أَعْتُ


تراجم علمبة منهجبَّة موثّفت وحافلة بالمعلومات
لِـِّرَ الحفاظ والمحكينين
تُجلِّي حباتهم الشخصية، وشمائلهم الجحليلة، ومواقفهم الفذَّة، وتستعرض جلائل

الدَّرِّالشَّايَّة


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

# بك 

<br>－199V－هIEIV

## 

$$
\begin{aligned}
& \text { rrraivv: دَاگّ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 / } 70.1: \underbrace{\square}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 「ヘ90: } \\
& \text { 7Tロソ7T1/77.人9.と: }
\end{aligned}
$$

(
ها

،YOVA _ YOVA/7 ، IYTV/Y 6YAA , YVA ، $179 / 1$ (1)

 6 11



















 معين 1/Y /


 -

 له
 (V/Y






 تذكرة ألحفاظ








 ذلك بن كتب الحديث والثّاريخ والسبر والر جال .

## اسمه ونسبه ونسبته، وكنته:


 المكيُّ، ثم المَدَنَيُّ ويُكْنى أبا عبد الرحمن، كناه بها كل من ترجم له. صِفَتُه وحِلْيُـُه:
قال أبو إسحاق السَّبِعئي: (رأيتُ ابنَ عمر آَمَه، جسيماً، إزاره إلِى نصف الساقين، يطوفُ) .


- • عن أبي المتوكل الناجي قال: (كأنيّ أنظر إلى ابن عُمر يمشي بين ثوبين، كأني أنظر إلى عضلة ساقه تحت الإزار، والقميص فوق الإئ الإزار ) .

عمر : فإذا زجلٌ جَهِير (r)، يَخْضِبِ بالضُّفرة، عليه قميضٌ دَسْتُوائيّ (r) إلى نصف
الساق).
وعن عبد الها بن حَنَت قال: (رأيتُ على ابن عمر بُرْدَين مَعَافِريَينِ (8)،
ورأيتُ إزايَهْ إلى نصف ساقه) .
وعن نانع قال : (ربما رأيتُ على ابن عمر المِطْرَف ثمن خمس مئة) .


(r) (r) نسبة إلى ادستوال بلدة من بلاد الأمواز . انظر : الأنساب (الدستوائي)، ومعجم البلدان (دستوا)


وعنه، عن ابن عمر: (أنه كان لا يلنس الخَزَّ، وكان يراه على بغض ولِِهة فلا

وعن وكيع، عن التَّضْر أبمي لُؤُؤُةَ قال : (رأيتُ على ابن عِمر عِمامةً
سوداء).
وعن العُمَري، عن نُفع، عن ابن عمر : (أنه اعتمَّ، وأرخاها بين كتفيه) .
وعن عثمان بن إبرامهيم الحاطبيَ قال: (رأيتُ ابن عمر يُخْفِي شاربَّه،
ويتتمَ، ويُرْخيها من خلفِه)(1(1) .

- • ع عن نافح، عن ابن عمر : (أنه كان له خاتم، فكان يجعله عند ابنه ألبي عُبيد، فإذا أراد أن بختم أخذه فختم به) .


بالمِشُقْب، والمصبوغَ بالزعفران)(Tr).

وعن زيد بن أسلم؛ ( (أن أبن عمر كان يَضْنغ لحيته بالصُّفُرة، حتى تمتلى،





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجها جميعها ابن سعد }
\end{aligned}
$$

 وهي أطين الأحمر .
(§) أخرجه ابن سعد، والنسائي، وأبو داود، ولنظ الروايتين له. قال عبد القادر إلأرناؤوِط: إسناده حسن . وصحَح شُعيب إسناد ابن سعد.

 (1) عُبيد الله : ور أيتُ القاسمَ وسالمَاً يفعلان ذلك

 . ${ }^{(r)}$ ( لحيتِه، فما فَضَلَ أَأَخَاْ

وعند ابن سعد عن نافع قال: (كان ابن عمر يُعْفِي لحيتَّه، إلاّ في حجّ أو

عن يزيد بن هارون، قال عاصم بن محمد أخبرنا عن أبيه قال: (رأيتُ ابن
 بياضُ بَشَرته ).

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه: (أن ابن عمر كان يجزُ

$$
\text { شاربه حتى يُحْفيه، ويفْشُوَ ذلك في وَجْهِه) }{ }^{(r)} \text {. }
$$

عن هشُام بن عروة قال : (رأيتُ ابن عمر له جُمَّة مفروقة تَضْرِبُ مَنْكِبَّه، ،


- • عن جُويرية بن أسماء قال : حدَّت عبد الرحمن السرّاج عند نافع قال :
 في اليوم مرتين) .
(1) أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب.

(艹) أخرجهما ابن سعد.
(§) أخرجه ابن سعد، وأبو زرعة الدمشقي في آتاريخها"، ونحوه في (العلل)" لأحمد.

وعن مالك بن أنس ؛ عن نافع، عن ابن عمر : (أنه كان لا يَروح إلْى الكجمعة
إلاّ الَّهَنَ وتطيَّب، إلاَّ أن يكون حَرَامَاً) .
وعن ابن شهاب : (أنن ابن عمر كان يتطيَّب للعيد) .
وعن سألم بن عبد الله أنه قال : (إنَّه كان من شأنِ عبدِ الله بن عمبر أنه :كان


إليهم ألَالَّيُجمِّروا ثيابه) .
وعن أيوب، عن نافن قال : (كانت عامةُ جِلْسَةِ ابن عمر هكذا، وووضع رِجْلَه
اليِمنى على اليسرى)

إسلامه، وهجرته، وبيعته:
أسلم عبد اللهُ قديماً بمكة، وكان إسالمه مع إسبلام آبيه عمر، فُوهو
صغير لمّ يبلغ الحُحُم .
وقول مَنْ قال : إنه أسلمَ قبل أبيه، لا يُعباً به. وقال ابن عبلْ البر: في هالاستيعاب"" : (لا يصح) . وقال الذذهبي في "تلخيص المستدرك" : هذا باطل .






 (Y) (Y) أخرجها كلها ابن سعدل


والصحيح المشهور أنه هاجر إلى المدينة مع أبويه، وكان عمره آنذالك
 الأسماءه)، من أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه، لا يصح.

عن نافع - يعني - عن ابنِ عمر، عن عمرَ بنِ الخططاب رضي الشّ عنه فاله :

 إنما هاجرَ بهِ أَبواه، يقولُ: ليس هو كمْن هاجرَ بَنْسِهِ) (1) .

وعن أبمي عثمان النَّهُدي قال: سمعتُ ابنَ عمر رضي الشَ عنهما : (إذا قِيلَ


 نُهُرْوِلُ هرولةَ، حتى دخلَ عليه فبايَعَه، ثمْ بايَيْتُه) (r)

## مثـــهــده:

لم يشهد ابن عمر بدراً، واستُصغر يوم اُُحُد، وأول مشاهده الخخدق، وشهد ما بعدها من المشاهل مع رسول الهُ الش الشجرة، وكان يتوجه في السرايا على عهد النبي
عن علي بن زيد، عن أنس وسعيد بن المسيب قالا : (شهد ابن عمر بدراً) (r) قلت: هذا خطأ بلا ريب، فقد ثبت عن ابن عمر أنه استصغر يوم أحد، فكيف يشهُ بدرآ؟
(1) أخرجه البخاري.
. أخرجه البخاريا (Y)
. أخرجه الحاكم ( $ا$ (






وعن عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه : أنَّ ابنَ عمر"رضي الهّ


عن ابن أبـي نَجِيح، عن مجاهٍِ قال: (شهَُ ابنُ عمر فتحَ مكةَ وهوٌ ابن



$$
\text { أثنى عليه. خيرا (r) }{ }^{(r)}
$$




 م ${ }^{\text {(G) }}$

عن نافع، عن ابنِ عمْرَ 'قال : (لقد رَأَيْتُنَا يومَ حُنْينِ وإنَّ الفئتينِ لمُولِّيَّانِ، وما

> (1) أخرجه الستة، وابن سعد، والفسوي، وهذا لفظ البخاري.

أخرجه ألبخاري الخ

رجال الصحيح، إلا أن مجُاهداً أرسله . توله (فرس جَرُور): أي لا لَيْقْاد . (بردة فَلْوت) :

أخرجهه البخاري







منـاقبه:















$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الثرمذي وقال : حديت حسن غريب. وحسنه الحافظ في (الفتح". } \\
& \text { (أخرجه مالك؛، وابن سعد، والشبيخان، وأبو داود، واللفظ له. }
\end{aligned}
$$


(1) سالمٌّ: فكانَ عبدُ اللهّ لا ينامُ مِنَ الليلِ إلا قليلَا

عن سبعيد بن بشير، عن قتادةَ، عن ابنِ سيرين، عن ابنِ عُمر قال : (كنتُ



 وفضائله كثيرة جداًّ، فهو من قدماء الإسلام، ومن أصحاباب الهجرة، ومْمن بايع تحت الشجرة، وغير ذلك مما هو مبوث في ثنايا هذه الترجمة.

مـع النبي



 عن نافع، عن ابنِ عمر رضي الش عنهما قال : (صلَّيِتُ مع النبيِّ




(1) (أخرجه أحمد، والبخاري - واللفظ له -ومسلم، والترمذي؛ وابن سعد، وأبو نعيم، ،وغيرهمم.
 سعيد بن بشير، لكن متن إلحديث صحتيح من طريت آخخر إلى قوله : (على بلوى تصهيبه) . (Y) أخرجه مالك، والستة، إلا ابن ماجه، واللفظ للبخاري .

. المغرب في بيته)






 إلى أهلِها، وحَبِّبْ صالحي أهلها إليناه() آلها

عن عُبيد اله، عن نافع، عن ابن عمر رضي اله عنهما قالل: (كُنًّا عندَ




 فكرهتُ أن أتكلمَ أو أقولَ شيئاً. قال عمرُ : لأَنْ تَكونَ قَلْتْها، أحبُّ إليَّ مِن كَّا
(2) ${ }^{(2)}$
(1) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحي وان
















(浩) ("


عن سلِمانَ الأُعْمَشُ قال : حدَّثني مجاهد، عن عبدِ اللهّ بن عْمر
 غريبٌ أو عَابِرُ سبيل" . وكانْنَ ابن عمر يقول: إذا أمسيتَ فلا تَنْتِرِ الصباحَ، ، وإذا (1) أخرجه أبو داود، وصححه عبد القادر الأرناؤوط.
 ( أخرجه أخر أحمد
 (0) ذكره الهيثمي في (المجمع)": وقال: : رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح

أصبحتَ فلا تنتظرِ المساءَ، وخُذْ من صِحَّتَكَ لِمَرَضِكَ، ومنْ حياتِكَ لموتِكَ) (1) عن غبد الله بن واقِل عن ابن عمر قال: (مررتُ على رسول الله
 فزدتُ. فما زلتُ أَتحرّاهَا بعدُ . فقال بعضُ القومٍ إلى أِينَّ فقال : أَنصافب
(r) الساقينِ

عن عاصمَ بن محمد، عن أبيه فال: (ما سمعتُ ابنَ عمر ذاكِراً

وقد حجَّ ابن عمر مع النبـي


اقتداؤه برسول الهَ
 وأقواله، حتتى إنه ينزل منازله، ويصلي في كل مكان صلى فيه، ويبرك ناقته في
 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (لم يكنْ أحدٌ منهم ألَزَمَ لطريق

رسول الله
عن .عبد الله بن أبسي مُلْيَكة، عن عائشةَ قالت : (ما كان أحلٌُ يتَّبع آثارَ

(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد، والترمذي، وابن ماجهـ. . أخرجه مسنلم (Y)
(Y) أخرجه البن سعد، والفسوي، وابن عسـاكر، وذكره الحافظ في (الإصابة)" ونسبه للبيهقي في

(ع) (أخرجه البخاري في الكتاب رفع اليدين في الصصلاةل". (0) (0) أخرجه ابن سعد .

عن موسى بن عُقْبة، عن نافع قالن : (لو نظرَّ إلى ابنِ عمر ـ رضي: الهَ تعألى




في أصلِها الماء لكيلا تيبس)
وعن ابن وهْب، عنْ مالكَ، عمَّن حدَّثه: (أنَّ ابن عمر كان يُتَّع أمرَ


بذلك)
وعن عبد اللّا بن نُمير؛ عن عاصم الأَحول، عمن حدَّثه قال: (كانَ ابنُ عمر


 ركعتين، ثم انصرفَ إلي بيتّه . قالْ نافع : فكانَ ابنُ عمر كذلك يَصنعُ) (0)
عن الزُّهْرِيِّ قال: أَخبيرني سالمٌّ، عن عبدِ الهّ بن عُمر رضي اله عنهما قالِ :
 وبينَ العِشُاء. قال سالمُّ: وكُانَ عبد الله يفعلُهُ إذا أَعجلَّه السَّيرُ ) .
وعن نافع قال؛ (أَقْبَنْنَا مع ابنِ عمر من مكةَ، فلْمَا كان تلكَ الليلةُ سارَ بنا
 ( أخرجه البحاكم، وأبو نعيم . أخرجه ابن عساكر الخ (Y)


(0) (أخرجه أبو داود، وفال عبد'القادر الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الشفقُ أن ينيبَ، ثم نزلَ فصلَّى وغابَ الشفقُُ فصلَّى العِشاء، ثم أقبلَ علينا فقال :








- • • عن فُلْنَح، عن نافع قال : (كانَ ابنُ عمر رضي الشّ عنهما : إذا أرادَ
 فيصلِّي، ثم يركبُ، وإذا استوتْ به راحلُّه قائمةً أَخَرَمَ، ثم قالْ : هكذا رأيتُ (r) النبيَّ

 ويحِدِّ أن نبيَّ الشّ


(1) أخرجه مالك، وأحمد، والستة إلا ابن ماجه، والرواية الأولى للبخاري، والثانية للنسائي.


( ( ) أخرجه مالك، والشبخان، والنسائي، وأبو داود، واللفظ للبخاري.

طافَ بين الصَّفَا والمَرْوَةِّ، وكان ابنُ عمر يفعلُ ذلك)(1"




عن ابن شهابِ، أَن عُبيد الله بنَ عبدِ الله بن عُمر أخبرَه، أَن أباهْ قال : (جَمْعَع

 (r) لَحِقَ بالهّ تعالى

عن موسى بن عُقْبُة قال : (رأيتُ سالمَ بَنَ عبد الهَ يَتَحَرَّى أماكنُ من ألطريُقِ
 (E) الأَمكنة)




(1) أخرجه مالك، وأحمد، والستة إلا الترمذي، واللفظ لمسلم. توله (يسعى بيظن المبيبل):
أي يسرع شديداً بِطن الؤادي الذذي بين الصفا والمروة.
أخرجه مسلم - وأللفظ لهـ - وأحمد، وأبو داود.
 سجدة) : أي لم يصلّ بيئهما نافلة. (؟) أخرجه البخاري. وللحديث رواية طويلة فيها تفصيل لأسماء تلك الأماكن التي كان يصلئ ابن عمر فيها .
(0) أخرجه أبو داود، والطيالنسي وأبو نعيم نحوه، وصححه الألباني وعبد القادر الأرناؤوطط أخرجه مالك، والططبالسي، والشيخان، والنسائي، وأبو داود، وأللفظ للبخارين.

 السلام عليك يا أبتاه)(1)


 ذلك، إلاَّ وعْنْـِي وَمِيَّتي)

 يجلسْ فيه) (r)

قال ابنُ جُرَيْجِ: أخبرَني موسى بن عُعبة، عن نافع قال: : (سمعتُ عبَّ الشّه بنَ









$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه البخاري - والثلفظ له ـ ومسلم، وأبو داود، والترمذي } \tag{£}
\end{align*}
$$

 عن أبي مودود، ؛عن نافق، عن ابن عُمر رضي الهَ تعالى عنه: (انَّهُ كان في
 ( ${ }^{\text {( }) ~}$


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يأتي شجرةَ بين مكّةَّ والْمدينةِ،









(Y) ذكره المنذري في پالتزغغيبه وقال: رواه أحمد والبزار بإسناد جيد. وأورده الهيثمي في
P!إلمجمع" وقال: : رواه أحمد وألبزار، ورجاله موثقون.


(0) ذكره المنذري في (الترغيبها وقالل: رواه أحمد، وروانه محتج بهم في الصشخيح. وأورده
 بين الجبلين.

طرف من سيرته وشماثله:
اقتدى ابن عمر بالنبي






صـلاتـه :
عن عبد الها بن واقد قال : (رأيتُ ابنَ عمر يُصلِّي، فلو رأيتَه، رأيتَه مُقْلَوْلِيلً .
ورأيتُه يَفُتُ المسكَ في الدُّهْنِ يَدَّهِنُ بِه) (1)
 غنه، كان إذا فاتَتُهُ صلاةُ العشاء في جماعة، أَحْيى بقيَّة ليلته) (r)




 سُليمان بن موسى، عن نافعِ، عن ابن عمر رضي الهُ عنه : (أنَّه كان يُحيبي الليلَ
(1) أخرجه ابن عساكر . (مقلوليا): هو المتجافي المستونز .

 كثيراً من الماء، وتد بُعْمل منها حِيَّاض للماء.






وعن ابن سيرين : (كان ابنُ عمر كلَّما استيقَ من الليلِ صلَّى) (r)


 منُُ أُسلمتُ، إلا وأنا أرجُو أنْ تكونَ كفارة)(8)




> للكعبِةٍ بوجْهِهِه وكنَّهِ وقَدَمْيَ)(o)

عن زيد بن عبد الهن الشَّيّاني قال: : (رأيتُ ابنَ عمر إذا مَشى إلى آلصلاة دبَّ
(1) أخرجه الطبراني وأبو نعبم، وابن عساكر، وذكره اليئمي في هالمجمع"، وتال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أسد بن موسى وهو ثنة. ونسبه الحانظّ في مالإصابة|| إلى والحُليةه، وجوَّد إسنأناه. أخرجه أبو نيهيم

$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه أحمد في اليالزهدلا. } \\
& \text { أخرجه أبو نعيم، وابن عبياكير . } \\
& \text { أخرج ابن سعد الرواية الأولى، وأبو نعيم الثانية. }
\end{align*}
$$


صـومه:
عن أيوب، عن نافع قال: (كان ابن عمر لا يصومُ في السَّفَّر، ولا يَكاد يُمْطِر



عن عبد اللّهِ مولى أسماءً بنتِ أبي بكر - وكان خالَ ولدِ عطاءٍ - قال :

 من رَجَب؛ فكيفَ بمنْ يصومُ الأَبَدَ! الحديثِ (T)
قال النووي في ترجمته من (تهذيب الأسماء واللغات): : (كان ابنُ عمر يَسْرُد الصوم، وهو أحد الصحابة المّارِدِين للصوم، منهم: عُمر، وابنُه، وأبو طلحة، وحمزة بن عَمْرو، وعائشة) .

## :

كان عبد الهُ كثيرَ الحجِّ والعُمرة، ولم يتركِ الحِّجّ حتى عندما نزل الحَجَّاجِ

 غبد الرحمن، لقد رأيتُ منكَ أربعَ خصالِ) الحديث .
(1) (1 (1) (Y) أخرجهه ابن سعد، وابن عساكر، ونسبه الحاظظ في پالإصابة|" إلى ابن سعد، وقال : سنده






 الحجِّ والعُمرة بطوافِِ الأولِّ. وقال ابنُ عمر رضي الهُ عنهما : :كذلكَ : فعلَ

وعن نافع قال : (كان ابن عمر لا يَدَعُ عمرةَ رجب)



 قال الإمام البخارِي : (كانَ ابنُ عمر يُكَبِّر رِمِنَّى تلكَ الأَيَّامَ، وخَلْفَ

الصلواتِ، وعلى فِراثِه، وفي فُسْطَاطِه ومَجْلِسِه ومَمْشَاهُ ، تلكَ الأَيامَ جميعاً) (o)
عن عُبيد اله، عن نافعِ، عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قالل : (ما تركتُ اسْتَّلَامَمَ

(1) سورة الأحزاب: الآية اب.
 ( (

 "أخبار مكة".

أَكانَ ابرنُ عمر يَمْشِي بينَ الرُُكُنين؟ قال: إِنما كان يَمْشِي لِيكونَ أَئَسَرَ لاسْتَاَّاِمه) .


 (1) يُستلمُهُ ويُعْتَكُلهُ

عن عبد الرزاق، عن عُبيد الهّ بن عمر، عن نافع قال: (كان ابن عمر



وعن نافع، عن ابن عمر : (أنَّه كانَ ليلةَ على الصفَّا، فقالٌ : اللهمَّ اعُصِمْنَي





 ونحنُ نَتراءى اللَّهَ بين أعيننا؛ فذلكَ الذي مَنَعني أن أُجيبكَ فيها بشُيء! فما رأيكُك
(1) أخرجه الجماعة إلا الترمذي، واللفظ للبخاري. توله (هذين الركين): بعني اليماني والأسود.
 وعند الترمذي نحوه، وسباته أطول.
(r) أخرج الفسوي الرواية الأولى، وابن عساكر الثانية، والخبر في هالحليةها بأطول من هذا.








قال : قال عبد العزيزيز : قال لمي نافع : فلما أَوْلَمَ عروةُ، بعتَ إلِّى عبِد الشَ بن



تلاوته القرآن وبكاؤه:
 يُطيقونه؛ الوضوءء لكلْ صنالة، والمُصْحَفُ فيما بينهما) (r)

 عن عئمان بن واقلى، عن نافع قال: (كان ابنُ عمر - زضي اللّ تعالِّل عنه - إذا

(1) أخرجه ابن سعد بيذا اللفظظ، وأخرج أبو نعيم نحوه، وابن عساكر مختصرأ. فال شعيهب: رجا رجاله ثقات
(r) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر ، وذكره الحانظ في الالإصابةً ونسبه لابن سعل، وصحهـ، : . أخرجه أبو نيه










صدقته، وعتقه الرقاب:

- • عن عبد العزيز بن أبي زَوَّاد قال : حدئني نافعٌ : (أنَّ عبدَ الها بن عمر




البُدْندِ)
عن أيوب، عن نافع : (أن ابنَ عمر كان لا يَكادُ يَتَشَّى وحْدَه)(2).



$$
\text { = وقاله : سنده جيد. والآية رقم } 17 \text { من سورة الحديد. }
$$

(1) أخرجه أحمد، وأبو نعيم، وابن عـاكـر .
( أخرجه ابن سعل، وابن عساكر , ثالل شعبب: أبو حذيفة النهاي سبّيء الحفظ، وباقي السند رجاله ثقات. والآية رفم 1 § من سورة النساء. ومعنى (لثقت): ابتلّت

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) أخرجه ابن سعد ـ والثظظ لـ ـ وأبو نعيمه } \\
& \text { ( ( ) أخرجه ابن سعد }
\end{aligned}
$$





 عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن نافع : (أنَّ ابن غمر الُْتَهي عنباً وهو





 (r) به






أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له ـ و وأبو نعيم.
 الطربراني ورجانله رجال إلصحيح، غير نيهم بن حماد وبو ثنة. أخرجه ابن سعد.


عن مَيْمون بن مِهُران، عن نافع قال: (أُّي ابنُ عمر بِضعةٍ وعشر ينَ ألفآ، فما

 (1) فأعطاه)


 فيها، ثـم يُضْبُ صائما)"

عن بُرْد بن سِنَان، عن نافع قال: (إنْ كان ابنُ عمر لَيَقْسِمُ في المجلسِ الواحد ثلاثين ألفاَ، ثيم يأتي عليه شهرٌ ما بأكلُ فيه مُزعَةَ لحم)

قال سُليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال، حدثنا أيوب بن وائل الرايبِيـي









> (1) (1) أخرجه ابن سعده بيذا اللفظ، وابن عساكر، وعند أحمد وأبي نعيم نحوه. (r) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر ، وأورده الهيبئي في "المجمع" وفال: : رواه الطبراني ورجاله


أَتْه البارحة عشرةُ آلاف درهم وَضَح، فأصبحَ اليوم يَطلبُ لراحلته علفاً بدرهمم نسيئة)

عن أيوب، عن نافع : (أن معاويةَ بعتَ إلى ابنِ عمر مئةَ ألفِ؛ فما خالَ
الَحَوْلُ وعنذَه منها شيء)
وعن المعيرة بن زُياد المَوْصِلي، عن نافع قال: (باعَ ابن عمر أْزَاًّ له بمئتي

عن مَيْمون بن مِهُرْان : (أنَّ امرأَةَ ابن عمر عُوتِبَتْ فيه، فقيلَ لها : أما تَلْطُفِينَ



 فقال ابن عمر رضي الهُ تعالى عنه : أَردتمْ أنْ لا أتعشّى الليلة! فلم يَتَعَشُّ تلك (5) الليلة)

عن عمر بن محمد العمري، عن نافع قال: (ما ماتَ ابنُ عمبر حتى
أعتقَ ألفِ إنسان، أو زاد)

 رأيتُ بعضَ غِلْمانه ربما شممر ولزِمَ المسجد، فإذا رآهُ غلى تلك الْحال إلحسنَةِ

 ( C ( C أخرجه أبو نيهم
 (0) أخرجه أبو نعيه، وصحخه، الذهبي في (السير") .
$\mu$

أعتفهُه . فيقول له أصحابُه : واللَّهِ يا أبا عبد الرحمن، ما ما هم إلآَ يَخْدَعُونكَ . قال :






نافعاً، فهي أمّ ولْدِه)













( أخرجه الحاكم وابن عساكر، وني والطبقات" و والحلية" نحوه. والآية رقم هو من سورة آل عمراذ
( أخرجه أحمد، ومن طريقه أبو نعيم في "الحليةه"، وهو عند ابن عساكر . ونسبه شعبب في تخريج أحاديث (الكسير") "إلى "الححلية) وصحَحهه.













-



زهـــهـ:

عن سعيد بن عَمْرو بن سعيد بن ألعاص الأموي، عن ابن عمر رضي الّه
 (Y)
 وهو ثقة.
أخرجه ابن سعد، وحستّنه شعيب.
 الثمسس، ما أَعَاني عليه أحدٌ من خلق الها ) .
 ولا غرستُ نخلةَ، منُّ قُفِضَ النبئُ






 فالآنَ تريدُ أن أشبعَ، حين لم يبقَ من عُمُرِي إلا ظِمْءُ حمارِ عن منصور بن زاذان، عن ابن سيرين : (أنَّ رجلاً قال لابنِ عمر : أجهعلُ كك



(أخرجه البخاري ـ واللفظ له - في خاتمة (الاستئذانه،) وأخرج الرواية الثانية ابن ماجه،
 إلى ابن سعد!

 بذلك، لأنه أفقلُ الدواب صبراً على الماء .
 (الجوارش): نوع من الأدوية المركبة يقوي المعدة، ويهضم الطعام. (إذا كظَّك الطعام) :







 المُفَضض يتوضأ؟ قال: في البرّكاءِ، وأقداح الخشبّ)(1)



عن أيوب، عن مُحمد قال: نُبُّتُ أنَّ ابن عمر كان يقول : (إنِّي لكقيتُ أصحابي على أمر، وإني أْخافُ إن خالفتُهم، خشيتُ ألاَّ ألحقَ بهم)(r) عن هشام بن يحييو الغسّاني، عن أبيه قال : (جاءَ سائلٌ إلى ابنِ عمري، فقالْ






$$
\begin{aligned}
& \text { (r) أخرجه ابن سعده }
\end{aligned}
$$

(目) أخرجه ابن عساكر، وذكره ابن الجوزي في (صنة الصضوةه.

عن عُمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال : (لولاَ أنَّ معاويةَ بالشام،

فَفَجِدُ عليَّ، أو آتيه، فيراني تعرَّضتُ لما في يديه)(1".




لي فيه) (T+

عن محجأهد قال: (كنُُ أَمشي مع ابن عمر، فمرَّ على خَرِبة، فقال : قلْ : با
 وبَقيتْ أعمالُهمم)



تواضسه، وبعض آدابه:
عن حماد بن سَلَمة، عن سِمَاكُ بن حرب قاله : (أُتي ابنُ عمر بابنْجبانة


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ذكره الذهبي في صالسيرها. } \\
& \text { ( }) \\
& \text {. أخرجه أبو نعيم، وابن عساكي (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) أخرجه ابن سعد. }
\end{aligned}
$$


وعن مجاهد قال : (كنتُ أسافِر مع عبد الله بن عُمر، فلمْ يكن يطيق شُينّاً مئ
 وعن حُميد الأَعرج، عن مجاهدِ قال: (كنتُ أصحبُ ابنَ عمر - رضِي الله

 ضِيِّق الحُخلُق)









. أخر (Y) أخره أحمد



(0) أخرجه مالك - واللفظ لـه - والبخاري في „الأدب المفردل"، وأبو نعيمه، وهنو عند ابن سعل وابن عساكر مختصر جذأً. قال عبد القادر الأرناؤوط: إمناده صحيح. قوله (سعاظا): هو
 (البِيِّح) : البائع


 حتَ تُهْلِكوه) (1)

عن سفيان الثوري، عن أبي الوازع قال: : (قلتُ لابن عمر : لا يَّالُ الناس
 يُعلِقُ عليه ابنُ أُمْكَك بابَه)

- • • قال عبد الرزاق : أَبأنانا مَعْمر، عن الزهريّ، عن سالمِ قال : (ما لَحَنَ ابنُ عمر خادِمَاً قطّ، إلا واحداً فأَعْتَهَه)

وبه عن الزهري: (وأرادَا ابن عُمر أن يلعنَ خادِماً، فقال: اللهمَ الْعَ، فلم



 علمتُ، ولكنْ نَنْبِي بذلكَ طَيِّةٌ) (8)
(I)
(Y)

 عند ذكر هذا الخبر • وانظر ترجمته في "اميزان الاعتدال،


 مواعدة أو عادة، فإذا مُرط في القرض أن يردَّ أنضل أو أكثر ؛ نهو حرام

عن ابن سيرين : (أَنَّ ابنَ عمر كان إذا خرجَ في سَفَرِ، أخرجَ معه: سفيهاً، فإن
جاء جاءه سفيةٌ ردَّهنهنه)

 فإمَّا أن تتتصرَ، وإما أن نُنتصر كلك منه! فقال عبد الله : إنِّي وأخي عاصِماً لا نُسُسابُ

الناسَ)
عن نافع، عن ابن عمر قال : (إني لأَدعو في كلّ شَيء من أَمْرْي، ختى أن

عن عبد الهّ بن سَبْرة قال: (كان ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنه - إذا أصبَ


(2)(تَصْرِفْهُ

نهيه عن المنكر :
عن سعد بن عُبيدة : (أنَّ ابن عمر سمَعَ رجلًّ يقول : لا والكعبِّة . فقال ابنُ


عن إسحاق بن سعيد بن عَمْرو، عن أبيه: أنه سمعه يحدًّث عن ابنِ عمر
(1) أخرجه ابن عساكر .

(Y) أخرجه البخاري في "الأدبب المفرده) .
 (0) أخرجه أحمد، والترمذي - واللفظ له - وحسَّنه، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.


 أَوْ غيرُها للقَّلّل)
عن نافع قال: : (كان ابن عمر يكسرُ النَّزَدَ، والأَربعةَ عَشَر) (r)
جهـهـاده:

اليمامة، وقدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً، وشهد فتح مصر وإفريقية.




 . يُقْسَمَ

عن حجاج بن أزطاة، عن نافع، عن ابن عمر: (أنه غزا العراق، فبارز

(1) أخرجه البخاري -واللفظ له ـ وسسلم، والنسائي. ويحبى بن سعيد هو ابن العاص، "أخو عَمْرو المعروف بالأَنْدَدَ . (Y) أخرجه ابن سعد.
 ,الحجهةة: الترس من جلود بلا خيبب. ونوله (اغترنت فيه): أي في المجنن، وهو الترس أبضاً.
( ) أخرجه ابن سعد.

قال الحافظظ الخطيب فين "تاريخهه) : (خرجَ إلى العراق فنـهد يوم القادسيّة،
ويوم جَلُو لاَء وما بينهما من وقائع الفرس . ووَرَدَد المَدَدَائن غيرَ مرّة) .
وقال ابن كثير في ترجمته من (االبداية والنهاية): : (شهد اليرمولكّ والقادسبية
وجَلُولاء وما بينهجا من وقائع الفرس، وشهد فتح مِعر، واختططَ بها داراً، وقدمَ
البصرة، وشهد غزو فارس، ونوردَ المدائن مرارأ) .

فـي الفتنـة :
موقفـه منهـا :
اعتزل ابن عمر الفتنة، ورفضى قبول الخلافة، وكان أهلا لها؛ ولم ينازغ فيها، مع كثرة منيل أهل الشام إليه، ومحبتهم له. ولم يقاتل في شيء مبن الفتن، ولم يشهد فع علي شيئاً من حروبه. وكان من أحرص الناس على الْجماعة؛، رضي الله عنه وأرضاه.

قال عبد العزيز بن أبـي روَّاد : حدئني نافع : (آنه دخحلَ الكعبةَ من عبد االهُ بن


قال سفيان الثوري : (يُقتدى بِعُمرَ في الجماعة ، وبابْنِه في النرقة) . عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال : قال ابنُ عمر : (إنما كان مَثَّلُنا في

 حيثُ أَّْرَكنا ذلكُ، حتحى تجلَّى عنّا ذلك، حتى أَبْصَرْنا الطريقَّ الأول، فعرفْنَاه
 (1) أخرجه ابن سعلد ـ واللفظ له ـ والحاكم، وأبو نعيه، وابن عساكر .
 عن سيفن المـازني قال: كان ابن عمر يقول: (لا أُقاتِل في الفتنة، وأصلًّي
. ${ }^{(r)}$ (r)
عن أيوب، عن أبي العالية البِرَّاء قال : (كنتُ أمشيّي خلفَ ابن عمر، وهو ولا لا




عن يونس بن عُبد، عن نافع قالل : (قيلَ لابن عمر زمنَ ابن الزبير والخوارج



حَيَّ على قتلِ أخيكَ المسلم وأخخِ ماله؛ قلتُ : لا لا (م)
وقد نصح ابنُ عمر الحسينَ بن علي - رضي الله عنهما ـ آن لا يخرج إلى الـي
 قد توجّه إلى العراق، فلحقَه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من الون المدينة، قال : أينَ



(1)
(Y) أخرجه ابن سنعده (Y)
(
( ) أخرجه ابن سعد.
(0) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وقال شيعب: سنده حسن. والختيبي: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد





















 مالأوسطا"، ورجال الزُزار ثقات




عن أبي المليحّ، عن ميمون قال: قال ابن عمر : (كففتُ يدي فلم أندمُ، والمقاتِلُ على الحقًٌ أفضل) (r)

عن خالد بن سُمَير (ث) قال: (قيلَ لابن عمر : لو أقمتَ للناس أَمْرَهم، فإِّن


 الدنيا وما فيها)






 أحد!! وتوله تعالى: اوالقاتلوهم....



أخرجه ابن سعد. .

أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له ـ وأبو نعيم نحوه.

## مـع عثمـان :

كان ابن عمر ممنِ حاجف عن عثمان زَضِيَ آللَّهُ عَنه يوم الدار، وطلبَ إلِّه
أن يقاتل، فأبى . وقد ذخل غلى عثمان وهو محصور، فسلًّم عليه، ثم قالن : (يا أميرَ المؤونين، صحبتُ رسول اللّ




قال عبد الرحمنى بن مهدي: حدثنا عثمان بن موسى، عن نافع : (أن ابن
 (أربع مئة)
عن ابن عون، عن نافع: (أن ابن عمر لبس الدِّرعَ يوم الدار مرتين) "r (r)

 عمر من الدار، فخرجوا! به) بأك

مــع علـي :
كان علي كما عزم على قتال أهل الشـام، قد نَدَبَ أهلَّ المدِينة إلى


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ذكرهه في (1الرياض النظْرة"). } \\
& \text { (Y) ذكره المهبي في هالتاريخ" و والسير"، } \\
& \text {. أخرجه ابن سعده (Y) } \\
& \text { (६) أخرجه ابن عساكر . }
\end{aligned}
$$

الخروج معه، فقال: إنما أنا رجل من أهل المدينة، إنْ خرجوا خرجتُ على السمع والطاعة، ولكنْ لا أخرجُ للقتال في هذا العام. ثم تجهَّز ابن عمر، وخرج المدج إلى مُمكة

عن ابن عُييْنة، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: (بعث إليَّ


 له: إنَّه قد خرجَ إلى الشام. فبعثَّ في أثَرَي، فجعلَ الرج
 . ${ }^{(1)}{ }^{(1)}$

-     - عن أبي المليِ الرَّقِّي، عن مَيْمون بن مِهْران قال: (دسَّ معاويةُ
 فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما يمنعُكَ من أن تخرجَ فنبايعك، وانِّ وأنتَ صاحبُ رسول اللّ



 عندي، تم لا تدخل عَلَيَّ! ويْحكَ، إن دِيني ليس بِدِيناركم ولا دِرْهمكم، وإِّي . ${ }^{(Y)}$ (أرجوأن أخرجَ من الدنيا، ويدي بيضاء نقية)

عن نافع قال: (لما قَدِم أبو موسى وعَمْرو بن العاص أيام حُكِّمَا، قال أبو (1) أخرجه ابن عساكر، وذكره الذهبي في (السيره، وقال شعيب: رجاله ثقات. (أخرجه ابن سعد ـ واللفظ له ـ وابن عساكر، وصحهه الشيّن شعيب.

موسى: لا أَرى لهذا الأمر غيرَ عبد الهَ بن عمر . نقال عَمْرو لابنِ عُمر : إنا نرُيْد أن



 عليها شيئاً، ولا أُعْطَى، و'لا أقبلُها إلا عن رضّى من المسلمين)(")



وعندما حضرته الوفاة، ندم على عدم قيامه مع علي في قتالٍ الفئة

 أُقاتِل الفئةَ الباغية مع عليِّ بـن أبي طالب رضي الها عنه) .

وفي (الالاستيعاب) - أِضضاً - عن أبي بكر بن أبي الجَهُمْ قال : سمعتُ ابن عمر يقول: (ما آسَى على شيهي، إلا تَزَكي قتالَ الفئِةِ الباغية مع عليُّ رضي الشّ عنه) .

## مـع معاوبة، وابنه يزيد:

- • ع عن ابنِ عمر: قال: (دخلتُ على حفصةَ ونَسَوَاتُها تَنْطِفُنُ، قلت: قد






 عن ابن عون، عن نافع قال: (لما قَدِمَم معاوية المدينة، حلفَ على منبرِ




 ما جئتَّا به، جئــبَ لتقتلَ عبد الهُ بن عمر؟! إقال : واللهِ لا أقتله) .

"هذا؟! ثلاثاً) (r)
عن حَمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع : (أن معاويةَ بعثَ إلى ابنِ عمر بمئَةِ


وعن محمد بن المنكدر قال : (لما بُويعَ يزيد بن معاوية، فبلغَ ذاكُ ابنَ عمر،
 وعن حَمَّاد بن زيد، عن أيوبَ، عن نافع قال: (لمَّا خَحَعَ أهلُ المدينةِ

 (تنطف): تقطر ماء.
(Y) أخرجه ابن سعد، وقال شعيب: إسناده صحيح. ومعنى (إيهاً) : اسكتْ وكتِ.
 (£) أخرجه ابن سعد.





كانتِ الفَيْصَلَ بَيْني وبينه) (1)





مع مروان بن الحكم:
عن عاصم بن أبيَ النَّجُود: (قال مروانُ لابنِ عمر : هلمَّ يدَكُ نبايِعْعٌ بكَ، فإنكَ سيّد العرب وابنُ سيُّدها . قال: قال له ابن عمر : كيفَ أْصنعُ بأهلِ المشُرق؟
 في سَبَبي رجلٌ واحد . قال: : يقول مروان:

 (r) (r)

قال ابن الأثير : (يزيد لما نزل معاوية بن يزيد عن الخلافة، واختصم عليها (1) أخرجه البخاري ـ واللeظط لـ ـ وأحمد، وابن سعد، وأخرج المسند دون القصة، مسلم، وأبو' داود، والترمذي
(Y) أخرجه مــلم.

أخرجه ابن سعد، وحسَنه شـعيب.

مروان بن الحكم، والضحاك بن قيس الفهري، وعبد الله بن الزبير ).
مـع ابن الزبير :
لما استفحل أمر ابن الزبير بالحجاز وما والاها، بعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليبايعوا، فأبوا عليه.

عن سعيد بن حَرْب العَبْدِيّ قال : (كنتُ جليساً لعبدِ اللها بن عمر في المسجد
 الأزَرق، وعَطِية، ونَجْدَة، قال ابنُ عمر : ما كا كنتُ لأِعْطِي بَيْعَتي في فُرْقَة، ولا
.أَمنعها من جماعة)









وعن الحَنُتْف بن السِّجْف قال : (قلتُ لابنِ عمر : ما يَمْنَعُكِ من أن تبايعَ هذا


(1) أخرجه البخاري في التاريخ الصغيرها.
 (أهل العروض) : أي أهل مكة والمدبنة واليمن .
(

عن الزهريُّ، عن حممزة بن عبد الهُ بن غمر قال : (أقبلَ عَلينا عبدُ ألهّ بن عمر

 الفئةَ الباغية؟ قال ابنُ عمر : ابنُ الزبير ! بَنَى على هؤلاءِ القومِ، فأَخْرجَهِمْ من


مع عبد الملك بن مروان:


 بذلك)

قال الحافظ في هاالْتحح" - بعد ذكُر الفتنة بين مروان وابنه وبين ابن الزبير -:




 عبد الملك)(r)
 (1) أخرجه الفسوي، واليئتي في ا"السننه، وابن عساكر، وذكره الذهمبي في (الثاريخ"
و "ألسير" والحافظ في "ألفتح" Vr/IY.
(Y) أخرجه البخاري في (الصحتح" وفي پالألدب المفرده، ومالك، وابن سعد. ونسبه الشيخ

(r) الفتح 190/r .

ابنَ عمر في الحجُ. فجاءَ ابنُ عمر رضي الهُ عنه، وأنا معه، يوم عَرَفَّة حين زالتِ الشُمسُ، فصاحَ عند سُرَادِقِ الحَجَّجَ، فخَرِّ


 فججعلَ يَظْرُ إلى عبِد الهّ، فلمّا رأَى ذلك عبدُ اله قال : صَدَقَ) (1" .

أخرج ابن سعد عن نافع قال: (كانَ ابن عمر يصلِّي مع الحَحَّاج بمكَةَ، فلما
أَيَرَ الصلاةَ، تركَ أن يشهَدَها معه، وخرجَ منها) .





 ! بَتْقِقْ بعدَ ذلك ما شُئتَ من بَتْبَعَةٍ (r)
قالَ الأسود بن شيبان: حدنُنا خالد بن سُمَير ، قال : (خطبَ الحَجَّاجُ الفاسِق




$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومالك، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه. }  \tag{1}\\
& \text { بَقْبَتَ الرجُل : كَيُر كلامُهـ } \tag{Y}
\end{align*}
$$

خُصْيَتَاهُ، يطوفُ به صِبْيَانٍ أهل البَقيع)(1)

عن سعيد بن جبيري قال: (كنتُ مع ابِين عمر، حين أصابَه سِنَانُ الرُمْمخ في





علمـه ومرويـاتـه:
 الصحابة، وأخد العبادلة، ومن أصحاب الفتيا، رحل إليه الناس ون من أُقطار
 وممن يحتاط في التحديث والفتوى .






الــــاري:
قال ابن حبان فيز ترجمة ابن عمر من "مشاهيره": (كان من صالحين
(1) أخرجه ابن سعد - واللفظ لـ - وابن عساكر، فال شعيب: إسناده صحيح
(Y) أخرجه البخاري .
(r)
 القَّع اليابس، أي : الوعاء منه . (المزنت): الإناء يُطلى بالزُّفت، أو الثقاري ، ويُتبذ فيه.

الصحابة، وقُرَّائِهم، وزهّادهمم) .
وذكره اللذهبي في "معرفة القراءها فيمن جمع القرآن من الصحابة . عن أبي المليح، عن ميمون: (أن ابن عمر تعلّم سورة البقرة في أربع
(1)

(r) قال : هي مَنْسُوخَةِّ

عن الزهريٍ : حدثني سالمٌ"، عن أبيهِ : (أنَّه سمعَ رسولَ الله من الرُّكوع من الركعةِ الآخِرةِ من الفَجرَ، يقولُ: "الللهمَّ الْعَنْ فُلاناً وفُلاناً وفُلاناًا"،
 مِن الأُمْرِ شيءٌ - إلى قوله - فإنَّهم ظَالمونَّهُ

عن ابن شهابِ، عن خالد بن أَنْلَم قال: (خَرَجْنَا مع عبدِ الله بن عمر
 والفِضَّةَ ولاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللَّهِ

( ) (8) للأموالِ
الــمـحـــث :



( أخرجه البخاري ـ وايللفظ له ـ وأحمد، والنسائي، والترمذي . والآية رقم IYA من سمورة آل عمران . (£) أخرجه مالك، والبخاري واللفظ له . والآية رقم ع م من سورة التوبة.

قال : "يُهِلُّ أهلُ المدينة هن ذِي الـُحلَيْفَةِ، ويُهلُّ أهلُ الشُام من الجُحْفَةِ، ويُهُلُّ أهلُ

 قلت : قول ابن عمر: (وذُكر لي ولم أسمع)، دالٌٌ على شدقِ ورعه وتحرّيه،

رضي الله عنه .
عـن أبــي جعفـر البـاقِر مححمـد بـن عَلـيِّ قـال: (لـم يكــنْ مِنْ أصحـابِ


منه، ولا ولا



 قال الحافظ في \#الفتح" : (قوله (صنحبتُ ابن عمر إلى المدينة) : فِيه ما كان
 الزيادة والنُصان، و هذه كانت طريقة ابن عمر ووالْده عمر وجماعة. وإتْما كَبرتٌ أحاديـُ (بنِ عمر مع ذلك ؛" أكبرةِ مَنْ كان يَسأله ويَستفتِه) .

عن شُعبةَ، عن تَوْبَّ الْعَنْرِيِّ قال: قال ليَ الشُعبيُّ : (أَرأيتَ حديثَ الحَسن،

(I) أخرجه مالك، والستة، والثِلفظ لمسلم.


 وهي قلب النخخلة وشحمتها.

يححِّثُ عن النبيِّ


بَأَسَ بِه، شَكَّ فيه ـ ولكنَّه لِسَ مِنْ طَعَامي)"(1" .




قال الحافظ في صالفتح": : (أنكرَ ابنُ عمر على أبي هريرة تعبيرَه في هذا




 "خيزَ ما كانت" لكان ذلك وهو حيٌّ وأصحابه! فقال أبو هريرة: صدقتَ والنير
ننسي بيده)(r)


 (1) أخرجاه بهذا الللظ، وهو عند مالك، والنسائي، والنرمذي، عن ابن عمر مختصرآ، دون ذكر تون الشنعبي
(Y) أخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومسلم، ومالك. و و (العواف): جمع عافية، وهي التي تطلب

$$
\begin{aligned}
& \text { الْوتوت والرزق، من الدواب والطير ر } \\
& \text { 91/₹ الفت }
\end{aligned}
$$

وحدث عنه: أولاده بلال، وحَمزة، وزَيْد، وسالم، وعَبْد اللّ، وُعُبيد الشّ،



















 وَتَّاب، ويحيى بن يَعْمَر، ويوسُف بن ماهَكَ، ويونُس بن جُبير، وأبو: بُرْدة بن

أَبي موسى الأَنْعْريّ، وأبو بكر بن سُليمان بن أبي حَحْمَة" "، وأبو الزُّبير

 قال ابن يونس : (شهد ابنُ عمر فَتَحَ مصر، واختظًّ بها، وروى عنه أكتٌُ من أربعينَ نَفْساً من أهلها ) .

- • ولابن عمر في (مسند بَجِي" ألفا (T) حديث وست مئة وثلالئون حديثأ بالمكرر . اتفق البخاري ومسلم منها على مئة وسبعين، وانفرد البخاري بأحد وثمانين، ومسلم بأحد وثلاثين حديثاً.

واعلم أن ابن عمر أحد السبعة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن النبي وهم: أبو هريرة، ثم ابن عمر، نم أنس، ثم عائشة، فابن عباس، فجابر بن عبد الش، فأبو سعيد الخدري .

الــفقـهـ:

- • النبيٍ منهم: ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعيد الخُخُري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الشا (r)

عن أيوبَ، عن محمدِ بن سيرين قال: (كانوا يَرَون أنهَ ليس أححٌٌ أعلمَ بالمناسِك بعد ابن عنَّان من ابنِ عُمر . وقال مَرَّة: كان ابنُ عمر أعلمَ أصحابِ

وهو تحريف.
أأخرجه ابن سعد من طريت الواقدي.

قال الإمام أبو محمد بن حزم في (إحكام الأحكام") : (المُكْثِرون من الفُُنُينا من




 عن بكير بن الأشَج؛ عْن سـليمان بن يَسار قال : (كنت أَقْسِم نفُسني بينَّ ابن




وسُئل عن مسألة فارتجّ فيها، فقاله : البلاء موكل" بالقول)






 . أخرجه ابن عساكر (Y) (Y) ذكره النذهبي في آتذكرة ألحفاظه. ( ) أخرجه ابن سـد

عبدُ الله بن عمر إلىى عبدِ الرحمن بن أبـي هريرة: إْنَّه لا بأسَ بِأكْلِه)(1) وكان لا يرى التشُريك في الهَدْي، فلما بلغنْه السُنَّةُ بجوازه، رجعَ عن قوله . قال الحافظ في پالفتح" : (وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يَرى التشريكَ، ثـَم
 عن الشُعبيِّ قال : سألتُ ابن عمر، قلتُ : الجَزُورُ والبترة تجزِىءُ عن سبعةٍ؟ قال :
 رسول الهَ

عن حماد بن زيد، عن يحيـى بن أبـي إسحاق قال : (سألتُ سعيدَ بن

. غيره؟ قال : حَسْبُكَ به شيخاًا
عن ابن جُريج، عن عَمْرو بن دينار قال: (كانَ ابن عمر يُعَدُ من فُقَهَاءِ
(ع) الأَحْدات
قال عتيق بن يعقوب: سمعتُ ماللكَ بن أنس - رحمه الله تعالى - يقول : قال

 (1) أخرجه مالك، وفال عبد القادر الأرناؤوط: إسناده صحيح. والآية رقم 97 من سورة المائدة
(Y) الفتح

(§) أخرجه ابن سعد.
 و (تهذيب الكمـاله .

قال ابن وهْب: حـدَّثني مالكُّ، عن يَحْيى بن سَعيد قال : (قلبُ لسالم:


 عمر من أئمةِ الدِّين)

وقال سعيد بن عامر: جحدثنا حُميد بن الأسود، عن مالكِ بن أنسن فِّله : (كانَّ





- • عن مجاليُ، عن الشُعبيِّ قال: (كان ابنُ عمر ججيِّدَ الحدِينِ، ولم


قلت: قول الشعبيي (لم يكن جيد الفقه)؛ ليس بجيد، فابن عمر أحد كبار

 الأئمة الحفاظ: ابن المسيب، وعمرو بن دينار، وابن شهاب، ومالكن، ولكا في علمه وفقهه، وكفى بهم!
(1) أخرجه الفسوي ـواللنظ لهـ ومن طريقه الخطيب في "اتاريخه،. وسالم: هو 'ابن عبد الشه بن عمر.
( $r$ (أخرجه الفسوي
(r) (r) ذكره الحانظ في هالإصابةهة ونسبه إلى اليهيهي. (؟) (أخرجه ابن سعد نقال : (وأخبرت عن مجالد) فذكره، ومو عند ابن عساكر .

بَتُّه العــمَمَ
عن أبـي مِجْلَز، عن ابنِ عمر قال : (أيها الناس، إلِيكمْ عتِّي، فانِيُّي قد
 - لكم (1)

عن هشُام بن عروة، عن أبيه قال : (سُيِلَ ابنُ عمر عن شيء، فقال : لا عِلْمَ
 . عِلْمَ لم به)
عن عقبة بن مسلم: (أنّ ابنَ عمر سُسئل عن شيء، فقال : لا أَذري ـ ـ ثم أَّبُعها
 . ${ }^{(r)}{ }^{(r)}$
عن حَيْوَة بن شُريح، عن عُقبة بن مسلم قال: (صحبتُ ابنَ عمر أرَّ أربعةً

 عن عُبيد الهُ بن عمر، عن نافع : (أنَّ ابن عمر كان يَسمعُ بعضَ ولدِه

يَلْحَنُ، فَيضربُه)




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أخرجه ابن غبد البر في الجامع بيان العلمهُ } \\
& \text { (0) أخرجه ابن سعد. }
\end{aligned}
$$





 وإنَّ رسول اللّ

عن زياد بن جُبير قال : (رأيتُ ابنَ عمر رضي الشا عنهما، أَتى على رجّلِ قذ


- • • عن وَبَرَةَ بنِ عبد ألرحمن قال: (كنتُ جالِّساً عندَ ابنِ غمر ، فجاءَهِ











$$
\begin{aligned}
& \text { (0) أخرجه الترمذي، وصححه الألباني وعبد القأدر الأرناؤوط. }
\end{aligned}
$$

عن ابن شهابِ قال: أخبرني سالمُ بن عبد اللّه: (أنَّ عبد الهّ بنَ عمر قال :





وسـألوه عـن الـوضـوء، والصـلاة، والصيام، والحـج، والـزكـاة،
 والأشربة، وفضائل الصحابة، وغير ذلك، مما هو مبسوط في كتب السنة المطهرة .

عن حميد الطويل قال: قال ابن عمر : (البٌٍِ شيٌٌ هيِّن : وجهُ طَلِيقُ، وكلامُ

وقال رضي الشا عنه: (ما حملَ الرِّجالُ حِمْالًا أثقلَ من المروءة. فقال له
 عليه رجل منهم، فقال: ما أَدري ما أقول، إلا أتِي ما استحييتُ من شيء عاء علانيةً إلا
أستحييتُ منه سِرَ|)( (1) .

عن إسحاقِ بن سَعِيد: سمعتُ أَبِي بحدِّثُ، عن عبِد الهُ بن عمر قالل : (إنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمورِ، التي لا مَخْرَجَ لمن أَوْفَعَ نَفْسَه فيها، سَفْكَ الدَّمِ الحَرْامِ بغيرِ ${ }^{(r)}$ (r)
عن الليث بن سَعْد قال: (كتبَ رجل إلى ابن عمر : اكتبْ إليَّ بالعلم كلًّ!
(1) أخرجه مالك، والطبالسي، وأحمد، والستة إلا النسائي، وهذا لفظ سسلم.
(Y) أخرجهما إين عساكر
(r) أخرجه البخاري في فاتحة آكتاب الدياتل" من "صحبيهها".

 جماعتهم! فافعلّ، والسلام)(1)
مكانته وئناؤمم عليه:

عن مالك بن أنسي، عن حُميد بن قيس، عن مجامدِ قال: (كنُتُ مُع ابنِ

 - • عن الأعمش، عن إبراهمبم قال: قال عبد الهّ : (إنَّ أَمْكَكَ شبابِ قَريشِ
لِنْفُسه عن الدُنيا ابنُ عمر) (r).

متوافِرْونَ، وما فينا شابٌّ هو أملكُ لنفسهه، من ابنِ عمر) (!

مُنُقَّةٍ، إلاَ عمر وابنه)(o)



(r)


 لنك
(7) أخرجه أحمد في (نضائل الصحابة)، والفسوي، والحاكم، وأبو نعيم، وابن عبناكر، وصحهس الحاكم وأقرْ:الذهبيّ، وذكره الحانظ في '(الإصابة|" ونسبه لابن الأعرابي =

عن أبمي سلمة، عن عائشة قالت: (ما رأيتُ أحداً ألزمَ للأمرِ الأَوَّل من غبِد الهّ بن عمر) (1).

وعن ابن أبُي عَتيق قال: : قالت عائشة لابنِ عمر : (ما مَنَعَكَ أنَ تَنْهَاني عن


 - • • عن قتادة، عن سعيد بن المسيٍّب قال: : لو شهدتُ لأَحَيِ أنَّهُ من أهلِ
 وعنه قال: (كانَ ابنُ عمر حين ماتَ خيرَ مَنْ بقي) (8)
وعن يَحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب قال: : كان أَنْبَهَ ولدِ عمرَ بِعْمَرَ

عن ابن جُرَيج، عن طاووس قال : (ما رأيتُ رجلاَ أَوْرَعَ من ابنِ عمر) (1) . وقال القاسم بن محمد: (كان ابنُ عمر قد أَّعَبَ أصحابَه، فكيفَ مَتْنٍ بعدَمم)
=
( أخرجه الحاكم، وابن عساكر (
(Y) أخرجه ابن عساكر . وتقصد بقولها (مسيري): مسيرها يوم الجا الجمل .
(Y) أخرجه الفسوي والخطيب وابن عساكر في ("تواريخهم"، والحاكم، ونـبهه في "الإصابة") للبغوي في (معججمه")، وقال : سنده حسن الْ (£) ذكره الحافظ في (الإصابة) وصحهيه. (0) أخرجه ابن سعد، والفسوي.
 . أخرجه ابن عساكر (V)

وقال أبو سلمة بن عبد الر حمن : (ماتَ ابنُ عمر ، وهو مثلُ عمرَ في الفَضْل)" "


 ابنَ عمر كان في زمانِ ليسن له فيه نظيرّ) (ب)

قلت: كلا، الفاروق ليس له في زمانه نظير؛ فمن مثل أبي حخص؟! وقبّ جعل الهّ لكلً شبيء قدراً.


قال ابن حبإن في ترجمة ابن عمر من (॥مشاهيرها) : (كان من صنالحين






 رسول الهّ

وقال النووي في (تهذيب الأسماء واللغات" : (مناقبه كثيرة مشهورة، بل قلَّ
(1) أخرجه ابن عساكر، وهو في والعلله لأحمد، ونسبه الحانظ في هالإصابةة إلبُ البيهجي فئ
(Y) أخخر جه الفسوي، وابن عساكر

 في الدنيا ومقاصدِها والتطلُع إلى الرياسة وغيرها) .

ونعته الذهبيـي في (السير" بقوله: (الإمام القدوة، شيخ الإسلام. . . وأينَ

 فاللَّهُ يَجتبـي إليه مَن يشاءُ، ويَهدي إليه من ينيب) . وحلام في "التذكرة" بقوله : (أبو عبد الرحمن العَدَوِيّ المدني، الفقيه، أحلُ الأعلام في العلم والعمل، سهد الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوانـ، وممّن كان يَصْلُح للتخلافة) .

من أخباره الشخصية :
أبوه: أبو حفص عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر! .
أمه: زينب بنت مَظْعُون، أخخت عثمان وقدامة ابني مظعون. أسلمت ووهاجرت.

إخوته: عاصمه، وعبيد الله، وعبد الرحمن الأكبر، وعبد الرحمن الأوسط، وعبد الرحمن الأصغر، وعبد الله الأصغر، وعياض، وعبل وزيد الأكبر، وزيد الأصغر، وحفصة أم المؤمنين، وزينب.
أزواجـه وأولاده:

صَفِيّة بنت أبسي عُبيد بن مسعود الثَّقَفِيَ، وله منها : أبو بكر، وواقد، وعَبد الله، وأبو عبيدة، وعُمر، وحَفْصة، وسَوْدَة .

وله من اُُمِ علقمة المُحاربية: : عبلُ الر حمن، وبه يُكْنى • ومن سُرِيَيًّة له: سالمه، وعُبيد الله، وحمزة.

ومن سُرِيَّةٍ أخرى : :زيد، وععائشة .
ومن أخرى : أبو سنُمة، وقِلابة.
ومن أخرى: بلال.
فالجمملة ستة عشر م:
وأولاده : بلال، وُحْمزة، وزيد، وسالمّ، وعَبد الله، وعُبيد الله، وُعُمر ؛ لهم رواية عنه، 'وتراجمهـم في' (تهذيب الكمالل) وفروعه.

وسبالم : هو الإمام الحافظا، أخد الفقههاء السبعة، وسنفرد له ترجمة، إن
شُـاء الله .

مولده، ووفاته، ومبلغ سِنُّه :
كان مولد ابن عمر في السنة الثانية للبعثة، وهاجر وعمره نحو إجدى عشُرة سنة؛ فقد ثبت عنه أنه كان يوم بدر ابن ثلان عشرة سنة . قال الدحافظ في "الفتح"، "اباب مناقب ابن عمر" : ( كان مولده في السنة الثانية أو الثالثة من المبعث ؛ لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن ثلاث عشرة سنة، وكانت بدر بعد البعثة بـخمسن عشرة

سنة) .
وفي "باب إسلام غمر"، ، قال عبد الله : (لمّا أَسْمَمَ عُمر، اجتمعَ الناسُ عند
دارِه، وقالوا: صَبَاًَ عُمر • وأنا غلامٌ فوقَ ظَهْرِ بيتي) الحديث
قال الحافظ : (قوله: : (وأنا غلام) : في رواية أخرى أنه (كان إبنَ خمس سنين)، وإذا كان كذلك، خرَ مَنه أنّ إسلامَ عمر كان بعد المبعت بستّ سنين، أو بسبع، لأنَّ ابنَ عمر ـ كما سيأتي في المغازي ــ كان يوم آحُد ابنَ أربع عشرة سُنة، (1) أخرجه البخاري

وذلك بعد المبعث بستّ عشرة سنة، فيكون مولُّه بعد المبعث بسنتين)(1"
وقال في موضع ثالث من "الفتحه" (وكان لابنِ عمر حين الهجرة إحلى عشرةَ سنةّ، وَوَهِمَ مَنْ قال: انثتا عشرة، وكذا ثالات عشرة؛ لما ثبتَ في "الصحيحين" أنَّه عُرض يوم اُُحُدِ وهو ابنُ أربعَ عشرة، وكانت أُحد في شوال سنة * *

- • عن أشرس بن عُبيد قال : (سألتُ سالمَ بن عبد الهّ بن عمر، عمَّا أصابَ عبدَ الهَ بن عمر من جراحتِه، فقال سالم: قلتُ : يا أبتِّ، ما هذا الدُمُ يَسِلُ



عن أيوبَ قال: قلتُ لنافع : (ما كانَ بَدُُْ موتِ ابن عمر؟ عقال : أصابَتْهُ



 وعن وهْب بن جرير بن حازِم قال: حدثنا أَبِي قال: سمعتُ أبا بكر بن




(Y) الفتح YO\&/V (Y) ومثله في تاريخ ابن عساكر.

