولا أثقَّ رألاً

 إلا خضعَ له، وما رأيتُ سائلًا قطّ سألَّ إلا وجد عنده عِلْماً)
 عباس، إلا أن يقول قائل| : قال رسول اللّ ( الأمّة)

وعن الأَعمش، غن مجاهد قال: (كان ابن عباس يُستمى البَّخْر من كثرِة عِلْمه)

عن هشام بن عروهة قال: (سالتُ أَبي عن عبدِ الشَ بن عباس، وعن فِقْهه؟ فقال: : ما رآيتُ مثلَ ابن عباس 'قطّ) (8)
عن ابن جُريج، عْن طاوس قال : (ما رأيتُ رجلَّ أَوْرَعَ من ابنِ عُمرَ، ولا رأيتُ رجلاٌ أعلمَ من ابنِ عباس) عِّن

 (1) أخرجه ابن سعد بهذا اللفظ، وهو عند ابن عساكر . (Y) أخرجه الفسوي، وابن معين، والحاكم، وابن عساكر .
. أخرجه ابن سعد، والحاكم، وأبو نعيه، والبلاذري، والنسوي، والخطبب، وابن عسناكر (r) ( ) أخرجه الفسوي. (0) أخرجه ابن سعد، والفنّوي، وابن عساكر، وذكره الحانظ في پالمطالب العالية) ونسبه إلى أحمد بن منيع، وتال البوصيري: رجاله ثقات. (1) أخرجه ابن عساكر ر

وقال الذهبي في ترجمته من "معرفة القراء الكبار"): (وسعةُ عِلْمه إليه المُنتهى'، ولم يكنْ على وجه الأرض في زمانه أحدٌ أعلم منه) .

مكانته وثناؤهـم عليه :
أثنى على ابن عباس الأئمة من لدن الصحابة إلى زماننا، وهو أهل لكل مديح وثناء. ومكانته في الأمة عالية، ومنزلته في القلوب راسخة. عن عبد الرحمن بن أبي الزَّنادِ، عن أبيه : (أن عمرَ بن الـخطاب دخلر

(1) المستعانُ

عن الشُعبي قال: (ركبَ زيدُ بن ثابت، فأَخذ ابنُ عباس برِكابه، فقّال : لا
 أَرِني يَدَيْكَ، فأخرجَ يديه، فَفَبَّههما، وقال : هكذا أْمِرنا أنْ نفعلَ بأهلِ بيتِ (r) ${ }^{\text {(r) }}$

عن أبسي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم قال : (لمّا ماتَ ابنُ عباس، قال رافِع بن خَدِيج : ماتتَ اليومَ مَنْ كان يُحتاج إليه مَنْ بين المشُرِق والمغِرِبِ في
(r) العِلْمب)

ومما قاله حسان رضي الله عنه في ابن عباس :
(إذا ما ابنُ عباسي بَدَا للكَ وجهُهُ رأيتَ لهُ في كلٍ أَقوالِه فَضْلا

كَفَى وشَفَى ما في النُنُُوسِ فلمْ يَذَعْ
(أخرجه ابن سید عن الواقدي، وهو عند ابن عساكر .
(Y) أخرجه إبن عساكر أخر
(Y) أخرجه أبن سعد من طرين الواقدي .


وقال أبو عَمْرو بنُ العلاء: (نظر الحُطَيئة إلى ابنِ عباس في مجلسِ نمبر بن


عنهم بِسِنّه؟ قالوا : عبد الشّه بن عباس ع
فقال فيه أبياتآ، منها:

 وعن مجاهد قال ؛ (كان عبد الها بن العباس أملَّهم قامةَ، وأغظَمهم جفنة، وأوسَعَهم علماً. ولو أشاءُ أن أَبَكي كلما ذكرتُهَ؛ بكيتُ) (r) قال الحافظ ابن غساكر : (ابن عمّ سيدنا رسول الهُ


 الجاهل عن علمه وحكمتِهِ يقظان، والجائع عن خيره ومائلدته شبعان) . وأثنى عليه الذهبي في غير ما كتاب، فقال في „السير"): (عبد الشا بن عباس :



 رجل كَهام: لا غَتَاء عندهُ هو والخَبل : الفساد . (الخبر في صالاستيعاب" وابن عساكر (Y) . أخرجه ابن عساكر (Y)

القامة مَهيبآ، كاملَ العقل، ذكيَّ النفْس، مِن رجالِّ الكمال) .


