

'أنيْ •

  an اله

## الجّء الاول



الأستاد عمد بـد الكبير المعرى
 - f 1967 . . 1387


اله اللدى مهد لنا سبل العمل المغيد ، لاتعـان العـالم الاسطلامى بطبع " كتاب التمهيد ، لما فى الموكا هن المعانى والاسسانيد " ، والهسلاة والسلام على القائل ليبلغ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ الوعى له من - سامع • وعل اله وامحابه وكل من لهم بالاحسان تابع

الW بعد ، كاليك يا المير المؤمنين ، وحامى حمى الوطن والمين الما
 ركالم المعرثة اجيالا بعد اجيال .

 لهالى لجلالة الحسن الثانى ليكون طبعه فى زمانه من اجل اجل العماله

ومند عهدتم لى يا مولاى ببعث التراث الاسسلامى المجيد ، ولاوم




مولاى المصطلى بن احهد العلوى والسيد محمد عبد العبير البكرى بالسهر

 السابق بالعراق ، الاستاذ السيد عبد الهادى التازي بشريط مام جلبه لنا ملـ من
 الثناء،عل الجهود التى بدلها الاستاذ مولاى المصطلى العلوى ورفيته السيد
 ان نتمكن من طبع سائر الأجزاء حتى يتم الكتاب فى مدة قريبة بعول اله . مولاى ، -اننى اذ اتقدم الى سدتكم العالية باله ، بالجزء الأول مـن
 فقد ارضيت اله فى كتابه ، وأرضيت رسوله في سنته ، وها انت يا ما مولاى بما

 ومعجزة الدهر ، جلالة مولانا محمد الخامس رضى اله عنه وأرضاه ، وجعل جنة الكغـردوس مشــواه .

مولاى ، أعز اله هلا الدين بعزك وأمجادك ، واقر عينك بسمو ولــى عهدك وسادتنا الأمراء اوولادك .


## تصنـدير

الحمد هُه الذلى رفع منار العلم بين الانام ، وجعله سبباً الى نيلِ رضاه،


 الهطهرة،باعداد كتاب من أجل كتب نقه السنة،طالها تطلعت اليه النفـوس،






 واستعاق ، ثم أيوب الخ ، وختم بـن استمه يحيى ، ويو نس ، ويعقوب ، وأخيرا بالكنى ثم البلاغات .

 والآثار ، لان هاته أفردها بكتاب آخر مسهاه „ الاستدكار ، لملاهب علمـاء

الالمصار ، فيها نغهه الموكا من معانى الرأى والآثار " ، وقد تضى فى تاليف كتاب التمهيد أكثر من ثلاثين سنة ، كما يفيده توله :

سميـر فــوْادى من ثلاتــني حجـة وصـاتل ذهنى والمفرج عن ممـى
 وفيه من الآداب مـا يهتــدى بــــ الى البر والتقوى ؛ وينعيعنالغظلم وهذا لعمر الحق وصف كاشف لكتاب التمهيــ ، مبين لا يحتــا

وقد وصفه الامام الحافظ أبو محمد ابن حزم نقال : انه كتاب لا أعلم فى الكلام علىفه الحديث مثله أصلا ، فكيف أحسن منه .

وقد مضى على تأليفه ما يقربْ من الف عام ، ورغم كثرة المتحدثـــنـ
عنه والمقتبسين منه فى كتب الفقه ، لاسييها فقهاء المالكية ، فانه لا تكــاد توجد منه نسخة كاملة فى اية مكتبة حسبما نعلم ، وانها مى أجزاء متفرقة هنــا وهنــاك .
" وعند ما صح العزم على اخراج الكتاب طبقاً لتمليمات جلالة الملك
 بمكتبة اسطنبـول بتركيـا ينقصهـا جــزآن ، وهى نسخــــة مكتوبــة بخط . مغربــى واضــع
(I

 2) والثانى يبتدى بالحديث السابع لجعفر بن محمد بـن عــل

وجزء آخر يبتدى، بالحديث السابع لابى النضر سالم هول عمر
ابن عبيد ابلة .