(§) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر، ونالن شعيب! إسناده صحيح.

إليه، فلما رأَى ذلك الحُجاجُ، وثبَ كالمُغْضَب، فخرجَ يَمشي مُسْرِعاً، حتى إذا

(1) بالعهد الأول

عن إسحاقَ بنِ سنعيد بن عَمْرو بن سعيد بن العاصِ، عن أبيهِ قال : (دخلَّ


(r) الحَجَّاجَ

وفي رواية أخرى:" (فقال الحجَّاجُ: لو نَعْلَمُ مَنْ أَحَابَكَ؟! فقال ابنُ عمرُ:
أنَنَ أَصَبْتَنِي)
عن أيوب، عن. نافع: (أنَّ ابن عمر اشتكى، فَذَكروا له الُوصيَّةَ،





 فسكتَ ابن عمر ) .
 نقدزُ، فدفتًاه في الحرم،، بِفَخٍ، في مقبرة المهاجرين) .
 ( أخرجه البخاري
(Y) أخرجه البخاري، وانظزه بتمامه ص (Y)


وعن نافع قال : (لما صدرَ الناس، ونُُِلَ بابن عمر، أَوْصى عند الموت أن لا لا

.المهاجرين، نحو ذي طُوى، ومات بمكة سنة أربع وسبعين)" عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع: (أن ابن عمر أوْصى رجلاٌ أن
(r) يُسْله، فجعل يدلكه بالمسكن
-دفن بِفَّ، وفخّ: واد بمكة . وصلى عليه الحجاج
قال ضمرة بن ربيعة، وأبو نعيم، والهيينم بن عدي، وآخرون: مات
ابن عمر سنة ثلاث وسبعين .
وقال سالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن عُفير، وخليفة، والواقدي،
وغيرهم : مأت سنة أربع وسبعين .
وجزم ابن زَبْر بوفاته في هذه السنة، وقال : (ومما نبيَّن لنا أن ابنَ عمَ عمر مات
 مأت سنة أربع وسبعين، وابنُ عمر حيٌّ، وحضرَ جنازتَه ) .

وصححه الذهبي في „تاريخها"، وقال ابن كثير : إنه الأثبت. وكانت وفاته بعد الحج، وقد أُخِرَّ أَخَرةَ، وهو آخر أصحاب النبي بمكة .

قال الإمام مالك: بلغ عبد الله بن عمر من السِّنٍ سبعأ وثمانين .
وقال الواقدي وغيره: مات وله أربع وثمانون سنة .
قلت : قول الإمام مالك بعيد، لأنه يقتضي أن يكون له يوم بَـُرِ خمس عشرة
(1) أخرجها ثلاثتها ابن سعد من طريق الواقدي
(Y) أخرجه ابن سعد.
vi

سنة، وهذا يخالف ما فيّي "الصحيحين" من أنه كان ابن ثلات عسرة .
وقول الواقدي مبنيٌّ على أنه هاجر وعمره عشر سنين، وهذا مرجوح :
 فعلى هذا يكونُ عُمُرُه خَمساً وتُمانين سنة) .

وهذا يتفق مع ما ذكرناه في تاريخ مولله، رضي الله عنه وأرضـاه، و جممعنا بـه
في مستقر رحمته .

#   

(1) (















 lir ت r


## اسمه ونسبه ونسبته، و كنيته:




وغُدْرَة: هو الأَبْجَرُ بنُ عَوْف بن الحارِث بن الَخَزْرج .
صِفنُـه وحِلْيُـــه :
عن وهب بن كَيْسان قالن: (رأيتُ أبا سعيد الخُدري يلبس الخَزَّ)؛
=

 الأنسـاب للسمعـني

 منظور (YY المYA


 البداية والنهاية /YY



 / / /

عن ابن عَجْلان، عن عُثمان بن عُبيد الهَ بن أبـي رافع قال : (رأيتُ أبا سعيد
يُحفي شاربَه كأَخِي الحَلْقَ) .
وقال أبو هارون العبدي: (كان أبو سعيد الخُدري لا يَخْضِبُ، كانت لحييُّه
بيضِاء خَضْلاء) .

عن عبد المُهيمن بن عَبَّاس بن سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيّ، عن أبيه، عن جدِّه





اسشُصغر أبو سعيد يوم أُحُد، وأول مشُاهده الخندق، فشُهلهاها وما بعدها،
 عن قَزَعَة قال : (سمعتُ أبا سعيلِ رضي الله عنه أربعأ قال سمعتُ من

عن عبد الرحمن بن أبسي سعيد، عن أبيه فال : (عُرِضْتُ يومَ أُحُدِ على


 ابـن عسـاكـر تصتحيفـ،
(Y)
 - • عن سعيد المَقْبُري، عن عبدِ الرحمن بن أبـي سعيد، عن أبيه تالل:









 ورسول الهَّ





$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه الحاكم، وابن عساكر، وهو في „الأستععاب". توله (عبل العظام): الي ضخم } \\
& \text { العظام غليظها . } \\
& \text { سورة الأحزاب: الآية:Yما }  \tag{Y}\\
& \text { (Y) سورة البقرة: الآية } 9 \text { جبّا . }
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) (أخرجه أحمد مطولاً، وأبو يعلى - واللفظ له ـ وأورده الميثمي في الالمجمع" وقال": رواه = }
\end{aligned}
$$








صحب أبو سعيد رسول اللّ










 (1) أخرجه أحمد، والترمذي - واللفظ له ـ وقال : حديث حسن صحيح. . أخرجه البيهتي ( C ( C )
(r) أخرجه أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن حجر وغيره.




 فنزلَ فسجدَ، وسجدُوا)(1)




 فلقد رأيتُ على أَنْفِهِ وأَزْنَبَهِ أثَرَ الماءٍ والطين) .





 (r)
(1) أخرجه أبو داود ـوالثلظظ له ـ والحاكم وصحهه ووانته الذهبي، وذكره ابن كير فيـ


(البداية والنهاية، إلى: (تُشرف) و (تنتر فتهم).
 ولنظ الروايتين للبخاري.











يومِ، وذاكَ خمسُُ مئِة سنَهِ)(1) !!

- • • عن قتادةَ، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدريٌ رضي رضي الش عنه



عن عُمارة بن غَزِيِّة، عن عبد الرحمن بن أبـي سعيد الخُخْري، عن أبيه قال :


(1) أخرجه أحمد، وأبو داود، وأبو يعلى ــ واللفظ لـ ـ وأبو نعبم، والبيهتي، وذكره الذهمبي
 الدعلى، وذكره ابن حبان في الالئلفات، وباتي رجاله ثقات).
(Y) أخرجه مسلم ـواللفظ لـ ــ وأحمدا، والنــائي، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، وأبو يعلى، والبيهي .
 أُوقَّةَ، فرجَعتُ ولم أَسأَلْه) .




 أسألُ النبيَّ


 ! الاَلا ما عَصَمَمَ اللّهُ) (1)
عن سَسْعْ بن إسحاقِ بن كعب بن عُجْرة، عن عَمَّتِه زينب بنت كعبْ بن






(أخرجه الطيالسي، وأحمل، وأبو يعلى، وأبو داود، والنسائي، والرواية الأولىى للنسائي،
 الحديث في هالصحيحين؛ عن أبي سعيد، دون التصريح بأنه صاحب القصية، بل فبهما:


استخلَفه ما كان عليٌّ مَنَعَا إيَّا، ففعلَ، فلما عرفَ في إيل الصحدقة أنها قد رُكبت،




 رنول الشّ






 عَعَلَنية)

- • عن حُميدِ الخَرَّاط تال: سمعتُ أبا سَلَمة بن عبد الرحمن قال: مَرَّ


 التقوى؟ قال: فاَّخَذَ كَفَا من حَصْباء، فضربَ به الأرضَ، نم قالن: الهُوَ مَسْجِدُكم

 (أَخْفَى المسألة) : أي بالَغَ في السوال عن حاله







عن أبـي سغيد قال : (كنا نَتناوَبُ رسولَ الله

 النَّجْوى)

عن هند بنت سُعيد بن أبسي سعيد الخدري، عن عمتها قالت: (جاء

(ع)( ${ }^{\text {( }}$




 (1) أخرجه مسلم - واللفظ: لـ - وأحمد، والنسائي، والترهذي، وأبو يعلى، وابن حبان، والحاكم (Y)
 أخرجه ابن عساكر، وذكره الحانظ في صالإصابةل) ونسبه لابن أبـي خيثمة.

بالبلاء؛، كما يفرحُ أحلُدكم بالرَّخَاءِ")

قلوبَنا)
طرف من سيرته وشمائله:
كان أبو سعيد واحدأ من مشهوري الصحابة، وفضلاء الأنصار، وممن بايعوا
 قوَّالاَ بالحق، آثرَ السلامة، وحضٍِ على وحدةٍ الكلمة، وعدمِ الـخوضِ في الفتن . غن عياضِ بن عبد الها، عن أبـي سعيد الخُخْري قال : (كنَّا نُخْرِجُ، إذْ



 سَمْراءٍ الشّام تَعْلِلُ صاعاً من تَمْر، فأَخذَ الناسُ بذلكِ

(r)

قال :الجافظ في (الفتح") : (وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدة الاتباع، والتمسك بالآثار، وترك العدول إلى الاجتهاد مع وجود النصر) .
(1) أخرجه ابن ماجه - والللظظ له - وأبو يعلى، وابن سعد، والحاكم وصححه على شرط مسلم


 (سمراء الشام): الحنطة .



 هَيْئة بَذَّةٍ، والنبيُّيُّ
(r)
 رَسُولُ الللَّهِ

 يَنْصَرِفُ .






 عنه بيدِ مروان، فَجَلَسا قِبلَ أنَ تُوضعَ، فجاء أبو سعيد رضي الهِ عنه، فأَّخذَ بيدِ
(r) أخرجه الترمذي ـواللفظ له ـ وابن خزيمة وصححاه، وأخرجه الحاكم بأطول من هنا وصححه ووانفه اللذهبي: و (ميئة بذة): أي سيبّة رئّة.
(r) أخرجه البخاري ـ واللثظ له ـ ومسلم، وأخرجه النسائي دون تصة أبي سعيدمّم مروانٍ.
 مريرة: صَدَقَ)(1)






 مروان لم يكن يعرف حكمَ المسألة قبل ذلك، وأنه بادَّ إلى العمل بها بـبا بخبر
أبي سعيد) (r).

عن عبد الرحمن بن أبي عَمْة الأنصاري قال: : أؤوِذِنَ أبو سعيد الخدري
 تسرعوا عنه، وقام بعضُهم عنه ليجلس في مجلسه، فقال: لا لا إني سمعتُ رسول اللّ
واسعِ)

(1) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه، وهنا لفظ البخاري. توله (نهانا عن ذلك): أي عن التعود
تبل أن توضع، والنهي لبس للتحريم.
. أخرجه الحاكم وصحخه وأره الذهبي .
. الفت (ra/r (r)
 الإيمانه، والحاكم وصحخه، وصحخه الألباني، وتال نسيب: سنده توي. انظر : السير .r./v







عن سَعِيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، أن عبد الرحمن ححدًّثه عن




- • عن بُكَير بنِ الَأَنَجَّ، أن بُسْرَ بن سعيد حـَّ








(1) أخرجه الستة إلا.الترمذي، وأخرجه مالك، وأحمد، وأبو يعلي، وهذا لفظ البخازي .


يقول هذا)

(1) الصَّفْقُ بالأَسْوَاقِمِ














وقد بينتْ روايةُ الترمذي وابن ماجه أن الراقي هو أبو سعيد؛ فعن

 أحدٌّ يَرْقي من الَعَرِبِ؟ فقلتُ : نعم، أنا، ولكنُ لا أُزْقِيه حتى تُعْطُونا غَنْمَاً . قالوا: (1) أخرجه مالك، والطبالسي، وأحمد، والستة إلا النسائي، واللفظ لمسلم.
 وَقَبَضْنَا الغنمَ) الحديت (1)



عن العلاء بن المُسَيَّب، عن أبيه قال : (أتيتُ أبا سعيد الخدري، فقلت
 بعدَه(r)

وشهد أبو سعيُد يوم اليمامة، وخطبة عمر بالجابية، وورد المدائن في
 بالنهروان، وقدم دمشّق علي معاوبية .








(1) أخرجه أحمد، والستة، والبُرواية الاولى للبخاري، والثانية لابن ماجهه.
 قوله (خيار أئتكم): يريد بهـم الصحابة . أخرجه ابن عساكر، وذكره ألحانظ في شالإحابةه) ونسبه الـى سعيد بن منصور .

 حِينِ فُرُقَّةِ مِنَ النَّاسِيِّ ،






وعن المُستَمِّ بن الريّان، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد : (عن النبيِّ


 - • ولما أجمع الحسينُ بن علي رضي اللّ عنهما الخروج إلى العراق،





(1) أخرجه مالك، وأحمد، وأبو بعلي، والستة إلا الترمذي، وهذا لنظ البخاري .
 - حسن صحيح. وصححه الالبانيا
(r) أخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ، وهو جزء من الحديث الطويل المشار إليه في الحأثبة
ولا صبرٌ على البيف)(1)

وقال أبو سعيد: (غَلَبني الحسينُ على الخروج، وقلكُ له: أنَّتِ الشّهُ في نَفْسك، والزمُ بيتك، ولا بُخرْجْ على إمامِك) .







## علمـه ومروياتـه:


 وأفتاهم، وحملوا عنه الكثير الطيب.

## المحـــــد:

قال الحافظ ابن عبد البر : (كان أبو سعيد من الحفاظ المكثرين، العلمُماء، ،
الفضلاء العقل(ء).



نقول: قال رسول ال山ّ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، وابن عسناكر، وذكره ابن كثير في (البداية والنهايةه. } \\
& \text { (أخرجه ابن عساكر (Y) } \\
& \text { (Y) أخرجه ابن أبـي خيثمة، وابن عساكر . }
\end{aligned}
$$


 الأشعريّي، وغيرهم .
وحدث عنه: ابنُه عبلُ الرحمن، وزوجتُه زَيْنب بنتُ كَغْب بن عُجْرَة، وابن
عباس، وابن عُمر، وجابر، والأَغَرَ أبو مُسلم، ونِّ وبُسْر بن سَعِعيد، وأبو الوَدَّاكُ












 وخلق كثير .

- • مسند أبي سعيد ألف ومئة وسبعون حديثاً، اتفق الشيخان على ثلاثة
 الفقيـــهـ : عن زياد بن ميناء قال: (كان ابن عباس، وابن عُمر، وأبو سعيد الحُدْري،



 عُمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الّا(1)

وعن حَنُظلة بن أبي! سفيان، عن أشياخه قالوا: (لم يكنْ أحدٌ من أَخداث ( أصحاب رسول اله

وعدّه ابن حزم مع المتوسطين من الصحابة، فيهما روي عنهم من الفتيا، وهم عشرون نْسْساً، وقال : (يُمكِن أن يُجمع من فتيا كلْ واحِدِ منهم جزء صغير) .

نـــره العلـم:

- • عن أبي نَضْرة التَبَديُ قال: (كانَ أبو سعيد الخُدْري يعلِّمنا القرَّنَ، خمسَ آيات بالغَدَاة، وخمساً بالعَعَيِي) (r)


 كما أَخْنا عن رسول الش لـ

وفي رواية: عن أبي نضرة قال: (قلتُ لأبي سعيد: أَكْتبنا.: قال: لنن
 سعيد يقول: تحدَّوا فإِنَّ الحديتَ يذكُر بعضُه بعضاً) (8) ،

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

$$
\begin{aligned}
& \text {. أخرجه ابن عساكر (r) }
\end{aligned}
$$



عن سعيلد بن سُليمان الواسطيّ، حدثنا عباد بن العوَّام، عن الجُجَيْري، عن
 رسولُ اللهُ

وأخرج ابن النجَار عن أبي سعيد: (أنَّهُ كان إذا أتاه هؤلاء الأَحْداثُ، قال :


 ولم تفهمه) .

عن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدُريِّ
 زُعَامَها؛ فإنيّ سمعتُ النبيَّ


- • عن قَزَعَةَ، عَن أبي سعيدِ، قال: (سمعتُ منه حديثاً، فأَعْجَبَني،
 = للطبراني. وأورده الهيثمي في والمجمع" وفال: رواه الطبراني في الالأرسطل"، ورجالل رجال الصصيع




حايث
أخرجه البخاري -واللفظ له ـ ومالك، وأحمد، والنسائي، وأبو داوده، وابن ماجهي. قوله
(رعامها): هو المخاط الذي يسيل من أنف الثاة، من داء أصابها.

لمْ أَسمعْ؟! قال: سمعتُّه يقول: قال رسول اللّ


(1) (1)

 ( (r)


 رسول الهَ شهيداً يومَ القيامةِ، إذا كانْ مُسلمـآه) (r) وقالْ عَمْو بن مُرَّة: سمعتُ أبا البَخْتْرِي يخدًّث عن أبي سعيد الُحُدرِي






(1) أخرجه أحمد، والنبيخان، وأبو يعلى، وغيرهم، وهذا لنظ مسلم
(Y) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ وقالن : حديث حسن صحيح، وأخرجه النُيخان مطولاً. والآية رتم • ؛ من سورة النساء:

( ( ) أخرجه أحمد واللفظ لهو وأخرجه دون ذكر تصة أبـي سعيد مع مروان الطبرابني، والحاكم.=

- • • عن معاويةَ بن صالحِ، عن ربيعةَ قال : حدَّثني قَزَعَةُ قال : (أتينُ أبا

 رسولِ الهُ





وفي رواية: عن قَزَعة قال : (أتيتُ أبا سعيد الخدريَّ، وهو يُمتي الناسَ،
 السَّفَر) (1) الحديث .

قلت: هذا يدل على أن أبا سعيد كان متصداً كطلاب العلم والمستفتين، بحيث إنهم قد أكبوا عليه، وكثروا، فلا يخلو . وكان هو يجلس إليهمم، فيفتيهم ويحدئهم.

عن عِكْرِمَة: (قال لي ابنُ عباس ولابنيه عليّيّ: انْطَلِقَا إلى أبي سعِيد، فانْمَعَا



 = باختصار كير ، ورجال أحمد رجال الصحيح.
 (1) لمسلم، والثانبة لأبي داود. توله (مكنور علبه): أي عنده كثيرون من الناسي . أخرجه أحمد، والبخاري واللفظ له.

عن أبي سَلمة بن: عبد الرحمن قال : (انطلقتُ إلى أبي سعيذ الخلريِّ،




. ${ }^{\text {(r) }}$ (آلْ
عن آبي الْمُمَنَّى الكجُهَنِيِّ أَنه قال : (كنتُ عند مروانَ بنِ الحَكَمَ، فلدخلَ علين





عن سَعيد الجُرَيْرِيِّ، عن أبي نضْرة قال : (سألتُّ ابنَ عباس عن الصَّرْفِ





 ثم اشتْتَرِ النـي تريدُ من التمر") .



 وأبو يعلى، والحاكم وصّححه ووافقه اللذهبي

وفي رواية: عن أبي نَضْرة قال: (سالتُ ابنَ عُمر وابنَ عباس عن الصَّرْف،

 زسول الشَ


قال الحافظ : (وفي قصة أبي سعيد مع ابن عمر، ومع ابن عباس، أن العالم



## مكانته وثناؤهم عليه:

 وروى عنه علماً جمّاً، وكان من نجباء الأنصار ، وعلمائهم، وفضلانئهم) . وقـال الخطبـب: (كــان أبـو سعيـد مـن أفـاضـل الأنصـار، وحفـظ عـن رسول الها
ونعته النووي بأنه: (كان من فقهاء الصحابة وفضلائهم البارعين) .
وحلاه الذهبي في "السير") بقوله: (الإمام المجاهد، مفتي المدينة . . . حدث ولم


أخرجه. مالك، والطبالسي، وأحمد، وأبو يعلى، والستة إلا أبا داود، واللفظ لمسلمـم .
 جواز بيع الجنس بالجنس، بعضه بيعض هتفاضلكا، وأن الربا لا با بحرم في شيء من الأثياء إلا إذا كان نسيثة، ، ثم رجعا عن ذلك .

وقال ابن. كثير في تُرجمته من "البداية والنهاية") : (صحابي جليل؛ من فقهاء
الصحابة . . . كان من نجبناء الصحجابة، وفضلائهمّ، وعلمائهم) .
من أخباره الشـخصية :
أبوه: مالك بن سنان بن عبيند، شُهد أُحُداً، واستشهِ بها، رَضِيَ بُلْلَّهُ عَنْهُ



(1)(I) تمسّه النار

أمه : أنيسة بنت أبين خارثة، من بني عدي بن النجار . هي والدة قتادة بن: النعمان، وُأبي سعيد الـخدري. قال الحافظ في ترجمتها من (الإصابة" : ذكرها ابن حبيب فيمن بايع رسول الله أُخوه لأمه: قتادة بن النعمان الأَنْصاري الظَّفَري الْبَدْريّ، من نجباء الصخابة، ؛ وأحد البدريين، ومن الرمّاة المعدودين. توفي سنة ثالاث وعشرين بالمدينة، ،ونز بل

عُمر يومئذٍ في قبره
قال الحافظ في "االفتح") : (ليس لأبي سعيد أخ شُيق، ولا أخ منّ أبيه، ولا
(r) من أمه، إلا قتادة)


الفُرَيْعة بنت مالك بن سنان، أخت أبي سعيد لأبيه وأمه .

 الفتح / الع

ترجم لها ابن سعد في پالطبقات"، وقال: (أسلمت الفريعة، وبايعت

زينب بنت مالك بن سنان: صحابية، ترجم لها الحافظ في ॥الإصابة").
زوجه: زينب بنت كعب بن عُجْةه، صحابية. ترجم لها الحافظ في
(الإصابة)"، في القسم الأول من (حرف الزاي) . وقال في "تقريب التهذيب" : (زينب بنت كعب بن عُجْرة، زوج أبي سعيد الخلري، مقبولة، من الثانية. ويقال :

لكـا صحبة)
أولاده: سعيد، وعبد الله، وعبد الرحمن، وحمزة، وأم عبد الرحمن.
مولده، ووناته ومبلغ عُمره :
 وكانت أُحُلُ في شوال من السنة الثالثة للهجرة، فعلى هنا يكون مولد مولد أبي سعيد قبل

الهـجرة بعشُر سنين
عن عمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخلدري قال : قال بي أَبي : (إني كَبِرت، وذهب أصحابي وجماعتي، فَخُذْ بيدي. قال : فَاتَّكَاً عليَّ ،
 هاهُنا، ولا تَضربْ عَلَيَّ فُسْطاطاً، ولا تمشِ معي بنار، ولا تبكينًّ عليَّ نائِحةٌ، ولا



عن أبئ سَلَمة، عن أبي سعيد الْخدري: (أَنَّه لما حَضَره الموتُ، دَعَا بثياب
(1) (Y) ولها ترجمة في »الإصابة"، ، وتهذيب الكمالها وفروعه.
 (عمقة)، ولعل ما ذكرته هو الصواب، تقول: عَبِهت الأرضُ : أي كانت بلا أعلام.

(1) التي يَموت فيها (1)

وفي سنة وفآته أقوال :
فتيل : تُوفِّي سنة 'ثلاث، أو أربع، ، أو خمس وستين. وقيلز سنة أربع وسبعين

 وستين. وقال البخاريُّ : ثال عليٌٌ : مات بعد الـحَرَّة بسنة) .
وقال الواقدي، ويحيى بن بُكير، وأبن نُمير، وخليفة، وابن زَبْر، وغيرُ واحد : توفي سنة أربع وسنبعين .

وذكر الذهبي في (أأحداث سنة ¿Vهـ) من (العبر") : أن ابن عمر توفي في أولن
هذه السنة، ثم قال : (وتوففي بعده أبو سعيد).
قلت: المعوّل عليه أنه توفي سنة أربع وسبعين. وكانت وفاته بالمذذينة. عاش أربعاً وثمانين سنة، ،ارضي الله عنه وأرضاه.

*     *         *             * 

(1) أخرجه أبو داود ـ واللفظ له ـ والبيهتي في (السنن" والحاكم وصححه ووافقه الذهبـيّ"

苋
ヵ $V \varepsilon \ldots$





 معين ك

 والتعلديل
 ت اV （الج القِيعسراني الV M تهغيبـ ，©
 الو افي بالو التّهـيـب亿 0 ＂انظطر فهرس الأعام＂

$$
1 \cdot 1
$$

جابر بن سَمُرة بن جُجنادة بن جُجْنُب بن حُجَير بن رِئابِ بن حَبيبَ بن
 والسُوَائيْ : نسبةَ إلبي بني سُوَاءة بن عامِر بن صَعْصَعَة . كنيته: يكنى أبا عبذ الشه، وقيل : أبا خالد.

طرف من سيرته وصحبته النبّي

- • • عن سِمَاكُ بُن حَرْبِ قال: (قلتُ لجَابر بن سَمُرة: أكنَّتَّ تُجَالِسن





 (1)



 (1) أخرجه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن سعد، والفنوي، والرواية الأوليَ لمسلم، والثانية لابن سند.
( أخرجه أحمد، والترمذي ـ واللنظ له ـ وابن سعد، وأبو يعلى، وتال الترمذي :، حـديث

صالاةَ الأُولَى، ثم خرجَ إلى أَهْلِه، وخر جتٌُ معه، فاسْتَقْبَلَه وِلْدانٌ، فجعلَ يَمْسَحُ
 أو رِيحاً، كأنَّما أَخرِ جَها من جُؤْنَّهِ عَطّارِ)

عن سِماكِ قال: قَائِماً، ثم يَجْلِسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائماً، فمن نَبَأَكَ أنه كان يَخْطُبُ جالِّساً، فقد

 بيلِه، فسألَه القومُ حين انصرفَ، فقال : إإنَّ الشيطلان كان يُلْقي عَلَيَّ شرَّ النارَ لِيَفْتِنَي عن الصالاة، فتناولتُه، فلو أخذذتُه ما انفلتَ منِّيُ، حتى يُناط إلى سَارِية من



مَرَّة ولا مَرَتينِ، بغيرِ أذانٍ ولا إِقامة)
قال الحافظ التر مذي : (والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبـي بَّئِّ وغيرهم: :أنه لا يُؤذَّنُ لصلاةِ العيدين، ولا لسيء من النوافل ) .

عن أبسي خالد الوالِبميّ، عن جابر بن سَمُرة قال : (كأنِّي أنظرُ إلى إِصْعَيْ


من هذِّها") .
(1) أخرجه مسلم - واللفظ له - والطبراني، والبيهقي في (الدلائله)، وابن معين والفسوي في

 (Y) أورده الهيتمي في پألمجمع" وقال: الصحيح أخرجه مسنلم ـ واللفظ له ـ وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن خزيمة، وأبو بعلى.

وفي رواية: ("بُعِيْتُ من الساعةِ كَهَاتَين")، وجمعَ بين إصْبَعَيْه النسبابةِ
. والوُسْطى(1)
عـن أبـي إسحـاقَّ، عـن جـابـر بـن سَمُـرة رضـي الله عنـه قـالْ : (رأيـتُ

. فَلَهُوَ أَحسسنُ في عيني مِن ألقمر)
عن شُعبةَ، عن سِمَاكِ بن حَرْب قال : (سمعتُ جابر بن سَمُرة سُئِل عنْ شَيْبِ

وفي رواية : عن إسرائيلَ، عن سماكِ : أنه سمع جابرَ بن سَمُرةٌ يقول : (كانَ


 الحَمَامة، يُشْبُهُ جَسَدَهِ)

وكان جابر :ممن شهل خطبة عمر الفاروق بالجابِيَّ، قالن رضي الهّ









( أخرجه مسلم -واللفظ: له - وأحمد، والنسائي، وابن سعد، وأبو يعلى، والفسوي، واليّهغي في االدلالائلها.


فهو مؤمنّ")(1).

## وشهد مع أبيه فتح المدائن :


 كِسُرى الذي في الأَبَيْضِ" .




علمـه ومروباتـه :
قال ابن عبد البر في ترجمته من (الاستيعاب") : (روى عن النبي أحاديث كثيرة).

وقال الذهبي في رتاريخها| : (وحديثه في الكتب كثير ) . وقال ابن حبان في (تاريخ الصحابةه) : (حديثه عند أهل الكوفة) . وذكره ابن حزم مع الصحابة المقلين في الفتيا.
روى عن النبي
(1) وعليٌّ، وأبي أيوب الأنصاريِّ، وابن خالِه نافع بن عُتبة بن أبي وقاص .

 مسلم، ولم يخرجاه1

وحدَّتَ عنه: الأنبود بن سعيد اللهَمْدانيُّ، وتميم بن طَرَفَة، ،وجَعْقْر بن

 بكر بن أبسي موسى الأشعريّ، وأبو خالد البَجَليّ، وأبو خحالد الوالِبسيُّ، وأبو عَوْنٍ الثقفِيُّيُ ، وغيرهم •

له في كتب اللسنة مئة وستة وأربعون حديئأ، اتفق الشيخان منها على
حديثين، وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين حديثاً .
روى له أضحاب الكتب الستة، وغيرهمم.
 وشهجده، وسأله الناس فأجابهـم بما عنده من علم.

عن سِمَاكُ بن حربَ قال: سمعتُ جابر بن سَمُرة السُّوَائيَّ يقول: (بُمععتُ





وفي روايـة: عـن السُعبـيٍ عـن جـابـر بـن سَمُرة قـال : (انطلقـتُ إللمى


(r) مِن قريشِ"
(1) أخرجه الطيالسي - واللفظ له ـ وأحمد، ومسلم، وأبو يعلى.
= أخرجه الطليالسي، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، ولفظ الزوايتين لمنسْمب (r)

عن عُبَيد اللهُ بن القِبِطِيَّة، عن جابر بن سَمُرة قال: (كُنَّا إذا صَلِّينا مع



يَمِينَ وْيْمَالِه)(1) .

- •
 (r) السُوَر (1)

عن سِمَاكُ بن حرب، عن جابر بن سَمُرة قال : (كنتُ أَصَلِّي مع النبيٍ الصلواتِ فكانتٌ صلاتُه قَضْداً، وخطبتُه صَصْدا) .
وفي رواية: عن سماكِ، عن جابر بن سَمُرة قال: (كان النبيُّ وَيِّهِّ يَخْطُب قائماً، ثم يَجْلِس، نم يقومُ، ويقرأ آياتِ، ويذكُر الهُ عز وجل، وكان قَصْداً، وصالْاتُه قَصْداً) ${ }^{\text {قَ }}$

- • ع عن عامِر بن سَعْد بن أبي وقّاص قال : (كَبتُُ إلى جابر بن سَمُرةَّ

 قائِماً حتى تقومَ الساعةُ، أو يكونَ عليكمُ اثنًا عَشَرْ خليفة، كلُُهُم من قريشب"،
= قوله (صَمَّنها): أي أمهوني عنها، فلم أسمعها لكثرة الكلام. وانظر شرح الحديث في
Dالفتح" r r
(1) أخرجه مسلم ـوالالفظ له ـ وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وأبو يعلى، واليههقي،

وغيرم
أخرجه أبو داود ـ والللفظ له ـ والنسائي، والنرمذي وفال: حايث حسن صحيح•
(r) أخرجه مسـلم، والنسائي، وأبو داود، والترمذي، والرواية الأولى لمسلم، والثانية

للنــائي







في الفتر بـ
من أخباره الشُخصية:
أبوه: سمرة بن جنادة، صحب النبـي فتح الملائن، وتزوج أخخت سحد . ونزل الكوفة ، وقد ترجم لa ابنب سعلا في

الصححابة اللذين نزلوها .
أمه: خاللدة بنت أبـي وقاص .
خاله : سعل بن أبـئي وقاص، الصسحابسي الجليل، أحد العشرة، وقد تربجمنا
.

أولاده:
كان لجابر من الأولاد: خاللد؛ وطلحة، وسالم، ويقال: مسلمة. :
ومن ولد جابر : نُمَلْم بن جُنادة بن سَلْم بن خاللد بن جابر بن سَمُرة، أبو

(1) أخرجه مسلم - واللفظ له - وأحمد، وأبو يعلى. فوله (عُصَيبة): تصغير عصبة، 'وهي الـجماعة. (الفرط): أي السابت إليه، والمنتظر لسقيكم منه .
(Y) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأحمد، وأبو يعلى، وابن أبي شيبة، وابن خزيمة، والبيههقي'
وغير هم .

$$
1 \cdot 1
$$

بالكوفة سنة (٪ § هـ) ، عن ثمانين سنة .
وجابر وأبوه سمرة حلفاء في بني زُهُرة بن كِلَابِ، نزل الكوفة، ، وابتنى
بها دارآ في بني سُواءَة بن عامر . وله بالكوفة عَقِبٌ .
وفــانـه :
اختلف في سنة وفاته على أقوالل، أصحها سنة أربع وسبعين، وأخذ به
البغوي، وابن حبان، وابن منجويه.
وقد ذكر ابن سعد، وخليفة، والخطيب، وابن عبد البر، وغيرهم : أنه مات
في ولاية بشر بن مروان على الكوفة . وليس بين القولين اختلافـ.
قال الحافظ في ترجمة جابر من والتهذيب"): (وقال أبو القاسم البغوي، وابن حبان : مات سنة (V乏)، وهو أثبه بالصواب؛ لأن بشر بن مروان ولي الكوفة


أيامه) .
وكانت وفاته بالكوفة، وصلى عليه عَمْرو بن حُرَيث .
(1):
(VV)
فا 17


 ، اY














 س


جابر بن عَبد الهل بن عَمْرو بن حَرَام بن ثـُلبة بن حَرَام بن كَعْب بن غَنْم بن
=
 ر/ ر / والتعديل
 (VV (V) ،V

 ITY - IY0 ،11A القيسـرانتي VY/ (TEQ _ TEA/












 ،r10 _ rIE/A
 المستطابة £ \& ـ حياة الصحابة اانظر نهرس الأعلام"،

كعب بن سَلِمَة بن سَعْلد بن عَلي بن أسد بن سارِدَة بن تَزِيد بن جُشَـَم بن الَخَزْرج،
 كنيته : أبو عبد الله، ،وقيل : أبو عبد الرحمن، وقيل : أبو محمد.

أخرج الحاكم في آالمستدرك| عن هشام بن عروة، غن وهب بن كَيْسان
قال : (قيلَ لجابر بن عبدالهة: : يا أبا عبد الها) .
وذكر ابن عبد البر في هالاستيعاب" أن أضح ها قيل في كنيته : أبو عبد اللّة.
بنـو سَلِمَـة :
اللسَّلَمِييّ في نسب جُابر : نسنبة إلى (ابني سَلِمَةَ) بطن من الحَزْرج. وْهذه
النسبة وردت على خلاف إلقياس .
ومنهم : أبو قتادة ألأنصـاري، وعبد الله بن عَمْرو بن حرام، وابْنه جابر؛


عن جابر بن عبد الهُ قاله: (فِينًا نَزَلَتْ:



عن أبسي نَضْرة، عن جابِر بن عبد الله قال: (خَلَتِ الِبقَاعُ حولَ المسبجِِ،


 - وني رواية : (نقالُوا:
(1) أخرجه البخاري، ومسلم واللفظ له، والآية رقم IYY (Y) من سورة آل عمران .


صِفَنُـه وحِلْيُتـه :
عن يعلى بن عُبيد قال: حدثنا أبو بكر المدني قال: (كان جابرٌ لا يبلُغ إزارُه كعبَه، وعليه عِمامةُ بيضاء، رائتُ قد أرسلها مِن ورائِه ). وقال عاصمُ بن عُمر: (أتانا جابرٌ وعليه مُلَاءتان ـ وقد عَمِيَ ـ مُصَفًّراً لدحينَه

ورُأْسَه بالوَزْسِ، وفي يده قَدَحح) .
وقال الواقديُ: أخبرنا سلمة بن وَرْدان: (رأيتُ جابراً أبيضَ الرأسِ
واللِّحية)
عن هشام بن عروة قال: (رأيتُ جابر بن عبد الله وابنَ عمر، ولكلٍ واحدِ
منهها جُمَّة)
مشـاهــده:
 فكان أبوه يخلِّفه على أَخَواته، ثم شهلد مع النبـيٌ عن سفيان قال: (كان عَمُرو يقول: سمعتُ جابر بن عبد الله
 ابنُ عُيَينة: : (أَحَدُهما البَرَاه بن مَعْرور) .
وقال عطاءٌ: قال جابر : (أَنا وأبَي وخالآيَّ، مِن أُصحابِ العَقَبة)

وأخرجَني خالايَي وأنا لا أستطيعُ أن أرمي بحجر) (8)


( أخرجهما البخاري (Y)
( ( ) أورده ألهيثمي في پالمجمع" وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح•

وعن جابر قال : (خَمَتَني خالي جُدُد بن قَيس، في السبعين راكباً اللذين وُفَدوا
















## وجابر وأبو مسعود إلبدري أصغر من شهد العقبة سنّاً.

(1) أخرجه الطبراني، وابن عساكر، وأورده الهيثمي في بالمجمع" وقال: رواه الطبرأني في




 حبان، وحسَّنْ إسناد أحمد.



وقد ورد أنه شهد بدراً:
عن الأَعمش، عن أبـي سفيان، عن جابر قال : (كنتُ أَمِيحُ أصحابي الماءَ
${ }^{(r)}$ (r) يومَ بَ
لكن الواقدي أنكر رواية أبـي سفيان عن جابر هذه، وقالل : هذا وَهَم من أهل

 مَنَعني أَبـي). فذكر حديث مسلم المتقدم .
وجَنح ابنُ عبد البر إلى هذا، نقال في ترجمة جابر من "الاستيعاب") : (ذكرَه بعضُهم في البدريِّين، ولا يَصحُ) .
وأول مشاهد جابر (اغزوة حَمْراء الأَسَده" :



(1) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأحمد، وأبو يعلى، وأخرج نحوه البخاري في أتخيه"، والحاكم وصحححه ووافقه الذهبيـ


 (أميح): المايح: هو الذي ينزل إلى أسفل البئر فيملأ اللدلو ويرفعها إلى الماتح؛ وهو اللذي

ينتع الدلو .
. أخر أخرجه ابن عساكر

قال ابن إسحاق: : (وكان يومُ اُُحُد يوم السبت للنُّصف من شوّال، فلما كانَ





 (1) (ع)

عن أبي سَلَمة، عن جابر بن عبد الهأه : (أنَّ عُمر بنَ الخطاب - رضي الشَّ



 وفي رواية : قال جابر : (فنزلَ النبيُّ





(1) أخرجه ابن إسحاق - والبلفظ لـد وموسى بن عقبة، وابن سعد، وابن عساكز . تورل (على)

( أخرجه البخاري - واللنظ له ـ ومسلم، والنسائي، والترمذي.




 وسيفُ النبيُ

بهم صلاة الخوف .

## - • وشهد الحديبة، وكان ممن بايع تحت الشجرة.

عن سالم بن أبي الجَعْد، عن جابر رضي الش عنه قال: : عَطِشَ الناسُ يوم

 نشربُ، إلا ما في رَكْوَتَِكَ . قال: فوضعَ النبيُّ



 . نُبايِنه على الموت)
(1) أخرجه البخاري ـواللفظ لـ ــ وسسلم، والنسائي، وأحمد، وأبو يعلى، وابن خزيمة،

 أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والطبالـيّي، وابن سعد.
(r) سعد، والفسوي. والجمع بين رواية اكنا خمس عشرة مئة ورواية اكنا ألفاً وأربع مئةّه : أنهم كانوا ا اكثر من الف وأربع منة، فن فال: ألفاً وخمس مئة؛ جبر الكسر، ومن قال: =

ذكر الإمام ابن إنسحاق أن جابراً لم يشهد "اخيبر"، فقالٍ : (وقُسمت"



قلت: بل شهدها بيقين، فقد قدَّمنا الحديث الصحيح عن جن جابر قال : (فلما

 وحُحْرَ الوَحْشَ، ونَهَانا النبيُّ
وفي رواية أخرى : عُن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الهَ قالل: (ذَبَتْنَا يومَ
 عن الخيل) (1)

فهذه أدلة واضحة على أنه شهدها. وشهد الفتح، وحُنبناً، وبقية المشاهد.
وكان في الجيسن المُّي وجَهه النبي البحر، يتلقون عِيراً لقريشن.





= . ألفأ وأربع مئة؛ الناه. وابظر رالفتح" (1) أخرجه الستة، والحميديّ، والطيالسي، وأحمد، وأبو يعلى، وغيرهم، والرواية إلأولى
لمسلم، والثانية لأبي داؤدّ .










'البَعيرِ، خمساً وعشرين مرة)(Y).

الحديث بطوله.
وفي حديث جابر الطويل في (تصة التمر ووفاء دَيْنِ أبيه) : أن جابراً أوصى زوجه، لمـا زارهـم رسـول اله لَ

اخرجه مالك، والستة، والطبالسي، وأحمد، وابو بعلى، وغيرهم، ومذا لفظ مسلم. توله


 ( ( أخرجه الطيالسي، وأحمد، والترمذي وفال: حسن صحتح غريب، والحاكم وصححه لكن عنده (ليلة العقبة)، وهو غلط. وليلة البعير : هي التي اششرى فيها النبي جمله، وهم ني السفر . وحديث الجمل مشهور سنذكر.

الانصراف، قالت امر أه خابر : (يا رسولَ الهّ، صَلِّلِ عليَّ وعلى زَوْجِي؛ صلَّلى الله










فقال لنا النبيُّ
لأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشُجرةِ)


وجابر من أهل بيعة الرضوان، الذين بايعوا تحت الشجرة، فهنيئاً له الجنة.

 حريث طويل
(Y) أخرجه مسلم ـ واللفظ لهـ ــ وأبو يعلى، واستدركه الحاكم. وصححه وأقره الذهبيا ( أخرجاه، واللفظ لمسلم.
( ) أخرجه أحمدا، وأبو داود، والترمني ونال: حديث حسن صحبح. وأخرجه مسلم بأطول من هذا عن جابر عن أم مبُر رضي الشَ عنها.
ir.

مـع النبي
 واقتدى به في الحضر والسفر، وحج معه حجة الوداع، وحضر أيامه ومشاهده، وسافر معه. وكان النبي العالي، وأقبل جابر عليه، بقلب فاطِنِ، واُذُن واعيِّة، فكان من كبار تلامذة النبوّة.

- • عن أبي الزبير فال: سألتُ جابراً رضي الشا عنه: (ملز سمعتِ النبي
 جاء النبيُّ
ورقدوا، وأنتمْ لنْ تزالوا في صلاةٍ، ما انتُظرتُمُ الصطلاة)(1" .





 قائماً يومَ الجُمُعَة، فجاءتْ عِيرٌ من الشامِ، فَانْفَتَلَ الناسيُ إليها، حتى لم يَبْقَ إلا اثنا
(1) أخرجه أحمد، وأبو يعلى، وابن أبي شيية في (المحنفهلا، والييهقي في لسْنهال، وصححه
 الالمجمع" وقال: رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح.
 نانتَه: أي أَدْخَلَها في شَرِيعة الماء.

إليها وَتَرَكُوكَ قائِماًّه) .
وفي رواية : قال جابرٌ : (فخرجَ الناسُ إليها، فلم يَبْقَ إلا اثنا عَشَر رجلِّه، أَنا
فيهم)(1)



 عن أيوبَ قال: سمعتُ مجاهداً يقول: حدئنا جابيُ بن عبذ السّ
 * ${ }^{\text {فَأَمَرَنَا رسولُ الله }}$




 رسول اله لهَ

 (1) أخرجه البخاري، ومسلم - واللفظ لa ـ والترمذي، وأبو يعلى، والدارقطني، والنبهتي

(Y) (Y) والدارمي، وأبو يعلى، واللبيهقي•

IY






 عنِ النبئِ













$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة: الآية 1YO } \\
& \text { (Y) سورة البقرة: الآية (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

(r) أخرجه مسنـلم -واللفظ له ـ وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، أربعتهم أخرجوه مطولاً، وأحمد وتد اختصره جدأ، والنسائي، والطباللـي وأبر يعلى، واليهفي. قوله (ثم خرج من =
 ساقه مطو لا الإمام مسلم .


 وعن جابر قالل : (خرجَ رسول اله لهِ

 (r) يَتوضَّأْ






 = انحدرت. (حتى إذا صعدتا): أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي. وانظر الحديث في
صحيح مسلم (ی^T/Y - _
 الصحتيح

وصححه ابن حبان، ونالل أحمد شاكر : حديث صحيح ليس له له علة، وصحنحه الألباني!
 الشيء، والمُراد به: بقيَّةَ لحمِ الشـاة.


























 . ${ }^{(1)}$



 نَبِيٍّ، فأَخَذَ رسول اللّهِ


هُوَ"ه) .

وفي رواية: (قال جابرٌ: فما زِلْتُ أُحِبُّ الخَلَّ، منُُ سمعتُها من نبئِّ (r) اله


 صعباً، ويُشدّ فهد حبل لبُذلْ وينقاد. (بالمنصف): هو نصف المسافة. (نخرجت أحضر) ؛؛
 صار مما يمكن قطعي الأغصان به. (فانذلت): أي صار خاداً (أن يُرَّنُّ عنهما): أئي

 معناه أنه قللز جدأ. (ويغمزه بيديه): أي يعصره. (يا جفنة الركب): أي يا صاحبِب جفنة الركب التي تُتبعهم أحضر ها
(Y) أخرجه الستة: إلا البخاري، وأخرجه أحمد، وأبو يعلى، والبيهي؛ وهذا لنظا مسلم، قوله


عن ابن المُنْكَدِر : سمع جابرَ بن عبد الهَ رضي الهَ عنهما يقول : (مرضتُ
 فتوضاً النبيُّ


نزلتْ آَيةُ الميراثِ) .
وفي رواية، عن جابر قال: (عادني النبيُّ



اللَّهُ في أَوْلاَدِكُمْم) (1)
وعن أبي الزُّبُير، عن جابر قال : (اشتكيتُ وعندي سبُ أَخَواتِ، فدخلَ علِّيَّ

 وتركني، فقال : پيا جابرُ، لا أُراكَ مَيِّاً من وجَعِكَ هِّ هنا


عن عَمْرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال : (أَمَر أَبـي بِخَزِيرَةِ فَصُنِعَتْ،
 =


$$
\text { (1) سورة ألنساء: الآِية } 11 \text {. }
$$

(Y) سورة النساء: الآية IV7 .


.






* (1) (1) ${ }^{(1)}$

طرف من سيرته وشمائله :
عن جابر بن عبد الله رضي اله عنهما قال : (كنتُ مع النبي












 (1) أخرجه أبو يعلى -واللفظ لهـ ـو والحاكم وصححه وأقره الذهبي، وذكره: الهيثمي في االمجمع" وقالل: بواه الئزار ورجاله ثقات.

 جَمَلَكُ، ولكَ ثمنُه").


 لي تسعَ أَخَوَاتِ، فكرِهُ

قال الحافظ في (االفتح": (آل أمر جمل جابر هذا، لِمَا تقدَّم له من بركة
 إلى أبي الزبير عن جابر قال : فأقام الجمل عندي زمان النبي وعمر، فعجز، فأتيت به عمر، فعرف ثصته، فقال : اجعله في إبل الصدقة ، وفير وفي أطيب المراعي. ففعل به ذلك إلى أن مات) .



سَتَكونُ) ه .
 وانَّى يكونُ لنا الأَنماطُ؟! قال : :أَمَا إنَّه سيكونُ لكمُ الأنماطُ بـ ـ فأَنا أقولُ لها ـ ي يعني


 الثنباب. (فارجح) زاد لي عن استحقاتي. (أبغض البي منه): أي من ردّ جملي علي بعد أن أخذت ئمنه.
 (1) الأَنماطُّ؟! فَآَدَعْها



 النَّبَيُ













(1) أخرجه الستة إلا ابن مإجه، وأخرجه أحمد، وأبو يعلى، والرواية الأولى الفط مُمّلمه،

(Y) أخرجه البخاري - واللنظ له - وأحمد، واليبهتي في والدلائل|"، وطوّله، وأبو بكر بني










(1) وَاحِحَّة)

عن محمد بن عَليّ، عن جابر بن عبد الش رضي الش عنهما قال: : (قال



 خُخْ مِتْلَهِها)

عن سعيد بن الحارث الأنصصاري، عن جابر بن عبد اله قال: (كنتُ أصلٍّي = الأرض لا يؤر فيها المعول. (أميل): انهل وانهال الرمل إلذا سال وجرى. (أمهيم): هو

 غَكَتْ. وغَطُطُطها: صونُّها
(1) أخرجه البخاري ـ واللنظ له ـ وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وأبو يعلى. (T) أخرجه البخاري - والللظظ لـ ـ و وسلم، والحميلي، وأحمد، وأبو يلملى.

الظُظهر مع رسول الشَ أسجد عليها لـُدَّة الحرِّ) (! '

ه عن محمد بن المُنكَدِر قال: (دخلتُ على جابر بن غبد الها، وهو



النبيَّ


 فيها، فأَعْرِفُ الإجابة) (r)





عن عبد الرحمن بن سعيد فال : (جئتُ جابر بن عبد الله الأنصاريَّ في فتيانِ
 (1) أخرجه أحمد، والنسائي؛، وأبو داود ـواللفظ له ـ وأبو بعلى، والحاكم وضححه ووافقه الذهبي (r) أخرجه البخاري ـ واللفظ له - ومسلم، ومالك، وعبد الرزات، وأحمد، وأبو داوذ؛ وابو يعلى، والبيهفي
( ( ) ( )



وأقراصاً مطروحة بين يديه، أو خبزآ، فكلَّما استطعمَ مسكين قام جابر إلى قُرصي






- • • عن أبَ نَضْرة، عن جابر بن عبد الهُ قال: (لما ولي عمرُ الخلافةَّ، فَرَضَ الفرائِضَ، ودَوَنَ الدَّواوين، وعرَّف العُرَّفاء. قال: : قال جابر : وعَرَّفَنِي على

أصحابي)
ولما عزم معاوية رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُ على تحويل المنبر النوي من المدينة إلى دمسُق، وأن يأخل العصاة التي كان النبي على المنبر وهو مُمسكها، نقال له أبو هريرة وجابر بن عبد الهي الها : (با أميرَ المؤمنين،
 رسول الش هِ المنبر ستَّ درجات، واعتذرَ إلى الناس)(r)

## في الفتنـة:

ذكر ابن الأثير في מأسد الغابةه أن جابراً شُهد صفين مع علي بن أبي طالب. ولما عزم الحُسين بن عليٌ على التوجّه الى العراق، نهاهِ عن ذلك جماعة من من (1) أخرجه ابن غساكر، وذكر الالباني في اصحيح الجامع الصغير" المسند منه فتط، وفال:
 (r) أخرجه الطبري في متاريخها من طرين الوافدي، وذكره ابن كير فير في الالبداية والنهايةه في حوادث سنة (•ههـ).

الصحابة، فلم يطعهم!! قال جابر : (كلَّمُتُ حُسينآ، فقلت: اتقِ الهّه، ولا تضربِ الناس بعضَهم ببعض، فوالشه ما حُمدتم ما صَنعتم! فعصاني).


 اذهبْ فبايْ، تحقن بها ذَمك) (1)

## 

 بل اشترك في النتوحات، وحضر المعارك الحاسمة، وأبلى فيها بالاءحسناً.









(1) (1) أخرجه البخاري في (التناريخ الصغير"، والطبري، وابن عساكر واللفظ له.


 ومالك الختعمي: هو إلمشهر بمالك الــرايا، أحد أبطال الإسلام، قاد جيوش :الصووائفـ أربعين سنة.

عن أبي الزُّبُير، عن جابر قال : (كنتُ في الجيشِ الذين مع خاللِّ بن الوليد،

 لأتقدَّم رجلاً سمعتُ رسول الله عبيدة بن الجرَّاخ") (1)

علمـه ومروياتـه :
شهد جابر التنزيل الحكيم، وسمع النبي فَّ
 وأخذ عن بعض الصحابة، ورحل في طلب الحديث وسماعه من الصحابة إلى مصر
 إماماً كبيرأ. وجلَس إلى الناس وحدَّثهمْ، وبثَّ فيهم علماً كثيراً طيِّاً مبارَكاً فيه، ،


 وطوافه وسعيه، ورميه الجمرات، وإحلالله، ونحره اللهَْي، وألهِ، وأقواله وأفعاله
 من بين أصابعه، وتكثير الطعام القليل . وغير ذلك.

طلبـه العلـم:
-
 (1) أخرجه البخاري في "التاريخ الصغير"، وابن عساكر واللفظ له.


قال ابن جُرَيْجِ: أَخبرني أبو الُُبُبير، أنه سمعَ جابرَ بن عبد الها يقول: : سِمعتُ



 عز وجل|(r)


مَعَكم، حَبَسَهُمُ المرضُ (i)(8)"


 عظيمّ من المنافقين قد مُمات)
 (1) أخرجه أحمد، والنسائي ـ واللفظ له ـ وابن حبان، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط؛ وصحهه الألباني.
(Y) أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وأحمد، والترمذي، وأبو يعلى .
(r) أخرجه مسلم - واللقظ له - والطيالـلـي، وأخمد، وأبو داود، وابن ماجه،، 'والبيهتي، وصحتحه ابن حبان.
(() أخرجه مسلم - والثلفظ له ـ وأحمد، وإبن ماجه، وأبو يعلى .
(0) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأحمد، وأبو يعلى.

عن عثمانَ بنِ عبد الها بن سُراقة، عن جابرِ بن عبد الشّ الأنصاريُ قالٍ (زأيتُ النبيَّ

متطوٌّع)(r)

- • عن عبد الهّ بن محمد بن عقيل بن أبي طالب: أن جابر بن عبد الشّ
 رنُولِ اللَ


 قلت: حديثٌ بَلَغني أنَّك سمعته من رسول الشا







والسَيِّاتات)(r)
أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأحمد، وأبو داود، والترمذي .


 والحاكم وضححه ورانفه الذهبي، وذكره الحانظ في الالفتح" ونسبه إلى البخاري في =

وروى ابن عَجْلان، عن عُبَيد الله بن مِقْسَمَ، قال : (رَّحَلَ جابرُ بين عبد اللهَ في
آخرِ عُمُرِه إلى مكَةَ، في أححاديثَ سمعها، نم انصرفَ إلى المدينة)
علمه بالقرآن ونزوله :


عن ابن المُنْكَدر : سمَع جابراً يقول: (كانتِ اليهودُ تُولْ : إذا أَتى ألرجلُ









= لفظ الخطيب في "رحلته4) .
(1) أخرجه أبو داود بهذا اللْفظ، وهو جزء من حديث جابر في صفة حجة النبي

(r) أخرجه الستة إلا النسائي، وأخرجه الدارمي، وأبو يعلى، وابن حباذ واليهوڤي، وغيرهم، واللفظ لمسلم. والآية زُتمّمبَ YY من سورة البقرة.
 اتتفسيره، والآية رتم 70 من بُورة الأنعام .
$17 \wedge$


المحــــِّث:
قال ابن عبد البر في ترجمته من هالاستيعاب"): (كان من المُكثرين الحُقَّاظ
للسنن).
وافتتح الذهبي ترجمته في "السير") بقوله : (الإمامُ الكبيرُ، المجتهدُ الحافظُ ) .

روى عن النبي


وحدث عنه: إبٍ "•بم بن عبد الهله بن قارِظ، وأيمن الحَبَبَيُيُّ، والحَسن بن









 (أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأبو داود، وأبو يعلى، والطبري في (تفسيرهل، والآية رقم (1) من سورة النور .

- • بلغ مسنده:ألفاَ وخمس مئة وأربعين حديثاً، اتفق له الشيخان على
 وعشرين حدياً.
- • كان جابر وجماعة من الصحابة يُتونون بالمدبنة، ويحدِّنُون عن رسول الأ
 وفي (مصنف وكيع" عن هشام بن عروة قال: (كان لجابر بن عبد الهّ" حلقة
في المسجدد ـ يعني النبوي - يُؤخذ عنه العلم)(1"، .

قال الذهبي في ترجمته من (التذكرةه): (الإمام أبو عبد النّ الأنصاري؛ الفقيه، مفتي المدينة في زمانه).
 وعدَّه الحانظ ابنُ حـزمَ مع الصحابة المتوسطين فيما رُوري عنهم مُن الُُتُنـا .

- •

 رسولِ الّه يخرج قومأ بشفاعته
(1) ذكره الحافظ في هالإصنابةه.
(r) أخرجه مسلم. توله (ثم نخرج على الناس): أي مُظْهِرين مذهبَ الخزارج، وندعو إلئه، ونحتِ عليه.

وفي حديث جابر الطويل : عن عُبَادة بن الولِيد بن عُبَادة بن الصمّامِت قال: (خرجتُ أنا وأبَي نطلبُ العلمَ في هذا الحيٍّ من الأنصار، قبل أن يَهْلِكُوا . . ثُم مَضْيْنا حتى أتينا جابرَ بن عبد الله في مسجلِّه ، وهو يصلِّي في ثوبِ واحِدِ، مُشْنَتِملُ
 توبِ واحـدِ، ورداؤُكَ إلى جَنْبِك؟ ! قال : فقال بيدِه في صَذْري هكذا، وفَرَقَ بين أصابِعه وقَوَّسَها : أردتُ أن يَدخلَ علِيَّ الأحمتُ مِثُلُك، فَيراني كيفَ أَصنعُ ، فيصنعُ

مثلَه) (1)
عن أبي سفيان قال : (مألتُ جابرآ، وهو مجاور بمكَّةَ ـ و كان نازِلاً في بني
 وفَزَعَ لذلك! فقال: هل كنتم تدعون أحداً منهم كافرآ؟ قال: لا عن ابن عُيينة، عن أبي الزُّبير قال: (كان عطاء يقلُمني عند جابر،

- أسألُ لهم الحديث) (r)

وعن عطاء قال: (كنًّا نكون عند جابر بن عبد الله، فيحدِّثنا، فإذا خرجْنا من

عن الأَعمش، عن أبي سُفيان، عن جابرِ رضي الله عنه : سمعتُ النبـيًّ يقول: (اهْتَزَّ العرشُ لموتِ سعلِ بن مُعَاذه| .
وعن الأعمس : حدثنا أبو صالح: (عن جابر، عن النبـيِّ رجلٌ لجابر: فإن البَرَاة يقول: (ااهتزَّ السريرُه . فقال: إنَّه كان بينَ هذين الحَيَيّْن
(1) أخرجه مسلم، وقد مزّ ذكر طرف منه، والمراد بالأحمق هنا : الجاهل .

 ( أخرجه ابن سعد. (§) أخرجه ابن سعد والفسوي.
 قال الحافظ في (الفتح": (وإنما قال جابر ذلك إظهارآ للخقًّ، واعترافاً


 فهم ذلك فجزم به، هذا الذِي يليق أن يُظنَّ به، ، وهو دالٌٌ على عدم تعطُّبِّه) . عن جعفر بن محمد) عن أبيه فال : (دَخَلْنًا على جابِر بن عبد اللّا، فسألَ عَ عن







## 





عن سعد بن إبراهيمَ قال: سمعت محمد بن عَمْرو بن الحَسن يقول:: (لما (1) أخرجه أحمد، والشُيخانٌ، والثرمذي، وابن ماجه في المقدمة، وأبو يعلى،، واللفظ للبخاري




قَدِم الحَجَاجُ بن يوسف كان يؤخِر الصلاة، فسأَلْنَا جابرَ بن عبد الهّ عن وقتِ




عن أبـي سفيان، عن جابر : (أنه سُـُرلَ عَن الرجُل يَضحاكُ في الصاةه؟ فقال :
، يُعيد الصلاة، ولا يُعيدُ الوضوء؟(r)

محمد بن عَبَّاد بن جَعفر : (سألنُ جابرَ بنَ عبد الها رضي الش
 نعمْ، وربٌ هذا البيت).
زاد البخاري في رواية : (أن ينفرد بصوم)(r)
عن ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير تال : سمعتُ جابرَ بن عبد الها ، سُيِّلَ عن


(1) أخرجه الطبالـي ـ واللنظ لهـ وأحمد، والثبخان، والنسائي، وأبو داود، وأبو بعلى،
وصححه ابن حبان.






صام يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده.
( ( ) أخرجه مسلم - واللمظ لـ ـ وأحمد، والنسائي، وأبو داود، وأبو يعلى، واليهفي، وصححه
ابن حبان.

 أَعْطَاها، لأَنَّ أَعْطى عطاء وْقعتْ فيه المَوَارِيثُ ه.

وفي رواية: عن ابن جُرَيج: أخحبرَني أبو الزبير، عن جابِير قال؛ (أَعْمَرَتِ








 الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما أور دنا طرفاً من ذلك إتماماً للترجمة.

## صحيفـة جـابر :

قال الحافظ الفسوي: سمعتُ سليمانَ بن حَرْب قال : (كان سليمان اليَّنُبري




(1 (أخرجه الستة، ومالك، والحميدي، وعبد الرزاق، وأحمد، وأبو يعلى، واللفظ لُسْلم.
 عُمُري أَو عُمْرِكَ .

عن الليث بن سَعْد قال: (جئتُ أبا الزبير، فأخرج لنا كُتباً، فقلت: سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره. قلت: سماعك من جابر؟ فأخرج إلي هذه (1) الصحيفة)



البقرة . قال: وكانتْ قُرِنْتْ عليه) (T) .

من أخباره الشخخصبة:
أبوه: عبد اللا بن عمرو بن حرام، أحد النقباء ليلة العقبة، شهد بدرآ،
واستشهد يوم أحد.