 والَبَان، ودَعَا لُ رسولُ الرحمن


 وأجهرهم صوتآ، مع الحلم الوافر، والسؤدد والسيادة، يمنع الجار ، ويبذل المال، وبيطي في النوائب، رضي الشع عنه.
وأمه: أم الفضل، لبابة بنت الحارث الهلالية، الحرة النبيلة، الصحابية الجلملة، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث.
كانت قديمة الإسلام، من عِلْيَة النساء، رضي الشّ عنها وأرضاها .

- •

وابن خخالته: خالد بن الوليد، سيف الشا تعالى، وفارس الإسلام، وليث المعارك، وقائل المشاهد، أبو سليمان المخزومي، عليه رضوان الشانـ.

كان للعباس من الولد:
الفضل : وكان أكبر ولده، وبه كان يُكْنى، مات بالشام في طاعون عَمَواس .

عَبد الها : الحبر البُحر ، صاحب الترجمة، مات بالطائف. عُبيد اله : مات بالمُمدينة، ويقال : باليمن . عبد الرحمن : مابٌ بالشام، ويقال : بإفريقية .


$$
\begin{aligned}
& \text { معبد: قُتل بإفريقية شهيداً. } \\
& \text { كثير : مات بِيْنُع } \\
& \text { تَقْمَم، وعون، والْحارث . } \\
& \text { وأم حبيبة، وصفية، وأميمة. }
\end{aligned}
$$

فابن عباس أخو إخوة عشُرة ذكور، قد تباعدت مواضع قبورهم، فماتوا في بلدان شتى .
له جمماعة أولاد:

العباس : وهو أكبرهم، :وبه كان يكنى
علي: أبو الخلفاه، وهو أصغرهم.
الفضل، ،ومحمد، وعُبيد الهّ، وعبد الرحمن. ولبابة، وأسماء.
وأولاده: الفضل، ومحمد، وعُبيذ الشّ؛ ماتوا ولا عَقِب لهمب: ولبابة: لها

 وحُحَيناً:

وأما علي: ففيه: الجمهرة والعدد والبيت والخلافة، فهو أبو الخلفاء

العباسيين، وكان يدعى السَّجّاد لكثرة صلاته، وكان أجمل قرشي على وجه الأرض .

## مولدله، ووفاته، ومبلغ عمره:

- • عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ، عن سعيد بن جُبير قال: (سُّل ابنُ


 وأنا ابنُ عشُرِ)

وفي رواية : عن أبي بِشُر، عن سعيد بن جُبير، عن ابنِ عباس قال : (توفِّي (r) رسولُ الهَ

وعن شُعبة، عن أبـي إسحاق السَّسِبعي، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس :





قال الواقديُّ": (لا خلافََ أنه وُلِدَ في الشُّعْب، وبنو هاشم محصُورون، فؤلِد
(1) أخرجه البخاري في لصحبحهاه وأحمد في מالعلله، .

 والفُسوي، والطبرانيا
(§) أخرجه الطبالسي، والفسوي، والطبراني، والحاكم وصحه، وأثره الذهبي، وذكره الميـيمي في والمجمع" وتال: درواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وهو في آالعلل، لأحمد، و والتاريخ الصغير" للبخاري . أخرجه الشيخان وغيرهما، وقد مرّ

قبل خروجهم منه بيسير؛ وذلك قبل الهجرة بيلاثِ سنين؛ ألا تراه ينول: وقل


 عُبيد الها بن عبد الشّه) .





 فنُختِن قبلَ الوفاة النبويةَ وبْعد حجة الوداع) (1) وني وفاته أقوال:
فقال الواقدي، وألهيثم، وأبو نعيم، وابن أبي شيبة، وأجمد بن ختبل وغيرهم: تُوفي سنة تمان وستين
قال ابن كثير في ضألبداية والنهاية) : (هذا القول في وفناته هو الني صنَّحَهِ
 المُّهور عند الحنفاظ

وقال الحافظ في \#|لإضابةة): (وهو الصحِح في قول الجمهور) . وقيل : توفي سنة خمس وستين . وقيل: سبع وستين •

وكانت وفاته بالطائف في قولهم جميعاً.


نقيل : ابن إحدى وسبعين. وقيل : ابن الثتين، وقيل : ابن أربع. قال الحافظ في شالإصابةها : (والأول هو القوي).