وجز• آخر يبتدى• بالحديث الخامس والعشريسن لعبــد الهّ
ابــن ذينــار
5) وآخر يبتدى، بالحديث الرابع لعبد الهُ بن يزيد .

7) (آخر يبتدى: بالحديث الثانى لمحمد بن المنكدر عن الميمة .
(8) (8)


وقد اتخذنا ماته النسخة أساسأ لاخراج الكتاب واعداده للطبع،رغم


وتد بحثنا فى المكتبتين فوجدنا بهـا الأجزاء التالية .
الاول يحمل رقم (ج 13) ويبتدى، بالمقدمة تليها ترجمة الاهــام
مالك وينتهى بالحديث الرابع لحميد بن تيس الاعرج الـكى .
وثان يحهل رقم (ج 13) ايضا ويبتدىء بالحديث السادس والثلاثين
لزيد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب .
وثالث يحمل رقم (ت 59) ويبتدى بالحديث الثالث والستين لمححد
ابن شهاب الزهرى .
ورابع يحهل رقم (ت 144) ويبتدى بأحاديت عحمد بن يبيّى بـن
ــــان الانصـــارى .

وغامس يحمل رقم (ت 6I) ويبتدىء بالحديث الثامن والعشرين ليحيى
ابن سعيد الانصـارى وينتهى بآخر البلاغات نهو الاخير

وسادس يحهل رتم (ت I4) يبتدى: بحديث يونس بن حماس ومر
الآخــر إيفـــا .

ويوجد بالخزانة الملكية العامرة سغر فـخم مسجل تحت عدد (927) يبتدىء من الحديث السادس للملاء بن عبد الرسعان وينتهى بالحديث الثانى

رالحهسـين من أحاديث ششام بن عروة .
وعند فحص ماته الإجزاء وترتيبها وجد أنها تكاد تكون نسخة فيها
بتر بين الاول والثانى ، وفيها قبل الاخير •

ولدينا شريط مام يبتدى= من الاول مصور من احدى مكتبات العراق
اهداه للوزارة صديتنا الاستاذ السيد عبد الهادى التازى السفير السابــت
بالعرات جزاه الن خيرا .

كها توجد بخزانة جامعة القرويين اللامرة بفاس مجموعة أوراق من
آتمهيد غير مرتبة يمكن الاستفادة منها عند الحاجة .

تلك مى المخطوطلت التى نعتمد عليها فى تحقيت الكتاب وضبطـ واخر اجه للطباعة،والأمل قوى فى أن نجد فى المستقبل ما يفيد فـى مــــا عـا

عونه وتوفيقــه .

## منهــع التنحقيـت

سلكنا فى تحفيق الكتاب واعداده طريقاً وسطلا ، فلم تغثر من التعاليت


المفردات الصمبة ، وساق لها ما يكفى من الشواهد ، وبسط القول فى كل ما من شانه أن يشكل عل القارىء، باسلوب سهل رصين فى متناول الجميع •

اما تراجم الرجال فتد اختصرنا الكلام فيها،مقتصرين عل ذكر مــا
يفيد فنياً فى ميدان الجرح والتعديل ، كالثقة ، والامابنة ، والمدق ، وتــوة
 تلاميذ المترجم له ، وطبتته ، ووفاته ، كلما امكن ذلك،لانه يعين عل معرنة ار ار التا الاسناد واتصـاله او انتطلاعه ، وقد نتحرض لفنبط الاسهاء بالكلمات كلما كان ذلك ضروريا أو مفيدأ ، وتد سلكنا التراجم فى ارقام متسلسلة لكل جهـزء من الكتاب • تجنبا ثلّّس والتشويش ر الّ

الم تصحيع الأنططاء التى نعثر عليها فى المخطوطات فذاك ما كان محط المناية الكاملة ، ومبعث المصاعب الجمة ، فليس بين أيدينا مراجـع فـع عدا نسغتين قد تتغقان فى وجرد تحريف ، أو تصحيف ، أو نقص ، وليس ثهة من كتب على التههيد شرهاً او تعليقا، فهو لا يزال سرأ من أسرار المخطوطات النادرة الوجود ، وكثيرا ما قضينا من جراء ذلك الايام والاسابيع فى البحث عن مصادر كتحقيق جملة او امـلاح خطأ ، وعندما يضيق بنا مبال البحث نعتمد فى الأخير على الفهر ، ونتحرى جهد المستطاع ، مستلهمين توفيـق الة ومديه سببعانه

