سيند الخصام

في مأثور جمعي مكتبة الإمام أحمد بن حنبل

تأليف

المجلة الشمسيه

الياض علي الصمد

1302 - 1390 هـ

الجزء الأول

تقيق

أحمد بن محمد الجيلي

صرح علي بن

عبد المحسن في تذكرة التсаية الفاسية
الحمدани جوهرقاني، شير محمد بن صفر علي، 1399-1430 ق.

صد الحصين في ما انتحب من مستند الإمام/ تأليف شير محمد بن صفر علي الحمداني الجورقاني/ تحقيق وحجة

المحققين في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، أحمد علي مجيد الحلي - كربلاء، مكتبة ودار مخطوطات

المجلدات: 7-7 المسند على حديث السقيفة.

الصادرة:

1. أبن حسن علي، أحمد بن محمد، 641-674 ق. مستند الإمام أحمد بن حسن - مختصر. 2. أحمد بن

السنة-القرن 3. الأربعة عشر معصوم - فضائل - أحاديث أهل السنة - فضائل - أحاديث أهل السنة - القرن 3. 5. أحاديث أمام 6. فاطمة الزهراء (س): 4123 قبل الهجرة - 1113 ق. - تعيين وليدة -

أحاديث 7. الحمداني جوهرقاني، شير محمد بن صفر علي، 1399-1430 ق. مستند الحصين في ما انتحب من مستند الإمام - تتمة 8. سقيفة بني ساعدة - أحاديث ألف، ابن حسن، أحمد بن محمد، 644-674 ق. مستند الإمام أحمد بن حسن. 2. أحمد بن صفر علي، 1399-1430 ق. مستند على حديث السقيفة. 3. وحدة التحقيق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. 4. الحلي، أحمد علي، 5. هؤلاء هؤلاء: مستند الإمام أحمد بن حسن. 6. أحاديث السحرة. 7. مستند على حديث السقيفة.

تتمة من مستند الإمام - تتمة 8. عنوان: المستند على حديث السقيفة.

(L.C.C) تصف مكتبة العتبة العباسية المقدسة وفق النظام العالمي (L.C.C)

الكاتب: مستند الحصين في ما انتحب من مستند الإمام/ الجزء الأول.

المؤلف: شير محمد الحمداني الجورقاني.

المحقق: أحمد علي مجيد الحلي.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

الإخراج الطباعي والتصميم: نوارة الحسيني، رائد الأسد.

المطبعة: مؤسسة الأعلام للمطبوعات/ كربلاء المقدسة- العراق/ بيروت- لبنان.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 1000.

التاريخ: بريع الأول 1430 هـ- أيار 2009 م.
قال عثمان بن بحّي النهلي:
(جعلت أحمد إماماً فيها بيني وبين الله).

وقال إسحاق بن ياهوئ:
(أحمد حجة بين الله وبين عبده في أرضه).

وقال علي ابن المديني:
(إني أتخذت أحمد حجة فيها بيني وبين الله).
الإهداء

إلى من سحرت الأفكار علني (اختصار مناقيد حبي)

إلى من ناهض بأمور مجوعة معاً
إلى من أكاد يحبب برزقك العلم
إلى من سلم فأجاب وساع فلم يعقب
إلى من لم سلم العلم ذنبه بحب وبغاء
إلى مولانا وعمتانا لأبي الحسن حمي بن أبي طالب حميد العلم
فقهنا عيننا في مجيء من مكنين حمي وابرهام بن أبي الفضل والعباس حميد العلم
لكلك لنا نعمة لبيغ المعاو

مكنين وولا رفقاء لنا في العبادة والمرامة
مقدمة المكتبة

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على أشرِف خليَّة أجمعين، محمَّدٌ الأمين وآله الطيبين الطاهرين

الأنجيين، وبعدُ...

فإنّ الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم، الموسوم بـ (سنّة الخصام في ما
انشخب من مسنّد الإمام) يعد مثالًا للبحث العلمي يحتذى به في دقيقه، ورضانيه،
وشموليته من حيث الرسم الأمثل لخارطة الكتاب، وتأليفيه، ومختارته من جهة،
وتسليسل وحسن اختيار الأحاديث من جهة أخرى.

ما ينفيه عن جدئ المؤلف، وبحث مستفيض، ونظر، وتأمل، وسرّ لأغوار
الموضوعة، وأخيراً الخروج الناجح بالفكرة المبتغى إياً لها، وطرحها، بقوة الحجة
والدليل في ساحة لطالما تناحرت فيها الأفكار، حتى غُنيَّت الحقائق في غياب
العصبان، والأهواء، فكان الرأي لجهال القوم... والكلمة للنّجاة بالقول...

فهب علماء المذهب الحق، ومنهم المؤلف نفسه، كما هو دابهُم، يلممون من
الأحاديث ما تناحر عقده، ويداوون الجرح الذي طال ظره، هبَّة المدرك للحقائق،
المستثني النوايا، المستنير بمصائب الهدى في الرجوع إلى منع الهدايا الأوّل
الرسول الكريم، الذي جعل الباريّ حديثه وقوله وفعله حجة ملزمة في عني كل
مسلم ومسلمة.
ولما كانت الأحاديث قد تعرضت لما تعرضت له، راح المؤلف يجد في البحث عما كان من أحاديث النبي ﷺ في أمير المؤمنين ﷺ والحسين عليه بني أبي طالب ﷺ من أسانيد كتب الجمهور المعتبرة، فنقل الحاجة للمخالبين أو الشاك أو الجاهل من المصادر التي يحترمها ويرى فيها أسانيد معتبرة، وهو أسلوب علمي رائق يكشف عن ذوق أساليبً ليمن تزوى في مدرسة أهل البيت ﷺ.

وإنّنا في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المطهرة لنتعرّع ونفحّر بالإشراف على تحقيق وإخراج هذا السفر الرائع إلى النور؛ لتنجمه طلاب الحق أريج الحقيقة، ولتكون هذا العلم النافع وصلة بر لمؤلفه الحاجة المرحوم الشيخ (شجع محمّد بن صفر عليّ المهديجي الجورقي تطهر).

ومما يزيد هذا الجهاد شرفًا أنه جاء فيما يخص الرسول محمدًا ﷺ من معاجز، وفضائل، ومنافع، وغيرها من صفات الكمال التي اختص بها الرسول دون غيره من الخلق، وكذلك نجد في فصول هذا السفر ما يخص أمير المؤمنين، وقائد الغزّ المتحليين، ووصي رسول الله صل الله عليه وسلم، والأئمة من وليده.

فسلام عليك يا شيخ الشفاء، ورضي الله عمن رضيت عنه، فنال توفيق خدمتك من مؤلف، ومحقّق، ومشرفين، ومساهمين، وعلى كل مملوء إلا من حبل، والصلاة والسلام على أهل بيتك الطيبين الطاهرين.

إ Widow
مقدمة التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنزل عبده النذير، وجعله سند الخصم، قبلاً ليُنذر به أساساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين من الأنام، وصلاة الله على النبي محمد بدر التهام، وعلى الله البررة الكرام، المطهرين من الزلل والآثام، صلاة دائمة بدءان ليالي والأيام.

وبعد:
إن من سبيل الاحتجاج بين فريقين إيراد الدلايل المنطق عليها؛ لتكون الحجة أظم على الخصم، وإليزامه بها يلزم هو به، حتي يعترف بيهان الحق، وهو من باب قولهم:

(من فمك ندينك).

والكتاب هذا قبل أن يكون احتجاجاً مع جماعة أو فرد فهو للمسلمين جميعًا موحداً، فلو دققت النظر تجد مؤلفه فيه قد أظهر فيه ما يشترك فيه المسلمون في المجال العقائدي والتاريخي والأخلاقي...إله، فحري بنا أن ننتظل لما انتخبه فيه من أحد كتب أثاث القوم؛ ليكن السير على طريق واحد، فتسامح وتعاوض وتناسى آلامنا التي تركتها آثار السياسة الظالمة التي فرقت المسلمين.

فديتنا واحدة، ونبيتنا واحدة، وقبلنا واحدة، وو... ومنشأ توحيدها كلمة واحدة هي: لا إله إلا الله، فالإسلام هو دين الوحدة التي يبحث عنها الدعاء.
والكتاب الذي بين يديك حمل جذوة من تلك الرسالة الحالية؛ لتصل إلى كل المسلمين، فتنير أفق سباقهم. ومن هذا المطلق وغيره أرى أن مثل طباعة هذه الكتب التي تحمل هذا المضمون لا بد من إظهارها إلى عالم النور، فنحن أحوش ما تكون إليها في ظروف صعبة نعيشهما يوماً بعد يوم.

إن مؤلف الكتاب هذه الشخصية فذة ساهمت في حفظ التراث الإسلامي، بلا فرق بين طائفة وأخرى مرايا الأمانة العلمية بكل مراتبها، وإليك تعريفاً بصاحب المصنف الإمام أحمد بن حنبل ومؤلفه والمؤلف.
ترجمة مؤلف المند
الإمام أحمد ابن حنبيل (124–192هـ)

لَمْ يَكَانَ كَانَتَا هَذَا مَنْتَخِبًّا مِنْ مَسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدِ بْنِ حَنْبِيل، رَأَىَ أَنْ أَعْرَف
القَارِئِ الْكَرِيمِ بِتَرْجِمَةِ صَاحِبِ الْمُسْنَدِ، وَسَلَكَتْ فِيهَا سَبِيلًا الإِجْزَاءِ مَفْتَصَرًّا فِيْهَا عَلَى
قولٍ عَلِمَ مِنْ أَعْلَامِ الرَجُلِاءِ، وَهُمَا:

١ – خَيْرُ الدِينِ الْزَهْرِيُّ الْعَلِيمُ تَمَّ ١٤٠٠ هـ. قَالَ فِي تَرْجِمَتِهِ:

أَحْمَدُ بْنُ مُحْمَّدٍ بْنُ حَنْبِيلَ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، الْشِهَابِيُّ الْوَالِدُ: إِمَامُ الْمِتْهَّلبِ الْحَنْبِيليَّ، وَأَحْدٌ
an
الْأَنْقَمَةِ الْأَرْبَعَةِ، أَوْلِيَاءُ مِنْ مُرْوَةٍ، وَكَانَ أَبُو وَلِيِّ سَرْحَسٍ، وَوَلِدُ بِبَغْدَادِ، فَنَشَأَ مَنْكَبًّا عَلَى
طلب العلم، وَسَافَرَ فِي سَبِيلِ أَسْفَارٍ كَثِيرَةٍ إِلَىّ الكُوفَةِ وَالْبَصَرَةِ وَمَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ وَالْيَمِينِ
والشَّامِ وَالْنَّجْرَ وَالْمَغْرِبِ وَالْجِزَائِرِ وَالْعَرَاقِ وَفَارْسِ وَخَرَاسَانِ وَالْجِبَالِ وَالأَطْرَافِ،
وَصَنْفٌ مَسْنَدٍ -سَالِمَةُ مَجَالِدَاتٍ، يَحْتَوِي عَلَى ثَلَاثِينَ أَلْفٍ حَدِيثٍ، وَلَهُ كَتَبَ فِي
tَخْرَج، وَالْوَلَاثَ وَالْعَلَامَةِ، وَالرَّدُّ عَلَى الْزِّنادِقَةِ فِيهَا اِدْعُتُ مِنْ مَشَابِهِ الْقُرآنَ-
والْتَفسِيرِ، وَفَضْيَاتِ الْصَحَابَةِ، وَالْوَلِاسِ، وَالْزَهْدِ -جُمَلَةً فِي خَرَائِنِ الْرَّيْبَاطِ٢٩٢ ك،
وَالْأَشْبَهِ -جُمَلَةً فِي خَرَائِنِ الْرَّيْبَاطِ١٣٨، وَكَانَ
أَسْمَرَ اللَّونُ، حُسْنُ الْلَّوْجِ، طَوْيلَ الْقَامَةِ، يَلْبِسُ الأَبْيَضَ، وَيَخْضُبُ رَأْسَهُ وَخُطْهُ
بِالْحَنَاءِ. وَفِي أَيَامِهِ دَا عَا الأَمُومِ إِلَى الدَّوْلَةِ بِقِلَالِ الْقُرآنِ، وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنَاعِرَ إِبِنَ حَنْبِилَ;
وَتَوَلَّىَ الْمَعْتَصِمَ، فَسَجَّنَ إِبِنَ حَنْبِيلَ ثَلَاثِيَّةً وَعَشَرِينَ شَهَرَةً؛ لَأَمَتْنَاعَهُ عَنْ الدَّوْلَةِ
القرآن، وأطلق سنة 220 هـ، ولم يصبح شر في زمن الوائق بالله -بعد المعتصم-، ولما توفي الوائق ووالي أخوه المتوكِل ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقُدِّمه، ومكَّث منذّ لا يولي أحدًا إلا بمشورته، وتوفي الإمام وهو على تقدمه عند المتوكِل."

2- الشيخ عباس القمي ت 1329 هـ. قال في ترجمته:

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشافعي، المرموزي الأصل، البغدادي المنشأ، والمسكن والمدقَّن، رابع الأئمة الأربعة السُنيّة، وهو كما قيل في حقه: كان في علم الحديث قريع أقرانه، وواحد زمانه، والقديم به في هذا الفن في إبنته، وفارس الذي لا يجاز في ميدانه.

قال ابن خلكان في وصفه: كان الإمام المحدثين صنف كتابه المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفع للنهر، وقيل إنه كان يحفظ ألف ألف حديث، وكان من أصحاب الإمام الشافعي وخصاويه، لم يزل مصاحبًا إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر، وقال في حقه: خرجت من بغداد، وما خلفت بها أتقى ولا أفقي من ابن حنبل، ودعي إلى القول بخلق القرآن، فلم يجب، وضرب وحبس، انتهى.

روى لأمير المؤمنين في فضائل كثيرة... توفي ابن حنبل سنة 241 هـ بغداد ودفنه بمقبرة باب حرب المنسوب إلى حرب بن عبد الله -أحد أصحاب المتصرف الدوانيقي- 2.

(1) الأعلام: 20/3 ومصدره عن ابن عساكر: 28 وحلية: 9 والجمع: 249 وصفة الصفوة 6:
2: 190 وإشراق التاريخ: ح- وابن خلكان: 17 وناريخ بغداد: 4 412 والبداية والنهاية 3:
110: 325- 326 والفهرس التمهيدي. وجود سبيل في دائرة المعارف
الإسلامية: 1491- 1492 وخطوط الظاهرة 222 وذكرة النوازير.
(2) المرجع: أي المختار أو الرئيس.
(3) الكتب والألقاب: 2026.
في من انتخب من مساعد أحمد بن حنبل

اهتمّ علیأؤا الأعلام بالانتخاب من كتب أهل السنة على اختلاف مطالبهم، من تلك الكتب كتاب مساعد أحمد بن حنبل الخاوى على حملة من المطالب، ولإغناء مقدمة تحقيق الكتاب رأيت أن أذكر من انتخب منه، وهم كالتالي:

1 - الطهراوي محمد بن عناية أحمد خان الكشميري الدهلوي ت 1325 هـ:

لله (منتخب مساعد أحمد بن حنبل)، صرح بذلك شيخ الباحثين أغا بزرگ الطهراوي في كتابه الذريعة 14 ص 1364 رقم 7457 بعنوان (المتخبات من الكتب الكثيرة لأهل السنة)، ذكر ذلك عن كتاب (نجوم السيد) حاكيًا له عن كتاب (شذور العقليان في تراجم الأعيان) للسيّد إعجاز حسين الككسيري، لكنه لم يصرح فيه بوجه انتخابه منه، كما ذكر ذلك السيد حسن الصدر في تكملة أمل الأمل 5: 72.

2 - شير محمد بن صفر علي الهمداني الجورقاني ت 1309 هـ:

له (سند الخصام في ما انتخب من مساعد الإمام أحمد بن حنبل)، الكتاب الذي بين يديك - 6 أجزاء بمجلد، ويظهر لي أنه أول من انتخب منه بعد طبعه الأول.

3 - قوان الدين قعي وشونوي، معاصر:

له كتاب (فضائل أمير المؤمنين علیه السلام)، انتخبه من مساعد أحمد بن حنبل، 1 جزء مطبوع في 17 صفحة، مطعة الحكمه قم المقدسة، 1352 هـ، رأيت نسخته في مشهد المقدسة.

4 - السيد محمد جواد الحسيني الجلالي، معاصر:

له (أحاديث المهدي علیه السلام من مساعد أحمد بن حنبل) 10 جزء، مطبوع في 78
صفحة مع كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان علي)، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدارس بقم المقدسة، 1415 هـ، وعندى نسخته.

5 - السيد محمد رضا الجعفري الأشكوري، معاصر له (الخاتم من مسند الإمام أحمد بن حنبل)، 3 أجزاء، مخطوط، اختار منه فضائل أمير المؤمنين وأهل بيته، انتخب من الأجزاء الثلاثة الأولى للمسند، وعدد الأحاديث المنتخبة هو (1931)، رأيت مصوّرته في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم المقدسة برقم (102).

(1) كان ذلك في يوم 9 شهري ربيع الثاني من سنة 1429 هـ، أثناء زيارة الإمام الثالث عشر للإمام الرضا عليه السلام، وفيها تفضل عليّ مشكورًا سماحة السيد أحمد الحسيني الأشكوري -مدير مركز إحياء التراث الإسلامي- بإجازة رواية الحديث فجزاه الله خيرًا جزء المحتملين.
ترجمة المؤلف:

هو الشيخ شهيد محمد بن صفر علي بن شهيد محمد الجورقاني، الهمداني مولداً، والمجفфи مسكتاً ومدفناً.

ولادته ووفاته

ولد عائلته في المحرم من سنة 1302 هـ في قرية (جورقان) الواقعة على بعد فرسخ من مدينة همدان في الطريق إلى طهران.

هجاء الشيخ إلى النجف الأشرف في ربيع الأول من سنة 1338 هـ، وسكنها في ما بقي من حياته، إذ توفي بها في 28 جمادى الآخرة من سنة 1390 هـ عن عمر 88 سنة.

أسرته وأولاده

كان عائلة من أسرة معروفة بالنجابة والتصلب في المحبة والولاء لأن بيت رسول الله، وتزويج من أسرة علمية في بلده، ولد له ابنان، درجا طفلاً، ولذلك بقي الشيخ بلا عقب، وزوجته زوجته إلى إيران بعد وفاته، وتوافقت بعد وفاته ببضعة سنوات.

(1) اعتمدتنا في ترجمة المؤلف محمد بن صفر الأنصاري في مجلة تراثنا العدد 724-1336-1337 لمستفاداتها بذلك، واستدركت في آخرين بعض الفوائد، مع الإشارة إلى موضع النقل عنها في آخرها.

١٧
خلقه ومنظوره
كان خالد متوسط القامة، كثيف اللحية، ضعيف بصريه في آخر عمره، قليل الكلام، متروساً عن الناس، مشتغلًا بنفسه. يرجع إلى إحياء التراب، ولذلك كان لا يخلو بجلسه لا صلة له بأمر الكتاب، كما كان يوصي أصدقائه أن لا يأتوا بأحد إلى بيته لكونه أشغاله، مع أنه كان رجلاً متواضعاً في لقائه بالناس، يلتقي بهم بانطلاقته وجه ويشاشيه، وكان من دأبه السلام على غيره متقدماً، وكان لا يترك المصافحة، وكان دقيقاً في جميع أعماله، ولا يقدم على عمل إلا بمبادئ دينية واعتقادية، وأخلاقيات، كما كان في كلامه وكتابته دقيقةً وظريفاً، وكان جيد الخط أيضاً.

نشأته العلمية
تعلم الشيخ خالد وقرأ مبادئ العلوم والمقدمات على عدد من العلماء في همدان، فأقرأ المعلوم والمطلع على السيد حسين الشيرازي، وأتم قراءة السطوح على الشيخ محمد هادي الطهراني والسيد عبد الحسنين بن فاضل الدوزي همداني.
ثم هاجر إلى النجف في السادسة والثلاثين من عمره برفقة عدد من معارمه، منهم: الشيخ محمد الأنصاري، وأخيه الشيخ حسين الأنصاري، والشيخ حيدر الأنصاري.

وقد حضر على بعض عائلاتها يومئذ، مثل: آية الله الشيخ ضياء الدين العراقي، آية الله الميرزا حسين النائيني، الشيخ علي أصغر الخطائي، السيد محمد الفيروز آبادي، والشيخ مهدي المازندراني، وحضر في الرجال على السيد أب‌تراب الحوانساري، وحضر بحثه في الفقه أيضاً، وقد حاز من كل ذلك القسط الوافر، وبلغ درجة الاجتهاد.
مقدمة التحقيق / ترجمة المؤلف

فكان في مستوى عالٍ من العلم والتحقيق، حاملًا للقرآن، حافظًا للأخبار، متبهرًا في العقائد والأخلاق، ورغم دراسته الفقه وأصوله وعمقته فيها إلا أنه تركها وولع بإحياء التراث الذي يخص الحديث والعقائد.

وكان من فتاوه: جواز التقليد الابتدائي للميت، كفاية الأغفال المستحبة عند الوضوء، عدم جواب الحمس في عصر الجفيفة، وجود صلاة الجمعة، عدم جواز التصوير حتى بالكاميرا، وأي شيء وراء الدولة في زمانه غاصبة فلا يجوز المشاركة معها في مثل الاتصال بالكهرباء وأخذ السجل (أي ما يعرف بالجنسية أو بطاقة الأحوال المدنية)، ونحوه.

من تلامذته: الشيخ سيف الله الدور محمودي، الشيخ محمد جواد المظفر، والشيخ مراح الشرفني. وكان الله يدرِّسِ اللمعة في أول الأمر، واشتغل ببحث الحمس وصلاة الجمعة والحج، وكان يعظ في درسه أيضاً. لِله إجازة في الرواية عن أستاذه السيد أبي نواب الخوئصاري، وعن العلامة الشيخ آغا بزرك الطهراني.

كلمات العلماء فيه

ذكره عدداً من معاصريه بكلّ تقدير واحترام، وذكرنا علومه الجهيم، وتبعه الواسع، وقِواه وورعه، وثائقه، وجدته في إحياء التراث.

قال العلامة الطهراني: (عالم تقى وفاضل جليل، وقد حاز من كلّ دروسه الفسط الأوفر، كما أنه من الثقافات الأخيار المعروفين بالنسك والدين) .

________________________
(1) نقاء البشر 2/850.
(2) نقاء البشر 2/849.

19
قال العالامة محمد هادي الأميني: (عالم فاضل، مجتهد جليل، مؤلف متنبئ، محقق ورع، نقي صالح، وكان من الثقات الأخيار المعروفين بالنسك والدين والورع) "" قال العالامة السيد محمد حسين الجلالي: (كان الشيخ آية في الزهده والورية والجلد والمحابرة في سبيل إحياء تراث الشيعة)

""زهده والثقة به كان شديد المراعاة للتقوى، ومن لم يتجه إلى الدنيا أو بيهره بريقها، ويعظم دومة- غيره بتركها، وكانت له صولة وصداقته خاصة بالشيخ محمد علي الخراشي المعروف بالتقوى والورع.

في أول اشتغاله بالعلوم الدينية كان يصل إليه أمر معاشه من قبل بعض من يعرفه، ولم يقدم نفسه لأخذ الراتب الشهري، بل كان بعض أصدقائه يأخذوا ويوصلوه إليه.

وكأنه له بيت حصير جداً، يعيش فيه زوجته في أمور البيت يوم أصاب رجلها وجب

أعجزها عن المشي.

وكأنه مولعاً بمساعدة الفقراء والضعفاء مع ما كان عليه من العمر في حياته;

لأنه كان يرى الدولة في زمانه غاصبة فكان يحتزز عن كل ما تنداخل فيه، كالاتصال بالكهرباء والخبز الحكومي الذي كان أخشى من غيرة، وكان يوصي غيره أيضًا باجتنابه، ويقول: لو أمكنني، ما استفدته من الماء الذي يأتي إلى البیوت من عند الدولة. ولم أأخذ السجل؛ وهو ما سبب له مشاكل عديدة عند مجليه إلى إيران، إذ

---------------------------------------------

(1) معجم رجال الفكر والأدب في النحى خلال ألف عام (١٣٤٣/٣)
(٢) فهرست مسند السقاية المحاسبي - مخطوط: ١
مقدمة التحقيق / ترجمة المؤلف

ورددها بدون جواز سفر، وعند دفنه في ضاحية قرطبة كذلك، وكان محتزراً عن الدهن النباتي لما سمع في شأنه وأصله.

وكان يقول أيضاً: (لقد جئنا إلى النجف لنشتغل فيها بالعلم 5 سنوات إلى 6 سنوات ثم نرجع، إلا أن قضية الحجاب واتحاد اللباس في إيران صرفنا عن الرجوع).

كل هذه الأمور فرضت أن يكون الشيخ موضع ثقة عند الكلي، حتى كان من يريد أن يوصى إلى أولاده أو أخوته أو أصدقائه بالنجف مالاً كان يكتب بالحوالة إلى الشيخ، فكان هو الذي يأخذ النقود من أصحاب الحوالة ويوصلها إلى أهلها.

وكان موضع ثقة عند آية الله السيد الحكيم نعير، وآية الله السيد الخوئي نعير، كما كان أصحاب الكتاب المخطوطة يثقون به عندما يأخذها للاستنساخ والمقابلة ونحوها.

حالاته الروحية

كان الشيخ الهمداني من أصحاب الروحيات المعنوية، شاكرًا مدباً للذكر، مواضعاً على المستحبات وكذلك الزيارات، ومن البكاء في الدعاء والزيارة.

ينظر إلى الكتب الحديثة بتقدير خاص، ويحترمها مثل القرآن، حتى أنه يقرأها بالتجويد.

وفوق كل ذلك كان شديد الحب للنبي النبوي ومتصلاً في وأنهم، كلها ذكر اسم مولانا أمير المؤمنين به، يبكي عليه مظلميته كثيراً.

وكان يؤثر أمير المؤمنين به كل صباح بخضوع، وكلها دخل الصحن الشريف، اشتعل بالمزاج مع مولانا أمير المؤمنين به إلى حد يغفل فيه عن من حوله، وكان يجلس في الإيوان قبالة الضريح المقدس، ويشتغل بزيارة (أمين الله) بخضوع وبكاء
يغطبه به الذين يمرّون عليه وهو في تلك الحالة.
كان من وظائف عضو المذهب إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين عليه في كل ليلة جمعة، ومن عادته في كل سنة أن يسافر إلى كربلاء والكاظمية وسامراء، يبقى في كلها عشرة أيام.
وجاء مرة واحدة إلى مشهد الرضا عليه عن طريق البصرة وعِيدان، وزار في سفره هذا السيّدة المعصومة ﷺ بقم، ثم ذهب إلى مدينة همدان وأقام هناك عدة أشهار، وكان قبل السفر، ولم يوفق للحج.
ثم إنّ من دأبه اليومي المشي الكثير؛ لما أوصاه الطيب بذلك لتطهير الأمعاء، فكان يخرج كل يوم عند العصر باتجاه بحر النجف ويبدو ضحكته ويشي حذاء ساعتين ونصف الساعة، ويصلّي ويرجع بعد الصلاة مرتين، فيبلغ مسيرة عشرة كيلو مترات.

وفاته ومدفنته
انتقل الشيخ شهيد الحمداني إلى جوار رحمة ربه في 28 جمادي الآخرة من سنة 1390 هـ بالنجف الأشرف.
وقد بذكر في تاريخ وفاته سنة 1381 هـ، وهو ليس صحيحاً.
أولاً: لم يعرفه من بعض أقاربه ممّن حضر له وفاته، وصرح السيد الجلالي أيضاً بذلك في فهرسته.
وثانيًا: لما جاء في فهرست مستنسماته من أن تاريخ عدد منها كان في السنين 1382، 1383، 1384، 1385، 1386، 1387، 1388، 1389، 1390 هـ، وهذا يدل على أنّه كان حياً في تلك السنين.
ونقل عن زوجته أنّها قالت: صلى الشيخ العشائين على سطح داره، ثم نزل
مقدمة التحقيق / ترجمة المؤلف

وغسل يده وجلس على المائدة ووضع إصبعه في الملح وقال: "بسم الله الرحمن الرحيم،
فوقع على الأرض ولم يتحرك بعد.

وأول من أخبر بوفاته الشيخ محمود بن الشيخ مراج الشريف، وأخبر هو الشيخ
علي أباد المهداني والسيد علي الشاهرودي والسيد المستبند، ويات بعضهم عند
جنازته تلك الليلة، وصباحًا قام عدد من العلماء ببساطه وتكفنه، وحضر في تشيعه
حدود 300 شخصًا من الخواص، وصل على جنازته الشيخ حسين الأنصاري، ودفن
في مقبرة خاصة للشيخ الأنصاري المذكور في وادي السلام بالنجف.

وأقيمت له مجالس الفائقة من قبل العلماء، وخصوصة آية الله السيد الحموتي تذكر،
وأرسل آية الله السيد الشاهرودي تذكير الخير برقية إلى بلدة همدان، كما أرسلت رسالة
خصوصة في ذلك إلى أخي زوجته الشيخ أبي طالب الدينى.

استراداً

1- في كتاب الطريقة للشيخ آقا بزرگ الطهراني ج 26 ص 14، رقم 523، ما
نصه: (تأويل الآيات: لشرف الدين النجفي، وهو جد الشيخ شير محمد المهداني).

أقول: من المعلوم أن كتاب (تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة) هو
للسيد شرف الدين الحسيني النجفي، وأن الشيخ المهداني لا ينص على جهة الأب ولا
من جهة الأم بسيدة، فضلًا عن ذلك أنه لم يشير إلى ذلك ولا عبيره، فأرى أن كلمة
(جدد) هي تصحيف لكلمة (عند) وباختصار بعد ما علمنا أن من مستنسخاته كتاب
(تأويل الآيات) ونسخة الكتاب كانت عنده، فلاحظ!

(1) إلى هنا تم ما نقلته محررًا من مجلة تراثنا العدد المدرج 73-24: 130-136.
2- أثناء تردي لمجلس ساحة المحقق الحجة السيد مهدي الخرسان دامت توقفاته كنت أسمع الكثير منه في حق المؤلف، فرأيت أن أحرر مضمونه فمنه:

أ- إن هذا الرجل جندي مجهول بمعنى الكلمة.

ب- كان يقوم بإستنساخ الكتب التراثية، ومع ضعف بصره فإنه استنسخ نحو خمسين كتابًا أو أكثر.

ج- كان يأخذ النسخ الخطية من الشيخ السهاري والأوردبيدي والأميني والسيد عبد الرزاق المقرم والسيد أحمد المستنبط وغيرهم؛ لينسخها كما كان يعطيهم نسخًا لينسخواها، والغرض من ذلك هو تكبير النسخ.

د- كان يبذل النسخ للشيخ محمد كاظم الكتبي صاحب الطبعة الجهادية بالنجف الأشرف، لطبعتها دون أي مقابل من مال أو حتى نسخة واحدة مطبوعة.

ه- كان يهتم بضبط النصوص والأساطير في النسخ حتى إلى سمعته مرة يقول في ضبط اسم كتاب للناحاج: (البيان والنبيين) وليس (البيان والنبيين)، وسمعته مرة في حرم الإمام الحسين ليالِة الجمعه عندما سمع أحد الزائرين يقرأ الزياره الجامعة الكبيرة فعندما وصل إلى العبارة: (وَيَكُرُّ فِي رَجْعَتِكَمْ) قرأها بلفظها الشائع، قال له الشيخ عقيل: (وَيَكُرُّ فِي رَجْعَتِكَمْ) ثم ذكر له علة ذلك.

و- وسمعته مرة يقول: إن أكثر الأحاديث التي رواها ابن عباس عن النبي ﷺ كانت عن مولانا علي ﷺ عن النبي صلوات الله عليه، فلم يذكر ابن عباس مولانا عليًا؟! لاجل ما رأى من الحسد له والحنق عليه، فخفى أن لا تنقل الخبر عنه إذا أصلحها إليه - وهذه الاتفاقية منه لصغر سن ابن عباس حين وفاته النبي ﷺ ولأن عليًا؟! نفس النبي ﷺ بنص آية المبايلة فلا معنى من الجمع بينها.
فاستنادت من قوله هذا، ثم رأيت السيد ابن طاوس تتأثر قد حكاه في كتابه
 Saúde السعوّد. ١١١

٣- قال سياحة المحقق الحجة السيد محمد رضا ناجل السيد حسن الخرسان دام عزه، بعدما سألته عن أحوال المؤلف عليه: كان المرحوم الهمداني أحد ثلاثة كنت أهابهم، وهم من مصادر الآية الشريفة: وَعِيَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمَشُونَ عَلَيْ الْأَرْضِ هُمُّنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ. ١١٢

وهو رجل جليل القدر، مثل الورع، صالح ذو شيبة، وكان له ولع بpanseخ الكتب الخطية النادرة، وقد لبى أن أهل بلدته يرجعون إليه في الفتيا، وكانت تربطه بالسيّد الوالد د/static. علاقة طيبة، وكان إذا مشى يخفض طرفه نظراً إلى الأرض ولا يلتفت بمنة ودسرة.

٤- قال الشيخ مهّد علي دخيل في كتابه (نجهيات) ص ٢٥٨، ما نصه: الشيخ شير محمد جندي مجهول من جنود الله جلّ جلاله، فهو بالإضافة إلى تحصيله العلمي يستنسخ الكتب الخطية النفيسة لأجل تكثير نسخها، وحفظاً عليها من التلف.

__________________________
(١) SAUD السعوّد. ٥٩٤.
(٢) سورة الفرقان: ٢٣.
مؤلفاته

اختلقت جهود الشيخ بين تأليف وتحريرات للفقه والأصول واستدراك وانتخب وحواش، وإليك نسخةً بها مع الإشارة إلى مصدر ذكرها ولعلها وتسننها الجديد ورمضت له بحرف (ج) ولفقد بحرف (ق) وربِّته بحسب الترتيب

الألفبائي:

١ - الأحاديث المنتخبة من كتاب (الاستعاب) لابن عبد البر الأندلسي: بخطه، انتخبها في شهر ربيع الأول سنة ١٣٦١ هـ، من الطبعة الأولى، نسخة دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن سنة ١٣٨٨ هـ، والنسخة بجعلية الإمام أمير المؤمنين عليه في النجف الأشرف، تسلسلها ٣/٣٢٢١ ق.

تراثها العدد المزدوخ ٧٣-٧٤:٣٠٠،١٧٩،١٤٠،١٤٠،١٧٩،٦٤٠،٦٤٠،١٧٩.

فهرس الترتيب ٢:٤٤٣، فهرس المكتبة: لم يذكر فيه.

٢ - الأحاديث المنتخبة من «المستدرك» للحاكم: بخطه، انتخبها في شعبان سنة ١٣٥٣ هـ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، تسلسلها ٣/٣٢٣٣ ق.

تراثها العدد المزدوخ ٧٣-٧٤:١٨٠،١٨٠،١٤٠،١٤٠،١٨٠،١٨٠،٦٤٠،٦٤٠.

فهرس الترتيب ٢:٤٤٣، فهرس المكتبة: الحديث، والدعاء ٢٠/١.

٣ - الأخبار المنتخبة من كتاب (البيان والتبين) للجاحظ: انتخبها من نسخة تاريخها سنة ١٣٦١ هـ، فرغ منها في شهر ربيع الآخر سنة ١٣٦١ هـ، بخطه، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، تسلسلها ٣/٣٢٢١ ق.
تراثنا العدد المزدوج 3-4: 74-180،

فهرس المكتبة: العقائد والكلام / 11.

4- التقويمات: وهي في الفقه والأصول من درسة مشابهة، وهي متفرقة غير مخصصة ولا معروفة، وقد كتب في أواخر وعود النجف - حينها كان مقبلًا على الدرس - كتابًا في حجج الظن والاستصحاب والخبر الواحد، وربما بصورة (قال الإمام)... أقول:...، وقد بقي ناصية غير مبوبة ولا مهدّب بعدما أقبل على العقائد والحديث.

وعني بأمر المخطوطات.

تراثنا العدد المزدوج 3-4: 74-188، نقص

البشر 1: 850.

5- الحاشية على كتاب (حجة الذاهب إلى إيمان أبي طالب).

تراثنا العدد المزدوج 3-4: 74-139، نقص

البشر 1: 850.

6- الحاشية على كتاب رجال النجاشي.

تراثنا العدد المزدوج 3-4: 74-139، نقص

البشر 1: 850.

7- الحاشية على كتاب فهرست الشيخ الطوسي.

تراثنا العدد المزدوج 3-4: 74-139، نقص

البشر 1: 850.

8- الحاشية على كتاب نهج البلاغة.

تراثنا العدد المزدوج 3-4: 74-139، نقص

البشر 1: 850.

9- الحاشية على كتاب الهدية.

27
ترانسة العدد المزدوج 73- 74: 139، نقباء

البشر: 850.


11 - رسالة في بيع الفضول: بخطه، بدون تاريخ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين شخصية في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 93/8/191/7/2/1/8/19/83 في فهرست المكتبة: الفقه 12/299.

12 - رسالة في تحقيق حال موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر: بخطه، بدون تاريخ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين شخصية في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 93/8/191/7/30/7/19/83 في فهرست المكتبة: الترجم والأنساب 3/88.


14 - رسالة في الحج مع فوائد فقهية أخرى: بخطه، بدون تاريخ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين شخصية في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 93/8/191/7/5/7/8/19/83 في فهرست المكتبة: الفقه 10/246.

15 - رسالة في ذكر من يروي عن أبي الحسن علي بن إبراهيم الكفسي: بخطه، بدون تاريخ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين شخصية في النجف الأشرف، ضمن
مقدمة التحقيق/مؤلفاته

جمعة تسلسلها 93/3/8/1/ج

فهرست المكتبة: التراجم والأنساب 4/92.

16 - رسالة في ذكر من يروى عن أبي الجارود: بخطه، بدون تاريخ، ونسخة
في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها
8/3/93/1/ج

فهرست المكتبة: التراجم والأنساب 4/93.

17 - رسالة في الصوم: بخطه، بدون تاريخ، ونسخة في مكتبة الإمام أمير
المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 93/3/8/1/ج
فهرست المكتبة: الفقه 1/ج

260.

18 - رسالة في القطاع: بخطه، بدون تاريخ، ونسخة في مكتبة الإمام أمير
المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 93/3/8/1/ج
فهرست المكتبة: أصول الفقه 6/ج

156.

19 - رسالة وجيدة في العصر العربي: بخطه، بدون تاريخ، ونسخة في مكتبة
الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها
8/3/93/1/ج
فهرست المكتبة: الفقه 14/ج

357.

20 - رسالة وجيدة في المباحث الأصولية: بخطه، بدون تاريخ، ونسخة في
مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها
8/3/93/1/ج
فهرست المكتبة: أصول الفقه 8/ج

192.

21 - سنن الخصام: الكتاب الذي بين يديك، مجلدان، بخطه، ونسخة في مكتبة
الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، تسلسلها 107 / 2 / 1 ح، 2241 ق
للأول، و12 / 3 / 2 / 1 ح، 2242 ق للثاني.

ترأسنا العدد المزدوج 73-74: 139-140: 194.

فهرس التراث 2: 499.


22 - شرح رسالة الإمام إلى أبي الأسود الدؤليّ بخطه، شرحها في سنة 1339 هـ.

والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 93 / 8 / 17 ح.

فهرست المكتبة: الأدب 5 / 130.

22 - كلمة الحق: جلدان: الأول في 50 صفحة، والثاني في صفحة 530.

واصل النسخة في مكتبة السيد محمد النبي بمدينة دزفول، وتوجد نسخة مصورة عنها في مركز إحياء التراث الإسلامي بقم المقدسة في جلدتين رقمهما 56، 57، ذكر الكتاب في فهرس المركز بهذا النص: (كتاب في فضائل أمير المؤمنين في) وأكثرها منقولا عن طريق الخليفة، وهو جلدان كبيران، في الأول منها روابط غير مبوّة في المناقش، وأما الثاني فهو في عشرة فصول كا يلي:

الأول: في طريق قوله رسول الله ﷺ: «مثل أهل بنيت...»

الثاني: في طريق قوله ﷺ: «أعطاه الله فهمي وعلمي».

الثالث: في طريق قوله ﷺ: «إبنهم لا يدخلونكم في باب ضلال».

الرابع: في أن أهل الذكرهم الأمّة في.

الخامس: في ما فرض الله ورسوله من الكون مع الأمّة.

السادس: في شيء من الأخبار الواردة في ولاية أمير المؤمنين في.
سادس: في غملة من الأخبار الواردة في وجوه طاعة الأئمة.

السابع: في غملة من أخبار الشفاعة.

التاسع: في غملة من الأخبار الواردة في إتباع الأئمة والمعتقدين بإمامتهم.

العاشر: في غملة من الأخبار الواردة في محي اهل البيت.

والنسخة بخط النسخ، بخطه، فرع من المجلد الأول في 25 شعبان 1382 في النجف، والمجلد الثاني مشوّش الخط في أواخره، وعلي ذلك لتأليفه في أواخر عمره.

تراثنا العدد المزادوج 37-47: 1377، 1384، 1378.

98: 18 برقم 1011، فهرس مركز إحياء التراث الإسلامي 196.

24 - مستدرك الإيقاظ من الهجامة: استدرك فيه لما فات الشيخ الخرّ العاملي في كتاب الإيقاظ، بخطه، بدون تاريخ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين.

25 - المقتب من (ربيع الأبرار للزمخشري) بخطه، فرع من انتخابه في شهر ربيع الآخر سنة 1389 هـ، والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين.

تسلسلها 277/3/2، 274/1، 211، 1340، 74.

فهرس المجلد 2: 499، فهرس المكتبة: الحديث.

والدعاء 32/31.
المنتخب من المجموع الدراقي من أثراء الحدائق للسيد هبة الله بن أبي محمد الحسن الوروي: بخطه، استخرجها من نسخة عتيقة، لعلها نسخت قبل 300 سنة، إلا أنها لا تخلو من تصحيف وسقط، وفرغ منها في شعبان سنة 1373 هـ والنسخة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، ضمن مجموعة تسلسلها 110/3/2/1/1 ج، 207 ق.

تراسة العدد المزدوج 27-72: 1411، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 24/24/161.
لقد أدرك المؤلف فيما يؤجل إليه التراث الإسلامي من ضياع ونهب وحرق وو.. إلخ، فشذَّة حيازته إلى موقف بطولى خالد قلّ من وقت دونه، فرأى حفظ التراث الإسلامي واجبا شريعا، فأثمر رأيه هذا عن استنسله عدد كبير من طيلة خمسين عاماً مختلف فيها بين أساطين التراث كالسياحي والطهراني والأوردابي والأميني وو.. إلخ، لا يمل ولا يسأم في حضر وسفر، فنُشر بسبب عمله هذا عدة من كتب علوم الإمامية أنوار الله برئاهنهم ولبيان مكانته في المسارى هذا إلخ

أقوال معاصرية:

1- قال العلامة الشيخ أبا بزرك الطهراني: (ولع المترجم له منذ سنين عديدة بنسخ كتب الحديث غير المطبوعة، وإحياء مؤلفات الإمامية الأكبر في القرن الأول)، وقد لقي في ذلك عناية كبيرة وتحمل مشاق متنوع، وقد وقع لكتابة ما يقرب من أربعين مؤلفاً كبيراً وصغيراً من جيد الأثر ومهم الأسفار، ويمتاز ما نسخه بالدقة والصحيحة، فقد قال كل نسخة بنسخة عديدة، وضبط هذه المؤلفات الجليلة وصابائها من الضياع والتلف، وأصبح له بذلك الحق والفضل على من يأتي بعده من هواة هذا الفن ورجال هذا العلم)

2- وقال الشيخ محمد علي الأوردابي: (وهذا الشيخ الجليل مع ما باليته من الجهد في نسخ الكتب لضعف في بصره ونهب في قواه لا يجد منه في بذلك الكتاب للطبع أو الاستنسله وإنها بعد ذلك من الفيض الإلهي الذي عمره دون غيره، وهكذا

(1) نقاء البشر 849/2 رقم 1365
المخلصون كثر الله في الطائفة من أمثاله(10).

3 - وقال العلامة السيد محمد حسين الجلالي: (كان الشيخ آية في الزهد والوعر والجللد والمثابرة في سبيل إحياء تراث الشيعة، ولم أشاهده طيلة معرفتي به في مكلف لا يعود بالخير للتراث، وكان دابياً في الاستنكر والمقابلة، حتى أنه يكرّر الاستنكر فيها إذا وجد الاختلاف فاحشاً، كما فعل بكتاب سليم بن قيس الهلالي، فإنه استنكره خمس مرات بالإضافة إلى المقابلات المتعددة).(9)

وقال أيضاً: (النساخ الشيخ شير محمد الهمداني الذي قضى حياته في استنكر
كتب علامة مذهب أهل البيت)(8).

وقال أيضاً: (الشيخ شير محمد الهمداني الجورقاني، وكان - الله - أشهر من رأي
على استنكر تراث الشيعة ومقابلته مع النسخ المختلفة المتيرة عندنا)(7).

4 - قال العلامة الشيخ محمد هادي الأميني: (إنّه كان مولعاً بنسخ الكتب المخطوطة وإحياء تراث علماء الإمامية، فبذل مساعيه وجهوده في هذا سبيل، كما أنه تصدى للتأليف والبحث)(6).

وإليك فهرساً يضم (126) نسخة من مستنسخاته الموجودة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف، معتمداً عدة من المصادر أشرت إليها تحت ذكر كل نسخة منه مع تسلسلها الجديد ورمز له بحرف (ج) والقديم بحرف (ق)، ورتبته

(1) عيون المعجزات.
(2) فهرس التراث: 498.
(3) فهرس التراث: 42.
(4) شرح الأخبار: 59.
(5) معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام (3/1943).
مقدمة التحقيق/ مستنسخاته

بحسب الترتيب الأبجدي، وهي:

(1)

1- الإتقان في أصول الفقه: للشيخ محمد هادي بن محمد أمين الطهراني، انتهى فيه إلى مبحث المشتق، أوله: الحمد لله الذي شرفنا بأصول الهديا... إلخ، استنسخها في 1341 ه، تسلسلها 124/4/8/1 ج، 1/2 ٢٣٢٠ ق.

تراثنا العدد المزدوج ٣٣ - ٧٤: ٢٧٥، الذريعة: ١

أصول الفقه ١/٢.

2- إثبات الرجعة: للفضل بن شاذان بن الخليف النيسابوري، نبذة بسيرة منه، جاء في آخرها: (هذا ما وجدناه منقولاً من رسالة إثبات الرجعة للفضل بن شاذان بخط بعض فضلاء المتحدثين، وقد قبول بأصله محمد الحر)، استنسخها في جمادي الآخرة سنة 1350 ه- عن النسخة التي كانت لصاحب الوسائل، تسلسلها ٢٧٥/٢/٣/١١ ج، ٢/٢ ٢٢٣٩ ق.

تراثنا العدد المزدوج ٣٣ - ٧٤: ٢٧٥، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء ٣/٠٢/٧٧٩.

3- الأحاديث الخمسة عشر: التي رواها الحسن بن ذكوان الفارسي، استنسخها في شوال سنة 1367 ه من نسخة السيد حسين المحمدي في عشر صفحات، تسلسلها ٢٧٥/٢/٣/١١ ج، ٤/٣ ٢٢٣٠ ق.


4- الاختصاص: المنسوب إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعيم الحرతي,
استنسخها في شهر رجب سنة 1350 هـ، عن نسخة كتبها ميرزا محمد بن حاجي شاه محمد ساكن بلدة أصفهان سنة 1087 هـ على نسخة عثيقة، وقد تملكتها الحر العاملي في التاريخ نفسه سنة 1087 هـ، وقال الناقد الهمداني: (هذا تمام ما في النسخة التي نسخت هذه النسخة منها، وهي نسخة العالم الجليل صاحب الوسائط، وقوله: تعَ كتب الاخصاص... إلى آخره). تسهله 275/12/3 1/1/933 ق.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 175، فهرس

التراث 1: 470، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

22/1

الأربعين: للسيد محبت الدين أبي حامد محمد بن عبد الله ابن زهرة الحسيني

- أخى السيد أبي المكارم ابن حمر صاحب الغنية، استنسخها في محرم سنة 1349 هـ، عن نسخة الشيخ ميرزا محمد الطهراني، وهي بخط محمد مهدي الحسيني الموسمي الطباطبائي في سنة 1301 هـ على نسخة عليها ما نصّه: (كتبها من نسخة بخط محمد ابن مكّي عن نسخة من خطي جامعها السيد أبي حامد ابن زهرة الحسيني). محمد بن علي ابن حسن الباني (ظ) سنة 868 هـ بكرك، تسهله 74/2/2/1/1/7 32/16/976، فهرس تراثنا العدد المزدوج 73-74: 180، فهرس

التراث 1: 229، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

23/2/1 و فيه تاريخ النسخ 1345 هـ.

الأربعين: أية المنزلة في شأن أهل البيت: جهول المؤلف، أوّله: (الحمد لله عالم السر والخفيفات... وبعد... فاته، وفقه الله تعالى في ربعان صبائي...)، استنسخها في ذي الحجة سنة 1357 هـ، وكتب في آخرها: (هذا تمام ما في النسخة التي نسخت هذه منها، وكانت نسخة عثيقة، وعلى ظهرها أن ممن من الكتب الموقعة التي وقفصها الموالي...
مقدمة التحقيق/ مستنخاته

فتح الله الواعظ التبريزي، تاريخ الوقف سنة 139 129...، تسلسلها 23227/1/1 ج،

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 181، فهرس
المكتبة: نسبي وعلوم القرآن 1/1.

الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنين لله: جهال الدين يوسف بن
حمّاد الفقيه الشامي. استنذختها في دي الحجة سنة 1346 هـ عن نسخة الشيخ ميرزا
الاتراث: 200، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

الأربعين عن الأربعين من الأربعين: للشيخ متتبجع الدين بن بابويه،
استنذختها في جمادي الآخرة سنة 1351 هـ عن نسخة بخط فضل بن محمد بن فضل
العباسي، في سنة 1020 هـ، عن نسخة بخط الشيخ عبد النبي بن أسعد، عن نسخة
بخط محمد بن محمد بن علي الحمداني القرؤيني في سنة 113 هـ، تسلسلها
32230/1/1 ج، 23/4.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 182، فهرس
الاتراث: 200، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

الأربعين في الفضائل: لبعض علّماء العامّة، أوله: (قال الراجي رحمة ربّه،

37
المستفيض من ذبه، أسعد بن إبراهيم بن الحسن بن علي الإريبي: كنت سمعت على كثير من مشايخ الحديث... استنسخها في شهر ربيع الأول سنة 1368 هـ، وكتب في آخرها: (قد قابلت هذه النسخة بما في كتاب المجموع الرائق من أحزار الحديث، من نسخة نقلها عن نسخة جلال الدين محمد بن المعرق الطاهر، وهو استخرجها ونسخها من خزائن مشهد أمير المؤمنين عليه السلام، وكان بين النسختين اختلاف كثير لم أكتب أنا إلا بعضه وباقي الباقٍ)، تسلسلها 270 / 2 / 3 / 4 / 5/1 ج. 3220ق.


10 - الأربعين في مناقب أمير المؤمنين: محمد بن أبي الفوارس، استنسخها في شوال سنة 1373 هـ، وقال في آخر النسخة: (هذا قام ما في النسخة التي نسخت هذه النسخة منها، وكانت نسخة ثابتة، إلا أنها لا تخلو من سقط وتصحيف)، تسلسلها 3/2/2007ق.


11 - كتاب الأثر: للشيخ محمد هادي بن محمد أمين الظهراني، استنسخها في شهر ربيع الآخر من سنة 1339 هـ، تسلسلها 2/6/20/5/1 ج، 32058ق.


12 - إرشاد القلوب: للحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي، استنسخها في شهر ربيع الأول سنة 1370 هـ عن نسخة قيّمة، وقالها في صفر سنة 1371 هـ، ولم يظهر
مقدمة التحقيق/ مستنسخاته

اسم الكاتب إلا أن المؤلف صرح باسمه في موضعين: في الفصل الثالث عشر والخامس عشر، تسلسلها 3232/5/9 ح./1327 ق.

تراثنا العدد المزدوج 73-74، فهرس المكتبة: التاريخ والجغرافيا 147.

13- إزاحة الربيع في شرح رواية علي بن مهزيار في الخمس. للسيد محسن بن محمد تقى الكوفكسي، استنسخها في 1341 هـ، تسلسلها 8/4/1244 ح./1/1 ح.

تراثنا العدد المزدوج 73-74، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 254.

14- أصل سليم بن قيس الهلال: استنسخها في شهر ربيع الأول سنة 1346 هـ. عن نسخة بخط السيد محمد الموسوي الحواصاري في سنة 1872 هـ، وصحيحها على نسخة مملوكة للبحر العامل في سنة 871 هـ. ولهن النسخة أحاديث متفوقة عن أصل سليم عن الغيبة للعويناء، والقد وتظفي في مناقب الأئمة المحسنين، وباب الإشارة والنصح على الحسن بن علي عليه السلام من كتاب الحجة من الكافي، تسلسلها 103/3/2/1 ح./1991 ق.

طبعت هذه النسخة في المكتبة الجيزة بالنجف الأشرف بدون تاريخ، جاء في أول الطبعة النجفية لهذا الكتاب النص التالي: (هذه تحقيقات نميمة، وفوايد نافعة حول كتاب سليم بن قيس الهلال الكوفي). أفادها بعض الأساتذة من أهل التحقيق، أكثر الله في رجال العلم أمثاله ورفعه، وكان قد أخذها نسخته من الكتاب، ونظر لما في هذه الفوائد والتحقيقات من أهمية حول كتابنا هذا مثلاً لنا، شاكرين لهذا الأستاذ.
المحقق ما تفضّل به علينا من نسخته التي نسخها بخطه، وعلق عليها تعلقاته الشيقة، وهي التي نشرها في هواش الكتاب، فنسخته هذه هي غاية في الضبط والإتقان، وعند الأصل لنشر هذا الكتاب لأول مرة.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 183، فهرس

15- أصل سليم بن قيس الهلالي: نسخة تضمّ قطعة منه، ناقصة الأخيرة، استنسخها في شعبان سنة 1371 هـ قبل أن يعلم بطبعها، وليّاً علم بذلك تركيها، تسلسلها 6/2215 ق.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 185، فهرس
التراث 1: 105.

16- أصل سليم بن قيس الهلالي: استنسخها في شعبان سنة 1352 هـ عن نسخة تاريخ استنسخها سنة 87 هـ، وقد تملكها الشيخ محمود الحرم صاحب الوسائل، وهي مملوكة الشيخ محمود السياوي، تسلسلها 6/3/104، 7/1/1/6.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 184، فهرس
التراث 1: 105، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 24/624.

17- أصل سليم بن قيس الهلالي: استنسخها في شهر رجب سنة 1362 هـ عن نسخة عتيقة، أولها: (وبعد، فهذه جملة من الأخبار النبوية جمعها سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن النبي صل الله عليه وسلم: قال لنا أمير المؤمنين: من
المقدمة التحلية/مستنسخاتها

الناس من يدخله الله الجنة بغير حساب... وآخرها: (فليّ سمع ذلك معاوية أمر
المحسن والمحسن. وسكت على ألف درهم لكل واحد بخمسة ألف. وصل الله على
سيّدنا محنّد وآلّه الطاهرين). وكتب في الهامش ما نصح (يقول شير محند: وفي النسخة
العتيقة هكذا: "ثم كتب سليم بن قيس الهلالي). وبهامشها هكذا: (صورة تاريخ
المتنوّر عريض آخر من سنة سبع وستّة).}

18- أصل سليم بن قيس الهلالي: ثم كتب نسخة أخرى تعزى إلى سليم أوها:
(وكنّا جلوساً حول أمير المؤمنين فليّ).

والمحدث الآخر: (قلت: جعلت فداك ليس شك ما قلت إلا وقد صرح غيّر
الولاية، أعتاش جميع بني هاشم؟).

قال الجلالي: النسختان من أصل سليم-أعني الأولى التي تاريغ التاريخ المستنسخ عنها
سنة 109 هـ، والثانية التي تعزى إلى سليم- كلاهما في مجلّد واحد، في مكتبة السيد
المستنطق، وقد استنسخ الشيخ الهنداوي من تلك النسخة، كما واستنسخت أنا النسخة
الأولى فقط، تسلسلها 271/3/1/0 ج، 2/2/2322 ق.

تراثا العدد المزدوج 32-74، فهرس
التراث 1: 105، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء
24/225

19- الأصول السنة عشر: وهي سنة عشر أصلاً من الأصول الأربعاء، التي
هي المصادر الأولية لأحاديث الشيعة، وهي حسب تسلسلها كالآتي:
أ- أصل علاء بن رزين: تسلسلها 98/2/2/0 ج.
فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 25/374.
ب- أصل زيد الزراد: تسلسلها 98/2/0/3/1 ج.
فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 4/4 ج.

ج. كتاب أبي سعيد عباد العصافري: تسلسلها 98/2/1 2/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 140/34 ج.

د. كتاب عاصم بن حيد الخنّاط: تسلسلها 98/2/3/1 2/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 226/24 ج.

ه. كتاب جعفر بن ممّاذ بن شريح الحضرمي: تسلسلها 98/2/4/1 2/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 216/23 ج.

و. كتاب نواير علي بن أسّاط: تسلسلها 98/3/2/1 5/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 392/24 ج.

ز. كتاب سلام بن أبي عمرة (عميرة): تسلسلها 98/3/2/1 6/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 221/23 ج.

ح. كتاب حسين بن عثمان: تسلسلها 98/3/2/7 1/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 617/23 ج.

ط. كتاب ممّاذ بن منى الحضرمي: تسلسلها 98/3/2/8/1 2/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 338/24 ج.

ي. كتاب عبد الملك بن حكيم: تسلسلها 98/3/2/9/1 9/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 292/24 ج.

ك. كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي: تسلسلها 98/3/2/10/1 10/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 277/24 ج.

ل. كتاب خلاد السندي: تسلسلها 98/3/2/11/1 11/1 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 18/23 ج.

م. كتاب منى بن الوليد الخنّاط: تسلسلها 98/3/2/12/1 12/1 ج.
فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 242/227.

ن. كتاب زيد النراسي: تسلسلها 98/2/2/1/13 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 223/220.

س. مسائل علي بن جعفر: تسلسلها 98/2/1/1/44 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 262/289.

ع. كتاب دبای طريف بن ناصح: تسلسلها 98/2/2/1/15 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 222/212.

وقد استنسخ الشيخ المحمدى هذه الأصول في شهر ربيع الأولى سنة 1348 هـ

بالنحو المذكور، من نسخ جليلت من مدينة ت الشرمو، وقابلها بنسخة أبي القاسم

الأصفهانى سنة 1350 هـ، وأقبلها في محرم سنة 1360 هـ مع نسخة الشيخ النوري،

تسلسلها 1/328 ق.

نراثنا العدد المزدوج 74-776، فهرس

السراب: 1، 2، 3، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21.

الرباعية: 2، 1763.

200- الاعتقادات: للشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه، قطعة منه تحتوي على

حديث سليم بن قيس الهلالي، استخرجها عن نسخة من الاعتقادات للشيخ الصدوق

مؤرخة سنة 1078 هـ، بخط محمد جعفر بن عبد الله الخرّم آبادي في أصفهان,

تسلسلها 2/3243 ق.

نراثنا العدد المزدوج 73-77، فهرس

السراب: 1، 5، وفيه أن هذه النسخة هي أصل

سليم الهلالي.
21- الإفصاح في إثبات إمامة أمير المؤمنين للشيخ المفيد عمّد بن عمّد بن النعيم، استنسخها في جيّاد الأول سنة 1350ه، تسلسلها 18/12/2/1/1 ج 3/17/2/1373ق.

طبعت هذه النسخة سنة الطبع 1369ه في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، ط 2، بحجم الربع، 132 صفحة، جاء في آخر المطبوع منها ما يلي: (صحيح مقابلة من أوّلها إلى تمامه على نسخة العلامة الشيخ شيخ عمّد بن صقر علي الهمداني الجورفاني)

تاريخ العدد المزدوِج 73-74: 177، فهرس التراث 1: 472، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 118/5.

22- الأمالي: للشيخ المفيد عمّد بن عمّد بن النعيم، استنسخها في شوال سنة 1349ه عن نسخة بخط السّيد أبي القاسم الأصفهاني في سنة 1339ه، عن نسخة مؤرّخة سنة 1111ه، أوّلها: (يوم السبت مستهل رمضان سنة 404ه)، تسلسلها 18/10/2/1/1 ج 3/2/17/3217ق.

تاريخ العدد المزدوِج 73-74: 186، فهرس التراث 1: 472، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 124/5.

23- الإمامة: للسيد محسن بن عمّد تقي الكوهكيمي، استنسخها في شوال سنة 1337ه، تسلسلها 3/2/1758ق.

24- إيضاح دفائن النواصب: للشيخ أبي الحسن محمد بن أحمد بن شاذان،
استنسخها في شوال سنة 1346 ه عن نسخة الشيخ عبد الحسين الأميني عن نسخة
الميرزا محمد علي الوردي، وقابلاها على نسخة مؤرخة سنة 363 ه، ونسخة
مؤرخة سنة 1350 ه، تسلسلها 264/2/1/3/2/3/3/2 وق.

طبعت هذه النسخة في النجف الأشرف بعنوان مائة منقبة، جاء في آخر المطبوع
منه: (يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الرزاق بن السيّد محمد الموسوي نسباً
المقرّم لقباً، وقد كتب نسخته على نسخة الشيخ الجليل شير محمّد بن صفر علي الهمداني
الجورفاني...) إلخ.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 118، فهرس
التراث 1: 488، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء
152/6

25- الإيقاظ من الهجمة بالبرهان على الرجعة: للحرّ العاملي، استنسخها في
شهر ربيع الأول سنة 1359 ه عن نسخة بخط محمّد كاظم بن محمّد هاشم الفائي في
سنة 1202 ه، تسلسلها 44/3/13/1/2/7/2/4 وق.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 179، فهرس
التراث 2: 1885، فهرس

(ب)

26- بشارة المصنف، لشيعة المرتضى: ليهاد الدين محمّد بن أبي القاسم
الطبري، استنسخها في جمادي الأولى سنة 1362 ه، تسلسلها 104/3/1/1 وق.

(ت)

27 - تأويل الأيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة: للسيد شرف الدين النجفي، استنسخها في شعبان سنة 1364 ه. عن نسخة عتيقة، لها زيادة على نسخ شاهدها من هذا الكتاب، وهذه الزيادة في سورة أوروبا، سورة الأحقاف وآخرها سورة القدر، تسلمها 29/1/1 ج، 5213 ق.

طبعت هذه النسخة سنة 1407 ه. في قم المقدسة بتحقيق مدرسة الإمام المهدي فضيلة، وفاء في أوّلها: (استنسخها ساحة العلامة الثقة حجة الإسلام السيد محمد بن المصطفى الموحد المحمدي الأصفهاني في شهر رمضان من سنة 1381 في النجف الأشرف عن نسخة العالم الجليل الثقة الشيخ شير محمد بن صفر علي الحمداني الجنوفي الذي استنسخها في شهر شعبان من سنة 1364 في النجف الأشرف من نسخة عتيقة إلا النورقة الأخيرة نسخة من نسخة أخرى. وهذه النسخة بـ 12 صفحة).

ترائنا العدد المزدوج 73-74: 187، الذريعة 185/5/145، فهرس السياقات 1، 839/74، فهرس المكتبة: تفسير وعلم القرآن 2/44.

28 - تفسير فرات: لفرات بن إبراهيم الكوفي، استنسخها في شهر رجب سنة 1354 ه. عن نسخة الشيخ ميرزا محمود علي الأوروبادي في سنة 1340 ه، وقابلها بنسخة مؤرخة سنة 1086 ه. في سنة 1364 ه، كما وقابلها ابتداءً من سورة يوسف بنسخة السيد حسن الصدر، تسلمها 29/1/1 ج، 5214 ق.
طبعت هذه النسخة سنة 1354 هـ في المكتبة الخидرية في النجف الأشرف، بتقديم الشيخ محمد علي الأوربادي، بحجم الربع، 224 صفحة، جاء في آخر المطبوع ما ي يأتي: (يقول الفقيه إلى الله الغني شير محمد بن صفر علي الهذاني الجوراني: هذا ثمّم ما في النسخة التي نسخت هذه منها إلا قليلاً من أولاها نسخته من نسخة أخرى، واتفق الفراق بعون الله تعالى في الثامن من شهر رجب من السنة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة المقدسة، بمشاركتي وصولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام).


29 - تفسير العياشي: لأبي النضر محمد بن مسعود السمرقندى بن عياش السلمى، النصف الأول استنسخه في شهر ربيع الآخر سنة 1353 هـ عن نسخة السيد حسن الصدر وهي نسخة عتيقة سنية، صاحبها يراجع تفسير البرهان والصافي عن العياشي وباقي الباقى، ثم قابلها بالنسخة المطبوعة مع السيد أحمد المستنبط في سنة 1387 هـ، تسلسلها 42/1/1 ج، 1/1/1 ج، 1/1/1 ج، 1/1/1 ج.


30 - التمحيض: لأبي علي محمد بن أبي بكر الإسكافي، استنسخها في شعبان سنة 1356 هـ في كريلاء آيام إقامته للزيارة، تسلسلها 271/2/1/1 ج، 272/4/1/1 ج.

طبعت هذه النسخة في قم المقدسة بتحقيق مدرسة الإمام المهدي عليه السلام، بحجم 1/1/1 ج.
تُرَاثاً العدد المجزدوج ۳۷- ۷۴/۲، فهرس التراث ۱۸۸:۲۷۴/۸.

۳۱- (التنزيل والتحريف- كتب القراءة- القراءات): لأبي عبد الله أحمد بن محمد السياري، استنسخها في شوال سنة ۱۳۶۵ هـ عن نسخة الشيخ محمد بن طاهر السياوي، عن نسخة سقيمة جدًا عند السيد حسن الصدر في رمضان سنة ۱۳۴۶ هـ، في بغداد بجانب الكرخ، تسلسلها ۱۴۷/۲۲۱۶ ق.

تُرَاثاً العدد المجزدوج ۳۷- ۷۴/۸، فهرس التراث ۱۸۸:۲۷۴/۸.

۳۲- النهاج نيران الأحزان ومثير الاكتناب والأشجان: لبعض الأصحاب من ق۷-۴، ق۷-۴، استنسخها في جمادي الأولى سنة ۱۳۷۹ هـ، تسلسلها ۲/۳۲۲۶ ق.

تُرَاثاً العدد المجزدوج ۳۷- ۷۴/۸، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء ۸۰۶/۲، سنه النسخة ۱۳۶۷ هـ.

(ث)

۳۳- التثاقب في المناقش: لأبي جعفر عياذ الدين محمد بن علي بن حمزة المهدي الطوسي، استنسخها في صفر سنة ۱۳۷۷ هـ عن نسخة عثيقة، عليها النص بأن الحسن بن علي الطبري صرح بال نسبة إلى المؤلف في كتاب أسرار الإمام، ونص بأنه الكتاب ۴۸
مقدمة التحقيق/ مستنسخاته

عارية من آفاق ضياء النورى بخط السيد حسن الصدر، ونص ملك السيد محمد بن السيد أحمد بن السيد مصطفى في بغداد في سنة 1378 هـ، تسلسلها 1/111 2/3 1236. ق.


34-ثلاثة وسبعون حديثًا: مجهول المؤلف، استنسخها في 1352 هـ، تسلسلها 1/104 2/3 3/1 4/2 5/3 6/3 7/2 8/2.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 234/9.

(ج)

35-جامع الأحاديث: للشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي، من مشايخ الصدوق، استنسخها في شهر ربيع الأول سنة 1352 هـ، عن نسخة بخط السيد أبو القاسم الأصفهاني النجفي سنة 1339 هـ، تسلسلها 1/17 2/7 3/1 4/1 5/2 6/2 7/2 8/2.


36-الجعفريات أو الأشعثيات: لمحمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، استنسخها في ذي الحجة سنة 1348 هـ، بالنجف الأشرف، وقابلها في عمر سنة 1360 هـ مع نسخة الشيخ النوري، تسلسلها 98/2 10/2 11/2 12/1 13/2 14/2.


49
37- حاشية على المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد: للسيد على الطباطبائي، تسلسلها 166/2/7.


38- خصائص الألمنية للسيد محمد بن الحسين اليوسفي (الشريف الريش)، استنسخها في شهر رمضان سنة 1346 هـ عن نسخة الشيخ هادي كاشف الغطاء، تسلسلها 226/2/7/3/1.

ترائنا العدد المزدوج 37-37، فهرس السراث 1:459، الذريعة 7/165/5، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 12/2/3/11.

39- دعام الإسلام والحلال والعمر: للقاضي أبي حنيفة الشعيون المغربي، استنسخها في صفر سنة 1354 هـ عن نسخة الميرزا عبد الحسين التبريزي، ونسخة السيد علي أكبر بن الحسين الفقروني في سنة 1285 هـ، ثم قابلها الشيخ بالمخطوطة في مصر 1389 هـ تسلسلها 1/2/3/7/3.

ترائنا العدد المزدوج 37-74، فهرس السراث 1:407، فهرس المكتبة: القلق 8/166.

40- اللغوات: للفتنة الراوني، استنسخها في شعبان سنة 1373 هـ عن نسخة مملوكة للشيخ محمد رضا بن فرح الله، وهي نسخة المحدث النوري، تملكها النوري في سنة 1278 هـ، وهي مع ملخصات من أخبار خصال الصدوق في مجلد.

50
تسلسلها 110/3/2/22/26/1074ق.

تراشتنا العدد المزدوج 73-74، 191، فهرس النرات

1: 587، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 30/3/780.

41- دلائل الإمامة: محمد بن جبرير الطبري، استنسخها في شوال سنة
1367هـ ع نسخة السيد حسن بن علي الهمداني، ونسخة الشيخ محمد السماوي,
وهما استنسخا نسختهما من نسخة بخط الشيخ عباس القمي، تسلسلها
270/2/1/3/27/270/3/270/270.

طبعت هذه النسخة سنة 1369 هـ في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، وفي سنة
1382هـ، ط 2، بحجم الربع، 320 صفحة، جاء في آخرها ما يلي: (هذا آخر ما كان
في نسخة العلامة الثقا فشيخ محمد الهمداني الجورقاني حفظه الله تعالى).

تراشتنا العدد المزدوج 73-74، 191، فهرس النرات

1: 360، البديعة 8، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء
336/13/403.

42- رجال البرقي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، استنسخها في شهر ربيع
الأول سنة 1360هـ ع نسخة بخط السيد أبي القاسم الأصفهاني سنة 1342هـ,
تسلسلها 43/2/13/12/0/15/4/270/3/270/0.

تراشتنا العدد المزدوج 73-74، 191، فهرس المكتبة:

التراجم والأنساب 3/60.

43- رسالة: للشيخ محمد هادي الطهراني، استنسخها في شهر رجب سنة
1339هـ، تسلسلها 4/3258ق.

تراشتنا العدد المزدوج 73-74، 191.
44 - رسالة مجهولة المؤلف، يستعرض فيها الشيخ عمّد هادي الطهراني، تسلسلها 5758/ 273 ق.

تراثنا العدد المزدوج 73- 74: 191.

45 - رسالة مجهولة المؤلف، يستعرض فيها الشيخ عمّد هادي الطهراني، تسلسلها 7858/ 6 ق.

تراثنا العدد المزدوج 73- 74: 192.

46 - رسالة في الأمر بين ترك الغضب وترك الصلاة: للسيد علي الطباطي، تسلسلها 766/ 5/ 1/ 6 ج.

47 - رسالة أبو غالب الزراري: استنسلها في شعبان سنة 1376 هـ عن نسخة الشيخ ميرزا محمد الطهراني العسكري، نزل سامراء، ثم قابلها على نسخة الشيخ عبد الحسن الطهراني بكربلاء في بوم عفرة بدءًا من التاريخ، تسلسلها 3277/ 2/ 1/ 6 ج.

48 - رسالة في بيان حقيقة تنزل الرضاع منزلة النسب: للمحبّه هادي بن عمّد أمين الطهراني، استنسلها في ذي الحجة سنة 1339 هـ، تسلسلها 266/ 5/ 1/ 1 ج.

49 - رحلة في بيان حقيقة تنزل الرضاع منزلة النسب: للمحبّه هادي بن عمّد أمين الطهراني، استنسلها في ذي الحجة سنة 1339 هـ، تسلسلها 258/ 2.


52
53

49 - رسالة في تزويم أمير المؤمنين باستثناء من عمر بن الخطاب، للسيد علي بن الحسين الموسوي (علم الهدى المرتضى)، استنسخها في محرم الحرام سنة 1347 هـ، تسلسلها 103/3/11/4، 3219 ق.

تراينا العدد المزدوج 73-4، 192 فهرس

الترات 1: 503، فهرس المكتبة: الحديث، والدعاء 323/14.

50 - رسالة في التعارض: للسيد علي الطباطبائي، تسليسلها 26/2/15/5 5 ج.

فهرس المكتبة: أصول الفقه 146.

51 - رسالة في تعارض الأدلاء وبيان الفرق بين الورود والحكومة، للمحيث هادي بن محمد أمين الطهراني، ضمن مجموعة، استنسخها في 1339 هـ. الديرة 11، 149.

52 - رسالة في الحق: للمحيث هادي بن محمد أمين الطهراني، استنسخها في 1338 هـ، تسليسلها 26/2/10/3 ج.

فهرس المكتبة: أصول الفقه 111.

53 - رسالة في الخمس: للسيد عيسى بن السيد محمد تقلي الكوهمري، استنسخها في 1338 هـ في النجف الأشرف. الديرة 7، 1248/205.

54 - رسالة في علم البخاري تعالى: فارسية، جاء في أورها (در اين ايام در صفحات زنجبار شخصي منكر علم خداوند)، وفاجا في آخرها: (ابن جعفر است از احوال ابن دشمان دين وتفصيل را در رسالة بيان كردهايم ولله الحمد، قد فرغ من تحريره العبد الجاني شر محمد بن صفر

53
عُلِيُ الْهَمَدَانِي، يُوْمُ الْجُمَهُرَةِ فِي ۸ ذِي الْقَعَةِ مِنْ سَنَةِ ۱۳۴۱ هـ، وَالرَّسْالَةُ مَجْهُوَلَةُ المؤلف، وَيَبْعَدُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَأليف النَّاسِخِ؛ لَا يُعْجِبُ مَعْهُ مَنْ كَثْرَةُ النَّسْخَ وَعَدِمُ التَّصِرِيحُ بِأَنَّهَا تَأليفه، تَسْلِيْلُهَا ۳۷۳ قً.

۵۴- تَرَاتِبُ النَّسْخَةِ المُزْدَوْجَةِ ۷۲۸-۷۴۷۳ قً.

۵۵- رَسْالَةٌ فِي الْفِرْقَةِ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْحُكْمَ: مِلْحَّمَةُ هَادِيْ بِنْ حَمْدُ أَمِينِ الْطَّهْرَانِي، مِنْ سَنَةِ ۱۳۳۹ هـ، تَسْلِيْلُهَا: ۶۶/۱/۵۲ خ.*

۴۹- فِهرَسُ المُكْتَبَ: أَصْلُ الْفِقْهِ۷۶/۱۵۵ خ.

۵۶- رَسْالَةٌ فِي الْقُدُرِّ: لِلسَّيِّدِ عُلِيُ بْنُ الحَسَّنِ المَوْسُوِي، عَلِيمُ الْهُدَىِ الْمَرْتَضَى، بَيْنَ تَارِيخِ، تَسْلِيْلُهَا۴۲/۳۱/۱۱۵ خ.

۵۷- فِهرَسُ المُكْتَبَ: العْقَائِدِ وَالْكَلَامِ۹۴/۱۲۴ خ.

۵۷- رَسْالَةٌ فِي نَسْبِ السَّيِّدِ عَبْدُ العَظِيمِ الحَسَنِيِّ: لِلوزِّيرِ الصَّاحِبِ بِنِ عَبْدِ. استنبطها في شَرَهِ رَبِّيعِ الْآخِرَةِ سَنَةِ ۱۳۴۰ هـ عَنْ نَسْخَةٍ بِخَطِّ بْنِ الحَمَاشِيِّاتِ، مَعَ فَوَائِدٍ تَارِيِخِيَّةٍ بِخَطَّهُ عَلَى النَّسْخَةِ، تَسْلِيْلُهَا۴۲۰/۲/۳۷ خ.

۷۱- فِهرَسُ المُكْتَبَ: الْعَقَائِدِ وَالْكَلَامِ۹۴۲/۷۴۳ خ.

۷۱- فِهرَسُ المُكْتَبَ: النِّرَاجِمِ وَالْأَنْسَابِ۹۴۲/۷۱ خ.

۵۶- الْزَّرَّامُ الْفَاسِبِ: مَلْفَقُ بِنِ حَسَنَ الْصِّبِيرِيِّ، استنبطها في جُمَادِيِّ الأوْلِيِّ سَنَةِ ۱۳۴۷ هـ عَنْ نَسْخَةٍ بِخَطِّ السَّيِّدِ أَبِي الْقَاَسِمِ الْمُوْسُوِيِّ الأَصْفَاهَيِّيِّ النَّجْفِيِّ فِي رَبِّيعِ الأوَّلِ سَنَةِ ۱۳۴۹ هـ، وَهُوَ تَارِيخُ المُحاَصِرَةِ فِي الْنَجْفَ، ثُمَّ قَابِلَهَا الْشَّيْخِ فِي رَجْبِ سَنَةِ ۱۳۵۰ هـ عَلَى نَسْخَةٍ تَارِيِخِهَا سَنَةٌ ۱۳۴۶ هـ يَنَامُهَا بِشَيْرَازِ، لَمْ يَذَّكِرْ اسْمَ الْكِتَابِ ۳۷۷ خ.

۵۷- الْزَّرَّامُ الْفَاسِبِ: مَلْفَقُ بِنِ حَسَنَ الْصِّبِيرِيِّ، استنبطها في جُمَادِيِّ الأوْلِيِّ سَنَةِ ۱۳۴۷ هـ عَنْ نَسْخَةٍ بِخَطِّ السَّيِّدِ أَبِي الْقَاَسِمِ الْمُوْسُوِيِّ الأَصْفَاهَيِّيِّ النَّجْفِيِّ فِي رَبِّيعِ الأوَّلِ سَنَةِ ۱۳۴۹ هـ، وَهُوَ تَارِيخُ المُحاَصِرَةِ فِي الْنَجْفَ، ثُمَّ قَابِلَهَا الْشَّيْخِ فِي رَجْبِ سَنَةِ ۱۳۵۰ هـ عَلَى نَسْخَةٍ تَارِيِخِهَا سَنَةٌ ۱۳۴۶ هـ يَنَامُهَا بِشَيْرَازِ، لَمْ يَذَّكِرْ اسْمَ الْكِتَابِ ۳۷۷ خ.
مقدمة التحقيق/ مستنسخاته

على أصل الكتاب لكنه أورده في ظهر المجموعة، تسلسلها 2/3211 ق.


59 - مكتبة الزهد: لأبي عمَّد الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران الأهرازي،
استنبطها في محرم الحرام سنة 1346 هـ، تسلسلها 103/1/2/1/13 ج.

طبعت هذه النسخة سنة 1399 هـ في قم المقدسة المطبعة العلمية، بتحقيق ميرزا غلام رضا عرفانی، 107 صفحة.


(س)

60 - سعد السعود: للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، استنبطها في
شهر رجب سنة 1365 هـ عن نسخة سجينة فيهما سقط وتصحيح كثير، ثم قال:
(قابله في شوال سنة 1365 هـ في نسخة جيدة بها من طهران، وهي أصل هذه النسخة،
تاريخها سنة 1363 هـ)، تسلسلها 147/1/1/6/1/47 ق.

طبعت هذه النسخة سنة 1369 هـ في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، بحجم الربيع، 298 صفحة، جاء في آخر المطبوع منها ما يلي: (وقد قلبت على نسخة العلامية
الجيل الشيخ شير محمد بن صقر علي الجورقاني آدم الله ظلَّه في شهر ذي القعدة الحرام
سنة 1365 في النجف).

(ش) 

11 - شرح دعاء البهاء: للمحّمّد هادي بن عمّاد أمين الطهراني، بدون تاريخ، تسليطها 93/2/8/16 ج.

فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 16/8/223.

12 - شرح بصيرة الأشباح: للمحّمّد بن أحمد بن عبد الله البصري، المعروف بالفهج، والقصيدة في 109 أبيات، استنسختها في شوال سنة 1354 هـ عن نسخة بخط أحمد بن نجف على الأميني التبريزي في سنة 1354 هـ، وكان قد أهداه الشيخ الأميني الناصح إلى الشيخ محّمّد السياوي، تسليطها 46/2/11/1 ج.

3/121/4. 

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 76، فهرس التراث 1:73. فهرس المكتبة: الأيام/73.

13 - شرح عقائد الصدوق: للشيخ المفيد محّمّد بن عمّاد بن النعيم، استنسخها في ذي الحجّة سنة 1349 هـ، تسليطها 271/3/1/3 ج.

222/5. 


(ص) 

14 - مسحيفة الإمام الرضا: استنسخها في جمادي الأولى سنة 1348 هـ، وقابلها بنسخة بخط عزير بن محمد السمناني في سنة 971 هـ، وقد نقل الشيخ الناصح زيادة هي ثلاثة أحاديث، قال إنه وجدها في نسخة عتيقة، ولكن لم يعلم مرادها منها، تسليطها 97/2/6/2 ج.

3212/8. 

56
مقدمة التحقيق/مستنسلاته

تراثنا العدد المزدوج ٣٣، ٤٧، ٥٤، ١٩٦٧
تراث ١، ٢٠١٧، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

١٧/٤٣٧

٦٥ - صحيفة الإمام الروضه: استنسخها في ذي الحجة سنة ١٣٦٣ هـ في بلدة الكاظمية، عن نسخة بخط شاه محمد القائني سنة ٩٤٨ هـ، ثم قابلها بنسخة مؤرخة سنة ١٠٥٤ هـ في سنة ١٣٧٧ هـ، تسلسلها ٢٧٠/٢/٣/١/١/١٢٣٢ ق.

تراثنا العدد المزدوج ٧٣-٦٧، ١٩٦٧، فهرس

تراث ١، ٢٠١٧، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

١٧/٤٣٢

٦٦ - الصراط المستقيم: لعلي بن يوين البيضي، استنسخها في صفر سنة ١٣٦٢ هـ عن نسخة السيد عبد الله بن السيد نجف الرضوي في سنة ١٣٥٦ هـ.

نسخة مؤرخة سنة ١٠٦١ هـ، تسلسلها ٢٢١٨ ق.

تراثنا العدد المزدوج ٧٣-٦٧، ١٩٦٧، فهرس

تراث ١، ٢٠١٧، فهرس المكتبة: العقائد والكلام

٧/١٨١

٦٧ - صفات الشيعة: لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه (الصدوق)، المتوفي سنة ١٣٨١ هـ، استنسخها في شبه الصيام من سنة ١٣٥٤ هـ عن نسخة الشيخ أحمد بن نجف علي الأميني في ذي الحجة من سنة ١٣٥٣ هـ، تسلسلها ٢٦٧/٢/١/١/١/١، ٢٣٠٤/٢/٣/٢/٣/١.

تراثنا العدد المزدوج ٧٣-٦٧، ١٩٦٧، فهرس

تراث ١، ٢٠١٧، فهرس المكتبة: العقائد والكلام

٨/١٩١
(ط)

68 - طرف من الأنبياء والمناقب في شرف سيّد الأنبياء والأئمّة: لعلي بن موسى بن طاووس، استنسخها في ذي القعدة من سنة 1346 هـ عن نسخة الشيخ ميرزا محمد علي الأوربادي في سنة 3372 هـ، تسلسلها 264/2/1/3 ج، 4/3/2350.


(ج)

69 - عيون المعجزات: حسین بن عبد الوهاب، استنسخها في محرم سنة 1357 هـ، ولم يظهر مؤلفها لديه، عن نسخة عند السيّد حسین الهمداني في النجف، كانت مملوكة للشيخ الحرّ العاملی، تملّكها في سنة 1087 هـ، تسلسلها 271/2/1/12 ج، 3/2/2222 ق.

طبعت هذه النسخة سنة 1369 هـ في المكتبة الجيذرية بالنجف الأشرف، بتقديم الشيخ محمد علي الأوربادي، بحجم الربع، 142 صفحة.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 197، فهرس المكتبة: الحدث والدعاء: 610/19.

(ع)

70 - الفيحة: عمّد بن إبراهيم النهایي، قطعة منه، استنسخها في 1346 هـ، تسلسلها 3/2/1/1 ج.

فهرس المكتبة: الحدث والدعاء: 583/22.

الصفحة 58
(ف)

171 - الفرقة الناجية: للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي، استنبطها في عصر
سنة 1361 هـ، عن نسخة بخط فرخ الله بن سالم البكاء الجزائري في سنة 951 هـ.
تسللها 44/3/13/1/2211 ق.

تراينا العدد المزدوج 7-4: 198/74، فهرس
التراث: 1: 793، فهرس المكتبة: العقائد والكلام.

198/8

172 - الفصول المختارة عن مكتابي المجاس والعارين والمحاسن للشيخ المفيد:
للسيّد المرتضى الحسيني الموسوي، استنبطها في شهر ربيع الأولى سنة 1350 هـ.
نسخة السيّد أبي القاسم الأصفهاني النجفي، تسللها 2/2/172 ق.

تراينا العدد المزدوج 3-4: 198/74، فهرس
التراث: 474، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء.

530/20

173 - فضائل شهر رجب: لحمد بن علي بن بابويه (الصادوق)، تسللها

198/76

تراينا العدد المزدوج 7-4: 198/74، فهرس
المكتبة: الحديث والدعاء.

174 - فضائل شهر رمضان: لحمد بن علي بن بابويه (الصادوق)، تسللها

198/76

تراينا العدد المزدوج 3-4: 198/74، فهرس
المكتبة: الحديث والدعاء.

537/20

60
75- فضائل شهر شعبان: محمد بن علي بن بابوي (الصادوق)، تسلسلها 97/2/1/3، ج. 9212 ق. وهذه الكتب الثلاثة استنسخها في جمادي الأول سنة 1349 هـ عن نسخة السيد أبي القاسم الأصفهاني، والشيخ ميرزا محمد الطهرياني، ثم قابلها بنسخة أخرى.

طبعت هذه النسخة للفضائل سنة 1412 هـ في بيروت في دار المجلة البيضاء، بتحقيق ميرزا علاء غلام رضا عرفاني، 155 صفحة.

تراثنا العدد المددوج 74، 597، 784، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 2/20، 538.

76- فضائل الشيعة: للشيخ محمد بن علي بن بابوي (الصادوق)، استنسخها في يوم الغدير من سنة 1327 هـ، تسلسلها 1/2/2/1 ج، 3216 ق. تراثنا العدد المددوج 73، 474، 599، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 21، 541.

77- فلاح السائل ونجاح السائل: للسيد علي بن موسى بن طاووس، المجلد الأول، استنسختها في جمادي الآخرة سنة 1357 هـ عن نسخة الشيخ ميرزا محمد الطهرياني العسكري، عن نسخة بخط محمد جعفر بن محمد كاظم الطبايطي في سنة 1354 هـ، عن نسخة بخط جعفر بن محمد بن سهيد بحوله المفتدى في بغداد في سنة 1363 هـ، تسلسلها 1/3/2، 1 ج، 3232 ق.

طبعت هذه النسخة بطهران وجاء في آخر المطبوع منها ما يلي: (بخط الشيخ شير محمد المهداني في سنة 1357، وكان فيها زيادات مفقودة في الأول، أثبتنا بعضها بين الملايين، فقابلناها معاً، فخرج من الطباع على أصح ما يمكن).

(1) كذا والأصح (المقدمة) التي استنحتها المقددي بالله.
قريب الأسنا:

78- عبد الله بن جعفر الحميري، استنسخها في شهر ربيع الآخر سنة 1349 عن نسخة الميرزا محمد علي الأرديبادي، عن نسخة استنسخت عن نسخة الميرزا حسين النووي، ثم قابلها في سنة 1359 هـ بنسخة مؤرخة سنة 1332 هـ بخط زين الدين بن محمود بن الحسن العاملي.

وفي آخر النسخة ما نصه: (هذا ما وجدته بخط ابن إدريس) وعلى أيضاً بخط الأصل الذي نقلتها منه كان فيه لحن صريح وكلام مضطرب، فصورةه على ما وجدته خوياً من التغيير والتبديل، وكان الشراغ من تسويده بياضه ظهر السبت 13 ربيع الأول سنة 977 هـ على يد أحمد بن محمد بن يحيى الأولي). تسلسلها 1971/2/10/12 ق.


79- قضاء حقوق المؤمنين: للشيخ سيد الدين أبي علي بن طاهر الصوري، استنسخها في محرم سنة 1368 هـ، تسلسلها 100/3/2/10/1 ج. 2226 ق.

80 - تفاصيل الزيارات: لأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، استنذخها في ذي الحجة سنة 1345 هـ، وقابلها بنسخة مؤرخة سنة 1347 هـ، ونسخة مؤرخة سنة 1083 هـ، ونسخة السيد حسين الصدر، تسلسلها 263/2/2 و 1/2 ج 2210 ق. تراثا العدد المزدوج 72-74: 2000، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 11:1، 441-442.

81 - مكتبة في الاستخارات: للسيد علي بن موسى بن طاووس، استنذخها في شهر بطحاء سنة 1375 هـ، عن نسخة السيد مرتضى الحسيني النجومي الكرمانشاطي، التي كتبها في التاريخ نفسه أيضاً عن نسخة الشيخ محمد السهاوي في شعبان سنة 1325 هـ، عن نسخة قديمة وصفها بقوله (وفرغ من كتابتها على نسخة قديمة لعلها في زمن مصدقها، إلا أنها سقيمة). تسلسلها 110/3/2 ج 1/1 ج 3207 ق.

82 - مكتبة سلام بن أبي عميرة (عميرة): من الأصول الأربعنيّة، استنذخها في شهر ربيع الآخر سنة 1346 هـ، تسلسلها 103/1/2 و 1/1 ج 3219 ق. تراثا العدد المزدوج 72-74: 2002، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 126/2.

83 - مكتبة في معجزات الأئمة الأمويّة: محمد بن صالح الغراوي، استنذخها في جمادي الآخرة سنة 1366 هـ، عن نسخة عتيقة، لعلها نسخت منذ ثلاثينيّة سنة أو أزيد، جاء به العالم الجليل الميرزا محمد الطهريان من طهران، ثم متابله.
مع الشيخ حسن علي الهمدادي، تسلسلها 270/2/3/11/1/1 ج، 2/3220 ق.


84 - حكایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب: لأبي عبد الله عمّد بن يوسف القرشي الكنجهي الشافعي، استنسخها في ذي القعدة سنة 1347 هـ، وعلى النسخة صورة تمّلك عبد الله بن فتح الله بن عبد الملك بن إسحاق بن عبد الملك بن فيحان في سنة 887 هـ، وصورة تمّلك محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن فتح الله ابن فيحان في سنة 957 هـ، تسلسلها 96/1 ج، 1/2111 ق.


(م)

85 - ما نزل من القرآن في أهل البيت: لأبي عبد الله الحسين بن الحكم الحزامي، استنسخته عن نسخة الدكتور حسين علي محفوظ قديماً للشيخ جعفر السيد محمد حسين الجلالي فاستنسخها.

تراثنا العدد المزدوج 73-74: 2011، صرح بعدم وجودها في مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه.

86 - ما وجد من مكتبة درست بين أبي منصور: استنسخها في شعبان سنة 1354 هـ عن نسخة بخطّ علي أكبر بن الحسين الحسيني في سنة 1286 هـ، عن نسخة في آخرها ما نصّه: (قبول مع نسخة في آخرها: فرغت من نسخة من أصل أبي الحسين عمّد بن الحسين بن الحسين بن يوب القمي، سباعاً له عن الشيخ أبي محمّد هارون بن
موسى بن أحمد التلمعِي أيده الله، بِمِنْصِل في يوم الأربعاء لثلاث ليالٍ بِقَبْي من ذي القعدة سنة ٢٧٤، تسُلِلها ١٠٤/٣ ٢ ج/٣ ١٢٣٠.

