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

$$
\begin{aligned}
& \text { تالليب): }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (463-368) } \\
& \text { الجزء الثامن عشر } \\
& \dot{*} \\
& \text { تحقيق : } \\
& \text { سعيد أحمد اعـراب } \\
& \text { r } 1987 \text { - - } 1407
\end{aligned}
$$



مقلـهـة

الحمد له حق حمده . والهــلاة والسلام ملى صهدنـا محهد
نبيه وعبده . وعلى آلـهو صحبه .
وبمد : نهذا الجز• الثامن مشر من كـتاب •التـهيد، لابي
عمر بن عبد البر ، نزهه !!لى العراه الهعرام : ومو يتضهن شرع أربعین حدبثا من أحادثت مالك عن البي الزناد .

النست الخطية وعملنا في النحآق :
يقوم نعقيق هذا الجز• على اربع نسغ :
1
الامل • ونرمز إلما بحرف (م) .
2 ـ صورة عن نسخة خطية للكتاني ، ونرمز إلبا بحرف
(ث) . وم التمريغ بالنسختين في الاجزاه السالنة .

3

ص (64) - "الى ص (129) من هذا الهطبوع، ونرمز اليها بعرف (د).
4 - . صورة من فسخة خطهـة اللاولاف . مودعة بالغزانـة
المامة بالرباط . ونزمز المها بهرف (3) : وهـي مبنورة الاول • نبند• من ص (127) - من هذا الجزه ، كـبت بغت بغط مشرقي
واضن ، ومي لا بأس بها في الجملة : على أنها انغردت بزواءد. أنادتنا :-ي تصحبع بهن اخطاه .

وأما المنع الــني سرت عله فـي التحتيق ، نهو نغـس
الخطة التي انبعتها في الاجزاه السابتة .
واللّ برعى مولانا أمير المومنين جلالة اللـلك الحسن الثاني• وبديم لـه النصر والتـكين ، انه سميع الدعاه .

ونساله - سبعانه المداية والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1987 تطـوان في 6 ـ فـبـرالهــر

المعـتــت

البـو الزنـاد عبد اللـه بن ذكـوان

قال أبو عمر : أبو الزناد لقب غلب عليه . وكنينه أبـو تبد الرحان ، لا بختلنون في ذلك : وهو عبد الله بن ذكوان. وذكوان أبوه مولى رملة ابنة شهبة (1) بن ربهعـة بن عـهـد
شثس بن تبد مناف ؛ و كـانت رملة هـذه نحت عثمان بر عغان ، وقيل هو مولى عاثشة بنت عثمان ، وتيل مونى عثمان ؛ ويتال إن ذهـكوان أبا أبي الزناد ه كـان أخا أبي لؤلؤة تانـل عمر بن الخطاج - بولادة العجم ، هكذا قال الواقدي ، ومصعب

الزبيري ، والطبريّ
وأخبرنـا عبد الرحـان بـن يحيى • تــال أخبرنا أحــد ابن سعود ، ال أخبرنا أبو مسلم صالع بن أحدند بن عبد الله اله
 لؤلؤة ، كـانت بينهم ترابة، تال : وكان أحد مغتي آهل المدينة: حدثنا عبد الوارث بن سغيان ، حدئنا تاسـم بن أصبغ ، حدثنــا

أحهـ بن زهير ، حدئنا هصعب بن شبد اللـه ، قال : كـان أُـو الزناد فقيه أهل الهدينة ، وبكان ماحـب كـتاب وحسـاب : وكان كاقبا لعبد الحميد بن عبد الز حهان بن زيد بن الخطاب ، وكاتبا أٌيضا لخالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم بالمدينة: فال : وتدم على ثشام بن عبد الدلك - بحساب ديوان الهدينة. "جالسن هشاما مع ابن شمهاب ، فسأل هشام ابن شهاب : في أي ע : شا أدري ؛ نقال (1) أبو الزناد : كنا نیى أن ابن شُهاب لا يسـأل عن شي: إلا وجد عنده علمه ، تال أبو الزناد : غسألني هشام ، فقلت : في (2) الهحرم ! قال هـام لابن شهاب : يا أبا بـطـر • هذا علم قد أْدته اليوم ؛ نقال ابن شهاب : هجلس أمير المومنين
 لربيعة بن أبي عبد الو حمان ، قـال : وكان أبو الزناد وربيعة فقيثي أهل الهدينة في زمانهما: وذكر الحلواني في كتاب الملمرمة
 رأيت أنـا الز ناد دخل مسجد ريّول الاله - ملى الاله علبه وسام -
1)

ومعه من الانباع مثل ما مع السالطان من بين سايُل $=ن ~ ح د ي ث . ~$ وبين سائل عن فته ه وبين سائل عن فريضة ، وبين سائل عن شعر : قال : وحدنا علي بن المديني ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال : سألت سفيان الثوري، تلتا(1) له : كيف رأيت أبا الزناد ؟ قـل : أو كان تـم أمير غيره ؟ !

حدثنا خلف بن القاسم ، حدثنا أبو الميمون ، حدثنا أبــو زرثة ، مال : سهعت احهد بن حنبل يقول : أبو الزناد أعلم من ربيعة ، فقلت لاحدد : حديث ربيعة كيغ هو ؟ انقال : ثقة ، وأبو الزناد أعلم منه.

وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا باسم ، حدثنا احـد بن زهير،
 الزنـاد بيت مــال الكونة .

وحدثنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا احهد بس زهير، حدثني أبي • حدثنا ابن ثيينة ، عن ابن شبرمة ، قال : كاالـن
 وتال المدانني : كان خالد بن تبد الـلـك بن الحارث بـن





وقال الواقدي : سمعت مالك بن أنس يقول . كانت لإبي الزناد حلتة على حدة في هسجد رسول الله ـعلى الله عليه وسلمقال الواقدي : مات أبو الزناد فجأة مي مفتسله ليلة الجهعة لبسعع عشرة خلت من شهر رمضان سنة ثلاثين ومائة . وهو ابن ست وستين. وقيل: توفى أبو الزناد سنة احدى وثلاثين ومائة -

وهو ابن اربـع ونتّتين (1) .
وكال الطبري : كان أبو الزناد ثتة، كثهر المديث . فصيا، بصيرا بالعربية ، كـاتبا ، حاسبا ، فتيها ، عالها ، عاقلا ، وقد ولي الـي

خـرأ المدينـة (2) .
تــال أبـو عبر : لهالـك عنه في الموطـأ أربمة وخهسون
حد, (3) مسندة ثـابتة صحاع متصلة .

- (1

,
- 203 / 6 ( 18 , 2


حـديـث اول لابـي الززناد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الامسرع ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - ملى الله علهه وسلم - مال : الروّبا الحسنة من الرجل الهالع ، جـز• من ستــة واربعين جـزما من النبوة (1) .

فـد مضى التول فـي معنى مذا الحديث في باب إسعاق ابن عبد الله بن أبي طلمة من هـئتابنا (2) هذا ، فأغنى ذلك عن إمادته الL - وباللـه التونيق . جا عن جماهة من الهعابة • انظر الز.


حـديـث ثان لابي الززنـاد
مالك ، عن أبـي الـزناد • عن الاعرع ، من 'بمي مريـرة . ان رسول الله ـ على الله ثليه وسلم - ثال : لا ينظر الله - عز وجل - يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا (1) .

وتد مضى التول فـي معنى هـذا الحديث في بـاب زيد ابن أسلم من هـكابنا هذا (2) والحهد لله ، وأما توله في مذا العديث بطرا ، فتفسيره (3) ـ عندي - توله في حديث ابن عمر: خهلاه ـ على ما ذكـرناه في باب زيد بن أسلم من نغسير الحيلاه

 وتد يتعون البطر بدمنى الدمش ؛ الفي الخليل : بطر بطرا - إذا دمـ ، وأبطرت حلهه : أدمشته عنـه : وبطــر النعمة : إذا لـم
 بهذا العدث : التبغتر في المشي ، والنظر في النعطاف ، والته، والتكبر • والتجبر ، ونحو ذلـكِ .




- 0 0 0 • 8

حـديـث نـالث لابـي الـزنـأد

مالك ، عن أبي الزنـاد ، عن الاعـــع ، عن أبـي هريرة .

قال له موسى : أنت آدم الذي أفويت الناس . وأخرجتهم مـن الجنة ؟ قال آدم (1) : أنت موسى الذي أعطاه الله علم كـل شي " الني واصططاه على الناس برسالته وبكلامه ع عال : نعم ، تال : افتلومني

على أمر قد تــدر علي جبل أن أخلـت (2) .
 الحديث ، وزاد فيه ابن عيينة عن أبي الزناد باسناده : قبل أن أخلـت بأربعين سنــة . وكـذلك فـال طاوس ، عن العي شريرة : حدثنا عبد الله بن محمد • حدثنـا محمد بن عمر ، حدثـا علي بن حرب ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ؛ عن طاوس ، سمع ، حم
(1

2 عن تیتبة عن ماللع به 224/4 انظر الزد . (3
 آدم موسى . فقال موسى : يا آدم . أنت أبونا أخر جتنا من الجنّة؛


 لا يختلفون في نبوته، رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين؛ وروي من وجوه عن النبي - ملى الله عليه وسلم - من روايـة الثقات ، الانية (1) الانبات .

حدثنا أحمد بن فتع بن عبد الله ، حدثنا أبو عهرو عثمان
 حدثنا عبد الرحهان بن ابراهيم ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدنـا الاوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة ، عن

 , أخرجتشم من الجنة ؟ مفال لـ آدم : أنت موسى الني كـلـك
 علي ان اععله تبـل أن أخلق (2) ؟ فــال : فحع آدم موسى ؛


ورواه الزهري فاختلف أهعابه عليه فـي !إسناده : فراه ابراهميم ابن سهد ، وشعيب بن أبي حـزة ، عن الزهري ، =ن حميد بن * شبد الرحمان . الزهري، عن الأثرع، عن أبي هربرة : ور واه هعبر، عن الزهري



 روي هنا الحديث عن عمر ، من النبي - صلى الله عليه وسام -

مسندا بأتم ألالـ . وأحسن سياتـة :
. حدثنا عبد الرحهان بن بحيى ، قال حدثنا علي بن مُمد ،
قال حدثنا أحمد بن داود. تال حدثنا سحنون . مال حدثنا عبد الله بن وهب ، قال أخبرني هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم، عن أبيه ، أن عهر بن الغطاب كال : هال رسول الله - صلى الله اله اله

 آدم : نعم ، כــل : أنت الني ننغ الله نهك من روحه ، وثلهك

J6. 11 فما حهلك علسى أن أخر جتا ونفسلك من الجنة ؟ فـالـ آد
 الذي كلمك الله من ورا. حجاب . لم يحمل بينك وبيسه رسولا من خلقه ؟ تال : نعم : قال : أمـا وجدت في كـتاب اللمه الذى 'أزل عليك : أن ذلك كـان في كتاب الله تبل أن أخلت ؟ كال :
 قال عi

في هذا الحديث هن الفقه : إثبات الحعاع (1) والدناظرة. وإباحة ذلك - إذا كـان طلبا لالحق وظهوره : وفـد أْفردنا لهذا



 مk: أ (3) التترير : م • التقدير

وفيه : إباحة مناظرة الصغير للكبير ، والاصغر للأسن - إذا كـان ذلك طلبا للازدياد من العمم ، وتقريرآ للحت وابتغا. له (1). وفيه: الاصل الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق ، وهـو و أن الله - عز وجل - قد فرغ من أعمال المباد، فكل يجري فيها قدر 'له وسبق

في علم الله نبارث اسـهـ
,أا توله : أفتلومني على أمر تد تدر علي ع فهذا - عندي مخصوص به آدم ، لان ذلك إنـا كان منه ومن موسى - عليهما السلام - بعد أن نيب على آدم ، وبهد أن تلقى من ربه كلمات
 تيب عليه من ذلك الذنب : وهــا غير جائز أن يتواله اليوم
 أنلومني على أن قتلت أو زنيت او سركت ـ وذلك إك مــد سبق في علم الله وتدره علي قبل أن أخلق ؟ هذا لا لا يسوغ لاحد
 فلا بأس بذهه ، ولا حرع في لومه ؛ ومن أْى ما يحمد له ، فلا




هینى .ـ ذا ذكـرنا : ان ذالك إنها كان من آدم - عليـه ال!سلام بعد أن تيب عليه . ذكيره ابن وهب عن مالك ، وهذا صحيح ؛
 جهد الوفاة، وبعد رنع أرواحمها في عليين؛ فكان النتاوْهما كنخو التقا. نبينا - صلى الهه عليهه وسلم - بهن لقيهه في الهعراع من الانبيا. على ما جا. (1) في الأثر الصحيح - وان كان ذلك - عندي _ لا يحتهل :كييغا ، وانها فيه التسليم ، لانا لم :ـؤت من جنس *ــذا العلـم !الا قليـلا .

حدثنا عبد الوارث بن سغيان ، حدثنا ثـاسم بن أصبـغ ، حدئنا أحهد بن زهير ، حدثنا موسى بن !إمهاعيل ، حدثنا حمهاد ابن سلمة ، عن عهـار بن أبسي عهار ، قال : سهعت أبا هريرة يحدث عن النبي - على الله عليه وسلم . قـال حهاد : وأخبرنا حصيد ، شن الحسن : عن جندب ، عن النبي - صلى اللمهه =ليه وسلم - ثال الהي آدم هوسی ، نحع آدم ^وسى • قال أبو عهر : هعنى حجه : غلبه وظهر عليه ;-ي الحجةٍ. وفي ذ!ك دايل على فضل من أدالى =ند التنازع :حجته .


حدثنا عبد الــوارث بن سغيان ، حدثنا لــاسم بن أصبغ • حدثنا الحارث بن أبسي أسامة ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا حماد ، عن محمد بن عثرو ، عن أبي سلمة ، عن ابي ڤريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تال : لتي آدم موسى ، نتال له موسى: با آدم، أنت الني خلقك الله بيده ، وأسعنك جنته ، وأسجد لـك ملانیته ، وننغ فيك من روحه ؛ معلت مـا نعلت ، أأخرجت (1) ذريتك من الجنة ؟ نال آدم : يا موسى ، أنت الني اصططاك الله برسالته وبكلامه ، وقربك نجيا ، وآناك التـوراة ؛ فبعم زجد الذنب الني عهلته مكتوبا علي تبل أن أخلق ؟ عال: بأربعين سنة (2) : قال : فلم تلومنى ؟ :ــال النبي - صلى الله عليه وسلم - فحع آدم موسى - يتولها ثلانـا . تال أبو عمر : هذا الحديث من أوضع ما روي عن النبـي - صلى الله علِه وسلم - في إبْات التدر ودفـع تول التدرية . وبالله التوفيق ( والعصة ) (8) .

1؛ 12


وروي ان عمر بن عبد المزير كتب إلى الجسن البصري:







يمببه الا ما كـتب الله له ، وانه مجزي بعمله .

حـديـث رابـع لابـي الـزنـاد

مالك . عن أبي الرِاد . عـى الاعرع • عن أبـي هريوة ، أَ رسول الله - صلى الله عاءه وسلم - تال : إياكـم والظــنب • فإن الظن أ كذذب المديث: ولا نجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تنافسوا، ولا
تعاسدوا، ولا تباغضوا. ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانً (1).
تال أبو عمر : احتع موم من الشافغية بهذا الحديث ومثله
في إبطال النرانع في البيوع (2)، نتالوا : ثالى اللهـ ـعـز وجل- : ?إن الظن لا يغني مـن الحق شيّا ، (8) ، وتــال رسول اللـه - صلى الله عليه وسلم- : إيا كم والطن ، طان الظن الكذ الحديث . وتال : إن الله حرم من الوؤمن دمه وعرضه ومالـه .
 إذا ظنتّم فلا نحقتوا. (6) تالوا : وأحكام اللله -عز وجل - على

 الموطا 1 / 264 . 2) اليوع م • البيع • و


 لهن ثال المناوي : له :وامد • انظر فهن الهاءير 218/2

الحقائق ذل شلى الطنون ، كأبطلوا القول كالذرانع من البيوع وغيرها : فقالوا : غير جائز أن يقال . إنـا أردت :هذا البيع كذ' ، بخلاف ظاهره ؛ وصار هذا كأنه كذا ، ويدخله كـذا هـ الـ لما ينغر فاعله أنه أزاده ؛ وللتول علبهم موضع غبر هــنا مــن جهة النظر • روى أشهب ، عن نافع بن عمر الجهحي ، عن ابن أبي .ليكـة ، أن عمر بن الخطاب ڤال : لا يحل لامري: مسلــم
 من الخبر مصدراً .

حدئنا خلف بن القاسم ، حدثنا أحهد بن طالع بـن عمر •
 عن السري بن يحيىى ، قال حدثنا يعلى بن عبيد ، كال : سمعت
 إثم ؛ فأما الظن الني فيه إنـم ، فالني يتكام بـه : وأما الــني
 بالذرانع - وهم أـحاب الرأي من الكونيين ، ومالك والمحابه من
 ومو حديث بدور على امرآة مجهولة ، وليس عند أهل الحديث

دحجة ؛ وأما توله في هذا المديث ولا نجسسوا ، ولا زحسسوا؛ فها لفُظلان (1- معناهبا واحد ومو البحث والتطلب 121 لدعايب

 احدحم استماع ما يقول فهه أخوه . وأمل هذه اللمظة فـيم اللغة من تولك: حس الثوب اي ادر ك 4 بحسه، وجسه من الدحسة والدجسة . وذلـك حرام كالليبة أو أشـد من الغبة ؛ تال الله - عز وجل - : " يـا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كـثيرا من الظن ، إن بعض الظن انم ، ولا نجسس:ا، ولا يغتب بعفكم فالقرآن والسنة وردا بهيعا بأحكام هذا الیعنى، وهو (5) • بعفا استسهل في زمانتا ، فانا لله وإنـا الِه راجمون على مـا حل بنـا . حدثنا عبد الوارث بن سغبان، حدثنا تاسم بن أمبغ، حدثنا مهمد بن عبد السلام ، حدثنا بحهــد بن المثنى ؛ وحدثنا عبــد الله بن محهد . حرثنا محمد بن بكر ، حدثنا ابو داود. حدثنـا ابو بهر بن ابي .شيبة ، تالا : حدثا ابو معاوية ، عن الاعمش ،

$$
\begin{aligned}
& \text { 6ا الـية : } 12 \text { سورة الحبرات . }
\end{aligned}
$$

عن زيد - يعني ابن وهب • قال : أني ابن مسمود فتيل لـه : هذا فـلان تقطر لحيته خـرا ، نقال عبد النه : إنـا تد نهينا عن

التجسس . ولكن ا!ن يظهر فل شي. ، نأخذ (1) به (2) . وروى ابن اببي نجيع ، عن مجاهد في توله تمالـى : , ولا زجسسوا، ، قال : خذوا ما ظهر ، ودعوا ما ستر الله .
, أما توله > ولا تنافسوا ، فالمراد به : التنافس في الدنيا.
 ومنافستم في رياستهم ، والبغي علبهم ، وحسدهم ملى $ا$ آتاهـم الله منها . وألا التنافس والحسد على الخير وطرق البر ، فلمس من هذا في شي. ؛ وصكذلك من سأل عما غاب عنه من علم وخير ، فليس بمتجسس ؛ فتف على ما فسرت لك ، وتــــ مضى في باب ابن شهاب عن أنس من هـذا الهتاب (3) في مّمنـى التحاسد والتدابر والتباغض - ما فبه هـغابة . فلا معنى لاعــادة ذلك ههنا . وممنى قوله : Y Y تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطمواه ، منى متداخل كـله منتارب ، والتهد (4) فبه !لى الندب على

نأخذ : م • ناخذه
. 2
13 انظـر الحـهمد ع 18/6


التحاب : ودنع ما نفى ذلل : لانــلع إدا أهبت أحدا وأهنهــ
 وتواجهه • وتلتاه بالبشر ؛ ومن ابففته ، ولهن دبرت ه وأعرهـت عنه : وگد فسرنـا مذه الماني في موانع سلفت مـــ كــابنا هنا - والعـد لله .

اخبرنا عبد الله بن معهد ، حدثنا هحلد بن بعر • حدثنا


 وسلم - يتول : إذك ان اتبهت عورات النام ه أفسدنه او كدت

الــ تغسدم •

-
كال ابو عمر : وروى هذا العدهث عبد الرعمان بن جبر ابن نغهر • عن ابه4 • عن ماوبة • عـن النبي ع عله الــلام مثّله بـعناه

جدثّا عبد الوارث . حدثنا تاسم . حدثنا ابو (1) السهاعيلل الترمدي . حدثنا اسحاق د ابر اميم ین الهلا. . حدثنا عمرو دن
 حدثني يحيى ین جابر ، ان عبد الرحمان بن جبير حدئـه أن أباه حدثه انه سسع معاوية بن ابي سغيان ثال : إني سمعت من رسول الله - حلى الله عليه وسلم سِمعته يقول : أعرضوا عن الناس . ألم تر اذك اذا اتبعت الريبة الناس ، افـدنهم • او كـدت ان تفسدهم • حدثنا عبد الله بن معهد ، حدثنا محهد بن بكر ، حدثنا ابو داود ، حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي • حدثنا اسماعيل بـن عياش ، حدننا فمضم بن زرعة ، عن شربع بن عبيد • عن جبير ابن نفير ، وبـثير بن مرة ، وعمرو بن الاسود ، عن الهڤدار ابن معمي كـرب ، وابي المامة ، عن النبي ـ علبه السلام - قال : الن الامير إذا ابتفى الريبة في الناس أفسدم (8)








حديث خامس لابي الزناد

مالك • عن أبي الز ناد ه عن الاع ع ع أن رسول الا (1) عبدي لقانئي أحمبت لتاه • وإذا كـر• لقائي كرهت لفـأه وها الجديمث معناه عند ألمل العلم فيما يعانيه المر. عنـد حضور أجله • ظاذا رأى ما يجرث لـم يحب الخروع من الدنيـا وצ لتا. الله . لسو. ما عاين مها يصير اليه: واذا رأى ما يحب . أحب لثا. iلله والاسـواع !لى رحمته ، لحسن ما عاين وبشر به : وليس حب الموت ولا كراهيته - والهر: في صحته - من هـا

الععنى في شُي - والله أعلم .
وتال أبو عبيد في مینى - قوله عليه السلام - من أحــب
 يكوه علز (2) الموت وشدته ؛ لان منا لا يكاد يخلو منه الحد ـ

11





نبي ول غيره • ولكن الدكروه من ذلك إيشار الدنيا والر كـون ال:4؛ والككرامة أن يصير !الى الله والدار الآخرة ، ويؤثر المعًام في الدنيا ؛ تال : ومما يبين ذلك : أن الله قد عاب قوما فـي كتابه بحب العياة غتال : ’إن الذين لا يرجون لعا.نا ورضوا بالحهاة الدنبا واطهأذوا بها (1) . . وتال : > ولتجدنهم أحـرص الناس على حياة ، ومن الذين أشر كوا يود أحدهم لو يعمر ألن سنة ، (4) . وتال : > ولا يتهنونه أبدا بــا قدمت أيديهم ه (3) . قال : فمذا يدل على أُـن الككرامية للعاه اللـه ليست بكراهية الهوت ، وإنـا مو الكرامية للنتلة من الدنيا الى الآخرة . قال أبو عمر : نهى رسول الاله - ملـي الله عليه وسلم أمته عن أن تتهنى أحدهم الموت لضر نزل به ، مالمتهني للبوت ليس جمحب للقا. الله ، بل ثو عام لله - عز وجل - في تهميه الموت (21 اذا كان بالنهي عالها :

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بـن سفيان • تـال : حدثنا قاسم بن أصبغ, ، حدثنا انساعيل بن اسماق ، حدثنا عهرو
 ه1 الموت: هـ . للموت : هو .
 وعلي بن زيد ، كَلمهم عن أنسي ، أن رسول الله - هـلـى اللهـ



وروى عن النبي صلى الله عليه وسلـم النهي عـن تمني
 الفضل بنت الحرث : أم ابـ-ن عباس ، وعابس الغغاري ، وأبـو
هريـرة . وغير هم :

حدثنا عبد الوارث بـن سفيان ، حدثنا ماسم بـن أهبغ ، حدثنا بكر بن حـاد . حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى • عن اسماعل ابن أبي خالد، ثال حدثني تيس، ثال: أتيت خبابا - وقد اكتوّوى سبما في، بطنه . فقال : 'ولا أن أن رسول الله - صلمى الله عليه

وسلم - نهانا أن ندعو بالموت ، لدعوت به (3) (1)
حدثنا أحهد بن قاسم ، وعبد الوارث بن سفيان ، قالا :

"



هجهد بن جهفر الور كاني • حدنٌا امراهيم بس شهاب . عن عبيد الله د-ن عبد یلله . عـن أبي هريرة فال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلـم - : لا يتهنى أحد


فهذه الآثار وما كان مثلها، يدلك على أن حب لقا. الله ليس بتدني الموت - والله أعلم . وتد :جوز تهني الموت لغي-ر البلاه النازل ، مثل أن دخاف على نفسه المر. فتنة فـي دينه : قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز لا ببلغه شي• عن عمر ن الخطاب ، !إ أحب أن يعمل به : حتى لید بلغه أن عمر درــ الخطاب دعا على نغسه بالموت . فدعا عمر ين عبد المزيز على زهسه بالووت . فنا أتت الجـعة حتـه .ات - رحمه الله . وtــد أوْنحنا عذا الهعنى' فـي هذا الهكتاب - عند تو'ه - هلى اللـه عليه وسلم - : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل نقبر أخيه فيقول يا ليتني

وأها معنى حديث مذا الاب . فإنها هو - والله أعلم - عند

11 رواه احـد والتر مـي و'لبخاري والنــانــي انظـر فــض التديٌ 6 / 144 .

حضور الموت ومماينة بشرى الخير أو الشُ : فعلى هذا تنزل (1) الـآثار ، وعلى ذللك فسره العلها. .

حدثنا عبد الرحمان بن يحيى • وخلف بن التاسم ، كالا : حدنّا أحه بن معـد بن العداد بـسعر • حدثنا موسي بن
 المروي • حدنا اسهاعل بن جعغر • عن عمارة بن غزية • عن موسى (12 بن وردان الیصري ، عن أبي سميد الخدري ، أـت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثال : إن السلم إذا حضره الوت رأى بشر• فلم يــن شي. (8) ابنمن إليه مـن الدكث في الدنيا ، (4) وإذا حضر الكافر الوت رأى بشره فلم بـسن شي. أحب الهب من الـشت في الدنيا .

تال أبو عمر : بشر جمع بشهر ، مثل : سربر وسرر . و\$د يخفغ ذلك ويثّل مثل: رسل ورسل • وسبل وسبل؛ وتد نكون

(1) تزل ع كـــل : د.

12





حه
حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سغيان. قالا حدثنا
 البي شيبة ، حدثا شبابة . عن ابن ابـي ذنب ، عن محهـ بـن عهورو بن عطاه ع عن سعيد بن بسار ، عـن أبي صويرة . عـــ النبي - صلى الله عليه وسلم - 60 : المبـت تحضره الهلازتَّ . زاذا كان الر جل !الصالع ، قالو1 : اخر جي أيتها النغس الطيبة (2) ،


 :يقولون فلان ، فيثال مرحبا النفس الطية ، كانت في الجسد الطيب ؛ احخلي حميدة . واسشري دـروع وريحان • ورب غهـر غضبان ؛ فlلا يزال يقال ذلك . حتى ينتهي بهـا ا14 إلى السها. يعني (5) السابعة ـ : وإذا كان الرحـل السو. - وحضرته الدلايكة

1 الـأهر 7 الـورة لقمان
(2
3) تزال : ص • يزال : ک .



عنـد موته ، مالت : احرجي أيتهـا النغسن الخبيثة ، كـانت فـي الجسد الخبيث ؛ الخر جي ذميـه ، وابشرني بحـيم وغساق وآخر من شكلـه أزواج : ملا تزال بیال لهـا ذلل حتى تخـرع (1) -
وذـكر الحديــ .

وفيه ما يدل على أنـن ما ذكرنا من حب لثا. الله و كـراهته (2) ، انها ذلك عند حضور الوناة ومعاينة ما له عند الل والله أعلم . وفيه ما بدل على أُـن البشارة :ــد تكون بالخير والثر ، وبها يسو. وبهـا يسر ، وتد روي عن النبـي - عليـه السلام - أنه تال لبمض أصحابه - فهي حديت ذكره : أينها مررت بقبر كـافر فبشره بالنار (31 . وروي عن علي - رضى الله عنه-
أنه ثال : بشر قاتل ابــن صفبة بالنار . وقــد حدثنا سعيد بــن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، قـال : حدثنا قاسم بن أهبـغ • حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدننـا يزيــ

1) رواه امهد في المسند
2) وعرامته : م ( 8) رواه ابن مابه 1 // 176 .

ابن هارون (1) . أخبرنا مههد بن عمرو • عن أبي سلمة (2) .
عن أبي هريرة . قال : تال رسول الله - هلى الله عليه وسلم من أحب لقا. الله . أحب الله لتاهه : ومن كره لقا. الله . كره الله التاهه ؛ تيل: عا رسول الله، ما منا أحد الا وهو يكره الموتت. ويتاطع به : نتال رسول الله - صلى الله علبه وسلم - : إل
.

حدثنا خلف بن العاسم : حدثنا حـزة بـن محــد • حدثنا أحهد بن شعيب ، أخبرنا هناد بن السني • عن أبي زبيد • عن مطرف • عن عامر الشعبي ، عن شريع بــن عاني" • عـن البي ثريـرة ، قال : تـال رسول اللـه - مـلى اللـه عليـه وسلم - : من أحب :لقا. الله ، أحب الله لتاهه ؛ ومن كره لتا. الله ، كـره الله لتا.ه (4) . قال شريح : ثأتيت عائشة نتلت : يا أم المومنين

1) هارون : ك • مـروان س - والصواب نـهة : ك - ومـو ابو خالد






انظـر •جهع الزواند $320 / 2$.



 كـره الله لقاءه ، وليس منا أحد إل وبكره الدوت ؛ قالت : تـــد . تذهب إليـه ، ولكن إذا طـع البصر ، وحشرع الصدر ، واتشعر الجلد ؛ فعند ذلك : من أحب لتاه الله ، أحب الله لتاهه ؛ ومن كـره لقاه الله . كـره الله لقاهـ (1) . نهذه الـآثار كـلـا كد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت ، ومعاينة ما هناك ، وذللع حين لا تقبل توبة التائب - إن لم يتب هبل ذلك ؛ ( وتد ذكرنا هذا الدمنى - مجودأ - في باب نافع - والممد لله ) (2) .


## حديـث سادس لابـي الزناد

مالك ، عــن أبي الزناد ، عن الـأعرع، عن أبي هريرة ـ
أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - نمى عن لبستين • وعن
ببعتين : عن الملامسة والمنابذة ، وعـن أن يحتبي الرجل فــي

الثوب (1) على أحد شقيه (2) .
أما الملامسة والمنابذة، فقد مضى تفسيرهما - في باب تُد ابن بحيى بن حبان من هذا الكتاب (8) ، وهذا الحديث أيض؛

 ـ وهو أمر (44 مجتع علبه، لا خلاف فبه - والحهد لله .


البغاري • انظـر الزرثاني ملى الموطا / 277/

14 وْـو : ת • ومذا • ת

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد ،. حدثنا عبد الحمبد ، حدثنا الخضر • حدثنا أبو بكر - يمني الاثرم - ثال : ندعت أبنا



 نهى رسول الله ـ صلى الله عليـه وسلم ـ أــ بشتـل الرجل الراعل بالثوب الواحد على أحد شقيه ، حدثناه التعنبي عن مالك
قال أبو عمر : الصماه _ كهـا جاه في حديث أبي الزناد بأن يشتهل الثوب على أحد شقيه - يعنى ولا يرفعه عنه بتر كه

 انغناع في سهعه. ويقال للفريفة إذا لم تتفق سهامبا وانغلقـت : صهاه ، لانه ע ا انغناح فيها الاختطار . وقد جاه في تغسهر الصماه حديث مرنوع حدثناه سعمد بن إن نصر ، حدثنا فاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا أبو بكر ابن أبـي شيبة ، حدثنا كثير بن هشام ، قال حدثني جعغر بن إن

برمان ، عن الزهوى ، عن سالم ، عن أبهه ، قال : نهـي رسول

 ليس بين فزجه وبين السها. ستر ، وحدهث أبسي الزناد أفوّى من هذا الاسناد ، وتد هضـى العول في الصساه فـي أبي الزبير من هذا الهتاب - والحـد للد .

حديث سابع لابــي الزناد

ماللٌ ، عن الزناد، عن الاعرع، عن أبي هريرة أن رسول لله - صلى الله عليه وسلم - قال : آل ر جل لم بعلم حسنة :ـط الم لامله : إذا مات محر توه • نم اذروا نصغه في البر ، وذهنه فئمي البحر • فوالله ـ لتن فدر الله - عليه . ليُذبنه عذاب؟ Y بعذبـه احدْ من العالمين : فلها مات الر جل . فملوا ما أمرهم به ، فأمر

 قال أبو عمر : نابع غهيى على رفع هذا الحديث عن ماللك بهذا الاسناد _ أكثر رواة الوطأ ، ووتنه مصعب بن عبد اللـع الزبيري ، وعبد الله بن مسلمة التعنبي ، فجملاه من جول إــي هريرة - ولم يرنماه :"ْدد روي عن التعنبي - مرفو6ا هعرواية

1) عذا في النـختين • والذي في التجريد وسانر نـنـ الموطا ، (تال

$$
\begin{aligned}
& \text { البخاري ومـلم . }
\end{aligned}
$$

ساكر الرواة عن مالك . ومهن رواه مرفوءا عن ماللث - عبد اله ابن وهب • وابن التاسم، وامن ككير • وأبو المصعب ، ومطرف. وروع بن عبادة . وجهاعه

أخبرنا أبو القاسم خلف بن القاسم بن سهل • ثال : حدثنا ابو الفوارس اححد بن محدد بن الحسهن بن السندي العسكبي،
 عبد الله بن وهب ، . الال أخبرني ابن أبي الزناد . ومالهِ بـن أنس ، عن أبي الزناد ، من الاعرع، عن أبي هريرة، أن رشتول
 تط لامله : !ذا مات فأحرتوه واذروا زمعنه في البر • ونمنه في البهر ؛ فوالله ـ لبن تدر الله علهه ليمذبنه عذابً لا يعذبه أهذا من العالدين ؛ فلها مات فعلوا به ؛"أمر الله ـ البحر فجمع ما
 من خشينك با رب - وانت أعلم - نغغر له.




 12 فأمر الله البهر • وامر البر ' ص • فامر الله البر • وامر البه, ك معهـا تدعم وتاغهر •

قال أبو عهر : روي من حذيث الزهوي عـن حمهد بــن عبد الرحهان بن عون . عن أبي هريرة ، قال : ستعت رسول الله - صلى الله علهه وسلم - شقول : أسرف رجل علسى نفسـه حتى !اذا حضرته الوفاة . تـال لامله : إذا أنا مت أحرهوني الحديث ، كعديث مالك عن أبي الزناد سواه : ور وي من حديث أبي سمعد الذدري هــا الهنى أيضا : حدثنا عبد الوارث بسن سیفان ، قال حدثنا تاسم بن أصبغ، تال حدثنا أحهد بن زمير ثال : حدثنا موسى بـن إسماعيل • قال حدثنا أبسو ملال ، ثال : حدثنا تادة ، عن عتبة بن عبد الغاغر • عن أبي سعيد الغدري قال : كان غههن كان قبلیم رجل من الامم السالفة ، أناده اله
 أدع لیم مال أو تعملون ما أكول ؛ كالوا : با أبانا ע تأمر بشي• ! إ فملناه . فال : إذا أنا مت ، فأحرثوني ثم اسحقوني • ثـم اذروني في يوم ديع عاصف ، لعلي اضل الله : فنملوا ذللع به . فقال الله له : كن ، غاذا ثو رجل تام : تال : ما حملــك على
 أحمد بن زمير : كـنا كال أجو ملال • أوتغ الحديث على أبي سعيد ، ورفمه سليهان التيمي : حدثنا موسى بن إسهاعل ، هال حدثنا معتهر بن سلهمان، تال ! أخبرني أبي، گال : حدثنا تتادة.