الم الفروق فقد اثبتناما اسفل الصفحات مفصولا بينها وبين المتن بخط ، وكذلك بينها وبين التراجم ، ونشير اليها بالأرتكا الاببجدية ونرمز الى النسغة المصورة من تركيا بحرف الالف (ا) والى النسخة الاخرى بحرف الباء (ب) والى وجود الكلمة فى احداهما بالنتطتين العموديتين التفسيريتين مكذا : وبالـط الانقى علامة النتص الى عدم وجود الكلمة فاحدامما مكذا (ـ) .

فهثلا يوجد فى نسخة هدثنا وفى اخرى اخبرنا فنضع ذلك مكذا . حدثنا : 1 ، أخبرنا : ب ومعناه انه فى النسخة الاولى سدثنا وفـى الثانية اخبرنا .

واذا كانت الكلمة موجودة 'قى النسخة الأولى ناقصة فى الاخرى فاننا
 نسنة (i) ناقصة فى نسخة (ب)

الما الفاط الحديث والآيات القرآنية نقد كتبناما متميزة بالاسســود،



 رسائل بالمكتبة العامة،مسجل تحت عدد (940 - ل)،واشرنا عند تحقيـق الترجهة الل ماته النسخة بحرف الكاف،لانه عنوان القسم الذى الـى يوجد بـد به هذا

 مشيرين بحرف (و) الى وجه الورقة وبحرف (ظ) الى ظهرما نظـرـرا الى ان المخطوطات ترقم أوراقها لا صفحاتها .


 رقم 2 من النسخة الأصلية كذلك .

أما الفهارس فقد وضعنا فهرسأ للفصول والاحاديث والمسائل الفقهية ، فالكتاب غير مرتب على أبواب الفقه كما جرت العادةءومن ثم كاز، من الصعب على من ير يد البحث عن مسألة نقهية أن يعثر عليها بدون هاته الفهارس،فيضطر الى أن يتصفح الكتاب كله لكى يجد ما يريد . ووضعنا فهرسا لNعلام المترجم لها، مرتبا على حروف المعجم، منتظما فى ارقام متسلسلة،مع ذكر المراجع،لكـى يتمكن الباحث من مراجعة الترجمة بتوسع في أصولها ان اقتضى الـال ذلك .

واخير أهافنا و نعن نضع هذا الجزء من كتاب التمهيد بين أيدى القراء
الكرام نأمل أن يتحقق الغرض من عملنا هذا ، وأن ينال رضى الهّ سببحانسـه وتعالى ورضى أمير المومنين جلالة العسن الثانى أيده اللة و نصره ، ورضى جّيع القراء فى العالم الاسلامى وفى كل مكان ، وأن يونقنا الى الاستمرار فى اخراج الأجزاء الأخرى بالتتابع‘حتى نقوم بالواجب كاملا بحول الله وحسن عو نــ وتوفيقـه،،آمــين .
-

## ز.جمْ المؤ لف

مـو يـوسـت بن عبد اله بن محمد بن عبد البر بن عامـم النـرى القرطبي،كنيته ابو عمر،ويلقب بجمال الدين،ينتهي نسبه الى النـر بن قاسـط ابن منب بن انصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار،فهو من بنى عدنانغسبه عربى صريع أصيل . وتد نزلت بطون ربيعة باقليم وادى آش من بلاد الاندلس،واشتهر عذا المكان باسمهم،كما اشتهرت عدة اماكن بأسهــاء القبانُل العربية الأخرى التى .نزلت بها ابان الغتع الاسلاهى وبعده . مــولــــه : ولــد أبو عمر يوسف بن عبد الس رحـه الش زوال يــوم الجمعة والامام يخطب فوت المنبر وهو اليوم الخامس والعشرون من دبيع الثانم سـنة ثمان وستين دنلاثمانة هجرية الموافت للتاسع والعشرين نو"بر من السنة الثمسية،هحثث بذلك عنه طلامر بن مفوز ففال : ارانيه ابو عمـر
 رأهل الترسبل والادب ، ويقال انه لم يأخذ عن والده ، لان مذا مات تبل ان بشـب أبو عمر ويبلغ من التعلم .