عن محمد بن المُنُكَدِر قال : سمعتُ جابر بن عبد الشا رضي الشا عنهما قال :
 لا يَنهاني. فجعلتْ عمَّتي فاطمهُ تَبكي، فقالَ النبيُّ

وعن حُسين المُعَلْم، عن عطاءٍ، عن جابرٍ رضي اللّ عنه قال: (لما حَضَرَ
 أُصحاب النبي
(1) أخرجهما الفسـوي.
(1) أخرجه ابن سعد، والفسوي. وعبارة (لانا لصحيفة): جاءت في اططقات ابن سعده

 (r) أخرجه البخاري ـو واللنظ لـ ـ وسسلم، والنسائي، والطيالـي، والحمبدي، وأحمد، وأبو يعلى، وابن سعد.



وعن طلحة بن خِرَاثي قال: سمعبٌُ جابر بن عبد الله يقول: :لَقَيَيَني






. ${ }^{(r)}$
أمسه :
أَنْيْس بنت عُقبة بن عْديّ بن سنان بن نابـي بن زيد بن حَرَام بن كعبَ بن غَنْم وسماها ابن سعد : أنيسة بنت عنمة.

أسلمت أنيسة، وبايعت رسول الشَ
عمـاتـه :
الشُموس بنت عمروٌ بن حرام : أسلمت وبايعت رسول اللّ
 أي قليلا من الزم مان، وهوْ تصغير هَنَّة. (Y) أخرجه الترمذي - واللفظ له ـ وقال: حسن غريب، وابن ماجه، والحميدي، وأحمد، وأبو
 ومعنى (كفاحا): أي موانجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول.

لميس بنت عمرو بن حرام: أسلمت، وبايعت رسول الشّ
هند بنت عمرو بن حرام: أسلمت، وبايعت النبـي (أم عمرو بنت عمرو بن حرام : أسلمت وبايعت رسول الهُ فاطمة بنت عمرو بن حرام: ثبت ذكرها في الحديث الصحيح، في قصة قتل أخيها عبد الله والد جابر رضي الله عنهم .

أخـواتـه :
لجابر سبع أو تسع أخوات، وليس له أخ ذكر .
زوجتـاه:
ـ سهيمة(
 عبد الرحمن، وأم حبيب . ـ أم الخارث

عبد الرحمن، وعَقيل، ومحمد، وعبد الله، ومحمود، وأم حبيب. وللثلاثة الأول تراجم في "تهذيب الكمال"| .

مِولده، ووفاته، ومبلغ سنًّه:

- • في وفاته أقوال: قيل : مات سنة ثمان وستين، وقيل : سنة اثنتين

وسبعين، وقيل : سنة سبع وسبعين•




وقال أبو عون الْمَدَني، وخارجة بن الحارث الجُهُني، وأبو الكحسن
 خياط، وغيرهم : مات سنّة ثُمان وسبعين .

وفيها أزَّخ وفاته: :ابن حبان في (امشاهيره|") وابن الجوزي: في ' الصفة |الصفوة")، والذههـي في غير كتابب، وابن كثير في (البداية النهاية"].

مات جابر وهو ابنْ أربع وتسعين سنة، فيكون مولده سنة ست عشرة قبل
الهـجرة النبوية .

ووقع في "تاريخ :مولد العلماء ووفياتهم") لابن زبر، و "اخلاصة تذهيب" التهذيب" أنه مات وهو ابنّ أربع وسبعين سنة، وهو تُحريف بلا ريب، لأنه يقتثفي أن يكون مولده بعد الهجزجة، وقد نبت أنه شهل بيعة العقبة الثانية، وخلَّفه أبوه :علىى أخخواته في بلر وأحلد، ولا يخلِّف إلا مَنْ كان له القدرة على القيام بشؤونهن . وكان جابر : قد عمي في آخر عمره، ثبت ذلك من قوله في

وهو آَخر من شهد لِّلة العقبة الثانية موتاً.
وصلى عليه أبان بن عثُمان بِقُبَاء، وهو والي المدينة يومئذِ. وقيل : صلى عليه الْحَجّاج

قلت : في وقت وفاةٌ جابر كان الحَحَّاج على إمرة العراقَ.

$1 \varepsilon \wedge$

## " ه ه

(1)

67EY - 7EI/



 0 0








 YEV





 وقيل في نسبه غير هذا، ولم يختلفوا أنه من باهِلَّة والباهلي: نسبة إلى باهلة، وهي امرأة معن بن مالك بن أعصر بن سعذ بن قيس عيلان، ولدها ينسبون إليها .

كنيتـه
أبو أُمامة، مشهورٌ بهاْ، وقد غلبت عليه.
صِفَتُه وحِلْتُـته : . غن أبسي غالب قال : (رأيتُ أبا أُمَامة يصفًّ لحَيَّه) (1)




 المعين في طبقات ألمحدثين بr ت ت با بالوفيات فـ

 / / /
 حباة الصحابة اانظر فهرس الأعلام". (1) أخرجه ابن سعد.










 . ${ }^{(1)}$ (1)


 أُمامةَ، إنَّ من المؤمنين من يَلِينُ لي قلبُه|). .

مِن المؤومنين من يَلِين له هَلْبيه)(r)

أورده المنذري في والترغبب والترهببه وقال: رواه أحمد، وابن أبي الدنيا ـ واللفظ له ـ ـ
 على شرط الشيخين، ورواه الطبراني باسنادين أحدهما حسن. وصححه الحاكم وأقره النذهبي، وذكره الهيئمي في (المجمع" وقال: رواه الطبراني من طريقين، وإسناد أحدهما





















(1) أخرجه الطبالسي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي ـ واللنظ له ـ وقال: حسن صهبح، وابن ماجه مختصرأ.
( أخرجه أحمد، والترمذي وتال: حديث حسن صهيح، والحاكم ـ واللفظ له ــ وصحته ووانته النذهبي؛ وهو في:إلتاريخ الكيبر والصغير، للبخاري. ولفظة (أزحزهيه) تصحفت
في بالمستدر ك"، إلى: (أدنرجهها . .

الجمرة الثانية سألَّه، فسكتَّ عنه. فلما رَمَى جمرةً المَقَبة، وضَعَ رِجْله في الْغَرْزِ
 سُلْطانِ جائِر1)(1)



 - •


عن ممطور الأسود، عن أبي أمامة رضي الشا عنه قال : قلت: با رسول الشّه،



(1) أخرجه أحمد، وابن ماجه ـواللفظ لـ ـ والطبراني في هالككير"، وذكره المنذري في

(Y) أورده الهيثمي في "المجمع"، وفال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير الزيري بن خُرْيت وهو ثُنَّ. (r) ذكره الهيثمي في (المجمع" وقال: رواه أحمد وإسناده حسن، وله نواهد تقوبي، ورواه الطبراني


 وقال: رواه الطبراني ورجاله ونقوا وفيهم ضغف.

طرف من سيرته وشُمائله :
عن رجاء بن حَيْوَهَ، عن أبـي أمامة رضي الهّ عنه قال: (أنشأ


















 رجال الصحيح













 ولا واللَّهِ ما عَطِشْتُ، ولا عرفتُ عطشّاَ، بعد تيكَ الـَّرْبَة)(1)

 في بيتك)
(1) أخرجه الحاكم، وأورده الهيثمي في هالمجمع" وقال: رواه الطبراني بإسنادين وإسناد



(r) أخرجه ابن عساكر .

وعن بَتَيَّ، عن محمد بن زياد الأَلْهانيٍ : (كنتُ آخلذأ بيلِ أبي أمامة صاحبِ زسول الها
 أي ابنَ أَخي، أَمَرْنا نَبِّنُّا
عن الأوزاعيًّ : حدثني سُليمان بن حَبيب قال : (دَخَلنا على أبي أُمامة، فرأَى

 وفي رواية : عن سُلِمْان بن حبيب المُحاربـيٍ قال: (دخلتُ على أبّبي أمامة


 على الحسنة عشر أمثالها، وأنتم ترجون ذلك، ولا تفعلونها فالل: نقال مكحول الن

 الباهلي رضي الاّ عنه، فلمأ صلي على الجنازة، وأَخذوا في دفِّهِا، قال أبو أمامبة:



(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية، وابن عساكر - واللفظ له ـ وأخرج الطبراني نحوه .


 (r) أخرجه ابن عساكر، وذكزه الحافظ ني "(الفتح" -90/7، 97 - و ونسبه إلى الإسماعبلي؛ وهشام بن عمار في ا(فوائلهن،، والطبراني.

تنتُلونَ منه إلى مَوَاطِن يوم القيامة، فإنكمَ كَفِي بعضٍ تلكُ المَواطن، حتى يَغْشُى














عن الوليد بن مسلم: حدثنا ابن جابر، عن مولاة لأبي أمامة قالت: (كان

 يدِ أَحَدِهم البصلة . قالت: فأَصبحنا ذاتَ يوم وليس في بيته شيءٌ من الطعام،

| (Y) سورة الحلديد: الآية با (Y) |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |








 فعددتُها، فإذا ثلاث مئة دينار، فتر كتُها على حالها حتى أنصرفَ غلى النى العُشاء.



 به، إلا أَّي وجلثُه على مأ ترى . قالت: فكئُ فزعُه)(1) !










 سورة الأحزابـ.

مشـاهده، وجهاده، ومو قفه في الفتنة:
○ ههد أبو أمامة عدة غزوات كما يدل علِه حديثه السابق : (أَنْشَاً


غزوات .
وقال الحافظ في ترجمته من پالإصابةه: (وأخرج الطبراني مـا يدلٌ على أنه
شُهد أُحُداً، لكن بسند ضعيفى) .
وذكر مثله في "اتهذيب التهذيـ"" .
وكان ممن بايع تحت السهجة، فعن أُسي أمامة رضي الله عنه قال: (لما


(1) (1) وأنَا منكَ

وشهجد أبو أمامة معركة اليرموك . ولما صارت إمْرة جند النـام إلى
أُبـي عُبيدة، ونُودي بالرحيل إلى دمشتّ، ساروا حتى نزلوا مرجَ الصّّفَّر، بعث أبو عبيدة بين يليه طليعة أبا أمامة ومعه رجالان من أصحابه . قال أبو أمامة :
 أبياتها وشجزاتها، فقال أحلد صاحبـيًَ : قد بلغتَ حيث أُمِرت، فانصرفْ لا تهلكُنا . فقلت : قِفْ مكانَك حتى تصبتَ أَو آتِلكَ . فَسِرْتُ حتى دفعتُ إلى باب الملدينة، وليس في الأرضى أحلٌّ ظاهر، فنزعت لـجام فرسي؛ وعلَّقت عليها مخلاتها، وركزتُ رمحي؛ ثُم وضعت رأسي، فلم أشعر إلا بالمفتاح يُحرَّك عند الباب (1) أخرجه ابن عساكر، وذكره الحافظ في (الإصابة") ونسبه إلى خيثمة في "فضائل الصحابةه|" والآية رقم 1 المن منورة الفتح

ليُّتح، فقمتُ فصليت الْغَذَاة، ثم ركبتُ فرسي، فحملت عليه، فطهنت البوّابُ


 الثاني، فَسِرْنا حتى انتهينا إلى المسلمين) .
| قال أبو أمامة: (وجْيُتُ إلى أبـي عبيدة، فأخبرتُه بما رأيت)(1) .
 يزيدُ بن أبـي سفيان أبا أمْامة الباهليَّ؛ فَفَضَّ ذلك الجمع) .


- ويقال: الداثن - فهزمهم أبو أمامة الباهليُّ، وقَتل بِطْريقاً منهم).
- • ولما قام أمل الشر والهوى والانحراف في اللخروج علملى عثمانِ
 الصامت، وأبو اللدرداء في أمثالهم من الصحابة، يحضُّون الناس علي نصرة أميز المؤمنين رضي الشّ عنه.
ونهـد مع عليًّ رضي الشّ عنه وقعة صِفين، قاله ابن حبان. .

عن ميمون بن مِهْر|ان، عن أبـي أمامة رضي الله عنه قال : (شهدتُ صغًّين؛


علمسه ومروياتهـ :
روى أبو أنمامة عن رسول الهِ
وأَّدَاه كما سمعه، وحتُّ تَلْامذتَه على إبالاغه مَنْ وراءهم.

وحديثه في الكتب كثير
قال ابن عبد البر في ترجمته من هالاستيعابل| : (كان من المكثرين في الرواية
عن رسول الله وقال الذهبي في "السير" : (روى علماً كثيرا) .

روى عن النبي وَّ
 -عُبيدة بن الجراح

وحدث عنه: أَزْهَر بن سعيد الحَرَازيُّ، وحاتم بن حُرَيْث الطائيُّ ، وخالد بن
 وسُلْيَمان بن حَبيب المُحاربيّ، وشداد أبو عمار الدُمشقيُّ، وشُرَحْبيل بن مسلم



 وآخرون.

وأخرج له الستة، وأصحاب المسانيد والسنن.

- • مسنده مئتا حديث وخمسون حديثاً، روى له البخاري ثلاثة أحاديث،

ومسلم خمسة أحاديث.
ووقع عند النووي في "تهذيب الأسماء واللغات"، وتابعه الخزرجي في "الخلاصة"): (روى له البخاري خمسة، ومسلم ثلاثة)، وهو خطا") .



وأول حـديـث لـه عنـد البخـازي في (البـاب النـاني مـن كتـاب الحـرث
 الحديث، وحديث آخر في (الأطعمة")، وله حديث آخر في (الجهاذل" من قوله

يدخل في حكم. المرفوع)(1 (1
عن أبسي غالبَ قال : (رأَى أبو أمامة رؤوساً منصوبةً على ذَرَج مُسجدِ


 أربعآ، حتى عَدَّ سَبْعاً، ما حَدَّنْتُعُموها .






 (1) الفتح
(أخرجه الطيالـي، والحميدي، وأحمد، والترمذي وتال: حديث حسن، وابابن مأجه في


 ( أخرجه أحمد، والحاكم، والطبري في هتاريخهال، وذكره الهيثمي في (المجمع") من ظريتين عن أحمد، وقال : رجالٍ الطريقين ثقات

غن حبيب بن عبيد: (أنَّ أبا أمامةَ كان يحدًّث بالحلديث، كالرجل
الني يؤدِّي ما سمع)
عن سُليمان بن حبيب قال: (خرجتُ غازِياً، فلما مررتُ بِحِمْصَ دخلتُ إلى











 وقال سُليم بن عامر : (كان أبو أمامة إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر
 الذي يشهد علي ما علم)(r)

وعن مكحول قال : (دخلتُ أنا وابنُ أبـي زكريا وسليمانُ بن حبيب على أبي
(1) أخرجه ابن سعد، والبخاري في پالتاريخ الكبيره، وأبو زرعة الدمسشقي في "تاريخه". (Y) أخرجه ابن عساكر مطولاً، وأخرج المسند منه أبو داود وابن حبان، والحاكم وصححه ورافقه الذهبي أخير
. أخرجه ابن عساكر الـري


وفي رواية عن سُلينم بن عامر قال: (كنا نجلسُ إلى أبـي أمامة فيحدِّنُّنُا حديثاٌ

عن معاوية بن صالح، عن الحَسن بن جابر قال : (سألتُ أبا أمامة عن
(r) كتاب العلم، فلم يَرَ به بأساًا



(r) (|l|lal)

وعن أبـي غالب: قال: قلتُ لأبـي أمامةَ: ححدِّنْا حديثاً سمعتَّ من



مـن أقوالـهـ :
وَعَط أبو أمامة رضِي الله عنه فقال : (عليكم بالصبرِ فيما أَحببتُم وكزهُتمَ،

(1) ذكرهما الهيثمي في (المنجمعه وقالل: روامهما الطبراني في (الكبير" وإسنادهما حسن . (Y) أخرجه ابن سعد في "طبنقاتهه، وأبو زرعة الدمشنقي في پتاريخهه"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلمها
(Y) أخرجه الحاكم، وذكره: ألهيثمي في (المجمع" وقال: رواه أحمد ورجاله ورجال الصحبح،' غير علي بن خالد وهو ثقة .
أورده الْهيثمي في "المجّمُع" وقال: : رواه الطبراني وإسناده حسن .

فنُسَلِّم ويُسَلَّمَ علينا) (1)
وقال: (المؤمن في الدنيا بين أربعة: بين مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، ،

- (r) وكافر يقاتله، وشيطان قد يوكل بـ به

وعنه قال : (لا يَبقى أحدٌّ من هذه الأمة إلا دخلَ الجنة، إلا مَنْ سُردَ على الّه



من أخباره الشخخصية :
سكن أبو أمامة مصر، ثم انتقل منها إلى حمص فسكنها، ومات بها.

مولده، ووفاته، ومبلغ سنٌّه :
صحَّ عنه أنه حجَّ مع النبي
مأله سُليم بن عامر : (مثل مَن أنت يومئذِّ قال: أنا يومثذِ ابنُ ثالاثين سنة)(ه)
فعلى هذا يكون مولده قبل الهجرة بعشرين سنة.
قال إسماعيل بن عياش : مات سنة إحدى وثمانين.
. (1)
. أخرجه ابن عساكر (Y)


(६) ذكر هذا عبد الصمدل بن سعيد الحمصي في هاريخ حمص"، كما في معجم البلدان

$$
. £ V A / r
$$

(0) مرّ تخريجه ص lor
 خحَّاط، وأبو عُبيد القاسم بن سَلًّمّ، وغيرُ واحدِ : مات سنة ست وثمانين قلت: وهذا هو الصحيح ؛ فعن حميد بن ربيعة قال : (رأيت أبا أمامة خار جاجً من عند الوليد في ولايته)(1!) . وولاية الوليد بن عبد الملك الخلافة كانت سنة سِست وثمانين، وركانت خلافته نحو عشر سنين •

وقد ذكر يحيىى بن بُكير، وعَمْرو بن علي، وابن سعد، وْوابن زَبْر،
 سنة

قال الحافظ في ترجمته من (تهذيب التهذيب") : (لا يستقيم هذا القدلم من
 بستٍ سنين؛ أو أكثر ) .
وذكر الذهبي في ترجمته من "العبر" : أن عُمُرَه مئةٌ وسـٌُ سنين قلت: وهذا هو الصضواب، ففي حجة الوداع كان عمزه ثلاثين سنة، وعاش

بعدها ستاً وسبعين سنة؛ فيكون مات وهو ابن مئة وست سنين•
 أبو أمامة) . وتال الحسن مثله .

والصححيح أن عبد الله بن بُسر آخر من مات بالشام من أصحاب النبـي وكانت وفاة أبـي أمامة بحمص، في قرية يقال لها : "آَنْوَه"، ،وقْبره هُناك ، رضي الله عنه وأزضـاه .
(1) أخرجه البخاري في پتاريخْيه الكبير والصغير" .

177

ـ OAN ، 1 أحمل
 ،YタY＿rVT／乏 \＆ －197／乏، \＆



 لأحمد：رفم ،YYE ، 109／Y ،Y70／،YO1 ،YIY ،YII ، 19Y／
 ArA مسشاهير علماء الأمصار لابن حبان



 تهذيب الأسماء واللغنات YY／



اسـمـه ونسبـه ونسبتته :
عبل الله بن أبسي أَوْفَى - واسم ألبسي أَوفى : عَلْقُمة - بن خالثل بن الـحأرنـ بن


الصححابـي ابن الصـحابـي

كـــــــتـه:
 حاتْم • وقيل : كنيته أبو إبراهميم، وبه جزم البتخاري • وقيل : أبو محمل .

صنفتـه وححلّيتـه:

أحمر) .

(1) واللـحية)


 -



(1) أخر جهما ابن سعد .
(أخرجه أحمدل في "العللِ" (Y)

وعن عقبة بن خالد: حدثنا إسماعيل قال: (رأيتُ ابنَ أبسي أوْفَى له
(1) ${ }^{\text {(1) }}$

مشــهــده:
غزا عبد الله مع النبي بيعة الرضوان، وشههد خيبر وما بعدها من المشاهد، وثمة ما يدل على أنه شهد

الخندق
عن أبي يَعْفور العَبْديّ قال: سمعتُ ابنَ أبي أو فـى قال : (غزونا مع

وفي رواية: عن أبي يَعفورِ قال: (سأل شُريكي - وأنا معه ـ عبدَ الله بن
 * غزواتِ، فَكُنًا نأكلُه)

عن إسماعيل بن أبـي خالد : أنه سمعَ عبدَ الها بنَ أبـي أوفى رضي الهّ



البخاري
وفي رواية الحميدي في لامسنده"): عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعتُ

 ورزَلْزْلْهُمْمَ
(1) أخرجه الفسوي
(Y) أخرجه أحمد ـ واللفظ لـ ـ والستة إلا ابن ماجه، وأخرجه الطبالسي، والحميدي، والدارمي، وابن سعلد.
(\%) أخرجه أحمد، والحمبدي، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه.

قال الحافظ في ترجمة ابن أبـي أوفى من "تهذيب التهذيب"] : (وفي كتاب" الجهاد من البخاري ما يدلُ على أنه شهد الخندق) . وهي الرواية التي ذكرناها.


قلت: رواية الحميدي تدل على أنه شهدها؛ ألا تراه يقول: (سُنعت' رسول الهَ
عن شُعبةَ قالل: أخَبرني عَمْرو بن مرة، سمع ابنَ أبـي أوفني صاحبَ


وعن شعبة، عن عَمْرُ بن مرة قال : سمعتُ عبد اله بن أبسي أوفى يقولّ :







أنها لم تُخَمَّنْ (r)
عن إسماعيل بن أبـي خاللذ : (رأيتُ بيدِ ابن أبـي أَوْنى ضربةً، قالٍ ضُرِبْتُها
(Y) أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، والطيالسي، والفسوي، والطبري في (پ) الأولى للطيالسي، والثانية للطبري. وانظر كلام الحانظ على عدة أهل الحديبية في "الفُتح"،

$$
. \varepsilon \varepsilon \varepsilon \text { ، } \varepsilon \varepsilon \cdot / v
$$

( أخرجه أحمد، والحميدي، والشُيخان، والنسائي، وابن ماجه، وهذا لفظ مسلم

مع النبيٍ
وفي رواية عن إسماعيل فال: (ورأيتُ بيدِه ضربةً على ساعِدِه، فقلتُ: ما ما
هذه؟ قال: ضُرِبتُها يومَ حُنين . نقلت له: أَشَهدتَ معه حُنينآ؟ قال: نعمْ، وقبَ
(1)

مـع النبي

- • عن شعبة، عن عَمْرو بن مرَّة تال: سمعتُ عبد الها بن أبـي أوفَى، وكان مِن أصحابِ الشَّجَرة، قال: (كان النبيُّ صَلٍ عليهم"، فأتاهُ أُبي بصدتهه، فقال : ا"للهمَّ صَلً على آلِ أبـي أَوْفى").

وفي رواية: عن ابنِ أبي أوفى قال: (كان الرجلُ إذا أَتى النبيَّ
 ( أَوْىى) (1)

- • عن جريرِ، عن إسماعيلَ، عن عبِد اله بنِ أبي أَوفى مال : (اعْتَر

 لي : أكانَ دخلَ الكعبةَ؟ قال: لا لا

 (1) أخرجه احمد، والبخاري، وابن سعد، والفسوي، والحاكم، والرواية الاولى للبخاري، والثانية لامحمد.
(Y) أخرجه الحمد، والططالسي، والستة إلا الترمذي، والرواية الأولى للبخاري، والثانية لأحمد.
(r) أخرجه أحمد، والحمبدي، والشيخان، وابو داود، وابن ماجه، وهذا لفظ البخاري. وهذه العبرة هي عمرة القضية ني سنة سبع.





في شهر رمضانَ) الحديث.

 يَسْقُون رسولَ الشالِ آخرُهم"، ثلاث مرات، ختى شربوا كلُهم)
ويُروى أنه شارك في بناء المسجدِ النبويٌ؛ فقد اخرج البزالِّر عن ابنِ
 فإنها كانت تحملُ ومواليها بالليل حجارةَ المسجد الذلي أُسُسَ على التقوى، ، وكنا نحملُ بالنهار حَجَرين حجرين)(r) ومن أخباره رضي الش عنه: - • عن أبي العَلانيَة المَرَئي قال: (كنتُ بالكوفة، فرأيتُ عبدَ إلهَ بن (1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، وأحمد، والحمياي، وأبو داود وعنله: : (با بلال
 فوله (فاجدح لنا): هو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا: خلط السويق بالماء، ونخريكه حتى بستوي.

 (r) الورده الهيثمي في المجمع، وفال: رواه البزار، وفيه أبو مالك النخعي، وهو ضعيفـ.
(1) أبـي أوفى أحرَمَ من الكوفة، ، من مسجد الرمادة، وجعل يُلْبَي

وشارك في الفتوح مع المنتى بن حارثة. وقدم على أبي عبيدة وهو محاصر دمشق، بكتاب من عمر بن الخطاب

وكان من المحضضين بالكوفة على إعانة أهل المدينة في نصرة أمير المؤمنين
عثمان، عندما حاصره البغاة وأهل الثتر .

- • عن سعيد بن جُمْهَان قال: (أَتَيتُ عبَد الهَ بن أبَي أوفى وهو مححجوب





 منك فائتُه في بيته، فأَخْبِْه بما تعلمُ، فإِن قَبِلَ منكَ وإلا فَدَعْهُ، فإِنَّكَ لستَ بأعلمَ .$^{(1)}$ (捾

وعن حماد بن سَلَمة: حدثني سعيد بن جُمْهان قال: : (كنا نقاتلُ الخوارجَ،




(1) أخرجه ابن سعد.
(1) أخرجه أحمد ـ واللفظ له ـ والطيالسي، والحاكم، وأخرج ابن ماجه منه (الخوارج كلاب النار) نتط، وذكره اليمئمي ني (المجمع، ونال: رواه الطبراني وأحمد ورجال أحمد نقات.


علمـه ومروياتـه:
روى ابن أبـي أوفنى عن النبي
وعلَّمهم، وجاؤوه فسألوه، فأنتاهم بما حفظه من سنة رسول الش له
قال خليفة في "طبقاتهه): (روى عبد الشا حديثاً صالحاً) .
وقال الحافظ في ترجمته من מالإصابةه: : (روى أحاديث شهيرة).

- • عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أَبِي أَوْفى رضي الهّ

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

 قال: : ("1))

وفي رواية عن الثيبّانيِ - أيضاً - قال: سمعتُ ابنَ أبي أوفى يقول: (نَهَى رسول اله وقالُ ابنُ أبـي أَوْفى: (الناجِشُ آكِلُ رِباً خائِنّ) (8)
(1) أخرجه أحمد ـ واللفظ لهـ ـ وابن سعد، وابن عساكر .







عن موسى بن عُقْبة قال: حديَنَي سالم أَبو النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الهّه،




 (1) (1)

- • عن مالك بن مِغْوَلِ، عن طلحة بن مُصَرِّف قال : (سألتُ عبدَ الهَ بن





أَّري)
قال الحافظ في صالفتح": (وقد قامَ الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ لأن نزولها كان في تصة الإنك) .
وقال في موضع آخر : (قوله (لا أدري): فيه أن الصحابيً الجليلَ قد تَخْفى



- • عن محمد بن أبـي المُجَالِد قال: (بَعَثَي أهلُ المسجد إلى ابنِ
الخرجه البخاري ـ واللفظ لـ ـ ومسلم، وأحمد، وابو داود.

(r)








 أَلْهُمْ حَرْنُ أمْ لا (1)
- • روى ابن أبـي أوفى عن النبي



 مسنده خمسشة وتسعون حليثاً، اتفق الشيخان على عشرة، وانفرد

البخاري بخمسة، ومسلم بحديث. وحديثه في الكتب الستة وغيرها .

من أخباره الشخخصية:
أبوه: علقمة بن خالد، أبو أوفى الأسلمي، صحابي، من أصحاب الثنجرة (1) أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه ووانته الذذهبي، وذكره ابن كثير في البلداية.

(r) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد، والطيالسي، والنسائي، وأبو داودة' وابن ماجه. وأبر بردة هو ابن أبئ موسى الأشعري، ووتع في (اسنز ابن ماجهة: (ابو برزة)؛ تحريفـ.

أخوه: زيد بن أبي أوفى الأسلمي، له صحبة.



وقال البخاري في ترجمته من پالتاريخ الكبير" : (حدثئنا أبو نُعيم قال : حدثنا سفيان، عن عطاه: رأيتُ ابنَ أبـي أوفى، بعدما ذهبَ بصرُه).

وقد مرّ حديث سعيد بن جمهان، وأنه دخل عليه وهو محجوب البصر، فحدّنه بحديث الخوارج.

وفاتـه، وعمـره:
قال الواقدي، ويحيى بن بُكير، وعَمْرو بن علي، وخليفة، والعِجْلِي : مات سنة ست وثمانين . وذكره الذهبي في (السير" و والعبر") و "دول الإسلام" وغيرها وليا . وذكر البخاري عن أبي نُعيم أنه مات سنة سبع ونمانين، وكذا قال ابن حبان، والحافظ في (الفتح" و والتقريب"، .
وقال الدُّهلي، عن أبي نعيم: سنة سبع، أو ثمان وئمانين. وكذا قال الترمذي، وغير واحد
وقذ قارب مئةً سنة، وهو خاتمةُ مَنْ مات بالكونة من الصحابة، وآخرُ
 القرآن الحككيم، ولا يَّخل, أحد منهم النار كما ثبت في السنة الصحيحة.

*     *         * 

(1) أخرجه ابن سعد في صالطبقات" ا/TY، وهو عند الحاكم، وابن عساكر. ورفع في


# "亿" \$ 91 - ... 

(1) مصادر ترجمته: سنز الترمذي (\%/r \% _











 ت ت



 roq،

اسهمه ونسببه ونسبتهـ :


 كنيته: أبو العباسى . ويقال: : أبو يحيسى . والأول أكثر وأششهر •

تنغـير اسمـ4:
عن عبل المُهيمن بن العباس بن سهل بن سعل الماعدي : حلدثّنا أبـيك عن
.
صفنتـه وحلْيتـه :

(Y) لحيته، عليه بُرد قَطرَ

وعن عبل الرحمن ابن الغَسِيل ـ أَيضاً ـ قال : (رأيتٌٌ أبا العباس سهل بن
 (r) (r)
= = YY Y / ت שه ، مير أعهلام الْنبلاء




(1 ( أخرجه الطبراني، والحاكم، وعبد المهيمن: قال فيه الحافظ : خـعيف . (Y)

" وعن أبمي مودود قالن : (رأيتُ سهل بن سعد أبيض لحيته، وقد حفَّ شاربَه)
مشــاهــده:
عن عبد الرحمن ابن الغَسيل، عن العباس بن سَهْل بن سعد، عن أبيه، وعن



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

قلت: الحديث صخيح كما ترى، وهو يدلُّ على أن سهلِّ وأبا أُسيدّ قد شهـا بدرأ، وقد ذكر أصحاب المعغازي أبا أسيد في البدريين، ولم يذكروا سههلا فيهمه، فالهّ أعلم.





 رأسِه). لفظ البخاري.

وفي رواية لأبي يعلى : عن سهل بنت سعد قال: (شهدتُ من رسبول اله

( (Y) تلت: أخرجه البخاري وأبو داود من حديث أبي أسيد وحده . قوله (أكثبوكم): أي قربُوا

(أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، واحمد، والحميدي، وأبو يِعلى,



 فلانُ! فقال رسول اللهُ







 فيما يَبدو للناس، وهو من أهلِ الجنَّها).




 أهل الناره)(1) " الحديث.
(1) أخرجه أحمد، والثبنان، وأبو بعلي، والرواية الاولى للبخاري، والثانية لابي يعلى.


ويفهم من هاتين الروايتين معاً أن سهلا شهل تلك الغزوة، وقد صرحت
(!) دواية أبي يعلى أنها غزوة أحد، وأورد البخاري هذا الحذيث في غزوة



 ونحنُ ننقلُ الترابَ وبَطُرَ بِنا، فقالل: اللهُمَّ لا عيشَ إلا عيشُ الآَخِرَة. فاغْفِرْ
للأنصارِ والمُهَُاجِرَهْه(")

عن عبد العزيز بن أُبـي حأزم، عن أبيهِ، عن سَهْلِ بن سعد رضي الله عنه : سمعِ


مع النبـي

 (8) لانم)
 (الأعرابـي : يقال : فلان لا يدغ شاذة ولا ناذة، إذا كان شبجاعاً لا يلقاه أخد إلا قتله. (ذبابه): طرفه الذي يضربـ به به


 الصُّب
( أخرجه البخاري - واللفظاله ـ وأحمد، ومسـلم، وأبو يعلى .
 وتصحفت لفظة (عباس) في "المُجمع" إلى : (عياش).






 فيه. قال: : نم اسْتَوْهَبَهُ، بعد ذلك، عمرُ بن عبد العزيز، فَوَهَبَهُ له ).
(1) وفي رواية : (اسقنا يا سهل)










(1) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم واللفظ له. قوله (أُبُم): هو الحصن، وجمعه آجام. (أشقى من ذلك): تريد أنها كانت شفية إذ فاتها التزوبج برسول الش اله (أورده الهيئمي في "المجمع" وقال: رواه أحمد، وأبو بعلى ... والطبراني في "الكبير" ورجاله ثئات. (r) أخرجه ابن سعد ـواللفظ له ـ وأحمد مختصراً. توله (من دَزم): الدَّزم: شجر عِظام من=


وقال ابنُ وَهْبُ: ححدَّنَي أبو صشر، أن أبا حازم حدَّثَه ، قال : سمعتُّ






عن موسى بن يعقوب الزَّمْعِي قال : حَدَّتَني أبو ححازم، (عْن سَهْلِ بنِ




طرف من سبرته :
عن أبي حازمُ، عنُ سهل بن سعد رضي؛ الله عنه أنه قال : (إِنَّا كُنَّا نفرحُ



=
. أخرجه البخاريل (1)


 موسى بن يعقوب الزمعي؛ ووثقه جماعة.
(1) اُجلِل ذلك، وما كُنا نتغذَّى ولا نَقِيلُ إلا بعدَ الجُمُعِهِ)





وعن سهل رضي الهّ عنه قال: (واللِهِ لقد كان أَحَدُنا يكفُّ عن السنيء مع


- • عن عبد الحميد بن سُليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد،

 أَفَلَا تتقلَّمُ فتصلَي لقومكَ؟

 إبراهيم قال: رأيتُ الحَحَّاجْ يضربُ عباسَ بنَ سهل في أَمْرْ ابنِ الزبير، فأتأه (1) أْخرجه البخخاري ـ واللفظل له - وأحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، مـختصراً دون ذكر قصة العجوز الني كانت تصنع لهم الطعام . قوله (أربعائنا) : جمع ربيع وهو النهر الصغير و (ودك) : دسـم اللمحم.
(Y) أخرجه البخاري ـواللفظ له ـ وأحمد، والترملي، وابن ماجه. قوله (النغي): هو الخبز

الأبيض النذي ينخل دفيفه بعد طحتنه. (ثريناه) : بللناه بالماء .
ذكره ابن كثير في "البداية والنهاية) T/ 191 .

 الصحيح الجامع الصغير ا .




عن مُسِيئْهم. قال : فأَزْسَلَّه(1)
علمـه ومروياتـه:
حفظ سهل عن النبّي
ما أَخذه عن رسول الش

- • عن أبي غسنانَ محمد بن مُطَرِّفِ قال : حدَّثنَي أبو حازم، عن سَهُل بن




 قال: : (رأيتُ زسولَ الشَ

عن يحيى بن ميمون الحَضْرمي قال : (مَّزَ بي سهلُ بن سعد الأنصاري، وأنا جالسٌ في المسجد إلى المَقْصُورَةِ، فقال لي : ألَا أُخْبِرُلَ مَا سمعتُ من
(1) أخرجه أبو يعلى - واللفظ له ـ وابن حبان في (اصحيحها، والحاكم مختصراً، وذكره

 محقق (المسند أبي يعلى، .
(Y) أخرجه البخاري -واللفظط لهـ ـ ومسلم، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابئ أبي حاتم، والطحاوي. والآية رتم
(r) أخرجه البخاري ـ واللنظ له ـ ومسلم، وأحمد، والحميدي، وأبو بعلى، وغيرهم.

رسول الشَ



 النبي عليها السلام تَنُسِلُ الدَّمَ عن وجْهِه، وعليٌّ يأتي بالماءٍ على تُرْيِيهِ، نَأَخِذَ حصيرٌ

وعن أبي حازم: (أنَّ رجالاً أَنْوا سهلَ بن سعد الساعديَّ، وقد امْتُرَوْا في



 إلى رسول اله

 ولِتِعَلَّمُوا حَلاتي").

وفي رواية: عن أبي حازم قال: (سألوا سهلَ بن سعد: مِن أيّْ شيءء المِنبرُ؟ فقال: ما بقَيَ بالناسِ أعلمُمُ منِّي، هو من أَثْلِ الغابة) الحديث
 (1) أخرجه أحمدر، والنسائي، وابو يعلى -و واللفظ له ـ وصححه ابن حبان.

(r) أخرجه أحمد، والحمبدي، وابن سعد، والستة إلا الترمذي، وهذا الفظ البخاري .

يقول : ا"مِنْبري على تُرعة من تُرَعِع الجنة) . فقلتُ له: ما الترعة يا أبا العُباس؟ قال:
(1) البابـ)

وعَمْرو بن عَبَسَة، ومروانَ بن الحكم .
وحدث عنه: أبو: حازم سَلَمة بن دِينار، وابنُه عبّاسُ بن سْهل بن سعدنَ،
 الصَّدَفيُّ، ويَحِيى بن مَيْمون الَخَضْرَمِيُّ، وغيرهم.

- • الشيخان على ثمانية وعشرين منها، وانفرد البخاري بأحد عشر حديثاً، وْمسلم

بحديث واحد (r)
أخرج له أصحاب:الكتب الستة وغيرهم.
من أخباره الشخصية:

- • أبوه: سعدل بن مالك بن خالد بن. ثعلبة الأنصاري : الساعدي، صحابي، مات في حياة النبي
وسماه ابن سعد : (سعد بن سعد بن مالك) فزاد (سعداً) الثاني (r)
أمه : أميمة بنت الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك بن خَثْعْمر (غ) عمه: عمرو .
(1) (Y)




عمنه: عمرة، أسلمت وبايعت النبي

- •

أختاه عمرة ونائلة: صحابيتان، أسلمتا وبايعتا رسول الشا
قال عُبيد الله بن عمر : تزوَّجَ سهلُ بن سعد خمسَ عسُرة امر أةَة.
 له، وتُلنَ: كيفَ أنتَ يا أبا العباس؟

ابنه العباس بن سهل بن سعد: قال ابن سعد: كان ثقة، وليس بكثير
الحديث. وأمه: عائشة بنت خزيمة بن وَحْوَح .

ولسهل أحفاد من جهة ابنه العباس، منهم: أُبي، وعبد السلام، وعبد


مولده، ووفاته، ومبلغ سِنّة:
قال أحمد: حدئنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزيري الزهريٌ قال: : (سهلُ بن سعدالأنصاري، وكان رأَى النبيَّ

وقال أحمد: حدّثنا علي بن إسحاق قال : أخبرنا عبدُ الشا بن المباركُ قال :

وهو ابنُ خمس عشرة في زمانه( (k).
 عقأ للسهل، بناء على زيادة (سعد) في نسبه


$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( ) أخرجه أحمد في "العلله، . }
\end{aligned}
$$

وقال البَخاري: قالْ لنا الحَكَمْ بن نافع، عن سُعيب، عن الزُّهري، عن

 وسمع منه، وهو ابن خمس عسرة سنة) .

وقال الحافظ في :ترجمة سهل من (اتهذيب التهذيب": (رواية شعيب)
 سنة مات يُضاف إليها الخمس، فيخرج مبلغ عُمُره على الصحة، وما يخالفـ ذلك لا يعوّل عليه).

وقال في "الفتح" - في أثناء شرح حديث سهل في الذي قتل نفسه في إجدى
 عشرة أو إحدى عبرة، على أنه قد حغظ أشباء من أَمر أُحد، مثل فبسل فاظمة


قلت: لا شك في طـحة رواية شعيب عن الزهري، لكن ثمة أدلة أقوى منها، وأوضح دلالة، جاءت عن سهل نفسه - وقد مرت في ثنايا ترجمته - تفيلد أن مولده كان قبل التاريخ المذكور - أعني سنة خمس تبل الهجرة -: فإذا سلَّمنا بأنه لم يشهلد بدرآ، لكنه صرح بأنه شهد أحداً فقال : (بَهدتُّ من
 رأسِه). وأنه قال يوم أحد (يا رسول الها، ما رأينا مثل ما أتى فلان) الحجلّيث.
(1 (1 (1)
 على قوله أن مولده تبل الهجرة بخمس سنين؛ يكون عُمُره في أُحد ثمان سنين!
 التراب على أَكْتَادِنَا )

رجُلاَ يفتحُ اللهُ على يَدَيْهِه) . الحديث .
وأُحد كانت سنة ثلاث للهجرة، والخندق سنة خمس، وخيبر سنة سبع، فباعتبار أنَّ مولده في السنة الخامسة قبل الهجرة؛ يكون يوم أُحُد ابنَ ثُمان سنين، وِّ
 الوفائع، وهذا بعيد يتنافى مع شهوده إياها، ومع أنه وثانياً: أنه شارك في صنع المنبر، ووصف كيفية صلاته صنع قبل المنة الخامسة للهجرة، فقد ورد في حديث الإفك في في (الصحيحين" عني
 ورسول اللّ עالمُرَيْسِيع")، وهي سنة خمس للهجرة . وثالثاً : قوله: (كان أحدنا يكف عن الشيء مع امرأته . . .) : يدل على أنه كان في حياة النبـي

 كان أكبر مما ذكرته تلك الرواية. والشا أعلم.
 فقال : (مات سنة ثمان وثمانين، وقيل بعدها، وقد جاوز المئة) . فهذا يعني أن مولده كان سنة ثتتي عشرة قبل الهجرة، أو نحوها . قال أبو نعيم وتلميذه البخأري . توفي سنة ثمان وثمانين .
 وغيرهم: مات سنة إحدئ وتسعين . قال ابن زير : وهذا أبثت مما قال أبو نعيهُ.

وقد ذكر الواقدي، وابن زبر، وابن عبد البر، والذهبي، وغيرهم: أنه مات وهو ابن مئة سنة .

وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديله": (مات بالمدينة سنة إِحدي) وتسعين، وهو ابن مئة سنةُ وأكثر). وكذا قال الحافظ في "التقريب".

وعليه يكون مولده سنة تسع قبل الهجرة، أو قبلها، وهو يتسق مع ما ذكرناة من حضوره بعض المشاهذ، والشّ أعلم.

وكانت وفاته بالمدينة، وهو آخر مَنْ مات مِن أصحاب النبي بها ه قال ابن سعد: ليس بيّنا في ذلك الختلاف ـ يعني في أنه آخر مَنْ ماتِ بالمدينة مِن الصحابة -.




قال الذهبي: يريد بإلمدينة، وإلا فقد كان أنس باقياً بالبصرة. * * *
(1) أخرجه إلحاكم وصحعه وأقرن الذذهبي.

##  

(1)

 ،










 ، $111 / \varepsilon$ \& 677. , OY7 ، طبقات ابن سعد / _
 = رقم
















 ت ت (





 (qY ، ( YYQ/A

 والناريخ، والسير، والتُراجمم.

اسمه ونسبه ونسبته :
أَنْس بن مالك بن النَّضْر بن ضَمْضَـم بن زيد بن حَرَام بن جُجْنُبِ بن عامر بن
 الصحابي الإمام، خادمُ رسول الله
يكنى : أبا حمزة.

بنـو النَّجَــار :
عن يحيى بن سعيد الأنصاريٍّ (أنه سمعَ أنسَ بن مالك يقول: قال


 كالرامي بيدِه، ثمم قال : "اوفي كل" دُورِ الأنصارِ خيرٌّ)" (1) .

 . وكان أنس منهم فله مزيدُ عنايةٍ بحفظ فضائلهم) و(r)



"(انعم")
(1) أخرجه البخاري ـواللفظ له ـ ومسلم، والترمذي، والحميدي، وأحمد، وأبو بعلى. وأخرجه الشيخان والترمذي عن أنس عن أبي أسيد.

$$
\text { (r) الفتح } 117 /{ }^{\text {( }} \text {. }
$$

(Y)

صفتـه و حليتـه :

إلا رجُلين: مُعَيْقيب كان به هذا الداء الـجُذَام، وأنس بن مالك كان به وَضَعٌ) (1)
وروى عَمْرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن عليّ قال : (رأيبُتُ أنسَ بن'

وقال عبد الوارثنبن سعيد: حلّثنا أبو غالب الباهِلِيُ : (أنّه تبعَ جُنازةَ
 وعلى رأسه خرقة تقيه منن النشمس، وإذا قُطنتان قد وضعههما على مُوقي عُينيه، قال: قلتت: هَن هذا اللدُْْقَان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك . قال : فزَحمتُ الناسَ


تكبيرات، لم يُطل ولم يسُرغْ) .
وعن عمران بن مُنلم قال : (رأيتُ على أنس بن مالك إزاراً أصفر ، وْرأَيثُه
واضعاً إحدى رجليه على الأخرىى).
قال ابن عونٌ: (رأيتُ على أنس بن ماللك مِطْرَفَ خَزِّ، وعِمَامة خَزِّ ؛
و وجُبَّة خَزِّ ${ }^{\text {(r) }}$
وعن الُمُعْتمر بن سُليمان قال: قال لِي أَبي : (رأيتُ على أنسى مِطْرفاً أُصفر

عن عمران بن مسلْم قال : (رأيتُُ على أنس إزاراً مُعَصْفَرَاً) . وفي رواية:
(1) أخرجه ابن عساكر . والوضح : البرَّص .
. أخرجه ابن عساكر (Y)
(
(£) أخرجه ابن سعد، وأحمد في (!إلعلله) نحوه .
('رأيتُ عليه ثوبين مُعَصْفَرين) '



وعن وكيع، عن عبد السلام بن شدّاد أبي طالوت قال : (رأيتُ على أنس بن مالك عمامة خَزِّ) ${ }^{\text {(r) }}$

قال الليث: حدثني يحيى بن سعيد، عن أمّهـ: (أنها زارتْ امر أة كانت

 فسِمعني، فقال: : إنَّ رسول الهَ كَ عن عيسى بن طَهْمان قال: (رأيتُ أنس بن مالك دخلَ على الحَجَّاج وعليه عمامة سوداء، وقد خضبَ لحيته بِصُفْرة) (8)
عن حماد بن سَلَمة، عن حُميد، عن أَّس بن مالك فالٍ : (نَهى عمر بن الخطاب أن يُكتب في الخواتتم شيءٌ من العربية. وكانَ في خاتم ينم أنس ذِئب أو نعلب).

وعن ابن جُرَيج، ،عن الزهريّ: (أن أنسَ بن ماللك نَقَشَ في خاتمه : (محمد

(1) أخرجه ابن سعد.
 الصَّحابة والتابعون. والإبريسم: أحسن الحّن الحرير . (أخرجه البخاري في صالتاريخ الصغيره، وابن عساكر . ( ) أخرجه ابن سعد.
(0) أخرجهما ابن سعد، وفال شعيب: رجالهما ثقات. (1) أخرجه ابن سعد.

## مشـاهـده:


 مع المقاتلة؛ لأن سِنَّه فيهـما دون الحامسة عشرة و وك

 فيها الأيام. قال: قلت: :كم غزا أنس بن مالك؟ قال: ثمان غزوات) "1)

وعن أبسي قِلَبة، عن أْس قال: (شهدتُ مع رسول الشَ
 - • قال ابنُ سعد: أخبرنا محمد بن عبد اله الأَنصاريُّ قال : حدثنا أَبـي؛
 أَغِيبُ عن بَذْرِ؟؟ !
 رسول اله، هِ

 لكَ(1)

قال الذهبي في ترجمة أنس من (السير): (لم يَعُدَّه أصحابُ إلمغازي في

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الحاكم، وابن عساكر واللفظ له. } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكر (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) وأخرجه ابن عساكر . وثمامة هو ابن عبد الها بن أنس . }
\end{aligned}
$$

البدريين، لكونه حضَرها صبياً ما قاتل، بل بقي في رِحَال الجيشٌ. فهذا وجْهُ
الجمع)
وقال الحافظ في „الإصابةه: (وإنما لم يذكروه في البدريين لأنه لم يكن في
سِنْ مَنْ يُقاتل) .




وفول أنس : (ولقد رأيت. . . ) الخ، يدلّ على أنه شهد ُُحداً، لكنه لم يكن في سنٌّ مَنْ يقاتل . ويُستأنس بما رواه الطبراني عن أنس قال : (كنّا ننقلُ الماء في
(r)(جلودِ الإبل لرسول الش

وشهد الحديبية، ويايع تحت السُجرة، وحفظ مناسبة نزول صدر
سورة الفتح
وكان مع النبي




 (1) أخرجه الثيخان، واللفظ للبخاري. قوله (خدم): هي الخلاخيل. (تنقزان): من النقز ، وهو الونب والإسراع في المشي
(أورده الهينمي في "المجمع" وقال: رواه الطبراني في پالأوسط" وفيه أبو الحَوَاري وهو ضعيف وقد وثق .
 وني رواية: عن أنسْ : (أن النبيَّ




- • عن ثابتب، عن أنسِ بن مالك قال: (حضرتُ حَزباً، نقال عبدُ الهّ بنا

رَوَاحة

 ابن رواحة في (مؤتةا)، وقضى بها شهيداً رضي الشه عنه وأرضاه الْاه
عن هشام بن زيد بن أنسب، عن أنسِ بن مالك قالل : (لمَّا كانَ يومر حُنين،





 لفظ البخاري. وقد كرزه في أكثر من عشرين موضعاً . قوله (ألخْميس): :هو الكجيش . (راهقت) : قاربت: (ضلُ الدين) : ثقلهُ .






 شِعْبًا؛ لأخذتُ شِعْبَ الأنصاره ه قال هشامُ: فقلتُ : يا أبا حمزةَ، أنتَ شاهدُّ ذالَّ؟ قال : وأينَ أَغيبُ عنه؟! ).


منــقـهـ
مناقب أنس ونضائله كثيرة جدآ، ويكفيه أنه خادم رسول الشّ النبي

- •
 وأخرج البخاري عن حُميد، عن أنسِ رضي الشَ عنه: (دخلَ النبيُّ



(1) أخرجه أحمد، والنشبان، والترمذي، وأبو يعلى، وهذا لفط الإمام مسلم. ويعني

 والنهابةه ـ 9/9 -9 -: ولهذا الحديث طرق كثيرة وألفاظ متتيرة جداً.




وأخرج مسلم والترمذي' عن الجَعْدِ أبي عئمان قال : حدثنا أنسُ بن مالك



الدنيا، وأنا أَرجو الثالثة في الآخِرة).
وعن سِنان بن ربيعةُ قال: سمعتُ أنسَ بن مالك يقول: (ذهبتٌ بـي اُمُّي إلى











 מالفتح" ـ
(r) أخرجه مسلم ـ والللفظ له ـ والبخاري في "الأدب المفزده، والطبالسي، وأحمد، وأبو يعلم، والبيهتي.

 الفاكهةَ مرَّتينِ، وكان فيها رَيْحانُ كان يجيءُ منها ريحُ المِسْك)(1) ،






صحب أنس رسول الهَّ




- • عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنسِ رضي الشا عنه قال: (قَدِمَ رسولُ اله

 أَضْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تصنغْ هذا هكذا؟؟) .
وفي رواية : عن أنس قال: (خدمتُ النبيَّ
(1) أخرجه الترماي وقال: هذا حديث حسن. وذكره الحاظظ في الالفتح" - 180/11 ـ وتال: رجاله ثقات.
(r) أخرجه أحمد، والترمذي ـ والللظظ لـ ـ وفال: هذا حديث حسن غريب، وحسنه عبد القادر الأرناؤوط، وصححه الألباني.

أفُّ، وَلَا: لِمَ صنعتَّ؟ وَلَا: أَلاَا صَنَعْتَ؟(1)





عن الزهريُّ، عن أَنسِ قال: (قَدِمَ النبيُّ







" فهي سُنَة)

 (1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد، ومسلم، وابو داود، والترمذي، وأبؤ يعلى، وابن



 (الأيمن فالأيمن): ضطط بالنصب والرنع، وهما صصيحان: النصب على تمدلير : أُعطي الأيمن، والرنع على تقدير : الأيمن أحق، أو نحو ذلكُ.

قالتْ: ما حَبَسَكَ؟ قلشُ : بَعَتَنِي رسولُ اللَ إنها سِرٌّ . قالتُ: لا تُحَدِّنَّ بِسِرٌ رسولِ الهَ






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








> (1) أخرجه الشيخان، والطيالسي، وأحمد، وأبو يعلى، وغيرهم، واللفظ لمسلم. أخرجه أحمد، والبخاري، والنسائي - واللفظ له ـ ـوالبو يعلى، (Y) ( أخرجه البخاري ـ واللفظ لهـ ـ وأحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داوده، وأبو يعلى، وأبو
عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان.

 (0) أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ وأحمد، وأبو يعلى، والترمذي في (الشمائل"ه.


 (1) (1) رسولَ ال山 هِ




 بالمدينةِ كبشينِينِ أَمْلَحَيْنِ) .




وعن أبـي قِلَابَة وحُميد بن هلال، عن أنس قال: (إنٍّي رِدْفُ أَبَي طلِّة،

عن إسحاقَ بنِ عبد الشّ بن أبي طلحة، عن أنسِ بن مالكِ : (أنَّ بُحْدَّهَ


 أخرجه الستة، والرواية الأولى للبخاري، والثانية لمسلم.







- • عن أبـي أسامة، عن شريك، عن عاصم الأحـول، عن أنسي قال:

عن أبمي عثمانَ، عن أنسِ بن مالك قال: فال لي رسولُ الله
بُبَنَيَ|"
فال المثنى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك يقول: (ما مِنْ ليلةٍ إلاَّ
'وأنا أَرى فيها حَبِبيـ • ثم يَبْكي)
عن حَمَاد بن زيد، عن ثابتِ، عن أنسِ رضي الشَ عنه : (أنَّ رجُلْ سألَّلَ النبيَّ



. أَعْمَالِهِمهم

(1) أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، والستة إلا ابن ماجه، واللفظ للبخاري. قوله (من طول ما لبس): أي من كثرة ما المُتُمل .
 ـ


(0) أخرجه أحمد، والطيالسي، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، وأبو بعلى، والبغوي، وصححه ابن حبان، وهذا لفظ البخاري.
r.V

الذي كان يشربُ فيه، وعمودَ فُسْطَاطه، وصَالايةَ كانت تعجنُ عليها أَمُّ بُبُلَيم الرَّامَك بِعَرَقِ رسول الش رَّ الوحيُ وهو على فراثِها؛ فيجدل كما يجدل المحموم، فَيَعْرق، فكانت أمَ سُلَبمَ

تعجنُ الرَّامِك بِعَرَقِهَ) (1)
عن عيسى بن طَهْمَانَ قال : (أخرجَ إلينا أنسٌّ نَعْلَين جَزَدَاوَيْن، لهِما قِبَالاَنِ،






 وأَزْخَى اللِِّرْرَ، فتوفِّي من بُوْمِه) .



 (1) أخرجه ابن عساكر . توله (صلاية): الصلاية والصلاءة: كل حجر عريض يدف عليه غطر أو طيب. (الرامك): شيء أسود كالقار بخلط بالمسك فيك فيجعل طيباً .
 والتي تليها
 وأبو يعلى، وأبو عوانة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. والرواية الأولىى كلبخاري، , الثانية للنسائي

عن ثابتِ، عن أنسِ بن مالك فال: (لمَّا كان اليومُ الني دخلَ فيه

 مَلُوبَّا (1)

## طرف من سبرته وشمائله :




 من غراس الرسالة الشريفة . فهنيئاً له تلك الحضانة، ويُوركت تلك النشأة والتربية .


- • عن هُمَّام قال: ححْثنا أنسُ بن سِيرين قال: : (انتَتْبَلْنَا أنساً حين قَدِمَ

 (r) (r)
 النبيُّ


(1) أخرجه الترمذي في (السنز"، و والثمائله، وابن ماجه، وأبو بعلى، وصحته ابن حبان،

 ( ( أخرجه أحمد، والشيخان، وأبو داود، وأبر يعلى، وهذا لنظ مسلم.

 (1)




عن ثُمَامَة بنِ عبد إلهَ بن أنس، عن أنس رضي الهِ عنه قال: (كنتُ غُلاماً أَسشي مع رسول الشَ




- • عن ثابتِ، عن أنسِ قالِ: (إنِّي لا آلُو أنْ أُصَلِّيَ بكمْ، كما رُأيتُ



(1) أخرجه الثيخان، وأبو داودة، والترمذي، وابن ماجه، واللفظ لمسلم.
 (Y) أخرجه مالك، وأحمد، والحميدي، والطيالـي، والئبخان، وأبو داود، والتزمذين، وابن ماجه، وأبو بعلى، وغيرهم، وهذا لفظ البخاري. والدباء: هو القرغ أي اليڤطين . ( ) أخرجه أحمد، والطبالسي، وألثيخان، وأبو داود، وأبو يعلى، وابن خزيْمة، واللفظ لمسلم. ونائل (فكان إنب يصنع شبياًا. . ): هو نابت تلميذ أنس، كما أوضحته زوواية البخاري.

عن تُمَامةَ بن عبد الهَ بن أنس قال: (كان لأنسِ تَوْبان على المِنْجَبِبَ كلَ
 .
وقال ثابتُ: : (بتُّ عند أنس ليلةَ، نصلَّى مَتْنى مَتنى، حتى إذا كان آخر الليل؛ أوترَ بئلاثِ مئلَ المغرب) (r)
وعن نُمَامة بنِ عبد الشه قال : (كان أنسٌ يصلِّي، فيُطيلُ القيامَ، حتى تَفَطَر
قدماهُ دَماً) .
وقال أنسُ بن سيرين: (كان أنسُ بن مالك أحسنَ الناس صلاةَ، في السَّفَر والحَضَر (r)

- • قال محمد بن عبد الله الأنصاري : حدئنا شيخٌ لنا يُكنى أبا الُحُباب

 ألإحرام)
أخرج ابن سعد عن قتادة قال: (عجزَ أنسُ بن ماللك عن الصوم قبل أن يموتِ بسنة، فأفطرَ وأطعمَ نالاثين مِسكيناً) .
وأخرج الطبراني عن قتادة: (أنَّ أنساً ضَعُفَ عن الصومِ قبل موتِهِ عاماً،
 وفي "صحيح البخاري" تعليقاً: (أطعمَ أنسٌ بعدما كَبر عاماً أو عامين، كلَ

(1) يوم مِنُكيناً، خبزآ ولحماً، وأفطرَ)

عن ثابت فال: (كان أنسٌ إذا أَشفى على ختم القرآن من الليل، بقّى منه
سُورةً، حتى يختمه عند غياله) .
وعنه قال : (كان أنس بن مالك إذا خحتم القرآنْ، جمع ولَدَه وأْهلَّ بيته، ، فَدَعَا
${ }^{(r)}$ (م)
زهــده وورعـه:
عن غَيْلَن ـ هو ابنْ جَرير - عن أنسِ رضي اللهُ عنه قال : (إنَكُمْمْ لَتَمْمَلُونَ
 . المُوبقاتِِ . قال أبو عبد الله : يَعني بذلك المُهْلِكات) عن أنس بن سيرين: قال : (كنتُ مع أنس بن ماللك رضي الله عنه عند نَّرُ من المسجوس، فجيءَ بِفَالُوذَج ـ نوع من الحَلوى ـ على إناء من فضًّة، فلـمْ يأكلْه . فقيلَ
 استجــابة دعـائه :

عن ثُابتِ البُنَانيِ قالِ: (كنتُ مع أنس، فجاءَ قَهْرَمَانُه فقال : يا أبا حمْزةَ،




تَعْدُ أرخَه إلا يسيراً) .


(Y) أخرجه البخاري - واللفظ له ـ وأحمده، وأبو يعلى. قوله (قال أبو عبد اللّ): هو الإمام . البخاري
( ) (أخرجه البيهتي. قوله (خلنج): نوع من الشجر، أي وعاء من خشب.

وقال محمد بن عبد الله الأنصاريُّ : حدثنا أَبـي، عن ثُمامةَ بن عبد الله قال :
 وصلَّى . . ) (1) . فذكر نحوه.

حمله الناس على اتباع السنة :



عن عثمانَ بن أبـي رَوَارٍ - أخي عبد العزيز - قال: سمعتُ الزهريَّ يقول :



قال ابن كثير : (يعني ما كان يفعله خلفاء بني أمية من تأخير الصاذلاة إلى آخر وقتها الموسَّع، كانوا يواظبون على التأخير، إلا عمر بن عبد العزيز في أيأم خلافته()

وقال الحافظ في والفتح") : (صحَّ أن الحَجَّجَ وأميرَه الوليد وغيرهما، كانوا
يؤخُرون الصلاة عن وقتها)
قال شعبةُ: سمعتُ هشامَ بنَ زيد بنِ أنس بن مالكك قال : (دخلتُ مع

 والوكيل والحّانظ لما تحت يده. والآكار : الزَزَاع. (
( الخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ والترمفي، والحمد، والطباللـي، وأبو بعلى. (ع) (البداية والنهاية 19/4. (0) الفتح 1!/r


والحكم بن أيوب هُو ابن أبـي عقيل الثقفني، ابن عمٌ الحَجَّاج بن يوسُفُ، ونائبه على البصرة، وزوج أخته زينب بنت يوسف.

جـهـاده:
 والمعارك الفاصلة، فشهلِ يوم اليَمامة، ووقعة القادسية، وفتح بيت المقدس، وحصار تُسْتر، وغيرها الما





 - ${ }^{(r)}$ (
 رأيته يومَ القادسية، معه رابيةّ سوداء) (r)
(1) أخرجه الجماءة إلا الترمذي، واللفظ لمسلم. وصَبٌٌ البهائِم : أنْ تُحبس ومي حيَّة لِقْتَل بالرميا ونحوه (r) أخرجه الحاكم وصححه ووانته الذهبي، وأخرجه الطبراني، واليسهقي، وأخرجه البخاري في اصحبحه" لكن عنده: (عن موسى بن أنس كال وذكر يوم اليمامة قال: أتى أنس بن بن
 والإسماعيلي، وابن سعد، والحاكم. (r) أخرجه أحمد، وابن سعد.