عن عتبة بن عبد الفافر ، عن أبي سعيد الخدري • عـن النبي


ذهـر نحـوه
تال أبو عهر : روي من حديت أبي رافع، عن أبي هريرة
 التوحيد. وهذه اللفظة إن صحت، رنعت الاثكال في إيهان هذا الرجل ؛ وإن لم تصح من جهة النتل • نهي صحيحة من جهـة الهعنى : والاصول غير جاكز ان بغفر للذين يمونون - وهم كـغار ، لان الله عـز
 ها لا مدفع له . ولا خلاف فيه بين أهل القبلة ؛ وفئ هذا الامل ما يدلك على ان قوله في هذا الجديث: لم يعهل حسنة تط.أر ألا
 والخير ؛ وهذا ساتغ' في لسان العرب ، جانز في لغنها أن بوتى المى الما بلفظ الكل ، والمراد البعض ؛ والدليل على أن الرجل كـ كان
 يا رب! والفشهة لا تكون الا لموّمن مهدقه بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم بحكها تال الله عز وجل - : •إنـا بخشى اللهـ

من عباده الهلهال (1)e . ثالوا : كـل هن خاف الله فتد آمن به



ومثل هذا الحديث في الیعنى : ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا تاسم بن أصنغ ، حدثنا محهد بن إسماعيل : حدثنا أبو صالع • حدثني الليث ، عن ابن العجلان ، عن زيــد ابن أسلم ، عن أبي صالع ، عن أبي هريرة ، صن رسول الله
 يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما يسرب، واترك ما عسر وتجاوز؛
 قط ؟ قال : ע - إy انْ كان لي غلام فكنت أداين الناس ، زاذذا بعته يتقاضى • قلت له : خذ ما يسر ، واترك ما عسر وتجاوز • لهل الله يِتجاوز عنا ؛ छال الله : مد نجاوزت عنك . ثال أبو عمر : فتول مذا الرجل الني لـم يعمل خير؟ تط غير نجاوزه عـن غرمائه : لعل الله يتجاوز عنـا ، إيهان واقرار بالرب ومجازاته : و كذللك توله الـآخر : خشيتك : با رب، إيبان

11 الـآة : 28 - سورة نالطر .

بالله، واعتراف له بالربوبية - والله أعلم - . وأها كوله: الن تدر الله علي ، فتد اختلف العله. مي معاه : فتال منهـم قالُون هـذا رجل جهل بعض صaـات اللاه - ع-ز وجل - وهـ أـي التدرة ، فلم يعلم أن الله على ككل ما بشا. تدير ؛ غالـوا : ومن جهل صفة من صغات الله - عز وجل - ، وآمن بساير صفـاته وعرنـا . لم يكن بجمله بعض صغات الله كافرا ؛ قالوا : وإنـا الكافر من عاكد الحق . لا من جهلد ؛ وهذا مول المتقدمين من
 أراد بتوله : للن مدر الله علهه . من القدر الذي هـو التهناه ، وليس مـن باب القدرة والاسنطاعة في شيه؛ تالوا : وهو مثل فول الله - صز وجل - في ني النون: • إذ ذمب مغاضبا ، فظن

أن لن نظدر عليه (2) ه .
وللملا. في تأويل هذه اللفظا تولان ، أحدهـا : أنها مـن التڤدبر والتشناه . والـآخر أنیا من التقتر والتضيبق ؛ وكـل ما



 (2) الآبة : 17 سورة الانبيا

الحديث في كوله : لثن تدر الله علي : أحد الوجهبن تغديره : كان الرجل كال : لتن كان تد سبق في تدر الله وتضاثه أن بعذب هـل ني جرم على جرمه • ليهذبني الله على إجرامي وذنوبي عذابا Y يعذبه احدا من العالبين غيري ـ والوجه ـ الآثر تقديره والله لتن مبت الله علي وبالغ فـي محاسبتي وجزاتي


 أو ترُت وما >قدروا الله حق كدره (2)ه ـ مثقلا جاز ، وأنشد :

وسا مب رجلي فـي حديد مجاشع مـع القدر !الا حاجـة لــي اريدها

أراد القدر تال : ويتال هذا على قـدر هذا وتكره ، كـلJ الاصهعي : أنشدنى عيسى بن عمر - لبدوي :
 ومن هذا حديث ابن مر. ، عن النبي - علده السلام - في الملال : ظان غم عليكم ماقروا له . وتد ذكرته فـي بابه وموضهع من هذا الـــتاب .

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

وقد روبنا عن أبي العباس أحمد بن يحيي نملب أنه
قال في قول الله - عز وجل: •فظن أن لن نتدر علوه، ، - قال : هو من التقتير ليس من التدرة . يتال منه : قدر الله لك الحِر بعدره قدرا - مععنى قدر الله لك الخير . وأنشــد نملـب : ,لا عايُـــا ذاك الزمان الني مضـى تبار كت ما تقدر بیع - ولك الشكر

- بعني ما تقدره وتقنى به يتَع، بعني ينزل وينفذ ويهضي. قال أبو عهر : هذا البيت لابي صغر الهذالي فـي تصيدة
لـه ، أولهـا :

للبلى بذات الجيش (1) دار عرفتها وأخرى بـذات البین آيانレا ، سطــر

وفیهـا يتـول :
وليس مشهات الحمى برواجع لنا أبدا ما أبرم السلم النضر
ولا عانُد ذاك الزنمان tلني مضـى
تباركت ما تغدر يتع - ولك الشكر

1) انثغر مصـم البلدان (جهش) .

السلم شُجر من المضاه يدبغ به ، والنضر النضارة والتنعم ؛ وأبرم السلم أخرع برمته ، وأبرمت الامر : أهكمته . وتال غيره: فـا الناس أردوه ولكن أتاده يد الله والمستنصر الله غالب
 وقال ابن قتبة فـمي تول الله عـز وجل : יفظن ان لن

 أى (2 ضيت علهه في رزته. وتوله: •ومن قدر عليه رزةه (8) ه -
 -وذا النون إذ ذهب مغاضباء ثال : مغاضبا للىلك . قال أبو عمر : قد قمل ما ثال نعلب ، وتهل أنه خرع

 مسهود. والشمبي ، والحسن البصري، وغهرمم؛ ولولا خروجنا عما له قصدنا . لذكرنا خبر• وتـته معا .

وأما جهل هــا الرجل المذكـور في هذا الحديث بصفـة من مغات الله في علهه وقدره، زليس ذالك بسخرجه من الايمان ؛ í هـن الصحابة . صألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عـن القدر ، وهملوم أنهـم إنها سألو• عن ذلل - وهـم جاهلون به ؛ وغير جائز عند أحد من المسلمهن أن يكونوا بسوالمم عن ذنك كافرين ، أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مومنين : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا تاسم بن أمبغ ، قال : حدثنا مضر بن محهد ، قال حدثنا شيبان جن فـرو وخ قال : حدثنا عبد الوار ث ، ءن يزيد الرشكك، ڤال حدثنا مطرف. \&ن عمران جن حصون • قال : تلة : يارسول الله ، أعلسم أهل الجنة من أهـل الانار ؟ - وذ كـر الجديث .

وروى الليث عن أبي قبيل 11) ، عن شُفي (2) الاصبحي عن عبد الله بن عمرو بن لعاص - نذكر حديثا فـي القــر •

1) ابـو فبيل קي بن مانى" بن ;امر المعانري البصري • وزنه احـد

$$
\text { وابــو زرعة وغيرمما • (ت } 128 \text { ه) . }
$$


2) البـو عنـا

كال فـه الهجلى


وثيـهه (1) : فقال أصحاب رسون الله ـ صلى الله علهـه وسلم : فلألي شي. نهمل إن كان الامر ڤد فرغ منـه ؟ غهؤلا. أهحاب ;سول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم العلهاء الفضلاه ـ سأوا عن القدر سؤال هتملم جاهل ، لا سؤال متمنـت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جهلوا من ذلك ، ولـم
 وقتا من الLأوتات. لهلمهم ذلك مع الشهادة بالايهان ؛ وأخذ ذلك عليهم فـي حين اسلامهم ، ولجمله عدودا سادسا كلاسلام ؛ متدبر واستnن بالله . فهذا الذي حضرني على ما زهمته من الاصول ووعينه ، وقد أديت اجتهادي نى تأويل حديث مذا الباب كله ولم آل . وما إبرى، نغسي ، وفوق كـل ذي علم علم ـ وبالل التوفيق .

## حديـث ثامـن كـأبي الزنـاد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الاعرع ، عن أبي هريرة ، أن
 الطواف الذي بطوف على الناس فترده اللتة واللتمتان، والتهرة
 يجد غني يغنيه ، ولا ينطن الناس له فنمدن عليا
نفسال الناس (1) :

 نــا المسعيهت ؟ لان من وضمت لمن يعثل ، ومَـد ثابع
 أهدهما ان بكون اراد بها الحال التي بكون بها الساكلل مسكهنال



 الزرتني على الوطا ه / 289 .


خلق الذهعر والانتى (1) ه بمعنـ (اراد ومن خلق الذسع كولـه : لهس الهسكهن بهذا الطـوان ،

والانتى (2) (8) . زانه أراد : ليس الهسمين حتا على العهال • وهو الني بالغته المسكنة بهذا الطواف ، لان هناك مسعهنا أهد مسكنـة مرن الطواف ، ومو الــني لا هجد غنـى ولا يسأل . ولا يغطن لـه فيتصدى مليه : هذا وجه كوله - صلى الله عله وسلم - : لهـس المسعين بالطواف. لا وجه له غهر ذلك ؛ لانه معلوم ان الطواف
 تمى إلى توله - صلى الله عله وسلم - : ردوا الهسـيسين ولو بظلف محرق

هعزا رواه ماللع عن زيد بن أسلم ، عن ابن بجهد ، عن جدته ، عن النبي - ملى الله عله وسلم - (4) . وتول عانشة الن المسكهن لیتف على بابي - الحديث، نتد سيته مسعينا ، وهو طواف على الابواب ؛ وتد جعل الله - عز وجل ـ الهدمـات للتقراه والهساسـين
$\qquad$
(2 - $\theta$ :



 منهم تاثلون : الغعهر أحسن حالا من الدسكين ، تالوا : والفُهـهر

واحتجوا بتول الراعي :


قالوا: لا ترى أنه تد أخبر أن للذا الفتير حلوبة، ومـن ذهب
 ابن حبيب : وذهب اليه هوم من اهـل الفته والحديث . وقـال

 هعـلون في البحر ع ، (1) فأغبر أن لالهسعبن معينة من سمن

البحر • وربها ساوت جهلة من الهال .

واحتهوا بشول الله - عز وجل - : . للفتراء الذهن أحمرو1


 غـالوا مهده الحال التي وحف الله دا الeقراه . دون الحال التي أخبر بهـا عى الدساكيى • قالوا ولا حجة في بهت الراعـي • لانه إنها ذكـ والفقير مصناه في كـلام العرب المفتور الني نزعت فترة من ظهره من شدة الفتر. فلا حال أشد• من هذه ! واستشهدوا بقول الشاعر: لها رأى لبد النسور تطاهـرت رفع التوادم كـالفقهر الأعزل 'ي : لـم يطق الطيران • صصـار بمنزلة من انتمع ملبه ولهق بالارض : قالوا : وهذا ثو الشديد الدسـنة، واستدلوا بقول الله - عز وجل ـ : ,أو مسكينا ذا متربة، ـ (2) بیني مسكينة تد لصق بالتراب من شـدة الغتر . ومذا يدل على أن نــم مسكينا ليس ذا متربة . منل الطواف وشبهه مدن له البلغة والسمي في الاكتساب بالسوٌال والتحرف ودعو هذا : وممن ذهـب الى أن المسمكين أحسن حالا مر الفقير الامسعي • وابـو جمغر احمد
 د كر دلك عنهم الطحاوي : وهو احد نولى الشانعي ، وللشاضمي- الشم , حسه الله - قـول آخـر ان الفقير والهسكين سو'ه . ولا مـرت
-

 التأسم وساكر أهحاب عالك في تأوبل قول الله - عـز وجـل ؛
 فعلى ما ذهب اليه الكوفيون في هذا الباب ، واله المونق الموابي . وقــال أبـو بكر بن الانباي : المسكين في كـلام العرب

 الرجـل وندرع : اذا لبس الدعرةة . وفي هذا العدهت دليل على ان المـدهة على أهـل الستو

والتعفغ ، انفصل منهـا على السالثلهن الطوامن • حدثنا عبد الر حمان بن بحمى، حدثنا علي !ن امحده حدثنا




الغةّر الاغلـق المسبس (8) .





 ا

حديث تاسع لـابّي الزناد

مالك ، عن ألــي الز ناد ، عن الاعرع ، عـن أبي هريرة ، تال : تال رسوا الله - صلى الله =ليه ومسلم : المومن (I) يأكـل

في معى واحـد • والهافر بأكـل في سبمة أهما. (2) .
تال أبو عهر : معى متصور مثل غنى وسوى ومنى ، وهذا الحديت خرع علـى ثير متصوده بالحديد ، والاشارة فهـه ! !
 العموم • لان الـشاهدت تدمهـه وتكذبه - وتــ جـل رسول الله ـ ملى الله عليه وسلم - عن ذلك ؛ أY ترى أنه قد يو جد كافر أتم أكلا من مومن ، ويسلم الكانر فلا ينتقص أكله ولا يزهد ؛ وفي حديث سمهيل بن ابي صالع، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - ملى الله عليه وسلم - مبا بدل على أن هذا الحديث كان في رجل بعينه . ولذلك جمله ماللك في موطنه بعده مغسرا


 البغاري ومــلـم انظ , الزرتانى على الموطلا // 291 .

اله ه وتد قيل فيه غير هذا مها قـد دكرته مي حديث سهمل وسبأتي حديث سهيل في باه من كتابنا هذا - إن شال اللـهـ ويروى أن الرجل اللي قال ميه رسول الله - على الله عليه وسلم - هذه الممالة هو جهجاه بسن سیید الغغاري • وتـد ذكرناه وذكرنا خبره فــي كتاب الصحابة (1) . حدثني سعيـد ابــن نصر • قال حدثني قاسم بن أصبغ • قال حدثنا هحهد بن وضآ• قال حدثنا أبو بكر بن أْبي شيبة ، هال حدثنا ;يد جـن !الحباب • فال حدثil موسى من عبيدة ، مال حدثنا عبيد الله بن سلمان الاغر. عن عطاه بن يسار • عن جهجاه الفعاري أنه ثدم في نغر من قومه يريد:ن الاــلام، فحضروا مع رسول الله - ملى
 منصـ بِد جليسه . قال : فلم يبق في المسجد عير رسول الاله - عـلى الله عليه وسملم - وغيري : ; كنت ; جـال عظيمـا طوالا . لا يقدم علي أحد : فذهب بي زمسول الاله - على الله =ليه وسلم !! !لى منزله ، فحلب لـي عنز' مأتيت علدها حتى حلب ني
 رسول الاله - صلى الله عاليه وسام - '!لى منزله ، ْحلب 'ي عنز'

مرويت وشبهت • فعالت أم أَمن . بـا رسول الله ه أليس هـذا
 قبل ذلك في معى كافر : والكافر يأ هـل في سبهة أمعا. . والمؤمن يأك في میى واحد .

قال أبو تمر : وهذا أيضا لفظ عهوم . والمراد به ـ الحّموص؛ فكأنه هال هذا إذ كان كانرا
 أجزاه مها كـان بكفوه إذ كـان كامرا خصو ما له - والله أعلـم : هكان قوله - صلى الله عليه وسام - في هذا الحديث : الككافر
 و كذلك المومن يأكل في ممى واحد - يعثي هذا المومن والله أعلم . وتد هال الله - عز وجل : , الذين فال لهم الناس ع - وعو يريد رجلا ميها (1) ثال أهل الهلم بتأوبل الترآن ، وكّل رجلان: >إن الناس عد جهعوا لكم (2) - يعني ترجشا ، مجاه بلفظ عهوم، ومعناه الخصوص : ومثله יندمر كل شثي• (8) ، > وما زذر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 } \\
& \text { 2 } \\
& \text { (3 الآلة : } 28 \text { - سـورة }
\end{aligned}
$$

من شيي (1)ه . كـل هذا عهوم يراد به الخصوص ؛ ومثل هــذا كثير في القرآن ولسان المرب . وفيه هذا الحديث دليل على
 محودة . وان القلة (2) من الاكـل أحمد وأفضل (3) . وصاحبها عليها مددوح- وإن كان الامر كـله لله . وبيده وخلته وصنعه. ע شُريك له اوالحهد الله رب العالمين) (1) .

1) الـآبة : 62 - سورة الذاريات


2) 

حديث عاشر لـابّي الزناد

مالك ، عن أبـي الزناد ، عن الاعرع ، عـن أبي هريرة . أن رسول الله - مـلى الله عليه وسلم - ثال : كـل مواود يولـد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو بنصرانه، كها تنانج (1) الابل من جهيمة جـعا. (2)، مل نحس من جدعا. (3 ؟ قالوا يا رسول الله، ارابت الذي يهوت وهو مغير

大ال أبو عمر : روي هذا الحديت عن النبي - صلى اللـه
 هريرة وغيره : فمـن (6) رواه عن أبي هريرة : - عبد الرحمان الاعرع، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة، وحميد ابنا عبد الرهان ابن موف ، وابو مـالح السمان • وسميد بن أبي سميد ، ومعهد

الظــر الزركاني عالى الموطـا



ابن سيرين: ورواه ابن شهاب، فاختلف أمحابه عليه في !اسنادهت فزواه معهر، والزبيدي، (1) عن الز هرين عن سعيد ، عن أبي هريرة
 عن أبي هريرة : ور واه الاوزاعي عن الزهوي ، عن حمبد جـن ابن مبد الرحمان • ع-ن أبي ڤريرة: وزعم (2) محهد بن يحيى الذهلي (النيسابوري) (13 ـ ان هنه الطرق كابا محاع، عن ابن شاب محفوظهة

تال أبو عهر : ليس هذا الحديث عند مالل عن ابن شهاب خي الموطاً ، وهو عنده عن أني الز ناد ، عن ألمي صر هوة : وقـد
 عن أبي الزناد ، عن الاعرع ، عن أبي هريرة . عــن النبي ملى الله عله وسلم - قال : كل عولد يولد على الفطرة، مأبواه يهودانه وينصرأنه ويهجسانه كال!هدهة تنتع (4) البهدهة مل تحسون فها من جدعاء حتى تككونوا انتم تجدعونشا . - الى مینا انتمى حديثه ، ولم يذ كـر ما (5) في حديث مالك : 'وله : أر' أهت من.






حهوت وهو صغير إلى آحر الحديث • وزاد فيه وبهجسانه • وهكذا روابة ابن شهاب لهذا الحديث ليس فيها توله: أرأيت مس يموت

وهو صضير ؟ كال : الله أعلم كما كانوا عاملين - عند (1) ابن
 .عليه السلام- أنه سئل عهن ألاد المشر كين نتال : أُّله أعلم بها كـانوا عاملين . وسنذ كـر حدثث ابن شهاب مذا عــن عطا. ابن يزيد في باب مغرد من مذا الكتاب - إن شاه الله أما ڤوله في حديث مالك وغيره : كـل مولود يولد علـى الفطرة . هأبواه يهو دانه ـ الحديث ، هان أهل العلم منـة أصحابنا وغير مم اختلفوا في معنى قوله : كـل مولود : فتالت مانُغّة : ليس في قوله كـل مولود ما يتتضي الموم قالؤً : والممنى في ذللث : أن كـل من ولـد على الفطرة وكان له أبوان على غهز الاضلام - عوداه أو, نصراه أو عُّنّاه ؛ تالوا : وليس المننى أن جمين الهولودبن من بني آدم أجمعين
 الابوين : الكافزين عكغرانه : وكذلك من لم بولد على الفطرةً

 (2 عر النبـ - عله الـلام • م • مرفوعـا ك .


 حكم نفسه حينتذ لا حكم أبويه؛ واحتع قاكلو هذه المعالة بهديث أبيخ اسحاق • عن سعيد بن جبير • عن ابن عباس • عن أبـي ابن عـكمب ع عن النبي - صلى الله عليـه وسلم - قال : الفلام الني قتلـه الخضر • طبعه اللـه يـوم طبعه كافراً . ويتولـه الـا - عليه السلام - : أل إن بني آدم خلتوا طبقات . فمنهـم مـن


 ويهوت مومنــ .

وهذا الحديث حدثناه خلف بن التاسم - قراهة مني عليه أن أحهد بن محهد بن أبي الوت الدكي حدنمم •تمال : حدثنا محمد بن علي بن زهد الصاتغ ، قال : هدثنا سميد بن منصور • الم قال حدثنا حماد بن زيد ، قال حدثنا علي بن زيد ، عـن الـن أبي
 - صلى الله علهه وسلم - الهصر بنهار، ثم قام وخطبنا إلو، مفربـ


 فناظر كهـ تعملون ؟ ألا فاتقوا الدنيا ، وانتوا النساه ، وسكان فهـا مُشَنا أن كال : الڭق إذا علهd ، فبكي أبو سعيد ونال : ह-د والله راهنا نهبنا وكان فيها حشظنا أن قال : ألا ان لكل غادر لواء يوم القيامـة بعدر غدرنه، ولا غدر أعظم من غدر إمام عاعة : وكان فيها


 ويحهي كـفرأ وبهوت مومنا : ومنهم من يولد مومنـا وبحيى مومنا ويموت كـافرا: ومنهم حسن التضاه. حسن الطلب - وذكر

تهام العديث
هالوا: ففي مذا الحدهت ومع الحدهث في غلام الخضر، ما بدل على ان توله: كل مولود لهس على العهوم، وان المعنى فهـ ان كل
 بهودانه أو ينصرانه • أي بهكم له بعكـعها؛ نم بهمر عند بلوفه إلى ما يعكم به عليه: تالوا. والناظ المناظ على نحو حدهث ماللك

هذا • ودنموا رواية من روى . كـل سي آدم يولد على الفطرة؛
 لان الخصوص حائز دخوله على هذا اللڤظ فـي لسان العرب : ألا ترى !لى تول الله - عر وجل - : •ندمر كل شي• (1)؛ - ولم تدمسر السهوات والارض . وتوله : یقتحنا عليهـم أبواب شي" (2) ه. - ولم غنحع عليم أبواب الرحمة ، ومثل هذا كـير وذ كروا (8) من ألفاظ الاحاديث في ذلك رواية الاوزاعي عنّ الزهري ، عن حهيد • عن أبي هريرة: ثال: ثال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كل مواود يولد على الفطرة . فأبواه
 وتدر . وهكذا لفظ حديث معهر عن الزهري • عن سعيد . عن أبي هريرة ، عن النبي - علبه السلام - كـل مولود يولـد علـ على الفطرة ، فأبواه بهودانه وينصرانه ويهجسانه . كــا تنتـع البهيبة بهيمة جمعاه ، هل تحسون من جدعا. ؟ ثم يتول أــو هر هـرة

1 1



 الزهري عـن هعبد الـ .

اترْوا - إن شثتم: יفطرة الله التي فطرالناس عليها (1) ، ذكره عبد الرزاق هكذا- ولم يختلف في هذا اللفظ عن معر - فيما علوتـ أمني توله: كل موأود يولد على الفطرة مأبواه يهودانه ـ الحديث.

وكذلك رواه ابن أبي ذيب عن الز مري • عن اببي سلبة، عن أبي هر برة، قال: قال رسول الله ـملى الله عليه وسلمـ : كل مولود يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه ـ الجديث كلفظ حديث
مععر سواه، إلا تول أبسي هريرة . وكذلك حدءث سمرة بـــ جندب : حديث الرؤيـا عن النبي - صلى الله علبه وسلم قال : كل مولود يولد على الفطرة . فآبواه دمودانه أو ينصرانه -
 الحدثث الطويل : حديث الـوّا . وفها عن النبي - عليه السلام وأما الرجل الطويل الني في الروضة، نانه ابراميم عليه السلام ؛ وأا الولدان حوله ، فكل مولود يولد على الفطرة .

وتال آخرون : المعنى في ذلك : هـل مولود مـن بني آدم نهو يولد على الفطرة أبدا ، وأبواه يهكم له بهكمعا - وان كان حد ولد على النطرة حنى بكون مهن بعبر منـه لسانه .

1 الآبا : 30 سو.ة الروم

والماليل ها ني آدم يولد على الفطرة : وما من مولود إلي إلا وهو يولد على الفطرة : وحق الكلام أن بهمل على عهومه
حدثنا عبد الوارث قال حدثنا مطلب . قال حدثنا أبو مالع . حدثني الليث . حدثني جعفر بن ربيمة . عن عبد الرحمان بـ هرمز ، أنـه كال • ثال


 يهوت صغهراֹ با رسول الله ؟ ثال : الله أعلم بها كاذه. اعامليى؟
 !إسحاق • عن أبي الزناد عن الاعرع، عن أبي هريرة. قال: تال
 الفطرة - (1) ثم ذكره سواه . روى ابن وهب عى بونس بی يزيد • عن ابن شهاب، من أبي سلـة . عـن أبي هريرة • مال :



 الاخطا مند الاغتـلاف .

ثال رسول الله - صلى الله ملهه وسلم ـما من مولود اy xولد على
فطرة . ثم ترا , مطرة الله التي فطر الناس علهـا لا تبديل لغلق
الله ذلك الدبن التيم

وحدثنا عبد الوارث. هال حدثنا تاسم • ثال >دثنا مطلب
 تال : حدثني يونس ، عن ابن شهاب • كال أخبرني أبـو سلمة ابن عبد الرحمان ، أن أبا مريرة هال : قال رسول الله - صلى


 حفطرة الله التي فطــر الناس علوها، لا تبديل لفلق الله ، ذلـك الدين القیم، . وكـذلك حديث سـبرة بن جندب . عن النبي - عليه السلام - حدهت إلرؤا (2، فيـه : والشيغ (8) الذي فـي احلح الشجرة ابراميم ، والولدان حوله أولاد الناس . قالوا : زهذه الـاحاديث تـدل ألناظطا على أن المعنى في حديث مالك ومـا كان مئله ليس كها نأوله ـ الهخالف ـ أنه يعتضي أن الانـي

لا يهودان ول ينصران إلا من ولد على الفطرة من أولادهـا . بل الجميع يولدون على الفطرة

ثال أبو عمر : الفطرة الهذكورة في هذا الحديث اختلف العلها. فِها ، واضطر بوا في معناها ، وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة ، ونزمت ح=ل فرتة منم في ذلك (1) بظاهر آحة ونص سنه ؛ وسنبـن ذلـك كله ونوضحه ، ونذكر مـا جاء فبه - من الآثار • واختلاف الاتوال والاعتلال عـن السلف والغلف بعون الله - إـن شاء الله

ومد سال أبو عبد محهد بن الحسن الفتهه ماحب ابي حنهغة عن معنى هذا الحدبث، فـا أجابه فه بأكـثر من أن مال : كان هذا القول من النبي - عليه السلام - كبل أن يؤمر الناس بالجهاد . ثال : وتال ابن البارث بغسره (2) آخر العدهت : الله
 تولد كـل مولود بولد على الفطرة عن معهد بـن المســن وابن الببارى. - لم عزد على تلك منما ول عن غهرعـا .
1)

أما ما ذكره عن ابن الهبارث ، فقد روي عن مالك نحو

 بكغر أو إيهان • أو حنة أو نار ـ مالم يبلفوا

وأها ما ذكره - عن محمد بن الحسن ظأظـن معمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه !ا لاثـكاله علبه ، أو لجمله به . أو لكرامية الخون في (2) ذلك: وأما قوله فيه إن ذلك التول كـان من النبي - عليه السلام - قبل أن جؤمر الناس بالجهاد ، فلهـس كـا تال : لان في حديث الاسود دن سريع ما ببين أن ذلـك كان (81) بعد الامر بالجهاد

حدثنا سعيد بـــ نصر ، ثال حدثنا تاسم بـن أصبع تال
 حال حدثنا عبد الرحمان (4) بن سلبهان، عن إسـاعيل بن مسلم •

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) الوكوف : ص • الوفغ : د } \\
& \text { 2 }
\end{aligned}
$$






عن الغسن ، عن الاسود بن سربع • هال : تال رسول الله ـ مل الله مله وسلم - : ما بال توم بالغوا في التتل حتى قتلوا

 الـشر كهن ؟ إنه ليس من مولد إلا وهو يولد على النطرة. فيمبر عنه لسانه . ويهوده أبواه أو بنصرانـه . وروى شذا الحديث عن الحسن - جماعة . منهم: بكر المزنَي والعلا• بن زياد ، والسري بن يحيى ؛ وتـد دوي عن الاخنغ . عن الاسود بن سريع. - وهو حديث بصري صحبع • وروى موف الاعرابي، عن أبي رجاء العطاردي ، عن سـرة بن بن جندب ، عن النبي - صلى الله عله وسلم - قال : كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس : الهسر مال أبو عمر : أمـا اختلان الملما. فـي الفطرة الهذكورة
 بالفطرة الهذكورة في مذا الحدهت الخلتة التي خلـق عليا
 خلتة هعرف بها ربه - إذا بلغ مبلغ الهعرة : بربد خلتة مخالفة

لخلثة البهانم التي لا تصل بخلقتما اللى معرنة دلـلك : واحتجوا على أن الفطرة الخلتة والفاطر الخالق - بقول الله عـز وجـل :

 -الـني غطرهن، (14) - بعني خلتهن . قالـــوا : فالفطرة الخلتة .

والغاطر الخالـت

وأنكروا أن يـكون المولـود يفطر على كغر او ايهان او معرفة او انكار. مالوا : وانها يولد المولود على السلامة في الاغلب خلقة وطبعا وبنية لیـس معها ايهسان ولا كفر ولا انـطـار ولا معرثة. ثم يعتصدون الككر او الايمان اطا بعد البلوغ ـ اذا هيزوا واحتجوا بتوله في الحديث: كـا تنتج البهينة بهـمة جـهاه يعني (6) سالدة، هل تحسون فيهبا من جدعاه - يعني مقطوعة الاذن. فمثي قلوب بني آدم بالبهالم • لانها تولد كاملة الخلت - ليس فيهـا نتصان ؛ نـم تقطع آذانطا بعد وأنومها، فهتال : هذه بهائر، وهذه

الرآية : 1 سورة ناطـر

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text {. } \\
& \text { 5) او الايمان • ص • والإمـان : د } \\
& \text { 18 فئل : م • مــل : د }
\end{aligned}
$$

سوائب • بقول • (1) فكذذلك قلوب الاطنال في حين ولادتهم لیس لهم كـفر حهنمذ ولا إيمان ولا معرهة ولا انكار ، كالبهانم السالهة:
 قالوا : ولـو كان الاطغال فــد نطروا على شي: على الككفر او الايهان (2) فُي أوليه أمرهم، مــا انتقلوا عنه أبـدا : وتد نحدهم يؤمنون، نم بكفرون ؛ (3) تالوا : ويستحيل في المهقول أن بكوبَ


 شيهن، السنحال منه كفر او ايهان او مهرمة او انكار :فـال أبو عهر : هذا القول أصع مـا تيل في معنى الفطرة التهي يولد الناس عليها - والله أعلم، وذلك ان الفطرة: السلاءة والاستمامة • بدليل حديث عيامن جن حمار • عن النبي - علهه السلام - حاكبا عن ربـه - عز وجل : اني خلعت عبادي حنغا.

12
2) او لأهمان : م والايمـا , : د .

2 12

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

- يمني على استقامة وسلامة. والحنيف في كلام المـرب المستقيم السالم ، وإنها كمل للاعرع احنغ على جهة الفأل . كــا تمل اللقنر . والزيادات . ودن المعاصي والطاعـات : (11 فـلا طلاعـة منهم ول معصيه، اذا لـم يعملوا (2) بواحدة منهـا : أل ثرى !الى قول موسى في الفلام الني قتله الخضر: 2اتّلت زنسا زكية، (3) الـا هـان عنده مهن لـم يبلغ الممل فيعسب الذنـوب (4) . ومن الحجة أيفا في هنا تول اللهه عز وجل „انـا تجزون مـا كنتم زیملوت ، (6) • كـل نفس بها كـسبت رهينة ، (6) . - ومـن لم يبلـغ وتت الاممل لم يرتمن بشي" . وقال اللـه عز وجل : " وما كـنا معذبين حتى نبمث رسولا . (7) - وللا اجمعوا على دنع التود والتصاص والحدود والآنام عنم في دار الدنيا. كانت الآخرة أولى بذلك - والله أعلم
: 11
12 بهمالو1 : م • بماموا : د.

زغ


$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text {. 6 }
\end{aligned}
$$

وأما (1) توله - صلى الله عليه وسلم - صكها نانج الابل من بهيمة جهعا.. مل نحس مى جدعاهو عالبهيهة الجمعاه. الهجتمعة الغلق التاهـة غير الناتصه ، الصحبهة عير السEیهة . ليس ميها تطع أذن ولا شتصا، ,لا ذصص شي. مNها (2) : يقول . همل ترى فيها جدعاه ؟ بتول : هل نحس من جدع أو نقصان حين تنتع
 الهولود يولد سالها ، نـم يحدث ميه رهــ (3) العغر والايهان وتال آخرون : العطرة هانا: الاسلام ، تالوا: وهو الهعروف
 الله - عز وجل . > مطرة اللـه التي ضطر الناس عليها • - علـى أن هالوا : فطرة الله : دين الله الإسلام واحنجوا بقول ابي هريرة في هذا الحديث : اقرو!ا - إن شثتم - > مطرة الله التي فطر الناس علهها ه . وذصـروا عن
 - عز وجل - : • مطرة الله التي مطر الناس عليها • مالوا : دين الله الاسلام , لע تبديل لخلق اللهء . قالوا . لدين الله .

$$
\text { . } . \text { : }
$$

 تـابت فـي ص• , 2

واحتجوا بحديث محهد بن اسحاق • عن نـور بن يزيد ، عــ بعيى بس حابر • عن عبد الرحمان بن عاكذ الازدي ع عن عهاض ابن حمار المجاشعي • أن رسول الله ـ ملى الله عليه وسلم - اله الها الل الناس يوما : ال أحدثـم بها حدثني اللـه في الحـكتاب : أن الله خلق آدم وبنيه حنغا. مسلمبن ـ الaداث بطوله، وكذلك روى بكر بن مهاجر • عن ثور بن بزبد - باسناده في هذا

الحديث حنغا. مسلمین :

حدثنا عبد الوارث بن سفيان • كال حدثنا تاسم بن أصبغ

 عن نور بن عزيد • عن بحيى بن جابر ، عن عبد الرحمان بن عالذ الازدي - وكان عبد الر عمان من حملة الملم ، يطلبه من


 الله في الكتاب: أن الله خلق آدم وبنهي حنغاه مسلدن، واعطاهم اللال حالا لا حرام فهه . فجملوا مها أعطاهم الله حلالا وحراما - وذهعر الحديث بتهامه .

قال أبو عمر : روى هذا الحديث قثادة . عن مطرف جـن عبد الله بن الشخخير. عن عياض بن حـار - ولم بسع قتادة مى مطرف ؛ لان هیام بن دحيى روى عن قتادة ال : لـم أستهع من مطرف ، ولكن حدنتي ثلاثة : عقبة بن عبـد الغافر ، ويزيد ابن عبد الله بن الشغير ، والعلاه بن زياد؛ كلمم يتول: حدثي هطزفن بن الشثخير ، ع-ن عيان بن حمار ، عـن النبي - عليه السلام - بهذا الحديث . قال فيه (1) : وأني خلتَت عبادى حنغا كـ

وكذلك رواه عوف الاعرابي عن حكيم الاثرم، عن الحسن. عن مطرف ، ان عياض بن حمار حدنه عن رسول الله - هلى الله علهه وسلم - فذكر هـا الحديت وفــال فهه : إنسي خلعت عبادي حنغـاء كلهم • فـأتهم الشهاطين فاجتالتم (3) عن دينم و'م يقل مسلمهن • وإنیا تال حنغا. زتط .