نشــاتــــه : نــــا أبو عمر فى مدينة قرطبة،وقد كانت يرممذ عامية
الخلانة بالاندلس وسرير الملك ؛ ومدينة العلم والنضل والحضارة ، احتضنت فطاحل العلماء من كل فن ، وكانت مستقر السنة رالجماعة ، ززلها جملة من








 الاوساط ، وكثر الوراقون والنساخ ، وتنافس الناس فى اقتناء نــوادر
 ذلك عندمم من مغاخر الأسر وامجادما .
واصبع العلماء عند امل قرطبة مكان التبجيل والتعظيم والتوتــر والاعترام ، يشار اليهم بالبنان ، ويحال عليهم عند الخذ الراى ، ويكال لهم
 رايهم ، ومم الْرجع عند الحل والمقد
فى هذا الافق العلمى الزكى شب ونشا وترعرع مؤلفنا ابو عــر




 كان يبغض التقليد ، فهو مجدد بارع فى الفته والحديث ، مجتهـ فى استنباط

المسائل الفثهية والاهكام ، ذو بسنة فى الاستدلال والحجيـة عـلى آرائه


 قولا الا غن بينه ، ولا يرجع رايأ الا ببرمان ، ومن ثم أمبع رايه هجة عند الخامة من امل العلم ، وامبع علهاً بين الهجتهدين من الفقهاء والمحدثين ، ومغخرة من مغاخر المغرب عل المشرت .

يروى ان رجلا حضر مجلسه واعجب بحفظه، واتقانه ، فخاطبه يِا حافظ الیغرب ، فاجابه أبو عمر ، لعلك تريد ان الخطيب البغدادى حافظ المشرت ، فسكت ، وصادف ان رسل الرجل اللى الشرت ، فـى فريضة الحع ، دحـضر مبلس الخطيب البغدادى وسمع منه \& ثم عاد الى الَاندلس هواستمع من ابن عبد البر مرة اخرى،ووجد البون شاسعا ، ولها انتهى المجلس ، قــال له :
 لانها وردت فى خطابه سابتاً ، وحذن كلمة المشرت لانها وردت فــى كــلام الشينغ ابن عبد البر، وكم كان الغرق بين الوقتين ؟ .

وقد وصف أبو عمر بأنه حافظ عصره مطلقً ، ونعته بعض العلماء
بأنه بخارى المغرب .

رحـــالاتـــه : لم يغادر أبو عمر بلاد الاندلس،ولكنه تنغل فى ارجانها شرتأ وغربا،فسكن دانية،وبلنسية،وشاطبة، وتولى قضاء اشبو نة ، التى مـى عاصمة دولة البرتغال اليوم ، وكذلك تشترين ايام ملكها ابن الانطس ، امــ المـا اشبيلية فقد نزلها ، ولم يرته المقام بها ، نظرז لما توبل به من املها مـن جفوة وتنكر ، فارتحل منشدا :

تنكـر مـن كنا نسر بقـربــ وعاد زعافا بعد ما كان سلسلا

 اذا مان عر عند قوم اتامــــم ولم ينا عنهم كان أعمى وابهلا




 رطرفآ سنية ، ومن شعره يباهى بالعلم ويحض عل طلبه .




وركب سار فــى شرت وغـرب بذكرى مثل عرف فى نسيــــم وتال فى وصية لولده يحضه عل الاستتامة وتقوى الشَ ويهون مــن

شـأن الدنيا ومتاعبها :
 وسارع بتقوى الس سرا وجهـــــــرة فلا ذمة اقوى-هديت من-التـــــــوى





اخذ الحافظ أبو عمر ابن عبد البر عن الجهابذة من كبار علهاء الاندلس، وقد كانت قرطبة كِعبة القاصدين من انحاء المعمورة شرقاً وغربأاومن ثم كانت مقر الفطاحل من أنمة العصر فى جميع الفنون ومن اكابر شيوخ الاهام ابن عبد البر رسهه الهُ .