وكان ابنُ أم مَكْتوم يغزو ويقول: (اذْنَعُوا الِيَّ اللواءَ فانِّي أَغْمى، لا أستطيعُ أن أَفِرَّ، وأَتِيموني بينَ الصَفَّين)(1) .
وفي (تاريخ الطبري" عن أنس قال : (شهدت إيلبيةً مع عُمر) . يريد فتح بيت
المقدس


 الدنيا وما فيها)
وعند عمر بن شَبَّة في (أخبار البصرةه: (سُثل قتادة عن الصـلاة إذا حَضَر
 الناس، وعبلُ اله بن قيس - يعني أبا موسى الأنسعريٌ - أميرُمم) .





 فإذا عظاهُه تلوح، قد ذهبَ ما ما عليها من اللحم!! أنجى الشع عز وجل أنس بن من مالك رضي الها عنه بذاك) ${ }^{\text {(r) }}$
(1) أخرجه ابن سعد.


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) ذكره الهيئمي في پالمجمع" وقال: رواه الطبراني، وإسناده حسن. }
\end{aligned}
$$



 مع الخلفاء والأمراء:

 فريضةُ الصَدَدَة، التي فَرض رسول الها رسولَّه) . الحديث بطوله(ث)

عن ابن عَون، عنُ موسى بن أنس : (أنَّ أبا بكر لما اسْتُخُلِلف بعثَّ إلى










(1) ذكره الهييمي في "المجمع"، وقال؛ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ( ( ) أخرجه أحمد، والبخارب، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه. . أخرجه ابن عسا (r) أخرجه ابن عساكر .

عن حماد بن سَلَمة، عن عليٌ بن زيد، عن أنس بن مالك قاله: (قدمتُ



 وجدتُهم في هذه الأمة وهذه الأعمال، كالملحِ لا يَصلح الطعامُ إلا بالا به)! قال عمر : (فاستعِنْ بمن أحببتَ. فاستعان بتسعة وعشرين رجُلًا ؛ِ منهم أنس بن مالك،


- • ولما حُوصر عثمان، قام أنس في جماعة من الصحابة وابة والتابعين بالبصرة، يحضون على نصرة الخليفة، ومقاتلة الخارجين أضلًّ الّ أعمالهم . وقال حُميد: عن أُنسِ: (يقولونَ : لا يجتمعُ حُبَ عليٌّ وعثمانَ في قلب!
وقد جمَع اللَّهُ حُجْتُهُمَا في قُلُوبنا)!!(r)

وتولى البصرة أياماً قليلة في عهد ابن الزبير، حيث كتب الئب إليه ـ بعد موت
يزيد بن معاوية - بولاية البصرة، فصلى بالناس ألـا أربعين يوماً .
مع الحَجَّاج، ومصعب بن الزبير :

- • • أنكر أنس على الحجاج تأخير الصاة عن وقتها، وتركه مرة وخرج

فلم يشهدها معه
وقد ناله أذى من جهة الحجاج، وذلك في فتنة ابن الأشعث، حيث توهم الحجاج منه أن له مداخلة في الأمر، وأنه أفتى فيه، فكلَّم أنساً كلامأ قبيحاً،
(أخرجه الطبالسي، وابن سعد واللفظ له.


$$
\begin{align*}
& \text { سير أعلام النبلاء } \\
& \text { انظر (اللفتحه }
\end{align*}
$$

ويُروى أنه وَسَمَه في يده: هذا عَتِيقُ الحجاج! فشكاه أنس إلى أمير المُؤمنين عبلم
الملك بن مروان .







 كقول الذي قال: (إياك أُعني، واسمعي يا جارة)، أردتُ أن لا يكون لأحدِّعليَّ

منطق)
عن عليٍ بنُ زيد، عن أنسي : (أنَّ مُصْعَبَ بنَ الُّبُبر أْخذَ عزيفَ
 الأنصار ! قال : وما أَوْصىى به فيهم؟ قال : قلت : أَوْصى أن يُقْبَلَ من مُحْسِنِهُهم، وأنْ

 أَزْرِِلَه، أَوْ قال : دَعَاهم)
:وقد وَفَلَد أنس على الوليد بن عبد الملك في أيام ولايته ـ قِيل : في سنة تُنتين
وتسعين - وهو يبني جامع دمشق .


$$
.1 r \varepsilon
$$

( أخرجه أحمد، وأبن سعل واللفظ لـ .

عن إسماعيل بن عُبيد الله قال: (قَدِمَ أنسُ بن مالك على الولِيد بن عبد




علمـه ومروياتــه :
كان أنس أحد المُفتين المُقرئين، ورواة الحديث وحفًاظه الكبار في الصدر


 الغزير فيهم، وأقبل عليه الناس ينهلون من معين علمه، فأخذ عنه خلق عظيم، وتخخرَّج به سادة علماء التابعين في البصرة .

علمه بالتنزيل العزيز :

 عن ثُمامةَ، عن أنسِ بن مالك رضي الله عنه قال: (نُرَى هذهِ الآيةَ نزلتْ في
 عن حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أنس : (أنَّ رسول الله يومَ اَحُحد، وشُجَّ في رأُسِه، فجعلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عنه، ويقول: (كيفَ يُفلح قومٌ شَجُّوا . ( أخرجه ابن عساكر (Y)
(أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب. والآية رفم 17 (Y)
 سورة الأحزاب.


وعن ثُابتِ، عن أنس : (أنَّ رسولَ الشَ


 قال الححافظ ابن الجزري في ترجمة أنس من اغاية النهاية) : (وردّت الرواية عنه في حروف القرآن، قرأ عليه قتادة ومححمد بن مسلم الزهري) . المحــدِّث

 قال الححافظ في "الفتح": (ومع ذلك فأنس من المكثِرين، لأنه تأخَّرت وفاتُه



 تحقَّقَ، ويتركُ ما يَشُكُّ فيهُ .

وقـال محمـد بـن سنيـريـنن : (كـان أنـس بـن مْـالـك قليـلَ الحـــيـث عـن


 سورة البقرة. أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد، ومسلم في (المقدمةها، والترمذي، وأبو يعلى.





وقال حفص بن أبي الصهباء: سمعتُ أبا غالب يقول: (لم أرَ أحداً كان
أخَنَّ بكلامِه من أنس بن مالك)
عـن حُميـد: (أنّ أنسسَ بـن مـالـك رضـي الشه عنـه حَـدَّتَ بحــيـثِ عـن

 بُعضُنا بعضاً، ولاَ يَتَّهِمُ بعضُنا بعضاًا (')

عن تُمامةَ بن عبد الله، عن أنس بن مالك أنه قال لبنيه : (يا بَنِيَّ، قيِّدوا العلمَ
بالكتاب)
وأما ما روي من أنهم كانوا إذا أكثروا على أنس، أخرجَ إليهم مجالاًّ كانت


الحديث منكر
(1) أخرجه أحمد، والدارمي في هالمقدمةه، وابن سعد، وابن ماجه في صالمقدمةه، وأبو يعلى، والحاكم، وابن عساكر .
(Y) أخرجه ابن سعد، وقال شعيب: رجاله ثقات.




وذكره الهيئمي في "المجمع" وفال: رواه الطبراني في والكبير" ورجاله رجاله المال الصحيح


 وأبي طلحة الأنصاريِّ، وعُبادة بن الصّامت، وابنِين عباس، وابنِ ونِينِ مسعود، وعبذ

 وجماعة.

## وخــت عنـه:

أبناؤه: عُبيد الهّ، ومموسى، والنَّضر، وأبو بكر، بنو: أنس بن مالكّ، وأبناء

 بكر بن النضر بن أنس .













وعبد العزيز بن صُهَيب، وعبد الملك بن حَبيب أبو عِمران الجَوْنِيُّ، وععمان بن بن







 سُسرين، وزوجتُه زينب بنت نُبْتُط، وخلانق غيرهم .
قال الذهبي في ترجمة أنس من (السير): (وبقي أصحابُه الثقات إلى بعد

 وُوِراشُ بن عبد الها، وموسى الطويل، عاشوا مُديدة بعد المئتين، فلا اعتبار بهم . وإنما كان بعد المئتين بقايا مَن سمع مِن ثقات أصحابه كيزيد بن هارين هارون، وعبد الش بن بكر السهمي، ومحمد بن غبد الشا الأنصاري، وأبي عاصم النبيل، وأبي نُعيم) .
وقد سرد الإمام الحجة الحانظ المتقن أبو الحجاج المِزِّيُُ في "تهنيب الكمال، نحو مئتين وثناثين نفساً من الرواة عن أنس .
مسنده: ألفان ومئتان وستة ونمانون حديبأ، اتفق له البخاري ومسلم على مئة ونمانين حديثاً، وانفرد البخاري بثمانين حديثأ، ومسلم بتسعين .
 وستين حديثاً، وقد ذكر الحافظ في "هدي الساري" أن لأنس في "البخاري" مثتين

وثُمانية وستين حديثاً، وهذا قريب من قول اللذهيسي .

مئة وثمانون حديثاً، وانفرد مسلم بنحو مئة حذيث(1") وحديثه في الصصحاح والنسن والمسانيد.

الـفقيـه :
ذكر ابن حزم أنساً مع المتوسطين هن الصححابة فيما روي عنهم هن النفتيا وآراؤه مبثوثة في كتب السنة، وأكثرها أححاديث مرفوعة ؛ يحيب بها سائليه بها

حفظه ووعاه من سنة رسولّ الله
وقّل سأله الناس غنّ أمور الإسالم كبيرها وصغيرها : فسألوه غن مؤقيت الصالة، وقَصْرها، والتكبنير فيها، والصالاة بالنعلين، وكيفِ يَنصرف عن صبلاته، والصهلاة بعل العصر، وألسنة قبل المـخربب، وتأخير العشاء إلى شطر الليل؛


 عن الأشُشبة، وهيئة الرجل وهو يأكل ويشربك. وعن المصصافحة، وأجر الحخجّام،
 وغير ذلك مـما هو مبسوط:في كتب السنة. حبه لنلاميلذه، وإكر امه لهمَ، واحتر امهـم إياه: عن ثابت البُنانيِّ قال : (كنا عند أنس بن مالكك، وجماعةٌ من أصحابه،

 قدمناه إن شاء الهـ .

فالتفنَ إلينا فقال: واللَّهِ، لأنتم أحبُّ إليَّ من عِدَّكِكم من ولد أنس، إلا أن يكونوا

عن جَميلة مولاة أنس قالت: (كان ثابت إذا جاءَ إلى أنسِ قال : يا جميلةُ،


مَ مَتْتْ يَدَ رسولِ الهَ

عن قتادة قال : (كنا نأتي أنس بن مالك، وخبّازُه قائمٌ، وقال: كُلُؤا،

(r)





وعن ثابثتِ قال: (كنتُ إذا أَتَيتُ أنساً، يُخْبَرُ بمكاني، فأَدخلُ عليه، فآخذُ

 (1) أخرجه ابن سعد.
(Y) أخرجه أبو يعلى، وابن عساكر، وذكره الهيثمي في االمجمع" وقال: رواه أبو يعلى، وجميلة هذه لم أر من ترجمها الما
(Y) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ وأحمد، وابن ماجهه . قوله (شاة سميطاً): أي مشوية.

 أبـي بكر المُمقَدَّمَّ، وهو نقَة .

كان أنس يجلس إلى الناس فيحدثهم، ويحث كبار تلامذته على الأخذل عنه.

 لن يسمعوه من غيره، لعلمه أنه لم يبق من الصحابة في البصرة غيره.

 عن اللَّهِ تعالى)













(1) أخرجه الترمذي، والحاكم؛، ونال الترمذي : حديث حسن غريب. .
(Y) أخرجه أحمب، والشبخالن، وابن ماجه، وأبو بعلى، واللفظ لجسلم.

بعدِي عجائزَ ، ما تصلِّي واحدةٌ منهنَّ صلاةً؛ إلا سألتْ ربَّها أن يُورِدهَا حوضَ محمد



(أصْبَك من دُخَانِه)
عن همَّام، عن أبسي غالبِ قال: (صلَّيُت مع أنسِ بن مالك على جنى جنازة





 الرحمن الرحيم)

وفي رواية: قال شعبة: (نقلتُ لِقتادةَ: أَسَمِعتَه من أنسِ؟ قال: نعمْ، نحن
سَآلْنَاه عنه)
عن قتادةَ، عن أنسِ رضي اله عنه قال: (لأُحَدِّنَكم حديثاً سمعتُه مِن

 للبيهقي، وتال الحانظ : سنده صصيح ( أخرجه أبو يعلى ـ واللفظ له ـ وأبو داود، وصححه عبد القادر الأرناؤوط.
 خسن (£) أخرجه مالكُ، والثـافعي، وأحمد، والحميدي، والستة، وغيرهم، وهذا لغظ مسلم.







 الجماعة وشروطها، وآداب الإمام والمأموم، وقضاء الصلاة، وصصلاة العيد، والقراءة فيها، والابستسقاء، وليلة القدر .
 وأذكاره وأدعيته في الصناح والمساء، وعند الخروج والولوجّ، والخلاء، والسفر والركوب، والنوم والاستُيقاظ، ونضل الذكر والاستغفار .


 ومزاحه، وشجاعته، وجُودِهِ وكرمه وصدقتهـ،
 به، وتعليمه إياهم، وإرشاده لهم إلى كل خير، وإجابة دعوتهم، وأكلهُمعهم وعندهم، وسؤالاتهم له:وأجوبته لهم.

ونقل خطبَه العظيمة، ومعجزاته الباهرة، وحديثَ الإسراء والمعبراج، "وشهَّهِ
(1) أُخرجه البخاري ـ واللفظ لـ ـ وأحمد، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وأبو بعلى
 وحَرْبه، وكُتُه إلى الملوكُ والأمراء والجبابرة، وحديثه عن فضائل الأعمال ،
 ونـواهيـه في اللبـاس والطعـام والشـراب والأنبـنة، وخصــال الفطـرة، والبيـوع

والمكاسب.
ونزول آيات القرآن الكريـم وسُوَرِه، وأسباب النزول.
وأخبار القبر وما فيه، وأهوال يوم القيامة، والفتن وأشراط اللساعة كفتنة


ذلك كثير
وكلُّ كلمة فيما ذكرتُه لها حديث أو أكثر، وقد وقفتُ عليها وطالعتها، وههي


عنهمم، وأجزلَ مثوبتهمم.
مكانته وثناؤهم عليه :
عن حمـاد بن سَلَمة قال: حدثنا ثابتٌ: أن أبا هريرة قال : (ما رأيتُ أَحَداً
أثبهَ صلاة برسول الله عن يونس بن عُبيد، عن ثابـتِ البُنَانيّ، عن أنس بن مالك قال : (خرجتُ مع جرير بن عبد الله البَجَلِيٍ في سفر، فكان يَخْدُمُني؛ فقلتُ له: لا تفعلُ . فقالْ : إني


خدمتُّه .
زاد في رواية : (وكان جريرٌ أكبرَ من أنس)
(أخرجه ابن سعد، وابن عساكر، وقال شعيب: رجاله ثقات،


عن قتادةَ قال: (لمَا ماتَّ أنسُ بن مالك، قال مُورَّق العِجْلِيُّ: ذهبَ اليوم

 ووصفه الذهبي في "السير" بأنه: (الإمامُ، المُعْتي، المُقرىءُ، المُخلًا

 الحديث(r)

وقد ذهب بعضهم إلى أن الضمير في "جلته" يعود على "إسحاقا"، جزم بهِ



 من طريق القاسم بن بخِيى ألمقدمي، عن عُبيد الشّ بن عمر، عن إلسحاقِ بن

=
 (1)
(1) أخرجه البخاري في الأتراريخ الكيبر"، والطبراني، وابن عساكر، وذكره:الهيمبين في
 ـ


فججاءَنا، فحضرٌتِ الصل(ة)|الحديث)
أبوه مالك بن ألنضر :
أخرج الططيالسي عن أنس قال: (قال مالكٌُ أبو أنس لامرأتِه أَمٍ سُلَيمّ، وهي
 فَهَلَكَ هناك ) .

وذكر ابن سعد في پترجمة أم سُليم" أنها كانت تلقَن ابنها أنساً الشُهادتين، وتشهير إليه: (قلز : لا إله إلا الله، قل : أشهدُ أن محمدآ رسول الله. قال : ففعلز. قال: فيقول لها أبوه: لا تُفْسِدي عليَّ ابني! فتقول: إني لا أُفْسِلُه . قال : فخرَ

ماللكُ أبو أنس، فلقيَه عدوِّ فقتله) .
أمه أم سُلَيم :
أم سُلَيمَ بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حَرَام بن جُندب بن عامر بن غَنْم بن عديٌ بن النجار، الأنصصاريَّة، الَخْزَرْجِيَّة . السمها: الغُمْيْصَاء، ويقال: الرُمَيْصاء، ويقال: سَهُلة، وريقال : أَنْيْنَ، ويقال : رُمَيثة .'

صحابية جليلة، من أفاضل النساء، شهدت أُحُداً، وحُنيناً . ولما بلغها موتُ زوجها، خطبها أبو طلحة - وهو يومئلِ مشركُ ـ فأَبْت، حتى أسلم فتزوَّجتُه .
عن ثابتِ، عن أنس قال: (خطبَ أبو طلحة أَمَّ سُلَيم، فقالت: واللَّهِ، ما مُِلُكَ يا أبا طلحة يُرَدُ، ولكنَّك رجلُ كافر، وأنا امرأة مسلمةٌ، ولا يَحِلُّ لِّ
 قال ثابتٌ : فمنا سمعتُ بامرأةٍ قطُ كانت أكرمَ مَهْراً من أَمٍ سُلَيم : الإسلامَ، فدخِّ
 . $100 / 1$

Yri
(1) بها، فَوَلَدَتْ لهـ



ومناقبها وفضائلها غزيرة جداً.
أبو طلحة الأنصاري "زوج أمها):


 المشاهلد، وله يوم أحد موقف كبير في الدفاع عن نفس النبـي كان بطلْ شـجاعاً، قوياً جَلْداً، صَيِّتاً، آدمَّ، مربوعاً، لا يعيِّر شيبَه، 'وكان يَسْرُدُ الصومَ

فِئة)
ومناقبه كثيرة.
عمه أنس بن النضر :
صحابسي بطل، قضّى يوم أحد شهيداً، وآّنزل الله فيه قرآناً يشهد له بألصدقُ والثباتك، فهنينثاً له .

عن حُميدِ الطَّويل؛ عن أنسِ رضي الله عنه قال : (غابَ عَمِّي أنسنُ بن النَّضْرُ (1) أخرجه النسائي، وصحجه شُعيب وعبد القادر الأرناؤوط .

 ( أخرجه أحمد، وقال شعيْبَ: إسناده صصحيح.

عن قتالِ بَدْرِ، فقالْ : با رسولَ الهّ، غِبْتُ عن أوّلِ قتالٍ قاتلَّتَ مح المشركين،







 إلى آنخرِ الآية) (1)

عمته الرُّبَبِّعُ بنت النَّضْر :

 رسول النَ



وعند مسلم في تصة استشهاد أخيها المشار إليها آنفاً: قال أنس : (نقالت
 ولها ترجمة في پالإصابة" وغيرها من كتب الصحابة .
(1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والترمذي. والآية رقم بّب من سورة الأحزاب
 الأطراف.

أم حكيم بنت النضر :
قال ابن سعد : أسلمت وبايعت رسول الله
وترجم لها الحافظ في "الإصابةه .
خاله حرام بن مِلْحان :
صشابي استنهج يوم بئر معونة.



خالد سُلَيم بن مِلْحان :
صحابي، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً. وذكر الحافظ في „الإصابة، أنه
استشهد مع أخيه حرام يوم بئز معونة، وكذا ذكر ابن حزم في „الجمهرة!)؛
خاله زيد بن مِلْحان :

خاله عباد بن مِلْحان :
شهد أُحُداً، واستشهُد يوم جسر أبـي عُبيد أيضاً .
خالته أم حَرَام ينت مِلْحان:
صحابية من علية إلنساء، تزوجها عبادة بن الصامت، وغزا وغا بها البخر في
 "غزوة قبرسى "، وهي التي تُعزف الآن "بجزيرة قبرص" ، وقبرها هناك الك رضي الها عنها.
(1) أخرجه البخاري. وحديث شهداء بئر معونة في هالصحبحينه، الظظر ججامع الأضولن
.







(1) عُنُهُها

خالته أم عبد الله بنت مِلْحان :
ذكر ابن سعد عن الواقدي أنها أسلمت وبايعت.
أُخوه البراء بن مالك :
الصاحب الجليل، والبطل النّهيد، شهد أحداً، وبايع تحت الشجرة. كان
 والشُجاعة. وهو أحد فضلاء الأنصار، السادة الأبرار، قتل من المشركين مئة مبارزة! وله يوم اليمامة موثف هائل، لا يستطيعه إلا هو أو رجل مئله. عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: (تال رسول الش

 فقالوا: يا براءُ، إنَّ رسول اللهِ (1) أخرجه البخاري ـواللفظ له ـ وأحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه،
 أنس. توله (فال يوما): من القيلولة، وهي النوم وقت الظهيرة. (فاندقت عنقها):

فانكسرت رفتبها .




وقُّلِّ البراءُ شههيدا)(1)
استشهد يوم فتح "تُتْتَر" سنة عشُرين .
ازواجـــه:
زينب بنت نُبْطُ بُن جابر الأنصارية: قال ابن السكن : أدركتٌ زمان
النبي أُخرج لها ابن ماجه:

الفارعة بنت المثنى ين حارثة بن سلمة الشيبانية.
وأمهات أولاد شتى: ولأنس أزواج كثيرات قياساً بعدد أولاده.
أولاده:
أنس أكثر الصحابة أولاداً، ’وقد سبق في لمناقبهل ذِكْر دعوة النبـي

 الحجّاج البصرةَ بضعٌ وعشّرونَ ومئة) .
وقوله (دُفن لِصُلبسي): أي من ولده، دون أحفادِه وأَّبْاطِه. (مقدم الحَباج البصرة): أي من 'أول ما مات له من الأولاد، الى أن قدمها الحجاجه، وركان قدومه (1) الخرجه الحاكم ـ واللفظ اله ـ وضحعه ووانقه الدهبي، واخرج الفسوي وأبون نعيم مثله،
 صدَّةُ وجعله بارًا فبه لا يَخْنَ

سنة خمسن وسبعين للهجرة، وقد عاش أنس بعدها إلى سنة ثلاث وتسعين . قال الحافظ في (الفتح") : (وفي ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد،
 عن أنس عند مسلم: وإن ولـدي وولد ولدي ليتعادّون على نحو المئة) (1) " وفي طاعون الجارف، الذي كان بالبصرة سنة (79هـ)، مات لأنس أولاد -كثير عددهم
قال خليفة: قال أبو اليقظان: (مات لأنس بن مالك في طاعون الجارف
ثمانون ولدآ، ويقال : سبعون).
ومسن أولاده:

وعمران، ومعبد، ومالك، وموسى، والنضر، واُمَينة، وحفصة، وأم حرام.
مولده، ووفاته، وعمره، ووصيته:
نبت مولد أنس قبل عام الهجرة بعشر سنين •


واختلفوا في يِنٌّه ووفاته :
فقال جرير بن حازم، وشعيب بن الحبحاب : مات أنس سنة تسعين.
 والهَيْمَ بنُ عديّ، وسعيد بن عُفَير، وأبو عُبَدي . (1) الفتح (1)/ (Y) أخرجه الشيخان وغيرهما، وتد مرَّ بطوله ص ع•Y. rrr

وروى مَعْن بنُ عيلنى، عن ابنٍ لأنس بن مالك: سنةً اثنتين وتسعين : وتابعه
الواقديُّ .
وقال إسماعيل بن عُلِيَّة، وسعيد بن عامر، وأبو نُعيم، والمَدائني، وخُليفة،


وذكر النووي في "تهذيب الأسماءه) أنه الصحيح الذي عليه الجمهور .
وقال الذهبي في ا(السير)": هو الأصح.
وقال الحافظ في "الفتح") : هو المعتمد") "
وعليه يكونب عمره مئة وثلاث سنين • وقد قيل غير ذلك؛ ومأ ذكرنا


التهذيب" - مع أقوال أخرى ـ ـوجزم بأنه الأصحّ


وحَدَّثَ محمد بن سيرين، عن أنسن بن مالك: (أنه كان غنده عُصبيَّةٌ




 (1) الفتح: 180/11 (Y) أخرجه البخاري، وابن سُعد. والمراد: الصلاة إلى بيت المقعدس وألى الكعبة. . أخرجه ابن عساريا (r) (؟) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلم، والنسائي، وأحمد، وأبو يعلى، والبيهتي : قوله: =

وروى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة، عن أبيه قال: : قال ثابت

لِساني . قال : فوضعتُها تحت لسانِه، فَدُدِنَ وهي تحتَّ لِسَانِه).

وقال أنس بن سيرين: (شهدتُ أنس بن مالك، وحَضَره الموتُ، فجعلَ




 لآلِ عمر بن يزيد حتى مات)

- • مات أنس في تصره بالطَّتُ على فرسخين من البصرة، ودُفن هناكُ .
قال خليفة في (طبقاتها): له بالبصرة أربعة دور .

وهو آخِر مَن مات بالبصرة من أصحاب النبي


***


(1) أخرجه ابن عساكر .
() أخرجه ابن سعد بهذا اللنظ، وأخرجه مو وأحمد في الالعلله عن ابن عون نحوه.
(r) أخرجه ابن عساكر ال


ومن أفاضل الصحابة ونبلائهم، الذين لهم رواية، وحديئهم في كتب السنة
الأصول:
معاوية بن أبي سُفيان، أمير المؤمنين، مَلِك الإسلام، أبو عبد الرّحمن


























 (r^) ( (YO)







 الإسلام، وقائد المجاهدين، أبو سُليمان، له (1) (1) حديثاً. ومحمد بن مَسْلَمة
 (17) حديثاً. وغيرهم رضي الها عنهم.

> ومـن النـــاء:

أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية الأَنْهَلِّة، من المبايعات المجاهدات،






 الأنصارية، من نقهاء الصحابة، مسندها（•ع）حديثاً ．وفاطمة بنت قيسل الفِّهُرية،






 وغيرهن رضي الشا عنهن ．

 (r.v ( 10 V
 ،TYQ. .







 في تهنيب الأنساب تاريخ ابن عساكر لابن منظور /



 (107/7


اسمه ونسبه ونسبته :
عبد الله بن تُوَب الَخْوْلانيُّ، الِيَمَانيُّ ، الدَّارنِيُّ


وقيل : اسمه يعقوب بن عَوْف. .
والأول هو الأصح.
والخولانيُّ : نسبةً إلْى خَوْلان، قبيلة يمانية، نزل أكثرها الشام .
 من أبناء الْصحابة .

كنيته: يُكْنى أبا مسلُم، ،وقد غلبت عليه.
إسالامــه :
أدرك الجاهلية، وأسملم في أيام النبـيِّ
 -التابعين

قال إسماعيل بن عِياش : حدَّنا شُرَخْبيل بن مسلم قال : (أتى أبو مسلمم

وقيل : إنه أسلم على عهد معاوية، والأول هو الصححيح.
قال الحافظ ابن عسُاكر : (المححفوظ أن 'أبا مسلم الـخولاني تقذَّم إسلامه،
والذي تأخَّر إسلامُه أبو مسلم النجليلي) .
Y YoV =

(1) (1)
(Y) (Y) أخرجه ابن عساكر، وذكره ابن عبد البر في هالاستيعاب") "

وقال ابن عبد البر في ترجمته من "الاستيعاب") : (عبد الهَ بن تُؤب أبو مسلم



زسول اله
وذكره الحافظ في (الإصابة")، في القسم الثالث من حرف العين : (فيمن

وقال الحافظ في ترجمته من (تهنيب التهذيبل): (ذكره ابنُ حبان في

 فالمعروف أن أبا مسلم أسلَمَ في عهد النبـيِّ ومات أبو عبيدة قبلَ أن يُستخلَف معاويةُ، بل قبل أن يَتَأَمَرَ) . طرف من سيرته وشمائله:
 والقيام، والتبُُل والذًّكر، صاحب زهـ ملد وورع وتقوى، وكرامات وفضائل، ومناقبه جَمَّة .

قال عنمان بن أبي العاتكة : (كان من أَمْر أبي مسلم أن علَّقَ سَوْطاَ في



النار عِياناً، مأ كان عندي مستزاد)
عن إسماعيل بن عياش، عن شُرَحبيل بن مسلم: (أنَّ رجلين آتَّا أبا مسلم في منزله، فقالل بعض أهله: هو في المسجد. فأتيا المسجدَ، فوجدَاه يركع، (1) أخرجه أبوز نعيم، وابن عساكر . مَشَقَ: ضَرَب.

فانتظرا انصرافَه، وأخْصَيَّا ركوعه، فأحصى أحلُهما أنه ركع ثلابَّ مئة زكُعة،



عَلَيَّ صِلاتي، وأقسمُ لكمأ بالله، إن خير كثرة السجود ليوم القيامة)(1) ،
:وكان أبو مسلم يتكلف خضور صلاة الجماعة من دَارَيّا إلى المنسجد الجّامع
بدمشق، التماسَ الفضيلة:
قال الوليد بن مسلم : أنبأنا عثمان بن أبي العاتكة : (أَنَّ أبا مسنلم الَّخْوْلانيَّ



وقال أبو بكر بنُ عبند الله بن أبي مريمز: حدّثنين عطيَّة بن قيس : (أنَّ ناسناً من






- لها نعمل)

عن عثمان بن عطاء، عن أبيه قال : (كان أبو مسلم الخَوْلاني إذا انصرفَ بَ إلى


(1) أخرجه :أبو نعيم، وابن عساكر ، وذكره اللذهبي في پالثاريخ" و "السير"، .

( ( أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر . قوله (فسطاطه): الفسطاط: هو البيت من الشُعر. (نطعاً): النطع: بساط من الجلد. (يتصلت): يتلوَّى ويتقلَّب. (الغابات): النهايات.

عند باب داره، فلم يُجِبْهُ أحلٌ، فلما كان في صححن الدار كَبَر، فلم يُحِبْه أَحد، فلما




 ذلك، فقالت لها: زوجُك له منزلةٌ من معاويةً، فلو قلتِ له يسأَلْ معاوية، يُخْدِمُمه

 تبكي، وتسألُه أن يَدْعو اللهَ عز وجل لها أن يردَّ عليها بصرَها، ألهُ قال: فَرَحِمَها أبو

عن يزيد بن جابر فال : (كان أبو مسلم الخولاني يُكثر أن يرفعَ صوته بالتكبير
 وعند ابن عساكر : (أتى رجلٌ أبا مسلم الخولانيَّ، فقال له : أَوْصِني يا أبا


 أخي، ولكن هذا دواءُ الجنون) .

 (1) أخرجة أبو نعيم، وابن عساكر، وذكره ابن الجوزي في "صفة الصفوة"، وابن كثير في "البداية والنهايةه، . . أخرجه أبو نيم،، وابن عساكر (Y)

 عن ابن عون، عن الْحَسن قال: : قال أبو مسلم الخَوْلانيُّيُ : (أَرأيتمْ نُفساً إِنْ أنا






 (8) وما فيها (8)

وقال سليمانْ بن يزِيد العَدَوِيّ : قال أبو مسلم: (يا أَمَّ مسلمٍ سوِّي رَخْلُك،
فإنَّ ليس على جهنَّم مَعبرة) (o) .



 آخر : جهزَتُ غلامي. فنظرَ إليهـه، وقال: سبحانَ الها أَتَدرونَ ما مَتَلِّي ومَتَلُكم؟
(1) أخرجه الفسـوي، وأبو نعيهم، وابن عساكرُ . ( أخرجه أبو نيهريم (Y) . أخرجه أبو نيهر ( C (

صالحليةه عمر ، وهو تحريِف:
(0) أخرجه أبو نعبم، وابن عبـاكر .

كرجلٍ أصابَه مطرٌ غزير وابِل"، فالتفتَ فإذا هو بمصراعين عظيمين، فقال: لو

 وأخرج ابن عساكر عن أبي مسلم الخَولاني قال : (ما عَرَضتْ لي دعوةٌ قطّ فذكرتُ جهنمه، إلا صرفتُها إلى الاستجارة من النار والاستعاذة منها) .
 مسلم، ويُوَمَرُونه على المُمَدِّمات) . غن جعفر بن بُرْقَان، عن أبي عبد الله الحرسي - وكان من حرس









ولم يُعْطه الأجر . فقال معاوية : ما شاء الله كان)
وعن أبي مسلم الخولاني: (أنَّهَ نادى معاويةَ بنَ أبي سفيان، وهو جانئ

 المال وتفريقه، إنَّما الخلافةُ القول بالحقٌّ، والعمل بالمَعْدَلة، وَأَخْذ الناس في (1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر ، وذكره ابن الجوزي في (الصفة الصفوةها. . أخرجه أبو نعيم، وابن عساكي (Y)

ذاتِ الشه عز وجل . يا معاوية، إنَّا لا نُبَالي بَكَدِر الأنهار ما صفتْ لنا رأسُ عَعْينّا،


. ${ }^{(1)}$ (أبا مسلم)
رضي الله عن أمير المؤمنين معاوية، وأبي مسلم، فهكذا يجب أن يكون
الخلفاء والعلماء.
عن ياسين بن عبد السّ بن عروة، عن أبي مسلم الذَوْلانيُّ، عن معاويةَ بُن أبي؛



 رسول الهُ


$$
\text { عز وجل) }{ }^{(r)}
$$




 فأنتِ حُرَّة) الـ،

وعنده أيضاً: (انصربِفَ أبو مسلم الخولاني إلى منزله، فإذذا جاريتُه تنكي،
(1) أخرجه أبو نعيم، وأبن عساكر .
( أخرجه أبو نعيم، وابن عساكز ألان .
سورة الجاثية: الآية § ا .

فقالل لها: يا بُنتَّة ما يبكيكِ؟ فقالت: ضربَني سيدي ابُنُك . فَدَعا ابنَه فقال : كيف ضربكِ؟ قالت: لَطَمني. قال لابنه : اجلسن، فجلس ، فقال لها : الطمبيه كما لطما لطمكِ!





 عنكم أيها القوم، لِيَّنا نفلثُ كَفَافاً، لا لَنا ولا علينا ألـا

كراماتـــه:














 فلمْ تضرّه) (1)

- • عن سُليمان بن المغيرة، عن حُميد الطويل: (أنَّ أبا مسلم أتى علىي


 عليَّ؟(1)

وروى محمد بن زُياد الأَلْهانيّ، عن أبي مسلم: (أنَّهُ كان إذا غَزَا أَرْضَ






- • عن عثمان بنّ عطاء الخراسانيٌّ، عن أبيه: : (أن امر أةَ بأبي مُسْلم فالت:




 إسماعيل، لكن شرحبيل ألرسل الحكاية.
 ضرب بِبُمْعُعْ كنه.


سائل فقال: يا أبا مسلم، تصدَّقْ عليَّ، فهربَ منه والَّىَ حانوتَا آخر ، وتبعَه السائل




 أبا مسلم، من الدقيق الذي جئتَ بها فجعلَ يأكل ويبكي) (1)

إجابـة دعوته:
عن عبد الملك بن عُمَير قال: (كان أبو مسلم الخَوْلاني إذا اسْتَسقى

$$
\text { سُقْي( }{ }^{(r)}
$$

وروى بَبِتَّةُ، عن محمد بن زياد، عن أبي مسلم الخولانيٌ : (أنَّ امرأة خَنَبَّتْ






- • • عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي مسلم الخولاني قال: (دخلتُ
 اللبلِ : أي حين هَدَّاً اليليلُ والرُجْلُ .

 ( ) أخرجه أبو نيمه، وابن عساكر.

 أقبلوا عليه فسألوه، فقلتُ لجليس لي : مَنْ هذا؟ قالٍ : هذا مُعاذ بن جَبَل، ، فوقع في



 صادقأ؛ فانِّي سمعتُ رسؤل الها



 . ${ }^{(1)}$ (1)


 رسولَ الها رأَلَا تُباعِون رسولَ الشَ




(1) أخزجه أحمد، والترمذي، وأبر نعيم واللنظ له، وقال: الترمذي: حديث حسن صسيت

- • مالك، ومعاذ، ومعاوية بن أبي سفيان، وأَبـي ذَرَّ، وأَبي عُبيدة بن الجَّرَاح. وروى عنه: بُجَير بن نُفير، وشُرَخْبيل بن مُسْنلم الخَوْلانيُّ، وضَمْرة بن بن

 إلشاميُّ، وأبو إدريس الخولانيُّ، وأبو العالية الرِّياحيُّ، وآخرون. أخرج له الجماعة سوى البخاري . وترجم له الذهبي في "تذكرة الحفاظ"|، و والمعين في طبقات المحدئين"، والسيوطي في (اطبقات الحفاظ) .

مـن أتـواله:

- •

 وقال أبو مسلم رحمه الله : (مِئلُ هذه من توفيق - وعَعَد طرف إِصْبَه - خيرٌ .من مِثْل هذا من عَقْلِ، وفرَّج بين يديه)
 سَبَّتَّم سُُوكُ، وإن ناقدتَهم ناقدوك، وإنْ تركتَهم لم يتركوك، وإنْ فررتَ منهم = عبارة (عن أبي مسلم الخولاني) وهو خطأ، والصواب إبّاتها كما في صحيح مسلم وسنن النسائي وأبي داود وابن ماجه. (1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر . . أخرجه ابن عساكر (


## 









 ورجل عاش الناسُ بعلْمِه وأَهْهَكَ نَنْسَه) (8)
 يز يزلُ التَطْرُ عن الصَّفَا) مكانته، وثناؤهم عليه:

- • • عن شُرَخْبيل بن مسلم، عن سعيد بن هنىيء قال: قال معأوية : (إنَّما
 الانْصاري")(1)
(1 (1 أخرجه أبو نعيم، وابن غساكر , قوله (ناقدتهم): تقول: ناتدتُ نلانا، إذاً ناقشنَّه في الأمر . . أخرجه ابن عساكر (Y)

(〔 ( أخرجه أبو نعيم، وابن غْساكر .
(0) أخرجه ابن عسأكر .


عن مالك بن دينار قال: : (بَلَنا أن كعباً رأى أبا مسلم الخولانيَّ، فقال: مَنْ
 وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام، وقال : (وكان

وقال أحمد بن أبي خَيْمْة، عن يَحيى بن مَعِين : (شاميٌّ ثقةٌ) .
وقال البخاري في صالتاريخ الكبير": (أبو مسلم الخولاني، قارىء أهل
الشام).
وقال العِجْليُّ : (شاميٌّ، نابعيّ، ثُقَّ، من كبار التابعين وعُبّادِمم) .
 ناسِكاً، له فضائل مشهورة، وهو من كبار التابعين).
وقال السمعاني في هالأنسابه: : (كان من عُبَّاد أهلِ الشام وزُمَاْدِهم) .
ونَعَتَ الذهبي في (التذكرةهَ بقوله : (الفقتيهُ، العابِد، الزاهِدُ، رَيْحَانة الشُمام)
وقال في (السير)|": (سَيَّدُ التابعين، وزاهدُ العَصر ) .
وقال الحافظ في "التقريب") : (ثق عابد).
من أخباره الشخصية:
أبوه ثُؤبَ : صحابيَ
قال ابن حبان في ترجمة أبي مسلم من كتابه (الثقات) : (لأبيه صحبة) .
وتابعه السمعني في صالأنساب" .
(ا) اتاريخها) وفال: حديث حسن الإسناد، وفي "السيري" وتال: إسناده صالح.
(1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر .

وترجم له الحافظ في (الإصابة)، في القسم الأول من خرف الثاء.
ونـاتـ:

- • قال سعيد بن عبد العزيز : (ماتَ أبو مسلم بأرض الروم، وكانِ شَنَّا

 كوائْهم)









قال الحافظ ابن غسساكر : يعني سمعوا خبر وناته بدمشت، وكانت وفاته
بأرض الروم.

- • قال أبو مُنُهِر : (توفِّي عبُُ أله بن نُؤب أبو مْسلم الخولانيُّ زمنَّ

م معاوية، قبل بُسْر بن أبي أَّطاة)
وكذا أَزَّ وفاتَ في عهد معاوية بن أبي سفيان، ابنُ حبان في (مشُاهيره)، ،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن عساكر، والفسـوي نحوه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) أخرجه البخاري في الالناريخ الصغير). }
\end{aligned}
$$

وألسمعاني في（الأنساب＂．
وقال ابن سعد وغيره ：توفي في خلافة يزيد بن معاوية ．
وقد ولين يزيد الخلافة بعد أبيه معاوية سنة ستين، وبقي إلى سنة أربع
وستين
وقال المُفَضًّل بن غستَان الغَلَبيَّ ：إنَّ علقمة وأبا مسلم ماتا في سنة اثنُتين
وستين
وذكر الذهبي في غير كتاب من كتبه أنه توفي سنة اثنتين وستين．وكذا أرخ وفاته في هذه السنة ابن شاكر الكتبي في（فوات الوفيات）． ويقال ：إن قبره بداريا، وذلك محتمل ．والله أعلم．
" "

 ( 1 . . أبسي شُيبة 1 OVA



 التاريخ اللكبير لـه :




 هس Q

 T/ T (V.N _ Y•V/0 لن حلية الأولياء

عَلْقمة بن قَيُس بن عبد اله بن ماللك بن عَلْقمة بن سَلَامان بن كَهْل - ويقال : ابن كُهْيْل - بـن بَكُر بن عَوْف بن النَّخَع، النَّخَعِيُّ، الكُوفيُّ ع

 وسُمٌّي النَّخَعَ لأنه نَخَعَ عن قومه، أَي بَعُدَ

كنيته :
يُكْنى أبا شِبْلٍ كناه بها الجميع





 الحديث لابن الصا
 الكمال .

 ت ت ابr|


 ، $\mid$ / /



عن المغيرة، عن أْبراهيم النخعي قال : (كَنَّا عبدُ الله بن مسعودُ علقَةَ بن

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

طرف من سيرته وشمائله:


 في العلم والعمل.

 وقال الأعمش : خُدثنا عُمارة بن عُمَير، عن أبي مَعْمَر قال:: (كنا عند



وقال عبد الها بن أحمدد بن حنبل: حدثني أَبي قال : حدثني عثمان بن غثّمان

 (1) (1) وعند أحمد في (العلله نحوهوه .

 واستقامةِ المَّنظر والهَيْئة .
( أخرجه ابن سعد، والفسـوي، وأبو نعيم، والخطيب. وذكره المزي في „تهذيب الكمالـ، ـ -

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



قال الفضل بن دُكَين: حدئنا حَفْص بن غيات، عن الأَعمس، عن إيراهيم

 فالفتَّ به، ثم جلس فيه وهو مُخْرِم، وغطَى طرف أنفه وفمه) (r) عن إسرائيل، عن أببي إسحاق قال : (كان علقمةُ يصلِّي في بَر انسه ومَّمَتِقَه،
لا يُخْرِج يده منها)(8)

وقال الفَضْل بن دُكَين: حديَنَا عبد السلام بن حَرْب قال: : (سمعتُ شيخاً




والأسود في ستٌّ، وعبد الرحمن بن يزيد في سَنْع)(7).

عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة: (أنه قَدِمَ مكَّةَ ليلِّ، فطافَ سَبْعاً فقرأَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه أحمد في هالعلل"، ، والخطبب في پتاريخها من طريقه. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أخرجه ابن سعد. } \\
& \text { (0) أخرجه أين سعد. }
\end{aligned}
$$


(1) أخرجه ابن عساكر - واللفظ لـ ـ وابن سعد من طريقين فمرة ذكر علقمة وأخرى علقمة والأسود، وهو في (الحلية) لكن نيها: (يختم القرآن كل خميس).

ما بقي)

وامُمَي، فإنَّه زَيْنُ القَرآنَ)



أَبَي وأُمّي)
عن منصور؛؛ عن إبراهيم قال : (قيلَ لعلقمةَ: أَمُؤْمِنٌ أنْتَ يا أبا شِبْبٌ؟
قال : أَرجو) (\&)






عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة أنَّه كان يقولُ لاهمرَأَتِه : (أَطْعِمِينا منُ

(1) أخرجه ابن سعد، وابن خحبان في االثقات)"، وابن عساكر .



(0) (0) أخرجه أبو نعيم، وابن غساكر . والآية رقم ^هم من سورة الأحزاب. (7) أخرجه ابن سعد، وابن أعساكر.




- • • عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:



وعن الأعمس، عن المُسَتَب بن رافع قال: : (قيلَ لعلقمة : لو جلستَّ فأقرأَتَ

 تناطحنَّ وكان علقمة إذا طُلِب، أو قلَّما طُلب، إلا وُجِدَ في بيتهَ هُعْلقاً عليه بابه،
يَقرع غنمه) (£)

وعن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (قيلَ لعلقمة بن


 عن منصور، عن إبراهيم: (أنَّ أبا بُزدَة كتب علقمةَ في الوفِِّ إلى معاوية،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد. والآية رتم ع من سورة النساء. }
\end{aligned}
$$





## . فكتبَ إليه علقمة: امْحُنِي، امْحُنِي)

عن أبـي وائل قال : (لما جُمعتُ لابنِ زيادِ البصرة والكوفة قال : إصْحَبْنِي إذا
 أصابوا منكَ أفضل منه) (ا)

روى مغيرة: عن إبراهيم: (أنَّ علقمة والأسودَ كانا بُسافرانْ مع

وعن غالب أبـي الهُنيل :قال : (سألتُ إبراهيمَ عن علقمة والأسود أيتهما كان

عن شَريك، عن منصصور قال: (تلتُ لإبراهيم: شههَ علقمةُ مع عليًٍ صِفِّن؟ قال: نعم، وخَضَبَب سيفَه) (!
وعند ابن سعد مثله، وزاد: (وثُتل أخوه أبُيَّ بن قيس) .


 وذكر الطبري في "تاريخه، أُبَيَّ بنَ قِس أخا علقمة فيمن أُصيب يوم صِفُينِ، وقال : (وقُطعتْ رِجْلُ غلقمة يومئذِ، فكان يقول: ما أُحِبَ أن رِجْلِي أضحَ ما وا كانت، وإنها لُممّا أرجو بِه حُسْنَ الثواب من ربّبي عز وجل) .

$$
\begin{aligned}
& \text { ( أخرجه ابن سعد، والفسوي. } \\
& \text { أخرجه ابن سعد، وابن عساكر والخر (r) } \\
& \text { أخرجه ابن سعد، والفسبوي، والخطيب، (r) } \\
& \text { ( ) أخرجه أحمد في (العللله، . }
\end{aligned}
$$

وقالن الخطيب في ترجمة علقمة من هتاريخ بغلادها): (وَرَدَ المدائنَ في صحبة
 مسلم الْبَطِين قال: (رُئي علقمةُ خاضِباً سيفَه يوم النهروان مع عليًّ) . عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر فال: (أقمتُ مع علقمة بِمَرْو ستنين، -" يصلِّي ركعتين)
وقال السمعاني في (الأنساب) : (وكان ممن غَزا خُرَاسان، وأقام بِخُوَارَزْم سنتين، ودخلَ مَرْو، وأقامَ بها مدة يصلِّي ركعتين ركعتين) .

 وفال أبو إسحاق وأبو التَّفَر ، عن مُرَّة الهَمْدانِيّ : (كان علقمةُ من الرَّبَّانَيْن)

عن مغيرة، عن إبراهيم فال: (كان علقمة صاحبَ سُنَّ)(8)

أخذ علقمة العلم عن كبار الصحابة، ولزم ابن مسعود فأكثر عنه وجوَّد، ورحل في طلب العلم، وفاز منه بالنصيب الأوفر، فكان النان قارئأ كبيراً، حافظاً مجوداً، فقهياً مجتهبدآ، وتنفه به العلماء، وتخزَّج به الأئمة، وبُعُد مِيتُه.

طلبـه العلـم:

- • عن ابن عَوْن، عن إبراهميَ قال: (ركبَ علقمةُ إلى عُمرَ، نقالوا:
(1) أخرجه ابن سعد.
. أخر جه ابن سعد، وأحمد في \#العلل "، والخطيب، وابن عساكير (Y)

تحريف
(६) أخرجه أحمد في (العلله،.

تَتَفَّظْ لنا منه . فلمّا رجع ثَال : كان ممَّا حفظتُ أنه توضًّاً مَرَّتين مرتين)


 - • عن إبراهيمَ؛ عن علقمةَ قال : (قدمتُ الشامَ، فصالَّيتُ رَكعتين، ثم







 فال الحانظ في "إلفتح" : (قوله (أَوَلَيس عندكم . . .) : مرادُ أبـي اللبُرداء

 يستوعبَ منا عند مسُايخها )


(1) أخرجه الفسوي.
(Y) ذكره الإمام ابن الصلاح في اعلوم الحديثه له.
( أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ ومسلمه، والترمذي. (ابن أم عبد): هو ابن مسبود. (الذيني أجاره اله من الشيطان): يعني عماراً. (صاحب سر النبي): هو حذيفة بن اليمان

رضي الش عنهم.




 صلاتَكَ، إنْ شئتَ أَنْ تقومَ فَقُمْ، وإنْ شِئُتَ أَنْ تَقْعُدَ فاقْعُدْه) .
وفي رواية : عن إبراهبمَ، عن علقمةَ قال: (لقدُ رأيتُ ابنَ مسعود يُعَلِّمُنَا
هؤلاءٍ الكلماتِ، كما يُعَلُمُنا القرآنَ) (1)
عن الأَعمش، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ قال: (إنٍّي لأَمْشْي مع عبدِ الهَ بن



 أَغضُ للَبَصِر، وأَخْصَنُ للفَزجِ، ومَنْ لم يَستطن منكم فعليه بالصَّومِ، فإنَّه له

عن منصور بن المُتَتمر، عن إبراهيمَ النخعيٌّ، عن علقَمة قال : (سألتُ أَمَّ

 (1) أخرجه الطيالسي، وأحمد، والنسائي، وابو داود، والرواية الأولى لأحمد، والثانبة للنسائي . والحليث أخرجه الستة عن شقين عن عبد الشا . وتد بين الحافظان الـنا الخطيب وابن


 (Y) أخرجه الطيالسي، وأحمد، والـنتة، واللفظ لأبي داود.

رسولُ النّ
صن الأعمشُ، عن إبراهيم قال: قال علقمة : (ما حفظتُ وأنا شابِّ
فكانٌّي أنظرُ إليه في قِرْطابِ أو ورقة) ${ }^{\text {(r) }}$
الـتــارىء:
عن جُرِير، ُعن مُغْيرةَ، عن إبراهيمَ، قال : قالن علقمةُ: (قِرأتُُ الْقرآنَ
في سنتين)
جوّد القرآن على غبد الهّ بن مسعود، وتلا عليه جماعة، منهم: يَحيـى بن
وَتَّاب، وعُبَد بن نُضَيْلة، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، وغيرهم:







 (8) ${ }^{\text {(8) }}$


(1) أخرجاه. (ديمة): أي يذوم عليه ولا يقطهه.
(Y) ( (() أخرجه أحمد، والبخاري واللفظ لـ.



 وغَطَفَانه)
عن الأعمس، عن إبراهيم، عن علقمة: (أنَّ عبد الهُ قال : أَمْسِكُ
 قال: كذا وكذاءْ قلتُ: نعم) (1)


 الحديث (r)


. أن يُقْرِيَ بععدَّه)
وعن سفيان قال: (رأَى همَّام بن الحارت علقمةَ يُقْرِىه، نقال: مثلُ هذا

الـمــــدث:

- قال محمد بن عبد الرحيم: حدثنا علي بن المَدِيني قال : (أعلمُ الناسِ
(1) أخرجه ابن سعد.
(r) ( أخرجه الشيخان، والترمذي، واللفظ للبخاري. وتد مرَّ بطوله بلفظ آخر .

(£) ذكره ابن الجزري في اغاية النهايةه.
rvi

بعبدِ الهُ : علقمةهُ، والْأَسود، وعَبِدة، والحارث بنْ قيس، وعَهْرو بن شُرَجْبِيل،


وروى سفيان بن عُيْيْنَة عن داود بن أبـي هِنُد قال : (قلتُ للشَّعْبِيَ : أَخْبِرْني



عَبِبيدة يوازي شُرَيْحااً في الْعِلْم والقضاء)
وروى منصور عن أبراهيمَ قال : (كان أصحابُ عبد الله الذين يُقْرِّنون الْناس'

 لأعمشن، عن إبراهيم قال: (قال مسروتٌ لعلقمةَ :اكتبْ لي النَّظَائر . قال : أَمَا علمتَ أَنَّ الكَتابَ يُكره؟ قال : بلى، إنَّما أريدُ أن أحفظَهِا، ثـم (2) أحر قها
(0) عن علقْمة قال : (أَطِلُوُوا كرً الحديث، لا بدرس)

وعن إبراهيمه، عن عُقمة قال: (تذاكَروا الحدينَّ، فإنّ ذِكْرَه حياتُه)(1) ؛ قال الذهبـين في ترجمة علقمة من "السير"): (قال بعضِّ الحُفَّاظ، (1) أخرجه. الفسوي. قوله (وآخر ذكره): هو مسروت بن الأجدع، كما في (العلل) لابن المديني
 وعرف باطنَه .

 (0) أخرجه ابن عساكر . (1) (1) (1) أخرجه ابن سعد، والدارنمي، وأبو نعيم،، وابن عساكر.

وأَخْحَنَن: أصعُ الأسانيد: منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. فعلى هذا، أصح ذلك شعبة وسفيان، عن منصور، وعنهما يحيى الِّطَّأِّان وعبد الرحمن بن مَهْدِي، وعنهما علي بن المَدِيني، وعنه أبو عبدالش البخاريّ،

وفي حديث ساقه البخاريُّ في (اصحيحه، فقال: (حدئنا مُسَدَّذّ، حدئنا

 تال ابن حجر : (قوله: (حدثنا يحيى) هو القطان، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن المعتمر، وإيراهيم هو النخعي، وعلقمة خاله، وهذا الإسناد مـا وما "يَعَدُ من أصحِ الأسانيد) (1)
روى علقمة عن: أبي بكر، وعُمرَ، وعثمانَ، وعليٌّ، وحذيفةَ بنِ

 وأَّ المؤمنين عائشةَّ، وغيرهم.




 ويَزيد بن مُعاوية التَنَخِعِيُ، وآخرون .

وحديثه في دوارين الإسلام. (1) الفتح \&/7זץ

روى زائدة، عن أبـي جَمْرة قال : قلتُ لرياح أبِي المشنى : أَلَّلْنَ قَ




 . وهَذياً)

قال ابن الصَّلَحِ في (اعلوم الحديث") : (وروينا عن عليِّ بن عبد الله المَذِيني قال: لم يكنْ من أصحابٌ النبـيِّ
 رجُل منهم أصحاب يقومون بقوله ، ويُفْتُون الناس) .

 مذهبَه وقولَّه لقولِ عمر . ....) .

-     - عن جرير بنْ غبد الحميد، عن قابوس بن أبي ظبَيَّان قال : (قلتُ لأَبي: لأيٍّ شيء كنتَ تُأتي علقمة، وتَدَعُ أصحابَ النبـي



 الحارث النَّخَيِي، أبو المُتَّتَّى وانظر : تهنِيب الكمال
أخرجه أبو نعيم'

قال الذهبي في (السير): (تَفَقَهَ به أئمةٌ: كإبراهيبَ، والشُعبيِّ. وتَحَنَّى لإِمامة والفُتُيا بَعْدَ عليٌّ وابنِ مسعود) .

وقال الهيثم بن عَدِيّ: حدنُنا مُجَالد بن سعيد، عن الشُعبيًّ قال: (كان
 وهؤلاء: علقمةُ بن قيس التَّخَعِيَّ، وعَبِيدة بن قيس المُرَاديَ

عن منصور، عن إبراهيمَ النخعي قال: (انتهى علمُ أهلِ الكوفة إلى ستّةٍ من

 الهَمْداني، وعَبيدة السَّلْمْني، والحارث بن قَيس الُجُعفِي، وعَمْرو بن شُرَخْبيل الهَمْدَانيَ)







 (r) ${ }^{(r)}$ (1)
(1) أخرجه الخطيب في اتاريخها| .
 = أخرجه الطباللـي، وأحمد، والستة، وعبد الرزاف، واليهتي، وهذا لنظ مسلم. توله (r)




 قلتُ: نعم، كانَ عبُد الها يقول كذا وكذا. فقالا: لقد روينا أَّها كذلكَ، ولْكَنًا خَخْيِنا أن نَكونَ قد نَسِينا) (1)
قلت: هذا دال على شدة تحري الصحابة وتورعهمه، وفيه ما كان غليه علقمة من الأدب الجم بين يدي الصحابة، ودقة فهمه وكثرة متحفوظه عن إمام الكوفة: الكبير ابن منعود، رضي اللّه عن الجميع الـئ





 وما حدَّث، نقلتُ: :إنْ كان حديثُ علقمة هكذا، ما أدري ما حَسْبُبُ حذيث



( ( (

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الفسوي . } \\
& \text { (r) (r) هو عبيدة السُّلْماني. } \\
& \text { (r) الحَسْبُ: البال }
\end{aligned}
$$

له، فقال عبد الله بعلُ : إلى الُلُُلُثِ، فأَخبرَ علقمةُ بعملِه الآخِر، وأَخبر عَبِيدةُ بقولِ
(1) الأؤَلّ

منزلته، وأقوال الأئمة فيه:
أثنى عليه شيخه الصحابـي الجليل عبد الله بن مسعود، فقال : (ما أَقَرَاٌُ
. ${ }^{\text {(r) }}$
قال الحافظ في \#الفتح" : (وهي مَنْقَبَةٍ عظيمة لِعلقمةَ، حيـُ شهلَ له ابنُ
مسعود أنَّهَ مثلُه في القراءة) .
ورَوَى حَفْص بن غياث، عن أشعث، عن ابن سيرين قال : (أدركت الكوفةَ
 بالحارت، ثم علقمة الثالث لا شكَّ فيه، ثم مسروق، ثم شريح، فقال: وإنَّ قوماً

أخسُّهم شُرَيح لقومٌ لهم شأن) (r)
وقال أبو قيس الأَّْدِيّ : (رأيتُ إبراهيمَ يأخلُ بالرُكَابِ لعلقمة) (8)
وعن إسماعيل بن أبـي خالد، عن السَّعْبيٍ قال : (إنْ كان أهلُ بيتِ خُلِقِوا للجَنَّة فَهُمْ أهلُ هذا البيت، علقمة والأسود)
وقال ابن سعد : (كان ثقة، كثير الحديث) .
(1) أخرجه الفسوي، وابن عساكر، في متاريخيهماه. توله (إن عبيدة كان نائي الدار): وقع في
 (نائي) إلى (ياتي)، واضانا كلمة (يسمع) لبلتثم المعنى كما زعما، وحنى بإضافة (يسمع) فالمعنى لا يلتشم.


 (0) أخرجه الخطيب، وابن عساكر .

وقال عئمان بن سَعْيِ اللدَارِمي : (سألتُ يحِيى بنَ معين قلتُ: غلقمةُ أحبُّ


وقال أبو طالب: (قلبُ لأحمدَ بن حنبل: علقمة بن قيس؟ فقلّ: ثققّةً من
أهل الخير) (r)

ونقل ابن الصلاح في (امقدمته) عن الإمام أحمد أنه فال: : (لا أعلبُّ في

 التابعين).

قال ابن حبان في (الثقات): (كان رامبَ أهل الكوفة عبادةً وعلّماَ، ونَضْلاَ وفقهاًا .

## وتال الخطبب في „تاريخه) : (كان علقمة مُقْدَماً في الفِقْهَ والحديت) .

ووصفه النووي بقوله: (التابعيّ الكبيرُ الجليل، الفقيهُ البارع)، ثم قاله:

وأطاب الذهبي الثناء عليه، نقال في ضالسير)": (فقيهُ الكوفة وعالمُهـا

 العلماءُ، وبَعُدَ صِيئه) .

فيما يَنقل، صاحبَ خير وورِعِ).
(1) ذكره الكارمي في اتناريخها، وابن 'أبي حانم في الالجرح والتعديله .
( ( ( ) ذكره ابن أبي حانم في هالجرح والتعديل).

## وقال الحافظ في التقريب" : (ثقة بَّت، فقيه، عابد).

من أخباره الشخصصية :

وشهد أُبيّ يوم صِفًّن مع عليٍ، وقُتل بها. وكان يُسمى بَبيَ الصلاة؛ لكثرةِ
صالته .

- ابن أخيه الأسود بن يزيد: الإمام القدوة. وله ترجمة في كتابنا هذا.

ـ ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد: الإمام الفقيه، أخو الأسود بن يزيد.
حدَّث عن عثمان، وابن مسعود، وحذيفة، وآخرين. وروى عنه إيراهيم النَّخَعي؛
 الستة
وكان علقمة أعرج، عقيماً لا يُولد له .

روى ابن عَوْن، عن ابن سيرين قال: (كان أصحابُ عبد الهَ بن مسعود
 وعلقمة بن قيس أُعْرَج، وشُريح كَوْسَج (r)، والحارث أَعْور) . وقد ذكر الطبري أن علقمة تطعت رجله يوم صفٌّن .

عن إبراهيم النخعي قالل: (كَنى عبُلُ الهُ بن مسعود علقمةَ بَنَ قيس أبا ثِبْلّ، وكان علقمةُ عقيماً لا يُولُُ له)
(1) الحَحَبِ: ما ازتَفَعَ وغَلُظ من الظَّهُر .
 ( أخرجه ابن سعد، والفسوي، والخطيب.