تال الحانظ الفسوي: حدننا سعيد بن منصور، قال: : حدثنا مُشيم،





 عِبَادِي . واذُخُلِي جَنَّيه) (1)

- • $\bullet$ عن يعقوب بن زيد، عن أبيه قال: سمعتُ جابرَ بن عبد الها يقول - حين بلَغَه موتُ ابن عباس - وصَفَقَ بإحدى يديه على الألَّ الأخرى : (ماتَ أعلمُ الناس، وأحلمُ الناس . ولقد أُصيبتْ به هذه الأمة مصيبةً لا تُزتَتُ'(r) عن سالم، عن منذر قال: :لما ماتَ ابنُ عباس تال ابن الحَنِفِّةَة (اليومَ مات
زبَّإنيُّ هذه الأُمة) (r).


## ***

(1) أخرجه الطبراني، والحاكم - واللفظ لـ ــ وابو نعيم وابن عساكر، وعندهما عن ميبون،


 (r) أخرجه ابن سعد من طرين الوافدي، وهو عنا وند ابن عساكر .
 والبلاذري مثله لكن فيه: عن (أبي كلثوم)، بدل: عن (منذر).
(1)
(rr)
ها
(1) H/Y




 M IV/Y ت

 الأمصار لابن حبان YV7 YY
 جوامع السِيرة لـ
 الْغابة IVY _ IV /
 (0^/1 النبلا البّ الإصابة
 حياة الصححابة ॥انظر فهرسي الأعلام" .

اسمه ونسبه ونسبته :
البَرَاءَ بن عازب بن الحارث بن عدي بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة بن
 ألحارثيُّ، الملنيُّ، صاحبُ رسول الهُ بُّ


يكنى: أبا عمارة؛ وقيل : أبا عمرو؛ وقيل: أبا الطفيل. والأشهر : أبو عمارة، وصححه ابن عبل البر في "الاستيعاب" .

عن إسرائيل، عن أبسي إسحاق: (أن البراء بن عازب كان يُكْنى أبا
(1) عُمارة)

وثبتت هذه الكنية في الصححيحين وغيرهما، في حديثه عن غزوة حنين، كما
سيأتي
إسـلامسه :
أسلم البراء قبل هجرة النبي وَّ
عن شُعْبَة، عن أبسي إسحاقَ قالل: سمعتُ البَرَاه بنَ عازَبِ رضمي الله عنهما
 فَقَلِمَ بلالٌ وسَعْلُ وعَمّارُ بنُ ياسر، نمَ قَدِمَ عمرُ بنُ الخطاب في عشُرينَ من أصحابِ

 - ${ }^{\text {(r) }}$ (أخرجه ابن سعد (I) (أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ والطيالسي، وأحمد، وابن سعد، والفسوي، والحاكم.

مشــاهـــهـ:
 والخندق، وبيعة الرضوان؛، وبقية المشاهد.
-
(1) (1)

عن أبني إسبحاق، عن البراء قال : (اسْتُصْغِرْتُ أنا وابن عُمر؛ يومَ
بدرِ، فلم نشهـدها)
وفي رواية: عن أبـي إسحاق، عن البراء بن عازب قال : (اسْتَصغرني


 ${ }^{(r)}$ ( . . .



وذهب إليه ابن عبلد البر في "الاستيعاب")، وابن حزم في "جوامع البسيرة") .
 سعد

 "الإصنابة" ونسبه لابن منده هي (६) أخرجه ابن سعد.

قلت: الأرجح أن البراء شهد أُحُدآ، وقد ذهب إلى ذلك جمع من الأئمة :

يومَ بدر، وأول مشاهده أُحُد) .
وقال ابن الأثير في ॥أسد الغابة): (أول مشاهده أُحُد. وقيل : الخندق) .
وقال الذهبي في (الكاثف"): (شهد آُحُداً) .
قلت : والأحاديث تؤيد هذا:
عن أبـي إسحاقَ قال: سمعتُ البراءَ بن عازب رضي الله عنهما، يحدِّث



 ثيابَهُنَّ"). . الحُديث.