I - I
مـنة 393 م

2
سنين ، وسهع من القاضى ابن زرب ، وابن أبى دليم ، وغيرهم ، اثنى عليــ الهؤلغ وقال انه حدث بعلم جم .

3 - وعبد الهُ بن محمد بن عبد المومن ، رحل الى العرات وغيرما ،
وسـع من اكابر العلهاء ، وأصبع من آكابر الهحدثين بالاندلس ، توفى رحعة الهُ عليه سنة 390 هـ

4 - محمد بن عبد الملك بن ميغون الرصافى ، ابو عبد الهُ ، اخذ
عن أبى سعيد ابن الأعرابى وغيره ، كان من الأعلام المشهورين . 5 - أبو محمد عبد اله بن محمد بن عبد الرحمان بن أسد البهنى
البزار ، سهـع بالاندلس ، ورحل الى الحجاز والشام ومصر ، فسمع من املها ، وصار من العلماء الانذاذ .

6 - الحسين بن عبد الل بن يعقوب البيجانى أبو على ، روى عسن
معيد بن مخلوف كتاب عبد الملك بن حبيب وعنه أخذ ابن عبد البر ، وابو العباس أحمد بن عمر العذرى رحمهم الهّ .

7 - إبو عمر أعهد بن محمد بن احمد بن سعيد المعرون بابسن الجسود ، الاموى ولا• ، محدث ، مكثر ، ثقة ، سهع أبا عل الحسن بن سملمة ، وأبا بكر الحمد بن النفل الدينودى ، ورهب بن مسرة ، ومعمد بن معارية الترشى ، وتاسم بن الصبغ ، وسمع منه غلق كثير ، من أبلهم أبو معهد عل بن احمد ، وابن عبد البر ، كانت وناته رشهه اللة سنة $40 I$ ـ ـ

8 - أبو عثمان سعيد بن نصر بن عمر ابن خلف الاندلسى الـحافنـ ،
رسل فى طلب العلم ، ودخل الى خراسان ، سـع هن أبى سعيد ابن الاععابى • واسماعيل المنار ، وبالاندلس من قاسم بن أصبغ ، ووصب بن مسرة ، وغبر • توفى رحمه اله ببنارى •

9 - احمد بن تاسـم بن عبد الرعمان التاهرتى البزار • يكنى أبا
 واخذ الملم عن دبالها ، عتى صار علما من الأعلام ، سـع من ابن أبى دليم ، ولم وتاسم بن أصبغ ، ورمب بن مسرة ، وعنه اخذ أبو عمران الغاسى، وابو يوسف ابن عبد البر ، كان ثقة كاضلا رسمه اله .

- أبو عمر اسمد بن معدد بن عبد اله الطلمنكى ، وطلمئكة بلدة بالاندلس ، نما بها أبو عمر مذا ، وقد كان الما فى المراهات ، د- فـل فسمع من أبى بكر محهد بن يعيس الدمياطى ، روى عنه ابو معمدابن عزم ، وابو عمر ابن عبد البر ، رحمهم الش .
- II انتهت اليه رياسة الفتوى بقرطبة فى عهده ، والف بالاشترالك مع ابى مروان الهعيطل كتابا فى اقوال الاهام مالك ، بامر من المنصود بن أبى عامر ، وقــد لازمه ابن عبد البر واخذ عنه كثيرا .

ومن جلة شيرغه غير هؤلاء من الاندلسيين ، أبو مطرف التنازعى ر الر
واللقاضى يونس بن عبد اله ، وابو الوليدابن الغرضى ، واعمد بن فتع الرسان ، ويحيس بن وجه الجنة .

كما الجازه من مصر كتابة ، ابو اللتع ابن سيبخت ، والحافظ عبد الغنى ، ومن مكة ابو القاسم عبيد اله بن السڤطى واحمد بن نصر الدراوردى ، وابو ذر الهردى

اولنك بعض شيوخ ابن عبد البر الذين تلقى عنهم وعامرمم وتاثر بهم واخذ عنهر رسالة العلم ونشر منة الرسول الاكرم ، فادى الامانة، وبلغ الرسالة،رحمه الله ورضى عنه ، وقد اخذ عنه خلق كثير من جلتهم • I - أبو عبد اله الحميدى الحافظ الثبت الامام،واسهه معمد بن
 نسبة الى جزيرة شرتى الاندلس ، مـد
 ولد نـنة 420 وتوفى سنة 488 رحمه اله .