تراثنا العدد المزدوج ٣٧-٧٤: ٢٠١٤، هـ، فُهرس الترات

١: ١٧٩، فُهرس المكتبة: الحديث والدعاء ٢٣/٢، نبه

سنة النسخ: ١٣٥٨ هـ.

٨٧- مجمعة: تحتوي على فوائد متفرقة، منها قطعة من مبحث التعارض، منقولة عن الشيخ محمد هادي الطهراني صاحب محسّة العلماء، استنسخها في ١٣٣٣ هـ، تسُلِلها ٣٣/٢، ج/١.

تراثنا العدد المزدوج ٣٧-٧٤: ٢٠١٣، هـ، فُهرس الترات

٢: ١٤١، فُهرس المكتبة: أصول الفقه ٦/١٨١.

٨٨- المختصر: للشيخ الحسن بن سليمان بن محمد الحلي، استنسخها في ذي الحجة سنة ١٣٦٣ هـ، عن نسخة بخط السيد محمد صادق بحر العمر في سنة ١٣٦٦ هـ، عن نسخة بخط الشيخ محمد السباعي، تسُلِلها ٤٣/٢ ج/١.

٣٢٦٥/٢.

طبعت هذه النسخة سنة ١٣٧٠ هـ في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، بحجم رقعي، ١٧٧ صفحة، جاء في آخر المطبوع منها ما يلي: (يقول الفقيه إلى الله الغني شير محمد بن صفر علي المهداني الجورقاني: هذا تمام ما في النسخة التي نسخت هذه منها، وانتفق الفراق بعون الله تعالى يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر ذي الحجة من سنة ١٣٦٢)، بنشهاد سياسي ومؤلاً أمير المؤمنين الله.)

تراثنا العدد المزدوج ٣٧-٧٤: ٢٠١٤، هـ، فُهرس الترات

١: ٩٥٠، فُهرس المكتبة: العقائد والكلام ٩/٢، ١٣٥.
89- مختصر أصل علماء بن رزين: استنسلها في شهر ربيع الآخر سنة 1346 هـ
عن نسخة بخط حسين البغدادي في سنة 1377 هـ، عن خط محمد بن المكي، عن خط
محمد بن إدريس سنة 1068 هـ، تسلسلها 1033/2/18 ج، 8/2619 ق.
تراثنا العدد المزادوج 73-74، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 25/167.

90- مختصر البصائر: للحسن بن سليمان الحلي، استنسلها في شعبان سنة
1346 هـ عن نسخة محمد قاسم بن شجاع الدين النجفي في سنة 1079 هـ، تسلسلها
272/2/3/1 ج، 1/3235 ق.
تراثنا العدد المزادوج 73-74، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء 25/167.

91- مختصر في المواليد: أوله: (أخبرنا الإمام الفاضل العلامة محب الدين أبو
عبد الله محمد بن محمد بن الحسين ابن المجازار البغدادي، المحدث بالمدرسة
الشريفة المستنصرية...) استنسلها في ذي القعدة سنة 1361 هـ، تسلسلها
43/3/13/2 ج، 3/215 ق.

طبعت هذه النسخة سنة 1370 هـ في المكتبة الخيرية بالنجف الأشرف، في ذيل
كتاب (الفصول العشرة في الغيبة، للشيخ المفيد) بعنوان (مواليد الأئمة فيها) ومن دون
ذكر اسم المؤلف، وجاء في آخرها -بعد الزيادة-: يقول الفقيه إلى الله الغني شير محمد
ابن صورف علي الحمدي الجوقي: هذا تمام ما في النسخة التي نسخت هذه النسخة
منها، واتفق في الفراق -بمون الله تعالى- في الخامس من شهر ذي القعدة، من سنة
إحدى وستين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة المقدسة، بمشهد جيدي ومولاي أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وآمًا أوها فلبدأ بالسيد الورد.

65
فِي سائر النسخ المطبوعة، وهو رواية ابن النجار عن مشايخه.

توافنا العدد المزدوج ٢٠٥٨ - ٧٤:٣٧ - ٤٥، فهرس

التراث ١: ٣٥٦، فهرس المكتبة: التاريخ والجغرافية
١٨٩/٧

٨٢ - الإدار: لمحمد بن جعفر المشهدي، استنسخها في شوال سنة ١٣٥٩ هـ عن نسخة مملوكة للشيخ محمّد علي الأوربدي، وقال عنها الناقد: (نسخة عديدة جيدة ذهب عنها أوراق من أوراقها وآخرها ومن أثاثها، قد تمّها الشيخ الجليل الشيخ عباس القمي أطال الله بقاءه... وأليك نصّ ما كتبه الشيخ القمي: (قد وقع الفراج من تنميم استخراج هذه النسخة الشريفة التي تدعى بالمرار الكبير في اصطلاح صحاب البحر، في يوم الجمعة السادس عشر من محرم الحرام كتبها... عباس بن محمد رضا القمي... سنة ١٣٨٠ هـ) تسلسلها ١٠٦/٢/٢١ ج، ٢٢٨/٣ ق.

توافنا العدد المزدوج ٢٠٥٨ - ٧٤:٣٧ - ٤٥، فهرس

التراث ١: ٣٥٧، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء
١٨٥/٢٦

٨٣ - المسائل الحجاجية (العكبرية): لمحمد بن محمد بن النعيم (الفيد)، وهي إحدى وخمسون مسألة سائل الحاج بها الشيخ المفيد عليه، استنسخها في شعبان سنة ١٣٥٦ هـ في كربلاء، أيام إقامته للزيارة، عن نسخة جاء في آخرها: (هذا آخر ما نقلنا من المسائل المسبقة بـ المسائل العكبرية، وذلك في سنة ١٢١٩ هـ) تسلسلها ٢٢٢/٣٢/٦ ج، ٦/٢/٢٢١ ق.

توافنا العدد المزدوج ٢٠٥٨ - ٧٤:٣٧ - ٤٥، فهرس

التراث ١: ٤٨٧، فهرس المكتبة: العقائد والكلام
٢٤٨/١٠
94 - المسائل العشرة في الغيبة: للشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعيم (الفيد)،

استنسخها في محرم الحرام سنة 1343 هـ عن نسخة الشيخ ميرزا محمد الطهراني،
واليسيدي محمد صادق بحر العلوم. تسلسَّلها 43/3/12/1/1 ج، 1371 ق.

طبعت هذه النسخة سنة 1370 هـ المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، بحجم الربع، 70 صفحة بضميمة دعوات الروائي ومواليد الأئمة، جاء في آخر المطبوع ما يلي: (يقول الفقير إلى الله الغني شير محمد بن صفر علي الهمداني الجورفاني: قد نسخت هذه النسخة إلى أوائل الفصل السادس من نسخة العالم الجليل المرزا محمد الطهراني، المقيم بسماَرَاء، وياًها من نسخة العالم النبيل السيدي محمد صادق آل بحر العلوم، واتفق في الفراغ بعون الله تعالى يوم 14 من محرم 1363، بمشهد سيدي ومولايا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام).

تراثنا العبد المزدوج 73-74/5 8/7/706

المكتبة: العقائد والكلام 8/201.

95 - المسترشد في الإمامية: لأبي جعفر الطبري الإمامي، استنسخها في محرم الحرام سنة 1348 هـ عن نسخة بخط السيد محمد رضا بن أبي القاسم بن فتح الله بن نجم الدين الملقب بآغا ميرزا الحسيني الخليخي الاسترآبادي الحالي، الموثوق بعد الثلاثمائة والألف، تسلسُّلها 95/2/3/4 8/2/1 1/11 ج، 1379 ق.

طبعت هذه النسخة في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، بتقديم آغا بزرُك الطهري، بحجم الربع، 170 صفحة.

تراثنا العبد المزدوج 73-74/5 8/7 0/709

المكتبة: العقائد والكلام 8/20

المكتبة: العقائد والكلام 8/201.
68 - مستغرقات السراور: لمحمد بن إدريس الحلي، بدون التاريخ، تسلسلها 388/7/6/1/ج، 1423/3/26/ق.


97 - المسلاسل: للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد القمسي، استنسخها في جمادي الآخرة سنة 1352ه، تسلسلها 104/2/3/1/ج، 05/5/1/3130 ق. طبعت هذه النسخة سنة 1366ه بب إطار وواجه وغير آخر المطبوع منها ما يأتي: (يقول شير محمد بن صفر علي المهداني الجورقي: هذا تكامل مما في النسخة التي نسخت هذه النسخة منها، واتفق في الفراغ في السادس والعشرين من جمادي الثانية سنة 1357 من الهجرة المقدسة، بمشهد نيسيدي وموالي علي بن أبي طالب، يقول: شير محمد: قابلت هذه النسخة بعثة عتيقة، لعلها كتبة منذ ستين سنة أو ما قاربتها، وهي أصل أصل هذه النسخة، يقول شير محمد: ثم عثرت على النسخة الأصل، وهي مطابقة للمتن).


98 - مشكاة الأنوار في غرام الأخبار: للشيخ أبي الفضل علي بن الحسن بن الفضل الطبري، استنسخها في شهر ربيع الآخر سنة 1367ه من النسخة بخط هادي الحسيني الكوسياني في سنة 1111ه، تسلسلها 100/3/2/1/ج، 1426/3/26/ق. طبعت هذه النسخة محققة في سنة 1426ه من قبل مؤسسة آل البيت لإحياء التراتب في قم المقدسة، في مجلدين يقع المجلد الأول في 425 ص، والمجلد الثاني في 500 ص، وزيري.
مقدمة التحقيق/ مستنداته

تراثنا العدد المزدوج 73-74، فهرس
التراث 1: 121، فهرس المكتبة: الحديث والدعاة.

710/28

99 - مصادقة الأخوان: للشيخ لمحمد بن علي بن بابوي (الصدوق)، استنسخها
في شهر ربيع الآخر سنة 1349 ه عن نسخة بخط السيد أبي القاسم الأصفهاني سنة
1339 ه تسلسلها 97/2 1/1 1 ج، 2/2 9/3/2.

تراثنا العدد المزدوج 73-74، فهرس
التراث 1: 255، فهرس المكتبة: الحديث والدعاة.

308/14

100 - مصباح الأنوار في فضائل الأنفعة الأطهارية: للشيخ هاشم بن محمد،
المجلد الأول، استنسخها في شهر رجب سنة 1356 ه عن نسخة قال إنها عتيقة،
لعلها كتبت منذ ثلاثة أمتان سنة أو أزيد، تسلسلها 43/6 9/1 ج، 324/3.

تراثنا العدد المزدوج 73-74، فهرس
التراث 1: 574، الدريعة 21/1036/4، فهرس

101 - مصباح الأنوار في فضائل إمام الأبرار: المجلد الثاني، للشيخ هاشم بن
محمد، استنسخها في محرم الحرام سنة 1351 ه، وكتب عليه ما نصه: (قطعة من كتاب
في الإمام، لأحمد عليّنا المتقدمين، وآمن قويّاً أنه تأليف الشيخ الثقة الجليل أبي جعفر
محمد بن جرير الطبيري الإمامي، مؤلف كتاب المسترشد وغيره، نسخته من قطعة
عتيقة، لعلها كتبت منذ أربعين سنة أو أزيد...).

ثم عدل عيناً تقدم، وكتب ما نصه: (يقول شير محمد: قد وصل إلى المجلد الأول
من هذا الكتاب وتبين أن هذه القطعة قطعة من كتاب مصباح الأنوار، تأليف: الشيخ

69
الفاضل الجليل الشيخ هاشم بن محمد، على ما ذكره العلامة المجلي وصاحب الوسائل، ويظهر من نفس الكتاب أيضاً؛ حيث قال في غير وضيع: قال هاشم بن محمد، تسلسلها 44/6/1/9 1، 2765 ق.


1-2 - مصباح الزائر وجمان المسافر: للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، استنارها في جامدي الآخرة سنة 1372 هـ، ثم قابله بنسخة عتيقة تاريخها سنة 1084 هـ مع الشيخ مرجان الهذاني، تسلسلها 276/6/2/3، 2009 ق.


1-3 - مقتضب الأثر في النص على الأئمة الأثري عشر: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن عياش النجفي، استنارها في جامدي الأولى سنة 1346 هـ عن نسخة بخط السيد حسن النجفي، في سنة 1312 هـ، عن نسخة عبد بن الشيخ مهدى بن عبد العزيز القزويني، ثم قابله بنسخة بخط علي محمد بن محمد جعفر بن محمد رحيم بن محمد صاحب بن محمد شفيق بن حسن علي اللجفي آبادي الأصفهاني في سنة 1346 هـ، عن نسخة محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم في سنة 575 هـ، تسلسلها 103/2/3/6، 2019 ق.

104 - المناقب والثواب: للقاضي أبي حنينة السعیان المغربي، استنسخها في شوال سنة 1370 هـ عن نسخة جيدة عتيقة، إلا أوراقاً من أوائلها، تسجلها 27/3/235.6.


(ن)

105 - نهج الإيمان في المناقب والإمامة: للشيخ زين الدين علي بن يوسف بن جبير، استنسخها في جمادي الآخرة سنة 1378 هـ عن نسخة عتيقة جيدة، لعلها أُنتَسَخَت منذ ستينات سنة أو أزيد، والنسخة ناقصة منها فصول، تسجلها 119/5/13/1 ج 3208.


طبعت هذه النسخة سنة 1370 هـ في المكتبة الحيدرية بالنجف الأشرف، بحجم رقعي، ضمن مجموعة 56 صفحة، جاء في آخرها ما يأتي: (يقول الفقيه إلى الله الغني شيخ عبد بن صفر علي الهمديي الجوزراي: هذا قام ما في النسخة التي نسخت هذه النسخة منها، واتفق في الفراق بعون الله تعالى في غرزة شهر دي القعدة من سنة 1361، بمشهد سيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام).

71
تسنن الخصام في ما أنتمخب من مسند الإمام/ ج1

تراثنا العدد المزدوج 37-42: 212، فهرس التراث
1: 079، الملازمة 30/22، فهرس المكتبة:
التاريخ والدرواطا 8/212.

17 - نادر الزنود في عليّ خير البشر: لأبي عمّ عبد بن أحمد بن عليّ السدعي، نزل الري، استنسخها في شهر ربيع الآخر سنة 1347 هـ عن نسخة بخط السيد أبو القاسم الأصفهاني 1304 هـ أو 1044 هـ تسلمها 95/2/2119، على 1/1/1 ج،
2: 3229.

تراثنا العدد المزدوج 37-47: 212، فهرس التراث
1: 364، فهرس المكتبة: الحديث والدرواطا 33/39.

18 - نادر علي بن أسباط: من الأصول الأربعا، استنسخها في شهر ربيع الآخر سنة 1346 هـ تسلمها 103/3/3/6 ج، 2119، ق.


تراثنا العدد المزدوج 37-47: 213، فهرس التراث
2: 499.

(ه)

110 - الهدائية: للحسن بن حبان الخصبي، مرتّب على أساطيب النهي وفاتحة الزهراء، والأثاما، استنسخها في شهر رجب سنة 1358 هـ في النجف الأشرف، وقد علّق على مواضيع كثيرة منها تعليقات نافعة، تسلمها 43/1/1/1 ج،
2: 3227.

(ي)

۱۱۱- الليثين: للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، استنسخها في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۴۷ هـ عن نسخة بخط محمد كاظم بن محمد زمان الأنصاري سنة ۴۴۰ هـ، تسلسلها ۹۵/۲/۲۷/۱۳۷۹ ق.

تراثنا العدد المزدوج ۷۳-۷۴: ۲۱۶۳، فهرس التراث ۱: ۶۶۱، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء ۳۵/۸۹۲.
مكتبه

بعدما عرفت مؤلفاته ومستنسخته رغبت في إدراج بعض المعلومات عن مكتبه التراثية، وإليكها:

1- أن غالب النسخ الموجودة فيها بخط مؤسسى، سوى اثنين هما:


تراثنا العدد المزدوج 73-74: 204، فهرس

التراث 1: 290، فهرس المكتبة: الحديث والدعاء

٢٥/٢٧١

ب- نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون محمد: هو ملخص عيون الأثر في فنون الغلازي والشيائل والسيرة والأصل والاختصار كلاهما لابن سيد الناس، كتابه سنة 1183 هـ، رأه الشيخ آغا بزرگ الطهري في مكتبه في النجف الأشرف، كما صرح بذلك في كتاب له كشف الظنون 112، تسلسلها 2/3/1/228، فهرس المكتبة: التاريخ والجغرافيا 8/121.

٢- إن عدد مستنسخته فيها بضميحة الأصول السنة عشر هو (٢٦) نسخة كفا بئنا، وعدد مؤلفاته هو (٢٦) نسخة، ومع نسختي المحاسن ونور العيون يكون
مقدمة التحقيق/ مكتبة

مجموعها هو (١٥٤) نسخة، يضمها (٣٩) مجلداً، منها (١٧) كتاباً مستقلًا، و(٢٢) مجلداً منها مجتمع ضمت مابين كتابين إلى نسخة كتاب، كلها موجودة في مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف سوى كتاب كتاب كلمة الحق، وحواشيه على بعض الكتب من مؤلفاته، وكتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت من مسنتسخاته.

٣- توفي الشيخ في ٢٨ جمادي الآخرة من سنة ١٣٩٠ هـ، وابتعت مكتبته من قبل مكتبة الإمام أمير المؤمنين في النجف الأشرف بعد وفاته بعام واحد، وبقيمة (٥٠٠) دينار عراقي -حيثا كان هذا المبلغ قيمة عالية- بمساعي ثلاثة من العلماء، وهم: ساحة المحليّة آية الله السيد مهدي الحرسان، الذي أخبرني بانتقاها، والشيخ محمود بن الشيخ مراج الحمداني، وثالث ذكرته لساحة السيد الحرسان، ونسبت اسمه لعله الشيخ حسن الحمداني.

٤- اعتمدت الشيخ أغنا برزك السهراني على مكتبة فتامه في كتابه الذريعة والطبقات، وذكر منها ١٦ مسنتساً في الذريعة، دون مؤلفاته سوى كتاب كتاب كلمة الحق، وهذا ما يستدرك عليه.

٥- طبع من مستنسخاته بحسب ما أجريت لطبعها (١٨) كتاباً، وقد أثرت إلى ذلك في محله عند تعداد مستنسخاته.

١( طبقات أعلام الشيعة في ٩:١٧٥)
 حول الكتاب

اسم الكتاب

(سند الخصام)، كما في ديباجته، إذ قال: (هذة أحاديث شريفة
انتخبتها... ووسمت بسند الخصام)، وكُتب في آخر كتاب مستدرك حديث السقیفة
وعلى غلاف النسخة بمجلدتها ما نصه: (سند الخصام في ما انتخب من مسند الإمام).

عدد أحاديثه

مجموع الأحاديث الواردة فيه (٣٦٥) حديثاً، أما تعاليق المؤلِّف فقد بلغت

(١٢٦) تعليقة، وتفصيلها كالتالي:

1- الجزء الأول: عدد الأحاديث (٥٤٩)، وتعليقاته (٣٠).

2- الجزء الثاني: عدد الأحاديث (٧٤٦)، وتعليقاته (١١).

3- الجزء الثالث: عدد الأحاديث (٨٢٦)، وتعليقاته (٢١).

4- الجزء الرابع: عدد الأحاديث (٥٧٣)، وتعليقاته (١٧).

5- الجزء الخامس: عدد الأحاديث (٤٨٦)، وتعليقاته (٣).

6- الجزء السادس: عدد الأحاديث (١٤٩)، وتعليقاته (٤).
تاريخ تأليفه

لم يصرح المؤلف بتاريخ فرغانه من الجزء الأول، لكنه صرح في بقية الأجزاء، وتاريخها كالتالي:

1 - الجزء الخامس: فرغ منه في آخر شهر ربيع الأول سنة 1376 هـ.
2 - الجزء السادس: فرغ منه في 3 شهر شوال سنة 1376 هـ.
3 - الجزء الرابع: فرغ منه في 14 من جمادي الأولى سنة 1377 هـ.
4 - الجزء الثاني: فرغ منه في 11 شهر ذي القعدة سنة 1378 هـ.
5 - الجزء الثالث: فرغ منه في 14 شهر جمادي الآخرة سنة 1382 هـ.
6 - مستدرك حديث السقية: فرغ منه في 19 شهر صفر من سنة 1383 هـ.

وعلم من المجموع أن مدة تأليف الكتاب بلغت (7-8) سنوات.

منهج المؤلف

صرح بمنهجه في المقدمة بنحو إجمالي، فقال في ديابة الجزء الأول، كما في بقية أجزاءه: (هذه أحاديث شريفة انتخبتها من الجزء الأول من مسنن الإمام أحد أئمة القوم، أي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وأوردتها كما أوردها ورواها من غير تغيير، ووسمته بسنن الحصام)، واختار جملة من الأحاديث منها:

1 - ما يخص النبي ﷺ من معجزات وفضائل ومناقب وصفات ودعاء وغيره.
2 - ما يخص جملة من الأحاديث التي تنافي عصمة النبي ﷺ كسهوة ونوعه عن الصلاة وغيرها، وإظهار مقدار الإساءة لشخص النبي ﷺ.
مقدمة التحقيق / حول الكتاب

3- ما ينص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على مناقب وفضائل وتعريف بمنزلته عند النبي وعمر وعمران، وكذا الصدقة الزهراء، والإمامين الحسين.

4- ما يقص الأئمة الأثنى عشر، وكونهم من قريش.

5- ما يقص أخبار الإمام المهدي.

6- ما يقص فضائل بعض الصحابة.

7- ما يقص مثالب جامع من الصحابة، واجتهادهم مقابل النص على لسان بعض المحدثين.

8- ما يخص جملة من الأحاديث المقدسة كزيارة القبور، والتوسل والشفاعة وغيرها.

9- ما يخص جملة من أحاديث الفقه المقارن، وجملة من المشتركات بيننا وبين القوم.

وغير هذا مما يطول المقام بذكرها.

أخيراً استدرك المؤلف على حديث السقيفة - من كتب العامة والخاصة - الوارد في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول صفحة 55.
وقفة مع الكتيب

عزيزي القارئ الكريم أحببت أن أطلعك على أهم الخطى التي صادفت سيّر
تحقيق هذا الكتاب، والذي استمر زهاء ستين وثلاثة أشهر أوّلاً بماً:
فمنذ سنوات ومن خلال عملي بتحقيق بعض الآثار المخطوطة، كان يراواني
تحقيق كتاب (الكلم الطيب والغيب الصبّ) للسيد صدر الدين علي خان الشيرازي
المدني (ت 120 هـ) وهو في الأدعية والأحزان، وفي شهر ربيع الثاني من سنة
1427 هـ أُسْفِحت سؤالي وحققتي مأومي بانتشار خبير الثرات ومنهله العذب
سياحة المحقق آية الله السيد محمد مهدي نجم السيد حسن الخيرسان (طلاة) فأرشدني
سياحته لتحقيق كتاب (سنده الخصاص) لمؤلفه الشيخ شير محمود بن صفر علي الهداي
الجوري (طلاة) وذلك لأسباب منها:

عدم تحقق وطبع مؤلفاته من قبل ذوي الاختصاص، سوى ما طبع من
مستنسخاته في النجز الأشرف، ومنها: أن المؤلف حظ له عقب؛ ولثلا يكون مغمور
الذكر، ولغيرها من الأسباب - وقد ظهرت لك مكانته من خلال سرد مؤلفاته
ومستنسخاته (طلاة).

وطالما ذكرت السيد الحيرسان (طلاة) عن لسانه بكثرة، وكان يسمع عن حقه وفضله
ومساهمته بحفظ التراث القصائي والدائي، كنت وبصراحة لا أعرف شيئاً عن

81
مكانه لولا ذكر ساحة السيد الحرسان دالله، فخُرِّرت نفسي بين القبول والبرد، فرأيت أن أمره مطاع، وفي كل حين كنت أسمع منه دالله عن المؤلف فهد ما يشدني لبدء العمل بتحقيق الكتاب.

بدأت... في الأيام الأولى من تحقيق الكتاب، بعد صلاة الفجر، جال فكري بحثاً عن مصادر ترجمة المؤلف فهد، وكان أمامي حينها عدة من الكتب من بينها مجلة تراثنا (العدد المزدوج 1367-47)، فتناولتها من دون قصد ولا اختيار، فوجدت ضالتي فيها بمقابلة وافية في ترجمة المؤلف فهد بلغت مائة صفحة، كنتها الشيخ محمد باقر الأنصاري، فعجبت بهذا الاتفاق الذي اعتبرته بادرة خير لإنجاز التحقيق.

صرت اختلف إلى ساحة السيد الحرسان دالله للاستعراض بعض مصادر التحقيق للاستفهام عن كل منهم في طريقي لتحقيقه، وعملت متفردة منذ سنة وتسعة أشهر بين ميد وجزر وذلك للظروف القاهرة التي مرت على بلدنا العزيز، ورغم ذلك تابعت سنن الطريق في تحقيقه وأنجزت ثلثه.

في أثناء عملي في مكتبة الروضة العباسيّة المقدّسة -الواقعة في صحن سيدي ومولاي أبو الفضل العباس- لتحقيق كتاب المجالس الحسيني للشيخ محمد الحسين آل كشف الغطاء فهد، وبعد إتمامه عرضت على إدارة المكتبة أن أقوم تحقيق كتاب (سنن الحرصان) ونشره باسم مكتبة الروضة العباسيّة المقدّسة، فأجابوني بالقبول، وكان ذلك في شهر صفر الأخير من سنة 1429 هـ.

في آخر ليلة من شهر ربيع الثاني من سنة 1429 هـ، وفي مكتبة الروضة العباسيّة المقدّسة أجهدت نفسي، فإلى صلاة الفجر، بعدها نست فرأيت رؤيا تدل على منزلة المؤلف فهد، فأحبّت أن أسعد مضمونها، بعد ما أخبرت ساحة السيد
لقد استعمر لذكره، وأشار عليّ بذكرها في مقدمة الكتاب، وهي كما يأتي:
رأيت فيها بردى النائم: أنّ ورقة بيضاء ساطعة النور، سقطت عليّ من السماء،
mكتوب فيها بخط الشيخ أغا بزرگ الطهراني
الشيخ شير محمد بن صفر علي الهمداني الجورقاني المتسوق سنة 1390 هـ، الوارد
على زيارة رسول الله ﷺ بعد وفاته ثلاث، ثمّ على موسى كليم الله ﷺ، والراجعل علي
بن أبي طالب ﷺ.
والحمد لله ربّ العالمين
النسخة المعتمدة

نسخة الأصل المكتوبة بخط المؤلف عليه تعاليقه موجودة في مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف، وهي بمجلدين، وتسلسلها 107/2/6 لكلاً و117/2/1 للثاني، وهي بخط النسخ وقياسها 170×22 سم، وعدد أسطر الصفحة فيها مختلف بين 21-20.

يقع المجلد الأول منها في 350 ق، ويحتوي على الجزء الأول في 11 ق، والجزء الثاني في 64 ق، والجزء الثالث في 90 ق، ومقدمة حديث السنة في 90 ق.

زوّدني بمسورته المحقّق النّحّير آية الله السيّد محمود مهدي نجل السيّد حسن الحرسان martyred.

ويقع المجلد الثاني في 175 ق، ويحتوي على: الجزء الرابع في 68 ق، والجزء الخامس في 65 ق، والجزء السادس في 42 ق.

زوّدني بمصوّرته الاستاذ علي جهاد الحساني مدير مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف.
منهجية التحقيق

1- قابلت نسخة الكتاب مع ثلاث طبعات من مُستَد الإمام أحمد بن حنبيل

وهي كالتالي:

أ- طبعة دار صادر- بيروت، وهي مصورة عن الطبعة الميمنة- مصر سنة 1313 هـ، والمطبوع بهامشها كتاب منتخب كنز العيال لعلاء الدين المتقى الهندي، 6 أجزاء، ورمزت لها بـ (المصدر) ولمعططة بـ (الأصل).

ب- طبعة دار المعارف- مصر 1373 هـ، ط 4، تحقيق أحمد محمد شاكر، ورمزت لها بـ (طبعة شاكر).

ج- طبعة دار إحياء التراث العربي- بيروت 1415 هـ، ط 3، 9 أجزاء.

وأشارت لمسودة الاختلافات بين النسخ في الهامش مع إثبات ما ذكره المؤلف عليه من ذلك.

2- ترقيم أحاديث الكتاب على النحو التالي: الرقم الأول هو رقم الحديث من كتابنا هذا، والثاني هو رقم الجزء من الطبعة الميمنة، والثالث هو رقم الصفحة فيها، وأما بعض الأرقام الموجودة في الهامش من الجزء الأول والثاني فهو لرقم الحديث في طبعة أحمد محمد شاكر.
3- لم آل جهداً في تخريج أحاديث الكتاب المختبة من المسند، وذلك اعتباداً على تحقيق أحمد محمد شاكر للمسند، فإنه أعثنى الباحثين بذلك.

4- وللمؤلف كتاب (مستدرك حديث السقيلة)، صدر بعد الجزء الثالث، قابلت مع مصادره الأصلية، جعلته في آخره حذراً من تشويش أرقام الأحاديث.

5- قمت بتخريج الآيات القرآنية وجعلتها بين قوسين مزهرين.

6- ما أضافته من المصادر والعناوين جعلته بين [ ] وأشرت لذلك في معله.

7- ولأمانة النقل التي اتصف بها المؤلف فإن إتبعت بالصلاة البكاء كبا هي في المسند.

8- من المعلوم أن الطريقة الميمنة للمسند فيها الكثير من الألفاظ مرسومة دون تنقيط أو همزة، وبعضها رسمت مختزلة، فأثبتت رسمها الصحيح الكامل، أرجو أن لا يكون خالفت المؤلف.

9- قمت بشرح غريب الألفاظ معتمداً على الكتب اللغوية المعروفة كلساني العرب والصحاح والقاموس المحيط وغيرها.

10- في الجزء الأول والثاني من كتابا هذا استفدت من تعاليم العلامة أحمد محمد شاكر على الأحاديث لأهميتها ورمزت لها ب(شاكر)، وما بعده تحقيقنا.

11- تفضل علينا ساحة العلامة السيد محمد علي الحلو دام عزه بتعاليم على بعض أحاديث الكتاب بدأها بكلمة (توضيح) ومجموعها (28) تعليقة.

12- ارتبأت أن عمل فهراً موضوعياً في آخر الكتاب تسهيلآ لأمر الباحث الكرم.

عرفان وشكر

عرفانًا بالجميل المسدى إليّ، وإياناً بالحديث الوارد عن الإمام الرضا عليه السلام: «من لم
يشكر المنعم من المخلوقين لمن هو الله».

رأيت أن أشكر من آزري لتحقيق هذا الكتاب، فجزاهم الله جميعًا أفضل جزاء

المحسنين، وهم:

1- سهيلة سيدي المحقق آية الله السيد محمد مهدي نجل السيد حسن
الحريساني ‏‏، الذي أرشدني إلى تحقيق هذا الكتاب، وبوذني بمصورة المجلد الأول،
و واكب معي طريق التحقيق أولاً بأول بالفوائد والمصادر وحثني على السير حتى تحقيقه.
2- الأستاذ علي جهاد الحساني مدير مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف،
الذي زودني بمصورة المجلد الثاني.
3- إدارة الروضة العباسيّة المقدّسة الممثّلة بسهام العلاّمة السيد أحمد الصافي
الموسوسي دام عزه، وإدارة قسم الشؤون الفكرية فيها الممثّلة بفضيلة السيد ليث
الموسوسي، وإدارة المكتبة فيها الممثّلة بفضيلة السيد نور الدين الموسوسي؛ لتبني إتمام
تحقيق هذا الكتاب ونشره.

(1) عيون أخبار الرضاية: 27/1 ح 2.

89
4 - سماحة العلامة السيد محمد علي الحلو دام عزه; لتعاليقه على بعض أحاديث الكتاب.

5 - ساحة الشيخ حمزة السالمي (أبو العربي) المصحح اللغوي للكتاب.

6 - كل من ساهم معني لمقدمة نسخة الكتاب وهم عدّة وبالخصوص أم ولدي جعفر.


8 - الأخوان: السيد نوّار الحسيني وعدي الأسد المخرجان الفنيان للكتاب فإليهم مني جميعاً أسمى آيات الشكر والعفان.
وخِتامًا

أランス من إخواني المؤمنين، ولا سيما أهل البحث والتحقيق، أن ينوهوني على ما قد يجدونه من الخطأ غير المقصود مما جرى به القلم وزاغ عنه البصر، فإن الإنسان موضوع الغلط والنسبان والكُفَّال لله والعصمة لأهلها، والحمد لله الذي نعمته نتم الصالحات.

حَرَّرَ في النجف الأشرف ليلة المبعث الشريف
ليلة 27 من شهر رجب الأصب سنة1429 هـ
وكتَب مَحْقَق الكتَاب
أحمد علي مجيد الحلي مولداً
النجفي منشأً ومسكنً ومدفناً إن شاء الله تعالى.  

(1) ولدت في ليلة المبعث الشريف وهي ليلة 27 من شهر رجب الأصب سنة1391 هـ، في مدينة
الحِلة السَّفِينة بِمَجْدِ السَّبِيعين بِجِوارِ مرْفَد الشَّيْخ جعفَر بن الحسن الهَدْلِي المَفْرُوع بِالْحَقِيق
الْحَلي نَجْفِي، وهاجرت إلى مدينة النحف الأشرف مع والدي في سنة1392 هـ، وأنه منذ هجرتي
إليها متنعم بحسن جوار مولاي علي بن أبي طالب.

91
نماذج من النسخة المعتمدة
الصفحة الأولى من الجزء الأول
الصفحة الأخيرة من الجزء الأول والأول من الجزء الثاني
الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني والأول من الجزء الثالث
الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث والأول من مستدرك حديث السقيفة
العذراء

المنبر القاسم الركاب، فكصد القسم من مسلم عن غريب بن مسلم، ناذاً في إيمانه بموضوعة عام معاذ بن عمرو بن جحش في مسألة ما فيها الأكثراً كتلازت الأشياء، ثم ما نال الصداق.

وحدثت بهدا مكانية، تجتمع بن هضام الكثيف على بن جهل بن حرب بن بكر، وإبراهيم بن عبد الله بن كلاب، رضي الله عنه.

وشامرة، المزدreb وأسمى باباً عندهم بن جهل بن هبة الله بن معاذ بن غنم بن الدافع بن علي بن السفو بن دخيلة بن فيصل بن مسلم. مسلم بن عبد الله بن مسلم عن الرضوان.

القسم من مسلم عن ضيم عبد العزيز بن مسلم عن الرضوان.

السلام مملوء، يقول الشقرانين الحقي، شرحبيل:

الهداء الذي دُرْنَت يدنا، أخبرنا آراءه في هذا المجمع.

أبو سفيان بن أنجاشم، فيها بكتير معي من مستمثرة يزيد أهدهدة.

بن هبل الطلب، فأعرزت، وما أخبره في إعلانه:

ربنا! هل الإسلام لا ورد له، ولا المسلمين في إكماله، دفقت

كأفراح، بسني، إلى محسن توفي ملوكاً في الجاهلية، مع الشهيد.

من شر، يغمر بأذى الظفر من سلم، نفث نتائج بطله،

ورأينا من الحكمة المفروضة، فهذا سبيل ومؤلف من أصله،

وخلت عيناً على دنيا، فضل وعلي الصلاة دار.

واجدها أن هذه هو ملهمة وكم.

الصفرة الأخيرة من مستدرك حديث السقيفة

99
بسم الله الرحمن الرحيم

أخذ الله تعالى في الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم في أجر الله في حينه إمام شريف الإيمان من أهل الربع من الطيب العربي من أصحابه أحمد

أبو الورد بن عبد الله بن عبد الكافي بن عبد النبي بن عبد الواحد بن أبي قرارة بن بلال كان مسجده في نوعين: في جبل فجواش ومعاوية بن القاسم. في جبل فجواش وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة معه.

الحمد لله على بلادنا، فنقال إن الله يغفر لنا، وقد نقال إن الله يغفر لنا.

الصفحة الأولى من الجزء الرابع

100
الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع

101
الصفحة الأولى من الجزء الخامس

102
الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس والأول من الجزء السادس

103
الصحة الأخيرة من الجزء السادس
سنن الحصري

في مذهب مسندة الإمام أحمد بن حنبل

تأليف

الجَمَاعُ الْبَشْرِيُّ شَيْبَانٌ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللهُ سَلَّم

الجزء الأول

ممَّحَدٌ إِبْدَالُ الأمر

تحقيق

أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْخَوَالِدِي

نشر على إعلان

رضا محمود في كلية الملك الونسي الملكية
مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآلله الطاهرين وعنة الله على أعدائهم أجمعين، يقول الفقير إلى الله الغني شيء محمد بن صفر على الهمداني الجورفاني: هذه أحاديث شريفة انتخبتها من الجزء الأول من مسند الإمام أحد أئمة القوم، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وأوردتها كيا أوردها، ورواها من غير تغيير ووسعته بـ (سنده الخصام).
المنتخب من مسنده أبي بكر الصديق

1- [1/1] حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: قال:

أبو إسحاق: قال أبو إسحاق: عن زيد بن يشع، عن أبي بكر:

"أن النبي ﷺ بعثه براعة لأهل مكة، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عربان، ولا يدخل الجنة إلا تفس مسلمة، فمن كان بينه وبين رسول الله ﷺ مدة فأجله إلى مده، والله بريء من المشركين ورسوله، قال: فسأله بها ثلاثاً، ثم قال لعلي رضي الله عنه تعالى عنه: الحقه، فرد عليأ أبا بكر وبلغها أنت، قال: ففعل;

قال: فلمّا قدم على النبي ﷺ أبو بكر بكي، قال: يا رسول الله حدث في شيء؟

قال: ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني.

2- [يقول شهر محمد الهمداني]: وأوردته في [1/79] حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أشع رجل من همدان:

سألنا عليه: بأي شيء بعثت؟ - يعني يوم بعثه النبي ﷺ مع أبي بكر في الحجّة-

قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا تفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عربان، ومن كان بينه وبين النبي ﷺ عهد فصعدة إلى مده، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا.

(1) ت: 4، إسناده صحيح، زيد بن يشع: نابع ثقة، ونها في اسم أبيه: (التيب) أيضاً. (شاكرك)

(2) ت: 594، من مسنده على بن أبي طالب ﷺ، إسناده صحيح، أبو إسحاق: هو السبتي. (شاكرك)
3- [1/17] حدّثنا عبد الله، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا يعقوب، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، قال: ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ، أخبرته:

"أنا فاطمة بنت رسول الله ﷺ. سألت أبي بكر بعد وفاة رسول الله ﷺ أن يقسم لها ميراثاً مما ترك رسول الله ﷺ. فقال لها أبو بكر: أن رسول الله ﷺ قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، فغضبت فاطمة ﷺ فهجرت إلى أبي بكر، فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، قال: وعاشت بعد وفاة رسول الله ﷺ ستة أشهر، قال: وكانت فاطمة ﷺ تسأل أبي بكر نصيبياً ما ترك رسول الله ﷺ من خير وفادك وصدقه بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك... الحديث.

المنتخب من مسند عمر بن الخطاب

4- [1/17] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، قال: حدّثنا الحسن بن يحيى، قال:

أخبرنا ابن المبارك، قال: حدّثنا معمر، عن الزهري، عن ربيعة بن دجاج:

"أن علياً صلى بعد العصر ركعتين، فتفجّر عليه عمر، وقال: أما علمت أن رسول الله ﷺ كان ينهانا عنها.

5- [2/28] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا جعفر بن عون، أنبنا أبو عميس، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:
المختصر من مسندة عمر بن الخطاب

جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا مشرع اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عبادًا، قال: وأي آية هي؟ قال:

قوله: "اليوم أكلتم لكم دينكم وآتتم عليكم نعمة منعم". الحديث.

يقول شير محمد: وأوردته في ص 39 أيضاً بأدبي اختلاف، وفيه، "أن اليهود قالوا لعمر... الحديث".

6-137 حديث أحمد بن عبد الله، حديث أبي حذيفة بن الرزاق، أن أبانا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس قال:

"لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأة من أزواج النبي، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا بعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإدعا، فتبنى، ثم أتاني فسكت على يديه فوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأة من أزواج النبي؟ اللتان قال الله تعالى: "إذن توى إله ما قد صممت فلوبكم". حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا بعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإدعا، فتبنى، ثم أتاني فسكت على يديه فوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأة من أزواج النبي؟ اللتان قال الله تعالى: "إذن توى إله ما قد صممت فلوبكم". فقال عمر: "والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه".

هي حفصة وعائشة... الحديث".

(1) سورة الأنفال: 2.
(2) ح: 188، إنصادة صحيح: أبو عمس بالصديق هو: عائشة بنت عبد الله بن عبيدة بن مسعود المسماري، والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، انظر تفسير ابن كثير.
(3) 267/2. (شافعي).
(4) ح: 222، إنصادة صحيح: ونقله ابن كثير في التفسير عن المسند: 841، وقال: وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق عثمان بن الزهري. (شافعي)
المختار من مسنده علي بن أبي طالب

7- [7/67] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا هشام، عن قنادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:

"بول الغلام ينظف عليه، وبول الجارية يغسل".

قال قنادة: هذا ما لم يطعها، فإذا طعها غسل بولها.

8- [7/77] حدثنا عبد الله، حدثني نصر بن علي الأزدي، أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، حدثني أخني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن أبيه عن جده:

"أن رسول الله ﷺ أخذ بيده حسن وحسن، فقال: من أحبني وأحبي هذين واباهما وأمهم، كان معي في درجتي يوم القيامة.

يقول شرّ محمد: وأوردته ابن قولويه في (كامل الزياتات)، بسنده آخر عن نصر بن علي، وأبوه باويه في المسند السادس من أصله بسنده آخر عن نصر بن علي الجهيمي، ورواه محمّد بن يوسف الكنجي الشافعي في كتاب (كفاية الطالب).

---

(1: ح 62)، إسناده صحيح، أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي، بصري ثقة، والحديث رواه أيضاً

(2: ح 576)، إسناده حسن، علي بن جعفر: لم يذكره أحد بجرح ولا توثيق. أخوه موسى: هو

(3: ح 117) كمال الزياتات.

(4: ح 299) أمالي الصدوق.
المختصر من مسند علي بن أبي طالب

إلى نصر بن علي، وذكر أنَّ نصر بن علي الجهمي شيخ الإمامين البخاري ومسلم.

9- [1/88] حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن القيمة، حدثنا عبد الله بن هبرة السبائي، عن عبد الله بن زرير الغافقي، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا تنكح المرأة على عمها ولا على خالتها.»

10- [1/88] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معيت بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة، عن أم موسى، عن علي، قال:

«ما رمدت من تفل النبي ﷺ في عيني.»

11- [1/88] قال عبد الله بن أحمد: حدثني معمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا هارون بن مسلم، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن علي، قال: قال لي النبي ﷺ:

«يا علي، أسعى الوضوء، وإن شقت عليك، ولا تأكل الصدقة، ولا تنز الحمير على الخيل، ولا تجلس أصحاب النجوم.»

12- [1/84] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الملك، عن

(1) كفاية الطالب: 26.
(2) في الموضع: (عبد الله).
(3) ح: 575، إسناد صحيح، عبد الله بن هبة السبائي الحضرمي المصري: ثقة معروف. عبد الله بن زرير الغافقي المصري: ناهي ثقة. (شاكر).
أبي عبد الرحمن الكندي، عن زاذان أبي عمر، قال:

سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم غدير

خم وهو يقول: ما قال؟ فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يقول: من كنت مولاها فعليك مولاه، ١٢-١٢٧٤ حديثنا أبو عبد الله، حديثي أبي، حديثنا ابن نمير، حديثنا الأعشى، عن

عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش قال: قال علي:

"وأيده إنه مما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب إلا منافق، ولا يحبني إلا مؤمن" ١٣

يقول شرifo محمد: ذكر الشيخ متنجب الدين بن بابويه فيها أضافة إلى أربعينه،

biosnاد ذكراه عن حمّد بن منصور الطوسي يقول: كنا عند الشيخ أحمد بن حنبيل، فقال له رجل:

يا أبا عبد الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروي أن علياً قال: أنا قسيس الجنة

والنار؟ فقال: ما تتكر من هذا؟ أليس قد روي أن النبي ﷺ قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضبك إلا منافق قلت: بل قال: فأين المؤمن؟ قال في الجنة قال: فأين

{(١) ح/١٤٢، إسناده ضعيف: لجهلة بعض رواه. زاذان أبي عمر الكندي الكوفي الضبي: نابيع

ثقة، وأما من الحديث فإنه صحيح، ورد من طرق كثيرة، ذكر المناوي في شرح الجامع الصغير

في الحديث رقم ٩٠٠ عن السيوطي آله قال: (حدث من طرفي أثره أو أكثرها في مجمع

الروايات ٩:٣-٣) حديث هو: واد بين مكة وال مدائن عند الجحافة، به غدير عنده خطب

رسول الله ﷺ (شاذك).}

{(٢) ح/١٤٣، إسناده صحيح، عن علي بن ثابت الأنصاري الكوفي: نابيع ثقة، وكانه كان شبيهاً لا

يؤثر في روايته إذا كان ثقة صادقاً، والحديث رواد مسلم ١:٣ من طريق الأعشى (شاذك).}
المتخب من مصدٍّ علي بن أبي طالب


وروى مسلم في صحيحه: عن أمير المؤمنين، قال: (والذي فعل الحبة وبأر النمسة)

إنّه لعهد النبي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. "و قال ابن أبي الحديث في الجزء الرابع من شرح النهج ص 364 من طبع مصر: وقد اتفقت الأخبار الصحيحة التي لا ريب فيها عند المحدثين على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن."

وقال في الجزء الثامن من شرح النهج ص 388 طبع مصر: وفي الخبر الصحيح المتفق عليه إنّه: «لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.»

ودكر التحشي في الفهرست ص 281 في ترجمة محمد بن عمر الجعابي - في جملة كتبه: كتاب طرق من روى عن أمير المؤمنين: "إنّه لعهد النبي الأمي إليّ أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.»، وفي كتاب (المستيعاب) لابن عبد البر في ترجمته: وروى طائفة من الصحابة إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» وكان علي يقول: «والله إنّه لعهد النبي الأمي أنّه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.»

(1) الأربعون حديثا: 86.
(2) صحيح مسلم: 211.
(3) شرح فتح البلاغة: 4/30 طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(4) شرح فتح البلاغة: 8/119.
(5) رجال النجاشي: 395 تحت رقم 105.
(6) الاستيعاب: 37/3.
روى الشيخ المفيد في السدس الأخير من كتاب أمالي بإسناد ذكره عن عمران بن الحصن، عن رسول الله ﷺ في حديث إنه قال لعلي: «لا تجزع فو الله لا يبكي إلا مؤمن ولا يغضب إلا منافق».

۱۴ - [٤٤/١١] حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أساط بن محمد، حدثنا نعيم بن حكيم المداني، عن أبي مريم، عن علي، قال:

«انطلقنا أنا والنبي ﷺ حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله ﷺ: اجلس وصعد على منكبي، فذهبت لأنيض به، فرأيت مني ضعفاً فنزل، وجلس لي النبي ﷺ وقال: اصعد على منكبي، قال: فصعدت على منكبيه، قال: فنهض بي، قال: فإن قبلاً يجيء إلي آتي لو شئت لنلت أقن السواء، حتى صعدت على البيت، وعليه تمثال صفرأ ونجاس، فجعلت أزوله عن يمينه، وعن شفاعه، وبين يديه ومن خلفه، حتى إذا استمكت منه قال لي رسول الله ﷺ: اقذف به فقدفت به، فتنكسر كبا تنكسر، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله ﷺ نسبق، حتى توارينا بالبيوت، خشية أن يلقانا أحد من الناس».

(١) أملامي الشيخ المفيد: ۳۰۸.
(۲) في المطلع: (صفر أو نجاس).
(۳) في المطلع: (فتنكسر كبا تنكسر).
(۴) ح: ٤٤٤، إسناده صحيح، نعيم بن حكيم المداني، وعليه ابن معين وغيره، وترجم له البخاري.
(۶) قال فيه: ورجال الجمع نفصة، أفق السمعة، ناحيتها، الصفر: ضرب من النحاس. أزوله: أعاجله وأحوله (شاكر).
المختصر من مسند علي بن أبي طالب

15 - [1/84] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا فضل بن دكين، حدثنا ياسين
العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ:
»المهدي من أهل البيت، يصلحه الله في ليلة.

16 - [1/85] بإسناد ذكره [حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد،
حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي، عن عبيد الله بن نجي الحضرمي، عن أبيه] قال:
قال علي:
»كانت لي من رسول الله ﷺ منزلة لم تكن لأحد من الخلق... الحديث.

17 - [1/85] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا شرحبيل
ابن مدرك عن عبد الله بن نجي، عن أبيه: أنه سار مع علي -وكان صاحب مظهرته-
فلا حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فندقى علي:
»أصر أبا عبد الله، أصر أبا عبد الله، بشط الفرات، قلت: وماذا؟ قال: دخلت
على النبي ﷺ ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي الله أغضبتك أحد، ما شأن
عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل حدثني أن الحسين يقتل
بشت الفرات، قال: فقال: هل لك إلى أن أشملك من تريكه؟ قلت: نعم، فمد
يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم املك عيني أت فاضتا.

18 - [1/85] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري،

(1) ح: 1495، إسناده صحيح، يassin العجلي: صالح ليس به بأمس، ترجم له البخاري في التأريخ
الكبير 249/249، ولم يذكر في حديث. (2) إبراهيم بن محمد ابن الحنفية: وَقَدَّهَ العجلي وابن حيان
وترجمه البخاري 317/171. (شأكر)
(2) ح: 1497، إسناد صحيح، شرحبيل بن مدرك الجعفي الكوفي:aram. (شأكر)
(3) ح: 1489، إسناد صحيح، وهو في مجمع الزوائد 9: 187 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار
والطبراني، ورحالة ثقات، ولم يفرد نحي هذا. (شأكر)
أنبأنا الأزهر بن راشد الكاهلي، عن الخضر بن قواس١، عن أبي سحيلة قال: قال علي:
"لا أخركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى، حذّتنا بها رسول الله ﷺ؟!" 
ما أصابكم من مصيبة فإن كسبت أديكم ويعفو عن كنهر١٠ وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فإن كسبت أديكم، والله تعالى أحكم من أن يعتدي عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا 
فلا تعلل أحلام من أن يعود بعد عفوه٣٠.

(19 - 86/1) حذّتنا عبد الله، حذّنتي أبي، حذّنتي وكيع، حذّنتنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضر، عن علي، قال:
لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله ﷺ وهو أقربنا إلى العدو، وكان من 
أشد الناس يؤمن بأساء٦.

(20 - 87/1) حذّتنا عبد الله، حذّنتي أبي، حذّنتا إسحاق بن عسي الطباع، حذّنتي يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الله بن عياض بن عمر 
والقاري قال:
و جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة٥ - ونحن عندها جلوس.
مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت صادق؟
عيا أسأل عنك؟ تغذو عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال: وما لي لا 
أصدقك! قالت: حذّنتي عن قصتهم، قال: فإن علياً لياً كاتب معاوية وحكم

(1) في المطبوع: (القواس).
(2) سورة الشورى: 30.
(3) ج1: ٦٤٩: إسناده حسن، أزهر بن راشد الكاهلي: ضعفه ابن معين، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ١/٥٥٠٠، (شاهر).
(4) ج4: ٦٥٤: إسناده صحيح. (شاهر).

١١٨
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

الحكيماء خرج عليه ثمانية آلاف من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها: حرورة من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قمعيئ أبسببه الله تعالى، واسم سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله، فلا حكم إلا الله تعالى، فلتأن بلغ علياً ما عتبوا عليه وفارقوه عليه، فأمر مؤذناً فاذن، أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن، فلأتي أمتلات الدار من قراء الناس، دعا بمصحف إمام عظيم، فوضعه بين يديه، فجعل يحكى بيده ويقول:

أيها المصحف! حدث الناس! فناداء الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسأل عنه? إنها هو مداني في ورق! ونحن نتكلم بها روينا منه! فإذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا، بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: "ورأهن خلفهم شقاق بينها فابتنوا حكماً من أهلها وحكمًا من أهلها إن يردا إصلاحاً يوفقه لله بينها" (1) فأمامة محمد بن عثمان أعظم دماً وحروماً من امرأة ورجل، ونقلوا علي أن كابيت معاوية: كتب علي بن أبي طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين صاحب قومه قرشياء، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: كيف نكتب? فقال: اكتب باسم الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكتب محمد رسول الله، فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك، فكتب: هذا ما صاحب محمد بن عبد الله قريشاً، يقول الله تعالى في كتابه: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم كان يرجو الله واليوم الآخر" (2) لمبعث إليهم علي عبد الله بن عباس، فخرجت معه، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخط الناس، فقال: يا حملة القرآن، إن هذا

(1) سورة النساء: 35.
(2) سورة الأحزاب: 21.

(1) سورة الزخرف : 58.

(2) ج : 655 إسناده صحيح، عبد الله بن عباس: نابعٌ، عبد الله بن شداد بن الهام: نابعي نفقة أيضاً. قوله: لا تواضعوه كتاب الله: أصل المواضعة المراهنة، فهو يريد تعكمهم كتب الله في المحادة فكأنهم وضعوه حكماً بينهم. الْثَّبَت: الحجة والبينة. (شافك)
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

٢١ - (٨٨) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضر، عن علي قال:

"بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، إنك تبعثني إلى قوم هم أحسن مني لأنه قبض بينهم، قال: أذهب، فإن الله تعالى سيبث لسائتك وتهدى قلبك".

٢٢ - وأورد في (٨٣) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني يحيى، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخترى، عن علي قال:

"بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأنا حديث السن، قال: قلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء؟ قال: إن الله سيهدى لسائتك ويبث قلبك قال: فذا شككت في قضاء بين اثنين بعد".

٢٣ - (٨٨) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا الربيع - يعني ابن أبي صالح الأسلمي - حدثني زيد بن أبي زيد: سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال:

"أشهد الله رجلاً مساوياً سمع رسول الله ﷺ يقول يوم غدير خم ما قال؟ فقام اثنا عشر بدريًا فشهدوا".

١١١
٢٤ - [٨٨/١] حدَّثنا عبد الله، حَدِّثَنَا أبي، حَدِّثَنَا أبو سعيد مولى بني هاشم،
حدّثنا إسحاق بن مسلم العبدي، حدّثنا أبو كثير مولى الأنصار، قال:
"كنت مع سيدي مع علي بن أبي طالب حيث قُتل أهل النهروان، فكان الناس
وجدوا في أنفسهم من قتله، فقال علي: يا أبا الناس، إن رسول الله 
قد حدثنا بأقوام بعمران من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ثم لا يرجعون فيه
أبداً حتى يرجع السهم على فوقعه، وإن آية ذلك أن فيهم رجل أسود خذد اليد،
إحدى يدها١٥ كندى المرأة، لها حلمة كحلمة ثدي المرأة، حوله سبع هلبات،
فالتمسوا، فإني آراء فيهم، فالتمسوا فوجدوه إلى شفتي النهر تحت القتلى،
[فأخير جوهر] فكرّ علي فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله، وإنبه لتقلد قوساً له
عربية، فأخذها بهذا فجعل بطعن بها في نخجته وقيل: صدق الله ورسوله،
وكيار الناس حين رأوه واستنفروا، وذهب عتهم ما كانوا يجدون١٥.
٢٥ - [٨٩/١] حدثنا عبد الله، حَدِّثَنَا أبي، حَدِّثَنَا يونس، حَدِّثَنَا حماد، عن
عبد الله بن محمّد بن عقيل، عن محمّد بن علي جيلب، عن أبيه قال:
كان رسول الله ﷺ ضخم الرأس، عظيم العينين هدب الأشفار، مشرب
الأعين بحمراة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفاً كأنها يمشي في صعد، وإذا
انتفت النفت جماعاً شن الكفنيين والقدمين١٥٢٣.(١)

(١) في المطبوع: (مثنيه).
(٢) ح: ١٧٣: إسناده صحيح، إسحاق بن مسلم العبدي القياسي: ثلاثة أبو كثير مولى الأنصار:
ذكره البخاري ولم يذكر فيه حرحاً. الفوق: موضوع اليوتر من السهم، فلبابات: شعرات أو
خصائص من الشعر. في مجموعه: كتب بها المخططة النافية. (شافر).
(٣) ح: ١٨٤: إسناده صحيح، محمّد بن علي: هو ابن الحفية، وهو خال عبد الله بن محمّد بن س.
المختار من مسند علي بن أبي طالب

27- [1/91] حديثنا عبد الله، حديثي علي بن حكيم الأوذي، أنا أبا شريك، عن
عثمان بن أبي رزعة، عن زيد بن وهب قال:

"قدم علي مرتين على قوم من أهل البصرة من الخوارج، ففيهم رجل يقول له:
الجعد بن بعجة، فقال له: اتق الله يا علي فإنك ميت، فقال علي: بل مقتول ضرية
على هذا تخشب هذه - يعني升降ه من رأسه - عهد معهود، وقضاء مقضي، وقد
خاب من اقترى، وعانيه في لباسه، فقال: ما لكم وللباس، هو أبعد من الكبر،
وأجد أن يقتدي بي المسلم". 15

27- [1/91] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثنا يعقوب، حديثنا أبي، عن أبي
إسحاق قال: وذكر محمد بن كعب القرظي، عن الخراط بن عبد الله الأعور قال:

"قلت: لا أعرف أمير المؤمنين فلا أسألته عن سمعت العشية، قال: فجئته بعد
العشاء فدخلت عليه، فذكر الحديث، قال: ثم قال: سمعت رسول الله عز
يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد: إن أمتك مختلفة بعدك، قال: فقلت له: فأين
المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كتاب الله تعالى، به يقسم الله كل جبار، فمن
اعتصام به نجا، ومن تركه هلك، مертين، قول فصل، وليس بالحزن، لا تخلقه
الألنس، ولا تنبأ أوجاه، فيه نبا ما كان قبلكم، وفصل ما بينكم، وخبر ما هو
كائن بعدكم". 16

---

15 عقيل هذب الأشفار: الأشفار: جمع (شفر) هو حرف بين العين الذي يثبت عليه اللسع،
وهذه حروف الشعر الذي يثبت عليه وكتبه ومراد به طويل شعر الأحافين. أزرع اللون: أسس
مسته، وهو أحسن الألوان. تكفا: تفعل إلى قدم. الصعد: الطريق صاعدًا، والعقبة الشاقة. شن
الكفين والقدمين: العلبة الأصابع من الكفين والقدمين. (شاكر)
16 ح: 30، إسناده صحيح، علي بن حكيم الأوذي،نهييي: شريك: هو ابن عبد الله النعمي. (شاكر)
17 ح: 40، إسناده ضعيف جداً من أجل الخراب الأولر! (شاكر)
28- [1/2] حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن جبل أبو يوسف، أخبرنا يحيى بن عبد الملك بن حيدر بن أبي غنيمة، عن عبد الملك بن أبي سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب قال:

«لما خرجت الخوارج بالنهر قام علي في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفقو الدم الحرام، وأغاروا في سرح الناس، وهم أقرب العدو إليكم وإن تسيروا إلى العدوكم أنا أخاف أن يخلفكم هؤلاء في أعقابكم، إنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: خرج خارجة من أمتي، ليس صلاحتكم إلى صلاحهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءكم إلى قراءتهم بشيء، بقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه، لا يتجاوز حناجرهم يعمرقون من الإسلام كما يعمرق السهم من الرمية، وأية ذلك أن فيهم رجلًا له عضد وليس له ذراع، عليها مثل حلمة الثدي، عليها شعرات بيض، لو علم الجيش الذين يصيبونها ماهم على...

ما أقول: ما السبب الذي جعل أحمد شاكر يضعف سنن الحديث؟ علمًا أن الجواب معروف وذللك؛ لأن في رجال سنن الحديث رجل شيعي واحد وهو الحارث الذي ضعفت رجال السنة وكمهموه بالكنك! والحارث الأغور: هو الحارث بن عبد الله بن كعب الحمادي، وله من خواص علسي بن أبي طالب، لذلك وصفه قال عنه عبد الوهاب بن العطيف في ذيل قول ابن حجر (في حديثه ضعف) ما نقصه: الحارث الأغور الحارثي الحمادي الجوفي، كان الحارث فقهًا فرضيًا ويفضل عليًا على أبي بكر، متشعبًا غالبًا، والله تعالى على من ردته التشييع، وقد وقفه ابن بني معين، والنسائي، وأحمد بن صالح، وابن أبي داود، وغيرهم، وتكلم فيه النوري، وأبان المدني، وأبو زراعة، وأبو عدي، والدارقطني، أبو سعد، وأبو حامد، وغيرهم، ومن جرحه أبا تشييع، وأمضاً لغير ذلك، غير مضر لجرحه، والصحح عند أرباب الصناعة أن التشييع وحده ليس بجرح في الرواية، والمدار على الظن بصدق الراوي أو كذبه، والجرح الذي لم يمس لا يقبل، ولذا حمل قول من كتبه على الكذب في الراوي والعفقة، ولنا قال الذهبي: والجمر على توهينه مع روايته لهحدوده في الأبواب، اتتهي كلمة ولقد أجاد وأنصف. انظر كتاب الغزات: 2/197 بالهادي.»
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

لاسف، لا يمكنني قراءة النص العربية في الصورة. يرجى تزويدي بالنص باللغة العربية أو الإنجليزية بطريقة يمكنني قراءته.
يقول الهمداني: في الطبيعة الأولى وفيها هكذا حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا
يعقوب...إلخ.

30- [1/94] يقول شير محمد: في حديث 75 [حدثنا وهب بن جرير، حدثنا
أبي، سمعت الأعشم يحدث، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري] عن علي قال: قال
عمر بن الخطاب للناس:

ما ترون في فضلٍ فضلٌ عندنا من هذا المال؟ فقال الناس: يا أمير المؤمنين، قد
شغناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك، فهو لك، فقال لي: ما تقول أنت؟ فقالت:
قد أشاروا عليك، فقال لي: قل، فقلت: لم تجعل بقينك ظناً! فقال لنتخرج مما
قلت، فقلت: أجل، والله لأخرج من هناك، أتذكر حين يبعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم.

31- [1/95] حدثنا وكيع، حدثنا الأعشم، عن عدي بن ثابت، عن زر بن
حبش، عن علي قال:

عهد إلي النبي ﷺ أن لاحبک إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق».

32- [1/95] حدثنا وكيع، حدثنا الأعشم، عن مسلم البطين، عن علي بن
الحسن، عن مروان بن الحكم قال:

الجفيفة: قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل، وهي مبقاته أهل مصر والشام.
لم يمروا على المدينة.

1) ج: 725، أبو البختري أحاديثه عن علي مرسلة. وهب بن جرير: ثقة، أبو جرير بن حسام.
ثقة أيضًا، الحترور: أصله نفيض الرفة. (شاكر).
 روئي ابن سعد في كتاب الطبقات - من رواية سعد بن المसب - قال: كان عمر يتعزّب بالله من معضلة
ليس لها أبو الحسن يعني - علي بن أبي طالب - أنظر: فتح الباري: 13/286.
2) ج: 731، إسناده صحيح، وهو مكرر: 142. (شاكر).
المنتخب من مسند علي بن أبي طالب ﷺ

"كنا نسير مع عثمان فإذا رجل يلبس بها جمعاً، فقال: عثمان من هذا؟ فقالوا: علي، فقال: ألم تعلم أنني قد نهيت عن هذا؟ قال: بلى! ولكن لم أكن لأدع قول رسول الله ﷺ لقولك؟" "[11/95] هذَّنا وكُبِّر، هذَّنا جَرِير بن حازم وأبو عمر بن العلاء، عن ابن سيرين سمعاه، عن عبيدة، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما زار النجاح فيهم رجل مودن اليد، أو متدون اليد، أو من خذج اليد، لساعتين أو نفيخين؟"، قال: عبيدة قلت: علي

أنت سمعته من رسول الله ﷺ! قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة.

[95/11] هذَّنا وكُبِّر، هذَّنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خيبر، عن علي، قال:

"أنت أرى أن باطن القدام أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما".

(1) ح: 732، إسناد صحيح، مسلم الطيبي: هو مسلم بن عمران الكوفي، وهو ثقة. مروان بن الحكم

الحكم: ثقة غير منهم في الحديث!! (شاكر)


(2) ح: 735، إسناد صحيح، أبو عمر بن العلاء: ثقة وهو أحد القراء المشهورين والحدثاء في المسند مكركر ح: 626 و ح: 722، 720، (شاكر)

مودن اليد: أي ناقص اليد صغيرها. متدون اليد: أي صغير اليد متدونها. خذج اليد: أي ناقص اليد.

(3) ح: 737، إسناد صحيح، عبد خيبر، هو ابن يزيد الخوارجي الهسباني، وهو ثابت في حديث، ثقة.
76 - [1/95] حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عثمان الثقفي، عن سالم بن أبي الجعد، عن علي قال:

"نهانا رسول الله ﷺ أن ننزي حماراً على فرس."(1)

76 - [1/96] حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليل، حدثنا علي:

"أنّ فاطمة شكت إلى النبي ﷺ أن أثر العجبن في بديها، فأتي النبي ﷺ سبباً، فأتته تساله خادماً، فلم يجهد، فرحت، قال: فأتاني وقد أخذنا مضاجعنا، قال: فذهبت (الأقوم، فقال: مكانك، فجاء حتى يجلس، حتى وجدت)"(1) برده قدمته، فقال: ألا أدلك على ما هو خبر لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضجعكم سبحتنا الله ثلاثاً وثلاثين، وحدثتما ثلاثاً وثلاثين، وكبرتما أربعاً وثلاثين."(3)

77 - [1/96] حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي قال:

"كان رسول الله ﷺ يحب هذه السورة "سيسغ اسم ربك الأعلى"."(1)

---

(1) جائز عمره 120 سنة. (شاكر)
(2) خ: 738، إسناة صحيح، عثمان الثقفي: هو عثمان بن المغيرة. (شاكر)
(3) ص: 740، إسناة صحيح، الحكم: هو ابن عتبة. (شاكر)
(4) سورة الأعلى: ح2: 742، إسناة ضعيف جداً، لضعف ثوير بن أبي فاختة. (شاكر).

المتخب من مسنده علي بن أبي طالب

38- [1/1] حديثنا وكيع، أئبنا المسعودي، عن عثمان بن عبد الله بن هرمز، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن علي، قال:

"كان رسول الله ﷺ ليس بالطويل ولا بالقصير، ضخم الرأس واللثة، شئ الكفين والقدمين، مشرب وجهه حمره، طويل السمرة، ضخم الكراديس، إذا مشي تكفاً تكفاً، كأنه ينحى من صباب، لم أر قلبه ولا بعده مثله.

39- [1/7] حديثنا موحّد بن جعفر، حديثنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله ﷺ ابن شقيق:

"كان عثمان ينهاي عن المتعا وعلي يأمر بها، فقال عثمان لعلي: إنك كذا وكذال!

ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتنا مع رسول الله ﷺ؟ فقال: أجل، ولكننا كنتا خائفين.

40- [1/8] حديثنا عبد الرحمن، حديثنا زهير عن عبد الله ﷺ يعني ابن محمد بن عقيل - عن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله ﷺ:

"أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل الحراب له طهورًا، وجعلت أمي خير الأمم.

41- [1/9] حديثنا يحيى بن آدم، حديثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي قال:

"لما خرجنا من مكة أتبعنا ابنة حمزة تنادي: يا عم! ويا عم قال: فتناولتها

(1) ح: 742، إسناده صحيح، البخاري: مادر من شعر السعد، الصحب: الموضع المنحر. (شاكر)
(2) ح: 756، إسناده صحيح، (شاكر)
(3) ح: 763، إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن عقيل: نفحة (شاكر)

139
بيدها فدمعتها إلى قاطمة، فعلقت: دونك ابنة عمك، قال: فللي قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر: ابنة عمي وخالتي عندي - يعني أسماء بنت عيسى - وقال زيد: ابنة أخي، وقلت: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، فقال رسول الله ﷺ: أما أنت يا جعفر فأشبها حنفي وخلفي، وأأما أنت يا علي ﷺ وآنا منك، وأما أنت يا زيد فأخوينا ومولاتنا، والجارية عند خالتنا، فإنما الخالة والدة، قلت: يا رسول الله، ألا تزوجها قال: إني ابنة أخي من الرضاعة».

24 [99/61] حدثنا حجاج وأبو نعيم، قالا: حدثنا مطير، عن القاسم بن أبي بزة، عن أبي الطفيل، قال حجاج: سمعت عليا يقول: قال رسول الله ﷺ:

«لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله ﷺ رجلا ممنا، يملؤها عدلا كما مملكت جوراء».

قال أبو نعيم: رجلا ممنا. قال: وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن أبي الط菲尔 عن علي ﷺ.

34 [99/61] حدثنا حجاج، حذناني إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هاني، عن علي ﷺ: قال:

«الحسن أشبه الناس برسول الله ﷺ ما بين الصدر إلى الرأس، والحسن أشبه الناس بالنبي ﷺ ما كان أسفل من ذلك».

1 (1) ح: 770، إسناده صحيح، رواه إسحاق كما في نسخ الرابعة: 267، وأبو داود: 262 (شاذك).


3 (3) ح: 774، إسناده صحيح، هانئ هو ابن هانئ، الحمداني، رواه الترمذي: 241/641، وسند آخر (شاذك).

130
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

44- [1/99] حدّثنا حجاج، قال: يونس بن أبي إسحاق، أخبرني عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أذنب في الدنيا ذنبًا فعوقب به فلله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستر الله عليه وعفا عنه فلله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه».

5- [1/99] حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدّثنا يحيى بن سلمة يعني ابن كهيل - قال: سمعت أبي يحدث عن حبة الغرني، قال:

«رأيت علباً ضحك على المنبر لم أره ضحك ضحكاً أكبر منه، حتى بدأ نواجذته، ثم قال: ذكرت قول أبي طالب، ظهر علينا أبو طالب وأننا مع رسول الله ﷺ، ونحن نصلي بطن نخلة، فقال: ماذا تصنعون يا ابن أخي؟ نفخه رسول الله ﷺ إلى الإسلام، فقال: ما بالذي تصنعون بأس؟ - أو بالذي تقولان بأس؟ ولكن والله لا تعلوني أستا أبداً؟ وضحك وجهاً لقول أبيه، ثم قال: اللهم لا أعترف أن عبداً لك من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك - ثلاث مرات - لقد صلت قبل أن يصلي الناس سبعاً».

46- [1/99] حدّثنا وكعب، عن ابن أبي ليلة، عن المنهاج، عن عبد الرحمن بن أبي ليلاء، قال:

________________________

(1) في المطروح، (يونس بن إسحاق).
(2) ج: 775، إسناده صحيح، رواه الحاكم: 445/2 بطرق آخر. (شاكري)

شInject, Rehearsal, and Grass. (شاكري)

131
كان أبي يسر مع علي، وكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء، وثياب
الشتاء في الصيف، فقال له: لو سأله فقدل: إن رسول الله ﷺ بعث إلى
يأهود الأعين يومن خير، فقلت: يا رسول الله، إن أرمد العين، قال: فتغل في
عيني وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فا وجدت حرا وبردا منذ يوم،
وقال: لأعطني الراية رجلا يحب الله ورسوله ويجب الله ورسوله، ليس بفرار
فتشرف لنا أصحاب النبي ﷺ فأعطانيها.

ف7- [1/101] حديث عبان، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا قيس بن الربع، عن
أبي المقدام، عن عبد الرحمن الأزرق، عن علي قال:
«دخل عليّ رسول الله ﷺ وأنا نائم على المنامة، فاستسقى الحسن- أو
الحسن- قال: فقام النبي ﷺ إلى شاة لنا بكياً، فحلبها فدبرت فنجاء الحسن
ففتح النبي ﷺ، فقالت فاطمة: يا رسول الله، كأنه أحبها إليك؟ قال: لا، ولكن
فنشق قبله، ثمّ قال: إنّي وإياك وهذين وهذا الرائد في مكان واحد
يوم القيامة».

(1) ح: 778، إسناده حسن، ابن أبي ليلى هو شيخ وكيع: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
الأنصاري الفقهاء، ثقة صدوق عدل. المحقق: هو ابن عمرو الأسدي. أبو ليلي الأنصاري هو
والد عبد الرحمن وهو صحابي شهد أحدا، فتشرف له أصحاب النبي: أي تطلعوا لها ما فيها من
فضل وشرف. (شاكر)

بسم الله الرحمن الرحيم

(2) ح: 796، إسناده صحيح، أبو المقدام: هو ثابت بن هرمز الكوفي الحداد، وهو ثقة، وفقه أحمد
وأبي معين وابن داود وترجمه البخاري في الكبير: 1/171/1 ولم يذكر فيه جريحا. واحتفل في
عبد الرحمن الأزرق من هو. الشاة البكري والبيكية: النبي نزل عليها، وقيل انقطع. (شاكر)

المنامة: أي موضع النائم.
يقول شرّ الباحث: روّي الحاكم في الجزء الثالث من (المستدرك) بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنّ النبي ﷺ دخل على فاطمة ﷺ فقال: إن وياك وهذا النائم - يعني علياً - وهما - يعني الحسن والحسين - لفي مكان واحد يوم القيامة.

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وأوردอ عاصم بن حميد الحنافٍ في أصوله ورواه عن أبي بصير، عن أبي جعفر، فقال: حدثني ميمونة الهلالية زوج النبي ﷺ: "أن رسول الله ﷺ جاء... وساق الحديث بتهمه بأدنى تفاوت". وهذا الأصل من الأصول الباقية إلى زماننا.

وأورد سليم بن قيس الهلالية في كتابه، ورواه عن علي ﷺ وعن سليمان وأبي ذر، والمقداد قال: "دخل رسول الله ﷺ على ابنته فاطمة... إلخ.

مرداد 48-11/101 [49-11/102] حدثنا عفان، حدثنا حمّاد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان: "أن علي بن أبي طالب شرب قائياً، فنظر إليه الناس كأنهم أنكروه، فقال: ما تظرون؟ إن أشرب قائياً فقد رأيت النبي ﷺ يشرب قائياً، وإن أشرب قاعداً فقد رأيت النبي ﷺ يشرب قاعداً".

مرداد 49-12/102 [49-12/103] حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا محمد يعني ابن راشد - عن عبد الله بن مهدي بن عقيل، عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبو فضالة من أهل بدر، قال: قال.
خرجت مع أبي عائداً لعلي بن أبي طالب من مرض أصابه ثقل منه، فقال: فقال له أبي: ما يقيمك في منزلك هذا؟ لو أصابك أجلك لم يّكل إلا أعراب جهينة، تحمل إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك، فقال علي: إن رسول الله ﷺ عهد إلي أن لا الموت حتى أؤمر ثم تغضب هذه - يعني خيتيه - من دم هذه.

معنى هامته - فقال وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفين:

50 - [1/104] حدثنا عفان، حدثنا حداد، حدثنا عطاء بن السائب، عن أبيه عن علي:

(5) 104: 11 / 100: 11

عن أبيه: ﷺ رسول الله ﷺ لَيْتَ مَرْأَةً وَرَحْمَى وَسَيَافَةً وَجِرْثًى.

51 - [1/105] حدثنا عفان، حدثنا حداد بن سلمة، أبانا حاجج، عن الحسن بن سعد، عن أبيه:

(6) 105: 14 / 101: 15

أن يختص صفيحة كانا من سبي الخمس، فزئنت صفيغة برج من الخمس، فولدت غلالاً، فادعا الزاني، وختصصها إلى عثمان، فرفعها إلى علي بن أبي طالب، فقال علي: أقضي فيها بقضاء رسول الله ﷺ، ﷺ الولد للفرشة والمعاهر المجر، وجلدهما خسنين خسنين.

١٣٤
المتبخ من مسند علي بن أبي طالب

52 - [1098] حدثنا لؤلؤ بن القاسم بن الوليد الهمداني، حدثنا إسرائيل، حدثنا

إبراهيم يعني ابن عبد الأعلى - عن طارق بن زياد، قال:

خرجنا مع علي إلى الخوارج، فقتلهم ثم قال: انظروا فإن نبي الله ﷺ قال: إن يخرج قوم يتكلمون بالحق لا يجوز حلقاتهم يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية، سيأتيهم أن منهم رجلا أسود خرج السيد، في بدء شعرات سود، إن كان هو فقد قتلهتم شر الناس، وإن لم يكن هو فقد قتلت خير الناس، فبينا، ثم قال: أطلبوه فلتبنا، فوجدنا المخرج، فخررننا سجوداً وخرج علي معنا ساجداً. غير أنه قال: يتكلمون بكلمة الحق.

53 - [1087] حدثنا أسود - يعنى ابن عامر - أنباؤنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن

هاني بن هاني، عن علي، قال:


54 - [1091] حدثنا أسود بن عامر، حدثنا عبد الحميد بن أبي جعفر - يعني

القراء - عن إسرائيل، عن أبي بإسحاق، عن زيد بن يشيع، عن علي، قال:

قيل: يا رسول الله، من يؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر... إلى أن قال:

وإن تؤمروا علياً ولا أراكم ناعمين تجدوه هادياً مهدياً بأخذكم


(2) ح: 57، إسناده صحيح، (شاكر).
الطريق المستقيم

يقول شير محمد: هذا الحديث أوردته ابن حجر في (الصواعق) ص 27، وأوردته أبي نعيم في (الحلية) في ترجمة علي، بإسناد ذكره، عن حذيفة بن اليحان قال: "قالوا: يا رسول الله ألا تستخلف عليا؟ قال: إن تولوا عليا تجدوه هاديا مهدياً، يسلك بكم الطريق المستقيم.

ورواها طريق آخر عن حذيفة قال: "قال رسول الله: أن تستخلفوا علياً وما أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يحملكم على المهجبة البيضاء".

ثم أوردته بإسناد عن علي، عن النبي، مثله..."

55 - [111] حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن سبئ، عن حنش، عن علي، قال:

"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم أسلموني وأنا حديث لا أبصر القضاء؟ قال: فوضع يده على صدر ي وقال: اللهم بثت لسانه واهد قلبه، يا علي، إذا جلس إلتك الخصمان فلا تتصرف بينهما حتى تسمع من الآخر كأنك سمعت من الأول، فإن كنت إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، قال: فما اختلف علي قضاء بعد - أو ما أشكل علي قضاء بعد".

56 - [111] حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن المنهال، عن عبد الله الأسدي، عن علي، قال:

1) (ح 882، إسناده صحيح)، 2) (الصواعق المخروطة 1/15، حديث الأولية 44/12، أنظر الغدير 14/12 - 15) باهامش نجد منابعه.

136
لمّا نزلت هذه الآية: "وَأَنْذَرُ عَشَرَيْنَ عَشَرَيْنَ" قال: "جمع النبي ﷺ أهل بيته، فاجتمع ثلاثون، فأكلوا وشربوا، قال: فقولهم: من يضمن عندي ومواعيدي ويكون معي في الجنّة؟ ويكون خليفتي في أهل؟ فقول رجل لم يسمه شريك: يا رسول الله، إن كنت بحرًا، من يقوم بهذا؟ قال: ثم قال الآخر، قال: "فعرض ذلك على أهل بيته، فقال علي: أنا..."

57- [1/13] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن خيئمة، عن سويد بن غفلة، قال: قال علي:

"إذا حذختكم عن رسول الله ﷺ حديثًا فلان آخر من السهاء أحب إلي من أن أكتب عليه، وإذا حذختكم عن غيره، فإني أنا رجل مقارب، والحسب خدعة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: يخرج في آخر الزمان قوم أحدث الأسانس، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البيرة، لا يتجاوز إليههم جناجرهم، فأتينا لقيمواهم فاقتلواهم، فإن قتلهم أجر لم تقتلهم يوم القيامة.""

58- [1/14] قال عبد الله بن أحمد: حدثنا إسحاق بن إسياعيل، حدثنا وكيع:

"حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، قال:

" كنت أرى أنّ باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتي رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما."


---

(1) سورة الشعراء: 214
(2) ح: 883، إسناده حسن: المنهال: هو ابن عمرو الأصلي، عباس بن عبد الله الأصلي ذكره ابن جناب في الآيات. (شاكر)
(3) ح: 912، إسناده صحيح، وهو مكرر في المسند. (شاكر)
(4) ح: 917، إسناده صحيح، والحديث مكرر ح: 772. (شاكر)
59 - [116/1] حدثنا حجاج، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هاني بن وهب، بن بريهم، عن علي:

"أنا ابنة حمة تبعتهم تنادي: يا عم! يا عم! فتناولها علي فأخذ بيدها وقال:
لفاتمة: دونك ابنتك عمك فحوَّلها، فاختصمت فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي:
أنا أخذتها وهي ابنتي عمي، وقال جعفر: ابنتي عمي وخالتها نَعْطِي، وقال زيد: ابنة
أخي، فقضى بها رسول الله ﷺ حالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، ثم قال لعلي:
أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلق مي وخلقني، وقال لزيد: أنت
أخونا ومولانًا، فقال له علي: يا رسول الله ألا تزوج ابنة حمة؟ فقال: إنَّها ابنة
أخي من الرضاعة.

60 - [116/1] حدثنا هشيم، أبا أبو عامر المزي، حدثنا شيخ من بني تميم قال:
خطبنا علي - أو قال: قال علي -: أتي على الناس زمان عضوض بعض الموسر
على ما في يديه، قال: لم يأمر بذلك، قال الله ﷺ: "وَلَا تَنَّمِسُوا الْفَضَّلَ بَيْنَكُمْ" (110)
وينهد الأشرار، ويستدل الأخيار، ويسبح المضطرون: قال: وقد نهى رسول الله ﷺ عن
عن بيع المضاربين، وعن بيع الغرر، وعن بيع الشرمة قبل أن تدرك.

61 - [116/1] حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريف، عن السدي، عن عبد
خير قال:
"رأيت علياً دعاً به ليتوضأ، فتمسح به تسحاباً، وممسح على ظهر قدميه، ثمّ

(1) ح: 931، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: 770 في المسند. (شافعي).
(2) سورة البقرة: 237.
(3) ح: 937، الغرر في اللغة: كل ما له ظاهر غريب وباطن مكره. وفي الإصطلاح: كل ما هو
جهول الحصول وجهول الصفة.

138
المتحب من مسند علي بن أبي طالب

قال: هذا ضوء من لم يحدث، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ مسح على
ظهر قدميه رأيت أن بطولها أحق، ثم شرب فضل وضوته وهو قائم، ثم قال:
أين الذين يزعمون أن لا ينبغي لأحد أن يشرب قانص؟!

۲۲- [١٩٧١] حدثنا حجاج، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن
مضر، عن علي قال:

"لما قدمنا المدينة أصبنا من ثارها، فاجتوبناها، وأصابنا بها وعك، وكان
النبي ﷺ يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركون قد أقبلوا سار رسول الله ﷺ إلى
بدر -وبدر برع - فسبقتنا المشركون إليها، فوجدنا فيها رجليهم منهم، رجلاً من
قريش، ومولى لعقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فانغلفت، وآما مولى عقبة فأخذناه،
فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فقول: هم والله كثير عددهم، شديد بأعشابهم، فجعل
المسلمون إذا قال ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى النبي ﷺ، فقال له: كم القوم؟
قال: هم والله كثير عددهم، شديد بأعشابهم، فجهد النبي ﷺ أن يخبره كم هم فأمس،
ثم إن النبي ﷺ سأله: كم بنحرون من الجزير؟ فقال: عشرة كل يوم، فقال: رسول
الله ﷺ: القوم ألف، كل جزيرة لمائة وسبعين، ثم إن أصابنا من الليل طين من مطر،
فانطلقا تحت الشجر والحجف تستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله ﷺ يدعو ربه ﷺ
ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعد، قال: فلما أن طلع الفجر
نادى: الصلاة عباد الله، فاجه الناس من تحت الشجر والحجف، فصل بناء رسول
الله ﷺ وحضر على القتال، ثم قال: إن قبقو تحت هذه الفلوج الحمراء من
الجبل، فلما دنا القوم منها وصابناهم إذا رجل منهم على جبل له أشر يسير في القوم،
قال رسول الله ﷺ: يا علي، ناد في حزرة، وكان أقربهم من المشركين، من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله ﷺ: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فسأ أن يكون صاحب الجمل الأحمر، فجاء حزرة فقال: هو عتبة بن ربيعة، وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوماً مستميتين، لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم، أعصوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة، وقد علمتم أنى لست بأبنكم، فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضسه، قد ملأت رثتك جوفك رعباً، فقال عتبة: إياي تعير يا مصير استه؟ ستعلموا اليوم أبنا الجبان، قال: فبرز عتبة وأخوه شببة وابنه الولد حمية، فقالوا: من بارزاً فخرج فتية من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن بارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب، فقال رسول الله ﷺ: قم يا علي، وقم يا حزرة، وقم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة، فقتلنا منهم سبعين، وأسرنا سبعين، فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيأ، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهها على فرس أبلق ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال: اسكت، فقد أبدلى الله تعالى بملك كريم، فقال علي: فأسرنا، وأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلًا ونوفل بن الحارث.

(1) 278-277/448، بإسناد صحيح، نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ، هذا ميكي.
المختصر من مسند علي بن أبي طالب

36- (118/118) قال عبد الله بن أحمد: حديثنا علي بن حكيم الأوفي، ابننا
شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، وعن زيد بن يشع الله:

«شدد علي الناس في الرحمة: من سمع رسول الله ﷺ يقول يوم غدير خم إلا
قاؤه: فقام من قبل سعيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا أنهم سمعوا
رسول الله ﷺ يقول لنا يوم غدير خم: أيّاس الله الأول بالمؤمنين؟ قالوا: يل؟
قال: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وإلي وانت. وعد من عادنا».

44- (118/118) قال عبد الله بن أحمد: حديثنا علي بن حكيم، أبنا عائشة شريك، عن
أبي إسحاق، عن عمر بن ذر مثل حديث أبي إسحاق - يعني عن سعيد وزيد-
وزاد فيه: «وانصر من نصره، واخذ من خذله».

50- (118/118) قال عبد الله بن أحمد: حديثنا علي، أبنا شريك، عن الأعمش،
عن حبيب (بن أبي) ثابت، عن أبي الطفيل، عن زيد بن أرقم، عن النبي ﷺ، مثله.

66- (119/119) قال عبد الله بن أحمد: حديث علي بن عمر القواريري،
حديث يونس بن أرقم، حديث زيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال:

«شهدت علياً في الرحمة: إن عبد الله من سمع رسول الله ﷺ يقول
يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه ليا قام فشهد? قال عبد الرحمن: فقام
اثناء عشر بدرياً كذل أنظر إلى أحدهم، فقالوا: نشهد إنما سمعنا رسول الله ﷺ
يقول: يوم غدير خم: ألسنت الأول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاهم؟ فقلنا:

(1) ح: 950، إسناد صحيح، سعيد بن وهب الهندي الحبشي، نابع ثقة فتنه، أدرك زمن رسول
الله ﷺ. (2) ح: 951، إسناد صحيح، عمرو ذو الطي الوسيمي، كوفي نابع ثقة مهله، وما
(3) ح: 952، إسناد صحيح، الحديث ليس من مسند علي إلاما من مسند زيد بن أرقم (شاكر).

141
بلآ يا رسول الله، قال: فَمَن كَتَب مُولَاه فَعِل مُولَاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاده.

67- [1/19] قال عبد الله بن أحمد: حَذَّنَا عَمَّر بن عَمَّر الْوَكِيْمِيُّ، حَذَّنَا زيد ابن الحبَّاب، حَذَّنَا الوليد بن عقبة بن نزار العنْسِيُّ، حَذَّنَا سُيَّانِي بن عَبَيد بن الوليد العبيسي، قال: دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال:

«أَتَنَشَّدُ اللَّهُ رَجَالًا سَمَع رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وشَهِدَ يَوْمٍ»

فُحِيَّم إِلَّا قَامَ وَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ قَدْ رَأَهُ؟ فَقَامَ أَثْنَاء عَشْرٍ رَجَالًا فَقَالَوا: قَدْ رَأَيْنَا وَسَمَعْنَاهُ وَأَذْهَبْنَا مِنْهُ وَقَامَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ لَّمْ يَقُومَا، فَدَا عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَهُمْ دَعْوَتِهِ. 

68- [1/120] قال عبد الله بن أحمد: حَذَّنَا عَمَّر بن عَمَّر الْوَكِيْمِيُّ، حَذَّنَا عَمَّر بن المَنِهَّال أَخو حَجَاجِ بْنِ ثَيْث، حَذَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ إسْحَاق، حَذَّنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَلِيِّ، عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلِي، قال:

«كَانَ عَلَيْنَا أَنْ أَبِي طَالِبٍ إِذَا سَمَعَ الْمُؤْذِنَ يَأْوِذُنَّ قَالَ كَيْ يَقُولُ، فَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّنَّى إِلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَلَيْنَا: أَشْهَدُ أَنَّنَّى إِلَّا اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الَّذِينَ جَعَلُوا مُحَمَّدًا هُمُ الكَاذِبُونَ»

69- [1/120] حَذَّنَا ابن الأَشْجِعِي، حَذَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عن سُفيان بن عَلِيَّ، عن السَّرِّيُّ، عن

---

المختصر من مسند علي بن أبي طالب

عبد خير، عن علي:

«أنا دعا بكوز من ماء، ثم قال: أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكرهون الشراب قاتل؟ قال: فأخذ فشرب وهو قائم، ثم توضأ ووضوءاً خفيفاً ومسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله ﷺ للطاهر ما لم يحدث».

70 - [120] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلة، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ:

«إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل من حوله: يحمِيك الله، وليقل هو: يهدِيك الله ويصلِح بالكم».

---

(1) ج: 470، إسناده صحيح. (شاكِر)

توضيح: الخبر يشير إلى وضوء علي ﷺ، ويعتقد أنه مسح، لكن وردت عبارة دوامسح على نعليه، وليس المصوصد من المسح على التعلين فعلاً، بل إرادة المسح على القدمين واضحة؛ لكون التعلين مفتوحة الظاهر، فيمكن أن يمسح على قدميه وهو لا يبسّ نعليه.

إلا أن عبارة دوامسح على نعليه، تعريف، والصحيح ما رواه أحمد في مسنده في غير هذا الطريق، بل عن طريق آخر، وهو عن النزال بن سرة قول:

درافت علي ﷺ على الظهر ثم قعد خواتين الناس، فلما حضرت العصر أتى ينور من ماء، فأخذ منه كفاً فمسح وجهه وزراعته ورأسه ورجله، ثم أخذ فضله فشرب قائمًا وقال: إننا يكرون هذا، وقلت رأست رسول الله ﷺ فجعله، وهذا وضوء من لم يحدث. (مسند أحمد: 153).

وفي موضع آخر رواه أحمد في مسنده عن النزال، لكن عن طريق عبد الملك بن ميسرة وليد فيه على نعليه، وفيه هكذا: فمسح بهديه وزراعته ووجهه ورأسه ورجله، ثم شرب فضله وهو قائم، إلى آخر الحديث. وهو موافق لملحба أهل البيت ﷺ فإن المسح على القدمين مذهب علي وابن أبي طالب، ووجاز المسح على السطرين.

منهج عثمان الذي أحدث في الوصوء وزاد فيه، والحديث محل البحث ناظر إلى ذلك، فلا حك.