وتـد روى هـذا الحدهث محهد بـن اسحاق، عهن لا يتمر عنده . من تادة ، عن هطرف . عن عياض بن حار ، عن الببـي _عليه السلام - نمال فيه : أ وانـي خلتت عبادي حنغاه كلم -



- البتالتمه

وساق الحديت هــل هذا على حنظ محهد بن اسحاق واتقانه وضبطه . لاذه دكر مسفهين في روايته عن ثور بن يزيد لهبذا الحديث . واستطه من رواية قتادة : وكذللك رواه شعبة وهشام • ومعهر عن قتادة ، عــن مطرف ، عن عياض • عن النبي - عليه السلام ـ لـم يتولوا فيه عن قتادة مسلمين . فليس فـي حديث تادة ذكر مسلمين • وهو في حدبت تـور بن يزيد باسناده : ومد اختلف العلهاه في قوله - عز وجل - >حنغاهع - 11) - فروى

عن الضاحالث والسـى في قوله دحنغاءه ، قالا حجاجا . وروي عن الحسن تال : الحنغية : حع البيت ، وعن مجاهد دحنغاهه فـال : (مسلمين) (2) متبعين: وهذا كله يدل على الن
 ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كـان حنيغا مسلهاه . (3) وتال: "هو سساكم المسلمين، . (4) فلا وجه لانكار من انكر رواية من روى حنال مسلمين • قـال الشثاعر - وهو الرأعي : أخلينة الـرحـان إنـا معشر حنغـاه نسجد بسرة وأمبـلا


$$
\begin{aligned}
& \text { - } 16
\end{aligned}
$$


 كـان يختّن ويحت البهت في الجاهلية حنيفـا ، والصنيف اليوم

 عن ذللك ومال ؛ وامهل الحنف ميل من (2 ابهامي القدمين هكل واحدة منما علم صاحبها ؛ ومها احتع من ذب !الم أن الفطرة الاسلام، توله مـحلى الله عليه وسلمـ: خمس من الفطرة - فذ كـر منهن تـص اللهارب والاختتان ، وهــي (13 مسن سنن الاسملام . وعمن ذهب إلى أن الفطرة في همنى هذا الحديت: الاسلام - أٌو هريرة ه وابن شُماب ؛ حدثني هحهد بن عبد الله بن حـ
 حسان ، تال : حدثنا هنشام بـن عهار ، تال حدثّا عبد الحهعـــ ابن حبيب ، قال حدثّا الاوزاعي، قال : سألت الز هري (4) عن رجل علبه رقبة موزمن: أيهزيم عنه الصبي: أن بیته وصو رضبع
: (1
-د 12
(2) وم الز



مال טمم . لانه ولـد على العطرة - يمني الاسـلام • وعلى ڤـذا التول يفَون معنى oوله في الحديث : من بهيهة حهعاه . هل نحس من جدعاه ؟ یتول خلق الطغل سابیعا من الكعر مومنـا مسلـا على الميئاق الذي أخده الله على ذربة آدم حونــ أخر جهم من صلبه . وأشهد مر على أنفسیم : .ألست بربحـم

قالـوا : بلى • (11
فال أبو عمر : يستحيل أن نكون الفطرة الهذكورة فـي تول النبي- صلى الله علبه وسلمـ . كل مولود يولد على الفطرة الاسلام . لـت الاسلام والابهان تول باللسان واعتقاد بالقلب • وعمل بالجوارح : وهـذا معدوم من الطفل ، لا يجمل ذلـك ذو الا متل ؛ والفطرة لW معان وو جوه في كـلام العرب ، وانما اجزا الطفل المرضع عند من اجاز عتته في الركاب الواجبة. لان حكهـ حصّ أبوهه : وخالنم آخرون نتالوا : لا يجزي: فـي الركاب الواجبة الY من صام وصلى (2) ، وتد مضى في هــنا الباب من هذا المعنى با بكغي - والحمد للـ .
. (1

, ؛والد عالى الغطرة . هعني علـى البدأة التي ابتدأهـم عليما . 'ي على ما نطر الله علهه حلته من أنم ابتدأم للحياة والموت والشتا. والسعادة ، والى ما يصيرون إليه عند البلوغ من ميولم (1) عن آبانم واعتمادهم ، وذلك ما نطرمم الله (2) عليه مها لا بد من هصیرهم إليه: تالوا : والفطرة في، كـلام العرب: البدأة. والغاطـر الهبدى والهبتدى ؛ فكأنه ال - صلى الله مواود يولـد على ما ابتدأه الله عليه مـن الشتاء. والسعادة مهـا يصيـر ! ليـه

واحتجوا بها حدثناه (8) عبد الوارث بن سغيان ، تـال حدثنا ماسم بن أْبغ ، مال حدنا هحهد بن عبد السلام الخشمي قال حدثنا محهد بسن جشار ، قال حدثنا بحبى ج-ن سمدد ، تـال حدثنا سغيان ، عن ابراهدم بن مهاجر • عن مجامد ، عن ابرن عباس • مال : لم أكن أدري هـا فاطر السموات والارم حتى أتى أعرابيان عختصهان في بئر، مال أحدهما : أنا فطرتما - أي



ابثدأنما . قالوا مالنطرة البدأة. واحتجوا بقول الله - عز و جل : . ود كـروا ما يروى (2) عن علي بن أبي طالب مـي بعض دعانه : الثلم جبار القلوب على فطرتها وشقها وسعودا فــال أبو عبد الله بن نصر الهروزي : ومذا اللذهب شبها بلما بـا حكا أبو عبد • عن عبد الله بن الببارك . انه سنل عن هول النـ النبي - صلى الله علهه وسلم - : كل مولود بولد على الفطرة ، نخال يفـــره (3) الحديت الآخر حين سئل عن الطنال الـشر كين . مغال . الله أعلم ببا كانوا عاملين . قال الهروني . ولقد كان أحد بن حنبل يذهب الى هذا التول نم تر

كال أبو عر : ما رسـه مالك في الموطا وذ كـره في أبواب
 نحو عنا - والله أملم .

12

 -

أهبرنا عبد الوارت بس سفيان • كال حدتنا هاسم جن أْبغ •
 حدثنا موسى ين عبيدة . قال سهعت محمد بن كـ كـمب الإترظي
 وفريقا حت علبهم الضلالة ه ـ ثال : من ابتدأ الله خلته للضلالة .

 بأعمال الهاللـة ؛ ابتدأ خلق ابلمس على الهـلالـة وعمل بعـل السعادة مع الملانُهة ، ثم رده الله إلى مـا ابتدأ (1) عليه خلته من الضالالة : مال : وكـان من الكافرين

وابثدأ خلق السحرة على المدى وعملوا بعمل الضلالة . ثم هدامم الله إلى العدى والسعادة وتوافامم علهـا مسلمين ؛ وبهذا الاسناد عن محهد بن كعب في توله : > واذ أخذ ربك من بني
 الارواع قبل أن تخلق (2) أجسادها
 (2) تــلى : د





(2) . تال : شتيا وسعيلم وتال ورتا. بن اياس عن مجاهد ,كــا ددأكم

تعودون، : قال : يبعث المسلم عسلها . والكانر كانر|
وتال الربیع بن أنس • عن أبي الهالية :كــا بدأهـ
 عليم

واحتج من ذهب هذا الهذهب مي أويل الفطرة الهذ كورة ;ـي الحديث الهد كـور في هذا الباب بها ذكـره أبو عبد اللـه محهد بن نصر المووري ، تال حدثنا اسـحاق بـن ابراثميم ، تال حدننا حـط بن سلم ، عن عمبسة (8) • عن عهارة بن عمهر • عن أبي محمد رجل من أهل الـدبنة ، قال : سالزت عهر بمسن
 (2 (8

الخطاب عن عوله - عر وجل. .وإذ أخد ربك مس بني آم مس ظهور هم دريانعم - الآبة منال



 ذر. لNم بسو. (3) أعمالهم فأدخالم اللار - وذكر زيد بن أبي أنيسة ، عـن عبد الحبد بن عبد الر حمان • عـن مسلم بن بسار ، أهـ عمر بن الخطاب سنل عن هذه آآية -


 ذرية آدم من ظهـر ، دلبل على أن الطفل يولـد حين يولـد
 مهن بعقل ايهانا وע كغرا .

$$
\begin{aligned}
& \text { 11 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { •1 } \\
& \text { (1617) }
\end{aligned}
$$

و'الحدهث الدي حا. مبه أن الناس خلموا طبتات فـنهم مس بولد مومنا . وـهم من بولد كامرا - على حسبها نقدم د كـره - مي هدا الككتاب (1) لهس من الاحاديث التي لا هطعن مي4. لانه انغرد به علي بن ريد نن جدعان • وتد كان شیبة
 موما . ويولد لبكون كامرا - على سابق عام الله (2) فيه؛ وايس مي كوله مي الحديث: خلفت هؤلا. للجنة ، وخلقت هؤلا. المنار ,

 الحجة مي هذا لهن ألهم رشده فيها تقدم - والحهد لله وفـي اختلاف السلف. واختلاف ما روي من الـآثار ئي الاطنال ما بيمن لك ما تلا - الن ثاه الله وثال آخر ون • معىى توله - هلى الله عليه وسلم - هسل مولود بولد على الiڤطرة. أن الله تد نطرمم على الانكار والمعرنة، وعلى الیغر والايهان : أاخذ من ذرية آدم المهناق حهن خلته





 الهنلاه . . قال الـروري : وسمعت السحـاق بـن إبرامهم - يعي ابن راموبه - بذهب !!ى هذا الدعنى وامنج بتول أبي شريرة: اقر.وا - إن شنٌم : ,فطرة اللـ

 الكغر والاهـان ، والمعرنة والانكار ؛ واحتع اسحاق أيضا بقـول الا

ذرباتممه - الآية .

تال اسحال : أجمع أهـل !لهم انها الاروأ قبل الآجساد .



-


ال أبو عهر : من أحسن ما روي في تأويل ثوله - عسز وجل - : حواد أخذ ربك مس بني آدم من ظه آور هم ذرياتهم • ـ الآية ، ما حدثناه محدد بن عبد الـلك ، قال : حدثنا عبد الله ابن مُسرور • مال حدثنا عيسى بن مسیین ، قال حدثنا محمد ابن عبد الله بن سنجر ، مال حدثنا عمرو بن حماد. مال حدثنا

 وعن مـرة الهـداني ، عن ابن مسعود : وعن ناس من أصحاب
 أخذ ربك من بني آدم من ظهور هم ذرياتمزه ، قالوا : لما أخزع

 فقال لهم : ادخلوا الجنة برحتي : ومسع صفهة ظمره اليسرى •




وطانْة كارهين على وجه التقية : فقال: هو والهلانكة: ,شهدنا أن تتولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا فافلين ، او نتولوا : انـا أشرك آباوُنا •ن قبل، . فالوا : فليس أحد من ولد آ يعرف الله أنه ربه : وذلك توله - عز وجل - "وله ألم من في السهاوات والارض طوعا وكـرهاه. وذلك توله: دفلله الحجة البالمة.
 واحتع اسحاق ابضا بحديت أبي جن كعب في فصة الغلام الني قتله الخضر ، مال أخبر ثا مسلم بن قتيبة ، *مـال حدثنا عبد
 جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كـعب، عن النبي هلى الله =ليه وسلم - قال : الفلام الني قتله الخضر ، طبعه الله يوم. طبعه كافرا . قال اسحاق: وكـان الظاهر ما قال موسى: ,أمتلت نفسنا زاكـية ع (2) ؟ فأعلم الله الخضر ما كـان الفلام عليه في الفطرة التي فطره عليمl ، لانه كان قد طبع يوم طبع كافر

قال اسحاق : وأخبرنا سفبان • عن عمرو • عن سميد دـن جبير، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ : , آما الفلام فكان كافرا .

$$
\text { الـآة : } 49 \text { سورة آل عـران }
$$

2 زامرـة : م • زهعبـة : د .

وعـان أبواه مومنينه . قال اسحاق : ملو ترك النبي - عليه السلام ـ الناس ولـم يبهن لهم حكم الاطغال ـ لم يعرنوا المومنين منهم مسن الكُفربن ، لانهم لا يدرون ما جبل كل واحد منهـم عليه حمن أخرع مـن ظهر Tدم : فبين لصم النبي - هلى اللـه عليه وسلم - حكم الطفل في الدنيا فتال : أبواه يهودانه وينصرانه ويهجسانه، يمول أنتم لا تمرفون ما طبع عليه في الفطرة الورلى،
ولكن حكم الطفل في الدنيا حكم أبويه، ماعرفوا ذلك بالأبوين (1)؛ فمن صکان صضيرا بين ابوين كافربن (2) ، ألحت بحـعـهما ؛ ومـن كان صغيرا بين أبويـن مسلمهن ، ألحـت بحكهـهـا (8) ؛ وأمـا إيهان ذلك وكغره مما يصير البه ، فعلم ذلك !!لى الله ؛ ويعلم ذلـلك ، فضل الخضر موسى : اذ أطلمه الله عليه في ذلك الغـلام ، وخصه بذلك العلم .
ثال أبو عمر : مـا بهن رسول الله ، صلى اله عليه وسلـم ـ لاحد من أمته ـ حكم الاطنال الذين يهوتون صغارا بيانا يتطع حهة (4) المذر ، بل اختلفت الـآنــار عنه في ذلل ببا سنوردء بعــ هــنا - إن شــا. الله .


 4) بهبْه : د • بحجته : ع م

واحنع اسحال ايضا بحديت عائشة حين مـات صبي مر. الانصار بين إبـوين مسلمين ، فقالت عائشة : طوبى له عصغور من عصافير الجنة . فرد عليها النبي - علبه السلام - فتال : مــ

 عليـه أهـلـ العلـم قال أبو عمر : ألا تول إسحاق ومن تال بقوله في تأويل الحديت في الفطرة التي يولد عليها بنو آدم: انها المعرثة والانكار والكغر والإيهان. مانه لا يخلو من ان يكونوا ارادوا بقولم ذالك ان اللـه خلـق الاطفال ، واخرجهم من بطون اهـانهم اليمرف
 (1) فيكفر : وذلك كـله آـد سبق جـه لهم تضأ الله وتقدم تميه علمه : ثم يصبرون اليه في حمن زمع منمر الدعرةة والايمانـ والءفر والجحود ، وذلك عند التمييز والادراك ، نذلك ما گلنا ؛ أر يكونوا أرادوا بتولهم ذلك أن الطعل يولد عارنا متراً موبنا. أو عارنا جاحدا منكرا كافرا - في حين ولادته ؛ زهذا ما يكذبه العبان والعقل ، ولا علم اصح من ذلـك ؛ لانها شواهد الاصصول •

ودلاءل العقول ؛ وليس في توله - عز وجـل - : عواذ اخذ ربك من بني آدم من ظمور مم ذرياتصم - الآية ، دلبل يشـد لیم بها ادعوه من ذلك ، ولا فيه رد لما کلنا (1) ؛ واننا فهه : ان الخلق يحشرون (2) ويصيرون إلى ما سبت لمم في علهه ، وهذا ما لا يختلف أمل الحق فيه ؛ ومعنى الـآية والحديث: أنه أخرع ذريـة آدم من ظهره كـيف شا. ذلك ، وألهمي أنه ربهم فقالـوا : بلى ؛ لثلا يتولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غاثلمن؛ ثم تابعهم بحجة العقل عند التمييز، وبالرسل بعد ذلك - استظهار٪ بها في عتولمم
 يهكنم جحده' وهذا إماع أهل إلسنة ـ والحد لله (8) ، وانها اختلفوا ههمن مات وهو طغل لم بدرك من اولاد الوومنين والكافربن على هـا نوضهه بعد الفراغ من القول في النطرة التى يولد المولود علمها ، واختلاف أهـل العلم في معاه ا إن شاه الله. وأمـا الفلام الني قتله الخضر، فأبواه مومنان - y شك في ذلك ؛ فـان كان طفلا ولـم عكن كــا تال بعض أهـل العلم - را رجــلا تاطعا للسبيل ، فبعلوم أن شريعتنا وردت بـأن (4) كـل

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 3 \\
& 12 \\
& \text { (4) بأن ص • وان : د . }
\end{aligned}
$$

أبوين مومنين ע يحكم الطغلمها الصغر بحال الكفر • ولا يحل تتله باجهاع • وكنى بهذا حجة في تخصيص غـنلام الخضر . وتد أجمع الهسلمون من أهل السنة وفرهم - إلا المجبرة أن ألاد المومنين في الجنة، فكبف يجوز الاحنجاع بتصة الفلام الني قتله الخضر اليوم في هذا الباج وأمـا حديث عانشة الــني احتع به إسحات . فانـه حديث

 (1) $\qquad$
 وقال آخرون : منى الفطرة الـذكورة في المولودين ، ما أخــن الله من ذريـة آدم (2) من الميثان كبل أن عخر جوا اللى
 قالو| : بلى ، فاقروا جميعا له (8) بالربوبية عن معرنة منهم به بـ تـم أخرجه من أهلاب آبائم مخلوكين مطبوعين على نلى المعرةة ، وذالك الاهرار؛ تالوا : ولهست تلك الدهرثة بإيهان ، ول


(8) جمها له

 مالربوبية والخضوع - تمـديقا بـا جاهت جهه الرســل : مهشمر من أنكر وجحد بهد المعرة - وشو بـه عارف . لنه لـم يكن الله ليدعو خلقه !!لى الايمان به - وشو لم يعرغهم نفسهه ! ! (1) كـان يكون حينمُ قد كلفصم الايهان بـا لا يمرنون : قالوا : وتمديت ذللك: "وله -عز وجل- : "ولئن سألتم من خلقهم لیقولن الله (2). وذكروا مها ذكره السـوي عن اهحابه . وعن أبي صالع • عن ابن عباس ؛ وعن مرة ، عن ابن مسهود ـ على حسبها ذكرذــاه قبل ثنا في قول الله - عـز وجل - "واذ أخذ ربـك من بنـي آدم من ظهور ثم ذرياتهم" . الآيـه .

وذكـروا أيضا مـا حدثناه ابمراهيم بن شاكر ، قال حدثنـا عبد الله بن عمهان • ڤال حدثّا سمهد بن عثمان • تال حدثّا أحهد دن عبد الل بن مالل • كال حدثّا عبيد الله بن موسىى • ثال حدننا أبو جمعر الرازى • عن الربيع دن أنس (31 . عن أبي العالية، عن أبي جن كعب في كول اله - عز و جل - " ولاذ أخذ ربك


من ني آدم من ظهور, مم دريانهمه - اللى توله . اأفتهلكنا مـا هعل البطلونه هال حمعهم حميها هحعلم أرواحا . ثم صورهم ثم استنطتم نتال ألست ربكم ؟ ثالوا ملى شهدنا أـ تقولوا (1 يوم العبامة : لم نعلم هذا : تالوا : شهد أنك ربا وإلهنا ، لا رب النا غيرك . ولا إل لنا غيرك : فال فاني أرســل إلهكم رسلي • وأنزل علبكم كتبي : فلا تكذبوا رسلي • وحدقوا

 منهم (2) الفني والفقير ، وحسن الصورة . وغير ذلـك : نتال با رب . لو سويت بين عبادك ؟ قال : أحببت أن أثكر . قال و ال والانبياه يومئذ بهنم منــل السرع ، ثال : وخصـوا بمهئال آخـر للرسالة ا3/ أن يبلغوها؛ مال: فهو توله: مواذ أخذنا من المبينين مهثاهمر ومنك ومن نوع (4)ه . هال : ومي فطرة الله التي فطر الناس عليها - وذلك (5) توله : "وما وجدنا لآكثر مم من عهد . وان وجدنا أكتر هم لغاسقين (6) ه، . وذلك توله : پفما كانــوا

$$
\begin{aligned}
& \text { 1) تتولوا : ه • يتولـوا : د. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (2) الرساله : م • الرساله ه • • }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { 8) الـآية ، } 2 \text { سورة الامراف . }
\end{aligned}
$$

 الله • يكدب
 ; مس آدم - ود كـر زمام الحديث

 الaهد عليهم في أصلاب آبائهم قال أجهو عهر : القُول ميها زیَم قبل عذا يغني عن التول
 الاترار بلايهان : وللكنه إتـرار من الطبمعة للرب فطر: الزمها قلو دم . فكعونا بهذه المتالة أنغسهم وتال آخرون : الفطرة ما يقلب الله تلو ب الخلة !!لهه مـا ير يد ويشا. . متد (3) يسغر !لعبد ذـم بوعن فـهوت مومنا ؛ وقد يومن ثم يكغر فيهوت كانرا؛ وتد يكفر زـم ل يزال على كمر• حتى يموت عليه • وتـد يكون مو منا حتى يهوت على وذلـك كله تقدير الله وغطرته لـم .
 مها فـي سور تهن دهتاتفتين عا
 - م

واحتصووا مص الانر بحديت تلي بت زبد عت ادي انصرة
 (ll




 أول أحوالمم !!لى آخر ها كـلم خالك عندهم فطرة : سـوا. كانت

 على ما سبق لیم في علم الله وها وذا القول - وإن كان هعيدا
 الفطرة - والله أعلـم
 الجماعة مي نأويل حديث رسول الله - صالى الله عليه وسدم ك مولود بولد على الiطرة * الـاية : 19 ـــورة الانشتاق

وأها أهل البدع فمنكرون لـكل ما قاله العلها. في تأويل
 درعاتصم - الآية . قالوا . ما أخذ الله من آدم و لا من ذريته

 كان ذالك . الآحيام ثلاث مر'ت ؛ والترآن تـد نطق عأى أهـل النار بانعم كالوا ما لم عرده - عز وجل - علوم من تولم : •ربنا أمتنا اثشتون وأحيتنا اثنتين، (1) وقال - عز وجل ـ : نمديتا لذلك: "وكنتم أموات区 (2، يمني في حال عدم غير وجود , فأحياكـم" ير بد بخلته ابا كم . نم يهيتكم ثم يحييكم،. مجها الجياة مرتين.


 منه؛ تالوا : وانها أراد الله - عز : جل - بقول: ,واذ أخذ ربك من بني آدم هن ظمور هم ذرياتهم، ، الدآبة - !خراجه إيامم في الدنبا وخلته لnم • واقامة الهجة عايهم بأر. فطرهم وبنامم نطرة اذا بلفوا وعقلوا • علموا ان الله ربهم وخالiaم

11 الـآبة : 11 سورة غامر الآيـة 28 -ورو البتـرة
الا وعهن : د. 'و عهغ . ع

وتال



 الحديث الدأثور (3 (3 ليس متأويل للامة • نم اختلف التاثلو
 موون ذذ ذلك .





 كـ
$\qquad$

(2 , 13 ه- حماه الــم يبلموا| ساقمطه "-و

آبانُم . وكافر ون بكغر آباتمم : مأطنال المسلمبن في الجنة . . والطفال الـ؛غار في النار

وتال آخرون : أولاد الـسلمين وأولاد الهـفار اذا مانوا مهارا جميعا نـي الجنة

ومال آخرون : أولاد الشركـين خدم أهل الجنة .
وتال آخرون : يهنحنون في الآخرة .
وروت كـل طائغة فهما ذمبت !اليه من ذلك آثارا وتغـت
عندها ، ودانت بها لصحتها لديها ؛ ونحن نذ كـر مـا ما ما حضرنا ذكره - بهون ربنا لا شريك له . وبالله التوفيق .

باب ذكـر الـأخبار التي احتج بها من أو جـب الوقوف عـن الشهادة لاطفال المسلمهن وغير هم بجنة أو زار، وجعل جميعهم في مشيئة الجبار

حدثنا عبد الوارث بن سفبان، كال حدثنا تاسم بن أحبغ، ثال حدئنا مطلب بن شهيب ، فال أخبرنا عبد الله بن مالع ، قال : حدثني الليث ، قال : حدنني جمغر بن ربيعة ، عـن عبد


 نحس من جدعاهi تهل: افرأبت من بهوت وهو صغهر با رسول الله ؟ تال : الله أعلم بـا كـانوا عاملهن ، (مكذا ثال : كـل بنمي
 ظاهـر• وعـومـه
وأخبرنا عبد الوارث بـن سفيان ، تال حدثنا تاسم بــن أمبغ ، كال حدثنا بهـكر بن حهاد ، فال : حدنان مسدد ، مال :

1) مـا بین الثوسن سالــط في م • نارـت في د


حدنّا يحبى - .مني التطان • عن محهد بن عهرو • عــن أبي سلمة ، عن أي هر يرة . مال : سنّل رسول الله ـ ملى الله علبه
 هكذا قال محد بن أسد . فال حدثنا سعيد بن عثمان ’ــن السكن ، هال حدثنا محهد بن يوسف. ثال: حدثنا البخارين قال حدثنا مسدد (1) تال حدئنا حهاد . =ن عبيد الله بن أبي بكر • عن أنس برـ ماالك . عن النبي - صلى الله عله وسلم - فــال : إن الله - عز وجل - وكل بالرحم ملكاء يقول: يا رب نطثة، با رب علتة .
 أنى ؟ أثقي وهو في بطن أهه (8)

حدثنا سميد بـن نضر ، وعبد الوارث بــن سفهان ، تالا : حدثنا تاسم بن أصبغ • مال حدثنا محهد بن ساليهان المنترير ؛ قال حدثنا محمد بن كـُير العبد • تــال حدثنا سفبان الثوري
 (
 292/14 عا

وشعبة • وأبو عوانة : مال المنتري : وحدنا عهرو بن مرزوق •
 الزهراني ، وأبو بصر بن أبي شيبة . فالا حدثنا جرير وأبـو مساوية . كلمم يتول : حدثنا الاعمش • عن زيذ بن وهب . عن
 وسلم - وهو الصادق الهصدوق - أن خلة ادــن آدم يمكث فـ في

 أذكر أم أنثى ؟ أشثي أم سميد ؟ ما الاجل ؟ وما الاتر؟ فيو الله ويكتب اللـلك : حتى !بـ أحد كـم لبعمل بعهل أهل الجنة
 الكتاب الني سبق • فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ؛ وإن الرجل الععلل بعمل أهل الناز حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع،


أمل الجنة ، نهدخل الجنـة .
,أخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا أحد بن جعفر بـن حهدان. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنى أبي كال :

1ا داود الزمراني ' م • داود هدنـا الزمراني : د ـ ومـو تمريـف -

حدثنا أبو معاوية (1ه • قال حدنا "\عمش . =ن زيد بن ومب . تن عبد الله ، قال : حدنا رسول الله - على الله عليه وسلم -


 كلمات : رزعـه . وأجله . وعهله ، وشعي الم سميد : فوالذي !اله غيره ، إن أحد كم لِيمل بهمل أهـل الجنة حتى مـا يكون
 الناز فيدخلها : وإن الرجل ليممل بمعل أهل النار عتى ما يكون
 الجفـة فيدخلصا .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان • مال حدننا قاسم بن أمبغ، قال حدثنا محهد بن اسماعيل الصانغ • ال حد حدثنا بحيى بن أبي
 تطاه . أن عكرمة بن خالد (3) حدنه ان ابـا الطغيل . حدئـه




 وان المسهعد من و عظ بغيره : تال : نخر جت مـن عنده أتمعب مــL سهمته (1 حتى دخلت على ابي سريحة حذيفة دن اسيـد
 أذاك عبد الله بن مسعود يقول : !

 رسول الله - ملى اللـه النطغة نهـث في الرحم أز رعين ليلة . نــم :تسور عليها الدلك :
 يارب، أذ كـر أم أنثى؟ :م دقوا: يا رب سوي أو غير موي؟





 علبه وسلم - . بدخل الـلك على النطنة جهد ما تستقر مي الر حم


 فيها ولا ينتص : فال علي بن الـديني : وحدثنا يزيد بن هارون. كال حدثنا منصور بن حبان الاسدي ، ثال حدئنا ابـو الطفيل ،
 لطن أهه : مال زغزعت !بلـى حذينة بن أسيد الغغاري ، نقلـيت
 بطن أمه . فتال : وما أنكرت من ذلك ؟ مسهعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : ! الن المرآة اذا حملت فأت أت

 أنثى ؟ فيتضي الله عز وجل !!لى الهلك ، وبكتب ؛ نم بتول با رب ما رزته ؟ فهتضي الله عز وجل !لى اللـلك ويعتب اللبك ؛ ثم بقول يا رب أشتي أم سعبد ؟ فيتغي الله - عز وجل -
!

وتد روى هذا المعى جهاءـة مهـ المحابة عن النبي
الوارث بن سفيان ، قالْ حدثنا قاسم :ن الهبغ ، قال حدثنا مُمد ابن اسهاعيل التر مذي ، قال حدثا الجميدي ، قال، حدثنا سشفان. قال حدنتا طلحة بن يحيى ، عن عدته عانششة بنت طلحـة ، عن خالتها ام المومين . فالت : أني رسول اللهه - ملى الله علبه




 ووحدثنا عبد لاورار امصغ

(1


عن عاكثة زوع النبي - علهه السلام - قالت : نذكر مثل حديث
ابن صيينة سوا.
ورواه عن طلالحة بن بحيى جماعة باسناده ومهناه، وزعم توم
 وتد رواه مضيل بن عمرو عن كانشة بنت طلحـة - كما رواه طلجة بن يهمى سوا. - ذكره الرو وني. ثال: حدنتا أحهد بـن عمرو ، قال حدثنا جرير ، عن الملا. بن المسيب • عـن فضيل ابن عمرو • عن تأششة بنت طلهة ، عن عاءشة أم الدومنين: قالت : توفي صبي. فتلت: طوبى له . عصغور من عصافير الجنة! فتال رسول الاله - صلى الله عليه وسلم - : أو لا تدرين أهـن اللـه خاق الجنة وخلق أله ا . وخلت النار وخلق اسا أهلا . وحدثنا عبد :البه بن محهد بن أسد . مال حدثنا أحهد بن محهد الدحیي ، ثال حدنتا علي بن عبـد العزيز ، قال حدثنا القمنبي ، قال حدثنا معتهر بن سلمهان ، عن أبيه ، عن رقبة بن هصقلة ، عن أبي اسعاق ، عن سهود بن جبير ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كمب ، أن رسول الله - ملـى الله عله اله وسلم - اله قال : إن الفلام الذي قتله الخضر طبع كافراج ولـو عاش لأرهت أبويه طفيانا وكـنراً .
 رقَبة دن هصتلة . وإ أصحاب أني اسحاو الدتات يو تَونه على أبي بن كیب • ور تبة دس مصقا י2) ثقة فصيع • (8) عاقِ
 (4) تابعه عبد الجبار بن عباس على رفهه ، وعبد الجبار بن الهباس رجل كـوفي، روى عنه جـاءة من جلّ أهل الكونة؛ منهم: المسن ابن هاله • وو كيع • وأبو زهيم: وقال أهد ويحيى : ليس به بأس : وقال أبو حانم الرازي : ثو ثنت . قيل له : لا بأس به، تال : ثقه د كـر الكروزي تــال : أخبرنا اسحاق هـن ابراميم - يعنهي ابن راهوبه . تال أخبرنا مسلم بن قتيبة . قال حدثنا عبد الجبار ابن عباس الممداني، عن البي اسحاق، عن سمهيد بن جبهر ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب ، عن النبي - ملى الله عليـه وسلم - قال : الغلام الذي قتله الخضر طبع كافر| .

وتد حدثنا سعيد بن نصر ، قال حدثنا تاسم بن أصبغ • قال حدثنا محهد دــن السهاعيل التر مني • تال حدثنا الحميدي •

1) النـه انْرد م • إنمـا تغرد : د.

2) فصهع : م • ادبـب : د .

ه) ابن عباس هـنا فـ زمذيب التمذيم 102/8 ـ 105 .

تال حدثنا سفيال • تــال حدثتا عهرو بن دينار • تال أخبرنسي


كانرأ . وكان أبواه مومنين،
حدثنا ابراهيم بن شاكر . تال حدثنا محهد بن أحد بن


 الحروري !إلى ابن عباس - يسأله عن قتل الصبيان . فكتب إليه ابن عباس : أما الصبيان ، فإن كنت أنت الخـن الخـر تعلـم المومن من الا؛

وروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس - مثله . وأخبر نا أحدد بن محهد ، قال حدثنا أحهد بن الفضل



 المولود ؛ مال يز يد: فأنا كتبت كتناب ابن عني
!الى نجدة : أما بهد ، فانك كتبت !الي تسالني عن قتل الولدان . وتذكر في كتابك أن العالم حاحب موسى ڤ-د تتل المو'ود ؛ فلو كـنت زهم ^^ الوالدان ما علم ذلك الهالم. لعتلت: ولكنك لا تعلم - وقد ذهى ر~ول الله - صالى الله عليه وسلم - عن قتلمر. ور وى الثوري (1) ، عن اسهاعيل بن أمية . عن ,سميد الدقبري • عن يزيد بن هرمز، عن ابن عباس - مثله. وني هذا الحبر مع صحته عن ابن عباس، رد فول من هال الغلام الني تله الخضر كان رجلا ، و كان تاطع طريت؛ وشذا قـول عر وىن عـكرمة حكاه قتادة وغيره عنه . ونال تَادة : لعمري مـا تتله الا على كـغر (2) ، تال قتادة : ومال بعضام : كان يشطـع
 الغلام فــكان كـافـرأ . وكـان أبواه مومنهن • . وتـال غيره : لم يقتله الخضر الا وهو كـافر ، كـان قد كـفر بعـد إدراهـ وبلوغه . أو عمل (4ه عملا استوجب عليه التلل ظتتله . واحتع بعض من ذمب هذا المذهب بحديث الزهي . عن محهد بن عبد الله بن نوظل ، عن عبد الهطلب !ن ربيهة .

12
18
(1) او عهـل : م • وعمل :

تال : اجِتهعت أنا والהضل بن عباس • ونحـن غلامان شابان قد بلغاا - فيز حديث ذكره في كـراهية الصدةة لبنـي هاشم • قال أبو عمر : أها توله في حديث الزهري: ونهن غلامان شابان قد جلفنا ، نهو كـلام خرع على القرب والدباز ، وقد بأن ذلك في قوله تد بلفنا . وأما تول من قال إن الفلام كـان رجلا قد كفر ، أو عدل ما استوجب علبه التتل ؛ فتخرص وظـن لم يصع في إنر ، ولا جاه به خبر ؛ ولا يعرفه أهل العلم ، ولا أل ول ولم اللفة ؛ وقد سمى الله عز وجل اللانسان الذي قتله الخضر غلاما، والغلام عند أمل اللغة هو الصبي الصغير ينع عليه عنـد بعضهم اسم غلام من حين يفطم الى سبع سنبن ، وعنــد بعضم بسمى غلاً وهو رضّع !لى سبع سنهن (1) : ثم يصير يانطا وبغاعا إلى عشر سنين ، ثم يصير حزورا !!لى خعس عشرة سنـة . واختلغ في تسبية منازل سنه بهد ذلك إلى أن بصمر هـا نانيا كبهرا بها لا حاجة بنا همنا إلى ذكره . قال أبو عمر : وعلى هذا جهمور أمل اللفة في الفلام أنه ما دام رضيما ، نو طفل، وغلام - إلى سبع سنهن ؛ وألا اختلانمه

1) عبارة (وعند بهضم . . الى سبع سنهن) ساكطله في د .