محدث الاندلس وحافنها الثبت ، اخذ عن مكيم بن محهد الحدانى ، وحاتم بن معمد الطرابلسى ، وابى عمر ابن عبد البر رهمهم الهُ ، كانت وفاته سنـة 498 عـ 3 - ابو الحسن طاهر بن مفوز بن احمد المعانرى الشاطبـى ر الحانظ المجود الامام ، اخذ عن أبى عمرابن عبد البر فاكثر وكان من أبت الناس عنه توفى سنة 484 ـ .
4 - ابو يحيى سغيان بن العاص المتوفى سنة 520 م .
ومن تلاميذه غير مؤلا ابو العباس الدلائي ، وابــو محهـــد ابــن ابى تحانة ، ومحمد بن فتوح الانصارى ، وأبو داوود سليهان بن أبى القاسم

الحسن الهوزنى وغيرمم
(مكــانتـه عنــه العلمـاه) :

 اثر كبير فى مؤلفاته العديدة .
يقول ابو الوليد الباجى رعمه اسه:لم يكن بالاندلس مثل ابى عمرابن
عبد البر فى الحديت


وتال:وممن ادركنا من اهل العلم عل الصنة التى بلغها ، واستحق الاعتداد به فى الاختَلان ، مسعود بن سـليمان ، ويوسف بن عبد الهـ بله بن محمد ابن عبد البر •
وقال ابن سعرة : سهعت ابا الوليد الباجى يقول : أبر عمر احفظ
امل المغرب •
وقال الغسانى : سهعت ابا عمرابن عبد البر يقول : لم يكن ببلدنا

أبو عمر ابن عبد البر بدو نهها ، ولا متخلفا عنهما .
وقال الحميدى : ابو عمر فتيه عافظ مكثر ، عالم بالقراءة وبالخلاف
وبعلوم الحديث والرجال ، قديم السماع ، يميل فى النته الل أوال الشانعى
رحـة الهُ عليه .

وتال ابن فرحون : ابن عبد البر شييغ علماء الاندلــس ، وكبيـر
 الحفظ والاتقان

وتال الفتع بن جاتان فى (مطلم الانفس) : ابو عمر يوسف بن عبد








ما يجعله اهد الانئة الاعلام
وتال ابن العماد فى (الشذرات) : ليس لامل المغرب الحنط منه، مالمع
الثة والدين والنزامة،والتبحر فى النفة والعربية والأنبار .
وتال ابن خلكانّ:ابو عمر ابن عبد البر 'امام عصره فى الحديث والاثر
وما يتعلق، بهها .
وتال صاهب المعرب فى ملى الهغرب : الحافظ ابو عمر يوسف ابن
 الذى هاز تصب السبق ، اللي ان تال : انظر الم آثاره تغنيك عن الخباره وقال ابن بشكورال : لم يكن فى الاندلس مثله فى الحديث .
 ثم مار ماكيا ، مع ميل كثير الى نقه الشـانعي فـ مسـائل ، لا ينكر له ذلك؛

فانة ممن بلغ ربة الاجتهاد ، ومن المسـانل التي مسار فيها على ملهـــبـ اللـانعية . الجهر بالبسهلة ، نقد صنف فى ذلل وانتصر له .

تلك اقورال بعض اسباطين العلم فى الحافظ ابى عمز يوسف ابن عبد البر النمرى رعمه الهُ ورفى عنهاومى تليل من كثير .