مولده، ووفاته، ومبلغ سنٌّ:

المُخَضْرَمْين
وقد ترجم له الحافظ في „الإصابة) في القسم الثالث من حرف العّين، فِيمن


والإسلام) .
وكان ابن أخيه الأسؤود بن يزيد أكبر منه، فإن أبا نعيم قال: (قال الأسوُد:

وقال ابن سعد في ترجمة الأسود: (وكان الأسود بن يزيد أكبر من. علقمة، وذكر أنه ذهب بِمَهْرِ أمِّ علقِمة إليها، بعتَّ به معه جدُّه) .

عن أبسي إسحاق، عن الأسود: (أنَّ علقمة أَوْصى أن يلِّنَّهُ لا إله إلا
الله، وأنْ لا يُؤْذِنَ به أحداً) .

بي إلى حُفْرُتي، ولا تَنْعَوني فإنٍي أخحافُ أن يكون كنعي الجاهلية)
وعن أبـي إسحاق قالٍ : قال علقمة للَّسود وعَمْرو بن مَيْمون : (ذَكِّراني لا إله

. الجاهلية)
(1) أخرجه الخطيب.

 الجاهلبة من الصنأح علي أبواب الدور والأسواق، والما محض الإعلام بموت الميث الما فلا


وفي رواية أخرى: (فإذا خرجتمْ بجنازتي من اللار، فأغْلِقوا البابَ حين
يخرج آخرُ الرجال، وعلى أوّل النساء، فإنَّه لا أَرَبَ لِي فيهنّ)(1)
قال الهيئم بن عَيِيّ : (وعلقمة بن قيس توفِّي في ولاية عُبيد الهّ بن
زياد، في خلافة يزيد بن معاوية) .
وقال أبو نُعَيم، وقَعْنب بن المُحَرَّر: مات سنة إحدى وستين •


وذكر الذهبي في »العبر" أن هذا القول هو الأصح، وقال الحافظ في
(الإصابة)" : إنه المشهور .
ويقال: توفي سنة خمس وستين. ويقال: سنة ثلاث. قال الذهبي: ولم
يصح
قال عبد الرحمن بن هانيء النخعي : مات وله تسعون سنة .
وعلى هذا يكون مولده سنة ئمان وعشرين قبل الهجرة، أي كان عام البعثة

عن الحُسين بن عُبيد الهُ النَّخَعي قال : (لم يتركُ علقمة إلا دارَه، وبِرْذَوْناً،

(1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وابن عساكر .

 - أخرجه أبو نعيم

## ( ( 2$)$

## ه









 ،


 ت
 المعرفة والتاريخ للفسوين ،






مَسْروق بن الأَجْدَع - وهو عَبد الرحمن - بن مالِكَ بن أُمَيَّة بن عبد الهَ بن


والهَمْمَانِيُّ : نسبةَ إلى هَمْدَان، قبيلة من اليَمن نزلت الكوفة .
=








 (ra7/r




 (1)







والوّادِعِيَ : نسبةُ إليُ وَادِعة، بطن من هَمْدان .
تغيير اسمم أبيه :



أنت عبد الرحمن) .

مسروق : الأجدع، فسمَّامْعمرُ عبدَ الرحمن) (1)
عن مُجَالِد بن سَعِيْد، عن الشَّعْبِيَّ، عن مسروق قال : (لقيتُ عمرَّ بن


 هـ هكذا سَمَّاني عمرُ) كُنْيْهُ : يُكْنى أبا عائشُة .

 الحديث

وأخرج ابن سعد عنّ السُغْبِيّ : (أن هسروتاً كان يكنى أبا عائشة) :
(Y) أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بأخصر من هذا، وأخرجه ابن سعد، والخظيب؛


 ( أخرجه الشُيخان، والترمذِي، والطيالسي، وسيأتي بطوله

وفي رواية أخرى ذكرها ابن سعد، أنه كان يُكْنى (أبا أُميَّة)، فال ابن سعد: وهذا غلط.

قال الحانظ أبو بكر الخطيب: (يُقال: إنَّ سُرِقَ وهو صغير، ثمم وُجِدَ فَسْمٌيَ مَسْروقاً) .

إسـلامـه
أسلم مسروف في حياة النبي
قال الذهبي في هالسير" : (عِدَاده في كبار التابعين، وفي المُخَضْرَرِينين الذين أسلَموا في حياة النبي
وترجم له الحافظ في (الإصابةه)، في القسم الثالث من حرف الميم، (فيمن

$$
\begin{aligned}
& \text { أدرك النبي } \\
& \text { طرف من سبرته وشمائله : }
\end{aligned}
$$


 حتى تتورّم قدماه1 الحدّ
عن الأعمس، عن أبي الضُّحى قال: (كان مسروق يقوم فيصلِّي كأنئُ راهبّ، وكان يقول لأهلِه: هاتوا كلَّ حاجةِّ لكم، فاذكُروها لي قبل آن أقومَ إلى

الصاهة)

(Y) أخرجه أبو نیيم.

عن حمّاد بن زيد، عُن أنس بن بِيرين قال: : (بَلَغنا بالكوفة أنَّ مسْروقاً كا كان



 وسمعتُه يقول: الطاعون، جوالبطن، والنُفُساء، والغَرَق؛ ؛مَنْ مات فيهنَّ مسلماً فهي
(1) له شهادة)

عن مِنْعَر، عن إبراهيبم بن محمد بن المُتْتر قال: (كان مسروق يُرُخَي ألُسُّرْ


 عن سفيان، عن علي بن الأَقْمُر قال: (كان مسروق يؤمُّا في رمضضانَ، فيقرأ العنكبوت في ركعـة)
 تصنع، أي من العبادة! فقال : واللَّهِ لو أتاني آتِ فأنَبرَني أنَّ الهّ لا يُعَذْبني، لاجتهدتُ في العبادة. قيل : وكيف ذلك؟ قال؛ حتى تَعْغِرني نَفْسي إن دخلَ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، والفسوي،، وابن عساكر ، وأخرجه الخطيب مختصراً. } \\
& \text { ( أخرجه أبر نعيم. } \\
& \text { (Y) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وابن عساكر . } \\
& \text { (€) (أخرجه ابن سعد. }
\end{aligned}
$$

بَّشتهون، وانقطعت عنهم الأمانيَ، ورُفعتْ عنهمُ الرحمة، وأقبلَ كلُّ امرىء منههم
(1) يلومُ نفسَهـه

ه
وجْهه حتى رجی)(Y (Y


 فا أردتِ بسي يا بُنَّة؟ قَالت : الرِّفَ . قاله: يا بُنَّةَ، إنَّما طلبتُ الرِّفَّ لنَفْسِي في يوم كان مقداره خمّسين ألفـَ سنة) ${ }^{\text {(r) }}$

عن حبال بن رُفَدة، عن مسروق بن الأجلع قال : (أَتينا أمَّ المؤمنينَ عائشةَ، فقالت : خُخوضوا لابني عَسَلْ . تم قالت: ذُوقُوه، فإنْ رَابَكُمْ منه شميءٌ فزيلُوا فيه عَسَلْ، فِإنِي لو كنتُ مفطرةً لَذُقْتُه . قال : قلنا : يا أََّّ المؤمنين، نحن صُيَّام . قالت : وُما صومُكم هذا؟ قالوا: صُمْنا هذا اليوم، فإنْ كان من رمضان أَدْرَكْناه، وإنْ لمَ يكنْ منه كان تطوّعاً. تال: فقالنت: إنما الصووُ صوم الناس، والُِطُر فِطُر الناس،

فال إسرائيل : حدثنا أبور إستحات : (أنَّ مسروقاً زوَّج ابنتَه السائبَ على


في المعجاهلدين والمساكين والمكاتَبين)(0)
(1) ذكره ابن الحجوزي في (اصفة الصفوةه . اعتقبتهم : حبستّهم. والآية رقم Y من سـورة القيامة.
(أخحرجه ابن مسع، وأبو نعيم، والفـسوي، والخطيب، وابن عساكر، في تواريخهم (Y)
 ( ) أخر أخر ابن سعلد . (0) أخرجه ابن سعل، وابن عساكر . والسائب هو ابن الأَقْرُ .

وعن مسروق قال؛ (المبرء حَقِيقٌ أن يكون له مجالس يخلو فيها، فيذُـُر ذنوبَه، فيستغفر الشّ)(1)



 يجيءُ الخادِمُ فيقول: ما فَ في البيت طعامُّ ولا دقيتُ ولا ماءٌ)(r)

وروى مُغيرة، عن عُامر الشعبيٌ: (أن رجُلْا كان يجلسُ إلى مسروقة، 'يُعرف

 . بِطْول عُمُر)


 ساعة ولا أَدْري أين يُسلك بـي؟! بين يَدَيَّ طريقان، لا أَدري إلى الْجنة أُمْ إلى النار)

عن حمزةَ بن عبد الهَّ بن عُتُبة بن مسعود قال: : (بَلَغني أن مسروقَ بَن الأجدع

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، وابن غساكر. } \\
& \text { (Y) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر . }
\end{aligned}
$$

(ף) أخرجه ابن سعل، والبخاري في (التاريخ الكبيره، وابن عساكر . و (قربع القراء)؛ أي؛
رئسُهـم
(0) ذكر0 ابن الجوزي في (اصفة الصفوةه.

 واستحلُوا فيها محارمَهم، وقَطَّعوا فيها أرحَامَهم)(1)
قال أبو وائل : (كنتُ مع مُسروق في السُلسلة، فما رأيتُ أميراً قطُّ كان أَعَفَّ
منه، ما كان يضيبُ إلاَّ ماكَ دِجْلة).
وعن عامر الشعبي قال: (استعملَ زيادٌ مسروقاَ على السِّلسلة، فانطلَّق، ،


عن الأَعمشُ عن شقيتِّ قال: (كان مسروقٌ على السِّلُّلة سَنَتِن، فكان

وعن شَقِيق - أيضاً ـ قال : (كنتُ مع مسروق بالـُلسِلة سنتين، يصلِّي ركعتين



 وشُريح والشيطان، فلم يزالوا يزيُّنونه لي، حتى أوقعوني
عن الأعمس، عن مسلم بن صُبيح أبي الضُّحى قال: (كان - أي مسروق -



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وابن عساكر . } \\
& \text {. أخرجههما ابن عساكر (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه ابن سعد، وابن عساكر . } \tag{r}
\end{align*}
$$

 (") (')
وعن الأعمش، عن أبـي الضُحَحى قال: (غابَ مسروقٌ في السِّلنِلة سبتّين؛

 (T)

عن إبراهيمَّبن مُحمد بن المُتُتُشِ، عن أبيه، عن مسروق : (أنَّهَ كَأن لا لا
يأنخلُ على القضاء أَبْرَاَ، ويتأوَّل هذه الآية:

عن المِقْدام بن شُرْيح، غن قَمِير امر أةِ نسروق قالت : (كان مسُروقٌ لا يأخذُ






 بعثَ إلى مسروق بن الأْجدع بثلاثين ألفاً، فأبى أن يَعْبَلَها، فقُلُنا له : لو أَخذَتَها
(1) أخرجه، الفسوي، وابن عساكر : والآية رتم ال من سورة التصص .
(Y) أخرجه ابن عساكر الخ

 الرحمن مثله. (0) أخرجه ابين بيغد.
 عن إبراهيم بن محمد بن المُتتُرِ، عن أبيه قال: : (كان لمسرورق
 وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه فال : (كان نَقْشُ خاتم مسروق :
بسم الشا الر حمن الرحيم) (r).


 يومَ القيامةِ المُصَوْرُونهِ، )
وفي رواية عن مُسلمِ قال: : (كُنًا مُ مسروقِ في دارِ يَسَار بن نُمُتِرِ، فرأَى في
صُفَّنِّه تماثيلَ . . . . ) الحديث (8)
عن الشُعبي، عن مسروق قال: (حُبَ أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من
${ }^{(0)}$ ( السُنُّة
عن حغص بن غِياث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق قال :
قال مسروق: (لولا بعضُ الأمرِ، لأقمتُ على أُمُ المؤمنين مناحةً) (7). يعني عائشةَ
(1) أخرجه أبن سعد، وابن عسار . وخالد المذكور هو: خالد بن عبد اله بن خالد بن أَبِّدي، كان إذ ذأك عاملاَلا على البصرة .
( ( $)$
( (Y) أخرجه ابن سعده
(() أخرجه، أحمدل، والنشبخان، والنسائي، والرواية الأولى لمسلم، والثانية للبخاري.

أخرجه أحمد في מالعلل"، والنسوي في اتتاريخهه.
(1) (أخرجهابن سعد، وأحمد في العللل)، ويريد بِورله (بعض الأمر) : خروجها إلى حرب الجمل .

وكان مسروق من الُمُحَضِّضِين بالكوفة، في جماعة من التابعين أضحاب ابن مسعود، على نصرة أمير المؤمنين عثمان، عندما حاصره البغاة المجرمون ختّب اللّه

- سعيهم

روى هشام بن محمد بن اللسائب الكلبيّ عن أبيه قالن: (كان
مسروقُ بن الأجدع قد شُهلَ القادسيّةَ هو وثلاثة إخوة لهِ : عبد اللّه وأبو مبكر

${ }^{(1)}$ (1)
عن الأعمش، عن مسلم بن صُبَيْح قال: (كان مسروقُ بن الأجدع) رجُلاُ
 أن يستخفَني بعضُ هذه الْفَتَن)

لم يحضر منسروق حروبب علي بن أبي طالب، ويقال إنه شهد معه يوم النَّهْرَوَان .
عن ابن أبي ليلى قال : (شهد مسروقٌ النَّهروان مع عليٍ ، فلما قَكَلَهم قامٌ عليٌّ


لكن أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي في (الدلائل) بإسناده عن عامر الشُعبيِّ؛



 تَجْمَع الْماغ ا
(أخرجه الفسوي، وعند ابن سعد وابن عساكر نحوه. . أخرجه الخطيب، وابن غساكـر (r)

عليها. قالت: أَكُلْ هؤلاء عايتُوْهُ قلتُ: لقد سألتُهم فأخبروني بأنَّ كلَّهم قد



قلت: فلو كان مسروق شهد حروبَهِم، لَعَلِمَ خبرَ المُخْخَجَج





 انَسابَ في الناسِ، فَذْهَبَ) (1"
وعن عَمْرو بن مُرَّة، عن الشَّغبيٍ قال: (كان مسروقٌ إذا قِيلَ له: : أبطأتَ عن

 بعضُُكُم على بعضِ السلاحَ، يَتقلُ بعضكُمَ بَّضْاً؛ فُتح بابٌّ من السماء، وأَنتمْ





(1) أخرجه ابن سعد. والآية رتم 9 بم من سورة النساء.
(Y) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر . نوله (يناضهمه): يقال : ناهنَّ غريمه: إذا استقْصَى عليه وناتَّهُ.

وشهد مسروق التخكيم





موسى، قال: إنَّ الإِمْرَة منا اوتُمْرَ فيها، وإنَّ الُمُلك ما غُلِبَ عليه بالسيف)(1)


رحل مسروقٌ في ظلب العلم إلى البصرة والشام والمدينة، وأخْذَ عن كبارِ



 الحديثَ في الكوفة .

طلبـه العلـم:
قال سفيان بن عُيَيْنة: حدّثنا أيوب بن عائِذ الطائيّ :قال: :قلتُ
 الناس كان أَطْلَبَ لعلمِ فيأُقُقِ من الآفاق من مسروقي، قال : لا نذرَ في معصصية) (r)
عن وكيع، عن نِفيان، عن رجل لم يسمُه : (أنَّ مسروقاً رَحَلَّ في حرف)(r)
(1) أخرجه ابن سعد، وابن عساكر الـر
 والفسوي والخطبب وابن عساكر في تواريخهمب، وهذا لفظ الفسوي. (Y) أخرجه ابن عبد البر في آجامع بيان العلمهـ.

عن أبي خالد الدالاني، عن الشعبيٍ قال: (خرجَ مسروق إلى البصرة إلى


فَفَدِم علينا فُهُنا، ثم خرج إلى المُ الشام إلى ذلك الرجل في طلَبها)(1)
عن أبي إسحاق، عن مسروق قال: (قدمتُ المدينةَ، فسألتُ عن أصحابِ

وفي رواية عن مسروق قال: (قدمتُ المدينة، فسألتُ عن الراسخين في . الِِلْم، فوجدتُ منهم زيدَ بن ثابت)

عن شَقِيقن بن سَلَمة : (أنَّ رجُلْ من بَني تَغْلِبِ يُقال له: الصُّبَبِّ بن مَعْبَد،






مِرارأ أنا ومسروقُ بن الأَجدع)( (E)
عن الأعمسُ عن مُسلم بن صُبَّح، عن مسروقِ قال : (لقد جالسـُ



الأرض لأَصْدَرَهُمْ؛ فو جدتُ عبدَ اللهّ بن مسعود مِن ذلك الإِخاذ) (0)
. أخرجه أبو نعبم، وابن عساكري (i)
 ( أخرجه الفسوي (
(؟) أخرجه النسائي ـواللفظ له ـ وأبو داود، وابن ماجه، وقال عبد القادر الأرناؤوط والألباني: إسناده صحيح
أخرجه ابن سعد، والفسوي. والإخخاذ: هو مُجْتَمَعُ الماء.



(1) إلى عليّ وعبد النّ

 النبيِّ
(r) الصّارِنَ

عن الشَّعْبيِّ، عن مسروقِ قال : (كنتُ مُتَّكِبًاً عندُ عائشة، فقالْتْ: : با أَنْا










( أخرجه البخاري ـواللفظ له ـ ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والطبالسي. والصساخ: هو الديك

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة التّكوير : الآية بّب. }
\end{aligned}
$$





 ${ }^{(2)}{ }^{(r)}{ }^{(r)}$ ( ${ }^{(1)}$
 يصير مُحْرِماً أم لا؟ وهل كان النبي تعجيل الإفطار والصلاة؟ وماذا يحل للرجل من ألا امر أته إذا كانت حائضأ؟ وغير ذلك مما هو مبثوث في كتب السنة، فحمل عنها علماً جمّاً.








(I)
(Y) سورة المائدة: الآية (Y)

( ( ) أخرجه الشيخان، والترمذي، والطبالسي، وهذا لفظ مسلم. وقد اختلف السلف في رؤية النبي (0) (0)

أخرجه مسلم ـ واللفظ له ـ والترمذي، والطياللسي، والدارمي .

وعن مسروق قال : (اخختلفتُ إلى عبِد الهَ مِن رمضانَ إلى رمضان، ما أُغْبِّهُ (1)

القــــارىء:
عن مُمَالد بن سَعِيد، عن الشعبيٍّ، عن مسروق قال: (كُنًّا جُلُوسناً عنبِ

 وذكر ابن الجزري في ((غاية النهاية) عن مسروق قال: (كان عبد الهُّ يُرِئنّا القرآنَ في المسجد، ثم يُجلسُ بعد يُعْتي الناس) .
 مسعود. .. روىى القراءة عنهَ عَرْضاً يحيى بن وَتَّاب) .

حمل مسروِق علماً غزيرآ، وحذَّث بالكثير ، قال أبو نعيمَ في ترجممثه من מالحليةه : (أَنْنَدَ مسروقُ من الحَسانيد ما لا يُعَدْ كثرةً) .





(1) أي يأته كلَّ يوم.
 وأبي يعلى والبزار، ونال: فيه مجالد بن سعيد ونثه النسائي وضعفه الجّههور؛ وبقية رجاله ثُقات.

وعبدُ الهّ بن مُرَّة الخَارِفِيُّ، وعَبْد الرحمن بن عبد الهُ بن مسعود، وابنُ أخيه
 ويَحيى وَتَّاب، وأبو إسححاق السَّبِيعِيُّ، وأبو الشُّعُناء المُحَحَارِبيُّ، وامر أتُه قَمِير بنت عَمْرو . وغيرهمَمـر وحديثه في الكتب الستة وغيرها من كتب السنة .

 سِماله، فلمَا شَلّْم كان كأنَّه على الرَّضْفِفِ، حتى قامَ) (1) .

 وقال ابن سعد: (لم يروِ عن عثمانَ شيئًا) .

روايته عن أم رومان:
قال البخاري في (اصحيحه: كتاب المغازي ـ باب حديث الإفكان": حدَّنَّنً موسى بنُ إسماعيل، حدّثنا أبو عَوَانة، عن حُصَيْنِ، عن أبي وائلّ، حدَّثني





 (1) أخرجه ابن سعد.
(Y) أخرجه الخطيب في اتاريخها|| (Y)






بِحَمْدِ اللهِ، لا بِحَمْدِ أححِّ ولا بِحَمْكِكُ) .
وقد طعنَ الحافظُ الخطيبُ البغداديّ في (المراسيل") له في صحة؛ هذا

 واللذهبيُّ، والعَلَّيُي، وآخرونـ .

وردَّ الحافظُ ابن خجر على الخطيب ومَنْ تابعه، وبيَّن أن الحديثِ متصلّ لا لا






 القاسم قال: : ماتت أم رومان في زمن النـي نظر، وحديث مسروق أنسند. أي أقوى إسناداً، وأبين اتصالاً. انتهي .. .. وورقع




r..

أم رومان عن الوقت الذي ذكره الواقدي والزبير أيضاً، فقد تقدَّم في (علامات النبوة")






 الخطيب ومَنْ تبعه فيما تعقّبوه على هذا الجامع الصحيح. والهُ المستعان)"1(1).

 آخخرَهم. قال: وكان بعضُهم يبدأ بالحارث، ثم عَبِيدة، وبعضهم بِعَبِدة ثم الحارث، ثم علقمة، ثم مسروق)
 فقال: إنُّي أَكْره أن أَجدَ في صَحِحِفتي شِعْرا) (r)

## الفقيـه القاضي:

- • عن منصور بن المُعْتمر، عن إبراهبم النَّخَعي قال : (انتهى عِلْمُ أهلِ





$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه ابن سعد، وفيه (ثم علقمة بن مسروق) وهو نحريف. } \\
& \text { أخرجه ابن سعد، وابن عساكر . } \tag{r}
\end{align*}
$$

ومسروق بن الأَجْدع الهُمْدَاني، وعَبِبدة السِّلْماني، والحارث بن قيسن الجُعْفِيَّ وعَمْرو بن شُرَحْبِيِل الهَمْنَاني)"
وعن منصور، عن إبراهيم قال : (كان أصحابُ عبذ الهُ الذين يُعْرِئون ألناسَ
 وعَمْرو بن شُرَحْبِل)(r)
عن حَمَّاد بن زيد، عن عاصم، عن أبي الضُّحَى قال : (اختْمع مسروقٌ











. أخرجه الفسوني، وابن عساكر (Y)
(أخرجه ابن سعل، والخطيب (Y)
. 9 • سورة النحل : الآية (Y)

(0) التفويض هنا التُرجية.
(1) (1) سورة الزمر : الآية هr
(V) أخرجه البخاري في هالأدب المفرده - واللمظ له ـ والطبري، والحاكم مختصراً وضخحه: ووافقه الذهنبي البخي

 (1)

وعن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: : (كان مسروق قاضياً)
وكان شريح يستخلف مسروقاَ على قضاء الكوفة، إذا خرج مع زياد
 لِزلْ شريٌّ قاضياً عليها، حتى أحدره زياد معه إلى البصرة، فَفَضَى عليها بعده
'مسروق بن الأجدع حتى رجع شريح) .
وذُكِر أَنَّ شريحاً غابَ بالبصرة سنةَ.


 قال مُجَالد بن سعيد: حدّثنا الشعبيُّ قال: (كان مسروق وشُريح يُجِيزان



(1) (1 أخرجهابني سعد، والفسوي، والخطبب، وابن عساكر .

( $($ ) أخرجه، ابن سعد

(0) (0) أخرجه وكيع في مأخبار القضاة"،
(1) هذه الكلمة ليست عند الفسوي، وأضنتها ليتم المعنى.

قال: : فانطلقتُ أنا وأبوكُ إلى مسروقِ، وهو على التضاء، فقال مسروق : تُهْلدونَ
 " نعم. فأعطاه مالَّه أجمع)
 أَأَضِيَ بِضضيَّة فأوافقَ الحقَّ، أو أصيبَ الحقّ، أحبُّ إليَّ من رِباطِ سنبّ في بسبيل $!^{(r)}$ (山)




وعن إسماعيلَ بن أبي خالد، عن الشعبيً، عن مسروق أنه قال: (إنِّي أُخافثُ
وأَخشَى أن أَقِيسَ، فتزلَّ قَلَمِي )

الأبب، وورَّث ثلاثاً: جدتَّيْ أبيه: أم أمّه وأم أبيه، وجَدَّةَ أمَّه) .
وعن عامِ، عن مسروق: (في رَجُلٍ توفِّي وليس له وارِثٌ إلا ابنة أخيه وخاله؟ قال: للخالِ نصيبُ أختِّه، ولابنةِ الأخ نصيبُ أبيها)


(Y) أخرجه، ابن سعدن ووكيع في nأخبار التضاةهة، وابن عساكر .
(r) أخرجه الستة، والطيالسيّ، وأحمد، والدارارمي، وهذا لفظ مسلم. (() () أخرج الأحاديث الأربعة ألدارمي في (سننها.

مـن أقوالـه:
عـن الأعمسش، عـن مُسلمب، عـن مسروق قـال: (كَفَى بـالمـرءٍ عِلْمـا أن

عن مْنصور، عن هلال بن يِساف قال: قال مسروق : (مَنْ سَرَّهُ أنْ يعلمَ عِلْمَ
الأَّلّين وعلم الآخرين، وعِلْمَ الدنيا والآخرة، فليقرأ سورةَ الواقعة) (r) وقال رحمه الها: (إذا بلغَ أحدُكم أربعينَ سنة، فليأخلْ حِذْرَه مِن الهُ

$$
\text { . }{ }^{(r)} \text { (ز) وجل }
$$

منزلته، وأقوال الأئمة فيه:
كان مسروق إماماً كبير القدر، رفيع المحل، اتفق العلماء على توثيثه وجلالتهه ، وأننى عليه معاصروه فمن بعدهم.

- • ع عن عاصم، عن الشُعبيًّ: (إنَّ عُبَيد اللّ بن زياد حين قَدِمَ الكوفةَ

قال : أيٌُ أهلِ الكوفة أَفضل؟ قالوا: مسروق) .

وطولَ الأَمل، وَلَا جَعَلَكَ دريئةَ للسُّفَهاء، ولا شَيْنَاً على الفقههاء) (8)
قال الفضَل بن دُكَين : حدثنا مالك بن مِغْوَل، عن أبـي السَّفَر، عن

. (1) أخرجه ابن سعد، والدارمي، وأبو نعبم، وابن عساكر
(r) أخرجه أبو نعيم



لكن فيه: (قال مالكُ بن منول: سمعت أبا السفر - غير مرة - قال. . .)، فتحر فت (عن هُرَّة) الـى (غير مرة)، والها أعلم.

وكان عيسى بن يونس يقول إذا حَدَّتَ عن مسروق: (كان ضَخْماً: فيب"

(1) الجاهلية)

قال حَحْبل بن إسحاقِ : حدئني أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عُيَيْنة قال :

وقالن ابن سعد : (وكان ثقةّ، وله أحاديث صالحة) .
وعن إسحاق بن منْصور، عن يَحيـى بن مَعِين قال : (مسروق ثقةٌّ، لا بُبْأَلْ
عنه(
وقال عثمان بن سِيُد : (قلتُ ليحيمى بن معين: هسروقٌ عن عائشة أَحَبُّ
إليكَ أو عُروة؟ فلم بُخَيِّر) (گ)

عبد الش)
وقال العِجْليَّ في "تاريخ الثقات") : (كوفيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ)

جَالَلته وتوئيِّه وفضيلتِه وإِمامته) .
ووصفه اللذهبي في "ألسير" بقوله : (الإمام، القُدوة، العَلَمم) .

(1) أخرجه ابن عساكر .
(أخرجه ابن سعد، وأحمدن في "العلل"، والخطيب في "ناريخه") (Y)
. ذكره ابن أبي حاتم في پألجرح والتعديل" (Y)
(§) ذكره ابن أبي حانم في "الجرح والتعديل"، . (0) أخرجه الخطينب.

$$
r \cdot 7
$$

ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب أن الأجدع أبا مسروق قد أسلم. وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: (مسروق بن الأجدع كان

(1)

ولمسروق ثلاثة إخوة، هم: عَبد اله، وأبو بكر، والمُنْتُشِر، شهدوا وقعة
ألقادسية، ، واسُششهدوا يومئذِ .
زوجته قَمِير بنت عَمْرو الكُوفيّة:
روت عن زوجها، وعن عائشة زوج النبي
 والمِقْدَام بن شُريحِ بن هانىء. قال أحمد بن عبد الله الِِجْليَي : تابعية، ثقة .

أخرج لها أبو داود، والنسائي . ولها ترجمة في "تهذيب الكممال) وفروعه.
ـ ابنته عائشة : كان يجلّها، وقد سماها باسم أم المؤمنين السيدة عائشة . ابن أخيه محمد بن المُمُتُشِر :

روى عن: عبد الهّ بن عُمَر، وعمِّه مسروق، وعائشة أم المؤمنين، وآخرين. وحدث عنه: ابنُه إبراهيم بن محمد بن المُمْتُشر، وسِمَاكُ بن حَرْب، وعبد الملك بن عُمَيْر، ومُجَالد بن سعيد .

أخرج له الستة . وله ترجمة في "تهذيب الكمال") ومختصراته .
وترجم له ابن سعد، وقال : (وكان ثقةّ، وله أحاديث قليلة) .
أخرجه الخطيب، وابن عساكر .

ـ ابن أخيه المُغِيرة بن المُنتُشِر : قال ابن سعد : وقد روي عنه.

- وأبوهما المُمُنْتُ أُخو مسروق : ترجمَ له ابنُ عبد البر في (الالستيعاب"، وقال : (لا يَصحّ عِندي للمُنتسِر هذا صحبةٌ ولا رواية، وحديثُه مُرْسَل) .

وفــاتـه :

 عمر . والهه ما تركتُ صفرانَّ ولا بيضاءَ عند أَحِّ من الناس، غِيرَ ما في سِيفي هِّذا، فكفِّنُوني به) .

وفي رواية : (فَبَبِعُوه؛ وكفًّنوني به)
قال أبو نُعيم؛: مات سنة اثنتين وستين .
وقال ابن نُمير، ويَحيـى بن بُكَير، وابنُ سعد، وغْيرهم: مات سنة يُلاث
وستين
 حجر في (الإصابة): (وهوٌ قول الجمهور) . وكانت وفاته بالسِّلسلة بواسط .

##  <br> ه 7 ヶ . ...








 البخاري للكلاباذي / / الار حليـة الأوليـاء

 الأنساب



 التهذيب التهذيب 110 . 110

اسـمه ونسبه ونسبته: :


نِزْار مَعَدّ بن عَدنان.
وتَوْر بن عبد مَنَاة: هو تَوْر أَطْحَل ، وأَطْحَل : جبلٌ بِمكّة كان يَسكنه ثورُ بنُ
عبد مَنَاة؛ فَنُسِب إلِّه .
وقد جعلهما كذلكُ واححداً ابنُ الكلبـيَ والجمهور، وفرَّق الأكيرُ في پإكمنأله"


الأثير في "اللباب")، فشفَى وكفى .
كُنْيَهُ : يكنى أبا يزيل

بنـو نــور :
عن عُمَارة بن القَعْقاع قال: سمعتُ ابن شُوبُمة يقول: (ما رأيتُ حيّاً بالكُوفة



وعن العلاء بن المُسْيَّب، عن أبـي يَعْلى قال: (كانَ في بني ثَوْر ثلاثون
 طرف من سيرته وشمنائله:
. أخر جه ابن سعد، والفسوي (I)

. أخرجه ابن سعد، والفسوي (Y)

الرَّبيع أحلُ أكابر التابعين وأئمتهم، كان على جانب كبير من العبادة والزهده

 ومناتثه وفضائله كثيرة جداً.

عن عبد الهُ بن الربيعَ بن خُثيم قال : حدثني أبو عُبيدة بن عبد الشّ بن


 قال الذهبي : (فهنه مَتْبَبةٌ عظيمةُ للريبع) .
عن أبـي بكر بن عتّاش، عن عاصم قال: (كانَ عبدُ الهّ إذا رأَى الربيع بن

قال بحيـى بن آدم: حدثنا مالكُ بن مِغْوَل قال : قال السُعبيُّيُ : (أَمِفُهُم ككَ

وفي رواية عن الشعبيٌ ـ وذكَرَ أصحابَ عبد الهّ بن مسعود ـ فقال: (أمَّا الربيع فأَوْرَعُهم وَرَعاً)
عن عَمْرو بن مُرَة، عن أبي عُبيدة قال: (ما رأيتُ أحداً كان أشدَّ تلطُّفاً في العبادة، من ربيع بن خُتُتم) (1)
(1) أخرجه ابن سعد، وأبو نیيم، وبنحوه أحمد في الالزهده، والفسوي في (تاريخهال، وذكره


والمخبتون: هم المطمنتون. وقيل: هم المتواضيون الخاشيعون لربهم
( أخرجه ابن سعد، والفسوي. والآية رتم عץ من سورة الحعج.
. أخرجهما أبو نعيم (r)
( ) أخرجه ابن سعد.

عن علقمة بن مَرْبَذ قال ( (انتهى الزهدُ إلى ثُمانية من الّْابعينن، منهم
الربيع بن خُشيم)(1)
عن حمّاد الأُصمّمّ، عمَّن ححَّثَّه عن بعض أَصححابِ الربيح قال : (رّبّمـا علَّمْنا شَعرَه عند المساء ـ ووكان ذا وَفْرةٍ ـ ثـم يصبحُ والعلامة كما هي . فَيُعرف فُ أن
(r) الربيع لم يضبْ جنبَه ليلَه على فرابتِه

عن محمد بن يزيد بِن خُنَيْس، عن سفيان قال : (بَلَغَنا أن أَمَّ الربيع بن خُشُمـ


وعن مالك بن دِينار: قان : قالتِ ابنةُ الرَّبيع للرَّبيع : (يا أَبَتِ، مَانَلَكَ لا تَتْام

قال الفَضْل بن دُكَين: حخدنا سفيان، عن أبـي حَيّان، عن أبيه قأل : (كان
 قال : إنِّي أسمعُ (حَيَّ علَى الصهلاة حيّ على الفلاح)، فإنِ استطعْتُمْ أن تأتُّوها ولو
. حَبْواً)
وقال عبد الله بن أحمدل بن حنبل : حدثني أَبـي قال : خدثنا يَحيـى بن بنعيد قال : حدثنا أبو حيّان قال : حدثني أَبـي قال : (كان الرَّبيع بعدما سَتَطَ شِقُّه يُهُادَى بين رجُلْين إلى مسجِدِ قومِه، وكان أصححابُ عبد الله يقولون: يا أبا يزيد، 'لقد

(1) (1) (Y)
(Y)
(Y)


(حيًّ على الفلاح)، فَمَنْ سمَح منكم يُنادي (حيَّ على الفلاح)، فَلْيُحبْبَ ولو زَحْفاً،
(1) ولو حَبْو1)

وعن نُسَبْر بن ذُعْلُوق قال: (كان الربيعُ يؤمُنا وهو متّكِيءٌ إلى سارِية، وهو
(r)

عن سُفيان، عن نُسَير بن ذُعْلُوق قال : (لم يكنْ ربيعُ بن خُشَيْم يتطوَّع في
(r) ${ }^{(r)}$

وقال سفيان الثوريُّ : أخبرتنُي سُرِيَّة الربيع بن خُشيم قالت : (كان عملُ الربيع





 (1) (1)

عن عبد الْملك بن سَلْع، عن عَبْد خيرِ قال : (كنتُ رفيقاً للرَّبيع بن خُخَيْمَ في
 أحِسَ من ذاكَ الرقيق ولا مِنْ تلك الدوابّ شيئّأ، قال : فاستأذنتُ، فلم يُحِبْني (1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعبه. (يُهادى): أي يمسكه رجلان من جانبه بعضديه، يعتمد
 (أخرجه ابن سعدل، والفسوي، وأبو نعيم. والآية رقم ^ من سورة الإنسان.

أحدّ، نم دخحلتُ، قال : فُقلت: أينَ رقيقُك ودوابتك؟ فلم يُحْبِنْي. فَأَعَكْتُ عليه،

عن سعيد الحارثي قال : (ضربَ الربيعَ بن خُيَيم الفالجُ، فطالَ وجَعُهُ،










(r) جميعاً إلى السائل

وقال حفص بن عُمر: (كان الرَّبيع بن خُشَيم لا يعطي السائل أقلَّ مْن رغيف، ويقول : إني لأَستحي من رنُـي عز وجل أنْ أَرى غداً في ميزاني نصف رغيف)

 غ غنياً فأَقْبِل بِقَلْبِه، وإنْ كان فقيراً فأَغْنِهِ)
(1) أخرجه ابن سعد. والآية رقم به من سورة آل عمران


(؟) أخرجه ابن حبان في صالئقاتٌه، وأبو نعيم في (إلحلبة) .
「1乏

عن الأَعمش، عن مُنذر الثوريٌ قال: قال الربيع بن خُتَيم لأهلِه: (اصْنَعُوُا لنا



عن منصور، عن إبراهيم قال : قال رجل (ما أرى الربيعَ بن خُتَيم تكلَّم بكلامٍ منْذُ عشرين سنة، إلا كلمة تصعَدُ) (r)



عن سفيان الثوري، عن رجل من بني تَتْمْ الهّ، عن أبيه قال: : (جالستُ
 أُمْكُ حيةٌ كْ كمْ لكم من مسجد) (8)

 ذنوب الناس، وأَمِنُوه على نُنُوبْهَم)
 :الناس، خرج إلى المقابِر، فيقول: يا أهلَ المعابِر، كنّا وكتّم. فإذا أصبحَ فكانَّهُ لنُشْرَ من قبر) (17

( أخرجه ابن سعد، والنسوي، وأبو نعيم.
. (r)
( ( ) أخرجه ابن سعد، والنسوي، وأبو نعيم. (0) (0) أخرجه ابين سعدي، وأبو نعيمر.
(1) ذكره ابن الجوزي في (صنة الصفوةه.

قال أبو عَوَانةّ : حدثنا سعيد بن مسروق، عن مُمْنْر الثوريُّ، عن





دواءَهُنَّ . تم يقول: وما دوْاؤهنَّ؟ أن تُوبَ نم لا تَعود)(1) .

أذهبُ ألعبُ؟ فقال: اذْهَبِبِ فقولي خيرا)(ب)

وقال يونس بن أبي إسحاقِ: حدثنا بَكُر بن ماعز قال : (جاءتْ ابنةُ الربيغ بن

 أَنِّي أَمرتُ بالنَلْعب)(r)








$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، والفسوي، وأبو نعيم. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. أخرجه ابن سعد، والفسويوي (Y) }
\end{aligned}
$$


فلم يُفق، ثمم إنه أفاقَ، فرجَع عبد الهّ إلى أهلِه)

 وعن نُسَير بن ذُعْلُوق، عن الربيع: (أنَّه كان يتهجّد في سَوَادِ الليل، فمرًّ بهذه
 الصَّالِحَاتِ سَوَاء: مَحْبَاهُمْ ومَمَاتُهُمْ سَاءً ما يَحْكُمُونَأها ! فلم يزلْ يُرَدَدُدها لَيْلَهُ حتى
( ${ }^{(r)}$
وقال عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا سفيان الثوري، عن أبـي يعلى قال: (كان الربيع إذا قيلَ له: كـيفَ أصبحتمْ؟ يقول : ضعفاء مُذْنبين، نأَكلُ أرزاقَنا)،

وننتظِر آَجالَنا) (\%)
 أُصحاب عبد الله نَعُودُه، أو قال: نُزوره، فَمَرَرْنا برجُل فقال : أينَ تريدون؟ فقلنا



عن داود بن أبـي هند، عن الشَّعبـيِّ قال: (دَخَلْنا على رَبيع بن خُخَيم نعودُه، قال: فقلنا له: ادْعُ اللَّهَ لنا. قال : اللهمَّ لكَ الحَّ الحمدُ كُلّه، وبيدكُ الخير كلّه، وإليك
(1) أخرجه أبو نعيم، وذكره ابن الجوزي في (الصفة الصفوة")، والمزي في (تهذيب الكمالهه .

. أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم (Y)
. أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم. والآية رقم 1 (Y)
( ) أخرجه ابن سعد، والفسوي، وأبو نعيم، (§) (0) أخرجه ابن سعد.

ك كلّه(1)


 السلامَ، أو يَقع عن حاملة حملهِلها فلا أَحمل عليها) .






 والمَلَكُ صَفَّا صفًّا، وجِئَّ يومئُنِ بِجَهَنَّ؟؟!) (8)


 الفالجُ، فكان بَكر بن ماعزِ يقوم عليه، ويدهنه، وَيَفْلِي رأَسَه، ويغسله : قالل : فَبَبِنَّا (1) أخرجه ابن سعد. (Y) أخرجه ابن سعد، والفسوني، وأبو نعيم.

 (0) أخرجه ابن سعد.

هو ذات يوم يغسل رأسَ الربيع، إذ سألَ لُعاب الربيع، فبَكى بكزّ، فرفع الربيعُ







كان الربيعُ أحَّ أكابِرِ تلاميذ ابن مسعود، عَرَضَ عليه القرآن، وحدَّث عنه،

 مِن العلم إلا ثمرته، فرضي الشَ عن الربيع، وأينَ مِثُلُ الربيع؟!

القـارىء:
قال الحافظ ابن الجزري في ترجمنه من (اغاية النهاية) : (وردتٌ عنه الرواية في حروف القرآن، أخخَّ القراءةَ عن عبدِ الهّ بن مسعود، عَرَضَ عليه أبو زُزعَّة بن عَمْرو بن جرير ).

عن الربيع بن مُمْنِر الثوريِّ، عن أبيه، عن الربيع بن خُتُيَّم قال في قولِّه تعالى:

(1) أخرجه ابن سعد، والفسوي، وأبو نعيم وعنده: (ما أحب ما غنى الديلم)، تحريف. (r) أخرجه ابن سعد. والآبة رقم Vo من سورة الأنفال.





عن الأَعمش، عن إبراهيم التَّْْمِيِّ قال : (كانَ فينا ستُون شيخاً مِبْ أصحابِبِ
عبد اله) .
عن حمّاد بن زيد، عنن ابن عَوْن، عن محمد بن سِيرين قال : (ما رُأيتُ قُقوماً


 من الأنصار .
وحذث عنه: إبراهِيمُ النَّخَعِيُ، وبَكْرُ بن ماعِز ، وعامر الشُعْبُيُّ، وْ وابنُه
 وآخرون .

أخرج له الجماعة إلا أبا داود فإنه أخرج له في (القدر") .



 تقولُ البيتَ من الشِّعْرُ فقلذ كان أصحابُك يقولون؟ قال : إنَّه ليسَ شيءٌ يتكلَّمْ به أححلٌ

من أقواله ووضاياه:

- • • عن الربيع بن منذر، عن أبيه قال: قال الربيع بن شُشَتم : (كلُّ ما لا


عن سعيد بن مَسْرون، عن مُنذر ، عن ربيع بن خُشَيم قال: كان يقول : (قولوا

 وهمْ لا يَتْمَعُون) لا

قال عفّان بن مسلم: حدثنا شُعْبة، قال أبو حيّان أخبرني عن أبيه، عن
 الشه، والش أكبر، والأمر بالمعروف، والنُئي عن المنكر، وتلاوة القرآنان، ومسألة الخير، والاستعاذة من الشر (2)
وعن نُسَيْر بن ذُعْلُوق، عن بَكْرَ بن ماعنز


وقال رحمه الله لأصحابه: (تَدْرُون ما الدّاء والدواء والشِّفّاء؟ قالوا: لا لا


- • ع عن منذر الثوريِّ، عن ربيع بن خُتَيم أنه كان يقول: (يا عبدَ الهّ : قلْ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيمه } \\
& \text {.أخرجه ابن سعد، والفسوي، وأبو نعبمه (Y) } \\
& \text {. أخرجه ابن سعد، والفسوي (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) أخرجه أبو نعيم. } \\
& \text { (7) أخرجه أبو نعيم. }
\end{aligned}
$$












عن الربيع بن المنذذر، عن أبيه قال : قال الربيعُ : (يا مُنْذِر . قلتُ: لبَّنك


 تعالى :




$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة هود: الآلية 11) } \\
& \text { (Y) سورة ص: الآيات (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0 أكره ابن الجوزي فيم في (إمفة الصفوة) والآية رتم جץ من سورة الإسراه. }
\end{aligned}
$$

. لِبتُوصِيني ! قالن : عليكَ بهؤ لاء)
منزلته، وأقوال الأئمة فيه:
عن سفيان الثوريِّ، عن أبيه قال: (سمعتُ أبا وائل ، وسألّهُ رجل :

عن عَمْرو بن مُرَّة قال : سمعتُ السُعبـيَّ يتول: (حـدثّنا الربيعُ بن خُشَيْمَ عند
. هذه السّارِيَة، وكان من مَعَادِن الصِّدْقِ)
عن إسخاقٌ بن منصور، عن يحيسى بن مَعين أنه قال : (الربيعٌ بن خُثُيَمْ ثقةٌ،
(!) لا يُسْأَلُ عنه عنه
قال ابن حبان في ترجمته من "مشاهير علماء الأمصار" : (من عُبَّاد
أهلِ الكوفة، وزُهَّادِهمْ، والمواظِبِبن منهم على الوَرَع الخَفيّ والعبادة الدائمة، إلى أن مات بها)

وحالَّه الذهبيِ في "السير" بقوله: (الإمامُ الثدوةُ العابد، أبو يزيد الثوريُّ
الكوفيُّ، أحلُ الأَعلام) .
ووصفه في "تاريخهه" بأنه : (من سادة التابعين وفُفْهَلائِهم) .
وقال في "الْكاشف" : (وَرعٌ، قانِتٌ، مُخْبِتٌ، ربّانِيٌّ، حُجَّة) .
وقال الحافظ في \#التقريب") : (ثقة، عابد، مخضرم) .
وفــاته :
عن منذر الثوريِّ، عن الربيع بن خُثَيم أنَّه أَوْصى عند موته فقال :


 ( ( ) ذكره ابن أبـي حاتم في "الجرح والتعديل" .




الحامِلِِين، وأن أنصحَ لجمـاعِة المسلمين) (1)



تبكينَ! قُولِي : يا بُشْرَايَ؛ أتى الخيرُ (م)
واختلف في سنة وفاته :

فأرخ ابن الجوزي 'وفاته في سنة اثنتين وستين كلهجرة، وتبعه ابن كثير فين
"البداية والنهاية|" .

وقال ابن حبان والنُنمعاني : مات سنة ثلاث وستين •

وقال الذهبسي: توفي قبل سنة خمس وستين .
وكانت وفاته بالككوفة .

*     *         * 

(أخرجه أبن سعد، والدارْمي، وأبو نعيم

(Y)
rrs

#  <br> ه TV قٌ .... 

(1) مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد Y/ T





 ت - المعرفة والتاريخ للفسوي /

 700 ، أخبار القضاة لوكيع YY ( 179
 VA منجويه Y/ Y




 تاريخ الإسلام - حوادث ووفيات ها


عَبِيدَة بن عَمْرو، ويُقْال : ابن قَيْس بن عَمْرو، السَّلْمَانِيُّيُ، المُمَادِيُّ، الكَوْفيٌُ
 ناجية بن مُرْاد.

كنيته : يكنى أبا مسلْهُ، ويقال : أبا عَمرو.
قال أبو أحمد الحاكَم: كُنية عَبِدة أبو مسلمه، وأبو عَمْرو .
إسلامـه وهجرتــه :

 عن هشام بن حسان؛، عن محمدل بن سيرين، عن عَبِدة قال: (أسلمتُ:قبل (1) وفاة النبيِّ وعن هشام بن حسأن، عن ابن سيرين قال: قال عَبِيدة: (أسلمبُتُ وصلَّيتِ

=






شذرات الذهب اv//1.

 القضاة"، وقال ابن عبد البر في "الاستيعابه: : رواه الثقات عن ابن سيرين عنه:
قال الواقدي : (هاجر عَيدة في زمن عُمر ).

وترجم له الحافظ في (الإصابةه)، في (القسم الثالث من حرف العين" فيمن أدرك النبي

طرف من سيرته وشمائله:

- • عن عاصم بن سُليمان، عن محمد بن سيرين قال: (قلتُ لِعْبِيدةَ: عندنا من شَحَرِ النبيٍِ


وفي رواية: (لاَنْنْ يكون عِندي منه شَعَرة، أحبُّ إليَّ من كلٍ صَفْراء وبيضاء
على ظَهُ الأرض)
قلت: هذا القولُ من عَبيدة هو معيار كَمَال الحبِّ، وهو أَنْ يؤثرَ شعرة من شَّعَره هِ



 مُن نفسك وولدكُ وأموالك والناس أجمعين .
 ومالي شرابٌ منذُ عشرينَ سنةَ إلا الماءُ واللَّبَن والعَسَل) (1)
(1) أخرج الرواية الأولى البخاري في اصحيجه")، والثانية ابن سعل في (طبقاتهه، وذكره
 أخرجه ابن سعد، والنسائي في خاتمة الالسننه.

قال عبد الواحد بن: زياد: حدثنا النعمانُ بن قيس قال: حدثني :أُبي قالل:




 هذا ما لِيس للقاضي ولا لغْيره) (ب)
عن محمد بن سيرين قال : (كان عَبِيدة عريفَ قومِه) وعن هشام بن حسأن)، عن محمد بن ميرين : (أن عَبِيدة كان عريفَ قومهـ؛





 نزل عَبِيدة :لكوفة، وورد المدائن مع علي بن أبـي ظالبَ، وحخضر معه قتال الخْوارج بالنَّهْرْوْانٍ .


(1) أخرجه ابن سعد.
(Y) أخرجه ابن سعد، ووكينغ في (أخبار القضاة") .


rrA
 قال: إِي وربِّ الحَعْبةَ، إي وربِّ الكَعْبة، إي وربِّ الكَعْبة) .

وفي رواية عن عَبِيدة قال: (فَرَغْنَا من أصحابِ النَّهُر، فقال عليٌّ : ابْتَغُوا




 (الكعبة، إي وربّ الكعبة)

علمـه:
كان عبيدة أحد الأعلام الأنبات، والأئمة الهلاة، ثقة ثبتاً في الحديث، شديد التوقي في الرواية، برع في الفقه والفرائض، ويوازي شريحاً في القضاه، حتى الْا إن
 يقرئون الناس ويفتونهم.

القــارىء:
قال ابن الجزري في ترجمته من اغاية النهاية): : (أخذ القراءة عَرْضاً عن عبد الشّا بن مسعود، وروى عنه وعن عليّ، أَخذذ القراءةَ عنه عَرْضاً إِيراهيمُ النَّنَعِيِّ وأبو إسحاق).
(1) أخرجه الطبالسي، وأحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والخطبب في "تاريخه،"، والرواية الأولى لمسلم، والثانية للخطيب. توله (مخدج اليد): أي ناتص أليد اليد (مودن اليد): أي صغيرها وناتصها. وونع عند الخطبب: (مؤزن)، تصحيف. (مثدرن اليد):
 r.r

فقد ذَهَب الذين كانوا يعلمُون فيما أُّزِّلَ القرَآن)(1)
الـمحـدث:
 وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه.


 واحدا) (r)

وقال الحانظ أبو عَمْرو ابن الصَّلَح في "مقدمتهه): (وروينا عن عَمْرو بن

 قال العلاّمة المحدِّث أحمد شاكر : (الذي انْتهى إليه التحقيقُقُ في أصح
 البلد، وقد نَسُوا على أسانِيد جمعتُها، وزدْتُ عليها قليلًا، وهي:
 أبـي هازِم، عن أبي بكر . وأصحُ الأسانيد عن عُمر : الزُّهري، عن عُعبيد الشّ بن
 عُمر . . . وأصحُ الأسانبِّ عن عليٌّ : محمد بن سيرين، عن عَبِيدة - بفتح العين -

أخر جه 'ابن سعد، والخطّيب.


(§) علوم الحديث لابن الهـلاح: ص 10 .

## السَّلْماني، عن عليًّ) الخ"

عن إبراهيم قال : (كان عَبِيدة يأتي عبَدَ الها كلَّ خميسب، فيسأَلُه عن

وعن الأعمس، عن عَمرو بن مُرْةَ، عن عبد الهَ بن سَلِمَةَ المُرَادِيّ، عن عَبِيدة
الستَلْماني قال : (هجمتُ على عبد الشَّ بن مسعود ذاتَ يومِ وهو في دِهْلِيزنه، قال :
 والثالث والرابع في الجنةه|)(r)
 لي النبيُّ


عَيْنَاه تَذْرِفان)(8)

- • عن ابن عون، عن محمد بن سيرين قال: قلت لِعْبيدة: (أكتبُ ما

(1) انظر تمة كلامه في xالباعث الحثيثه، : ص Y Y Y Y


أَخرجه الدارمي .
(Y) أخرجه النسوي -واللنظ لـ ـ وابن عساكر . ونسبه الألباني في اصحيح الجامع" إلى ابن عساكر ، وقال: صـيحع
أَخرجه البخاري - واللفظ له ـ ومسلم، وأبو داود، والترمذي .والآية رتم اء من سورة

(0) أخرجه ألدارمي في (الـسنز"، وأحمد في „العلل"،، والفسوي، ووكيع، وابن عبد البر في "هامع بيان العلم".

وعن مُغْيِة، عن إبرَ|هيمَ قال: :(كنتُ أكتبُ عند عَبِدة، فقال: :لا تَخْلُّدنَّ
عنَّي كتاباً)


قلت: اختلف الصدز الأول في كتابة الحليث، فمنهم من كَرِه كتابْةَ الحديث والعِلْم وأَمَروا بحظظه، ومْنهم من أَباز ذلك .

وللعلماء في الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وإباحتها عدة أقوال، غير أن الخلاف زاله، وأجمع الُمسلمون على تسويغ ذلك.


 إسحاقَ بن راهَوَيْه، ، نقال كما قال أحمد سواء) .


تسويغ ذلك وإباحَّهِ، ولونا تدوينهُ في الكُتب لَدَرَسَ في الأَعْصُرِ الآَخِرة) ${ }^{\text {(8) }}$

 عبد البر في "جامع بيان ألعلم"، (r) أخرجهما ابن عبد البر في هجامع بيان العلم" ".




روى عَبِدة عن: عُمر بن الخطاب، وعليٍ بن أبي طالب، وابن
مسعود، وعبد اله بن الزبير .
وحدَّث عنه: إبراهيمُ النَّخَعِيّ، وعامر الشَّعْبيُّ، وعبد الهَ بن سَلِمَة المُرادي، ومحمد بن سيرين، والنعمان بن قيس، وأبرّ إبو إسحاق السَّبِيعيُّ، وأبو البَخْتريّ


أخرج حديثه الجماعة.
الــــقيـه :
عن منصور بن المُعْتَمِر السُلَمي، عن إبراهيمَ النَّخَعِيٍ قال : (انتهى علمُ أهلِ الككوفة إلى ستّةٍ من أصحاب عبد الها بن مسعود، فَهُمُ الذين كانوا يُفتون الناسَ
 ومسروقُ بن الأَجْدع اللَمْدانِي، وعَبِدَّة السَّلْماني، والحارِث بن قيس الجُعْفِيّ،
. وعَمْرو بن شُرَحْبِيل الهَمْدانِي)(1)
وعن منصور، عن إبراهيم قال : (كانَ أصحابُ عبد الها الذين يُقْرِئون ويُنُتُون ستَ: عَلْقَة، والأَسود، ومَسروق، وعَبِيدة، والحارث بن قيس، وعَّ وعَمْرو بن
. ${ }^{(r)}$ (rرَحْبـيل
وعن أشعث، عن محمد بن سيرين قال: (أدركتُ الكوفةَ وبها أربعة ممَّن
 الثالث، وشُريح الرابع. قال: : ثم يقول ابن سيرين: وإنَّ أربعةً أَخَسُهم شريحٌ
(r) ${ }^{(r)}$
(1)

(

عن حماد بن سَلَّنة، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: (كان أصنحابُ
 يَختلفُون أن شُرَيحاً آخِزُّهم. قيل لحمَّاد: عُدَّهُم. قال : عَبِيدة، وعَقْمَة،



وعن أبي إسحاق قال : :(دخلتُ على سُريح، وعندَه عامِر وإبر|هيم وْعبل

 الثلث. قال : فَجَهَدْتُ عُلى أن يُجِيبَني، فلم يُحِبْنِي إلا بذلكُ . فقال إبراهِيمُ'،





 أبو الأب) (r)

عن أيوب، عن محْمد بن سيرين قاله : (سألتُ عَبِيدةَ عن شيء من الجَذّ، فقال: ما تريد إليه؟! لقَ حفظتُ فيه مئةَ قضيَّة عن عُمَرَ! قلتُ : كلُّها عن عُمر؟
(1) أخرجه ابن سعد.
 ( أخرجه الدارمي في "سننها، ووكيع في أخبار القضاة").
$r r \varepsilon$

وعن أشعث، عن ابن سيرين قال : (قلتُ لِعَبِدة: حدِّثْني عن الجَدِّ؟ فقال :

قال محمد بن سيرين : (قلتُ لِعَبِيدة: افتراشُ الحَرير كَلُُبِه؟ قال : نعمْ) ${ }^{\text {(+ }}$ :

## الــــاضـي :

ذكر وكيع في هأخبار القضاة" أنَّ علياً لما قَدِمَ الكوفةَ ولَّى سعيدَ بن
نمران الهمذذاني، ثم عزلَه، وولّى مكانَه عَبِيدة السَّلْماني، ثم عزلَّهُ وولّى شُرِيحاً .
عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عَبِيدة قال: (أرسلَ عليٌّ إليَّ وإلى


وعن ابن سِيرين، عن عَبِدة، عن عليِّ رضي الله عنه قال : (اقْضُوْوا كما كُنْتم
 أَّاْ

- • عن عبد الله بن إدريس، عن عمّه، عن الشعبـيِّ قال : (كان شريحٌ


عن ابن سيرين قال: (كنتُ أُجالِس شُريحاً، فربَّما أرسلَ إلى عَبِيدة يسألُه . فقلتُ: مَنْ عَبِيدة هذا؟ قالوا: هذا رجلٌ من بنِ بني سَلْمان، مِن أَجر أ الناسِ على

> (1) أخرجه ابن سعد، وعند وكيع نحوه.
> أخرجه الدارمي (Y)
(Y)

 (ד) أخرجه الفسوي، ووكيع، والخطيب.

الفُتيا ا فأتيتُه هإذا هو أَبْجَنُ المناسِ عمَا لا يَعِلم)(1)
قلت: هكذا العالم يُُنتي بما يَعلم، ويُمسك عما لا يَعلم، ويقول: إسَّ أعلمّ، سَسُوا غيري.
قال ابن نُمير : (كان نُشُريح إذا أَشْكَلَ عليه الأمُرُ كتبَ إلى عَبِيدة، واُنتهى إلى



 يُهْدَى إليه، تُرَّ إلى المهدي) .




 قال أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان بن عُيُيْنة فال: (كان عَبِيدةُ يوازِيِ شُرُريحاً في العِلْم والْنَضْل) ما ${ }^{(0)}$
(1) أخرجه وكيع، وعند أحمد ني العلله، نحوه.
( أخرجه وكيع الخ
( أخرج وكيع الرواية الأولئ، وأخرج البخاري الرواية الثانية تعليقاً بصيغة الجزم
( ) أخرجه ابن سعد.
(0) أخرجه الخطبب.

عن إمنحاق بن منصور، عن يَحبيى بن مَعِين قال : (عَبِيدة السَّلْماني ثِقةّ، لا
يُنْأَلُ عنه) (1)
وقال عثمان الدَّارِميَ في (تاريخها): (قلتُ ـ يعني لابن معين -: فعلقمةُ أحبُّ إليك عن عبد اله أو عَبِيدة؟ فلم يُخَيْرِ ). قال الدارميّ : (كلاهما ثِقتانان، وعَلْقمة

أعلمُ بعبد اللّ)
وقال أحمد بن عبد الها العِجْلِيَي (كوفيٌّ، تابعيٌّ، ثِقةُ، جاهِليّ)
ووصفه الذهبي في (تاريخها) بأنه: : (كان أَحَدَّالفقهاء الكبار بالكوفة) .
وأثنى عليه في ضالسيرلا بقوله: (أححُ الأعلام . . و وبَرَع في الْفِقْ، وكان بَبَتاً
في الحديث) .
وقال ابن ناصر الدين في (توضيح الُُشُشَبَهه: (هو أحلُ الأئمة المشهورين). وقال الحافظ في صاالتقريب": (تابعيٌّ كبير، مُخَضْرَم، ثنقَ بَبْت، كان شريح إذا أَشكل عليه شيء سأَّه) .

وفــاتـه
توفي عبيدة قبل سنة سبع وستين للهجرة، وأوصى أن يصلي عليه
الأسود بن يزيد.
عن مِسْعَر، عن أبـي حَصِين : (أنَّ عَبِيدة أَوْصَى أن يُصلُي عليه الأَسود بن .
وقال أبو داود الطّياللسي: أخبرنا شعبةُ، عن أبي حَصِين قال: (أَوْصَى عَبِيدةُ
(1) (1) ذكره ابن أبي حاتم في (اللجرح والتعديلهه . (Y) أخرجه ابن سعد.
rrv

 واختلف في وفاته على أقوال: فقال ابن حبان: مات سنة أربع وستين.

 وقال في (التاريخ" و (العبز)": إنه الصحيح.
وقال قَعْنَب بن المُمحَرَّر : مات سنة اثنتين وسبعين، أو ثلات وسبعين. وقال أبو نعيم وأبو غيسى الترمذي : مات سنة ثلات وسبعين . وقال أبو بكر بن أبـي شيبة : مات سنة أربع وسبعين .
قلت: خالفهم في زلكك ألحانظ ابن حجر، واحتجَّ بالخبر الذني ستناه آَنِفا
 مات قبل سنة سبعين (r) بمْدة؛ لأن المختار قُتِل سنة (TV) بلا خلاف) . وقال في (التقريب)ا": (والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين) .