 عُليهم فلا تَبْرَحُوا، وإنْ رَأَتَتُموهُم ظَهرَوُوا عَلَينا فلا تُعِينُونا
 فقوله: (فأنا والش رأيت النساء يشتددن)، وقوله: (فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل)؛ ظاهر الدلالة على حضوره تلك الغزوة والـ وعن عبد الرحمن بن عَوْسَجة، عن البراء قال: (عُرضتُ أنا وابنُ عُمر * (r) (r) (1) أخرجه البخاري ـ ولفظ الروايتين له ـ وأحمد، وأبو داود. ( أخرجه أبو يعلى، والحاكم ـ واللفظ له ـ ونسبه الحانظ في עالفتح، إلى ابن أبي شيبة، =

وقول البراء: (وشهدنا أحداً) محمول على أنه أراد نفسه دون أبن عمر؛ لأن ابن عمر لم يشهد أحداً، بل أول مساهـده الخندق، كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء اله.

- • عن أبي إسِحاقَ قال : سمعتُ البراء بن عازبِ يحدُّث، قالل: (لما



رَوَاحة، وهو يَنقلُ مِن التُبابِ، يقولُ



قال : تُمَ يَمُدُ صوتَهُ بآخِرِها) .
 الأحزاب)

عن إسرائيلّ، عن أبي إسحاقَ، عن البراءِ رضي الهّ عنه تال :





( $=$



عن عامر الشعبِي، عن البراء بن عازب رضي الهُ عنهما قال: (أَهَرَنَا

. ${ }^{(1)}$



 الحارث يقودُ به بغلنَّه، فنزلَ، وَدَعَا، والمُتْنْصَرَ، وهو يقول:


 يُحَاذِي بهِ، يعني النبيَّ

وفي رواية: قال البراء: (وإنَّا لمّا حَمَلْنَا عليِهم انكَشَفُوْا، فأَكْبَبْنًا على


مع النبي
 ونَعَمَ بالاستماع إلى تعاليمه العالية، وسافر معه كثيرأ.
(1) ( أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، وأحمد، والنسائي، وأبو يعلى، وغيرهم .

 المستعجلون. (حُستر): جمع حاسر، أي بغير دروع. (رِجْل من جراد) : يعني كأنها قطعة من جراد، والرِّجل : الجراد الكتير .

عن عبد الرححمن بن أبـي ليلى، عن البراء بن عازب قال: (رُّمَقْتُّ الصالةَ مع محمد

(1) السَّوَاء1

عن ثابت بن عُبَدل، عن ابنِ البراه، عن البراء قال : (كُنَّا إذا صِلَّلَينَا خُلفَّ



. أكونَ عن يَمينه)





 ( أَزْسَلْنَتَ
 رسولُ الله (1) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وأخرجه الطيالسي، وأحمد وأبو يعلى، وغيرهم. واللفظ لمسلم ( أخرجه مسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والرواية الأولى لمسلم، والثانية اللنسائي ( أخرجه الجمأعة إلا النسائي، وأخرجه الطيالسي، وأحمد، وأبو يعلى، وهذا لِّظ الُخخاري"

 وفي رواية: عن البراء: (أن رسول الله اليمن، يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنتُ فيمن خرجَ مع خاللد بن الوليد،

 أن يُحَقِّبَ مع عليٌّ ؛ فليُعَقِّبْ معه . قال البراء: فكنتُ فيمن عَقَّبَ مع عليّ، فلما


 رفعَ رأَسَه فقال: "السلامُ على هَمْدَان، السلامُ على هَمْدانه")(r)

عن البراء قال: (كنا مع رسول الله






. (



 ماؤُها، فيملُُٔ الدَّلَّ بيدِه .

طرف من سنيرته وشمائله، 'وجهاده :
البراء واحد مُن أعيان الصحابة، أدرك الإسلام وهو فتى، ونشأ ونأ في



 والمششاهد ثم تابع جهاده في عصر الراشدين، وشهجد مع علي أيامه وحروبه .





 التابعيّ بصحبةِ رسول الشَ التواضع في جوابه ... قوله : (إنك لا تدري ما أحلئنا بعده): يشير ألى ما ونـ وقع
 تولى البراء بمنصبب القيادة وهو في ريعان الشباب، وفين وفتح عدداً من

البلدان وعمره زهاء ثلاثينن سنة .
 الرازي"، وافتتح عدداً من بلدانْ فارس؛ فافتتح: أَبْهَر، وقَزْوِين، وزَنْجَانِ. وعندما غزا البراء أهل "(\#زوين"، وبلغهم قصد المسلمين لهمه، طلبوا" من
(1) أخرجه البخاري في المغازي"، باب غزوة الحديبية.