(2) ج: 472، إسناده حسن، علي بن مسهر القرشي الكوفي: حافظ اللغة. ابن أبي ليلة: هو عُمَّد بن عبد الرحمن. عيسى: هو أخوه عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليله، وهو ثقة. (شاكِر)
71 - [1/12] [ع] عبد الله بن أحمد: حدّثني عبيد الله بن عمر القرآري، حدّثنا حمّاد بن زيد، أبنا أبي، عن محمد، عن عبيدة قال:

ذكر علي أهل النهراون، فقال: فيهم رجل موسن اليد، أو مهدون اليد، أو مدخج اليد، لولا أن تبطروا لنباتكم بها وعد الله الذين يقللونهم على لسان مطيع، قال: أنت سمعت منه؟ قال: أي ورب الكعبة.

72 - [1/12] قال عبد الله بن أحمد: حدّثني محمد بن أبي بكر المقدسي، حدّثنا حمّاد بن يحيى الأبح، حدّثنا ابن عون، عن محمد بن عبيدة قال:

لا أرى قتل علي أهل النهراون، قال: النمسوه، فوجدوه في حفرة تحت القتلى فاستخرجوه، وأقبل علي على أصحابه فقال: لولا أن تبطروا لأفرختم ما وعد الله من يقتل هؤلاء على لسان مطيع، قال: أنت سمعته من رسول الله؟

قال: أي ورب الكعبة.

73 - [1/12] قال عبد الله بن أحمد: حدّثنا محمد بن أبي بكر بن علي المقدسي، حدّثنا حمّاد يعني ابن زيد - عن أبي وهشام عن محمد، عن عبيدة:

أن علياً ذكر أهل النهراون فقال: فيهم رجل موسن اليد، أو مهدون اليد، أو مدخج اليد، لولا أن تبطروا لنباتكم ما وعد الله الذين يقللونهم على لسان مطيع، فقلت: يا أبى! أنت سمعته؟ قال: أي ورب الكعبة.

74 - [1/12] حدّثنا يحيى، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عبيد قال:

| (1) | ح: 992، إسناد صحيح، وهو مكرر ح: 904 و 912 في المسند. (شاكر) |
| (2) | ح: 983، إسناد صحيح، حمّاد بن يحيى الأبح: الفتى. (شاكر) |
| (3) | ح: 988، إسناد صحيح، وهو مكرر ح: 982. (شاكر) |
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلت: هل عهد إليه نبي الله ﷺ شيئاً لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: وكتب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم بدء على من سواهم، ويسعى بذلهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحداً حدثنا أو أوى حدثنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

76– [1/123] حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن أبيه قال:

«قال رسول الله ﷺ: مفتاح الصلاة الطهور، وتوضيدها التكبير، وتحليلها التسليم».


قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال:

«كنت أرى أن باطن القديمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح ظاهرهما».

75– [1/125] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن شببة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضر، عن علي قال:

«ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله ﷺ تحت شجرة بصيالي وبيكي حتى أصبح».

(1) ح: 993، إسناده صحيح، قيس بن عبيد القيسي الصحبي: نابي ثقة من كبار الصحابة، قدم المدينة في خلافة عمر. (شاكير)

(2) ح: 1006، إسناده صحيح، ورواه أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. (شاكير)

(3) ح: 1013، إسناده صحيح، وهو مكرر، ح: 918 في مسنده أحمد. (شاكير)

(4) ح: 1022، إسناده صحيح، ذكره الحافظ ابن كثير في اللفت. (شاكير)
78- [126/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا مطلب بن زياد، عن السدي، عن عبد خير، عن علي:

"في قوله: "إن الله آتى منذرًا، ولكل قوم هاد" قال رسول الله ﷺ: المنذر والهاد رجل من بني هاشم.""

79- [127/1] حدثنا عبد الرحمن، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي قال:

"لتأحضر الناس يوم بدر آتينا برسول الله ﷺ، وكان من أشد الناس ما كان - أو لم يكن - أحد أقرب إلى المشركين منه.""

80- [128/1] حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش، عن علي قال:

"عهد النبي ﷺ أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يغضبك إلا منافق.""

81- [129/1] حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة، عن سبأ بن حرب، عن حنش الكحاني:

"إن قوماً باليمن حفروا زية لأسد، فوقع فيها، فنقاب الناس عليه، فوقع فيها رجل، فتعلق الآخر، ثم تعلق الآخر بآخر، حتى كانوا فيها أربعة، فتنازع في ذلك حتى أخذ السلاح بعضهم لبعض، فقال لهم علي: أنتظروا مائتين في...

(1) سورة الرعد: 7.


(3) ح: 1042، إسناده صحيح. (شاكر).

(4) ح: 1043، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: 731 بإسناده ولفظه. (شاكر).
المتخب من مسند علي بن أبي طالب ﷺ

أربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء إن رضيتتم، للأول ربع الدية، ولثاني
ثالث الدية، ولثالث نصف الدية، ولرابع الدية، فلم يرضوا بقضاء، فأتنا
النبي ﷺ، فقال: سأقضي بينكم بقضاء، فاخر بقضاء علي، فأجازهٌ. (1)

82 - [1/129] حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن زيد بن
سعد بن عبادة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، عن النبي ﷺ قال:
لا طاعة لبشر في معصية الله. (2)

83 - [1/129] حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن محمد بن الحنفية، عن علي قال:
قلت رسول الله ﷺ: مفتاح الصلاة وضوء، وتحريمهما الكبیر، وتحليلها
المسلم. (3)

84 - [1/129] حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان وشعبة، عن منصور، عن هلال,
عن وهب بن الأجداع، عن علي، عن النبي ﷺ، أنه قال:
لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشم مرفعة. (4)

85 - [1/130] قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النصيري، حدثنا
أبو عوانة، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي قال:
قال رسول الله ﷺ: من كذب علي متعمداً فليتبأ مقعده من النار. (5)

(1) ح: 133، إسناده صحيح، وهو مختصر ح: 373 و545 ومطروح ح: 1309 من المسند. (شافعي)
(2) ح: 105، إسناده صحيح. (شافعي)
(3) ح: 176، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: 1061 من المسند. (شافعي)
(4) ح: 173، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: 110، وذكره أحمد بسند آخر في ح: 1761. (شافعي)
(5) ح: 175، إسناده ضيف، لضعف عبد الأعلى الطلعي. والحديث مروي بإسناد صحيح في
المسند تحت رقم: 45 و1007 و1201 عبد الأعلى بن حماد النصيري: ثقة، روى عنه البخاري.
۲۶—۱۳۰۷/۱۳۱/۱۳۱۱ حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عبد الله بن سبع قال: سمعت عليا يقول:
«لتخضين هذه من هذا، فإني نظرت في الأشقي؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبير عترته! قال: إذن الله تقتلون، يغيب قاتلي... الحديث».

۸۷—۱۳۰۸/۱۳۱۱ حدّثنا وكيع، حدّثنا الأعمش، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة قال: قال علي:
«إذا حدّثتمكم عن رسول الله ﷺ حديثاً فلان آخر من السهاء أحسب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدّثتمكم فيها ببني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: يخرج قوم في آخر الزمان أحدث الأسئلة، سفهاء - وقال عبد الرحمن: أسفاه الأحلاف - يقولون من قول خير البرية، يقرأون القرآن لا يجاز حناجرهم - قال عبد الرحمن: لا يجاز إياهم حناجرهم - يركزون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموه فاقتلوهم، فإنّ في قتلهم أجراً من قتلهم عند الله يوم القيامة - قال عبد الرحمن: فإذا لقيتهم فاقتلوهم، فإنّ قتلهم أجراً من قتلهم يوم القيامة».

۸۸—۱۳۱۱ حدّثنا وكيع، حدّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن مسلم وعبد الله بن أحمد وغيرهم، (النورسي) نسبة إلى (النور) وهو اسم غر بالكشف عليه عداسة قري. (شاكري)
(١) ح: ٢٨٥، إسناده صحيح، عبد الله بن سبع ذكره ابن حبان في الثقات، وقال لأبيه سبيع (بالنصيفر)، الحديث في مجموع الزوالد: ١٣٧/٧ وقال: رواه أحمد وأبو عبيه، ورجاله رجال}
الصحيح غير عبد الله بن سبيع، وهو ثقة، ورواه البزار بإسناد صحيح. (شاكري)
(٢) ح: ١٠٨٦، إسناده صحيحان، رواه أحمد عن وكيع، عن الأعمش، وعن عبد الرحمن بن محمد، عن الثوري، عن الأعمش، والحديث مكرر م١٦٢، ٩١٢ من المسند. (شاكري)
المختار من مسند علي بن أبي طالب

علي قال:
"قضى النبي ﷺ بالدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون: "من بعده وصي يوصي
بها أو دين" (1) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات" (2).

98-99 [1/131] قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبد الله بن عمر القواريري،
 حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن زبيد، عن سعد بن عبیدة، عن أبي عبد الرحمن
السلمي، عن علي، عن النبي ﷺ قال:
"لا طاعة لمخلوق في معصية الله" (3).

90-91 [1/132] حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن زيد، عن سعيد بن
المصيب قال: قال علي:

"قلت: يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتنة في قريش؟ قال: ومن هي؟
قلت: أبنة حزرة، قال: أما علمت أنما أختي من الرضاعة؟ إن الله حرم من
الرضاعة ما حرم من النسب" (4).

91-92 [1/132] حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن
علي قال:

"قال رسول الله ﷺ: قد عفوتم لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا
ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهماً" (5).
92 - [1/133] قال عبد الله بن أحمد: حدثني سويد بن سعيد، أخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي، عن أبي إسحاق، عن هيئة بن مريم، عن علي:

«أن رسول الله ﷺ قال: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإن غلتهم فلا تغلبوه على السبع البواقي». 

93 - [1/133] حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليل، عن المتهال بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي ليل، قال:

«كان أبو ليل ينكر على فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء، وثياب الشتاء في الصيف، فقال له، لو سألته؟ فسأله، فقال: إن رسول الله ﷺ بعث إلي وأنا أرمدا يوم خير، فقلت: يا رسول الله ﷺ، إن简易 رمدا، فنفي في عيني، وقال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد، فوجدت حرار ولا بد، فقال: لا ينبغي، رجلا يجهد الله ورسوله، يجاه الله ورسوله، ليس بفرار، قال: فنشكر له الناس، قال:

فبعث عليه».

94 - [1/133] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو السري هناد بن السري، حدثنا شريك، وحدثنا علي بن حكيم الؤدي، أنا شريك، عن أبي إسحاق، عن هيئة، عن علي، قال علي بن حكيم في حديثه:

«أسناказан أن يخرج نساكم، وقال هناد في حديثه: ألا نستحيون أو نفرون! فإنه بلغني أن نساءكم يخرجون في الأسواق يراهم العلوج؟». 

95 - [1/134] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وعمر بن جعفر، قال: حدثنا

(1) ح: 1111، إسناده صحيح، عبد الحميد بن الحسن الهلالي: وثقته ابن معين. (شاعر)
(2) ح: 1117، إسناده حسن وهو مكرر 778 هذا الإسناد. (شاعر)
(3) ح: 1118، إسناده صحيح، هناد بن السري العصيمي الدامي: ثقة. (شاعر)
شعبة، عن عون، بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: قال علي:

"إذا حذرتكم عن رسول الله ﷺ حديثًا فإن ألقى من الناس إلى الأرض.
أحب إلى أن أقول على رسول الله ﷺ ما لم يقل، ولكن الحرب خدعة." 

96 - [1/135] قال عبد الله بن أحمد: حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد
ابن فضيل، عن محمد بن عثمان، عن زاذان، عن علي قال:

"سألت خديجة النبي ﷺ عن ولدين: من هما في الجاهلية؟... إلى أن قال: قالت:
يا رسول الله ﷺ: "منك؟ قال في الجاهلي، قال: ثم قال رسول الله ﷺ: إن المؤمنين
وأولادهم في الجاهلي، وإن المنافقين وأولادهم في النار، ثم: قرأ رسول الله ﷺ:
"وأرادوا أن يؤمنوا وأن يبعثوا ذريتهم، بلياً أن يلمو ذريتهم"."  

97 - [1/135] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبي أبوب، عن ماجاهد قال: قال علي:

"جفت مرة بالمدينة جوعًا شديدًا، فخرجت أطلب العمل في وؤ العلامة، فإذا
أنا بارادًا قد جفت مدً، فظلت يرقد بلبه، فأتيته فاقطعتها كل ذنوب على مرلة،
فمختلف ستة عشر ذنوب حتى جعلت يدليا، ثم أتينت الماء فأصببت منه، ثم أتينها
فلقت بكفي هكذا بين يديها، وسببت إسحاق بن يده وجمعتها، فنفدست ستة عشر.
ثرة، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته، فأكل معي منها." (1)

(1) ح: 1137، إسحاق صحح (شاكر).
(2) كذا، في بعض المصادر: فولادي.
(3) سورة الطور: 21.
(4) ح: 1131، إسحاق حسن على الأقل إن شاء الله، محمد بن عثمان قال النهفي في المفسر: لا
يعرف من هو، الحديث في تفسير ابن كثير: 838/4 (شاكر).
(5) كذا، والصحيح: ست عشرة.
(6) ح: 1135، إسحاق ضعيف، لأنه فإنه لم يسمع من علي، والحديث في مجمع الرواية.
97/4 وقال: رجال رجال الصحح، إلا أن ماجاهد لم يسمع من علي. (شاكر)
98 - [136/1] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن الحسين، عن مروان بن الحكم أنه قال:

«شهدت علياً وعثمان بين مكة والمدينة، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينها، فلما رأى ذلك علي أهلها فقال لي لبيك بعمرة وحجًّا معاً، فقال عثمان: تراى أنها الناس عنه وأنت تفعله؟ قال: لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس».

99 - [136/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده:

«إن علياً كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم، نزل فصل المغرب، ثم صلّى العشاء على أثرها، ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع».

100 - [136/1] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال:

سمعت أبي البختري الطائي قال:

«أخبرني من سمع علياً يقول: لم يجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: نبعتني وأنا رجل حديث السن، وليس لي علم بكثير من القضاء؟ قال: فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب فإن الله سيبت لناسك ويبدي قلبي».

قال: فها أعياني قضاء بين الاثنين».

101 - [136/1] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن

(1) ح: 1139، إسناده صحيح: الحكم: هو ابن عبيدة (شافعي).
(2) ح: 1143، إسناده صحيح: أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وهو ثقة ثابت مأمون، عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ذكره ابن حبان في الثقات (شافعي).
(3) ح: 1145، (شافعي).
المنتخب من مسند علي بن أبي طالب

سعيد بن المسبوق قال:
«اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتاعة أو العمرة، فقال
علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله ﷺ تنهى عنها؟ فقال عثمان: دعنا منك».

102 - [1/137/11] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن

هبرة، عن علي:

«أن النبي ﷺ كان يوزع أهله في العشر الأواخر من رمضان».

138 - [1/138/11] قال عبد الله بن أحمد: حدثنا محمد بن بكير، حدثنا حبان بن

علي، عن ضرار بن مرة، عن حسين المزني، قال:

قال علي بن أبي طالب على المنبر: أيها الناس، إن سمعت رسول الله ﷺ

يقول: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحيكم مما لا يستحي منه رسول

الله ﷺ، قال: والحلم أن يفسو أو يضرط».

104 - [1/139/11] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن

أبي زرعة، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي، عن النبي ﷺ، قال:

«الملاككة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا جنب ولا كلب».

105 - [1/139/11] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن

مسيرة، عن النزال بن سبيرة:

---------------------------------------------------------------------------
1 ح: 1146، إسناده صحيح. (شاكر)
2 ح: 1153، إسناده صحيح، وهو مكرر ح 1115. (شاكر)
3 ح: 1164، إسناده ضعيف، حبان بن علي العدي الكوفي: قال البخاري في المضعفة: ليس
عددكم بالقوي، ضرار بن مرة الكوفي: ناقة ثابت، حسين المزني: نابع علي السدر والأمانة حتى
 Produk جرحًا واصحاً. (شاكر)
4 ح: 1172، إسناده صحيح وهو مكرر ح: 132. (شاكر)
دَانَأَهُ شَهَدُ عَلِيّاً صَلَّيُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا رَحْمَةَ نَعْمَاءَ، ثُمَّ جَلَسَ في الْرَّحْبَةِ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، فَلِيْنَ حَضَرَتُ العَصْرِ أَيَّ بَيْنُرَ، فَأَخَذَ حَفْنَةَ مَاءٍ، فَمَسَحَّ يَدَيهِ وَذَرَّعَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرُهُونَ أن يَشْرِبُوا وَهُمْ قِيَامٌ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَنَعَ كَأَنَّهُ صَنعت، وَهَذَا وَضْوءُ مِنْ لَمْ يَبْدِ ثَانِيِ النَّزَالِ بِنَ سِبْرَةٍ قَالَ: 

سَمَعَتُ النَّزَالِ بِنَ سِبْرَةٍ قَالَ: ﴿سَمَعَتْ عَلِيّاً، فَذَكَرَ مَعَانَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَيَّ بَكْؤُسِ!﴾[1]م.

۱۰۷ ۱۱۷۹ـ حَدَّثَنَا عَفَانٌ، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ المَلِكِ بِنَ مَيْسِرَةٍ قَالَ:

۱۰۸ ۱۱۷۹ـ حَدَّثَنَا عَمَّانِي بِنَ جَعَفْرٍ، حَدَّثَنَا سَعْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: 

۱۱۷۹ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَةِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعِينُ، عَنِ الْحَسَنِ، ﷺ ﴿۱۱۷۹ـ﴾

—۱۴۰۰ـ حَدَّثَنَا عَمَّانِي بِنَ جَعَفْرٍ، حَدَّثَنَا سَعْبَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، ﷺ ﴿۱۴۰۰ـ﴾
المختصر من مسند علي بن أبي طالب


١٠٠ - [١١/١٤١] حَدَّثَنَا يُزِيدُ، أَنْبَأْنَا شَعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كَهَيْلٍ، عَنْ حِيْثَ (١) ح: ١٨٣: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَإِنْ كانَ ظَاهِرٌ الْإِرْسَالَ، لَأَنَّ الْحَسَنَ الْبَصَرِيَّ لم يدري عمَّا. فَأَوْقَعَهُ دَفْنُهُ. (شَافِكُ) (٢) ح: ١٨٩: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، حَجَاجُ بْنُ يوْسِفَ بْنُ حَجَاجِ النَّفْقِيٍّ، عَرَفَ بِأَبِينَ الشَّاعِرِ، ثَقَةُ مِنْ الحَفَاظِ، رَوَى عِنْهُ مَسِيمُ وَأَبُو دَاوُدٍ وَغَيْرُهُمَا. وَعَقِبَهُ بَنُو الْوَلاَثَ: ثَقَةُ مَأْمُودُ. يَزِيدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ: هُوَ أَبُو حَيْبِ السَّبَاعِ، ثَابِيُ ثَقَةٍ، وَثَقَّةُ أَبِي مَعِينٍ. (شَافِكُ)
العربي قال:

"سمعت علیاً يقول: "ثم أنا أول رجل صلى مع رسول الله"."  

111 - [1/114] حدّثنا عبد الرزاق، أنا أبا عبيدة، عن محمد بن سوقة، عن
منذر الثوري، عن محمّد بن علي قال:

"جاء إلى علي ناس من الناس، فشكونا سعاد عشان، قال: فقال لي أبي: اذهب
بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له: إن الناس قد شكونا سعادنا، وهذا أمر رسول
الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فمرهم فلتأخذوا به، قال: فأتيت عثمان فذكرت ذلك له،
قال: فلرب كان ذاكرًا عثمان بشيء لذكره يومئذ، يعني بسوء "".

112 - [1/143] قال عبد الله بن أحمد: حدّثنا عبد الله، حدّثنا محمّد بن عباد،
حدثنا عبد الله بن معاذ - يعني الصنعاني - عن معمر عن أبي إسحاق، عن عاصم بن
ضمرة، عن علي، عن النبي ﷺ قال:

"من سره أن يمد له في عمره وبعس له في رزقه ويدفع عنه ميتة" السوء
فلبقي الله وليصل رحمة" ".

113 - [1/144] حدّثنا زكريا، عن أبا إسحاق، عن الحارث، عن
علي، قال:

(1) ح: 1191، إسناده صحيح. (شاكير)
(2) ح: 1195، إسناده صحيح، رواه البخاري. (شاكير)
(3) في المطبوع: (عمر)
(4) في المطبوع: (منية)
(5) ح: 1212، إسناده صحيح، عماد بن عباد بن الزهراني المكي: ذكره ابن حبان في الت笔记本.
الله بن معاذ بن كثير، الصنعاني: نفاء. معمر: هو ابن راشد الأزدي الحداشي: نفاء مأمون
معروف. (شاكير)
المختصر من مسند علي بن أبي طالب

"إنكم تقرؤون من نهذ وصية يوصي بها أو دين"، وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بيتي الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه".

114 - [14/144] حدثنا يزيد، أنبأنا العوام، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليل، عن علي قال:

"أنا النبي ﷺ ذات ليلة حتى وضع قدمه بيتي وبين فاطمة، فعلمنا ما نقول إذا أخذنا مضاجعنا، ثلاثنا وثلاثين نسيحة، وثلاثنا وثلاثين تمحيدة، وأربعاً وثلاثين نكيرة، قال علي: فما تركتها بعد، فقال له رجل: ولا ليلة صفين؟ قال:

ولا ليلة صفين".

115 - [145/145] قال عبد الله بن أحمد: حدثني العباس بن الوليد النرسي، حديثنا أبو عوانة، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال:

قال رسول الله ﷺ: عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

116 - [145/145] حدثنا يزيد، أنبأنا إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال:

"أهدي كسرى لرسول الله ﷺ فقبل منه، وأهدي قيصر لرسول الله ﷺ".

______________________________
(1) سورة النساء: 11.
(2) ج: 1241، وهو مكرر ج: 191 من المسند. (شاكر)
(3) ج: 1288، إسناده صحيح، العوام: هو ابن حوشب، وهو نفثبث صاحب سنة. (شاكر)
(4) ج: 1322، إسناده صحيح. (شاكر)
فقبل منه، وأدعت الملوك قبل منهم.

117 - 1/145 [ـ 1/145] حدَّثنا يزيد، أنَّهُما حداد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن ربيعَة
بن النذيرة، عن أبيه، عن علي، قال:

«إنَّ رسول الله ﷺ نهى عن زيارة القبور، وعن الأوعية، وأن تعبس لحوم الأชะٍ بعد ثلاث، ثمَّ قال: إنَّ كنت نهيكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنَّا نذكركم الآخرة، ونبيكم عن الأوعية، فافشروا فيها، واجتنبوا كل ما أسكر.»

118 - 1/145 [ـ 1/145] حدَّثنا عفان، حدَّثنا حداد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن
ربيعَة بن النذيرة، عن أبيه، عن علي قال:

«نهي رسول الله ﷺ عن زيارة القبور، فذكر معناه، إلا أنه قال: وإياكم وكل مسكر.»

119 - 1/145 [ـ 1/145] قال عبد الله بن أحمد: حدَّثني عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا
جرير، عن مهَّدَي بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال:

«قال رسول الله ﷺ: في سقت النساpick the best answer: فنفه نصف العشر».

120 - 1/146 [ـ 1/146] قال عبد الله بن أحمد: حدَّثنا أبو عبد الرحمن بن عمر، حدَّثنا
عبد الرحيم - يعني الرمازي - عن العلاء بن المسبح، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن

التنية المبتعدة من جلد ثور. اللبامة: شيء ينخس من خروع
وخشب يستقي به جبال تشد في رأس جذوع طويل. ندار بالبقر وغنوها. (شاكِر)
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

ضمرة، عن علي، قال:

«كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل ست عشرة ركعة سوى المكتوبة»

14/11 - [1/146] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، أخبرنا عبد الرحيم الرازي، عن زكريا بن أبي زائدة والعلاء بن المسبح، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال:

«أتينا علي بن أبي طالب فقالنا: يا أمير المؤمنين، ألا تحذثنا عن صلاة رسول الله ﷺ تطوعه؟ فقال: وأيكم يطبقه! قالوا: نأخذ منه ما أظفنا. قال: كان رسول الله ﷺ يصلي من النهار ست عشرة ركعة سوى المكتوبة»

14/11 - [1/146] حدثنا يزيد، أنبأنا إسرائيل بن يونس، حدثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:

قال في رسول الله ﷺ: يا علي إن أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختتم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على السجادة»

(1) ج: 140، إسناده صحيح، أبو عبد الرحمن بن عمر، هو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبسان، المقلب مشككدة. عبد الرحيم الرازي: هو عبد الرحيم بن سليمان المروزي الأشل: ثقة الأعوام.

(2) ج: 144، إسناده صحيح. (شاكرين)

(3) ج: 1443، عقوب الشعر: ليس بإدخال أطرافه في أصوله، وهو كالضفر. كفّل الشيطان: مقعده. (شاكرين)
124 - [1/147] حدّثنا حسن بن عبيد، حدّثنا إسرائيل، عن عطاء بن المخزومي:

"قال صلّى الله عليه وسلم: الدخلة على أبي عبد الرحمن السلمي، وقد صلّى الفجر وهو جالس في المجلس، فقلت: لو قمت إلى فراشتك كان أوطأ لك؟ فقال: سمعت عليا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلواته عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة، وصلواته عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه."

124 - [1/147] قال عبد الله بن أحمد: حدّثني محمد بن يحيى بن عبد الصمد، حدّثني أبي، حديثنا حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي:

"أن النبي ﷺ قال: أن النبي ﷺ صلى الله عليه وسلم في كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمين البيت، وعن حلب الحمر الأهلية، وعن مهر البغي وعن عسب الفحل، وعن المبئ الأرجوان".\(^1\)

125 - [1/148] حدّثنا أبو نعيم، حديثنا فطر، عن كثير بن نافع اليوسف، قال:

"سمعته عبد الله بن مليل قال: سمعت عليا يقول:

"قال رسول الله ﷺ: إنه لم يكن قبل النبي إلا قد أعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء، وإلي أعطت أربعة عشر: حزرة، وجعفر، وأبي، وحسن، وحسن، وإلى أن قال: والمقداد، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر، وحذيفة، وخليفة، وعلي، وعثايل، وعلي، وعلاء، وعلي، وعلي".\(^2\)

---

(1) ح: 1250، إسناده حسن. (شاكر)
(2) ح: 1253
(3) ح: 1267، إسناده صحيح، فطر: هو ابن خليفة. (شاكر)
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

126 [148/1] حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن عبد خير قال:

"رأيت عليًا نوّاضًا ومشح على النعدين، ثم قال: لولا أن رأيت رسول الله".

فعل كنا رأينمو فعلت لرأيت أن باتن القدمين هو أحق بالمسح من ظاهرهما.

127 [148/1] قال عبد الله بن أحمد: حدّثني عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال:

"ليس في مال زكاة حتّى يحل على الحول".

(1) ح: 1263، إسناده صحيح وهو مكرر ح: 1313. (شاكر)

توضيح: يحذّر الخير عن وضوء علي عليه الصلاة وسلم، لأن حكي وضوء رسول الله، ولا يعني من المسح على النعدين هذا المسح على النعدين فعلاً، بل المسح هو المسح على القدمين، وهو نفس أكثر من تعرض هذا الحديث، كما أن أكثر الأحاديث ذكرت أنه مسح على ظهر القدمين، واللطف في رواية إبراهيم بن طهمان يذكر القدمين صراحة هكذا.

قال البهذقي: أخبرنا أبو عبد الله الخالص، أنا ابن الطيب محمد بن عبد الله السعري، حدّثنا أحمد بن عاصم، حدّثنا حفص بن عبد الله، حدّثني إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن عبد خير الحواويق عن علي بن أبي طالب قال: "كنت أرى باتن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله نوّاضًا ومشح على ظهر قدمه على خفيه، راجع (المسلم الكبير) 1:222، وأنّه عليّ أن الحديث لا يخلو من تحرير إضافة وعلى خفيه، حيث ورد عن ابن أبي شيبة قال: حديثنا وكيف، عن الأعجم، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي قال: لولا كان المذم برأي كان باتن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله نوّاضًا ومشح ظاهرهما، (المصنف لابن أبي شيبة: 1:430).


هكذا وردت روايات الخير عن عبد خير، وتعريفها واضح لاختلاف الألفاظ، ولو تساؤلنا بأحد ظاهر الخبر الذي أورده أحمد في مسنده، فإن المسح على النعدين غير مقصود، بل المراد هو المسح على ظاهر القدم؛ لأن النعال العربية آنذاك كانت مفتورة الظهر، ولا تمنع من ممامه الوضع؛ فلاحتذ.

(2) ح: 1224:11، إسناده صحيح وهو موقف على علي، رواه أبو داود: 202-111 بطرق آخر. (شاكر)
128 - [١٤٨/١] قال عبد الله بن أحمد: حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة قال:

«قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علياً يرجع، قال: كذب أولئك الكذابون! لو علمتما ذلك ما تزوج نساوء ولا قسمنا ميراثه.»

يقول شير محمد الحمدي: هذا الحديث يدل على أن رجعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان معروفاً في ذلك الزمان وهذا أمر محظوظ عند الإمامة، ثابت بالأخبار المتواترة، وعدم إعتراف سيدنا أبو محمد بذلك لأنه كان مأموراً بالكتان والفقه، وأما قوله: أولئك الكذابون، فلعله أراد عند مخالفتهم ويعتقادهم، وأما تزوج النساء وقسمة الميراث فلا منافاة بينها وبين ما يقوله الإمامة من الرجعة.

129 - [١٤٨/٢] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو الريبع الزهراني، حدثنا علي بن حكيم الأودي، حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا زكريا بن يحيى زعميه، وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الخضرمي، وحدثنا داود بن عمرو الضبي قالوا:

«حدثنا شريك، عن سياك، عن حنش، عن علي قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضياً، فقلت: تبعني إلى قوم وأنا حديث السن ولا علم في القضاء؟ فوضع يده على صدر فقال: ثبت الله وسددك، إذا جاءك الخصوص فلا تفقض للأول حتى تسمع من الآخر، فإنه أجرد أن بعين لك القضاء، قال: فما زلت قاضياً، وهذا لفظ حديث داود بن عمرو الضبي وبعضهم آنهم كلاماً من بعض.»

(1) ح: ١٤٨٥، وهو أثر عن الحسن بن علي، ليس حديثنا من مثبت هذا ولا ذلك. (شاخر)
(2) ح: ١٤٨٠، إسناد صحيح، أبو الريبع الزهراني: اسم سليمان بن داود العلي. عبد الله بن عامر بن زرارة الخضرمي: صدوق. (شاخر)
المتخب من سنده علي بن أبي طالب

130 - [1/149] قال عبد الله بن أحمد: حديثنا محمد بن سليمان لوين، وحديثنا
محمد بن جابر، عن سياك، عن حنش، عن علي بن أبي طالب قال:

"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاصياً إلى اليمن، فذكر الحديث، قال: إن الله مثبت قلبيك
وهاداً فؤادك، فذكر الحديث".

131 - [1/150] قال لوين: وحديثنا شريك، عن سياك، عن حنش، عن علي،
عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل معناه.

132 - [1/150] قال عبد الله بن أحمد: حديثي أبي، وحديثي أبو بكر بن أبي شيبة
قالا: حديثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سياك، عن حنش، عن علي قال:

"فقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نقضت إبلك رجلان فلا تقض للأول حتى
تسمع ما يقول الآخر، فإن لك سوف ترى كيف تقضي".

133 - [1/150] قال عبد الله بن أحمد: حديثي أبو بكر، حديثنا عمر بن حماد، عن
عمر بن نصر، عن سياك، عن حنش، عن علي:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة، فقال: يا نبي الله، إن لمست باللسان ولا
بالخطيب، قال: ما بد أذهب بها أنا أو تذهب بها أنا، قال: فإن كان ولا بد
فساذهنا أنا، قال: فانطلق، فإن الله بثت لسانك ويهدي قلبيك، قال: ثم وضع يده
على فمه".

134 - [1/150] حديثنا محمد بن جعفر، حديثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي بن

(1) ح: 181، إسناده حسن الذي يقول ها، (2) ح: 182، إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
(3) ح: 184، إسناده صحيح، حسن بن علي، هو الجعفي الكوفي المفرد، وهو ثقة حجة.
(4) ح: 186، إسناده صحيح، عمر بن حماد بن طهفة القداد، ثقة، روى عنه سلمان وغيره.
(5) بن نصر المشادي، قال البحاري في تاريخه الأوسط: صدوق الله تعالى: دوالبين والفصاحة.
حراش أنه سمع علیاً يَنْطِب يقول:

قال رسول الله ﷺ: لا تكذبوا عليّ، فإنّه من يكذب عليّ بلج النار. (1)

135 - 150 قال عبد الله بن أحمد: حدثني إبراهيم بن الحاجج الناجي، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ﷺ قال:

أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاء من سخطك، ومعافاتك من عقوباتك، وأعوذ بك منك، لا أحبص ثناء عليك، أنتم كنا أثيّت علي نفسك، (2)

136 - 151 قال عبد الله بن أحمد: حدثني نصر بن علي الأزدي، أخبرني أبي، عن أبي سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن عمران بن طبيان، عن حكيم بن سعد، عن علي:

أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفرًا قال: اللهم بك أصول، وبك أحول، و بك أسرءيل. (3)

137 - 151 قال عبد الله بن أحمد: حدثنا محمد بن سليمان لوين، حدثنا محمد ابن جابر، عن سباك، عن حنش، عن علي قال:

دللت نزلت عشر آيات من براءة على النبي ﷺ، دعا النبي ﷺ أبا بكر، فبعث بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعا النبي ﷺ فقال لي: أدرك أبا بكر، فحيثها حلقته فخذ الكتاب منه فاذهبه إلى أهل مكة فافرأها عليهم، فلحقته بالجحفة، فأخذت

(1) ج: 1291، إسناده صحيح. (شاكر)
(2) ج: 1294، إسناده صحيح. (شاكر)
(3) ج: 1295، إسناده صحيح. علي بن نصر بن علي الجهمي الأزدي: والد نصر بن علي: ثقة

صدوق. أحول: أي أفرك، أو أحتال، أو أدع وأمنع. (شاكر)
المختب من مسند علي بن أبي طالب

الكتاب منه، وجده أبو بكر إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال:
لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أن مرتين ﷺ.

١٣٨ - [١/١٥١] قال عبد الله بن أحمد: حدثني نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي، قال:

كان على الكعبة أشام، فذهبت لأحمل النبي ﷺ إليها، فلم أستطيع، فحملني، فجعلت أقطمها، ولد شنت لنلت السهاء.

١٣٩ - [١/١٥٢] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو خيثمة، حدثنا شيبة بن سوار، حدثني نعيم بن حكيم، حدثني أبو مريم، حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ قال:

إنّ قوماً يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يتركون القرآن لا يجوز تراقهم، طويًا لمن قتلهم وقتلوا، علامتهم رجل مخمل اليد.

١٤٠ - [١/١٥٣] قال عبد الله بن أحمد: حدثني حاج بن الشاعر، حدثنا شيبة، حدثني نعيم بن حكيم، حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي، عن علي:

أن النبي ﷺ قال يوم عيد خم: من كنت مولاها فعلي مولاها. قال: نزارد الناس بعد: وال من ولاء، وعاد من عاده.

١٤١ - [١/١٥٣] قال عبد الله بن أحمد: حدثني العباس بن الوليد النرسي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا سعيد الجريجي، عن أبي الوئيل، عن ابن أبى عبد ﷺ.

١٤٢ - [١/١٥٥] (١) ح: ١٢٩٦، إسناده حسن. (شاة)
(٢) ح: ١٣٠١، إسناده صحيح. (شاة)
(٣) ح: ١٣٠٢، إسناده صحيح، شيبة بن سوار المقدسي، ثقة. (شاة)
(٤) ح: ١٣٠٠، إسناده صحيح والحديث موصل عن أبي مريم. (شاة)
قال لي علي بن أبي طالب: يا ابن أبى، هل تدري ما حق الطعام؟ قلت: فقت.

وما حكتم يا بن أبي طالب؟ قال: نقول: بسم الله الحمد لله الذي أطعنا وسعانا، ثم قال: ألا أخبرك عنو وعن فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله ﷺ، وكانت من أكرم أهله عليه، وكانت زوجته، فجرت بالرحي حتى أثر الرحي في قدمها، وأستمت بالكعبة حتى أثرت القبة بنجرها، وقامت البيت حتى أغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر، فقدم على رسول الله ﷺ، فسألته: فقلت لها: انطلقي إلى رسول الله ﷺ، فسأله خادماً بقصص لي أن تأتي فيه، فانطلقت إلى رسول الله ﷺ، ووجدت عندها خدامًا أو خدمة، وفرجت ولم تمسها، فذكر الحديث، قال: ألا أدخل على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك سبحي ثلاثين وثلاثين، وأحمدي ثلاثنا وثلاثين، وكبري أربعاً وثلاثين، قال: فأخرجه رأسها فقالت: رضيت عن الله ورسوله، مرتين.

فذكر مثل حدث ابن عطية عن الجربيري أو نحوه...

142 - [153/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبو كام فضيل بن الحسين، وحدثنا محمد بن عبد بن حساب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعيم بن سعد، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: خياركم من تعلم القرآن وعلمه.

143 - [153/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن
المتخب من مسنود علي بن أبي طالب

الخالق، حيثما أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيراب أبي الحكم، عن أبي وائل قال:

"أتي علياً رجلاً فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكانتي، فأعتني
فقال علي: ألا أعلمك كلمات علمني رسول الله ﷺ، لو كان عليك مثل جبل
صير دنانير لأداه الله عنك؟ قلته: بلى، قال: قل: اللهم اكني بحلالك عن
حرامك، وأغبني بفضلك عمن سواك..."

١٤٤ - [١/١٥٤] حذفوا عفان، حذفوا حماد، عن عمطان بن السائد، عن أبي
ظبيان الجنبي، (١)

"أن عمر بن الخطاب أتي بأمرة قد زنت، فأمر برجها، فذهبتها بها لبرموها،
فلقهم علي، فقال: ما هذه؟ قالوا: زنت، فأمر عمر برجها، فانزعوها علي من
أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر، فقال: ما ردكم؟ قالوا: رداً علي، قال: ما فعل
هذا علي إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلي علي، فنظره وهو شبه المغضب، فقال: ما
لك ردت هؤلاء؟ قال: أما سممت النبي ﷺ يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن
النائم حتى يستقله، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتنى حتى يعقل؟ قال: بل،
قال علي: فإن هذه مبتلة بني فلان، فقلتله أناها وهو بها، فقال عمر: لا أدرى،
قال: وأنا لا أدرى، فلم يرجمها..."

(١) ح: ١٣١٨، ص: ٦: جبل بلاد طيء، (شاكر).
(٢) كذا وردت في بعض المصادر كتبي.
(٣) ح: ١٣٠٧، إسناده صحيح، حماد: هو ابن مسلمة، أبو طبيان: هو حسين بن حنجد الكوسفي
الجني، تابع عليه، قوله: (قلتله أناها وهو بها) يعني لعل الفاعل أناها في وقت كان ما البلاد، أي
الصرح أو الجنون الذي كان بها، (شاكر).
صند الخصام في ما انتخب من مسناد الإمام/ج

145 - [15/1] حدثنا ابن أبي عدي، عن أبن عون، عن محمد قال: قال عبيدة: لا أحدثلك إلا ما سمعت منه، قال محمد: فحلف لنا عبيدة ثلاث مرار، وحلف له علي:

"لولا أن تبطروا في أنكم ما وعد الله الذين يقللون عن لسان محمد، قال:
قلت: أنت سمعته منه؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، فيهم رجل يعدو اليد، أو متدون اليد، أحسبه قال: أو مودن اليد.

146 - [15/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثني سويد بن سعيد، أخبرنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا النعاه بن سعد، قال:

كتاب جلولاً عند علي، فقرأ هذه الآية: "لَوْ مَنْ نَحْضُرْ مَسْتَقِيمًا إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ آتَيْتُهُ" قال: لا والله، ما على أرجلهم يجرون، ولا يجشر الوفد على أرجلهم، ولكن بئنوق لم ير الخلاق مثلها، عليها رحائل من ذهب، في كون عليها حتى يضروا أبواب الجنة.

147 - [15/1] حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، حدثني أبان ابن صالح، عن عكرمة قال:

"وقتل مع الحسين، فلم أزل أسمعه يقول: لبيك، حتى رمي الجمرة، فقلت: يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال؟ قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول حتى انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول الله ﷺ أهل حتى انتهى إليها.

--------------------
(1) ح: 132، إسناده صحيح. (شافعي)
(2) ح: سورة مريم: 85.
(3) ح: 1322.
(4) ح: 1333، إسناده صحيح. (شافعي)
المتنبّه من مسند علي بن أبي طالب

148 [155/1] حدّثنا أسود بن عامر، أخبرنا شريك، عن منصور، عن ربعي، عن علي قال:

هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّاسٍ مِنْ قَرِيشٍ، فَقَالُوا: يَا مَهْدَتٌ إِنَّا جِرَانَكَ وَحَلَفَاؤُكَ، إِنَّ نَاسًا مِنْ عِبَادِي قد أَنْتَوْكَ، لَيْسُ بِهِمْ رَغْبَةٌ فِي الدِّينِ، وَلَيْسَ بِالْفَقْهِ، إِنَّا فَروْا مِنْ ضِيَاعِنَا وَأَمْوَالِنَا، فَأَهْدِهِمْ إِلَيْنَا، فَقَالَ لَأَبِي بَكْرٍ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدِقُوا إِنَّهُمْ جِرَانَكَ، قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجِهَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا يَقُولُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: صَدِقُوا إِنَّهُمْ جِرَانَكَ وَحَلَفَاؤُكَ، فَتَغَيَّرَ وَجِهَ النَّبِيِّ ﷺ.

149 [155/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثني سويد بن سعيد سنت وعشرين ومائتين، أخبرنا علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النبي، عن علي قال:

سَأَلَّهُ رَجُلٌ: أَقْرَأْ فِي الرَّكْوَاتِ وَالسَّجُودَ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْوَاتِ وَالسَّجُودِ، فَإِذَا رَكَعْتُمْ فَعَظَمْتُوا اللَّهَ، وَإِذَا سَجَدْتُمْ فَاجْتَهَدُوا فِي الْمُسْتَلَءةٍ، فَقَمَّنَّ أَنْ يَسْجَبَ لَكُمْ؟

50 [156/1] قال عبد الله بن أحمد: حدثني عبّاد بن يعقوب الأسدي أبو محمد، حدثنا مهّدٌ بن فضيلٍ، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النبي، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: إن إِنِّي في الجَنَّةِ لِغَرَفَا يَرَا بَطُوُنَا مِنْ ظُهُورِهَا، وَظُهُورُهَا مِنْ بَطُوُونِهَا، فَقَالَ: أُعَرَابِي: يَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: مَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطَمَعَ الْطَّمَامَ، وَصَلِّي اللَّهُ.
يقول شير محمد الهمداني: بحاشية الطبعة الثانية من المسند، عباد بن يعقوب

الأدبي: ثقة في روايته، شيعي في رأيه، روى عنه البخاري وأبو حاتم وغيرهما.

151 - [11/156] حدثنا أسود بن عامر، أنباني أبو بكر، عن الأعمش، عن سلمة

ابن كهيل، عن عبد الله بن سبع قال:

خطبتنا علي فقال: والذي فلق الحجة وبدأ النسمة لتخصبين هذه من هذه،

قال: قال الناس: فأعلمنا من هو؟ والله لنبن سائرته! قال: أشدمك بالله أن يقتل

غير قاتلي... الحديث.

152 - [11/156] حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن

حارثة بن مضرب، عن علي قال:

بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، فقلت: إنك تبعني إلى قوم وهم أسنّ مني

لأنفسي بينهم، فقال: اذهب، فإن الله سيهدى قلبك وثبت لسانك.

153 - [11/156] حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن

سويج بن عفالة، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ:

يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، يعركون من

الإسلام كما يعرق السموم من الرمية، فتاهم حق على كل مسلم.

(1) ح: 1337، (شافع) (2) ح: 1339، إسناده صحيح. (شافع) (3) ح: 1341، إسناده صحيح وهو مكرر ح: 1266 بإسناده ولstice (شافع) (4) ح: 1345، إسناده صحيح. (شافع)
المتخب من مسند علي بن أبي طالب

154 - [156/1] حدّثنا أبو كامل، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن المضرب، عن علي، وحدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قالا: حدّثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن المضرب، عن علي قال:

"كان إذا أحمر الأس ولقى القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ، فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه؟"

155 - [157/1] حدّثنا عطاء بن عبيد، حدّثنا خثاب بن نافع التيار، عن أبي مطر:

"ءآله رأى علياً آوى غلاماً حدثنا فاشنري منه قميصاً بثلاثة دراهم، ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبة، يقول وليسه: "الحمد لله الذي رزقني من الرياشة ما أجمل به في الناس وأوري به عورتي فقال: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله؟ قال: هذا شيء أسمعه من رسول الله ﷺ يقوله عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياشة ما أجمل به في الناس وأوري به عورتي."

156 - [158/1] حدّثنا أبو سعيد، حدّثنا عبد الله بن ثعمة، حدّثنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن زرير، عن علي بن أبي طالب قال:

"أهديت للنبي ﷺ بغلة، فركبها، فقال: بعض أصحابه: لو أخذنا مثل هذا؟ قال أخبرونا أن ترمز الخضر على الخيل! إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون."

157 - [159/1] حدّثنا أبو سعيد، حدّثنا سعيد بن سلامة بن أبي الحسام، حدّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمّ بن علي الأكبر أنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول:

______________________________

(1) ج: 1346، إسناده صحيح. أمير الباس: أي إذا اشتدت الحرب استقبلها العدو به وجعلنا لنا
وقاية (شاكر).
(2) كذا ورد وله له يقول (وقد ليسه).
(3) ج: 1354، الرياش: أي ما ظهر من اللباس، قال بعضهم أمير الباس.
(4) ج: 1358، إسناده صحيح، نسمى الخضر على الخيل: أي عملها عليها للخيل (شاكر).

171
قال: رسول الله ﷺ:

"أعطيت أربعا لم يليثهم أحد من أنيبنا الله: أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل الغراب في طهورا، وجعلت أمي خير الأمم." (1)

158 - [1/159] حدثنا حجاج، حدثنا شريك، عن عاصم بن كلب، عن محمد بن كعب القرظي: أن عليا قال:

"لقد رأيتني مع رسول الله ﷺ، وإن لإربة الحجر على بطني من الجوع، وإن صدقتي اليوم لأربعون ألف فن.

159 - [1/159] حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن عاصم بن كلب، عن محمد بن كعب القرظي، عن علي، فذكر الحديث، وقال فيه:

"وإنا صدقة مالي لتبلغ أربعين ألف دينار." (2)

169 - [1/159] حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سلمة بن أبي الطفيل، عن علي، قال: قال لي رسول الله ﷺ:

"لا تتبع النظر النظر، فإن الأولي لك، وليست لك الأخرى." (3)

169 - [1/159] حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن علي قال:

"جمع رسول الله ﷺ، أو دعا رسول الله ﷺ - بني عبد المطلب، فيهم رهط.

(1) ح: 1361، إسناده صحيح. (شاكرين)
(2) ح: 1367، محمد بن كعب القرظي: تابعي ثقة. (شاكرين)
(3) ح: 1368، مكرر مافله. (شاكرين)
(4) ح: 1369، إسناده صحيح، سلمة بن أبي الطفيل: ذكره ابن حبان في التقات. (شاكرين)

۱۶۲ - [۱/۱۰۹] حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن سلمة بن أبي الطفيل، عن علي بن أبي طالب.

أنا النبي ﷺ قال له: يا علي، إن لك كثيراً من الجنة، وإنك ذو قرنها، فلا تطبع النظرة النظر، فإنها لك الأولى، وليس لك الآخرة.


(2) ح: ۱۳۷۲، إسناده صحيح، إثني ذو قرنها: قال المنذر: أي ذو قرن هذه الأمة، وذلك لأنه كان له متزوجان في قرن، رأسه، إحداهما من ابن ملحم لعنه الله، والأخرى من عمرو بين.

ود (شاكرين)
أنزلوه بالمنزلة التي ليس به، ثم قال: يهلك في رجلان: محب مفرط يقرظني بها ليس في، ومبغض يحمل شناني على أن يهتيء.

يقول شير محمد الهمداني: بحاشية الطبعة الثانية من المسند، الحارث بن حصيرة الأزدي: شيعي يغلو في التشيع، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وترجمه البخاري في الكبير: 1/2 266-275، فلم يجره... إلخ.

164[160/160] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو محمد سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا أبو غياثان الشيباني، عن الحكم بن عبد الملك، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن علي بن أبي طالب قال: دعاني رسول الله ﷺ فقال:

«إن فيك من عمي مثلًا، أبغضته بهود حتى بنيته أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في اثنان: محب يقرظني بها ليس في، ومبغض يحمل شناني على أن يهتيء، ألا إن يليست بني ولا يوصي إلي، ولكنني أعمل بكتاب الله وسنته نبيه ﷺ ما استطعت، فبا أمركم من طاعة الله فنحن علىكم طاعتي فيا أحبيتكم وكرهتم».

[يقول شير محمد الهمداني]: بحاشية الطبعة الثانية من المسند، خالد بن خلد القطواني: ثقة، تكلف فيه من أجل تشيعه، وهو من شيوخ البخاري وأخرج له مسلم.

(1) ح: 1367، إسناده صحيح، أبو حفص الأبار: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الحافظ نبرس بغداد، وهو نفاء الحكم بن عبد الملك البصري وثقة العجلة. (شاكر)

(2) ح: 1377، إسناده حسن. (شاكر)
المنتخب من مسند علي بن أبي طالب

165 - [1/160] قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبو خليفة زهير بن حرب، حدثنا القاسم بن مالك المزني، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنت جالساً عند علي فقال:

"إني دخلت على رسول الله ﷺ وليس عنده أحد إلا عائشة فقال: يا بن أبي طالب، كيف أنت وقومك كذا وكذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز ترافقهم، يمرقون من الذين مروق السهم من الرمية فمنهم رجل خرج اليد كان يده ثدي حبشية.

166 - [1/160] قال عبد الله بن أحمد: حدثني إسحاق بن معاذ بن عبد الله بن إدريس، حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه قال:

"كنت جالساً عند علي، إذ دخل عليه رجل على ثوب السفر، فاستاذن علي وهو يكلم الناس، فشغله عنه، فقال علي: إني دخلت على رسول الله ﷺ وعندنا عائشة، فقال لي: كيف أنت وقومك كذا وكذا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، ثم عاد، فقالت: الله ورسوله أعلم، قال: فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز ترافقهم، يمرقون من الذين كنا يمرق السهم من الرمية فيهم رجل خرج اليد، كان يده ثدي حبشية، أنشدكم بالله هل أخبرتمكم أن فيهم... فذكر الحديث بطولته."
المنتخب من مسند طلحة بن عبيد الله

167 - [1/122] حدثنا محمد بن بشير، حدثنا مصعب بن يحيى الأنصاري، حدثنا عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال:

"قلت: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك؟ قال:قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صلت على إبراهيم إبنك حيد مجيد، وبارك على محمد وأل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إبنك حيد مجيد." (1)

168 - [1/122] حدثنا أبو عامر، حدثنا سفيان بن سفيان المدائني، حدثني بلأل بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهل علينا باليمن والإيبان، والسلامة والإسلام، ورَبِّ وَرَبِّكَ اللَّهُ. " (2)

169 - [1/123] حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا سالم بن أبي أمية أبو النضر قال:

"جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في بده - قال:

وفي زمان الحجاج، فقال لي: يا عبد الله، أترى هذا الكتاب مغنين عني شيئاً عند هذا السلطان؟ قال: فقالت: وما هذا الكتاب؟ قال: هذا كتاب من رسول الله صل الله عليه وسلم كتبه لنا، لكنني لا أعرف معنى ما فيه." (2)

(1) ح: 1396، إسناده صحيح، محمد بن بشير: هو ابن الفرائض العبدية، عثمان بن موهب: هو
(2) ح: 1397، إسناده حسن، (شاكر) في المصدر: (عن ابن أبي اسحاق).
أن لا يتعدي علينا في صدقاتنا، قال: فقلت: لا والله، ما أظن أن يغني عنك شيئاً، وكيف كان شأن هذا الكتاب؟ قال: قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب، يبالي لنا نبيعها، وكان أبو صديقاً لطلحة بن عبد الله التيمي فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فعَّج في إني هذه، قال: فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس، وتعرض إنيك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقًا، عن ساومك أمرتك بيعه... الحديث.

المنتخب من مسند الزبير بن العوام

170 - [14/164] حدثنا حفص بن غياش، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ﷺ: "لن يجعل الرجل حباً نيجتبط به، ثم يجيء فبضعه في السوق يبيعه، ثم يستغني به فينقه على نفسه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوا".

171 - [14/165] حدثنا يزيد بن هارون، أنهما هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام وأبو معاوية شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد بن هشام، عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله ﷺ: "دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء - والبغضاء هي الحائلة، حائلة الدين، لا حائلة الشعر - والذين نفس معمد بيده، لا تومنوا حتى تتحابوا، أفلا أبشكم بشيء إذا فعلتموه تتحابوا? أشفوا السلام بينكم".

(1) ح: 1404، إسناده صحيح (شأكر)
(2) ح: 1407، إسناده صحيح (شأكر)
(3) ح: 1412
172 - [1/165] حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن جامع بن شداد، عن
عمر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال:
"قلت للزبير: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله ﷺ؟ كنّا أسمع ابن
مسعود وفلانًا وفلانًا؟ قال: أما أنّي لم أفارقه منذ أسلمت، ولكن سمعت منه
كلمة من كذب علّي متعمداً فلتيت أمقعدة من النار".

173 - [1/165] حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدّثنا شداد - يعني ابن
سعيد - حدّثنا غيلان بن جرير، عن مطرف قال:
"قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتّى فتي، ثمّ جئتتم
طلبون بدمه! قال الزبير: إنّا قرناها على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان:
"وقطعوا مفتاحًا لاتنصيب أنّين ظلموا ملكًا خاصّة". لم نكن نحسب أنّا أهلها، حتّى
وقعت منا حيث وقعت".

174 - [1/174] حدّثنا عبد الرحمن، حدّثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي
كثير أنّ يعيش بن الوليد، حدّثه أنّ مولى لآل الزبير، حدّثه أنّ الزبير بن العوام، حدّثه
أنّ رسول الله ﷺ قال:
"دبّ إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء - والبغضاء هي الحالفة، لا
أقول: تخلق الشعر، ولكن تخلق الذين - والذي نفي يهـ - أو والذي نفس محمّد"

(1) سورة الأنفال: 25.
(2) سورة الأحزاب: 14.
(3) سورة الحج: 141.
(4) إسحاق صحح، شداد بن سعيد الراسي، ثقة. غيلان بن جرير الأزدي: ثقة.
مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير الحرشي الاعماري، وهو نابعي ثقة، كان ذا فضل وورع
وأدب، ولد في حياة رسول الله ﷺ. ذكره ابن كثير في التفسير: 8/29. (شاكّ)
من مسند سعد بن أبي وقاص

175 - [1/177] حدثنا ابن نمير، حدثنا محمد - يعني ابن عمرو - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام، قال:

"لما نزلت هذه السورة على رسول الله ﷺ: "إِنْ تَحْكُمُنَّ إِنْ تَحْكُمُنَّ، فَإِنَّكُمْ بَيْعَتُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ مَيْتَانِ مَيْتَانِ، فَإِنَّكُمْ بُيُودُ الأَلْجَيْمَةَ عِندَ رَبِّكُمْ مَثْنَاءً مَثْنَاءً". قال الزبير: أي رسول الله ﷺ، أبكر علينا ما كان بيننا في الدنيا، مع خواص الذهوب؟ قال: نعم، ليكرر عليكم، حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه، فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد.

176 - [1/178] حدثنا كثير بن هشام، حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن سلمة أو مسلمة قال: كثير وحفظي سلمة عن علي - أو عن الزبير - قال:

"كان رسول الله ﷺ يخطبنا فيذكرنا بأيام الله، حتى نعرف ذلك في وجهه، وكأنه نذير قوم يصبحهم الأمر غدوة، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتسم ضاحكاً حتى يرفع عنه."

المتخب من مسند سعد بن أبي وقاص

177 - [1/182] حدثنا روح، أملاه علينا بهداد، حدثنا محمد بن أبي حميد، عن إسحاق بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جدته سعد بن أبي وقاص قال:

قال رسول الله ﷺ: 

(1) ح: 1430، وهو مكرر ح: 1412.
(2) سورة الزمر: 30-31.
(3) ح: 1434، إسناده صحيح. (شاكر)
(4) ح: 1437، إسناده صحيح. (شاكر)
من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بيا قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارته الله، ومن شقوة ابن آدم تركه بيا قضى الله. (1)

178 - [1/168/1] حدَّثنا روح، حدَّثنا محمد بن أبي حميد، حدَّثنا إسحاق بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ:

"من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء." (2)

179 - [1/169/1] حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن وهب، عن أبي واقد الليثي، عن عامر بن سعد، عن أبيه أن النبي ﷺ قال:

"تقطع اليد في ثمن المجحّن." (3)

180 - [1/170/1] حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدَّثنا سهيان بن بلال، حدَّثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها:

"أن علياً خرج مع النبي ﷺ حتى جاء ثنيَّة الوداع، وعليّ يكفي يقول: تخلفني مع الحوافل؟ فقال: أو ما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسي إلآ التوبة." (4)

(1) في الماطوع: (مسطره).
(2) في ح: 1444.
(3) في ح: 1445.
(4) في ح: 1455. المجلد: هو النرس، لأنه يواري حامله ويستره.

180
المنتخب من مسند سعد بن أبي واقص

181

(1) ح: 1481، إسناده صحيح. (شافعي)

(2) ح: 1490، إسناده صحيح، وهو يفصل رواية مسلم: 2/236 أن سعيد بن المطلب سمعه مسن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عصيم، عن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال:

«قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنباء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس، يبني الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى بعشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة.»

182

(1) ح: 1493/1، حديث عفان، حديث حماد، يعني ابن سلامة، أي أنبا علي بن زيد، عن سعيد بن المطلب قال:


وقد قال حماد: فرجع علي مسرعاً.»
184 - [1/174] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ يَحْيَى، أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ، عَنْ العَيْزَارِيِّ، عَنْ حُرِيْثَةَ عَنْ عَمْرَةَ بْنِ سَعدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَجِبَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمَّدَ اللَّهُ وَشَكُورٌ، وَإِنَّ أَصَابَتِهِ مُصِيبَةٌ هَمَّ اللَّهُ."

وَصِبَّ، فَمَوْلَىَّ يُؤَجِّرُ فِي كُلِّ أَمْرٍهُ، حَتَّى يُؤَجِّرُ فِي الْقُلْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَىٰ إِمَارَتِهَا."

185 - [1/174] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُعَفرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُوَلَّىٰ جَهِينَةٍ قَالَ: تُصَبِّنُ مَعْصِبَتُ بْنِ سَعدٍ مَّعْدُودًا، عَنْ سَعدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَعْبَرُ أُحَدَّكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي الْيَوْمِ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: وَمَنْ يَطْمِقْ ذَلِكَ!"

قَالَ: يَسْبِعُ مَائَةً تَسْبِيحًا، فَيَكْبِتُ لِهِ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَتَصْمَحُ عَنْ أَلْفِ سَبِيلٍ.

186 - [1/174] قَرَأَتْ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالكَ، عَنْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى، أَبِي مُحَمَّدُ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالكَ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَبِنَ شَهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثَةِ بْنِ نُوفُلٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّافِلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّافِلِ، عَنْ أَبِي عُمَّانِيٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُوَلَّىٰ جَهِينَةٍ، "يَحْذِرُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ."

فَقَالَ: أُسَمِّي مَا حَذَّرْتُ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ عَبْدُ اللَّهِ عِلَى مَعْصِبَتٍ فَقَالَ: أَنْتَ سَمَعْتُهُ، فَقَالَ: فَكَيْنَاءٌ مَّعِينٍ، إِنَّ مَا عِنْدَكَ يَفْعَلُهُ عِنْدَيْنَ. (شَكَرَ)
المتخب من سنده بن أبي واقع

"إنه سمع سنده بن أبي واقع والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان،
ومما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله! فقال سنده: بشبا قلت يا بن أخي! فقال الضحاك: ففإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سنده: قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه."

187 1/165  حدثنا عمر بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سنده بن إبراهيم قال:
سمعت إبراهيم بن سنده يحدث عن سنده، عن النبي ﷺ أنه قال لعلي:
"أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى" (1)

188 1/165  حدثنا عمارة بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علي بن زيد قال:
سمعت سعيد بن المسبح قال: قلت لسعد بن مالك:

189 1/175  حدثنا حجاج، حدثنا فطر، عن عبد الله بن شريك، عن عبد الله ابن الرقيم الكتاني قال:
"خرجنا إلى المدينة زمن الجمل، فلقينا سعد بن مالك بها، فقال: أمر رسول الله ﷺ بصد الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي" (3)

(1) ح: 1503، إسناده صحيح، محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهشمي: ذكره ابن حبان في التقليد، ذكره البخاري في الكبير: 1/165، فلما ذكر فيه حرجًا. والحديث في الموطأ: 1/317، ورواية البخاري في الكبير من طريق عقيل عن الزهري، ومن طريق مالك عن الزهري، ومن طريق آخر، (شاكر).

(2) ح: 1505، إسناده صحيح، وهو مختصر ح: 1440. (شاكر)

(3) ح: 1509، إسناده صحيح، وهو مطول ح: 1505. (شاكر)

(4) ح: 1511، إسناده ضعيف!! (شاكر)
190-191
 حدثنا حجاج، أبنا عيينة، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن:
 سعد بن أبي وقاص أنه قال:

 "إن رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم، نهى أن يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء،" 

191-192
 حدثنا عبد الرزاق، أبنا عيينة، عن أبي إسحاق، عن عمر بن:
 سعد، حدثنا سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ:

 "فنزل المؤمن كفر، وسببه فسوق، ولا يجلل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام،" 

192
 حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معاذ، عن الزهري، عن عامر بن:
 سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال:

 " كنت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فمرضت مرضاً أشفيت على الموت، فعادني رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله ﷺ إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنى، أنا أومري بنلي مالي؟ قال: لا، قلت: بشكر مالي؟ قال: نعم.

 ماذا قال؟ قال: التثلث، التثلث كثير، إنك يا سعد إن تدع ورثك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكفكون الناس، إنك يا سعد لن تتفق نفقة تشبه بها وجه الله ﷺ."


تخص فضيلة للإمام علي ﷺ، فلاحظ.

(1) ح: 1512.
(2) ح: 1519، إسناده صحيح. (شاكر)
المتنبئ من مسنود سعد بن أبي وقاص

تعال إلا أجرت عليها، حتى اللقبة تجعلها في شيء منك... الحديث،"193-

177/1 [حدثنا عبد الرزاق، أبانا معمر، عن قنادة وعلي بن زيد بن
دعا وقال: حدثنا ابن المسيب، حدثنا ابن لسعد بن مالك، حدثنا عن أبيه، قال:
دخت على سعد فقالت: حديثاً حديثه عنك حين استخلف رسول
الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال: فغضب، فقال: من حدثك به؟ فكرهت أن أخبره
أن ابنه حديثه فيغضب عليه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة
تبوك استخلف عليه. قال: قال علي: يا رسول الله، ما كنت أحب أن تخرج
وجها إلا وأنا معم، فقال: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
غير أنه لا نبي بعدي."194-

177/1 [حدثنا هارون بن معروف، قال عبد الله بن أحمد، وسمعته أنا
من هارون، حديثاً عبد الله بن وهب، حديثي خرمة، عن أبيه، عن عمزر بن سعد بن
أبي وقاص: قال:
سمعت سنداً وناماً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجلان
أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أفضل من الآخر، فتوفي الذي هو
أفضلهم، ثم عمرو الآخر بعده أربعين ليلة، ثم توفي، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
الأول على الآخر، فقال: لم يكن يصلي؟ فقالوا: بل يا رسول الله، فكان لا يبأس

(1) ح: 1624، إسناده صحيح. (شافعي).
(2) ح: 1632، إسناده صحيح، ابن سعد الذي صنع منه ابن المسيب هو عامر بن سعد. (شافعي).

اقول: ما الذي جعل سعد يغضب غير أن قمع مسألة؟ هل؟ وعلى حد قول مالك لو علم سعد أن
ولده هو الراوي لهذا الحديث لأشهد غضب سعد أكثر! فهلا سكننا سعدًا علامة هذا الغضب؟
سند الخصام في ما انتخب من سند الإمام/ج

به، فقال: ما يدركم ماذا بلغت به صلاته؟ ثم قال عند ذلك: إنها مثل الصلاة كمثل نهر جار يلز الباب جاغ، يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون يبقى ذلك من درته؟

195 - [179/1] حدثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسبح، عن سعد:

"أن النبي ﷺ قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسي، لسفيان: غير أنه لا نبي بعدي؟ قال: نعم.

196 - [181/1] حدثنا يونس بن محمد، حدثنا ليث، عن الحكم بن عبد الله ابن قيس، عن عمار بن سعد بن أبي وقار، عن أبيه سعد:

"أن رسول الله ﷺ قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، رضيناه بالله ربك، وبحميد رسله، وإسلام دنياً غفر له ذنبه.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: حدثنا قتيبة، عن الحكم بن عبد الله بن قيس.

197 - [181/1] حدثنا يحيى بن سعيد، أبانا سليمان - يعني التيمي - حديثي غنيم قال:

"سألت سعد بن أبي وقار عن النكبة؟ قال: فعلناها وهذا كافر بالعرش!!

يعني معاوية.

(1) ح: 1524، إسناده صحيح، الغزالة: الكثير، أي يضمر من دعه وبغيته. المدون: الوسخ. (شاكري)

(2) ح: 1547، إسناده صحيح، وهو مختصر ح: 1522. (شاكري)

(3) ح: 1565، إسناده صحيح. (شاكري)

(4) ح: 1568، إسناده صحيح، غنيم: هو ابن قيس المازني الكحلي، أدرك رسول الله ﷺ ولم يره. (شاكري)
المنتخب من مسند سعد بن أبي وقاص

198

183/11 [ حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مصعب
ابن سعد، عن سعد بن أبي وقاص قال:

«خلف رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله،
تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
غير أنه لا نبي بعدي».

199

184/11 [ حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا عبد الله - يعني ابن حبيب بن
أبي ثابت - عن حذرة ابن عبد الله، عن أبيه، عن سعد قال:

«لئي خرج رسول الله ﷺ في غزوة تبوك خلف علياً، فقال له: أخفنفي؟ قال
له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي».

200

184/11 [ حدثنا سليمان بن داود، أن أبنا عبد الرحمن - يعني ابن أبي
الزناد - عن موسى بن عقبة، عن أبي عبد الله الفراط، عن سعد بن أبي وقاص:

«أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة
فيها سواه، إلا المسجد الحرام».

201

185/11 [ حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حانان بن إسحاق، عن بكير بن
مسيار، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:

وفتۇد على عمر، وهو ناقة من الطغبة الأولى من أهل البصرة. (شاكِر)

1: ح: 1583، إسناده صحيح، الحكم هو ابن عتبة، أنظر ح: 1542. (شاكِر)

2: ح: 1600، إسناده حسن، عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، ناقة، ونَّهه ابن معين، حزرة بن عبيد
الله الفراط: ترجم له البخاري في الكبير: 45/1/24 فلم يذكر فيه حزرة، ونَّهه ابن حبان. أبو
عبد الله الفراط: ترجم له في التهذيب ولم يذكر بحده ولا تعديله، نابي، والحديث رواه التسائي
في خصائص علي. وقد مضى الحديث مراراً بأسانيد أخرى صحاح آخرها ح: 1583. (شاكِر)

3: ح: 1605، إسناده صحيح. (شاكِر)
سمعته رسول الله ﷺ يقول له، وخلفه في بعض مغازيهم، فقال علي:

أختلفني مع النساء والصبيان؟ قال: يا علي، أما ترجى أن تكون معي بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا بيعة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خير: لأعطين الرائبة رجلاً يحب الله ورسوله، ويبقى الله ورسوله، فطالعته لها، فقال: ادعوا لي عليًا فأتين به أردت فصق في عينه، ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه، ولسه نزلت هذه الآية: "قد نذّب إبناتك وأبناءكم"، دعا رسول الله ﷺ عليه وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء أهلي..."

المنتخب من مسندر سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل:

۲۰۲-۱۸۷ [۱۸۹-۱] حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا أسامة، عن محمد بن عبد الرحمن ابن لبیة: أن سعد بن مالك قال:

"سمعته النبي ﷺ يقول: خير الذكر الحفیظ، وخير الرزق ما يکنی..."

۱۸۸
المنتخب من حديث عبد الرحمن الزهري

أهل الجنة!.. الحديث.

۲-۰۴ - [۱/۱] حدثنا سفيان بن داوود الهاشمي، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي شعيب بن محمد بن عمارة بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ﷺ:

"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد."

۲-۰۵ - [۱/۱] حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد ابن عمار، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ فذكر مثله.

المنتخب من حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري

۲-۰۶ - [۱/۱] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا القاسم بن الفضل، حدثنا النضر بن سفيان قال:

"لقيت أبا سلمة بن عبد الرحمن قلت: حدثني عن شيء سمعته من أبيك سمعه من رسول الله ﷺ في شهر رمضان؟ قال: نعم، حدثني أبي عن رسول الله ﷺ قال: إن الله فرض صيام رمضان، وسنت قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته امه."
207 - [1/191] حديثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن جعفر أن ابن قازم أخبره، عن عبد الرحمن بن عوف، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا صلى المرأة خمسًا، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها،قيل لها: أدخل الوجه من أي أبواب الجنة ستُنظر.

208 - [1/191] حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، حدثنا ليث، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أبي الخويرث، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الرحمن بن عوف، قال:


209 - [1/191] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا سليمان بن بلال، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف، قال:

"خرج رسول الله ﷺ فتوجه نحو صدته، فدخل فاستقبل القبلة، فنظر ساجداً فأطلا السجود، حتى ظننت أن الله ﷺ قد قبض نفسه فيها، فدلوت منه فجلست، فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن، قال: ما شئت؟ قلت: يا رسول الله ﷺ، سجدت سجدة خشي أن يكون الله ﷺ قد قبض نفسه فيها، فقال: إن..."

(1) ح: 1261
(2) ح: 1262، إسناده صحيح، أبو الخويرث هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحوارث، ثقة (شافك)
جبريل عليه السلام فسألهُ فقال: "إنَّ الله ﷺ يقول: من صلى عليك صلحت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت ﷺ شكراً."

210- [193/1] حدَّثنا عقان، حدَّثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، قال: حدثني قاص الهلالي فلسطين قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: إن رسول الله ﷺ قال:

"مثلًا، الذي نفس محمد ﷺ بيده إن كنت حاليًا عليه لا ينقص مال من صدقة فتصدقو، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزًا.
- وقال أبو سعيد مولى بن هاشم: إن زاد الله ﷺ بها عزًا يوم القيامة - ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله ﷺ عليه باب فقر.

211- [193/1] حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثي مكحول: أن رسول الله ﷺ قال:

"إذا صلى أحدكم فشلك في صلاتك .. إلى أن قال: أن كريباً مولى بن عباس حدثه عن ابن عباس قال: جلست إلى عمر بن الخطاب فقال: يا ابن عباس، إذا اشتبه على الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله ﷺ يا أمير المؤمنين ما أدرى، ما سمعت في ذلك شيئاً، فقال عمر: والله ﷺ ما أدرى ... الحديث.

212- [194/1] حدثنا عبد البزاق، أبو انامع، عن الزهري حدثي أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا الرداد الليثي، أخبره عن عبد الرحمن بن عوف: أنّه سمع رسول الله ﷺ يقول:
قال الله ﷺ: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشفقتها من اسمي اسمًا، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بعدها.  

المتخب من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر

۱۲۱۹-۱۲۱۷ [~/۱۹۷/۱۹۷] حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو - يعني ابن دينار - أخبره عمرو بن أوس الثقفي، أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال:

{أمرني رسول الله ﷺ أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها.}

المتخب من حديث زيد بن خ嵘ة

۱۴۱۹-۱۴۱۹ [~/۱۹۹/۱۹۹] حدّثنا علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا خالد بن سلمة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه، فقال:

{يا أبا عيسى، كيف بلغك في الصلاة على النبي ﷺ؟ فقال موسى: سألت زيد بن خ嵘ة عن الصلاة على النبي ﷺ؟ فقال زيد: إنني سألت رسول الله ﷺ.}  

{نفسي: كيف الصلاة عليك؟ قال: صلىوا واجتهدوا، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.}

(۱) ح: ۱۶۸۰، إسناده صحيح، (شافع).
(۲) ح: ۱۷۰۰، إسناده صحيح، عمرو بن أوس بن أبي أو الثقفي: نابي ثقة، والحديث رواه البخاري ومسلم. أبو داود. التحقيق: موضع مكة في الخيل. (شافع).
(۳) ح: ۱۷۱۴، إسناده صحيح، (شافع).
حديث الحارث بن خزمة

215 - [21/199] حدّثنا علي بن بحر، حدّثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه عبيد بن عبد الله بن الزبير، قال:

"أأتي الحارث بن خزمة؟" بِهِائِئِينَ الْآيَاتِينَ مِنْ أَخْرَىٰ بِرَاءَةٍ: "لَقَدْ جَاءَناَ كَمْ رَسُولُ مَنْ أَنْفَسْتُمْ"! إلى عمر بن الخطاب، فقال: من ملك على هذا؟ قال: لا أدرى، والله إن أشهد لسمعتها من رسول الله ﷺ، ووعيتها وحفظتها، فقال عمر: أشهد لسمعتها من رسول الله ﷺ، ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوها فيها، فوضعتها في آخر براءة."
المستعب
من مسنُد أهل البيت
(البخاري)
المتخب من حديث الحسن بن علي

۲١۶ - [١٩٩/١] حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن زيد بن أبي مريم السلولي، عن أبي الحواراء، عن الحسن بن علي قال:

«علمني رسول الله ﷺ كليات أقواله في قصة الورث: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيها أعطيت، وقمي شرما قضيت، فإذك تقضى ولا يقضي عليك، إنه لا يبذل من واليت، تبارك ربي وتعالى.»

۲١٧ - [١٩٩/١] حدثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن هبيرة خطابا

الحسن بن علي فقال:

«لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون بعلم، ولا يدركه الآخرون، كان رسول الله ﷺ يبعثه بالرابعة، جبريل عن يمينه، وميكائيل عن شماله، لا ينصرف حتى يفتح له.»

۲١٨ - [١٩٩/١] حدثنا وكيع، عن يسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن حبيش قال: خطابنا الحسن بن علي بعد قتل علي فقال:

حساب

۱۷۱۸، إسناده صحيح. (شاعر).
۱۷۱۹، إسناده صحيح، هيئة: هو ابن بريم. (شاعر).

أقول: المقصود بالرجل الذي فارقهم في هذا الحديث هو علي بن أبي طالب عليه، وهذه الخطبة خطبها الإمام الحسن بن علي في مسجد الكوفة بعد دفن أبيه صلوات الله عليه.
لقد فارقكم رجل بالأمس ما سبقه الأولون بعلم، ولا أدركه الآخرون، إن كان رسول الله ﷺ ليبعثه ويبطبه الراية، فلا ينصرف حتى يفتح له، وما ترك من صفراء وبيضاء إلا سبعينات درهم من عطائه، كان يرصدها خادم لأمه.

219 - [1/200] حدثنا عبد الرزاق، أبانا سفيان، عن أبي إسحاق، عن بريد.

أبو مريم، عن أبي الحواراء، عن الحسن بن علي:

«أن رسول الله ﷺ علمه أن يقول في الوداد، فذكر مثل حديث يوشع بن نون.»

220 - [1/200] حدثنا عفان، أبانا حداد، عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن علي، عن الحسن بن علي:

أنه مر بهم جنازة، فقام القوم ولم يقم، فقال الحسن: ما صنعتم؟! إنما قام رسول الله ﷺ تأديباً بريه اليهودي.»

221 - [1/200] حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني بريد بن أبي مريم، عن أبي الحواراء السعدية قال:


قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت... الحديث.»
المتخب من مسند أهل البيت

226 [1/200] حدّثنا محمد بن بكر، حدّثنا ثابت بن عبارة، حدّثنا ربيعة بن
شبيبان: أتى قال للحسن بن علي:

«ما تذكر من رسول الله ﷺ؟ قال: أدخلني غرفة الصدقة، فأخذت منها ثمرة
فألقينها في فمي، فقال رسول الله ﷺ: الفها، فإنها لا تحمل لرسول الله ﷺ ولأحد من أهل بيته.»

227 [1/200] حدّثنا أبو أحمد -هو الزبيري- حدّثنا العلاء بن صالح،
حدّثنا بريد بن أبي مريم، عن أبي الخوراء قال:

«كتبت عند حسن بن علي، فسأله: ما عقعت من رسول الله ﷺ؟ أو عن
رسول الله ﷺ؟ قال: كنت أمشي معه فمر على جرين من ثمرة الصدقة، فأخذت
ثمرة فألقينها في فمي، فأخذها بمعاً، فقال بعض القوم: وما عليك لو تركتها؟
قال: إنّا آل محمد لا تحمل لنا الصدقة، قال: وعقلت منه الصلاوات الخمس.»

المتخب من حديث الحسن بن علي

224 [1/201] حدّثنا وكيع، وعبد الرحمن قالا: حدّثنا سفيان، عن مصعب
بن محمد، عن يعلٍ بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها -قال عبد الرحمن:
حسن بن علي - قال: قال رسول الله ﷺ:

«للسائل الحق وإن جاء على فرس.»

1  ح: 1724، إسناده صحيح. (شاكرب)
2  ح: 1725، إسناده صحيح، الجريين: هو موضوع يخفف النمر، وهو له كاليبيد للحنطة. (شاكرب)
3  ح: 1730، إسناده صحيح. (شاكرب)

199
٢٤٥ - [١/١٩٠١] حدّثنا ابن نمير ويعلِّم قالت: حدّثنا حجاج - يعني ابن دينار الواسطي - عن شعبة بن خالد، عن حسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّ من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيها لا يعدها!")

٢٤٦ - [١/١٩٠١] حدّثنا يزيد وعباد بن عيد قالا: أنبنا هشام بن أبي هشام، قال: عباس بن زيد، عن أمه، عن فاطمة ابنت الحسين، عن أبيها الحسين بن علي، عن النبي ﷺ قال:

"ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بصيبة فيذكرها وإن طال عدها - قال: عباس قدم عدها - فيحدث لذلك استرجاعًا، إلا جدد الله له عند ذلك، فأعطيه مثل أجرها يوم أصب بها.")

٢٤٧ - [١/١٩٠١] حدّثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد قالا: حدّثنا سليمان بن بلال، عن عبارة بن غزية، عن عبد الله بن علي بن حسين، عن أبيه علي بن حسين عن

أبيه: أن النبي ﷺ قال:

"البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلى علي ﷺ.")

٢٤٨ - [١/١٩٠١] حدّثنا موسى بن داود، حدّثنا عبد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه!")
المتخب من حديث عقيل بن أبي طالب

(1) خ: ١٨٣٨، والحديث من تخب من حديث عقيل بن أبي طالب. (شاكر)
سلمهم إليكم قبل أن يكلمهم، قالت: فخرجنا فجداً على النجاشي، ونحن عنده بخير دار، وعند خير جار، فلم يبق من بطارونه طريق إلا دفعاً إياها هديته قبل أن يكلما النجاشي، ثم قالاً: لكل بجري منهم، فإنه قد صلى على بلاد الملك منا غليان سفهاء، فارقوا دين قومهم، ولم يدخلوا في دينكم، وجاؤا بدين مبتدع لا يعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلما الملك فيهم نشروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلهم عياً وأعلم بها عباوا عليهم، فقالاً لهما: نعم، ثم إنها قرباً هدافيهم إلى النجاشي، فقطبها منها، ثم كلاهما فقالاً له: آية الملك، إنه قد صلى على بلادكم منا غليان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاؤا بدين مبتدع لا يعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم وأعيامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلم به عياً وأعلم بها عباوا عليهم وعاتبهم فيه، قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته: حوله صدقاً آيا الملك، قومهم أعلم به عياً وأعلم بها عباوا عليهم، فأسلموهم إليها فليذهبوا إلي بلادهم، وقومهم قال: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها الله، أين الله، إذن لا أسلمهم إليها ولا أكاد، قوماً جاوروني نزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوه فأسسهم ماذا يقول هذا في أمرهم؟ فإن كانوا كا يقولان أسلمتهم إليها وردتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منهم وأحسنت جوارهم ما جاوري، قال: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جتتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به النبي، كائن في ذلك ما هو كائن، فلما جاءوه، وقد دعا النجاشي أساقفة فنشروا
مصاحبهم حوله، فسألهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقت فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيا الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام، وناكمل الميزة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، بأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتي بعث الله إلينا رسولًا متأنى، نعرف نسبه وصدقه وأماته وعفافه، فدعنا إلى الله لتوحده ونعمده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأنوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والبدع، ونهانة عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، قال: فاعد الله أسوأ الإسلام فصدقناءة وأمانة، وأتتبعنا على ما جاء به، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئًا، وحرمنا ما حرّم علينا، وأحلنا ما أحل لنا، فعدنا علينا قومنا، فعذربنا وقذفنا عن ديننا، ليزودنا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحلل ما كنا نستحلل من الخبات، فلما فصولنا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك، واختارناك من سوادك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك، قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم، فقال له النجاشي: فاقرأ علي فقرأ عليه صدراً من كهبعص، قالت: فبكى والله النجاشي حتى أُجعل له عينه، وبيكت أساقيته حتى أُخططوا مصاحفه حين سمعوا ما تلا عليهم، ثم قال النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به موسى ليخرج من مشاكاة واحدة، انطلقنا، فولله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا

(1) سورة مريم: 1

103
المتخب من حديث عبد الله بن جعفر

130- [1/104] حدَّثنا يزيد، أَنبِنَانِي مهدي بن ميمون، عن عمّد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر، وحدثنا به وعنفان قالا: حدَّثنا مهدي، حدَّثنا عمّد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، عن عبد الله بن جعفر قال:

أود في رسل الله ﷺ ذات يوم خلفه، فأسر إلى حديثا لا أخبر به أحداً أبداً، وكان رسل الله ﷺ أحب ما استمر به في حائطه هندف، أو حائش نخل، فدخل يوماً حائطاً من جيّطان الأنصار، فإذا جل قد أتاه، فخرج وذرفت عيناه، قال بهز وعنفان: فلأ أي النبي ﷺ حين وذرفت عيناه، فمسح رسول الله ﷺ سرائه وذفراه، فسكون، فقال: من صاحب الجمل؟ فجاء فني من الأنصار فقال:

هو لي يا رسول الله، فقال: أما تتقى الله في هذه البهيمة التيملكها الله، إنه شكا إلى
أنك تجمعه وتذهب.أل

232 - [1/104:1] حدَّثنا يزيد، أنَّ بني حمادة بن سلمة، قال:
رأيت ابن أبي رافع يتختم في بعينه، فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه رأى عبد الله بن
جعفر يتختم في بعينه، وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله ﷺ يتختم في بعينه،.

233 - [1/104:2] حدَّثنا إسحاق بن عيسى ويحيىٌ بن إسحاق، قالا: حدَّثنا ابن
همية، عن أبي الأسود، قال: سمعت عبد بن أم كلاب يحدث، عن عبد الله بن جعفر،
قال: يحيى بن إسحاق، قال:
سمعت عبد الله بن جعفر - قال أحدهما: ذي الجناحين - أن رسول الله ﷺ كان
إذا عطس محمد لله، فقال له: يرحمك الله. يقول: ييديكم الله ويلصصال بالكم.

234 - [1/104:2] حدَّثنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، قال: سمعت محمد بن أبي
يعقوب يحدث، عن الحسن بن معد، عن عبد الله بن جعفر، قال:
تبع رسول الله ﷺ جيشًا استعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: فإن قتل زيد
أو أستشهد فلديكم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فقلوا
العدو، فأخذ الراية زيد، فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر، فقاتل حتى قتل، ثم
أخذه عبد الله بن رواحة، فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد،

(1) ح: 1745، إسناده صحيح، الهذف: كل ما كان له شخص مرتبع من بناء وغيره. حاشية نخل:
الحاشية: البال الملف المجمع. سرائه: سيرة كل شيء، أي ظهره وأعلاه. ذكره: الفقاري من البيع:
مؤخر رأسه. تدينه: نكرة وتنبه، من النائب، وهو الجلد والتعاب. (شافك)
(2) ح: 1746، إسناده صحيح، ابن أبي رافع، هو عبد الرحمن بن أبي رافع، صحيح الحديث،
والحديث رواه الترمذي: 45 وقال: يعني البحر، وهذا صحيح، ما روي عن
النبي ﷺ في هذاباب. (شافك)
(3) ح: 1748.
المختصر من مستند أهل البيت

ففتح الله عليه، وأتى خبرهم النبي ﷺ، فخرج إلى الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن إخوانتكم لقوا العدوّ، وإن ريداً أخذ الراية، فقاتل حتى قتل - أو استشهد - ثم أخذ الراية بعد جعفر بن أبي طالب، فقاتل حتى قتل - أو استشهد - ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة قاتل حتى قتل - أو استشهد - ثم أخذ الراية سيف من سيف الله، خالد بن الوليد، ففتح الله عليه، فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثينأ أن يأتواهم، ثم أناههم، فقال: لا تبكونا على أخني بعد اليوم، أدعوا لي ابنِي أخي، قال: فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال: أدعو لي الخلق فجيء بالحلق، فحلق رؤوسنا، ثم قال: أما حمد فسميه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فسميه خلقنى وخلقني، ثم أخذ يدي فاشالها، فقال: اللهم اخلف جعفراً في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالوا ثلاث مرات، قال: فجاءت أمّا فذكرت له يمنا وجعلت تفرح له، فقال: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟! 

135- ٢٠٥/ ٢٠٥ حديث نسيان، حديث جعفر بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله.

ابن جعفر قال:

لَا جاء صحيح حين قال قتل قال النبي ﷺ: اصبروا للآن جعفر طعاماً فقد

أناههم أمر يشغله - أو أناههم ما يشغلهم -

136- ٢٠٥/ ٢٠٥ حديث وهب بن جرير، حديث أبي قال: سمعت حمد بن أبي يعقوب يحدث، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر قال: ركب رسول الله ﷺ بغلته وأردقَي خلقه، وكان رسول الله ﷺ إذا تبرز

__________________________
(1) ح: ١٧٥٠، إسناد صحيح، وهو في تاريخ ابن كثير: ٢٥١، فأشهد: أي رفعهما.
الفتاوى والفقه والحياة (شافك)
(2) ح: ١٧٥١، إسناد صحيح (شافك)
كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به أو حائش نخل، فدخل حائطاً لرجل من الأنصار، فإذا فيه ناضح له، فليّ رأى النبي ﷺ حين وذرفت عيناه، فنزل رسول الله ﷺ فمسح ذفراه وسرتاه، فسكن، فقال: من ركب هذا الجمل؟ فاجاء شاب من الأنصار فقال: أنا، فقال: ألا تتقن الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياه؟ فإنه شكك إليها، وزعم أنك تجميع وتدببه، ثم ذهب رسول الله ﷺ في الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء والياء يقطر من لحيته على صدره، فأسار إليها شيئاً لا أحدث به أحداً، فحرجنا عليه أن يجدنا، فقال: لا أتفي على رسول الله ﷺ سره حتى ألقى الله ﷺ.

(۱۷۵۴: ۱) إسناة صحيح، الناضح: نضح البعير الماء حمله من غير وبر لسفي الزرع فهو ناضح، verso ۱، استعمل الناضح في كل بعير وأن لم يحمل الماء. فحرجنا عليه أن يجدنا: أي الحجنا عليه وضيقتنا، من الخرج، وهو الضيق، والحديث مطوى ح: ۱۷۴۵. (شاكر)
المنتخب

من

مسند بنى هاشم
المنتخب من حديث العباس بن عبد المطلب

273 - [1/207] حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا معاصر، عن الزهري، أحدهما كثير
ابن عباس بن عبد المطلب، عن أبيه العباس قال:

«شهدت مع رسول الله ﷺ حنيناً، قال: فلقد رأيت النبي ﷺ وما معه إلا أنا وأبو
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فلزمنا رسول الله ﷺ فلم نفارقه، وهو على بغلة
شهباء - وربّا قال معاصر: بيضاء، أهداها له فروة بن نعامة الجذامي - فلما التقى
المسلمون والكافرين والمسلمون مدبرين، وطافق رسول الله ﷺ بركض بغلته قبل
الكافرين، قال العباس: وأنا أخذ بلجام بغلة رسول الله ﷺ أكفها، وهو لا يآلان ما أسرع
 نحو المشركين، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بغزى رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ:
يا عباس نادا يا أصحاب السمرة! قال: وركبت رجلًا صيغًا - فقتلت بأصواتي: أين
 أصحاب السمرة! قال: فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على
أولادها، فقالوا: يا لبيب، يا لبيب، وأقبل المسلمون فاقتلهوا هم والكافرين، فنادت
الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار، ثم قررت الداعون على بني الحارث بن الخنزرج،
فنادوا: يا بني الحارث بن الخنزرج، قال: فنظر رسول الله ﷺ وهو على بغلته كالمتطاو
عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله ﷺ: هذا حين حمي الوطيس، قال: ثم أخذ رسول
الله ﷺ حصبات فرّى بين وجه الكافر، ثم قال: إنهزموا ورب الكعبة، إنهزموا ورب
الكعبة، قال: فذهبت أنظر، فإذا القتال على هيبته فيها أري، قال: فو الله ما هو إلا أن

211
رماهم رسول الله ﷺ بحسياته، فذا زلت أرى حدهم كليًا، وأمرهم مديرة، حتى
هزمهم الله [قال]: وكأني أنظر إلى النبي ﷺ يركض خلفهم على بغلته. 11
(3) [207/1] حدّثنا سفيان قال: سمعت الزهري مرة أو مرتين فلم
احفظه عن كثير بن عباس، قال:
"كان عباس وأبو سفيان معه: يعني النبي ﷺ، قال: خطبهم، وقال: الآن
سليمان بن الوطيس، وقال: نادى أصحاب سورة البقرة."
(2) [206/1] حدّثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد
الله بن الحارث، عن عبد المطلب بن ربيعة قال:
"دخل العباس على رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله، إننا نخرج فنرى
قريشًا تحدث، فإذا رأونا سكنوا، فغضب رسول الله ﷺ، ودرر عرق بين عينيه، ثمّ
قال: والله لا يدخل قلب أمير إيان حتى يحكم الله ولقرابتي."
(1) [240/2] حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدّثي يحيى بن
الأشعث، عن إسحاق بن إيسا بن عنيف الكلداني، عن أبيه، عن جده، قال:
"كانت أمراً تاجراً، فقدمت الحجّ فأتيت العباس بن عبد المطلب لأتباع منه بعض
التجارة - وكان أمراً تاجراً - فو الله إنني لعنده بمثني إذ خرج رجل من خباء قريب منه،

---

(1) ح: 176، إسناده صحيح، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: هو ابن عم رسول الله
وأخوه من الرضاعة، أسلم حين الفتح ورسول الله مثبوث إلى مكة، ومات في خلافة عمر. لا
يألسوا ما أسرع: أي لا يقصر. الغرز: الركاب. السمراء: هي الشرجة التي كانت عنددها
بيعة السروضان عمام الحدبية. الهَبَت: الشديد الصوت العالية. السوطيس: هو الضراب في
الحرب (شاكر).
(2) ح: 177، إسناده صحيح، وهو منصوب مقبله (شاكر).
(3) ح: 177، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: 1773. (شاكر).
حتى إذا أنت رسول الله، فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق، فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقته، وخلق القبائل، فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بونا، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنى خيركم بيتي وخيركم نسأّا؟


(2) إسحاق صحيح: مشهور. (شاكر)
المنتخب من مسند الفضل بن عباس

242 - [1/1 210] حدثنا مفيض، عن ابن جريج، "أخبرني عطاء، عن ابن عباس:
"هَلَّ النَّبِيُّ ﷺ أرذف الفضل بن عباس من جمع، قال عطاء: فأخبرني ابن عباس
"أن الفضل أخبره: "أن النبي ﷺ لم يزل بليبي حتَّى رمي الجمرة".""