في الهمل • والشيخ . فقال بهضم : الهـ
وثلاثين سمنة. وتال بعضهم : الهكل من أربعين (2) إل والشيخ من (3) خهسين إلى ثـانين، نم يصر وها فانيا

 ابن محمد بن علي ، فال حدثنا أبي ، قال حدثنا أحمد بـــ خالد ، تال حدثنا الحسن بن أحهد ، ثال حدثنا محمد بن عبيد. قال حدثنا حهاد بن زيد ، قال حدثنا شميب ، عن أبـي العالبة في تصة موسى والخضر - عليمها السلام - ثال : > فانطنقا حتى اذا اققيا غلاما نعتله ، (7) • قال : غلام يلعب مع الغلمان ، فغتل عنته فتتله - ولم يره الا موسى ؛ ولو رآه القوم • لحالوا بينه وبينه . مال : :أقتلت نفسا زاكية أو ز كيةه • ـ قال : لم تبلغ الخطابا .




6) زا زا
6) يذنب 1 (
(7) الـآية ا 60 - سـور: الكن.

وتال ابن جريج : أخبرني يعلى بن مسلم . أنه سمع سعيد ابن جبهر بقول: وجد الخضر غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما فأْجمه

وذبحه بالستيهـ
حدثنا عبد الو!رث بن سغوان ، ثال حدثنا قاسم بن اصبغ، قال حدثنا ابن وضاح ، ثال حدثنا سحنون وأبو الظاهر ، وحرملة ابن بحهى • ثالــوا : حدثنا ابن وهب ، ڤــال حدثني يونس بن

 إذا أراد الله أن يخلق النسهة. فال ملك الارحام معرضا : يارب،
 شغي أو |2 (2) سعيد ؟ فيتضي الله أمره ؛ ثم يكتب بين عبنغه ما هو حتى النـكة ينكبها .

تال أبو عمر : بهذه الآثار وما كان مثالا ، احتع مـن ذهب الى "اوتوف عن الشهادة لآطفال الدسلعين أو المشركين بجنة أو نار ، واليها ذهب جهاءة كـثيرة من أهل الفته والحديث؛ منهم : حهاد بن زيد ، وحماد بن سلـه ، وابن المبارك، واسحاق

$$
\begin{aligned}
\text { (2) (2 }
\end{aligned}
$$

ابن رامويه ، وغيرمم : ومو يشبه ما رسهه مالك في أبواب التدر

 الهتأخرين من أصحابه ذمبوا إلى أن أطغال الهسلمـن في الجنية،
 نحن نذكرها في الباب بعد هذا - إن شا. الله .

ذكر الاخبار التسي احتج بها مـن شهـد لأطفـال المسلميـن بـالجنـة أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : أخبرنا قاسم بن اصبغ ، قال حدثنا محمد بن الجمم ، ثال حدثنا روع بن عبادة ، قال اخبرنا عوف، عن محهد ، عن أبي هربرة ، عن النبي
 ثلاثة من الوالد لم يبلفوا الحنث، !الو أدخلمم الله واياه الجنـة بنضل رحتهه : يجاه بهم يوم القيامة فيقال لهم : ادخلوا الجنـة ، فيتولون : ע حتى يدخل آباوزنـا ، فمتال لهم : ادخلوا انتـم

وآباؤكم بغضل رحهتي (1) .
حدثنا أحمد بن فتع • قال حدثنا حمزة بن محهد ؛ وحدثنا أحهد بن ثاسـم بن عبسى الدقري" ، ثال حدثنا عبيد اللـه بن
 قال حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن ابيه ، أن رجالا جا جاء بابنه إلى النبي - ملى الله علبه وسلم - نقال : أْتبه $\uparrow$ مقـال :


أحبك الله با رسوال الله ـ كـــا أحبه : فتوفـي الصبـي . نْتد. النبي - صلى الله ثليه وسلم - نتال : ابن فلان ابن فلان تالوا: با رسول الله نوفي ابنه . فقال له رسول اللـه - ملى الله علبه وسلم - : ألا ترضى ان لا لأني الا جا. يسعى يفتحه الك؟ نتالوا : با رسول الله ، الـه و حده أله
لنا كلنا ؟ قال : بل لكم كلط؛

وروى يحهى بن سعيد التطان ، وعبد الرحهان بن مهدي" ومحهد بن جمغر غندر ، وغبرهم عن شعبة - باسناده مثله سوا. حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا شمبـة ، عن
 الله علبه وسلم - ثال في ابنه ابراميم ان لـه موضعا في الجنة . وروى سعيد بن إياس الحريري • عن خالد بن علان، فال: مات ابن لي فوجدت علهه وجدا شدبدا ؛ فتلت : با أبا هريرة، أسمعت من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - شينا يسخي أنغسنا =ن موتانا ؟ نتال : سـعنه يتول صغار كـم دعاميص (1) الجنة.





حدثنا عبد الوارث بن سفيان • قال حدثنا كاسن بن أمبغ' ڤال : حدثنا محهد بی اسمهاعيل التر مني ، مال حدثّا أبـو نعيم • تـال حدثنا سفيان ، عن عبد الر حـان بن الاصبهاني ، عن ابي
 سارة وابراهيم ، فاذا كان يوم القيامة دنعو مر الى آبانٌم . حدثنا أحهد بن تاسم ، وأحدد بن محـد ، تالا حدثنا وثب ابن مسرة ، قال حدثنا ابن وْاح ، تال حدثّا عمعد بن قدامة ، تال حدثنا جرير ، عن الاعمشُ ، من عثّـان ، عن زاذان ، عن علـي في قول اللـه - عـز وجل - : > رهينـة الا أهعاب اليهين • (1) ـ قال : هـم أطفال المسلمين . وحدثنا خلف بن أحهد ، قال حدثنا احهد بن سیمد ، واحهد بن مطرف ، تـالا حدثنا سعيد بن عثهان ، :ــال حدثنا المحاق بن اسهاعيل الايلمي ، قال خدثنا المؤل بن اسهاهيل ، عن سفیان ، عن الاممش ، عن عنهان بن مو هب ، عن زاذان • عن علي في : >كـل نغّس بها كسبت رهينة الا امحاب اليهين"، قـال : أصحاب اليمين أطفال الهسلمهن . كال أبو عهر : اختصرت هـنا الباب لاني كد تقصينه غــي كتاب الاجوبة عن المسانٍ العستغربة ، وتكلهت عليه في جـاب سعيد بن المسيب من هذا الكتابب

$$
\text { الـــــ: : } 88 \text { ـ -ور• الـد:.ر . }
$$

باب ذكـر الأخبار التي احتج بها من شهد لـأطفال الهشر كـين بدخول الجنة ، ومن قال إنهم خدم أهل الجنة

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، كال حدنّا تاسم بن أمبع، قال حدثنا محهد بن عبد السلام ، قال حدثنـا محمد بن بشار • قال حدثنا محهد بن جیغر • قال حدثنا عوف . عن خنساه امرأة من بني صريم ، عن عمها ، قال : سمعت رسول الله - صلى اله اله اله مليه وسلم - يتول : النبي في الجنة . والشهيد في الجــة ، والوولود في الجنة ، والوئيد في الجنة (1) . وحدتنا تاسم بن محهد، حدثنا خالد بن سعد. حدثنا احهد ابن عمرو . حدثنا محهد بن سنجر • حدثنا هوذة . حدثنا عوف. عن خنسا. بنت معاوية ، ثالت : حدثني عمي • قال : تلت : با رسول الله ، من في الجنة ؟ تال : النبي في الجنة ، والشُمبد في الجنة ، والوولود في الجنة ، والوئدد في الجنة


وحدثنا عبـد الوارث بن سمیيان ، قـال حدثنا ماسـم بـت

 عائشة ، قالت : سألت خديجة النبي - ملى الل عليه وسلم - عنْ

 الاسلام فنزلت , ولا (1) تزر وازرة وزر أخرى (2) . وتـال : مم على الفطرة ، أو قال : في الجنة .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. فال حدثا قاسم بن أْبغ، آل حدثنا مطلب بن شعيب ، تال : حدثنا ابو صالع. قال حدثنا
 عن أنس بن مالك، اتال: كال رسول اللـ ـ ملى اله عليه وسلم - : سألت ربي عن اللامين من ذربة البشر ألا يعذبهم ، نأعطانيمر مالم تال أبو عمر : انها قيل للاطنال اللاههن ، لان اعهالهم كاللهو واللعب من غير عقد ولا عزم • من تولهم : لميت عن الشيم • لا
'أي لم اعتده كتوله :لامية تلوبهم (8)

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 12
\end{aligned}
$$

وروى الحجأع بن نصهر • عن مبارث بن اضناله ، عن علي
ابن زيد ، عن أنس ع عن النبي - هلى الله عليه وسلم - مال:
أولاد المشر كـبن خدم أهل الجنة .
وأخبرنا محهد بن عبد الدلــك ، उال حدثنا أبو سیعيد بن
الاعرابي ؛ وحدثنا سهيد بن نصر ، تال حدثنا تاسم بن أصبغ •
ثال حدثنا وكيع ، عن الاعمش ، عن بز يد الر قاش، عن أنس ،

قال : الاطغال خدم أهل الجنة
وذذ
سمرة بن جندب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المديث
الطويل : حديت الرؤيا . وفيه قوله - ملى اللسه عليه وسلم - :
وأنا الرجل الطويل الذي في الروضة ، ظلنه ابراهيم عليه السلام:
وأما الولدان حوله، ;مل مولود يولد على الفطرة. فال : فتيل: با رسول اللـه ، وأولاد السشركين؟ ;مال رسول الله ـ صلى الله

وخرع البخاري أيضا في رواية أخرى عن أبي رجاه في هذا الحديث : والشيخ في ألم الشجرة ابراهيم • والصبيان حوله أولاد الناس (8) . وهذ! يقتضي ظاهره وعهو مه جميع الناس - والل المونت



باب ذكر الاخبار التي احتج بها هن شهد لاطفال الهشر كين بالنار.

حدثنا هعيش بن سمد ، قال حدثنا تاسم بن أصبغ • هال : حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي • ثال حدئنا إبو عمر الحوضي •



 أنيت النبي - ملى اله عله وسلم - : أنا وأخي ـ فتلنا : بارسول

 ل . تال : ن大لنا : إن أمنا ولدت أختا لنا في الجاملبة لـم تبلغ الجنت • نهل ذلك نافع اختنا $q$ فمال رسول الله - ملى اله ملبه

تدرث الوااوة الاسلام، فهغغ الله لها (1) .

1) أخربه اعمد فم الــند 478/8 .

فال أبو عهر ليسس لهأ الحديت إساد أقـوى وأحسن ثن هـانا

وقـد رواه ابو اسحاق عن علقهة ـ ـ ـبـا رواه الشهبي : وهو حدبث مهبح من جهة الاسشاد . الا أنه محتمل ان يكو خرع على جواب السائــل في عيى مقصودة . فــافت الاثشارة
 الآثار له . وعلى هذا يصع معناه |1| - والله المستعان

حدثنا عبد الله بن محهد بن عبد المومن . تال : حدثنا محهد بن بكر ، تال : حدثنا أبو داود . قال حدثا أحهد برن عهر و بن السرح ، قال حدثنا سفيان • عن الز هري ، عن عبيـد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أنه ســال النبي - صلى الله عليه وملم - عن ألـ الدار من الدشر كين يبيتون فيصاب من ذراد:هم ونسانهم ؛ نتال رسول الله - ملى الله عليه وسلم - : هـم منهم . و كـان عبرو بن دينـار يعول : هم مر آبائهم (2) . قال الزهري ثم زهـى رسول الله - صلى اللاـه عليه

وسلم - بعد ذالك عن قتل الانسـا. والولدان (3) .

1 11 وقد رد الطيبي حـل الحديت على هذا الممنى وقـال : ان المبرة

انظـر فيـن التدير علـى الجامـع الصغير لالماوي 370/6 ـ 371 •
انظر سخـن ابـي داود 2 / 50 . وهـو تديث .نغــق عليه .
 أحكام الدنبا مي ذلك ثم من آهاءمر. وعلى ذلك مخرع المديث؛ فليس على من فتلمم تود ولادية، لانمم أولاد من لا دبة في قتله،

 قبله في هذا الباب

وتد روى !قية بن الواليد ، عن محهد بن زياد الالهاني • قال : سدعت عبد الله بن أبـي قيس يقـول : سـبعت عانشــة تقول : سألت النبي - ملى الله علبه وسلم - عن ذراري المؤمنبن،
 كـانوا عاملين

قال ابو عهر • عبد الله بن ابي قيس شامي تابعـي نتة
روى عنه محمد بن زياد الالهاني ، ومماوية بن صالـع ، وراشد بن سعد : وأما بقهة بن الوليد نفهيف . وأكثر حديثه مناكـير ؛ ولكن هذا الحديث قد روي عن عانشة مرفوعا أيضـا من غهر هذا الوجـه ، ويحتمل من التأوهـل ان بكون كحدهث الصعب بن جثامة سواه في أحصكام الدنيا .

حدثنا خلف بن قاسم • قال حدثنا ا!-و معهد الحسن بن جعفر الزيات ، قال خدثنا بوسف بن بزبد ، فـال حدننا حجاع ابن ابراميم، تال, حدثنا ابو تعبل يحيى بن المتو كل عن بهية • عن عانُشة ، ثالت : سألت رسول الله - مالى الله علبه وسالم عن ولدان المسلمبن أهن هم ؟ تال في الجنة عا عاُشه ؛ : وسالته عن ولدان المشر كهن أين ڤم يوم القيامة ع ال : في النار . قالــت : فتلت مجيبة لـه : با رسول الله ، لم بدر كـكوا الاعمال ولم تجر عليهم الاقلام ؛ فال : ربك أعلم بما كـانوا عاملهن ؛ والذي نغسى بيده. لـُـــ شنـت أسمعتك نضاغيهم (1) في النار. قال أبو عهر : أبو عفيل مذا ماحب بهية ، لا يحتع بهمله عند اهل العلم بالنمل .

وها الحديث لو صع ايضا احتهل من الخصوص ما احتهل غير• في ها الباب ، ومما يدل على انه خصوص لقوم من المشر كين ، هوله : لو شـت أمعمنلك نضاغهم في النار . وها y الحديث ما ثو أفوى منه - من الآثار والحمـد هله . 1) تضاغهـم : بغا"هم وسها-م •

ومها احتع به من ذهب الى التول بغاهر آنار هذا الباب.



 وانمر على كفرهم يمونون : دعـا علمهم بهلاك جميعهم فتـال :

 لا يلدون إلا كغارا ، وتال - ص - : م م من آبـانمّ .
. 21 : 2 : سورة الطور
12
الآبي : 27 ـ مورة نوع

ذكـر الاخبار التي احتج بهـا من
أوجب الوقوف عن الشُهادة لأطفال المشر كـين بجـنـة أو نـار

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، مال حدثنا تاسم بن أصنغ تال حدثنا محهد بن عبد السلام + قال حدثنا محهد بـن بشار • قال حدثنا محدد بن جهفـر ، فالا حدثنا شمبة ، عن أبي بشر ، عن سعهـد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عله وسلم ـ أنه سنّ عن أولاد المشر كـن ، هنقال : اللـه أعلم ــ اذ خلتمر- بها كـانوا عاملدن . وحدننا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدننا قاسم بن أمبغ، قال حدثنا بكر بن حماد ، قــال حدثنا مسدد ، قال حدنتا أبـو عوانة • عن أبي بشر ، عن سعيــ بن جن جبير • من ابن عبـاس ، أن النبي - ملى الله عله وسلم - سنل عن أولاد الدشر كبن . نتال : الله أعلم بها كـانوا عاملين ومند أبي عوانة، عن ملال بن حباب، عن عكرمـة، عن ابن عباس. عن الـي - ملى اله. علهه وسلم - مثله . ورواه أبو هريرة عن النبي -طلى الله علهه وسلم ـ ـ كــا رواه ابن عباس عن النبي - ملى الله علهه وسلم - .

قاب حدثا أبو الرمباع روع ب العرع • قـال حدثنا سمهد بــ
 ام مسامر • عن امى شَاب • عن عطا. بن يزيد الليثي . أذـه سـع الا هريرة يقول . سـل رسول الله - ملى الله عليه وسلم - الهـ عى عرادي الـــركـين . فمال : اللـه اعلم بها كانوا عاملين . ورواه سغيان بن ثيينة . وابن أبي دتـب . ومعمر • عن
 عى أمي الزناد . عن الاعرع. عن ابي هريرة. عن النبي - طلى الذ عليه وسـم ـ أهـ سمن عن أولاد المشر كـين. فغال : الله أعلم بها كـانوا عاملين

حدثنا عبد الوارث بن سفيان • كال حدثنا ثاسم بن امبع • ثال حدثنا بهر بن أبي حماد . ثال حدثنا مسدد ثال ؛ وحدثنا عبد الوارث . كال حدثنا قاسم . قال حدثنا محهد بن عبد السلامه


 الله أعلم ببا كانوا عاملهن

سنل دسول الله - صلى الله عيه وسام - عـ. الاطفال نقار
الله أعلم بدا كـانوا عاملين

وروى !اسهاعي-ل بن علية . عن خالد الحـذا. عن عهار
هولى بني، هاشم • تال : تال ابن عباس . كنت أْول في أطفال

أْصحاب النبي - هلى الله عليه وبشلم - أنه فال : ربهم أعلم ’هم، هو خلمقّم وهو أعلم بهم وبها كـانوا عاملين .

فال أُور عمر : أحاديت هذا الباب من جهة الاسناد محـا
ثابتة عند جميع أهل الـلم بالنتل - والاه المونت للصواب .

ذكر (1) الاخبار التي احتج بها من أو جب امتحانهم واختبارهم في الـآخرة

أخبرنا هحهد بن عبد المبلك ، وعبيد بن محمد • لا
 قال حدثنا محثد بن سنجر ، مال حدثنا سميد بن سليمان ، عن الم فضيل بن مرزوق • عن عطية ، عن أبي سمید الخدرى • قـال : قال رسول الله - صلى الله ثلبه وسلم - في : الهالك في الفي الفترة. ,المعنوه . والمولود ؛ قال : يتول الهالك في الفي المترة : لم بآنتي
 لثالوا ربنا رولا ارسلت الينا رسولا، (2) الى آخر الـآية، ويتول
 ويقول المولود: رب لم أ:رك المهل، فال : فترنع لهم نار فمقال : ردوها ادخلوها . فال : فهردها أو بدخلما من كان ان في علم الم الله
 لو أدرك العهل ؛ قال : فيتول اله - عز وجل - : إياي عصميتم • ©

1 مـرة الخـرى نسنة ت . - (2 الـإه 1340 سور.
;ـال أبو عمر : هن الناس من :وقف هذا الحديث على


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان • وسعيد بن نصر ، قـالا :
حدثنا قاسم بن اضبغ ، تال حدثنا موسى بن معاوبة : وحدثّنا عبد الوارث بن سشيان، عن سميد بن زصر ه تال : حدثنا تاسم بن اصبغ • قال حدثنا أحد بن زهير • قال حدء:ا أبي ، قالا حدثنا جرير ،
 = "ي الفترة ، وبالشيخ الهرم بالفاني ، كاهم يتكام بحجته : فيتول الرُ تبارت وتمالى لهنت من جهنم : ابرزي • ودقول لهم : اني كنت !بعث !الى عبادي رسلا من أنغسهم • واني زسول نغسي اليكم : قال : فيتول لهم : ادخلوا هذه . فيتول مــن كـتب عليه الشعاء يا رب . اندخلناها ومنها كـا نفر ؟ السهادة فيْضى فيتَتحم فيها، فيقوأ الرب تبارك وتمالى قد
 الجنة ، وهوْلا النار - واللأظ لجديث موسى بن معاوية الصعار .

ود كـر 11) أو عمد الله هحمد ×ט صر الموروي • قالي حدثّا أوو بـ؛ الصوري • $ا$ ال حدمنا عمرو بن وافد عن يونس هسن حليس عن أبي ادريس عن معاذ بن جبل • عن نبي الله - صلى الل عليه وسلم - ثال : يؤتى يوم القيامة بالممسوح أ المهسو ع عتلا. وبالهالك في الفترة . وبالهالك صضغرا ؛ فيتّول المهسوع عتلا :
 مني : ويقول الهالك مي الغترة: يا رب. لو أنانى هنك = عهد، ما كان من آتينه عهدأ أَسعد بعهدك مني • ويقول الهالك صضير| : يا رب لو آتيتني عمتآ ما كان من آتيته عهرا بأسعد بعمره مني ؛ فيتول الرب سبحانه : إني آتركم بأمر . أنتطيعوني ؟ فيقولون نم وعزذك يا رب ؛ فيقول : اذهبوا فادخلوا النار . قال : ولـو دخلوها ما ضرتهم : فتخرع عليهم قوانص ا2| يظظون انها فـد أهلهت ما خلق الله من شي. فير جهون سراعــ . فيقولون : يا رب خرجنا وعزتك نريد دخولها ، نخر جت علينا توانص ظننا
1ا وذكـر י م ق ك • وذ

 الجارحـة الهـد

- انظر النـاية اقتص)

أنبا قد الهلكت ما خلت الله . ذم بأمر م الثانية فيرجه:ن كذلك
ويتولون مثل زولهم ؛ فيةول الرب سبحانه: قبل أن أخلتكم عثلت ما أنتم عاملون . زعلى علدي خلقتيكم ، وا!لـى علهي تصيرون • فتأخذه النار

فال أبو عهر : دوي هذا الهعنى عن النبي - صلى !الله علهه وسلم • من حديث الاسود بن سريع ، وأبي هريرة، ونوبان، بأسانيد محيحة من أسانيد الشيورخ: الا ما ذك كره عبد الرزاق ، عن
 بهثل معنى ما ذكرنا سواه. . وليس في شي. منها ذكـر المولود؛ وانها فهها ذكـر 'ربعة كلهم يوم القيامة يدلي بحجته: رجل أمم أبكم • ورجل أحهت • ورجل مات في الفترة ، ورجل هرم ؛ فلها لم بيكن فها ذكـر الهواوده لم نذ كـر ها فـي هذا الباب ؛ و جهلة الةول في أحاديث مذا الباب كـلها ما ذكرت منها وـا لم أذك ر • انها من احادبث الشيوخ ، وفها علل ، وليست من أحاديث الائهة الفتهاء ؛ وهو أهل عظهم ، والהطع فهه بمثل هذه الاحاديث ضمف في العلم والنظر ، مع أنه عار ذما ما هو أْوى منها - والله أعلم • والله الهومت للصواب .
(1)

حدئنا عبد الوارث بن سفيان • كال حدثنا تاسم بن أمبغ ، قال حدثنا محهد بن ونا ونا ، هال حدثنا ابراهمر بن طينور :
 عبد الله بن علي بن الجارود ، فـال حدئنا اسحاق بن منصور ؛ قالا جميها حدثنا اسحاق بن راهوبه .

 كلمة تشبه هاتين حتى بتكلموا أو ينظروا في الا الاطفال وال العدر . قال يحيى بن آدم : قد ذكرنه لابن البارك الانسان على الجهل ؟ قلت : فتأمر بالكلام ؟ فسكت وذكر أبو عبذ الله الهر وزي قال حدثنا شمبان جن شا الايلي ؛ قال حدثنا جرير بن حازم ، قال حدثنا الـا الهطاردي ، قال سهعت ابمـ عباس - وهو
 تشبه4 الم الم يتكلدوا في الولدان والتدر .

 الولدان في الآغرة .

قال أبو عمر - رضي الله عنه - : آم الشثك في هذه اللفظة مواتيا أو عهارباً هفير حانز أن يكون من ابن عباس. و'نها الشك من الهددث عنه أو الناقل عن المحدث عنه ؛ هكذا حكم كـلـ ما نجده من مثل هذا الثك في الاحاديث المرْوعة وغيرها. انها "و من الناقلين . هاعرف ذلك وقف عليه : وهذا قلما يكون من ورع الدحدت وتثبته - إن شا. الله . " وذكر المروزي تال : حدثنا عمرو بن زرارة ، قال أخبرنا اسهاعيل • عن ابن عون . قال : كـنت عند القاسم بن هحهد !ا جاءه رجـل نتال : ماذا كان بين قتادة وبين حفص بن عمبر

 .

فال ابو عمر : وتـد ذكـرنا - والحـد لله - ما بلغنا عهـ العلهاه في معنى الفطرة التي يولد الهولود علبها . واخترنا من ذلـك أهحه من جهة الاثـر والنظر بهبلغ اجتهادنا ؛ ولعل غبرنا أن بدرك من ذلك ما لم يبلفه علهنا ، فان الله يفتع لهن يشاء من العلها. فهها يشاه. وتهجبه عمن يشا.، ليبن الهجز في البربة. ويصع الكمال اللخالق ذي الجلال والاكـرام • وذكـرنا في الاطفـال .

والحهد لله - كـئيرا عها قاله الالما. ونقاوه وداووا هه واعتقدوه

 ونحن نذ كر•

باب ذكر ما اللعلهاء مـن الاقوال
والمذاهب في أحكام الأطفال مي دار الدنيا

فال أنو عمر ذكـر المروري وغير• أن أهل العلم أَمهم



قال أبو عهر : أهـا أطفال الـسلمين، نحكـهم حكم آبائمر


 انطعال أهل الذمة كآبائهم أيضا مي حهتع أحكامهم حتى يباموا
 ك行
 الغلمب من أحوالمم : وا!
 حكم آ بانهم أبدأ على حسمها د ذرىا . لУ ミختلف !العلها. "ي دلك

واختلف أهل الهلم قديها وحدينًا في الطمل الهربي يسبى

 ابن أنس في المشهور من مذهبه أن الطفل من أولاد الحربيين
 حتى يمقل الاهـلام فيسلم ، وهو عنده على دبن أبويه أبداً حتى يبلغ ويعبر عنه لسانه : فان اختلف دين أبويه ، فهو = دين أبيه دون أهه : ومن الحجة لهذهبه هذا : إجماع الملها. أنه
 يبلغ : فكذلك اذا سبي وحده 'ل يغير السبي حكي ولمه ، ويهكون على حكم أبويه أبـدا حتى يبلغ فيعبر عـن نغسه : و ولا يز يـل الو
 او اجهاع : وأ-ول الشعبي وابن عون في هذا كتول مال مالك حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أمبغ • قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد ، قال حدثنا محبوب بن با بوسى وحدثنا عبد الوارث . قال حدثنا تاسم بن أصبغ، مال حدنتا ابن وخاع ، فال : حدثنا عبد الدلك بن حبيب الدعيصي ، قالا حدثنا


 وسألت هشالا :ابن عون عن اللسبي بهونون - :هم صغار ني
. حتّ بصلـوا .

فالي أُسو عمر : وذكر عبد الدلك بـن الماجشون ع-ن








 الجـلمـمن والموارث وغير قال أبهو عمر : قول عبد الهلث وزوايته هذه عن أمحابه. أميـل !

 الشام إذا صار السبي مي ملك المسلمبن . نحككه حكم الاسلام • لان الـلك أولى به من النسب

ذكـر 'المروزي ، قال حدثنا محهد بـن إیيى • قال حدثنا ابن الطباع • تال حدثني مبشر الحلبي، عن تهام بن نجيع، مال -



رجل فصاروا في خاصة نغسه .

 ماك المسلمون من هبيان العدو فماتوا ، غليڤل عليهم ؛ فان كم بصلوا . فانهم مسلمون ساعة .لكهم المسالوون .

قال وحدثنا محهد بن يحيى • قال حدثنا محمد بن كـثير •

 هاروا في ملك مسلم ، قلى علهمم، وتد دخلوا في ششر بمة الاسلام .

有
$\dot{U}^{\prime}$ :

ابن الطباع : على هذا فتيا أمل الغغر علـى تول سلم




بغخلى بينه وبينهـا . وإ لم بكونا معه ، فليصـل مليه
فال ابو عمر : رواية مخلد بن حسين هذه عـن الا وزاعيا هي تول أبي حنيعة والشافعي وأمابقم ، وقول خحماد بـن أبي



 واحـد منهـا فـكون دينه دينهما ، يهودانه أو ينصرانه ؛ وإذا لم بكونـا معه . مار حكـه ح حـر مالكه فهذا مذهب الكوفين والشافعي وأصحابهم ، واختلف فــي هذا الباب عن الثوري: فروي عنه مثل تول البي حنبية والشانعي -

وروى عه اس المhارك انه فاله مصلى على المبي وان كان
 شيه نهذهب الاوراعي

حدثنا عبد الوارث بـن سفيان - تراهة مني علبه ـ أــــ قاسم بن أْبغ حدنهم • قال حدثنا محمد بن وضأ • ثال حدثنا عبد الملك بن حبيب الصيصي وحدثنا عبد الوارث . قال حدثنا قاسم ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد . حدثنا محبوب بن موسى ، ثالا حدثنا أبـو اسحاق الـا الاغزاري • فا' سفيان : اذا دخلوا في المسلمين صلمي عليهم • واذا هاروا في علك المسلمين ملي عليهم: تال الفزاري: وسالت
 مال : اذا مات صغيرأ - وهو فـي جماءة الفيه ، أو الخسس، أو في نغل توم - وهم في بلاد العدو - لم يصل عليهم ما لم يقسم؛ فاذا قسموا وصاروا في ملك مسلم ، أو اشتراهم فــوم بـم بينهم فاشتر كوا فِيهم • أو في واحد منهم نم مات ، صلي عليه - وان



وتال أبو عبيد : وتال أهـا المراق : وان كان مهه أبواه أو أحدهما حين سبي زهـو على دينه ، ولا يجزيم "هي الرقبة
 مال : وأهـا تول مالـك : فإنهم يختلفورـ عنه فيه ، مال أبـو عبد : والذي يختار من هذا تول الاوزاعي ، لان دبن سيده احق به من أبويه ، وال'سلام يعاو ولا يعلى : والما لم بكن على دين أبوه ـ اذا كانا ميتهن أ; يائبن ، فكذلك اذا كا كانا حيين معيهين ومـسال المبهون بن عبد الملك بن عبد الحميد من ولـد



 ومو ملى دينهـا : واحتع بـعديهـ ا النبي - صلى اللـه علبه وسلم - : كلى مولود وولد على الفطرة ، أبواه يهودانـه وانه وينصرانه.

 ينبغي • الا أن بكون مهع أبواه : فذكرت اله حديث =مر بـن

 معه أبواه او احدعها . وتعجب أبـو عبد اللـه من أهل الثغور هـ
 الاسلام . وام يلنغتوا !لى أويه : قلت : فأي شي. تقـول أنت
 الله عليه وسلم - زأبواه يهو دانه وينصرانه ، مال : فظاهر هذا أن حكم الصضير حكم أبو يه . وهتلت لاحهـد : الغلام النصراني - إذا
 أبا . حكه ح
, أن أبو ثور يقول : !:1 سبي ه-ع أبويه أو أحدهـا أو
وحده ثم مات قبل أن يختار الاسلام . لم يصل علبه .
هال أبو تهر : هذا نفس هذهب مالك . والحجة فـي ذلك
له ولمن ذهب مذهبه : الْ الطعل على أهل ما كان عليه مـع أَبوبه حتى يعهر عنه لسـانه . كمها روى عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن سعيد بن أبسي سعـد . •ن أبي شربرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كل مولود بولد على الفطرة

حتى يهزب

اسنن - من حديت الاسود بن سرهـم•


حديث حادي عشر لابــي الزناد

مالك ، عـن أبي الزناد ، عن الاعرع • عـن أبي هريرة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : رأس الكغر نحو الـشرق ، والغخر والغهلا. في أمل الخيل والابل الغدادين أهـلـ
الوبر ، والسح؛

أما توله راس الكفر نحو المشرق ، فمو أن أكثر الكغـر وأ كبره ك.ان هناك؛ لانیم كـانوا توما لا كتاب لیم - وهم فارس ومن وراهمم : ومن لا كتاب له ، نهو أشد كـر كهرأ من أهل الكتاب ؛ لانهم لا يعبدون شبينً ، و'ل ينبمون رسولا


 أهل الخيل والابل، فهم الاعراب (2) أهل الصحراه، وفيهم التكبر والتجبر والحها.. . وهي الأجاب والفخر والتختر. وأما أهل الغنم



 علهه السلام - هصو الصادق في خبره - صلى الل عليه وسلم - . وأما نوله الفدادين . فكان مالك يقول : الفدادون ڤم أهل الجغاه . وهم أهل الخيل والوبر - بريد بالوبر : الابل ، وهو كـا قال مالك . تال أبو عبيد : هـم الغدادون - بالتشديد - وهـم الثم الر جال ، والواحد فداد .

وتال الاصهعي : *م الذبن نعلو أموانهم فـي حرونصم
ومواشيعم ومـا يعالجون منا . قال أبو عبيد : ور وـذلك فــال
الاصهصي • تال : ويقال منه فد الر جل يغــد فديدإ . إذا اشتد
موتـه : وانشــد

كال أبو عبيد : وكان أبو عبدة يقول غير ذلك

(lain - إلى الالف , يهـال للر جال فـداد اذا بلغ ذلك ؛ وهم مـع هذا جفاة أهل خهلاه. وفال الاخغش في الفدادين كولان : أحدهـا أنمم الاعراب ، سموا بذلـك لارنغاع أمواتمز عند سقي إبلهـم

الداتمهن :
 !:
(1) الخاليه . واحدها مدهد . والاول أجود

ثال أبو عهر : وزوى من حد:ث قيس :ن عامم • أنه سمع
رسول الله - ملى اللـه عليه وسلـم - دعول آهل الابل أهــ الجفاه ، (قال أبو عمر : ليس اسناء هـذا اللفظ بالقائم) ، 12) و تد صع عنه - ملى الله عليه وسلم - أنه فال : من لزم البادية جنا

وروى الثوري وابن عيبنة. عن أبي هوسى التمار ، عن وهـ ابن هنبه ، تن ابن عباس ثال : قال رسول الاله ـ صلى الله عليه وسلم - : من سهبن البادية جغا ومن اذ؟ع الصيد غعل • ومن

لزم السلطان افتتن (3) .
قال أبو عبدد : ومن هذا الحددِت الذي يروى أن الز, غن
!ذا دمن فيها الانسان قالت له: ردما هشیت علي بداداً والمعنى 3ا مال






قال أبو عهر : الحدهث حدنثاه قاسم جـن محمد . قال . حدثنا خالد بن سعد ، فال حدثنا محـد بن فطيس ، تال حدثنا بكر بن سهل ، ثال حدثنا عبد الله بن مالح، مال حدثنا معاوية ابن هالح • عن بحيى بن جابر الطائي ، عن ابن عائذ الازدي، عن غضيف بن الحرث . مال : أنبت بيت الهقدس أنا وعبد الله ابن عبيد بن عمير ، قال : فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي ، فسـعته :قول : !ـت القبر بكلم العبد إذا وضع فيه ، فيقول : يابن آدم ، ما غرك بي ؟ ألم نعلم أني بهت الو حدة ؟

 عائذ : تلت (1) لغضيف : ما الفداد يا أبا أسهماه ؟ :ــال كـبیض مشيتك یـا ابرــ أخي أحيانًا . فال غضيف : فتال عاحبي - وكان أكـبر مني - لعبد !له بنع عمرو: فان كـان مومنا فماذا
 بنغسه !!لى الله (تمالى) (31) .