## :


ان الآثار الى تركها ابو عمر رهه اله تدل عل مكانته السامية ف الفته، والمديث، واللفة، والأدب، وعلم الآنساب، والسير، فهو ماحب التا"ليف المفيدة، البامعة لانواع الدراية والرواية ، لم يستطع اهد ان يشق غباره ف التحقيق والتمحيص، فقد كان بعرأ لا ساهل له فـ علم الاثر، هاتزأ تصصب السبق فى مضماره، متصنلمعا فعلوم اللة واصولالشريعة، ومنثمكان بصبيرأ بالفتهوالرأى، ذا بسعة فى الاحتجاج لما يختاره من الآراه ، فكانت كتبه فى كل فن مطبوعة بكابم الاستقلال فى التفكير • تظهر فيها ثبخصيته واضعة نزيهة ، تنم عن ابتهاد مبنى عل تدبر وتميص ، وقد نغع اله بتا"ليفه ومصنغاته الدارسين والطالبين لمختلف انواع العلوم ، اذ مى عديمة النظانر والأثباه ، لكــــرة فو أدهاهوجم معلوماتها ، وذلك سبب شهرتها وعزتها، فقد وفق اله مؤلفها، وأعانه وسدده ، فكان عالى السند،متتدرا عل البحث بدقة وجلاء، يقبل ويرنض عن بينة،ومن القى نظرة فاسصة عل مؤلاته الكثيرة واطلع عليها عـرف سر شهرتهاوعلم سبب خلود ذكره فى ماتثره ، فقد علا سنده ، واستتل رايه ، رالصبع علما بمفرده ، ومبرجعا فـى علوم السنــة والنتـه ، ومـن اجــلـ مؤلناته راعظمها :
 لم يتقدمه أهد الى مثلههوهو سبيمرن بزماً حسب تجزنة الامل ، رتبه الموّلف عل اسعماء ثبيوخ الامام مالك الذين روى عنهـ ما فى الهوطا من الأحاديت . 2) كتاب الاسـتذكار ، بمنلعب علماء آلامصار ، فيها تضمنه الموطا من معانى اللىالى والآثار ، وموضوع الكتابين الجليلين هو شرع ما جاء فى هوطا الامام مالك من السنة والرأي والآثارهوليس الاستذكار اختصطار للتمهيـــ

- كمـــ قيـل

3) كتاب الاستيعاب،جمع فيه أمساء الصحابة،وقد ذيله أبو بكر ابن

فتتحون ولهذا الذيل تكملة لاحمد بن السكن .
والكتاب مطبوع بهامش الاصـابة عل نفقة جلالة الملك المولى عبذ
الحفيظ رسمه ال山 .
4) كتاب جامع بيان العلم ونضله وما ينبفى فى روايته وحمله .
5) كتاب الدرر فى اختصار المعانى والسير •
6) كتاب العقل والعقلاء وما جاء فى أوصانهم .
7) كتاب التصد والامم فى انساب العرب والعجم •
8) كتاب الاكتفاء فى تراهة نانع وابى عمر بن العلا .
9) كتاب بهجة الهجالس وانس الهجالس ‘جمع فيه نوادر ودررا من

الشعر والنثر
10) كتاب الانباه عن قبائل الرواة .
(II) كتاب الاتتقاء لمذاهب الثلاثة الملهاء 6 مالك ، وابي حنيفة ،
-والثـــافعـى
12) كتاب البيان فى تلارة القرآن .
13) كتاب الاجوبة الموعبة
14) كتاب الكنى فى سبعة أجزاه .

## . 15 كتاب المغازى

16) كتاب الانصـان فيها فى بسم الهَ الرعــن الرهيم من الخــلان، انتصر فيه بادلة كثيرة للجهر بها فى المبلاة،رهو كتاب صغير ف نحو كراستين. (17) كتاب الشوامد فى اثبات خبر الواحد
(I8) كتاب الاثران فى الغرانض
17) كتاب اختصار التمييز لمسلم

20
2I (2I) كثاب الكافى عل مذهب مالك .
22 كتاب التقصى لعديث الموطاهومو تجر.يد لما شرهـ فى التمهيد .من اجاديث النبى عليه السلام مما رواه الامام مالك فى الموطا .