243 - [2/1 212] حدثنا عبد الله بن محمد قال: عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من
عبد الله بن محمد، حدثنا حفص، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن
عバス، عن الفضل بن عباس:
"هَلَّ النَّبِيُّ ﷺ لم يزل بليبي حتَّى رمي جمرة العقبة، فرَماها بسبع حصيات، يَكَبِّرُ مع
كل حصة":).

يقول شير محمد الهمداني: بحاشية الطبعة الثانية من المسند، حفص هو ابن
عباس، جعفر: هو الصادق بن محمد بن علي بن الحسين، وهو ثقة مأمون من سادات
أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاء، وترجمه البخاري في (الكبر): 1/198، أبوه: محمد
بن علي الباقر. علي بن الحسين: هو زين العابدين.

يقول شير محمد: روى الكاتب في أواخر كتاب الجهاد من (الكافي) بإسناد ذكره
عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج وسألني عن خروج النبي ﷺ إلى مشاهده؟
فقلت: شهد رسول الله ﷺ بدراً في ثلاثة عشر وثلاثة عشر... إلى أن قال: فقال: عمن قلت

---
(1) ضبطه البعض: ابن جريج.
(2) ح: 1793، إسحاق صحيح. (شاكر).
(3) ح: 1815، إسحاق صحيح، عبد الله بن محمد: هو ابن أبي شببة. (شاكر).
عن جعفر بن محمد: قال: صل الله وسلمه.

يقول شيخ محمد: روى نسخة الإسلام الكلتبي في أواخر كتاب الروضة من الكافي) بإسناد ذكره عن سيف بن عميرة قال: كنت عند أبي الدواني فسمعته يقول:

إبتداء من نفسه: يا سيف بن عميرة، لا بد من منادي ينادي باسم رجل من ولد أبي طالب... إلى أن قال: يا سيف لولا إني سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: لم حدثني به أهل الأرض ما قبله منهم، ولما محمد بن علي.

ورواه الشيخ المفيد في أواخر كتاب (الإرشاد)، وشيخ الطائفة في أواخر كتاب (الغيبة)، في رواية علي بن إبراهيم التي أوردها في أواخر سورة النساء عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهير آية في كتاب الله قد أعطتي، فقلت: آية الأمير آية آية هي؟ فقال: قوله: "أين من أجل الكتاب؟"... إلى أن قال: ويحك أنك هذا ومن أين جئت به؟ فقالت: حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى طالب، فقال: جئت به، والله من عين صافية.

وفي حديثه مع عالم النصارى بالشام بعد أن أجابه: فسأل النصارى: يا فاعل النصارى ما رأيت بعيني قط أحد أعلم من هذا الرجل، لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام.

----------------------
(1) الكافي: 5/46.
(2) الكافي: 8/241.
(3) الإرشاد: 371/43.
(4) الغيبة: 433.
(5) سورة النساء: 159.
(6) تفسير القمي: 158/123.
(7) الكافي: 8/123.
يقول الهمداني: أورده الكليني في أواخر البكتر الأول من (روضة الكافي).

٢٤٤- [١/١٢] حدثنا عبد الرزاق، أبونا معمرو، عن الزاهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، حدثني الفضل بن عباس قال:

"أنت امرأة من خثعم فقلت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركه فرضاً لله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته؟ قال: فحاججي عن أبيك."

٢٤٥- [١/١٣] حدثنا روح، حدثنا ابن جريج قال ابن شهاب: حدثني سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل:

"أنت امرأة من خثعم فقلت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركه فرضاً لله في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على ظهر بعيره؟ قال: فحاججي عنه."

المثل المقبول من حديث تمّام بن العباس بن عبد المطلب

٢٤٦- [١/٤] حدثنا إسحاق بن عمر أبو المنذر، قال: حدثنا سفيان، عن أبي علي الزراد قال: حدثني جعفر بن تمّام بن عباس، عن أبيه قال:

"أنت السبّاب! أنت! فقال: ما لي أراك تتأني قلحاً! استاكروا، لولا أن أشتق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء."

_________________________
(١) ح: ١٨١٨، إسناده صحيح. (شاكِر)
(٢) ح: ١٨٢٢، إسناده صحيح. (شاكِر)
(٣) ح: ١٨٣٥، فلحة: جمع أله، والفلحة: صفة تعلو الأستان ووسع يركبها.
المختصر من مسند الله بن العباس بن عبد العطاء

٢٤٧ - [١/١٤١٥] حدّثنا هشيم، أنَّبنا عاصم الأحول ومغيرة، عن الشعبي، عن ابن عباس:

"هَلْ رَأى عَلَيْكَ رَبُّكَ شَرَبَ مِنْ زَمَزَمِ مُّقَامَهُ؟" ٢٤٨

٢٤٨ - [١/١٤١٦] حدّثنا هشيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس:

هَدِعَ النَّبِيُّ رَأَى وَدَعَى بِالْحَكَمَةِ، ٢٤٩

٢٤٩ - [١/١٤١٧] حدّثنا هشيم، حدّثنا يزيد بن أبي زيد، عن عكرمة، عن

ابن عباس:

"وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ بِالبيتِ وَهُوَ عَلَى بَيْعِهِ، وَاسْتَلَمَ الحُجْرَ بِبَيْعِكَ كَانَ مَعِهِ، قَالَ: وَأَنَّ السَّقايَةَ فَقاَلَ: اسْقَونِي، فَقَالُوا: إِنَّهُ يُخَوِّضُ الْمَوْضِعَةَ الْجَارِيَةَ، وَلَكُنَا نَأَتَيْكَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: لَا حَاجَةً لِي فِيهِ، إِسْقَوْنِي مَا يُشْرِبُ مِنَ النَّاسِ، ٢٥٠

٢٥٠ - [١/١٤١٨] حدّثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن

ابن عباس:

"وَأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةِ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمَ بِهِ، كَانَا عَالِمَينَ، ٢٥١

٢٥١ - [١/١٤١٩] حدّثنا هشيم، أنَّبنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن

ابن عباس قال:

(١) ح١ ١٨٣٨: إسناد صحيح. (شافعي)
(٢) ح١ ١٨٤٠: إسناد صحيح. (شافعي)
(٣) ح١ ١٨٤١: إسناد صحيح. (شافعي)
(٤) ح١ ١٨٤٥: إسناد صحيح. (شافعي)
خطب رسول الله ﷺ وقال: إذا لم يجد المحرم إزاراً فليلبس السراويل، وإذا
لم يجد النعلين فليلبس الحقفين.

252 - [1/116/1] حدثنا هشيم قال: أخبرنا يزيد بن أبي زيد، عن مقسم، عن
ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ احتجِّم وهو محرم صائم".

253 - [1/115/1] حدثنا هشيم، أنّنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن
ابن عباس:

"أن رجلاً كان مع النبي ﷺ، فوقعته ناقة وهو محرم فيات، فقال رسول
الله ﷺ: اغسلوه بيا، وسدر، وكفنه في ثوبه، ولا تسسوه بطيب، ولا تحضروا رأسه،
فإنّه يبعث يوم القيامة ملائماً.

254 - [1/115/1] حدثنا هشيم، عن منصور، عن ابن سيرين، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ سافر في المدينة لا يخفف إلا الله ﷺ، فصلّ ركعتين ركعتين
حتى رجع".

255 - [1/116/1] حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد بن منصور، عن سالم بن أبي
الجعد الخطفاني، عن كربة، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم
جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فإن قدر بينها في ذلك ولد لم يضر

(1) ح: 1848، إسناده صحيح. (شاهر)
(2) ح: 1849، إسناده صحيح. (شاهر)
(3) ح: 1850، إسناده صحيح، وقصبه: كسر النقط، السطر: شحر البق. لا تخصروا
رأسه: أي لا تخطوه، والحمار: غطاء الرأس. (شاهر)
(4) ح: 1854، إسناده صحيح. (شاهر)
المتخب من مسند بني هاشم

ذلك الولد الشيطان أبداً،

256 - [1/17/112] حدثنا محمود بن فضيل، عن يزيد، عن عطاء، عن ابن عباس قال:

كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في الظهر والمغرب والعشاء، والظهر والعصر،

257 - [1/17/119] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال:

دقل رسول الله ﷺ: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تتأمر في نفسها، وأذنها صيامها،

258 - [1/17/119] حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب:

أن ابن عباس كان يتوضأ مرة مره، ويسند ذلك إلى رسول الله ﷺ،

259 - [1/17/119] حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن عبد الله، عن ابن عباس:

أن سعد بن عبادة سأل النبي ﷺ عن نذر كان على أمه تؤتيف قبل أن

 تقضيه، فقال: أقضه عنها،

(1) ح: 1867، إسناده صحيح. (شاكر)
(2) ح: 1874، إسناده صحيح، نبيه: هو ابن أبي حبيب، عطاء: هو ابن أبي رباح، وقد ورد الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة صحيحه. (شاكر)
(3) ح: 1884، إسناده صحيح، الأئم: في الأصل لم زوج لها. (شاكر)
(4) ح: 1889، إسناده صحيح. (شاكر)
(5) ح: 1893، إسناده صحيح. (شاكر)

219
سند الخصام في مأتهج من مسند الإمام ج1

۱۱۹۲-۱۱۹۳ حدثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن
نافع بن جبير، عن ابن عباس يبلغ به النبي ﷺ:

الشِّرب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها،
وإذنها صباهما.

۱۱۹۴-۱۱۹۵ حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس:

هكذا النبي ﷺ بالروحاء، فلقى ركباً فسلّم عليهم، فقال: من القوم؟ قالوا:
المسلمون، قال: فمن أنتم؟ قال: رسول الله ﷺ، ففرعت امرأة فأخذت بعهد صبي
فأخرجته من محجّتها، فقالت: يا رسول الله، هل هذا حج؟ قال: نعم، وكذاك أجره.

۱۱۹۶-۱۱۹۷ حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، وإبراهيم، عن عطاء، عن ابن عباس:

هكذا رسول الله ﷺ أخرها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر يا
رسول الله نام النساء والولدان، فخرج فقال: لو أني أشح على أمتي لأمرتم أن
يصلوها هذه الساعة.

۱۱۹۸-۱۱۹۹ حدثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد، عن ابن عباس:

هكذا رسول الله ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها
ذو عريض، ووجه رجل فقال: إن امرأي خرجت إلى الحج وإني اكتسبت في غزوة كذا

(1) ح: ۱۸۹۷، إسناده صحيح، وهو مكرّر ح: ۱۸۸۸ (شاكر).
(2) ح: ۱۸۹۸، المطبوع: (عن).
(3) ح: ۱۸۹۹، إسناده صحيح، المحقّق: رجل يخف بئر ثمّ تركب فيه المراة (شاكر).
(4) ح: ۱۹۰۰، إسناده صحيح، قوله: أجشرها. يريد صلاة الصباح (شاكر).
وода؟ قال: انطلق فاحجج مع أمرائه،\(^{11}\)

٢٦٤ -١٢٢٢ [١٢٢٢/١٩٥] حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم خال ابن أبي نجيح

سمع سعيد بن جبير يقول: قال ابن عباس:

"يوم الحميس وما يوم الحميس، ثم كيّ حتى بل دمعه -وقال مرة: دمعه-

الحصى، فقلنا: يا أبا العباس، وما يوم الحميس؟ قال: اشتد برسول الله ﷺ وجعه،

فقال: أيوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً، فتنازعوا، ولا ينغي عند نبي تنازع,

فقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ قال سفيان: يعني هذى -استفهموها، فذهبوا يعيدون

عليه، فقال: دوعوني، فالتذي أنا فيه خير ما تدعو إليه... الحديث\(^{11}\)

٢٦٥ -١٢٢٢/١٩٥] حدثنا سفيان عن سليمان، عن طاوس، عن ابن عباس:

"كان الناس ينصرون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: لا ينفر أحد حتى

يكون آخر عهده بالبيت\(^{11}\)

٢٦٦ -١٢٢٢/١٩٥] حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا زيد، عن مقسيم، عن

ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ كُفِن في ثلاثة أنواع: في قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية

-الحلة ثوبان\(^{11}\)

٢٦٧ -١٢٢٣ ١٩٥] حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت جابر بن

(١) ح: ١٩٣٤، إسناده صحيح، أُكِفِنَ: أي أَكِيَ اسمي في جملة الغزاة. (شاكِر)

(٢) ح: ١٩٣٥، سليمان بن أبي مسلم: هو سليمان الأحول المكي، وهو ثقة نخة، كما قال أحمد

والحديث رواه البخاري: ٢/١٨٨، ١٩٥/١٠٠-١٠٣، أَهْجَرَ: أي هُدِيَ، وفي التهابية:

أي اختفى كلهما بسبب المرض. (شاكِر)

(٣) ح: ١٩٣٦، إسناده صحيح. (شاكِر)

(٤) ح: ١٩٤٢، إسناده صحيح. (شاكِر)

٢٢١
زيد، عن ابن عباس قال:

جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف ولا مطر، قبل لابن عباس: وما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. 1

268

ابن عباس قال:

أتأتي النبي ﷺ رجل من بني عامر، فقال: يا رسول الله، أرني الخاتم الذي بين كتفيك، فإني من أطب الناس، فقال له رسول الله ﷺ: ألا أريك آية؟ قال:

بل، قال: فنظر إلى نخلة فقال: ادع ذلك العذق، قال: فدعاه، فجاء ينقر حتى قام بين يديه، فقال له رسول الله ﷺ: ارجع، فرجع إلى مكانه، فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيت كاليوم رجلاً أسحر. 2

 decals

يقول شهير محمد: بحاشية الطبعة الثانية من المسند، رواه أبو نعيم في (دلائل النبوة: 139) من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس مطولاً، وفي آخره: فقال العامري: والله لا أكذبك بقول أبداً، ثم قال: يا بني صعصة والله لا أكذبه بشيء يقلوه أبداً.. إلخ.

269

- [1/224] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الشياني، عن الشعيبي، عن ابن عباس:

«دُرِّسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِب قَبَرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ.» 3

1 (1) ح: 1953، إسناد صحيح، والحديث رواه مالك في الموطأ: 161 عن طريق آخر، كما رواه مسلم: 194 من طريق آخر. (شافعي)

2 (2) ح: 194، إسناد صحيح، من أطبهم: أي من أعرفيهم بالعلم. (شافعي)

3 (3) ح: 1926، إسناد صحيح، ومنه في الصحيحين وغيرهما، انظر المتنقي: 1826. (شافعي)
المنتخب من مسند بني هاشم

270 - [1/194] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن الحكم، عن محيى بن الجزار عن ابن عباس:

«هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فَضْلُ لَا يُضِكُّ هَذِهِ الْشَّيْءَ».

271 - [1/194] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس:

عباس قال:

هكذا نجد الحجوري إلى ابن عباس يسأل عن قتل الصبيان، وعن الخمس من هو، وعن الصبي متي ينقطع عنه اليم، وعن النساء هل كان يخرج بين أو يحضر الفتال، وعن العبد هل في المغنم نصيب؟ قال: فكتب إليه ابن عباس: أما الصبيان فإن كنت الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتله وأما الخمس فكانا نقول: إنه لنا، فزعم قومنا أنه ليس لنا، وأما النساء فقد كان رسول الله ﷺ يخرج معه بالنساء فيداوين المرضى ويقمن على الجرحى ولا يحضرن الفتال، وأما الصبي فينقطع عنه اليم إذا احتلم، وأما العبد فلا له من المغنم نصيب، ولكنه قد كان يرضخ لهم.

272 - [1/194] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

أنت النبي ﷺ أمأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعلى صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: فقال: أرأيت لو كان على أمك دين، أما كنت تقضيه؟

قالت: بلى، قال: فدين الله أحق.

(1) ح: 1965، إسناده صحيح. (شافع)
(2) ح: 1977، إسناده صحيح، الحضر: هو صاحب النبي موسى عليه السلام. (شافع)
(3) ح: 1970، إسناده صحيح. (شافع)
٢٧٣ [١٧٥] حديثنا إسحاق بن موسى بن سالم أبو جهضم، حديثنا
عبد الله بن عبد الله بن عباس سمع ابن عباس قال:
كان رسول الله ﷺ عبداً مأموراً بلغ - والله - ما ارسل به، وما اختصنا دون
الناس بشيء ليس ثلاثة: أمّرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزى
حماراً على فرس... الحديث١٠٣.
٢٧٤ [١٧٥] حديثنا إسحاق، أخبرنا علي بن زيد قال: حديثي عمر بن أبي
حرملة، عن ابن عباس قال:
دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله ﷺ على ميمونة بنت
الحارث... إلى أن قال: فجأء بإبنا من ابنه، فشرب رسول الله ﷺ، وأنّا عن يميه
وخالد عن شياه، فقال لي: الشربة لك، وإن شئت آخرت بها خالداً؟ فقلت: ما
كنت لأؤخذ بسأرك على أحداً، فقال: من أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا
فيه، وأطعمنا خيراً منه، ومن سقاء الله لنينا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه،
فأنّه ليس شيء يجزيء مكان الطعام والشراب غير اللبن١٠٤.
٢٧٥ [١٧٥] حديثنا أبو معاوية، ووكيع، المعني، قالا: حديثنا الأعمش
وجماح، قال وكيع: سمعت ماجداً محدّث عن طاووس عن ابن عباس قال:
همّ النبي ﷺ بقبرين، فقال: إنّها ليعذبان، وما يعدبان في كبر، أما أحدهما
فكان لا يستنزعه من البول - قال وكيع: من بوله - وأما الآخر فكان يمشي بالنيمئة
ثمّ أخذ جريدة فشقتها بنصفين، فغزر في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لمّ

١٠٣
١٠٤

٢٧٤
صنعت هذا! قال: «لم يخفف عنها ما لم يبيسًا—قال وكيع: تبيسًا».

عباس قال:

مرً رسول الله ﷺ بحائط من حيظان المدينة، فسمع صوت إنسانين يذبحان في قبرهما، فذكره، وقال: حتى يبيسا—أو ما لم يبيسًا».

جبر بن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول:

قال رسول الله ﷺ: صوموا لرؤيته وأطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكمروا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبلًا، قال حاتم: يعني عدة شعبان».

عباس، عن ابن عباس:

هان النبي ﷺ كثاً، ثم صلى ولم يوضأ».

عباس قال:

نهى رسول الله ﷺ عن لبس شاة الجلالة، وعن المجشمة، وعن الشرب من

في السقاء».

---

(1) ح: 1980، إسناده صحيح، (شافعي)
(2) ح: 1981، إسناده صحيح، (شافعي)
(3) ح: 1985، إسناده صحيح، (شافعي)
(4) ح: 1988، إسناده صحيح، (شافعي)
(5) ح: 1989، إسناده صحيح، الجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والحلوة: البقر، فوضعـ
280 - [1/1267] حدثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوارم: سمعت ابن عباس يقول:

"وأكل رسول الله ﷺ ما غيرت النار ثم صلى ولم يتوضأ."  

281 - [1/1267] حدثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن موسى بن سلمة قال:

"قلت لابن عباس: إذا لم تذكر الصلاة في المسجد، كم تصل بالبطحاء؟ قال: ركعتين، تلك سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام."  

282 - [1/1277] حدثني يحيى، عن شعبة، حدثنا أبو بشر، عن معيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

"كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقل: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم.

وأما صام شهراً ثانياً منذ قدم المدينة إلا رمضان."  

283 - [1/1277] حدثنا يحيى، حدثنا الحسن بن ذكوان، عن أبي رجاء، حدثني ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

"إنهم بحسنة فعلها كتب عشراً، وإن لم يعملها كتب حسنة، وإن هم بسيئة فعلها كتب سبعة، وإن لم يعملها كتب حسنة."  

284 - [1/1277] حدثنا يحيى، سمعت الأعشش، حدثني مسلم، عن معيد بن جبير، عن ابن عباس:

________________________
(1) ح: 1994، إسناده صحيح (شافعي)
(2) ح: 1996، إسناده صحيح (شافعي)
(3) ح: 1998، إسناده صحيح (شافعي)
(4) ح: 2001، إسناده صحيح (شافعي)
المنتخب من مسنداً بني هاشم

«أنا أمراً قالت: يا رسول الله، إنه كان على أمها صوم شهر فاختت، أنا ضمة عنه؟ قال: لو كان على امك دين أكرقت قاضيتك، قالت: نعم، قال:
فدين الله! أحق أن يقضي؟»

285- [227/2] حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا سليمان - يعني الأعمش -

عن يحيى بن عبارة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

مرض أبو طالب، فأتته قريش، وأتته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند رأسه مقعد
رجل، فقام أبو جهل فتقدم فيه، فقالوا: إنَّ ابن أخيك يقيم في أهنتنا، قال: ما شأن
قومك يشكونك؟ قال: يا عم، أريدهم على كلمة واحدة تدين لهم في الحروف،
وتؤدي العجم إليهم الجزية، قال: ما هي؟ قال: لا الله إلا الله، فقاموا فقالوا: أجعل
اللهجة إلاهاً واحدًا، قال: ونزل {ص وللإنس ذي الذكر} فقرأ حتى بلغ {فإن هذَا
لكُمْ عَجَابٌ} قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وحدثنا أبو أسامة، حدثنا
الأعمش، حدثنا عبيد فذكر نجوى، وقال أبي قال: الأشجعي يحيى بن عبادة.

286- [228/1] حدثنا يحيى، عن ابن جريح، أخيه عمرو بن دينار، أن أبا

الشعاء أخبره، أن ابن عباس أخبره:

«له سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن لم يجد إزاراً ووجود سراويل
فلبلسهما، ومن لست معلماً، ووجود خفيف فليلبسهما، قلت: لم يقل ليقطعهما؟
قال: لا.»

287- [230/1] حدثنا ابن نمير، حدثنا فضيل - يعني ابن غزوان - عن

(1) ج: 2000، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: 1970. (شاكر)
(2) سورة ص: 1، ح: 2008، إسناده صحيح. (شاكر)
(3) ح: 2015، إسناده صحيح. (شاكر)
عكرمة، عن ابن عباس قال:


288- [1/231] حدثنا ابن نمير، أخبرنا حاجج، عن الحكم، عن مقسم، عن

ابن عباس قال:

لأ خرج رسول الله ﷺ من مكة خرج علي بابنة حمزة، فاختصم فيها على وجعفر وزيد إلى النبي ﷺ، فقال علي: ابنة عمي وأنا أخرجهما وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، وقال زيد: ابنة أختي - وكان زيد مؤاخذاً لحمزة، آخر بينها رسول الله ﷺ - فقال رسول الله ﷺ لزيد: أنت مولاي ومولاها، وقال لعلي: أنت أخي وصاحبي، وقال جعفر: أشتهر خالي وخالقي، وهي إلى خالتيها.«(2)

289- [1/231] حدثنا حفص بن غياث، حدثنا حاجج بن ارطاة، عن ابن

أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

"ما قال رسول الله ﷺ قوماً حتى يدعوهم.«(3)

290- [1/232] حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مسلم

(1) (2) (3) خ: 2036، إسناد صحيح. (شاكرب) 2040، إسناد صحيح. (شاكرب) 2053، إسناد صحيح. (شاكرب)
المتبجر من مسند بني هاشم

البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أن النبي ﷺ كان إذا قرأ "رسِبِحق اسم رَبِّك الأعلى" قال: سبحان رَبِّي الأعلى..."

291 - [1/233] حُدِّثْنا وكيع، حُدِّثْنا سفيان، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن

سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

"قال رسول الله ﷺ: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار".

292 - [1/233] حُدِّثْنا وكيع، حُدِّثْنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن

يسار، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ نُوضَأ مَرَّة مَرَّة".

293 - [1/223] حُدِّثْنا وكيع، حُدِّثْنا سفيان، عن سلمة، عن الحسن العبري،

عن ابن عباس قال:

"قدمنا رسول الله ﷺ أُغلِيْمَة بني عبد الموتيل من جمع بليل، على همَرات لنا،

فجعل بلطح أذنا و يقول: أبيبني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".

294 - [1/234] حُدِّثْنا وكيع، حُدِّثْنا سفيان، عن سلمة، عن الحسن العبري، عن

ابن عباس قال:

"قال رسول الله ﷺ: إذا رميت الجمرة فقد حلف لكم كل شيء إلا النساء،

فقال: رجل والطيب؟ فقال ابن عباس:أما أنا فقد رأيت رسول الله ﷺ يضعمخ

(1) سورة الأعلى: ١٠، ١٢، إسناده صحيح (شاقر)
(2) سورة الأعلى: ١٩، ٢٠، إسناده صحيح (شاقر)
(3) سورة الأعلى: ٢٢، إسناده صحيح (شاقر)

بالكف. أبيبتي: تصغير بني جمع ابن. (شاقر)
رأسه بالمسك، أفطم ذاك أم لا؟!')

295 - [٢/٢٣٥] حدثنا وكيع، حدثنا اسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبرة، عن ابن عباس قال:

"دنى رسول الله ﷺ عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر".

296 - [٢/٢٣٥] حدثنا وكيع وابن جعفر، المتنى، قالا: حدثنا شعبة، عن المغيرة

ابن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

"قام فينا رسول الله ﷺ بمعظمة، فقال: إنكم محسورون إلى الله تعالى فحفظ

عراة غزلاً) كم بدأنا أول خلق نصبه عدنًا عليه إنا كنا قاعلين (فأول الخلق

يكسى إبراهيم خليل الرحمن، قال: ثم يؤخذ بقوم منكم ذات الشهال - قال ابن

جعفر: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشهال - فأقول: يا رب،

أصحابي، قال: فقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعده، لم يزالوا مرتدين على

أعقابهم مذ فارقوهم، فأقول: كما قال العبد الصالح: (وَرَأَيْتُ النَّارَ مُشْهِدًا مَّا دَمَّرَ

فيهم) . الآية إلى (إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)".

297 - [٣/١٣٦] حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام وابن جعفر، قال: حدثنا

هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

"دعت رسول الله ﷺ أوأنزل عليه القرآن، وهو ابن أربعين سنة، فمكث

بحمة ثلاث عشرة سنة، وبالدينة عشر سنين. قال: فات رسول الله ﷺ وهو ابن

(١) ج: ٢٠٠، يضمن من التضخم: وهو النطق بالطيب وغيره والإكتار منه. (شاكر)
(٢) ج: ٢٠٤، إسناد صحيح، مهور البغي: ما تأخذه الزانية على الزناء. (شاكر)
(٣) سورة الأنبياء: ١٠٤.
(٤) سورة المائدة: ١١٧-١١٨.
(٥) ج: ٢٠٦، إسناد صحيح. (شاكر)
المختصر من مسند أبي هاشم

ثلاث وستين، (1)

298 - [1 / 236] حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن المنهاز، عن
سعد بن جبير، عن ابن عباس:

إذا رسول الله ﷺ كان يعوذ حسناً وحسيناً يقول: أعبدكم بكلمات الله
النравة، من كل شيطان وهمامة، ومن كل عين لامة، وكان يقول: كان إبراهيم عليه
يؤذب بها إسحاق وإسحاق، (2)

299 - [1 / 237] حدثنا يزيد، أخبرنا شعبة، ومحمد قال: حدثنا شعبة، عن
الحكم، عن مjahid، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

هذى عرمة استمتعا بها، فمن لى يمسك به، فليحلو الحلي كله، فقد
دخلت العرمة في الحج إلى يوم القيامة، (3)

300 - [1 / 237] حدثنا يزيد، أخبرنا مسهر بن كدام، عن عمرو بن مروة، عن
سلم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:

أنه طاف بالبيت على ناقة، يستلم الحجر بمحجنه، وبين الصفا والمروة وقال
يزيد مرة: على راحله يستلم الحجر، (4)

301 - [1 / 237] حدثنا يزيد، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن
عباس قال:

أمر رسول الله ﷺ الذي يأتي أمرته وهي حائض أن ينصدق بدينار

(1) ح: 2110
(2) ح: 2112، إسناده صحيح (شاكر)
(3) ح: 2115، إسناده صحيح (شاكر)
(4) ح: 2118، إسناده صحيح (شاكر)
302 - [1/277] حدّثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن
ابن عباس، عن النبي ﷺ مثله، ورواه عبد الكريم أبو أمية مثله بإسناده.

303 - [1/278] حدّثنا زيد، أخبرنا حاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن
طاوس، عن ابن عباس قال:

وُقّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحيفة، ولأهل
اليمن يلمع، ولأهل نجد نرنان، وقال: هنّ وقت لأهلهم ولهنّ مة بين من غير
أهلهم يرت يحج، والعمرة، فمن كان منزله من وراء المبقات فإهلته من حيث
يئن، وكذلك، حتى أهل مكة، إهلهم من حيث ينشؤون. ـ

304 - [1/279] حدّثنا زيد، أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير،
عن أبي سلام، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عمر وابن عباس:

أنها شهدت على رسول الله ﷺ أن قال وهو على أعداء المنبر: ليتهذين أقوام
عن ودعهم الجماعات أو ليتخمن الله ﷺ على قلوبهم، وليكتب من الغافلين. ـ

305 - [1/279] حدّثنا زيد، أخبرنا حاد بن سلمة، عن فرقد السبخي، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

دآن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إنّي لهما،
وإنه يأخذه عند طعامنا فنقد علينا طعامنا، قال: فمسح رسول الله ﷺ صدره ودعا

(1) ح: 21121، إسناده صحيح. (شاكرين)
(2) ح: 21122، إسناده صحيح. (شاكرين)
(3) ح: 21188، إسناده صحيح. (شاكرين)
(4) ح: 21132، إسناده صحيح، عن زعمهم: أي عن تركهم إياها والتحلف عنها. (شاكرين)
المتخب من مسئد بني هاشم

له، فتعم تعا، فخرج من فيه مثل الجرو الأسود، فشيء

۶۰۶ - [1/1] حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي بكر قال:

سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس:

"أن آمرة نذرت أن تحج، فعندها فأتى، فأ rhetانها النبي عليه السلام عن ذلك?

فقال: أراه لو كان على أختك فإن أكتت فاضية؟ قال: نعم، قال: فاقضوا

لله، فهو أحق بالوفاء."

۷۰۷ - [1/1] حدّثنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن

عباس أنه قال:

"أهل النبي عليه السلام بالحج، فليّ قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم

يحل من أجل الهدي، وأمر من ليكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر أو

يحلق ثم يحلل".

۷۰۸ - [1/1] حدّثنا هشيم، أخبرنا جابر الجعفي، حدّثنا أبو جعفر محمد بن

علي عن ابن عباس:

"أن رسول الله عليه السلام مر بقدر فأخذ منها عرفاً وكتب فأكله، ثم صلى ولم يوضّأ".

(۱) ح: ۲۲۳، إسناده صحيح (شاكير)

أقول: نقل الهمداني تنصح هذا الحديث من السند للحج لإنه يوجد بولدها إلى رسول الله، أي اقتبس

رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعاء لولدته، لا كما يرى البعض أن اللحوص لأولياء الله وأنبيائه من الكفر.

(۲) ح: ۲۲۰، إسناده صحيح (شاكير)

(۳) ح: ۲۲۱، إسناده صحيح (شاكير)

(۴) ح: ۲۲۲، إسناده ضعيف، ليس من حافز بن الأشعي وفده مسأله من مرين، باسند صحاح مخيما.

(۵) ح: ۲۲۳، إسناده ضعيف، ليس من حافز بن الأشعي وفده مسأله من مرين، باسند صحاح مخيما.

أقول: وتكسب الإطلاع على منهج أحمد شاكر في تحقيقه من الديث عنه يضقف من المحققين في هذا الحديث

والذي نجد في جابر الجعفي فيه وهو من أهل أصحاب الإمام الباقير والصادق الشافعي، ولوجود

۷۳۳
209- ١٤٢٢/١١/٦٠٢، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن جابر قال: سمعت
الشعبي يحدث، عن ابن عمر عن عباس قال:
دسَن رسول الله ﷺ الصلاة في السفر ركعتين وهي تمام، والوتر في السفر ستة. ۶۸

يقول شر محمد الهذاني: بحاشية الطبعة الثانية من المسند نقلًا عن البزار وفيه:
جابر الجعفي وفقه شعبة والثوري وضعفه آخرون.

١٣٠- ١٤٢٢/١١/٦٠٢، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن جابر، عن عباس، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال:
«من الله مستجاً ولو كمحص قطعة لبضها بني الله له بيتاً في الجنة».

[يقول شر محمد الهذاني]: في حاشية المسند عرار: هو ابن معاوية الدهني.

١٣١- ١٤٢٢/١١/٦٠٢، حدّثنا محمد بن جعفر وهجاج قال: حدّثنا شعبة قال:

«سمعته أبا جمرة الضبّعي قال: تمتعت، فنهائي ناس عن ذلك، فأثنت ابن عباس
فسألته عن ذلك؟ فأمرني بها، قال: ثم انطلاقت إلى البيت فنست، فتأتاني آت في منامي
فقال: عمرة متفلبة وحجَّ مبرور، قال: فأثنت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال:
الله أكبر، اللهم أكبر، سنة أبي القاسم دعاه، وقال في الهدي: جزؤ أو بقرة أو شاة أو
شراك في دم».

الإمام الباقري في السند والمقصود به أبو جعفر.

١ (١) ح: ٢١٥٦
٢ (٢) ح: ٢١٥٧، إسادة ضعيف (شاكري)
٣ (٣) ح: ٢١٥٨، إسادة صحيح (شاكري)

٢٣٤
المتخب من مسند بني هاشم

٣٢٤١ - [١/١٩٤١] حديثاً عُمَّد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي
السفر، عن سعيد بن شفي، عن ابن عباس قال:

"جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر؟ فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج
من أهله لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله." ٢٣٩

٣٢٤٢ - [١/١٩٤٢] حدثنا أسود، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن
شفي قال:

"دكنت عند ابن عباس... فذكر الحديث." ٢٣٩

٣٢٤٣ - [١/١٩٤٣] حدثنا عبد الرحمن، حدثنا خناد بن سلمة، عن عُرَار بن أبي
عُرَار، عن ابن عباس قال:

"ورأيت النبي ﷺ في المنام بنصف النهار أشعت أغلب، معه قارورة فيها دم
يَلْتَجَّهُ أو يَنْبَتُ فيَها شَيْئًا، قال: فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسن
وأصحابه، لم أزل أتبعه منذ اليوم، قال عُرَار: فحفظنا ذلك اليوم فوجدناه قتل
ذلك اليوم." ٢٣٩

٣٢٤٤ - [١/١٩٤٤] حدثنا عُمَّد بن ربيعة، حدثنا ابن حريج، عن الحسن بن
مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

"شهدت مع رسول الله ﷺ العيد وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم صلّى قبل
الخطبة، بغير أذان ولا إقامة." ٢٣٩

٢٣٥
3-216 [1/7/2424] ردّنَا محمّد بن ربيعة، ردّنَا ابن جريج، عن عطاء، عن جابر،
عن النبي ﷺ، بالذّك مع ذلك.

3-217 [1/8/2424] ردّنَا أبو اليمان، ردّنَا إسحاق بن عبّاس، عن ثعلبة بن مسلم
الختمي، عن أبي كعب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:
«أنت بسول الله، لقد أبطأ عفك جبريل؟ فقال: لم لا يلقي طني
وأنتم حولي لانستتون ولا تقلمون أظهركم ولا تقصون شواربكم ولا تذوقون
رواجكم».

3-218 [1/9/2430] ردّنَا هاشم بن أبي القاسم، ردّنَا شعبة، عن أبي خالد يزيد,
عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:
«من أنى مريضاً لم يحضر أبلغه فقال سبع مرات: أسأل الله العظيم ربّ
العرش الكريم أن يشفه، إلا عوفي».

3-219 [1/10/2467] ردّنَا حسن بن موسى، ردّنَا أبو خيشمة، عن عبد الله بن عثمان
ابن خشخاش، عن أبي الطفيل، قال:
«رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره عبد الله بن عباس، وأنا أتلوها في ظهرها
أسمع كلها، فطفق معاوية يستلم ركن الحجر فقال له ابن عباس: إنّ رسول الله ﷺ لم
يستلم هذين المركبين، يقول معاوية: دعني منك يا ابن عباس! فإنه ليس منهما شيء
مهجور، فطفق ابن عباس لا يزيده كلهما وضع بهد على شيء من الركتين قال له ذلك».

_______________________________
(1) ح: 2172، إسناده صحيح. (شاكِر)
(2) ح: 2181، إسناده حسن لا تاسعون: من الاستناد، وهو استعمال السواك. الرواجم: هِم
ما ينعد الأصابع من الداخل. (شاكِر)
(3) ح: 2182، إسناده صحيح. (شاكِر)
(4) ح: 2210، إسناده صحيح. (شاكِر)
326-[1/1] حَدَّثَنَا يُونسِ، حَدَّثَنَا داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن
دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
"اعتمر النبي ﷺ أربعة: عمرة من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة من
قابل، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته."

325-[1/1] حَدَّثَنَا علي بن عاصم، أخبرنا خالد، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال:
"قال رسول الله ﷺ: من يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهم صب في
أذنهم الآكل، ومن تعلم عذب حتى يعقد شعيرة، وليس باعث، ومن صور صورة
كلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ."

325-[1/1] حَدَّثَنَا علي بن عاصم، أخبرنِي عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن
سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
"قال رسول الله ﷺ: يأتي هذا السحجر يوم القيامة، له عينان يبصر بها،
ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمبه بحق.

324-[1/1] حَدَّثَنَا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن
جبير، عن ابن عباس قال:
"أمر رسول الله ﷺ يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد
والجلود، وقال: ادفنهما بدمائهم وثيابهم."

(1) ح: 2211، إسناده صحيح، الجرذانة: موضوع بينه وبين مكة سنة أمية أو نسعة. (شاكِر)
(2) ح: 2213، إسناده صحيح، الآكل: الرصاص الأبيض وقيل الأسود. (شاكِر)
(3) ح: 2215، إسناده صحيح. (شاكِر)
(4) ح: 2217، إسناده حسن. (شاكِر)
324-325 [1/247-248] حدثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن
ابن عباس:
«لا رجاءً من الأنصار ارتدت عن الإسلام وحقق بالموحدين، فأنزل الله تعالى:
كيف يبني الله قوما كفروا بعد إياهم إلى آخر الأياء، فبعث بها قومه، فرجع
نابئاً، فقبل النبي ﷺ ذلك مني وخلع عنه.»
326-327 [1/247-248] حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خشيم، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس قال:
«قال رسول الله ﷺ: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفروا
فيها موتكم، وإن من خير أكحالكم الإندام، يجلو البصر وينبئ الشعر.»
327-328 [1/248-249] حدثنا زيد بن الحباب، أخبرنا سيف، أخبرنا قيس بن سعد
المكي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس:
«لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بشاهد ويمين.»

---

(1) سورة آل عمران: 86.
(2) ح: 2218، إسناده صحيح (شافك).
(3) ح: 2219، إسناده صحيح (شافك).
(4) ح: 2221، إسناده صحيح (شافك).
(5) ح: 2224، إسناده صحيح (شافك).
المختصر من مسند نبي هاشم

238

[1/248] حديثا إسحاق بن يزيد الرقي أبو يزيد، حديثنا نرأت، عن
عبد الكريم، عن عمرة، عن ابن عباس قال:
"قال أبو جهل: لن رأيت رسول الله ﷺ يصلي عند الكعبة لأتاينه حتى أطأ على
عنقه، قالت: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أنّ الهنود تمّوا الموت لماتوا
ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ﷺ لرجعوا لا يجدون
مالاً ولا أهلاً".(1)

239

[1/249] قال عبد الله بن أحمد، وجدت في كتاب أبي بخط يده: حديثا
مهدي بن جعفر الرمي، حديثناولد - يعني ابن مسلم - عن الحكم بن مصعب، عن
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عباس قال:
"قال رسول الله ﷺ: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً،
ومن كل ضيق خرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب".(2)

240

[1/249] حديثنا عفان، أخبرنا حماد، عن عمّار بن أبي عبيدة،
عن ابن عباس:
"أنّ رسول الله ﷺ كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحوّل
إليه حنّ عليه، فأتأه فاحتضنه، فسكن، قال: ولو لم أحتضنه حتى إلى يوم القيامة".(3)

يقول شيخ محمد الهمداني: بحاشية المسند، وحين الجذع من المعجزات الكونية
الثابتة لرسول الله ﷺ بالتواثر القطعي...ألا أن قال: قال الحافظ ابن كثير في

(1) ح: 2225، إسناده صحيح. (شاكرا)
(2) ح: 2234، إسناده صحيح. (شاكرا)
(3) ح: 2236، إسناده صحيح. (شاكرا)
(التاريخ): 125/6: باب حنين الجذع شوقًا إلى رسول الله ﷺ وشفقاً من فراقه وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان، ثم ذكره الأمام أحمد الكثيرة الصحابة من رواية ثانية من الصحابة. إلخ.

321/1-249 حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس عن النبي ﷺ مثله.

322/1-250 حدثنا أحمد بن الحجاج، أخبرنا ابن المبارك، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن الحكم، عن أبي القاسم، عن ابن عباس قال:

"دمعي رسول الله ﷺ جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق،".

323/1-250 حدثنا معاصر بن سليمان الرقي، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

"لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له.".

324/1-251 حدثنا حسن الأشقر، حدثنا أبو كدبة، عن عطاء، عن أبي الضحي، عن ابن عباس قال:


---

(1) ح: 2237، إسناده صحيح، (شامكر).
(2) ح: 2236، إسناده صحيح، (شامكر).
(3) ح: 2260، إسناده صحيح، (شامكر).
(4) ح: 2268، إسناده صحيح، (شامكر).

440
يقول شير محمد الهنداني: بحاشية الطبعة الثانية من المسند والأحاديث في نحو الماء من بين أصابعه ثابتة ثبوت التواتر من رواية كثير من الصحابة بأسانيد صحاح متعددة أنظر شيئاً منها في تاريخ ابن كثير: 963/7 - 101.  

يقول شير محمد: ويأتي في أحاديث أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري رواية ذلك بعدة طرق وذكره على طبيبه فيها أجاب به يهودياً من يهود الشام.  

375 - [17/1] حديث يونس، حديثنا حاد - يعني ابن زيد - عن الزبير - يعني ابن خريط - عن عبد الله بن شقيق قال:  


376 - [17/1] حديث عفان، حديثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أنه قال:  


(1) مسند أحمد: 3/132-147, 170-175.  
(2) ح: 2269, إسناده صحيح. (شافر)  
(3) كذا، وفي بعض النسخ: فار.
قال: رَبّ زِدّ فِي عُمَّره، قَال: لَا إِلَّا أَن أَزِيدُهُ مِن عُمَّرَك وَكَانَ عُمَرُ آدَمَ أَلَفْ عَامٍ، فَزَادَهُ رَبُّهُ عَامَّةً، فَكَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَاباً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ المَلَائِكَةُ، فَلَن يَأْتِحْضِرَ آدَمَ وَأَتْبَعَهُتْ نَفْقَتْهُ، قَالَ: إِنَّهُ قَدْ بَقِى مِن عُمُرِي أَرَبَعُ عَامَّةً، فَقَالُوا: إِنِّي ذَلِكَ وَهَبَتْهَا لَآبِنِكَ دَاوُدٍ قَالَ: مَا فَعَلَتْ! وَأَبَرَزَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَشَهِدتِ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ. 

327 - [1/252] حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا وَهِيَبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَن أَبِيهِ عَن أَبِنِ عَبَاسِ قَالَ:

كَانُوا يَرَونَ الْعَمَرَةَ فِي أَشْهَرِ الْحَجَّ مِنْ أَفْجُرِ الْفَجْرِ فَبِالْأَرَضِ، وَيَجِلُّونَ الْمَحْرَمَ صَفْرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الْدِّيْرَةِ وَعَفَا الْأَثْرُ، وَيَنْسُلُ صَفْرُ حُلُّتِ الْعَمَرَةِ مِنْ أَعْمَلَ، فَلَمَّا قَدَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ الْمَلَائِكَةُ رَابِعَةَ مَهْلِكَةً بِالْحَجَّ فَأَمْرُهُمُ أَن يَجِلُّوهُ عَمَرَةً، فَصَعَّامُ ذَلِكَ عَنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، أَيُّ الْحَلَّ؟ قَالَ: الْحَلَّ كَلِهُ وَكَنَّهُ كَلِهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: الْحَلَّ كَلِهُ وَكَنَّهُ كَلِهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: الْحَلَّ كَلِهُ وَكَنَّهُ كَلِهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ.

328 - [1/252] حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا وَهِيَبٌ حَدَّثَنَا أَبُوبٌ عَنْ أَبِنِ أَبِي مَلِيكَةٍ قَالَ: قَالَ عَرْوَا لَا يَنِ عَبَاسٍ:

حَتَّى مِتَى تُضَلُّ النَّاسُ بَيْنَ أَبِنِ عَبَاسِ؟ قَالَ: مَا ذَلِكَ يَا عَرْوَا؟ قَالَ: تَأْمُرُنَا بِالْعَمَرَةِ فِي أَشْهَرِ الْحَجَّ، وَقَدْ نَهَيْنَى أَبُوبَ وَعَمَرُ؟ فَقَالَ أَبِنِ عَبَاسٍ: قَدْ فَعَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ عَرْوَا: كَانَ هُمَا أَتَبَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وأَعْلَمَ بِهَا مِنْكَ. 

(1) ح: 2870، إسناده صحيح، يتوفر: أي يضيء وجهه حسنًا. (شافر).
(2) ح: 2874، إسناده صحيح، اللقي: الجرح الذي يكون في ظهر البقر من الحلم عليه ومشقة السفر.
(3) ح: 2877، إسناده صحيح، قوله: يا عرفه هو تafsير (عروة)، وهو عمر بن الزبير. (شافر).
المنتخب من سندباني هاشم

٣٣٩ - [٢٥٣/١] حدثنا عفان، حدثنا خالد، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن

مجاهد، عن ابن عباس قال:

قدما مع رسول الله ﷺ حاججاً، فأمرهم فجعلوها عمرة، ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدررت لفعلت كما فعلوا، ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم أنشب أصابه بعضها في بعض، فجعل الناس إلا من كان معه هدي، وقدم علي من اليمن، فقال له رسول الله ﷺ: بم أهملت؟ قال: أهملت بها أهملت به، قال: فهل معك هدي؟ قال: لا، قال: فأتم كما أتى وليك سبب، قال: وكان مع رسول الله ﷺ مائة بدة، (٢)

٣٤٠ - [١/١٥٤] حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن قريب السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن بني هذا به جنون، وإن به أخذته عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا، فصحت رسول الله ﷺ صدره ودعا، ففعل ظن، قال عفان: فسألت أعراباً؟ فقال: بعضه على أثر بعض، وخرج من جوفه مثل الجو الروم، وشفي (٣)

٣٤١ - [١/١٥٥] حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت - يعني ابن يزيد - حدثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس:

أن النبي ﷺ كان البيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء، قال: وكان

عامة خبرهم خبر الشعر، (٤)

(1) ج: ٢٢٨٧، إسناده صحيح. (شاعر)
(2) ج: ٢٢٨٨، فعلى ظغ: أي فقه فقه، والحديث مكرر ج: ٢١٣٣. (شاعر)
(3) ج: ٢٣٠٣، إسناده صحيح. (شاعر)

٢٤٣
242 - (1/150) حدثنا عفان، حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال:

سمعت ابن شهاب يحدث، عن أبي سنان، عن ابن عباس قال:

«وخطبنا يعني رسول الله ﷺ قال: يا أئمة الناس كتب عليكم الحجّ، قال: فقام الأقرع بن حامس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، أو لم تطعتموا أن تعملوا بها، فمنذ زاد فهو تطوع».

343 - (1/157) حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

«خمس كلهم فاسق، يقتلن المحرم، ويقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، واللقلق، والكلب العقور، والغراب».

344 - (1/157) حدثنا عثمان، حدثنا جرير، عن حسين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال:

«خمس كلهم فاسق، يقتلن المحرم، ويقتلن في الحرم... مثله».

345 - (1/258) حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هنداً أنه سمع أباه يحدث، عن ابن عباس أنه قال:

«قال رسول الله ﷺ: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله، مغبون فيها كثير من الناس».

(1) ح: 4230، إسناده صحيح، (شافع).
(2) ح: 4233، إسناده صحيح، (شافع).
(3) ح: 4231، إسناده صحيح، (شافع).
(4) ح: 4240، إسناده صحيح، (شافع).
المتخب من مندب بن هاشم

346 [8259] حديث عبيد بن حمزة، حدثنا يزيد بن أبي زياد، عن رجل، عن
ابن عباس قال:

"كان رسول الله ﷺ في سفر، فعرض عن الليل، فرقد ولم يستيقظ إلا بالشمس، قال: فأمّر رسول الله ﷺ بلآلا فأذن، فصلى ركعتين، قال: فقال ابن عباس: ما تصرف
الدنيا وما فيها بها، يعني الرخصة."
347 - [1/1259] حدثنا عبيدة، حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن
ابن عباس قال:

قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق
السياوات والأرض، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل
غيري، ولا يجل لأحد بعدي فيه، حتى تقوم الساعة، وما أحل للي فيه إلا ساعة من
النهار، فهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة، ولا يعتضد شوكة، ولا يحتلى
خلاة ولا ينثر صيده، ولا تلتقط لقتله إلا لمكرر، قال: فقال العباس، وكان
من أهل البلدة، قد علم الذي لا بد لهم منه: إلا الإذكَر يا رسول الله فإنّه لا بد لهم
منه، فإنه للقبور والبيوت، قال: فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذكَر. 11

348 - [1/2060] حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف
ابن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال:

قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس عجبنا لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ
في إهلال رسول الله ﷺ حين أوجب؟ فقال: إن لأعلم الناس بذلك، أنها إنها كانت
من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هنالك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجأ،
فليصل في مسجدته بدي الحلفة ركعته أوجب في مجلسه، فأحل بالحج حين فرغ من
ركعته، فسمع ذلك منه أقوام فيحذروه عنه، ثم صل، فلما استقلت به ناقته أهل،
وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنها كانوا يأتون إرسالًا، فسمعوه حين
استقلت به ناقته، يبَل، فقالوا: إنها أهل رسول الله ﷺ حين استقلت به ناقته، ثم...

11 قطعه. الإذكَر: حديثة طيبة الرائحة نسقها البيوت فوق الخشب. (شاكِر)
المتخب من مسندي هاشم

رسول الله ﷺ ﷺ، فلأعب علاء على شرف البيداء أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنّها أهلٌ رسول الله ﷺ حين علاء على شرف البيداء، وأيّم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقبلت به ناحته وأهل حين علاء على شرف البيداء، فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهلّ في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه" :)1

459 341-1210 حددنا عقوب، حدّدنا أي، عن ابن إسحاق قال: حدّثني رجل

عن عبد الله بن أبي نفيح، عن مjahد بن جبر، عن ابن عباس قال:

«أهدي رسول الله ﷺ في حجة الدواد مائة بدة، نحر منها ثلاثين بدة بيده،
ثم أمر علينا فنحر ما بقي منها، وقال: أقسم لحمها وجلالها وجلودها بين الناس،
ولا تعطى جزاء منها شيئاً، وخذ لنا من كل بعير حذية من لحم، ثمّ أجعلها في
قدر واحدة، حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقة، ففعل» :)2

350 341-1211 حددنا عقوب، حدّدنا أي، عن صالح قال: وحدّث ابن شهاب

أنّ عبد الله بن عبد الله أخبره أنّ ابن عباس أخبره:

«أنّ رسول الله ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ñ

351 341-1222 حددنا عقوب، قال: حدّدنا ابن أخى ابن شهاب، عن عمه محمد

ابن مسلم قال: أخبرني عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود أنّ عبد الله بن

عباس أخبره

( 1 ) ح: 1348، إسنادة صحيح، استقمت به نافحة: أي ارتقت ونعالت. شرف البيداء: ما ارتقي

منها وعلا الشرف: كل نفر من الأرض قد أشرف على ما حوله، سواء كان رضلاً أو

جبلًا (شافر).

( 2 ) ح: 1349، إسنادة صحيح، (شافر).

( 3 ) ح: 1349، إسنادة صحيح، (شافر).
المتخب من مسند بني هاشم

سفيان: ولم تتمكن كلمة أدخل فيها شيئاً لتنقصه بهغيرها، لا أخف أن يتأثروا عني، قال:
فهل قاتلمتم أو قاتلكم؟ قال: قلت: نعم، قال: كيف كانت حربكم وحربه؟ قال: قلت:
كانت دولاً سجالاً ندل على المرة ويدال علينا الأخرى، قال: فهم بآمركم؟ قال: قلت:
يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئاً، وينهانٌ عنا كان يعبد آباؤنا، وينامنا بالصلاة،
والصدقة، والعفاف، والوفاء بالعهده، وأداء الأمانة، قال: فقال لنا زوجانه حين قلت له
ذلك: قال له إني سأسألك عن نسب فيكم فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسول،
تبث في نسب قومه، وسألتك هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله فزعمت أن لا،
فقلت: لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت: رجل يأتي بقول قبل قبليه، وسألتك
هل كنت تتهمونه بالكلب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن يذك
الكلب على الناس ويذك على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن
لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أشراف الناس
يتبعونهم أم ضعفاءهم فزعمت أن ضعفاءهم أعومه، وهم أنباع الرسول، وسألتك هل
يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيام حتى يتم، وسألتك هل برتد
أحد سخطه لدينا بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا، وكذلك الإيام حين ي يتعلق بشاشة
القلوب ليسخطه أحد، وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا، وكذلك الرسول، وسألتك
هل قاتلمتم وقاتلكم فزعمت أن قت فعل، وأن حربكم وحربه يكون دولاً، يدل عليكم
المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسول، تبتل ويكون لها العاقبة، وسألتك بماذا
يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبوا الله وحده لا نشركون به شيئاً وينهاكم عن كأن
يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والوفاء بالعهده، وأداء الأمانة، وهذه
صفة نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظن أنه منكم، فإن يكن ما قلت فيه حقاً
فiosoش كأن يملك موضع قدماً هالتين. والله لو أرجو أن أخلص إليه لنجسته نفقه، ولو

249
سند الخصام في ما انتخب من سند الإمام/ج1

كنت عنده لغسلت عن قدميه، قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فأمر به قريء، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ﷺ ورسوله، إلى رقّل عظيم الروم، سلّم على من اتبع الهدى، آمًا بعد آمًا، فإني أدعوكم بدعابة الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤذك الله أجرك مرتين، فإن توليت ففيلك إثم الأريسين- يعني الأكثرة-ولكي أهل الكتّاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا ت阶梯 إلا الله ولا تشرك به شبيّة ولا يبتذل بعضًا ببعضًا أنبياء من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون»! قال أبو سفيان: فلما قضى مقاليته أمت الصوات الذين حوله من عظاء الروم، وكثر لغتهم، فلنا أدرى ما قالوا، وأمرنا فأخرجنا، قال أبو سفيان: فلما خرجت مع أصحابي و خلصت لهم، قلت لهم: أمرك أسرابي كيشة، هذا ملك بني الأشراف يحلفه، قال أبو سفيان: فلو الله ما زلت ذلّة مستينا أن أمرك مسيطّر، حتي أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. ①

352- (1/162) حدّثنا يعقوب، حدّثنا أيوب، عن صالح بن كيسان، قال: قال ابن شهاب: أخبرنّي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره: أن رسول الله ﷺ كتب... فشكره. ①

353- (1/162) حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر... فذكره. ①

354- (1/162) حدّثنا سعد بن إبراهيم، حدّثنا أيوب، عن محمد بن إسحاق، حدّثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: ①

السورة آل عمران: 24.

المنتخب من سنده بنى هاشم

۱۰۰-طلق ركانته بن عبد يزيد أخوه بنى مطلب امرأته الثلاثة في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله ﷺ كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنها تلك واحدة، فارجعها إن شئت، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنها الطلاق عند كل ظهر، ۳۶۰-۵۵ ۲۲۶۱۱ حَدَّثَنَا حصن بن موسى، حدَّثَنَا زهير أبو خهمة، عن عبد الله ابن عثمان بن خيشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَضَعَ يَدَهَ عَلَى كَتِفِيْهِ أَوْ عَلَى مَنْكِبِيْهِ، شَكَّ سَعْيِدٌ… فَقَالَ: اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل". ۱۹۰-۵۶ ۲۲۶۱۱ حَدَّثَنَا حصن بن موسى، حدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن عبّار بن أبي عيّار، عن ابن عباس، وثابت البناي، عن أنس بن مالك:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جَذْعٍ نَخْلَةً، فَلَمْ يَتَخَذَُ المِنْبَرَ مُحْلَلَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَحَنَّ الْجَذْعُ، حَتَّى أَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاحْتَضَنَّهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَحْتَضَنْتُ لَحَلِّتُ إِلَى الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ". ۱۹۰-۵۷ ۲۲۶۱۱ حَدَّثَنَا عُفَانٌ، حَدَّثَنَا حماد، عن عبّار، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، وعن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ... مثل معناه. ۱۹۰-۵۸ ۲۲۶۱۱ حَدَّثَنَا حصن بن موسى، حدَّثَنَا زهير، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم قال:

ضاحك بن مزاحم، عن أبي إسحاق، عن النبي ﷺ، عن رضوان، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ... مثل معناه. ۳۴۰-۴ حَدَّثَنَا إسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَهُوَ مَذْكُورٌ مَا قَبْلَهُ. ۳۴۸-۲ حَدَّثَنَا إسْنَادُهُ صَحِيحٌ.
كان ابن عباس إذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، قال: وقال ابن عباس: انته إليها، فإنها تليه رسول الله ﷺ.

٣٥٩ - [٢٦٨/١] حدّثنا أبو سعيد، حدّثنا سهبان بن بلال، عن عمرو - يعني ابن أبي عمرو - عن عكرمة عن ابن عباس:

"دسوَله رجل عن الغسل يوم الجمعة، أوجب هو؟ قال: لا، ومن شاء غسل، وسأحدهم عن بد الغسل: كان الناس مختاجين، وكانوا يلبسون الصوف، وكانوا يسكونون النخل على ظهورهم، وكان مسجد النبي ﷺ ضيقاً متقابلاً السقف، فراح الناس في الصوف، ففرقوها، وكان منبر النبي ﷺ قصيراً، إنها هو ثلاث درجات، ففرقو الناس في الصوف، فثارت أرواحهم، أرواح الصوف، فتاذى بعضهم ببعض، حتى بلغت أرواحهم رسول الله ﷺ وهو على المنبر، فقال: يا أبا الناس، إذا جئتتم الجمعة فاغضلوا، وليس أحدكم من أطيب طيب إن كان عنده."

٣٦٠ - [٢٦٩/١] حدّثنا عبد الرحمن، وأبو سعيد قالا: حدّثنا زائدة، حدّثنا سياك قال عبد الرحمن: عن سياك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

"كان رسول الله ﷺ يصلي على الخمرة.

٣٦١ - [٢٧٠/١] حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال:

"كلوا في القصعة من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل"

(١) ح: ٢٤٠٤، إسناده صحيح. (شاكر)
(٢) ح: ٢٤١٩، إسناده صحيح، الأرواح: جمع ريح، وجمع أيضاً على (رباح). (شاكر)
(٣) ح: ٢٤٢٦، إسناده صحيح، الحمرة: حصير صغير. (شاكر)
المتخب من مسند بني هاشم

في وسطهاء: ۱٣٢-۱٣۲ [١/١٧٢٧] حذثنا أسود بن عمار، حذثنا الحسن - يعني ابن صالح - عن

محمد بن المنكدر قال: حذثت عن ابن عباس أنه قال:

«قال رسول الله ﷺ: مدمن الحمر إن مات لقي الله كعباد وثن».

۱٣٢۳-۱٣٢٣ [١/١٧٢٧] حذثنا حسين بن محمد، حذثنا جرير - يعني ابن حازم - عن

كثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال:

أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بن عيان - يعني عوفة - فأخبر من صلبه كل ذرية

ذراها، فلما هم بيداه كالذر، ثم كلهم قبلاً، قال: آلهُم برككم قالوا ياب علي شهدنا

أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا عافلين إذ نقولوا ياب ما أشركنا بأبا دبن من قبلاً وكننا

ذرية من بعيدهم أنت ولكننا يا فاعل المطلوب».

۱٣۲۴-۱٣۲۴ [١/١٧٢٧] حذثنا حسين، حذثنا شعبة، قال: أخبرني عمر بن دينار، قال:

سمعته جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول:

«صلى رسول الله ﷺ ثانياً جمعاً وسبعاً جمعاً».

۱٣۲۵-۱٣۲۵ [١/١٧٢٧] حذثنا حسين، حذثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن

ابن عباس:

«أن جارية بكرا أنت النبي ﷺ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها

________________________________________

(١) ح: ٢٤٣٩، إسناده صحيح. (شاكر)
(٢) ح: ٢٤٥٣، إسناده صحيح. (شاكر)
(٣) سورة الأعراف: ١٧٢ -١٧٣
(٤) ح: ٢٤٥٥، إسناده صحيح. نعمان: واد هذيل على ليلتين من عرفاً، ثم كلهم قبلاً، أي

عباثاً ومقابلة لا نوراء حجاب. (شاكر)
(٥) ح: ٢٤٦٥، إسناده صحيح. (شاكر)
النبي ﷺ:

378 - [1/274] حدثنا أبو أحمد، حدثنا عبد الله بن الوليد العجل - وكان له

هيئة رائعة عند حسن - عن بكر بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

أقبلت يهود إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا أبا القاسم، إننا نسألك عن خمسة أشياء،

فإن أنبئتنا بهن عرفنا أنك نبي وابتعنا ما أخذ منهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ

قالوا: "الله علي ما تقول وكم؟" قال: هانئ، قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال:

تنام عينا ولا ينام قلبه، قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: يلقي

الماءان، فإذا علما الرجل المرأة أذكرت، وإذا علما المرأة الرجل أذن،

قالوا: أخبرنا ما حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النسا فلما بدج شيئاً

بلاده إلا ألبان كذا وكذا - قال عبد الله بن أحمد - قال أبي: قال: قال بعضهم: يعني الإبل-

فحمر لحومها، قالوا: صدقتم، قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة

الله ﷺ موكّل بالسحاب، ببه أو في بدء مخزوم من نار، يزرع به السحاب يسوقه حيث

أمر الله، قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته قالوا: صدقت، إنها بقيت

واحدة، وهي التي نابعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخمر،

فأخبرنا من صاحبك؟ قال: جبريل ﷺ، قالوا: جبريل، ذاك الذي ينزل بالخرب

والقتال والعذاب، عدونا!! لو قلت مكاثير، الذي ينزل بالرحة والنبات والقطر،

لكان، فأنزل الله ﷺ من كان عذوا جبريل ﷺ ... إلى آخر الآية". "
367 - [275/1] حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين
ابن واقد، عن علبة بن أمحر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
"كنا مع النبي ﷺ في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير
عن عشرة." (1)

368 - [275/1] حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن علي بن زيد,
عن سعيد بن المسبب، عن ابن عباس:
"أنا علياً قال للنبي ﷺ في ابنته حزة، وذكر من حزها، فقال رسول الله ﷺ:
إنها ابنتي أخي من الرضاعة، ثم قال النبي ﷺ: أما علمت أن الله ﷺ حرم من
الرضاعة ما حرم من النسب." (2)

369 - [275/1] حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى الفرات,
عن ماجاهد، عن ابن عباس، قال:
"مر رسول الله ﷺ على رجل وفخذت به، فقال: غط فخذك، فإن فخذ
الرجل من عورته." (3)

370 - [281/1] حدثنا عفان، حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن
ابن عباس:
"أن زوج بيردة كان عبداً أسود يسمى مغيشاً، قال: فكنت أراه يتبعها في سكك
المدينة، يعصر عينيه عليها، قال: وقبض فيها النبي ﷺ أربع قضب: إن مواليها
اشترطا الولاء، فقضى النبي ﷺ الولاء لن أعتر، وخيرها، فاختارت نفسها، فأمرها

(1) ح: 2484، إسناد صحيح (شاكراً)
(2) ح: 2491، إسناد صحيح (شاكراً)
(3) ح: 2492، إسناد صحيح (شاكراً)
أن تعبد، قال: وتصدِّق عليها بصدقة، فأهدت منها إلى عائشة، فذكرت ذلك للنبي ﷺ؟ قال: هو عليها صدقة، وإليها هدية.

371- [281] حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:


"فيت بذاً أي هب وتبت"... إلى آخر السورة.»

372- [282] حدثنا عفان، حدثنا حماد هو ابن سلمة، حدثنا عمار، عن ابن عباس.

عباس قال:

«رأيت النبي ﷺ فيها برى النائم، بنصف النهار، وهو قائم أشعت أغرب، يشبه فارورة فيها دم، فقلت: أبا أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسن وأصحابه، له أزل ألقته منذ اليوم، فأحسينا ذلك اليوم، فوجدوه قتل في ذلك اليوم.»

373- [288] حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي بكر، عن ابن عباس:

(1) ح: 2542، إسناده صحيح، (شاكر)
(2) ح: 2544، إسناده صحيح، يا صبحاء: هذه كلمة بقوها المستفيت، فكان القائل بصبحة، يقول: قد غشينا العدو. (شاكر)
(3) ح: 2553، إسناده صحيح، (شاكر)
المتخب من مسند بني هاشم

«أن رجلاً اختصا إلى النبي، فسأل رسول الله المؤذي البيئة، فلم يكن له
بينه، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله: إنك
قد حلفت، ولكن قد غفر الله لك بإخلاصك قوله لا إله إلا الله»

۳۷۴ (۱/۲۸۹) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ عَبْدِ الْمُلْكِ الْحَرْرَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرُو
ابن مالك النكري قال: سمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال:
قال رسول الله: كَفَارَةُ الذنب النذامة، وقال رسول الله: لو لم تذبوا
لِجَاءَ اللَّهُ يَقُومُ يَذْبِنِونَ لِيُغْفِرُ لَهُمْ».

۳۷۵ (۱/۲۹۳) حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي الْفَرَاتِ، عن عبَّاماء، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال:

۳۷۶ (۱/۲۹۳) حَدَّثَنَا يُوسُفُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عن قيس بن الحجاج، عن حنْش
الصنعاني، عن عبد الله بن عباس أنه حدثه:

۳۷۷ (۱/۲۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن شبَّان، عن عبد الله بن عباس:
انظر إلى رسول الله يومًا، فقال له رسول الله: يا غلام، إن
معملك كليات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجهدك، وإذا سألت فلسلال
الله، وإذا استمعت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يتغموك لم
ينفموك إلا بشيء قد كتبه الله للك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا

۴۲۶۸ (۶/۲۳) إسناده صحيح. (شاكر)

۲۶۲ (۱/۲۳) إسناده صحيح. (شاكر)

۲۶۲ (۱/۲۳) إسناده صحيح. (شاكر)
بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلاع، وجحف الصحف، (1)

(27) - [1/193] حدثنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء

أنه سمع ابن عباس يقول:

«قال رسول الله ﷺ: إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلمعها -أو يلمعها- قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول ذلك: سمعته من النبي ﷺ -ولا يرفع الصحفة حتى يلمعها -أو يلمعها- فإن آخر الطعام فيه البركة.» (2)

(28) - [1/193] حدثنا حسن، حدثنا أبو عوانة الوضح، عن عبد الأعلى

الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

«قال رسول الله ﷺ: إتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب علي»

معتمداً قليبهنا مقعده من النار.» (3)

(29) - [1/193] حدثنا حسن، حدثنا شيبان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن

عباس أنه قال:

«ليما حضر رسول الله ﷺ قال: ائتوني بكتف لكم في كتبنا لا يختلف منكم رجلان بعدي، قال: فأقبل القوم في لغتهم، فقالت المرأة: ويحكم، عهد رسول الله ﷺ» (4)

(30) - [1/193] حدثنا حسن، حدثنا ابن لمية، حدثنا عبد الله بن هيرية، عن

حنش بن عبد الله أنّ ابن عباس قال:

---

(1) ح: 2669، إسناده صحيح. (شاحر)
(2) ح: 2672، إسناده صحيح، الصحفة: إثبات كالقص شمسة وخوا، (شاحر)
(3) ح: 2675، إسناده صحيح. (شاحر)
(4) ح: 2676، إسناده صحيح. (شاحر)
المتخب من مسنده بنى هاشم

قال رسول الله ﷺ: إن في أبوالإبل وألبانها شفاء للذرية بطولهم.

381/1 294/1 حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت يونس يذق

عن الزهري، عن عبد الله، عن ابن عباس، قال:

قال رسول الله ﷺ: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعة، وخير

الجيوش أربعة آلاف، ولا يغلب إلينا عشر ألفاً من قلعة.

382/1 200/1 حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني ابن أبي حبيبة،

عن داود بن الحسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

كان رسول الله ﷺ إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله، نقاتلون في

سبيل الله، من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلووا، ولا تظلموا، ولا تقتلوا الولدان،

ولا أصحاب الصوامع.

383/1 100/1 حدثنا روح، حدثنا هشام، عن عطاء بن السائب، عن

ابن عباس:

أن رسول الله ﷺ سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي؟ أو نحر؟ أو

ذبح؟ وأشبه هذا في التقدم والتأخير؟ فقال رسول الله ﷺ: لا حرج، لا حرج.

384/1 201/1 حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد،

عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال:

(1) ح: 2677، إسناده صحيح، المَلَفُ: هو الداء الذي يعرض للمعدة فلا تقض ويفسد فيها فلا

تمسكها. (شاقر)

(2) ح: 2682، إسناده صحيح. (شاقر)

(3) ح: 2728، إسناده حسين. (شاقر)

(4) ح: 2731، إسناده حسين. (شاقر)
أعطيت خساً لم يعطهن النبي قبل، ولا أقولن نفرًا: بعثت إلى الناس كافة
الأهر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأجلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد
قبل، وجعلت في الأرض مسجداً وطهرة وأعطيت الشفاعة، فأخرجتها لأمي، فهي
لم يشرك بالله شيئاً.

۳۸۵- [۱/۱۰۰۱] حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان، قالوا: حدثنا ثابت،
 حدثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس:

"أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده؟" دخل عليه عمر وهو على حمص قد أثر في جبهه، فقال: يا
نبي الله، لو اتخذت فراشاً أوثر من هذا؟ قال: ما لي وللمدني؟ ما مثل المدنا
إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظلَّ تحت شجرة ساعة من نهار، ثمّ
راح وتركها.

۳۸۶- [۱/۱۰۰۲] حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الضحاك، عن
ابن عباس قال:

"كان تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لبيك، لا شريك لبك، إن الحمد
والنعمه لك، والملك لا شريك لبك." 

۳۸۷- [۱/۱۰۰۳] حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال:

"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوضحاً به، يتقى بفضله برد
الأرض وحرها."
المختصر من سنن بني هاشم

٢٨٨ - ٠١/٢٠٣

حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا يحيى بن سليم، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:

١٠٠

«إن الملا وقريش اجتمعوا في الحج، فتعاقدوا باللوات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأيتا مصدقاً لقد قمنا إليه قيام رجل واحد، فلم نفارقته حتى نقتله، فأقبلت ابنه فاطمة تبكي، حتى دخلت على رسول الله ﷺ، فقالت: هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك، فقال: يا بنية أرني وضوءاً، فتوضعت، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها ها، وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذاقان في صدورهم، وعطروا في محلهم، فلم يرفعوا إليه بصراً، ولم يقم إلى منهم رجل، فأقبل رسول الله ﷺ حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: شاهدت الوجه، ثم حصبهم بها، فأنصب:

١٠١

رجالهم من ذلك الخصى حصاة إلا كث للروم بدر كافراً.»

٢٨٩ - ٠١/٢٠٤

حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا إسرائيل، عن سبأك، عن عكرمة.

١٠٢

عن ابن عباس قال:

٢٩٠ - ٠١/٢٠٥

«قال النبي ﷺ: لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة.»

٢٩٠ - ٠١/٢٠٥

حدثنا إبراهيم بن أبي عباس، حدثنا شربك، عن عكول، عن مسلم الطن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

١٠٣

كان رسول الله ﷺ يقول بثلاثين بـ«سبحان اسم ربك الأعلى!» و«قلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ» و«قُلْ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ».

١٠٤

(١) ح: ٢٧٦٢، إسنادة صحيح. (شافك)
(٢) ح: ٢٧٧٤، إسنادة صحيح. (شافك)
(٣) ح: ٢٧٧٧، إسنادة صحيح. (شافك)
391 - 1/1-5/391 حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا البراء بن عبد الله الغنوي، من أنفسهم، قال: سمعت أبا نضرة، قال:

"كان ابن عباس على هذا المنبر يقول: كان رسول الله ﷺ يتعرضلّم كل صلاة من أربع، يقول: اللهم إن أعود بك من عذاب القبر، اللهم إن أوله بك من عذاب النار، اللهم إن أعد بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أعود بك من فتنة الأعور الكذاب."”

392 - 1/1-5/392 حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ:

"من قتل دون مظلته فهو شهيد.")

393 - 1/1-5/393 حدثنا سريج، حدثنا عباد، عن هلال، عن عكورة، عن ابن عباس:

"أن أمراً من اليهود أهدت لرسول الله ﷺ شاة مسمومة، فأرسل إليها، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أحبيت، أو أردة إن كنت نبياً فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبياً أريح الناس منك! قال: وكان رسول الله ﷺ إذا وجد من ذلك شيئاً احتجج، قال: فسافر مرة، فليّ أحرم وجد من ذلك شيئاً فاحتجج."

394 - 1/1-5/394 حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا إسحاق - يعني ابن جعفر - قال: أخبرني محمد - يعني ابن أبي حرمة - عن كريب:

"أن أم الفضلاً بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت"
المتخب من مسند بني هاشم

 حاجتها، واستهلل علي رمضان وان بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة
في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيت؟ فقلت:
رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته؟ قلت: نعم، ورد الناس، وصموا وصام معاوية،
فقال: لكنك رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتي نكمل ثلاثين أو نراه، فقالت: أو لا
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمر النبي ﷺ.

سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال:
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين.»

(2) 396 - [1/ 2007] حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس:
"أن رسول الله ﷺ قال: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد يضا من
الثلج، حتى سوّده خطاباً أهل الشرك." (3)

(3) 397 - [1/ 2007] حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:
"لني نزل الله ﷺ: "أو أنذر عشيرتك الأقرّين"، قال: أتى النبي ﷺ الصفا،
فصعد عليه، ثم نادى: يا صبحاه، فاجتمع الناس إليه، بين رجل يجيء إليه، وبين
رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله ﷺ: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني

(1) ح: 2790، إسناده صحيح. (شافك)
(2) ح: 2791، إسناده صحيح. (شافك)
(3) ح: 2796، إسناده صحيح. (شافك)
(4) سورة الشعراء: 214

263
لؤي، أرأيت لو أخبرتك أنَّ خليلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قُالوا: نعم، قَال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم! ما دعوتنا إلا هذا؟ فأنزل الله: (أَتَبْتَ بَعْدَ أَيْنَ قُلْتِ أَنَّهُ وَلَتُؤْتَنَّ...)

۳۹۸ - ١٧/١٠٠۷ [٢٠٠۷] حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا كههم بن الحسن، عن الحجاج بن الفراصة قال: أبو عبد الرحمن - هو عبد الله بن يزيد - وأنا قد رأيته في طريق فسلم علي وأنا صبي، رفعه إلى ابن عباس - أو أسدده إلى ابن عباس - قال:

وحدثنا همام بن يحيى أبو عبد الله صاحب البصري، أسدده إلى ابن عباس، وحدثنا عبد الله بن هبة وأنا ابن يزيد المصريان عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس، ولا أحفظ حديث بعضهم عن بعض، أنه قال:

« كنت رديف النبي ﷺ، فقال: يا غلام - أو يا غليم - ألا أعلمك كلمات ينفعك الله فيها! فقالت: بل، فقال: أحفظ الله يحفظك، أحفظ الله تجده أمامك، تعرب إليه في الرخاء يعرفك في السدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعتنت فاستعن بالناس. قد جف القلم بها هو كائن، فلو أن الله كله جمعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يعمّوك بشيء لم يكتب الله عليك لم يقدروا عليه، وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كبيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر سراً».

۳۹۹ - ١٧/١٠٠٨ [٢٠٠۸] حدثنا عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان، عن سياك، عن

\(^{(1)}\) سورة المسد: ۱
\(^{(2)}\) ح: ۲۸۰، إسناده صحيح. (شاكر)
\(^{(3)}\) ح: ۲۸۰۴، إسناده صحيح. (شاكر)
عكرمة، عن ابن عباس:

"أنّ امرأة من نساء النبي ﷺ استحمت من جناية، فجاء النبي ﷺ يستحم من
فضلها، فقالت: إنّي اغنتت منه، فقال رسول الله ﷺ: إنّا لا ننجز شيء".

إسحاق - عن سعيد بن أبي الحسن قال:

"جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، إنّي رجل أصوّر هذه الصور،
وأصنع هذه الصور، فانتهتك فيها؟ قال: أدنى مني، فدنا منه حتى وضع يده على
رأسه، قال: ابتتك يا سمعت من رسول الله ﷺ، سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل مصوّر في النار، يجعل له بكل صورة صوّرها نفس تعلّبه في جهنه، فإن كنت
لا بد فاعلاً فاجعل الشجر وما لا نفس له".

زارة بن أوفى، عن ابن عباس، قال:

"قال رسول الله ﷺ: لَكَ كَان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة، فظفعت بأمر،
وعرفت أن الناس مكدبي، فقد عتزلت حزيناً، قال: فصرّ عدو الله أبو جهل، فجاء
حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله ﷺ: نعم،
قال: ما هو؟ قال: إنّي أسري بي الليلة، قال: إلى أي؟ قال: إلى البيت المقدس، قال: ثمّ
أصبحت بين ظهراين؟ قال: نعم، قال: فلم ير أن يركّبه، خاف أن يجد حديث إذا
دعاه قومه إليه! قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول

---

(1) ج: 280, إسناده صحيح (شافك).
(2) ج: 281, إسناده صحيح (شافك).

أما النعت فهو لله لقد أصابه.

يقول شيخ محمد: هذا الحديث أورده الكليني في أوائل الثالث الأخير من (روضة الكافي) بإسناد ذكره عن أبي عبد الله، بزيادة سيرة واختلاف بسير.

2024 - 1310 [حدّثنا أبو كامل، حدّثنا سعيد بن زيد، أخبرنا الجعد أبو عثمان قال: حدّثني أبو رجاء العطاردي، عن ابن عباس، يرويه عن النبي ﷺ، يرويه عن ربه، قال:]

"إِنَّ اللَّهِ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، فَمَنْ هَمْ بِحَسَنَةٍ فَلَا يَعُولُهَا كَبَّابُ اللَّهِ، ثُمَّ حَسَنَةٌ كَما كَتَبَهَا اللَّهُ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَثْلُهُ كُلَّمَا حَسَنَةٌ، وَلَا يَضَعُّ اللهُ شَيْئًا أَلَّا إِلَّا لَّيْسَ لِلَّهِ مَثْلُهُ يُضَعَّ حَسَنَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَثْلُهُ كُلَّمَا حَسَنَةٌ، وَلَا يَضَعُّ اللهُ شَيْئًا أَلَّا إِلَّا لَّيْسَ لِلَّهِ مَثْلُهُ يُضَعَّ حَسَنَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَثْلُهُ كُلَّمَا حَسَنَةٌ، وَلَا يَضَعُّ اللهُ شَيْئًا أَلَّا إِلَّا لَّيْسَ لِلَّهِ مَثْلُهُ يُضَعَّ حَسَنَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مَثْلُهُ كُلَّمَا حَسَنَةٌ، وَلَا يَضَعُّ اللهُ شَيْئًا أَلَّا إِلَّا لَّيْسَ لِلَّهِ مَثْلُهُ يُضَعَّ حَسَنَةٌ.

(1) ح: 7820، إسناده صحيح، فظلت بأمر: أي اشتد علي وتهبه (شاكر)
(2) الكافي: 8/262 و وكذلك ص 364.
(3) ح: 8282، إسناده صحيح (شاكر)
يقول شير محمد: قال علي في حديث أجاب به يهودية من يهود الشام: وأنّ 
أنتِ إذا هم أحدهم بسيلة، ثمّ لم يعملها كتبت له حسنة... والحديث طويل أورده 
الطبري في كتاب (الاحتجاج).

3- 403- [1/131] حدّثنا أبو كامل، حدّثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن 
مويل آل طلحة، عن كليب، عن ابن عباس قال:

"جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنّ أختي نذر أن تحجّ 
ماشية؟ قال: إن الله لا يصنع بشيء أختك شيئاً، لتخرج راكبة وثنكفر 
عن بيمها." (1)

4- 404- [1/131] حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا همام، حدّثنا عطاء، عن ابن عباس:

"أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة وفيها ست سوار، فقام إلى كل سارية، فدعا، ولم 
يصلّ فيه." (2)

5- 405- [1/131] حدّثنا روح، حدّثنا ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني: عن 
ابن عباس:

"أن النبي ﷺ قالت امرأة رجل فقال: إنّ علي بدنة، وأنّى موسر لها ولا أجهدها فأشترىها؟
فأمره النبي ﷺ أن يبيع شياه فيذبحهنّ." (3)

6- 406- [1/131] حدّثنا روح، حدّثنا حماد، عن عاصم الغنوي، عن أبي 
الطفل - كذا قال روح: عاصم والناس يقولون: أبو عاصم - قال:

______________________________

(1) الاحتجاج: 228/1
(2) ح: 2829، إسناده صحيح. (شاكر)
(3) ح: 2834، إسناده صحيح. (شاكر)
(4) ح: 2840، إسناده صحيح. (شاكر)
قالت لابن عباس: يزعم قومك أن رسول الله ﷺ طاف بين الصفا والمروة على بعير، وأن ذلك سنة. فقال: صدقوا وكدربوا! قلت: وما صدقوا وكذبوا؟ قال: قد طاف بين الصفا والمروة على بعير، وليس ذلك بناءً، كان الناس لا يصدقون عن رسول الله ﷺ ولا يدفعون، فطاف على بعير ليسمعوا وليروا مكانه ولا تتائه أيديهم.

يقول شر محمد: هذا الحديث خنثى: ٧٧ وفيه ليسمعوا كلامه.

٤٠٧ ٤-١٣١٦: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرو، عن جابر، عن عكرمة، عن:

ابن عباس قال:

"قال رسول الله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق المتبه سبعة أكثرون."

٤٠٨ ٤-١٣١٤: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل، أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن سهك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

"دفعت رسول الله ﷺ في الركاز الخمس."

٤٠٩ ٤-١٣١٧: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمرو، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن:

ابن عباس قال:

كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وستين من خلافة عمر بن الخطاب، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعقلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم? فأمضى عليهم."
المنتخب من مسند بني هاشم

411 - [1/14] حديثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن محمد بن عبد الرحمن بن
أبي ليل، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال:

دنهر رسول الله ﷺ في الحَجّ مائة بدنة، نهر بيد منها ستين، وأمر بقيتها فنحرت،
وأخذ من كل بدنة بضعة نجمعت في قدر، فأكل منها وحسا من مرقها، ونهر يوم
الخُدُمَيْيَة سبعين، فيها جبل أبي جهل، فألَّا أُسْتَدَّتْ عن البيت حتّى كأنه تحن إلى أولادها. 11

412 - [1/15] حديثنا أبو الجواب، حديثنا عبَّار - يعني بن رزين - عن محمد بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مjahد، عن عبد الرحمن بن أبي ليل، عن
علي قال:

"ساق رسول الله ﷺ مائة بدنة... فذكر نحوه". 12

413 - [1/16] حديثنا أبو عبد الرحمن، حديثنا شريك، عن عبد الله بن عصم، عن
ابن عباس قال:

"فرض الله ﷺ علي نبه الصلاة خمسين صلاة، فسأل ربي فجعلها
خمس صلاوات". 13

414 - [1/17] حديثنا أبو عبد الرحمن، حديثنا حيوة، أخبرني مالك بن خير
الزيادي أن مالك بن سعد التحبيبي حديثه أنه سمع ابن عباس يقول:

"سمع رسول الله ﷺ يقول: أنا جبريل فقال: يا محمد، إن الله ﷺ لنع
الحمير، وعاصرها، ومعاصرها وشاربها، وحاملها، والمحملة إليه، وبائهما،
ومنها، وساقها، ومستقيها.

(1) ح: 2882، إسناده حسن. (شاكر)
(2) ح: 2883، إسناده حسن. (شاكر)
(3) ح: 2893، إسناده صحيح. (شاكر)
(4) ح: 2899، إسناده صحيح. (شاكر)
قال:

"جلس رسول الله ﷺ مبسناً له، فأتاه جبريل ﷺ فجلس بين يدي رسول الله ﷺ، وابنها كفه على ركبتي رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، حدثني ما الإسلام؟ قال: رسول الله ﷺ: الإسلام أن تسلم وجهك لله، وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، قال: فإذا فعلت ذلك أُعتني مسلم؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال: يا رسول الله، فحدثني ما الإبلان؟ قال: الإبلان أن تؤمن بالله واليوم الآخر والملاقحة والكتاب والنبيين، وتنؤمن بالموت، والحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله، خيره وشره، قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: إذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال: يا رسول الله، حدثني ما الإحسان؟ قال: رسول الله ﷺ: الإحسان أن تعمل الله كأنك تراها، فإنك إن لم تره فإنك يراك، قال: يا رسول الله، فحدثني من الساعة؟ قال رسول الله ﷺ: سبحان الله! في خمس من الغيب لا يعلمهم إلا هو فإن الله عدله علماً للساعة ونذر العما ونذر المعام لبما في الأرحام وما في النفس ماذا كسبت غدا وما تدري نفسك بأي أرض غدت إن الله عليم خبير. ولكن إن شئت حذرتك بمعالمها دون ذلك، قال: أجعل يا رسول الله، فحدثني، قال رسول الله ﷺ: إذا رأيت الأمة ولدت ربيتها، أو ربيها، ورأيت أصحاب الشاء تطاولوا بالبينان، ورأيت الحفاة الجياع العالمة كانوا رؤوس الناس، فذلك من معالم الساعة وأشرافها، قال: يا رسول الله، ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالمة؟ قال: العرب".

ابن هرمز:

(1) سورة لقمان: 34.
(2) ح: 1962م، إسناده صحيح. (شاكر)
المنتخب من مسنن بن حاشم

«أن نجدة الحريري حين خرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربي، لم تراه؟ قال: هو لنا، لقربى رسول الله ﷺ، قسمه رسول الله ﷺ لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبنا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكمهم، وأن يقضي عن غارهم، وأن يعطي قبائهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.»

۴۱۶ - [۱/۳۲۱] قال عبد الله بن أحمد: وكان في كتاب أبي: عن عبد الصمد، عن أبيه، عن الحسين - يعني ابن ذكوان - عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

«أن النبي ﷺ نهى أن يمشي في خف واحد أو نعل واحدة.»

وفي الحديث كلام كثير غير هذا، فلم يحذننا به، ضرب عليه في كتابه، فظنت أن ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمر بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يساوي شيئاً.»

يقول شير محمد: بحاشية المسند الطبعة الثانية، ومعنى الحديث ثابت من حديث أبي هريرة رواه الترمذي ورواه الشيخان أيضاً كراوي مسلم نحوه من حديث جابر...إلخ.

۴۱۷ - [۱/۳۲۱] حذفنا روح، حذفنا ابن جرير، أخبرني خصيف، عن سعيد ابن جبير، وعن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال:

«إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سعدا حرير، وإنما نهى النبي ﷺ عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي سعدا حرير»

(۱) ح: ۲۹۴۲، إسناده صحيح. (شافكر)
(۲) ح: ۲۹۵۰، إسناده صحيح. (شافكر)

۷۷۱
ليس بحرير مصمت فلنا نرى به أبا، وإنها حق النبي ﷺ أن يشرب في إفطار الفضة. ١١٦٤ - [١/١٣٢١] حدثنا روح، حدثنا ابن جرير قال: أخبرني زياد أن صالحاً مولو التنوأة أخبرته أنه سمع ابن عباس يحدث عن النبي ﷺ:

"إن الرحم شجنة أخذها بحجزة الرحمن، يصل من وصلها، ويطع من قطعها." ١١٦٩ - [١/١٣٢٢] حدثنا عبيد بن الحسن، حدثنا خالد، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس:

"أن النبي ﷺ قال: "لمكن الله اليهود، حرم عليهم الشحم فباعوها فأكلوا أنبياؤها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمهم"." ١١٧٠ - [١/١٣٢٢] حدثنا حضين بن ميمان، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن إدريس بن منبه، عن أبي وهب بن منبه، عن ابن عباس قال:

"سأل النبي ﷺ جبريل أن يراه في صورته، فقال: أدع ربك، قال: فدعا ربي، قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرق، قال: فجعل يرتفع ويتنشر، قال: فليا رأى النبي ﷺ صقع، فأتنا فنعته ومسح البيات عن شدقته." ١١٧١ - [١/١٣٢٣] حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

"قد مسح رسول الله ﷺ على الحفيف، فأسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي ﷺ.
المتخب من مسند بن هاشم

مسح، قبل نزول المائدة أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر
عابر بالفلاة أحب إلّى من أن أمسح عليها»...

۲۲ ۴-۲۴۲۴ حديثا حسن بن الحسن، حديثنا أبو كذينة، عن عطاء، عن أبي
الضحا، عن ابن عباس قال:

«أصبح رسول الله ﷺ ذات يوم وليس في العسكر مأة، فأتاه رجل فقال: يا
رسول الله، ليس في العسكر مأة، قال: هل عندك شيء؟ قال: نعم، قال: فأأتي به، فأتاه
بإناء فيه شيء من ماء قليل، قال: فجعل رسول الله ﷺ أصابعه على فم الإنساء، وفتح
أصابعه، قال: فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالا فقال: ناد في الناس:
الوضوء المبارك»...

(۲۱) ح: ۴۹۷۲، إسناده صحيح. (شاكر)

(۲۲) ح: ۵۴۵۱، ووافق أن اعتراض ابن عمر على سعد؛ لارتكازهم أن المسح على الخفين لم يأتي به
التذيكر، وعلى فرض الإنسان يقال حكم منسوخ بآية (وواصلنا برَوَبِكَمْ وَأَرْجَحَتْكمْ) المائدة: ۶
لذا فإنّ ابن عباس تحلل مع سعد أنه حكم منسوخ، فقيل قبل نزول سورة المائدة أو بعدها، فأقر له سعد أن
بعد سورة المائدة لم يصح النبي ﷺ على الخفين لأنّها (وواصلنا برَوَبِكَمْ وَأَرْجَحَتْكمْ)، وسكت عمر
إقراراً لقول سعد أن النبي ﷺ لم يمسح بعد المائدة، أي حكم المسح على الخفين بعد هذه الآية منسوخ
مسح الأرجل.