قلت: مات المختار الكذاب سنة سبع وستين، فتكون وفاة عَبيلة قبل هذه السنة، لأن الأسود بن يزيْد خشي أن يجيء المختار فيصلي علهه، فبادر: هو فصلى عليه. والشا أعلم.

*     *         * 

(أخرجه ابن سعد، والبخاري في األتاريخ إلصغير"، والفسوي، وصحهه| الحانظ في
"اتهذيب التهذيب" .
(Y)

$$
\begin{aligned}
& \text { QVE - - A. }
\end{aligned}
$$

(1) مصـادر ترجمته: طبقات ابن سعدT/ خليفـة


 ت ت ا99، سـن






 ( $191 / \varepsilon$




 المحسدثين بY ت ت M


اسمه ونسبه ونسبته:
عبد الله بن حَبيب بن رُبِيِّعة ـ بالتصصغير ـ اللُُلَمِيُّ، الكُوفِيُّ، المُقُرِيُء. من أولاد الصحابة

والشُّلَمِيَ : نسبةً إلىى بني سُلَيم قبيلة من العرب مشهورة، وهو سُلَيم بن
 كنيته : أبو عبد الرجمن، مشُهور بها، وقد غلبت عليه.

طرف من سيرته وشمـائله :
كان أبو عبد الرجمن صوَّامآ قوّامآ، محافظأ على صلاة الجماعة، يحبُّ المساكين، ويوسِعُهم صدقة واعطاة، تلاًّة لكتاب الله العزيز، عالمآ بآيَّ، عاملِّ

 المبتدعة، ، ويأمر تلاميذه بمسجانبتهم •

عن الأعمش؛ عن شِمْر قال : (أخذَ بيدي أبو عبد الرخمنز السُّلَمي؛ فقال : كيف قوَتكُ على الصلاة؟ فذكرتُ ما شاء الله أنْ أذكره، ، قال أبو عبذ الرحمن: كنتُ أنا مثلكَ؛ أصلِّي العشاء ثم أقوم أُصلّي، فإذا أنا حين أُصلّي ألفجر أنشطُ مِني أول ما بدأتُ)(1) !
عن حماد بن سَلَمْة، عن عطاء بن السائب قال : (دخلتُ على عبد الله بن
T/Q = طبقات القراء (


(1) أخرجه أبو نعيم.

حَبيب وهو يقضي في مسجده، فقلت: يرحمكَ الشّا، لو تحوَّلتَ إلى فرايثّكا



أموتَ وأنا في مسجدي)"
وروى منصور بن المُعْتمر، عن تميم بن سَلَمة : (أنّ أبا عبد الرحمن كانَ
إمامَ المسجد، فكان يُحْمَلُ في الطُّين في اليوم المَطِير) (r)
عن أبّي حمزة سعد بن عُبيدة: (أنَّهُ رأى أبا عبد الرحمن يصلُي في قميصبِ
واحد، ليس غخليه رِداء ولا إِزار)(\$).

- $\bullet$ عن حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب قال: (دَخلنا على أبي
 فقال: أنا أرجو ربي، وقد صُمت له ثمانين رمضاناً) (8) قال الذهبي في "السير)" : (ما أعتقد صام ذلك كله).
قلت: صدق الذهبي، لأنَّ صيامَ رمضان فُرِضَ في السنة الثانية للهجرة،
 فُرض فيها؛ فيكون صامَ اثنين وسبعين رمضان كحدٌّ أقصى .
عن شُعبة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن : (انَّهَ كان يُؤْتَى
بالطعام إلى المسجد، فربَّما استقبلوه به في الطريت، فيطعمه المساكين، فيقولون: (1) أخرجه ابن سعد ـواللفظ له ـ والخطبب في وتاريخها، والحديث المرفوع أخرجه عن

(Y) أخرجه ابن سعد.
( أخرجه ابن سعده (r)
( ( ) أخرجب ابن سعل، والنسوي، وأبو نعبم، والخطبب، وهو عند البخاري في اتاريخيها مختصراً.

باركَ اللَّهُ فيك. فيقول: :وبارك الله فيكم، ويقول: : قالت عائشة رضي الله تغالىى
 قال حمَّاد بن زيد: حدثنا عطاء بن ألسائب، أن أبا عبْد الرحمن





وعن سفيان، عن عطاء، عن أبـي عبد الرحمن قالٍ: (كُنَّا إذا تعلَّمْنَا عَشْرُ



 عن حماد بن سَلَمة، عن عطاء بن السائب: (أن أبا عبد الرجمن

 عن عبد السلام بن حِرْب، عن عطاء بن السائب قال : (دخلتُ على أبي عبد

أخرجه ابن سعد ـ واللفظُ لـ ـ والطبري من طرين جرير عن عطاء عن أبي عبد الرخمن، (Y)



صحتيح
(0) أخرجه ابن سعد.

الرحمن الْتُلَمي، وقد كَوَى غلاماَ له، قال: قلتُ: تكوي غلامَكُ؟! قالْ : وما
 - - عن أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم بن بَهْدَلة قال: (كان أبو

 . أَبـي الأحوص، فيتكلّم بكلمات)

عن حمَّاد بن زيد قال: قال عاصِم بن بَهْدَلة : (كنًا نأتي أبا عبد الرحمن

 " يَرى رأْيَ الخَوْارج)

وعن أبـي حَصِين، عن أبـي عبد الرحمن : (أنَّ شَقِيقاً الضَّبِّيَّ قال له : لِمَ تَنْهُ
 قلت: شَقِيق الضّبِبيّ كان خارجياً، ترجم له الذهبي في (الميزان"ه، فقال : (شقيق الضّبِّيّ: مِن قدماء الخوارج، صدوتُ في نَفْسه، وكان يقصُّ بالكوفة . وكان الِّ أبو عبد الرحمن يذمُّه، أَعني الُُلَمَيَّ) . وأما سعد بن عُبيدة: فهو خَتَنُ أبي عبد الرحمن السُّلَمي على ابنته، أخرَ حديثه الستة ، وكان خارجياً ثم رجع إلى الحق . قال أبو .حاتم : (كان يرى رأي الخوارج، ثم تركه) . (1) أخرجه ابن سـدعد
(Y) أخرجه أبو نعيم ـ واللفظ له ـ والفسوي بأخصر منه .
 والفسوي لكن عنده : عن حماد عن عطاء بن السائب. أخرجه الفسوي، وأبو نعيم واللفظ له.

ورد أبو عبد 'الرحمن المدائن مع أبيه، وحضر مع علي يوم صِفِّين.
عن ابن عُلَيَةَ، عن عطاء بن السائب، عن أبـي عبد الرحمن السُُلْمَي فَانٍ :



 إنتَكَ لجاهِلِّ، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدأَ فلما جاءتِ الكُمعة الأُخرى

 وإنَّ الغايةَ النار، والسابِق مَنْ سَبْقَ إلى الجَنَّهِ (1)

وعن الأعمش، عن أبـي عبد الرحمن السُّلَمي قال : (كنَّا مع غليّي بِصِفِّين،

 انثنى سيفُه، فألقاه إليهمه وقال : لولا أنه انثنى ما رجعتُ. فقال الأغمشن : هنا

 من أصحاب محمد ورْ


$$
\text { كأنَّه لهم عَلَمم) }{ }^{\text {(r) }}
$$




علمـــــهـ :
اشتهر أبو عبد الرحمن بالقراءة، فكان قارىءَ الكوفة بلا مُدافَعَة، عَرَضَ

 أَقْرَأَ القرآنَ أربعين سنة، وعَرَضَ عليه جمعٌ من الأئمة الأعلام، وجلَّس

. خلائق
القــــارىء:
وصفه الذهبي بقوله: (مُمْرِىء الكوفة، الإمام العَلَمَ. .. قرأَ القرآن؛ وجوَّده، ومَهَر فيه) .
وقال ابن الجزري في (غاية النهايةه) : (إليه انتهت القراءة تجويداً وضبطاً) .
أخخذ القراءة عَرْضاً عن عثمان بن عفان، وعليِّ بن أبي طالب،
وعبد الهّ بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابُبيَ بن كعب، رضي اله عنهـم مر وأخذ القراءة عنه عرضاً: عاصم بن أبي النَّجُود، وعطاء بن السائب، وأبو

 أبـي خالد، والحَسن والحُسين رضي الشه عنهمـا .







قال أبو جَنَاب الكَلَبِي : حدّثني أبو عَوْن المَّقَفِي قال : (كنتُ أقرأُ على :أَبي عبد الرحمن السُّلَمي، وكانَ الحَسن بن عليّ رضي الله عنهما يقر أُعليه) . روى أبان العطّار، عن عاصـم بن بَهْدَلة، عن أَبي عبد الرحمن قَال :
(أخذتُ القراءةَ عن عليٍّ)








علبه القرآنَ ثلاثَ عسرة مرزة) (1)






 (1) ذكرها الذهبي في (امعرفة القراءها، و وإلسير" وفال فيه: ليس إسنادها بالقائم. قال شُغيب:
 (r) أخرجه ابن سعد

قال الحافظ في (اللفتح") : (بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجَّاج ايثتان

 أعلم بمقدار ذلك. ويُعرف من الذي ذكرتُّه أقصى المدة وأدناهنا ) .
وروى يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن حُحمَيد قال : سمعت أبا إسحاق

وقال ابن مجاهد في كتاب (السبعة): (أوَلُ مَنْ أقرأ الناسَ بالكوفة بالكّ بالقراءة التي جمع الناسَ عليها عئمانُ: أبو عبد الرحمن التُلَّمي، فجلسَ فيَ في مسجِدِها الأعظم، ونصب نفسَه نتعلــمـ القرآن أربعين سنة) .
قلت: السُّشهد عثمان ذو النورين سنة خمس وثلاثين للهجرة، وولئي
 مجلسه في المسجد الأعظم للإقر اء من أواخر خلافة عثمان إلى أول ولاية الحجاج على العراق.

- • • عن عاصمى، عن أبي عبد الرحمن قال: (خرجَ علينا عليٌّ رضي الهّ غنه وأنا أقرى\&).
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: : (كان أبو عبد الرحمن يُعْتِريء عشرين آئرية
 خمساً . يعني خمس آيات، خمس آيات).

وقال سفيان: سمعت عطاء بن السائب يقول: (رأيتُ أبا عبد الرحمن وكان
(1) أخرجه البخاري -واللظظ له ـ وأحمد، والطبالـي، والدارمي، وأبو داود، والترمفي، وابن اوجه، وابن سعد، والفسوي، وأبو نعيم. (r) أخرجه أحمد في (العلل،، وأبو نعيم، والخططيب.

وقال عطاء بن السائب : (كنتُ أَقرأ على أبي عبد الرخمن وهو يَمشي) .
المحــــــ
كان أبو عبد الرحمن أحد المحدِّثِين المُكْثْرِين، وصفَه بذلك الكحافظُ ابن'



ذاك الشاطىء.
قال سفيان: سمعتُّ عطاءً يقول: (قلتُ لأبي عبد الرحمن - وكان عُئمانبِّاً -
 من عليٌ أحبُّ إليَّ من حُمْرِ النَّعَم) (1)

عن أبي إسحاق الشنَّبِعيّ، عن أبي عبد الرحمن : (أنًّ عثمانَ رضي الهُ عنه


 قال: فَصَدَقُوه بما قال)(r)

 (1) أخرجه الفسوي.


 الْذهبي

اللدرداء: سمعتُ رسول اللهُ
 قال حوَّاج بن محمد: قال شُعبة: (لم يَسمعْ أبو عبد الرحمن من

- عثُمانَ، ولا من عبدِ اللهّ ولكن قد سمعَ من عليٌّ) قلت: حديث أبي عبد الرحمن السُُلَمي عن عثمان في "اصحيح البخاري" . قال البخاري في "تاريخيه)": (سمع عليً، وعثمان، وابن مسعود، رضي الله
. عنهمم)
وقد ردَّ الذهبي قولَ شعبة هذا، فقال في ترجمة أبي عبد الرحمن من "تاريخ الإسلامه" : (هذا فيه نظر؛ فإن روايته عن عثمان في الصحيح. وفي كتب القراءات أنَّه قرأَعلى عثمانَ، وعليٍّ، وابنِ مسعود، وزيد بن ثابت) . وقال في "معرفة القراء") : (وقول حجّاج، عن شعبةَ: إنَّ أبا عبد الرحمن لمم يسمغ من عثمان بن عفان رضي الله عنه، ليس بشثيء، فإنَّه ثبتَ لقيّه لعثمانَ، وكان ثقُة كبيرَ القَدْر، وحديثُه مخرَّج في الكتب الستة) .

روى أبو عبد الرحمن عن: عُمر، وعُثمانَ، وعليِّ، وحُذيفة بن أليمان، وسعد بن أبي وقّاص، وابنِ مسعود، وأبي موسى الأشعريِّ، وأَبي النَّزُداء، وغيرهـم .

وحــَّتُ عنـه : إبـراهيـمُ النَّخَعـيُ، وسَعْـد بـن عُبيـدة، وسعِيـد بـن عُبيـرك (1) أخرجه الترملي - واللفظ له ـ وتال: حديث صححع، والطيالسي، وابن ماجه، والحاكمم



 ومُسْلم البَطِين، وأبو إسحاق السَّبِبعي، وأبو حَصِين الأَسَدِيُّ، وآخرورن .

منزلته، وأقوال الأئمة فيه:
أبو عبد الرحمن زُجل كبير القدر، ذكره الأئمة فعظموا شأنه، "ورفعوام من
هَدَرِهر
قال ابن سعد: (كان ثقة، كثير الحديث).
وقال أحمد بن عبند انلهُ العِجْلي: (وأبو عبد الرحمن السُّلَمي، عبد الهّ بن
 وقال النسائي : (ثقة) .
وترجم له أبن حبانْ في (مشاهيره) وقال: (من قُرَاء القرآن، وأهل
الورع في السِرٌ والإعلان).
وحلاه الذهبي في ("السير)" بقوله: (مُقرىء الكوفة ، الإمام العَلَم):
وقال في اتذكرة الحِفاظه) : (وكان ثقة، رفيع المـحلّل) .
وقال الحافظ في (اتقريب التهذيب) : (ثنة، ثبْت).


 " محمد
(1) أخرجه الخطيب.

أخوه خرشة :
ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير"، والذهبي في „ميزان الاعتدال") فقال :


ابن المَدِيني : مدجهول) .
وكان أبو عبد الرحمن أعمى :
عن أبي حِصِين عثمان بن عاصم قالل : (كنَّا نذهبُ بأبي عبد الر حمن مِن
مِجلِسِه، وكان أعْمى) .
ويقال : إنه أُخِرًَ بأَخَرةَ
وترجم كه الصفدي في "انكْت الهِمْيَان") .
مولده، ووفاته، ومبلغ عُمُرِه:
ولد في حياة النبـي
وفي وفاته أقوال: فقيل: مات سنة ثلاث وسبعين. وقيل: سنة أربع وسبعين. وقيل : قبل سنة ثمانين .
وقال ابن سعد وغيره: مات في إمرة بشر بن مروان على الكوفة . ويقال : مانت في أوائل ولاية الحجالج على العراق. .
قلت: ولاية بِشْر على الكوفة كانت في سنة (VYهـ) ، وجَمع له أخلوه
 الملك الحجّاجَ أميرأ على العراق. . وقل مرّ أنه بقي يقرىء الناس حتى ولي الحعجاج على العراق، فعليه يكون الأقرب في وفاته سنة (V\&هـ) ، أو أوّل سنة (VOهـ) . وأما قول ابن قانع : مات سنة خحمس ومئة، فغلَّط منه، وَوَهَمٌ لا يُتابع عليه.

قاله الذهبي -
وكانت وفاته بالكوفة .

وقد ذكر الذْهبي في（اتاريخهه أن أبا عبد الرحمن من المُمَمَّرِين، ؤأفاد ابن قانع أنه مات وله تسعون سنة ．
فعلى هذا يكون مولنده سنة ست عشرة قبل الهجرة ．



类 米 㫧
（1）（1 أخرجه ابن سعد، والبخاري في（تاريخيه＂）، والفسوي في „المعرنة＂）


 Y Y/Y
 (1700 صY \& ت ت ال




 المستدرك - \^£ الاستيعاب صفة الصضفونة ، YVr.

 المحدثين ع ت ت


اسمه ونسبه ونسبته :

الجُجْنَعِيُّ، المَكْيُّ
من أولاد الصحابة.
والجُنْعَعيّ : نسبةً إلى يُنْدَع، وهو بطْن من لَيث بن بَكْرُ بن عبد مَنَّة بن
كِنَانة بن خُزيمة .
كنيته: يكنى أبا عاصمه، كناه بها ابن سعد، وابن معين، والبخاري، وغغير
واحد.
طرف من سيرته وشمائله :
اشتهر عُبيد بأنه قاصّ أهل مكة، وكان متكلِّماً بليغاً، واعِظاً مفنّسُراً، يحضبر

 ومواعظ رائقة، وقْصص:مؤثرة.


فَعُبَد بن عُمَير)(1) .

- YY^/\ ط ط =
 (rVV


(1) أخرجه ابن سعد، والفُسوي : ولفظة (تاصّنا) تصحفت في بعض المصادر إلى : (قاضينا)، = =

عن سفيان، عن عَمْرو قال : (رأيتُ عُبَد بن عُمير يقصنُ في المسجد)" قال الحافظ الفَسَويّ: حدّنّنا أبو نعيم - الفضل بن دُكين - قال: حدّثنّنا

 تَقَاه، أو نحو ذلك، ورأيتُ لحيتَه صفراء) ${ }^{(1)}$

عن خماد بن سَلَمة، عن نابت قال : (أوَل من صَصنَ عُبيد بن عُمير على عهد . عمر بن الخطاب)

عن يوسف بن مَاهَك قال : (انطلقتُ مع عابن عُمر إلى عُبيد بن عُمير، وهو يقصُّ على أصحابِه، فنظرتُ إلى ابنِ عُمر فإذا عيناه تُهر اقان).

وعن عكرمة بن عمَّار، عن عَبد الشَ بن عُبيد بن عُمير، عن أبيه: (أنَّهَ قرأ:

 قال: لقد أردتُ أن أقوَّ إلى عُبيد بن عُمير، فأقول لهُ : أَقْسِرْ عليك، فإِّنَّكَ قد آذيتَ هذا الشُيخ)

عن أبي بكر بن عباش، عن عبد الملك، عن عطاء قال: (دخلتُ أنا
=
 أهلم مكةه، ، تصحيف صوابه: إقامن أهل مكةه . أخرجه الفسويا
(r) (r) أخرجه الفسوي بهذا اللفظ، وعند ابن سعل الجزء الثاني من الخبر ، وهو اصفة عيدله. أخرجه ابن سعد.


وعُبيد بن عُمير على عائشة، فقالت: مَنْ هذا؟ فقال: : أنا عُبيد بن عُمير . فالت
 عن سفيان، عن عَمْرو قال: (حَحَلَنا حُبُّ عُبيد بن عُمير والإعجابُبُ به أن


## من مواعظه:

عن ثابت قال: قالن عُبيد بن عمير : (إنْ أَعظمكم الليل أَن تُساهِروْه، وبَّخِلتُمُم


وعن مجاهد، عن عُبيد بن عُمير قال: (كان يُقال إذا جاء الشُتاءء : يا أهلَّلَ


من ذِذُر الها عز وجل) .





من أقواله ودعواته:
 بحمدِ النّه في صحيفةٍ مؤمن يوم القيامة، خيرٌ من أنْ تسيرَ معه الجبال ذهباًا)!
(1) أخر جه ابن سعـد .
. أخرجه الفسوي (Y)


وعن عَمْرو بن دِينار، عن عُبيد بن عُمير قال: (الدنيا أَمَد، والآخرة اَّبَدَ) . وعن الأعمش، عن مجاهد، عن عُبيد بن عُمير قال: (ما المـجتهل فيكـم إلا

كاللاعب فيمن مضى) .
عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال: (كان إذا دخلَ عُبيد بن عمير
 إقبالِ ليلك، وإدْبارِ نهاركك، وقيام دعاتِك، وحضور صلاتك؛ أن تغفرَ لي وترحمني، وأن تُجِيرني من النار . وإذا أصبحَ قال مئلَ ذلك، قبل أن يصلِّي الفجر ) . وقال مهليّ بن ميمون : حدّثنا غَيْلان، عن عُبيد بن عُمير : (أنه كان إذا آخَى في الله أَحداً، أخذل بيده واستقبلَ به الكعبة، وقال : اللهمَّ اجْجَلْنا سُعداءَ بما جاء باء به
 غير متطلول علينا الأَمَّ، ولا قاسيةً قلوبُنا، ولا قائلينَ ما ليس لنا بـققِّ ، ولا
(1) سائلين ما ليس لنا به عِلْم)

عبيد أحد أئمة التابعين بمكة، عالم فاضل، محدث مكْثِر، ثقة ثَبْت، واعظ مفسر، رفيع المحلّ، كبير القَدْر؛ أجمعوا علنى ثقته، وحديثه في الدواوين المشهورة، وترجم له الحافظ الذهبي في ॥تذكرة الحفاظ"ه.

القـارىء المفسـر :
وصفه الذهبي في پالسير" بقوله : (الواعظ المُفَسِّر) . وترجم له ابن الجزري في الغاية النهاية)"، وقال: (وردت عنه الرواية في

حروف القرآن) .
(1) أخرج هذه الأخبار أبو نعبم في "الحليةه" والخبر الأخير ذكره المزي في "اتهذيبهل، ومنه قوَّمُُ بعض الكلمات التي تحرفت في اوالحليةه.
rov

عـن عَمْـرو بـبن دِينـار، عـن عُبــد بـن عُمير : (أنـه قـرأ): هوالــاراً

 تعالى لها) (1)

 النبيَّ



قال الحافظ في پالفتح": : (قوله (قلنا): القائل سفيان، والحدينث المذكور صحيح، كما سيأتي من وجه آخر، وعبيد بن عمير من كنار التار التابغين، ولأبيه
 الاستدلال بما تلاه: من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحياً، لما جا جاز لإبراهيميم عليه السلام الإقدام على ذبح ولدهة).

 (1) علَّهه البخاري، ورصله بنعيد بن منصوز . والآية رتم ع1 من سورة الليل. إنظر هالفتح"
.v•T/A.
(r) أخرجه أبر نعيم. والآية رقُم Y0 من سورة الإسراء.
 والآية رتم r•1 من سورة الصمانات.

ويَفكّ عانياً، ويُجيب داعياً، ويُعطي سانلا) (')
عن أبـي الزُّبِير (عن عُبيد بن عُمير في "الْعُتِ")، قال: هو القويّ الشديد، الأَكول الشَّرُوب، يُوضع في الميزان فلا يَرِنُ شعيرة، يَّفع المَلَكُ من أولئك سبعينَ
.ألفاً دفعة واحدة في النار)
المـجــلـث:
عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير قال : (كان عُمر بن الخطاب يكبًر بعد
صالاة الفجر سن يوم عَرَفَة إلى صلاةِ الظهر من آخرِ أينّام التَشْرِيق)(ك) وفي "اصحيح البحاري") : عن غُبيَد بن عُمير قال : (قال عُمر رضي الله عنه

 عباس : في نغْسِي منها شيعُ يا أميرَ المؤمنين . قال عُمر : يا ابنَ أَخي قَلْ ولا تَحْقِرْ نَفْسَكَ (الحديث .

(1)

عن الأَوْزَاعيِّ، عن عطاءٍ بن أبي رباحِ قالٍ : (زُزْتُ عائشةَ هع عُبيد بن
 إلى اللَّهِ وإلى رسولِّهِ


وفي رواية : قال عطاء: (ذهبتُ مع عُبيد بن عمير إلى عائشَّ رضي الله عنها

$$
\begin{aligned}
& \text { (أخرجه الفسوي، وأبو نعيم. والآية رقم Y Y من سورة الرحمن - } \\
& \text { - أخر ( } \mathrm{H} \text { ( }
\end{aligned}
$$

> وهي مُجَاوِرةٌ تِبْبِر )" . الحـديث .







 . ${ }^{(r)}$ (r)
-
 سعيد الخُخْرِيّ، وأبي :موسى الأشعريٌّ، وأبي هُريرة، وعائشة، وأمٌ سَلَمة، وآخرين .


 كَيْسان، ويَسَار أبو نَجِيح، وأبو بكر بن عُبيد الهَ بن أَبْي مُلْيَكة، وظائفةَ. وأخرج حدئهه الجماعة.
(1) أخرجه البخاري. وئير: جبل في المزدلنة .

أخرجه الطيالسي، ومسنلم واللنظط له. توله (حالـيةة فلان): الحديقة: البستان الذي عليه
 وهي مسايل الماء إلى السهل من الأرض . (بمسحاتله): المسحاة: : المجرةة من الحذيد.

منزلته، وأقوال الأئمة فيه:
قال ابن سعد : (وكان ثقةّ كثيرَ الحديث) .
وقال يحيىى بن معين وأبو زُزُعة : ثقة.
وقال الْعِجْليّ: (تابعي، ثقة، وكان قاصَّ أهلِ مكة في زمانِه، وهو من كبار التابعين، كان ابنُ عمر يجلس إليه ويقول: لِلّه دَّ ابن قتادة، ماذا يأتي به) ! . وأثنى عليه الذهبيي في "السير" بقوله: (كان من ثقاتِ التابعين

وأَنِئَتَّهم بمكَّة) .
وقال في (الُتذكرة) : (كان عالماً، واعظاً، كبير القدر) .
وقال الحافظ في "تقريب التهذيب") : (مُجْمَع على ثقتهِه) .
من أخخباره الشخصية:
أبوه عمير : له صحبة ورواية.
عن عَبد الله بن غُبيد بن عُمير، عن أبيه، عن جدِّه قال : (بينما أنا قاعِدُ عند
 وعن أٔبي بكر الحلبـي، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن أبيه، عن جلدّه :


وقال الحافظ في ترجمته من "الْتقريب" : (صحابِي، من مُسْلِمة الفُتْتح، وفي
(امسند أبسي يعلى"، أنَّه استُشْهِد مع النبـيٌ
روى له أبو داود والنسائي حديثاً، وابن ماجه حديثاً آخر .



M7)

له ترجمة في كتب الصُحابة، وفي "تهذيب الكُمال" ومختصراته.
ابنه عبد الهَ بن عُبيد : من علماء المكيين
 معين، والعِجْلي، وابن حِبّان، وغيرهم .
أخرج له الجماعة سوى البخاري . مات سنة نالان عشرة ومئة .
حفيده محمد بن عبد الله بن عبيد:

 وقال النسائي : متروك! (1)

مولــده ووفاتـه :

- © -
 - • أرخ ابن حبانٍ وفاته في سنة ثمان وستين .

وحكى البخاري عن ابن جُرَيج أنه توفي قبل ابن عُمر . وقال الذهبـي : توفِّي قبل ابن عُمر بأيّام يَسِيرة .

 * * * *




 معين Y/


 صحيح مسلم: حديث MQY حديث YY

 سن النسائي TV/



 ، OY _ oro/r



 ت צ ז، مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور

اسـمه ونبسبه ونسببّه :


قَّبيل كبير من الـَمن.
كتيته: أبو عبل الله ، ويقال : أبو يتحيـى، والأول أكثر .

إسـل(مسه4:


- إلك

. مححمدأ



طرفـ من سـيرته وشممانله :'


 §А

 (171-17: 107،
 QV


القرآن، فكان على جانب كبير من العبادة، يُطيل القيام، ويُكثر الحجِّ والاعْتمار ، خاشِعاً منيباً، صالحاً، قانتاً شله .
 خلف عمر، وحَجَّ معه، فهنيئاً له .

عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد بن جُبَير قال: سمعتُ
عَمْرو بنَ ميْمون يقول: (عبدتُ اللَّتَ في الجاهلية) .
وعن إسماعيل ـ أيضاً ـ قال : (وقفَ عَمْو بن ميمون على أَبـي عَمْرو


عبدتُ اللأَّتَ في الجاهلية)(1)
قال البحاري: حدثنا نُعُيْمْ بن حَمَّاد، حدثنا هُشَيْمٌ، عن حُصَيْنٍ ، عن

${ }^{(r)}$ (rرَجَمُوهِ ها، فَرَجَمْتُها معهِ
وعن عيسى بن حِطّان قال: (دخلتُ مسجد الكوفة، فإذا عَمْرو بن ميمون




 فذهبتٌ تُدخِل يدَها تحت عنق القرد كما كانت، فانْتُه القِرده، فقام إليها فشمَّ

(Y) (Y) أخرجه البخاري في الصحيحه|): كتاب مناقب الأنصار ـ باب القسامة في الجاهلية، وأخرجه في تاريخه الكبير




قال الحافظ في االِفتح": (وقد استنكر ابنُ عبد البر قصة عَمْرو بن مْيُمون




 يَستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان . وأَغرب الحُحمَديُّيُ في آألجمع بين








 للطريق التي أخرجها الإنمماعيلي. وقد أطنبتُ في هذا الموضع، لـلا يُغترَّ ضعيفٌ
(1) أخرجه ابن عساكر بهذا اللفظظ، وذكره الحافظ في nالفتح" وعزاه للإسماعيلي، وذكره' المزي

$$
\begin{aligned}
& \text { في (تهنيب الكمال،)، والنهبي في (المسير)". } \\
& \text { (Y) انظر الالاستيعاب، r/ / ابثه (ترجمة عمرو بن ميمون). }
\end{aligned}
$$

## بكلام الحُمَمْدْي فيعتمده، وهو ظاهر الفساد)(1"

قلت: صدق ابن حجر ، فالذي فعلَّه القِرَدة هو من باب الغَيْرة التي اشتهر بها بها



 للشمس من دون الهّ، فاستقِح ذلك، واستنكره، وأخبر سليمان عليه السلام بذلك.

وأما كالام الحميدي فقد بيّن الحافظ وهاءَه وفسادَه . وقد تابع الحميديَّ على الانى

 الحديث: هوهذا مما أدخل في صحيح البخاري" . انتهى . وهو كلام ظاهر الفسادر، كما بينه ابن حجر .

عن منصور، عن إبراهيم قال: : (لما كَبِر عمرو بن ميمون، وَتَدَ له وَتَدأ في الحائط، فكان إذا سَتِمَ من طول القيام استمسكَ به، أو يربط حَبْلًا فيتعلَّقَ ${ }^{(2)}$ (4)

روى شعبة، عن أبي إسحاق: (أنَّ عَمْرو بن ميمون حَجَّ ستين حِجْة ${ }^{(0)}$ (وعمرة)

$$
\text { (i) الفتح } 17 \text { • 17 ـ ا }
$$

.va0/ (r) جامع الأصول (r)
( أسد الغابة \&/ \&

(0) أخرجه أبو نيهم.

وعن إسرائيل، عن أُبي إبححاق : (أن عمرو بن ميمون الأَوْديّ حجّ مئةَ حجة
(1)

عن أَشْعَث بن أبـي الشَعْعُاء قَال: (رأيتُ الأَسودَ وعَمْرو بن ميمونٌ أَهَلًا من الكوفة)



بالأَبرار، ولا تُخَلْفْنِي مع الأَشُرارْ، واسْقِنِي من خير الأنهار) (r).


واليقين، والأجر في الآخزبة والأولى)(8) .

عن أبُبي عَوَانة، عنُ أُبي بَلْج قال : (رأيتُ الأسودَ بن يزيد وعَمُروٌ بن ميمون

عن يُونس بن أبئ: إسحاق، عن أبيه قال : (كان عَمْرو بن ميموّلن إذا ذخلَ المسجد فَرُئيَ، ذُكِرَ اللَّهُ)( ${ }^{\text {(1) }}$
وقد حج عَمْرو مع عُمر بن الخطاب، وصلًَى خلْفَ، وشهده غغداة طُعِن رضي الشَ عنه وأرضأه.
(1) أخرجه ابن معين، وأبو بُنـيم.
( ( $)$
. أخرجه أبو نعيم، وابن غُساكي (r)
( ) ( ) أخرجه أبو نغيمه
(0) أخرجه ابن سعد.
(1) أخرجه ابن سعد، والفسبوي، وأبو نعيم.

ת

عن يونس، عن أبي إسحاق - يعني أَباه ـ عن عَمْرو بنِ ميمون قال:



عن منصور بن حيّان، عن عَمْرو بن ميمون قال: : (كنُتُ أصلِّي مع عُمر














(1) أخرجه النسائي - واللنظ لـ ـ وأبر داود. وأخرجه عن عمرو بن ميمون عن سعد بن أبي وفاص: البخاري، والنسائي، والترمذي. توله (بِجْنع): يعني بالمزدلنة . (سوه

ومثل ذلك.

أخرجه أحمد في ا⿴囗العلله.

 عبدُ الرحمن صلاةً خفيفةً) الحديث بطوله

وفي رواية: قال عَمْرو بن ميمون: (شهدتُ عُمَرَ بن الخطاب غَذَّاةَ طُعِن،

 بالدِّرَّة، فذلك الذي مَنَعَني أن أكونَ في الصفِّ الأول، فكنتُ : في الصفٍ
. الثاني)
عــــــه:
أخذ عمرو عن كبارً الصحابة، ولَّزم معاذاً حتى مات، تم لازم عبد الّهُ بن

 من تفسير آيأت الكتاب العزيز .

القــارىء المفسـر :
قال ابن الجزري في ترجمته من (اغاية النهاية): : (أخذ القراءة عَرْضاً
 روى القراءةَ عنه: أبو إسحأق السَّبِيعي، وحُصَين) .


 (1) أخرجه البخاري، وابن أبين نيبة، وابن سعد، وأبو نعيه، والرواية الأوليُ للبخاري، والثانية لأبي نعيم.
(1) قياماً حتى يُلجمهـم العَرَقّ

قال شعبة : سمعت أبا إسحاق يحدِّث (عن عَمْرو بن ميمون في قوله تعالىى :
. ${ }^{\text {(r) }}$
عن حَزْن بن بسُر (عن عَمْرو بن ميمون في قوله تعالى :


الــمــحـدث:
فال البخاريُّ في "صحيحه" : حدثنا سُلَيمان بن حَرْب، حَدَّنَّا شُعبةُ،
عن حَبيب بن أبسي ثُابت، عن سعيد بن جُبير، عن عَمْرو بن مَيْمونٍ: (أنَّ مُعاذاً
 . فقالَ رجُلٌ مِن القَوْمُ : لقد قَرَتْ عينُ أَمٌ إبراهيمَ) .

قال الحافظ في "الفتح"): (قوله (أن معاذاً لما قدم اليمن) : هو موصول لأن
عمرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها معاذ) .
قال الأَوْزاعي : حدَّثَني حسان ـ يعني ابنَ عَطيَّة ـ عن عبد الر حمن بن سابطِ، ،






 سورة إبراهيم
(Y)
(Y)
(£) سورة النساء: الآية 1Y0 ( )




(1) (1)

عن مُسْلم البَطِين، غن إبراهيم اليَّمِيْي، عن أَبيه، عن عَمْرو بن مَمْمُون قِّال: :



 بذلك(r)

وفي رواية: عن مُسْلِم البَطِين، عن عَمْرو بن ميمون قال: (اخْتلفتُّ إلى




 رتاريخها وتال : وهذا الجود ما بكون من الإستاد وأوضحه، وتالن شعيب: إسناده بحتيع.
وممنى (أجَس الصوت): أَي غلظ الصوت بُنْنَّهُ



النهمبي

- • ومن الأحاديث التي أسندها :

عن شعبةَ، عن أبي إسحاق السَبِبيعي: سمعتُ عَمْرو بنَ مَيْمون يقول:

 أَفاضَ قبَلَ أنَ تَطْلُعَ الشُمسُ)|" .

وعن أبـي الأَخْوص، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عَمْرو بن مَيْمونِ، عن






روى عمـرو عـن : عمـر بـن الخطــباب، وعبـد الشا بـن مسعـودو،
 وأبي أيوب الأنصاري، وأبي ذَرْ الغِفَاري، وأبي هريرة، وأم المؤمنين عائشَة،

وطائفة.
وحَدَّث عنه: إيراهيمُ بن يزيد اليَّيْمِيُّ، وحُصَين بن عبد الرحمن، ورِيْبعيُّ بن
 وعبد الرحمن بن سابط، وعبد الملك بن عُمَير، وعَطاء بن السائِب، وعَمْرو بن (1) أخرجه الطبالسي، وأحمد، والدارمي، والستة إلا مسلماً، وهذا لنظ البخاري. توله (أشرن
 حتى ندفع من مزدلفة . ونير : جبل في المزدلفة.


 وأخرج له الجماعة. منزلته، وأقوال الأيمة فبه:

- • عن 'أبي بكر بنُ عيّاش، عن أبي إسحاق الهَمْداني قال: : (كان
 عن إسحاق بن منصورر، عن يحيى بن معين أنه قال : (عَمْرو بن مْيمون ـ يعني الأَوْدِيّ ـ ـثقة) . وقال النسائي: ثقة.
وقال العِجْلِيُّيُ : كوفئيّ، تابعيّ، ثقةُ، جاهليُّ ونَنَتَ الذهبين في صالسير" بقوله: (الإمام الحُجْجة) . وترجم له في (تذكرة الحفاظ".
وقال الحافظ في اتتقريب التهذيب" : (مُخْضْرَم، مُّهور، ثقة، عابد) .
مولده، ووفاته، ومبلغ عمره:
- •

 (كنُُ في اليَمن في غَنَمْ لأهلملي).
ويفهم من هذا أنه كان إذ ذاك يافعاً، يستطيع أن يرعى الغنم ويخميها مما قد
يعدو عليها.
وفي وفاته أقوال:
فقال أبو نعيم، ومحمد بن عبد الشا بن نمير : مات سنة أربع ونبنعين،

وفيها أزخ وفاته غير واحد، وذكر ابن عساكر أنه الصواب.

وقال عمرو بن علي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيد: مات سنة خـي او الـي
و'سبعين
أما خليفة بن خياط نقال : توفي سنة ست أو سبع وسبعين ويقال : أريع. قلت: الأقوال الثلالثة الأولى متقاربة، فلعله مات في أواخر سنة أربع وسبعين، أو أوائل سنة خمس وسبعين. واله أعلم.
وبالنظر إلى أن مولد عَمْرِو كان قبل البعثة بسنوات، وعاش بِّ بعدها

قارَب المئَّ أو زاد.

وكان عمرو قَدِم الشامَ مع معاذ بن جبل، نم نزل الكوفة.

*     *         * 


##  <br> \& VO . ...








 (VYQ










 القيسراني rV/

## اسمه ونسبه ونسبته:

 ـ ويقال: أبن كُهَيْل - بن بَكْر بن عَوْف بن النَّخَ، النَخَعِيُّ، الكُونيُّيُّ، ابنُ أخي عَاْقُمة بن قيس .

 وقيل له: النَّخَع؛ لأنه انتخَعَ من قومه، أي بَعُلَ عنهم
 وابن معين، وخليفة بن خياط، والبخاري، وأبيو حاتمر.
عن الأعمس، عن إبراهيم قال: (قال عَلْقمة للأسود: يا يا أبا عَمْرو . فقال له (1) الأسود: لَبَيك. فقال له علقمة: لَبَيْ يديك)









枚 (1180 - $118 / 1$


 يَيَيك بِئِئُك .

الأسود أحد المُخْخَْرمين، أدرك الـجاهلية والإسلام، أسلم في؛ حياة




ولم يجتمع به).
طرفن من سيرته وشمائله:
كان الأسود على أمر كبير من الصيام والقيام، والحج، وتلاوة القرآن، رأنساً في العلم والعملز، يُضرُب به المثل في العبادة والزهد، منقطع النظير في ذلك،
 وكان يُطيل القِيام حتى صار جِلْداً وعَظْماً، حريصاً على صلاة الجُماعة، وإذا
 ست ليال، شديد الخوفـب من الله تعالى . وهو من محاسن الدلنيا رحمه الله.

عن إسماعبِل بن أبسي خالد قال: : (رأيتُ الأسود بن يزيد وعليه، عِمَامْة
سوداء) .
وعنه قال : (رأيتٌُ الأسود بن يزيد قد اعتمَّ بعمامة، وقد أرسلها من نخَلْفه
قال : ورأيتُه يصلِّي في نعلنيه) .
وقال أيضاً : ( (أيبُّ الأسود أصفرَ الرأس واللِّحْية)(")
(1) أخرجها جميعاً ابن سعذ.
rva

عن ابن عَوْن، عن الشُعبيٍ قال ـوسُئِل عن الأسود ـ فقال : (كان
صوَّامأ، قوّاماً، حَجَّاجاًا
وفي رواية عن ابن عون قال: (قلت للسُعبيًّ : علقمةُ أَفضلُ أم الأسود؟

(1) السريع)

عن منصور، عن إبراهيم (عن الأسود أنه كان يهرول إلى الصلاة)(r) قال البخاري : (وكان الأسودُ إذا فاتَّهُ الجماعةُ ذهبَ إلى مسجدِ آخر) (r) عن رِياح بن الحارث النَّخَعِيَ قال: (سافرتُ مع الأسود إلِى مكّة، فكان إذا حضرتِ الصالاةُ نزلَ على أيّ حالٍ كان، وإنْ كان على حُزونة نزلَ فصلَّى، وإنِ كانِّ
 عن حماد، عن إبراهيم: (أن الأسودَ كان إذا حَضرتِ الصلاة أنانَ بعيرَه ولو على حجر)

عن مِسْعَر قال : (كان أبو وائل يأتي الأسودَ بن يزيد، فيقول: ما جئُتك من مرّة إلا تمنيتُ أن الناس ينعوكُ إليَّ. قال: فقالِ الْ الأسود: آَسَى على شهر أعيشُ فيكتب الهّ لي فيه خمسين صلاة. قال مسعر : فكان قول الأسود أعجب إليهم)(1) الـي
(1) أخرجه ابن سعد، وأحمد في هالعلله، والبخاري في پالتاريخ الكبير"، وأبو نعهم في |(الحليةها
أخرجه ابن سعد (Y)
(Y) (Y) علقه البخاري في "صحيحه")، وفال الحافظ في (االفتح": وصله ابن أبي شيبة ببإسناد صحتح
( ) أخرجه ابن سعد، والفسوي (
(0) (0) أخرجه ابن سعد، وأن أبو نعيم. (1) أخرجه الفسوي
rvq

روى شعبة: عن الحكم قال : (كان الأنسودُ يصومُ الدَّهرْ)(

أو تأوَّل) .
عن منصور، عن: بعضن أصحابه قال: (إنْ كانَ الأسودُ لَيَصُوْم في اليومُ الشديد الحرّ الذي إنَّ الجنمل الجَلْد الأحمر ليُرنَّح فيه من الحرّ) .
وعن حماد، عن إبراهيم: (أنَّ الأسود كان يصوم في اليوم الشديد الحَحرِّ،
حتى يسودَّ لسانُه من الحزّ) حِّ
عن رِياح النَّخَحِيّ قال : (كان الأسود يصوم في السفر، حتى يتغيّر لوُنُه من
 (r) ${ }^{(r)}$ (غير رمضان
 والأسود بن يزيد حَجَّا، وكان الأسودُ صناحبَ عبادة، وصامَ يوَ يوماً فكان النانس



الجَدّ)
وروى الفضل بن دُكَين، عن حَنَش بن الحارث قالن : (رأيتُ الأنسود بن يزيد
وقد ذهبتٌ إحْدى عينيه من الصوم) (o)
وفي رواية عن حنُشن بن الحارث قال : (رأيتُ الأسودَ بن يزيد قِد سالثٌ عينُ
(1) أخرجه ابن سعد.

 ( ) أخرجه أبو نعيم
(0) أخرجه ابن سعد، والفُسوي، وأبونعيم.
rı.
. ${ }^{(1)}$ (1) خَلِّه ، من ظَمأ الهو اجر
قال ابن سعد: (روى الأُسودُ عن أبسي بكر الصّديق أنَّه جَرَّد معه
الحجّج) .
وذكر ابن أبسي خيثمة أن الأسود حيّ مع أبـي بكر، وعمر، وعثمان . عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود: (أنه حَجَّ، فقال له عبد الله : إنْ

لقيتَ عمرَ فَاَقَرْهِ السَلاَمَمَ ) .
وفي رواية عن الأسود قال: (قال عبد الله : إذا لقيتَ عُمر فأَقْرِّه السلامَمُ
فأقر أثُه، فقال: : عليه السلام، أو : وعليه السلام ورحمة اللّ)
عن أبـي إسحاق قال : (حَحَّ الأَسود ثمانين، ما بين حَجَّة وعُمرة)(r) وعن ميمون أبـي حمزة قال : (سافرَ الأسود بن يزيد ثمانين حجَّة وعُمرة، لـم
(عَجْمَع بينهما)
عن أثنعث بن أبـي السَّعْثاء قال: (رأيتُ الأسود وعَمْرو بن مَيْمون أَمَلَّلُ من

وعن عبد الرحمن بن الأسود : (أنَّ أَباه كان يَخرج من الكوفة مُهِلًّ مُلْبَّدا) .
وعن مُغيرة، عن إبراهيم قال : (ربَّما أَحْحَمَ الأسودُ من جَبَّانة عَرْزَم)
قال عارِم بن الفَضْل : حدثنا حمّاد بن زيد، عن عطاء ـ يعني ابنَ السائب قال: (رأيتُ الأسود بن يزيد على رَحْلِ، وقد أَداروا حولَهَ ڤطيفة على الرَّحْلّ ، (I)


 (0) أخرج الأخبار الثلالثة ابن سعده . وجَبَّانة عَزَزم . جبَّانة بالكوفة . وقيل محلَّةَ بالكوفة .

فأَطَفنا به وهو مُحْرِم، فقال: لا تأخذوا هذا عنّي؛ ؛فانِيّي شيخ كبير) . وروى جابر الجُعْغِيّ، عن عبد الرحمن بن الأسود قالل : (ما سمعيُّ الأنسودَ

إذا أَهَلَّ يسمٌّي حَجاً ولا عُمرةَ قطُّ، كان يقول : إنَّ الشه يعلم نِيتِّي) .
وعن أبـي الأَحوص؛ عن أبسي إسحاق قال: (كان الأسود يزيدُ في تلبيته :
لَبَّكَكَ غَفَّارَ الذنوب) .
وعن الأعمش، عن خَيْنَمة قال: (كان الأَسود يقولُ في تلبينيِّه : كَبَّبْكَ
( ${ }^{(1)}$ (حَنَاننك)
عن منصور، غعن إبراهيم قال؛ (كان الأسود يَخْتِم القرآن في رمضّان
 في كيلٍ ستٌ ليالِّ (r)
وروى شعبة، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن إبراهيم قال: (كنتُ أمْمِك الأُسود

عن علي بن مُدْرِك : (أنَّ علقمة كَان يقول للأسود : ما تعذِّب هذا




 منِّي! واللّ لو أُتيتُ بالمَعفرةٍ مِن الله عز وجل، لَهَمَّنِي الحياءُ منه مما قد صنعتُتُ، إنَّ
(1) أخرجها جميعاً ابن سعد.
( ( H ( أخرجه ابن سعد، وأبو نعينم.
(
(£) أخرجه ابن سعد، والفسوي، وأبو نعيم.
rır

الرجُلَ ليكون بينَه وبين الرجل الدَّنْبُ الصنير ، فيعفوَ عنه، فلا يزالُ مُسْتحِياً منه.
ولقد حَجَّ الأسودُ ثمانين حَجَّة) "

ما رواه عطاء بن السائب قال: (كنتُ عند أبي عبد الرحمن التُلَّمِي، فدخلَ الأَسودُ بن يزيد، فسآلَه عن شيء، فقالوا: هذا الأسود بن يزيد، فعانقه) . وعن أبي عَوَانة، عن أبي بَلْج قال: (رأيتُ الأسودَ بن يزيد وعَمْرُ بِّنَّ

وشهد القادسية: فعن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود النَّخِيْيّ، عن



 الكوفة، ويَطوفون على مجالسها، ويقولون: (يا أيها الناس، إنَّ الكِلامَ اليوم وليّ اليّ به غداً، وإن النظر يَحْسُن اليوم ويَتُبُح غداً، وإنَّ القَتالَ يحلُّ اليوم ويَّرُرُمُ غداً،
 وعن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق قال: (كنتُ أنا والأسود بن

$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه أبو نعيم. } \\
& \text { أخرجهيا ابر } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 وعضه في تنيبت خلافته.

علمسه :
حجَّ الأسود مع أبمي بكر وعُمر، ورَحَل في طلبِ العلم، وأخذ عن الكببار



 الشهير وأحد صيارفة الحديث، وأخو عبد الرحمن بن يزيد الإمام الفقيه، وواللـ
 ونُسُك، فُبورك فيهم .

طلبـه العلـمّم:
قال الحانظ أبو غمرو ابن الصلاح في (علوم الحديث): ((روينا عن

 يُقْنِعهما حتى يَخْرُجَا إلى عمر رضي الشّ عنه، فيسمعانِه منه) .
عن حماد بن زيد،، عن أيوب، عن أبـي مَعْشر : (أن الأسودَ كانْ يَلزم عمر ،




(1 أخر جه ابن سعد والفسوبي .

فَفَعَلَه ابنُ الزبير) ${ }^{\text {(1) }}$

 ! ${ }^{(r)}$ (إلى الصلاة)




 عن غبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: (سألتُ عائشةَ عن الرُّفُيَّهِ
 قال الأَعمسُُ : حدثئني إبراهيمُ، عن الأسودِ، قالٍ : (كنَّا في حَلْقَقِّ
 خيرِ منكم , قال الأسودُ: سبحانَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ يقول:
 (1) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ والطيالكي، ومسلم، والنسائي،، والترمذي. وابن الزبير هو عبد الش الصحابي المشاريهور
(Y) أخرجه البخاري ـواللفظ لـ ـ والطيالسي، والتمذي .
(Y) أخرجه البخاري، ومسلم - واللمظ له ــ والنسائي. ومعنى (الدباء): الْقَّعْع. (المُزَّنّت):


 وقد تُسْىَ إبرةُ العقرب والثُلْنُور حُمَةَ.
 عرفَ ما قلتُ، لقد أْنزِلَ النفاقُ على قوم كانوا خيراً منكم، ثم تابوا، فتابَكِ اللَّهُ

- عليهم)





قال علي بن المَدِينِي : (أَعْلَمُ النُاسِ بعبد الله : عَلْقمة، والأَسود، وعَبَّدة،


عن منصور بن المُمْتَمِر، عن إبراهيم النَّخَحِي قالل: (انتهى عِلْمُ أهمل الكُوفة




الــــاريه:
أخذذ الأسود القراءةٍ عَزضاً عن عبد الله بن مسعود رضّي الها عنه : وقرأَ غليه: (1) أخرجه البخاري. فوله (لقد أنزل النفاق): أي ابتلي به واختبر . (فرماني بالحصا فأتيته): أي حذيفة رمى الأسود يستدعيه إليه. والآية رقم 1ڭ0 من سورة النساء.. وانظر شرح
(r) أخرجه الفسوي، وابن ع'ساكر .

## إبراهميُمُ النَّخَعِيّ، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، ويَحيىى بن وَتَّاب .



 (1) (1)

المسجد) وعن أبَبي إسحاق قال : (سمعتُ الأسودَ بن يزيد وهو يُقْرِيءُ الصِّبيانَ في
المـحـدت:
قال البخاري في والتاريخ الكبير، : (سمع أبا بكر وعمر) .
وحخيثه عن كبار الصحابة في (الصحيحين") وغيرهما، وروى عنه جماعة.
ترجم له الذهبي في (تذكرة الحفاظ).



ألمؤمنين أَّ سَّلَمة، وغيرهم.




(1) أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وهذا لفظ مسلم.


أخرجه أحمّد في العاللب).




وعن سُلَيمان الأَعمُنُ، عن إبراهيم النَّخعيٌّ، عن الأسود قالن : (قَضَى فينا



قال الحافظ في (الفتحح") : (وقد أخرجه يزيد بن هارون في (اكتابِ الفر|أضض")



 (r) ${ }^{(r)}$ (الطحاوي، من طريق الثؤوري نحون

عن .أبي إسحات قالن : (كنتُ مع الأسودِ بن يزيد جالِساً في المُسْجِ



 (1) (1) أخرجه البخاري، وأبو دإود، ولفظ الروايتين للبخاري


اللَّهُ عز وجل : الَّالَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُبُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ َيَأْتِنَ بِفَاحِشَةِ

عن أبي إسحاق، عن الأسود قال: (سألتُه عن السَّلَم في الطعام؟
. ${ }^{(r)}$ ( ${ }^{\text {( }}$
عن إنسماعيل بن أبـي خالد قال : (رأيشُ الأسودَ بن يزيد يصلِّي على جِلْد
(r) ${ }^{\text {ضَ }}$

عن إبراهيم قال : (كان الأسودُ لا يُصلِّي على أَحَدِهم إذا كان مُوسِراً فماتَ
ولم يَحجَّ) .
وعن الأعمس، عن عُمارة قال: (كان في النَّخَعِ رجلٌ مُوسِر، يقال له:
مِقْالاص، لم يكنْ حَجَّ، فقال الأسود : لو ماتَ لَمَا صَلَّيْتُ عليه) (ك)
منزلته، وأقوال الأئمة فبه:
للأسود مكانة رفيعة عند الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم مِن أئمة الإسلام، فهو أحد وجوه أهل الكوفة، ومن رؤوس العلم والعمل .
أأبـي إسحاق، عن غبد الرحمن بن يزيد قال: قالت عائشةُ : الر
بالعراقِ أَحَدُّ أَكرَمَ عَلَيَّ من الأسودِ بن يزيد)
عن إسماعيل بن أبـي خالد، عن الشعبيٍّ قال: (إنْ كانَ أهلُ بيتِ خُلقِقُوا
(1) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ والنسائي، وأبو داود. قوله (المسجد الأعظم): يريد مسجد

الكوفة. والآية رقم 1 من سورة الطلاقا وللحديث ألفاظ منتشرة جداً، الظر : جامع
( أخرجه ابن أبسي شيبة موصولاَ، وعَلَّهَ البخاري في اصحيحهها .


(0) (0) أخرجه ابن سعد، وأحمد في "العلله" .
(1) لِلْجَنَّة فَهُمْ أههلُ هذا البِيتِ: علقمة والأسود)

وفي رواية عن الشغبيي قال : (أهلُ بيت خُحِلقوا للجَنَّة : علقمة، والأسود،

- وعبد الر حمن)

وْقال أبو قَطَن : قال شُشُعبة : (هذا رأسُ مالِ أهل الكو فة) (r)
قال ابن سعد في ترججمته : (كان ثقةَ، وله أحاديث صالحة) .
عن إسحاق الكَوْسَحج؛ عن يحيـى بن معين أنه قأل : (الأسود بن يزيل ثقة) . وقال أبو طالب: (قلّت لأحمدل بن حنبل : الأسود بن يزيد؟ فقال : ثقة، من

أهل الخير ) .
وقالن ابن الصلاح في "مقدمتهه) : (وَرَدَ عن أحمد بن حنبل أنه قانل : أْفضلُ التابعين سعيد بن المسيّب : فقيل له : فَعَلْقَمة والأَسود؟ فقال : سعيد بن ألمسِيْبَ، وعَلْقمة، وألأسون الـون .

ونعته العجلي بقوله: (كوفيٌّ، ججاهِليّ، ثقةٌ، رجلٌ صالح) .
وْقال ابن حبان في "اْمشاهيره"): (كان صوَّاماً، قوَّامآ، :فقيهاً، زاهداً) .
ووصفه النووي بقولة: : (التابعي الفقيه، الإمام الصالح) .




أخرجه أخر (Y)
( أخ) أخرجه ابن سعد

وقال الحافظ في (تقريب التهذيب") : (مُخَضْرَم، ثِقَةُ، مُكْثِر، فقيبٌ) .
من أخباره الشخصية :
أمسه
ترجم لها ابن الجوزي في (اصفة الصفوة)، فقال : (قال وكيع: حدثنا أَبي،
 فقالتُ: : اللهُمَّ إنْ كان خيراَ فَزِدْ) .

عمه علقمة بن قيس :
الإمام الحافظ، الفقيه المجتهد، المُقْرِى، أبو شِبْلّ، عالم الكوفة الشهير .
وقد تقدمت ترجمته .
ابن أخته إبراهيم النخعي :
فقيه العراق، الإمام الحافظ، أحد الأعلام. أمه مُليكة أخت الأسود. وسوف
نترجم له إن شُاء الهّ .
أخوه عبد الرحمن بن يزيد:
أبو بكر النخعي، الإمام الفقيه، حَلَّثَ عن طائفة من الصحابة، وأخرج له
أصحاب الكتب الستة .
ابنه عبد الرحمن بن الأسود:
فقيه إمام، كان على سَنَن أبيه في العبادة والزهد، صـا
 يتلو حتى مات.

أدرك عمر بن الخطاب، وحَدَّث عن أنس، وعبد الله بن الزبير، وعائشة،
وأبيه الأسود، وغيرهم .

أخرج حديثه الجماعةُ .
ابن أخيه محمد بن عبد الرحمن بن يزيد :
كان يُقال له: الكَيِّس؛ كِبَلَطُفِهِ في العبادة .

زوى عن أبيه، وعن :عمه الأسود، وعن عم أبيه علقمة.
وحديثه في السنن الأربعة .

مولده، ووفاته، ومبلغ سنِّه:
كان الأسود أكبر من عمه علقمة.

. ${ }^{(1)}$
وقال ابن سعد : (وكأن الأسود بن يزيد أكبرَ من علقمة، وذَكَر أنه ذَهَبْ بِبْهَهُ
أمّ علقمة إليها، بعث به معة جِدُّه) .
عن ابن عَوْن، عن إبْراهيم، عن الأسود بن يزيد أنَّه قال لِرجُلِ غنا الموت :


وفي وفاته أقوالٍ :
قال ابن أُبي شَيْبة : مُات سنة أربع وسبعين . وأَرَّخ خليفة وفاته في سنة سُت
وسبعين

(أخرجه ابن سعد (Y)

وقال أبو نعيم، ويحيـى بن بُكير، وعَمْرو بن علي، وابنُ نمير، وابن سعد، وابِّ
 وابن الجوزي، والذهبي، وابن كثير، وآخرون. قالن الذهبي في "السيره؟ : (قد نقلَ العلماءُ في وفاة الأسود أقوالاً، أَرجحُها . سنةَ خمس وسبعين) .

والأسود ممن وُلد قبل البعثة، وعاش بعدها ثمانية وثمانين عاماً، فيكون عُمُره أزيَد من تسعين بقين، ولربّما قارَبَ المئة . وكانت وفاته بالكوفة، رحمة الله عليه.



 ت •

 - أبـي زرعة الدمششقي
 ( 79
 Y Y Y ! ت ع \& (الJVV/乏،
 ،







شـنرات النهب / / / . .

اسمه ونسبه ونسبه:

ابن الحارث بن ربيعة بن الحارث بن كعب، الضَّبَابِي، الحارِثيُّ، المَنْحِجِيُّ، الكوفيت
من أولاد الصحابة .

والحارِئي : نسبةَ إلى بني الحارث بن كَبْب بن عُلَة بن جَلْد بن مالكَ بن أَدُد.
 الحارث بن كعب، والضباب بَطْن من مَذْحِـج
والضَّباب: بفتح الضاد المعجمة، كما في (الأنساب")، و (اللباب")

: إسلامـه
 بعده، فهو جاهلي إسامير



ومما يدل على إدراكه الجاهلية وزمن النبوة قوله:




كان شريح أحد المجاهدين النجعان، ومو أحد أصحاب علي بن بن أبـي طالب رضي الش عنه، وحضر مشاهده، وشّهد بعض الفتوحات، وقضي شهيداً رحمه النّه ورضي عنه
 عن أبيه في وفادته على النبّي
 (1) سِرْبر

قال ابن سعد: (وقالوا: كان شُريح من أصحابِ عليّ بن أبـي طالب،
وشهد معه المشاهد) .

 التابعين، ومن كبار أصحابِ عليّّ، ممَّن شهد معه مشاهدلَه كلَّها ) . وقال ابن البرقي : (كإن على شُرُطة عليّ رضي الاّه عنه) .

وشهِد الحَكَمين بِدُوْمَة الحَجْدَلَ :





الجَنْدَل)(

$$
\begin{aligned}
& \text {. أخرجه أبن سعد، وهو في (تأريخ الطبري"، وابن عساكر (Y) }
\end{aligned}
$$

ولما اتُّهم حُجْر بن عَدِيّ بأنه خلع الطاعة، وفارق الجماعة، وأَظْهر شُتْمَ الخخليفة، وسُيٌر إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكُتبتْ شهادةُ الشهود بذلك إلى معاوية، وحمَل الكتابَ وائلُ بن حُجْر الحضرمي، وكَثير بن
 كتاباً إلى معاوية، وأَعطاه وائلَ بنَ حُحر الحضرميًّ، فحملَّه إلى معاوية ودَفعه إليه،

فقر أه معاويةُ، فإذا فيه:
(بسم اله الرحمن الرحيم، لعبدِ الله معاويةَ أميرِ المؤمنين، من شُريح بن

 ويَأمر بالمعروف، ويَنهى عن المنكر، حرامُ الدَّم والمالِّ؛ فإِنْ شئُتَ فاقْتُلْهُ، وإنُ


* نفسَه مِن شهادتِكمم)

ووفل شُريٌ على معاويةَ، فشفع في كَثير بن شهاب الحارثيّ، حين حَبَسه،
فآَطلقه له .
وفي سنة تمان وسبعين - أو تسع وسبعين - غزا عُبيد الله بن أبـي بَكْرة
رُنْبيلَ ملكَ الترك الأعظم، وكان معه شريح، واستشهد يومها 'r
فقل بعثَ الحَحَّاج إلى عُبيد الهه بن أبـي بَكْرة أن ناجِزْ رُتبيل بمن معك من
 ذريتَّه . فخرج بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة وأهل البحرة، وكا وكان على أههل الكوفة شُرَيح بن هانىء الحارِثيُّ ثم الضَّبَابـيّ ، وكان من أصحابِ عليِّ، وكان (1) أخرجه الطبري في هتاريخهاه
 كثير في "البداية والنهابةه| .