ويذكر المؤلف رحمه اله انه تلقى ما فى الموطا من الحاديث واثـار عن شيوخه بالسند المتصل ، فقد رواه عن أبى عثمان سعيد بن نصر ، لفـّهِ منه ، قراءة عل المؤلف من كتابه قال : حدثنا قاسم بن أصبنغ ، وومب بـن مسرة ، قالا : حدثنا مهحد بن وضاع ، قال : حدثنا يتيى بن يحيى عن مالك . كها يرويه بسند آخر عن ابهى الفضل أحمد بن تاسم البزار ، تراهة من المؤلف عليه ، قال : حدثنا محمد بن عبد اله بن أبى دليم ، ووهب بن مسرة ،قالا : حدثنا ابن وضاع قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك ، وبسند آخر ، عن ابِى عمر الحمد بن محمد بن احمد ، قراءة من المؤلف عليه ، قال : حدثنا وهب بن مسرة الخ السند .

كما يرويه ابو عمر احمد بن محمد بن احمد مذا قاتلا : سدثنا أبو
 يحيى قال : حدثنى أبى عن مالك رضى اله عنهم .

و مذا السـند كسا ترى ثناني فى الصله نهو مروي عن طريف محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى،ومن طريت عبيد اله بن يحيى بن يحيى عن أبيه

يحيى عن مالك . ونيها بعد ذلك يتفرع ، فيرويه تاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة ومحمد بن عبد الهُ بن ابي دليم،ويتلقاه سعيد بن نصر عن تاسم ووهب ابن مسرة وعنه المؤلف ، كما يتلقاه عن محمد بن عبد اله بن ابـى دليم ورهب ابن مسرة احمد بن قاسم البزار وعنه المؤلف ، أما طريق عبيد الة بن يديى فعنه اخذه الأحمدان ، ابن مطرف ، وابن سعيد ، وعنهما اخذذ ابو عمر الحمد بن محمد بن اعمد ، وعنه المؤلف .

وقد اشار المؤلف الى سبب اعتماده عل رواية يحيى،كما اشـار الــى انه سيذكر ما هو خارج عن روايته عنه من امهات الحاديث الأحكام،لانه روى موطا الامام مالك من عدة طرق غير طريق يحيى بن يحيى الليثى، وسنوجــز
 ي ي ـ I أبره يحيى بأبى عيسى وهو من مصمودة طنجة،أسلم جده وسـلاس على يد يزيد ابن أبى عامر الليثى الكنانى ، فكان ولازْ فيهر ، نهو ليثى ولاء ، رحل الـــى الثرق وهو ابن 28 سنة ، وسمع من الامام مالك الـوطا الاعتكاف حدث بها عن زياد ، واعجب مالك بسـت يحيى وعتله ، فسهاه العاقل ، واوصاه عند وداعه بطلب منه ، فقال : عليك بالنصيحة لة ولكا رلكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ، ولم يغادر المدينة حتى توفى الامام مالك ، فحضر

 ابن أبى نعيم القارى، ، وعاد الى الاندلس بعلم غزير ، فكان من الكبر أسباب انتشار مذهب مالك بالمغرب والاندلس ، توفى رحهـ اله سـنة 234 مـ . 2 بعد والده ، يكنى أبا مروان،روى عن والده موطا الامام مالك ، ورواه عنه خلق
 عند العامة والخاصة ، مات بـنة 298 ــ .

3






$$
\text { توفق سنة } 286 \text { م . }
$$

4 - تاسم بن أمبغ بن محدد بن يوسن بن ناصع البيانى ، أبر







$$
\text { وسعيد بن نصر ، وغيرمم ، مات بترطبة سنة } 340 \text { ـ رهمه الة . }
$$





 تكلم فى الحديت وعله ، لـ كتاب فى السنة رحمه اله .


 للناس الى ان توفى كثير من الصعابه ، فنجلس للحديث قبّل وناته بثــلاث


 عاش 84 سنة وكانت وفاته سنة 372 ـ رحمه الذ .

7 - أبو عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمان ، يعرن بابن المشاط،
 وقد كان صاحب الصلاة ، روى عن سعيد بن عثمان الاعناقى ، وابى مالى




8 - احمد بن سعيد بن هزم الصدنى المنتجل أبو عمر ، كان عالـة



 توفى الصدفى رحمه الهُ سنة 350 هـ ـ ـ

هؤلاء مم رجال السند الذى روى به المؤلف موطا الامام مالك عن


انتهى المطاف بابى عمر ابن عبد البر الي مدينة شاطبة، وبها أدركته

 المسلمين،آمين