فالفحديت المشتر إليه يؤكد أن ابن عباس حريص على تأكيده أن النبي ﷺ لم يمسح على الخف بعد آية (وواصلنا
برَوَبِكَمْ وَأَرْجَحَتْكمْ) أي أن الحديث يؤدي ما عليه أهل البيت من المسح على الأرجل دون الخف.
423 - [١٣٢٥] حديث وهب بن جرير، حدثنا أي، قال: سمعت يونس

يحدث عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال:

"لها حضرت رسول الله ﷺ. الوفاة قال: هلم أكتب لكم كتاباً كأن تضلوا بعده،
وفي البيت رجال، فيهم عمر بن الخطاب، فقال عمر: إن رسول الله ﷺ قد غلبه
الوجود، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، قال: فاختفت أهل البيت فاختصموا،
فمنهم من يقول: يكتب لكم رسول الله ﷺ - أو قال: قرَّبوا يكتب لكم رسول
الله ﷺ - ومنهم من يقول ما قال عمر، فليّ أثناه اللغة والاختلاف، وغُم رسول
الله ﷺ. قال: قومو أعني، فكان ابن عباس يقول: إن الرزق كل الرزية ما حال بين
رسول الله ﷺ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغتهم.

يقول شرير مهدي: بحاشية المسند الطبعة الثانية، إسناده صحيح نقله ابن كثير في
(التاريخ): ٥٢٧-٢٨ من صحيح البخاري من طريق عبد الرزاق، عن عمرو،
عن الزهري، ثم قال: ورواه مسلم، عن محمد بن رافع وعبد بن حمزة كلاهما، عن عبد
الرزاق بن نحوه. وقد أخرجه البخاري في موضع من صحيحه، من حديث عمرو
ويونس، عن الزهري، به.

424 - [١٣٢٩] حدثنا المخضوع بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن
عبد الله، عن ابن عباس، قال:

"مر رسول الله ﷺ. نبياً كأنه قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيه،
لدنيا أهون على الله من هذه على أهلها.

-----------------------------
(١) ح: ٢٩٩٢، إسناده صحيح. (شاكر)
(٢) ح: ٣٠٤٨، إسناده صحيح. (شاكر)
المتخب من مسندي نجي هاشم

٣٢٨ - [١٠٠٠] حَدَّثَنَا حَجَّةُ بْنُ غَيْثُاءُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَن
سلِبِيَّانَ بْنِ سِلَامَ، عَنِ ابنِ عِبَّاسِ،

"أَنَّ اِمَامًا مِنْ خَثْمِ سَالَتُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ، وَالْفَضِّلُ بِنِبِيَّ,
رَدَفَ رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيقَةً مِنْ اللَّهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِه,*
أَدْرَكَ أُيُوْبُ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمِسْكَ عَلَى الْرَّاحَةِ، أَفْحَجَّ عَنْهَ؟ فَقَالَ:

٣٢٦ - [١٠٠١] حَدَّثَنَا أَبُو المَغْرِيِّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: بَلْغَنِي أَنْ عَطَاءٌ بِن
أَبِي رَبِيَّ قَالَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبِنَ عِبَّاسِ يَنْبِيَرَ;

"أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جَرِحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَعَهُ اِبْنُ عِبَّاسُ، قَالَ:
بِالْغَيْسَةِ فِي أَيَامِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: قَلُوهُ! قَلْتُهُمُ اللَّهُ! أَلَمْ يَكُنْ شَفَاء
في السَّؤَالِ؟"."

٣٢٧ - [١٠٠٠] قَالَ عَلِيُّ بْنُ أُحْمَّدٍ، وَجِدَتْ فِي كِتَابٍ أَبِي بِخطِّ يَدِهِ هذَا الْحَدِيثُ;
حَدَّثَنَا يَحْيَىُ بْنُ إِسْحَاقٍ، أُخْبِرْنَا مُفِيْعًا، عَنِ أَبِي الأسْوَدِ، عَنِ عَكْرُومٍ، عَنْ أَبِنِ عِبَّاسِ،

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَانِسَةِ، وَالْمُوسَولَةِ، وَالْمَشْيَهَاتِ مِنِ الرَّجَالِ بِالْنَّاسِ،
وَالْمَشْيَهَاتِ مِنِ النَّاسِ بِالرَّجَالِ"."

٣٢٨ - [١٠٠١] حَدَّثَنَا يَحْيَىُ بْنُ حَمَّادِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُلَحَّ، حَدَّثَنَا
عَمْروُ بْنُ مِيْمُونُ قَالَ:

"إِنِّي جَالِسُ إِلَى أَبِنَ عِبَّاسِ، إِذَا أَنْهَ تَسْعَة رَهْطَ، فَقَالَوا: يَا أَبَا عِبَّاسِ، إِمَّا أَنْ تُقُومَ"
م-clouds sawكما أن يخيلنا هؤلاء، قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معمكم - قال: وهو يومئذ
صحيح قبل أن يعمى - قال: فانبدأوا فتحدثوا، فلا ندرى ما قالوا، قال: فجاء ينفض
ثوبه و يقول: أف وقب! وقعوا في رجل له عشر، وقعوا في رجل، قال له النبي
لأعطى رجل لا يخزنه الله أبدا، يحب الله ورسوله، قال: فاستشرف له ما من استشرف،
قال: أيمن علي؟ قالوا: هو في الرجل يطحن، قال: وما كان أحدهم ليطحني! قال: فجاء
وهو أردم لا يكاد يبصر، قال: فنفت في عينيه ثم هرق الرابة追逐ها فأعطاه إيهام، فجاء
بصفية بنت حبي، قال: ثم بعض فلانتا بسورة التوبة، فبعث عليها خليفه فأخذها منه،
قال: لا يذهب بها إلا رجل متي وأنأ منه، قال: وقال النبي عمه: أيكم بياومي في الدنيا
والآخرة؟ قال: وعلى معه، جلس فأباوا، فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، قال
أنت ولي في الدنيا والآخرة، قال: فتركه، ثم أقبل على رجل منهم فقال: أيكم بياومي
في الدنيا والآخرة؟ فأباوا، قال: فقال علي: أنا أواليك في الدنيا والآخرة، فقال: أنت
ولي في الدنيا والآخرة، قال: وكان أو غ من أسلم من الناس بعد خديجة، قال: وأخذ
رسول الله نواحي ثوبه فوضعه على علي وفاتحة وحسن وحسين فقال: "إنما يريد الله
ليذهب عينكم الرجس أهل البيت ويطهرواكم تطهيراً"، قال: وشيرى علي نفسه، ليس
ثوب النبي فنفت ثم نام مكانته، قال: وكان المشركون يرمون رسول الله، فجاء أبو
بكر وعلي 남ا - قال: وأبو بكر يحسب أنه نبي الله - قال: فقال: يا النبي الله، قال: فقال
له علي: إن النبي الله قد انطلق نحو بشر ميمنون فأدركه، قال: فانطلق أبو بكر فدخِل
معه الغار، قال: وجعل علي عمر بالحجازة كما كان يرمى نبي الله وهو يضرب، قد لف
رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصيب، ثم كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للنائم! كان

(1) سورة الأحزاب: 33.34

276
غلب عليه الوجع وعندنا القرآن، حسبنا كتاب الله، فاختل أهل البيت، فاختصموا، فمنهم من يقول: قَرَّبا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وفيهم من يقول ما قال عمر، فإن أثرا اللغو والاختلاف عند رسول الله ﷺ: قال قوموا، قال عبد الله: وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ﷺ، وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، من اختلافهم ولغتهم.

431 - [١/٢٣٦] حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن سهار، عن ابن عباس:

أنه توضّأ ففسد كل عضو منه غسلة واحدة، ثم ذكر أن النبي ﷺ فعله.

432 - [١/٢٤٢] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عكرمة بن عبيّر قال:

حدثني أبو زميل، قال: حدثني عبد الله بن عباس، قال:

لئَّا خرجت الحرورية اعتزلوا، فقلت لهم: إن رسول الله ﷺ يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلي: أكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد ﷺ رسول الله ﷺ، فقالوا: لو نعلم إنك رسول الله ما قاتلناك! فقال رسول الله ﷺ: أمع يا علي، اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمع يا علي، وأكتب: هذا ما صالح عليه محمد ﷺ بن عبد الله، والله لرسول الله خير من عليّ، وقد خاصفه، ولم يكن موحه ذلك يمحاه من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم؟

433 - [١/٢٤٤] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا جرير بن حازم، عن قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز قال:

(١) ح: ١١١١، إسناده صحيح، وهو مكرر ح: ٢٩٩٢. (شاكر)
(٢) ح: ١١١٣، إسناده صحيح. (شاكر)
(٣) ح: ٣١٨٧، إسناده صحيح، وهو قطعة من قصّة طويلة، في مناظرة ابن عباس مع الحرورية. (شاكر)
كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، فكتب إليه: إنك سألتي، وذكر الحديث، قال: وسألت هل كان رسول الله ﷺ بقتل من صبيان المشركين أحقًا، وإن رسول الله لم يكن يقتل منهم أحدًا، وأنت فلا تقتل منهم أبدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتلهم.

۴۲۴ـ [١/٨٤۴] حدّثنا وكيع، حدّثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زيد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس قال:

"وقت رسول الله ﷺ لأهل الشرق العظيم".

۴۲۵ـ [١/٨٤۸] حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا معمر قال: وأخبرني عثمان الجزري أن مقتسماً مولى ابن عباس أخبره عن ابن عباس:

"في قوله: وأذن بكم بِذلَّة أَذًا لَّذْيَ كَفَرُوا بِيَتُولُوكَ. قال: تشارفت قريش ليلة بعكة، فقال بعضهم: إذا أصح فأتتبثوا بالوثاق، يرددون النبي ﷺ، وقال بعضهم: بل أتعلّه، وقال بعضهم: بل أتعلّه، فأطلع الله ﷺ نبيه على ذلك، فبات علي على فرارش النبي ﷺ تلك الليلة، وخرج النبي ﷺ حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه النبي ﷺ، فلما أصبحوا شاروا إليه، فلما رأوا على رداً لله مكرهم، فقالوا: أين صاحبك هذا؟ قال: لا أدرى، فاقتصر أثره، فلما بلغوا الجبل خلط عليهم، فصعدوا في الجبل، فمرّوا بالغار، فرأوا على بابه نسيج العنكبوت، فقالوا: لو دخل ها هنا لم يكن نسيج العنكبوت على بابه، فمكث فيه ثلاث ليلات."

---

(١) ح: ٣٢٠٠، إسادة صحيح (شاكر)
(٢) ح: ٣٢٠٥، إسادة صحيح (شاكر)
(٣) سورة الأنفال: ٣٠.
(٤) ح: ٣٢٥١، إسادة صحيح (شاكر)
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معاو، عن ابن شهيم، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان مولى عائشة:

«أنا استأذن لابن عباس على عائشة وهي تموت، وعنتها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن، فقال: هذا ابن عباس يستأذن عليك، وهو من خبر بنيك، فقالت: دعني من ابن عباس ومن تركيته، فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن: إنه قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله، فأتذن له فليس عليك وليودعك، قال: فأتذن له إن شئت، قال: فأذن له، فدخل ابن عباس، ثم سلم وجلس، وقال: أبشر يا أم المؤمنين... إلى أن قال: فوء الله إنك لبAskka، فقالت: دعني يا ابن عباس من هذا، فوء الله لوددت أنني كنت نسناً منصبة.»

يقول شيخ محمد الهمداني: ذكر الجوهر في كتاب (الصحاح) في لفظة:

«حبيب، قالت عائشة: ليتني كنت حبيبة مليقة.»

حدثنا يزيد قال: قال محمد بن إسحاق - حديثي من سمعه عكرمة، عن ابن عباس قال:

كان الذي أمر العباس بن عبد المطلب أبا اليسر بن عمرو - وهو كعب بن عمرو، أحد بني سمرة- فقال له رسول الله ﷺ: كيف أسرته يا أبا اليسر؟ قال: لقد أعانني عليه رجل ما رأيته بعد ولا قبل، هيهته كذا، هيهته كذا، فقال رسول الله ﷺ: لقد أعانك عليه ملك كريم، وقال للاعباس: يا عباس، أفد نفسك وابن أخيك عقيل بن أبي طالب وتوفى بن الحارث وحليفك عتبة بن حججم أحد.»

(1) ح: 2262، إسناد صحح، ذكوان مولي عائشة: نابعي، ثنا، والحنيف مكرر. 2486. (شاذكر).

(2) الصحاح: 3/ 1873.
مختار من منبر ابوعلي...

بني الحارث بن فهر قال: فأبي، وقال: إن قد كنت مسلماً قبل ذلك، وإنما
استكرهوني، قال: الله أعلم بشأنك، إن يك ما تدعى حقاً فلله جزيلك بذلك،
وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا، فافاد نفسك وكان رسول الله قد أخذ منه عشرين
أوقية ذهب، فقال: يا رسول الله، أحسنها لي من فداي، قال: لا، ذاك شيء
أعطانا الله منك، قال: فإنه ليس لي مال، قال: فأين المال الذي وضعته بمكة
حيث خرجت أم الفضل، وليس معك أحد غير كبا، فقلت: إن أصبت في سفري
هذا فللفضل كما ولقمنا هذا ولبعذب الله كذا؟ قال: فو الذي بعثك بالحق ما علم
بها أحد من الناس غيري وغيرهما، وأتى لأعلم أنك رسول الله.

438 - 355 هـ: حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن المغول، عن طلحة بن مصرف،
عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

يوم الخميس، وما يوم الخميس! ثم نظرت إلى دموعه على خديه تحدر كأنها
نظام اللؤلؤ، قال: قال رسول الله ﷺ: «الصوفي باللروح والدواوين أو الكتب أكتب
لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبداً، فقالوا: رسول الله ﷺ: يهجر!»

439 - 356 هـ: حدثنا وكيع، عن محمد بن سليم، عن ابن أبي مليكة أن ابن
عباس كتب إليه:

«قال رسول الله ﷺ: المدعو عليه أول باليمين.»

(1) ج: 330، إسناده صحيح: أبو البمر: صحابي أنصاري، شهد العقبة وبدر، وله فيما آثار
كثيره، مات بالديار سنة 55، (بم سجينة) في الأنصار. (شاكر)
(2) ج: 333، إسناده صحيح: طلحة بن مصرف اليامي: ثقة ثبت من القراء، يهجر: من
المجر، يريد غير كلامه واعتقل من أجل المرض، والحديث عنصره 135، وأنظر
311، (شاكر)
(3) ج: 3348، إسناده صحيح: (شاكر)
440 - [1/1376] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس.

عاباس، قال:

"فوقع رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند بعوذي، بثلاثين صاعًا من شعير، أخذها طعامًا لأهلها." (1)

441 - [1/1376] حدثنا أبو كمال ويوسف قال: حدثنا جماد، عن عبارة بن أبي عراب.

"أولئك الذين كان يخطب إلى جذع، فلما صنع المنبر فتحول إليه جذع، فأتاه رسول الله ﷺ فاختضره، فسكن، وقال: لو لم أحضنه حين يوم القيامة!" (2)

442 - [1/1376] حدثنا يونس، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس... مثله.

443 - [1/1376] حدثنا الخزاعي قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عبارة بن أبي عراب، عن ابن عباس، وعن ثابت، عن أنس:

"أولئك الذين كان يخطب إلى جذع النخلة... فذكر معناه." (3)

444 - [1/1376] حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، وجعوض وعطاء، عن ابن عباس، رفعه إلى النبي ﷺ:

"أن النفساء والحائض تغسل وتحرم وتحضر المنافسة كلّها، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر." (4)

445 - [1/1376] حدثنا ابن فضيل، حدثنا ليث، عن ماجد، عن ابن عباس.

---

(1) ح: 1346، إسناده صحيح، (شافعي).
(2) ح: 13430، إسناده صحيح، (شافعي).
(3) ح: 13461، إسناده صحيح، (شافعي).
(4) ح: 13462، إسناده صحيح، (شافعي).
(5) ح: 134635، إسناده صحيح، (شافعي).

282
المتخب من مسند بني هاشم

قال:
"كان النبي ﷺ يسجد في (ص) 4

466 - [1/1 1226] حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أي حين أحب إليك أن أصلي العشاء، إما أوما أو خلو؟ قال:
سمعت ابن عباس يقول: اعتم رسول الله ﷺ ليلة بالعشاء، حتى رقد الناس
واستيقظوا، وركدو واستيقظوا. فقام عمر بن الخطاب فقال: الصلاة، قال عطاء: قال
ابن عباس: فخرج النبي ﷺ كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، واضع يده على شق
رأسه، فقال: لولا أن أشقي على أمتي لأمتنع أن يصلوها كذلك.

467 - [1/1 1228] حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه,
عن ابن عباس قال:
"فهي رسول الله ﷺ أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لبادة، قال: قلت لا لبن
عباس: ما قوله: حاضر لباداً؟ قال: لا يكون له سمساراً.

468 - [1/1 1228] حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عبد الكريم، عن
عكرمة قال: قال ابن عباس:
قال أبو جهل: لعن رأيت مهماً يصلي عند الكعبة لأطان على عنقه! فبلغ
ذلك النبي ﷺ فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عياناً.

469 - [1/1 1228] حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن خشيم، عن سعيد
ابن جبير، عن ابن عباس:

١) سورة ص: ١، ح: ٣٤٣٦، إسناد صحيح (شافع).
٣) ح: ٣٤٨٤، إسناد صحيح. (شافع).
٤) ح: ٣٤٨٣، إسناد صحيح. (شافع).
سند الخصام في ما انتخب من مسند الإمام/ ج

فأقبلت فاطمة بنتي حتى دخلت على أبيها، فقالت: هؤلاء الملاامن قومك في الحجر قد تعاها مواكبة أحمد. وعندهم رجل، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصبه من دمل، فقال: يا بنتي، أدني وضوءاً، فتوصّوا، ثمّ دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا، فخفضوا أبصارهم، وعقوا في ماجلهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقم منهم رجل، فأتت رسول الله ﷺ حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها، وقال: شاهدت الوجه، قال: فما أصابت رجلاً منهم حصة إلا قد قتل يوم بدر كافرع.

500 - [272/1] حدّثنا روح، حدّثنا سعيد، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس:

"أين نبي الله ﷺ؟ نهى أن تنكح المرأة على عمةٍ من نعمة أو علٍ خالتها."

541 - [273/1] حدّثنا سفيان بن داود، حدّثنا أبو عوانة، عن أبي بلح، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس قال:

"أول من صلى مع النبي ﷺ بعد خديجة علي - وقال مرة: أسلم.")

542 - [273/1] حدّثنا سفيان بن داود، حدّثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال:

"سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: وفي رسول الله ﷺ، وأنا ابن خمس عشرة سنة."
المختب من مسند عبد الله بن مسعود

453 - 1/274 [حدثنا عبد الصمد وحسن قالا: حدثنا ثابت، قال حسن: أبو زيدي، قال عبد الصمد: قال: حدثنا هلال، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال:

«أسري بالنبي ﷺ إلى بيت المقدس، ثم جاء من ليلته، فحدثهم بمسيره، وبعلامة بيت المقدس، وعيبرهم، فقال ناس: قال حسن: نحن نصدق محمدًا ﷺ يقول: فارتدوا كفرًا، فضرب الله أعنافهم مع أبي جهل... الحديث».

المختب من مسند عبد الله بن مسعود

454 - 1/275 [حدثنا عبد العزيز، حدثنا منصور، عن مسلم بن صبيح: قال:

«كنت مع مسروق في بيت فيه مثقال مريم، فقال مسروق: هذا مثقال كسرى؟ فقلت: لا، ولكن مثقال مريم، فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول:

قال رسول الله ﷺ: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون».

455 - 1/276 [حدثنا سفيان بن عبيدة، حدثنا عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي ﷺ:

«لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي، يوطئ اسمه اسمًا»

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: حدثنا به في بيته في غرفته، أراه سأله بعض ولد جعفر بن يقي - أو يحيى بن خالد بن يقي - 456 - 1/276 [حدثنا عمر بن عبيد، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله قال:

(1) ح: 3546، إسناده صحيح (شافعي)
(2) ح: 3558، إسناده صحيح (شافعي)
(3) ح: 3571، إسناده صحيح (شافعي)
قال رسول الله ﷺ: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب
رجل من أهل بيتي، اسمه يواثقة اسمه.

457 - [1/776] حَدَّثَنَا يُحَي بْن سَعِيد، عن سفيان، حَدَّثَنَا عاصم عن زر، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال:
لا تذهب الدنيا، أو قال: لا تنقضي الدنيا، حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، ويواثقة اسمه اسمه.

458 - [1/777] حَدَّثَنَا سفيان عن بن أبي نجيح، عن مjahid، عن أبي معمار، عن ابن مسعود:
انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ شققتين، حتى نظروا إليه، فقال رسول الله ﷺ: اشهدوا،(1)

يقول شهير محمد: بحاشية المسند: قال الحافظ ابن كثير في (التفسير): 8/127 قد كان هذا في زمان رسول الله ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث المتوافرة بالأسانيد الصحيحة... إلى أن قال: وهذا أمر تفقه عليه بين العلماء: أنَّ انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي ﷺ، وإن كان إحدى المعجزات الباهات، وقال في (التاريخ): 3/118:

وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك زمنًا عليه الصلاة والسلام... الخ.

459 - [1/778] حَدَّثَنَا أبو معاوية، حدَّثَنَا الأعشى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال:
صل عثمان بن عفان أربعة، فقال عبد الله بن مسعود: صلى الله ﷺ على النبي ﷺ بمنى.

(1) ح: 572، إسناده صحيح، (شافعي).
(2) ح: 573، إسناده صحيح، سفيان هو المور (شافعي).
(3) ح: 573، إسناده صحيح، (شافعي).

286
المتخب من مسنود عبد الله بن مسعود

ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين."(1)

460 - [1/ 1799] حدثنا أبو بكر بن عياس، حدثني عاصم، عن زر، عن ابن

مسعود قال:

"كانت أرعي غنِّياً لعقبة بن أبي معيط، فمرَّ بِي رسول الله ﷺ وأبو بكر، فقال:
يا غلام، هل من لي؟ قال: قلته: نعم، ولكنني مؤمن، قال: فهل من شاة لم ينذر عليها
الفحل؟ فأتينيه بشاة، فمسح ضرعها، فنزل لين، فحلبه في إناة، فشرب وسقي أبا بكر
ثم قال للضرع: اقلص، فقلص، قال: ثم أتته بعد هذا، فقلت: يا رسول الله، علمتني
من هذا القول، قال: فمسح رأسي، وقال: برحمك الله، فإنك علم معلم."(2)

461 - [1/ 1799] حدثنا عفان، حدثنا حامد بن سلمة، عن عاصم بإسناده قال:

فأتيت أبو بكر بصخرة منقورة، فاحتلب فيها فشرب، وشرب أبو بكر، وشربت،
قال: ثم أتته بعد ذلك، قلت: علمتني من هذا القرآن، قال: إنك غلام معلم قال:

فأخذت من فيه سبعين سورة."(3)

462 - [1/ 181] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد

الله قال:

"قال رسول الله ﷺ: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها

وما بطن، ولا أحد أحب إليه المذح من الله."(4)

463 - [1/ 183] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن

___________________________
(1) ح: 3593، إسناده صحيح. (شافكر)
(2) ح: 3598، إسناده صحيح، غلبي تصغير غلاب. (شافكر)
(3) ح: 3599، إسناده صحيح. (شافكر)
(4) ح: 3216، إسناده صحيح. (شافكر)

287
الحارث بن سويد: حدثنا عبد الله حدثين، أحدهما عن نفسه، والآخر عن رسول الله ﷺ، قال: قال عبد الله:

«إن المؤمن برى ذنوبه كأنه في أصل جبل، يخف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، فقال له: هكذا، فطار، قال: وقال رسول الله ﷺ: الله أفرج بتوية أحدكم من رجل خرج بأرض دويبة مهلكة، معه راحلة، عليها طعامه، وشرابه، وردهما، وما يصلح، فأخذه، فخرج في طلبها، حتى إذا أدرك الموت فلم يجدها قال: أرجع إلى مكان الذي أضللتها في فأموت فيه، قال: فأأتي مكانه، فدفنه عينه، فاستيقظ. فإذا راحله عند رأسه، عليها طعامه وشرابه وزاده وما يصلحه.»

4-64/383 حديث أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عطاء، عن الأسود، عن عبد الله... مثله.

4-65/384 حديث أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله:

«أنا فرطكم على الحوض، ولأنازع أقواماً ثم لاغلبين عليهم، فأخبر: يا ربي أصحابي، يقول: إنك لا تدرني ما أحدثوا بعدك.»

4-66/385 حديثنا خيبر، عن شعبة، حدثني زيد، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال:

«سباب المسلم فسوق، وقته كفر، قال: قلت لأبي وائل: أنت سمعت من...»

(2) ح: 3128، إن يسنا صحيح: (شناكر).
(3) ح: 3139، إن يسنا صحيح: (شناكر).

288
المختصر من مسند عبد الله بن مسعود

عبد الله؟ قال: نعم.

467 - (1/287) - (2/87) حديثاً ابن نمير، أن أبتانا سفيان عن عبد الله بن السائب، عن الزمان.

قال: قال عبد الله:

"قال رسول الله ﷺ: إن الله ملائكته في الأرض سيَاحِنين، يبلغوني من أمني السلام."

468 - (1/287) - (2/87) حديثاً أبو خالد الأحمر قال: سمعت عمرو بن قيس، عن عاصم، عن شقيق، عن عبد الله قال:

"قال رسول الله ﷺ: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنها تنفيان الفقر والذنوب، كما ينبغي الكثير ختي الحديد والذهب والفضة، وليس للحجنة المبرورة ثواب دون الجنة." (3)

469 - (1/287) - (2/87) حديثاً محمد بن عبيد، حديثاً أنان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهنداني، عن عبد الله بن مسعود قال:

"قال رسول الله ﷺ: ذات يوم: استحيوا من الله ﷺ حق الحج، قال: قلنا: يا رسول الله، إننا نستحي والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله ﷺ حق الحج فليحفظ الرأس وما حوله، وليحفظ البطن وما وعى، وليذكر الموت والبل، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله ﷺ حق الحج." (4)

470 - (1/287) - (2/87) حديثاً محمد بن عبيد، حديثاً أنان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهنداني، عن عبد الله بن مسعود قال:


---

(1) ح: 3647، إسناده صحيح (شافعي).
(2) ح: 3666، إسناده صحيح (شافعي).
(3) ح: 3669، إسناده صحيح (شافعي).
(4) ح: 3671، إسناده صحيح (شافعي).
قال رسول الله ﷺ: "إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كا قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحبه، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه وسناه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بواقعة، قالوا: وما بواقعة يا نبي الله! قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالاً من حرام فيفنق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زادة إلى النار، إن الله لا يمحو السوء بالسوء ولكن يمحو السوء بالحسن، إن الحبيث لا يمحو الخبيث."

471 - ١١٧٧ ـ حديثنا محمد بن عبيد، حدثنا الأعمش، عن شقيق قال: قال عبيد الله ﷺ: قال رسول الله ﷺ:

"أول ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء."(1)

472 - ١١٧٩ ـ حديثنا وكيع، عن سفيان، عن عبارة بن معاوية الدهني، عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي، عن عبد الله بن مسعود قال:

قال رسول الله ﷺ: ابن سمعية: ما عرض عليه أمران قط إلا اختار الأردش منها."(2)

473 - ١١٧٩ ـ حديثنا عمرو بن محمد أبو سعيد - يعني العنبري - أخبرنا إسرائيل، وأسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، وحدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن خارق، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله ﷺ:

«لقد شهدت من السعداء - قال أبو نعيم: بن الأسود - مشهداً لأن أكون أنا»

(1) ح: 3674، إسناده صحيح. (شامخ)
(2) ح: 3675، إسناده صحيح. (شامخ)
(3) ح: 3693، إسناده صحيح، ابن سمعية: هو عمار بن بהרשמה. (شامخ)
المتابع من مسند عبد الله بن مسعود

صاحبه أحب إني عدل به، أتى رسول الله ﷺ وهو يدعو على المشركين، فقال:

والله يا رسول الله، لا تقول كأنت قالت بنو إسرائيل لموسى: (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون)؟ ولكن نقاتل عن بنيك، وعن بسرك، ومن بين يديك، ومن خلفك، فرأيت وجه رسول الله ﷺ يشرق، وسّر بذلك - قال أسود: فرأيت وجه رسول الله ﷺ يشرق لذلك وسّر ذلك - قال أبو نعيم: فرأيت رسول الله ﷺ يشرق وجهه وسّر ذلك.

474 - [1 / 1 392] حدثنا يزيد، أخبرنا المساوعي، عن عمرو بن مرة، عن

إبراهيم النخعي، عن علقمة، عن عبد الله قال:

«اضطبع رسول الله ﷺ على حصير، فأثر في جبهه، فلما استيقظ جعلت
أمسح جبهه، فقلت: يا رسول الله، ألا أذنتنا حتّى نبت للك على الحصير شيءًا،
 فقال رسول الله ﷺ: ما لي ولندني؟ ما أنا والدنين؟ إنّي مثلي ومثل الدنيا كراكب
ظفّ تحت شجرة ثمّ راح وتركها».

475 - [1 / 1 392] حدثنا يزيد، أنبأنا فضيل بن مرزوق، حدثنا أبو سلمة

الجاهلي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله قال:

«قال رسول الله ﷺ: ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن
عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصبي بيدك، ماضي في حكمك، عدل في
قضاياك، أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك،
أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربع

(1) اقتباس من آية 24 سورة المائدة.
(2) ح: 3198، أسانيده صحاح، غلّب به: أي رزنه به. (شاكر)
(3) ح: 3709، إسناده صحيح. (شاكر)
قلبي، ونور صديق، وجلاء حزني، وذهاب هم، إلا أذهب الله هم وحزنه، وأبدل مكانه فرجأ، قال: فقيل: يا رسول الله! ألا تعلمها؟ فقال: بل، ينبغي لن سمعها أن تعلمها.

[يقول شير محمد الهنداني]: في ح: 438،، وأبدل مكانه فرجأ: وأبدل مكان حزنه فرحه.

476 - [1/1/992] حديث محمد بن جعفر، حديثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وأبي وائل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ أنه قال:

المرء مع من أحب.)

477 - [1/1/993] حديث محمد، حديثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال:


478 - [1/1/993] حديثا خلف، حديثنا إسرائيل...فذكر الحديث، إلا أن قال:

________________________
(1) ح: 438، إسناده صحيح، (شاكر)
(2) ح: 438، إسناده صحيح، (شاكر)
(3) ح: 438، إسناده صحيح، (السلاجقة)، الجمل: الفقه الذي يخرج فيه اللواء من طنمه ملطفًا فيه، (شاكر)
المختصر من مسند عبد الله بن مسعود

عمرو بن هشام، وأميّة بن خلف، وزاد: وعارة بن الوليد. ۴۷۹

۴۷۹ - [۱/۱۳۹۴] حدَّثنا عبد الرزاق، أنَّنا إسرائيل، عن سهك، عن عبد
الرحمن بن عبد الله، عن ابن مسعود قال:

"لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، ومولاه، وشاهده، وكاتبَه."

۴۸۰ - [۱/۱۳۹۸] حدَّثنا حسن بن موسى، حدَّثنا حماد بن زيد، عن المجالد، عن
الشعبي، عن مسروق قال:

"دكَّنا جلّوساً عند عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد
الرحمن، هل سألتم رسول الله ﷺ؟ كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله بن
مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك، ثم قال: نعم، ولهد سألنا رسول
الله ﷺ؟ فقال: الثامن عشر، كمدة نقضت بي إسرائيل."

۴۸۱ - [۱/۱۴۰۱] حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم،
عن علقمة، عن عبد الله قال:

"دكَّنا مع النبي ﷺ في سفر، فلم يجدوا ماء، فأتي بثور من ماء، فوضع النبي ﷺ في
يه، وفرج بين أصابعه، قال: فرأيت الماء ينجز من بين أصابع النبي ﷺ، ثم قال: حيّ
على الوضوء والبركة من الله، قال الأعمش: فأخبرني سالم بن أبي الجعد قال: قلت جابر
ابن عبد الله: كم كان الناس يومئذ؟ قال: كنّا ألفاً وخمسمائة."

۴۸۲ - [۱/۱۴۰۲] حدَّثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكير، عن عاصم، عن أبي وائل،
عن عبد الله قال:

۲۹۳
قال رسول الله ﷺ: إن فرطكم على الخوض، وإني سأنازع رجالاً فاغلبهما عليهم، فقول: يا رب أصحابي، فقيل: لا تدري ما أحدثوا بعدهم؟

(483-484) حدَّثنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي قال: سمعت عاصم.

حدث، عن زر، عن ابن مسعود:

"أو أن رسول الله ﷺ قال: من كذب على منعمًا فليتبَّوا مقعده من النار".

(484-485) حدَّثنا سليمان بن داود، حدَّثنا عمران، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، عن عبد الله بن مسعود:

"أو أن رسول الله ﷺ قال: إنكم ومحقرات الذنوب، فإن هن يجتمعن على الرجل حتى يغلبه، وإن رسول الله ﷺ ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينقذ فجئي بالمرد، والمرد يجيء بالعود حتى جمعوا سوادًا فاجتزوا نارًا، وأنجحوا ما قذفوا فيها".

(485) حدَّثنا يحيى بن أبي بكر، حدَّثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله ﷺ قال:

"قال رسول الله ﷺ: يخرج قوم في آخر الزمان، سفهاء الأحلام، أحداث، أو قال: حدثاء الأسان، يقولون من خير قول الناس، يكرؤون القرآن بالسنتهم، لا يعدو تراقيهم، يعرقون من الإسلام، كم يعرف السمهم من المريمة، فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرًا عظيماً عند الله من قتلهم."
المتخب من مسند عبد الله بن مسعود

{486 - [1404] حدثنا عبيد بن أبي بكير، حدثنا زائدة، عن عاصم بن أبي النجود، عن زرر، عن عبد الله قال:

"أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، والجم، ورام، وعمرو، وخالد، وصحيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله ﷺ فمنعه الله ﷺ بعيمه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله ﷺ بعيمه وأما سائرهم فأخذهم المشركون، فألبسوهم أدراع الحديد، وصهرهم في الشمس، فاأنهم إنسان إلا وقتلناهم على ما أرادوا، إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الودان، وأخذوا يطرفون به شعاب مكة، وهو يقول: أحد أهل سننه.

487 - [1404] حدثنا أبو قطن، حدثنا المسعودي، عن الحسن بن سعد، عن

عبد الرحمن بن عبد الله قال:

"نزل رسول الله ﷺ، منزلًا فانطلق إنسان إلى غيضة، فأخرج منها بياض حمر، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله ﷺ ورؤوس أصحابه، فقال: أيكم فجمع هذه! فقال رجل من القوم: أنا أصيب لها بياضًا، قال رسول الله ﷺ: أردده."

488 - [1404] حدثنا [يزيد]، أخبرنا المسعودي، عن القاسم والحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله قال:

"نزل رسول الله ﷺ منزلًا...فذكر مثله، وقال: ردد، رحمه الله."

489 - [1406] حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل، حدثنا ماجد عن الشعبي، عن مسروق قال:

(1) ح: 3826، إسناده صحيح، واثناء: أي وافقهم. (شاكر)
(2) ح: 3825، إسناده صحيح، الحفصة: طائر صغير كالملف، فيه غنى: الحفصة. (شاكر)
(3) ح: 3827، إسناده صحيح. (شاكر)
كنا مع عبد الله جلّ وجلّ في المسجد يقرننا، فأتاه رجل فقال: يا ابن مسعود، هل حذّنتكم نبيكم كما يكون من بعده خليفة؟ قال: نعم، كنّا نباء بني إسرائيل، ۴۹۰

وائل، عن عبد الله قال:

قال رسول الله ﷺ: إن فرطكم على الحوض، وإن سانتاز رجالاً فاغلب عليهم، فقول: يا ربي، أصحابي، فقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ۴۹۱

عن عبد الله:

أن رسول الله ﷺ قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتلته نبي، أو قتل نبي، وإمام ضلال، وممثل من النملين، ۴۹۲

عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد الله:

ذكر النبي ﷺ أنه كان يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، ۴۹۳

عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن زيد، عن عبد الله:

كتب رسول الله ﷺ في صدقة البقر: إذا بلغ البقري ثلاثين فيها تبيع من البقر، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، فإذا كثرت

(۱) ح: ۳۸۸۵۹، إسناده حسن. (شافر)
(۲) ح: ۳۸۸۶۶، إسناده صحيح. (شافر)
(۳) ح: ۳۸۸۶۸، إسناده صحيح، متعلق: أي مصوّر. (شافر)
(۴) ح: ۳۸۸۹۷، إسناده صحيح. (شافر)
المتخب من منسجد عبد الله بن مسعود

البقر فقي كل أربعين من البقر بقرة سنة١٤٥٢ م. 
494-1 [1/412] حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا عاصم بن بدلة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال:

"العيسان تنان، واليديان تنان، والرجلان تنان، والفرج يزنيه." 
545-1 [1/412] حدثنا عفان، حدثنا عماد بن سلمة، أخبرنا سهيل بن أبي صالح وعبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عون بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال:

"من قال: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إن أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحده لا شريك له، وإن محمدًا عبدك ورسولك، فإنك إن تكلمت إلى نفسي تقرني من الشيء وتباعدني من الخير، وإن لا أثق إلا برضيتك، فأجعل لي عندك عهداً نوفعين يوم القيامة، إنك لا تخلف المعافد، إلا قال الله ﷺ لملائكته يوم القيامة: إن عمدي قد عهد إلي عهداً فأوفوه إياه، فدخلاه الله الجنة. قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عوناً أخبر

بكذا وكذا، قال: ما في أهلنا جارية إلا وهي تقول هذا في خدشها." 
566-1 [1/413] حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن عطاء - يعني ابن السائب - عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله قال:

"قال رسول الله ﷺ: ما أنزل الله ﷺ داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه،

(2) ح: 399 م، إسناده صحيح. (شاكر).
(3) كنا وله بعض المصادر: أخبرنا بكذا وكذا.
(4) ح: 391 م، إسناده صحيح. (شاكر).

297
وجهلاً من جهله، ١١٣٤٧-٧٤(١) حديثنا مومَل، حديثنا إسرائيل، عن سياك، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عبد الله قال:

"انشق القمر على عهد رسول الله ﷺ، حتى رأيت البطل من بين فرجتي القمر."

حديث ٦٤٩٨-٧٥(١) حديثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن
قتادة، عن عزة، عن الحسن الزيني، عن يحيى بن الجزار، عن سيرور:

"أنّ امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنت أشك أنك نهي عن الواصلة؟ قال:
نعم، فقالت: أشيء تجد في كتاب الله، أم سمعته عن رسول الله ﷺ؟ فقال: أجده في
كتاب الله وعن رسول الله، فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتري المساحة، فيها
وجدت فيه الذي تقول! قال: ظهيو غلبته فيها "ما أُناكمُ الرسولُ فَخَذَوْنَ مَا نَتَكُمُهُ
عَنْهَا قَاتِنُهَا"؟ قالت: نعم، قال: فإنّي سمعت رسول الله ﷺ نهي عن النامسة،
والواصلة، والواصلة، والواصلة، إلا من ذا، قال المرأة: فلعله في بعض نساك؟ قال
لها: ادخلي، فدخلت، ثم خرجت فقالت: ما رأيت بالأس، قال: ما حفظت إذن وصيقة
العبد الصالح "وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَافِقُكُمْ إِلَى مَا أَنْحَافُكُمْ عَنْهَا"؟

حديث ٦٤٩٩-٧٦٦(١) حديثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا أبو بكر، عن عاصم، عن
أبي وائل، عن عبد الله قال:

(١) ح: ٣٩٩٢٢، إسحاق صحيح. (شاكر)
(٢) ح: ٣٩٩٢٤، إسحاق صحيح. (شاكر)
(٣) سورة الحشرين: ٧.
(٤) سورة هود: ٨٩.
(٥) ح: ٣٩٤٥، إسحاق صحيح، النافع: التي تنف الشعر من وجهها. الواصلة: المرأة التي تحدد
أسافاً وترفق أطرافها. الواصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر زور. (شاكر)
المختصر من مسند عبد الله بن مسعود

قال رسول الله ﷺ: من أقطع مال أمرئ مسلم بغير حق، لقي الله ﷺ وهو عليه غضبان،\(^{(1)}\)

500-1/16 [1/16] حدثنا روح وعفان، المعنى، قالا: حدثنا خضاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، قال عفان: عن أبيه ابن مسعود، قال:

إن الله ﷺ ابعث نبيه ﷺ لإدخال رجل إلى الجنة، فدخل الكنيسة، فإذا هو يهود.

وإذا يهود يقرأ عليهم التوراة، فلذكر أنواع علم النبي ﷺ أمسموكاً، وفني ناحيتها رجل مريض، فقال النبي ﷺ: ما لكم أمسكتم؟ قال المريض: إنتم أنواع علم النبي ﷺ فأمسكموا، ثم جاء المريض يبجو، حتى أخذ التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي ﷺ وأنتهى، فقال: هذه صفات وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت رسول الله ﷺ، ثم مات، فقال النبي ﷺ لأصحابه: لوا أخاكم!\(^{(2)}\)

51/17 [1/17] حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاك، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال:

«ما رأيت رسول الله ﷺ دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصرّ ورهط من قريش جلوس، وسلا جزور قريب منه، فقالوا: من يأخذ هذا السلا فيلقيه على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن أبي معيط: أنا، فأخذته فألقاه على ظهره!! فلم يزل ساجداً، حتى جاءت فاطمة صلوات الله عليها فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله ﷺ: اللهم عليك الملا من قريش، اللهم عليك بعثة بن ربيعة، اللهم

__________________________________________________________

(1) ح: 3946، إسناده صحيح. (شاكر)
(2) ح: 3951، لوا أخاكم: هو فعل أمر من (ولي بلي)، بأمرهم بنولي أمره من غسل وصلاة ودفن لأمه مات مسلمًا. (شاكر)
عليك بشفيلة بن ربيعة، اللهم عليك بأي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأي بن خلف - أو أمية بن خلف - قال: قال عبد الله: فلقد رأيتهم قلنا يوم بدر جمعاً، ثم سحبوا إلى القليب، غير أي - أو أمية - فإنه كان رجلاً ضحراً فتقطعه...)

50-1 [1/18] حدثنا يحيى بن آدم وحسين بن حمّد قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبد الله قال:

"سألت رسول الله ﷺ: أي الأعيان أفضل؟ فقال الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله، ولو استزدت لزداني، قال حسين: استزدته..." (1)

50-3 [1/19] حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا وكيع، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن معد يكبر قال:

"أتيت عبد الله، فسألتاه أن يقرأ علينا (طسم) المائتين، فقال: ما هي معي، ولكن عليكم من أخذها من رسول الله ﷺ، خباب بن الأرت، قال: فأتيت خباب بن الأرت، فقرأها علينا..." (2)

50-4 [1/19] حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيب، عن عبد الله بن مسعود قال:

"أقرأي رسول الله ﷺ: سورة من الثلاثين من آل حم - يعني الأحقاف..." قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت (الثلاثين)، قال: فرحت إلى...

(1) ح: 3962، إسناده صحيح. (شافك)
(2) ح: 3973، إسناده صحيح. (شافك)
(3) ح: 3980، إسناده صحيح، ط السم المائتين: هي سورة الشعراء، وعدد أياها (272) آية مع ترك كسر المائة. (شافك)
المتخب من مسند عبد الله بن مسعود


مسعود قال:

مر الملا من قريش على رسول الله ﷺ، وعنده خياب، وصهيب، وبلا، وعهار، فقالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء؟! فنزل فيهم القرآن: {وَأَنزِلَ بِهِ الْذِّينَ يَكَفُّونَ أنَّ يُّحِبُّوا إِلَى رُسُلِيهِ}، {فَوَاعْلَمْ النَّظَالُمِينَ} (١) إلى قوله: {فَوَاعْلَمْ النَّظَالُمِينَ} (١)

الله قال:

كن تغزو مع رسول الله ﷺ، وليس لنا نساء، فقلننا: يا رسول الله، ألا نستختصي؟ فنهانا عنه، ثم رحص لنا بعد في أن نزوجه المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحْرُّوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ولَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا

(1) ج: 398: 3981، إسناده صحيح. (شاكير)
(2) سورة الأعراف: 51
(3) سورة الأعراف: 58
(4) ج: 3985، إسناده صحيح. (شاكير)
يقول شيخ محمد الهمداني: بحاشية المسند، إسناده صحيح ورواية الشيخان

أيضاً... إلى أن قال: وابن مسعود كان يأخذ بهذا، ويرى أن نكاح المتعة حلال.

7007 - [1/1] حدثنا ابن نمير، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن زيد قال، قال عبد الله:

"لَا رَأَيْ عَطِيَانَ صَلِّي بِعَمَيْنِ أَرِبَعَ رَكَعَاتٍ: صَلِّيَتْ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَكعتين، وخلِفَ أَبِي بَكْرَ رَكعتين، وخلِفَ عَمَّرَ رَكعتين، لِيَتُحْظَى مِنْ أَرِبَعِ رَكعَاتٍ مَتْقبِلَتَانِ."

5008 - [1/1] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال:

"قال رسول الله ﷺ: أَنَا فِرَطْتُكُمْ عَلَى الْحُوضِّ، وَلَأَناَّ عَنْ أَقْوَاكُمْ شَمْ لَا أُغْلِبُنَّ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفُلُ: بَا رَبِّ، أَصْحَابِي، فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتَ بَعْدَكۢ."

5009 - [1/1] حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم، عن زر، عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال:

"لا تذهب الدنيا - أو لا تنقضي الدنيا - حتى يملك العرب رجل من أهل بيت، يواطع اسمه اسمي."
المتخب من مسند عبد الله بن مسعود

0510 - 0431/1 حديثاً وكعب وأبو معاوية، المنى: حديثنا الأعمش، عن
أبي وائل، عن عبد الله قال:

١٨٩ - جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل الله نداً وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معلك، قال: ثم أي؟ قال: ثم نزعان بحيلة جارك، قال: فأنزل الله ﷺ تصديق ذلك في كتابه:

١٨٩ - وأَلَدِينَ لَا يَذْعَونَ مَعَ اللَّهِ إِلَى أَخَرَّ، لِيُقَلِّبُوا طَيِّبَاتٍ مَا أُحْلِلَ اللَّهُ لَكُمْ.(١)

١٨٩ - 0432/1 حديثنا وكعب، عن ابن أبي خالد، عن قيس، عن عبد الله قال:

١٨٩ - كتنا مع النبي ﷺ ونحن شباب، فقالنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فهناك، ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالنوم إلى الأجل، ثم قرأ عبد الله: فلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.(٢)

١٨٩ - 0432/1 حديثنا وكعب، حديثنا صليان بن المغيرة، عن أبي موسى الخلالي، عن أبيه:

١٨٩ - أن رجلاً كان في سفر، فولدت امرأته، فاختبئ لبيتها، فجعل يمجه، فدخل حلقة فأتى أبو موسى؟ فقال: حرمك عليه، قال: فأتي ابن مسعود فسأله؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم من الرضاع إلا ما أبت اللحم وأ thiên العظم.(٣)

١٨٩ - 0410/2 ح: إحدى صحيح. (شاكرك)

١٨٩ - 0413/3 ح: إحدى صحيح. (شاكرك)

١٨٩ - 0414/5 ح: ما شد العظم وفوه. (شاكرك)

(1) سورة الفرقان: 58.
(2) سورة المائدة: 87.
(3) سورة الفرقان: 68.
513- (1/117) حديثن حمّد بن جعفر، حديثن شعبة، وعبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن سالم بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: قال عبد الرزاق: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"نصر الله أمرًا، سمع منهًا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أحفظ له من سامع." "

514- (1/139) حديثن محمد بن جعفر، حديثن شعبة، عن مغيرة قال: سمعت أبي وائل يحدث عن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال:

"أنا فرطكم على الخوض، ولبرفعني في رجال منكم، ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب، أصحابي؟ فقيل لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك." "

515- (1/411) حديثن محمد بن جعفر، حديثن شعبة، عن سليمان ومنصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله:

"أنا رسول الله ﷺ لبأ رأى قريشًا قد استعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسيع كسيعم بوسف قال: أخذنهم السنة حتى حصت كل شيء، أكلوا الجلود والعظام، وقال أحفدهما: حتى أكلوا الجلود والمنية، وجعل يخرج من الرجل كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد، إن فومك قد هيلكوا، فادع الله ﷺ أن يكشف عنهم، قال: فدعا، ثم قال: اللهم إن يعودوا فعذب، هذا في حديث منصور، ثم قرأ هذه الآية:

فأرىقب يوم يأتي السماوات بدخان مبين.

(1) ح: 157، إسناده صحيحان. (شافري)
(2) ح: 180، إسناده صحيح. (شافري)
(3) سورة الدخان: 10
(4) ح: 202، إسناده صحيح. (شافري)
المتخب من مسند عبد الله بن مسعود

516 [1/1144] حَدَّثَنَا وَكَيْبٌ، حَدَّثَنَا السُّعَوْدَيْنِي، عَنْ عُمَروٍ بْنَ مَرْيَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

عَنْ عَلِيَّةٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

"مَا تَمْلَكْنَا، مَثْلِ وَمَثْلِ الدُّنْيَا كَمْثِلُ رَاكِبٍ قَالَ فِي ظَلّ شَجَرَةٍ فِي يَوْمٍ

صَلَّى، ثُمَّ رَأَى وَتَرَكَهَا." (1)

517 [1/1144] حَدَّثَنَا وَكَيْبٌ، وَعَبْدُ الْرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

السُّعَوْدَيْنِيَ، عَنْ زَاَذَانِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ وَكَيْبَ:

"إِنَّ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ مُسَيَّاحُينَ، يِبْلِغُونَ مِنْ أَمَيِّ الْسَلَامَ." (2)

518 [1/1146] قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَحْمَدُ: قَرَأَتْ عَلَى أُبَيْ: حَدَّثَنِي عُمَروُ بْنُ مَجَّعُدُ أَبِي

السُّعَوْدَيْنِيَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهُجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْاَحْوُصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

بَنِ مِسْعَوْدِ قَالَ:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ فِي سَبَعَةِ نَفْسٍ أَمَّا أَمَامَهَا إِلَى سِبَعَةَ

ضَعْفِ، إِلَّا الصُّوْمَ، وَالصُّوْمِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ، فَرْحَةٌ عَنْدَ اِفْتِرَاهُ،

وُفَرِحَةٌ بِيْنِ الْقِيَامَةِ، وَلَخَلُوفِ مِنَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ اللهِ مِنْ رَيْحِ السَّلِكَةِ." (3)

519 [1/1146] قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَحْمَدُ: قَرَأَتْ عَلَى أُبَيْ: حَدَّثَنِي عُمَروُ بْنُ مَجَّعُدُ،

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْهُجَرِيُّ، عَنِ أَبِي الْاَحْوُصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مِسْعَوْدِ قَالَ:

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُسْكِيْنَ لَيْسَ بِالْطُوْفَ الَّذِي نَرَدهُ اللَّقَمَةُ وَالْلَقْمَةُ،

أَوِ النَّمَرَةُ وَالْحُمْرَتَانِ، قَلْتُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، فَمَنْ الْمُسْكِيْنُ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يُسَألُ النَّاسُ،

وَلَا يُدْخِلُ مَا يُغْنِيهِ، وَلا يُفْطِنُ لَهُ فَيِّقْدَصُّ عَلَيْهِ."(4)

---

1) ح: 420، إسناده صحيح، قال في ظل شجرة من القيامة، وهي الأمشارة نصف السماح (شاكر).
2) ح: 421، إسناده صحيح (شاكر).
3) ح: 420، المخلوف: نغير رفح الفم (شاكر).
4) ح: 420، إسناده صحيح (شاكر).
520 - [1/1] قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدّثكم القاسم بن
مالك قال أخبرنا الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:
"قال رسول الله : الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المغطي التي تليها،
ويد السائل السفلي".

521 - [1/1] قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدّثنا علي بن عاصم
قال: أخبرنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:
"قال رسول الله : سباب المسلم أخاه فسوق، وقتنائه كفر، وحرمته ماله
كحرمة دمه".

522 - [1/1] قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدّثنا علي بن عاصم
قال: أخبرنا الهجري عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله :
"النعوة من الذئب أن يتوب منه ثمّ لا يعود فيه".

523 - [1/1] قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدّثنا علي بن عاصم
أخبرنا إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال
رسول الله : ليبق أحدهكم وجهه من النار ولو بشقّ ثمرة".

524 - [1/1] قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدّثنا علي، عن
الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله :
المتخب من مسند عبدالله بن مسعود

«إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليقعد به، أو ليتناول منه، فإنه ولي حرّه ودخانه».

525- [1/447] قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي حذننا أبو عبيدة الحداد
قال: حذننا سكين بن عبد العزيز العبد، حذننا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما عال من اقتصد".

526- [1/447] حذننا محمد بن جعفر، حذننا شعبة، عن سليمان، عن
إبراهيم، عن أبي معمبر، عن عبد الله:

"أنه قال في هذه الآية (أقريت الساعة وانشق القمر) قال: قد انشقت على عهد
رسول الله ﷺ فرقتين - أو فلقتين، شعبة الذي يشك فكان فلقة من وراء الجبل,
وفلقة على الجبل، فقال رسول الله ﷺ: اللهم أشهد".

527- [1/448] حذننا عمر بن عبيد الطنافسي، عن عاصم بن أبي النجود، عن
زر بن حبيش، عن عبد الله قال:
قال رسول الله ﷺ: لا نقض نظم الأيوام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بني يوطئ اسمه اسمي».

528- [1/450] حذننا يحيى بن زكريا قال: حذننا حجاج، عن زيد بن جبير، عن
خشف بن مالك، عن ابن مسعود قال:

---

(1) ح: 2466، إسناده ضعيف. (شاكرين)
(2) ح: 2469، إسناده صحيح. (شاكرين)
(3) سورة القمر: 1
(4) ح: 2470، إسناده صحيح. (شاكرين)
(5) ح: 2479، إسناده صحيح. (شاكرين)
فضى رسول الله ﷺ في دبّة الخطايا عشرين بنت خضّار، وعشرين ابن خضّار، وعشرين بنت لبون، وعشرين خلقه، وعشرين جذعة...)

529

السّبكي قال: حدّثنا جابر بن يزيد أنه سمع مسروقاً يحدث عن عبد الله عن النبي ﷺ

أنه قال:

«إني كنت مهتمكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونبيكم أن تحبّوا حوم الأضاحي فوق ثلاث، فاحسَوا، ونبيكم عن الظروف، فانبذوا فيها، واجتنبوا كلّ مسكّر».

530

[1/45/8] حدّثنا عفان، حدّثنا حداد قال: أخبرنا عاصم بن بدرة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود أنّ رسول الله ﷺ قال:

«أنا فرطكم على الحوض، وسأنازع رجالاً فأğaلب عليهم، فلاقولونّ: ربّ، أصحابي، أصحابي، فليقالنّي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك».

531 [1/45/55] حدّثنا محمّد بن عبيد، حدّثنا الأعمش، عن عبارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:

«دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغذى، فقال: يا أبا محمّد، انّى إلى الغداء، فقال: أو ليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وما هو! قال: إنّا هو يوم كان يصومه رسول الله ﷺ قبل رمضان، فلتأذّر شهراً رمضان ترك». 

(1) ح: 4303، إسناده صحيح. (شماكر)
(2) ح: 4319، إسناده صحيح. (شماكر)
(3) ح: 4332، إسناده صحيح. (شماكر)
(4) ح: 4349، إسناده صحيح. (شماكر)
المتخب من مسند عبد الله بن مسعود

532 - [1/1656] حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن
أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال:

"قال رسول الله ﷺ: أنا فرطكم على الحوض، وليخلجن رجال دونه.
فأقول يا ربي، أصحابي، فقال: إنك ل تدري ما أحدثوا بعدك."

533 - [1/1656] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد
الرحمن بن يزيد قال:

"رمي عبد الله جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حضيات، يكير مع كل حصة،
فقل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: هذا، والذي لا إله غيره، مقام الذي أنزلت
 عليه سورة البقرة.

534 - [1/1656] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر،

عن عبد الله قال:

"انشق القرص ونحن مع النبي ﷺ بمنى، حتى ذهب في رقة منه خلف الجبل، قال:

"قال رسول الله ﷺ: أشهدوا.""

535 - [1/1656] حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن

مسروق، عن عبد الله قال:

"قال رسول الله ﷺ: ليس منا من لطم الخندود، أو شق الجيب، أو دعا

بدعوى الجاهلية.""

(1) ح: 1435، إسناده صحيح، يخلجن رجال أي يجدون وينطقون، من (الحلم) وهو الجذب والنشر.
(2) ح: 1436، إسناده صحيح، (شاكرا).
(3) ح: 1438، إسناده صحيح، (شاكرا).
(4) ح: 1439، إسناده صحيح، (شاكرا).
(5) ح: 1441، إسناده صحيح، (شاكرا).

309
٥٣٦ - (١/٤٨) حدثنا أيوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني أبو عميس عن أبي عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث المخزومي، عن عبد الله بن مسعود قال:

المتخب من مسند عبد الله بن مسعود

١٠٠٧-٢٦٥/١-١٤٤٩

اعدة الويل بن القاسم بن السليف، هذين بإسرائيل، عن

منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال:

"وسمع عبد الله بهجس قال: كنما أصحاب محمد - بعد الآيات بركة وأنتم تعودونها تطويها، فإنما بينا نحن مع رسول الله - ليس معنا ماء، فقال لنا رسول الله - اطلبوا من معاي - يعني معاي - ففعلنا، فأتي بها، فنصبناها في إناء، ثم وضع كتبنا فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فملأه بطني منه، واستبقى الناس، قال عبد الله: قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل".

١٠٠٨-٢٦٥/١-١٤٤٩

حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت حديثاً أحا زهير بن

- وأبو زيد رائع يجهل عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. وقال الزرفي في (نصب

الرواية: ١٣٦١ /١٣٦١)


أما الأول: فقد قال الترمذي: أبو زيد رجل يجهل لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، وقال ابن حبان في كتاب

الضعفاء: أبو زيد يروي عن ابن مسعود ليس يريد من هو، ولا يعرف أبوه ولا بلدته، ومن كان - هذا

النعت - لم يرو إلا حرفًا خالف فيه الكتاب والسنة والقياس، ولهذا تعذبما ما رواه، أنتبه.

قال ابن أبي حامد في كتابه: حسبنا أبا زععة يقول: حديث أبي ظارة في الوضوء بالنبي - ليس

بصحيح، وأبو زيد يجهل لا يعرف بصحته عبد الله، ولا يصح هذا الحديث على النبي - وهو خلاف

القرآن والحديث.

العلة الثانية: وهي النذر في أبي ظارة، فقيل: هو راشد بن كسان، وإنما هو رجل يجهل، وقد نقل عن الإمام

أحمد أنه قال: أبو ظارة - في حديث ابن مسعود - رجل يجهل، وذكره البخاري أبا ظارة العمي غير

مسمي فجعلهما بينهم إلى آخر كلام الزرفي في العلة الثانية.

والعلة الثالثة: وهي إنكار ابن مسعود شهد ليلة الحج إلى آخر ماورد، وهذا هناك لا يوافق عند أحمد

وعبد غفور.

(1) ح: ٤٣٩٣، إسناده صحيح، (شاكر)
معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة، عن ابن مسعود قال:

"بعثنا رسول الله  إلى النجاشي، ونحن نحن نحو من ثمانين رجلاً، فيهم عبد الله بن مسعود، وعجرف، وعبد الله بن عرفطة، وعثمان بن مظعون، وأبو موسى، فأتاهم النجاشي، وبعثت قريش عمرو بن العاص، وعبارة بن الوليد، بهدية، فلما دخلوا على النجاشي، سجدا له، ثم اتبروا عن يمينه وعن شماليه، ثم قال له: إن نفرنا من بني عمّنا نزلوا أرضك، ورغبوا عنًا وعن مثلنا، قال: فأنينهم؟ قال: هم في أرضك فابث إليهم، فبعث إليهم، فقال جعفر: أنا حفظكم اليوم، فأبىهم، فسلمو، ولم يسجدوا، فقالوا لنا: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إننا لا نسجد إلا الله، قال: وماذا ذلك؟ قال: إن الله بعث إلىنا رسوله  وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا الله، وأمرنا بالصلاة والزكاة، قال عمرو بن العاص: فإنهم يجذبونك في عيسى ابن مريم، قال: ما تقولون في عيسى بن مريم وآله؟ قالوا: نقول كما قال الله: هو كلمة الله وروحه ألقها إلى العذراء البنوز التي لم يمسها بشر ولم يفرضها ولد، قال: فرفع عودًا من الأرض، ثم قال: يا معشر الحبيبة والقُيسَين والرهبان، والله ما يزيدون على الذي يقول فيه ما يسوى هذا، مرحبا بكما، وحن جتهم من عنده، أشهد أن رسول الله، فإنه الذي نجد في الإنجيل، وإنه الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم، انزلوا حيث شدتم، والله لولا ما أنا فيه من الملك لأثبته حتى أكون أنا أمثل نعليه وأوضحي، وأمر بعده الآخرين فرددت إليهم، ثم توجع عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً، وزم أن النبي استغفر له حين بلغه موتاه".

539 - [1/161] حَدَّثَنَا أَبُو سَعَدَ، حَدَّثَنَا عبد الله بن جعفر - يعني المخريج - قال: حدثنا الحارث بن فضيل، عن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكيم، عن عبد الرحمن بن المسور بن غزيمة، عن أبي رافع: قال: أخبرني ابن مسعود أن رسول الله  قال:
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
ورجلين من قريش، وهو عاخورهم... إلى أن قال: فنظرنا، فإذا حمرة قد بقر بطنه، وأخذت
هند كبد فاكتها: فلم تستطع أن تأكلها، فقال رسول الله ﷺ: أكلت من شيتاً؟ قالوا:
لا، قال: ما كان الله ليدخل شيئاً من حمرة النار، فوضع رسول الله ﷺ حمرة على
وجيه برهن من الأنصار فوضع إلى جنبه، فصل عليه، فرفع الأنصاري وترك حمرة، ثم
جيء بأخير توضعه إلى جنب حمرة، فصل عليه، ثم رفع وترك حمرة، حتى صلى عليه يومذ
سبعين صلاة.

542 - [1/1/456] حديثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري قال: سمعت
أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:
«أندرون أي الصدقة أفضل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: المنيحة، أن
يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو ابن الشاة، أو ابن البقرة».»)
543 - [1/1/455] حديثنا أسعد بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي
وائل، عن عبد الله، قال:
«قال رسول الله ﷺ: لا ينتجري أئن دون صاحبها، فإن ذلك يحزنه».»)
544 - [1/1/455] حديثنا حسين بن الحسن، حدثنا أبو كدية، عن عطاء بن
السائب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، قال:
«مر يهودي رسول الله ﷺ وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا
يزعم أن نبي، فقال: لا أسأله عن شيء لا يعلمه إلا نبي، قال: ففاجأ حتى جلس، ثم قال:
يا محمد، مم يخلق الإنسان؟ قال: يا يهودي، من كل يخلق، فمن نطفة الرجل، ومن نطفة

(1) ح: 4414، إسناده صحيح، بقريفه: أي شق وضح، فلاكهما: أي مضغها، (شاكر).
(2) ح: 4415، إسنادات صحيح، (شاكر).
(3) ح: 4437، إسناده صحيح، (شاكر).

314
المختب من مسند عبد الله بن مصدق
المرأة، فأما نطقة الرجل، فنطقة غليظة، منها العظم والعصب، وأما نطقة المرأة، فنطقة رقيقة، منيا اللحم والدم، فقام اليهودي فقال: هكذا كان يقول من قبلك«(1)

546 - 1/466 قال عبد الله بن أحمد: قرأت علي أبي: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله بن مصدق قال:
قال رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان«(2)

547 - 1/466 قال عبد الله بن أحمد: قرأت علي أبي: حدثنا عمر بن سعد أبو داود، حدثنا سفيان، عن معين، عن القاسم، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال:
"إذا اختلف البيعان، والسلاعة كا هى، فالقول: ما قال البائع، أو يترادان«(3)

يقول شهير محمد الكثيري: حاشية المسند نقلًا عن أبي داود، قال عبد الله: فإنما سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتداركان".

(1) ح: 4438، إسناده صحيح: (شاكر)
(2) ح: 4440، إسناده صحيح: (شاكر)
(3) ح: 4441، إسناده صحيح: (شاكر)
(4) ح: 4447.
يقول الفقيه إلى الله الغنيّ شير محمد بن صفر علي اهملداني الجورقاني: هذا آخر ما انتخبه من الجزء الأول من مسند أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الطبعة الأولى فإن آخر الجزء الأول في الطبعة الأولى آخر مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويتبوعه ما انتخبه من الجزء الثاني منه إن شاء الله تعالى.
لا يوجد نص يمكن قراءته بشكل طبيعي من الصورة المقدمة.
المنتخب من مسند سعد بن أبي وقاص ........................................ 179
المنتخب من مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل ........................................ 188
المنتخب من حديث عبد الرحمن بن عوف الزهري ........................................ 189
المنتخب من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر ........................................ 192
المنتخب من حديث زيد بن خارجة ........................................ 192
حديث الحارث بن خزيمة ........................................ 193
المنتخب من مسند أهل البيت ........................................ 195
المنتخب من حديث الحسن بن علي ........................................ 197
المنتخب من حديث الحسن بن علي ........................................ 199
المنتخب من حديث عقيل بن أبي طالب ........................................ 201
حديث جعفر بن أبي طالب ........................................ 201
المنتخب من حديث عبد الله بن جعفر ........................................ 205
المنتخب من مسند بني هاشم ........................................ 209
المنتخب من حديث العباس بن عبد المطلب ........................................ 211
المنتخب من مسند الفضل بن عباس ........................................ 214
المنتخب من حديث تمام بن العباس بن عبد المطلب ........................................ 216
المنتخب من مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ........................................ 217
المنتخب من مسند عبد الله بن مسعود ........................................ 285
فهرس الكتب ........................................ 319
الهدماني جورفани، شير محمد بن صفر علي. 1390-1260 ق.

الخاتمة في ما انتخب من مسند الإمام/ تأليف شير محمد بن صفر علي الهدماني الجورفاني / تحقيق وحدة

البحث في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، أحمد علي عبد الخليل. كريلاء: مكتبة ودار مخطوطات

البحث العباسية المقدسة 1400 ق. 2009 م.

المراجعات:

المصدر:

1. ابن حبل، أحمد بن محمد. 142-116 حبل. مسند الإمام أحمد بن حبل - خنساء. 2. أحاديث أهل

السنة-القرن 9م. 3. الأربعة عشر معصوص-فضلاء-أحاديث أهل السنة. 4. الصحابة-فضلاء-أحاديث أهل

السنة-القرن 9م. 5. أحاديث أحاديث أحاديث-الumat. 6. فاطمة الزهراء (س). 1313 قبل الهجرة-1113 ق. - تحقيق وإخراج-أحاديث.

6. الهدماني جورفاني، شير محمد بن صفر علي. 1323-1293 ق. مسند الحصان في ما انتخب من مسند

الإمام-تممة. 8. سبعة سبعة-أحاديث. 9. ألف. ابن حبل، أحمد بن محمد. 116-142 مسند الإمام

أحمد بن حبل. اختراع ب. الهدماني جورفاني، سنغاب بن صفر علي. 1323-1293 ق. مسند الركاب

البحث السفينة. ج. وحدة التحقق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة. 10. الحلي، أحمد علي;

1391 ق. 10. محقق. ه. عنوان: مسند الإمام أحمد بن حبل. اختراع ز. رصد الحصان في ما

انتخب من مسند الإمام. تممة. 3. عنوان: المسند على حديث السفينة.

مكتبة العتبة العباسية المقدسة وفق النظام العالمي (L.C.C)

الكتاب: مسند الحصان في ما انتخب من مسند الإمام/الجزء الثاني.

المؤلف: شير محمد الهدماني الجورفاني.

الخاتمة: وحدة التحقق في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

المؤلف: أحمد علي عبد الخليل.

الناشر: مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

التحرير الطبيعة والنشر: نوار الحسيني، رائد الأميد.

المطبعة: مؤسسة الأعلى للمطبوعات/كريلاء المقدسة-العراق/بيروت-لبنان.

الطبعة: الأولى.

عدد النسخ: 1000 ق.

التاريخ: ربيع الأول 1430 هـ-آذار 2009 م.
بسم الله الرحمن الرحيم

المنتخب من مسنده عبد الله بن عمر

548 - [2/3] حدّتنا هشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد وعبد الله بن عمر وابن عون وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر:

«أن رجلا سأل النبي ﷺ: من ابن يحرم؟ قال: مهل أهل المدينة من ذي الخليفة، ومهل أهل الشام من الجحافة، ومهل أهل اليمن من يلمع، ومهل أهل نجد من قرن»

وقال ابن عمر: وقال الناس ذات عرق بقرن.1

549 - [2/3] حدّتنا هشيم، أخبرنا حميد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر، قال:

كانت تلبية رسول الله ﷺ: لي بك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لي بك

إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وزاد فيها ابن عم ... الحديث.2


إن اليد العليا خيَر من اليد السفل، وابداً بمن تعول، ولست أسألك شيئاً.

_____________________
(1) ح: 4455، إسناده صحيح (شاكير).
(2) ح: 4457، إسناده صحيح (شاكير).
ولا أردَّ رزقًا رزقته الله منك».

551 - [2/4] حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن
ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال:
«المصروفون يعدلون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم».

552 - [2/4] حدثنا إسحاق، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
«فإن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ - أو قال: ما يترك
المحرم؟ - فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العباءة، ولا الخفيف، إلا
أن لا ي북 عليل، فمن لم يجد نعلين فليلبسها أسفل من الكعبين، ولا البان، ولا
شيئًا من الثياب مسفة ورسولاً ورازق مغفران».

553 - [2/4] حدثنا إسحاق، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال:
«في عاشوراء، صامه رسول الله ﷺ وأمر بصومه، فلما فرض رمضان تركل،
فكان عدد الله لا يصومه، إلا أن يأتي على صومه».

رسول الله ﷺ:
«البيع بالخيار حتى يترفًا أو ي낀 بيع خيار».

قال: وربما قال نافع: «أو يقول أحدهما للآخر: اختر».

____________________________
(١) ح: ٤٤٧٤، إسناده صحيح (شافر) 
(٢) ح: ٤٤٧٥، إسناده صحيح (شافر) 
(٣) ح: ٤٤٨٢، إسناده صحيح، البخاري: هواكل ثوب رأسه منه مثلث، الوروس: نبت اصغر بيض 
(ب) ح: ٤٤٨٣، إسناده صحيح (شافر) 
(٤) ح: ٤٤٨٤، إسناده صحيح، البخاري: فما البائع والمشري (شافر) 
(٥) ح: ٤٤٨٤، إسناده صحيح، البيع: ﷺ
المتخب من مسنده عبد الله بن عمر

555 - [2/5] حدّثنا إسحاق، أخبرنا أبوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
فرض رسول الله ﷺ صدقة رمضان على حيتان، والحَرَّ والمملوك، صاع ثم أوصاع شعير.

قل: فعدل الناس به بعد نصف صاع بر. قال: أبوب، وقال نافع: كان ابن عمر
يعطي التمر، إلا عاماً، واحداً أعوز التمر فأعطى الشعر.

556 - [2/5] حدّثنا إسحاق، أخبرنا أبوب، عن نافع، عن ابن عمر:
أنّ رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة - والمزابنة: أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر
بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي -

قال ابن عمر: حدّثني زيد بن ثابت:
أنّ رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها.

557 - [2/5] حدّثنا إسحاق، أخبرنا أبوب، عن نافع، عن ابن عمر:
أنّ النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الخيلة.

558 - [2/5] حدّثنا إسحاق، أخبرنا أبوب، عن نافع، عن ابن عمر:
أنّ رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتّى يزهو، وعن السنبل حتّى يبيض
ويأمن العاهة، عن البيائع والمشتري.

559 - [2/5] حدّثنا إسحاق، أخبرنا أبوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ

النبي ﷺ قال:

(1) ح: 4486، إسناده صحيح (شاكر).
(2) ح: 4490، إسناده صحيح: الخرصف: الظل (شاكر).
(3) ح: 4491، إسناده صحيح: حبل الخيلة: الحبل الأوّل برّد به ما في بطن النوق من الحمل،
والثاني حبل الذي في بطن النوق (شاكر).
(4) ح: 4493، إسناده صحيح: يزهو: تظهر ثمرته (شاكر).
كلكم راع، وكلكم مسؤول، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيتها زوجها، وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول، أما فكلكم راع، وكلكم مسؤول.

560 - [2/5] حدثنا إسحاق، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: نستحم وجههما ويجيزون! فقال: كذبتكم، إن فيها الرجيم، فألقوها بالتوراة فاتلوها، إن كتم صادقين، فأصلحوا بالتوراة، وجواوا بقارئ لقوم عجوز، فقال له: ابن صوريا، فقوم، حتى إذا انتهى إلى موضوع منها وضع يده عليه، فقال: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلومه، فقال: أقولوا - يا محمد، إن فيها الرجيم، ولكنني كنت أتكلم بيني وبينك، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجع، قال: فلقد رأيته يجازي عليها يقى الحجازة بنفسه.

561 - [2/6] حدثنا إسحاق، حدثنا أيوب، عن نافع:
"أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ فأن说了 أن يرجعها، ثم يمهله حتى تحيض حبحة أخرى، ثم يمهله حتى تظهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال: وتلك العدالة التي أمر الله ﷺ أن يطلق لها النساء... الحديث.

562 - [2/7] حدثنا إسحاق، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:
"أن النبي ﷺ قطع في مجن منهن ثلاثة دراهم.

563 - [2/8] حدثنا إسحاق، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال أيوب:
المتخب من مسند عبد الله بن عمر

لا أعلم إلا عن النبي ﷺ قال:

«من حلف ناستبأ فهوب الخمار، إن شاء أن يمضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث - أو قال: غير حرج.»

564 - [2/7] حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر:

«أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار.»

565 - [2/8] حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:

«رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبته، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع - وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع - ولا يرفع بين السجدين.»

566 - [2/8] حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سُئل النبي ﷺ عما يقتل الحرم من الدواب قال:

«خمس لا جناح في قتلهم على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والقرد، والحدأة، والكلب العقرر.»

567 - [2/8] حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال:

«من أتقن كله إلا كلب صيد أوماشية نقص من أجره كل يوم فيرطان.»

568 - [2/9] حدثنا سفيان، سمعته من ابن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ:

(1) ح: 510، إسنادة صحيح (شاكير).
(2) ح: 526، إسناد صحيح، الشافعي: أن بروج الرجل ابتغى على أن يزوج الآخر ابتغى، ليس بنهما صلاف (شاكير).
(3) ح: 540، إسنادات صحيح (شاكير).
(4) ح: 542، إسنادات صحيح (شاكير).
(5) ح: 4249، إسنادات صحيح (شاكير).
وإذا سلم عليك اليهودي فإننا نقول: السّالم عليك نقول: وعليك.

وقال مرة:

"إذا سلم عليك اليهود، فقولوا: وعليكم، فإنّم يقولون: السّالم عليكم." ۱

[۲/ ۱۱] حدّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي  يقول:

"البيعان بالخيار ما لم يتركوا، أو يكون ببعض خيار." ۲

۱۰۵۰ [۲/ ۱۱] حدّثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  يوم فتح مكة، وهو على درج الكعبة:

"الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزّم الأحزاب وحده، ألا إنّ قليل العمد الحظا بالسوت أو العصا فيه مائة من الإبل، وقال مره: المغلّظة، فيها أربعون خلفة، في بطنها أربعة، إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ودم ودعوى، وقال مره: ودم ومزلا تحت قدميّ هاتين، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت، فإني أمضيها لأهلها على ما كانت." ۳

۱۰۵۱ [۲/ ۱۱] حدّثنا سفيان قال: سمع عمرو سعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عمر، يقول:

"قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين: حسابك على الله، أحدكّا كاذب، لا سبيل لك عليها، قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها.

(۱) ح: ۴۵۶۳، إسناده صحيح، السّالم: أي الموت. (شّاكر)
(۲) ح: ۴۵۶۶، إسناده صحيح. (شّاكر)
(۳) ح: ۴۵۸۳، إسناده الرجوع عندي إنه صحيح، العبد الحظا: الخطا الشّبيه بالعمد. الخلفة: الحامل من النوق. (شّاكر)
الم转发 من مسند الله بن عمر

فهوها استحللت من فرجها، وإن كنت كتبت عليها فذاك أبعد لك.

۵۷۲ - [۱۲/ ۱۲] حديثنا عبدة، حديثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر:

«أن رسول الله ﷺ وأباه بكر وعمر كانوا يبدوان بالصلاة قبل الخطب في العيد».

۵۷۳ - [۱۳/ ۱۲] حديثنا إسحاق، أخبرنا معاذ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:

«أن غيلان بن سلمة الثقبى أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: اختبر

منهن أربعًا».

۵۷۴ - [۱۳/ ۲] حديثنا أبو معاوية، حديثنا الخجاج، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

قال رسول الله ﷺ:

«الذي تقومه صلاة العصر متمدداً حتى تنحرف الشمس فكأنها وتر أهله وماله».

۵۷۵ - [۱۴/ ۲/ ۴] حديثنا أبو معاوية، حديثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

كان رسول الله ﷺ إذا دخل مكة دخل من الشمس العليا، وإذا خرج خرج من

الثني السفلي».

۵۷۶ - [۱۴/ ۲۱] حديثنا يأباد بن العوام، حديثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن

سالم، عن ابن عمر:

«أن رسول الله ﷺ كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عائله حتى قضى,

فقرنه بسيبه، فلما قضى عمله به أبو بكر حتى قضى، ثم عمر حتى قضى، فكان فيه:

في خمس من الأجل شاة، وفي عشرة شئان، وفي خمس عشر كله ثلاث شياه، وفي عشرين

---

(1) ج: ۴۵۸۲، إسناده صحيح (شافع).
(2) ج: ۴۶۰۱، إسناده صحيح (شافع).
(3) ج: ۴۶۰۹، إسناده صحيح (شافع).
(4) ج: ۴۶۱۱، إسناده صحيح (شافع).
(5) ج: ۴۶۲۵، إسناده صحيح (شافع).
أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة خضّاء.

قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ثمّ أصابتي علة في مجلس عبّاد بن العوام، فكتب:

٥٧٧ [٢ / ١٤] قال عبد الله بن أحمد: حدّثني أبي، بهذا الحديث في المسند في حديث الزهري، عن سالم - لأنه كان قد جمع حديث الزهري عن سالم فحدثناه به في حديث سالم - عن مهدي بن يزيد بن يزيد - يعني الواسطي - عن سفيان - يعني ابن حسين - عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال:

هكذا رسول الله ﷺ قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عهله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي، ثمّ أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك وإن ذلك لمقرّن بوصيته، فقال: كان فيها: في الإبل في كل خمس شاة، حتى تنها إلى أربع وعشرين، فإذا بلغت إلى خمس وعشرين ففيها بنت خضّاء، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة خضّاء فابن لبون، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنتا لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة فيفها حقة، إلى ستين، فإذا زادت فيفها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فيفها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت فيفها حقتان، إلى عشرين وثمانية، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنتا لبون، وفي العشرين ابنتا لبون، إلى المئة، فإذا زادت فيفها ثلاث، إلى

(١) ح: ٤٦٣٢، إسادة صحيح (شاكر)
(٢) ح: ٤٦٣٣
(٣) في المصدر والمطلع: (من أربعين)
المتخب من مسند عبد الله بن عمر

ثلثاّة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الفنم في كل مائة شاة، وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خافن الصدقة، وما كان من خليلين فهما يتراجمان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الفنم.

من خليطتين، أنها يتراجعان بالسوية، لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عيب من الفنم.

النبي ﷺ قال: 

ولا يسرع الله تبارك وتعال عبدًا رعية، قلت أو كثرت، إلا سأل الله تبارك وتعال [عنها] يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعال أم أضاعه؟ حتى يسأله عن أهل بيته خاصة.

سمعت ابن عمر يقول:

دبيّنا الناس يصلون في مسجد قباء الغدّة، إذ جاء فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وأمر أن تستقبل الكعبة، فاستقبلوها، واستداروا فتوجهوا نحو الكعبة.

عن النبي ﷺ قال:

كل مسكر حرام.

عن النبي ﷺ قال: عن عبد الله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، عن محمد بن عمر، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: رسول الله ﷺ.
صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيا سواه، إلا المسجد الحرام.  

يقول شر محمد الهمداني: قد تقدم في مسند سعد بن أبي وقاص، ويأتي في مسند ابن عمر أيضاً: "أفضل من ألف صلاة".

583 - 16/22 حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال:

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بمنى ركعتين، ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان صدرًا من إمرائه، ثم أنتم."

584 - 16/22 حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أنبنا نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:

قال رسول الله ﷺ:

أحفظوا الشوارب، وأعفوا اللحى."

585 - 16/22 حدثنا يحيى، عن عبد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

يرحم الله الملحقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: يرحم الله الملحقين، قال في الرابعة: والمقصرين."

586 - 17/22 حدثنا يحيى، عن عبد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

(1) ح: 4646، إسناده صحيح (شافعي).

(2) ح: 4652، إسناده صحيح (شافعي).

(3) ح: 4653، إسناده صحيح (شافعي).

(4) ح: 4654، إسناده صحيح، إحفاء الشوارب: المبالغة في فصها. إعفاء اللحى: هو تفهيمها (شافعي).

(5) ح: 4657، إسناده صحيح (شافعي).
المتخب من مسنده عبد الله بن عمر

صلاة في الجمع تزيد على صلاة الرجل وحده سبعا وعشرين.

587 - [2/18] حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن
النبي ﷺ، قال:

«الرؤية جزء من سبعين جزء من النبوة.»

588 - [2/18] حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال:
لذي مات عبد الله بن أبي جريج، جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله أعطني
فميصك حتى أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له، فأعطاه فميصه، وقال: أذني به، فلما
ذهب ليستني عليه قال - يعني عمر -: قد ناهك الله أن تصل على المنافقين، فقال: أنا ببين
خيرتيك »(لا تستغفر لهم)«، فصل عليه، فقال: فأنزل الله تعالى »ولكن تصل على
أحد منهم مات أبداً«، قال: فتركت الصلاة عليهم.

589 - [2/18] حدثنا يحيى، عن ابن أبي رواة، عن نافع، عن ابن عمر:
«أن النبي ﷺ كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن بالصاع في كل طواف.»

590 - [2/19] حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: لا أعلم إلا عن
عبد الله:
«أنباس استنذن رسول الله ﷺ في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية،
فرخص له.»

(1) ح: 4670، إسناده صحيح (شافعي).
(2) ح: 4678، إسناده صحيح (شافعي).
(3) سورة النبه: 80.
(4) سورة النبه: 84.
(5) ح: 4680، إسناده صحيح (شافعي).
(6) ح: 4686، إسناده صحيح (شافعي).
(7) ح: 4691، إسناده صحيح (شافعي).
591 – [2/20] حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر، قال: كانت قريش تخالف بأبائها، فقال رسول الله ﷺ:

«من كان حالياً فليحفظ بالله، لا تخالفوا بابائكم».

592 – [2/20] حدثنا يحيى، عن إسحاق، عن أبي حنظلة:

سألت ابن عمر، عن الصلاة في السفر؟ قال: الصلاة في السفر ركعتان، فلنا: إنَّا آمنون؟ قال: سنة النبي ﷺ.

593 – [2/20] حدثنا يحيى، عن عبد الله، أخربني نافع، عن ابن عمر:

«أن النبي ﷺ نهى عن التلقي».

594 – [2/20] حدثنا يحيى، عن عبد الملك، حدثنا سعيد بن جبير أن ابن عمر، قال:

كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته مقبلاً من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية: فذُلِّلْنَا فَنَّبِاءٌ جَهَّازٌ وَجَهَّازٌ ﷺ.

595 – [2/21] حدثنا يحيى، عن عبد الله، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ:

«الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء».

596 – [2/21] حدثنا يحيى، عن عبد الله، حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:

---

(1) ح: 4703، إسناده صحيح (شافعي)
(2) ح: 4704، إسناده صحيح (شافعي)
(3) ح: 4708، إسناده صحيح (شافعي)
(4) ح: 4714، إسناده صحيح (شافعي)، سورة البقرة: 11
(5) ح: 4719، إسناده صحيح (شافعي)

الملخص: هون أن يستقبل الإنسان الأمتعة والثروات على اختلاف أجناسها خارج البلد، فيرشدريها من أرباحها، ولا يعلمون هوى بسعر البلد.
المتخب من مسنده عبد الله بن عمر

واصل رسول الله ﷺ في رمضان، فواصل الناس، فقالوا: نبتها عن

الواصل وأن تواصل؟ قال: إن لست كأحد منكم، إن أطعم وأقسم. ٥٩٧

57- [٢/٢١] حدثنا ابن نمير، عن مالك - يعني ابن مخول - عن عمّد بن

سوقة، عن نائف، عن ابن عمر:

إن كنتا لندّد لرسول الله ﷺ في المجلس يقول: ربّ اغفر لي وتقبل عليّ، إنك

أنت التّواب الغفور، مائة مرة. ٥٩٨

58- [٢/٢١] حدثنا ابن نمير، حدثنا فضيل - يعني ابن غزوان - عن نافع،

عن عبد الله بن عمر:

いただける إلى قائد، أتي فاطمة فوجد على بابها سترًا، فلم يدخل عليها-

وقدًا كان يدخل إلا بدأ بها - قال: فجاء علي فرارة مهتمًا، فقال: ما لك؟ فقالت:

جاء إلى رسول الله ﷺ فلم يدخل عليّ، فأتاه علي فقال: يا رسول الله: إنّ فاطمة

اشتقت عليها أنك جنتها فلما تدخل عليها، فقال: وما أنا والدتها؟ وما أنا والرّقم,

قال: فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله ﷺ، فقالت: فقل لرسول

الله ﷺ: فما تأموري به؟ فقال: قل لها: ترسل به إلى بني فلان. ٥٩٩

59- [٢/٢٢] حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله ﷺ أن تنزل السلم حتّى تدخل الأسوأ». ٦٠٠

60- [٢/٢٢] حدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
«أن رسول الله ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فنهى عن قتل النساء والصبيان.

1- ٦٠١ - [٢/٢٢] حدثنا يعلى بن عبيد، حُدّثنا مُحمَّد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

سمعت رسول الله ﷺ ينعي النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، ومامس الورس والزعران من الشباوة.

2- ٦٠٢ - [٢/٢٣] حدثنا وكيع، حذَّنـِي عُكْرَمـِة بن عبَّار، عن سالم، عن ابن عمر، قال:

خرج رسول الله ﷺ من بيت عائشة، فقال: رأس الكفر من هاـنا، من حيث يطلع قرن الشيطان.

3- ٦٠٣ - [٢/٢٣] حدثنا وكيع، عن العموـريّ، عن نافع، عن ابن عمر:

أن النبي ﷺ نهى عن الوصلات في الصيام، فقيل له: إنك تفعله؟ فقال: إنني لست كأحدكم، إن أظلمّ بطعنتي ربي وبيتين.

4- ٦٠٤ - [٢/٢٣] حدثنا وكيع، حذَّنـِي حضَـنـٍّ بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

إذا كان الماء قادر قلتين أو ثلاث لم ينجّسه شيء.

فقال وكيع: يعني بالفُلّة الجرّة - [٢] -
المتخب من مسند عبد الله بن عمر

5- 2/5-32 حديثنا وكيع، حديثنا سفيان، حديثنا أبو جناب، عن أبيه، عن ابن عمر، قال:

كان النبي ﷺ عند هذه الزيارة، وهي يومئذ جذع نخلة، يعني يخطب،\(^1\)

6- 2/2-13 حديثنا وكيع، حديثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن مورق العجلي، قال:

قلت لابن عمر: أنصت الصّحيح؟ قال: لا، قلت: صلىها عمر؟ قال: لا، قلت:

صلاة أبو بكر؟ قال: لا، قلت: أصلها النبي ﷺ؟ قال: لا أخاليه،\(^2\)

7- 2/4-24 حديثنا وكيع، حديثي سعيد بن السابق، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، قال:

سألت ابن عمر عن الصلاة بمن؟ فقال: هل سمعت بعمحمد؟ قلت: نعم،

وأمنت فاهديته به، قال: فإنه كان يصلي بعينى ركعتين.\(^3\)

8- 2/5-24 حديثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن جاهد، عن ابن عمر، قال:

أخذ رسول الله ﷺ بعض جسدي، فقال: يا عبد الله، كم في الدنيا كأنك غريب أوعاب سبيل، وأعدد نفسك في الموتى.\(^4\)

9- 2/4-24 حديثنا وكيع، حديثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر:

ذكر النبي ﷺ بعث ابن روحة إلى خيبر، يحرص عليهم، ثم خبرهم أن يأخذوا

---

(1) ح: 4755، إسناده صحيح (شاكر)
(2) ح: 4758، إسناده صحيح (شاكر)
(3) ح: 4760، إسناده صحيح (شاكر)
(4) ح: 4714، إسناده صحيح (شاكر)
أوبدوا، فقالوا: هذا الحق بهذا قام السماوات والأرض.

210 - ٢/٢٠ /٢٥ /٢٥ قلتما وكيما، قد وعاها سفيان، عن علامة بن مرثيد، عن رزين بن سليمان الأحمر، عن ابن عمر، قال:

"هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عن الرجل يطيق امرأته ثلاثة، فينزوا جها آخر، فيغطِق الباب وبرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحلل للائول؟ قال: لا، حتى يدفو العسلة".

211 - ٢/٢٥ /٢٥ /٢٥ قلتما سفيان، عن علامة بن مرثيد، عن رزين بن سليمان الأحمر.

212 - ٢/٢٥ /٢٥ /٢٥ قلتما وكيما، قد وعاها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعند عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنها سمعها ابن عمر، يقول: قال رسول الله ﷺ:

"لمت السماوات عشرة وجهوها، وممتلأت، وسقىها، وهبها، ومبتغىها، وعاصرتها، ومعاصرها، وحملها، والمحمولة إليه، وأكل ثمها".

213 - ٢/٢٦ /٢٥ /٢٥ قلتما وكيما، عن هشام بن سعد، عن عمر بن أسيد، عن ابن عمر.

"كنا نقول في زمن النبي ﷺ: رسول الله ﷺ خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أتي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبي إلى من عمر النعيم، إلى أن يشاء الله تعالى."
المتخب من مسند عبد الله بن عمر

زوجه رسول الله ﷺ ابنته وولدته له، وسد الأبوب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الرأية

يوم خيبر.١١٤

۲/٢٧۷ حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن بحير الصنعاني القاص، أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله ﷺ: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ: "إذا السماك كورت..." و "إذا السماك انفرت..." وأحسب أنه قال: سورة هود.١١۵

۲/٢٧۷ حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن مجى، عن قتادة، عن أبي الصديق، هو الناجي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: قال: إذا وضعتم سماك في القبر فقولوا: بسم الله ﷺ وحعل سماك إلى رحمة رسول الله ﷺ.١١۶

۲/٢٧۷ حدثنا يزيد، أخبرنا همام بن مجى، عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: من أنذر كلاً من كلب زرع أو وضع أو أصب من عمله كل يوم قيامه.