خلفائهم الديلم معاونتهم، فوعلوهم بذلك، لكنهم أخلفوا بوعدهم، مما اضطر أهل قزوين إلى قبول الصلح، فصالحهم البراء، ودخل المسلمون الحمون ("قزوين")، وفي ذلك يقول أخحد رجال البراء:

قـد علــمَ الــديلـمُ إذ تحـاربٌ حـن

(1). من جبلِ وعرِ ومن سَبَابِبْ

وتمتاز تلك البلاد التي افتتحها البراء بطبيعتها الجبلية، ووعورة مسالكها، مما يساعد العدو على الدفاع الطويل، والعرب قد اعتادوا على القتال في
 بالعدد والعدّة! لكن البراء أثبت بفتوحاته الساحقة أنه كان يمتاز بذكاء فطري باهر ، وعقلية فذة، مع الشُجاعة الفائقة، والإقدام العنيد، يتقدم ذلك كله إيمان راسخ بنصر الله تعالى، وتلك هي ميزات القائد الناجح
نزل البراء الكوفة، وابتنى بها داراً . وشهل مع عليًّ "الجَمَلَ"ه، ،
 وترك المشاقَّة .

أخرج الحافظ الخطيب البغدادي في „تاريخهل" ـ بإسناده ـ عن أبـي الجهم قال: (بعثَ عليٌّ البراءَ بن عازب إلى أهل النهروان يدعوهم ثلاثة أيام، فلما أَبوْا سارَ إليهم) .

علمسه ومروياتـه :
كان البراء واحداً من علماء الصحابة، شهد التنزيل، وعلم المحكم (!) الغياهب: جمع غَنْهَب، وهو من الليل : الشديد الظلمة. سباسب: جمع سَبْسَبَ، وهي المفازة
 قال الخططيب في "تاريخه) : (للبراء عن رسول اله

وقال الذهبي في (السير)! : (روى حديثاً كتيرا)


عن أبسي إبنخاق السَّبِيعي، عن البراء رضي الله عنه ڤال: : (كانَ







عن شُعبةَ، عن أبـي إسحاقَّ قال : سمعتُ البراءَ رضي الله عنه يقول: (نزلْتُنِ


 (r) البيوتَ مِن أَبْوَابَبها

عن شَقَيقِ بن عُقْبَة عن البراء بن عازب قال: (نزلتُ هذه الآَيةُ:
 أخرجه البخاري ـ واللفظ لـ ـ والنسائي، وأبو داود، والثرمذي. والآية رفم \AV من سورة البقرة أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والطياللسي، وأبو يعلى. والآية رقم 1^9 من: سورة البقرة .
 لهُ: هي إذنْ صلاةُ العصرِر فقال البراءُ: قد أخبرثُكَ كيفَ نزلتُ، وكيفَ
. نَسَخَها اللَّهُ، واللَّهُ أعلمُم) (1)
عن إسرائيلَ، عن أبـي إسحاقَ، عن البراءٍ قال: (لمّا نزلتْ : لاَ يَسْتَوِي



 أُولي الضَّرَرِ والمُحجاهِدُونَ في سَبيلِ اللَّهِهِ)
عن أبي إسحاق، عن البراء رضي الها عنه قال: (آلحِرُ سورةٍ نزلتْ
 - ${ }^{(r)}$ (الكَلَلَّلَ

عن أبـي إسحاق، عن البراء بن عازب ( في قوله عز وجل : عِّقَ

وعن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي اله عنه (في قوله عز وجل :

(1) أخرجه مسلم، واستدركه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه! والآبة رفم A

 والآية رفمّ 40 من سورة النساء.
(r)
 (0) أخرجه الحاكم وصححه، والآية رقم 18 من مورة الإنسان .

الــــحـدث:
أخرج الحافظ الفسوي في "اتاريخهل) عن أبـي إسحاق، عن البراء
 أصحابُنًا، ولكنَّا لا نكْذِب) .

يحدِّثُنا أصححابُه عنه، كانت تشغلنا عنه رعية الإبل)(1)

 حتى يضعَ رسول الله عن عبد الله بن حنشُ قال: (رأيتُهم يكتبون عند البراء بأطرافِ القصب على

روى البراء عن النبـي
رباح، وأبي أيوب الأنصازي، وغيرهم .