حديث ثاني عشر لاّيـي الزناد
مالك . عن أبي الزناد ، عن الاعرع • عن أبي هربرة . أن رسول الله - صلى الله علبه وسلم - تال : لا تقوم الساعها هتى اله

بمر الر جل جهَبر الر جل فيقول : با لبتني رك
قال أبو معر : قد ظن بعض الناس أن هذا المدهث معار مز


 أ, ذلك سمكون لشدد ما ينزل بالناس من فساد الحار فـي الدين وخمغه وخوف ذهابه (2)، لا لضر ينزل بالمومن في جسهه وألا توله - صاى الله علهه وسلم - : لا تقوم الساعة حتى عهر الرجل بتبر الرجل فيتول: عا ليتني مكانك ، غانما هو خبر عن تغير الزمان • وما بهدث فهه مـن المحن والبلا. والفتن ؛
 له - عصعنا الله وونقنا وغغر لنا آمين


 (المنان :

حدثنا عبد الوارث بن سغيان • تال حدنّا قاسم بن أْبغ •
كال حدثنا أحدد بن زهير • قال حدثنا ابسن الاصبهاني ، قال أخبرنا شريك بن مبد الله . عن عثهان بن عمهر أبي الوتظان ،
 الفغاري على سطع له (2) ، فرأى توما بتحملون مـن الطاعون ؛
 لم نتول هذا (4) ؟ ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسأم -
 فيستعنب؟ (6) فقال عبس إني ستعت رسول الله - ملى اله على

 يتخذون القرآن مزامهر، يقدمون الر ج-ل لبفنيهم بالترآن - وإن



(2)






من طرق ، قد ذكـرناها فـي كتاب الببان عن تلاوة الفـر آن
.
وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اللهم إذا أردت بالناس متنة ماقبضني إليك غير مغتون ما يوضع للك ممنى هذا الحديث : ومثل هـذا تول عهر : اللهم ڤــد فهفت قوتي و ك.برت سنـى ، وانتشرت رعيتي ، فاقبضني إليك غيـر عضيع ول مفرط. فما جاوز ذللك الشهر حتى قض - رحة الل عليه وقد دكـرنا هذين الخبر بن (1) 'ي راب يجيى بن سعيد ، وقــ روى شیعبة عن سلدة بن كـهيل، قال : سهعـ أبا اليز شراه يحدث
 فيقولٍ: با ليتني مكان هذا ، ليس به حب الله ، ولكن من شُهـ


حدثنا خلف بـن التاسم . حدثنا أحمد بـن طالع بن عهم البقري" • حدثنا أحد ?ن جعفر بن محـد بن عبيد اللذ الهنادي ، حدثنا العباس بن محهد الدوري ، حدثنا عبد الرحمان بن يونس
 أبان ، عن سفوان ، عن رجل ، عن عهر بن عبد الهزبز ، أنـه


مر على أهل هجلس فتال : دعوا الله لي بالموت ، ثال : فدعوا له : فها رعث إل أياما حتى مات .

حدثنا خلف بسن القاسم ، حدثنا أحمد بـن صالع ، حدثنا أحدد بن جمفر بن عبهد الله . حدثنا الهباس بن محهد الد الدوري املاه ، حدثنا أبو عبيد التاسم بن سلام ، حدثنا أحهد بن كـنمير الطرسوسي ، حدنا حماد بن سلمة ، ثال : كان سمفهان الثوري عندنا بالبصرة ، فكان كثيرا ما بتول : ليتني تــــــ مت ، ليتني

 الاقرآن والعلم . فعال له سعهان : يا أبا سلمة ، وما ندري لعلـي أدخل في بدعة ، للمي أدخل فيها ل هحل لي • لعلي أدخل في فتنة، أكون قد مت وسبقت هذا .
 أثتهي ان أمرض واموت ، نأما اليوم ، فليتني مت نجأة ؛ لاني
 الرحهان .. وهو بیول (واجنبلي وبني ان نعبد الامنام (1) . .

1) الـآة : كه - سورة ابراهم •

وتال بهيى بن يهان عن سفوان • لWا جاء الذشير يعةوب
قال له : علمى أي
قال : الآن تمت النعهة .
وفي هذا الحديث أَيغـا من العلم إباحة الخبـر بها بأتي
بعد وببا يكون ، و مذا غهر جائز علمى القطع ! ! لمن أظمـره . الله على غيبه مهن ارتضى من رسله . وبالله المصهة والتوفهت

أنشدنا غهر واحد لتنصور الفقّه - رحمه الله - :

تد غلب الغي على الني وأصبـع النـاس شـي
(1) أهبح المـيت فـي فبر احسن احوالا مـن الحي

1) عبارة (وفي هذا الصدـث . . . احوالا من العي) - وهي نحو سنــد السطر - .اتطة في ق ك • ثابتة في م •


 أى

 الرواة فيها علمت ، ورواه ابمأهيم بن غالّا بن عثهة ، عـث
 فيسه إسناد الدو
 ثال حدثنا الحسن بن أبي عباد الصنار ، حدئا عبد المـلام بن مههد ، حدثنا ابراهيم بن خالد بن عنـه
 .



 8)


وفي الدوطأ عند جماعة رواته في هـذا الحديث : لا يقولن أحدكم يـا خيبة الدهـر • وتـال فيه سعبـد بن ماشم باسنـاد الدوطا: ע ز أحهد بن جعغر بسن محهد التهيمي . حدثنا بوسف بـن يزيد حدثنا سمبد بن هاشم الفيومي • حدثنا مالك . عن البي الز ناد . عن الاعرع ، عن أبي ڤريرة :⿳亠 أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - تال : لا تسبوا الدهر ، فان الله هو الدهر (1) . وتـا
 - الله هـو الدهر

وهذا الحديث قد اختلف ني ألفاظه عن ابي مريرة مسن رواية الاعرج وغيره ، فمنم من :تَوال فهه : ע تسبوا الدهر . فإـن الله هـو الدهر .

هكذا رواه ابن أبيه الزناد . عن أبيه . عن الاعرع • عن أبي ثريرة: و كذلك رواه ابن لهيمة . =ن الاعرع بانساداده سواه. , كـذالك رواه ابن سير:ن وغهره . عن أيب هريرة : حدنّا أحهد بن تاسم • وعبد الوارثٌ بن سعمان • قالا حدثنا تاسم بن
1)


ابن أمبغ ، قال حدثنا الحرت بن أبي أسامة . مال حدثنا هوذة ابن خلينة . مال حدثنا عوف ، عن محمد وخلاس . عـن أبي ثريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ڤال : لا تسبـوا

الدهر ، هان الله مو الدهر .
وحدثنا عبد الوارث . مال حدثنا تاسم • ثال حدثنا أبـو اسهاعيل الترمني • تال حدثنا سميد بن أبي مرام • كال أخبرنا
 يعقوب مولى الحرةة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، تال : قال
 عبدي فلم يقرضني، وشتمنى - ولم ينبغ له ان وشتهني - يقول: وادهره . وادهره . وأنا الدهر ، وأنا الدهر .

ثال أبو عدر : هذه الغاظ - إت هحت - فـخر جها على معان سنبينها ، والصحيع في لفظ هذا الحديث . ما رواه ابن شُاب وغيره من الفتهال ذوي الالباب : أخبرنا عبد الله بن

 حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن سعيد بن الدسبب.

عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : يؤذيني ابن آدم،:هسب الدهر ـ وأنا الدهر ، بهدي الامر ، أْلب الليل والنهار . هـها كال ابن عبينة عن الزهري، عن سعيد ؛ وقال يونس ابن بزيد: عن الزهري، عن أبي سلمة - وهها جهيما صaيحان حدثنا عبد الوراث بن سفبان، مال حدثنا تاسم بن أصبغ، قال حدثنا محهد بن وضاع ، قال حدثنا أبو الطاهر ، وزيد بـن البشر ، قالا أخبرنا ابن وهب، عن بونس بن يزيد، عن الزهري ، قال أخبرني أبو سلهة بن عبد الرحمان ، قال : قال أبـو هريرة الـا سبهت رسول الله - صلى الله علهه وسلم - يقول : ثال الله نبارك وتعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. فـن أهل العلم من مروي هذا الخبر بنصب الدهر عـلى الظزف، يقول: أنا الدهر كله، بيلي الامر. أقلب الليل والنهار .


 حكى الله منهم تولم : „ما مي الا حهاتنا الدنيا ، نهوت ونما ونحها


يظنون• . (1) فنهى الله من تولم ذللع . ونعى رسول اللـه - صلى الله علبه وسلم - عنه أبضا بتواه : لا تسبوا الدهر.
 والآفات والمصايُب - وتع السب والذم على الله : لانه الفاعل
 والوموف على معناه؛ لـا يتملق به الدهرية أمل التمطّثل والالماد ، ومد نطق القرآن • وصحت السنة بها ذكـرنا ؛ وذلل أن العرب
 فيقولون: أصابثنا موارع الدهر ، وابادنا الدهر • وأنى علونا الدهر ؛

آلا ترى !!لى تول شاعرمم :

رمتني بنات الدهر من حيث لا أىى نهـيغ بهن يرمى ولهس برام

فلو .أنهـا نبـل إذا لانتهتهـ


فأفن وا أفندت للدهر ليلـــــة ولم بغن ما أفنيت سلك نظـلم

1) الـآية 24 سورة البانتا

وتال إج-و المتامية - نذ كر الزمان والدهر - وهـا سواه .
ومراده في ذلك كله ما بحدث الله من المبر فبها لـن اعتبر -:
إن الزمان إذا رمسى لیصيب والمود منه إذا عجـت صليب

 ولقد رأيتك للزمان •جربا ؛ كو كان يهكم رأيك التهريب

وها المعنى في شُره كثير جدأ 11) . ومال غهره - وهو
المساور بن هند ـ :
بليت وعلمي في البلاد مكانه وأفنى شبابي الدهر وهو جديد
وڤـال غيره :
 قريب الخطو يحسب من براني ولسـيت مقيدا إنــي بقيد

وثال امرز; القيس :
ألا !ن هذا الدهر يسوم وايلة
وتـال أيضا ،

ارجي من صروف الدمر لبنا ولم تففل مـن الصم الهضاب



وقال أبو ذوُبب المذلي :
أمن المنون ور بها تتنهع والدمر لهس بسعنب من بجزع
وتال ارطلا بن سمهة :
من الدمر فامنع ! انه غهر ممنب وني غير من كـد وارت الارن فاطبع
وكال الراجز :

الحى علي الدهر رجلا ويدا والدمر الما المع بوما أفـدا
 ,أشمار مم في هذا أكـثر من ان تعمى، خرجت كلطا على المجاز والأستطارة، والمعروف من مذامب العرب في لانم بسمون الشيه وعهبرون عنه بها بترب منه وبها مو فنه . فكأنم أرادوا ما بنزل بم في اللهل والنطار من مصائب الالام ؛
 الحقهتة ؛ وجرى ذلك على الالـنة في الاسلام • وم لا يربدون


 على دي لب : هذا سابق البربري - على فضله - يةول الهر• צجمع والزمان يغزق ويظل يرتع والخطوب نــرّ
(1) (ويروى أن هذا الشعر الصالع بن عبد التدوس

وهذا سليهان العدوى - و كـان خيرا متدينا - بقول :

 فيا دهر !

وتالت هضية لباهلية :
اخنى علـى واحكي ريسب الـنون

اوتال أبو العتاهية - وموضعه من الخير موضهه ـ :
يا دهر تزممنا الخطوب اوت اون نوى
في
با دهر تد أعظهت عبرتة
بهن دارت عليه من الالرون رحاكا) (2)

2

وروها أن مالك س أنس رحـه الله ـ كان بسند لبمض
هالحي أهل العدينة




- مبي أبيات كثيرة . مهرة يضبنون ذلك !لى الدهر، ومرة
!الى الزمان، ومرة !الى الايام، (1) ومرة اللى الدنيا ؛ وذلك كله
مغهوم الیعنى على ما ذكـرنا وفسرنا . والحهد لله
وقال أبو العتامية :
 وبزق رحب الدهر كـل جهاءة و كـدر ريب الدهر كلـ مغا.
وتال T آر :

با دهر وبحك ما أبقبت لمي أحدا
وأنت والد سو. تأهل الولـدا
أستغر اللهه بل ذا
رضهت باللـه ربـا واحدا صهدا

Y
(1)

ونـا بنشد للهأمون ويروى له من كوله :


 ليس اللدهر صدبت وثال (1) ابم الثغبرة في شعر يرنّي به أباه :

أهن من بسلم من صرف الردى هـى الهوت علينا فعدل زمأنا y نهى ومال نصر بن أحهد :

كأنما الدهر ڭد أغرى بنا حسـا وتال جهظة :



ومهـر تسنه فـي جنـا وطرن (1) بلا ملف مرتبط


وتال غثهـوه :

رابت الدهـر بالاشراف يكبو وبرغ راب كأن الدهر مونور حقود
 ( منها) (2) كــانة - والهـد لله

1) الهر • العهار الو-

الاب والام - من الهـل ونمار الوها

|التهبدج1

حديث رابع عشر لابي الزناد


 (1) ! ! ليس في هدا الحديت ما يحناع :لى التول . وفـهـ إباحة
 عسا • ومها نطق هـ القرآن من الجر من الـآحرة والجنة والنار . ما فبه معتبر لاولي الابصار حدثنا ابراهيم بن شا كر ، قال هدنا عد الله دـن محهد ابمن منـان • قال هدثنا سمد من عنهان ، قال (8) حدثنا أحهد
 الـْبـان البغار و و عـانـم

(2





ان عبد اله بن يوس . ثال خدننا أبو تكر • عن الاممش، عن

 مرتين . ولولا ذلك لم تنف اءدار
وروى الفض:ل بن دكـين • عن ابي اسراكيل • عـن أبي اسهاق • عن عون بن عبد الله . عـن عبد الله، مال : إن النار التي خلق منما الجان جز• مـن سبعهن جزهـا مسن نار جبهنم وروى عبد الل بن موسى عن اسرالهل، عن عمار الدمني، عن مسلم البطبن • عن سعود بن جبر ، عن ابن عباس ، تال :
 ضرب بها البعر حين أنزات سبع مرات، ولولا ذلك ما انتنع بها . وروى عبد الله بن نصمر • عن السهاعهل بـن أبي خالد

 عا انتغتم جها وانها لندعو الله ـ ان لا يمبدها في تلك النار أبدأ .

وروى زيد بن الجباب، عن معهد بن هسلم، عن مبسرة،



النار الطـكبري •

حديث خامس عشر لابي الززاد
.الك ، عن أبي الزناد ، عن الاعرج ، عن أبي هربرة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تسال الصرأه طلاق

 زوجها أن بطلق ضرنها (2) لتنغرد به (3) • نإنها لها ما سبق به
 .

وكال الاخفش : كأنه بريد أن تغرغ صهنة تلك من خهر الزوع ونأخذه هي وحدها .

كال أبو عمر (4) : وهذا الحدثت من أحسن أحادهث القدر عند أهل العلم والسنة ، وفه أن الـر. لا يناله إلا ما تدر كـه .

$$
\begin{aligned}
& \text { البخاري • النظر الزرناني ملى الوطا } 248 / 4 \\
& \text { (2 } \\
& \text { (3) 4 }
\end{aligned}
$$

قال , وiامر في هذا واضح لهن هداه (الله) - (2) والهمد اله
 في =غد نكاحها طلاق غير ها . ولهذا الحديث وشهه اسمدل بهاعة من العلها. بأن شرط المرأة على الر جل عند عقد زمكاحها :أنها
 طالق - شر ط باطل • وع الدحول ؛ لانه شُرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرع فغسد ، لانه طابق النهي • ومن أهل الهلم من يرى الشرط باطلا ;ـي ذلك ولنیأ ثابت صحيع ؛ وهذا هو الوجه المختار • وعليه أكثر
 علبها؛ وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله، وحدیث عائشة في تمة بريرة يقتضي في مثل هذا جواز الهعود وبطلان الشروط ، وهو أو'ى ما اعتهد عليه في هذا الباب: ومن أراد أن يصع اله

(1 الـآية : 11 - سورة التوبة 12


في تلك اليبين بالطلاق أو بما حلف به : وليس مـن أْمعال
 بالايهـان الدكروهة ومخالفة السنـة

حدثنا محهد بـن عبد الـلك . فال حدثنا ابــن الاءرابي • قال حدثا سْمدان بن ذصر ، فال حدثنا سفيان بن عبينة ، عن ابن أبى ليلى ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن تبد اللـه
 ـ اقل أبو عمر: يقول إن الله قد أباب ما ترومون المنع منه.

ومنم من يرى أن الشرط صحيع ، لحدبث عقبة بن عامر . = استحللتم به الفروع • حدثناه عبد الله بن محهد ، حدثنا مهــد ابن بكر ، أخبرنا أبو داود ، حدثنا عيسى بـن حدن حـاد الـصري ، حدثنا الليت ، عن عزيد بن ابمي حبيب ، عن ابي الخير ، عـن عقبة بن عامر ه عن رسول الله - ملى الله عله اله وسلم - هال : إن أحق الشروط ان توفوا به ما استعللتم به الفروع . (1) وهذا

1) انظر سنن أب داود 488/1.

حديث إن ك.ان معحيحا ، فإن معناه والل اعلم - احت الشُر وط
 احق ما وفى جه الهر. . واولى ما وقف هنده - والله اعلم م وقد روى الشثاميون في هذا عن عهر : ما حدنّاه محهد بن
عبد الملك ، قال حدثنا ابن الاءرابي • قال حدثنا سیدان بِـن زصر • قالى حدثنا شـفيان بن عيينة ، عن يزيد بن جابر • عـن اسهاءيل بن عبيد اللهه بن أبي المهاجر (1) ، عن عبد الرحهان ابن غنم ، قال : شهدت عمر بسأل عنه ، ثعال : لا دار ها ، فا متاطع الجتوق عند الشُروط . قال سعدان : وحدثنا سفيان ، عن عهرو ، عن أبي الشعثاه ، قال : هو بها استّحل من فرجها قال أبو عهر : هینى حديث عهر وتول أْيا الشعنا. : ه-و فيهن نحّح امرأته وشرط لها أن لا يخر جها من دار ها ، ونحو هذا مذهب سعد بن أبي وقاص أيضا . حدنil عبد البله بن رحـد بن :وسف ، حدئا الهmaن بن أحهد بن جزاذ ، حدثنا أو سميد بن الاعرابي ، حدنّا ابن أْي الدنها ، حدثنا الهباس بن طالب ، حدثنا أبـو السحاق الطالقاني عن ابن الهبارأ ، عن داود جسن قيس ، قال : هدتنتي أهي - أهيا

- وكـانت مولاة نانع بن عتبة بـن أبي وفاص - ثالت : رأيت سهعا زوع ابنته رجلا من أهل الشام، وشر ط اها أن لا يخر جها ؛ فأرادت أن نخرع عمه ، فنهاها سهـد و كـره خروجها . فأبت إلا أن تغرج ؛ نقال سaد : اللهم لا تبلغها ما تريد ، فأهر كـها الدوت ":زذكرت من يبكي علي فلم أجد من الناس إلا أعبدي وولاْدي والى مذا الهعنى ذهب اللبث بن سعد . وطانفة !!ى أن الشرط لازم • والوجه المنتار عندنا ما ذكـرنا : وتد روي عـنـن عهر بــن الخطاب من رواية الهدنيهن خلاف ما تقدم عنه هـن رواية الشُاعيين : حدثنا محهد بـن عبد الله ، حدثنا محهد بـن مهاوية ، حدنتا الفضل بن الحباب أبو خليفة ، حدثنا أبو الوليد الطهالسي ، حدثنا الليث بن سعد ، حدثنا كثير بن فرقد ، عـن عبيد بـن السبات ، أن رجلا شرط عله فـي امرأته عند عغدة النكاع ألا يخرجها من دارها - ولم zنكر عنم] ولا طللاقا ؛ فأراد بها بلدأ آ خر ، تغاصمته إلى عهر جـن الفطابه، فتضى عمر أن تیبع زوجها ، وانه لا شرط لW. تال : وحدثنا اللهث ، حدثنا نوبة ابن النهر الحضرمي ، أن عهر بن عبد الـزيز كتب فــي ذلك بهنـل ذلــك .

قال أبو عهر : قد قال رسول اله - صلى الل عليه وسلم -
(1) المسلمون عند شروطهم ، ! الY شرط أحل حرامأ، أو حرم حلا وتال : كـل شرط ليس في كتاب الله . نهو باطل (2) . - يعني
 فكل شرط ليس في حكم الله وحكم رسوله جوازه. نهو باطل . وهذا أصع ما في هذا الباب . والله المومت للمواب
 عند العلهاه ، موضع غير هـذا . وأما توله : لتستفرغ صمفتما -
 لـه غوـره .

11 الخرب البعاري في الاجارة • وأبو داود في الالمنة . هد

حديث سـادس عشر لابي الزنــاد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الاعرع ، عن أُي ڤويرة، أن



الر واية في ثذا الحديث: اقتسم - برغ المثم على الخبر الي ليس يتَسم ورثتي دينارا، لاني لا أنخلف دينارا ولا در هـا ولا شاة ولا بعيرا . و هال معنى حديث مسروق عن عانُشة ، وان ما تغلف عتارا بجري غلته على ذسانٌه بمد مُونة عامله ، وتـد بينا هذا في حديث ابن شماب - والحهد لله

وهكنا قال يحيى : دنانير ، وتابعه ابن كنانة : وأما مسائر رواة الموطاا فيقولون دينارا - وثو الصواب؛ لان الواحد في هذا الموونع أهـم عند أهـل اللغن (8) • 'لذه يقتضني الهنس والقلهل والكثيّر ؛ وممن قـال دينا, من أصحاب ماللك : ابن القاسم

11
ـانـر نــــغ الهوطـا

-البخار ي ومسلم • والـو دالوه
انظـر الزوتانـي على الموطـا ه/ 416 .


وابن وهب • وابن ذافع • وابن بكير • والحمنبي ، وأبو هصعب • ومطرف ، وهو المحفوظ في هذا الحديث : وكـذلك فــال ورثا. ابن عهر '، عن أبي الزناد ـ باسناده ؛ وتال ابن عيهنة عن أبي الزناد بهذا الاسناد: لا يقتسم (1) ورثتي بمدي ميراني ، ما نر كت بعد نفقة نسانئي ومئونة عاملي ، نهو صدقة

قال ابن مبهنة : بقول لا أورث ، وأما توله مثونة عاملي • فانهم يتولون : اراد بعامله غادمه "مي حوائطه ، وفيهه ، ووكـيله ، وأ جيره ، ونحو هذا ؛ وتد مضى التول فمي معاني هذا الحديث مستوعبا مبسوطا مبهدا واضما في بـاب ابن شهاب من كـنابنـا هذا ، فـلا معنى لاعادة ذلك مهنا . وبالله التوفيت .

حديث سابع عشــر لابـي الزناد
ماللث ، من أبي الزناد . عن الاعرع ، عن أبي هريرة ، أن
 ـ الارض - الا عجب الذنب ، منه خلــت . وفـه ير كـب (1)

 معروف ، وهو العظم في الاسفل بين الأليتين العابط من الهلب • يقال لطرهه الـمصص : وظاهر هذا الحديث وعوومه . يوجب أن يكون بنو آدم ك.لهم في ذلك سـواه : إلا أنه قد روي في أجساد
 شهدا. أحد وغيرم • وتـد ذكرنا ذالك فيها مضى من كتابنا ؛ وهذا يدل على أن هذا لفظ عـوم , وعدخله ـ الخصوص مـن
 لا تأكل منه عجب الذنب ؛ وإذا جاز أن لا تأكل الاره شهبر الذنب. جاز ان لا نأكل الشهداه : وذالك كله حكم اله وحكدته





 فول من يجب الاتسليم لـه - علمى ال!له =ليه وسلم

حدثنا عبد الوارث بن سفيان • قال حدثنا تاسم بن أصبخ ثال حدثنا ثمد بن وضاح • قال, حدثنا حاهد بن يحيى البلاخي • قال حدثنا سفوان بن عيينة . عن أبي الزدير ، سهع جابرا يقو'


 رطابا ينثنو ــن

فـال أب-و سمهد : لا نتكر : فاصابت الهسحاة إصبع رجـل هنشم فتقطر الدم .
 خلقه وتر كـيبه من عجب ذنبه - والله أعلم . وهذا لا يدر اث ! ال٪ بخبر ، ولا خبر فیه عندنا هفسر ؛ وانها هي جملة ما جا. في هـذا الخبر • وأها خلت آدم - عدلوات الله عليه وعلى سائر أنجها. الله .

 حلق الله من آدم رأسه . نجمل ينظر - وهو يخلق .

وروى حماد بن سلمة ، =ن سليهان التيمي ، عـن أبـي عثمان الههدي ع =ن سمهان الفارسي • فال : غمر الاله طينة آدم
 خيثها في الاخرى : ثم مسع بديه احداهها بالاخرى نخلط بیفه


وروى عـوف عر. قسامة بـن زهير • سـع أبـا موسى الاشعري يفَ-ول : إن الله خلـق آدم من قبضة قبضها من جمعع الارض. مجا. بنو آدم على مدر الارض. جا. منهم الآر • والابيض، , الاسود ، وبين ذلك ؛ والحزن ، والسهل . والخبيث . والطهب ومَال ابن جريج : يتولون إـ الروع أرل مـا ننغ في
 عالبعت والنشآ الاخــرى

حديـث ثــامن عشـر لابي الزنــاد

مالك ، عن هحهد بن يحبى بִــ حبـان (1) ، وعن أبي
الزذـاده ، عن الأعـرع ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - ملى


تـد هضى الققو في هذا الجددت . ووي هعنى الملامسة


. lins
1)
 البذأري ومسأـم


انظر ع - 8/19

حديت تـاسع عشر لابسي الزناد
3
مالك • عن أْي الر بـاد ه عن الْعـوع • عن أبسي هريرة ،


6ال أ:و عمر : قوله ، لهi


 أن يأني بضهمهو ما لم يتقدم ذكره لما يدل عليه فحوى الاطلاب و وههيه - صلمى الله عليه وسلم - عر الهـن واحـدة ، زمي أدب لا زهي تحريم : والاصل في هذا الباب : أن
 فانها هو نهي أدب : 'لانه ملمكلك ، تتصر ف فيه كـين شــت . و!می التصرف على سنته لا متمدى : و هذا باب مطرد - مـا لم يكن ملاكك حيوانا فتنهى عن اذاهـ . فان آذى المسلم فو غير هته

$$
\begin{aligned}
& \text { البخاري وهـلــم و'أبـو د'ود }
\end{aligned}
$$



 ا, نحو ذلك ، فالهiهي عنه زهي نحريم : فانهم هـذا الاصل - وقد -ضنى منه ما فه دلالة وكابة في باب السـاعيل بن أبي حكيم

 وروى جابـرز في هنا الباب حديثا حسنا يجب أن يو ثليه مس حديـ أبمي هريرة :

هدثنا عبد الله بن محهد • تـالِ حدثّا محهد بن بكر ث. حدثنا زهير ، $ا ل$ الله - هلى الله ملهه وسلم - اذا اذتطع شـسع أحد في نمل وامدة حتى إسلع شـدعه ، Y يهش في خف واحدة . (9) (9) بـ بـ

ڤال أبـو عهر : حديث أُبي هريرة هـنا . وحديث جابر اللـني ذكـرنا ه حديشان بينان واضهان مسنفنيان عن التغسهر ـ
1 انظر ع 141/1-148.

$$
\text { 13 انظار سنـن 'ابي } 13 \text { اوه 88/2 }
$$

مستمـلان عند أهـل العلم ب لا أعلم بينهم في استمعالمها خلافا ؛ ومد روي عن عانشة معارضة لبي مربرة في حديثه لـم علثمغت اهـل العلم !الى ذا_ك . الضف إسناد حدبثها ؛ ولان السنن لا نعارض بالرالي ، وتد روي عنها أنها ا.م زمارض أبا هريرة برأيها

نعل واحدة ، وهذا الحديث عند أهـل العلم غير صحوع ، لالـت
في اسناده ضعفا :
حدثنا أحهد بن عبد الله ، قال حدثنا أبي • قال حدثنا
 ابن عبد الله بن بونس ، قال حدننا مندال ، عن ليث، عن عبد الرحمان بن القاسم • عن أبها . عن عائشة . فالت : ربها النـطع شّسع رسوال الله - ملى الله مله وسلم - فمشى فني النعل الواحدة حتى يصلع الاخرى

وحدثا احمد ، ثال حدنني أبي ، ثالى حدنّا هحهد بن
 مسلمة الإمنبي ، قال حدثنا عبد الله العمري ، عن أبهد انسه ;'أى سالم بن عبد الل يدشي ذي نمل واءدة - :مو يملع الاغرى. كــال وأخبرنا عبد الله بن مسلمة التعنبي ، مال حدثنا
 المقصورة ، عْن معهد بن عمر بن علي بن أجـي طالب ع عن أبيه ، أن عليا كان يهشي في الinل الواحدة ، وهذا مناه - لو صe - أ;هـ كان عن غرورة ، أو كان يسـر أ نحو أن يصلم الاغخرى ؛ لا أنه أطلى ذلك - واله ألم ، ولاحجة

ذ سلوم • عن ابن عون ، عن عحهد بن سـبوين ، أنـهـ قـال : لا خـوة واحدة - يهني بهشي فـي نهـل واحدة . وأخبرنـا عبد الر حهان • حدثًا علي ، حدثنا أحهد ، حدثنا سمحنون • حدثنا ابن وهب • قال أخبرني أشهل بن عن عبد الله بن عين • عن ءحهد بن سيرين . ال : لانوا أكر هو أن يهشي الرجلى في النمل الواحدة ویتولون ولاخطوة. وتــد ذكر عيسى بن دينار من ابن القاسم • عن مالك ، أنــ سئل عن الذي ينمَطع هُسع نمله - وڤو في أرض حارة 12) ـ هل
 هال أبو عمر : مذا هو الصحيع من الفتوى ، وهو الصحيح

(1)


$$
\begin{aligned}
& \text { والتاريـغ الـ } \\
& \text { (2 }
\end{aligned}
$$

حديث موفي عشرين لابي الزناد

مالك ، عن أبي الزناد ، عن الاعرع ، عن أبي "ربرة، أن رسول زليبدا
(1) أ
 عن القول ؛ والمینى فبه - والله أعلم - : نفضيل الهینى على أليسرى بالا كـرام . yí ترى أنها للا كـل دون الاستنجاه ، فكذله

- (2) (أ

حدثا عبد الله بن محمد • تال حدثنا عحهد بن بهـشر •


 البذار ي وابو داود

عبارة ( والمنى فه . . . الغ و واغ


حدْثنا عبد ا!وارث بن سـفيان • Bال حدثنا قاسم بن أهعغ، قال





 (1) ( 1 (إكن مال أبو عمر . هن هشى في زمل أو فف واحدة ، أو جدأ


 أدب رسول !الله ، وامتشال أمره - صلى اللهه عايه وسام - .

11 ني سن ابـي داود ( بإبامنـم ) -



ثال أبو عهر : روى جابر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم -
 الراكـب ، أو لا بزال راكـبـ ما انتهل

وروي عن ابن عباس أنه هال : من السنة !ذا نرع الرجل


بعملي ف-مي نعليه .
وروي عن قتادة (1) . عـن أنس ، أن نعل النبي - علبه
الـسلام -
وحدثنا هبد الوارث ، تال حدثنا كاسم . مال حدثنا محعــد





حديث حاد و عشرون لابي الزناد
.


 النظريت !ید أ, 11) وردها صاثا من تهر

أما تواله : و كلد ر:ى هذا الدعنى بألناظ رختلنة ، فر وى الاعرع عــن أُي
 -

ور وى ابن سير نن • عـن أبي هريوة ، =ن النبي - صلى الله عليه وسملم - : لا تلقوا الجلب


 البغاري وهسا-1 انظـر الزركاني علمى الموطا 840/3.



 حديث نانع . وذكـر نيحيى وغيزه هـن ذالك مـا وعنما هنالك . وستزيذ المعنيين ههنا بيانأ من قول أمحابنا وفيرهم - إن شاه الش
 أحد (1) من الجلب والسلع الها:بطة !!ى الاسواق ، وسواء هبطت من أطراف اللصر، أو من البوادي - حتى يبلغ بالمـلمة سوتها :




وروى عيسسى وأضمهغ وسحنون عـن ابن التاسم ، أر السلمة إذا تلتعاما متّلت واشتر اها اهبل أن وهبط بما !الى السوق :

 عرضت على الناس في الهصر ، فهشتر كـون فها ان امبوا : فان O

نتصت عن ذالك الثهن. لزهـت الالشتري : نال سعنون : وتال ليم غير ابن الاقاسم : يفسخ الجيع

وهـــال عxسى عن ابرس القاسم : يؤدب ملتقَي السلـع اذا
 أن

وتال عيسى عن ابن القاسم: ان فاتت السلمة. ;لا شي. عليه وروى أشهـ عن مالك ، أنـه كـره ان بغرع الرجل من
 من الثلقمي • ومن يبيع الحاضر للبادي ؛ وتال أشمب : لا جـاس بذلك - وليس هذا بهتلق ، ولكـنه اشترى الشي. فـي هو ضمه وروى أ:ـو قُرة تــال : قال لـي مالك : إني لاكره :التي الـلـلى • و'ن يبلفوا بالتلقي اردمة بره . فــال أبو صمر : ע أعلم خلافا في جواز خروع الناس !لمى البلدان في الامنهة والسلع ، ولا نرق بمن القربب والبهمد من ذلك في النظر • وإنها التلقي تلهي من خرع بسلمة بر بد بها السوت؛ , أا منا من تمدنه إلى مونیه فلم تتلق (z) .
( ) وراه : ص • ورآهـا : 2) تتلـو ، ص . تتاهاه : 3 و .


 لـم جذهب ، ردت اليـه حتى تبـاع في السوق ؛ وان كـان قـد ذهب ، ارتجشت منه وبهعت في السوق • ودفع اليه ثهنها : فال : وإن
 لتلقي السلع ؛ ولهس هذا باتتلقي . انما التلقي ان هعهد لذلك .
(1) أل أو عهر : أما مذهب ماللك والليث ومن كال بهثّل
 بأهل ا'اسوات • لثلا يقطع بهم مها له جلسوا عبتضون من فضـل الله : فنهى الناس أن يتلقوا السلع التي يهبط بهـا اليهم ، لان ذلك فساءا =ليمم

وأما الشافمي • فمذهبه في ذلك أن النهي ! إنما ورد رنا] جصاحب السلع ، لثلا یبخس في ثهمن سلمنه .
 السوت : وتد روى بمثل ما قاله الثانمي خبر محيع بلزم الهمل به:

حدثّا عبد الاله ?ن هحهد ، قال حدث̂ا همهد ج-ن , قال حدثنا ألبو دأود . قال حدئنا أيو نوبة الربيع بن فافع • قال حد ثنا عبيد !!له جن عهر ن $=$

(1) اذا وردت اليسوت

قال أبو عمر : هذه الر واية عن ابن سيرون تبين ما رواث عنه هسُام بن حسان • عن أبي هريرة . هال : قال رسول الله



قال أبو عمر : البانع ، لثلا وتناتض الحديئان : وهو جاتز في اللانة أن يتصده وإن لم يذ كـره !!لا بالیعنى ؛ وقد روينا صن حد بث هشام زصـ؛ كـها تال أيوب - وهو الصواب ، وما غالفه فليس بشه، . وتال أصحاب الشانعي : تغسهر النهي عن التلفي : أن بخرع
 فلم

1) انظلـر سنـن أمي داود $141 / 2$.

وأهـا أو حنيغة وأمحابه، فالثهي عن تلمَي السلع عندهم انها هو هن أجـل الضرر ، فان لـم يضر بالناس تلقى ذلـك لضيت الهعيشة ، وحاجتهم !!

وهال أبو جعفر الطحاوي لما جمل رسول الله - ملى الله عليه وسلم - الخيار في السلمة المتاعتاة !دا هبط بها !لى السوق.


 وقال ابن خواز بنداد : الـبع في تلقي الـّلع صحيع على تــول الجميع • وإنها الخلاف هو ا"ن المشتري لا يغوز بالسلمة. وششر كه فيها أمل الاسواق- ول خيار للبانع ، أو ان البانع بالحيار .

ثال أبو تمر : مـا حكاه ابن خواز بنداد عن ا!بمـيع فمي
جواز البيع في ذلك مع ما دل عليه الحديث، هو الصعهع؛ ل 1 . حكاه سدحنون عن غبر ابن القاسم - انه يغسخ البيع، وبالها التوفيق. وكان ابن حبيب يذهب الى فست البيع في ذالك . فـان لم يو جد لبانُع • عرضت السلمة على أهل الاسواق واشتر كـوا(1)
واشتر كوا : م • فاشتر كوا : لـ ت

فيها ان أحبوس ا11 : وان أبوا منها . ردت على مبتاعها - !!ى

 راتبون في الاسوت . 121| ولم يغسن فهه البيع حدثنا سميد بن نصر . ثال حدثنا تاسم بن اصبغ • كال حدثنا محهد بن وضا • قال . حدنا أبو بكر بن أبي شيبة . هال حدثنا ابو أسامة ، عن هشام ، عن محد ، عن أبي هريـرة.
 منه شينا ناشتراه . زصاحبه بالخيار إذا أنى السوت

 ذكر الحسن بن علي الحلواني بالى : حدنا ععان : قالـ


 عندي خهر منه . ومال مالك : معنى ذللع الركون •

قال مالك : تفسبر گول رسول الله ل ب بع بمضهـم على

 بششرط وزن الذهب" ويتبرأ من الميوب . ومـا أشبه هذا مها ععرف ج-ه أن البانع فـد اراد مبابعة السائم ، هذلك الـني نهى
عنه - واللاه اعلم .