فقلت لابن عمر: إن كان في دار وأنا له كاره؟ قال: هو على رب الدار الذي يملكها.١١٧

۲/٢٨ حددنا روح، حدثنا عبد الله بن الأخنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
الخيل في نواصيها العظيمة إلى يوم القيامة،" 1

۲۱۸ - [۲/۸۲۸] حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: رسول الله ﷺ قال: «والولاء لله ما أعطى». ۲


قال حميد: «فَحَدَّثَتَنَا طَوِأَسَا فَقَالَ: هكذا فعل القوم». قال عفان: "أجعلها عمرة". ۳

۲۲۰ - [۲/۸۲۹] حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حفر، وكل مسكر حرام". ۴
المختار من مسند عبد الله بن عمر

261 - [2/9] حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، أنه قال:

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيهما سواء من المسجد، إلا المسجد الحرام، فهو أفضل." (1)

262 - [2/9] حدثنا عمّد بن عبيد، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ:

"إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء، فقبل: هذه غدرة فلان بن فلان." (2)

263 - [2/30] حدثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخروم، عن ابن عمر:

"أن رجلاً أشترى نخلاً قد أبرّها صاحبها، فخصمه إلى النبي ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أن الثمرة لصاحبها الذي أبرّها، إلا أن يشرط المشترى." (3)

264 - [2/31] حدثنا يزيد بن هارون، أن أبنا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن ابن عمر، قال:

"صلبت مع النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر وعثمان ست سنين بما، فصلبوا صلاة المسافر." (4)

265 - [2/31] حدثنا يزيد، أخبرنا مهدي، يعني ابن عمرو، عن يحيى بنعبد الرحمن بن حاطب أنه حدثهم، عن ابن عمر، أنه قال:

1. إسناده صحيح (شاكرا)
2. إسناده صحيح (شاكرا)
3. إسناده صحيح (شاكرا)
4. إسناده صحيح (شاكرا)
وقف رسول الله ﷺ على القلب يوم بدر، فقال: يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم رجكم حقًا؟ أما والله إنهم الآن ليسعمون كلامي.

قال يحيى: فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، إنه واهل، إنها قال رسول الله ﷺ: والله إنهم ليسعمون الآن أن الذي كنت أقول لهم حقه، وإن الله تعالى يقول: „إنك لَتَسْمَعُ النَّصْيُوْنَ ﴿21﴾، وما أنت بِمَسْعِي مِنْيِ ﴿22﴾.

يقول شربان بن عبد الملك: بحاشية السيد من يلاض جليل الرسول الله ﷺ: أما والله إنهم الآن ليسعمون كلامي في رواية ابن عمر، ومسعود نسبه إلى ابنه، وفي رواية عن أبي طالحة، وفي رواية عبد الله بن مسعود، وقد شهد بدرًا... إلى أن قال: وإنهم الآن ليسعمون أن الذي كنت أقول لهم حقه، إلخ.

٦٦٦ - [٢/٣١٣] حدثنا يزيد، أخبرنا إسحاق، عن سالم الجراح، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

"من صلى على جنازة فله مقيراط، فسئ رسول الله ﷺ: ما المقيراط؟ قال: مثل أحدكم.

٦٧٧ - [٢/٣٣٣] حدثنا يزيد، أخبرنا أصبغ بن زيد، حدثنا أبو بشير، عن أبي الزاهرة، عن كثير بن مرة الخضرمي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

"من احتشر طعامًا أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه،

____________________

(1) سورة النمل: ٦٠
(2) سورة فاطر: ٢٢
(3) ح: ٤٨٧٤: إسناده صحيح (شاكر)
(4) ح: ٤٨٧٧: إسناده صحيح (شاكر)
المتخب من مسند عبد الله بن عمر

وأياها أهل عرصة أصيح فيهم امرؤ جائع فقد برت منهم ذمة الله تعالى».

۲۸ – [۲/۵۲۸] حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمر، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:

«من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن ناب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقاً على الله تعالى أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديق أهل النار».

۲۹ – [۲/۵۲۹] حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

كان النبي ﷺ يخط يوم الجمعة مرتين، بينها جلسة.

۳۰ – [۲/۵۳۰] حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال:

«النمسوا ليلة القدر في العشر الغوابر، في السبع الغوابر».

۳۱ – [۲/۵۳۱] حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يقول: قال رسول الله ﷺ:

«من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو كلب قنص، نقص من أجره كل يوم قريبان».

۳۲ – [۲/۵۳۲] حدثنا حماد بن أسامة قال عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر:
أول عائلة خير ينظر ما خرج من زرع أوتم، فكان يعطي
أزواجه كل عام مائة وستون وثمانين وسماً منهم، وزعيون وسماً من شعير...

المطلب بن عبد الله بن حنطب:
أن ابن عباس كان يتوضأ مرة مرة، ويسود ذلك إلى رسول الله ﷺ، وأثناء عمر
كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ويسود ذلك إلى رسول الله ﷺ.

سماحة بن إسحاق بن سليمان، سمحت حنظلة بن أبي سفيان
الجموح، سمحت سالم بن عبد الله يقول: سمحت عبد الله بن عمر يقول:

سماحة رسول الله ﷺ يقول:
"كلان يمتلك جوف أحدكم قيحاً خيراً من أن يمتلك شعراً.

عمر، قال:
"أنه رسول الله ﷺ أن تتابع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: قالوا: يا رسول الله،
ما صلاحها؟ قال: إذا ذهب عاهتها وخلص طيبها.

المطلب بن عبد الله، حلّت أبومعاوية، حلّت عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر:
أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سه، وسهمين لفرسه.

محلّي بن عبد الملك بن أبي غنيمة، نبأنا أبو حيان، عن شهر
المنتخب من سند عبد الله بن عمر

بن حوشي، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

«لا تنفقون حنونكم حتى تتوثوا إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه».

638 - 2/43 حددنا محمد بن جعفر، حدّثنا سعيد، عن قتادة، عن بكر بن

عبد الله، عن ابن عمر، أنه قال:

»لبك الله ولبك لبيب، لبيب لا شريك لك لبيب، إن الحمد والنعمَة لك، والملك لا شريك لك».

639 - 2/45 حددنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن أبي فروحة الهمداني، سمعت عوناً الأزدي، قال:

كان عمر بن عبد الله بن معمر أميراً على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة؟ فكتب ابن عمر: إن رسول الله ﷺ كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين، حتى يرجع إليهم».

640 - 2/46 قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدّثنا يزيد، أخبرنا

شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

»من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يقضيه».

641 - 2/47 قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدّثنا حجاج

أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، حدّث، عن النبي ﷺ، قال:

(1) ح: 7، إسناده صحيح (شاكر)
(2) ح: 24، إسناده صحيح (شاكر)
(3) ح: 42، إسناده صحيح (شاكر)
(4) ح: 50، إسناده صحيح (شاكر)
من لم يجد نعلين فليلس خفين، وليشقها، أوليقطعاهما، أسفل
من الكعيبين. (1)

۴۲ - ۲/۲۰۵ حَدَّثَنَا حَكْفٌ بن الوليد، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنِ النَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

"وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ وَقَدْ حَسَّسَهُ صَاحِبُهُ، فَأَدْخَلْ بِهِ فِيهِ، فِيذَا طَعَامُ رَأْيِهِ، فَقَالَ: يَعْلَمُ هَذَا عَلَى حَدَةٍ، وَهَذَا عَلَى حَدَةٍ، فَمَنْ غَشَّنَا فَلِسْ وَيْسَ مَنَا."

۴۳ - ۲/۲۰۶ حَدَّثَنَا حَكْفٌ بن الوليد، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بن يُزَيْدٍ، يُعِنِيُّ الْوَاسِطِي، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانِ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطْيَة، عَنْ أَبِي مُنِيبِ الْجَرَشِي، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"بْعِثْتُ بِالسَّبِيعَةِ حَتَّى يُبْعَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجَعَلَ رَزَقِي نَحْتُ الْرِّحَيِّ، وَجَعَلَ الْذَّلِيلَةَ وَالْصَّفَارَ عَلَى مِنْ خَالِفِ أَمْرِي، وَمِنْ تَشْبِيِّهِ بَقُومٍ فَوْهُمْ."

۴۴ - ۲/۲۰۷ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ النَّافِعِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلِيَسْ مَنَا."

۴۵ - ۲/۲۰۸ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ:

"مَنْ أُعْتَقَ شَرَكَآَهُ فِي عَمَلِهِ فَقَدْ عَتَقَ كَلِهِ، فَإِنَّ كَانَ لِلْمَالِيِّ أُعْتَقَ نَصْبِهِ مِنْ مَالِهِ."

(1) ح: ۴۰، إسحادة صحيح (شافع)
المتخب من مسنود عبد الله بن عمر

۲۴۶ - [2/۱۵] حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن ثوير، عن مjahid،

عن ابن عمر، قال:

«لعن رسول الله ﷺ الممتنين من الرجال، والمتجرَّبات من النساء».

۲۴۷ - [2/۱۷] حديث يعمر بن بشر، أبيه عبد الله، أخبره مصعب بن الزهراء، أخبره سهيل بن عبد الله، عن أبيه: أن النبي ﷺ لن يترك أمرًا بالحجر قال:

«لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا، إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبهم ما أصابهم، وتفنن نبدها ووعظ الرحل».

۲۴۸ - [2/۱۷] حديث هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، وقال مرة أخرى:

عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

«يا أمام الناس، تصدقوا وأكثرون، فإني رأيت أكثر أهل النار، لكثرة اللعن وكفر العشيرة، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منك، قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل والدين، فشهادة أمرأتي تعديل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، ومكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين».

۲۴۹ - [2/۱۷] حديث عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع،

عن ابن عمر:

«أذن رسول الله ﷺ أمر بركاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».

(1) ح: ۵۳۲۸
(2) ح: ۵۳۴۲، إسناده صحيح (شاكر)
(3) ح: ۵۳۴۳، إسناده صحيح (شاكر)
(4) ح: ۵۳۴۴، إسناده صحيح (شاكر)
مئة خصام في ما التُّلِبُ من مسند الإمام/ ج ٤

۶۵۰ - [٢/٢٧] حدثنا عتاب، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:

"أن رسول الله ﷺ سبى بالخيل ورافح."

۶۵۱ - [٢/٢٧] حدثنا عتاب حدثنا، أبو حذافة يعني السكري - عن ابن أبي ليلى، عن صدقة المكي، عن ابن عمر، قال:

"اعتقف رسول الله ﷺ في العشر الأول من رمضان، فاتخذ له فيه بيت من سعف. قال: فأخبر رأسه ذات يوم فقال: إن المصلّي بنناجي ربه، فلينظر أحمد بما ينادي ربه، ولا يظهر بعضكم على بعض بالقراءة."١١

۶۵۲ - [٢/٢٧] حدثنا أحمد بن عبد الملك، أخبرنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال:

"كنت جالساً عند النبي ﷺ، فسمعته يستغفر مائة مرة، ثم يقول: اللهم اغفر لي، وارحمني، ونق علّي، إنك أنت التواب الرحيم - أو إنك تواب غفور."١٢

۶۵۳ - [٢/٢٧] حدثنا علي بن حفص، أخبرنا ورقاء، قال: وقال عطاء: عن ممار بن ذئب، عن ابن عمر، قال: قال لنا رسول الله ﷺ:

"السكوتر في الجنة، حافنا من ذهب، والماه يجري على اللؤلؤ، وما أشدّ ياباً من اللبن، وأحلى من العسل."١٣

۶۵۴ - [٢/٨٨] حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يقول:

______________________________
(١) ح: ٥٣٤٨، إنساد صحيح، (شاكر)
(٢) ح: ٥٣٤٩، إنساد صحيح، (شاكر)
(٣) ح: ٥٣٥٤، إنساد صحيح، (شاكر)
(٤) ح: ٥٣٥٥، إنساد صحيح، (شاكر)
المنتخب من سند عبد الله بن عمر

«المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يفضحه، ويتولى: والذي نفس محمد بدعه،
ماتواد أثنا ان فترَق ببنها إلا بذنب يُدُحه أحادهما»

وكان يقول:

للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمسه إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتصحه إذا غاب ويشهد، ويسلم عليه إذا قله، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات، ونهى عن هجرة المسلم إخاه فوق ثلاث﴾.

۶۵۵ - [۲/۸۸] حدثنا موسي بن داود، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواه، إلا المسجد الحرام﴾.

۶۵۶ - [۲/۸۸] حدثنا عنان، حدثنا همام، حدثني قنادة، حدثني بكر بن عبد الله، ونشر بن عائذ الهنلي، كلاهما، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

«إنها يلبس الحرير من لاخلاق له﴾.

۶۵۷ - [۲/۸۸] حدثنا عنان، حدثنا أبو وعانية، حدثنا سليمان الأعمش، عن مjahid، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال:

«من استعاذ بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوهم، ومن دعاكم فأجبوه،
ومن أنى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما كافئوه فادعوا له حتى تعلموا
أن قد كافأتموه﴾.

۶۵۸ - [۲/۸۹] حدثنا عنان، حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، حدثنا محمد بن

(1) ح: ۵۳۵۷، إسناده صحيح (شاكر).
(2) ح: ۵۳۵۸، إسناده صحيح (شاكر).
(3) ح: ۵۳۶۴، إسناده صحيح (شاكر).
(4) ح: ۵۳۶۵، إسناده صحيح (شاكر).
عبد الرحمن بن الปيلاني، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه، ومره أن يستغفر لك، قبل أن يدخل بيتاه، فإنه مغفور له.

۶۵۹ - [۲/۲۶۹] حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن الوليد بن كثير، عن قطن بن وهب بن عويم بن الأجداع، عن حذة، عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أمه سمعة يقول: حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال:
"ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق والدموث، الذي يقرأ في أهل الخبيث.

۶۶۰ - [۲/۲۷۱] حدثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن الأندراوري - مولى بني [ليث] - عن عمرو بن يحيى بن عابرة بن أي حسن الأنصاري ثم المحاربي، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمته واسع بن حبان قال:
"قلت لابن عمر: أخبرني عن صلاة رسول الله ﷺ، كيف كانت؟ قال: فذكر التكبير كلها وضع رأسه وكلها رفعه، وذكر: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله على يساره."

۶۶۱ - [۲/۲۷۶] حدثنا عتيبة بن زياد، حدثنا أبو هوضة - يعني السكري - عن إبراهيم - يعني الصائغ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"كان رسول الله ﷺ يفصل بين الزرارة والشفع، بسلمة، ويسمعناها.

(۱) ح: ۵۳۷۱، إسناده صحيح (شاكر).
(۲) ح: ۵۳۷۲.
(۳) ح: ۵۴۰۲، إسناده صحيح (شاكر).
(۴) ح: ۵۴۶۱، إسناده صحيح (شاكر).
المتخب من مسنود عبد الله بن عمر

262 - [2/76] حدثنا زيذ بن هارون، أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد - عن

نافع أخبره، عن ابن عمر:

"أن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك غنية يسُلُغ، فخافت عليه من كُبِّر، فذبحتها بحجر، فذكر ذلك للنبي ﷺ؟ فأمرهم بأكلها." (1)

263 - [2/78] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبيب - يعني

السختياني - عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

"أبيا رجل يع نخلة قد أبرت، فنشرتها للرجل الأول، إلا أن يشتري المنفعة." (2)

264 - [2/78] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عبد ربه بن سعيد

يعتبر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

"أبيا رجل يع نخلة قد أبرت، فنشرتها للرجل الأول، وأبيا رجل يع ملوكاً وله

مال، ففاته لربه الأول، إلا أن يشتري المنفعة." (3)

قال شعبة: فحدثه بهدicit أبيب، عن نافع: أنه حدث بالنخل عن النبي ﷺ،

والملوك عن عمر، قال عبد ربه: لا أعلمهم جمعاً إلا عن النبي ﷺ، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ﷺ، ولم يشكونه.

265 - [2/79] حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار

قال: سمعت ابن عمر يقول:

"دُيَّن رسول الله ﷺ عن بيع الولاء، وعن هبه." (4)

---

(1) ح: 5463
(2) ح: 5487، إسناده صحيح (شافعي)
(3) ح: 5491، إسناده صحيح (شافعي)
(4) ح: 5492، إسناده صحيح (شافعي)
٦٦٦- [٢/٧٩] حَدّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعَبَى، عِنْ قَتَادَةً، عِنْ أَبِي الْحَكَمِ: سَمَعتَ
أَبِنُ عُمَرَ يَحْدَثُ، عِنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
«مَن أَتَخَذَ كَلِبًا إِلَّا كَلِبٌ زَرِعُ أُوْمَ حَرَّمَ، فَإِنَّهُ يَنَقُصُ مِنْ أُجْرِهِ كَلِبٌ
يَوْمَ قَيْرَاطِهِ.»

٦٦٧- [٢/٨٠] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ، عِنْ نَافِعٍ، عِنْ
أَبِنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، قَالَ:
«لَا يَأْكُلُ أَحَدُ هُمْ بَشَيَاءٍ، وَلَا يَشْرِبُ بَشَيَاءٍ، فَإِنَّ الشِّيَطَانَ يَأْكُلُ بَشَيَاءٍ
وَيَشْرِبُ بَشَيَاءٍ.»

٦٦٨- [٢/٨٤] حَدَّثَنَا يُزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابُ بْنُ بَكْرٍ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عِنْ شَهْرٍ بَنِ
حوَشِبِ: سَمَعتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرِيْقُولَهُ: إِلَيْنَا قَالَ، وَلَقَدْ سَمَعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ: الْحَمْلَانِ يَقُولُ: ﴿يَخْرُجُ مَنْ أَمْتِي قَوْمًا بِسَبْيَانِ الأَعْلَاءِ، وَيَقَرُّونَ الْقُرآنَ لَا يَجَازُ حَنَاجِرَهُمْ.﴾

قال يزيد: لا أعلمه إلا قال:
«يَحْصُرُ أَحَدُ هُمْ عَلَى عَمَلِهِ، يَقُولُونَ أَهَلَّ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقتُلوهُم،
ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقتُلوهُمْ، ثُمُّ إِذَا خَرَجُوا فَاقتُلوهُمْ، فَطَوِّبُوا لَنْ قَتَلُوا، وَطَوِّبُوا لَنْ
قَتَلُوا، كَأَلَا طَلَعَ مِنْهُمْ فَرُقُ قَطِعَهُ الْلَّهُ. فَرَدَّ اللهُ ﷺ مَا عَشَرَ اللَّهُ عَلَى مَرَّةٍ
أَوْ أَكْثَرُ - وَأَنَا أَسْمُعُ.»

٦٦٩- [٢/٨٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جُعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعَبَى، عِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي يَعْقوِبٍ،

٢٢
المتخب من مسنود عبد الله بن عمر

سمعت ابن أبي نعيم:

«سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسألته رجل عن شيء، قال شعبة: أحسبه
سأل عنه المحرم يقتل الذباب؟! فقال عبد الله: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد
قتلوا ابن بنت رسول الله ﷺ! وكان رسول الله ﷺ يقول: هما رجاليتي من الدنيا».

۱۷۰ - [۲/ ۸۸] حدّثنا عمّان بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن عمر بن محمد بن زيد،
أنه سمع أبوه محمّداً يحدث، عن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال:
ما زال جبريل ﷺ يوصني بالجار، حتى ظننت أنه سيورئه - أو قال:
خشيت أن يورؤه».1)

۱۷۱ - [۲/ ۸۸] حدّثنا عمّان بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن وافق بن محمد بن زيد،
أنه سمع أبوه يحدث، عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ:
أنه قال في حجة الوداع: وياكم - أو قال: ويلكم - لنترجعوا بعدي كفَّاراً،
يضرب بعضكم رقب ببعض».2)

۱۷۲ - [۲/ ۸۶] حدّثنا أنس بن عياض، حدّثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة، عن
عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال:
ككل أمة مجوس، ومجوس أمي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا
تعودوه، وإن ماتوا فلا تشدهوه».3)

۱۷۳ - [۲/ ۸۹] حدّثنا أبو النضر، حدّثنا الفرج، حدّثنا محمد بن عامر، عن

(1) ح: ۵۵۶۹، إسناده صحيح (شاكير)
(2) ح: ۵۵۷۷، إسناده صحيح (شاكير)
(3) ح: ۵۵۷۸، إسناده صحيح (شاكير)
(4) ح: ۵۵۸۴.5
عمّد بن عبد الله، عن عمرو بن جعفر، عن أنس بن مالك، قال:

"إذا بلغ الرجل المسلمة عشرين سنة أمنه الله من أنواع البلايا، من الجنون، والبرص، والجلام، وإذا بلغ الخمسين لين الله عليه حسابه، وإذا بلغ الستين رزقه الله إثابة يبه عليه، وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء، وإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته ومحاسنة سيئاته، وإذا بلغ التسعين وفجر الله له ما تقدم من ذنه وما تأخر، وسمى أسير الله في الأرض، وشفع في أهله.""

يقول شيخ محمد البغدادي: هذا الحديث أوردته الصدرُ مُحمّد بن بابويه في كتاب (الخلاصة) في أبواب الأربعين بسناد ذكره عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ. وساقه إلى آخره يدلني اختلاف، ورواه أيضاً بسناد ذكره عن إسحاق بن عياش، عن أبي عبد الله ﷺ، بسناد آخر عن علي بن المغيرة، عن أبي عبد الله ﷺ، وأورده الكタイسي في الثلث الأول من كتاب الروضة بسناد ذكره عن ابن أبي نجران، عن محمد بن القاسم، عن علي بن المغيرة، عن أبي عبد الله ﷺ. ""

474-2989 حدثنا هاشم، حدثنا الفرج، حدثني محمد بن عبد الله العامري، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن النبي ﷺ، مثلاً."

475-2989 حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسحاق، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
المنتخب من سنده عبد الله بن عمر

سألت رسول الله ﷺ: أشتري الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب؟ قال: إذا

اشترى واحداً منها بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبيته وبيته لبس.

۲۷۶ - [۲/۹۰۹] حدثنا حنيف بن آدم، حدثنا زهير، عن موسى بن عقبة، عن سالم

ابن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر:

۲۷۷ - [۲/۹۰۹] حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا ابن عمر - يعني عبد الجبار الأيلي

- حدثنا يزيد بن أبي سفيان: سمعت ابن عمر يقول:

سألت أم سليم - وهي أم أنس بن مالك - النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ترى المرأة في المنام ما يرى الرجل؟ فقال لها رسول الله ﷺ: إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل...!!

۲۷۸ - [۲/۹۱۱] حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أن

سالم بن عبد الله، أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله ﷺ قال:

المسلم أخوا المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله ﷺ

(1) ح: ۳۶۸، إسناده صحيح (شافعي)

(2) في الطبقات الكبرى: ۶۶، قال: من رأى رسول الله ﷺ في الناس. فقال كما حدثني سالم.

(3) ح: ۵۳۰، إسناده صحيح (شافعي)

(4) ح: ۵۶۳، إسناده صحيح (شافعي)
في حاجة، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلياً ستره الله يوم القيامة.(1)

72-679 [2/2171] حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو معاذ، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:

"هكذا مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام."(2)

680-681 [2/2176] حدثنا أبو عبيدة الخزاعة، عن عاصم بن معمد، عن أبيه، عن ابن عمر:

"أن النبي ﷺ نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده، أويسافر وحده."(3)

682-683 [2/2177] حدثنا قراد، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:

"سبك النبي ﷺ بين الخيل، وأعطى السائب."(4)

684-685 [2/2178] حدثنا حسان بن علي، عن زائدة، عن عطاء بن السائب، عن مخارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

"أيها الناس، اتقوا الظلم، فإن ظلمات يوم القيامة."(5)

684-685 [2/2179] حدثنا حماد بن معدة، عن عبد الله بن نافع، عن ابن عمر:

"أن رسول الله ﷺ كان يصلى في العيدين، الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة."(6)

684-685 [2/2180] حدثنا هاشم، حدثنا شريك، عن عثمان - يعني ابن المغيرة -

---

(1) ح: 6646، إسناد صحيح (شافعي)
(2) ح: 6648
(3) ح: 6650، إسناد صحيح (شافعي)
(4) ح: 6656، إسناد صحيح (شافعي)
(5) ح: 6662، إسناد صحيح (شافعي)
(6) ح: 6663، إسناد صحيح (شافعي)
المتخب من مسند عبد الله بن عمر

وهو الأعشى، عن مهاجر الشامي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من ليس ثوب شهرة في الدنيا ألباسه الله ثوب مدلّة يوم القيامة.»

(٢) - ١٨٥ و١٨٦ - [٠٩/٣] حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو معاوية - يعني شببان - عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ليس فيها دون خس من الأبل، ولا خس أواق، ولا خس أوسق، صدقه.»

(١) - ١٨٥ و١٨٦ - [٠٩/٣] حدّثنا أبو النضر، حدّثنا أبو عقيل، وهو عبد الله بن عقيل، حدّثنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر، حدّثنا سالم، عن أبيه، قال:

«ربى ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله ﷺ على المنبر يستسقي، فلا ينزل حتى يجيء كل ميزاب، وأذكر قول الشاعر:

أبيض يستسقي الغيام بوجهه
ثعال اليتامي عصمة للأرامل

وهو قول أبي طالب.»

يقول شير محمد الهدماني: في شرح المسند لأحمد شاكر، المطبوع معه الذي كنت أعتبر عنه باحاشية المسند هكذا لفظه: وبيت أبي طالب من قصيدة فخمة جليلة، هي لاميته المشهورة، وتزيد على مائة بيت في بعض رواياتها، قالها في الشعب لما اعتزل مع بني هاشم وبني المطلب قريشاً، وهي معروفة عند الأدباء وأهل المعرفة بالشعر والمؤرخين، وقد رواها ابن هشام وأكثرها في (السيرة) ١٧٥٩ - ١٧٦٢ تبعة أوربة... إلى أن قال: وقال ابن هشام عقبها: هذا ماصح في من هذه القصيدة، وبعض

(١) ح: ٨٨٤، إسناده صحيح (شاكر).
(٢) ح: ٨٧٠، إسناده صحيح (شاكر).
(٣) ح: ٨٧٣، إسناده صحيح (شاكر).
أهل العلم بالشعر بنكر أكثرها، وتقبه الحافظ ابن كثير فقال: هذه قصيدة عظيمة بلغة جدًا، لا يستطيع قولها إلا من نسبت إليه، وهي أحق من المعلقات السبع، وأبلغ في تأديته المعنى فيها جميعها، وقد أوردها الأموي في مغازيه مطوله بزيادات أخرى.

687 - [2/93] حدثنا أبو النضر، حدثنا مهدي، عن محمد بن أبي عقوب، عن ابن أبي نعم، قال:

"جاء رجل إلى ابن عمر، وأنا جالس، فسأل عن دم البعوض؟ فقال له: من أنت؟ قال: من أهل العراق، قال: ها، انظروا إلى هذا! يسأل عن دم البعوض، وقد قتلوا ابن رسول الله ﷺ، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: هما رجعتي من الدنيا!".

688 - [2/95] حدثنا روح، حدثنا صالح بن أبي الأحضر، حدثنا ابن شهاب، عن سالم، قال:

"كان عبد الله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله ﷺ من الرخصة بالتمتع وسن رسول الله ﷺ فيه، ويقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباؤك وقد نهى عن ذلك؟! فقولهم عبد الله: ويلكم! ألا تنقون الله؟! إن كان عمر نهى عن ذلك فيبغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة، فلم يحرون ذلك وقد أحكم الله وعمل به رسول الله ﷺ!؟! فأفسح رسول الله ﷺ أحق أن تطبع ستة أم ستة عمر؟! إن عمر لم يقل لكم إن العمرة في أشهر الحج حرام، ولكنه قال: إن أعتم العمرة أن تفردوها من أشهر الحج؟".

689 - [2/95] حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا أبو بكر - يعني ابن عباس - عن العلاء بن المسبّب، عن إبراهيم بن فعيس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

---

(1) حد: 5675، إسناد صحيح (شاكر)
(2) حد: 5700، إسناد صحيح (شاكر)
المتنبخب من سنة عبد الله بن عمر

سياكون عليهما أمراء يأمرونكم بها لا يفعلون، فمن صدّقهم بنذبهم،

وأعذبهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولن يرد لي الحوض؟

190 - [2/58] حدّثنا حجين بن المتنى، حدّثنَا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:

«إن الذي لا يؤدي زكاة ماله بمال الله ﷺ له ماله يوم القيامة شجاعة أ거ع له زبيتان، ثم يلزم بطرق، يقول: أنا كنزة، أنا كنزة».

191 - [2/58] حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنَا بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر، قال:

من أشترى ثوبا بعشيرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة مدام عليه.

قال: فمن أدخل أصبعه في أذنيه، ثم قال: صممتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقوله.

192 - [2/58] حدّثنا أسود بن عامر،أخبرنا هريم، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

كان رسول الله ﷺ تحمل معه العترة في العيدين في أسفاره، فترك به بين يديه، فهيستئلي إليها.

193 - [2/59] حدّثنا عمار، حدّثنَا عبد الله بن المبارك، حدّثنَا موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:

(1) ح: 620، إسناده صحيح (شافعي).
(2) ح: 621، إسناده صحيح (البيتاني: هما الرستتان في الشذان، وفيه: هما النكبان السودان، شافعي).
(3) ح: 622، إسناده صحيح.
(4) ح: 623، إسناده صحيح، العترة: مثل نصف الرفع أواكير شتى، وفيها سنا مثل سنا الرمح (شافعي).
من أخذ شيئاً من الأرض ظلّه خمس به إلى سبع أرضين،

694 - [2/79] حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شعبة، عن أبي يونس حاتم بن مسلم سمعت رجلاً من قريش يقول:

وأتت امرأة جاءت إلى ابن عمر بعثها، عليها درع حرب، فقالت: ما تقول في الحرير؟ قال: هؤلاء رضوان الله علیه.

695 - [2/79] حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الحارث بن عبيد، حدثنا بشير بن حرب قال: سألت عبد الله بن عمر، قال:

قلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ قال: تأخذ إن حدثتك؟ قلت: نعم، قال:

كان رسول الله ﷺ إذا خرج من هذه المدينة قصر الصلاة ولم يصلى حتى يرجع إليها.

696 - [2/79] حدثنا حسين بن محمد، حدثنا زيد - يعني ابن عطاء - عن يزيد ابن أبي زياد، حدثي الحسن بن سهيل - أوسهل - عن عمرو بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمر، قال:

الله ﷺ عن المب كرة، والقصبة، وحلقة الذهب، والمقدم... الحديث

(1) ح: 540، إسناده صحيح (شاكر).
(2) ح: 546، إسناده حسن (شاكر).
(3) ح: 550، إسناده صحيح (شاكر).
(4) ح: 551، إسناده صحيح، الميرة: جلود السبا، وقيل أي وطي لين، وأصلها موتة، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أوديجة، الفصيلة: هي ثواب من كنان خلطه بحرير يرثى بها من مصر، نسب إلى قربة على ساحل البحر قريباً من نسي، يقال هما: الفصيلة، يفتح الفاء، وأصحاب الحديث يقولونه بكسر الفاء. المقدم: الغطاء أو نحوه، وقيل هم من الناس، اللهم عن الحجة والكلام (شاكر).

أقول: أصل الفصيلة: القرغي بالزاي، منسوب إلى الفجر، وهو ضرب من الأريسم، فأبدل من الزاي سينا. وقيل: منسوب إلى الفجر، وهو الصفص، لباض.
المتخب من مسنده عبد الله بن عمر

۱۹۷ - [۲/ ۱۰۴] حدّثنا عفان، حدّثنا حماد بن سلمة، حدّثنا أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

«الخيل معقود في نواحيها الخير إلى يوم القيامة».۱)

۱۹۸ - [۲/ ۱۰۱] حدّثنا عفان، قال: حدّثنا [حماد]، عن سهيل، عن أبيه، عن

أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثلاً.۲)

۱۹۹ - [۲/ ۱۰۱] حدّثنا عفان، حدّثنا أبو عوانة، حدّثنا عثمان بن عبد الله بن

موهب، قال:


۲۰۰ - [۲/ ۱۰۳] حدّثنا عفان، حدّثنا شعبة، أخبرني جربة سمعت ابن عمر

يقول: قال رسول الله ﷺ:

«من جر ثوباً من ثوابه من المخيلة فإن الله ﻟَا ينظر إليه يوم القيامة».۴)

۲۰۱ - [۲/ ۱۰۵] حدّثنا علي بن عاصم، عن عطاء - يعني ابن السائب - عن

محارب - يعني ابن دثار - عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

\[\text{(1) ح: 5768, إسناده صحيح. (شoker)}\]
\[\text{(2) ح: 5769, إسناده صحيح. (شoker)}\]
\[\text{(3) ح: 5770, إسناده صحيح. (شoker)}\]
\[\text{(4) ح: 5803, إسناده صحيح, المخيلة: من الخيلاء. (شoker)}\]
دنا أيها الناس، إياكم والظلم فإن الظلم ظلوات يوم القيامة، ٩٩٩٣

٧٠٢ – [٢٠٧/١٠٧] حدثنا عفان، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال:

{ذكر رسول الله ﷺ خاتمًا من ذهب، فأخذ الناس خواتم من ذهب، فقام يومًا

فقال: إن كنت ألبس هذا الخاتم، ثم نبذه، فنذ الناس خواتيمهم}.

٩٩٩٣٧٠٢ – [٢٠٧/١٠٧] حدثنا عفان، حدثنا حاي بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن

يجي بن يعمر: قلت لابن عمر:


١٠٧ – [٢٠٧/١٠٧] حدثنا عفان، حدثنا حاي بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن

يجي بن يعمر، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، بmitterه، قال:
وكان جبريل ﷺ يأتي النبي ﷺ في صورة دحية.

2679 – [228/8] حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن طهية، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: «أن رسول الله ﷺ أمر بحدد الشفاف، وأن توارى عن البهائم، وإذا ذبح أحدهم فليلجها».

2680 – [228/8] حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن طهية، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «عليكم بالسواء، فإنه مطية للنفخ، ومرضى للرب».

2681 – [228/8] حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عائرة ابن غزية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتي رخصه، كما يكره أن تؤتي معصيته».

2682 – [228/8] حدثنا مصعب، حدثي مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ خشي عن النجش».

2683 – [228/8] حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا حصين - يعني ابن نمير - أبو محصن، عن الفضل بن عطية، حدثي سالم، عن أبيه:  

---

(1) ج: 5857، إسناده صحيح (شاكرا)
(2) ج: 5846، إسناده صحيح، الشفاف: جمع شفّة، وهي السكن العربية. فليجهر: أي يفيض
(3) ج: 5865، إسناده صحيح (شاكرا)
(4) ج: 5866، إسناده صحيح (شاكرا)
(5) ج: 5870، إسناده صحيح، النجش: أن تعطيه سلعة أكبر من مثلك، وليس في نفسك

43
710 - [108/2] قال: وحدثني عطاء، عن جابر، مثل ذلك.

711 - [109/2] حديثنا هارون، أخبرنا ابن وهب سمعت عبد الله بن عمر يحدث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

«إن الله وتر يحب الوتر... الحديث».

712 - [109/2] حديثنا هارون، حديثاً ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حثنا، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله ﷺ قال:

«إن الشمس والقمر لا يمسكان لوط أحد ولا لحياته، ولكنها آية من آيات الله تبارك وتعالى فإذا أتيموها فصلوا».  

713 - [109/2] حديثنا حسين بن محمد، حديثاً خلف - يعني ابن خليفة - عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لاتبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، فإن أخف علىكم الرمء والرماء: هو الرضا - فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفاس، والنجية بالإبل؟ قال: لا أؤتله، إذا كان بدأ بئد».  

714 - [109/2] حديثنا حسين، حديثاً خلف، عن أبي جناب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال:

«كان جذع نخلة في المسجد، يسند رسول الله ﷺ ظهره إليه إذا كان يوم جمعة،»

(1) ح: 5871، إسناده صحيح (شافع).
(2) ح: 5871، م، إسناده صحيح، وهو ملحق بالإسناد السابق (شافع).
(3) ح: 5880، إسناده صحيح (شافع).
(4) ح: 5883، إسناده صحيح (شافع).
(5) ح: 5885.
أوحدث أمر يريد أن يكلم الناس، فقالوا: أنا نجعل لك يا رسول الله شيئًا كقدر قيمك؟ قال: لا عليكم أن تفعلوا، فصنعوا له ثلاث مراة، قال: فجلس عليه، قال: فخار الجذع كا تخور القرة، جزأنا على رسول الله ﷺ، فالتزمه ومسحه، حتى سكن.

715 - [2/10 11] حدّثنا سليمان، أخبرنا إسحاق، أخبرني ابن دينار، عن

ابن عمر:

» أن النبي ﷺ بعث بعثًا، وأمر عليه أسماء بن زيد، فعن بعض الناس في إمرته فقام رسول الله ﷺ فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد تطعون في إمرة أبيه من قبل، وإйم الله إن كان خليقاً للإمارة، وإن كان من أحب الناس إلّي، وإن هذا لمن أحب الناس إلّي بعده.
من ثم، أوصاع من شعيره،

718 - [2/115] حدثنا الفضل بن ذكين، حدثنا زمعة، عن ابن شهاب، عن
سالم، عن ابن عمر: إن رسول الله ﷺ قال:

"لا يبلغ المؤمن من جحر مرتين." 

719 - [2/115] حدثنا الفضل بن ذكين، حدثنا ابن أبي رواة، عن نافع، عن
ابن عمر:

"أنا رسول الله ﷺ كان يستلم الركن اليهاني والأسود كل طوابعه، ولا يستلم
الركبتين اللتين يليان الحجر؟" 

720 - [2/116] حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا عمر بن حزيمة العمري،

 حدثنا سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: يا
رسول الله، وما صاحب فرق الأرز؟ قال: خرج ثلاثة فقيمت عليهم السهاء،
فدخلوا غاراً، فجاءت صخرة من أعلى الجبل حتى طبقت الباب عليهم,
فعالجها، فلم يستطعوها، فقال بعضهم لبعض: لقد وقعت في أمر عظيم,
فليدع كل رجل بأخسن ماعمل، لعل الله تعالى أن ينجينا من هذا، فقال:
أهدهم: اللهم إنك تعلم أن كان لي أبوا شيخان كبيران، وكنت أحلم حلها
فاجئها وقد ناما، فكتبت أبيت قاتاً وحلها على يدي، أكره أن أبدأ بأحد قبلهما.

---

1. ح: 5942، إسناد صحيح (شاكر).
2. ح: 5964، معناه: لا يخدع المؤمن ولا يتحرق من ناحية الغفلة، فمغقل في مكروه أو شر وهو لا
يشعر، ولكن منيفطاً حذرًا، وهذا قد يابلح أن يكون في أمر الدنيا والآخرة معاً (شاكر).
3. ح: 5965، إسناد صحيح (شاكر).
أو أن أوقفها من نومهما، وصبغي بوضاعون حوالي، فإن كنت تعلم أي إنها فعّلته من خشيتك فافرج عنها، قال: فتحركت الصخرة، قال: وقال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت في إينة لم يكن شيء ما خلقت أحدها منها، فسمتها نفسها، فقالت: لا والله دون مائة دينار، فجمعتها، ودفعتها إليها، حتى إذا جلست منها مجلس الرجل، فقالت: أتَّق الله، ولا تفسح الخانم إلا بحقه قلعت عنها، فإن كنت تعلم أي إنها فعّلته من خشيتك فافرج عنها، قال: فزالت الصخرة حتى بدت السياح، وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أي كنت استأجرت أجرًا بقرة من أرز، فلني أمسي عرضتي عليه حقه، فأبى أن يأخذ، وذهب وتركني، ففرحته منه، ونثرته له، وأصلحته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيها، فلقيني بعد حين، فقال: أتَّق الله، وأعطني أجر، ولا تظلمني، فقلت: انتقل إلى ذلك البقر وراعيها فخذها، فقلت: أتَّق الله، ولا تسرخ بي، فقلت: إن ليست أسخر بك، فأطلق فاستاق ذلك، فإن كنت تعلم إنها فعّلته إبغاء مرضاك، خشية منك فافرج عنها فتدحرجت الصخرة، فخرجوا يمشون.

71- [2/116] حدَّثنا يعقوب، حدَّثنا أبي، عن صالح، حدَّثنا نافع أنّ عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

"بينما ثلاثة رهط بناشون، أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فبينا هم فيه حطّت صخرة من الجبل، فأطْبقت عليهم...فذكر الحديث مثل معناه.

72- [2/117] حدَّثنا سليمان بن داود، حدَّثنا محمد بن مسلم بن مهران، عن غيره (شاكر)


(2) ح: 5974، إسناد صحيح، والحديث مكرر ماقلبه (شاكر)
مولى لقريش سمعت جدي يحدث عن ابن عمر:

"وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَيْتَمَّ إِلاَّ وَالسُّوَاكَ عَنْهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بِدَايَانِ السُّوَاكِ،" (١)

٢٢٣-١١٨/٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: سَمَعْتُ حَنْظَلَةَ يُذْكَرَ عَنْ نَافِعٍ عِنْدَ إِبْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"فَمِنَ الْفَطَرَةِ حَلَقَ العَلَةَ، وَتَقَلِيمَ الْأَظْفَارِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ."

وَقَالَ إِسْحَاقَ مَرَةً: وَقَصَّ الشَّوَابِ. (١)

٢٢٤-١١٨/٢٦ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسِىٌ، أَخْبَرَنَا أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سَلامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عِنْدَ إِبْنِ أَبِي، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

"فَمِنَ الخَنْثِةِ خَرْ، وَمِنَ النَّمْرِ خُرْ، وَمِنَ الْشَّعِيرِ خُرْ، وَمِنَ الْعَصَلِ خُرْ، وَمِنَ النَّزَبِيْبِ خُرْ، وَمِنَ النَّزَبِيْبِ خُرْ، وَمِنَ النَّزَبِيْبِ خُرْ، وَمِنَ النَّزَبِيْبِ خُرْ.

٢٢٥-١١٨/٢٦ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا إِبْنِ المَبْرَكِ، عِنْدَ إِبْنِ عُمَرَ، عِنْدَ إِبْنِ عُمَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّةِ فِي الجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، جَاءَ بَالْمَوْتِ حَتَّى بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يَذْهَبُ، ثُمَّ يَنَادِي مَنْ يَدْخِلُهُمْ مَعَهُ، فَأَلْقَى مَعَهُمْ مَوْتًا فِي النَّارِ، خَلَوْتُ لَوْ تَمَتَّعَتْ إِلَيْهِمْ مَا تَمَتَّعَ عِنْدَهُمْ، وَلَا مَوْتٌ فَإِزَادَ أَهْلُ الجَنَّةِ فَرَحُوا إِلَى فُرْحِهِمْ، وَإِزَادَ أَهْلُ النَّارِ حَزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ،" (١)

٢٢٦-١٢٠/٢٦ حَدَّثَنَا هَاشْمُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عِنْدَ إِبْنِ أَبِي، عَنِ إِبْنِ عُمَرَ، عِنْدَ إِبْنِ عُمَرَ، قَالَ:

"بَنِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ..."
الصلاة، وإيتها الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان،\(^1\)

276- [2/2] حدثنا أبو اليزيد، حدثنا شعيب، قال: قال نافع: قال عبد الله

ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"لا بيع بعضكم على بيع بعض، ولا نخبب بعضكم على خبئة بعض.\(^2\)

278- [2/24] حدثنا يونس، حدثنا أبي، عدنان، عن نافع، عن ابن عمر:

"أنَّ رسول الله ﷺ لَبَّ رأسه وأهدى، فلما قدم مكة أمر نساء أن يجلن،

قلن: ما لك أنت لا تحل؟ قال: إن قلدت هذي، ولبدت راسي، فلا أحل حتى

أحل من حجبي وأحلق راسي.\(^3\)

279- [2/125] حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثني عبد الرحمن بن صالح

ابن محمد الأنصاري، عن عمرو بن عبد الله مولى غفرة، عن نافع، عن ابن عمر: قال:

رسول الله ﷺ:

"إن لكل آمة مجوسا، وإن مجوس أمتى الكذبين بالقدر، فإن ماتوا فلا

تشهدوهم وإن مرضوا فلا تعودوه.\(^4\)

280- [2/128] حدثنا شجاع بن الأسود، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن

ابن عمر:

"أن رسول الله ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.\(^5\)"
حمدنا شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبى النجع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ، يكتملها ابتسامه.
وجه الله تعالى

ـ لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان،

يقول شهاب: من هنا نسخت من الطبعة الأولى من المسند.

ـ طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله ﷺ، قال: فتعييض رسول الله ﷺ، ثم قال: ليراجعها حتى تعييض حيضها مستقبلة سو هي فبينما هي مريضة، فإن بدا له أن يطلقها فليلتئما طاهرا من حيضها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للمغدة، كما أمر الله تعالى، وكان عبد الله طلقها تطليقة، فحسب من طلاقها، وراجعها عبد الله ﷺ أمره.

(1) ح: 2115، إسناده صحيح (شافعي)
(2) ح: 21121، إسناده صحيح (شافعي)

أقول: إلى هنا تم ما انتخب مؤلف الكتاب من الطبعة الثانية من مسند الإمام أحمد، وما كانت الطبعات الأخرى لكتاب المسند متفاوتة، في ترقيم أحاديث الكتاب بحسب تبعية ارتباطاً عبده ذكر رقم للحديث المتبقي فيما بعد، وأكثروا بذكر الجزء والصفحة من الطبعة الأولى منه، وهو الخسبر منهج المؤلف هده.
المختصر من مسنداً عبد الله بن عمر

۷۴- [۲/۱۳۲] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يعقوب، حدّثنا أبي، عن
صلح، حدّثني نافع أنّ عبد الله بن عمر أخبره، قال:
«أطلق رسول الله ﷺ على أهل القلب بدر، ثمّ ناداهم فقال: يا أهل القلب، هل وجدتم ما وعدكم ريكم حقاً؟ قال: أسنان من أصحابه: يا رسول الله، أتنادي ناساً أم واقنا؟ فقال: رسول الله ﷺ ما أنت بأسمع لما قلت منهم».

۷۶- [۲/۱۳۵] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا الحكم بن نافع، حدّثنا
إسحاق بن عباس، عن صالح بن كيسان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة:
«أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو من كيبه، حين يكبر ويفتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد».

۷۷- [۲/۱۳۶] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا الحكم بن نافع، حدّثنا إسحاق
ابن عباس، عن صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﷺ، مثل ذلك.

۷۸- [۲/۱۳۷] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق بن يوسف، عن
شريك، عن عبد الله بن شريك الساعدي:
«سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، سئلوا عن
العمرة قبل الحج في المتعة؟ فقالوا: نعم، سنة رسول الله ﷺ، تقدم فتطوف بالبيت
وبين الصفا والمروة، ثمّ تجلل، وإن كان ذلك قبل يوم عرفة بيوم، ثمّ تجلل بالحج، فتكون قد
جمعت عمرة وحجّة - أو جمع الله لك عمرة وحجّة».

۷۹- [۲/۱۳۸] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا حاجج، عن ابن جريج وعبد
الرزاق، أخبرني ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر، يقول:
«قرأ رسول الله ﷺ: "فَلَوْ جَاهَدُوهَا نِسَاءٌ إِذَا طُلِقْنُوهُنَّ"»، في نزل عهدٍ من».
739 - [2/2] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا
يونس، عن الزهري، قال:
"بلغنا أن رسول الله ﷺ كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلَّى المسجد، رماها بسبع
حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ي يقوم أمامها، فيستقبل البيت، رافعاً يديه يدعو،
وكان يطلق الوقوف، ثم يرمي الثانية بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينصر ف
ذات اليسار إلى بطن الوادي، يلقف ويستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو، ثم يمضي
حتى يأتي يوم الجمرة التي عند العقبة، فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل
حصاة، ثم ينصر وليقف.
قال الزهري: سمعت سالماً يحدث عن ابن عمر عن النبي ﷺ بعثة مثل هذا، وكان
ابن عمر يفعل مثل هذا.
740 - [2/2] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا روح، حدّثنا مالك، عن ابن
شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه:
"أن رسول الله ﷺ صلَّى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً.
741 - [2/2] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا سليمان بن داود، أخبرنا
شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم، يقول:
"شهدت ابن عمر، وسألته رجل من أهل العراق عن علّم قتل ذياباً؟ فقال: يا
أهل العراق تسألون عن علّم قتل ذياباً! وقد قتلتم ابن بنت رسول الله ﷺ! وقد قال
رسول الله ﷺ: هما رجائي من الدنيا.
742 - [2/2] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا صخر،
عن نافع، عن ابن عمر، قال:
"نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد، وكان يقول: لا تلقوا البيع، ولا
يبيع بعض على بيع بعض، ولا يخطب أحدكم - أو أحد - على خطبة أخيه، حتى
يترك الخاطب الأول أو يأخذنه في خطبته.

(1) سورة الكوثر: 1. ( 58/2 ) حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط
يده: حدثنا علي بن حفص، حدثنا وقية، عن عطاء - يعني ابن السائب - عن ابن
جبير: [(إنا أعطيناك الكوثر)] وهو الخير الكبير، وقال عطاء: عن محارب بن دثار، عن
ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الكوثر نهر في الجنة، حافته من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ، وماهَا أشداً
بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل».
المتخب من مسندر الله بن عمرو بن العاص

447/2 - [2/158] حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محترم، حدثني أبي، حدثنا هشيم، عن حسن بن عبد الرحمن، ومغيرة الضبي، عن مjahid، عن عبد الله بن عمرو قال:

"زوجني أبي امرأة من قريش... إلى أن قال: ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاكم، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته، فقال لي: تصوم النهار؟ قلت: نعم، قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم، قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأتام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني... إلى أن قال: صم يوما وأفطر يوما، فإني أفضل الصيام، وهم صيام أخو داود.

445/5 - [2/158] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني ابن سهيلة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبد الله بن عمرو، قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"من قال علي ما لم أقل فليتبّأ مقعده من النار، ونرى عن الحمر، واللمس، والكوية، والغبراء، قال: وكل مسكر حرام."

446/3 - [2/158] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن بكر قال حاتم بن أبي صغيرة: عن أبي بليغة، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ماعلى الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمدلله."

(1) الكوية: البرد وفيه الطبل، الغبراء: ضرب من الشراب ينحى الحر من الذرة.
المتخب من مسندة الله جموع بن عمرو بن العاص

ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه ذنوبه، ولو كانت أكثر من زيد البحر.

747

[2/159] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفُ،

الأزرق، حَدَّثَنَا سَفيانَ الثُّورِيِّ، عَن عَلِيَّةٍ بْنِ مَرْدَعٍ، عَن النَّافِئِ، يَعْنِي إِبْنِ غَيْمِرَةَ،

عن عبد الله بن عمرو بن النبي ﷺ قال:

«ما أحد من الناس يصاب ببلاك في جسده إلا أمر الله ﷺ الملائكة الذين يحفظونه»

فقال: أكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في وثاقي.

748

[2/159] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا

معمر، حَدَّثَنَا ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:

«رأيت رسول اللّه ﷺ واقعا على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول اللّه، إن كنت أرى أن الحلف قبل الذبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: إذبح ولاخرج، ثم جاءه آخر فقال: يا رسول اللّه، إن كنت أرى أن الذبح قبل الرمي، فذبحت قبل أن أرمى؟ فقال: ارم ولاخرج»;

749

[2/159] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن شعبة،

عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:

«الظلمة ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفتح، فإن اللّه لا يحب الفتح ولا
tفتح، وإياكم والفتح، فإن الشجاعة أهلك من كان تبكلهم، أمرهم بالقطيعة
فقطعوا، وأمرهم بالبخل فيخلوا، وأمرهم بالهجاء ففجروا، قال: فقم رجل فقال:
يا رسول اللّه، أي الإسلام أفضل؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك وبدك، فقام
ذاك، وأي آخر - فقال: يا رسول اللّه، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن هاجر ما كره ربك».
والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دُعي، ويطيع.

إذا أمر، والحاضر أعظمها بلببة وأفضلها إجراً.

{250} - [2/160] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن وُلِب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

(1) كفتي بالمرء إنيا أن يضع من يقوع؟

{251} - [2/161] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن داود - يعني ابن شابور - عن مجاهد، وبشر بن إسحاق، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال:

قال رسول الله ﷺ:

(2) ما زال جبريل ﷺ يوصيني بالجحار، حتى ظننت أنه سيورنه؟

{252} - [2/161] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأشعش، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال:

(3) إنني أسير مع معاوية في منصرمه من صفين، بينه وبين عمرو بن العاصي، قال:

فقال عبد الله بن عمرو بن العاصي: يا أست، ما سمعت رسول الله ﷺ يقول لعهار:

(4) ويا ابن سميّة! تفتل فتائفة الباغية؟ قال: فقال عمرو معاوية: أنا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية: لا تزال تأتيني بهة! أنحن قتلة! إننا قلبه الذين جاؤوا به!؟

{253} - [2/161] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو بني، عن سفيان، عن الأشعش، عن عبد الرحمن بن زياد، مثله أو نحوه.

(1) يضع: من الأضاعة والتضيع.
(2) الهجة: براد ما الأمور العظام والشداة.
(3) أقول: إن بك تأويل معاوية صحيح للمحدث، إذن فرسول الله ﷺ هو الذي قيل سيء الشهادة حمرة يوم أحد.
المختب من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص

۷۵۴-[۱۲/۲۱۴] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن
زيّد بن وهب، عن عبد الرحمن بن عبد رابِّ الكعبة قال:

"دانتهت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جالس في ظل الكعبة، فسمعته
يقول: بينا نحن مع رسول الله ﷺ في سفر، إذ نزلنا منزلًا... إلى أن قال: إذ نادي
مناهية: الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا، قال: فقام رسول الله ﷺ، فخطبنا، فقال: إنه لم
يكن نبيًّا قبل إلا دل أمه على ما يعلمه خيراً لهم، ويحذرهم ما يعلمه شراً لهم... إلى أن
قال: فمن سرّ منكم أن يزجح عن النار، وأن يدخل الجنة، فلتدركه موتاه وهو يؤمن
بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يجب أن يؤتيه إلته، ومن بايع إمامًا فأعطاه
صفقة يده ونمرة كله، فلا يعطه ما استطاع، فإن جاء آخر ينزعه فأضره بعنق الآخر،
قال: فأدخلت رأسي من بين الناس، فقالت: أنشدك بالله، آتني سمعت هذا من رسول
الله ﷺ؟ قال: فأسار ببده إلى ذئبي، فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، قال: فقلت هذا
ابن عمك معاوية - يعني - يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن نقتل أنفسنا، وقد قال
الله تعالى: "فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيمكّن بالباطل"، قال: فجمع يديه
فوضعها على جبهته، ثمّ نكس هنّة، ثمّ رفع رأسه فقال: أطعه في طاعة الله، وأعشه
في معصية الله.

۷۵۵-[۲/۱۲۳] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا ابن نمير، حدَّثنا الأعمش،
عن عثمان بن عمير بن أبي البقاء، عن أبي حرب بن أبي الأسود، قال: سمعت عبد الله بن
عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول:

"ما أقتل الغبراء، ولا أظلم الخضراء، من رجل أصدق من أبي ذر".\(^1\)

\(^{1}\) سورة النساء:۵۳.

\(^{2}\) الخبراء: الأرض، الخضراء: السماء.
756- [2/164] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حُذَّنِي أَبِي، حُذَّنِي وَكِيعُ، حُذَّنِي سَفِانٌ، عَنِ سَعَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ عِنْدَ النَّاسِ، عَنِ رَجَاحٍ بْنِ يَزِيدِ الْعَامِرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَروِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لا تَحْلِ الصَّدَقةَ لَغْنِيٌّ، وَلَا لَذِي مَرَّةٍ سَوِيٌّ.

757- [2/164] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حُذَّنِي أَبِي، حُذَّنِي يَزِيدُ، أَخْبَرُنَا الْعَوْامُ، حُذَّنِي أَسْوَدُ بْنِ مُسَعُودٍ، عَنِ حَنْظَلَةِ بْنِ خَوْلِدِ الْعَتْبِيِّ قَالَ:

«بِنَاهَا أَنَا عِندَ مَعَاوِيَةَ، إِذْ جَاءَ رِجَالٌ يُخْتَصِبُونَ فِي رَأْسِ عَاشِرٍ، يُقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَروْ: لِيَتْبِعُ بِهَا أَحَدُكُمَا نَفْسًا لَّسَاحِبِهِ، فَقَأَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقِدِّمُهَا، يَقُولُ: تَنِيبَةُ الْفُتَىِّ الْبَاغِيَةِ، قَالَ مَعَاوِيَةَ: فَإِيَّاكِ نُمِيعُنَا? قَالَ: إِنَّ أَبِي شَكَالَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَطْعِمُ أَبَاكَ مَادَامَ حُيّاً وَلَا أَنْتَعَصِهْ، فَأَنَا مَعْمُومٌ، وَلَسْتُ أَقَاطِلٌ.»

758- [2/165] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حُذَّنِي أَبِي، حُذَّنِي يَزِيدُ، أَخْبَرُنَا حَمَّادُ بْنِ سَلْمَةَ، عَنِ ثَابِتِ الْبَنَائِيِّ، عَنْ شَعْبَيْنَيْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَروِ، عَنِ أَبِيهِ، قَالَ:

«مَا زَأَبَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَكْلِ مَكْنُوْنِي قَطًّا، وَلَا يَطَأُ عَقِيقَهَ رِجَالًا.»

قَالَ عَفَانُ: عَقِيبَهُ.

759- [2/166] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حُذَّنِي أَبِي، حُذَّنِي مُعَاذُ بْنِ هَشَامِ، حُذَّنِي أَبِي، عَنَ قَتَادَةَ، وَعَدَّ الْمُصَدَّمُ قَالَ: حُذَّنِي حَمَامٌ، حُذَّنِي قَتَادةَ، عَنْ شَهْرِ بِنِ حُوَشَبِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَروِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

الْحُمَرِ إِذَا شَرَبُوهَا فَاجِلَدُوهُمْ، وَمَئِذَا شَرَبُوهَا فَاجِلَدُوهُمْ، وَمَئِذَا شَرَبُوهَا.

-------------------------
(1) المَرَّةُ: الْفُرَةُ وَالشَّدَةُ، السُوِيِّ: الصَحِيحُ الأُمَعَاذُ.
(2) انْظُرُ حَجَّةً 88 مِنْ ج١ مِنْ كَانَاتِهِمْ هَذَا وَالَّذِي لَصَفَ: حُذَّنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حُذَّنِي سَفِانٌ، عَنْ رَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا طَالِعَةُ لِيْسَ لِيُمَرُّ فِي مَصِيصَةِ اللَّهِ.
(3) وَلَا يَطَأُ عَقِيقَهُ رِجَالًا: أَيْ لَا يَطَأُ عَقِيقَهُ فِي وَسَطِ الْجَمِيعِ.
المتخب من مسنده عبده بن عمرو بن العاص

فاجدلوهما، ثم إذا شربوها فاقتنوهما، عند الرابعة.

760 - [2/166] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة,

عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ:

"أنه أمر فاطمة وعلياً إذا أخذ مساعدتها في التبسيح والتحميم والتكبير. لا
يدري عطاء أنها أربعين وثلاثون قم المائة، قال: فقال علي: فما تركته بعد. قال: فقال
له ابن الكوا: ولا ليلة صفر؟ قال علي: ولا ليلة صيف.

761 - [2/167] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا عبد
الله بن عمر العمري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن

النبي ﷺ قال:

"ما أسكر كثيره فثقله حرام.

762 - [2/167] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا
يزيد بن عطاء، عن أبي سنان، عن عبد الله بن أبي الهذيل، حدثني شيخ قال:

دخلت مسجداً بالشام، فصلت ركعتين، ثم جلست، فجاء شيخ بصلي إلى
السارية، فلما انصرف ثاب الناس إليه، فسألت: من هذا؟ فقالوا: عبد الله بن عمرو،
فأنتى رسول يزيد بمعاوية، فقال: إن هذا يريد أن يمنعني أن أحدثكم، وإن
نبيكم ﷺ قال: اللهم إني أؤوذ بك من نفس لا تشع، وقلب لا يشع، ومن علم لا ينفع،
ومن دعا لا يسمع، اللهم إني أؤوذ بك من هؤلاء الأربع.

763 - [2/168] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيد الرحمن، حدثنا
حيوة، أخبرنا كعب بن علقمة، أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول: إن سمع عبد الله بن
عمرو بن العاصي يقول: إن سمع رسول الله ﷺ يقول:

"إذا سمعتهم مؤذناً فقولوا مثل ما يقولون، ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليّ"
صلوة صلى الله عليه بعدها عشراً، ثم سلوا إلى الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنفيها إلا لعباد الله، وأرجوان أن يكون أنا هو، فمن سأل إلى الوسيلة حلت عليه الشفاعة.

۷۶۴ - [۱۷۹/۱۶۹] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا أبو عبد الرحمن، حددنا سعيد، حددني كعب بن علقمة، عن عسيب بن هلال الصدفي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ - آه ذكر الصلاة يوماً - قال:

من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برها ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهماان وأبي بن خلف.

۷۶۵ - [۱۷۹/۱۶۹] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا حجاج وأبو النضر قالاً:

حددني ليث، حددني زيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمر:

أن رجل سأل النبي ﷺ: أي الأعمال خير؟ قال: أن تطعم الطعام، ونقرأ السلام على من عرفت ومن لم نعرف.

۷۶۶ - [۱۷۸/۱۶۸] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا حسن، حددنا ابن لقيعة,

حديثي حبي بن عبد الله بن أبي عبد الرحمن الخبلي، عن عبد الله بن عمر، قال:

هكذا رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله أئذن لي أن أختصصي؟

فقال رسول الله ﷺ: خصاء أمتي الصيام والقيام.

۷۶۷ - [۱۷۹/۱۶۹] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا حسن، حددنا ابن لقيعة,

حندني حبي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الخبلي، عن عبد الله بن عمر:

أن أبا أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم
المختار من مسنعِ دَبْلِهَا بُنِ عُمْرِوِ بْنِ الْعَاصِمِ

بُنِ لِلْقُرْآنِ كُلُّ لَيْلَةٍ؟ قَالُوا: وَهَلَّ نَسُطِبُ ذلِكَ؟ قَالَ: فَإِنَّ "فَلَوْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ"

ثُلِثَ الْقُرْآنِ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَسْمَعُ أَبَا أُيُوبَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَ أَبُو أُيُوبَ.

۶۸۷-۶۸۷۶۸ [۲/۱۷۲] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا بْنُ هِزَمَةُ، حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَبْلِيُّ، حَدَّثَهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرُو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غَرَفَةُ يَرَى نَظَارَهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ نَظَارِهَا، فَقَالَ:

أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: مِنْ هَذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: مِنْ أَلَانِ الْكَلَامِ، وَأَطْعِمَ الْطَّعَامَ، وَبَاتِهِ: قَاتِيَةً وَالْهَالِكِ نِيَامَ.

۶۸۷۹-۶۸۷۶۹ [۲/۱۷۴] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا حَسَنُ، حَدَّثَنَا بْنُ هِزَمَةُ، حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ الحَبْلِيُّ، حَدَّثَهُ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرُو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

مِنْ كَانُ يَمُونُ بَيْنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَليِكَرُم ضَيِّفَهُ، وَمِنْ كَانُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَليِقْلُ خَيرًا وَلِيَصْمَتَ.

۶۸۷۰-۶۸۷۷۰ [۲/۱۷۴] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدِ وَيُوسُفُ بْنُ عَبَّاسٍ بْنُ عَمَّادٍ، قَالُوا:

عَمَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا فَلِيْبُ بْنُ سَلِيْمَانِ، عَنْ هَلَالٍ بْنِ عِلِيٍّ عَلَى عَنْ عُطْبَةَ بْنِ يَسَارَ قَالَ:

لَقَدِّيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمْرُوِ بْنِ الْعَاصِمِ، فَقَالَتْ: أُخْبِرْنِي عَنِ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْارِيْحِ؟ فَقَالَ: أَجِلَ، وَلَوْلَا إِنَّهُ مَوْصُوفُ فِي الْبَرَاءَةِ فِي الْقُرْآنِ: "فَبِيْنَاهَا النَّبِيُّ ﷺ إِنَّا أَرْسَلْنَا شَاهِداً وَمَسْتَرْهَا وَذَيْرً أً"، وَحِرْزاً لِلَّامِيِينَ، وَأَنتُ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ

(۱) سُورَةُ الْكِلَالَةِ: ۱.
(۲) سُورَةُ الْأَذْرَابَيْنِ: ۴۵.
المتولى، لست بفظ ولا غليظ ولا سحاب بالأسواق - قال يونس: ولا أصحاب في الأسواق - ولا يدفع السبيرة بالسبيئة، ولكن يعفو ويفغر، ولكن يقضيه حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ففتح بها أعيننا عمياءً وآدانا صباً، وقلوباً غلفاً.
قال عطاء: لقيت كعبة فسالتها، فها اختفت في حرف، إلا أن كعبا يقول: بلغته:
أعينا عمومي، وأذانا صمومي، وقلوبا غلفنا، قال يونس: غلفاق.

771-772 [2/175] حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، حَدَّثَنَا أَبُو عَايَضَة، حَدَّثَنَا عَمَّانَيْ، حَدَّثَنَا عَشَانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَرْبُ السَّدِّيِّ، حَدَّثَنَا عَصِمَةُ بْنُ عَمَرو، حَدَّثَنَا عَمَّانَيْ، حَدَّثَنَا عَمَّانَيْ.

ما أُظْلِمَ الخَضَرَاء، ولا أُقِلُّت الغَبَرَاء، من رجل أصدق لهجة من أبي ذر.


قلب غافل.


حبى بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبلى حثته، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ كان يصلي في مراقد الغنم، ولا يصلي في مراقد الإبل والبقروه.

المراحة: جميع مرتبة، وهو الموضع الذي تمس فيه الإبل والبقروه.

1) سخاب: من السحب والصخب، وهو اضطراب الأصوات للحصار.

2) المراحة: صاحب مرتبت، وهو الموضع الذي تمس فيه الإبل والبقروه.
حديثنا أبو جعفر - يعني الرازي - عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ورأيته يصلي حافياً، ورأيته يشرب قئاً، ورأيته يشرب قاعداً، ورأيته ينصف عن يمينه، ورأيته ينصف عن يساره". ٢٧٥

يعني ابن القاسم - قال: حديثنا محمد بن راشد الحزاعي، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر".

٢٧٦

حديثنا عبد الله، حديثنا أبي، حدثنا حسين، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت خاص، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بنو لبون ذكور". ٢٧٧

حديثنا عبد الله، حديثنا أبي، حدثنا سفيان، عن يعقوب بن عطاء وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"لا يتوارث أهل ملتين".

(١) توضيح: في سنده الحديث عمرو بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص يكني: أبا إبراهيم، ضعيف عندهم، قال يحيى بن سعيد: حديث عمرو بن شعيب وابن عدنان. وعن عمر بن أيوب قال: كنت إذا أتيت عمرو بن شعيب غطيت رأسي حياً من الناس. وهكذا عند الأخر، ضعيف، حتى من وثقه لا يقبل روايته عن أبيه عن جده لأنها مرسلة حيث أنه لم يدرك النبي ولم يتك لي صحة، وقد اخذنا حديثه ولم يدخله في صحيح. راجع الكامل في الضعفاء للعقلي، باب عمرو: ٢٠١.

(٢) أطول الحديث ذكره المؤلف عز الدين في هاشم النسخة باختصار ولذا حمله بين مقوفتين.
سند الحصام في ما انتخب من مسناد الإمام/ج

778 [2/178] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا ابن نمير، عن حجاج، عن عمرون شعبث، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:

"إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام".

779 [2/178] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا حجاج، عن عمرون شعبث، عن أبيه، عن جده، قال:

"رأيت رسول الله ﷺ وقف عند الجمرة الثانيّة أطول مما وقف عند الجمرة الأولى، ثمّ أمى جمرة العقبة، فرماها ولم يقف عندها".

780 [2/178] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا حجاج، عن عمرون شعبث، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا القت الحنانان وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل".

781 [2/179] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق بن ليوث، عن ابن عمر، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال:

"من منع فضل مائه، أوصف كلّه، منعه الله فضلله يوم القيامة".

782 [2/179] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، حدّثني عمر بن شعبث، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، قال:

"لا تنفعوا الشيب، فإنه ما كان عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة، وحفظ عنه خطيئة".

783 [2/179] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى بن عجلان، حدّثنا عمر بن شعبث، عن أبيه، عن جده، قال:

(1) الحنانان: هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية.

(2) الكلا: هوالبات والعشب.
المنتخب من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص

دُنِى رسول الله ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الصلاة. {784-

179} ۱۷۹ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَن

الأنخس، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

«أَتَى أُعْرَابِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَرِيدُ أَنْ يَجْتَنَبَ مَالِي؟ قَالَ: أَنتَ

وَمَالِكُ، لَوْ لَدَكِ، إِنَّ أُطِيبَ مَا أَكَلْتُمُونَ مِنْ كَسِبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادَكُمْ مِن

كَسِبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِئَاءً».

{785-179} حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيِى، عَنْ حَسِينِ، عَن

عُمَروِ بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

لَيْنَ فَتَحَتْ مَكَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: كَفَّوا السَّلَاحَ. إِلَيْ أَنَّ قَالَ: فَقَامَ

خَطِيبٌ، فَقَالَ: وَرَأَيْتُ وَهُوَ مَسْتَنْدُرُ وَهُوَ مَسْتَنْدُرُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: إِنَّ أَعْدَى الْنَّاسِ عَلَى اللَّهِ مِن

قَتْلِ الْحَرْمِ، وَأُقْتَلَ غَيْرُ قَاتِلِهِ، وَأُقْتَلَ بِذَخْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ

فَلَأَنَا بَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَادَعُوا فِي الإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الجَاهِلِيَّةِ، الْوَلْدُ

لِلْفَرْشَاءِ، وَلِلْمَعَاهِرِ الأَلْبَابِ، قَالَوا: وَمَا الأَلْبَابُ؟ قَالَ: الْحَجَرُ، وَفِي الأَصْبَعِ عَشْرٌ

عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِيْحِ خَمسُ خَمسٍ. إِلَيْ أَنَّ قَالَ: وَلَا تَنْكِحَ الْمَرَأَةَ عَلَى عِمْتهَا، وَلَا عِمْ

خَالِتِهَا، وَلَا يُوَجَّرُ لَأُمْرَأَةٍ عَطِيَةٍ إِلَّا بِذَا زَوْجَهَا».

(1) الجَحَلُ: جَماعةُ الجَحَلَةِ، وَهِيَ الجَماعةُ مِنَ الْنَّاسِ مَسْتَنِدُونُ كَحَلَفَةِ الْبَابِ وَغَيْرِهَا.

(2) يَجْتَنَبُ مَالٍ: مَعَاهُ يَسْتَأْصِلُهُ وَيَبْتَغُوُّهُ.

(3) دَخُولُ الْجَاهِلِيَّةِ: جَعْلُ دَخْلِ، وَهَوَالُ أَنْثَى الْتَأْرِ، وَالْمَداَءُ، الْمَدَغْوَةُ: هُوَانُ بَينَ الْإِنسَانِ إِلَى عِيْنِ

أَبِيهِ وَعُشِيرَتِهِ، الْوَلْدُ لِلْفَرْشَاءِ، أَيَّ لِصَاحِبِ الْغَرَآفِ، الْعَالِمُ: الْبَانِيِّ، وَقَدْ عَهِبَ عِيْنَ أَهْرَأٍ وَعَهْوَرَةُ

إِذَا أَنَّ الْمَرَأَةَ لَيْلاً لِلْفَحُورِ مَا، ثُمَّ غَلِبَ عَلَى الْرِّضَا مَنْطُقَةً، الأَلْبَابُ: مَعَاهُ الرَّجْمُ، وَقَلِبُ هُوَ كَتَابَةُ عَن

الْخَيْبَةِ، الْمَوَاضِيْحِ: جَعْلُ مَوَضِيحَةً، وَهَيَ الَّذِيَ لِبَدِيَ وَضْعُ العَظِيمِ أَيْ بَيَاضٍ.
ءساحق، عن عمروين شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

"سمعته رجلاً من مزينة يسأل رسول الله ﷺ، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعة حتى يأتيها باغيها، قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأهيك أوللذيب، تجمعا حتى يأتيها باغيها، قال: الخريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله فالاثير، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفهمه، ولم يتخذ خبئة، وليس عليه شيء، ومن احتمل، فعلبه ثمنها مرتين وضرباً ونكاراً، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، قال: يا رسول الله، والقسطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولاً، فإن وجد باغيها، فأدناها إليه، وإلا فهي لك، قال: ما يوجد في الحرب العادي؟ قال: فيه وفي الركاز الخامس.

- ٧٨٧ - [٢/١٨٠] حثتنا عبد الله، حديثي أبي، حديثاً هشيم، أخبرنا حجاج

عن عمروين شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي ﷺ اعتمر ثلاث عمر، كل ذلك في ذي القعدة، يلبث حتى يستلم الحجرة.

- ٧٨٨ - [٢/١٨٠] حثتنا عبد الله، حديثي أبي، حديثاً أبى، حديثاً ابن أدريس حديثنا ابن
المختب من مسن عبد الله بن عمرو بن العاص

إسحاق عن عمرو بن شعبان عن أبيه عن جده:

أُنُدْ قِيَمَةَ الْمُحْذَّرَ كان على عهد رسول الله ﷺ عشرة درهمٍ، تُصّب عنة!

792- [2/180] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا وكيع، حدّثنا عبد الله بن

عبد الرحمن، سمعه من عمرو بن شعبان، عن أبيه، عن جده:

«أن النبي ﷺ كتب في عيد أثنين عشرة تكبيرة، سبعةً في الأولى، وخمساً في الآخرة،

ولم يصل قبلها ولا بعدها».

قال أبي: وأنا أذهب إلى هذا.

790- [2/180] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا وكيع، حدّثنا داود بن سوار،

عن عمرو بن شعبان، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:

»مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعة، واضروهم عليها إذا بلغوا عشرة،

وفرقوا بينهم في المضاجع... الحديث.

791- [2/180] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يزيد، أخبرنا محمد بن

إسحاق، عن عمرو بن شعبان، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال:

»لي دخل رسول الله ﷺ مكة عام الفتح، قام في الناس خطبًا، فقال: يا أبا

الناس، إنما ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في

الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، نكفاندا دماوهم، يبرأ عليهم أدناءهم،

وبرد عليهم أقصاهم، ترد سراوهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر

نصف دية المسلم، لاجبل ولا يُلجن، ولا تؤخذ صداقتهم إلا في ديارهم.»

792- [2/180] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يزيد، عن حاجج، عن

__________________________

(1) أقول: الحديث ذكره المؤلف على هامش النسخة بدون سند ولذا حصلت صده بين مقرأين.

(2) فعلهم: من القُنّاء اسم جميع القاعدة، وهم الذين لا يعضون للقال.
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن رسول الله ﷺ جمع بين الصلاةين في السفر."

793- [2/181] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبِرْنَا حُجَاجٌ، عَن
عطاء، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

جده، قال:

وقَتَ رَسُولُ الله ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْخَليْفَةِ، وَلَأَهْلِ النَّاسِ الخِلْقَةِ، وَلَأَهْلِ الْيَمِينِ
وَأَهْلِ تَحَمَا يَلِمْلِمُ، وَلَأَهْلِ الطَّافِعِ، وَهُوَ نَجِدُ، وَلَأَهْلِ الْعَرَاقِ ذَاتِ الْعَرَقِ.

794- [2/181] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحْمَّدٍ بنِ رَاشِدِ
عَنْ سُلِيَّانِ بْنِ مُوسِى، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعْبَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، أَنَّ الْبَنِّيَةِ قَالَ:

"لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ شَخَّانٌ، وَلَا خَائِتَةٌ، وَلَبَدُّ شَهَادَةُ القَانُعُ الخَادِمِ، وَالْتَابِعِ لأَهْلِ
الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لَعْبَرِهِمَا."

795- [2/181] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هَارُونَ، أَخْبِرْنَا
الْحُجَاجَ بْنِ أَرْطَاطُ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعْبَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ، قَالَ:

"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ الله ﷺ، إِنْ لَيْ ذُوِّى أَرْحَامِ، أُصْلِ
وَيَقْطَعُونَ، وَأَعْفُوُونَ، وَأَحْسَنُ وَيَسْتَحْسَمُونَ، أَفَاكَافِهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، إِذَا
تَتَوَكَّنُونَ جَمِيعًا، وَلَكَنْ خَذَّ بِالأَضْلَالِ وَصُلُّهُمْ، فَإِنَّهُ لَيْنِ يَرَأَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِن
اللَّهِ، مَا كَانَتَ عَلَى ذَلِكَ." 1

796- [2/182] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
يَعْلِمُ الْبَنِّي رَاشِدٍ - عَنْ سُلِيَّانِ بْنِ مُوسِى، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعْبَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن

1) الألقان: المعين
2) الألقان: الخادم والتابع
المتخب من مستند للنبي صلى الله عليه وسلم:

عمرو قال: قال رسول الله ﷺ:

في كل أربع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصباغ سواء، والأسانس سواء.

قال ﷺ: وسمعت محمداً يقول، ولا يذكره عن النبي ﷺ.

قال أي: قال عبد الرزاق: مارأيت أحداً أروع في الحديث من محمد بن راشد.

باب القطع بالخيار حتى يقفر، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يفعل له أن يقاره خبعة أن يستقبله.

باب الطمع في الأموال

أن عبد الله بن عمرو كتب إلى عامل له على أرض له: أن لا تمنع فضل مائه، فإن النبي ﷺ يقول: من فضل الماء ليمنع به فضل الكلا منعه الله يوم القيامة فضلته.

间接引述

لا ينبغي أن تكون أي手機ة من أيدي الناس، فإن النبي ﷺ قال: يا رسول الله ﷺ: إن لي كلاً ما كملته، فأنت في صديدة؟ فقال: إن كانت لك كلاً مكلفاً فكلما امسكت عليك، فقال: يا رسول الله ﷺ: ذكي وذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن أكل منه؟

(1) صفحة: هي الصفحة.

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام.

حدثنا عباس الجريري، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال:

"أبا عبد كاتب على مائة أوقية فإذا أداها إلا عشرة أوقات فهو عبد، وأبا عبد كاتب على مائة دينار فإذا أداها إلا عشرة دنانير، فهو عبد... الحديث."

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال:

"تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم.

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزندة، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:

"لا نذر إلا فيها ابتعفي به وجه الله ﻷ، ولا يمين في قطيعة رحم.

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس وأبو سلمة الخزاعي قالا: حدثنا ليث، عن يزيد - يعني ابن الهاد - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه

سمع النبي ﷺ يقول:

______________________________
(1) المكلمة: السلطة على الصيد.
المنتخب من مستند الله بن عمرو بن العاص

«ألا أخبركم بأحباكم إني وأقرقبكم مني في جلسات يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثينًا، قال القوم: نعم يا رسول الله، قال: أحسنكم خلقًا.

4-804 حديث عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو عبيد مولى بني هاشم، حدثنا خليفة بن خطاب، حدثي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ قال:

«من حلف على بيمين غيره خيراً منها، فتركها كفّارتها».

5-805 حديث عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن قيصر التجيبي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:


6-806 حديث عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن عبد الله بن عمرو:

«أن رسول الله ﷺ دخل على جوهرية بنت الحارث وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ فقالت: لا، فقال: فأطفي إذا».

قال سعيد: ووافقنا عليه مطر عن سعيد بن المسيّب.

7-807 حديث عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هزء، حدثنا حداد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:

«من شرب الخمر فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربا فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة، فإن شربا لم تقبل
تاب لم ينجب الله عليه، وكان حقاً على الله أن يسقيه من عين خيال، قبل: وماعين

خیال؟ قال: صدیق أهل النار.
808- 190/2 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد،
حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله ﷺ قال:
لا يجوز طلاق ولا بيع ولا عتق ولا وفاء ندر فيها لا يملك.
809- 192/2 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني خليفة بن
خياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال:
قال في خطبته - وهو مسند ظهره إلى الكعبة - المسلمون تكافأً دماؤهم
ويسمع بذمتهم أدناهم، وهم يدعون من سواهم.
810- 192/2 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي
مالك - يعني عبد الله بن الأخشى - حدثني الوليد بن عبد الله، عن يوسف بن ماهك،
عن عبد الله بن عمرو قال:
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ﷺ، أريد حفظه فنهيني قريش
عن ذلك، وقالوا: تكتب ورسول الله ﷺ يقول في الغضب والرضى؟ فأمسكت،
حتى ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ؟ فقال: أكتب، فوالذي نفسي به، ما خرج
منه إلا حق.
811- 192/2 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، قال:
شعبة، حدثنا منصور، عن هلال بن يسفان، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو، عن
النبي ﷺ، قال:
صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم.
812- 194/2 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن
المتخب من مسنده الله بن عمرو بن العاص

عبد الله بن حسن، عن خاله إبراهيم بن عماد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أريد ماله بغير حق، فقاتل دونه، فهو شهيد.»

813 - [2/194] حدّثنا عبد الله، حذني أبي، حدّثنا وكيع، عن خليفة بن خيبر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

"أن النبي ﷺ خطب وأسند ظهره إلى الكعبة، فذكره."

814 - [2/199] حدّثنا عبد الله، حذني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا عمرو بن حوشن، رجل صالح، أخربني عمرو بن دينار، عن عطاء، عن رجل من هذين، قال:


815 - [2/201] حدّثنا عبد الله، حذني أبي، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، وحجاج إلى أن قال: عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال:

«لا يدخل الجنة من آن، ولا عاق والديه، ولا مدين خمره.»

816 - [2/201] حدّثنا عبد الله، حذني أبي، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، أنه قال:

الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - أو قتل النفس، شعبة الشاك - واليمين الغموض.

(1) اليمين الغموض: اليمين الكاذبة الفاحشة، سميت غموضاً لأنها تغمض صاحبها في الأبد، ثمّ في النار.
817 - [2/677] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال:

ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، ويرحم صغيرنا.

818 - [2/678] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسين، وعن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال:


819 - [2/679] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، عن عطاء، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بمثله، عن النبي ﷺ، وردته.

وقال عمرو في حديثه:

«وأمره أن يصوم يومًا مكانه».

820 - [2/680] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام، حدثنا قنادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ، قال: 

(1) أقول: الحديث ذكره المؤلف عليه في هامش النسخة بدون سنة ولذا جعلت سنة بين مغيرين. 
(2) قوله: برعر: هو زيل منسوخ من نسائج الخروج، وكل شيء مضاف فهم عرق وعرفة، ما بين لا بيتها: أي لابني المدينة، واللايلة: الحرة، وهي الأرض ذات الحجاجة السود التي قد ألسنتها لكزقاً.

74
المتخب من مستعد الله بن عمرو بن العاص

وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر
العصر، وقت العصر ما لم تصرف الشمس، وقت صلاة المغرب ما يغرب
الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من
طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس... الحديث.

82 1- [2/132] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عتاب بن زياد، أخبرنا
عبد الله، أخبرنا أسماء بن زيد، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:
"أن رسول الله ﷺ كان لا يصافح النساء في البيعة.

82 2- [2/116] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن
ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال:

"قضى رسول الله ﷺ في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه، بغرطة عبد أومأ،
فقضى بذلك في امرأة حبل بن مالك بن النافقة الهندي. وأن النبي ﷺ قال: لا
شغار في الإسلام.

82 3- [2/177] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن
عماد بن إسحاق فذكر حدثنا، قال ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن
عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من قتل مومنًا... إلى أن قال: وقضي في الأنف إذا جدع كله، بالعقل كاملاً، وإذا
جذبت أئوبته، فنصف العقل، وقضي في العين نصف العقل، خمسين من الإبل،

1) الشغار: هو نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للمرأة: شاغوري: أي رجعي أحتلك
أوينتك أومن تلي أمرها، حتى أزوجك أختي أومني أو من أمرها، ولا يكون بينهما مهر،
وكيف يكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما، من
شغر الكلب إذا رفع إحدى وجلبه لبول.
أوعدها ذهباً أورقاً، أومناء بقرة، أوألف شاة، والرجل نصف العقل، والبند نصف العقل، والمأمومة ثلاثة العقل، ثلاث وثلاثون من الأبل، أوهريتها من الذهب، أوالورق، أوالبقر، أوالشاة، والجائفية ثلاثة العقل، والمقولة خمس عشرة من الأبل، والوضحة خمس من الأبل، والأسنان خمس من الأبل... الحديث.

24: 82- 218/2 حثّنا الله، حثّني أبي، قال يعقوب: حثّنا أبي، عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عروة، عن عبد الله بن عمر بن العاص، قال:

"قلت له: ما أكثر ما رأيت قريشاً أصابته من رسول الله ﷺ، فيها كانت نظرة من عداوته؟ قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحجر، فذكروا رسول الله ﷺ، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سبق أحلافنا، وشتم أبناءنا، وعاب ديننا، وفرق جاجعنا، وسب الله تبارى، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أوكيا قالوا، قال: فبينا هم كذلك، إذ طعل عليهم رسول الله ﷺ، فألقت بينه، حتى استلم الركن، ثمّ مرّ بهم طائفة يليبيت، فليّا أن مرّ بهم، غصموه بعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثمّ مضى، فليّا مرّ بهم الثانية، غصموه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثمّ مضى، ثمّ مرّ بهم الثالثة، غصموه بمثلها، فقال: تسمعون بامعشر قريش، أما والذي يردّ محمد ﷺ، لقد جئتكم بالذبح، فأخذت القوم كلمته، حتى ما منهم رجل إلا كان لها على رأسه طائر واقع، حتى إنّ أشدّهم فيه وصية قبل ذلك ليرفعها بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشداً، فوله ما كنت جهولاً.

1) المأمومة: الش히بة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمّع الدماغ. الجلافية: هي الطمعة التي تنفد إلى الجوف، المقلقة: هي التي تخرج منها صغار العظام وتنتقل عن أماكنها، وقبل التي تنقل العظام، أي نكسرها والموضحة: تقدم المعنى في هامش حديث٣٨٥.
المتخب من سند عبد الله بن عمرو بن العاص


625 [7/19] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حديثي أبو عبيدة بن مجد بن عماد بن عباس بن ياسر، عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال:

«خرجت أنا ورفيق بن كلاب النبي، حتى أني أعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يبسط البسيط، معلقاً عليه بيد، فقالنا له: هل حضرت رسول الله ﷺ حين كلهمه الترميمي يوم حنين؟ قال: نعم، أقبل رجل من بني قيم، يقول له: ذوالخويصرة، فوقف على رسول الله ﷺ، وهو يعطي الناس، قال: يا محمد، قد أرى ما صنعت في هذا اليوم؟ فقال رسول الله ﷺ: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أدرك عدلت! قال: فغضب رسول الله ﷺ، ثم قال: وعندك، إن لم يكن العدل علدي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألا نقلته؟ قال: لا، دعوته، فإنه سيكون له شيعة بعمقون في الدين، حتى يخرجوا منه، كما يخرج السهم من الرمية، ينتظر في النصل فلا يوجد شيء»

1) سورة غافر: 28.

2) سبعة أحلامنا: جهل أحلامنا، وصالة: هي الوصية، لورقته: أي بسطه ويرفق به ويدعوله.
قدّم في القلد فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبع الفرث والدم.

قال أبو عبد الرحمن: أبو عبيدة هذا اسمه: حمّد، ثقة، وأخو سلامة بن محمد بن
عمّار، لم يرُوعه إلا علي بن زيد، ولا نعلم خبره. ومقسم ليس به بأس. وهذا الحديث
طرق في هذا المقدّم، وطرق آخر في هذا المعنى صاحب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

826- [2/219] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا مومّل، حدّثنا وهيب،
حدّثنا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

«نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلالة، وعن ركوبها
وأكل قمّامها».

827- [2/221] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ابن
لقيقة، عن حبي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبللي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي:

أن النبي ﷺ مرّ بسعد، وهو يتوضأ، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أبي
وضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاره.

828- [2/222] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا بكر
ابن مضر، عن ابن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

أن رسول الله ﷺ عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه
رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلّى وانصرف إليهم، فقال لهم: لقد
أعطيت الليلة خساً ما أعطيه أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة،
وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، وتصرت على العدو بالرعب، ولو كان بني

1) الرُمِّيَةُ: هي الصيد الذي ترميه في الصیدة ويدفع فيها سهمها، وقيل هي كل ذا دمية. الصيد:
هو العدو إذا بلغ شددته عين الفصين وقطع على مقدار الليل الذي يرد منه الطلوع والقصر.
الفَفُوقُ: موضوع الورث من السهم. الفرث: هو ما يوجد بالكرش.
المنتخب من مسنده الله بن عمرو بن العاص

وبينهم مسيرة شهر ملية من رعب، وأهللت في الغنائم أكلها، وكان من قبلي
يعظمون أكلها، كانوا يحرفونها، وجعلت في الأرض مساجد وظهراً، أتت
أدركتن الصلاة نشحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنها كانوا
 يصلون في كسانهم ويبيعهم، والخامسة، هي ماهي، قبل لي: سل، فإن كل نبي قد
سأل، فأخرجت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم وللهم شهد أن لا إله إلا الله».

۸۲۹ - ۲۴ و۲۳۲ حذَّنَا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنَا أَزْهَر بن القاسم، حذَّنَا
المثنى - يعني ابن سعيد - عن قتادة، عن عبد الله بن بابا، عن عبد الله بن عمرو بن
العاصي، أن النبي ﷺ كان يقول:

"إِنَّ اللَّهِ بِيَاهُ مَلائِكَتِهِ عَشِيَّةٌ عَرْفَةٌ فَيَقُولُ: أَنَظِرُوا إِلَى عِبَادِي،
أَنَونِ شَعْيَا غَيْرَاً". (۱)

۸۴۰ - ۲۳۲ و۲۳۲ حذَّنَا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنَا مُمِرَّ بن سل محمد، حذَّنَا
الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:

"جَاءَ رَجُلٌ إِلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَغْيِبُ لا يَقُدِرُ عَلَى
الماء، أَيْجَامَعُ أَهْلُهُ؟ قَالَ: نَعْمَ، "

(۱) الطَّغْثُ: جمع أشعث، وهو المغير الرأس المنصرف الشعر، الجاف الذي لم يدهن. الغبر: جمع أشعث،
وهو ظاهر.
المنتخب من مسنداً أبي هريرة:

831/228/2 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَمٌ، حَدَّثَنَا منصور

وهشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«البر جبار، والمعدن جبار، والعجاء جبار، وفي الركاز الخمس.»

832/228/2 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي أَخْبَرْنَا هِشَمٌ، عن الزهري، عن

أَبِي سِلَامَة، عن أبي هريرة، قال:
دْخَل عَبْيْنَةَ بْنَ حَسَنٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَى يَقْبِل حَسَنًا - أُوْحِيَ- فَقَالَ:
فَقَالَ لَهُ: لَا تَقْبِلْهُ يَا رَسُولُ اللَّهِ، لَقَدْ لَمْ يَلْقَ إِلَّا عَشْرَةَ، مَا قَبِلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ لا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمُ.»

833/228/2 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَمٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنَ
سَعْيَدٍ، عن أَبِي بِكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي أَبِي عَمَروٍ بْنِ حَزَمٍ - عَنْ عَمَرٍ بْنِ عَبْدِ الْعُزِيزِ، عَن
أَبِي بِكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هِرَرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«مَنْ وَجَدَ عِينَ مَالَهُ عِنْدَ رَجِلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ سَوْاءٍ.»