عَبَد اله على أهل البصرة، وهو أميرُ الجماعة، فمضى بحتى وَغَل في بلادٍ




 ويخلّوا بيني وبينَ الخروجِ. هأزسلَ إليهم، فصالحهم على سبعِ مئة ألفَ درهمم، فلقيه شُريح فقال: إنك لا تصالح على شيء إلإل حَبِبه السلطان عليكم في





 يومئِّ ويقول:



 'فقاتَل حتى قُتل في ناسِ من أصحابِه، ونَّكَا مَنْ نجَا
وأصابَ المسلمينَ ضِيقّ وجوع شديد، فهلكَ عامَة ذلك الجيش (Y)
 YVV تاريخ خليفة (Y)

## عـلــمـه :

لزم شريح علياً رضي الهُ عنه، وكان من عِلْيَة أصحابه، وسألَّهُ وانتفع به،
 غيرهما من الصحابة، وحديثه ليس بالكثير .

ترجم له الذهبي في „تذكرة الحفاظ"، ووصفه في (السيـر" بأنه كان فقيهاً.


 أَيامْ ولياليهنَّ للمُسَافِرِ، ويوماً وليلةَ للمُمْتِيم) .

 .
عن المِقْدام بن شُرَيحِ، عن أبيه قال: (سألتُ عائشة، قلتُ: بأيّيٌ سُيء كان

وعن المِقْدَام بن شُريح، عن أَبيه قال: (سألتُ عائشة رضي الشا عنها عن




$$
\begin{align*}
& \text { (1) أخرجه مسلم ـ واللفظ لـ ـ والطبالسي، وأحمد، والنسائي، وابن ماجه. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (T) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ، وعند مسلم نحوه. ومنى (اللبداوة): الخروج إلى البادية }
\end{aligned}
$$

عن يزيد ـ وهو ابن المِقْدَام بن شُريح بن هانىء - عن أبيه، عن شريح : (عن





(1) القَدَحمح

عن عامر الشُبيّ، عن شُريح بن هانِيء، عن أبي هريرة قال : (قالن








 وسعد بن أبي وقاصى، وأبية هانىء بن يزيد، وأبي هريرة، وعائشة الُمٌ المؤومنين .









السَّبِيعيّ، وغيرهم
أخرج له البخاري في "الأدب المفرده، وفي „خلق أفعال العباد"، ومسلم،
وأصحاب النسن الأربعة .
منزلته، وأقوال الأئمة فيه:
عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخَيْمرة: (ما رأيتُ حارِثيّآ أفضِلَ من
(1) (1)

قال ابن سعد: (وكان ثقة، وله أحاديث).
عن إسحاق بن منصور، عن يحيـى بن معين أنه قال: (شُريح بن هانىء

وقال أبو بكر الأَنْرَم : (قيلَ لأبي عبد اله أحمد بن حنبل : شُرَيح بن هانى؛
صحيح الحديث؟ قال : نعم، هذا متقدِّمٌ جداً، روى عنه الناس) . ووثَّقه النَّسَائي. وتال ابنُ خِرَاش : صَدوق. وذكَره ابنُ حِبّان في كتاب
(الثقات).
قال ابن عبد البر في ترجمته من پالاستيعاب"): (وشُرَيح هذا من أَّجِلَّة
.أصحاب عليٌ رضي الشه عنه) .
وأَنْى عليه الذهبي، فقال في ضالسير"): (الفقيه، الرجُل الصالح، صاحبُ
عليٌ رضي الهّ عنه) .
وقال الحافظ في ("تقريب التهذيب"): (مُخَضْرَمَ، ثقةٌ).
(1) أخرجه البخاري في „التاريخ الكيره، وابن سعد.


 قومه، فسمعَهم النبيُّ



 ولولَيْهِ) ولهانىء رضي اله عنه ترجمة في (اكتب الصحابةه)، وفي (تهذيب الكمأل") ومختصراته، وهو من الصبحابة الذين نزلوا الكوفة . أخرج حديثه البخاري في "الأدب"، وأبو داود، والنسائي . أخواه عبد الشَ ومسُلم: ورد ذكرهما في الحذيث السابق، وشريح أكبر منهما سنّاً .

ابنـه المقــدام :
روى عن أبيه سُريح؛ وقَقِمِر امر أة مسروق بن الأجدع .

وحدث عنه: سفيان الثوري، والأعمس، وشعبة، وابنه يزيدبن المقفدام،
وآخرون.
 حبان، والحاكم، ؤقال ثنعيب الأرنائوط وعبد القادر الأرنائوط: إسناده صحيح.

## قال أحمد، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة.

روى له البخاري في االأدب"، وفي (أفعال العباده"، ومسلم، وأصحاب
إلسنن الأربعة.
ابنـه محمـد:
روى عن أبيه.

## حفيده يزيد بن المقدام بن شريح: روى عن أبيه المقدام .

وحدث عنه: أحمد بن يعقوب المسيودي، وأبو توبة الربيع بن نافع
'الحلبي، وقتيبة بن سعيد، وغيرهم.

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال ابن معين، وأبو داود، والنسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في (الثقات" .

قال الحافظ في "التقريب": (صدوق، أخطأ عبد الحق في تضعيفه) . أخرج حديئه البخاري في „الأدبه)، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
قلت: هؤلاء أملُ بيت محدًّون، فيه أربعةٌ في نسق كلّهم من أهلِ الرواية .

 جذّه شُريح، عن أبيه هانىء، الحديث، وقد مرّ .

## مولده، ووفاته، ومبلغ عُمُره:



بَكْرة"(1)، في سنة ثمان ونسبعين عند الأكثر، وأما الطبري فأرّخ الوقعة سنة تسع
و سعبعیين
وهو أحد المُعَمَرِين؛ قال أبو حاتم السِّجِسْتاني في پكتابِ المُعَمَرَّرين") : عاشُ
شريح بـن هانىء عشرين وممئة سنة .
ونقله عنه غير واحد'.
وقال أبو نعيم الفضنل بن دُكَين : عاش مئة وعشر سنين .
قلت: قول أبـي حأتم أقرب إلى الصواب، لأنه يعني أنه وُلد قبل الهُجرة باثنتين وأربعين سنة، أي قبل المبعث بنحو ثلائين سنة، وهذا يناسب قول بُّريح

عن نفسه:
أَصبحتُ ذا بَتٌٌ أُقاسِي الكِبَرا قد عِشْتُ بينَ المُشركينَ أَعْصُرا


وهذا الرجل الكبير : قد كان يَغزو ويُجاهد وهو في هذه السنّ، حتى قَضَىی شهيداً وهو ابنُ مئة وعشرين سنة، فلّله دَرْه! !
*
娄
粦
(1) ونع في بعض المصادر : (كان في جيش أبـي بَكْرة)، وهو تحريف صوابه : (كان في جُيس

 للسيوطي .iv.

(1) مصادر ترجمته: طبقات ابن سعد

 © ت 90
 ،YYへЯ ، \&VO




 IIA/




 ،VA _ V / / \& الم





جُبَيْر بن نُفَير بن مالْبِك بن عامِر، الحَضْرَمِيُّ، الشُميُّ، الحِمْمِيُُ . من أولاد الصحابة :

يُكْنى أبا عبد الرحمن، كَنَاه بها ابن سعد، وخليفة، والبخاري، و وأبو
 الصديق . ولا صحبة له على الصحيح قال ابن سعد: (كان جاهلياً، أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضّي الله عنه).

وقال ابن حبان في، "الثقات") و "مشاهير علمأء الأمصار"): (أدرك الجاهلية")
ولا صحبة له) .

وافتتح ابنُ عبد البر ترجمته في (الاسنيعاب") بقوله : (جُجْير بن) نُفَير
 النبيَّ ولأبيه نُفَير صحبة ورواية) .

وأما ابن كثير نقالن في ترجمته من (البداية والنهاية): : (له صحبة وروااية) . فإن لم يكن ثمت نقص أو سقط؛ فهو خطأ، فالصحبة لأبيه وليست له.

 ولأبيه صحبة . . . وروى ألباوَزِبِي وابِن السّكَن من طرَيق عبد الرحمنن بن جُبير بن


 قلتُُ: وقد غَلِط في ذلك، وسببه أنه وقع له الحديث من من رواية جُبير بن نُفير أنه وَفْد على النبي

طرف من أخباره:

- • • عن سُلَبِم بن عامر، عن جُجير بن نُقَير قال : (لقداستقبلت الإسلام من أوّله، فلم آزل أرى في الناس صالحأ وطالهاها)
- • عن ثابت بن سعد، عن جُجبير بن نُنُير قال: (قام أبو بكر الصذّيق بالمدينة إلى جانب منبر رسول الشا






الستّاعةِ الواحِدة، فَيُخْلَع منه)(r).
- •


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن سعد، والبخاري في מالكاريخ الكيي"، وابن عساكر. } \\
& \text { ( ( })
\end{aligned}
$$

(r) أخرجه الذهبي بإسناده في "ترجمة صفوان بن عمروا من سير أعلام النبلاء ـ وفال: إسناده صحتح.

اللحم، فإنّ كنيسةً في نآحيتنا أَهدى لنا أهلُها مما ذَبحوا! لها. فجلسُتُ فأكلنٌُ ${ }^{(1)}$ ()

وكان ممن شُهد فتح (اقبرص" على يد معاوية بن أبسي سفيان، : وبأمر عثمان بن عفان، وفي الجيس جماعة من خيار الصحابة، منهم: أبو الدُرداء؛ وعبادة بن الصامت، وزونجه أم حرام .




 قوم فليس للَّهِ فيهـم حاجة) .
وفي رواية : عن جبير قال : (لما فُتِحتُ قبرص فُرِّق بين أهلها، فبكى بعضُهمَ




 نكَالاَ. قال جُبير: يا معاويةُ لا تَطْنَ فيَّ، يا معاوية إنَّ الدنيا قد انكسرتْ عِمَادُهـا ،


(1) أخرجه ابن عساكر .
 riv_rli/




أبـي الدرداء طِفْلًا عمره خمس سنين. ولعلَّ قد جرى شيءٌ من ذلك) .

ومن جميلٍ كلامِم تولُه: (خمسنُ خِصالِ قبيحةُ في أصناف من الناس : الحِحَّة
 الحياءٍ في ذوي الأحساب)(ب)

عـلـمـه:
كان جُبير أحدَ كبار أئَّةَ التابعين بِدِمشق وحِمْصَ، ومن أجلة العلماء
 علماً طيباً، وخديثه في الشاميين .
قال بتوثيقه غير واحد من الأثمة، وذكره الطبري في (اطبقات الفقهاء"،، وترجم له الذهبـي في (تذكرة الحفاظهِ.

- • • عن حَرِيز بن عثمان الرَحَبِيّ، عن جُبير بن نُمير قال: (كنتُ عند


 عن معاوية بن صالح، عن أَبي النَّاهِريَّة، عن بُبِيرُ بن نُفير قال : (حججتُ،
(1) أخرجه ابن عساكر .

. أخرجه الفسوي (Y)



















(1) أخرجه الحاكم وضحعه، وأقره الذهبي.



. أخرجه مسلم - واللفظ له ـ والنسائئي (r)

المدينة! هذه التوراةُ والإنجيلُ عند اليهود والنصارى، فماذا تُغْنِي عنهم؟ قال جبيرٌ :


 (1) (1)

روى جُبير عن رسول الهَ




 وُعائشة أمٌ المؤمنين، في آلخرين رضي الله تعالى عنهـم.

وروى عنه: ثابت بن سَعْد الطائِيُّ، وألحارث بن ين يزيد الحَضْرَميُّ ، وحَبيب بن عُبيد، وخالد بن مَعْدان، وزيد بن أَزْطاة، وشُرَيح بن عُبَيد، وابنُّه عبد

 وأبو الزَّاهِرِيَّة الحِمْصيُّ، وطائفة .

-     - قالل الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النَّسَائي: (ليس أَحَدٌ من كبار التابعين أحسنَ روايةَ عن الصحابة من نلاثةِ : قيس بن أبـي حازم، وأبي عثمان النَّهْدِي، وجُبير بن نُفير ) .
 (الكبير"،) وحسن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب")، وصححه الألباني في ("صحيح الترمذي! .
أخرج له البخاري فُي "الأدب المفردII، ومسلم، والأربعة .

 والبخاريُّ لا يَتنع إلا بأن يصرّح الشُيخِ بلقاءٍ مَنْ روى عنه) .
قلـت: اعتمـد الحـافظُ كـلامَ الـذهبـي هـذا، فـأورد جبيراً فين الطبقـات

منزلته، وأتوال الأئمة فبه:
ذكر ابن سعد وخليفة والفسوي جبيراً في پالطبقة الأولى من تابعي أهل الشامه)، ووثقه الألمة، ورنعوا من شأنه .
قال ابن سعذ: (وكان ثقة فيما روى من الحديث) .

 شأنِ جُبير بن نُعْير) .

وسئل أبوز زرعة عن جبير ، فقال: حضرمي، شامي، ثقة .
وقال أبو حاتم: :ثقّة، من كبار تابعي أهل الشام القدماء.
وقال ابن خِرَاش : هو من أجلّ تابعي الشام .
وقال العِحْلِي : شابْي، تابعي، ثُقة .

- • • أثنى عليه إلذهبي في كتبه، فقال في ضالتذكرةها : (كان من أجلّة

العلماء). وافتتح ترجمته في (ألسير") بقوله: : (الإمام الكبير )، ثم قال : (وكان جبير من علماء أهل الشام).
وقال الحافظ في (التُريب التهذيبه) : (ثقة جَليل، من الثانية، مُحَضْرَمَ)

قال أبو أحمد الحاكم وعبد الغني بن سعيد: له صحبة. وذكره عبد الصمدل بن سعيد فيمن نزل حمص من الصحابة. له تر جمة في "الإصابة") ، وغيرها من كتب الصحابة.




ابنه عبد الرحمن بن جبير :
روى عن أنس بن مالك، وعن أبيه جبير بن نفير، وكثير بن مرة.
وحدَّث عنه: صفوان بن عَمْرو، وعيسى بن سُليم، ومعاوية بن صالح،
وطائفة
وثقة أبو زرعة، والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في "إلثقات" .
أخرج خديثه البخاري في "الأدب")، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
مولــده، ووفاتـه:
ولد قبل البعئة النبوية.
(1) (أخرجه الطبراني، والحاكم وصححه ووافته الذهبي. والحديث عند مسلم مطونلّ من رواية جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، قالل الحافظ في ترجمة نير نفير من (الإصابةه) : (فإن كان محفوظاً، فبكون عند جبير بن نفير عن شيخين).

قال أبو عُبَيد، وأبو حسسّان الزِّياديّ ：مات جُبير في سنة خحمس وسبعين •
وقال ابن سعد، وخخليفة، وعلي بن عبد الله التميمي، وابن خِّان، وغيرهم ：
توفي سنة ثمانين ．وذكر الثذهبي في هالعبز＂＂أنه الأصح
وكانت وفاته بالشُام：وهو من المُعَمَّرين، عاش نحو مئة سنة．
(1.....








 ر











 من أبناء الصحابة، وْأما هو فلا صحبة له، بل معدود في كبار التابعين.
 وخَوْلان: قبيلة يمانية نزلت الشامه، كان منها جماعة من الزهمّاد والعلماء

 أليه خففت فسكّنَ الياء؛ إلثا تجتمع ثلات ياباءات .
كُنتهه: أبو إدريس، مشهور بها وقد غلبتْ عليه، واسمه مع ذلك معروف
عند أهل العلم بالحديث.
طـرف من سيرته وأخباره :
لأبئ إدريس جلالة عجيبة، وسيرة حميدة، وهو أحد العلمأَ، العاملين، والعُبَّاد الزاهدين، صاحب أقوال مأثورة، وحِكَم مشهورة، ومواعظ مؤثُقرة، له
=


 الإسلام وی، الإعلام بؤيات الأعلام
 (TVV _rY/\&
 ت



حلقة يقصّ بها مع وجود الصحابة، واشتُهر بأنه قاصّ دمشق، وواعظها، وقاضيها. قال ابن جَوْصَاه الحانظ: ححدثنا عَمْرو بن عثمان، حدثنا محمد بن حِمْمِر، حدثني سعيد بن عبد العزيز، سمعتُ مكحولاَ يقول: (كانتٌ حَلْقةٌ من
 الخَوْلاني، فيقرؤُها، ثم يسجلُ، فيسجلُ أهلُ المدارس) . عن محمد بن شُعيب بن شابور، عن يزيد بن عَبِيدة: (أنَّه رأى أبا إدريس الخولانيًّ في زمان عبد الملك بن مروان، وأن حِلَق المسجد بدمشمق يقرؤون القرآن، يدرسون جميعاً، وأبو إدريس جالس إلى بعض العُمُد، فكلَّلَما مرّت حَلْقَةُ بآيةِ سجدة بعثوا إليه يقرأ بها، وأَنصشُوا له، وسجَد بهـم، وسجدوا وسا جميعاً بسجوده، فربَّما سجلَ بهـم ثِنْتُيْ عشرةَ سجدةً، حتى إذا فرغوا من قراءتهـم قام أبو إدريس

يَقُصنُّ )
وروى الوليد بن مسلم، عن خالد بن يزيد بن أبـي مالك، عن أبيه قال : (كُنَّا
 حتى يقوم أو تُقام الصلاة؛ حِفظاً لما سمَّع . قال : فحدلَّث يوماً عن بعض مَغنازي رسولِ اله

-أحفظُ لها منِّي)
عن نور بن يزيد، عن أبسي عَوْن، عن أبسي إدريس الخَوْلانيَ قال : (لأن أَرى
 قلت : صدق أبو إدريس رحمه الله، فلقد كان القاص في الزمن الأول على جانب كبير من العلم والفقه والعمل بما يقول؛ لذا كانت له جلالة في النفوس . (1) (Y) أخرج هذه الأخبار الثلالثة ابن عساكر في ا"تاريخههاه. (Y) (Y) أخرجه أبو نعبه الا

عن ابن شهاب قالل: (جلستُ إلى أبي إدريس الخَوْلانيٍ -وهو يتصرُ -



أن يُخالِط الناس في معايشهم)|"







وقال معاوية بن أببي سفيان رضي الها عنه لأبي إدريس الخولانياني : (با أهلَّ



 من أقواله وحِحَمه:



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الفسوي، وأبو نِيمر: } \\
& \text {. أخرجه أبو نعيم، وابن عساكير (r) } \\
& \text { ( أخرجه الفسوي، رأبو نُعيم rar/r }
\end{aligned}
$$

عن أبَي قِلَابة قال: قال أبو إدريس الخولانيّ : (إنَّما القرَّنُ آَيةٌ مبشٌّرة، وآيةُ


وعن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني قال: (المساجِد مـجالسُ
. ${ }^{(r)}$ (الكِرام
وقال رخمه الها : (ما أَودى شيءٌ إلى شيء خير من حِلْم إلى عِلْم)(\$٪)

شافه أبو إدريس جماعة من كبار الصحابة، وسمع منهم، وأخذ عن

 علماءَ الشام في عصرهم في دولة عبد الملك بن مروان، وقبل ذلك.

وكان عالماً فقيهاً، محدِّثاً بَبْتَا، واعظَ دمشُق وقاضيها.

عن 'ابن شهاب، أُخبرَني أبو إدريسَ الخَولانيُّ : (أنَّهَ سمعَ عُبُدة بنَ





فَبَاَيَعْنَاه على ذلك) (1)


عن سعيد بن عبد ألعزيز، عن رَبيعة بن يزيد (عن أبي إدريسَ الخَوْلانيّ؛ عن










 المِتْيُطُ إذا أُدْخِلَ ألبحرَ
 قال سعيدٌ: كان أبو إدريس الخولانيّ إذا حَدَّتَ بهذا الحديثِ، جَتَا على رُكْتَتْيَهِ (r)
(1) (1 (1)



عن ابن شهابِ، عن أبي إدريسَ الخولانيًّ: (أنَّهَ سمَعَ أبا نَعْلَبة الخُشَنِيَّ يقول: نَهَى رسولُ الهَ

(1) الشـام)

سماءه من معاذ بن جبل :
عن مالكِ بن أنس، عن أبـي حازم بن دِينارِ، عن أبي إدريسَ الَّوْلانيٍ أثنه







 وعن شُعْبة، عن يَعلى بن عطاه، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أبي





 بقيته سُكّ - يُوضَع لهم كراسِي من نورِ، يَغْبُطُهُ بِمَجْلِّهم من الرَّبُّ تبارك وتعالى (1) أخرجه مالك، والستة، وهذا لفظ مسلم.





وقد أنكر جماعة صحة سماعه من معاذ :
عن ابن عُيْنِهة ومَعَمر، عن الزُّهُريِّ، عن أبـي إدريس قال: : (أَدركتُ غُبَادة بن الصامت ووعيتُ عنه، وْأدركتُ أبا الدرحاء ووعيتُ عنه ، :وأدركتُ


 يكون سمع من معاذ)

وقال أبو زُزْعَة الدِّمُنقي في "تاريخه)" : (قلتُ لغبد الرحمن بن إبراهيم - هو الحافظ دُحَيْم -: أي سنة كانت حُنين؟ قال : سنة ثُمان . قال أبو زُرْعة : فإذا كا كان مولد أبـي إدريس عامَ حُنين؛ وهي في سنة ثمان من التاريخ؛ فكان أبو إدرِيسّ

(1) أخرجه مالك في "ألموطأ"، والطيالسي في "مسنده"، وابن سعد في "طبقاته"، وأحمدٍ في


 بعد أن أورد الحديث: مشهور ثابت من شديث أبي إدريس عن معاذ . قوله (براق الثنايا):


 (Y) أخرجه البخاري في هالتاريخ الكيبر والصغير"، والفسوي .

من حديث الثقات: الزهريّ، وربيعة بن يزيد؛ أدخَّا يَزيد بن عَمِيرة النُّبُبدي) . وقال أبو عُبَد الآجُرّي : (قلتُ لأبـي داود : عائذ بن عبد اله أبو إدريس سمع من معاذ؟ قال : لا، وقد روى عنه ولا يصحّ) .

وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل") : (قلتُ لأَبـي : سمعَ أبو إدريس
التخولانيّ من معاذ؟ قال: يَختلفون فيه، فأمّا الذي عندي فلم يَسممْ هنه) . وقال ابن حبان في \#الثقات": (لم يسمع من معاذ بن جبل شيئاً) .

وتوسط البخاري فقال في "التاريخ الكبير" : (ويمكن أن يكون سمع
من معاذ)
وقال ابن عبد البر في هالاستيعاب"): (واختُلِف في سماعِه من معاذ، والصحيح أنه أدركَه، روى عنه، وسمع منه. وقد يحتمل أن يكون رواية مَن روى عنه : (فاتَني معاذ)، أي فاتَني في معنى كذا، وخبرِ كذا؛ لأنّ أبا حازمِ وغيرَه روى
 مات قبلَه في طاعون عَمَواس . وقد سُئِل الوليد بن مسلم ـ وكان من العلماء بأخبار
 جبل، وأبا عُبيدة بن الجراح، وهو ابن عشر سنين، لأنه وُلد عام حُنين، سمعتُ سعيد بن عبد العزيز يقول ذلك) .

قلـت: قـول أبــي عمـر هـو الـراجـح إن شـاء الله، وقـد اعستـلّ بحـديـث أبسي حازم، ،عن أبسي إدريس، عن معاذ، اللذي قدَّمناه، وهو حديث صحيح صستَّحه غيرُ واحد من الأئمة، وهو حجّة قوية، ودليل واضح صريح على أنى أن أبا
 وراجعَ عبادةَ في الحديث، فثبَّته فيه. والذين يُنكرون سماعَه من معاذ يحتجّون بأنّ أبا إدريس يصغُر في سِنٍّه عن

الاجتماع بمعاذٍ ولقيّه، مسْتدلِّين بقول سعيد بن عبد العزيز أنه وُلذ بسنة ثمان
 سنين! وهذا لا يقاوم الحديـث الصحيح الدالّ على أن أبا إدريس كان آنذاك أكبر من هذه السّنّ بسنوات . والله أعبلم بالصواب .


 الأُشْجَعِيّ، ومُعاذ بن جَبَل؛ ونمعاوية بن أبـي سفيان، والنَّوَّاس بن سَمْعانْ، وأبنـي
 وأبسي موسى الأَشعريٌّ، وأبـي هريرة، وعِدَّة.

وحَدَّثَ عنه : بُسْر:بن غُبيد الله الحَضْرهيٌّ، ورَبيعة بن يزيد، وأبو حازِم



 الكَجْرِيُّ، وآخخرون، ونس

قال دُحَيْم الحجافظ : (له من الحديث ماله، ومن اللقّاء) .
وقال الذهبيـ في "الُسير") : (وليس هو بالمُكْثِر، لكن له جلالة عجيبة) . أخر جبه له الججماعة.
(حدَّث أبو رإدريس يوماً بأحاديث، فقال له رجلٌ : أزأَيتَ هذه


$$
\text { (1) في تهذيب الكمال ـ \& ا/ / } 4 \text { ـ: (حَبْنَ)، وهو تحريفـ . }
$$

قال: وكان أبو إدريس إذا أخلذَ في نوِِ في مجلس، لم يَكَذْ بأخذذ في غيره
 حَبْوْتَ حتى يقوم، ولم يُرَ يَعبث بشيء .

قاله: وقال له رجُل وهو يحدًّث: عَمَّن يا أبا إدريس؟ فال : لأَنَا أَقْدَرُ على
الإسنادِ منّي على الحديث)(1"
الفقيـه القاضـي:
-
وذكره الطبري في (طبقات الفقهاء")، في نَفُر من أهل الشام، أهلِ فقه في
الدِّين، وعِلْم بالأحكام، والحلال والحرام
وترجّم له الشيرازي في اطبقات الفقهاء").

- • عن أبي مُسْهِر، عن سعيد بن عبد العزيز : (أنَّ عبد الملك بن مروان
ـَزَّل بلالًا عن القضاء ـ يعني - وولَى أبا إدريس)(r) .

وقال الزهريُُ : (كان قاصنَ أهلِ الشام وقاضيهم في خلافة عبد الملك)(8)
وروى الوليد بن مسلم، عن ابن جابر : (أنَّ عبد الملك عزلَّ أبا إدريس عن
 في زَهْبتي) ${ }^{(0)}$
(1) أخرجه ابن عساكر . . (Y)


(0) أخرجه ابن عساكر .

منزلته، وأقوال الأئمة نهي :
تبوأ أبو إدريسن مكانةُ رفيعة عند الصحابة، فقد كانوا يَدْعُونه ليقرَاًَ لهم آية
 الأئمة، ووثَّقوه، ورَنعوا منّ شأنِه، وأخرجوا حديثّه في كتبهم، وهو بذلكُ جَديري ، وبه حَقِيق .

- • روى عبد العزيز بن الوليد بن أبي السائب، عن أبيه، أنه بمـع
مكحولاً يقول: (ما أَدركتُ مثلَ أبـي إدريس الخولانيّ) (1) .

الدرداء)



 إياه على القضاء بدمشق) .

 قال: أبو إدريس. قال أبو زُزُعة: وأبو إدريس أروى عن التابعين مُن جُبير بن

وقال العِجْلي : (دمشقي، تابعي، ثقة) . وقال ابن سعد، والنسائي، وأبو حاتم: ثقة . (1) أخرجه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل،، والنسوي، وابن عساكر .
(Y) أخرجه ابن عسأكر ,

وذكره ابن حِبّان في پالثقات"، وقال: (كان أبو إدريس من عُبّاد أهلِ الشّام وقُرائْهم) .

- • وأثنى عليه السمعاني فقال: (كان من عبّاد أهل الشام، وقرّائهم، وفتهائهم) .

ووصفه الذهبي في صالسير" بأنه : (قاضي دمُشق، وعالمها، وواعظها) . وقال في (تذكرة الحفاظه: : (عالمُ أمل الشام، عائِذ الهَ بن عبد الهّ الدمشقي، الفقيه، أَحَدُ مَن جمعَ بين العلم والعمل) .

من أخباره الشخصية:
أبوه عبد الهَ بن عَمْرو الخولاني:
قال البخاري : له صحبة . وترجم له الحافظ في "الإصابةه) .
مولده، ووفاته، ومبلغ سِنّة :
قال الوليد بن مسلم: حدثنا سعيد بن عبد العزيز : (أنَّنَ أبا إدريس


واعتمد هذا القول كل من ترجم لأبي إدريس؛ فأرخ مولده في هذه السنة
 والسمعاني، والذهبي، وابن حجر ، وغيرهم.
قلت: في هذا نظر ، فلقاؤه معاذ بن جبل، وسماعه الحديث منه في مسجد دمشق، ومراجعته عبادة بن الصامت في ذلك الحديت؛ يفيد أنه ولد قبل التاريخ المذكور، وقد بيّنًّ وجةَ الدلالة في ذلك. (1) أخرجه الفسوي.

قال ابن معين، وابن سعد، وأبو عبيد، وغيرهم：مات أبو إدريس سنة ثمانين ．

$$
\begin{aligned}
& \text { وفيها أبرّخ وفاته ابن جبان، والذهبي، وابن حجر ، وغير واحد. } \\
& \text { وكانت وفاته بدمشُق . }
\end{aligned}
$$

وقد ذكر الذهبي في السير أنه عاش انتنتين وسبعين سنة باعتبار مولبده عام حنين، لكن الأظهر أنه وُولد قبل ذلك الثاريخ．والشّ أعلم بالصواب ．

半 米 米
" (OE) $\Delta \wedge=\cdots$
(1) مصادر ترجمتها: تاريخ يحيـى بن معين V\&

 (
 تاريخ أبسي زرعة الدمشُقي ، \&V\& Y Y . . .





 دمشن لابن عساكر لاتراجم النساءة و و (







اسمهها ونسبها ونسبتها :

والأَوْصَابِيَّة : نسبةَ إِلى أوْصِابِ، وهي قبيلة من حِمْير •
ويقال في نسبتها : الْوَصَّابِّة .
كنيتها: أم الدرداء: الصغرى، مشهورة بها، وقد غلبتُ عليها . وليسن لها
 الأنصارية .

طرف من سيرتها وشمائلها :
كانت أم الدرداء _-كزوجها ـ من العابدات الزاهدات، تُطيل القينام، وتديم

 كريم .



(أبسي سفيان، فأخبرتْه بالذذي كان، فقال : عليكِ بالصيام)
وعن لُقمان بن عامزَ، عن آمٌ الدرداء أنها قالت : (اللههمَّ إنَّ أبا الدُرداء خَخْطَبني
= النهاية في طبقات القراء隹 الدرداء الكبرى آ
 (1) أخرجه ابن عـساكر .

فتزَّجني في الدنيا، اللهمَّ فأنا أَخْطُه إلِيكَ، فأسألُكَ أن تُزوِّجَنيـه في الجَنَّة . فقال

 آتزوَّج زوُجاً في الدنيا، حتى أتزوّجَ أبا الدرداء إن شاء الهّ في الجنة)(1)

وعن هشام بن عمّار، عن محمد بن سُليمان بن بلال بن أبي الدَّرْداء، عن





 يكونوا كذا، ما أسرع ما يَفترقون)

وروى عَمْرو بن مَيْمون بن بِمْران، عن أَبِه، عن أَمِّ الدرداء قالت : (قال لي

 تَسألي أحِاً شَيئًا)

- • عن أبي المَلِيح، عن مَيْمون قال: (دخلتُ على أَمَ الدرداء، فوجدئُها

(1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر .
(Y) أخرجه ابن عساكر ، وئمة روايات أخرى عنده، والحديث المرنوع أخرجه الطبراني


$$
\begin{aligned}
& \text { (\&) (أخرجه ابن عساكر . }
\end{aligned}
$$

(1) بِسَيْرِ، قال : وما دخلتُُ علْيها في ساعةِ صلاةِ؛ إلا وجدتُها مُصَلِّيَّة) قال إسماعيل بن عُبيد الله ويونس بن حَلْبَس : (كُنَّ النساءُ يتعبَّدنَ مع أَمِّ الدرداه، فإذا ضَعُفْنَ عن الْقيامِ في صصلاتِهنَ؛ بَتَعَلَّقْنَ بالحِبال)
قلت : هذا مكروه؛؛ لما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أنس بن ماللك



 بَلغغتُ أنا ذلك)(؟

قال عبد البعزيز بن الوليد بن سُليمان بن أبـي السائب: سمنعتُ

عن ابن أبسي زكريا ألمُخْزَاعِيَ قال : (نَرَجْنَا مع أَمِّ الدرداء في سفر، فَصَنحِبَنا رجلٌّ، فقالـت أم الدرداغ: ما يَمنعك أن تقرأَأو تذكُر الله كما يَصنع أصحابُكُ


 اجْعَلْني أَرجو رحمثك؛ ؛وأخحافُ عذابَك، إذ يَأَمُكُ مَنْ لا يرجو رحخمتك، ولا (1) أخرجه ابن عساكر . ومعنىى (ضربتْ على حاجبها) : أي غطُّنه . والسَّيُر : ما قُدْ مُن الجلد . . أخرجه أبن عساري (Y)


(ع) ذكره ابن الجوزي في اصينفة الصنوة").

 وروى مُعاوية بن صالح، عن رَبيعة بن يزيد، وعن إسماعيل بن عُبيد الهّ، ،




 . وصَمْتِ)

وعن شَهُرْ بن حَوْنَبَ، عن أمَّ الدرداء قالت: (إنَّما الوَجَل في قَلْب ابن آدم


قال الهيثمُ بن عمران: سمعتُ إسماعيلَ بن عُبيد الله يقول: (كانَ عبد


 الملك إلى المَقَام، فصلَّلى بالناس)
 بعِلْمه، ولم يقفْ على باب السلطان، ولم يُداهِنْ، بل يقولُ كلمةً الحقّ خالصةَ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه ابن عساكر . ومعنى (حتى أدبرتها): يريد أنه قد أَنبعها قراءةً وحظظاً. } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكر (r) } \\
& \text {. أخرجه ابن عساكر (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) أخرجه ابن عساكر . }
\end{aligned}
$$

$\varepsilon \uparrow$

لوجه الهُ ؛ ارتفعتْ منزلتُه عند الأمة، وخَشِيَهَ الحاكمُ وخافِ سَطْوَته . وقِد قالْ أبو


حكامٌ على المُلموك)!



وفي رواية : قالت : (إنِ نُؤْبَنْ بما ليسَ فِينا، فَطَالَمَا زُكِينا بما ليس فِينا) (1)
قال ابن حبان في تُرجمتها من شالثقات): ( (كانت تقيم ستة أشهر :بنيّ
المقدس، وستة أشهر بدمشق ).
وروى سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عُبيد اله قال : (قالتْ لي الُمُ الُمُ

 صَذْرِها غِلٌّ لأَحَدِ)

 المَلَكَ المُوَكَّلُ به : آَمِينَ، وْلَكَ بِمْثُلِّا .


 (أخرجه ابن عساكر : والحارث الكذاب هو : الحارث بن سعيد، متنبيء، من أمل دمشُق،

 في: ميزان الاعتدال، وتاريخ الإسلام للذهبي، ولسان الميزان لابن حجر ، وغيرها.






 الدرداء الكُبرى: فلها صحبةُ، وليس لها في كِكَابَي البخاري ومسلم حديث)(r)


 سمعتُ أبا الدرداء يقول: قال رسولُ الهُ
بيتهه")(r)

قال الوليد بن مسلم: حدَّثنا الحارث بن عُبيد الهَّ الأنصاريّ قالل : (رأينُ أَمَّ الدرداء، على رِحَالها أعوادٌ ليس عليها غِشاء، عائدةً لرجُل من أهلِ المسجد من

> الأنصار)(8) .
(1) أخرجه مسلم - واللفظ له ـ وأبو داود، وابن ماجه. تولها (حدثني سيدي): تنن زوجها أبا الدرداء
(Y) جامع الأصول \&/ 1TA .
(Y) أخرجه أبو داود ـواللفظ له ـ وصححه ابن حبان، وقال نسيب في هامن صالـيسي"



 بأن الحارث ثم يَّلُحت الكبرى .

- • عن أبي يُمْران الأنصاريًّ - مولى أم اللدرداء ـ قالٍ : (كنتُ أقودُ دَابَّة

 وقال يحيىى بن معينّ: (ماتت الدرداءُ قبل أمٌ الدّرداء، فلمَّا دَفَنَّها قالِتْ:

من أقوالها وحِكمها:
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن عثمان بن حَيّان قال: سِيمعتُ أَمَّ






من خيرِ أو شرًٌ) .

وعن أبَي مَرْحُوم قالٍ: سمعتُ أَمَ الدرداء تقولُ: (أَفْضَلُ العِلم المعبرفةُ)






> (1) ذكره ابن الجوزي في (صضة الصفوةها والآية رقم \&V\& من سورة الكهيفـ.
(Y) ذكره ابن الجوزي في (الصفة الصفوةه.

لَحَجُوني . ثم قالتْ أم الدرداء: الدنيا أَسْحَرُ لِقَلْبِ العبدِ من هاروتَ وماروتَ، وما
آَثرَها عبدُ قطّ إلا أَضْرَعَتْ خدَّهِ)

روت أم الدرداء علماً جمّا عن زوجها أبي الدرداء وغيره من الصحابة،
 الملك بن مروان، وقبله.

ترجم لها الذهبي في پتذكرة الحفاظه" ووصفها في ॥المعين في طبقات
المحدثين" بأنها : (من كبار العلماء).
الــــارئـة :
قال الذهبيي في ترجمتها من هالسير") : (عَرَضَتِ القرآنَ وهي صغيرةٌ على
أبـي الدرداء) .

وقال ابن الجَزَري في ترجمتها من (اغاية النهاية) : (أخذت القراءة عن زوجها. أخذا القراءة عنها : إبراهيم بن أبـي عَبْلَة، وعطيّة بن قيس، ويونس بن

هبيرة).
الـــــحـدنـة:
قال الحافظ أبو عبد الها بن مَنْده : سمعتُ أبا أحمد الحَسَّال يقول في

 وقال أبو بكر البَّقانيُُ : قرأتُ على أبي القاسم عبد الله بن الحَسن بن
(1) أخرج هذه الأخبار الأربعة ابن عساكر في لاتاريخهل. ومعنى (لحجّوني): أي لغلبوني (أضرعت خده): أي أذلّه.
( أخرجه ابن عساكر .

النحّاس، قال لكم ابنُ: أبي داود: (أمُ الدرداء الأنصارية الكُبرى: هئ ابنة



وكانتٌ من أهل دمشق) (1)
ومن أحاديثهنا عن زوجها :




إلَاَّ أَنَّهم يُصَلُون جميعاً) .
قال "الحافظ في صالفتح"): (قوله (سمعت سالماً) : هو ابن أبي ألْجَعُد، وأم الدرداء هي الصغرى التابعية، لا الكبرى الصحابية؛ لأن الكبرى ماتت في فحياة
 سالم بن أبي الجعد لمم يدرك أبا الدرداه، فعلى هذا لم يدرك آم الدّ الذرداء

الكبرى)
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عُبيد الهُ، عن أِّرِّ

(r) (1)

روت أم اللذدداء عن زوجها أبني الدرداء، وعن سَلمان الفارسنيّ،

(Y)


 "الكبير"، وتالل : رجاله ثقات .

ونََالة بن عُبيد الأنصاريِّ، وكعبِ بن عاصم الأَشْعَرِيِّ، وأبي هريرة، وعائشُة أمِّ إلمؤمنين






 الدِّمَشقَيّ، وأبو عِمْران الأنصاريّ، وطائِّنة سواهم . وحديثها في الكتب الستة.

الــــقـيهـة
قال نَوْر بن يزبد، عن مَكْحول: (كانتٌ أَمُ الدّرداءِ تَجْلِس في الصّلاة جِلْسَةَ

ووصفها بالفقه أبو نصر الكلاباذي، وابن عساكر، والذهبي، وابن كثير،
وابن حجر ، وغيرهم.

نتشرهـا الـــلم:


 (1) أخرجه البخاري ني الالتاريخ الصغيره، وعَلَّه في (اصحيحها بصيغة الجزم، وهو في "مسـد


## 

وعن المسعُودي، عن عَوْن بن عبد اله قال : (كنّا نأتي أَمَّ الدرداء، فنذكُرُ اللَّةَ


 أهلِ الذِّكُر) (r)





 وصلها به مِن أنْ تصلعَ بكلمة الحقّ والنصيحة. وفيه أنّ عبد الملك كانِ وقَافاً عند


الغَسَّني قال: (كانَ عبد الملك بن مروان كثيرآ

> ما بجلس إلى آمَّ إلدَّرْداء فَي مُوَّخَرَ المسجدِد بدمشُق) .
 ويَتَقْهونَ في الحائِط التُمْالي بجامع دمشُق. وكان عبد الملك بن مروان يَجلس


> 'أخرجه ابن عساكر . .

 قولهم: بيت مُنَّجْد.

في حَلْقَتِها مع المُتَفَقْةٌ، يَشْتغلُ عليها وهو خليفة، رضي الشا عنها).
منزلتها، وأقوال الأئمة فيها:
أثنى الأئمة على أم الدرداء، ورفعوا من شأنها، واتفقوا على توثيقها، وكانت لها جلالة عجيبة وحرمة زائدة بالشام، ذات مقام رفيع عند أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.

قال ابن الصلاح في "(مقدمته") - في النوع الموفي "أربعين (مععرفة التابعين" - :

 وقال النُووي في ترجمتها من (تهذيب الأسماء واللغات): (والَّفَقُوا على

وَصْفِها بالِفِقه والعَقْل والَفَهْم والْجَلَالَة).
ونعتها ابن كثير بقوله: (تابعيّة، عابِدة، عالِمَة، فَفِيهة)
وافتتح الذذهبي ترجمتها في ڤالسير" بقوله : (السِيّدة العالِمَةُ الفَقَيهة . . . وطَالَ
عمر ها، واشنْتَهَرَتْ بالعِلْمْ والعَمَل والرَّهُهْ )
وقال في „تاريخ الإسلامه": (وكانت فاضلةَ، عالمةَ، زاهِدةَ، كبيرة القَدْر)
 واسعةَ العِلْم، وافِرةَ العَقْلُ، رَوَتِ الكِثير ) .

وقال الحافظ في (تقريب التهذيب)| : أثقة، فقيهةه .
من أخبارها النشخصبة:
زوجها أبو الدرداء:
هو الصشابي العَلَّم، الإمام القدوة، حكيم هذه الأمة، وسيِّد القُرَّاء بدمشق . وقد ترجمنا له في كتابنا هذا.

## ضرَّتها أم الدرداء الكبرى:

خيرة بنت أبي حدرد الأسلمية، صحابية بنت صحابي، كانت من عِقلاء النساء، وذوات الرأي فيهن، مع العبادة والنسك توفيت قبل أبي الدرداء بالشام، في خلانة عثمان بن عفان .
 وهي صاحبة القصة مع بَلْمان الفارسي التي أخرجها البخاري وألترمذي عني





وهكذا قال الأئمة: إن لأبي الدرداء زوجتين، هما أم الدرداء الكبرى الصحابية، وأما الدرداء الصغغرى التابعية، وليستا واحدة .

وأما ما حكاه يحيي بن معين عن أبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِهِ الغسّاني؛
 الصواب الني لا مرية فيه

بلال بن أبي الدرداء: هو ابن أم الدرداء الكبرى. قال أبومُسْهِر : كان أَسْنَّ من أَمْ الدرداء الصُّغرى .




عِدَادَه في أهل دمشت، وهو أحو أحد تضاتها وولاتها ．
روى عن أبيه، وعن امرأة أبيه أم الدرداء الصغرى．أخرج له أبو داود حدينّأ واحداً．

قال الحانظ في（التقريب）：قاضي دمشق، ثئة، من الثانية، مات سنة ابثنتين، وقيل ：ثلاث وتسعين

وفــاتهـا：
 الدرداء سنة إحدى وثمانين）（1）
قال ابن حبان：ماتت بعد سنة إحدى وتمانين ．
وترجم لها ابن كيّير في صالبداية والنهاية）＂في وفيات سنة انثتين وثمانين ．
قال النووي في ترجمة أبي الدرداء من＂تهذيب الأسماء واللغات）：（وقبره و＇قبر زوجته أم الدرداء الصغرى بياب الصغير من دمشق، مشهوران）．

类 类 光

 والصواب：أم الدرداء الصغرى．

 العلل لأحمـد: رقـم



 والتاريخ للفسوي (T09، TOV ، ©





 الصفـوة





سُويد بن غَفَلة بن عَوْسَجَة بن عامِر بن وَدّاع بن معاوية بن الحارث بن بن
 الجُعْفِيُّ الكوفيُ

والجُعْفِييّ : نسبةً إلى القبيلة، وهي ولد جُعْفِي بن سَعْد العَشِيرة بن مَذْحِج .
كنيته : يكْنى أبا أميّة، كناه بها كلُّ مَن ترجم له .

أخرْج ابن سعد في لاطبقاتهال عن إبراهيم بن عبد الأعلىى، عن سُويد بن غَفَلَة قال : (أخذ بيدي عُمر بن الخطاب، فقال: يا آبا أُمْينة).

إسلامسه وصحبتـه :

 قيل : له صحبة، ولا يهح، بل هو من كبار المُخَضْرَمين.

- • عن عَمْرو بن سَمِر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُويد بن غَفَلَةَ قال: (رأيتُ النبـي . شعرِ وضعه الله على رأس إنسان) (1)
=
 (7/7
 التهذيب \& \& للسيوطي Y Y ت
 (اللسير") و لالثاريخ، وقال: : حديث ضعيف الإسناد.

وحدَّث أسبامةُ بن أبَي عطاه: (أنّه كان عند النُّعمان بن بَشِير، إذْ أُقبل سُويد بن غَفَلَة، فأرسنلَ إليهُ فَدَعاه ـ والنُعمان يومئذِ أمير - فقالِ : أَلَّمْ يبلُغني أُنّْكَ

(1) النداء كأنّه لا يَعْرِف أحداً منُ الناسن الْ

عن مَيْبَرة أْبِي صالح، عن سُويد بن غَفَلَة قال: (أَتانَا مُضَبِّقُقُ





قُبض، فصحب أبا بكر، وغمر، وعتمان، وعليًّا).
وذكره مسلم في \#المُخَخَضْرَمين" .


وقال الذهبي في ॥الُّسير") : (قيل : له صُحبة، ولم يصحَّ، بل أسلَمْ في جياة
النبي

(1) أخرجه أبو زرعة الدمششقي في „تاريخهاه، وابن عساكر في (تاريخها)، وأورده ألذهبيني في
 وضتّفه
(أخرجه أبو نعيم، وحديث سويد عن مصلًّ النبي (Y)
 الغابة، والإصابة .

النبيُّ
وذكر مثل هذا الحافظ في (تهذيب التهذيب")، فقال: (أدركَ الجاهلية، وقد قَيلَ: إنَّه صلَّى مع النبي

 رجُجلا، وأَعطى الصدقة في زمنه، ولم يَرَهُ على الصحيح، وقيلَ : إنه صلاَّى خلْفَه،

طرف من بسيرته وشممائله:
عاش سويدٌ في عهد النبوة، وصحب الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة، فأخذ عنهم العلم والعمل . وكان موصوفاً بالزهد والتواضع، إمامامَ نبيلًا عابِّانِاً وَرِعاً، قانِعاً باليسير، كبير الشأن، جليل القَدْر، أحد العلماء العاملين.
 وكان يأتي المسجد مشياً، وعُمُره زُهَاءَ مئة وئلاثين سنة، وتزوَّج بِكُرأ وهو ابن مئة وست عشُرة سنة!

- • عن أبي ليلى اللِكْنِيِّ، عن سُويد بن غَفَلَة قال: (جاءَنَا مُصَدِّقُ






(1) (امرىء! فأتيتُه بناقِّة من الإبِلْ، فقَبْلَهِا

قال نُفَّاعَة بن مُسلم : (رأيتُ سويد بن غَفَلَة يصلِّي وعلِيه بُرْنُس (Y)
عن عِمْر ان بن مسلم قال : (كان سويد بن غَفَلَة جُلِ ما يُصنع أن يكَبِّر ، قِل
أن يقول المؤذِّن : قد قامتِ الصحلة) .
وعنه قال : قال سويلن: (لو استطعتُ أن أكون مؤذِّنَ الحيّ ؛ لَفعلتُ) (r)
عن عمران بن مسلم قال : (كان سُويد بن غَفَلَة إذا قِلَّ له : أُعْطِي



وعن سويل بن غَفَلَة قال: (إنَّ المـلائكة تمشي أمام الجنازة، وتُقول: مـ قَلَّم؟ ويقّول النناس : ما تَرَكْ (7)



(1) أخرجه النسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والدارمي، وابن بسعد، والفسوي، وأخمدل،


 ( أخرجه ابن سعد.


(0) (0) ذكره المزي في (تهذيب الكُمال")، والذههبي في "الكير"، . (7) ذكره ابنن الجوزي في في فيفة الصفوة") .

صَلْيُنُهَا مع أبي بكر وعُمر . فقال : لا تؤذّن لقومك، ولا تؤوّهم) (1)"




 زماناً ـ قال: : ثم إني لَفي المسجد الأعظم، إذ دخلَ رجلَ رجلٌ معتمٌّ، يتصفّح وجوه


 وغدوتُ، فإذا قد أَخرج كتاباً معه، في أسفِله طابع من رصاص ،










(1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وأخرجه ابن عساكر بأطول من هذا.



وشهد سويل خطبة عُمر بالجَابِّة، ومعركة اليرموكُ والقادسية، ووقعة
صِفّين مع علي


(1) أو أربيع

وعن الشعبيِّ، عن سُويد بن غَفَلَة قال : (لمّا هَزَمْنَا العدوَّ ويوم اليرمْوكُ،
أَحَبْنَا يلاَمِقَ ِِيباجِ وحَرير (Y) الحديث .

وقــال ابـن عبــد إلبـر في تـرجمسـة سـويـــ مـن "الاستيعـاب"" : ( شهــَّ
القادسية)

روى الحُسينٍ بن علي الجُعْفِي، عن أخيه الوليد بن عليّ، عن أَبيه: قال : (كان سُويد بن غَفَلَة يُؤُمُنا في شهر رمضـان في الفيام، وقد أَتى عليه عشُرونَ ومئة سنة)

وقال عَبد الهَ بن داوود الُْرَنِبِيُّ، عن عليّ بن صالح بن حَيَ قال : (بلغَ
 بِكراً! قال الخُرَيْبِيّ : يعني فُني العام الذي توفِّي فيه)
وعـن عاصم بن كُلْيَب الجَزْمي قال : (رأيتُ سُويد بن غَفَلَة، يمرُّ بنا ماشِياً
= (1) أخرجه مسلم ـ واللفظ لهـ ـ والترمذلّي، وأبو نعيمر
 يُلبس نوق الثياب أو التميصن ويُتمنطق عليه.
( ( ) أخرجه أبو نعيم.
(0) ذكره المزي في „تهذيبه") والذهبي في "السير|" :

إلى الجمعة، ’وهو ابنُ ست عشرة ومئة. وتزوَّج بِكُراً وهو ابن ست عشرة
و ومئة)
وقال حَنَّ بن الحارث : (رأيتُ سُويد بن غَفَلَّه، وهو ابن سبع وعشّرين ومئة
. ${ }^{\text {(r) }}$


وعشرين ومئة سنة. وربّما رَكَع، وربّما لم يركع)


وأخرجوا حدِيثه في كتبهم.
عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُوَيد بن غَفَلَة قال : (رأيتُ عُمر بنَ

(绊) القاسم




(1) أخرجه الفسوي، وأبو نعيم.
( أخرجه أبو نعـيم (Y)


 والعناية به.



قال حمزة الكِنَّنيّ - صاحب النَّسائي -: (ليس يَصِحُ لِسُويد عن عليٌ غيره) .

 وزَيد بن صُوحَان وسَلْمانْ بن ربيعة غازِينَ، فوجندِّ






 فاسْتْمتعتُ بها (T)
 لإقامة الصحلاة)
وقال ثابت البُنَّنيّ: (كنتُ جالِساً مع عَبد الرجمن بن أبي لَيْلى، يؤتاه رُجلٌ (1) أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وانسسائي، وأبو داود، وغيرهم،"وهذ! لنظ البخاري.
YAY/イY،719/7 النظر : الفت (Y)
( أخرجه الطبالسي، وأخمد، والشيخان، وأبو داود، والترمذي، وابن مانجه، وإلْلفط

ذو ضفِيرتين، فقال: بِا أبا عيسى، حدَثني ما سمعتَ من أَبيك في الفِرَاء؟ قال :

 هذا؟ قال: سُويد بن غَفَلة) (1)


 (r)
-
 الدَّرْداء، وأَبي ذرّ الْفِفَاريِّ، ومُصَدِّقِ النبيُّ
وروى عنه: إيراهيمُ بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن يزيد النَّخَعِي، وأسامة بن


 ومَيْسَرة أبو صالح، ونُبُاتة الوَالبيُّ، ونْنَّاعَة بن مُسْلم، وأبو ليلى الكِكْندِيُّ، وطائفة . قال إلحافظ في (الفتح") (وصَحَ سماءُه من الخلفاء الراشدين، وكبار
الصحابة)(r) .

وروي له الجماعة.
(1) أخرجه الفسوي في (المعرنة"1، والبيهقي في (السنن الكبرى".

وعندهما زيادة: (ومولى).

عن إسحاق بن منصورْ، عن يحيى بن معين أنه قاله : (سُويد بن غَفَلَة ثقَة) . وقال العِجْلِيّ : (كوفي، تابعي، ثقة) . وقال ألإمام النووي : '(اتفقوا على توئيتهن) . ونعته الذهبي في صالسيير" بقوله: (الإمام القدوة). وقال في رتذكرة الحفاظه): (كان ثقة نبيلا، عابداً زاهدآ، قانعاً بالينسِير ، كبير

ووصفه في صالكاشفي، بأنه: (ثقة، إمام، زاهد، قوّام) . وقال ابن حجر في „التُتريب": (مُخَضْتَمَ، من كبار التابعين) . مولده، ووفاته، ومبلغ سنّه: عن نُعْيم بن مَيْسَرة، عن بعضهِم، عن سُويد بن غَفَلَة قال: (أَنا لِدَّةُ رسولِ اله
 (أنا أَصغرُ من النبيِ
قلت: فعلى هذا يكونّ مولده سنة به أو 1 هبل الهجرة.
وفي وفاته ثلابة أقوال:

 مات سويد سنة إحدى وثمانمن بوجزم به الذهبي في (العبر")، و(دول الإسلام"، ،
(1) أخرجه الفسوي.
(Y) أخرجه البخاري في والتارْيخ الكبيره و هالصغير"، وأبو نعيم لكن عنده: (أنا أصغر مْن النبي

وقال خخليفة بن خحياط، وعَمْرو بن علي الفَلّْس، وابن حِبّان : مات سنة
اثـتتين وثّمانين •
عن أَشْعث بن سَوًار قال : (مات شُريح وله مئة وعشر سنين، ومات
. ${ }^{(1)}$ ( وتال ابن معين مثله.

وقال حَنَّ بن الحارث : كان سُويل بن غَفَلَةَ يمرُ بنا في المسِجد، إلى امرأة

وقال عاصبم بن كُليب : أتَتْ عليه ثُلاثون ومئة سنة .
قلت : قول أشُعث وابن معين بعيد ؛ بالنظر إلى تاريخخي مولذه ووفاته . وقول حنش لا يعارض قول عاصسم؛ لأنه يفيد أنه كان يذهب إلى زوجته وهو ابن مئة وسبع وعشرين . وعليه فالأقرب إلى الصـواب هو القول الأخير •

قال الذهبيي في (ادول الإسلام" : عاش أزيد من مئة وئلاثين سنة .

جاوز المئة والثلاثين) . . ومثله في "تهذيب التهذيب") .
وقال في پالفتح" : (نزلَ الكوفة؛ ومات بها سنة ثمانين أو بعلدها، وله مئة

(r) ${ }^{\text {(1) }}$
(1) أخرجه أحمد في "ألعلل" .
 (Y) الفتح (Y/0.

وأربعاً وثلاثين سنة ．

سنة．
وكانت وفاته بُالكوفة، رحمة الله عليه．


（1）تُوْبَبَّ

米 米 米
（1）أخرجه أبن سعد، وابن عساكر ，．


(






 (YAY) ، YTVY ، IVAO ،ATA ،AYY ، TE (YAV




 سن (


 المستدرك للحاكم /




 ولا صحبةَ له، بل هو من كَبار المُحَضْرَمْمين .

له ترجمة في (اكتبُ الصحابةه لإدراكه، وذكره الحافظ في "الإصابةه| في القسم الثالث من حرف الثّين .
=
 |الصحيحين لابن التيسراني


 مختصر تاريخ ابن عساكز: لابن منظور • •
 rr rror ت


 899

 تذهيب التهنيب IIV I

قال عاصم بن بَهْدَكة : سمعت أبا وائل يقول: (أدركتُ سبعَ سنين من
(1) سِنيِّ الجاهِليّة)

عن الزِّبرِقان بن عبد الله الأَسَدي، عن أبي وائل قال : (إني لأَّكُر وأنا ابنُ



شابّ)
عن وكِع بن الجَرَّاح، عن أبي الَعْنْسِ عَمْرو بن مروان قال : (قلتُ

قال عاصـم: (قلتُ لأبي وائل : مَنْ أَدركتَ؟ قال : بَينما أَنا أَزَعَى غَنَماً لأهْلي، فجاءَ رَكْبٌ، فقرّقوا غَنْمِي، فوقفَ رجلٌ منهم فقال : اجْمَعُوا لهذا غَنَمه

(0) ( النبـي

قال الحافظ ابن عساكر بعد ذكره هذا الخبر : (والأحاديث في أنه لم يَرَ
النبـيَّ
وأورده ابن منده في ترجمة أبي أوائل، وقال : لا يثبت .
وكذا قال ابن الأثير في "أسد الغابة" .
صفتـه وملبسـه :
قال الأعمشُ : (رأيتُ إزارَ أبي وائل إلى نِصْف ساقيه، وقميصه فوت ذلك،
(1) (1) (Y)


 (0) أخرجه أفسوي، والخطيب، وابن وابن عساكر .

## (") ورداؤه فوق ذلك. ومجاهل مثل ذلك

وقال الفضل بن دُكين: : حدّثنا سعيد بن صالح الأَسَدي قال : (كان أبو وأئل (r) يَلْبَس مُعَطَّعات اليُمْنَنَ

وعن الأعمشُ قال : (رأيتُ شَقِقاً يُصَفِّر لحيتَه بالصُّفْرة) .
 قال : (كان أبو وائل يقول لِغُّلامه عند غيبوبة السُمس : أيا غلامُ، آَحَلْنا بُعدُع قال


طرف من سيرته وشمائله :



 بيت مال الكوفة لابن زياد، فكان قوَّاماً بالقِسْطـ . وهو أحد أئمة الدِّينِ، والعلماء العاملين، ومن سادة التابعين، رحمه الشا

قال هُشيم: :'أخبرنا مُغِيرة، عن أبي وائل قال : (أتانَا مُصْدِّقُُ



أخرجه ابن سعد.


$$
\text { ( } \text { (أخرجهما ابن سعل؛. }
$$



خالد بن الوليد يوم بُزَاخَة، فوقعتُ عن البعير، فكادَتْ عُنُقي تندقّ، ولو انَّي هلكتُ
. يو مئذِ لكانت النار)
قال الذهبي : (كونه جاء بالكَبُ، ثم هرب من خالد، يُؤْذِنُ بازتدادِه، ثم مَنَّ الهَ عليه بالإسالم؛؛ أَلاَ تراه يقول: لو متُُ يومئذِ، كانت النار! فكانتْ له به
. عناية) .
قلت : لعلّه هرب مع قومه لما استلحمتهم سيوف المسلمين، ولم يكن قد الارتد مثلهم، وإنما قال: (فلو مت يومئذ كانت النار) ؛ لأنه لم يفارق قومه، ويعلن
 يكون من أصحاب النار . واله أعلم .
:عن أبي بكر بن عياش، عن عاصـم قال : (كان أبو وائل لا يلتفت في

- ${ }^{(r)}$

وعن أبي بكر بن عياش، عن عاصم قال: (كان أبو وائل إذا صلَّى في بيته

عن حماد بن زيد، عن عاصم قال: (أَدركتُ أقواماً كانوا يتّخذون هذا الليل


وقال عاصم: (سمعت شقيق بن سلمة يقول وهو ساجد: ربِّ اغْفِرْ لي، ربت
(1) أخرجه ابن سعلد، والفسوي، والخطيب، وابن عساكر . و (بُزاخة): قال الأصمعي: ماء



 (Y)



وعن الأعمشَ قالر سمعت شَقِيقاً يقول: (اللهمَّ إنْ كنتَ كَتَبْتَنَا غُندَكُ



في منزل أبي وائل، فكان أبو وائل يَنتفِض انتفاضَ الطير) (r)

 عن علي بن ثابت، عن نسعيد بن صالح قاله : (رأيتُ أبا وائل پِستمع إلى

النوح ويبكي)
وقال ابن المبارك: : حدّثنّا سفيان قال: (أَتَّهم أبو وائل، فرأَى من صوتِّه،



 (v) الميلاد، وهو كان أكبر عقلًا منّيني

- أخرجه أبو نـر (Y)
( أخرجه ابن سعد، وأبر نعهم
( ) أخرجه ابن سعد

(1) أخرجه ابن المبارك في إِألزهده، وابن عساكر ر.