ثال مالك : وy بأس بالسوم بالسلمة نوتغ للبمع فوسوم بها غير واحد، كال . ولو ترث الناس السوم عند اول من tسوم بالسلمة ، اهذت بشبه الباطل من الثمن ، ودخل ملى الباعة في سلعم الدكروه والهرر : قال : ولم بزل الامر عندنا على هذا (1). هال أبو ممر : أْوال الندا. كلم في هذا الباب متقاربة الدمنى ، وكلمه گد اجموا على جواز البع فههن يزيد ، وهو






1) انظر المولا م 176 .


, أجهع

 (1) 1




 ":ـدل على أزهم مـرادون



 12 11
 عاصيا ؛ أمره بالتوبة والاسنغنار ، وان يعرض السلمة على أخيه الذي د خل فـها عليه ، ه-إن أحبها أخذ

قال أبو عهر : لا أدري و جها لانكاره أن براد جذلك البيع. (1)

 بعت بهعنى צمت : وأي ضر ورة بنا !الى هذا - والهعنى فبه واضن على مـا قال مالكث وغهره . وباباله الهون والدو فيت وأمهـا قوله : ل تناجشوا ، فقد مضى القول في معناه عند
 الله عليه وسلم - انـه نهى عن النجشل . ولا تختلف الفتها. ان
 وهو لا ير يد شراها . ليمتبر به من أراد شراهها من الناس . أو
 واختلنوا خي مذا البيع • (2) متال مالك : من اشترى سلمة منجوشة ، iهو بالخيار إدا علم • وهو عيب من الميوب ! و هـذا
-


تحصيل مذهب مالـكَ عند الهصربين والمراقيين من أهحابه ذهـر ذلك ابن خواز بنداد وغيره عـن مالك ؛ وتال الشافمي
واو حنيغة : ذالك مكروه والبيع لازم

وتال ابن حبوب: من فعل ذلك جاهلا او جبترنا، فسخ البيع إن أدرك قبل ان ينوت ؛ !الا ان يعب المشتري ان يتمسه
 بده . كانت عليه بالةتهة : وذلك إذا كان البائ هو الذي دسه. أو 5 ان المططي من سبب الباتع ؛ وان



 البادبة واهل الترى ، فأما أهل الهدائن من أهـل الريغ ، فانه ليس بالبيع لNم باس مهن برى أنه بمرف السوم ؛ الا من كان
 في البدوي بـدم فبسأل الحاضر عن السعر ، أكره له أن يخبره:



له. فلا بأس؛ هذه رواية ابن القاسم عنه . ثال ابن القاسم: ثم فال جهد: ولا يبیع (1) مصري لمدني ' ولا مدني الهري، ولكن جشير علهه. وقال ابن وهب عن مالك : ע آر أن يبع الحاضر للبادين و Y Y Y ل القرى : وهـد حدثنا خلف بن القاسم ، مال حدثنا احد ابن عبد الله بن محهد بن عبد المومن، مال حدثنا المفنل بن

 حاضر لباد ـ مـا تفسهره ؟ قال : ע بيع أهل العرى لامل البادية
 ولم يقدم مـع سلمته ؟ مال : y بنبغي له . البادية ؟ مال : أهـل العمود . كلت له : القرى المسيطونة
 نواحي الددينة المظيهة ، غهدم بمض أهـل نلـك القرى الصغار
 إنسا معنى الحدهث أهل العود .

وروى اصبغ عن ابن القاسم نهـن فمل ذالـ من بيغ الحاضر للبادي • أنه يغسغ بهعه : و كـذلك روى عهي منس من ابن العاسم كال : وان فـات . فلا نمي عله (3)

وروى سحنون • عن ابن التاسم أذـه يهضي البيع ؛ فـال
-حنون : ونال لـي غير ابن القاسم انـه هرد الببع • وروى ستحنون وعيسى عن ابن القاسم أذهي بؤدب الحاضر إذا بـاع البادي • قال في رواية عيسى : إن كـان معتادا لذلك

وروى عبد الملك بن الحسن زونان، عن ابن وهب ، انه
لاءؤدب - عالما كان بالنصي عن ذلك أو جاهلا
كال أبـو عمر : لـم بختلف فول مالك - والله أعلم - فـي كراهوة بيع الحاضر للبادي ، واختلف توله مي شــراء الحاضر للبادي : ْمرة الى : لا بأس أن يشتري له ، ومرة تال : لاهشتري لـه ولا يشور (1) علهه . . ذكر ذلك فــي كـتاب السلطلان من المستخرجة ، وبه قال ابن حبيب ؛ قال : والبادي الذي لايمعع له الهاضر هم أهل العـود ، وأهل البوادي والبرادي مثل الاعراب : قـال : وجا. النهي في ذلك إرادة أن بصهب الناس غرتم • نـم ذكر عن الخزامي ، عن سغهان • عن أبي الزبير ، عن جاءم • أن رسول الهـ طلى اله علوه وسلم . ثال : لا يبع حاخر لباد . دعوا الناس يرذ الله بمضهم من بعض (2) . فـال : فأما أمـل الترى

2) الهر جـه اليهتى فـي السنن العبرى 367/6 .

الذين بهرْون انمان سلمهم وأسواقها . فلم يمنوا بهذا الحدهث : قال : فاذا باع الحاضر للبادي ، فسن البي ؛ لان عتده وتع منهيا عنه . مالفسْغ أولى بـه .

قال : و كـذلك أخبرني أهبغ • عن ابن التاسم ؛ قال عبد الهلك بن حبهب : والشراه البادي مثل البيع • آل نرى إلى توله عليه السلام : لا يبع بیمنكم على بيع بمف، إنها مو: لا يشتري
 (لبدوي ، ولا يبع له ؛ ولا أن ببهث البدوي الى الحضري بمتاع اله فهبيعه لـه الحضري • ولا بشير عليه في البيع - إن قَـم علبه هال أبو عمر : هال الليث بن سمد : ل يشدر الحاضر على البادي • لانه اذا أشار عله، فتد باع له : لان ثأن أله البر البادية ان يرخصوا على أهـل الحضر ، لقلـة معرفتهم بالسوق : فنهـى
 ان بيتاع الحاضر للبادي ، وأهـا أهل القرى ، ملا بأس أن بهع الم لـم الحـاضر .

وتال الاوزاعي : لا بيع حاضر لباد ، ولهـن لا باس ان -هخبر• بـالسعر

وكال أبو هنهة وأمقابه : y بأس أن يبع الماضر البادي' ومن هجتهp ان هذا الحدهث تد عارمه فوله - صلى الله علبه
11) وسلم - الدين النصرهة لمعل مسلم

ولال الشانعى : Y ببع حاضر لباد • فان باع هاضر لباد فهو فـام اذا كان عالما بالنمي ؛ وبجوز البيع ، لقوله - صلمى الله مليه وسلم - : دعـوا الناس رزق الله بعضصم من به-ض
 العاضر للبادي، إنما ثـو لالX يهن الـشتري فضل مـا بشتريه . و مو موانت للنهي عن تلقي السلع - على تأول مالك واححابه: ومخالف لذلك على نأوبل الشافعي في النمي من نلتي السلع ورنا لفنا صerec حدثنا عبد الل بن محـد . مال حدثنا محمد بن مهر • كال حدíنا علي بن حربه هال حدئنا سفبان ، عن أبي الزبهر ، صن جابر ، تال : تال النبي - ملى الله =لهه وسلم - : لا بیع حاضر لبـاد ، دعوا (2) الناس برزذ الله بمضم من بهض

وهدثنا عبد الله بن میعد • قال حدثنا معدد بن بهـر ،
 حدثنا زهمر ، قال حدثنا ابو الزبر • عن جابر ، هال : قال رسول الله - ملى الله عليه وسلم - : لا يبع حاضر لبــاد، ذروا الناس

برزة الله بمضم من بسه (1) .
وروى ابن عباس كال: نهى رسول الا ـصلى الله عنبه وسلمـ
ان بیبع حاضر لباد . ذكره معهر • عن ابن طاوس ، عن ابهه،
عن ابن عباس . وتال : آلت لـه : مـا يبع حاضر لباد \& قال . لا يحون لـه ستسارا .

وروى انس بن مالكك . عن النبي - عله السلام - هـالـ
y بیع حاضر لباد ـ وان كـان أبـاه وأخاه.
وفي مديث طلمة ين عبد الله أنه لال للاعرابي حهن تدم علهه بملوبة له عبیNR : إن النبي - مليه السلام - نهى أن هبع هاضر لباد , ولهن اذهـب الى السول فانظر من عباهول :
 محهد بن إسحأى . من سالم الدكي • ان أهراببا حدنه أنه ثدم بعلوبة لـه على طلحة بن عبدل اللـه - فذ

11 انظار سنن أمى دارد 218/8.

حدثنا عبد :لله بن هحمد . فال حدثنا محهد بن عهـر
 نجّع • عن هجاهد . قال : إنها ذهى دسُول الله - ملى الله عليه



فال ابن ابي زنجيع : وفال عطاه : لا يصلع ذلـك ، لالـن رسمول اللهع - عملى الاـه عليه وسلم - ذهمى عنه .

وحدثا عبد اللـه بن عحهد ، آل حدنّا محمد بن عمر ثال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفبان ، عن هـلم الخياط. سهع ابن عهر ينمي أن يبيع حاضر لباد . ثال عـسالم : وتال أبو .

大ال أبو عهر : من فسغ البيع من أهل الـلم في المناجشة وبيع الحاذر للبدوي • وبيت الهر. =لى بيع أخيه . ونحو ذلـك

 والثوري والشماضمي وداود و.حاعه من أصحابهم وغبرهم ، بذهبون


وكذلـك البيوع الهذ كورة المنهي عنها في الحديث الـذكـور في هذا الباب . واستدل من ذهب هذا الهذهب بأن النهي عن 3الك لـم يرد بـه نغس البيع • إنها أريد بـه معنى غير البيع -

 يبتاعون ذالك الوقت . فنهوا عن كل شـاغل يشغل عــن الجمبمة وعن كل ما بحول بين من وجبت علهه وبين السعي إليها . والبع وغيره في ذلك سواه : تالوا : ولا ممنى لفسن البيع • لانه
 قالوا : ألا ترى أن رجلا لو ذكـر صلاة لم يبق من وقتها إلا ما يصليها فهه ، كان عاصيك بالتشاغل عنها بالبمع وجاز بيمه ؛ عالـوا
 في هلاة . فتال له رجل : مد بعتك عبدي هـذا بألف . منال : تد تبلت صع البيع - وإن كان منهـا عن تطع صلانه. بالتول . وأما توله في هذا الحديت : ولا تصروا الابل والغنم ، فمن




العلسا. في اللهول بهذا الحديت ، فمنهم من ثال به . ومنهم من
رده - ولم بستعهله
ومهن الز به: مالك بن أنس، والشانعي، واحهد، واسحاق، وجهـور أهل العدهث : ذكر أسد وسحنون عن ابن التاسم انه


 ارى لاعل البلدان إذا نزل بعم مذا ـ أن يمطوا الهاع مــ ميشهم ، كال : وامل مصر عهشثم الحنطة هال أبو عهر : رده أبو حنبنة وأـهابه ، وزعم بعفصم انه
 !! إلرد الدعوى ، ولد روى أشهب عن ماللع نحو ذلك . ذكر العنبي من سماع أشهب عن مَاللع أنه سنل عن لول رسول الله ـ صلى الله ملهه وسلم ـ : من ابناع مصراة فهو بغهر

 علبه . ولين لم بكن ذلك أن اله اللبن بما املغ ونهن : قهل
 وليس بالووطا وע الثابت . و8ـد سـعته .

الز أبو معر : هذه روابة منكرة ، والصحهع من ماللع مـا
 جهة النعل • رواه جهاعة من أبي هريرة ، منهم: موسى بن بسار

 حدث مالــك . وحدثنا أحمد بـن تاسم بن عهسى ، كال حدثنا مبد الله ابن معهد بن حبابة، ثال حدثنا عبد الله بن معمد البغوي، كال
 صن محهد بن زياد، من أبي هر مرة، ثال: تال رسول الله - ملى
 ردها. رد معا ماعا من تمر .

وحدنا اححد بن كاسم بن عيسى ، نال حدثنا مبهد اللـه ابن حبابة ، ثال حدثنا البغوي • كال حدثنا علي چن الجمد ، كال حدثنا أبو بمغر الراذی • عن مهام • من ابن سهرین م عن

أبي. مريره تال : قال رسول الل ـ صلى اله عليه وسلم : من اشترى
 وحدننا سعيد بن نصر ، قالل حدثنا فاسم بـن أصبغ • مال
 حدننا أبو اسامة ، عن هشام ، عن ابن سهربن، عن أبي هريرة.
 بحرف . وزاد : Y سـراه - بعني الحنطة هال أبو عهر : أما توله في حديث أبي الزناد : ولا نمروا الابل والغنر. فمن ابتاءما - بريد مـن ابتاع الـصراة من الابـل الابل والغن . والهصراة هي المشفلة ، سمبت بمصراة لان اللبن صري في ضرمـا أباما حتى اجتمع و كتر . ومعنى صري صبس • فلـم
 تلـك حالها : وامل التصربة حبس الها. وجعهه . تتول الــرب : منه صرهت اللا. إذا حبسنه . وليس هذا اللفظ مسن الصرار والتصرير : ولو كان منه، لكانت مصرورة y مصراة : وإنها كهل
 (والشاة) (1) الحانل: الكثهرة اللبن . المنهية الضرع: ومنه فهل :
-جلس هافل ومحتغل - !ذا كـثر فيه القوم وهذا الاجديث أصل في الثلهي عن الغش . وأمل 'یهن دلس عليه بعيب ، او وجد
 عله بالمديهة في اللرد بالمووب. كلهم يجعل حديث الهصراة اصلا في ذلك

وأها استمهال الهديث في الدصراة علــى وجهه ، فـختلف

 واختلف الذين أبوا ذلك. غعال منمر تاكلون: ذالك خصوص
 فيه للمشتري حظ ، لان بمضه حدث فــي ملفه فهو غلة لـه : وذ كـروا توله - صلى الله عليه وسلم - الغراع بالضهان ، والغلة بالضمان . تالوا : والفلة والكسب لW كان عند الجمدع بالضهان . كان رد الصاع خصوصأ في المصراة .

أخبرنا عبد الر حـان بن مروان ، قال اخبرنا الحسن بـن بحهى • نال حدثنا عبد الله بن علي بن الهارود . قــال حدثنا

 ;استغله ثم ظهر منه على عیی . ـ صلى الله عليه وسام - فتضى اله :رده : ;قال البانع : با رسول البه ه إنه قد أخـذ خراجه . غتَال رسول الاله - صلى المه عليه وس م ـ : الخراع بالضهان

اخبرنا أحهد بن عبد الاله بن هحـد - قرا. 0 مني عليه أن المههون بن حهزة الحسيني حدنمر ، فال حدثنا الطحاوي فال حدئنا المزني • قال حدنـا الشافمي • مال أخبرنا مسلم ج-ن خالد. عن هشُام بن عروة. عن أبيه. عن ثائشة ـ نذكــره سـو! وأخبرنا عبد الرحـان بـن مروان ، نال أخبر ني الهسن ابن يحيى القلزهي ، قال حدثنا ابن الجارود ، قال حدثنا عبد الل؛ ابــن هـنام • قال حدنتا :حيى بن عـعيد • عن ابن أبي ذنب • هال حدثني مخلد بن خغاف . عـن عروة . عن عانششة . عرـ النبي - هلى الله علبـه وسلم - قال : الخراع بالضهان (2) 1 1



وترأت على عبد الو'رث بن سفيان • أن فاسم بن أصبغ حدنیم. قال حدنتا محدد بن إسـاعيل • وأبو بحىى (1) بن ابي مسرة ، قال حدنتا مطرف بن عبد اله . تال قاسم : وعدثنا اجحد
 فال حدنتا مسلم بن خالد . عن هشام بن عروة . عن أبيه • عن الْ عائشة. أن رسول الل ـ صلى الله =اليه وسلم ـ تال: الحُراع بالفهان وفي حديث احهد بن حماد . أن رجلا اشترى غلاما -
 ثقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الغلة بالضهان . وحدثنا عبد الوارث . حدثنا خاســم • حدثنا بیر . حدثنـا مسدد . حدتنا يحیى • عن ابن أبي ذدب • عن مخلد بن خفاف ابن ايها. ، عن عروة ، عن تائشة . عن النبي - عليه السالم قال : الخراع بالضمان

وقال منهم آخرون : حديث اللصراة منسـوغ ككا نسخت
 بأن قالوا : العلها. لم يجعلوا مديت الیصراة أملا بقيسون عليه
$\square$


ولد الجارية إذا ولدت عند الـشتري. ثم 'طلع على ءیب : لانهم اختلفوا في, دلك : مقال مالك يردها وزلدها على البانع

ومال الشُافمي : يحبس الولد لنغسه، لانه حدث في ملكه
 المشتري في الهلبة الاولى • لان اللبن يحدث بالساعات ؛ زهـد أمر في هذا الهد:ث جـد ما حدث من ذلك في ملك المبتاع . وهذا بعارخه توإه - صلى الاله علهه وسلم - الغلـة جالهنهان • oلali لم يجملوا هذا الحديث أهلا پقهسو ن علهه . هذه جهـله ما اعتل به من ر ومهن رده أبو حنهعة وأمحابه . وهو هديث مجتمع على صحنه
 .هـن السنن التي ردها برأهه . وهذا مها عيب عله - ولا همنى لانكار ثم ما أنكروه من ذلك : لان هذا العدهث اصل في نفسه. والهعنى فه - واله أعلم ع على ما قال أهل العلم: أن لبن المراة لها كحان مغهبا لا بو قف على مسة مقداره . وأهعن الخداعي في في فيهنـه . وفلة ما طرا منـه فـ ملك الـشتري و تسثرنه .

$$
\text { نلوا : م • كال : } 3 \text { ث . }
$$


 فبه مثل ذلك؛ 'لن الجنين لها أهكن أن بكون حيا، فتكون فيه الدية ، وأكن أن اله - صلى الله علبه وسلم - حصـه إله بـا حد فمه وانغق العلـاء على الaّول به مع كولم إن في الطفل الحي


 كا'ا'مرابا وما أشبها - والله أهلم -


 حدثنا مبد الوارث بن سغوان. مال حدمنا ثاسم بن أهبغ
 حدثنا المسمودي • من جابر ؛ وعن أبي الضحى • عن مسروق •


كال : تال عبد الله بن مسهو: : أشمد على الصادق الدصدوق
أمي القاسم - صلى الله علمه وسام - أنسه فال : بهـا
خلابة . وy تحل خلابة مسلم

حدثنا سعهد بن نصر • وعبد الوارث بن سفبان . تالو حدثنا
 ابراهثم بن حمزة . فالم حدثنا عبد العزيز بن هحهد ، عن عبيد الله بن عهر • عن أبي الزناد . عن الاعرع ، عـن أبي ڤرهرة .
 محغلة . فله ان ر

و كذلك رواه ابن الهبار و ع عن مبي الهه بن عدر • عن أبي الزناد • عن الاعرع ، عسن أبي مريرة . عن النبي - ملمى
 باعnl ، ناب ماحبها بالخهار ثلأة ألام ؛ من تمر . . لم بقل : لا تصروا الابل والغنم ، فهن البتاعها ؛ ول



تال أبو عمر : بهذا الحديث استدل من ذهب (1) !!ى أن
 احتع من ذهب الى ذلك من متأخري الفتّاه . . وفال فان كـانت أكثر من واحدة . رد ماعا ءـن كـل واحدة، وسواء في ذلك الناةة والشاة ـ تعبدا ونسليها - والله أعلم

وقد اختلف المتأخرون من أهعابنا وغهر مم فيـن اشترى مهنات بصفقة . فبعضم تال بها ذكـرنا . وبعضم قال : لا يرد
 بلده ؛ وأظنه ذهب !!لى ما رواه ابن جريج ، عن زباد بن سعد. عن ثابت مولى عبد الرحمان بن زيد ، سـع أبـا هربرة بتول قال رسول الله - صلى الله ملبه وسلم - : مـن اشنرى غنهـ مصراة فاحنالها ، غان رضيها أمسعما ؛ وان سخطها، ففي حلبـا ماع مسن نهر

ذكـره أبو داود ، عن عبد الله بن مخلد . عن مكي بن
 عمرو • حدنّا مكي ، اخبرنا ابن جرئع • اخبرني زياد ، الـن
 18) انظر سنن الي داود 842/8.

ثابتا مولى عهـد الر حهان بن زبد . أخبره أنه سهع ابـا هريرة
فال : $ا$ ال رسول الله - ملـى الاله علهه وسلم - فن
قال البخاري : وحدثنا بحبى بن بكهر • حدثنا اللهث عن جمغر بن ربيعة . عن الامر ع ع عن أهي هربرة ، عن الني - ملى الله علهه و-لم - تال : لا نصروا الابل والفنم ، فمن ابتامها بعد • ظإنه بخير النظلرين بعـد أن يحلبـا : إـــ رضيها
 حدبث مالل سواه. . و شو محتهل للتأوبل ومن استههل ظواهر Tثار هذا الباب على جهلتها لم بغرق بين شاة وعنم ، ولا ههن ناتة ونوق فــي الصاع عها ابتامه مـــا ضهن من ذلك ودلس علبه به - والله ألم والاكهن من أحمابنا وغهر*م يتولون !! عن الشاة الواحدة الدصراة ، أو النالة الواحدة الدهغلة ؛ واحتجوا بروابة عكر.ة ، وأبي حاله • وخلاس بن عمرو • وابن سهرين • كلهم يةول : من أبي ڤريرة ، عـن النبي - علهه السلام - : من اشترى شاة مصراة او نمجة مصراة .

1) النظر صحيع البلاري بشرع فتع الباري 270/6


حدثنا عبد الله بن محـد ، فال حدنّا محهد رـن بكر . ثال حدثنا أبو داود . فال حدنا موسى بن اسهامهل . تال حدنا حـاد . عن إووب. وهُّام • وحبهب • عن محمد بن سيربن. عن


(1) طعام لا -هرا.

هكذا رواه جماعة في حدهث ابن سيربن وغيره. عن ابيو هريرة : شاة دصراة وبمضهم بتول في هذا الحدثت : لا سـراه.
 حاعا من طمام لا سمهرا. ثال : يتول نـر؟ (يس (2) ببر

وعدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا فاسم بـن أصبغ .
مال حدثنا معهد بن الهينم أب-و الاحوص • ثال حدثنا الحنيني • عن داود بن لكهس • عـن موسى بن بسار • عـن البي ڤربرة ، ثال : ثال دسول الله - ملى اللـه علهه وسلم - : إذا اهترى الهـ أحد كم الشاة المصراة . اهو بخير النظرين بعد ان بحلبها: لان رضيها أمسـعا . وإن سخطها ردما - وماعا من نر (1)

وكـلك رواء الآعنبي • وابن وهب • عن .اود بن تمس • =



وأما الaديث الهذكور فبه ماعا من طسام . فأخبرناه مبد الر حمان بن مر وان . هال حدثنا الحسن بن بحيى ، تال حدثنا ابن الجارود ، ثال حدنتا عبـد الله بـن هاشم . تال حدئنا رو ابن عبادة، عن شمبة. عن سيار . عن الشُمبي ع عن أبي هر يرة.
 , ول تناجشوا : ولا تبايعوا بالهلامسة . ومن اشترى منكم مخعالة

فكر las l فلهردها وليرد معh ماما من طلعام
, أا أتاويل الفتحا. في هذا الباب. نیال ابو حنينة وأمحابه:
المحنلة عندنا وغيرها سواه ، ومن اشترى عنده وعند أهعابه شاة مصراة محلب لبنها ، لم بردها بمهب • ولكنه برجع بنتصان العيب : وتالوا هذا الحدث فمي الهراة منسوخ ، واختلفوا فهــا




1) الآبة ، 180 - سورة النعل .
 وإذا أززمناه في ذمته ماعا من تمر ، ك.ان الطعام بالطعام نسهثة ه. ودبنا جدين . وهذا كله منسوخ بها ذكرنا .

وأكثر وا من التشْيب في ذلك - بعد إجماعم منسوخ كها زسخت المتوبات في الهرامات - بأكثر مـن اليثل في مانع الز كاة : أنها زؤ خذ منه مع شطر ماله . وفي سارق التهر هن غهر الجرين غرامة مثليه ، وجلدات نكال ، ونحو ذلك . وتال ابن أبي ليلى • ومالك . والثافعي • والثـوري : هو بخير الذظرين إذا احتلبها وو جد حلابها بخلاف L. ظمر : :ان ردما. رد معها طاعا من تمر ؛ ولا برد اللبن الذي حلب -
 الصاع هن عهشُم حنطة أو غهر ها . تالوا : وإنها تستبين الهصراة
 اللبن في كـل موة عما كان (علهه) (1) في الاولى . وتال مالك : !إها غختبر بالحلاب الثاني ، ظاذا حلب ما چملم أنه غـد اختبر ها



وقـال روي عن زيـد نـ الهذ يـل في زوادر تنسب اليـه

ظان شاء ردها ورد میا صاعا من زمر او نصف ماع من جـر :
قـال : وان اشتر اها وليست بسحفلة فاحتلبها . فليس لـه أز



ال أو عهر : تلخيص اختلان الفتهاه في هنا الباب أن
نتول : تال مالك: من اشترى هصراه . ناحتلبها ثلاثا ، نان رضمها .
 قـوت ذللك البلد ـ تهرا كان او جـرا أو غيـر ذالث . وبهه فال الطبري : وتـال عيسى برـن دهنار في مذهب مالـك : لـو علم مشتري الهصراة أنها مصراة باقرار البانع ، فردها تبل أن يحطبار
 -

ثال ابـسو عهر : هذا مـال خلاف فهه ، قـال عيسى : ولـو

1 فـ المعغلة : م • بالمهفلة : ق ث

من تمر الحلبة الاولى ؛ ولو جاء باللبن بعينه الذي حلبه . لم يقبل منه والزمه ضرم الماع : ولـو لـم يردما للملبـة الـا الثانيـة وظـن أن نص لبنما كان من استنكار الموضع مهلبما ثالثة . فتبن له صرما فأراد ردما، فانه يحلن بالله مـا كان ذان ذلك مـن رضى • وبرد مسا المـاع الـني أمر بها رسول الله - صلى الله علهـه وسلـم

واختلف الهتأخرون من أمحاب مالك على التولـن اللذين تدمنا ذكـرهما في مشتري عدد من الغنم ، فوجدما كـلها هصراة؛ فبمضه تال : برد عن كـل واحدة ماعا من نـر ، وتال بمغهم:
 بثن اللبن ولا كيهنه .
 تمر لا هـرد غهر التمر : وكـذلـل لـال ابن أبي لهلى • والليث ابن سعد ، وأحهد ، واسحاق ، وأبـو عبهد ، وأبـو تور : وبجي•
 وقـد دوي من ابن أبي لهلى • وأبي بوسف أنهـا مـالا : بعطى مaعها كهـة اللبن .

-

بنعصابـن العهب
لال أبو عهر: سوا. عان اللبن الـحلـوب من الهصراة حاضر؟
أو فأبا لا هرد اللبمن وإنها يرد البدل المذكور في هذا الحديث ؛
 غير ما أمر به ؛ و مو ذه لا بجوز خلافه إلى القباس ، ومعلوم أنه y يستبهن أنها مصراة !لا بالحلبة الثانية ؛ وإذا كان ذلك كذلك ،
 مثله . خالفوا ظلاهر الخبر إلى القِياس وذلك غهر جاتز • وأا أصحابنا . فهزعمون انه لو رد اللبن، دخله بيع الطعام قبل ان بستومى؛ لانه كأنه لد وجب له الصاع (تمرf) (1) . فأخذ فيه اللبن وباعه قبل أن يستونهه ؛ ويدخل تولهم : یمطي بدل التمر ماعا من قونه وعيشه، وبالله التوفيت علمة (تمر) ) ــالماك في م • نابتة نى 3 ت

هال أبو عمر : جعل العراتمون والشانعي هدهث المصراة من رواية ابن سيرين • ومحهد بن زباد . ومن تابعهها عن ابي
 لا لعون اهك لا حد فبه، وانها مو ملى ما شرbه المتبايعان مها بلهت وهعرف من مدة اختهار مثل تلك السلمة! وحجته في ذلك: مبوم كولـهـه - صلى الله عله وسلم - : إلا بيع الخهار, وكد یضى القول في

الخهار مـهد في باب نانع - والحـد لله رب العالمبن .

حديث ثــان وعشرون لابي الزنــاد

مالـك • عن أبي الزذ.اد ، عن الامرع • عن أبسي صريرة .
ان رس-ول الله - مـلى الله عله4 وسلم - تال : (1) اذا تو
(2) ألهدك

 شُوو خنا ، !! فهها حدثناه احصد بن عُمد، عن أحهد بن مطرفه عن شبيد الله بن تحبى ، عن أبهه ، فانه قال فيه: فليجمل في أنفه ما.


العزهز ، عن التمنبي

النغه منـا. (18 ، وكـذالك رواية ابن جـهر ، ومعن • وجماعه عن

هذا
 2) الدوطأ رواية يعوى م 23 - 24 - عديت (32) والهديت اخرجه

البغاري نـى الصمهـع •


 فايجبعل في انْغه مـا.

ونال، إبو خلوفة الفضل بن حباب الثاضي البصري • عن
 بمنى واحـد والـراد مiهوم ؛ وروالة ورثـاه لهذا الحديث عن ابي لزناد كدها روى بحيى عن مالك ـ لـم يعل مـا. . قرأت على عبد الله بن محهد بن يوّسـف . ان عبد الله
 بدر الباملي، كال حدنا رزة الله بن موسى، ثال حدنـا شبابة. أـال حدنتا ورقـا. بن عمر البثشعرى ، من أبي الز نـاد ، عن الاعرع • عن أبي هريرة . عن النبي - صلى الله عليه وسلم ألم فال : إذا احدكم نوضأ فليجهل في أنغه ، نـم بستنر . كال ابو عمر : في مذا الحديث الامر بالاستنار باللا. مند الوضو.. وذلك دنع الها. بريع الانغ بعد الاستنشاق ، والاستنشاق اخـذ الها. بريع الانـغ من الكغ ، والاستنار دنعه : ومحال ان ان الوا
 فافم ؛ وعلى مـا وصغت لـك في الاستنشالى والاستنثار ، جمهور


وا-مشّر جمعني واحد ؛ وذلك إذا قذف هن اننه ما استمشت مٌّل الامتخاط ، ويةlال الجراد نترة حوت .'ا تذن ره هـن أنفـه :
 أن :جمل يسده على أنهـه ويست: غ:ر أن يضع يده على أنفه ع فأنكر ذ!لك وكال : إنـا يفعل ذالك الجهار ! وسنّل مالك عن الهذهنة والالستنار هـرة أم موتين أم
 مالـك وجميع أصحابه ان يتهضهض ويستشر •ن غرثة واهـدة قال أبو عدر : المـا لفظ الاستمشاق ، فلا يكاد يو جد الامر
 المتَلهي • واسده لقهط بن صبرة . وبو جد ان رسول الله - ملى الله عليه وسلم - تدضهض واستمشت من هدهث عثهان • وعلي وعاءثة ، وغير مم من وجو•

وأنا لهظ الاستمنار ، فـغفوظ الامر به من حدهث ابن عباس • ومن طريق أبي هر برة من زوابة أبي ادربس الفولاني • والاعرع • وميسى بن طلحة ، وغهر مم ع عن أمي هرعرة : ومـد ذكرنا خبر أبهي ادريس الخولاني فـي باب ابن شنهاب رهن كنَابنا مذا . وذكرنا مناك الحكم في الاسنجهار وما للعلهاه في

دلك مـن الو جوه والاختهار (1) : وذكـرنا أواللم مـي ال'ستنتار



 حدثنا بحيى بن سليم • عن إسماعيل بن كهر ، عن عام بن لقيط.

 ور واه الثوري • عن أمي ماشم • من عامـم ـ باسناده مثاله . و:واه ابن جريع ءن السهاميل بن كثبر - باسناده مثله حدثنا عبد الوارث بن سفبان ، قال حدنا هاسم بن أمبغ .






الله وذك أمي ذلب كال رسول
(1) بالفتي-ن

و هدثنا عبد الوارث


 وسلم - : اذا استشنشتت فانثر ، واذا انتجهرت فأوتر
 السهاعهل • تال حدثنا نمهم • قال حدثّا ابن الهبارث . قال أخبرنا هعمر • عن همام بن منبه ، عن أُبي ڤريرة • عن النبي - صلى الله علهه وسلم - قـال : اذا تومأ أهد كـم




كال ابو عمر هذا ابهن حدهت في الاستنشال والاستنغار • وأصعها إسنادا : وأجم اليسلون طرا أن الاستنشاق والاستننار
 واختلفوا فهـن تـرك ذلـك نـاـيا أو طامدا . فمعان أحمد






واما مالك. والشافمي، والاوزامى، واكثر أل الملم، ظانیم


 والاستنشال . ومسع الاذنهن مستو مبا مسهدا بملله : وأوضهنا وجوه
 أحهام الاسنجهار والاستنجا. بالاحهار فی جـاب ابن شماب
(1)

أبي لدريس من كـتابنا هذا (2) والحهد لله : والني يتحصل من
 مندوب اليه سنة ! وْد تابع مالعا ملى هذا جهاعة كد ذكرناهم في بـاب ابن شهاب ، عن أبي إدر هس (من هذا العتاب) (1) ؛
 والحمد لله، وتد كان ابن عمر يستخب الوتر في زجمهر نهابهـ وكانان يستممل العموم في ثوله - صلى الله عليه وسلم - : ومن استجهر فلهونر • فكان :ستجهر بالاحجار ونـرا ، وكان بجهر نـابه ونــرا - تأسها بالنبي - صلى الله مله وسلم - ومستعملا عـوم الخطاب - والله الونق للصواب ولد جاه في الانر (8) المرنوع : أن اله وتر هحب الونر (4)-







حديث ثالث وعشرون لابي الزناد


الحد كم من نومه ، ثليغسل بهـ تبل أن
هان أهد كم لا هدزي أين دانت بده (18
لم تختلف الرواية عـن مالك في حديث أبي الزناد هـذا في قوله : فلهغسل يده فبـل أن بد خلما بغير توتهت ولا تحدبد



الزناد سـواه .
وروى اللهث بــن سعد عـن جمفر بن ربهمة ، عــن عبد
 استهتظ الحد كـم من منام نالا بدخل بده في الاناه حتـــى وغسل بده او بغرغ غها . .
 بهـن الر وا

وجمله هو والذي ثبله عدهطا واحدا


و كذلك رواه عهار بن أبي مهار ، من ابي ڤريرة، ذكر حهاد بن سلمة ، عن عهار بن إبي عهار ، كال : سمهت الـا



 الله ملهه وسلم - بتــول

وكذاله رواية همام بن منبه ، عن أبي هر برة أهـا سوا.