وحدث عنه : عبد اللهَ بن يزيد، وأبو جُحَحْفَة وهْب بن عبد الله السُّوَائيُّ ، الصصحابيان. وأولاده الربيع وعُبيد ولوط ويزيد بنو البراء، وثابت بن عُبْيد، وخَيْثِمة بن عبد الرحمن، وْزيد بن وهب الجُهَنِيُّ، وسعيد بن المسيِّب، وأبو الجَهْم سُلَيمان بن الجَهْمه، وعامْر الشنعبـي، وعبد الله بن مُرَّة، وعبد الرحمن بن أبسي ليلى، وعُبيد بن فيروز، ‘وأبو إسحاق المَّبِيعيُّ، والمسيَّبَ بن رافع، ويونسن بن

 (أخرجه الجماعة إلا ابن مُاجه، وأخرجه الطيالسي، وأُحمد، وأبو يعلى، وغيرهم، وهذل| لفظ مسلم.


عُبيد، وأبو بُسْرة الغِفاريُّ، وأبو بكر بن أبي موسى الأشعريُّ، وآخرون .
وأخرج حديثه الجماعة، وغيرهم.
مسنده ثلاث مئة وخمسة أحاديث، اتفقا على اثنين وعشرين حديثاً،
وانفرد البخاري بخمسة عشر حديثاً، ومسلم بستة .
الــــــــــه :
ذكر ابن حزم البراء مع الصحابة المقلِّلِن في الفتيا .
ونعته الذهبيي في پالسيره بقوله : (الفقيه الكبير).
عن أبين إسحاق فال : (وَصَفَّ لنا البراءُ السجودَ فوضعَ يديه بالأرض، ورَ ورفَح

عن أبسي المِنهَال قال: (باعَ شريكُ لي وَرِقاً بِنَسِيئةَ إلى الموسم، أو إلى





وفي رواية: عن أبي المنهال قال: (سآلتُ البراءَ بن عازب عن الصَّرْفِ؟


(1) أخرجه النساني - واللفظ له ـ وأبو داود. تال الحانظ الزيلعي في لنصب الرايةه: قال النووي : ورواه ابن حبان، والبيهفي، وهو حليث اليث حسن.
(Y) أخرجه المنبخان، والنسائي، والطيالسي، واللفظ لمسلم. توله (عن الصرف): أي بيع الدراهم بالذهب، أو عكسه. (دبناً): أي مؤجلاً.

قلت: هكذا فلتكن أخلاق العلماء الفقهاء المفتين . قال الحافظ في صالفتح"" (في الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع، وإِيار وإنصاف بعضهم بيضاً، ومعرفة أحدهم حت الآخر، واستظهار العالم في الفتتا بنظيره في العلم) .
عن عبيد بن فيروز قال: : (سألنُ البراءَ بن عازب: ما ما لا يَجوز في الأَضاحِي؟؟ نقال: قامَ فينا رسولُ الهُ


 من أخباره الثخصية:
أبوه: صحابي عنّ قدماء الأنصار، له ذكر في حديث الهجرة



 أمه: حبيبة بنت أبني حبيبة بن الحباب، من بني مالكُ بن النجار : ويقال: بل أمه: أم خاللد بنت ثابت بن سنان بن عبيد بن ثُعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة.

عبيد بن عازب: صحخابي
(1) أخرجه مالك، وأمل النسنن الأربعة، والطيالـي، والفسوي، والحاكم، وقال الترمذي:

حسن صحيح، وصححه الحاكم ووانفه الذهبي
(Y) أخرجه أحمد، والشيخان، وابن سعد، والفسوي، وابن خزيبة، وغيرهم.

قال ابن سعد : (كان غُبيد بن عازب أححَّ العشرة من الأنصار الذين وجَّههـم
عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر إلى الكوفة . وله بَقِيُّ وعَقِبٌ بالكوفة ) .
أم عبد الله بنت عازب :
قال ابن سعد: هي أخت البراء بن عازب لأبيه وأمه . أسلمت أم عبد الشه ،
. وبايعت رسول الشّ
أو لاده:
للبراء من الولد : إبراهيم، والربيع، وعازب، وعبيد، ولوط، ويحيـى' ويزيد، ويونس، وأم عبد الله .