834/228/2 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَمٌ، عَنْ زَكْرِيَةٍ، عَن
الشَّعَابِيٍّ، عَنْ أَبِي هِرَرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«إِذَا كَانَتِ الْدَابَّةُ مُرَهَّبَةً، فَعِلِّ الْمُرْتَمِ عَلْفَهَا، وَلِبِنَ الْدَّرِّ يُشَرب، وَعَلِى
الَّذِي يُشَربُهُ نَفْقَتُهُ، وَيُرْكَبُ.»
المتخب من مستند أبي هريرة

29/835 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينها، قال: والجمعية إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر، يعني رمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما... الحديث.

29/836 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"البكر تستأجر، والقيب تشاهد، قبل يا رسول الله، إن البكر تستحي؟ قال:

سكونها رضاها.

29/837 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"قصوا الشوبار، وأعوا اللحم.

29/838 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"أيام النشريق أيام طعم وذكر الله، قال مرة: أيام أكل وشرب.

29/839 - حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاتمر، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"خمس من الفتنة: قص الشوبار، وتقليم الأظفار، وتنف الإبط، والاستعداد، والحنان.

(1) الاستعداد: حلق شعر العانة، وسمي استعداد لاستعمال الحديد، وهي الموسي.
840 - [2/230] حَدَّثَنا عَبْدُ اللهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا بِشَرٍّ، عَنِ ابْنِ عِجَالَانِ، عِنَّ سَعْيدِ المَقْبُرِيَّ، عِنَّ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا انتُهِيَ أحَدُكُمُ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلِيَبْلُغُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْقَى فَلِيَبْلُغُ، فَلِيَبْلُغُ".

الأول بأحق من الآخر.

841 - [2/230] حَدَّثَنا عَبْدُ اللهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنِ يوْسُفَ، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عِنَّ سَهْيَلَ بْنِ ابْنِ صَالِحٍ، عِنَّ ابْنِهِ، عِنَّ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالدُّهُ، إِلاَّ أَنْ يَجْدَهُ مُلْكًا، فِي شَرْيِهِ، فِي عَمْقِهِ.

842 - [2/230] حَدَّثَنا عَبْدُ اللهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْعَابِيلٌ، حَدَّثَنَا أَبُوبٌ، عِنَّ أَبِي قَلَابَةٍ، عِنَّ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: "أَلَيْ حَضَرَ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "قَدِ جَاءَ كَمِ رَمَضَانِ، شَهْرٌ مُبَارِكٌ، افْتِرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامًا، تَفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الجَنَّة، وَيَغْلُقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَهَنَّمِ، وَتَغْلِبُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، فِي لَيْلَةٍ خَيْرٍ مِنِ أَلْفٍ شَهْرٍ، مِنْ حُرُمٍ خَيْرٍ فَقَدْ حُرِمَ".

843 - [2/230] حَدَّثَنا عَبْدُ اللهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْعَابِيلٌ، حَدَّثَنَا أَبُوبٌ، عِنَّ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: "نَادَى رَجُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّ صَلِّي أُحَدَّنَا فِي ثُوبٍ واحِدٍ؟ قَالَ: أَوْكَلَكُمْ بِثُوبٍ ثَوَابٍ؟!"


845 - [2/230] حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْبِدُ بْنُ عِبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ﷺ، عِنَّ عَطَاءٍ، عِنَّ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
المنتخب من مسند أبي هريرة

لا صدقة إلا عن أظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وإبدأ بمن تعولٍ.

486- [231/2] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمد بن فضيل، حدثنا عبارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

اللهم اغفر للم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم لم ل
سُبْحَانَ اللهِ وَبِحمَدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ

850 - [2/322] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ فَضِيلٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلِبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَرَبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"فَمِنْ رَأَيْتِ الرَّأْيَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُتَمَّلِّيِ بِهِ وَقَالَ أَبِنَ فَضِيلٍ مُّرَةً: يِتَخَلِّلُ يِهُ - فَإِنَّ رُؤِيَا النَّجِيرِ اْمْوَامُ السَّمَاءِ الصَّالِحَةِ جَزِءٌ مِّن سَبِيعِ جَزِئَاتِ النَّبُوَّةِ.

851 - [2/322] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ فَضِيلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَةٍ، عَنْ أَبِي هَرَبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"مِنْ صَمَامِ رَمَضَانِ إِيَانَا وَاحْسِنَا غَفْرُ هُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ مِن ذَنِيهِ.

852 - [2/322] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ فَضِيلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هَرَبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"الخَنَّطَةُ بِالخَنَّطَةِ، وَالشَّعَرُ بِالشَّعَرِ، وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ، وَالْمَلَحُ بِالمَلَحِ، كَيْلًا

بِكَيْلِ، وَوَرَنَا بَوْزًى، فَمِنْ زَادَ أُوْلَادٌ فَقَدْ أَرَبَّى، إِلَّا مَا مَخْلُفُ أَلْوَانِهِ

853 - [2/322] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ فَضِيلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَبَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلَهُ وَاخْتِرْ، وَإِنَّ أَوْلَى وَقُتُ الظَّهْرِ هِئَلُ النَّشَمَصِ، وَإِنَّ أَخْرَ

وقَنَّا حِينَ يُدْخِلُ وَقُتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوْلَى وَقُتُ الْعَصْرِ حِينَ يُدْخِلُ وَقَنَّا، وَإِنَّ أَخْرَ

وقَنَّا حِينَ تَدْخُرُ النَّشَمَصِ، وَإِنَّ أَوْلَى وَقُتُ النَّشَمَصِ حِينَ تَذْدَخُ النَّشَمَصِ، وَإِنَّ أَخْرَ

وقَنَّا حِينَ يَغْيِبُ الْأَلْفِ، وَإِنَّ أَوْلَى وَقُتُ الْأَلْفِ حِينَ يَعْقِبُ الْأَلْفِ، وَإِنَّ أَخْرَ

وقَنَّا حِينَ يَتَنَصِّفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوْلَى وَقُتُ الْفَجَرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجَرُ، وَإِنَّ أَخْرَ وَقَنَّا

حَيْنَ يُطْلَعُ النَّشَمَصُ.
المختار من مستند أبي هريرة

۸۵۴—۲ \(٢/۲۲۳\) حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عمَّان بن فضيل، حدَّثنا ضرار، وهو أبو سنان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، قال:
قال رسول الله ﷺ:
«إِنَّ اللَّهِ يَقُولُ: إنَّ الصوْم لَي، وأنا أجزي به، إنَّ للصائم فرحتين: إذا أنفِر فرح، وإذا قَضَي الله فجِزاء فرح، والذي نفس محمَّد بِيده، خَلُوفٌ نَّمَّ الصَّائم أَطِيب
عَنْدَ الله مِن رِيحِ المسَّك.»

۸۵۵—۲ \(٢/۲۳۳\) حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عمَّان بن جعفر، أخبرنا
معمر أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن فضول، عن أبي هريرة، قال:
أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقْتِ الأَسْوَدِينَ فِي الصَّلاةِ، فقَلِتْ لِيحيى: مَا يعِني بِالأسْوَدِينَ؟
قال: اللَّهُ حَيَّ الْعَقِبَ.

۸۵۶—۲ \(٢/۲۳۳\) حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبد الأعلى بن
عبد الأعلى، عن معمر، عن عمَّان بن زياد، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
إِنَّا أَنْتُوْنَى أَحَدَكْمْ فَلِيُبْتَغِيَ بِمِيَانِهِ، وَإِذَا خَلَعَ فَلِيُبْتَغِيَ بِشَيْهُ، وَقَالَ: اسْتَعْلِمْهَا جَمِيعًا،»

۸۵۷—۲ \(٢/۲۳۳\) حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبد الأعلى، عن معمر،
عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
تَفْضِلُ الصَّلاةِ فِي الجَمِيعِ عَلَى صَلاةِ الرَّجَلِ وَحْدَهُ خَمسُ وَعَشَرُينَ، وَيَجْتَمَع
مَلائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلائِكَةُ الْخَلِيْلِ فِي صَلاةِ الْفَجَرِ.

ثم يقول أبو هريرة: أقرأوا إن شئت: «وَفَهْرُانُ الْفَجَرِ إِنَّ فَرْآنَ الْفَجَرِ كَانَ مَشْهُودًا».

(١) الخلف: تقدم المعنى في هامش حديث ۵۱۸.
(٢) أنعمها: أي البس النعل في القديمين جمعا.
(٣) سورة الإسراء: ۸۸.
858 - [2/233] حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّيْثٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سُعِيدَ بْنِ الْمُسْبِبِ، عَنْ أَبِي هَرْبَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِبَاطٌ، وَمَنْ انتَظَرَ حَتَّى بُرَّغَ مِنْهَا فَلَهُ قِبَاطٌ.
قالوا: وَمَا الْقِبَاطُانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَلِيلِينِ العَظِيمِينَ."

859 - [2/234] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سُعِيدَ بْنِ الْمُسْبِبِ، عَنْ أَبِي هَرْبَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

"لَا نَثْدِّقُ الرَّاحَلَ إلَّا إلَى ثَلاَثٍ مَسَاجِدٍ: إلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَنْصَرِيِّ."

860 - [2/234/234] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سُعِيدَ، عَنْ أَبِي هَرْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"مِثْلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الزَّرْعِ، لَا تَزَالُ الْرِّيحُ مُثَلَّةُ، وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبهُ الْبَلَاءَ،
وَمِثْلُ الْمَنْافِقِ كِشْجِرَةَ الْأَزْرَةِ، لَا تُهْزَى حَتَّى تُسْتَحَضَّدُ "

861 - [2/234] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَهْدَيْنِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي هَرْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

"مِنْ هُمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلَهَا كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً، فَإِنَّ أَعْمَلَهَا كَتَبَ لَهُ بَعْضًا أَمِنًا، إِلَى سِبْعَاءَةٍ، وَسِبْعَةً أَمِنًا، فَإِنَّ لَا يَعْمَلَهَا كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً، وَمِنْ هُمّ بِسِيْطَةٍ، فَلَمْ يَعْمَلَهَا لَا يَكُتِبَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ أَعْمَلَهَا كَتَبَ عَلَيْهِ سِيْطَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّ لَا يَعْمَلَهَا لَا يَكُتِبَ عَلَيْهِ."

(1) الأزرة يفتح الهزة وسكون الواو: شحر معروف بالشام ويسمي بالعراق الصنوير، والصنوير إما
هومره وسمي الشحر باسم مهره.
(2) في المطبوع: (لم تكتب).
المتخب من مسند أبي هريرة...

862 [124/2] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا عمرو بن الهيشم، حَدَّثنا ابن أبي ذئب، عن عجلان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. قال: إني أنظر - أواني لأنظر - ماء ورائي، كأنظر إلى ما بين يديّ، فسُوا صفوكم، وأحسنوا ركوعكم وسجودكم.

863 [125/2] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ، قال أبي: وَمَعْمَر بن جعفر، حَدَّثنا شعبة قال: سمعت العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

"ما نقصت صدقة من مال، ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزّا، ولا انواضع." (1)

864 [125/2] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن العلاء، ابن جعفر، حَدَّثنا شعبة قال: سمعت العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ، اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، محبة للكسب.

"وَقَالَ ابن جعفر: البركة." (2)

865 [125/2] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ، إلا أدلْكم على ما يرفع الله به الدرجات، ويكفّر به الخطايا؟ إسْبَاغ الوضوء.

(1) كذا ورد ويظهر فيه النقص. ونقل عنه في المسند 126/2، ما نقصه: وما نواضع أحد الله إلا رفعته الله. وفي صحيح ابن حبان 126/4، ما نقصه: ولا نواضع أحد الله إلا رفعه الله، وفي الاستذكار 127/8، ما نقصه: ولا نواضع رجل إلا رفعه الله.

(2) منفقة: من النفاق، وهو الرواج، ضد الكساد. السلاعة: المناع. الخلق: النقص والفخور والإبطال.
في المكاره، وكترة الخطا إلى المساجد، وانتظام الصلاة بعد الصلاة.\\n\\n٢٨٦٧ - [٢٣٦/٢] حددتنا عبد الله، حددني أبي، حددنا ابن أبي عدي، عن حيد، عن بكر، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال:

"لقيت النبي ﷺ، وأنا جنب، فمشيت معه، حتى قعد، فانسالت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أينت كنت؟ فقلت: لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجلس إليك وأنا جنب، فانطلقت فاغتسلت، فقال: سبحانه الله! إن المؤمن لا ينسج.

٢٨٦٨ - [٢٣٦/٢] حددتنا عبد الله، حددني أبي، حددنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

"إني أمرأتين من بني هذيل رمت إحداهما الأخرى، فألقته جنينا، فقضى فيها رسول الله ﷺ بغرة عبد أوامة.

٢٨٦٩ - [٢٣٦/٢] حددتنا عبد الله، حددني أبي، حددنا عبد الرحمن، حددنا مالك، عن الزهري، عن أبي أدريس، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:

"من توضأ فليمثر، ومن استَجَمرَ فليجوّر".

٢٨٧٠ - [٢٣٦/٢] حددتنا عبد الله، حددني أبي، حددنا عبد الرحمن، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن هفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ما بين بني ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي".

---

1) الخطأ: جمع خطوة.
2) الاستحجار: النموض بالحجار، وهي الأحجار الصفراء، فليجوّر: أي احمر الحجار التي تستنج بها مفروضاً.
المتخب من مستندا في هريرة

عن إسحاق بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«كل ذي ناب من السبع فأكله حرام.»

871 - [2/ 236] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن سفيان، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"لويعلهم الناس ما الساءة والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستبهوا عليه، لا استبهوا عليه، ولويعلوا ما この التهيج، لاستباقوا إليه، ولويعلوا ما في العشاء والصباح، لأنهم وليحبو.»

872 - [2/ 237] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن مالك ورواه، عن منطلق، عن عبد الرحمن قال روح بن ممزر: عن سعيد بن يسار، قال: روح ابن الحباب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«إن الله نبارك وتعالى يقول - قال روح: يوم القيامة - أين المتحابون بجعل ي؟ اليوم أظلمهم في ظل، يوم لاظل إلا ظلي.»

873 - [2/ 237] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة الزرقي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال في ماء البحر:

«هو الطهور ماؤه، الحلول ميتته.»

(1) التهيج: التبكر إلى كل شيء والمبادرة إليه، آراد المبارة إلى أول وقت الصلاة. ولحيوا: الحيو:

أن يمشي على يده وركيه أواسته.

(2) توضيح: الحديث ضعيف، لم يجعل به، وذلك لجهالة صفوان بن سليم حيث لم يذكر كتب الرجال، وفي سعد سلمة المخرومي من ابن ابن الأعرق، وقال عبد الله بن سلمة، وقال: كثير من سلمة بن عبد الله روى عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، عن حديث الطهور ماؤه. وروى -

89
765-2738/2
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكِ
عَنْ دَاوُدَ بْنَ الصَّحِيْحِ، عَنْ أَبِي سَفِيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ رَحْمَةَ خَالِصًا فِي الْعَرَايَةَ أَنَّ تَبَاعَ بَخَرْصَهَا، فِي خَمسَةٍ أُوْسِقُ، أُوْمَامُ في
دُونَ خَمْسَةٍ.

765-2738/2
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ،
حَدَّثَنَا يَحْيَىَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبِي: وَأَبْوَادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَن
يَحْيَى عِنْدَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ – الْمَعْنِيُّ – قَالَ:
لَعَلَّيْنَفَتُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِمْ، فَحَمَّدَ اللَّهُ
وَأَثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَن مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ،
وَإِنَّا أَحْلَثُ لِسَاعَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، ثُمَّ هِيَ حَرَامُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يَضُرُّ شَجَرَهَا،
وَلَا يَنَتِحُ صَيْدَهَا، وَلَا يَلْتَقِتُ هَاذَهَا إِلَّا مَنْ شَرَّدَ، وَمِنْ قَتَلَهُ قَتَلَ، فَهَوْيَبْخَيْرُ النَّظَرِينَ:
إِمَّا أَنْ يَفْتَدُوا، إِمَّا أَنْ يَقْتُلُونَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمِينِ، يَقُولُ لِهِ: أَبُو شَاهَةُ، قَالَ: يَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا أَكْتَبَوْا لِي، فَقَالَ عَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلَّا الْاِلْدَحَرُ، فَإِنَّهُ لِقِيْوَرَانِ وَبِوَاتِنَاءَ.

---

عن صفين بن سليم. قال ابن عبد البر: هو غير معروف بحمل العلم. وقال عبد الحسین في
الأحكام: لا يعلم روى عن غير صفين بن سليم. وقال: من هذه حاله فكيف يخرج حديثه... إلى
آخر كلامه. وال opinion ابن أبي بردة: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ الْحَدِيثُ: »هُوَ الْطُهْرُ مَآوَهُ الْحَلَّ مِنْهُ، رُوِاهُ
عن سعيد بن سلمة المخزوی. قال الشيخ تقي الدين في الإمام، وفي شرح الأحكام: إنَّ مَن
جمعة ما أعرَبه هذا الحديث دعوى الجهالة في سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة. راجع (مِيزَان
الاعتقاد: 4:146). هذا في شأن الحديث، وأما دلالة الباقورة الشارة إلى أن ماء الظهير لشبيهة
ملوحة ماء البحر ولعله يتراءى أنه مضاف للملوحة التي فيه، والضاح طاهر غير مطهر، فأراد
النبي ﷺ رفع هذه الشهيرة، وأن ميته خلال كون منخرج من و يؤخذ حياً، بعد موته حلالاً، أي
حكم ما يوجد من ماء البحر هو حكيم ما يوجد من الأنهار، على أن بيئة البحر بعيدة عن مخلقة
الناس وقت النص، فهو إشارة إلى أن الأحكام ماء البحر كأحكام ماء الأنهار.
فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر.

876 ـ [2/238] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن...

سعيد بن المسبت، عن أبي هريرة:
أن النبي ﷺ نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خبطة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتفكّى مافي صفحتها أو إلاإنها، ولتنكح، فإنها رزقها على الله.

877 ـ [2/239] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك - أخبرنا محمد بن أبي حفص، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
لا تأنوا الصلاة وأنتم تسكونون، ولكن امشوا إليها وعليكم السكينة، فها أدركم فصلوا، وأما فلكلم فأشمروا.

878 ـ [2/239] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن...

سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:
صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواء، إلا المسجد الحرام.

879 ـ [2/239] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري.

(1) حسب: أي منع. لا يقصد: لا يقطع، أبو شاه: هوفناري من فرسان الفرس، الذين يلعبون على ماspo إلى اليمن عم الرسول هو العباس بن عبد المطلب. الإذخر: نبت سروج عند أهل مكة.
(2) الحاضر: المقيم في المدن والقرى. البادى: المقيم بالبادى. الصحافة: تقدم المعنى في هامش حديث 376. وفي المطبوع: (لتكفيف).
عن سعيد، عن أبي هريرة:

«لْيَرْفِعَ النُّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال: اللهم أنت الويلد بن الوليد، وسلامة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، اللهم اشدد وتأكل على مصر، واجملها عليهم سنين كسي يوسف.

880- [2/141] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثنا سفيان، عن الزهري، عن

أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:


881- [2/141] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثنا سفيان، عن الزهري، عن

عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنه قال:


882- [2/142] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثنا سفيان، عن العلاء، عن

أبيه، عن أبي هريرة:

«فأن رسول الله ﷺ مر بolic|d ببيع طعاماً، فسأله: كيف تبيع؟ فأخبره، فأوله إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله ﷺ:»
المتخب من مسند أبي هريرة

ليس منه من غث.

883- [2/ 242] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به، قال: قال رسول الله ﷺ:

لا تلقوا البيع، ولا تضيروا الفنادق والأبل للبيع، فمن اتبعها بعد ذلك، فهؤلاء النظرين: إن شاء أمسكه، وإن شاء ردّها بصاع ثمر، لا سمرة.

884- [2/ 243] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: لا يصلا الرجل في الشوب الواحد ليس على منكبته منه شيء، وقال مرة عائقة.

885- [2/ 244] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

لو أن رجلًا أطع، وقال مرة: لو أن امرأة أطع بغير إذن، فخذته بحصاة، ففتقن عينه، ما كان عليك جناح.

886- [2/ 245] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

والأله] لأن يأخذ أحدكم حبلاً في حطب، فِيحمله على ظهره، فبأكل أوينصق، خير له من أن يأتي رجلاً أغنيه الله من فضله، فسأسأله، أعطاه أومنعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى.

_____________________________

(1) الهمي عن المصادر: وهو أن يربط أخيل الناقة أوالشاة، وترك من الحلب يومين والثلاثة، حتى يجمع لها ليين، ففيذ مشترها في قيمتها، لما يرى من كثرة لنفسها، فضن منها أنه لن ي пользу لها.

خبر النظرين: أي خير الأمرين. النساءاء: الخلافة.

(2) فخذته: الحذف الرمي بالحصاة.
سند الخصم في ما انتخب من مسند الإمام/ ج 2

887 - [2/243] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ:

"لا يسرق حين يسرق وهم مؤمنون، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهم مؤمنون، ولا يزني حين يزنى وهم مؤمنون".

888 - [2/245] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي ﷺ:

"ولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواد عند كل صلاة، وتأخير العشاء".

889 - [2/247] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون، عن ابن وهب، حدثنا عمرو، أن بكيراً حدثه، عن العجلان - من فاطمة - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"للمملوك طعامه وكمامته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق".

890 - [2/247] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"ذرؤني ما تركتم، فإنها هلك من كان قبلكم بكثير سؤالهم واختلافهم على أبطاهم، ما نبتكم عنه فاتهموا، وما أمرتمكم فاتروا منه ما استطعتم".

891 - [2/247] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

"إني أنا لكم مثل الولد، إذا أتينتم الغائط فلانستقبلوا القبلة ولانستبدروها، ونفى عن الروث والرمة ولا تستطيب الرجل بيمينه". 

1 لا تستطيع: من الاستطاعة والإطاعة: كتابة عن الاستئناف، سميها من الطب، لأنه يطيب.

حسده بإزالة ماعله من الحب بالاستئناف، أي يظهره.
المتخب من مسند أبى هريرة

892- [2/47] حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُكْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بُكْرِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هَرَيرَةَ:

"يَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ: تَسْجَدُ فِي اِنْسَقَطٍ وَيُلُوقُ (أَفْرَأَ) "

893- [2/48] حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ أَيُوبٍ، عَنْ أَبِنِ سَيْرِينِ، قَالَ:

"يَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ: فَلَمْ تَسْجَدَ فِي اِنْسَقَطٍ وَيُلُوقُ (أَفْرَأَ) "

893- [2/48] حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ أَيُوبٍ، عَنْ أَبِنِ سَيْرِينِ، قَالَ:

"يَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ: فَلَمْ تَسْجَدَ فِي اِنْسَقَطٍ وَيُلُوقُ (أَفْرَأَ) "

894- [2/48] حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، عَنْ أَيُوبٍ، عَنْ أَبِنِ سَيْرِينِ، قَالَ:

"يَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ: فَلَمْ تَسْجَدَ فِي اِنْسَقَطٍ وَيُلُوقُ (أَفْرَأَ) "

895- [2/48] حَدَّثَنَا عَبَدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا سَفِيَانُ، حَدَّثَنِي أَبِنُ عَمِّي، شَيْخُ مِنْ قَرِيشِ، سَهْمِيَ، سَمَّعَهُ عَنْ عَمِّي، عَنْ أَبِي هَرَيرَةَ، قَالَ:

"يَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتُهُ: فَلَمْ تَسْجَدَ فِي اِنْسَقَطٍ وَيُلُوقُ (أَفْرَأَ) "

90

(١) أي في سورة الإخلاص واللفظ.
(٢) حَفَلَةُ: هي المصرة.
(٣) في العديد من المصادر: أبي عيصن.
(٤) سورة النساء: ١٢٣.
سنده الخصام في ما انتخب من مسند الإمام/ج

796 - [248/2] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن
ابن منه - يعني وها - عن أخيه، سمعت أبا هريرة يقول:
ليس أحد أكثر حديثاً عن رسول الله ﷺ، مني، إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان
يكتب، وكنت لا أكتب.

797 - [249/2] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن إسحاق بن
أمية، عن أبي عمرو بن حرب، عن أبي عبد الله، قال مره: سمعت أبا هريرة
يقول: قال أبو القاسم:
"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاه وجهه شتيناً، فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً،
فإن لم يكن معه عصاً، فليخط خطأ، ولا يضمه ما مرت بين يديه".

798 - [249/2] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن إسحاق بن
أمية، عن أبي عمرو بن حرب، عن أبيه، عن أبي هريرة، يرفعه، فذكر معتاه.

799 - [249/2] وقال: عبد الرزاق: أخبرنا معاذ، والثوري، عن إسحاق بن
أمية، عن أبي عمرو بن حرب، عن أبيه، عن أبي هريرة، يرفعه، فذكر الحديث.

800 - [249/2] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان، حدثني عبد الله بن
أبي زيد، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: حسن:
اللههم إني أحبه، فأحبه، وأحب من يحبه.

801 - [250/2] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن أدريس قال: سمعت
عمرو بن سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"أكمل المؤمنين إياها أحسنهم خلقًا، وخيرهم خيارهم لنسائهم".

(1) أقول: الحديث ذكره المؤلف في هامش النسخة بدون سند ولذا حصلت سند بين مقوفتين.
(2) في بعض النسخ: العذری.
المتخب من سنن أبي هريرة

۹۰۵ - [۲۲۵] حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، حدّثنا عبده، حدّثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«أوتيت جوامع الكلم، وجعلت في الأرض مسجداً وظهراً.»

۹۰۶ - [۲۲۵] حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، حدّثنا إسحاق، حدّثنا القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة:

«أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فينجح أمامه؟ أجيب أحدكم أن يُستقلّ فينجح في وجهه؟ إذا نجح أحدكم فلننجح عن ساره أوتحت قدمه، فإن لم يجد فليلتفل هكذا في ثوبه.»

فوصف القاسم: فنفث في ثوبه، ثمّ مسح بعضه بعض.»

۹۰۷ - [۲۲۵] حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، حدّثنا إسحاق، عن ابن جريج، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أنّ أبا السائب أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله ﷺ:

«من صلى صلاة لم يقرأ فيها أسم الكتاب، فهي خذاج، غير ثام... الحديث.»

۹۰۸ - [۲۲۱] حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة:

«سأل رسول الله ﷺ: أي النساء خير؟ قال: الذي تسأّر به إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيها يكره، في نفسها وماله.»

۹۰۹ - [۲۲۱] حدّثنا عبد الله، حدّثنا أبي، حدّثنا أبو معاوية، وابن نمير، قالاً:

حدودنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) ينفع: من النعاحة: هي الزيّنة التي يخرج من أصل الفم، مما يلي أصل النعاع.
ديـقول الله: أنا مع عبـدي حين يذكـركني، فإن ذكرـي في نفـسي، وإن ذكرـي في ملاء، ذكرـي في ملاء خير منـهم، وإن اقترب إـلي شباراً، اقتربت إـليه ذراعاً، وإن اقترب إـلي ذراعاً، اقتربت إـليه باعـاً، فإن أتـاني بمشي، أنيه هرولة.

وقال ابن نـمـر في حديثه:

"أنا عند ظن عبـدي يـي، وأنا معه حيث يذكـركني.

707 - [261] حدثـنا عبد الله، حدثـني أبو حذفـناء أبو معاوية و🔍 قالـا:

 حدثـنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

كم مضى من الشهر؟ قال: قلنا مضت ثـنّان وعشرون وـيـقي ثـان، قال رضوان الله ﷺ: لا بل مضت [منه] ثـنّان وعشرون، وـيـقي سـبع، اطـبوها اللـيلة.

قال يـعـلـ في حديثه: الشهر صـع وعشرون.

808 - [262] حـدثـنا عبد الله، حـدثـني أبو حذفـناء أبو معاوية، حدثـنا الأعمش - واـلى نـمـر، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هـريرة، قال: قال رضوان الله ﷺ:

"من نفس عن مؤمن كرمة من كرب الدنيا، نفس الله عز وجل كرمة من كرب يوم القيامة، ومن ستر سراً ستـره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر عن معصـر يـسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلمـس فيـه علم سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، ومارفعهم قوم في بيت من بيوت الله، يتنون كتاب الله، ويتبادلونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيـتهم الرحمة، ووفقهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن أبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه.

----------------------------------------

(1) في بعض النسخ: علي

(2) من نفس: من التفسير أي فرج عنه.
المنتهب من مستند أبي هريرة

۱۰۰۹ - [۲۵۴/۲] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ، حَدَّثَنَا
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولانظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدرو نعمة الله».

قال أبو معاوية: عليكم.({1})

۱۰۱۰ - [۲۵۴/۲] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا رَبِيعٌ بن إِبْرَاهِيمٍ، قَالَ أَبِي:
وهو أخو إسحاق بني إبراهيم - يعني ابن علية - قال أبي: وكان يفضّل على أخيه، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «رَغِمَ أنف رجل ذُكِرتَ عنه فلم يصل علي، ورَغِمَ أنف رجل دخل عليه رمضان فانسخ قبل أن يغفر له، ورَغِمَ أنف رجل أدرك عندبه أبوه الكبير فلم يدخل له الجنة».

قال ربيعي: ولا أعلم إلا قد قال: «أو أحدثها».({2})

۱۰۱۱ - [۲۵۴/۲] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّيْق، حَدَّثَنَا مَعْمُرٌ،
عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدركها من الصحيح قبل أن تنطبع الشمس فقد أدركها».({3})

۱۰۱۲ - [۲۵۵/۲] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَعْمُرٌ بن أَبِي عَدِي، عن
ابن عون، عن عمر بن إسحاق، قال:

(1) لا تزدروا: الاشتراة: الاحتقار والانتقاص والعب.
(2) وأرغم الله أنفه: أي أضمه بالرغبام، وهو النراب. هذا هو الأصل ثم استعمل في الذل.
(3) في بعض النسخ: أدرك.
كنت مع الحسن بن علي، فلقينا أبو هريرة، فقال: أرى أقبل منك حيث رأيت رسول الله ﷺ يقبل. قال: القميص، قال: فقتل سرته.

913- [2/255] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر، حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:

"لا تُنكح المرأة على عينيها، ولا على خالتهما.

914- [2/255] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: من كان له شقص في علوك، فأعطه نصفه، فعلبه خلافه، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في ثمن رقبته، غير مشقوقة.

915- [2/255] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا مسعود، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"يجوز لأمتي عيا حدثت في أنفسها، أو وسست به أنفسها، مالك تعمل به، أو تكلم به.

916- [2/255] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا شعبة، عن قتادة -وابن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"إذا باتت المرأة هاجرة فراشا زوجها باتت تلمعها الملائكة.

(1) في بعض النسخ: قال بالقميص.
(2) قال بالقميص: يعني رفع القميص.
(3) البلقش: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. استسعي: استسعي العبد إذا عتق بعضه، ورق Barney مشقوقة: يريد غير مشقوقة عليه.
(4) في بعض النسخ: مسرب.
قال ابن جعفر: 「حتى ترجع」.

917 - [2/657] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُزَيْدُ، أَخْبِرَنَا ابْنَ أَبِي ذَنَبَ,

عن أبي الوليد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

"إذا أعتمض فخقنوا، فإن فكم الكبير والضبع والصغير."

918 - [2/657] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُزَيْدُ، أَخْبِرَنَا مَحْمَدُ بن

عَمْرٍٰ، عن أبي الحكم مولى اللَّيْثِين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا سيِّبٍ إلا في خَفٍّ أو حافر.»

919 - [2/657] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُزَيْدُ، أَخْبِرَنَا مَحْمَدُ، عن

مُوسَى بن يسّار، عن أبي هريرة- وعن أبي الزناد، عن الأعوجر، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ:

الصيام جَنَّةٌ، وإذا كان أحدكم يوماً صائماً فلا برث ولا يجهل، وإن مرمى

قَالَهُ أُوْشَاقُهُمْ فَلِيَقُلُ: إِنِّي صَائِمُ إِنِّي صَائِمٌ.

920 - [2/657] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُزَيْدُ، أَخْبِرَنَا مَحْمَدُ، عن

مُوسَى بن يسّار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

وَالَّذِي نَفَسُ مَحْمَدُ بِهِ، خَلُوفُ فِمَ الصَّائِمِ أَطِبَ عند اللَّهِ مِن رِيحِ النَّسْكِ.

وقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

بِيَقَولِ اللَّهُ ﷺ: كُلُّ عَمَلٍ ابْنَ آدَمِ لَهُ إلا الصَّيامُ فُهُولٌ، وَأَنَا أَجْزِيهِ بِهِ، إِنَا

يَتَرَكُّ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِن أَجْلِ، فَصِياَمُهُ لَهُ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، كَلِّ حَسَنَةٍ بِعَشْرٍ أَمْثَالَهَا،

إِلَى سَبِيلَةٍ ضَعِيفَ، إِلَى الصَّيامِ فُهُولٍ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ."

(1) في بعض النسخ: عمرو.
261 - [2/257] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو، حَدَّثَنَا يُزِيدُ، أَخِيرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي الْزَّنَادِ، عَنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: أَبُو القَامِسُ، عَنْ أَبِي الْزَّنَادِ، عَنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخِيرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي الْزَّنَادِ، عَنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: نَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَجَلَّ، مَا أَخْلَصُ أَمْثَالًا أَحِمَّاهَا، مِنْ أَحَصَاهَا دَخَلَ الْجَهَنَّمَةَ، إِنَّهُ وَتَرَى يُحِبِّ الْوُتْرَ.  

262 - [2/258] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو، حَدَّثَنَا يُزِيدُ، أَخِيرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي الْزَّنَادِ، عَنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَخِيرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي الْزَّنَادِ، عَنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: مَنْ لَا يُشَكِّرُ النَّاسَ لَا يُشَكَّرُ اللَّهُ.  

263 - [2/258] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو، حَدَّثَنَا يُزِيدُ، أَخِيرُنَا هِشَامٍ، عَنْ أَبِي الْوَهَابِ، أَخِيرُنَا هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، آَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هَرِيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنِّي رأى الليل ثلاثةً: رأى الليل إلى سهاء الدنيا، يقول: من ذا الذي يدعوونه فاستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرون فأغفر له؟ من ذا الذي يسترزقن فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكتشف عنه، حتى ينفجر الفجر.  

265 - [2/258] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو، حَدَّثَنَا يُزِيدُ، أَخِيرُنَا هِشَامٍ، عَنْ أُمِّهِ.  

---

1) توضيح: نزل الله سبحانه إلى الأرض، يعني نزل رحمته تعالى على أهل الأرض، أولره إشارة إلى نزل ملك بنادي أهل الأرض هذا النداء، فلله سبحانه منزلة عن الجسدية وعن الشباهية وعسمن كله ما يملأه تزه رينا وتقدس.

102
المتخب من مستند أبي هريرة:

جَعَفَرُ إِلَيْهِ مَعْلُومٌ، أنا سمع أبي هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

"ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيها: دعوة المظلم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده."

926 - [2/58/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدٌ أَخْبَرْنَا هُشَامٌ، عن

جَعَفَرٍ، عن أبي جعفر، أنّه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ:

"أفضل الأعيال عند الله إياها لا شك فيها، غزولا غلول فيه، وحجّ مبرور."

قال أبو هريرة: "حجّ مبرور يكثّر خطاباً تلك السنة."

927 - [2/59/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن رسول الله ﷺ، قال:

"إذا رأيت الهلال فصوموا، وإذا رأيتهم فأطروها، فإن غصّ عليكم فصوموا ثلاثين يوماً.

928 - [2/60/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبَةُ، عن داود بن فراهج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

"ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سبورته.

929 - [2/61/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنِ الْحَبَابَ، أَخْبَرَنِي

أَبُومُرُودُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدَّرِد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

"إذا برز أحدهم في المسجد فليذفنه، فإن لم يفعل، فليزج في نوبه.

930 - [2/62/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يُونِسٌ، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال:

"ذكروا عند النبي ﷺ رجلاً - أو إن رجلاً - قال: يا رسول الله إن فلاناً نام.

103
البارحة ولم يصل حتى أصبح، قال: بالشيطن في أذنها، ۹۳۱

"حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرِ،
عن همام بن متيه، أخه وهب، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:
"مَظْلُومٌ أَعَلَى مِنْ عِبَارَةٍ."

۹۳۲ - [۲۲۰] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْنُ نَمْرِ، وَيُزَيدُ، قَالَ:
أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"فَجَرَتْ أَرْبَعَةُ أَهْبَارٌ مِّنَ الْجَنَّةِ: الْفَرَاتُ، وَالنَّبِلُ، وَالسَّيَاحُ، وَجِيَحَانَ".۹۳۳

۹۳۴ - [۲۲۱] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يُزَيدُ، وَابْنُ نَمْرِ، قَالَ:
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي سَلْمَةٍ، عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
"غَيْرُوا الشَّيْبًا، وَلَا نَشَبُوهُ بِالِيَهُودِ وَالْيَهَودِ".

۹۳۵ - [۲۲۱] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ
أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"النسبيح للرجال، والنسيق للنساء".

۹۳۶ - [۲۲۱] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا فَضْلٍ، يَعْلَى
ابن غزوان - عن ابن أبي نعيم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

(۱) توضيح: إشارة إلى رأس السجادة يعنى الخلافة لصلاة الصحابة وقيام الليل، وإذا كان الأمر
كذلك فكيف القبول بعد أن رسول الله ﷺ نام عن صلاته، فهل هو موضع أو ما أصاب الرجل
الذي نام عن صلاته؟ فحاشا رسول الله ﷺ أن يرتقب العمل الشنيع الذي يوسع عليه من يرتقبه،
فكيف يتم هذا مع مذكوره من نوم النبي ﷺ عن صلاته؟ وشبيه أن ذلك سهم يجوز عسلمي بشكر
فغير مقبول لبحث ليس هنا معله. وقد أشارنا له علاقة بالسماح في هامش حدث ۲۴۶ فراجع.
(۲) في بعض النسخ: العين. والمظل: أي التسويف والمذيفة بالعدة والدين وليانه.
(۳) في بعض النسخ: وسائح.
الفضة بالفضة مثلاً مثلًا، وزنًا وزنًا، والذهب بالذهب وزنًا وزنًا، مثلًا
بمثل، فمن زاد فهو ريا، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها.

936 - [2/262] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثا أبو كامل، حديثا حمد، عن
سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من صلى على مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات.»

937 - [2/262] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثا أبو كامل، حديثا حمد، عن
سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه، إلا جعل صنائع يحمى عليها في نار
جهنم، فتكوي بها جبهته ووجهه وظهره، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار،
وما مان صاحب غنم لا يؤدي حقها، إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح
بها بقاع قرى، فتنحته بقرورها وتطه من أظافرها، ليس فيها عقصاء ولا لجلاء،
كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار،
وما مان صاحب إبل لا يؤدي حقها، إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح
بها بقاع قرى، فتطه من أظافرها، كلما مضت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم
الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله،
إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم سُئل عن الخيل؟ فقال: الخيل معقود في نواصيها
الخير إلى يوم القيامة، وهي لرجل أجر، ولرجل ستر وجمال، وعلى رجل وزر، أما

(1) كذا وصحبه: عن أبي صالح.
الذي هو له أجر، فرجل يتخذه بعدًا في سبيل الله، فما غيّت في بطونها فهوله أجر، وإن مرّت به فشيّبت منه، فما غيّت في بطونها فهوله أجر، وإن مرّت فها أكلت منه فهوله أجر، وإن استنت شرفًا، فله بكل خطوة تخطوها أجر، حتّى ذكر أرواتها وأبواتها، وأما التي هي له سر وجمال، فرجل يتخذه تكريمًا وتجيّلاً، ولايسنى حق بطونها وظهورها، وعشرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر، فرجل يتخذه بذخًا وأشرًا، وريّة وطرفة، ثمّ سُمّى عن الحمر؟ فقال: ما أنزل الله عليه إلا الآية الفضّلة الجامعة: «فَمَن يَعْمَل طَائِلًا ذَرَةً خَيْرًا يَزَاهِرُهُ وَمَن يَعْمَل طَائِلًا ذَرَةً خَيْرًا يَغْلِبُهُ» (!).

938 - [2/263] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُوكَامْل، حَدَّثَنَا زَهْيَرَ،

حادثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ: «إذا قام الرجل من مجلسه ثمّ رجع إليه فهو أحق به». 939 - [2/263] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُوكَامْل، حَدَّثَنَا زَهْيَرَ،

حادثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ: «من نام وفيه غمر ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه». (!)
المتخب من مسند أبي هريرة

40 - [2/263] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبو كَبْلَام، حَدَّثَنَا حَماد، عَنْ ثَابِثِ الْبِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَثَانِ النَّهْدِيِّ، أَنَّ أَبَا هَرِيرَةَ قَالَ:

"قَالَ سَمَعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: صَوْمُ شَهْرِ الْشَّيْبِ، وَتَلَاثِيَةٌ أَيَامٌ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، صَوْمُ الْفَلَى".

41 - [2/264] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبو كَبْلَام، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا إِبْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمَسْبُوقِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ:

"أَيُّ الْأَعْيُونَ أَفْضِلَ؟ قَالَ: إِبْنَانُ بَيْتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: ثُمَّ الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجُّ الْمَيْرَاءِ".

42 - [2/264] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبو كَبْلَام، حَدَّثَنَا لِيَث، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

"يَا نَسَأَةَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تُخْرِقُوا جَارَةً جَارَةً وَلَوْ فَسَنْ شَأَتُ اللهُ".

43 - [2/265] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ إِسْحَاقٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حِيْبَةَ، عَنْ عَرَاكَ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"مِنْ أَدْرَكِ مِنْ الْصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَقُدْ أَدرَكْهَا".

44 - [2/266] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزِاقِ، أَخْبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنَ الزَّهْرِيِّ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَسْبُوقِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ:

"سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْفَأْرَةَ تَقُعُّ فِي السَّمَنَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا".

-------------------------------
(1) في المطوع: (وصوم ثلاثة أيام). وشهر الصيام: هو شهر رمضان.
(2) يا نساء المسلمات: يأتينها نساء المسلمات. الفرسان: هو عظم قليل اللحم، وهو خف السبيع.
كالحافر للذابة، وقد يستعار للشاة.
وأما حوضها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه.

قال عبد الرزاق: أخبرني أبو عبد الرحمن بن بوذويه، أنّ ماعراً كان يذكره بهذا الإسناد، وذكر قال: قال رسول الله ﷺ، وقال: حدّثنا مهمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.

945 - [2/226] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مهمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:

"أنّ النبي ﷺ رأى نخاماً في قبلة المسجد، فتحتها بمروة أوبشية، ثمّ قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يتخذنّ أمامه ولاعن بعينه، فإنّ عن بعينه ملكًا، ولكن ليتوجه عن يساره، أوتحت قدمه اليسرى"\(1\)

946 - [2/226] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مهمر، عن الزهري، عن ابن المُسِّبِب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من أكل من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يؤذينا في مسجدينا، وقال في موضع آخر: فلا يقربنّ مسجدنا، ولايؤذينا بريث الثوم".

947 - [2/226] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مهمر، عن منصور، عن عبد بن أنيس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

"إنّ المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويايس... سمعه... الحديث".

948 - [2/226] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الرزاق، حدّثنا مهمر، عن سهيل بن أبي صالح، [عن أبيه], عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) المروة: حجر أبيض برّاق.
لا يتبدوان اليهود والنصارى بالسلام، فإذا تقدموا في طريق فاضطرارهم إلى أضيقها.

(549 - 2/277) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«من يتخذ كلباً إلا كلب صيد أوزع أو ماشية نقص من أجل كل يوم قيراط».

(550 - 2/277) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:


(551 - 2/277) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت».

(552 - 2/278) حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي بكر، عن القاسم بن حمّاد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن عبد إذا تصدّق من طيب، تقبّلها الله منه، وأخذها بيمينه، ورباها كما يربي أحدكم مهربة أوفصيله، وإن الرجل ليتصدّق باللقمة، فتربي في بد الله».

أو قال: في كف الله - حتى تكون مثل الجبل، فتصدّقوا».

1) أقول: الحديث ذكره المؤلف عفّان في هامش النسخة بدون سنده ولذا حصل سنده بين معقوفين.
953 - [2/269] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معاو، عن الزهري، عن ابن المسب، عن أبي هريرة:

«أن النبي ﷺ خطب أم هانى بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله، إن قد كبرت، ولي عيال، فقال: النبي ﷺ: خبر نساء ركب نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات بده.»

954 - [2/271] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معاو، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيشمة، عن أبي هريرة، قال:

«صلح رسول الله ﷺ الأظهر أو العلم، فسلحوه في ركعتين، فقال له ذو النبلاء بن عبد عمرو - وكان حليفا لبني زهرة -: أخففت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي ﷺ: ما يقول ذو النبلاء؟ قلنا: صدق يا بني الله، فأتم جمل الركعتين اللتين نقص».}

(1) أخذه من الحنؤ، وأصله الشفقه، والطف. المواد بدأت يده: ماله ومسكه.

(2) في طبعة شكر: (حماه).

(3) توضيح: الحديث يظهر سهولته، ويصوّره هذه الصورة التي تنقّل من شخصية النبي ﷺ. أي انطلاق، فحوار السباعين، الذي يشير إلى بعض الأحاديث ومنها هذا الحديث بعدم الامتناع عن عامة المقدس، ويصور الحديث مدى الاضطراب الذي حل في جامعات المسلمين بعدما رأوا النبي ﷺ فغافل عن أعظم فريضة فرضها الله تعالى، فالي بناج حركة النبي ﷺ من خلال حياة الشروية ومعاملة مع المسلمين بعد المثال الأول في ميدان أمته، وإذا لم يجد البعض مضيّعا في شخصيته الكربمة فإلى يصوّره بساهم في تقبل هذا الأئة النبي الذي كان يأخذ بأبصار وقلب الناس.

لم يرتكب هذا الحديث أكثر المسلمين، وقد ردوه بما ياسب والواقع الذي عاشه رواه الخير. قال الدهش: أنّ أبا هريرة أسامة عام خبر سنة محب من المحيط وذو البدن استشهد في بدر. راجع (تفسير الأسماء واللغات: 182) (1). وإذا كان الحال كذلك فلم ندرك أبوهريرة ذاك البدن وشهد الحديث؟ وينهض أبوهريرة إلى ابعد من ذلك، فهي بالإضافة إلى أنه ورد على عدد إدراك...
المثبت من مستند أبي هريرة …………

955 - [2/271] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمِرٌ،
عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة - أو أحدهما - عن أبي هريرة، قال: قال:
رسول الله ﷺ:

"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم بَالنَّاسِ فَليُقْفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْضَعِيفُ، وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ،
وَذَا الْحَاجَةَ".

956 - [2/272] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، وَأَبِى بَكْرٍ،
قالاً: أَخْبَرُنَا أَبِي جَرِيْجٍ، أَخْبَرُنَا عَلَاءُ، بَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الإسحاقِ، أَنَّهُ سَمَّى أَبَا هَرِيرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"لَوْ جَعَلَ الْخَمْصِرَ وَلَا تَغْرَبَ عَلَى بُيُوتٍ أَفْضِلُ مِنْ بُيُوتِ الْجَمِيعَةِ، وَمَا مَانَعَ دَابَّةً إِلَّا
تَفْرَعُ لِيْلَةَ الْجَمِيعَةِ، إِلَّا هَذِهِ الْبَناتِينَ مِنْ الْمِنْسَانِ وَالْإِنْسَانِ، عَلَى كُلِّ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ
الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ، يَكْبِتُانَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، فَكَرِجَ قَدَّمِ بَدْنَة، وَكَرِجَ قَدَّمُ بَقْرَةٍ، وَكَرِجَ قَدَّمُ شَاةٍ، وَكَرِجَ قَدَّمُ طَالِرَةٍ، وَكَرِجَ قَدَّمُ بَيْضَةٍ، فَإِذَا قَدَّمَ الْإِسْمَاعِ
طَوِيْتُ الصَّحِيفَ".

957 - [2/272] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا أَبِي
جَرِيْجٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلْطَانِ، "الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي سُعْيَدِ الْخَنْدَرِيِّ، وَأَبِي
هَرِيرَةٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

"إِنَّ فِي الْجَمِيعَةِ سَاعَةٌ لَا يَوَافِقَهَا عَبْدُ مَسْلِمٍ يَسَلُّ اللَّهُ ﷺ ﰲهَا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَاهٍ

(1) أَبو هُرِيرَةَ ذِي الْبَيْنِ فَإِنَّهُ يَوْكَدُ اضْطَرَابَ أَبِي هَرِيرَةَ لِروَايَتِهِ الْخَيرِ قَالَ: وَقَدْ اضْطَرَبَ أَبو هُرِيرَةَ
في هذِهِ الْحَدِيثَ وَتَعْارَضَتْ أَقْوَالُهُ، فَعَرَضَ بَعْلُهُ بِقُوَّةٍ: صَلِّي بَيْنَ اثْنَيْنِ، اًٰحِدَّ صَلاَةَ الْعَشِيَّةَ أَمَا الْعَشِيرَةُ وَأَمَا
الْعُصَرُ، وَتَارِيِهُ بِقُوَّةٍ: صَلِّي بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَأَخْرِى بِقُوَّةٍ: بِنَمَا أَصْلِيْنَ وَسَلَفُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ
الْعُشِيرَةُ وَهَذِهِ الْرُّوايَاتُ كَلَّا بِهِ الْبَحْرِي وَرَمَضَانِ، وَأَلْسِفْنَا ١ ١٤٤ (أَبُو هَرِيرَةَ عِمْرَوُ بْنُ مُحَمَّدٍ دُنْيَةٍ حَدِيثٍ).
وها بعد المصري.

958 - [273/272] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر،
قال: [أخبرنا] ابن جريج، أخبروني الحارث بن عبد المطلب - وقال ابن بكر بن عبد
الملك: أن نافع بن جبير أخبره، أن أبا هريرة أخبره، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:
" فمن صلى على جنازة فأتبعها فله قيامان مثل أحد، ومن صلى ولم يتبعها فله
قراط مثل أحد. قال أبو بكر: القراط مثل أحد."

959 - [272/273] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عمرو،
عن أبي بكر، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
"من اشترى شاة مصرية، فإنه يقبلها، فإن رضيها أخذها، وإلا ردّها وردّ
معها صاعاً من ثمرة."

960 - [277/276] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا داود بن
قيس، عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول
الله ﷺ:

ولا تناشدوا، ولا تناشدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع أحدكم على
بيع أخيه، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أمرها والمسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يفرحه،
التقوى هانئ، وأشار بيه إلى صدره، ثلاث مرات - حسب امرئ مسلم من الشر
أن يفرح أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه.

961 - [277/276] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مالك،
عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبا هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) ولا تناشدو: ومعنا أن يزيد الرجل في مğun السعة وهو لا يريد شراءها لبمسامعه غوره فيزيده
زيادة والناشدو خالق، والتداير المحران.
المتخب من مسنداً بيرزة

«ألا أذلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ الخطا إلى
المساجد، وإسباع الوضوء عند المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة،
فذلك الرباط».

٩٦٢ - [٢/٢٧٧] حذّتنا عبد الله، حذّنعي أبي، حذّننا عبد الرزاق، حذّنني
عمير، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«إن الله وتر، يحب الوتر».

٩٦٣ - [٢/٢٧٧] حذّتنا عبد الله، حذّنني أبي، حذّننا عبد الرزاق، حذّننا معمر،
عن الزهري، عن ابن المسكب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا
المسجد الحرام».

٩٦٤ - [٢/٢٧٩] حذّتنا عبد الله، حذّنني أبي، حذّننا عبد الرزاق، حذّننا معمر،
عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
«نبي رسول الله ﷺ عن الدباء، والمزقة، والحنتم، والتقي».

٩٦٥ - [٢/٢٧٩] حذّتنا عبد الله، حذّنني أبي، حذّنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،
أخبرني عصد بن زياد: إذا سمع أبا هريرة يقول:
«كن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم عمراً من عمر الصدقة، والحسن بن علی في
حجره، فعلي فرغ خلقه النبي ﷺ على عائشه، فاسلم لابنه على النبي ﷺ، فرفع

(١) الرباط: يعني أن هذه الخلق تربط صاحبها من المعاصي، ونكفه عن الخمار.
(٢) الدباء: القرع من قطع رأسها بقيت كجمرة قيد فيها. والمزفة: ما قبر بالفط. الحنتم: الجمرة
الصغيرة. التقي: خشب كان أهل الجاهلية يتقروها حتى يصير لها أحواف بنذون فيها، كل هذا
النبي عنه لأجل الظروف. فإنها يكون في الأرض وتسرع الشدة إليها.
النبي ﷺ رأسه فإذا تمر في فيه، فأدخل النبي ﷺ يده فابتزعها منه، ثم قال: أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد.
966 - [2/280] حُدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثُنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزْقِ، حَدَّثَنَا مُعْمَرُ، عن سَهْيَلٍ بْنِ أَيِّ سَلَاحٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هَرِيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مِن شَرْبِ اِلْحُمْرِ فَاجْلِدْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرَبَ فَاجْلِدْهُ، ثُمَّ إِذَا شَرَبَ فَاجْلِدْهُ.
ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلهُ.
967 - [2/280] حُدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثُنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزْقِ، حَدَّثَنَا مُعْمَرُ، عن بَيْنِي بْنِ أَيِّ كَثِيرٍ، عن رَجِلٍ يَقَالُ لَهُ: أَبُو إِسْحَاقٍ، عن أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مِن غَسَلِ مِلَا نَ فَلِيَغْسِلُ.
968 - [2/281] حُدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثُنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزْقِ، حَدَّثَنَا مُعْمَرُ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - وعن ابن المسبب، عن أبي هريرة:
"أَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُتَكَفَّفُ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ مِن رَضْمَانٍ، حَتَّى قَبِضَ اللَّهُ
969 - [2/283] حُدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثُنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزْقِ، حَدَّثَنَا مُعْمَرُ، عن الزهري، عن رجل من بني غفار أنَّهُ سمع سعيداً المقبري يحدث عن أبي هريرة، قال:
"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"الطَّعَامُ السَّاحِرُ، كَالصَّائِمُ الصَّابِرُ".
970 - [2/287] حُدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثُنَا أُيُوبُ، حَدَّثَنَا بْنُ زَكْرْيَا، حَدَّثَنَا شَعْبَةُ,
عن عُمَّهُ بْنِ هِجَادٍ، عن أَبِي حَازِمٍ، عن أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ:
"هِنَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن كَسْبِ الإِمَامَاءِ".
(1) في طبقة شاكر: (مجلد).
المتخب من مسند أبي هريرة

1671 - [2/ 287] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ،

أَبُو إِسْحَاقِ الْيَمِي، عَنْ طَيِّبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبِّاحٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ:

"لَعَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَخْثَشَى الرَّجَالِ الَّذِينَ يَتَشَهَّهُونَ بِالنَّسَاءِ، وَالْمَتَرَجَّلَاتِ مِن

النَّسَاءِ المَتَشَهِّبَاتُ ١٢" بِالرَّجَالِ، وَرَاكِبَ الْفِلَةَ وَحْدَهَا."

1672 - [2/ 287] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامَةٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

وَلَعَنِ الرَّجُلَ بَالْقَيَامِ شَائِعًا، وَرَكَبَ الْفِلَةَ وَحْدَهَا، هَلْ يَا بُلَاءُ بِمَا أَتَى مُؤْمِنٌ، فِي جَسِدِهِ، وَفِي مَلَأِهِ، وَفِي وَلَدِهِ، حَتَّى يَلِقُي اللَّهُ

وَمَا عَلَى مِنْ خَطِيَّةٍ.

1673 - [2/ 288] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَامَةٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"الْبَضَيَاَةُ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ، فَإِذَا كَانَ بعِدَّ ذَلِكَ فُهِمَتْ."

1674 - [2/ 288] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي سَلَامَةٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"سَفِيَانَ، عَنِ الأُمَشَ، عَنْ ذَكَوْنَ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

وَلَانْيَتَلِي جُفَّ الرَّجُلُ قِيَاحًا بَيرِهً، خَلْهُ مِنْ أَنْ يَمِتْلَئَ شَعْرَهُ، "

1675 - [2/ 288] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا سَفِيَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَهَيَانِ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"دَلِّ الْبَيْضَاءَ وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَنَاشِدُوا، وَلَا تَعَاصَدُوا، وَكَوْنُوا عَبَاءِ اللَّهِ إِخوَانًا،

1676 - [2/ 288] حَدَّثَنَا أَبُو سَلَامَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنَ النَّجَّازِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدٍ، حَدَّثَنَا سَفِيَانَ، عَنْ أَبِي الْحَجَافٍ ٢٠، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
من أحبابه فقد أحني، ومن أبلغهم فقد أغضبني، يعني حسنًا وحسينًا.

977

[2/288] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق بن عمر، حدّثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

"وَاللَّهُ لَا يَوْمَنَّ، وَاللَّهُ لَا يَوْمَنَّ، وَاللَّهُ لَا يَوْمَنَّ، قَالَ: أَجَارٌ لَا يَأْمُنُ جَارَهُ بَوَاقِعَهُ، قَالَوا: يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَما ذَاكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ? قَالَ: شَرَهُ."

978

[2/289] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عتاب بن زياد، حدّثنا عبد الله ابن مبارك، أخبرنا معامر، عن همام بن مييه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

"دائمًا كان إذا استنشق أدخل الماء من خريته.

979

[2/289] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أيوب بن النجار، عن طيب

ابن عمّد، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، قال:

"معن رسول الله ﷺ غشيشي الرجال، الذي يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء، المشبهات بالرجال، والمتبلون من الرجال، الذي يقول: لا يتزوجون، والمثاليات من النساء، اللائي يقلن ذلك، وراكب الفلاة وحده، فاشتت ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ حتى استبان ذلك في وجههم، وقال: البائت وحده."

980

[2/290] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يزيد، أخبرنا هشام، عن سهيل، عن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ:

"من قال إذا أمسى ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،"
لم تضره حمة تلك الليلة، قال: فكان أهله قد تعلموها، فكانوا يقولونها، فلقدت

جارية منهم، فلم تجد لها وجوهاً.

981 - [2/290] حديثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبى ذئب،
عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

«كان رسول الله ﷺ إذا شهد جنازة سأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن
قالوا: نعم، قال: هل له وفاء؟ فإن قالوا: نعم، صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال:
صلوا على صاحبكم، فليفتح الله عليه الفتح، قال: أنا أولي بالمؤمنين من
أنفسهم، فمن ترك دينًا فعليًا، ومن ترك مالًا فلورته».

982 - [2/290] حديثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان - يعني
ابن حsein - عن علي بن زيد، عن أنس بن حكيم الضبي، قال: قال لي أبوهريرة:

«إذا أتيت أهل مصرك، أخبرهم أن سمعت رسول الله ﷺ يقول: أؤل شيء مما
يخشى به العبد يوم القيامة صلاتيه المكتوبة، فإن صلى، وإن صلى يزيد مرة: فإن
أتيتها - وإلا زيد فيها من تطوّع، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك».

983 - [2/291] حديثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، عن المساوي، عن
داود بن زيد"، عن أبي هريرة، قال:

«سل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يلتح الناس به النار؟ فقال: الأجواف: القم
والفرج، وسل عن أكثر ما يلتح الناس به الجنة، فقال رسول الله ﷺ: تقوى الله
وحسن الخلق».

984 - [2/291] حديثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا عبد الملك بن

(1) الحجة: السن، وأما تطلق على أثراء الفقر.
(2) في طبعة شاكر: (عن داود بن يزيد، عن أبيه).
قدامة، حدثنا إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إبنا ستاني على الناس سنون خذاعة، يُصدّق فيها الكاذب، ويُكذّب فيها الصادق، ويؤتنم فيها الخائن، ويَخْوَن فيها الأمين، وينطق فيها الرويضة، قيل:

وكما الرويضة؟ قال: السفه يتكلم في أمر العامه.

985 - [2/292] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذهاب، عن عجلان، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:

"ليتهين رجال من حول المسجد لايشهدون العشاء الآخرة في الجمع، أولاً حركن حول بيوتهم بحزم الخطب.

986 - [2/292] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا هشام بن أبي هشام، عن محمد بن الأسود، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"أعطيت أمتي خمس خصائص في رمضان، لم تعطها أمة قبلهم: خلوّ فم الصائم أطيب عند الله ﷺ من ريح المسك، ونستغفر لнемالكة حتى ينظروا، ويزين الله ﷺ كل يوم جنته، ثم يقول: بوشك عبادي الصالحين أن بلقوا أن المؤنة والأذى ويسيروا إليكم، ويضنّ فيه مردة السباطين، فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويتغفر لهم في آخر ليلة، قيل: يا رسول الله ﷺ، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنها يولي أجره إذا قضى عمله.

987 - [2/292] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أخبرنا جعفر بن أبي
المتخب من مسند أبي هريرة

سلماء، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

خرج رجل يزور أخاه له في الله ﷺ في قرية أخرى، فأردص الله ﷺ بمدرجته
ملكه، فقلت: مرح به قال: أين تريد؟ قال: أريد فلاناً، قال: لقربة؟ قال: لا، قال:
فلنعمته له عندك ترى؟ قال: لا، قال: فلم تأتيه؟ قال: إن أحبه في الله، قال:
فإني رسول الله ﷺ، أنه يحبك بحبك إياه فيه».

۹۸۸

۹۸۸ - [۲۲ / ۲۹۲] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني زيد، أخبرنا حماد بن
سلماء، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال يوم
فتح مكة:

«من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن».

۹۹۹

۹۹۹ - [۲۹۳ / ۲۹۲] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني زيد، عن محمد بن
إبراهيم، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

»أدركوا ذكر هادم اللذات.

قال أبو: محمد بن إبراهيم هو أبوبني شيحة.

۱۰۰

۱۰۰ - [۲۹۵ / ۲۹۲] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد، أخبرنا هشام، عن
قنادة، عن أبي ميمونة، عن أبي هريرة، قال:

قلت يا رسول الله، إن، إذا رأيت طابت نفسي وقررت عيني، فأبنبني عن
كل شيء؟ فقال: كل شيء خلق من ماء، قال: قلت: يا رسول الله، أبنبني عن أمر
إذا أخذت به دخلت الجنة؟ قال: أفش السلام، وأطمطم الطعام، وصل الأرحام.

(۱) بمدرجه: المدرجة، الطريق، بدرج فيها، أي يمشي، قولهما: أي خفظه وتراعيها وتربيهما كما يري
الرجل ولده.

(۲) في طبعة شاكر: (هام).
وقم بالليل والناس نائم، ثمّ ادخل الجنة بسلام.

991 - [290/7290] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثه يزيد، أخبرنا جعفر بن سلمان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

الأرواح جنود جنّة، فتعرف منها التلف، ومتناكر منها مختلف.

992 - [290/7290] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثه يزيد، أخبرنا جعفر بن سلمان، وعن عقان، حديثنا حماد، أخبرنا علي بن يزيد، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام، وخاتم سليمان عليه السلام، فتنصّم الكافر - قال عقان: إنف الكافر - بالخاتم، وتجري وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون على خواهبهم، فيقول هذا: يا مؤمن، ويقول هذا: يا كافر).

993 - [290/7290] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثه إسحاق بن يونس، وهو الأزرق، أخبرنا عوف، عن شهر بن حوشن، عن أبي هريرة، قال: سمعته، قال رسول الله ﷺ:

لو كان العلم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس.

994 - [290/7290] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثه إسحاق بن يوسف، حديثنا عوف، عن حمّد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

اطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء، وأطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء.

(1) في مطبة شاكر: (بمن أبي صالح عن أبيه).

(2) المني: أي نصمه به.

(3) في مطبة شاكر: (إسحاق بن يوسف).

(4) في مطبة شاكر: (سمعته يقول).
المتخب من مسند أبي هريرة

۹۹۵ - [۲/۲۷۹] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسَى، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عُجَلَانَ، عَنْ الْقَعَاقِرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

"إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَذَنَّبُوا كانَتْ نَكْتَةُ سُوَادَاءِ فِي قُلْبِهِ، فَإِنَّ تَأْبَيْ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ
صَقِلَ قُلْبِهِ، وَإِنَّ زَادَتْ، حَتَّى يَعَلَّمَلَهُ ذَالِكَ الرَّيْبُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﷺ فِي الْقُرْآنِ:

"كَأَلَّا بَلْ رَآى عَلَى فُلُوِّهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ". (۱)

يَقُولُ شَيْخُ مُحَمَّدٍ: رُوِيَ الْكَلَيْنِيُّ فِي كِتَابِ الْإِيَّامِ وَالْكَفِرُ فِي بَابِ الْذَنْبِ بِإِسْناَدٍ
عَنْ زَرَاعَةٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ﷺ قَالَ: "مَا لَيْسَ إِلَّا وَوْلَا قِلْبِهِ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنَّ أَذَنَبَ ذَنْبٌ
خَرَجَ فِي الْنَّكْتَةِ سُوَادَاءٍ، فَإِنَّ تَأْبَيْ ذَهْبَ ذَلِكَ السُّوَادَاءَ وَإِنَّ تَأْبَيْ ذَهْبَ ذَلِكَ السُّوَادَاءَ
ذَلِكَ السُّوَادَاءَ حَتَّى يَغْطَى الْبِيْضَاءِ فَإِذَا غَطَّى الْبِيْضَاءِ لَمْ يَرَجِعْ صَاحِبَهُ إِلَى خَيرٍ أَبْدًا.

وَهُوَ قَالَ اللَّهُ ﷺ: "كَأَلَّا بَلْ رَآى عَلَى فُلُوِّهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ". (۲)

وَرَوَى فِي هَذَا الْبَابِ بِإِسْناَدٍ عَنْ أَبِي بِصِيرٍ، قَالَ: سَمِيعَ أَبَا عَبْدُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

"إِذَا أَذَنَبَ الْرَّجُلُ خَرَجَ فِي قُلْبِهِ سُوَادَاءٍ، فَإِنَّ تَأْبَيَ اسْتِمْحَتْ وَإِنَّ زَادَتْ حَتَّى
تَغْلِبَ عَلَى قُلْبِهِ فَلَا يَفْلِحَ بِعَدْهَا أَبْدًا". (۳)

۹۹۶ - [۲/۲۷۹] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، أَخْبَرَنَا بِن
عِلْجَانِ، عَنْ الْقَعَاقِرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

الْدِينِ النَّصِيحَةِ، ثَلَاثَ مَرَاتَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولُ اللَّهِ: مِنْ. قَالَ: اللَّهُ،
وَلَأَكْبَارُ، وَلَأَصْحَابُ المُسْلِمِينَ.

(۱) سورة المطافين: ۱۴، الربين: الطبع والدنس.
(۲) سورة المطافين: ۱۴، ۲۷۶/۲.
(۳) الكافي: ۲۷۶/۲.
سنده الخصام في ما النُّخَب من مسند الإمام/ ج2

997 - [2/298] حدَّثنا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنِي محمد، حذَّنِي شعبة، عن
داود بن فراهم، قال: سمعت أبا هريرة يقول:

«ما كان لنا على عهد رسول الله ﷺ طعام إلا الأسودين: التمر والماء».

998 - [2/298] حدَّثنا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنِي محمد بن جعفر، وهاشم
قالا: حذَّنِي شعبة، عن أبي بلال، قال هاشم: أخبرني يحيى بن أبي سليم، قال: سمعت
عمرو بن ميمون - قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي ﷺ: أنه قال:

«ألا أعلماك - قال هاشم: ألا أذلك - على كلمة من كنز الجنّة من تحت
العرش؟ لا قوة إلا بالله، يقول: أسلم عبد واسلم».

999 - [2/298] حدَّثنا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنِي محمد، يعني ابن جعفر -
وهاشم قالا: حذَّنِي شعبة - قال هاشم: أخبرني يحيى بن أبي سليم، سمعت عمرو بن
ميمون - وقال محمد: عن أبي بلال، عن عمرو بن ميمون، عن أبي هريرة، عن
النبي ﷺ، أنه قال:

«من أحب - وقال هاشم: من سرّه - أن يجعل طعم الإبيني فليحب المرء لا
يحبه إلا الله».

1000 - [2/299] حدَّثنا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنِي محمد، حذَّنِي شعبة، عن
المغيرة قال: سمعت عبد الله بن أبي نعم يحدث - قال أبي: إنَّه هو عيسى بن أبي نعم،
ولكن غندر كذا قال - أنه سمع أبا هريرة، قال:

デンبى رسول الله ﷺ عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثم الثكاب، قال: وعسب
الفحل، قال، وقال أبو هريرة: هذه من كيميّة».

1001 - [2/299] حدَّثنا عبد الله، حذَّنِي أبي، حذَّنِي محمد بن جعفر، حذَّنِي
شعبة، عن مغيرة، عن الشعبي، عن عرو بني أبي هريرة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
المنتخب من منسند أبي هريرة

"كنت مع علي بن أبي طالب حيث بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل مكة براءة، فقلت: ما كنتم تندون؟ قال: كننا ننادي: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطرح بالبيت عربان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فإن أجله- أو أمه- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشتركون ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد العام" مشرك، قال: فكنت، أنادي حتى صحل صوتي.

1002 - [2/99] حديث عبد الله، حدثني أبي، قال: قرأت على أبي قرة الزيدي: موسى بن طارق، عن موسى - يعني ابن عتبة - عن أبي صالح البساني وعطاء بن يسار - أو عن أحدهما - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"أطيب أن تجهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنت على شكرك وذكرك وحسن عبادتك".


(1) صحل صوتي. أي يُعَجِّ.
رسول الله ﷺ، أليسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني الذين لم بأتروا بعد، وأنا فرطهم على الحوض، فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأت من أمتك بعد؟ قال: أرأيت لو أن رجلاً كان له خيل غرّ مهجّلة بين ظهرانه خيل بحمر دهم، لم يكن يعرفهاً؟ فقلت: إنهم يقولون يوم القيامة غرّ مهجّلين من أثرك الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ثم قال: ألا ليذادن رجال منكم عن حوضي كما يذاد البعير
الضال أنتوهم: ألا هلم، فيقال: إنيهم بذلوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً.
العلاة بن عبد الرحمن بن بعقوب سمعت أبي يحدث، عن أبي هريرة، قال:
»قال لي رسول الله ﷺ: قالت الله ﷻ: أنا خير الشركاء، من عمل لي عملاً فأشرك في غيري فناناً بري، وهو اللذي أشرك.

فلك أتمت هذا الحفي من قريش، قالتوا: فيا تأملنا يا رسول الله ﷺ: قال: لو أن الناس اعتزلوه.
وقال أبو في مرضيه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث، فإنّه خلاف الأحاديث عن النبي ﷺ، يعني قوله: »دسمعوا وأطيعوا وأصبروا. "

يقول شيخ محمد الهمداني: هذا الحديث أورده مسلم في صحيحه في القسم الثاني من الجزء الثاني ص 231.


(2) صحيح مسلم: 8/185
المتخب من مستند أبي هريرة.

۱۰۰۷ - [۲/۲۰۲۹] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى - يعني ابن علي - عن أبيه، عن عبد العزيز بن مروان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"شر ما في رجل شح هالع، وجبن خالع." (1)

۱۰۰۸ - [۲/۲۰۲۹] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا جداب بن سلمة، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول:

"كان النبي ﷺ إذا أي بطعم من غير أهله سأل عنه، فإن قيل: هديته أكل، وإن قيل: صدقة، قال: كلا، ولم يأكل." (2)

۱۰۰۹ - [۲/۲۰۲۹] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن كلبي، حدثني أبي، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

"الخطبة التي ليس فيها شهادة كالند الجذامئة." (3)

۱۰۱۰ - [۲/۲۰۳۳] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية - يعني ابن أبي صالح - عن أبي بشر، عن عامر بن لدین الأشعري، عن أبي هريرة، قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أوبعده." (4)

۱۰۱۱ - [۲/۲۰۳۳] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن وأبو سعيد قالا: حدثنا زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمر، عن محمد بن المتنشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال:

(1) الشح: أشد البخل، الهالع: من الهلع، وهو نشود الجزء والضجر، خالع خالم: أي شديد.
(2) الجذامئة: أي المقطوعة.
الليل، قيل: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم.

۱۰۱۲/۳ - [۱۵۰۳] حدَّثنا عبد الله، حَدَثَني أبي، حَدَثنا عبد الرحمن، حَدَثنا
زهير - يعني ابن عمَّد - عن محمد بن عمرو بن حمل، عن عطاء بن يسار، عن أبي
هريرة، وأبو سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال:

"ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا أذي ولا غم،
حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله من خطابه.

۱۰۱۳/۲ - [۱۵۰۳] حدَّثنا عبد الله، حَدَثَني أبي، حَدَثنا عبد الرحمن، حَدَثنا
قائل: حدَّثنا زهير بن محمد، قال: مؤمن الخراساني: حدَّثنا موسى بن وردان، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخلط - وقال مؤمن: من يخلط -".

۱۰۱۴/۲ - [۱۵۰۳] حدَّثنا عبد الله، حَدَثَني أبي، حَدَثنا مؤمن، عبد الرحمن،
عن زهير، عن الوليد، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"هل تدرون من المفسر؟ قالوا: المفسر فينا - يا رسول الله - من لادرهم له ولا
مناع، قال: إن المفسر من أثني [من يأتي] يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي قد
شتم عرض هذا، وقدف هذا، وأكل مال هذا، يفجعد، يفقض هذا من حسناته،
وهل هذا من حسناته، فإن فتت حسناته قبل أن يقضي ما عليه من الخطايا أخذ من
خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار.

۱۰۱۵/۲ - [۱۵۰۳] حدَّثنا عبد الله، حَدَثَني أبي، حَدَثنا عبد الرحمن، حَدَثنا

(1) في طبعة شاكر: (حلحلة).
(2) يخلال: من الحلقة أي الموعد والصداقة.
المتخب من مسند أبي هريرة

ذهب، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، وب أصبح مؤمناً ويصبح كافراً، يبع دينه بعرض من الدنيا قليل».


ذهب، عن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة:

«أن النبي ﷺ قال: النجم، فسجد وسجد الناس معه، إلا رجلي أردا الشهرة».

117 - [2/304] حُدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ، حُدَّثَنَا أَبُو كَالِمَةَ، حُدَّثَنَا أَبُو النَّضْرُ، قَالَ:

حدّثنا زهير، حدّثنا سعد الطائي، قال: أبو النضر، يدق يدق، سعد أبو ماجاهد - حدّثنَا أَبُو المُلْدَةَ - مولى أم المؤمنين، سمع أبا هريرة [يقول]:

قلنا يا رسول الله، إنما إذا رأيناك رقت قلوبنا، وكتابًا من أهل الآخرة، وإذا فارتقا كأجنبينا الدنيا، وسمتنا النساء والأولاد، قال: لو تكنون، أوقال: لو أنكم تكونون، على كل حال على الحال التي أنت#/i> عليها عنيدي لصافحتكم الملائكة

بأكفهم، ولزارتكم في بوكم، ولولم تذنبا لجاه الله تقوم يذنبون كي يغفر لهم، قال:

قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناها؟ قال: لثنة ذهب والثنة فضة، وملاطها

المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتراها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يتأس، ويجد ولا يموت، لا تلبث ثوابه ولا يفني شابه، ثلاثة لا ترده دعوهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة الظلمة، تحمل على الغيام، وتفتح لها أبواب السهاء، ويقول الرب: وعزني لأنصرتك ولو بعد حين».

118 - [2/305] حُدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ، حُدَّثَنَا أَبُو عَمَرُ، حُدَّثَنَا أَبُو قَطْنُ، وسُعَيْدُبُنُ دَوَّارُ،

(1) ملاحظة الملاط، الطين الذي يجعل في البنا، يملط به الحائط، أي يملط. لا يتأس: من البؤس وهذا الشدة والغفر.
قالا: حدثنا يونس، عن مjahد أبي الحجاج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إن الله ﷺ لعباده المولاتة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعنا غبارًا.

2019 - 10/320
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ، وَعَفَانٌ قَالاً:
حَدَّثَنَا حَادِي بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُمْرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
"إِنِّي ملَكُ بُيُوتٍ مِنْ أُبوابِ السَّبِابِسِ يَقُولُ: مِنْ يَقُرَّرُ الْيَوْمُ بِيَزَرُّهُ غَدًّا، وَمِلْكُكَ بُيُوتٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَعْطَى مَنْ فَنَقَّى خَلْفَا، وَعَجِّلَ لَمْسَكَ تَلْفَا.

باب آخر يقول: فَسِلَّمُهُمْ عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَنَا
معمرًا، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهَرِ بْنِ هوَشَبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
«جَاءَ ذِئْبٌ إِلَى رَأْعَيْهِ النَّعْمَ فَأَخَذَ مِنْهَا شَأْتًا، فَطُلِبَ الرَّاعِي حَتَّى أَنْتَزَعْهَا مِنْهُ، قَالَ: فَصُعِّدَ الْذِئْبُ عَلَى تَلٍّ، فَأَقْفَعَ وَاسْتَنْدَفَرَ، فَقَالَ: عَمِدْتُ إِلَى رَزْقِهِ إِلَّا أَنْتَزَعْتَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ الْرَّجُلُ: تَنَّالِهَا إِنْ رَآيتُ كَالَّيْلِ، ذَيَا يُنَكِّلُ! قَالَ الْذِئْبُ: أَعْجِبُ مِنْ هَذَا
رَجُلٍ فِي النَّحَلَاتِ بَيْنَ الْحُرُّينِ، يَجَذَّرُ كَمَا مَسِيَّ وَبَا هُوَ كَا نَ بَعْدَكِ - [و] كَانَ الْرَّجُلُ
يَعْجَبُ - فَجَأَ الْرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَسْلَمَ وَخَرَجَ، فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ ﷺ ﻟَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
إِنَّهَا أَمَارَةٌ مِنْ أَمَارَاتِ يَدَيْ السَّاعَةِ، قَدْ أَوْشَكَ الْرَّجُلُ أَنْ يُخْرِجَ فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى
عُدَّنَّهُ عَنْهَا وَسوُوَهَّهُ مَا أَحْدَثَ أَهْلَهُ [بَعْدَهُ].»

2017 - 10/232
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا
ليثٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - يَعْقُوبُ المُقَبِّرِ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمَعَ أَبا

---

(1) في طبعة شاكر: (بيها).  
(2) استنفر: أصلها استنفر، واستنفر الكلب: إذا أدخل ذبه في فحذيه حتى يرغمه بطنه.
المتخب من مسند أبي هريرة

هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

«لا توضع أحد فيحش وضوءه، ويسبغ، ثم يأتي المسجد لا يرث إلا الصلاة فيه، إلا يشبتش الله به كي يشبتش أهل الغانب ببطلته.»

۱۰۲۲ ۱۲۱۷/۲۰۷ ۳۹۰/۲۰۷ حذفنا عبد الله، حذفنا أبي، حذفنا هاشم، حذفنا ليث، حذفنا يزيد بن أبي حبيب، عن عرك، عن أبي هريرة:

«أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: إن شر الناس ذوا الوجهين، يأتي هؤلاء بووجه وهؤلاء بووجه.»

۱۰۲۳ ۱۲۱۹/۲۰۹ حذفنا عبد الله، حذفنا أبي، حذفنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن كميل بن زيد، عن أبي هريرة، قال:

"كنت أمشي مع رسول الله ﷺ في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكررون إلا من قال هكذا وكذا، ولست ومنه، ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، ألا أدخل على كنز من كنز اللجنة؟ فقلت: بل يا رسول الله، قال: لا، ولا قوة إلا بالله، ولا ملجم من الله إلا إليه، ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله؟ واحتج الله، قال: إن شاء الله اجعل الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، إذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعدهم».

۱۰۲۴ ۱۲۱۹/۲۰۹ حذفنا عبد الله، حذفنا أبي، حذفنا عبد الرزاق، حذفنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال:

"شهدنا مع رسول الله ﷺ: يوم خيره، فقال: يعني لرجل يدعى الإسلام، هذا من أهل النار، فلما حضرنا القتيل قاتل الرجل قتالاً شديداً، فأصابته حراجة، فقال: يا...

(۱) يشبتش: من البش، وهو فرح الصديق بالصديق واللطف في المسألة والإقبال عليه.
رسول الله، الرجل الذي قلت له إنه من أهل النار- فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. وقد مات، فقال النبي ﷺ: إلى النار، فكاد بعض الناس أن يرتب! فبينا هم على ذلك إذ قيل: فإنه لم يمت، ولكن به جراح شديد، فإنها كان من الليل لم يصرح على الجراح، فقتل نفسه، فأخبر النبي ﷺ بذلك، فقال: الله أكبر، أشهد أنك عبد الله ورسوله، ثم أمر بالصلاة فنادي في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ﻪ يؤدي هذا الدين بالرجل الفاجر.

105 - [2/102/7] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمرو، عن الزهري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
ما تعلقون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله، قال: إن شهيد أمتى إذا ألقابه، القتل في سبيل الله شهادة، والبطن شهادة، والفرق شهادة، والنساء
شهادة، والطاعون شهادة.

106 - [2/1310/7] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا إسرائيل، عن أبي سنان، عن أبي صالح الحنفي، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

(1) في طبعة شاكر: (شهداء).
(2) البطن: أي الذي يموت عرض بطنه.

120
المنتخب من مسند أبي هريرة

27-10-2/110
حدثنا عبد الله، حذني أبي، حذننا عبد الرزاق، حذننا جعفر، يعني ابن سُليمان - عن أبي طارق، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من يأخذ من أمتي خس خصال فيعمل به، أو بلغ منه من يعمل به؟»
قال: قلت: أنا يا رسول الله، قال: فأخذ بيدي فعظمته فيها، ثم قال: أتْقِ المحارم
نكت أبي عبد الناس، وأرض بيما قُسم الله لك تكأن أغني الناس، وأحسن إلى جارك تكن
مؤمنًا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً، ولا تكن الضحك، فإن كثره
الضحك تباد القلب.

28-10-2/111
حدثنا عبد الله، حذني أبي، حذننا خلف بن الوليد، حذننا
خالد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«ولد الزنا أشدّة من الثلاثة».

29-10-2/112
حدثنا عبد الله، حذني أبي، حذننا هاشم بن القاسم، حذننا
أبو بكر - يعني ابن عتبة - حذننا أبو كثير السحيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
البيعان بالخير من بيعها ما لم بترقى، أو يكون بيعها في خيار.

30-10-2/113
حدثنا عبد الله، حذني أبي، حذننا هاشم بن النضر، قال:
حدثنا الفرج - يعني ابن فضالة - حذننا أبو سعيد المدني، عن أبي هريرة، قال:
دعوات سمعتها من رسول الله ﷺ لا أتركها ماعشت حيًا، سمعتها يقول:
اللهم اجعلني أعظم شكرك، وأكثر ذكرك، وأتبع نصيبك، وأحفظ وصيتك.

31-10-2/114
حدثنا عبد الله، حذني أبي، حذننا يحيى بن آدم، حذننا
سفيان، عن داود بن قيس، عن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
المسلم أخوك المسلم، لا يظلمه ولا يجذله ولا يجفره، وحسب امرئ منشر

(1) في طباعة شاكر: (فُضْرُ).
أن يحقر أخاه المسلم.

١٣٢٦ (2/11) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن ابن موهب، عن أبيه، عن أبي هريرة. رفعه، قال:

"إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَن يَرِى أُثَرُ نَعْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ.

١٣٢٣ (2/11) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. رفعه إلى النبي ﷺ، قال:

"لَن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جُمْرَةٍ فَتَحْرَقَ ثَيَابُهُ حَتَّى نَفْضِي إِلَى جُلْدِهِ خَيْرٌ لَّهُ مَن

١٣٢٤ (2/12) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن متيه، قال: هذا محدثنا به أبوهريرة، عن رسول الله ﷺ... إلى أن قال: وقال رسول الله ﷺ:

"مثلي كمثل رجل استوى فناراً، فليا أضاءت ماحولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يعقل في النار يعقل فيها، وجعل بحجزهنّ وغلبهن فتنقحم فيها، قال:

فذلكم مثلي وملکم، أنا أخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، هلم فتعلمون تقتحمون فيها..."

إلى أن قال: وقال رسول الله ﷺ:

"ليسلم الصغير على الكبير، والماء على القاعد، والقليل على الكثير.

وبإسناده، قال رسول الله ﷺ:

"لا أزال أئتم الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله، فقد

عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها، وحسابهم على الله.

إلى أن قال: وقال رسول الله ﷺ:
المختصر من مستند أبي هريرة

قال الله ﷺ: أنا عند ظن أبي.

وقال رسول الله ﷺ:

ما من مولد يولد إلا على هذه الفطرة، فأباه يبادئه وينصرئه كي تتجدون
الأبل، فهل تجدون فيها جداعة حتى تكونوا أنتم تجدعونها? قالوا: يا رسول الله،
أفرأئت من يموت وهو صغير، قال: "الله أعلم بما كناه عاملين".

إلى أن قال: وقال رسول الله ﷺ:

أبشر أحدكم براحلته إذا ضلّت منه ثم وجدها? قالوا: نعم، يا رسول
الله، قال: والذي نفس محمده، الله أشد فرحًا بنبأه إذا تاب من أحدكم
براحلته إذا وجدها.

35-1/2 1036 حددنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا
ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال:

"أنا أشبهكم صلاة رسول الله ﷺ، كان رسول الله ﷺ إذا قال: سمع الله لمن
حمدته، قال: ربوئا ولك الحمد، وكان يكبر إذا ركع، وإذا رفع رأسه، وإذا قام من
السجدين، قال: الله أكبر".

36-1/2 1037 حددنا عبد الله، حدثني أبي، حددنا عبد الله بن يزيد من كتبه،
قال: حددنا مسعود - يعني ابن أبي بكر - حددنا بكر بن عمر المغافري، عن عمرو بن أبي
نعيمة، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من تقول عليَّ ما لم أقل، فلبنيَّا مقعده من النار، ومن استشارة أخوه المسلم
فأشار عليه بأغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتنة غير ثبت، فإننا إنمو على من أفتاه".

37-1/2 1038 حددنا عبد الله، حدثني أبي، حددنا أبو عبد الرحمن، حدثنا
مسعود، حددنا عبد الله بن الوليد، عن ابن حجرية، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن
النبي ﷺ قال:

"حتَّى تَحْلَّمُ النَّارَةَ، يُذْهَبُ عَنِّي وَشَهِيدُ، وَيُشَمُّهُ إِذَا غَابُ، وَإِذَا دَعاهُ بَينَ يَبِينَهُ، وَإِذَا مَرَّهُ أَن يَعْتُدُّهُ، وَإِذَا غَابُ، أَن يُنْصَحُ لَهُ."

1028 - [2/321] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّر، حَدَّثَنَا سُعِيْدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُجَالٍ، عَنْ الْقَعَافَةِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَقَأَهُ ﷺ، قَالَ: 

"لا يُزِالُ هَذَا الأَمْرُ - أُوْلِي هَذَا الأَمْرُ - عَصِبَةُ عَلَى الْحَقِّ، وَلَا يَضْرِفُهُمْ خَالِفُونَ عَلَى فَتَرَةٍ حَتَّى بَيْنَهُم أَمْرُ اللَّهِ."

1029 - [2/321] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّر، حَدَّثَنَا سُعِيْدُ، حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرَةَ بْنُ عَلِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرَدَانِ، قَالَ: أَبُو بُكْرَةَ بْنُ عَلِيِّ ﷺ، نَافِيُ إِلَى أَنَّهُ ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، ﷺ، قَالَ: 

"مَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ مِنْ ذِكْرِ أَنْشَأَ فَلَا يَنْخُذُ الْحَيَاةَ إِلَّا بِمَنْبَرِ."

وَمِنْ كَانَ تَوْمِئَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ مِنْ إنَاثِ أَمْيَ مُنَّةَ فَلَا تَدْخِلُ الْحَيَاةَ.

1040 - [2/323] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّر، حَدَّثَنَا عُلِيُّ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ، ﷺ، قَالَ: 

"الْقَلَّةَ، عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: 

الْقَلَّةَ، عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: 

"تَبَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَتَنَأَ: طَلُوعُ السُّمْسَمِ مِنْ مَغْرِبِهِ، وَالدُّجَالِ، وَالدَّخَانِ.
المنتخب من مسند أبي هريرة

ودابة الأرض... الحديث.

42-10 14/2/25 حديث عبد الله، حديثي أبي، حديثي روح، حديثنا أسماء بن
زيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال:

"جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبرد سفرًا فقال: يا رسول الله أوصني، قال:
أوصيك بترقى الله، والتكبر على كل شرف، فلذي رأى الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم ازرو له الأرض، وهو عليه السفر". (1)

43-10 14/2/25 حديث عبد الله، حديثي أبي، حديثي روح، حديثنا ابن جريح،
أخبرني زيد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد - آخره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"ليستم الروابط على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير".

44-10 14/2/25 حديث عبد الله، حديثي أبي، حديثي روح، حديثنا أسماء بن
زيد قال: حديثي عبد الله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: سمعت
أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"أميري جبريل برفع الصوت في الإهلال، فإنه من شعائر الحج".

45-10 14/2/25 حديث عبد الله، حديثي أبي، حديثنا أسماء بن عامر، أخبرنا
أبو بكير بن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إن الشمس لم تجس على دين لا يوشع، ليأتي سار إلى بيت المقدس". (2)

46-10 14/2/25 حديث عبد الله، حديثي أبي، حديثنا موسى بن داود، حديثنا حاد
ابن سلمة، عن أبي سنان، عن عثمان بن أبي سودة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1) آزوله: أي قرب له الأرض بعضها من بعض.
(2) أقول: الحديث ذكره المؤلف في هماش النسخة بدون سند ولذا جعلته سند بين مفتونين.

126
إذا زار المسلم أخاه في الله، أوعاده، قال الله: طبت وتبوات من الجنة منزلة.

47 - [سند 2/2326] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وهب بن جرير قال:
 حدثنا أبي قال: سمعت النعيم يحدث، عن الزهري، عن جهيد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال:
«خرج نبي الله ﷺ يوماً يستسقي، فصلنا بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطينا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يده، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن».

48 - [سند 2/2326] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن حداد، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
«أكثر عذاب القبر في البول».

49 - [سند 2/2327] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، عن حماد، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:
«إن الله كره لكم ثلاثًا، ورضي لكم ثلاثًا، رضي لكم أن تتبعوا لا تشركون به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً، وأن تنسحوا لولاية الأمر، وكره لكم: قول و قال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال».

50 - [سند 2/2327] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، أخبرني ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
وَالذِي نفِسُهُ بِيدهَ لِتَتَبَعُونَ سَنَنَ الَّذينَ مِن قِبَلِهِم شَأْراً بِشَأْرٍ، وذراعًا بذراع، وباعلاً فِيَاعًا، حَتَّى لَوْدُخَلَوا حَجرً ضَبَ لَدَخْلِتُمَهُ. قَالُوا: وَمِن هَمْ يَا رَسُولِ اللَّه؟
أهل الكتاب؟ قال: فمه.

1051 - [2/27] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا محمد، عن عبد الله بن شرمة، عن أبي زرعة بن عمرو، عن أبي هريرة، قال:


1052 - [2/28] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ربيع بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شريك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال:

"عطس رجلان عند النبي ﷺ أحدهما أشرف من الآخر، فعطي الشريف فلم يعت بعترته، وعطاء الآخر فحمد الله فشمته النبي ﷺ، قال: فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمته، وعطاء هذا عندك فشمته.