## قلت: هكذا الكبار يتواضعون، وينصف بعضهم بعضاً.

قال عاصم بن بَهْدَلَة : (كان أبو وائل يقول لجارِيتِّه : يا بَرَكة ، إذا جاء

 (1) يجيء بهي

عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال : (إنّ أملَ بيتٍ يَضـــون على مائِدتهم رَغيفاَ حَلَالًاُ؛ لأهلُ بيت غُرباء)

قلت : هذا السيد وأمئاله كانوا على درجة كبيرة من التقوى والورع، فقال مثل هذا القول. والصحابة كانوا أرفعَ درجة منهم، أَلاَ ترى أنساً رضي اللّا عنه عنه
 . ${ }^{\text {عَهْلِ النبـيِ }}$

عن جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: (دخلتُ على عُبيدَ اللهّ بنِ زياد

 فقلتُ : فكيفَ إذا كان من غُلُول؟ قال: فذالَّ شرٌٌ على شرٌّ . قال : وقال لِي : إِّ

 كذا، فكيف تَرى؟ فال : لو أتيتَه قبلَ أن تَستأمِرَني لم أقلْ لك شُيئاً، فأمّا إذ

(1) أخرجه أبو نعيم، وابن عساكر . والكتاسة: محلة بالكوفة. - أخرجه أبو نعيم

 - ممّا أَنتّص منهم) النا

عن أبَي عَوَانة، عن عاصمٌ قال: (كان لأبي وائل خُصنٌ من قَصَبَب، فكان

 الدَّانِقَ والتِيراط، الدانق أكثِّر أو الْقيراط)

 عن صالح بن حيّان، عن شقيق بن سَلَمة قال) : (أعطاني عُمر بِيدِه أزبعة
أعطية . وقال : تَكَبيرةٌ واحبة خيرٌ من الدنيا وما فيها)(o) .

وعن عَمْرو بن قيس) عن عاصمّ، عن أبي وائل قال : (دِّهم من تجَارة أحبُّ
إليَّ مِن عشرة من عَطائي) (17) .

قال عفّان بن مسلم وسعيد بن منصور : حَدّثنا أبو عَوَانة قإلن : حـدّثنا
 فأَخَذَاهـا

وقال سعيد في حديثه: تم جِيُتُ مرة أخرىى، فوجدبُ أبا وائل وخحَّه، ففقال
(1) أخرجه أبو نعبم، وابن سعِد بأخصر منه .
(r) أخرجه ابن سعل، وأبو نعْم، والخطبب، وابن عساكر .


$$
\begin{align*}
& \text { الدرهم } \\
& \text { (ع) ) أَرجه أبر نعيم، وابن عساكر . } \tag{६}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { أخرجه ابن سعد. } \tag{7}
\end{align*}
$$

 رُدَّه على الآَخَرين)(1)

وعن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال: (استعملَني ابنُ زياد على بيت








قال أبو عَوَانة: حـدّثنا عاصِمُ بن بَهْدَلة، عن أبي وائلٍ قال: : أرسلَ



 السُلْسِلة لا يُصلحها إلا رجالٌ يقومون عليها، ويعملون عليها

 فما يأتيني النومُ حتى أصبحَ، ولستُ للأمير على عمل، فكيف إذا إلما كنتُ للأميرِ على
 فَأَجْبَه ما قلتُ. قال أَعِدْ عَلَيَّ فأعدتُ عليه، فقال : أمَا قولُك : إنْ يُعْفِني الأمْيرُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1أخرجه ابن سعل . } \\
& \text { (أخرجه ابن عساكر . وسَقَط الذبيحة : أحشُـاوها كالكَرِش والمصران. }
\end{aligned}
$$

فهو أححبُ إلِيًّ، وإنْ يُقْحِمْني أَقْتحمْ؛ فإنا إنْ لا نجد غيرَكُ نُقْحِمْكُ، وإنْ نُجْْ




 قال عاصم بن أبي النَّجُود : (ما سمعتُ أبا وائل سَبَّ إنسباناً قظّ ، ولا

عن عَبْدَة ، عن الزِّبْرِقان قال : (كنتُ عند أبي وائل، فجعلتُ أَبُبُبُ الخَّبَّاج
 $!^{(r)}(a)$

عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش قال : (كنتُ إذا أبطأتُ على أبي
وائل، قال : أَيْ سُليمان، أَين كنتَ، أَمَا إنَّه ليس بأْبغضَ إليَّ مِن أنْ لا تجئني) .
وعن أبي بكر - أيضاً - عن الأعمش قال : (قال لي شَقيق بن بُسَلَمة: : ما


تأتينا، فيكذب)(r)
قال عبد الله بن بَكْر المُزَني : سمعتُ عاصمَّ بن بَهْدَلة قال: (أَّتى أبو وائل
 ألُقاكَ! قال: ولِمَ يا أبا وائلْ؟ قال: لأني أنكِفُ لك عن الحياة، وأَخأف غليك
 مع كلام وصوت انـ (Y) أخرجه البخاري في صالتاريخ الصغير"، وأبو نعيم في (الحلية). . أخرجهما الفسوي، وابن عساكر (r)

الفِِتَن، وأعلمُ أنَّ ما عند الهُ خير ! قال : فلا تُعلْ يا أبا وائل، فإنِّي لستُ أَزهذُ في


حسنةِ حسنة، ولا في صيام صياماً) (1)
عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم قال : (كان زِرٌ يحبُّ علياً، وكان أبو وائلّ
 وكان أبو وائل أحد العلماء المجاهدين، شارك في الفتوح، وحضر عددآ من المعارك الكبيرة، والوقائع الفاصلة .
عن مُسلم الأَعور، عن أبسي وائل قال: (غزوتُ مع عُمر بنِ الخطابِ الشُمامَّ

 عمر : (اسجدْ لربِّك الذي خلقكَ" الحديث، وفي آخرِه قال عمر : سمعتُ
 والذَهَب؛ فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة")(「)

وسُهد القادسية:
عن الأعمشُ عن شُقيق قال: (جاءَنا كتابُ أبي بكر ونحن بالقادسية، وفي
أسفله: وَكَتبه عبدُ الله بن أرقم) عُ ${ }^{\text {(2) }}$
عن أبي عَوَانة، عن حُصين، عن أبي وائل قال: (كان المسلمون ما بين (1) أخرجه ابن سعد، وعند أبي نعيم نحوه، وأخرجه الفسوي لكن عنده: (كان أبو وائل يأتي

 (Y) أخرجه مطولاً الحاكم، وابن عساكر، ونسبه الحانظ في „الدطالب العالية، إلـى مسنـد
 المستدركه: مسلم تركوه، وفال الحافظ في هالتقريب") : ضعيف. ( ) أخرجه ابن سعد، والفسوي .
-السبعة آلاف إلى الثمانية، وِرُبتمّ ثِازائِنا في ستين ألفا)(1)







وعن 'أبـي عَوَانة، عُن حُصَين، عن أبـي وائل قال: (اتّبعناهم إلبى الفبرات

 على الرِّجَال، قتلَ بعضُهـم بُعضاً، قال: ما بهم سالْ وحضر مع سُعد بن أبـي وقاص فتح المدائن :


 إليهم. فعبر المسلمون من|فوق ألمدائن، ومن أسمل، فأقَحمنا في الماء خحتى عُبرَّا
 فخرجوا على حامية مُعهم آلعيال والأثقال، فساروا حتى نزلوا نوا جَلُولاء)

وشهد مع هاشم بن عتبة بن أبـي وقاص موقعة جَلُولاء:
قال خليفة: حدثني من سمع أبا محصن، عن حِعين، 'عن أبـي وائل قالٍ:
(1 (أخرجه خليفة في (تاريخهة) .
(َاَتَنْاهم بِجَلُولاء فَجَالَ المسلمون، فنادى هاشمب: يا معشرَ المسلمين، أينَ أين؟؟!
 وقال ابن سعد في "ترجمة شقيق") (وحضر غزوة بَلَنْجَر مع سلْمان بن

## وشُهد مع علي مشاهله:



إليَّ من عليّ) (1)
قال البخاري: حدثنا عَبْدَان، أخبرنا أبو حمزة، سمعتُ الأعمش قال:
 (ح)، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش، عن أبي أبي وائل




عن حمزة الزَّيّات، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي

(1) أخرجه ابن عساكر .
(Y) أخرجه الثبيخان، واللنظ للبخاري، وأخرج طرفاً منه ابن سعد في هترجمة سهل"،

 وهو النديد في القنح ونحوه. (أسهلن): أي أنزلتنا في السهل من الأرض، أي أفضضين بنا، ومو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج (r) أخرجه الخطبب.

مـن أفـو اله :





 وعن مالك بن مِغْوَل، عن أبسي حَصِين قالل : قال لِي أبو وائل : (لأنْ يُكون


كان أبو وائل شُينَّ البكوفة وعالمها، وهو أحلُ الحفِّاظ الأَبْبُاتٌ، الثقات
 عنهمه، ولازَمَ ابنَ مسعود و وأكثرَ عنه. وحديثُه في دوا واوين الإسلام . طلبـه العــلم :

قال أبو بكر ؛بن أبـي شَيْبَة وهشام بن عَمَّار : حدثنا سُفيانْ بن عُعْيْنَّه

 فَسَمِعَنِي سَلْمان بن ربيعة وزيل بن صُوحان، وأنا أُهِلُّ بهما جميعاً، ُبالقادِسيَّة، ( (1) أخرجه أبو نعيم، والخطبِب، وابن عساكر و (Y)
 فتية
. آخرجه أبو نعيم


 قال هشام في حديثه : قال شَقِيقُ: فكثيراً ما ذهبتُ أنا ومسروقُ، نسأُلُه عنه) .















وسُورتينِ من آلِِ حَم) .

 (1) أخرجه أحمد في "المسندل) و والعلل"، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه، والرواية الأولى لابن ماجه والثانية للنسائي. وصححه أحمد شاكر ، والألباني، وعبد القادر الأرناؤوط.
. سورةً من المُفَصَّل، في تأليفِ عبد الشّ)(1)



 الأيّام، مخافةَ السآمَةِ علينان)





 الها! ماذا يَخْرجُ من رأسِ هُذا الرجل ؛ لو سَمِعَتْ هذا التركُ، لأسلمتْ) (ب) عن مححمد بن نُضَيلل بن غَزُوان، عن أبيه، عن أبي وائل : (أنَّهَ تغلًّم القرآنَا في شهرين)

وهذا غاية في الذكاء.

 الصحيح. (هنًّا): الهذّذ :شدَة الإسراع والإفراط في العجلة. (النظائر) : السور المتمائلةً في المعاني، كالموعظة أو الجِحْكَم أو التصصص . (Y) أخرجه الططيالسي، وأحمل، والثنيخاذ؛ والترمذي، وهذا لنظ مسلم. ومعنى (بتخولنا): يتعاهدنا. والسآمة: الملر ( ( ) أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي. ( ( ) أخرجه ابن عساكر .

الـمسـحـلـش:
'أبسي طالب، :وأُسامة بن زيد، والْبرَاء بن عازِبس، وجَرير بن عبد الله، وحُذيفة بن
 عباس، وابنِ عُمر، وابنِ مسعود، وعمَّار بن ياسر، وَعْبِ بن عُجْرَة، ومُعَاذ بن
 الأنصاريِّ الْبَدْرِيّ، وأبسي موسى الأُّعريِّ، وأبسي هُريرة، وأُمّ المؤمنين عائشةَ،

وأمٌ المؤمنين أم سَلَمة، وْخَلْقَ سواهـم .
ويروي عن أقرانِه : كَمَسروتِ بن الأُجْلُع، وعَلْقمة بن قيس، وحُمْرانْ بن آبَان
مولمى عُثمان .
وحدث عنه : جامِع بن أبـي راشّد، وحَبيب بن أبـي ثابت، وحُصَين بن
 والزبير بن عَدِيّي، وسَلَمَة بن كُهُيلَ، وسُلَيمان الأَعمشَ وسَيّار أبو الحَكَمب،

 اللستّائب، وعَمْرو بن مُرَّة، والعلاه بن خالل الكاهِلِيٌّ، ومصحمل بن سُوقة، ومُسلمب

 وخلْتِ كثيرّ .

قالل عَمْرو بن مُرَّة: (قُلتُ لأبسي عُبيدة : مَنْ أعلمُُ أهلِ الْكوفة بحلديثِ عبد الله؟ قّل : أبو وائل) . وحلديثه في الكتبن الستة، وغيرها من كتب السنة .

القول في روايته عن بعض الصحابة :
ـ قال ابن أبـي حاتْم في "(المراسيل" له : (قال أبو زُزعة : أبو وايأل شَقِيقِ بن
سَلَمة عن أبـي بكر الصـديقِ؛ مرسَل) .
ـ وقال ابن أبني حاتّم : (قلت لأَّبي : أبو وائل سمعَ من أبسي الدزداء؟ فقال : أَدركَه، ولا يحكى سماع شُيء؛ أبو الدرداء كان بالثام، وأبو وائل كان بالكوفة . قلتُ : كان يدلِّس؟ قالٍ : لا، هو كما يقولُ أحمدُ بن حنبل" يعني : يرسل! . وجزم الحافظ ابن سِعد بأنه سمع من أبسي اللدرداء، فقال : (وقد روى أبو! وائل عن عمر، وعلي، . . . . ، وأتى الشأم فسمع من أبـي الدرداء) .

ـ وتال ابن أبـي حاتم في "المراسيل" ـ أيضاً ـ : (كتبَ إليَّ علي بن أنبـي طاهر،

 قلت: الحديث في الكتب الستة، أخرجه بعضهم بذكر مسروق بين شنقيق وعائشة، وبعضهـم لم يذكز مسروقاً .

فعند النَّسَائي: عن شُعْبة، عن عَمْرو بن مُرَّة قال : سمعتُ أبا وائل يحدِّث عن عائشةَ، عن النبـيِّ
 صاحِبِه، شيئاً، للزّوجِ بما كُسَبَ، ولها بما أْنفقتْت" . ومثله عند الترمذي، وقال : هذا حليث حسن. وكذلك هو عند الإسماعيلي، ليس فيه مسروق، كما ذكر 'الحافظ في
("الفتح"|"
(1) فتح الباري ب/ ع•r.

وأخرج الترمذي الحديتَ بإسناد آخر عن أبي وائل، عن مسروق، عن

 وقد ذكر أبو علي الجَيَّاني أنه لا يُحفظ لأبـي وائل عن عائشة رواية، فردَّ ألحافظ ذلك في االفتح" بقوله: (أخرج الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة








. أبـي عليٌ)
شذرات من رواياته، ونقهه، ونشره العلم:
قال الأعمشُ : سمعتُ أبا وائل يقول: (عُدْنَا خَبَّاباً، فقال: : هاجَرْنا


 ونجعلَ على رِجْليه شيئاً من إِذْخِرِ . ومِنَّا مَنْ أَنَنَعَتْ له ثَمَرَتُه فهو يَهْدِبُهَا (r) (1)
 (Y) أخرجه البخاري ـ واللفظ لـ ـوأحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي . قوله =







قال البحخاريُ : (وُكانَ أبو وائلِ يُرُسِلُ خادِمَه وهي حائضضُ إلبي أَبـئ

 إلى جَوَازِ حَمْل الحائض المصحفـ، لكن مِن غير مَسِّه) .

 - ${ }^{(6)}$ (إليّ)

عن سفيان، عن الأَعمش قال: (كان أبو وائل إذا سُيِلَ عن شيء من
(نمرة): أي كساء ملون مخطط. (يهدبها): يجنيها ويقطفها. وهذا اسنعارة لمَا فُتح عليهم من الدنيا.
(1) أخرجه سسلم ـواللفظ له ـ وأحمد، والدارمي، والحاكم. قوله (فلو كنت تنفـت): أَيْ أطلـت قليلَا (مينة): علامة
( أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه، وهذا لفظ مسلم:
 صصيح. وأبو رزين: مولى أبي وائل، من رجال التهذابيب.



القرآن، قال: قد أَصابَ اللَّهُ به الذي أَراد).





قال مسلم بن إبراهيم: سألتُ ابن عَوْن فحَّتَّني قال: : (أَّيتُ أبا وائلِ، وقد



 'مَن وُعِظ بغيرِه)


منزلته، وأقوال الألمة فيه:
أبو وائل واحد من جِلّة التابعين، رفيعُ الشأن، كبير القَدْر، أَنْى عليه شيخُّه

(1) أخرجهما ابن سعد.





عن أبـي بكر|بن عيّاش، عن عاصمٍ قال : (كان عبد الهُ إذا رأَي أبا
. وائل قال : التّائِبُ)

أصحابَ عبد الله وهم متوافُرون، وهم يَعُدُونَه من خِيارهم) (r)



- • عن حمّاد بن سَلَمة، عن عاصم بن بَهْدَلة قال : (لمّا مابً أبو 'وائل

قَقَّلَ أَبو بردةَ جَبْهَهَهَ)
قال محمود بن غَيْلان : سمعت وكيعاً يقول : (أبو وائل ثقة):
وقال ابن سعد: (وكان ثقة كثير الحديث).
عن إسحاق بن منصور، عن يحيسى بن معين أنه قال : (أبو وائلّ ثقةّ، لا
يُسأل عنه) .
وقال أحمدب بن عبد النّه العِجْلي : (رجل صالح، جاهلي) .
وأثنـي عليه الحُافظ ابن عبد البر فقال : (أجمعوا على أنه ثقة)
وقال الإمام النووي: (اتفقوا على توثيقه وجلالته) .
وافتتح الذهبي ترجمّهه في (السير" بقوله : (الإمام الكبير، ثيخ الكوفةة . .
وكان من أئمة الدين) .
(1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم وعنده زيادة ذكر الربيع بن خُتَيمم ووقع في ("تاريخ الإسلامه":

 "الجرح والنعديل"، ، والخطبيب في اتاريخهاها .
( ( ) أخرجه أحمد في (العللها، والفسنوي، وأبو نعيم، والخطيب، وابن عساكر . ( ( ) أخرجه ابن سعد.
£v^
وقال في (تاريخها): (كان من الأذكياء الكُقَاظ، والأولياء العُبّاد).

ووصفه في „التنذكرةا بأنه: (شيخِ الكوفة وعالمها، مُحَضْرَم جليل) .
وقال الحافظ في (تتريب التهذيبه: : (ثقة، مُخَضْرَم) .
من أخباره الشخصية:

فقال: اركبْ دابَّة، وسِرْ أمامَ جنازتها) (1)
أخوه حبة بن سلمة:
قال ابن القطان: حاله مجهول (r).
وأخرج الفسوي في (تاريخهال) عن يَسار، عن أبي وائل قال: : (انطلقتُ أنا



ونحمدهُه مَعكُ) .
فلعله أخوه حبة، أو أخ آخر .
ابنه بحيى بن شُقيق :
كان قاضياً على الكُناسة . وقد مرّ له ذِكْر في هذه الترجمة.
مولاه أبو رَزِين الآَسَدِيتّ:
أخرج له البخاري في »الأدب المفرد")، ومسلم، والأربعة.
قال الحافظ في (التقريب|": ثقة، فاضل .
(1) أخرجه الفسوي مختصرآ، وابن عساكر واللفظ له.


مولده، ووناته، ومبلغ عُمْره :
قد ذكرنا في صدر ترجمته أنه أدرك سنبع سنين من سِنيّ الجاهنلية،
 غشرين أو ثلاث وعشرين فبل الهجرة النبوية .

 قلت : وهذا يؤيد مأ سبق، فَعُمُر أبي وائل في أول خلافة الفاروقّ نحو من خمس وثلاثين سنة .

وقال ابن حبان في "مشاهيرهه و (اثقاته)" : (كان مولنه سنة إحدى من الهجرة) . وتابعه ابن الأثييز في "الكامل"، وهذال لا يصح وعن شُعبة، عن يزنُد بن أبي زياد قال: (قلنتُ لأبي وائل : أئِكما أُكبرُ أنبتُ أو مسروق؟ قال : بل أنا أكبر من مسروقوع قال أبو نعيمم الفضل بن دُكَين، ومحمدل بن عثمان بن أبـي شبيبة : توفِّي أبو وائل في زمن الححجَّاج؛، بعد الحَجمانِّم•

 (تقريب التّهذيب") . وهذا وَهَم كما قالْ الْذهبي في "السير")، والْمحفوظ أنه توفي بعد الجمأجم . عاشُ أبو وائل دهر اً، وهو أحد المُعَمَّرين .
(1) أخرجه ابن سعد في ترجمة أبـي رزين مولى أبـي وائل، وذكره المزين فين "تهُّيبه"]



قال الذهبي: مات في عشر المئة. وقال الحافظ في هالتقريب": مات وله مئة

قلت: نيُّفَ على المئةِ، فعاشَ مئةَ وستتين، أو مئةّ وخمسَ سنين. والله
تعالى أعلم.

## 




 لأحمد: رقم © \&\&V/r/




 سن النسائي الجرح والتعديل


 ، 0 ت
 الإكمال لابن مناكولا $/$ /r
 (الأسدي"

اسمه ونسبه ونسبته ：
 حبال بن نَهْ بن غاضِرة بن ماللك بن تَعْلَبة بن دُودَان بن أَسَد بن خُخْيَّمة، الأَسَدِيُّ ،

ثم الغاضِرِيُّ، النكوفِيُّ
والأَنَدِيُّ ：نسبةَ إلى قبيلة أَسَد بن خُخْيَيمة بن مُدْرِ كَة بن إِلِْياس بن مُضَر ．
 خُزيمة، وبنو غاضِرة بطنٌ من بطون بني أَّسَد ． كنيته ：يُكنى أبا مريـم؛ كناه بها ابن سعد، وابن معين، وخليفة، وأحمد، والبـخاري، والأمير ابن ماكولا، وآخرون．

وقيل ：كنيته أبو مُطرِّف ．والأول أكثر وأشهر ．
قال بحيح بن آدم ：حدّثنا أبو بكر، عن عاصـم：（أنَّ رجُلْ قال لزرٍّ بن
．${ }^{\text {（1）}}$
 اللباب فني تهذيب الأنساب





 توضيح المسُتبه





إسلامــــه:
 تابِعيّ كبير مُخَضْرَم، جاهِلْيَ إسلامي

ذكره ابن سعد ومسلْم في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة.
وأورده ابن عبد ألبر في صالاستيعابه لإدراكه، وترجم له الحافظ في

طرف من سيرته وشمائله:
عن عاصـم، عن زِرٍ بن حُبَبُ قال: (خرجتُ مع أهل المذينة في يوم




وشهد زِرٌ خطبة عمرِ بالجَابِية .
قال الأعمسُ : (أدركتُ أشياخاً زِرّا وأبا وائل، منهم مَنْ عثمان أَحَبُّ إليهمَ


شيء توادّا) (r)
 ضحيح. وذكره الحانظ في ترجمة عمر من هالإصابةل)، 'ونسبه للفسوي في التازيخهلال، وجود إسناده. ومعنى (أعسر ايسر): هو الذي يعمل بيديه جميعاً. (هاجروا ولا بَهَهَجَروا): أي







 رسولَ الهَ



$$
\text { وأبو وائِلِ() }{ }^{(r) . ~}
$$

قال النَّضل بن دُكَين : حدّثنا قيسُ بن الربيع، عن عاصم بن أبَي النَّجُود قال:







(1) أخرجه ابن عساكر، وعند ابن سعد نحوه.




$$
\begin{align*}
& \text { ولم يَتَّمْ نبه. والمراد ـ هنا ـ الثانيا } \\
& \text { أخرجه ابن سعد، وابن عساكر . } \tag{६}
\end{align*}
$$

فلما قرأَعبد الملكُ الكتاب بَكى حتى بلَّ طرفَ ثَوْبه، ثم قال : صـدَقَ زِّرٌ، لمو
ك كتبَ إلينا بغيرِ هذا كان أرُفق) (1)
عن أبي عاضِم الَُْقَفِي، عن عاصم بن أبي النَّجُود قال : (أكثر ما رأيتُ


القوم)

 ورجعتُ وههو يردِّدُها)

رَحَل زِّرّ في طلب العلم، وسمع من كبار الصحابة، واقتبس من علمائهمّ؛ وروى عِلْماً جمّآ، وحذِّث بالكثير فاضِلاّ، نقيهاً نبيلً، كبير التَدْر، رحمه الله . وهو أحدُ كبارِ أصحاب أبن مسعود. طلبـه العلـم:

عن شَيبان بن معاوية، عن عاصـم، عن زِّ بن حُبَيْش فالن: (خرجـُ



وعبدَ الرحمن بن عَوْف) (\&)
(1) أخرجه أبو نعيم

. أخرجه ابن عساكر (Y) ( ) (أخرجه أبو نعيم.

وقال همّام : حدّثنا عاصم بن بَهْدَلَة قال : حدّثنـي زِرُّ بن حُبَيُ قال : (وفذتُ في خلافة عثمانَ بن عفانَ، وإنما حمَلني على الوِفادةِ لُقِيُ أُبيٌ بن كعب، وأِّيُ رسول الله


(1) عشرة غزوة)

عن عاصمَ، عن زِرٍ بن حُبَبُْ قال : (انطلقتُ حتى قَدمتُ على عثمانَ بن


 أتمتَّع منكَ تمشُّعاً . فقال : تريد أن لا تلعَ آيةَ في القرآن إلا سألتَني عنها! قال : فكان لي صاحبَ صِدْق . فقّلتُ : يا أبا الْمُنْرِ، أَخْبِرْني عن ليلةِ القَدْرِ، فإِنَّ ابن مسعود
 على الناس لئلا يَتَّكِلُوا، واللَّهِ الذي أنزلَ الكَ وإنها ليلةُ سَبْع وعشرين. فقلتُ : يا أبا المُمنذر، وكيفَ علمتَ ذلك؟ قال : بالآيةِ
 ما الآية؟ قال: إنها تطلعُ الشُمس حين تَطْلُع ليس لها شُعاع، حتى ترتفع • قال : وكان عاصمٌ لَيَتْبِذ ليلتئذ من السَّحَر لا يَطعم طعاماً، حتى إذا صِلَّى الفجر صَعِد

. ${ }^{(r)}$ (rترتفع
(أخرجه ابن سعد في ترجمة صفوان، وأبو نعيم، والخطيب في עالرحلةل"، والرواية الأولى للخططيب، والثانية لأبي نعيم . أخرجه أبو نعيم، وابن عساكير (Y)

عن حمّاد بن زيد، عن عاصمب، عن زِرّ بن حِبَّسْ قالٍ : (أتيتُ



 نَخْلَع خِفَافَنا ثلاثاً، إلا من جَنَابة، ولكنْ من غائطِ وبولي ونوم. قال : فقلْتُ : فهِل حَيْظْتَ من رسول الله

 فأجابه رسول اللَ


 آياتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسْاً إِيمَانُهاْهِ الآيةَ) .

وفي رواية: عن شُعبة، غن عاصم، أنه سمعَ زِرَّ بن حُبَيْش يحدِّكُ قَالٍ :
 قلتُ: أُطلبُ العِلْمَم قال: إنَّ الملائكةَ تضعُ أُجنحتَها لطالبِ العِلْم رِضْى بما
(1) يَطْلُبُ) الحديث


 أخرجه بعضهم مطرلأ وبعضهـم مـختصرآ، والرواية الأولى للترمذي، والثيانية للنسائي . وقالٍ الترمذي: حديث شسن ضححيح، وصحححه الحاكم ووافقه الذهبيك، وقال ابن عبد الببر : حذيث حفوان بن عسال هُذا وقفه توم عن عاصمّ، ورنعه عنه آخرون، وهو حديث صبحيح

عن عَبْدَةَ وعاصِم بن أبي النَّجُود، سَمِعَا زِزَّ بن حُبَبْش يقول : (سألت





- أو بالآية - أكتي أَخْبَرَنا رسولُ الله


وفي رواية: عن شععبة عن عَدِيت ـ هو ابن ثابت ـ قال : سمعت زِرَّ بن حُبَيْش




كان زِرَ مُقْرِىءَ الكوفة مع أَبي عبد الرحمن الُسُلَمِيّ عَرَّن القرآَنَ على عبد الله بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، رضي الشعنهم. ونصلَّر للإقراء فقرأ عليه عاصم بن أبي النَّجُود، وسُلَيمان الأعمس، وأبو

=
 (1) أخرجه مسنم - واللفظ له ـ والترمذي، وأبو داود، وأخرجه أبو نعيم بأطول من هذا وقد مز (Y) أخرجه النسائي ـ واللفظ لـ ـ وأخرج ابن ماجه الرواية الأولى. قالل عبد القادر الأرناورط: إسناده حسن، وتال الألباني : صحيح.

عن عاصـم قال : (ما رأيتُ رجلاَ أقرأَ من زِزّ بن حُبَّش)
المحــــــ:
روى زِّرٌ عن عُمر بن الخطاب، وعُثمانَ بن عفّان، وعليٌ بن أبي طالب،
 عبد المطلب، وعبدِ اله بن عَمْرو، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عَوْفه،
 وحَدَّتَ عنه: إبراهيمُ النَّخَعِيُّ، وإسنماعيل بن أبي خالد، وحَحبيب بنْ أبيا



 الأَشْعَرِيُّ، وآخرونـن

وحديثه في الكتب إلستة وغيرها من دواوين السنة .
نـــره العلـــمَ:

قال أبو عَوَانةَ: حدَّثنا أبو إسحاق الشَّيْبَانيُّ قال : (سألْتُ زِرَّ بن

'أَوْحى قال أبو داود الطّيَّلِسي : حدّثنا جابر بن زيد بن رِفَاعة العِعْلِلي قال :
 (1) أخرجه أبو نعيم. (أخرجه الطيالسي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، واللفظ للبخاري. والآيتانٍ رتم 9 - • ال من سورة النْجم.

السلطانِ؛ لوضعتُ يديَّ في أذنيَّ ثم ناديتُ: إنَّ لِيلةَ القَدْر في العَسْرُ الأَوَاخِرِ، في
 يَكْذِبْهَ) . قالْ أبو داود: يعني أبي بن كعب عن النبي



منزلته، وأقوال الألمة فيه:

- • عن أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم قال: : (كان زِرٌ أكبرَ مِن أبي وائل)،
 وقال ابن سعد في ترجمنه : (وكان ثقةَ كثيرَ الحديث) .
وعن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين قال : (زِّر بن حُبَشَش ثقة) . ووثقه الِِجْلي، وابن حِبَّان، وآخرون .
وقال أبو جعفر البغدادي: (قلـت لأحمد: فَزِرّ وعَلْقَمة والأَسْود؟ قال: هؤلاء أصحابُ ابن مسعود، وهم الثبنت فيه)(8)
- • وأثنى عليه ابن عبد البر فقال: (وهو من جِلّة التابعين، ومن كبار

أصحاب ابن مسعود. . . وكان عالماً بالقرآن، ، قارِئاً فاضِلَّ) .
وقال النووي : (واتفقوا على توئيقه وجلالته) . ووصفه الذهبي بقوله: (الإمام القدوة) .
وقال الحافظ في اتقريب التهذيب): (ثقة، جليل، مخضرم).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) أخرجه الطبالسي، وأبو نيمي . } \\
& \text {. أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وابن عساكي (Y) } \\
& \text {. أخرجه ابن سعد، والفسوي، وابن عساكير (r) }
\end{aligned}
$$

من أخباره الشخصية:
 أخو زِّ بن حُبيش، يروي؛ عن علي بن أبي طالب، روى عنه أبو وائل شَقيقِ بن سَلَمة، ليس له غير حديث ونراحد) .

وذكر ابن الجوزي فيي (صفة الصفوة"): عن إسماعيل بن أبي خالد قال: :
(افتضضَّ زِزُ بن حُبَيش جاريَةً، وهو ابن عشرين ومئة سنة) .
مولده، ووثاته، ومبلغ سنٌّه:
عُمٌّر زٌٌِ دهرْآَ، فعاشن نيِّفاً وعشُرين ومئة سنة .
وفي وفاته أقو:ال:
قال المدائني : مات زر سنة إحدى وثمانين. قال ابن زبر : وهذا خطاً وقال خليفة : مات في الجماجم سنة اثنتين وثُمانين. وكذا قال الفلاّس، وفيها أزّخ وفاته ابن حبان، والذهبي في غير كتاب . وذكره ابن زبر في وفيات سنة بیهـ، فيمن قتل يوم دير الجماجم .| وصصحهه ابن عبد البر في (الاستيعابي").

قلت : هذا مبني على الخلاف في تأريخ "وقعة دير الجماجم") : فقال خليفة
وآخرون: كانت في سنة اثثنتين وثمانين. وقال بعضهم: في سنة ثلاث وتمبانين : ولهذا توسط ابن حجر في "الإصابة) فقال: مات سنة ثالاث وثمانين، أو

قبلها بقليل . وكانت وفاته بالكوفة .
وأما مبلغ عُمره: :
فقال إسماعيل بن أبئ خحالل : (رأيتُ زِرّ بن حُبيش وقد أَتى عليه عشرون وْمئة
(1) (1)

وقال سفيان بن عُيِينة، عن إسماعيل : (قلتُ لِزِرً : كمْ أَتى عليك؟ قال : أنا
(r) ابنُ عشرين ومئة سنة)

وقال البخاريُ: : حدّثنا أحمدل بن أبي الطيٍب قال: سمعتُ هُشَيماً يقول:
(زِّر بن حُبَسْ بَلَنَ سِنُّه مئةٌ واثنتين وعسُرين . وسُوَيد بن غَفَلَة تمان وعشرين ومئة .

وأما أبو نعيم فقال : مات وهو ابن سبع وغشرين ومئة .
قلت: القول الأول لا يفيد مبلغ عُمُره، بل فيه أنه بلَ مئة وعشرين عندما سُئل . ولعل الرأي الثاني أقرب للصواب!؛ لأنه صدر من إسماعيل بن أبي خالد، وهو أحد تلامذة زِّ . وعليه يكون مولده على وجه التقريب في سنة • ع قبل الهجرة النبوية . والش أعلم .
(1) أخرجه ابن سعد، وأبو نعيم، وابن عساكر .
 (Y) (Y) أخرجه البخاري في پالتناريخ الصغغير"، وأحمد في „العلل"، والفسوي، وعند ابن سعد نحوه

## 

(1)




 (
 rar



 (TV) ،TV/r








عبد الزحمن بن أبي كَلِلى ـ واسمه: يَسَار، ويقال: بلال ـ بـن بُلْكل بن
 عَوْف بن مالكُ بن الأَوْس، الأنَّصارِيُّ، الأَوْسِيُّ، الكوفيُّ

من أبناء الصحابة.



 الإكمال لابن ماكولا
 -



很 ت ت آr|r ميزان الاعتدال /r/\&





 (1) أخرجه أحمد في هالعلله، .

وتال وكيع : حدئنا هِسْعَر، عن الحَحَمَ: (أنَّ عبد الر حمن بن أبـي ليلىي كان
. يُكْنى أبا عيسى)
طرف من سبرته وشمانله:
 بعَاء، كثيرَ العبادة مع الإنماص الشُديد
شهد مع علي حروِّب، وضُرب ليسبّه فكان يورِّي ولا يصرّح، وأرادادوه على
 ووفد على معاوية، واستوْفده عبد الملك. وكان رفيعَ المحلّ، عالي الشُأن . قال معاوية بن هشام: حدثنا سفيان، عن الأعمس قال: : (كان عبد


 تطلع السُمس. قال همّام: وكان ثابتٌ يفعله. قال مسلم: وكانـ وكان حماد بن بُسَلَمة . ${ }^{(r)}$ (

 السجدةُ قد سجدناها، فأينَ البُكاء)(8) ${ }^{\text {(8) }}$
(1)
. (Y) أخرجه الفسوي، وأبو نعيم، والخطيبر (Y)

 ^ه من سورة هريم.

علقمة إلى الظهر، وكان الناس يخرجون، فجاءَ عبد الرحمن بن أبي ليلى حتى رنزلَ إلى جَنْبُا، فكان يأمر ابنَ بالأذان)(1" .

وعن أبـي فَرْوة قال: (كان عبد الرحمن بن أبَي ليلى يأمُرني أن أسوِّي
الصُّفوف: فلا يَتُفُ أحدُّ منكم بين يديه في مصلاَّه، ولكنْ يتفل تحت قَدَمِه اليُسرىى).
وعن سفيان، عن مسلم الجُهَني قال: (رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى يشير
إلى محمد بن سعد بِإصبعه: اسكتْ، في الجمعة . يعني والإمام يخطب).
وعن شُعبة، عن أبي فُزوة قال: (رأيتُ عبد الرحمن بن أبي ليلى توضّا،
فأُتي بمنديل، فرمى به)

- • قال الخطبب في ترجمته من (تاريخ بغداده: : (وكان يسكن الكوفة، ،
 وشهد حرب الخَوارج بالنَّهُروان) .
عن محمد ابن الحَخْمِيَّة قال: (ما بالكوفةِ أهلُ بيت أشدُ لنا حُبَّا من آلِ
أبي ليلي)

عن موسى الجُهَني، عن أبي الجَهْم قال: (صحبتُ عبدَ الرحمن بن


 أبي بكر) (8)




وقال عبد اله بن غيسى: (كان عبد الرحمن بن أبي ليلى عَلَويًّ، ’وكان عبد الهَ بن عُكَيم عُثمانيّآ، وكانا في مسجدِ واحد، وما رأِيتُ أحداً منهما يكلِّمٍ
(1) ${ }^{\text {(1) }}$

قال الحافظ الخطيب: : (يعني كلامَ مخاصَمة ومُنَاظَرة في عثمانَ وغليّ) . - • قـال أبـو معـاويـة الضَّـريـر : حـدثنـا الأعمـس قـال: (رأيـتُ 'عبـد


 وعبُ الهل بن الزبير، والمُحْتارُ بن أبـي عُبيد. قال الأعمشُ : فعلمتُ أَنَّه حين

ابتدأَ فرفَعهمّ، لم يَعْنِهم) (r)
عن مُججمّع بن يَحيـي الأَنصاري قال : (دخلَ عبدُ الرحمن بن أبسي ليلى على






 وكانت له وْفادة على معاوية بن أبي سفيان، ذكرها ابنه القاضي محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلي.
(1) أخرجه الخطيب؛ وابن غساكر، وعند ابن سعد نحوه في ترجمة ابن عُكَبم . . (Y)


واستوفذه عبد الملك بن مروان، فشخصص إليه(1)
وكان عبد الرحمن مِن كبار مَنْ خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على
الحَجَّاج
قال 'ابن سعد : (وأجمعوا جميعاً أن عبد الرحمن بن أبـي ليلى خرجَ مع مَنْ
خرج على الحجَّاج، مع عبدِ الرحمن بن محمد بن الأشعث) .
وقال خليفة بن خياط في پاتاريخه؟ : (وحدثني غُنْدَر قال : حدثني شُعبة، عن
حُصَين قال : رأيتُ ابنَ أبسي ليللى يُحَضِّضُ الناسَ لِيالي الجَماجِمَ) .

أدركَ عبد الرحمن مئةّ وعشرين صحابياً، وأخذ عن الكبار، وكان إماماً علاَّمة، حافِظاً حُجَّة، فقيهآ، قاضيآ، مُقْرِئآ، من أئمّة التابعين وثِقِاتهم . حَدَّتَ بوجودِ الصحابة، وبتَّ في الناس عِلْماً جمّآ، وأَرأَهمَ، وأفتاهمه، وأجابَ على سؤالاتهمه، وأَكْرَمَ طلبةَ الِِلْمَ، وأطعمهم مما عنده ، مع الهَيْبَة والجَلَلة، فقد كان أصحابه يعظِّمونه كأنه أمير ! . طلبـة العلـم:

قال أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عطاء بن السائب قال : سمعتُ عبد اللرحمن بن أُبي ليلى قال: (لقد أدركتُ في هذا المسجد عشرينَ ومئةً من
 كَفَاه الحديثَ، ولا يُسأل عن فُنْيَا إلا وَذَّ أَنْ أَخاه كَفَاهُ الفُتْيَا ) . وقال أبو بكر الحُميدي: حدثنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبـي ليلى قال: (أدركتُ عشرينَ ومئةّ من الأنصار، من أصحابِ (1) الخبران في ترجمته من ("تاريخ ابن عساكر").

رسول الها رَّ
ترجعَ إلى الأوّل) .
وقال حمَّاد بن زيد ؛ حدثنا عطاء بن السائب قال : سمعتُُ ابنَ أبـي كِيلى



توبُّبا)
عن أبـي بكر بن غياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الرُخمن بن


 - ذِكْراً له؛ ؛ من أهل البصرة)

عن عَمْرو بن: مُرّة ، عن ابنِ أبـي ليلى قال : (صحَبتُ عليّاً في الحَضَر




وقال أبو فُرَّةَ مُسلم بن سالم الهَمْدَانِيّ : حدّئنَي عبدُ الله بن عيسى، سمعِ عبلَ
(1) أخرجه ابن سعد، والدارنمي؛ والفسوي، وأبو زُزعة الدمشقي، وأبو نعبم، وابن عسأكر، والروايتان الأوليان للفسوي، والثالثة لابين سعدا
( (Y)
(Y) (Y) (Y)

(0) أخرجه ابني ماجه في المقِدمة، وقال الألباني: صحيح.
 سمعتُها من النبيِّ





الـقـارىه:
أخذ القراءة عَرْضاً عن عليٍ بن أبي طالب رضي الشه عنه.
روى عنه القراءةً ابنُه عبسى .







- • عن الأعمس، عن عَمْرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى (ني قولي تعالى :

اكتبْ رحمكَ الش! فُيُملي خيرا)(8).

(1) أخرجه الستة وغيرهم، وهذا لفظ البخاري.

 أخرجه أبو نعيه، والآية رتم ال من سورة ق.

هِيَ حتّى مُطْلَعِ الفَجْرِ ؛ قِال: لا تعملُ فيها الشياطين، ولا يَجوز فيها نِسْرٌ، ولا
يحدث فيها شيء، سلامٌ هي حتى مطلع الفجر) (1)

الــمـحـدث:






 أبـي طالب، وآخرين.
وحدث عنه: إبراهيم بن يزيد التَّيْمي، وإسماعيل بن أبـي خالبّد، ؤثابث






 وأبو فَزوة الهَمْداني، وأبْو فِلَابَة الجَجْرْمِيُ، وطائفة و وأخرج حديثه الجماعة . (1) أخرجه أبو نعيم، والآية رتم ه من سورة القدر .

القول في سماعه من بعض الصححابة :
روى عبد الرحمن عن عمر الفاروق، وحديثه عنه عند النسائي وابن
ماجه، وقد استُشهـل عمر، وابن أبسي ليللى غلام عُمُره ستّ سنين؛ ؛ فهو يَصغُر عن السماع منه، بل رآه يمسح على الخُخَّين.

قال عباس الدُّورِيُّ : (سُيِّل يحيـى عن عبد الرحمن بن أبـي ليلى عن عُمر؟ فقال: لم يَرَه. فقلتُ له: الحديث الذي يروي : (كُنّا مع عُمَر نتراءَى الهِلَلِل؟

فقال: لِيس بشيء).
وقال ابن المَدِيني : (كان سُعبة يُنْكر أن يكون سمع من عمر) .
وقال الآجُرِيّ في "اسؤالاتِه" : (قلتُ لأبـي داود: سمـَ عُمر؟ قال : قد روى، ولا أدري يصحّ أم لا . قال : رأيتُ عمر يَمْسَ، ورأَيتُ عمر حين رأَى الهَهَّلْ . قال أبو داود : وقد رأيتُ مَنْ يَدْفَعُه ) .

وأخرج النسائي في "السنن" عن زُبَيْد الياميٍّ، عن عبد الرحمن بن أبـي ليلى
قال : (قال عُمر : صلاةُ الجُمُعَةَ رَكْعتان، وصلاة الفِطُرِ ركعتان، وصالاة الأَضْحَى
 النسائي : عبد الرحمن بن أبـي ليلى لم يَسمعْ من عُمَرَ .
وقال عبد الرحمن بن أبـي حاتم في پالمراسيل" له: (قلتُ لأِبسي : يصحّ لعبدِ
البرحمن بن أبـي ليلى سماغٌ من عمر؟ قال : لا . .

أخرْج الترمذي بإسناده عن عبد الرحمن بن أبـي ليلى، عن معاذٍ قال :

(1) سنز النسائي r/111.



 وقال الترمذي بعد إخراجه الحديث: (هذا حديثٌ ليس إسنادُه يُمْتُّهِلِّ، عبد



وقال أبو عيسى مثلَ هذا عند إخراجه حديث: (استبَّ رجُلانِ عندَ
النبي
وقال البَّزار : (لم يُسمْ من معاذ، وقد أدركُ عمر) .
وفال الدَّارَقُطْنِيّ : (سماعُه من معاذ فيه نَظَر) .
وتال ابن خُزَيمة: (عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذِ، ولا من عَبْد الهَ بن زيد)

وقال محمد بن إبسحاق : (لم يسمْ منهما، ولا مِن بلال؛ فإنَّ معاذاً توفِّي في طاعون عَمَواس سنة ثماني عشرة، وبلالٌ تونِّي بدمشُق سنة غشرين، ، وعبُدُ الرحمن بن أبـي لِلِى وُلِّذ لستٌ بقينَ من خلافة عمر) (8)

 \&va.



وقال الذهبي في ترجمة عبد الرحمن من „تاريخ الإسلامه) : (وروايتُ عن معاذِ في السنن الأربعة، ولم يَلْحَقْهُ) .
وكذا قال الحافظ في هالفتح") : (لم يسمع من معاذ)(1).

- • • قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في (المراسيله: (سمعتُ أَبَي،
 الشام في خلافة عُمر قديماً، فإنْ كانَ رآه كانَ صغيراً، فإنّه وُلِد في بعضِ خلانِ خلانِ عمر)
- • وقال ابنُ أبي حاتم في صالمراسيل" ـ أيضاً -: (ذَكَره أَبَي عن إنسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين قلتُ: عبد الر الرحمن بن أبئ أبي ليلى، عن المِقْداد بن الأَنَود، أَسَمِعَه منه؟ قال : لا أدري) .
- • • وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عَبد الهّ بن زيد الأَنصاريٌّ صاحب الأَذأن، وحدييُه عنه عند الترمني.
قال الترمذي بعد إخراجه الحديث: (وعبدُ الرحمنِ بنُ 'أبي لَيْلى لم يَسمعْ من عبد الها بن زيري) (r با

وكذا قال المزي في "تهذيب الكماله، .
شبذرات من مروباته:
قال مجاهد: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلىي: (آنَّهم كانوا عندَ حُذيفةَ،






 يُعَبِّرْها (r)
قال الحانظ الترمذي: (وقد ذهبَ بعضُ أملِ العِلْمَ إلى هذا، مُن أصحابِ النبي كبَّر الإمامُ على الجنازة خمسـاً؛ فإنه يتبع الإمام).

 النبيَّ


القاضي الفقيهـ:
عن قيس بن الربيع، عن أبي حَمِين قال: (لما قَدِمَ الحَحَّج الْعُراق استعملَ

(أَفْعَدَ معه سعيد بن بن جُبير) (1)

 السَّلْماني، وشُريح بن 'الحارث الكِنديّ، ومَسْروق بن الأَجْدع اللهَمْدَاتي ثم
(1) (1) أخرجه أحمد، والدارمّي، والستة، واللفظ للبخاري .

(Y) (؟) أخرجه وكبع في شأخبار القضاةه"، وابن عساكر في هتاريخهه.

## الوَادِعيّ، وعبد الرحمن بن أبمي لَيْلى الأنصاريّ)" (1)








 - ${ }^{(1)}$ (1) نـــره العـلم:

- •
 أحيتَه في صدري، قد كان مات)(r)
وعند الفسوي في "المعرفة والتاريخ": عن يزيد بن أبي زياد قاله: (الْتُقَى


أخرجه ابن عساكر .

 القصرى بعد الطولى): أي سورة الطلاق بعد سورة البقرة . والآية المذكررة هنا رفم ع من سورة الطلاق.
(r) أخرجه ابن سعد، والدارمي، وابن عبد البر في هجامع بيان العلم"، وابن عساكر ، وهو عند أحمد في والعلله لكن فيه أن ابن أبي ليلى هو الذي تالـ ذلك لابن شداد.

وفي اطبقات ابن سعذل) : عن يزيد بن أبـي زياد قال : (سمعتُ عبدَ الرحمن بن
 قال عبد الملك بن عُمْيْر : (رأيتُ عبدَ الرحمن بن أبـي ليلى، في نَفَرِ من


قال يحيسى بن معين: ذكر أبو حفص الأبَّار، عن ابنِ أبي :لبيلى قالل:


وقال يزيد بن أبي زُياد: (ما استأذنتُ على عبدِ الرحمن بنِ أبـئي ليلى إلاَّ


 حَدَّني أَبـي انَّهِ كان جالِّساً عند النبيِّ
 هذا؟ قال : سُويد بن غَفَلَة) (\%) منزلته، وأقوال الأئمة فيه:

عبد الرحمن إمام جليل، وثّقه الأثمة، ورفعوا من شأنه، ويكفيه إخراج الجماعة لحلديثه .
(1) أخرجه ابن عساكر.
. ذكره في (Y) (Y)
. أخرجه ابن عساكر (Y)

أحمد في شالحلل a نحوه

- • وأصحابُه يعظُّمونه كأنَّهَ أمير)
قال يزيد بن أبي زياد: (قال عبدُ الهُ بن الحارت: اجممعْ بيني وبينَ ابن أبي ليلى فجمعتُ بينهما، فقال عبد الها بن الحارِث: ما شا شعرتُ أن النساءً ولدتْ مثلَّ . ${ }^{(r)}$

عن شُعبة، عن عَمْرو بن مُرَّة (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البَّرَاء: أَنَّ رسول الها

 هذا فرجُلٌ قد غُلِبَ على صلاتِّه)

قلت: هذا من إبراهيم النختي جرح مردود، فما عبد الرحمن بالذي يلحقه





- • ع • إسحـاق بـن منصـور، عـن يحيـى بـن مَعِين أنه فـال: (عبـد الر حمن بن أبـي ليلى ثنة) .
(1) هو طرف من الحدين الذي أخرجه البخاري، والنسائي، والفسوي، والييتي، وقد مرّ ترياً بطوله، وهذا الفظ الفــري. (r) أخرجه الغسوي، والخطبب، وابن عساكر . وعبد اله بن الحارث: هو ابن نَوْفل الهائشمي، له رئية، ولابيه وجده صحبة، وحديثه في الكتب الستة، نال ابن عبد البر : أجمعوا على توثية.
(r) أخرجه مختصراً مسـلم، والنسائي، وأبو داود، والنرمني، وأخرجه أحمد في والمسند" و والعلل" وهذا لنظه ني هالعلله.

وقال ابن أبي حاتم: (سألتُ أَبي عن عبد الرحمن بن أبمي ليلى؟ فقال: . لا بأس به). وقال أحمد بن عبد الشّ العِجْليُّيُ : كوفي، تابعي، ثُقة . وأثنى عليه النووي فقال: (تابعي جليل كبير ... اتفقوا على توثيثة

وجلالته).
وافتتح الذهبي ترجمته ني ضالسير" بِوله: (الإمامُ العلَّمة الحافظ، "أبو عيسى الأنصاريُّ الكونيُّ، الفقيه) .

وقال الحافظ في اتتُريب التهذيبه) : ثقة .
تـنـبـبـه
خلط الدكتور بشار عواد معروف في تعليفه على (تهذيب الكمال|"(1) بين عبد




 ابن أبمي ليلى .. . وقال النَّارَتُطْنِي: رديهُ الحفظ، كثير الوَوَمَم) . - • قلت: الني عناه الإمام أحمد هو : محمد بن عبد الزحمن بن بن




(1) تهذيب الكمال rvv/Iv حاشية (1).

أبي زياد كما رآه ابن نُمير في كتاب ابن أبي ليلى. 'قال أبي : ابنُ أبي ليلى كان سَيِّىءً الحقظ، ولم يكنْ يزيد بن أبـي زياد بالحانظ) (1"
فهنا قد ذُكر محمد بن عبد الرحمن وأبوه، والمضعَّف هو محمد كما يتضح بأدنى تأمل في السند، وقد نبه على ذلك محقق ا"العلل"، ويؤكد ذلك ما جا جاء في موضع آخر من (العلله") :

قال عبد الها بن أحمد: (سألنهُ عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي؟؟ فقال: مُضطرب الحديث. قال أَبي: فِقُهُ ابن أبي ليلى أحبُّ إلينا من حديثِه، ، حديئه فيه اضطراب)(r)


 (أعلام النبلاء|" ${ }^{(r)}$

وأما ما نقله عن الترمذي، فإليك الحديث نم كلام أبي عيسى
بالحرف:







النبلا= T/r _ _rir.


قال أبو عبسى : (وقد تَكلَّم بعض أهل العِلْم في ابنِ أبي ليلى من شِبَلِ حِفْظِهٍ

 وكلُّ مَنْ كان مثلَ هذا فلا أَزْوِي عنه شيئاً) .

 يروي عن الشعبي وليس عبد الرحمن!! وقد نبه على ذلك العلـي العلامة المحدبّ أحمدا شاكر في تعليقاته النفيسة .
ولو تأتَّل الدكتور بشاز عود بقيةَ الككلام المنقول عن الإمام البخاري ؛ لَعِلِمَ أن المعني هو محمد بن عبد الرحمن، لأن البخاري يقول: (لا أروي عنه شيئأ)، بينما
 المقصود، فكيف يروي البخاري عنه في آلصحيح"؟!







- • وأما ما نتله اللُكتور بشار عن الدَّارَقُطْنِيٍ في "سبنهاه، فالحديث مو :
(نا عبد الله بن محمذِ بن غبد العزيز إملاء، نا أبو الربيع الزهراني، نا (1) سنن الترمذي VE؟ - VE0/0. وانظر ما فاله الحانظ ابن رجب في "شرح عللل الترمذي"، . \&1A. $210 / 1$


 حَفْص بن أبـي داود: ضعيف. وابـنُ أبسي ليلىى: رَدِيءُ الحِعظظ، كثيـرُ الوَهَهمَ)

قلت: في السند القاضي محمد وأبوه، فلماذا حمل الدكتور كلام الدَّارَتُطْنِي
 ما جاء في موضع آخر من اللسنن" حيث قال الدارقطني:
"احدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول، ثنا عبد الهّ بن سعيد أبو سعيد الأثشج،

 والإقامة.
ابنُ أبي ليلى : هو القاضي محمد بن عبد الرحمن، ضعيفُ الحديث، سَيٌّيُ

$$
\begin{aligned}
& \text { الحِفظ. وابنُ أبمي ليلى (r): لا يَّبت سماعُه من عبد الشَ بن زيد) } \\
& \text { وهذا واضح لا لبس فيه. }
\end{aligned}
$$

وأما ما نقله عن الحانظ العقيلي في عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ فهذا صصحيح عن العقبلي، وتد رذ عليه الحانظ الذهبي، وأبان أنه تعلق بقول النـيني النيّي، كما ذكرنا فبل قلبل

وإنما أطلتُ في هذا المقام؛ ليلّا يغتز بعضُ مَنْ يقف على ما نتله الدكتور

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

بهذا النقلِ والوَهَم. فعبدُ ألرحمن ثقة إمام، قد جاز القَنْطَرَ، بل تفَزَّ إلى ذاكَ الشاطىء . فللّه الحمد على تّوفيفه.

من أخباره الششخصية:
أبوه أبو ليلى :
اسمه يسار، وقيل : بلال، وقيل : داود. وقيل غير ذلك.

الكوفة، وله بها دار في جُهَيْنة .

روى عنه ابنُه عبد الرُحمن، وشهلد هو وابنُه عبد الرحمن مع عليٌ رضي الهّ
عنه مشاهدَه كلَّها .
قيل إنه قُتل بِِفِّين.
له ترجمة في كتب الصُحابة، وفي "تهذيب الكمال") ومختصراته. عمه: عَمْزو بن بُلَيل بن آَحَبْحَة .

روى عنه عبد الرحمّن بن أبـي ليلى. ترجم له ابن سعد في (الطبقابٌ"،
والأمير في شالإكمال" .
أختاه: :أم بكر، وآمنة بنتا أبـي ليلى . روي عنهما الحديث.


(1) يوماً، وعند هذه يوماًا

محمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلى : الإمام العلًّامة، مُفتي الكوفة:وقاضيها،
(1) أخرجه ابن عساكر . والحُبَب: وعاءُ الماء كالزُير والجَرَّة.

كان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه. وأما في الحديث فقد مرً شيٌ من من آراء الأئمة فيه، وقال الذهبي في ترجمته من اتذكرة الحفاظه": (حديثُه في وزن الحَسَن، ولا يرتقي إلى الصحّة، لأنه ليس بالمُمُقْن عندهم) . وحديثه في السنن الأربعة، وقد رقم عليه في „تذكرة الحفاظه: : [ع]، أي الستة، وهو وَهمَم، أو تحرّفت عن [٪].

عيسى بن عبد الرحمن بن أبي لبلى: روى عن أبيه، وعبد الشا بن عُكَيم، وغيرهما .

وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن حجر .
روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي في (اليوم والليلة)، وابن ماجه.
حفيده عبد اله بن عيسى بن عبد الرحمن :
روى عن أبيه عيسى، وجده عبد الرحمن، وسعيد بن جبير ، وغيرهم.
وحديثه في الكتب الستة .
قلت: هؤلاء أهل بيت محدِّثون، بارك اله فيهم.

- • بلال بن بُلْيْل بن أُحَيْحَة بن الجُجلَا







للقاضي مححمد بن عبد الر حممن ابنةٌ اسمُها حمَّادة، رُوي عنها الحديث. وعَمَّتاه :
أم بكر، وآمنة، بنتا أبسي ليلنى، رُوِي عنهما الحديث) .
مولده، ووفاته ، ومبلغ سِنِّه:
قال أبو نعيم في ترجمته من "الحلية) : (وُلد عبد الرحمن بن
أبـي ليلى في خلافة أبـي بكر الصليق، رضي الله تعالي عنه) .
وتابعه اللذهبي في (ألّسير")، وهذا بعيذ.
وخالفـَ الذهبي ذلكُ في (تذكرة الحفاظ"، و „تاريخ الإسلام")، فقال: :(وُلد
في وسط خلافة عمر، وهو يَمْغُر عن السماع منه) .
وهذا هو الصححيح؛ فعن سعبة، عن الحكمه عن ابن أبسي ليلى: (وُلْدتُ
لستٌ سنينَ بقيث من خلافة عمر رضي الله عنه) (1) .
وقال الترمذي: (وقُّلِّلَ عُمر، وعبدُ الرحمن بن أُبي ليلنى غلامٌ ضغغير، ابنُ

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

قلت: فعلى هذا يكو!ن مولله سنة (IV) للهجرة.
وأما وفاته :
فقال ابن نُمير : (مات عبد الرحمن بن أبـي ليلى سبنة إحلى وئمانين) . وتعقبه أبو سُلَيمان بن زَبْر فُقال : (وهذا خططأ؛ لأنه قُقِل في الآجَمَاجِم) . والصححيح أنه مات سنّنة ثلالث وثمانين •
 والخططيب في اتاريخهة) .
 على الحديث £||1 .

قال أبو نُعيم، وأبو موسى محمد بن المثنى، وابن زَبْر، وآخرون: قُتِل في
وقعة الجَمَاجِمّ، سنة ثلاث وتمانين .
وقال خليفة بن خياط في „الطبقات") : غرق ليلة دُجَيل مع ابن الأشعث، سنة
ثنال وثمانين .
قلت : لا خلاف بين القولين؛ لأن ابنَ الأَشْعَث لما انخَسَر يوم الجماجمَ،

 وغَرِقَ ناسٌ كثيٌ

فيكونَ عبد الرحمن بن أبي ليلى ممن غرق، رحمه الله ورضي عنه . ولهذا
 ثلاثِ وثمانين).

وبالنظر إلى أنه وُلد لستُّ بقينَ من خلافة عمر ـ يعني سنة (IV هــ - وتوفِّي سنة (ץ


الصضفحة

| EYA＿E10 | أبو إدريس الخو لاني＝ | Or |
| :---: | :---: | :---: |
| rar＿rvt | الأسود بن يزيد | 0 － |
| 177 189 |  | r＾ |
| rra＿ $19 \%$ | أنس بن مالك | E1 |
| 1．9＿1．1． | جابر بن سَهُرْ | M |
| 1\＆n＿ 11. | جابر بن عبداله | ry |
|  | ججبير بنُ نُفَير | OY |
|  |  | 0 O |
| Hire＿r．q | الرَّبيع بِ خُمْهِمْ | ¢0 |
|  | زز بن الحُبـّ | OV |
| 1＊－Vr | ابو سعيد الخدري＝سعد بن مالك | ro |
| 19Y－1VA | سهـلْ بن سعل الساعدي | \＆ |
| 〔07＿\＆¢ \％ | سويل بن غِفَلة | 00 |
| を・を＿r9を | شُريِحِ بن هانى | 01 |
|  | شُقيثن بن سِلَمة | 07 |
|  | صُـَيّين بن عَجْلان＝أبو أُمامة الباهلي |  |
|  |  |  |
| ror＿ra |  | \＆V |

الصفحة


رقم الترجمة

| O1V_ 595 | عبد الرحمن بن أبي ليلى | ON |
| :---: | :---: | :---: |
| IVV_ ITV | عبدالهُ بن أبي أوفى | rq |
|  |  |  |
|  |  | $\cdots$ |
| Vr_ r | عبدالها بن عمر بن الخطاب | $\mu \varepsilon$ |
| rar_ror | عُبيد بن عُمير اللّيْني | \&^ |
| rrn_ryo | عَبِّدة السَّلْماني | \&า |
| YA1_r7. | علقمة بن فيس | ¢ ${ }^{\text {r }}$ |
| rvo_rtr | عَمْرو بن مَيْمون الألوْدِّيّ | \&q |
| r-n_rer | مسروق بن الأجدع | を |
| roq_rer | أبو مسلم الخولاني= | \&r |
|  | هُجيمة بنت حُيّي=أم الدر داء الصغى |  |




نصل：ومن أفاضل الصحابة ونبلانهم، النين لهم
زواية وحديئهم في كتب السنة الأصول
YOQ＿r£r

YAl＿Y゙．
أبن مسلنم الخولاني
¿Y

Y•A＿YAY
rYE＿r．q
rra＿rro
ror＿ra
riy Mor
rvo＿rar
rar＿rvq
を－\＆＿rq\＆
を1を—モ・0

をぞいとその
そロワ，そ \＆
そへ1＿₹OV
\＆ar－そAr
－IV＿ミqE