وبنوه الثلاثة: الربيع، وعبيد، ويزيد، مترجمون في "تهذيب الكمالل"
وفروعه.
قال ابن حزم في "الجممهرة): (يزيد، والربيع، وعبيد، ولوط، بنو البراء بن
عازبّ، كوفيون، محدِّثون).
مولده، ووفاته، ومبلغ سِنٌّه
استصغر البراء ببدر وهو ابن أربع عشرة سنة، وشهد أحداً وهو ابن خمس عشرة سنة، وكانت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة؛ فيكون الـين مولد البراء في السنة الثانية عشرة قبل الهـجرة على وجه التقريب. ذكر ابن حبان في (مشاهيره") أنه توفي سنة إحدى وسبعين. وأَزَّخَ هو وناته في (اتاريخ الصحابة") وغيره في سنة انْتين وسبعين . وكذلك أرخ وفاته فيها: الذهبيي في "السير""، و "العبر""، و "الإعلام بوفيات الأعلام" . ووابن كثير في "البداية والنهاية") ، والحافظ في "التهذيب")، و "التقريب"| . وابن العماد في "شذرات الذهب") .

- وكانت وفاته بالكؤنة ه يكون توفي عن أربع وثمانين سنة .

رضي الها عن الصخابي الجليل، المجاهد الكبير، القائد الفاتح، المخدث الفقيه، أبي عمارة البراء بن عازب الأنصاري.

*     *         *             * 



## الصفحة



رقتم الترجمة

|  |  |
| :---: | :---: |
| $\sum Y \_Y Y$ |  |
|  |  |
|  | M - 7 - |
|  | 97_ 19 |
|  | 112- 97 |
|  | 10r_ 110 |
|  | Ye _ lor |
|  | YV_ rlo |
|  | Y\& _ rVa |
|  |  |
|  |  |
|  | Hol_rra |
| F17-ror |  |
|  | \& $1 \cdot$ _ rTv |
|  |  |
|  | §入を - ₹ $\uparrow \wedge$ |


| جرير بن عبداله البجلي | iv |
| :---: | :---: |
| ابو أيوبر الأنصاري | 11 |
| عِمْرانِ بن حُصَين | 19 |
| أسامة بن زيد | $r$ - |
| تَوْبان مولى | YI |
| أبو تتادة الأنصاري | YY |
| سعلد بن إبي وناص | Yr |
| عائشة أم المؤمنين | YE |
| وأبو هريرة | Yo |
|  | YY |
| سَمُرة بن جُندِ | YV |
| إم سَلَمة أم المؤمنين | Y/ |
| بُريدة بن الحُصَيب الألملمي | rq |
| النعمان بن بشير | $r \cdot$ |
| عبدالها بن عَمرو بن بن العاص | $r 1$ |
| عبدانلا بن عباس | rr |
| البرَاء بن عازب | r |


| الصفحة | اســـمـ المنـرجـ | رقم الترجمة |
| :---: | :---: | :---: |
| ヘ1－ 7 － | أسامة بن زيد | $r$ ． |
| Er＿rr | أبو أيوب الأنصاري＝خالد بن بن | 11 |
| \＆ヘE－โT＾ | البراء بن عازب | rr |
| rol＿rra | بريدة بن الحُصَيب الأسلمي | rq |
| 97 － 19 | ثوبان مولى | Y |
| Y－ 0 | جرير بن عبدالها البجلي | IV |
|  |  | $\cdots$ |
| 10r－110 | سعد بن أبي وقاص | rr |
| rrn＿r．q | أم سلمة أم المؤمنين＝هند بند | YA |
| r．A＿rao | سَمُرة بن بُّندبِ | YV |
| ris＿lor | عائشّة أم المؤنينِ | Yع |
|  | عبد الرحمن بن صنر＝أبو هريرة | $\ldots$ |
| ミTV＿をい | عبدالها بن عباس | rr |
| \＆）•－rıv | عبدالها بن عَمْرو بن العاص | rl |
| rqe＿rva |  | Y7 |
| 7r＿\＆r | عمران بن حُصَين | 19 |
| 112－9v | أبو قتادة الأنصاري＝ | rr |
| ritaror | النعمان بن بَّيّير | r． |
| rva＿rlo | أبو هريرة | Yo |
|  | هند بنت أبي أمية＝أم سلمة أم المؤمنين | ． |