1054 - [2/28] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا ابن أبي ذب، عن صالح- مولى التوأمة - عن أبي هريرة أنه كان يعت النبي ﷺ، قال:

"كان شج الدراعين، أهدي أشفار العينين، بعيد مابين المتكبين، يقبل جميعاً، ويدير جميعاً، بأبي هو وأمي لم يكن فاحشاً، ولا متفحاً، ولا صخباً في الأسواق."
55 - [2/329] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إني يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلق له... الحديث.

56 - [2/329] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حمل السلاح علينا فليس مني.

57 - [2/329] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "قال الله ﷺ: إن أحب عبادي إلى أجعلهم فطرًا.

58 - [2/330] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن سعيد المقبري، قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: "إن أحبكم إذا كان في الصلاة جاء الشيطان فأمسك به كما يمس الرجل بدابته، فإذا سكن له أضرط بين أليتته ليفتنه عن صلاتك، فإذا وجد أحدكم شيئاً من ذلك فلا ينصر حتى يسمع صوتنا، أو يجد رجلاً لا يشكي فيه.

المختب من سنداي مربعة

من خلق الأرض؟ فيقول: الله، فيقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم بشيء
من هذا فيقل: آمين يا الله وبرسله.

1670{1-2} [332/1] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا
أبو عقيل، حدثنا أبو حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال:
ذكان رسول الله ﷺ يحب الذراع.

1671{1-2} [332/1] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا ورقاه
ابن عمر البصري قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء بن يسار، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا إصلاحا بعد الإقامة إلا المكتوبة".

1672{1-2} [332/1] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو النضر، حدثنا ورقاه
عن عبيد الله بن أبي بزيد، عن نافع بن جعفر بن مطمح، عن أبي هريرة، قال:
دكنت في المدينة في سوق من أسواق وذلك في فاس، فأنصرف في انصرف، فغضب،
فجاء إلى فتاة فانصهر، فقال: أي لكي، أي لكي، أي لكي، قال: ثلاث مرات فلم يجب أحد، قال: فانصرف وانصرف، فقال: فجاء إلى فتاة عائشة
فطغت، قال: فجاء الحسن بن علي، قال أبو هريرة: ظنن أن أمه حسبه، تجل في
عنته السخاب، فلما جاء النزمه رسول الله ﷺ، فقال: اللهم
إني أحب فأحبه، وأحب من يحب. ثلاث مرات.

1673{1-2} [332/1] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو النضر، وحسن بن
موسي، قالا: حدثنا ورقاه، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة,

(1) أي الذراع من الشاة.
(2) السخاب: كتب فلادة من سك وقرنف وحمال بلا جوه.
قال رسول الله ﷺ:

"من تصدَّق بعدم مرة من كسب طيب - ولا يصنع إلى الله إلا الطيب - فإنَّ الله يقبلها بعينه، ثم يربِّيها لصاحبه كَيْ يَرْبِّي أَحْدَكَم فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُون مَثْلَ الجَيْل.

1: 232 [2/164] حَدَّثَنَا عَبَّدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شَاذَانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي هَرْبَة، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

كان رجل يداين الناس، قال: وكان يقول لفتنه: إذا أُتيت مَعَصَراً فَنَجَأَزَ عِنْهِ

لعل الله ينجز عناً، فلقي الله فَنَجَأَزَ عِنْهِ.

2: 232 [2/165] حَدَّثَنَا عَبَّدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمدِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبِنِ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا أَبُومَاهَا المَهْرِي مَهْرِيَة، قَالَ لِي أَبُو هَرْبَةَ:

"يَمْهَرِيَةُ نَهَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَّنِ الكَلَبِ، وَكَسْبِ الحَجَامِ، وَكَسْبِ المُوْمِسَةِ، وَعَنْ كَسْبِ عَصْبِ الفَحْلِ."

2: 232 [2/166] حَدَّثَنَا عَبَّدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمِدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَبِنِ عُمْرَوٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُسْلِمَةِ، عَنِ أَبِي هَرْبَةِ، قَالَ:

"كان رسول الله ﷺ يَبِبُ الْفَالَ الحَسَنِ وَيْبِكِرُ الْعَطَى."

2: 232 [2/167] حَدَّثَنَا عَبَّدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عُمْرَٰوِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُسْلِمَةِ، عَنِ أَبِي هَرْبَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

إِنَّا أَنا بَشْرُ، وَلَنَعْلَمُ بِعَضْمَكَ مَنْ يَكُونَ أَخَنَّ بِحَجْتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَطَعَتْهُ

من حَقِّ أَخِي قَطَعَةً، فَإِنَّا أَقَطَعُ لِهَا قَطَعَةً مِن النَّارِ.

( 1 ) المَوْمِعَةُ: الْفَاحِرَةُ، عَصْبُ الفَحْلِ: هُوَ ضَرَابُ الفَحْلِ وَمَنَّهُ أَجْرًا وَهُوَ يَسَمِّى الأَجْرَةُ عَصْبُ الفَحْلِ.
المتخب من مستند أبي هريرة

۱۸۰۱ – [۰۷/۲۲] وابسناءه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"افترقت اليهود على إحدى - أوائنتين - وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة".

۱۸۰۹ – [۰۷/۲۲] وابسناءه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"خمس من حق المسلم على المسلم: رذة التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس إذا هدد الله".

۱۷۰۵ – [۰۷/۲۲] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن يزيد، عن عبد الملك، عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة:

"أن النبي ﷺ ، قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنز الantium".

۱۷۰۱ – [۰۷/۲۲] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد العزيز - يعني ابن مسلم - قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة:

"أن رسول الله ﷺ ، قال: خير صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر، وشر صفوف النساء المقدم وخيرها المؤخر".

۱۷۰۲ – [۰۷/۲۲] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا ابن أبي ذش، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة:

"أن رسول الله ﷺ ، قال: لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن، لا والله لا يؤمن، قال: جار لا يؤمن جاره بواقعة، قيل:

ومابواثقه، قال: شره".
سند الخصام في ما انتخب من مسند الإمام/ج 2

73 - 1072

حمدنا عبد الله، حمدني أبي، حمدنا يونس، حمدنا فليح، عن
أبو بني عبد الرحمن، عن يعقوب بن أبي يعقوب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول
الله ﷺ:

"لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم".

74 - 1074

حمدنا عبد الله، حمدني أبي، حمدنا فزراة، أحبرنا فليح،
وسريج قال: حمدنا فليح، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة:

"بأ رسل الله ﷺ، قال: الشيخ يكبر ويضعف جسمه، وقبله شاب على حب
انتين: طول الحياة، وحب المال - وقال سريج: حب الحياة وحب المال -".

75 - 1075

حمدنا عبد الله، حمدني أبي، حمدنا يونس، حمدنا فليح، عن
زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة:

"أنا رسول الله ﷺ قال: لعن الله الواصلة والمستصلة، والواشيطة
والمستوسمة".

76 - 1076

حمدنا عبد الله، حمدني أبي، حمدنا يونس، حمدنا ليث، عن
محمد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال:

"لا أقول إلا حقيقة، قال: بعض أصحابه فإنك تدعي لنا يا رسول الله فقال: إنني
لا أقول إلا حقيقة".

77 - 1077

حمدنا عبد الله، حمدني أبي، حمدنا يونس، عن ليث، حمدني
سعيد، عن أخيه عباد بن أبي سعيد، أنه سمع أبو هريرة، يقول:

"كان رسول الله ﷺ يقول: اللهم إن أعوذ بك من الأريع: من علم لا يففع،
ومن قلب لا يصنع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع".

(1) الواصلة والمستوسمة: هذا في الشعر وذلك أن نصل المرأة شعرها بشعر آخر زورا.
المتخب من سنن أبي هريرة

78 - [241] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثني يونس، حدّثنا لبئث، عن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله ﷺ قال:

"دعاة فإن أسأف، وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة".

79 - [241] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم
- حدّثنا عباد بن ميسرة، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:

"من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها

كانت له نوراً يوم القيامة".

80 - [241] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو سعيد بن عبد الله، حدّثنا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال:

"كان من نبلية النبي ﷺ: ليبك إله الحق".

81 - [241] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عفان، حدّثنا وهيب، حدّثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"مرّ رجل من المسلمين بجدال شوك في الطريق، فقال: لأميتني هذا السوك عن الطريق أن لايعطر رجلاً مسلماً، قال: فاعطر له".

82 - [241] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، قال: حدّثنا عفان بهذا الإسناد، عن النبي ﷺ، قال:

"إذا أكل أحدكم فلبلغم أصابه، فإنه لا يدري في أيهنّ البريطة".

83 - [241] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عفان، حدّثنا حماد
- يعني ابن سلمة - عن علي بن زيد، حدّثني أبي، حدّثنا من سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

"يا ابن آدم، إنك كنّك ترني، وعدّ نفسك مع الموتى، وإياك ودعوة المظلم".
الحصام في ما التُّخِب من مسند الإمام/ ج ٢

۱٠٨۴ - [٢/٢٤٣] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو، حَدَّثَنَا عَفَان، حَدَّثَنَا حَمَادُ بِن
سَيْلَةٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمْرُو، عَنْ أَبِي سَيْلَةٍ، عَنْ أَبِي هَرْيْرَةٍ:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَ بِجَنَازَةِ يِهُودِي فَقَامَ، فَقَالَ لِهِ: بَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهَا
جَنَازَةُ يِهُودِي ﴿فَقَالَ إِنَّ لِلْمَوْتِ فُرُظُاً﴾.
۱٠٨٥ - [٢/۲۴۳] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو، حَدَّثَنَا عَفَان، حَدَّثَنَا أَبُو عَوْانَةَ، عَن
سَيْلَةٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرْيْرَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا تَصْحِبِ النِّعَمَةَ رَفْقَةً فِيهَا كَلِبُ أُوجَرَسِ.
۱٠٨٦ - [٢/۲٤٥] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو، حَدَّثَنَا عَفَان، حَدَّثَنَا سَيْلَةٍ بِن
حِيَانَ قَالَ: سَمَّعْتُ أَبِي يَحْدِثُ، عَنْ أَبِي هَرْيْرَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ أَتْخُذُ كَلِبًا لِيْسَ بِكَلِبٍ زَرْعٍ وَلا صَيْدٍ وَلا مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقَصُ مِنْ أَجْرِه
كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٍ. قَالَ سَيْلَةٍ: وَأَحْسِبْهُ قَدْ قَالَ: وَالقِيرَاطُ مِثْلُ أَحْدَدٍ.
۱٠٨٧ - [٢/۲٤٧] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو، حَدَّثَنَا بِهِزٍ وَعُفَانُ قَالَاً: حَدَّثَنَا
حِيَانُ قَالَ: قَالَ لِسَيْلَةٍ بِنِ سَيْلَةٍ: مَا تَقْوَلُ فِي الْعَمْرِ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضِرُ بِن
أَنَسَ بْنِ بِشْيَانٍ بْنِ نَهْبِيكَ اً، عَنْ أَبِي هَرْيْرَةِ:
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْعَمْرِي جَائِزَةٌ." 
۱٠٨٨ - [٢/۲٥٢] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو، حَدَّثَنَا حَجِيْنَ أَبُو عُمْرَو، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَرْبِيِّ، عَنْ مُنْصِرِ بْنِ زَيَاثٍ، عَنْ مَكْحَولٍ، عَنْ أَبِي هَرْيْرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"لَا يَوْمَنَ العَبْدِ الثَّابِنِ كَلِبًا حُثَّيْ تَرَكَ الْكَذِبَ مِنَ الْمَزَاحَةِ، وَيَتَرَكُّ الْمَرَاءَ وَإِنَّ
كَانَ صَادِقًا."  

(١) العَمْرِي: أَيُّ وَحْيَيْنِ.

أَفْقُلُ: الْحَدِيثُ ذِكْرَهُ المَوْلِفُ عَلَىٰ فِي هَايْشَ النِّسْخَةِ بَدْنَ وَلَدَ أَخَذَتْ سَنَدَهُ بِمَعْقُوفِيْنِ.  

١٤٤
المتخب من مسنداً في هريرة...

1089 - ١٠٠١ هـ (١٣٥٣ - ١٣٥٨ هـ) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين أبو عمرو، حدثنا عبد العزيز، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح السهان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، فإذا قال: الحمد لله، قال له أخوه:

يرحمك الله، فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويمتثل بالكم.

1089 - ١٠٠١ هـ (١٣٥٣ - ١٣٥٨ هـ) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا محمد، حدثنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة:

"أن أمرأة سوداء - أورجلا - كان يقتم المسجد ففقدته رسول الله ﷺ فسأل عنه، فقالوا: مات، فقال: ألا كنتم آذنتموني به؟ قالوا: إنه كان ليلاً، قال: فقال:

دلوني على قبره، فدلواه، فأنا قبره فصل عليه".

1091 - ١٠٠٣ هـ (١٣٥٥ - ١٣٥٧ هـ) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الوهاب الخفاف، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

"أن فاطمة رضي الله عنها جاءت أبا بكر وعمر تطلب ميراثا من رسول الله ﷺ، فقالا لها:

سمعنا رسول الله ﷺ يقول: إن لا أورث.".

1092 - ١٠٠٤ هـ (١٣٥٦ - ١٣٥٨ هـ) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن أحمد بن عبد الملك قالا: حدثنا زهير، عن الأعشش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمنكم".

وقال أحمد: بيمانكن.

-------------------

(1) يقم: من الصلاة، أي يجمع الأوسائ التي في المسجد.

(2) هذا الحديث يعارض قوله في سورة التوبة آية ١٦: "وزيران سليمان، داوود، آية".
3093 - [2/50] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسعد بن عمر قال:

"حدثنا بكير - يعني ابن عباس - عن أبي حسين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

"كان رسول الله ﷺ يعكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي
قبض فيه، اعتكف عشرين يومًا.

3094 - [2/230] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المديني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.

3095 - [2/572] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سلajan, حدثنا إسحاق، أخبرني أبو سهل -نافع بن مالك بن أبي عمرو- عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:

"آية المنافقين ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اثنم خان.

3096 - [2/572] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق، حدثنا محمد بن عمار، عن مذن مسجد رسول الله ﷺ، قال: سمعت سعيد المقبري، يقول: سمعت أبو هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ:

"إن خير الكسب، كسب يدي عامل إذا نصح.

3097 - [2/588] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمّد، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول:

"قلب الشيخ شاب على حب النتين: طول الحياة، وكثرة المال.

أقول: الحديث ذكره المؤلف سمح في هامش النسخة بدون سند ولذا جعلت سندهم بين مقوفين.
المتخب من مسند أبي هريرة

1098 - [2/58] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجين، حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال:

«يارسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد السمعة، وإذا بمن تؤول».

1099 - [2/59] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سفيان بن داود - يعني الطيالسي - حدثنا صدقة بن موسى السلمي الدقيق، حدثنا محمد بن واسع، عن شهير ابن ناهار، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

قال ربيكم: لワン عبادي أطاعوني لأسقيتم المطر بالليل، وأطعمن عليهم الشمس بالنهار، ولنا أسمعتم صوت الرعد، وقال رسول الله ﷺ: إن حسن الظن بالله من حسن عبادة الله، وقال رسول الله ﷺ: حددوا إياهكم، قيل: يا رسول الله، وكيف نجد إياهكم؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله.

1100 - [2/59] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسحاق بن سفيان، حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«من أنظر معسرأ أو وضع له، أظلل الله في ظلال عرشه يوم القيامة».

1101 - [2/59] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، هدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

كل كلام أوامر ذي بال، لا يعرف بعد ذلك فهو أبطر. - أقول: أقطع -12

1102 - [2/66] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا عبد

(1) جهد المقن: الإيناء.
(2) أقول: الحديث ذكره المؤلف في هامش النسخة بدون صعود ولذا جعلت سند بين مرفقيتين.

147
العزيزي بن عمّد، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«الساعي على الأرملة والمسكن كالمجاد في سبيل الله، أو كالذي يقوم الليل ويوصي النهار.»

3/11 - [٢/١٣٦١] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا عبد العزيز، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلهف الله.»

4/10 - [٢/١٣٦١] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سلمة الحزاعي، قال:

أخبرنا مالك، عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليعمل الذي هو خير.»

5/11 - [٢/١٣٦١] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا بقية، عن بيجير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ:

«من لقي الله لا يشرك به شياً، وأدى زكاة ماله طبياً بها نفسه مختبّساً، وسمع وأطاع فله الجنة - أدخل الجنة - وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، أوبه مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقطع بها مالاً بغير حق.»

6/10 - [٢/١٣٦٢] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زكريا بن عدي، أخبرنا ابن مبارك، عن عيسى بن يزيد، عن جربير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«حد يقام في الأرض، خير للناس من أن يمطروا ثلاثين - أربعين - صباحًا.»
المنتخب من مسند أبي هريرة

107 11 - [2/ 672] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا زيد بن يحيى الدمشقي،
 حدّثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال: سمعت القاسم - مولى يزيد - يقول: حدّثني
 أبوهريرة أنه سمع النبي ﷺ قال:

«إٍنّي الله ﷺ يقول: يا ابن آدم إن أعطيك الفضل فمهخر لك، وإن تمسكه فهؤشر
لك، وابداً بمن تعود، ولايلوم الله على الكفاف، واليد العليا خير من اليد السفلية».

وبإسناده، عن أبي هريرة، قال:

«أرى النبي ﷺ رجل فقال: مرن بأمر ولانكر عليّ حتى أعقله قال: لا
تغضب، فأعاد عليه، فأعاد عليه قال: لا تغضب».

108 11 - [2/ 672] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا سليمان بن داود، حدّثنا
عمرو بن عثمان، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء».

109 11 - [2/ 673] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الصمد، حدّثني أبي،
 حدّثنا يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: يونس بن عبيد: عن الحسن، عن أبي
هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«أطعنوا السرح، وأغلقوا الأبواب، وخروا الطعام والشراب».

110 11 - [2/ 673] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا عمر
ابن راشد، حدّثنا أبو كثير، عن أبي هريرة:

«أن رسول الله ﷺ نهى أن يتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها».

111 11 - [2/ 676] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا الخزاعي قال: حدّثنا
سليمان بن بلال، عن كيثر بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْصَّلَحُ جَانِزٌ بِنَّ الْمُسْلِمِينَ.

1112 - [2/368/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَذَّنِي أَبِي، حَذَّنِي هَيْشَمُ، حَذَّنِا حَفْصٌ بِنَّ

مِسْرَةً - يُعْنِي الصَّنْعَانِيّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِي، عَنِ أَبِي هَرْبَةِ:

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جَلَّوسٍ فَقَالَ: أَلَا أَخْرُجُ بِكُلِّ مَا يَلْهَمُنِّي مِنْ شَرِّكٍ؟

فَسَكَتُ الْقُوْمَ، فَأَوَّادُهَا ثَلَاثٌ مَّرَاتٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقُوْمِ: بِلَيْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:

خَيْرَكَمْ مِنْ بِرْجِيْ خَيْرٍ وَيَوْمُ شَرِّهِ، وَشَرِّكَمْ مِنْ نَابِيْ خَيْرٍ وَلَا يَوْمٌ مِنْ شَرِّهِ،

1113 - [2/368/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَذَّنِي أَبِي، حَذَّنِي هَيْشَمُ، حَذَّنِا حَفْصٌ بِنَّ مِسْرَةً، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِي، عَنِ أَبِي هَرْبَةِ:

ءَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي وَمَالِي وَإِنَّهُ لَا مَنْ مَا مَلَأْهُ

فَأَنَى، أَوْ لَبَسَ قَبْلَهُ، أَوْ أَعْطَى فَأَنَى، ما سَوَى ذَلِكَ فَهُوَذُهَابُ وَتَارِكٌ لِّلنَّاسِ.

1114 - [2/368/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَذَّنِي أَبِي، حَذَّنِي هَيْشَمُ، حَذَّنِا رَشْدِيْنِ، عَنْ

عَمْرِو، عَنْ بِكْرِ، عَنْ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَبَاهُ هَرْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

لا يَقْعَدَ رَجُلٌ عَلَى اِمْرَأَةٍ وَحْلَّهَا لَغَيْرِهِ

1115 - [2/369/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَذَّنِي أَبِي، حَذَّنِي هَيْشَمُ، حَذَّنِا إِسْبَاعِيْلٍ بْنِ

عِيَاشٍ، عَنْ سَهْيَلٍ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي، عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، عَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

كَفَاءَةُ الْمَجَالِسِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: سِبِحَانَكَ الْلَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتُغفِرَكَ

وَأَنْتَوُ إِلَيْكَ.

1116 - [2/370/2] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَذَّنِي أَبِي، حَذَّنِا عَامِرٌ قَالَ: حَذَّنِا مَعْتَمُرُ بْنِ

سُلِيْمَانِ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَذَّنِا نَعْمَنِ بْنِ أَبِي هَنْدُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَهَلٍ: هَلْ يَعُفرُ مَحْمَدُ وَجَهَهُ بِبَيْنَ أَظُهَّرِكَمْ؟ قَالَ: فَقِيلَ: نَعْمَ، قَالَ:

(1) في طبعة شاكر: (جامع).

150
المبحث من مسند أبي هريرة

واللات والعزى بعيناً يخلف بها لتن رأيته بفعل ذلك لأطلال على رقبته أو لأعفرين وجهه

في النراب، قال: أتني رسول الله ﷺ وهو بصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فها فجأهم منه

إلا وهو ينكى على عقبه ويتب بيده، قال: قالوا له: ما لك؟ قال: إني بني وبيبه تخندقاً

من نار، وهؤلاء أجنحة، قال: فقال رسول الله ﷺ: لودنا مني خطفته الملاتكعة عضواً

عضواً... الحديث.

وفي أن قوله تعالى: ۚ {إن الإنسان ليطفأ ۚ أن رأته استغفروه} ۚ {11} إلى آخر السورة أنزلت

في أبي جهل.

يقول شير محمد: ذكر أمير المؤمنين נּ فيها أجاب به يهوداً من يهود الشام: ولقد

كان النبي ﷺ يؤدي قريشاً بالدعاء، فقام يوماً فسقه أحلامهم، وعاد دينهم، وشتم

أصنامهم، وضلآء أبلاءهم، فاغتموا من ذلك غباً شديدًا، فقال أبو جهل: والله للموت خير

لنا من الحياة، فليس فيكم معاشر قريش أحد يقتل محمداً فيقتل به، فقالوا له: لا... قال:

اقلته فإن شاءت بنوعد المطلب قتلوني به، وإلا تركوني، قالوا: إنك إن فعلت ذلك

اصطنعت إلى أهل الوادي معرفاً لا تزال تذكر به، قال: إنه كبير السجود حول الكعبة،

فإذا جاء وسلم أخذ حجرًا فشدخته به، فجاء رسول الله ﷺ، فضاف بالبيت اسمعًا.

ثم صلى وأطلا السجود، فأخذ أبو جهل حجرًا فأتناه من قبل رأسه، فثبت أن قرب منه أقبل

فعل إلى قبل رسول الله ﷺ، فاغرآ فاحووه، فثبت أن رآه أبو جهل فزع منه، وارتدعت بده.

وطرح الحجر فشدو رجله، فرجع مدمج، متغير اللون، يغيض عرقاً، فقال له أصحابه: ما

رأيناك كالذي؟ قال: ونحن إذ كرمنا، فإنه أقبل من عند تقول فاغراً فاحووه بقاك بيتلعن،

فوميت بالحجر فشدوته رجله. ۚ ' ۚ 

(۱) سورة العلق: ۶-۷.
(۲) الاحتجاج: ۲۲۴/۱۸.
1117 - [2/271/1] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن الصباح قال:
 حدثنا إسحاق - يعني ابن زكريا - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي عبيد، عن عطاء
 ابن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من صلى الله في دير كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر
الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسع وتسعون، ثم قال: تمام المانتة: لا إله إلا الله، وحده لا
شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفر له خطاياه وإن
كانت مثل زيد البحر».

1118 - [2/271/1] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج قال: حدثنا
عيسى بن يونس، عن ثور، عن الحسيس - كذا - قال: عن أبي سعد الخير - وكان من
أصحاب عمر - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من اكتحل في بوتاه ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلال حرج عليه، ومن
استجمر في بوتاه، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلال حرج، ومن أكل فها تخلل
فليلفظ، ومن لا كبسانه فلبيتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلال حرج، ومن أنى
اللغاظ فليستر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كليها فليسترده، فإن الشيطان يلعب بمقاعد
بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلال حرج».

1119 - [2/271/1] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا
إسحاق - يعني ابن جعفر - قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:
«أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أن أبي مات وترك مالاً ولم يوص، فهل يكثر عنه
أن أنسدقو عنه؟ فقال: نعم».

1120 - [2/272/1] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سليمان بن داود، حدثنا
إسحاق، أئبنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:
المتخب من مسند أبي هريرة

أن النبي ﷺ قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوه.

121 - [2/372] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ، أَبَانَا إِسْبَعَيْلٌ،
أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:
«أن النبي ﷺ قال: اتفقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان [يا رسول الله]؟ قال:
الذي يتمثل في طريق الناس، أوفي ظلّهم».

122 - [2/372] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ، أَبَانَا إِسْبَعَيْلٌ،
أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه عشرة.

123 - [2/373] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ، أَخْبَرْنِي إِسْبَعَيْلٌ،
قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوفاته.

124 - [2/373] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ، حَدَّثَنَا إِسْبَعَيْلٌ،
أخبرني عمرو يعني ابن أبي عمرو - يعني ابن سعد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
ربّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وربّ قائم حظه من قيامه السهر.

125 - [2/373] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَلِيْمَانُ، أَبَانَا إِسْبَعَيْلٌ،
أخبرني عمرو، عن عبد الرحمن الأخرج، عن أبي هريرة:
فأدرك شيخًا يمشي بين أبيه متوكلاً عليهما، فقال النبي ﷺ: ما شأن هذا الشيخ؟ قال ابنه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال له: أركب أبها
الشيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك.

۲۲۶ - (۲/۳۷۲) حُدّثنا عبد الله، حُدّثني أبي، حُدّثنا سليمان، أنَّهمَا إسهابَة، أخبرني عمرو- يعني ابن أبي عمرو- عن سعيد المتقبَر، عن أبي هريرة:


١٥٤
المنتخب من سندأبي هريرة

عقولكن فيشهدون إنها شهادة المرأة نصف شهادة.

127-2/374 حُدّثنا عبد الله، حَدِيثُنَا إبراهيم، حُدّثنا ابن مبارك، عن سعد بن أبي أيوب، حَدِيثُنِي بِيْنِي بِن أبي سليمان، عن سعد المقبري، عن أبي هريرة، قال:

"قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية: "{يُومَئذَ نَحْذِ ثُ أَخْبَارَهَا}." قال: أندرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن أخبرها أن تشهد على كل عبد وأمة بها عمل على ظهرها، أن تقول: عملت على كذا وكذا يوم كذا وكذا، قال:

فهُوَ أَخْبَارُهَا."

128-2/374 حُدّثنا عبد الله، حَدِيثُنَا إبراهيم، حُدّثنا ابن مبارك، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن مولى المنبعث - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثرة في المال، منساة في أثره.""

129-2/375 حُدّثنا عبد الله، حُدِيثُنِي إبراهيم، حُدّثنا إسحاق، أخبرني مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

بينما رجل يمشي وهو يطرق إذا اشتد عليه العطش، قام بشرأ فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث بأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل البقر فما خفه ما ثم أمشته بفمه.

(1) ما بين المعطوفين ليس في الأصل.
(2) سورة الزراعة: 4.
حتى رمى به فسقي الكلب، فشكر الله له ف风控 له، قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم لاجرًا؟ فقال رسول الله "بسم الله الرحمن الرحيم".

1/115 - [2/376] حديث عبد الله، حديث أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا
عبد الله، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الغرر، وعن بيع الخصاة.»

1/116 - [2/377] حديث عبد الله، حديث أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أنا أنا
سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:

جاء أعراهي يقاضي النبي ﷺ عليه السلام بغيره، فقال النبي ﷺ: التمسوا له مثل سن
بغيره، قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بغيره، قال: فأعطوه فوق بغيره،

فقال الأعرابي: أوفاك الله، فقال النبي ﷺ: إن خيركم خيركم قضاءه.

1/117 - [2/378] حديث عبد الله، حديث أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد
قال: حدثنا بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة:

«أنه سمع رسول الله ﷺ، يقول: أرائئم لو أن نرأه بباب أحدكم يفسل منه
كل يوم خمس مرات ما تقولون؟ هل يبقى من درنه، قالوا: لا يبقى من درنه
شيء، قال: ذاك مثل الصلوات الخمس بمحوا الله بها الخطاباء.»

1/118 - [2/379] حديث عبد الله، حديث أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا بكر بن
مضر، عن عمار بن عروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة:

(1) الفرغ: تقدم المعنى في هامش حلديث. 2. بيع الخصاة: وهو أن يقول: ارم هذه الخصاة فعلى أي
ثوب وفعت فهلوك بكذا.

(2) الدور: تقدم المعنى في هامش حلديث. 194.
المختار من مسند أبي هريرة

"أن رسول الله ﷺ قال: "إليه إلا الله، وأذنها إمامة الأذن عن الطريق".

1134 - [2/279] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا ليب بن سعد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة:

"أن النبي ﷺ قال للناس: أعسونا صلاتكم، فإن أراكم من خلفي كأراكم أمامي".

1135 - [2/279] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا ليب - يعني ابن سعد - عن عقيل، عن الزهري، عن ابن المسّب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين".

1136 - [2/279] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة، حدثنا ليب بن سعد، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبى صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"المسلم من سلم الناس من لسانه وبدله، والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم".

وهذا الإسناد: عن رسول الله ﷺ أنه قال:

"على كل نفس من بني آدم كتب حظه من الزنا، أدرك ذلك لعاقلة، فالعين زناها النظر، والآذان زناها الاستياع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، واللسان زناها الكلام، والقلب يهوى ومغتم والمصداق ذلك ويكدّبه الفرج".

وهذا الإسناد: عن رسول الله ﷺ أنه قال:

"يكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعةً أفرع ذا زيبتين يبعث صاحبه وهو يتعوذ"
سند الخصام في ما انتخب من مسند الإمام/ج

منه ولا يزال يتبعة حتى يلقمه أصبعه..."

137
116 - [27/2] 379/2 حديثاً عبد الله، حديثي أبي، حديثاً محمد بن أدرس - يعني الشافعي - قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان - وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة:

«أبان رسول الله ﷺ خي عن الملامة والمنابذة».

138
118 - [27/2] 379/2 حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثاً محمد بن أدرس، أخبرنا مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة:

«أبان رسول الله ﷺ قال: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما».

139
119 - [27/2] 379/2 حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثاً قتيبة بن سعيد، حديثاً ابن حبرة، عن يزيد بن أبي عمرو، عن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال:

«إن أصحاب الصرور الذين يعملونها يعدبون بها يوم القيامة، يقولهم هم:

أحياء ما خلقتهم.»

140
120 - [27/2] 379/2 حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حديثاً قتيبة قال: حديثنا ابن حبرة، عن أبي يونس، عن أبي هريرة، قال:

«ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ﷺ كان الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدث أسرع في مشيه من رسول الله ﷺ كان الأرض نطوره له، إذا نتجهد أنفسنا وانتبه لغير مكتثر.»

(1) شجاعة أفرع: الشجاعة: الحية الذكر، والأفرع الذي جمع شبهه للكثير حسبه، وقيل الشجاعة الذي يتناول الراح ولفارس و يقوم على ذنه، وربما بلغ رأس الفارس و يكب في الصحراء.

(2) الملامة: وهو أن يبيع غير مشاهد على أنه من له صحيح البيع، والمنابذة: وهو أن يقول: إن نبذه إلى فقد اشترته بلغا.
المنتخب من مسند أبي هريرة  

141 - [2/820] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا قتيبة، حَدَّثنا ابن هضبة،
عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة:

«فَأَنْبِيَّ الرَّحْمَٰنِ قَالَ: صَافِرُوا تَصَحَّواَ، وَاغْزِروا تَسْتَغْنِواَ».

142 - [2/381] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا سعيد بن منصور قال:
 حدَّثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدَّثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي صالح،
عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"إِنَّا بِعَطْتِ لَأَلْمُ سَالِحَ الْأَخْلَاقِ".

143 - [2/381] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا سعيد بن منصور قال:
 حدَّثنا عبد العزيز بن محمد قال: حدَّثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد،
عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

"إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلا يَبْرَكَكُمَا نِيرَ جِلْبَةٍ، وَلَا يُضِعَنَّ بِي فَمَّ رَكِبَتِهُ".

144 - [2/384] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا عفان، حَدَّثنا عبد الرحمن
ابن إبراهيم، حَدَّثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:

«أَنَّهُ قَيْلُ لِهِ: مَا الْفِتْحَةُ قِبْلَهُ؟ قَالَ: ذَكَرْكُ أَخْلَكَ بَا بَيْكَهُ، قَالَ:
فَأَفْرَأَيْتَ إِن كَانَ فِي أَخْيِكَ مَا أُفْوِلُ أَيِّ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِن كَانَ فِي أَخْيِكَ مَا نَقُولُ فَقَدْ
اغتَبَهُ، وَإِن لَا يِمْكَنْ فِي مَا نَقُولُ فَقَدْ بَهَثَهُ».

145 - [2/384] حدَّثنا عبد الله، حَدَّثني أبي، حَدَّثنا عفان، حَدَّثنا مهدي بن
ميمون، حَدَّثنا عبد الحميد - صاحب الزيادي - عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي
هريرة، عن النبي ﷺ، يتورِى عن ربه ﷺ، قال:

"مَا مِن مَّعْلُومٍ بَعْضِي يَشَهِدُ لَهُ ثلَاثَةٌ أَبَاثٌ مِّن جِهَانِهِ الْأَدْنِيَّ بَخْيَر، إِلاّ
قَالَ الرَّحْمَٰنُ: قَدْ قَبِلَتِ شَهَادَةُ عَبَادِي عَلَى مَعَالِمَ وَغَفُّرَتِ لِهَا مَا أَعْلَمَ". 

109
146 - [2/7485] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ يوم خير:
«لأدعمن الرأية إلى رجل يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، قال: فقال عمر: فما أحببت الإمارة قبل يومذ، فطوالت لها واستشرفت رجاء أن يدفعها إلي، فلما كان الغد، دعا عليّاً فدفعها إليه، فقال: قاتل ولا تلفنت حتى يفتح عليك، فسار قريباً ثم نادى يا رسول الله علام أقاتل؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإن محمد رسول الله ﷺ، فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله ﻢ»

147 - [2/7385] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، أخبرنا أبوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ بيض أصحابه:
«قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة، ويغلق فيه أبواب الجحيم، ونغل في الشياطين، فيله خير من ألف شهر، من حرهم خيراً فقد حرّم»

148 - [2/7385] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي، قال: حدثنا معاذ، حدثني أبي، عن قاعة، عن النضر بن أنس، عن بشر بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:
«من أطلع في بيته فقوم يغبر إذ يذبحون ففقوا عينه، فلا دابة له ولا قصاص»

149 - [2/7385] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد قال: حدثني من سمع أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«ليتقتّن جبار من جيابرة بني أمية على منبري هذا»
المتخب من مسند أبي هريرة

۱۵۰ - [۲/۳۸۵] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَان قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاج
ابن سُلَيْمَة أَبِيْنَا مُحَمَّد بن عَمْرُو، عَنِ أَبِي سَلَامَة، عَنَّا أَبِي هَرْبَة، آنَّا رِسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
حَمَّد وَثَابَتَ: عَنِ الحَسَنِ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
«مِنْ صَامِرِ رَمَضَانِ إِيَّاَنَا وَاحْتِسَابًا، غَفِّر لَهُ ما تَقَدِّمَ مِنْ ذِنْبِهِ وَمَا تَأْخِرُ».

۱۵۱ - [۲/۳۸۶] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَان، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن
ابن إِبَرَاهِيم قَالَ: حَدَّثَنَا العَلَاء بن عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنِ أَبِي، عَنَّا أَبِي هَرْبَة، عَنِ رِسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:
ما نَقْسَت صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجِلًا بعَفْوًا إِلا عَزَّاً، وَمَا نَوَاضَع أَحَد

۱۵۲ - [۲/۳۸۷] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَان، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة،
عَنِ أَبِي، عَنَّا أَبِي هَرْبَة، عَنَّا النَّبِي صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
«مِنْ أَخْذِ مِنِّ الأَرْضِ شَيْاً بِغِيْرِ حَقِّ، طَوْقُهَا مِنْ سَبْعٍ أَرْضٍ».

۱۵۳ - [۲/۳۸۹] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَفَان، حَدَّثَنَا وَهَبِّ، حَدَّثَنَا
سِهِبَل، عَنِ أَبِي، عَنَّا أَبِي هَرْبَة، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
"لَنَجِلَّ أَحَدَمِكُمْ عَلَى جَرَّةٍ فَتَحُرَقَ ثَابِبًا حَتَّىِ خَلَصَ إِلَيْهِ، خَبِيرٌ مِنْ أَنْ يَطَا
على جِرَّ رِجَالٍ مُسْلِمٍ».

وَهَذَا الْإِسْنَادُ: أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَكَل كَنف شَأْةٍ فَمَضْمُمٍ وَغَسِيلٍ بِدِيْهِ وَصَلَّى إِلَى أَن
قَالَ: وَهَذَا الْإِسْنَادُ: عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
ما اجتمع قوم فقرروا عن غير ذكر الله، إلا أنهم تقولوا عن جفيفة حمار،
وكان ذلك المجلس عليهم حسرة.

1154 - [2/289] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا عفان، حددنا عبد الرحمن
ابن إبراهيم قال: حددنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:
"إن الدين بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ فطريه للغباراء".

1155 - [2/289] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا عفان، حددنا وهيب،
حدود عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
مثل البخيل والمتصدق، [مثل رجلين يدخلها جبنا من حديث قد أضطرت
أيديهما إلى تراقيهما، فكلما هم المتصدق بصدقة انتصفت عليه حتى تعفى أثره، وكلما
هم البخيل بصدقة انتبشت عليه كل حلقة منها إلى صاحبتها وتقلصت عليه،
قال: فسمعت رسول الله ﷺ يعني يقول: فيهد أن يسمعها فلا تست".

1156 - [2/291] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا حسن بن موسى، حددنا
ابن طيبة، حددنا أبو يونس، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:
"أن الله ﷺ قال: أنا عند ظن عبدي ي، إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن شراً فله".

1157 - [2/291] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا أسود، حددنا شريك، عن
سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه:
"هنى عن المحاقلة - وهواشترا الزرع وهوي سنبله بالحطة - ونرى عن المزبانة -
وهوشراء الشار بالتمير -".

1158 - [2/292] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا أسود بن عامر أبو عبد

(1) أقول: الحديث ذكره المؤلِّف فيه في مجموع النسخة باختصار وبدون سند ولذا جعلته وسندنا
بين معلومين.
الرخمي، حدثنا شريك، عن ليث، عن طاووس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«بيعث الناس - وربا قال شريك: مخبر الناس - على نواهم،»[1]

1159 - [2/297] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسین، حدثنا شبیان، عن
منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: وأحبسه ذكره، عن النبي ﷺ، قال:
«لا هجرة فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فقات، دخل النار»

1160 - [2/297] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسین، حدثنا سفيان، عن
عبد الله بن أبي بزيد، عن سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ،
«لا ترقدن جنبًا حتى توضًا».

1161 - [2/297] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسین، حدثنا المسعودي،
عن داوود أبي بزيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال:
«أكثر ما يلمل به الإنسان النار الأجواف: الفم والفرح، وأكثر ما يلمل به الإنسان
الجنة: تقوى الله وحسن الخلق».

1162 - [2/297] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد القيسيري، قال:
 حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
«خير النساء ركين الإبل نساء قريش، أحناء على ولد، وأرعاه على زوج في
ذات يده».

1163 - [2/297] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا كثیر بن
زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يزال أحدكم في صلاة ماحام في مجلسه يتظر الصلاة، والملائكة يقولون:
اللهم اغفر له، اللهم ارحمه مالى يحدث».

1174 - {295} حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي هُوَذْة، قَالَ: حَدَّثَنَا عُفَّ،
عن خَلَاسٍ وَعَمَّةٍ، عن أَبِي هَرْبَةٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، وعن الحسن، عن النبي ﷺ، قال:
"إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ يُومًا فَنَسِى فَأَكِلْ وَشرِبْ، فَلَيْنَمْ صوْمَهُ، فَإِنَّهَا أَطْمَهْ
اللَّهُ وَسَافَرَهُ".

1175 - {296} حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعِبَاسِ
قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو أَوْيِسٍ قَالَ: قَالَ الزَّهْرِيُّ: إِنَّ أَبَا عَبْدِ- مُوْلِيَ عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنِ عُفَّ- أَخِيِّهِ
أَنَّهُ سَمَّى أَبَا هَرْبَةَ بِقُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "فَإِنَّهُ يُسْتَجِبُ لَأَحَدٍ كَمَا مَا يُعِجِّلُ فِي قُولِهِ، قَدْ دُعِوَّتْ رَبُّي فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِي".

1176 - {297} حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوُرَّابِ الْفَضِّيِّ
اَلْخُوْصِ بْنِ جُوَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ رَزِيْقٍ، عَنَ الأَعْمَشِ، عَنَ أَبِي صَالِحٍ، عَنَ أَبِي
هَرْبَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّنَا أَحْدَثْ نَفْسِي بِالْحَدِيثِ، لَن
أَخَذْنَهُ بِعُسُلِهِ، أَحْبَبْنَا إِلَيْنَا أَنْ أَنْكُلَمَنَّهُ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الإِيْبَانِ،

1177 - {298} حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوُرَّابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
رَزِيْقٍ، عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنَ عُكْرَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يُحْبَبٍ، عَنَ أَبِي هَرْبَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
"مَنْ خَبِّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلِيَّة مَنَا، وَمِنْ أَفْسَدَ امْرَأَةَ عَلَى زُوجِهِ فَلِيَّة
هوَمَٰنَأٰمُ?"

1178 - {299} حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا جَعْدَانُ بْنُ سُلْطَمَةٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدَةَ، عَنْ مُسْبِدٍ بْنِ المَسِيْبِ، عَنَ أَبِي هَرْبَةَ، قَالَ:

(1) كَذَا وَرَدَّ وَصَحِيحٌ: مَنْ خَبِّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ. عَابِ: أَيْ أَفْسَدَ.
قال رسول الله ﷺ:

«ثلاث في المنافق، وإن صلى وإن صام، وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخليف، وإذا اتهم خان.»

وأما عبد الله ﷺ حديث أبي، حديثا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا إسحاق - يعني ابن جعفر - قال: أخبرنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة:

«أن النبي ﷺ قال: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آلام من نباه لا ينقص ذلك من آلامهم شيئاً.»

وهذا الإسناد:

«أن النبي ﷺ قال: لوعلم المؤمن ما عند الله ﷺ من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما مقنط من رحمة أحد.»

وأما عبد الله ﷺ حديث أبي، حديثا معاوية، قال: حديثا زائدة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

«من تولى قوماً بغير إذن مواليه، فعليه لعن الله ﷺ والملاكاة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً، والمدينة حرام، فمن أحدث فيها، أو أمؤيد، فعليه لعن الله ﷺ والملاكاة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً، وذمة المسلمين واحدة، يسعي بها أدنهم، فمن أخفى مسراً فعليه لعن الله ﷺ والملاكاة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفاً.»

وأما عبد الله ﷺ حديث أبي، حديثا حسان بن موحّد، قال:

حديثا مسلم - يعني ابن خالد - عن زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي

١٦٥
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا دخل أحدكم على أخيه المسلّم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، فإن سفاه شراباً من شرابه فليشربه من شرابه، ولا يسأل عنه.

172 - 2/199: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرني أبو بكر - يعني ابن عباس - قال: حدثنا أبو حضين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

"كان يعرض على النبي ﷺ القرآن في كل سنة مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه مرتين".

173 - 2/200: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف، قال:

عبد الله: وسمعته أنا من هارون قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني أبو صخر، عن أبي حازم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

"أن النبي ﷺ قال: المؤمن مؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يمؤلف".

174 - 2/201: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله - وعُتْبَ قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا شعبة، عن فلان الخثيمي، أنه سمع أبا زرعة يحدث، عن أبي هريرة، قال:

"أن النبي ﷺ كان إذا خرج سفراً فركب راحله قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل - قال وأراهم: قال: والحامل على الظهر، اللهم اصحبنا بنص، واقلنا بذمة، أوعذ بك من ملح وعثاء السفر، وكأبة المنقلب".

175 - 2/202: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا علي بن إسحاق قال: أخبرنا معمر، قال: حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:
المختصر من مسند أبي هريرة

ليس فينا دون خمسة أوسط صدقة، ولا فينا دون خمس أوق صدقة، ولا فينا

 دون خمس ذود صدقة.

1176 - [2/420] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا عتاب، قال: حدثنا عتاب

الأمر، قال: أخبرنا ابن شبيعة، قال: حديثي أبو بوس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"الصوم جنة، وحصن حصن من النار." 

1177 - [2/427] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد

الله، قال: أخبرنا ابن لهيعة، قال: حديثي محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عبد

الله بن رافع أخبره، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:

"أثبت نهى عن الريمة، أن ترمى الدابة ثم تؤكل، ولكن تذبح، ثم ليرموها إين شاؤوا." 

1178 - [2/433] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أحمد بن عبد الملك بن

واقد الخرطوم، قال: حديثي محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن

شعيب، عن مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة، قال:

"سمعنا يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله ﷺ مني، إلا ما كان من

عبد الله بن عمر، فإن أنه كان يكتب بيده ويقبله، وكانت أعده بقلبي ولا أكتب

بدي، واسأل رسول الله ﷺ في الكتاب عنه فأذن له.

1179 - [2/434] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا خلف، قال: حدثنا

أبو معاذ، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"هذا إن الهدية تذهب وغر الصدر." 

1180 - [2/434] حدثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا عفان، قال: حدثنا حجاج

2) غض الصدر: الضغ والإعاذة، وقيل: الغض والهريرة، وأصله من الوغرة: شد الثر.
ابن سلمة، عن علي بن زيد، عن سمع أبا هريرة:

"أن رسول الله ﷺ قال: طعام السواد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة.

1181 - [2/1041] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أُبي، حَدَّثَنَا عَمَّامُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا
شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"من حَجَّ هذا البيت، فلم يرث، ولم يفسق، رجع كما ولدتته أمه.

1182 - [2/1141] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أُبي، حَدَّثَنَا عَفَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:

"كان النبي ﷺ يسير في طريق مكة... إلى أن قال: وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: فصلت على الأنباء بست: قبل ما هن أي رسول الله؟ قال: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأصلت في الغنائم، وجعلت في الأرض مسجداً وطهراً، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختتم بي النبوين، مثلي وسائر الأنباء عليهم الصلاة والسلام كمثل رجل بنى قصرًا فأكمل بناءه وأحسن بنائه إلا موضع لبناء، فنظر الناس إلى القصر فقالوا: ما أحسن بناء هذا القصر لوقت هذه الليلة، ألا فكنت أنا اللبخة، ألا فكنت أنا اللبخة.

1183 - [2/1441] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أُبي، حَدَّثَنَا عَفَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَة، عن سهل، عن عطاء بن السائب، عن الأغفر، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

"فيها يحيى: عن ربه ﷺ، قال: الكبرى، رذائي، والعظمة، إزاري، من نازعني واحداً منهما قذفته في النار.

1184 - [2/1418] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أُبي، حَدَّثَنَا قَتَبٌ بْنُ سُعِيدُ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدَ بْنُ مُوسَىٰ، يَعْنِيُ المَخُزُومِي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي هريرة.
المتخب من مسند أبي هريرة

قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا صلاة لم لا وضوء له، ولا وضوء لم لم يذكر اسم الله عليه.»

1185 - 8/18 [2/188] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قَتِبْةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بن مُحْمَّدٍ، عَنِّ الْعَلَاءِ -يَعْنِي إِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنَ- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرْبَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يأخذ الرجل حلبه فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره فياكل به، خير له من أن يسأل الناس، معطي أو متنوعاً.

1186 - 10/18 [2/188] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قَتِبْةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بن مُحْمَّدٍ، عَنِّ مَحْمُّدٍ بْنِ عُمَروٍ، عَنْ أَبِي سَلْمَةٍ، عَنْ أَبِي هَرْبَةٍ:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ الْبَسَاءِ.»

1187 - 12/18 [2/188] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قَتِبْةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْنُ حُبيَّةَ، عَنِّ دِرَاجٍ، عَنِّ إِبْنِ حَجَرَةَ، عَنْ أَبِي هَرْبَةٍ، عَنِّ النَّبِيٍّ ﷺ، قَالَ:

«إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوَّنَادَاهَا، الْمَلَائِكَةَ جَلَّالَاهُمْ، إِنْ غَابَوا يَفْتَقَدُونَهُمْ، وَإِنَّ مَرَضَوا عَادَوْهُمْ، وَإِنَّ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانَوْهُمْ.»

وَقَالَ ﷺ:

جَلِيسُ الْمَسَاجِدِ عَلَى نَسَائِلِهِ أَخْ مَسْتَفَادٍ، أَوْ كَلِمَةٌ مَحْكَمَةُ، أُورِحَةَ مِنْ نَظِيرٍ.

1188 - 120 [2/188] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا مَكْيُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ -يَعْنِي إِبْنِ سَعْيِدٍ بْنِ أَبِي هَنَدَ- عَنِّ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ -مُوَلَّى أَلِ الْزَّبِيرِ-، عَنِّ سَعْيِدٍ بْنِ مَرْجَانَةَ، أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هَرْبَةٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل أرب من إربا من النار، حتى أن ليعتق باليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج... الحديث.

1189
 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف قال:
 حدثنا ابن وهب قال: حدثني معروف بن سويد الجذامي، أنّه سمع علي بن رباح، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله ﷺ:
 لا عدوئ ولا طيرة، والعين حق.

1190
 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف قال:
 أخبرني ابن وهب، أخبرني حيوة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، مولى شداد ابن الهاد أنّه سمع أبا هريرة، يقول:
 سمعت رسول الله ﷺ، يقول: من سمع رجلاً ينشد في المسجد ضالة فليقل:
 لا آدأها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك.

1191
 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون، حدثنا ابن وهب
 قال: سمعت حيوة يقول: حدثني حبيب بن هانئ الجولاني، عن أبي سعيد مولى غفار قال:
 سمعت أبا هريرة، يقول: سمعت رسول الله ﷺ، يقول:
 لا تبيعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلال في نبز المال، ويجوع العباد.

1192
 حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون، قال: سمعت عبد الله، وسمعته أنا من هارون، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو، عن عمارة بن عزبة، عن سمي مولى أبي بكر، أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ، قال:
 أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاة.

1193
المتخب من مندأب أبي هريرة

حمد بن سلمة، عن قتادة وجعفر بن أبي وشحة، وعبد بن منصور، عن شهير بن حوшиб، عن أبي هريرة:

"أن رسول الله ﷺ خرج على أصحابه وهم يتنازعون في الشجرة التي اجتت من فوق الأرض ما لها من قرار؟ فقال بعضهم: أحسبها الكمأة، فقال رسول الله ﷺ: الكمأة من المين وما هو شفاء للعين، والعوجة من الجنة وهي شفاء للسمى؟".

114 - (2/41) حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا فزارة بن عمرو، قال:

أخبرنا فلحيج، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

"خرج رسول الله ﷺ في غزوة غزاة، فأرسل فيها المسلمين واحتاجوا إلى الطعام، فاستأذنا رسول الله ﷺ في نهر الإبل فأذن لهم، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، قال فجاء فقال: يا رسول الله، إلهمهم عملهم وبلغهم عدوهم بنحوهم؟ بل أدع يا رسول الله بغيرات الزاد فداع العلم ﷺ فيها بالبركة، قال: أجل، قال: فدعا بغيرات الزاد، فجاء الناس بها بقي معهم فجمعه ثم دعا الله ﷺ فيها بالبركة، ودعا بأوعيتهم فاملآها وفضل فضل كثير، فقال رسول الله ﷺ: عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أي عبد الله ورسوله، ومن لقي الله ﷺ بها غير شكل دخل الجنة؟".

يقول شير محمد: هذا الحديث أوردته أبو علي المفيد الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ﷺ في الجزء العاشر من أملائه، رواه بإسناد ذكره عن عاصم بن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن أبيه، قال: "كنّا بإزاء الروم، فأصاب الناس جوع، فاجتذب الأنصار".

(1) الكمأة واحدة: كم، وهو أنبت بنغص الأرض فيخرج.

(2) الورمل: المرولا الأسرع في المشي مع نقارب الخطا، وقيل: ميل أي أسرع في المشي وهو منكيه.
إلى رسول الله ﷺ فاستأذنوه في نهر الأبل... إلى أن قال: واجتمع الناس يومئذ إلى رسول الله ﷺ وهم يومئذ أربعة آلاف رجل، فدعا رسول الله ﷺ إلى أن قال: ثمّ قام الناس فأخذوا فملؤوا كل وعاء وكل شيء، ثمّ بقي طعام كثير، فقال رسول الله ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، والذي نفسي بيده لا يقوه أحد إلا حرمه الله على النار».

195 - ٢/٤٢٤ حديث عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:

«قالوا: يا رسول الله أخبرنا بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا نطيقونه، مرتين - أو ثلاثاً - قال: قلنا: أخبرنا فلعلنا نطيقه؟ قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائم بآيات الله؟ لا يفتقر من صيام ولا صلاة، حتى يرجع المجاهد إلى أهله».

196 - ٢/٤٢٤ حديث عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو معاوية ووكيع قال:

حديث الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لواهديت في ذراع ليقبت، ولودعتي إلى كراع لأجبت».

قال وكيع في حديثه: «لواهديت إلى ذراع».

197 - ٢/٤٢٤ حديث عبد الله، حديثي أبي، حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش، ابن نمير قال: أخبرنا الأعمش المعني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:

قال رسول الله ﷺ:

«أنقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولومعمون مانبهما لأنوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر المؤذن فيذن، ثمّ أمر رجلاً يصلي بالناس»

(١) أمالي الطوسي: ٢٥٩.
المتخب من مسند أبي هريرة

ثم انطلق معي برجال معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلقون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.

1189 - [2/245] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق بن إبراهيم
قال: حدّثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عامر العقيلي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

عرض عليّ أول ثلاثة يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة: فالشهد، وعبد ملوك أحسن عبادة ربه ونصب لسّيده، وعفيف متعفف ذويغال، وأما أول ثلاثة يدخلون النار: فأمير مسلط، وذو ثروة من مال لا يعطي حق الماله، وفقيه فخار.

1199 - [2/245] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق، عن سعيد، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

إن الله ﻟَأَنْ تَجاوز لأمّي حاندّته بأنفسها، ما لم تكلم به.

1200 - [2/246] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق، حدّثنا
 أبو اليسان، عن أبي زرعة بن عمر بن جرير، عن أبي هريرة، قال:

كان رسول الله ﷺ يومًا بارزاً للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما
 الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسالته، وتعاليم
 بالبعث الآخر، قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به
 شيئاً، وتقبيص الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: يا
 رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنت تراه وإنك إن لا تراه فإنه يراك،
 فقال: يا رسول الله، متي الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن
 سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربي فذاك من أشراطها، وإذا كانت العرادة
الحفاة الجفاة رؤوس الناس فذاك من أشرافها، وإذا تطاول رعاةهم في البيتان
فذلك من أشرافها في خمس لابعلهم إلا الله، ثم تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ۚ إن الله
عَنْدَهُ عَلَمْتُ السَّاعَةَ وَيَوْزِرُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا في الأزْحَامِ وَمَا تَذُرِّي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْبِسُ
عَدًا وَمَا تَذُرِّي نَفْسٌ بَأِي أَرْضٍ تُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ ﴿١﴾، ثم أدر الرجل، فقال
رسول الله ﷺ: ردوا على الرجل، فأخذوا ليبردوه، فلم يروا شيئاً، فقال: هذا
جبريل ﷺ. جاء ليعلم الناس دينهم.

۰۰۱- ۱۲۶۶ حُدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنَا
الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

"كَلْ يَوْمَ خَمس مَرَاتٍ.

۰۰۲- ۱۲۶۶ حُدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنَا
عن يزيد بن عبد الله بن أسامة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثله:

"فإذا يبقى ذلك من الدرب.

۰۰۳- ۱۲۷۹ حُدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعَاوِيَةٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الأعمش، عن أبي بكر بن زيد بن هبة، عن أبي هريرة، قال:

"مَا رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَاب طَعَاامًا قَطً۬، كَانَ إِذَا أَشْتَهَا أَكْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِه سَكَتَ.

۰۰۴- ۱۲۷۹ حُدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعَاوِيَةٍ، أَخْبَرُنَا عَطاءُ بِنَ السائب، عن الأخر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"يُقُولُ: قَالَ اللَّهُ ﷺ: الْكَبْرِياءِ رَدَايٌ، وَالْمَضْمَةُ إِزَارٍ، فَمِنْ يُنَازِعِي وَاحِدَهُ.

۰۰۵- ۱۲۷۹ حُدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَيْمَانٍ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعَاوِيَةٍ، أَخْبَرُنَا عَطاءُ بِنَ السائب، عن الأخر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"يُقُولُ: قَالَ اللَّهُ ﷺ: الْكَبْرِياءِ رَدَايٌ، وَالْمَضْمَةُ إِزَارٍ، فَمِنْ يُنَازِعِي وَاحِدَهُ.

۱ سورة لهبان: ۳۴.
المتخب من مسنداً في جهته.

1205 - [2/427] حذّثنا عبد الله، حذّثني أبي، حذّثنا إسحاق، عن ابن عون، عن عمر بن إسحاق قال:

"رأيت أبا هريرة لقي الحسن فقال له: اكشف عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله ﷺ بقبل منه، قال: فكشف عن بطنه فقله."

1206 - [2/428] حذّثنا عبد الله، حذّثني أبي، حذّثنا يحيى، عن ابن عجلان:

 قال: سمعت أبي يحدث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"المرأة كالضبع فإن عرض على إقامتها نكره، وإن تركه تستمع به وفنه عوج."

1207 - [2/428] حذّثنا عبد الله، حذّثني أبي، حذّثنا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون قال: حذّثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة:

"أن رسول الله ﷺ أمره أن يخرج فينادي: أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاده."

1208 - [2/428] حذّثنا عبد الله، حذّثني أبي، حذّثنا يحيى - يعني ابن سعيد - عن زيد بن كيسان، قال: حذّثني أبو حازم، قال: قال أبو هريرة:

"بينا رسول الله ﷺ في المسجد إذ قال: يا عائشة ناولني النبوءة قالت: إن لي لست أصلي، قال: إنه ليس في يدك، فناولته."

1209 - [2/428] حذّثنا عبد الله، حذّثني أبي، حذّثنا يحيى بن سعيد، عن زيد بن كيسان قال: حذّثني أبو حازم، عن أبي هريرة، قال:

"رحمنا مع رسول الله ﷺ فلم نستقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله ﷺ: لا أخذ كل رجل برأس راحله، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: 
ففعلنا، قال: فدعنا بالماء فتوضحا، ثم صل ركعتين قبل صلاة الغد، ثم أقيمت الصلاة نصف الغد، ثم.

1216 ـ [229/1] حدثنا عبد الله، حددثني أبي، حددثنا يحيى بن سعيد قال:

1211 ـ [229/2] حدثنا عبد الله، حددثني أبي، حددثنا يحيى بن سعيد، عن عوف قال: حددثنا خلاس، عن أبي هريرة، والحسن، عن النبي ﷺ قال:
من أتى كانه أوعرًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ.

1212 ـ [229/2] حدثنا عبد الله، حددثني أبي، حددثنا يحيى قال: أخبرنا المثنى

المتخب من مستند أبي هريرة

ابن سعيد قال: حدثننا قتادة، عن بشير بن كعب، عن أبي هريرة:

«إن رسول الله ﷺ قال: إذا اختلفتم أوتشاجرت في الطريق، فدعوا سبع أذاع.»

1213 - [2/429] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن جعفر بن محمد:

قال: حثني أبي، عن عبد الله بن أبي رافع - وكان كابناً لعلي - قال:

كان مروان يستخلف أبي هريرة على المدينة فاستخلفه مرة فصل الجمعية فقرأ: سورة الجمعة وفياً جآاء المتقون، فلما انصرف مشيت إلى جبه فقتل: أبا هر قرأت بسورتين قرأ بها على الله قال: قرأ بها حفي أبو القاسم.

1214 - [2/431] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله:

قال: حثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ:

«إياكم والله، فإن الظلم ظلمات، عند الله يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يجب الفحش والمتفحش، وإياكم والشج، فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمههم، وسفكوا دماءهم، وقطعوا أرحامهم.»

1215 - [2/432] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«لا تنكح المرأة على عمها، ولا على خالتها.»

1216 - [2/432] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان قال:

 حدثني سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

«سأرف النبلاء أي النساء خير؟ قال: التي تسري إذا نظر إليها، وتطعى إذا أمر، ولا تختلف فيها يكره في نفسها ولا في مالها.»

(1) سورة المنافقون: 1.
1217 - [2/433] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان
قال: سمعت أبي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"ثلاثة لا ينظر الله - يعني إليهم - يوم القيامة، الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعامل المزهو.

1218 - [2/433] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان قال:

 حدّثني أبي، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذّنين جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليسكت».

وقال يحيى مرة: «أو لتصمت».

1219 - [2/433] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان
قال: أخبرني سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

«أنه كان إذا سافر، قال: اللهم إنني أعود بك من وشاء السفر، وكبّاء المتقلب، وسوء المنظر، في الأهل والمال، اللهم أنت الصاحبٌ في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم اطو لنا الأرض، وهوى علينا السفر».

1220 - [2/433] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب
قال: حدّثني صالح - مولىتوأمة - قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"من غسل ميتاً فلفنسل«.

1221 - [2/477] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يحيى، عن ابن عجلان قال:

 حدّثني سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"ثلاثة كلهم حق على الله ﷺ يدعونه: المجاهد في سبيل الله ﷺ، والناكح لستعفف، والمكاتب بريد الأداء«.
المتخب من مستند أبي هريرة

١٢٦٢ - [٢/٧٤٣] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال:

١٢٦٣ - [٢/٧٣٢٨] حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حديثي يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

١٢٦٤ - [٢/٧٤٣] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، قال: سمعت أبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

١٢٦٥ - [٢/٧٣٣٩] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال:

١٢٦٦ - [٢/٧٣٤٦] حدثني حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

- توضيح: الحديث فيه تأكيد على عدم غفلته وسهوه في نومه فكيف في بقائه، فحاله في البقعة وحاله في اليوم واحد. والحديث له علاقة بنوم النبي ﷺ عن صلاة الصبح راجع هامش حديث ٣٤٦ وهامش حديث ٩٣٠ من كتابنا هذا.
ورجل تصدَّق بصدق أخافها لا تعلم شياه ماتتق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً
ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات منصب وجال إلى نفسها قال: أنا أخف الله.

۱۲۷۶ - [۲/۲۳۹] حدَّثنا عبد الله، حذَّثني أبي، حدَّثنا ابن نمير قال: حدَّثنا
الأعمش، ووكيح قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي حازم الأشعجي، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ:

"إذا دعا الرجل أمرته إلى فراشه فأتت عليه، فبات وهوغضبان، لعنتها الملائكة
حتى يصبح.
قال ووكيح: "عليها ساخط.

۱۲۷۷ - [۲/۲۰۰] حدَّثنا عبد الله، حذَّثني أبي، حدَّثنا ابن نمير قال: أخبرنا
حجاج - يعني ابن دينار - عن جعفر بن إياس، عن عبد الرحمن ابن مسعود، عن أبي
هريرة، قال:

"خرج علينا رسول الله ﷺ ومعه حسن وحسن، هذا على عاتقه، وهذا على
عطاه، وهويلهم هذا مرة، ويليشم هذا مرة، حتى انتهى إليها، فقال له
رجل: يا رسول الله، إنك غبوا، فقال: من أحبيها فقد أحبي، ومن أغضها
فقد أغضبي".

۱۲۷۸ - [۲/۲۰۴] حدَّثنا عبد الله، حذَّثني أبي، حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسحاق بن عبيد الله، عن أبي صالح الأشعري، عن
أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ:

"أنه عاد مريضاً ومعه أبوهريرة، فترك كان به، فقال له رسول الله ﷺ:
أبشر إن الله ﷺ يقول: ناري أسلطها على عدي المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من
النار في الآخرة."
المتخب من مسنداً في هريرة

۱۲۷۹ - ۲/۲۱۴۰ [۲/۲۱۴۰] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو داود الحفري، عن
شريك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«صنفان من أمي أهل النار لم أرهم بعد: نساء كاسيات عاريات مائات
ميلات، على رؤوسهن أمثال أسمنة النمل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن رجها،
ورجال معهم أسباط كأذناب البقر، يضربون بها الناس».

۱۲۸۰ - ۲/۲۱۴۰ [۲/۲۱۴۰] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يعلى ومحمد ابنا عبيد
قالا: حدّثنا الحسن بن الحكم، عن عدي بن ثابت، عن شيخ من الأنصار، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من بدأ جفاف، ومن تبع الصيد غفل، ومن أتي أبواب السلطان افتتن،

وما ازداد عبد من السلطان قرباً، إلا ازداد من الله عند».

۱۲۸۱ - ۲/۲۱۴۱ [۲/۲۱۴۱] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا أبو خالد الأحر، عن
أسامة، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من قائم ليس له من قيامه

إلا السهر».

۱۲۸۲ - ۲/۲۱۴۱ [۲/۲۱۴۱] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا محمد بن عبد، عن
يزيد- يعني ابن كيسان- عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:

«مرّ رسول الله ﷺ على قبر، فقال: انشوني بجريديتين، فجعل إحداهما عند
رأسه، وال الأخرى عند رجليه، فقال: يا نبي الله، أيفعه ذلك؟ قال: لن يزال أن
يخفّف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيها ندّو». (١)

١٨١
1233 - [2/441] حدّثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لمعله قل: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، قال: لولا أن تعمري قريش لأقرر عينك بها، قال: فنزل الله ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَتَعْبِدُ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴿ وَلَكِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.»

يقول شيخ محمد: هذا الحديث لا يدل على إن أبا طالب لم يكن مؤمناً، بل يدل على أن له مناعاً من إظهار إيمانه، وفي الآية إشارة إلى أنه كان مهدياً مهتدياً، والأخبار في إيمانه، وعظم خطره، وجلالة قدره، وشرف منزلته، كثيرة شهيرة، وتصديقاته بالنبي ﷺ في قصائده المشهورة، بينة صريحة، وعليه إجماع أهل البيت، وإجماعهم حجة بلا شبهة.

1234 - [2/441] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الطنافسي:
قال: حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:
زار النبي ﷺ قبر أبيه فبكى، و بكى من حوله، فقال رسول الله ﷺ:
استأذنت ربي في أن أستغفر لهما فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزرقما فأنذرني في فوراً القبور فإنها تذكر الموت.

1235 - [2/442] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد قال:
حدّثنا داود، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
«لا يقوم أحدكم إلى الصلاة ويهذى - يعني البول والغмяط - ».

1236 - [2/442] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا تليد بن سليمان، قال:
حدّثنا أبو الحجاج، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:

(1) سورة القصص: 56.
المتخب من مستند أبى هريرة...

نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي والحسن والحسين، فقال: أنا حرب لم ير

حاربكم، وسلم مسلم، مسلم.

1276 - [2/244] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا عمار بن محمد، عن

الصلت بن قوية، عن أبي هريرة، قال:

«سمعت خليلي أبا القاسم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا تنقطع ذات

قرن جماعه».

1278 - [2/242] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا

الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

والذي نفسي بهد، لا تدخلون الجناة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، ثم

قال: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه حاببتم؟ أفشهوا السلام بينكم.

1279 - [2/243] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو مليح

المدني، سمعه من أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«من لم يدع الله غضب الله عليه».

1280 - [2/243] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا النهاش،

عن شيخ بمكة، عن أبي هريرة، قال:

«سمعت رسول الله ﷺ يقول: فز من المجذوم فرارك من الأسد».

1281 - [2/244] حديثنا عبد الله، حديثي أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان

قال: حدثي عثمان بن وافد - يعني العمري - عن كدام بن عبد الرحمن السلمي، عن أبي

كباش قال:

«جلبت غنمًا جذعناها إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته»

(1) الجماعة: التي لا قرنين لها.

183
قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من
الضأن، فانهضها الناس.

١٤٢٢ - [٢/٢/٤٤٥] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك بن
أنس، عن ميسي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"السفر قطعة من ال dap، يمنع أحدهم نومه وطعامه، فإذا قضى أحدهم
نهجمه من سفره، فليجعل إلى أهله.

١٤٢٣ - [٢/٢/٤٤٥] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس -
يعني ابن أبي إسحاق - عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"ما زال جبريل يوصيني بالجوار، حتى ظنت أنه شروعه.

١٤٢٤ - [٢/٢/٤٤٥] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان،
عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال
رسول الله ﷺ:
"لا الإبان بضع وسبعون باباً، فأدنا إماة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول:
لا إله إلا الله.

١٤٢٥ - [٢/٢/٤٤٦] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش،
عن عايارة بن القفقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً.

١٤٢٦ - [٢/٢/٤٤٨] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: حدثنا عبيد الله
ابن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه عبد الله بن عبد الله بن وهب، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ:
المتخب من مسنداً في هريرة

«ما من مسلم ينصب وجهه في مسألة إلا أعطاها إياها، إما أن يجعلها له، وإما أن يخرجها له».

۱۴۴۷ - [۲/۴۹۰] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأستغفر الله ﷺ وأتوب إليه كل يوم مائة مرة».

وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: 

المدينة من أحدث فيها حدثاً، أو أوقى حدثاً، أو تولى غير مولا، فعلبه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً.

إلى أن قال: وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله ورده، حتى يلبى الله ﷺ وما عليه من خطيئة».

إلى أن قال: وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ:

«للتبعنِّ سنن من كان قبلكم باعاً بباع، وذراعاً بذراع، وشرباً بشرب، حتى لودخلوا في حجر ضب لدخلتم معهم، قالوا: يا رسول الله ﷺ، اليهود والنصراء؟ قال: فمن إذا».

۱۴۴۸ - [۲/۴۵۱] وبإسناده، عن أبي هريرة، قال:

«لي فتحت خيرت أهدت لرسول الله ﷺ شاة فيها سم، فقال رسول الله ﷺ: 


۱۲۴۹- [۲/۴۵۴] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا حاجج قال: حدَّثنا ليث قال: حدَّثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث، أنه سمع أبا هريرة يقول:

«كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله من هذه حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: عيني لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجداً، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس».

۱۲۵۰- [۲/۴۱۱] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبد الرحمن قال: قال شعبة: سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبري، بعدما كبر يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ قال:

«ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار».

۱۲۵۱- [۲/۴۶۱] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا عبد الرحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمصرتان تكفران ما بينهما من الذنوب».

۱۲۵۲- [۲/۴۶۷] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا مهدي بن جعفر، وبهز
المتحب من مسند أبي هريرة

معنى، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال بهز في حديثه: أخبرني الحكم، عن محمد بن علي: أن جلالة قال لأبي هريرة:

دَائِنَ عَلَيْهَا يُقَايِرُ اِبْوَامِهَا يُقَايِرُ اِبْوَامِهَا.

فقال أبو هريرة: كان رسول الله ﷺ يقرأ بها.

1253 - [2/474] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن محمد بن عمر قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ:

«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.»

1254 - [2/474] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن أبي نافع قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا سبب إلا في خف، أونصل، أو حافر.»

قال أبي: وحدثنا وكيح وزيد، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، مثله.

1255 - [2/477] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيح، حدثنا ابن أبي ليل، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«نسخوا، فإن في السحور بركة.»

1256 - [2/482] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج قال: حدثنا فليح، عن الحارث بن فضيل الأنصاري، عن زياد بن سعد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

(1) سورة المنافقون: 1

(2) لا سبب: هو يفتح الباء ما يجعل للسابق على سباقه من المال، بالسكون مصدر، قال الخطابي: الصحيح رواية الفتح، أي لا يجعل أحد المال بالساقبة إلا في هذه الثلاثة، الحلف: اسم يقع على الإبل في اللغة العربية، والحافر في اللغة: لا يقع إلا على الجهل والبغال والحمور والنصل: لا يقع إلا على السيف والرمح والنبل.
عن النبي ﷺ قال: "من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر آيات.

491 حديث: عبد الله، حديثي أبي، حديثه همزة، قال:
قال: أخبرنا علي بن زيد، عن أوس بن خالد، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
"خرج الدنيا معها عصا موسى وخطام سليمان، فنجلو وجه المؤمن بالحصاء، وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا: يامؤمن، ويقول هذا: ياكافر.

492 حديث: عبد الله، حديثي أبي، حديثه جعفر، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال:
"إذا لم تجدوا إلا مرباض الغنم، ومعاطن الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل.

498 حديث: عبد الله، حديثي أبي، حديثه الحكم، قال: عبد الله:
وسمعته أنا من الحكم بن موسى، حديثي عيسى بن يونس، حديثه هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليفض."
المتخب من مسند أبي هريرة

۱۲۶۱ - [۴۹۸] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا يزيد قال: وأخبرنا محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من صلى على جنازة فلله قبراط، ومن تبعها حتى يقضي دفنه فله قبراط، أحدها أو أصغرها مثل أحد".

قال أبو سلمة: فذكرت لابن عمر فتعاظمه فأرسل إلى عائشة، فقالت: صدق أبوهريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريت كثيرة.

۱۲۶۲ - [۴۹۹] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا يزيد، حدَّثنا همام بن يحيى، عن قنادة، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"من صور صورة عذب يوم القيامة حتى يبنخ فيها الروح، وليس بنانف فيها، ومن استمع إلى حديث نبى ولا يعجبهم أن يسمع حديثهم أذيب في أذهنك الآن كدبباً دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفها وليس بعفافه." ۱۲۶۳ - [۵۰۰] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا يزيد، أخبرنا سفيان، قال:

سمعته الحسن يحدث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

"من سنّة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، ومن سنّة هدى فاتبع عليها، كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء".

۱۲۶۴ - [۵۰۱] حدَّثنا عبد الله، حدَّثني أبي، حدَّثنا يزيد، وأبو عبد الرحمن، قال: يزيد: أخبرنا المسعودي، عن محمد، مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"لا يلبث النار أحد بكي من خشية الله حتّى يعود اللبن في الضرع، ولا

(1) الآلٍ: تقدم المعنى في هامش حديث ۱۲۶۱.
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري أفراد أبناء。

وقل أبو عبد الرحمن المقرى: "في منخري مسلم أبناء.

1265 - [2/5] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا يزيد، حددنا ابن أبي ذهاب، عن المقبري، عن أبي هريرة:

"أ ank رسول الله ﷺ قال: لياتين على الناس زمان، لا يبالى المرء أبحلال أخذ المال أم بحرام."

1266 - [2/5] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذهاب، عن عجلان، عن أبي هريرة، قال:

"والذي نفس محمد بيده، إن لأنظر إلى موارئتي كأنظر إلى مابين يدي، نسوها صنوفكم، وأحسنوا ركوعكم وسجودكم."

1267 - [2/5] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذهاب، عن عجلان، عن أبي هريرة:

"أن النبي ﷺ S مثل عن ركوب البلد فقال: اركبها، قال: إنها بدنة؟ قال:

اركبها ويلك."

1268 - [2/6] حددنا عبد الله، حددني أبي، حددنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذهاب، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال:

"من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو جمله فليتحظه اليوم قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه.

1269 - [2/6] حددنا عبد الله، حددني أبي، قال: وقال بغداد:

"قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم."
المتخب من مسند أبي هريرة

وحذّتنا روح بإسناده ومعناه وقال:

«من قبل أن أؤخذ منه، حين لا يكون دينار ولا درهم».

١٧٠ - [٢/٧٠٥] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يزيد، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال:

« خطتنا - وقال مرتين: خطب - رسول الله ﷺ، فقال: أبنا الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أتى عام يا رسول الله؟ فسكعت، حتى قال لها ثلاثاً، فقال رسول الله ﷺ: لو قالت نعم لوجب، ولما استطمعت، ثمّ قال: ذروني ما تركنكم، فإنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلفهم على انبئائهم، فإذا أمرتمكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيكم، عن شيء فدعووه.»

١٧١ - [٢/٧٠٩] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«إن الله ﷺ ليفر الدرجة للمعبد الصالح، في الجنة فيقول: يا بار، أني في هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك.»

١٧٢ - [٢/٧١٠] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا إسحاق، أخبرنا عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:

«ما من مسلمين يومت له ولأولاد لم يبلغوا الحبش، إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة، وقال: يقال لهم: ادخلوا الجنة، قال: فيقولون حتّى يجيء أبوانا - قال: ثلاث مرات، فيقولون مثل ذلك - فيقال لهم: ادخلوا الجنة أناكم وأبوكم.»

١٧٣ - [٢/٧١١] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا مالك، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة:

«أن رسول الله ﷺ نهي عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر.» 
274 - [2/7/516] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبوبكر بن عياش، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: 


275 - [2/7/516] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا كامل وأبو المندبر، حدثنا كامل أبو كامل، قال أسود: قال: أخبرنا المعني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: 

«ذلك نصلي مع رسول الله ﷺ، وإذا سجد وثب الحسن والحسنين على ظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما يبدد من خلفه أخذًنا رقيقاً، ويبضعها على الأرض، فإذا عاد عاداً، حتى قضى صلاته، أقطعها على فخذيه، قال: فقتمت إلى فقلت: يا رسول الله أردّها، فبرقت بركة، فقال لها: الحقا بأمرك، قال: فكمت ضوءها حتى دخلاء.»

276 - [2/7/516] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو أحمد بإسناده، عن أبي صالح، حدثنا أبو هريرة، قال: 

«حتى دخل على أمها.»

277 - [2/7/516] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا صالح، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: 

«أن رسول الله ﷺ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله.»

278 - [2/5/516] حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا عمر بن
المتخب من مستند أبي هريرة

ذكر، عن مjahد، أنَّ أبا هريرة كان يقول:

"وَأَنَا إِنَّكَ لَأَعْمَدُ بِكَبْيِدٍ عَلَى الْأَرْضَ مِنَ الجَوْعِ، وَإِنَّكَ لَأَشْدَدُ الحَجْرَ عَلَى

بِطْنِي مِنَ الجَوْعِ، وَلَا كَفَّرْتُ بِعَرْقٍٗ عَلَى طُرُقِهِمِ ِالَّذِي يُخْرِجُونَ مِنْهُ، فَمَرَّ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ رَضيَ اللَّه

تَعَالَ عَنْهُ فَسَأَلَهَا عَنْ آيَةٍ مِّنَ كِتَابِ اللَّهِ، مَأْسَاتُهَا إِلَّا لَيْسَ بِسُبُعٍ، فَلَمْ يَفْعَلَ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَضيَ اللَّه

تَعَالَ عَنْهُ فَسَأَلَهَا عَنْ آيَةٍ مِّنَ كِتَابِ اللَّهِ مَأْسَاتُهَا إِلَّا لَيْسَ بِسُبُعٍ، فَلَمْ يَفْعَلَ، فَمَرَّ أَبُو عَبْدُ اللَّه

أَبا عَبْدُ اللَّهِ رَضيَ اللَّهِ عَنْهُ فَعَرَفَ مَا ُهُمْ وَمَا ُهُمْ ُهُمْ، فَقَالَ أَبَاهُ مُحَرَّرًا: فَقَلْتُ لِهُ: لَبِيكَ بَا رَسُول

اللَّهِ، فَقَالَ: إِلَهِيَ، وَأَسْتَأْذَنْ فَأَذْنَ لِي، فَوَجَدَتْ لَبَنًا فِي قَدْحٍ، فَقَالَ: مِنْ أَبِنِ لَكْ هَذَا

البَّيْنِ؟ فَقَالُوا: أَهْدَأْ لَنَا فَلَانًا - أَوْ أَلَ فَلَانًا - قَالَ أَبَا هَرْبَرْة: قَلْتُ: لَبِيكَ بَا رَسُول

اللَّهِ، فَقَالَ: اْتَّلِقِ إِلَى أَهْلِ الصَّفَةِ فَادْعُهُمْ لِي، قَالَ: وَأَهْلُ الصَّفَةِ أَضْيَافِ ِالإِسْلَامِ، لَمْ يَأْوَى إِلَى

أَهْلِ وَلَا مَالٍ، إِذَا جَاءَتْ رَسُولُ اللَّهِ ُهَدَايَةٍ أَصْبَحَ مِنْهَا، وَعَبَثَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا - قَالَ: أَحْزَنُي ذَلِكَ، وَكُنْتُ أَرْجَوْنَ أَصْبَحَ مِنْ اللَّبِنَ شَرْبَةٍ اْتَّقُوا بِهَا، بَقَيَّةٍ بَعْيُو وَلَيْتُي،

فَقَلَتْ: أَنَا الرَّسُولُ إِنَّذَا جَاءَ ِهِمْ كَنْتُ أَنَا الَّذِي أَعْطَيْهِمْ، فَقَلْتُ: مَا يَبْقِيُ مِنْ هَذَا

البَّيْنِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَعَةِ اللَّهِ وَطَعَةِ رَسُولِهِ بَدً، فَانْتَلَقَتْ فَدْعُوَتُهُمْ، فَأَقَلْبَوْا، فَأَسْتَأْذَنُوا،

فَأَذِنُوْهُمْ، فَأَخَذُوْا جَالِسَهُمْ مِنْ البَيْتِ، ثُمَّ قَالُ أَبَاهُ مُحَرَّرًا: حَذَّرْ أَعْطَيْهِمْ، فَأَخَذَتْ الْقَدْحَ

فَجْعَلَتْ أَعْطَيْهِمْ، فَأَخَذَ الْرَّجُلُ الْقَدْحَ فِي شَبْرٍ حَتَّى بَرَوَى، ثُمَّ يَرَدَ الْقَدْحَ، وَأَعْطَيْهُ

الأَخْرَ الْقَدْحَ حَتَّى بَرَوَى، ثُمَّ يَرَدَ الْقَدْحَ حَتَّى أَتْبَتْ عَلَى أَخَرِهِمْ، وَدَفَعَتْ إِلَى رَسُول

اللَّهِ، فَأَخَذَ الْقَدْحَ فَوْضُعَهُ بِهِ وَبَقَى فِيهِ فَضْلَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى وَتَبَسَّمَ;

فَقَالَ: أَبَاهُ مُحَرَّرَ، قَلْتُ: لَبِيكَ بَا رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: بِقَبْيَتُ أَنَا وَأَنْتَ، فَقَلْتُ: صَدَقْتُ بَا رَسُول

اللَّهِ، قَالَ: قَفِّطَ فَأَاشْرِبُ، قَالَ: فَقَفِّطَ فَأَاشْرِبَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَشْرِبْ، فَشَتَّت، فَفَزَ أَلْ

يُقَوْلُ، لِي أَشْرِبُ فَأَاشْرِبَ حَتَّى قَلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَجَدُ هَا فِي مَسْلِكَةٍ، قَالَ:

نَافُوْلِي الْقَدْحَ، فَرَدَدَتْ إِلَيْهِ الْقَدْحَ فِي شَبْرٍ مِّنَ الفُضْلِاءٍ.
۲۷۹ ۱۲۴۸-۰۲/۰۵۰۶ [۲/۰۵۰۶] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رُوحُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ سَهِيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَرْبَةِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "هَمَا جَلَّسَ قُومُ مَجِلِسًا فَتَفَرَّقَوْا عِنَّ غَيْرِ ذَكْرِ اللَّهِ، إِلاَّ تَفَرَّقَوْا عِنْ مَثَلِ جَيْفَةٍ حَمَّارِ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجِلِسُ عَلَيْهِمْ حُسَرَةٌ يُومَ الْقِيَامَةِ".

۲۹۱ ۱۲۴۸-۰۲/۰۵۰۶ [۲/۰۵۰۶] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رُوحُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَعَيْشٌ نَّبْنِ عَمْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ عَنْ حِيْدَرِ بْنِ عَبْدِ الَّذِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوَفٍ عَنِ أَبِي هَرْبَةِ: "أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَكْفُرَ بَعْثَ قِبَةٍ أُوْصَيَهُ شَهْرَينَ، أُوْطَعْنَاهُ مِسْكِينًةً، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَلَّي رَسُولٌ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْرَقٍ مِنْ ثَمَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَذْهَا فَتَصَدَّقَ بْهَا قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا أَجِدُ أُحُوجَ مَنِى فَفَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَاهُ، قَالَ: خَذْهَا".

۲۹۲ ۱۲۴۸-۰۲/۰۵۰۶ [۲/۰۵۰۶] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا رُوحُ حَدَّثَنَا مَعْمَّدٌ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِنِ شِهَابٍ عَنْ حِيْدَرِ بْنِ عَبْدِ الَّذِيّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي هَرْبَةِ: "أَنَّ أَعْرَافِيًا جَاءَ بَلَٰطِمٍ وَجَهَّهُ وَيَنِفِّتُ شَعْرَهُ، وَيَقُولُ: مَا أَرَانُ أَرَأَى إِلَّا قُدْ هَلَكَتْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا أَمْلِكَ؟ قَالَ: أَصَبَّتْ أُهْلِي فِي رَمَضَانِ، قَالَ: أَنْسَطِعُ أَنْتَ عَتَّقَتْ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَنْسَطِعُ أَنْتَ نَصْوَمَ شَهْرَينَ مَتَابُونِينَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَنْسَطِعُ أَنْ نَصْوَمَ سَتِينَ مِسْكِينَةً؟ قَالَ: لَا، زَدَّكَ الحَاجَةُ قَالَ: فَأَلَّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَنْبِيلٍ، وَهُوَ الْمَكْتَلُ فِي خَتَمٍ عَشْرِ صَاعَةً أَحْسَبُهُ مَرَأً. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيْنَ الْرَجُلُ؟ قَالَ: أَطْمَهُ هَذَا، قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، مَا بِنِي لَنِيَّةٌ أَحْدُ أَحْوَجٍ مَثْنَا أَهِلٌ بَيْتٍ، قَالَ: فَفَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَاهُ، قَالَ: أَطْمَهُ أَمْلِكَ".

۲۹۲ ۱۲۴۸-۰۲/۰۵۰۶ [۲/۰۵۰۶] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الضَّحَاكُ حَدَّثَنَا أَبِي.
المتنبّع من مسنّد أبي هريرة

عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة:

«أنّ شاة طبخت، فقال رسول الله ﷺ: أعطني الذراع، فناولها إياه، فقال:
أعطيك الذراع، فناولها إياه، ثمّ قال: أعطني الذراع، فقال: يا رسول الله، إنّا
للشاة ذراعان، قال: أما إنك لوالتمسّها لوجدها.

1283
1283 - [2/718/5] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا
ابن أبي ذنب، عن الزهري، عن عطاء بن زيد، عن أبي هريرة:
«أنّ رسول الله ﷺ سئل عن أولاد المشركين؟ فقال: الله أعلم بها
كانوا عاملين».

1284
1284 - [2/719/5] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عثمان بن عمر، أخبرنا ابن
أبي ذنب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة:
أني رسول الله ﷺ قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، ويكثر الكذب، ويقرب
الأسواق، وينقرب الزمان، ويكثر المهرج، قيل وما المهرج؟ قال: القتال».

1285
1285 - [2/727/5] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا
حيوة، حدّثنا أبو بكر، أنّا يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره، عن أبي هريرة، عن رسول
الله ﷺ قال:

ما من أحد يسلم على إلا ردّ الله ﷺ إلى روحه حتى أرّد عليه السلام».

1286
1286 - [2/729/5] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا روح، حدّثنا مصعب بن أبي
حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسبّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة:
«أنّ رسول الله ﷺ نعى النجاشي لصحابه ثمّ قال: استغفروا له، ثمّ خرج
بصاحب إلى المصلّ، فقام فصلّ بهم كما يفصل على الجنائز».

1287
1287 - [2/731/5] حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، حدّثنا عبد الله بن الوليد، حدّثنا

195
سفيان، عن سالم قال: سمعت أبا حازم يقول: إنني لشاهد يوم مات الحسن، فذكر القصة، فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

"من أحبها فقد أحبني، ومن أبغضها فقد أبغضني."

1288 - ۵۳۷ هـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حددنا حسان الحياط، حدثنا هشام ابن سعد، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة، قال:

"خرج رسول الله ﷺ إلى سوق بنى قينقاع متكناً على يدي، نفطاف فيها ثم رجع فاحتفى في المسجد وقال: أين لكع؟ أدعوا إلى ۷ لكعًا، فجاء الحسن بن الحياط، فاشتد حتي وشب في حبته فأدخل نميه في فمه، ثم قال: اللهم إن أحبه فأحبه، وأحب من يحبه ثلاثاً، قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني، أودمت عيني، أوبكت - شك الخياط -."

1289 - ۵۳۹ هـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حددنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأخصم، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ: وقال كثر مرة حديث رفعه، قال:

"الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها التلف، وما تناكر منها مختلف."

1290 - ۵۴۰ هـ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حددنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:

"أمثال رسول الله ﷺ حين أراد أن ينفر من منى، قال: نحن ننزلون غداً إن شاء الله تعالى بالمحصب، بخيف بني كنانة حيث تقسموا على الكفر، وذاك أن فريشاً تقسموا على بني هاشم وعلى بني المطلب، أن لا ينكحونهم ولا يجالسونهم."

(1) كنا وفنا المصدر: (دعوا إلي).
يقول شير محمد الهمداني: رواه أيضاً في ص 237 وفيه: "أن قريشاً وكتانة تخلقت على بني هاشم ونبي المطلب أن لا يتاكواهم ولا يبابواهم حتى يسلموا إليهم رسول الله (ﷺ)"...

1291 - [2/40] حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"أن سيد ولد آدم، وأول من نشأ عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع."

1292 - [2/41] حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسین بن محمد، حدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول:

"لا يدخل أحد النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، ليكون عليه حسنة.
ولا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لواصي، لبُدأdad شكرًا".

1293 - [2/41] حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسن، وهشام قالا: حدثنا شببان، عن عاصم، عن زياد بن قيس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"ويل للمره من شر قد اقترب، ينقص اللمع، ويكثر الهرج، قال: قلت يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القتل القتل".

---

(1) المختص: اسم لكان ممنوع بين مكة ومين وهو إلى من أقرب، وبقال له البطل والبطحاء.
(2) مصد أحمد: 237/2.
(3) في نسخة: (بنيى)، وفي أخرى: (بئض).
يقول الفقيه أبو عبد الله محمد بن صفر على الهمداني الجوريّ: هذا آخر ما انتخبته من الجزء الثاني من الطبعة الأولى من مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيرازي المروزي، ولعلهم أن كثيراً من الأحاديث التي انتخبها من أحاديث أبي هريرة قد رواها أبو عبد الله أحمد بطرق كثيرة، وبعضها مروي بطريقين، أو أكثر، واتفق في الفراغ بعون الله في الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1378 هـ بحضور سيدي ومولاي أمير المؤمنين حقاً حقاً علي بن أبي طالب عليه وعله من يحبه ويوالي أفضل الصلاة والسلام.
فهرس الكتاب
فهرس الكتاب

المتخب من مسند عبد الله بن عمر ........................................... ٣
المتخب من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ........................... ٥٤
المتخب من مسند أبي هريرة .................................................. ٨٠
فهرس الكتاب ............................................................................. ١٩٩