 حتى غغسلما ، غانه لا بدري أين بانت بده و كـذلك رواه ثابهت مولى عبد الرحهان بن زبد ، من أبه

هر برة بغهـر نهديد .
 عن ثابت مولى عبد الر حمان بن زهد ، أنه أخبره أنه سـع أبا

انظر النعاية ( هر س) .
12

هو يرة يقول : قال رسول !!اله - صلى الله عليـه وسلم - : اذا كـان أحدكم نائها :ـم استيغظ مأراد الوضو.، فلا يضع بده في الازا. حتى يصب علـى يده . فانه ل لدري أبهن باتت يده واختلف في هذا اللفظ عن ابن سبرين : فروي عنه هذا
الحديـ عن !بي هريرة بغير توقيت ، كروابـة الاعـرع ومـن





حدثنا احهد بن سعيد بن بشر ، פـال حدثنا وهـب برـ مسرة . قال حدثنا أحهد بن ابراهمي الفرضي . مال حدثنا عمرو ابن محهد بن بكير الناقد . \%ـال حدئنا سغوان بن عهنة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وسعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : كال !ذا استّبتظ أحد كم من نومـه فــلا يغهس يـده في وضنونه ختى يغسلما :تلاتـا ، فزانه لا يدري حيث بانــت إ-ده . ورواه ابن أبي عمر : =ن ابن عهنة ، من الزهري • عن ابي سلهة بن عبد الرحهان • عن ابمي صربرة • ان رسول اللـه
. ملى الله علهه وسلم - كال: اذا استهظظ أحدكم من نوعه. فلا

 بـات فيه شـي، أثــد منـه

ورواه الاوزاعي عن الز هري باسناده مئله ، إلا أنـه نـال فهه مرتهن أ; :بلانـا : وروى مذا الحديث ابن لموعة . عن أبي الزبهر ، من جابر ، عن ابمي مربوة ، أذهه أخبره عن رسول الله - صلى الله علبه وسلم - كمال : إذا استهعظط أحد كـم من من مناهـ فلهغرغ على بده :ـلاث مرات ـ قبل أن يدغلما الانا.

وزواه محمد بن عمرو • عن أبي سلمة . عن أبي هرهرة .
 النوم • فلهفر ع على يده (1) من إنانه ثلاث مرات. فانه لا بدري أبن باتت بده . هـال گهن الاشجمي : ماذا جُت مهرالأكم هذا كيغ اصنع ؟ فتال أبـو هربرة : اعاذنا الله من شـر اك بافهن 1 وسـذلك رواه أبو مرمه • من أبم هرمرة .
$\qquad$
(1)

حدننا مبد الله بن محـد ، مـال حدثنا محمد بن الـن




 أهدكم لا بدري أهن باتت بده . واهن كانت نطوف بـده (1) هـي ورواه عبد الرحمان بن مهدي • فـال حدثنا معاوبة بن

 لا يدري أن باتت بـده ـ ـولـم هزد .

وأمـا رواءة إمي صالع وأبي رزبن لهذا الحدبت . نعدثنا سمعد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان ، تالا حدثنا ثاسم بن




 وكبع - 'م يذكـر ابا رزهن عع ا!بي مالح

وكذللك رواه عهسى بن بونس عن الاعمش - عن أبي
هالح • عن أبي هريرة ـ لم يذكير أبا رزين . ومال : (1) مرتين
أو ڭلاثا . ذكـره أو دواد عن مسدد . عن عبسى بن يونس (2)
وتد حدثنا عبد الوارث . تال حدنًا تاسم ، قال حدثنا ابن

أبي صالع، وابن رزين، عن أبي شريرة - عرنمه، مذ كـر الحديث كـــا
تقدم لو كـيع سواه . وذكـر أبا رزبن مع أبي مالل وهو محيع :
حدثنا عبد الله بن محهد ، كال حدثنا معمد بن بكر ، مال حدثنا ابو داود . ثال حدڭنا مسدد . قال حدثنا أبو معاوبة ، عن الاعهش ، عن أبي رزين • وأبي صالع ، عن أبي هريرة ، عال : تال رسول الله - مملى الله علبه وسام - اذا فــام احدكـم من اللهل ، فلا بغهس يده في الانا. حنى يغسلها ثلاث مرات . فانه
(8) بدري ابن بانت يـده

- (1

2 (8) نغس الهعدر .

وروى هذا الحدات سفيان بن عيينة . عـن أبي الزناد .
 ومو - هندي - ومم في حدهث البي الزناد . وأظنه حمله علسى حدهث الزهوي - والله أهلم

حدثنا عبد الوارث بن سغبان • كال حدثنا تاسم بن أمبغ .
 سفيان • عن الزهري • عن أبي سلـة ، من ابي هريرة ، قـال :

 يدري أبن باتت پده .

هـطا هـال حامد : عن سغهان • عن الزهري • عن أبي سلدة ، عن أبي هربرة - لم بذ كـر سعهد . . وكـذلك رواه تمتبة ابن سمد ، عن ابن عيينة ، عن الزهري • عن أبي سلمة ، عن أبي هرعرة - ولم عذكر سعهدا . ورواه الاوزامي ، عن الزهري • عن أبي سلهة ، من سعهد ابن الدسهب، عن أبي هرهرة من البي - هلى الله عله وسلم كـكـا تعدم ذكرنا له

وثد هدث به ممهر • عن الزهري هـرة . عن سمهد • عن

 لمـا ولكل (1) من ذكرنا من روانه في هنا العناب عن المي عربرة - وهو حدبث مجتدع على هجه عند امل النتل (وأما روابة ابن مهنة لهدهث أبي الزناء . نحدثنا عمد الوارث بن سغهان ، تال حدننا قاسم بن أصبغ • كال حدثنا ابن وظاع. ثال حدئنا حاهد بن بعيى ، فال حدثنا سغهان ، من أبي الزناد ، عن الاهرع، عن أبي هريرة. عن النبي - طلى اله مليه


حتى بغسالما نلاث؟ . فإنه Y هال أبو عمر : احتع بمض أصحاب الشانعي لهذهبم فـي الفرق بهن ورود الها. على الجاسة ، وبهن ورودها ملهه بهذا الحديث : وتالوا : أY نرى ان رسول الله - ملى الله اله مله اله
 وضونه أن نمون في يده نجاسة ، أمره بطرع الدا. من الانا. على بده لمغسلal ، ولم بأمره بإدخال بده في الاناه لوغسلها فه.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1 } \\
& \text { 2) }
\end{aligned}
$$

بـل نها عن ذالك : هال : مدلنا (1) ذلك على أن النجاسة اذا





 وبنحو ذلع من الـآثار • مع أمره بالصب على بول الاعرابي . ثال ابو عمر : أا لو لم بأت من النبي - ملى الله مله
 التأول ؛ ولكن تد جاء من النبي - صلى الله مليه وسلم - في

 في توله : اوانزلنا من السها. ما. طهورا) (8) . ـ بسني: لا بنجس هُم

- 1) (لا

- 

وتد أجمهوا معنا ملي أن ورود اللا. على النجاسة لا يضرء،
 او ربحه، فان بذلك محة قولنا: وعلهنا بكتاب الله وسنة رسوله اله






 علة احتباط خوف إمابته بها نجاسة ، وذلك أنهم كانوا يستنجون

 ذلك ندبا وسنة مسنونة ، ثال : اليد على طهارتها ، و'يس الشك
بعامل فهبا ، والها. ل ينجسه شيه - والله اعلم .

راند أجهع جههور الملهاه ملى أن الذي يبوت في سراوبله




بـل نهاه عن ذالك : هال : ندانا (1) ذلك على ان النجاسة اذا وردت على اللا. التلهل، أفسدته ومنعت من الطهارة به وان لم تغره : تال : (2) ودلنا ذالك أيضا على ان ورد ورود الها ملى
 لـه : لانیا لو افسدته مع ور وده عليها ، لم تمع طلمارة ابدا في
 عن البول في الها. الدانم ، وبعدهت ولوغ الكلب في الانـا. . وينعو ذلع من الـآثار ، مع أمره بالصب على بول الاعرامي تال أبو عمر : أها لو لم بأت عن النبي - ملى الله عله وسلم - في الها. غير هذا العدثت . لساغ في الما التأولل ؛ ولكن كد با. من النبي - صلى الله مله وسلم - في
 على ذللع. ومذا الحدهث موامق لW وصف اله عز وجل الا به الها في قوله : (وانزلنا من السها. ما. طلورا) (8) . - عهني: لا بنجسه


1 (2 -

وتد أجمعوا مینا ملي أن ورود الهاه على النحاسة لا يضره،
 او ريهه، فان بذالك محة قولا: وعلهنا بـتاب الله وسنـ وسوله


 المشر جات أوه

 توله - صلى الله علبه وسلم علة احتباط خوف إمابته بها نجاسة ، وذللك أنهم كانوا يستنجون

 ذلك ندبا وسنة مسنونه ، تال : اليد على طهارتما ، وليس الـشك بعامل فيها ، والها. Y Yنجسه شمي• - والله اعلم رته أجهع ج+هود الملهاه ملى ان الذي يبهت في سراويله وبام in قبل ان بله خلها في إناه وضوله : ومنهم من أوجب عله هذه غهسل

ابن عامر ، عن انس بن ماللك ، كال : كان رسول الله - صلى
 لنجتزي• بوضو. واحد - مــا لم نعدث .
 ثال حدثنا أو داود . ثال حدثنا محهد بن عيسى ، قال الخبرنا
 عـ.و . (1) مال : سالت انس بن مالك عن الوضو. . نمال : ك.ان

(2) نصلي الهلوات بوضوه واحد

وحدثنا عبد الله بن معهد • كال حدنا معهد بن بكر • قالل حدننا أبو داود ، كال حدثنا مسدد : وحدنتا عبد الوارث ابن سفهان ، ثال حدثنا قاسم بن أصبغ • تال حدثنا محهد بن عبد السلام • گـال حدثنا محهد بن بشار . قالا هدثنا يهيى، عن
 عن إبه . كال : صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح خهس میلو! عهر : إني رايتك صنهت ثبيا لم زكن منعنه، لال : عدعا منعته.
 12 انظر سنن الهِ داود 18/188.

وحدثنا عبد الوارث بن سضيان • تال حدثنا تانم بن
 المثمن • الال حدثنا عبد الر حمان • عن سممان • عن علقهة بن
 الله علميه وسملم - ك.ان يتو فا للكلِ صلاة : فلها كـان يوم الفتح ، زوفا ومست على خفيه وعلى الملوات بونو. واحد . نتال له
 اني عهـدا زعلته بـا عهر حدثنا عبد الوارث بن سمغان ، تال حدثنا قاسم بن اهبع •


 دعا بها. فتو فاً، دُم خرع !لى الصلاة؛ فلها ملى' دجع الى مجلمـه: فلها نودي بالaصر



2) نغال : م ك • זال : J •

للصلوات كلها ما م أحدث ، ولكني سمعت رسول الله - صلى الله عله وسلم - بتول : من نوظأ على طهر ، ك זتب له عشر حسنات . فانما رغبت في ذلك با ابن أخي قال أبو عمر : نقد تببن :شذه الاحادبث ان الو الوضو. اللملاة
 وحضور الصلاة Y جو جبان على من لم يحدث وضو.ا ، وملهاء المسلمبن متمتون على ذلك ؛ فبان ؛هذا تأوبل تول الله - ع-ز وجـل ومراده من كـلامه حيث يقول : י با الها الذهن آ آنوا ! إذا مهنم !إلى الصلاة ناغسلوا وجوهكم وأهدكم، - الـآبة . وصع أن الهراد بذلك من لم بكن على وضوه: ومن كان على وضوه، نانيا هو
 الله عليه وسلم : وبُبت من النبي - ملى اللهه ملبه وسلم - في فواهه: إذا انستيْظ أهد كم بن نومه ، فلا يدغل يده أو يفمس بده في وضونه ـ الحديث ، ما يدل على ان على القانم من النوم الوضو.؛ واختلف العلها. في النوم: مل هو حدث كـسائر الاهداث. ام
 ستُتل نوما وطال نومه على أي حال ك.ان . فتد وجب عله الوضو ..

نام جالسا فلإ وضو. عليه إل أن شطول ؛ وهو قول الز هري ور بيهـ
 هنتَض وضو.ه . فان زطاول ذلك نومأ ؛ وبه نال أحدد بن حنبل. وروى الوليد بن مسام عن الاوزاعي انه سّال ابن شعاب. الز هري عن الر جل ينام جالسا حتى عستثقل، هال : إذا استثةـلـل نوما ، ظانا نرى ان يتوضأ : وأها من كان نومه فرارا بنام
 ثم لا يقطعون صلانصم ولا يتوضؤون منه

تال الولبد : وسهعت أبـا عمرو - بعني الاوزامي يشول : إذا استثقل نوها نوضا .

وروى محمود بن خالد . من الاوزاعي ، تال : لاوضو. من.
 بذ كـر عنه النضل بـهــ احوال النانم وسئل الشمبي عن النوم، inlل:ان كـان غرارالم بنتّض الطمارة قال أبو عمر : الفرار *-و الغليل من النوم، قال جري:ـر :

وروي عن أبي ثوسى الاشُهوي ما يدل على الن النوم
عنده ليس بحدت على أي حال كان حتى بهدث النانم حدثا غهر
ال\$وم • لانه كـان بنام ويو كـل •ن يحرسهـ .
وروي عن عبدة نحـو ذلـك
وروي عن سعيد بن الهسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا
ينظظر الصلاة ، نم يصلي ول يعدد الوضو. للصلاة .
وتال البيزني صاحب الشافعي : النوم حدث ، وتليله وكثير•
بوجب الوضو. هسائر الاحدات
ثال أبو عمر : حجة من ذهب مذهب المزني (1) في النوم
حديث صعوان بن عسال • مع القياس على ما أجمعوا عله في أن غلبة النوم وتوـئه يوجب الوضوء • إل شي. روي عن أبي -وسى وعبهدة ، معتهل للتاوبل

ذكر عبد الرزاق عن معمر . عن أيوب (2) . من ابرـن
-يرين ، قال : سألت عبيدة : أيتو نا الو جل إذا نام ؟ قال هو
أعلم بنمسه (8)




قال حدثنا مجهد بن مماوبة ، نال حدثنا احهد بن شميب • فال أخبرنا مههد بن عبد الצعلى . قال أخبرنا خالد . ثال
 زجلا يدعى مغوان بن عسال . نتعدت على بابه . غخرع نقال : ماشانك ؟ كلت : أطلب العلم . قال : إن الملاءكة تضع أجنحنها

 عليه وسملم - مي سفر، أمزنا ان لا نتزع خنافنا ثلاثا الا من جنابه.
,
قالوا : فغي هـذا الجديث التسوية بين الفانط والبوال والنوم . مالوا : والقياس أنـه لـا كان كنْهره ومـا غلب على العقل منه حدنا ، وجب أن بكون تلمله حدثا

فال أبو عمر : هذا छول شاي غير مستخسن ، والجهمور.

 النفس - وألله أعنــم


ور وي عن أْبي موسى الاشعري ما يدل على أن النوم
عنده ليس بحدث على أي حال كان حتى بهدث النائم حدثا ثهر
الذوم • لانه كان بنام ويو كـل •ن يحرسهـ .
وروي عن غبيدة نح.و ذلـك
وروي عن سعيد بن الهسيب أنه كـان ينام مرارا مضطجـا
ينظظر الصلاة ، نم يصلي ولا يعدد الوضو. للصلاة .
ونال البزني صاحب الشانعي : النوم حدث. وثليله وكمثير•
يو جب الوضو. كسسانر الاحداث
قال أبو عمر : حجة من ذهب مذعب المزني (1) في النوم حديث صفوان بن مسال • مع الفياس على ما أجمعوا علهه في أن غلبة النوم وتدهينه يوجهن الوضو.. ! ال شي• روي عن أبي موسى وعبهدة ه معتمل اللتأويل .

ذكر عبد الرزأق عن معهر . عن أيوب (2) م من ابرـن - يمرين . تال : سالت عبيدة : أيتو ها الو جل إذا نـام أعلم جنغسه (8)

 1) انظر مهنغ مبد الرزاق 1/181 ـ عـبث (190) .
, أما حديث صنوان بن عسال .
تال حدíنا مجهد بن معاوية ، فال حدثنا احهد بن شهيب • فال أخبرنا محهد بن عبد الاعلى • كال أخبرنا خالد . مأل حدثنا
 زجالا بدعى مغوان بن عسال . نتمدت على بابه . فخرع زمال :


 علبه وسلم - في سغر، أمزنا ان لا نتزع خفافنا ثلاثا الا من جنابه. , تالوا : ففي هـذا الحديث التسوبة بين الغانط والبوال والنوم ، قالوا : والقياس أنسه لها كان كـْهره وهـا غلب على العچل منه حدنا. وجب أن بكون تللهله جدثا . كال ابو عهر : هذا تول شا؛ غير مستحسن • والجهمور. من العلها. على خلازه ، والـآثار كلما عن الصحابة ترنمه : وقد
 النفس - والله أعلــم 11 11

وكذلـك مـا روي عن المي موسى انـه كان يو كـل من بحر سه !ذا نام مان لم بخرع منه حدث. قام من نوهه وهلم قول شاذ أهنا . والناس على خلا

 حدثنا عبد الله بن محهد ، ثال حدثّا محهد بن بكر ، فال حدنّا أب-و داود • قال حدثنا حيوة بن شريح - في آخرين :
 بحهوظ بن علتهة ، عن عبد الزحمان بن عائذ (1) الازدي عـي عن


وحدثنا سمید بن نصر • وعبد "!وارث بن سفغيان • مالا حدثنا تاسم بن اصبغ . ثال عدثنا ابن وضأح ، مال حدثنا محمد





$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { 2) انظر سنٍ أبو داود }
\end{aligned}
$$

 في هذا البماب من جمة ا'اسناد و!'عمل . ما حدثناه عبد الله من

 جريع • هال الخبرني

 الستيتظنا ، ;م خ; ع علينا فقال : ليس (1) أحد ينتظر الهلاة غير كم 121





فال ا!


1 الـس •

 |4 نفــ الصهر .

رواه ابن ابي عروبة عن قتادة بلفظ آخر . وشمبة بلغط آخر
وحدثنا عبد الله بن محمد . ثال حدثنا معمد بـــ بعر.








 ولا يتوهاً .

روي عنه أنه كان في سجوده . و كان ابن عباس بنیر ان بكون كان ذلك منه ومو ساجـد • وتال : كان الن النوم منه
 ابرت عباد . من سعهد بن جبهر • عن ابن عباس .

1 (2

مال أبو تهر : لبس بنا حامة الى هذا في المبي - مهلى الله عليه وـلم . لانه عحعوظ مخصوع بأن تام عبناه و'لا بنـام تلبه - مـلـ الله علهه وسلم - وانها النوم المو جب للوضو. مـا غلـب =لى إلقلب أو خالطه ومـد زوي عن ابمي هريرة. فال : من اسنحق النوم زهليه الوضو. ، وأبو هربرةَ هو الراوي للخبر عن النبي - صلى اله اله علبه وسلم - أنه تال : اذا أستيتظ أحدكم من نومه . فاللا بغمس بـد في وضونه
وذ كـر عبد الرز:اق عن ابن جريج ، فال : :ال عطا. : إذا
 تتادة. عن انس ، قال : لهد رأبت امحاب - النبي صلى الل عليه وصلم - :بوتظون للصلاة . واني لاسمع لبمغه غطيطا - يعني وهو

 ود كر عبد الوزاق عن عمد الله بن تهر • عن نافع ، عن ابن =هر ، انــه كانان بنام - وهو جالس فــلا بتوضاً ؛ واذا نـام
. رضطجما . أعاد الوضو. ان (2)
"

- 12
(1) وعن مصمر. عن ابوبب عن نانع عن ابن عمر - مشُله
 وعبد الرزات • (2) عن الثوري • عن الاعهش ، عن ثا بـت ابن عبيد ، (8) :ل التهوت الى ابن عهر - وهو جالبى ينظر


 وعبد الرزاق (5) عن ابن جريج ، عن ابرأهيم بن ميسرة. أن طلاوسا رقد يوم الجمعة والضحالث بخطب الناس ؛ قال : فلها

صلينا وخر جنا • تال : مـا قال حهن رتدت (f) ڤa وتَد ناول بعغنم قوله - محلى الله علبه وسلم - فخي حذيث هذا الباب : نوم الليل ، والمعروف منه في الاغلب الاضطماع والالمتمٌال :


2 (2 همد الوزأ : ه • مبد الرزاق : ق ك



 (7

وأهـا كوله في هذا الحدث : فلا يفهس بده في وغوهه .

 أراد الوضو. ان يغسل يده قبل ان بدخلسا الانـا. . وسوا. كان


وروى ابن وهب • وابن نافم • عـن مالك مُّي المتومني•
اثخرع منه ريع بحدنان وضونه ويده طاهرة، قال: يغسل بده قمل
ان يدخاسا الانا. أحب ! الي
هال ابن وهب : وتد كان هال إي قبـل ذلك : الن كانت يده طاهرته فلا بأس أن يدخلها في الوضو. تبل ان يغسلما ثال لي : أهـب !!لي ان يغسل بـده اذا أحدث قبل أن يدخلها في وضونه - 221 وارـ كانت يده طاهرة . وذكـر ابن عبد الحكم عن مالك مال: من السهظ من نومه. أو مس فرجه، او كان جنبا، أو امراة حانضا: (3) فأدخل أحدهم (4)


1) واستهبابا! م • او اسنیبابا . ق ت .

 4) الحدم أ • احد كم : 3 ت.


 ويأمرون به : فان أدخل بده أهد رهد تيامه من نومه في وضونه



 كتابنا عذا . و كان الحسن "!بصري فيما روى عنه أشهـ عتول : اذذا الستيقظ أحد كـم من النوم نغهس يده مي الاناه ذبل ان
 الو ضو. بـه ، لانه عند ثم ر.L. عiمي عن استمهاله . هذا مینى النمي عن غمس الهد فهه عندهم ، كأنه كال : اذا استهتظ احدكم من نومه فلا بدخل يسـه في انا. وصونه .
 امصحاب داود . وتحصيل مذمب داود وأكثر افححابه: (2) أن (3)
 12 12


ماعل ذالك عاص إذا كان بالنمي عالما والها. طاهر • والوغو.


وتد روى هنار عن الحسن ثال : من استيتظ فغهس يده
"من أدخل يده في الانا. إذا استوهَط من نومه قبل ان يفسلها : فتد ألسا. عندهم إذا كان عالـل| بالخبر في ذالك: ووضوهه بذلـك الهـاه جائز • وليس علهـه أن ؛هر بته إذا هـانت يده طاهـرة . واختلف عن الحسن الجصري أيضا في الغرق بين نوم "الميل
 بوسف ، عن بهض أمهحابه ، عن الحسن أــه كان يساوي بـن نوم اللدل والنهار في غسل اليد : مال الهروزي : ولـد روبنـا عن الحسن خلاف هذا بأببت من هذا الاسناد : تال حدئنا عحـد ابن عبد الله، تال حدئنا النضر بن شميل . ثال حدثنا انعـت . عن الحسن ، أنه كان لا يجعل زـوم النعار مثل زـوم الليل :
 وخوكه . والى مذا ذهــ أحهد بن حنبل . ذكر ابو بكر الاثرم تال : سمعت ابا عبد الله - يمني اهد ابن حنبل - بهال عن الر جل بستهلظ من نومه فيغهس عده في
 بأس ؛ وامـا !ذا فام من النوم بالليل . فلا بدخل بده في الانـا

 فال : ان صب الها. وابدله ، مهو أهس فال أبو عمر : الما المبثت، فيشبه أن بكون ما تاله احهد
 دخولك في البليل . وكـونك فبه بنوم وبغير نوم : تال : ومن الـا
 نرى أنل زتول: جت اراهي النجم ، بهناه : بت انظر الى النجم؛


 وليس من النوم في شي• وثال اسحان بن راهوبه : لا بنبغي لاحد اسنيتظ ليالا أر


 ذلك في الحديت: فنوم النعار منل نوم اللبل فه القياس

قال أبو عمر : Y أثم أحدا تال : بةول الحسن . وأحد ابن حنبل في هذه الدسالة غهر هـا : والناس على ما ذكـ اكـرنا عن


 ذكر عبد الرزاتق عن الثوري • عن جاهـر • عن الشُمبي






 قال أبـو عمر : هذا عندنـا =لى ان وضو.ه ذلـك كـان في مطهرة وشبه4 مها لم بـكنه ان يصب منه على بده . انلذلك
أرخل بده فبه - والله أعلـم

وتـد ذكـر عبد الوزاف من الثوري • وابن عيهنة • عن
 بـده في الهطهرة

ومعهر. عن قتادة. عن ابن سهرين. أ;هع كان يدخل بده في وضونه وهد خرع من الكنيف كبل أن بغسلما وابر• المبارك، عن مشام عن ابن سيربن مثلهو وأهوب عن ابن سهرين . عن عبيدة - مـّله وروى عبد الله بن معبد بن أسها. .

 الر كوة يغسلaا

وعبد الرزاگ. عن ابن جريع • عن عطاه . قال: إذا فسلت
 وان غهست كـفيك في الوضو. تبل ان نغسلها فتوضات نم ذكرت فلا نعد لوضونك. والحسبك لمبوي انا لنتسى ذلك كـنهرا. نم لا تزبد على ذللك الها. وعن ابن جربه • عن عطاه . تال : إن أمنت أن بكون بكفيك اذى أو مشب • فلا يضرك ان ند فلمها في وضوكث فبل

ان تغسـal
فال أو عمر : من جمل نرنيب الوضو. واجبا مضوا بعد


اد خالهـا في الوضو. بدمأ . وأما من الجاز تعديم غسل الـدبن غلى الوجه . نهجي. على امله . . كال عطاه انـه لا غعهد غسل


فال ابو عمر : وروبنا عن علي بن أبي طالب. وعبد اله ابن مسهود . والبرا. بن عازب . و جر بر بن عبد الله . أنم كانوا ينوضْون من المطاهر التي بنوظا منطا الموام م وبد خلون
أخيم

 من الدطهرة ال-سي بدخل فهـا الجزار بـده ؟ فال ؟ لا بـل الططهرة التي يدخل فـها الجزار يده (2)

وذكر أبـو ثبيد القاسم بن سلام بعض هذه الاهاديث فهي الوضوه من المطاهر • نم قال : هذا كله نول أهل الهجاز والعراق : ! ان هiه المطاهر لا هنجسها وضو. الناس منها وتال أبو عبد الله الهر وزي : وكذللع التول عذدنا ، قال :


هنها الصادر والوارد . وانها أرادت اللمهاه من هذا أنم رأوا أن ادخالم أيدبم في الها. لا يفسده . تال : وعلى مذا أمر المبلمهن أن رجلا لـو (1) أدخل عده في الاناه هبل غسلما لم ينجس ذلك ماه . إل أنه مسي" في ترك غسلها ؛ لان السنة أن يبأ بغساه تبل أن بدخلا الانـا

وذكـ, المروزي (8) عن إسحاق، عن عبد الله بن نعير. عن الاشعث ، عن الششعبي ، قال : النانم والوستيهظ سواه إذا وجب عليه الوضو. لـم يدخل بده في الانــا. حتى يغسلما : تال هدنّا
 تغهسوا ايديكم فـي الانـا. حتى تغسلوها وذكر عبد الرزاق. عن معمر • وابن جريع • عن ابن طاوس • عن ابيه . أنه كان يغسل بديه تبل ان يد خلهما الهـا. عبد الرزاق • عن ابن جريج ، قال : حدثنا نافع • عن ابن عهر ، أنه كان يغسل يدبه كبل ان يدخلمها الوضو. . ور واه عيسق بن يونس • عن ابن جريع • عن نافع ، عن عهر . انه كان لا هدخل !ده الانا. حتى بغسلها . وذكر الصرت (2)

ابن مسكين ، عن ابن وهب • قال : سهعت مالكا - وسنل عن الر جل, بخر ع مـه الحدث ومو طاهر - أيغسل هـده إذا الراد

 تال: وسبّل عن الدهراس الذي ككان الناس يتوضؤون فبه.

 هنل هـذا من ڤـول رسول الله - صلى الله علبه وسلـم وتال العرث • عن عبد الرحهان بن القاسم • عن مالك .
 فيل الــ كوما بتددنون انهم أر كوه . ويذ كـرون النـه كان الن


 وذ كر الـروزي مال حدنا أبو زرعة ، قال حدثنا الفضل
 ونحن في جنازة

حديـث رابــع وعشرون لابي الزنــاد
 رسول

الو جهين الاني بأتي هؤلا. جو جه • و هؤلا :و جه (1) .
هذا حديث ظامره كـياطنه . وباطنه كظاهر• في البـان عن
jo
ولد تأل توم في ها المديث انه الذي برأي بعمله وبري
 وليس الحثـيت علمى ذلك - والله الم

 لأن الآثار فيه عن النبي - عليه السلام - وعن الهملغ من أن تحصى

حدثنا خلف بن تاسم ، حدنّا عهتوب بن البـارك • حدمنا الحسن بن مخلد • حدثنا بحدى بن عبد الحميد الحهاني ، حدثنا



سليهان بن بلال • هن عبيد الها بن سليهان • عن ابيه . عــ البي هرهـرة، عن النبي - عليه السلام - فــال : لا ينبفي لـنـى الو جهون ان بكون أمينا

ومن هذا الهدبث - واله أعلم ـ اخذ الفاءل توله :
ان شر الناس من بكشر لي
حدنثا مبد الوارث بن سفيـان • حدثنا هاس-م بن أمصغ • حدثنا ابر 'هدم بن مهران • حدثنا اسهاعيـل بن عيسى الهطار م حدنتا علي بن هاشـم ، عن أسهاعل بن مسلم • من الحسرـ وتادة ، عن أنس ، تال : قال رسول اله .ملى اله علهه وسلم-: من ذـان ذا السانين في الدنيا . جمل الله 'ها لسانين مـــــ نار يوم القهامة (1)
 يحيى بن حسان ، حدثنا سليمان بن بلال ، هن كنْير بن زءد . عن الوليد بن رباع ، عن أبي هربرة، كال : كال رسول الله - صلى الله علهه وسلم - : لا ينبغي لذي الـي الو جهـي أمبنـا مند اللـه .

1) الخربه ابو داود بلثظ ( من كان له وهشان في الدنها • عان لــ
!-وم التهامة لـانان من نار .

انظر السنـن 867 /8

ديـيث حامس وعشرون لابيّي" الزنـاد


(1) إنا. أحد

號
,








 الهغاري وهسلم انظر الزدناني ملى الموطا 73/1 .

حدثني خلف بن قاسم : حدنتا احهد بن محهد بن المسسبن
 ابن ادريس الشافعي ، قال أخبرنا مالك . عن أبي الزنـاد . . عن
 وسلم - : !ذا شرب الككلب في إنا. اجد كـم زليفسله سبع مرات وهص وغيره من رواة حدٌت أبي هر برة هذا ـ بهذا الاسناد وبغيره -
 إذا ولغ الككلب ، ولا باو'ون : شرب الكلمب ب وهو الني يعر فـه امل اللغـة

وأها توله في الحدثث : فلينسله سبع مرات ولم بزد ، ولا ذهكر التراب في اخراهن ولا اولاهن ؛ نكذلك رواه الاعرع •


 ولم بذ $ك ر$ وا التراب

واختلف عن ابن سهرين في ذالله : فروى هنام. عن ابن سهرهن • من أبسي هربرة . ان النبي - ملى الله علبه وسلم -

كال : طمور انا. احد كـم اذا ولغ فهه الهملب : أن هغسله سبع مرار . ألامن بالتراب مهـد بن سمربن ، من أبي هريرة . وصذلك رو!ه أهوب في
 أيوب وتنه علي أبي هريرة . وتال كان معهد بنحـو بأحادهت البي شريرة نحو الرمع

ورواه عماد بن زيد • عن أوب ـ فلم عذكـر فيه التراب.
ورواه تحادة . عن ابن سيرين . انه حدنه من أبي مريرة. الن نبي الله - صلى الاله علوه وسلم - تال : إذا ولغ الكلب الانا. فاغسلوه سبع مرات . السابعة بالتراب .

ور واه خلاس • عن المي عربـرة • عن النبي - ملى اللـع


 نمذا ما في حدهث أبي مريرة .

وأ حديث عبد الله بن مغغل المزني • زانـه جطلا نـان غسلات، منهـا سبع فسلات بالهاه . وجعل الغسله النامنة بالتراب•

حدئنا سموـد بن زصر ، نال هدنتا هاسم بن امْنغ ، هــال

 عن ابن المغلل • ان رسـول الله - هـلى الله عله وسلم - أمر
 كلب الصـيد وتال: اذا ولغ الككلب ني الاناه ناغسلوه سبع مرات وعفروه الئامنة بالتراب

وبهذا الحديـش كان يفتي اللحسـن : أن وفسل الاناه سمبع
 وني هذا المديث دلهل ملى ان الكلبب الذي أبيع أتفاذه
 النظر والهمتول ؛ لان كا لم هبع اتنغاذه وأمسر بعتله ، شصال أن


 لاسم بن أهبغ ،
 ابا شر برة يفرب جبهنه بوده نم بتول : با أهل المراق ! أنز همون

أني اكـذب على رسول الله - ملى الله علهه وسلم - : لهـون

 وهدثنا مبد الوارث بن سغهان • كال هدثنا تاسم بن

 من النبي - ملى الله علهه وسلم - بال : إذا ولـغ الكلب في إنـا. فاغسلوه سبع مرات.

وذكر عبد الرزال ، من معمر • عن همام بن منبه . كال .
 طمور إنا. احدك م إذا ولغ نه الكلب : أن هغسله سبع مرات (1) . كال أبو عمر : اختلف العلهاه في العهل بظاهر مغا ها الحدهث ، واختلفوا في معناه أيضا على مــا نلكـره بعون الله : فأما اككثر أهل العلم من الهحابة والتابههن ومن بعدمم من
 الهـكلب سبع مرات بالها. .


وهمن روي ذلـك عنه بالطرق الصهاع : أو شريرة . وابن عباس • وعروة بن الزبير • وتمد بن سهرين • وطاوس ، وعمرو
 واسحالى ، وأبـو نـور • وأبو عبهد . و داود الـطبري ذكـر المِروزي قال أخبرنا أبو كامل. كال حدئنا أبو زرعة. =


 . يغ-ل سبع مرار

وهبد الرزاف ، عن معمر • وابن جريع • عن ابن طاوس • من ابهه ، فال : اذا ولـغ الكلم في الاناء فاغسله سبع مرات وقال ابن جريج عن ابن طاوس : وهسان ابمي لا ،جمل فيه

شبـنـا حتى يفساله سبع مـرات (1) تال أبـو عمر : وفي هذه الدسالة تول نـان روي ثن الزهري وهطاه . ذكر عبد الرزاو عن معمر • فال : سـألت =


- (1)

وذكر عن ابن جربج قال : قلت الهطاه : كم يفسل الانـا. اللي يلغ فيه الكلا

وثلاث •ـرات (2)
وفي الهسألـة فـوول ثالث ، قـال (8) أبـو حنيفة ,أححابه
والثوري والليث بن سعد : بغسل بلا حـد .
قال أبو عهر : قد ثبت عن النبي - صلى الله علهه وسلم في هذا مـا غرد فـول هؤY. . فـلا وجـه للاشنغال بـه . ولقد روي عن صر وة بن الزبير أنه كان لـه هدع عبول فيه • فولغ فيه الكلمب ، فأمو هروة بفسله سبعا - انباعا للحدهث في ذلـ
 الها. والطمام • نجهلة مـا ذهب اليـه ماللع واستقر ثلبه مذهب عند اصحابه : الن سؤر الهعلب طلاهر ، ويغسل الانـاه من ولوفه سبعا تهبدا، (4) امتحبابا أيضا لا ايجابا؛ وكذلك بستحشب لـن و جد

(2 12
(2)

 ولـغ فيه اللجلب : وغيره أحب اليه منه : وجاتت عنه روايات في ظاهر ها اضطراب . والـني تحصل عليه مذهـه مـا أخبر تك ؛ ولا بأس عنده بأكـل ما واغ فيه الكلب من الامن ، والسهن . وغير ذ!
 مرارا فيما ذكـر ابن الفعاسم عنه .

وذك.ر عنه ابن وهب في ثنا الاسناد في حدحث الهصرا:
 ان ابا حنيفة وغبره من أهل الهر'ق بردونه .

وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الانا. من ولوغ الكلب ! إل ني الها. وحده . وروى ابن وهب فنه أنه بهسل من الها. وغره؛ وكل إناه ولغ - فيه طماما ك.ان أو غيره - جؤكلل الaطام ويغسل الاناه بعد تعبدا . ول يراق شيه من الطمام ؛ ولزها براق الها. عi
 ولا :صع ذلك عنه . وروى معن من ماللع غسل الاناه من ولوغ الختزير بأكثر

وروى .عرف عن مالك مثل ذلك . وتال أبو حنيةه وأصحابه . والثوري . والليث بن سهد : سؤز الككلب نجس • و'م بحدوا الغسل هنه
قالدا : إنـا عنيه أن يغسله حتى بغلب على ظنه أـن
النجاسة ;ـد زالت . وسو!. واحـد أر اكْنر .

وتـال الاوزاععي : سور الكلب في الانــا. نجس • وفي
المسنتق ليس بنجس : تال : وبغسل الثوب من لعابه . وبغسل ما أهاب لحم الهـد من لعابه
ومال الشانهي • واحهد بن حنبل • واسخاق بن راهويه •


 فرض إذا ولغ في الاناه ؛ وسواء ك.ان في الاناه ماه أو غير ماء

 فال أبو عهر : من ذهب إلى أن الكلب اليس بنجس • فـؤره عنده طاهر ، وغسل الاناه من ولوغه سبع مرات هو عنده نعبد في غسل الطاهر خموصا لا بتعدى (1) ومن ذعب الى أن


الككلب نجس وسؤره نجس ممن تال إهنا إن الازـا. من ولوغه


سانر النجاسات
الل الشانعي وأمسابه : الكلب والخنزير نجسان - حيپن وميتمن • وليس في صي نجاهة سواهبا : تال وجميع العما. الكلبب مقيسة على لسانه . و كذاك الختزبر : فتىى ادخل الاكلب يده أو ذنبه أ رجله أو عضو' من أعضائه في الأاه . غسل سبها
 كال الشانمي: وفي تول زسول الله - ملى الله علبه سلم - في المر !إنه ليس بنجس ، دلهل ملى أن في الحهوان من البعائم ما ثو زجس - وهو حي ، ورـا بنجس ولوغه : تال : ولا العلهه ! الغ الالعلب المنصوم هلهه دون غيره . غـال : والختزبي شُر هi-4 . لانه لا يجوز اقتناؤه ولابيهه (2) ولا شراؤه عند أحد مع تعر بم عينه . ومها احتع به أمحاب الشنافمي أهفا : هوله - صلى الل عليه وسلم - طهور إنا. أحد كم إذا ولن فبه الكلب أن غغسل سبع مرات. قالوا : فأمر بتطمير الانا. . ندل على نجاسنه .

$$
\begin{align*}
& \text { (1 } \\
& \text { جملة ( }
\end{align*}
$$

واحتجوا بها رواه علي بن مسهر وغهره عـن الاعدش . عن المي مالع • وابي رزهن • عن البي هريرة ، كال : رسول الله - ملى الله عله وسلم - اذا ولـغ الكلب في إنــا.
 فبه الكلب. كـها أمر باراكة السهن الـائع إذا وجدت فهه ميتة . ويطرح السهن الجامد الـني هول الفأرة اذا ماتت فيه
 فلـم يذ كره إصعاب الاعمش الثقات الحناظ مثل ثشعبة ، وغيره. وأا توله - عليه السلام : طهور انـا. احد كم - مصعيع . الا الانه الانه قد يتع التطهير على النجس وعلى غهر النجس ؛ ألا نرى ان الجنب لهس بنجس فيها مس ولاصق • ولـد ثال الله - عــز وجـل - : -واه وهـال : الهخالف : الاننمال من هذا أن الجنب غسله
 الاناه يجوز ان يكون منعبدا فهه . كها ان عدد الغسا
 وما كان لغير العلة . ورد به التو لهغ ؛ وفي مذه المسألة كلام . \& © i

 الهاء الني ذلــك

ذكـر عبد الرزاق • عن الثوري ، عن عبيد الله بن عـر •
عن نانع • عن ابي عمر : (1) وعن مبيد الله (2) بـن عـر •
عن نافع ، عن ابن عهر ، أنه كان
و ذكـر عن إن جريج تال : تلدت لهطال : ولغ اللكلب في
جeنة فيها لبن : فادر كو
. (4)

وذكر الوليد بن هسالم ، عن الاوزاعي’ وصبد الر مان بن
 بجدوا ما. غهره .



1) انظر الهعنغ 1
2) 




عز وجل - : > فلم تجدوا ماه، ، (1) وهذا ماه : وفي النغس منه
 ابن أنس ، والوزاعي في كـي متالا : لا يتو ضأ بسه . تلت لهما : فلم أجد غيره ، فتالا : تو هأ


كــا :غسل من غهو الهملم ؟ :ـــالا : نیم •

حدثنا عبد الوارث بن سغهان • حدثنا ثاسم بن اصبغ حدثنا محهد بن وضأ • حدثنا عبد الر حهان بن ابراهم د حيم • تـال حدثنا لالولد -


حديث سادس وعشرون لابـي الزناه



هال أو عهر : هذا هدبث صحهع ثابت مجتهع على

وأبو سلمة ، وأبو صالح • وغير فم
حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، تال حدثنا قاصم بـن أصبغ ،
قال
 -
 سـلـ


 انظظر الزرماني عاي الموطا $140 / 8$.

وأخبرنا أحمد بن فتح • قال هدثنا احهد بن الحسن بن


 عبد الله بن الآعَ ع عن سليبان بن يسار • عنَ عبد الملك بن
 كال : Y تنصك المرآه على عمنها ولا على خالتها .

ثال ابو عمر : إمع العلما. على التول بهذا الهدهث : يجوز عند جمبیم نكاع الـراة على عنتها وان علت ، ولا ولا على ابنـة أختها وان سفلت . ولا على خالتها وان علت . ولا على

ابنة اذيها وإن سفلت . والرهناءة في ذلك كالنسب .
وقد كان بیض أهل الهدبث از عم أن العدبث لـم يروه
احد غير أبي هريرة ، وتد رواه علي بن أبي طالب ، وابـ البـن عباس ، وابن معر ، وعبد الله بـن عمرو بــن العاه ، ورجابر • كـا رواه أبـو عريرة .

حدننا هحيى بن عبد الرحان . وسعبد بن نصر . كالY



ابن مهسرة . عن ابـي جرير - كاضي سجستان - الـت عمكربة



وتال : إذكن إذا فعلتن ذلك ، تطمتن الرحامكن .
وذكر عبـد المزاق وغيره (1) مسن الثوري • عن ماطم •

 وروى معمر عن داود بن أبي هند . من الثمبي ، مـن


 وأظن قايل ذلك القول لم يصحع هديث الشمبي عن جابر ، وعحع حدهث الشعبي مر. ابي هرهرة - والحديثان جمهما صصوحان . وتد روي هذا المعنى (4) مسن حديث عمرو بن شمهب . عن أبه ، عن جده . عن الني - على الله علبه وسلم .


وروى ماللك من بحدي بن سعهد، عن سمهد بن المسبب،
 خالتها ، وأن يطـا الرجل وليدة وفـي بطنها جنين لغـــوه . ثال أبو عمر : الما النهي عن وطه المرأة وفـي بطنها
 أخبار الآحاد العدول عن النبي - علهه السلام ـ حديثان أحدهـا من حدهث أبي سعيد الخدري ، والـآخر مـن حديث انس الن الن
 وע حاكل حتى تحیض . وكلاهها طريته مالع حسن بهنع بهثله. وقال النبي - هلى الله مله وسلم - : Y بحل لاحد يؤمن بالله واليوم الـآخر أـت يسعي شاءه ولد فيره . وتد 3كرنا هذا الحديث في باب ربيعة ، عن معمد بـن
(2) بحيى بـن اهبان

وأما توله - صلى الله ملهه وسلم - لا ننكع ملى عدنها ولا على خالتها ، ماجهاع الملها. على التول بظاهر مذا المديث ، بغني من تول كـل تاكل . لY أنم اختلفوا فـي الهعنى المراد

Cبين المرأة وتر يبتما . وهوا. كانت عمةه. أو بنت عم، أ, أ

 ذكي عبد الرزاذ عـن ابن عيينة • عن ابن الي
 وذ

وذ كـر عبد لوزات
تمرو بن دينار . ان حسن بن ثمـد بن علي أخبر الن حسـى



وذكر عن همهر • عن قتادة في ابنتي المر يجهع بينهـا .
(5) هال : ما ڤو بعر'p ا!

(8) انظا الدنغ

(107i1) -is.g • (10770) (4
|lإصنغ

وني سهاع ابن العاسم سنل مالك عن ابنتي الدم : انجهمان ؟



وهو خلال ע بأس بـه



 عمتها : ومینى هذا الهديث عندهم كـرامية الجمع وتحريه4 بين كـل امرأنين لو كـانت احداهما رجلا لم يحل له زیاع الاغرى من النسب خامة دون الدصامرة . . فانصم هذا الامل . (1) فاعنه
 كانت رجالا نماع أخته| ، فكذلك كـل من كان بان بهنزلتهما من

 وروى ممتمر بن سلهمان • عن فضهل بن مهسرة ، عغن أبي حريز • عن الشعبي • فال : كل المرأتين إذا جملت مونغ




إهداهها ذكرا .لم بجز له أن بتزوع بالْغرى ؛ فالجمع بينهـها
 -
وذ كر عبد الرزاق • عن الثوري ، عن ابن ابي •لهلي •
 كانت احداهما . رجلا لم يحل له نكاحهـا تمال صفهان : نفسبر• عندنا أن بكون من النسب ولا (1) بكون بهنزله امرأة وابنة زوجها • بجمع بينهـا ان كال أبو عمر : وعلى هذا مذهب مالك ، والشانعي • وابي

 توم من السلف أن يهبع الرجل بين ابنة رجل وامرأنه . من
 والذي عاله الفتها/ انـه لا بأس بذلك ه وان الهراعى في هذا المعنى النسب دون فيره من المصاهرة . مانه (3 لا بأس أن

بجهع بهن المرأة الرجل وابنته من غهرها (4) .

 (2) (2)


وقـــ فرى

التَمها جملت ذهـكرا لم بحل لـه الاخرى





 جهاعة انـة الفنوى - والحهد لله .

والر ماعة في عذا الباب كـالنسب ، ذ كو مبل الfزالت قن
النوري • عن جابر • عن مكرمة ، عن ابن عباس • انه كر•




- (10760) (1 المصنi


اوعن معهر (1) عن قتادة ان ابن مسعود قال : والكر•
عـتك من الرضاء_ة وخالتك (2) من الرضامة (31) .
1)
2) جملة (من الر ناءها) ـانطة في المصنغ . -

حديث سابع وعشرون لا:بي الزناد
 ان رسول الله - صالى الله عاله وسلم - ثال : عطل الغني ظلم

هذا بدل على أن الهطل على الغني حرام • Y بهل !ذا مطل بها علبه من الدبون - وكان قادرا ملى نوصبل الدين !! لى صاحبه ، و كان صا>به طالبا له ؛ لان الظلم حـرام كلبله وكنْير• . وتختلف آثارـه على تـدر اختلانه ؛ لان للظلم وجوما
 وجماتها لا نحصى كـنرة ؛ وأهل الظلم في اللفג خذك ما لهس

لـك . ووضمك الشيه في غهر موضهع ، ومنه تالوا :
ومن بشابه أبه فـا ظلم .
الي لــم يضع الشبه غهر موضهه . كــم بنصرف ملى كل شي. اخذ من غهر وجه
(2) كال الله - ع-ز وجل - : •إن الشرك الظلم هظمم

1) الموطا رواية بعهى م 669 ـ همداث (1868) والمدهث أخرجه
 -الـآر ، 18 سورة التمان

(2) بحب الظالدت

وكال رسول الله - صلى الله عليه وسـا

وتال : الظلم ظلـات بوم الaّيادة (4)
أخبرنا أبو هحهد قاسم بن هحمد ب كال حدتنا خالدٌ بن

 الفني بدبن عليه ، ’م ذهز شُما=نه ، لان النبي - ملى اله علهـه
 ابيح منه لغربها من أخذ عوضه ، والتول فهه بها هو علهه من الغالم وسو. الانعال ؛ ولولا :مطله له . كان ذللع فيه فبـة . وقد $ا ل$ - حلى الله علهه وسلم- إن دما.كـم وأموالكم وأعراضكم علهكم حرام . (5) بربد من بهفكم على بیغ، نم أباع لمن هطل بدينه

$$
\text { الـLءג ، } 19 \text { - سورة الفر فان . }
$$

الـآتان : 67 • 180 - سورة آل عمران
 النـوبة م
4) الخـرجه البخاري والترمذي .



الن يتول فيدن . . هحل مرفه وعغوبته (1) . واللي : المطل والتسوبغ. والواجد : الغني .

حدثنا سمثد بن نصر • وعبد الوارث بن سغهان • قال حدثنا تاسم بن الصبغ • كال حدثنا محهد بن وضاح ، هـال حدثنا أُو بكر بن أبي شيبة ، قال حدئنا وكبع • ثال حدثنا وبرة بن أبي دايلة (2) شيخ من أمل الطانف ، (3) ثال حدثني هحدد بن ميهون بن مسجكة - وأنى علبه خيرا - عن عمرو بن الشريد . عن أبهه . تال : هـال رسول الله - على الله عليه وسام - : لمي الواجد بحل عرغه وعتوبته .

فال أبو عمر هذا ـ عندي نحو مینى تول الله - عز وجـل -
 الـآ


 واذا تلت فبه ما ليس فه، فذللع البهنان ، وهكذا لW كان مطل

اخرجه اءمد وابو داود والنـاتي وابن مابه والهاكم .


 4) الـآبا 168 - سورة النــاه .
 و متوبته - والله أعلم - المهاقبة اله بأخذ ماله عنده من ماله اذا أمكنه اخذ حته منه بغير اذنه . و كـين المكنه من ماله : مال
(1) الله - عز وجل - : "وان عالمبم زعاقبوا جهثل با عوتبتم بها وكد شـكت هند الى النبي - هلى الاله عله وسلم - ان زوجها ابا سغهان لا يهطها مـا بكميها وولدها بالمعروف . نقال WلW : خذي من ماله مـا بكعوك وولدها بااهـر ون . فأمرها أن زماقبه بأخذ مالal من حت عنده . مذا معنى 'و'ه - صلى الله ملوه

وسلم - والله أعلم - لي الواجد يحل مرمه وعقوبته .
حدثنا قاسم بن هحمد ، فال حدثنا غالد بن سهد ، مالى
 أبو عاهم • عن وبرة بن ابي داهلة • عن محهد بن عـد الله ابن مههون ، كال *دثنفي عهرو بن الشر بد ع عن أبيه ، ثال : ثـال رسول الله - صلي الله تلبه وسام - : لكي الواجد يعل عر غه وهتوبته . وغاهد استدل جـاعه من أمل الالمام والنظر على جواز حبس من وجب عاهه أداه الدن حتى بؤديه إلى ماحبه ، أو تثبت هسرنه بتوله - صلى الله ماهه وسلم - : هطل الغني غظلم .

 اصحابنا لا يغر تون بهن وجوب الدبن عليه من أجـل عوه أو غير عوض . لان الامل عندهم اليسار حتى يثبت الهدم ! وعند غهر هم الامل في الناس المدم . لان الله لم بخرع (2) خلته اللى
 ادعى دلك نملهه البونة ؛ وأما من أفر بالموه ، متد أمر باليسار؛ فان ادعى الفقر لم بتبل منه بفير بينة ، ومطله ومدانمنه ظالم ؛ ,أا إذا صس لسار
 على الذين يظلدون الناسه (3) . وهذا هداث غرهب لا بهى !! ! بهذا الצسشاد .

حدننا عبد الوارث بن سفهان ، كال حدثنا قاسم بن أمبغ هال حدثنا بكر بن عهاد ، كال حدنثا مسدد ، تال حدثنا بحيى •
 الر حمان ، عن أبي هريرة . أن رجـلا أنى النبي - صلى الاله

$$
\begin{aligned}
& \text { • (3) }
\end{aligned}
$$

=



 =




 وبنغي لاه ان بطهع رسول الله - صلى الله مله وسلم قـال : وـألت مالها عن الهول بالدهن ، نقال : انظر .ــا

 واختلف النقها. في معنى الحوالة . نجملة مذهب مالك والمحابه ia : أن حن احتال بدبن لـه ملى رجل على آخر .


بهره من فلس، فان غره انصرف علهه ؛ وهذا اذا كان له هلوه دين ، فان لـم بكن لـه عليه دبن نمي حمالة ، وير بع اليه أبدا ؛ ثان كان له علبه دبن . نهي الهوالة ؛ ولا بكون للدحتال
 يتو • (1) إل أن يغره من فلس گـد علـه : وهذا كله مذهب الشافمي وأصمابه أيضا . قال ابن وهب عن مالك : اذا احهل جدين علهي نتد بري. الهمل • ولا برجع عله بهوت ولا إفلاس. وتال ابن القاسم عنه : ان أحاله ولم عغره من فلس علهي
 او لم بكن لـه عليه شي. . فانه بر جع علوه اذا أحاله وتال الشانعي : شبرا المهمل بالحوالة . ولا برجع علوه بهوت وy افـلاس

وقال ابو حنيفة وأصحابه : ببرا الدمهل بالحوالة ولا يرجع
=ليه الا بعد النوى، والتوى عند أمي حنية: أن اهوت الهعال عليه -
 وتال ابو بوسف وتحد: هذا نواه. وانلاس المحال علهه ايفا تواه.

1) توى المال بنوي
 يشترط البر ا.ة . فان اشترط اللـواهة . بري. المحيل اذا أحا اله اله هلى ملي. : وان احاكه عleى
 لd

وتال ابن الهبارث من التوري : اذا أحاله مالى رج-ل
 مات وله ورثة و! بترك شبيا . رجع - حضرو! أو لم بحضروا . وتال الليث في الحوالة : لا برجع إذا افلس المتال عليه وتـال ابن ابي ليلم : هبرا ماحب الامل بالحوالـة . وتال زفر والتاسم بن معن في الحوالة : لـه أن بأخد هكل واحد منهما بمنزلة الكالة كال أبـو عهر : لـا تال - صلى الله عليه وسلم - : والذا



 لانه قد نعل ما كان لـه معله . نم انم من أمر الله غبر ذلك بـ

لا
 المحتال . لانه Y بهن - ان شثا. الله
ومن حمة ابي حنينة واصعابه ان الـا لـا لـا شرط في الحوالة . دل على ان زوال ذلك وو جب مود المال علبه : وشبهه ببيع الذمة بالذمة في العوالة ، كابتداع عبد بعبد ! فاذا مـات
 علهه مغلسا • قالوا : وإفلام الهحتال علهه ميّل إبـاق الهبد من
 كـان قـد ير جى رجو عه وتسليهه ، كذلك إملاس المحتال عليه :
 الهه مالك والشانصي - والله أعلم) . (1) نهذا مـا للعلها. فــي
 والحوالة أمل في نغسما، خار جة عن الدين بالدين . وعن بمع
 الصل في نغسها خارع عن المزابنة، وكـا ان اللمران والمساهاة الملان في أنغسهـا . خارجان عن معنى الابارات : نتف على
 -
 - (2

حديث ثامن وعشرون لابي الزناد


11) 1الصن

 و تد حدثنا خلف بن تاسم , حد⿰氵ـا أبو الحسن علي بن

 مالك . عن أمي الزذاد . عن الاعرع ع عن أمي هرة . مـال رسول الله - صلم الله عله وسـم - : أبردوا بصلاة الظهر في الهو م الحار ع فلن شدة الحر هن فيع جهنم

(2) في باب زبد بن أسلم ع عن عنا. بن بسار - תن كـابنا هنا فـا و جه لاعادة ذلك مهنا .


انظـر ع 8/5-4 •

مالك ، عن ابي الزنـاد ، عن الاعرع • من أبي ڤر برة



وكد تندم التول في معنى هذا العدت في في باب نانم
 الوصال فهر حدينه عن أبي الزناد ، وعن نانع : وتد روي عن




 انظر الجامع المغهر بشرع نهن الثدر 183/3

الزنـاد
ثلاثين لابي
حديث موفي

ان رسول الله - محلى الله عليه رمـلم - رأى رجلا يسو ق بدنة .
.


 أو في الثالثة ، ومتن كال ذلك : عتّت بن هعتوب الز بهرى .


هدثناه غلف ، >دثنا ابن الورد ، حدثنا يوسغ بن يز يد .
 كال مالك في مذا ا!حدثت عن أبي الزناد , عن الاهرع ع عن
 موس بن أمي عنهان • عن ابيه ، عن البي هرهرة . حدنّا محعد بن ابراهم بن سعهد • كال مدثّا احهد بن مطرخ ،

1) الموجا رواعة - ومسلم وأبو داوه والمْسانئي انغزر الزركاني على الـوانا

ابسهاق بن اسساعيل ال!مثهاني الإلي ، ثال حدثنا سفبان بن هيدن عن ابمي الزناد . عن "وسى بن ابي عثمان . عن اببه . عن ابي هريرة . قال : مر النبي - ملى الل علهه وسلم - بر جل هتوق بدنج . فتال : tر كبـا . فتال, : انما بدنة بـا رسول الله .
ill : ونـــك ار

اختلف الملما. في رك.وب الماهي !المإجب والتطوع. فذهب امل الثطاهر اللى ان ركوبه جاكز من ضرورة. وبعفه أو جب ذلك وذهبت طانفة من أهل الحديث !!ى الـهـ لابأس بر كـوب
 ذهب اليه مالك. وأبو هنهغة ، والشانمي، وأكر الفتماه : كراهية ركـوبه من غبر ضرورة : فكره ماللع ركـوب المدي من غير ضرورة . وكذلك كـره شرب لبن البدنة . وان كان بعـد ري
 وهـال ابو منهمة . والشافمي : !ن نتمـطا الر كوب . أو ثرب لبنها ، زملوه كهبة ما شرب من لبنها. وكهية ما نتمها الر كوب ومبة من ذهب هذا الحذهب أنه ما خرع فله ، مغهر جالكز الر جوع في شني. منه . ولا الانتغاع بـه : ذان انطر الى ذلك ، جاز لـه . لحدبث جابر في ذللe، عدثناه عبد الله بـن معـد •
 ابن حثبل • هال حدثنا يحهى بن سمهد • عن ابن جريع • فال : اخبرنا ابو الزُبهر : كال : سألت جابر بن عبد الله عن ركـو


وأما توله : وبلك فنخر جه الدعا. عليه اذ أبى من ركو بها في اول مرة ، وتال له انما بدنة - وتد كان رسول الله - على
 مراجمنك اليال فهها ل تعرف (2) - والله اعلم وكن الاصميي يتول : وبل كلـة مذاب، وويح كلمة رمة

حديت حــاد ونلاثون لابـي الـزناد

مالك ، من ابي الزناد ، من الاعرع، عن ابي مربرة، ان


هـها ثال غهمى في هذا الحديث : لوy أن اشق على امني - ' بمذهم فبه عن مالك : لولا ان اشق على امني او مانى الناس وكال مهه آخرون من مالكت : وولا أن أشق ملى الوومنهن
 ابن بوسغ . وايوب بن مالع .
 الناس : كـل هذا مد روي عن مالك في حدث أبي الزناد مذا. حدننا خلف بن القاسم ، حدثنا عبد الـطلب بن المباس العبري • حدثنا بحمد بن يوسف بن المنذر • حدنا الوبا بن

$$
\begin{aligned}
& \text { البخاري والنساني } \\
& \text { انظر الزرثالي على الـوطـا 134/1 }
\end{aligned}
$$

هالع . حدثنا ماله بن أنس . عن أمي الزغـاد . عن الاعرع • =
 ولال ابن عيبـة في هذا الحدرث : عن ابهي الزناد ، عـن الامرع ع عن ابي ثريرة . عن النبي - هلى الله مله وسلم - : لو ا أن اشت على امتي • لأمرتمم بنأخبر العشا، والسواك عند : ونال فبه سعهد بن ابي سعيد المقبري • عن ابمي ڤر عرة . عن النبي - عله السلام - لوע ارـ اشت على امتي ، لأمرنم بالسواك مسع الو ضو.

وروي هذا الحدثت عهن أبي مربرة من طـرت شتنى • ورواء عن النبي - علهه السلام - جهاعل من أمعابه . منهم : جابر • وزبد بن خالد ، (1) وعاتُشة . وأم حبية ، وأنس ؛ وقـد هضى الاول في السوات في باب ابن شماب • عن حـبد ، وعن ابن الـسباق من

1) زايد هن خالد : س ' زيـد بن جامر - ومو تصريغ •


 حدننا السهاميل بن اسحأق．ثال حدثنا ابن ابي اوهس ع فال
 ابن محمد ، من عا⿰亻⿱丶⿻工二 ．ان رسول الذ ـ صلى الله مليه وسلم－

افال ：الـووات هطهرة للانم • مرخاة للرب（1）
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، تال حدثنا تاسم بن امبغ• فال حدثنا محـد بن اسهاععل • فال حدثنا الهميدي • قال هدثنا سغيان • قال حدتنا هحهد بن اسحاق • عن ابن ابي عتيق • من عازشة ．ثالت ：ثال رسّول الله－صلى الله عله وسلم－السواك مطهرة للeم ، مرضاة للـرب ．（2）و هذان الاسنادان حسنان وان


الزنـاد
 رسول الله - صـى الله عله مسبيل الll a ه
(1) : $X_{9}$

هil من أمin
 غ غ
 , أكله وشربه كالدصلي التالمي للقرآن في ملاته الصأم عع ذلك الدجتصد . ان






 خهر للكم !ن كـتم نعلهون، . 11ه وفي هذا الحدهث دلبل على اجازة القياس جالنشبيه والتمثبل في الاحكام ، وهذا باب جسيم • تـد أفردنا !ـه أبوابا في وقـد ذكرنا في كناب
الاكنابة ، كطلب الملم على حسبها ذـد أوضحناه هنالك (3) مالل مالثك - رحهه الله -: الجهاد فر غ بالاموال والانغس •
 وtال أبو حنيشة : الجهاد واجب إل إن المسلمهين فهي عذر
حنى بحتاع !!الهـم •

وتال ابن شبرمة : الجهاد ليس بواجب • والتاكمون به من
اللمسلهين أنصار الله
وتـال الشافعي : الفزو غزوان : ذافلة . وفريضة : أهـا
الغربضنة . فالنفر إذا أظـل العدو بلـد الاسلام ، والنافلة الرباط
والضروع إلى الثغور - إذا كان فبا من فه كغابة .
(1) الـآيه ، 18 ـورة الهف .



Ioli خ ly, ijl : -

(1) وتمالٌ

ل

,



الــــة : 1 ه سورة التوبة
"




حديث ثالث وثلاثون لابي الزنـاد

مالك . عن ابي الزناد . عن الاعرع، عن أبي هريرة ـ أن
رسول الله - صلى اللـه عليه وسـم - قال : إذا نـودي الملاة .
أدر الشبطان له ضراط حتى لا يسبع النداه : فاذا تضي النداه .
أفبل : حتى اذا ثوب بالصلاة ، أدبـر ؛ حتى اذا نضي التو يب .
 وأذكـر كـذا ـ لـا لم بكن بذ كـره حتى بظل الرجل الـن (21)
(3) 4,

في هذا الحديث من الفته أن المـلاة من ثأنها ان بؤ ذن
 (4) • هز

وتال : > اذا نودي اللملاة من يوم الجمهة • (5) .

في السنر والحضر عندهم ، وما اخترنا من ذلك بها صع عندنـا



bا الـآة ، • سورة المهمة .

$$
\begin{aligned}
& \text { انظار الزرtاني علم الموطا 145/1 } \\
& \text { i4 }
\end{aligned}
$$

في باب نافع من كـتابنا هذا . وأفر دنا القول في الاذان للصبع



 عليه وسلم - اذا نادى المنادي للا




 ولِس بغره وهو تول إبي حنيفة .


 هذا الحديث - عندي - بغرع في (3) التغسهر المسند في فو الئ
(1)


 في مدور النـاس، . (1) ـ م بختلف أهل النغسير و'مل اللغ_ة أن الوسواس: الثهطان بوسوس في هدور الناس وقلوبم ، ألي بلتي في قلوبم الرهب . وبحراك خواطر الثـكوك . وبذكـر من أمر الدنبا بها يسغل عن ذكـ كـر الله : وأمل الوسواس في اللغة صوت حر كـة الحلي • وتوله : الخناس • لانـه بخنس فند ذكـر العبد لله . ومعنى بخنس أي هرجع نا كـعا . ذ كـر معد-ر عن تتادة . تـل : الوسواس الخناس : ه-و الشيطان إذا ذكر الله العبد خنس

وذكر حجاع. عن ابن جريع • عن عنهان بن مطاه . من هـطرمة . فال : الوسواس رحله الفؤاد فؤاد الانسان • وفـي عبنبه (2) . وذكره ؛ ومحله من الهرأة نــي عبنيها اذا الجلدت . ومي مز جا ودبرها !ذا أدبرت . فnذه مجألسه منعها .

وذ كـر وكــيع عن سغهـان ، عن حكهم بن جبر ، عرـن سمهد بن جبهر • عن ابن عباس • تال : ما من مولود يولـــ ! !
(2) ه:نr-4 : ق o ع عينـه ه م •

وعلـى تله ومه

- وس

وكال الإزيدي : يوسوس نم بخنس أي يتوارى

في هنا الحديث : إذا زودي الa_لاة - بريد إذا أذن الها م فـر五 ما الحĀه -ن الخزي والذ تفزع منه التلوب ما لا تفزع من شتي• من الذ د ، الـا فيه من الجهر بالذ ذلك على قلبه حتى لا بسـع الذـها. ، ناذا تضي النداه . أقبـل على طبعه وجبلته بوموس أيظا . وينهل ما يتدر مها الـد سلط
 أيظا : *تى إذا تضي التنوب - وڤو الاتامة كما ذكرت الك . أْمل حتى يخطل بين المر الما لويمسه وyخلط علهه (2) - المار انا الله منه .
(1) © 3 (2*
 ودبر منه . ول بدبر من تلاوة القرآن في الصلاة . وحسبك بهـا فضلا لهن ندبر م روى ابن القاسم عن مالك فال : استعهل زیهد ابن أُلم على دهدن بني سـليم (1) - و كان معدنا لا يز ال يطاب فيه الناس من قبل الجن • فلها و'یم • شكوا ذلك اليه : مأمر ثم
 عليه حتى البوم

نال مالك : وأ=جبني ذالك من رأي زبد بن أسلم • مكذا روى سحنون في سهاع ابن التاسم وذ كره الحرت بن هسـعين ، تال : أخبرني عبد الرحىان ابن الةا-م ، وعبد الله بن وهب . قالا : تال ماللك استعهل زهد ابن أسلم على معدن بني سلهم - oذ كـره سواه الى آخره . وذ قال حدثنا جربر بن حازم ، كال : سعمت سايمهان الشهباني بحدث







 ليس شي، يتّحوا عن خآه ا!保 وذ

سحرة الاجــن



 هنه : ناب ! البي مالمي بهد ذـابه . أي عاد : وثاب !الـى المر يم


,
 الحرب وغهر هـا .

قال حسان بن نابت : مي وتهة كـسيوف الهند أوجثهم لا بنكلون (1) لوا ما نوب الدامي (2)
وتال آخر :
 وتال عبد الـطلب بن هاشـم - وهو عند اخواله بنـى

النجار بالددينة :
فحنت نافتي وعلهت انـي غريب حهن ناب الــي عالي
وتال T Tــر :

 ـ تَول المؤن : الهلاة خهر من النوم . ولهذا تال أكثر الفتها. y تثويب !y في الفجهـر .
 2) انظر الديـوان بشرع البرولـ 257 . 26

وتال الحسن بن حي : يُوب في. الفجر والمشا.



الهلاة خير من الذو . بالصـلاة خبر من نوم : لانه دشا. ثان !!لى
الصـلاة . وذ!


,
وقد بحتهل أن ;


 وثشى الاذان

را 11
 خير النوم ق ث




ومعنى تواله : نغرد الYامة - بر بد : غير التسبير في أولهـا
وآخرها . فانه يثنى باجهاع من العلها. .
وكال الشانعي : تفرد الاقامة كـاتول مالك سواه . إلا توله :

الموضع - وحده من الYمامة
وير وى أن أبا مهذورة وولده ومؤذني مكة كلم بقو'ون:
تد كامت الهلاة - مرتين ، وهو تول الز هي ، والـسن البصري
ومیحول • والاوزاعي •

وسه الل أبو ثور . وأهـد وإسحاق
وثال . الك ، ${ }^{\text {a }}$ :
من والد سهد العرظ بالهدينة انم بشو'ون : تد उامت الملاة ـ مرة واحدة .

وتال الكوفيون - أبو هنيفة وأـهابه ، والثوري • والمسن

 عندمم ببن الاذان والاهامة في شي. . ذمبوا في ذله الى حده عبد الله بن زيد - وهو حدهت مختلف في ألناظه وإسناده. وسنذكره فی باب بحهى بن سمهد - إن شما. الله . وלمب ماللع.

 اوله ، فان الـانعي ذهب ا!"ى أن ذلك بیال أربع مرات وذهب مالك إلى ان ذلك بثال مرتين ؛ واكـنر الآثار عن ابي مذورة وغيره على ما تال النـافمي . وهو اذان ألم الم

 وانتق مالك والثانمي على :لترجيع بالثهادة في الاذ'ن خاصة دون الاثامة على ما في حدهت أبي محذورة وذهب الككوفيون إلى أن لا نرجيع في الاذان . ولا القامة . وإنها دلك مندهم مثنى مثنى ، إلا التكبهر في أول على الا حسبــا ذكرنه لك . وثال احهد وا-حاق : ان رجع فلا بأس • فال الـحاق : هـا مستعهلان ، والني اختار أذان بلال

 بلال : وفي الاقامة ايضا: ان شثاه ننى ، وان شال أفرد ؛ وان شان كال : تد ثامت الصلاة مرة ، وان شاه مرنين • كـل ذلك مبأ •
 كتول الشافمي سـواه . ومن حجة مالك والشانعي في إفـراد الا:قامة : ما حدثناه عبد الوارث بن سفـان

 أنس . مال : ا'مر بلال ان يشنع الاذان وأن يونر الانقامة و ودثنا محهد بن ابرامیم • فال حدئنا محهد بن مماوبـ، .
 حدثنا عبد الوهاب • =ن أيوب ، عن ابي قلابة ، عن أنس . ان
 قال ابو عهر : ذ ام برفع هذا الهديث غير =بد الوهاب ، قال : وتد رواه اسهاعبل ووهب و! بر براه
"آل أنو معر : بیني انه 'م بعل أهد في هديث انس هذا ان رسول الله - ملى الله علبه وسلم - أمر بلالا غير عبد الوماب -ن أمحاب أيوب . وغهرهم بتو'ون أمـر بلال . ولا就 الصلاة مرتبن : ما حدنناه عبد الوارث بـن سغبان • وسميد بن

نصر • كالا هدنـا تأسم بن أصغ . فال حدئنا إسـاعهل بن اسحاف: واخبر نا عبد الله بن محهد . تال حدننا محـد بن بحر ، فال

 عن أنس، فال: أمر بلز أن يشفع الاذان، وان بونر الاتامة (1)
 حرب • ومبد الو حمان بن المبارث . فالا حدثنا حماد بن ز زهد .
-
قال أبـو داود : وحدنــا موسى بـن اسهاعهل • הـال
 مالك . قال : أمر جلال ان بشُع الاذان ويونر الانمامة . كال أبـو داود : و >دثنا حمهد (3| بن مسعدة ، مال هدثنا اسهاعهـل . عن


大از اسها=هل : فحدثت به أبوب فقال : إلا الامامة (4) .
قال أبو عمر : برهد بتوله : | Y Y الYامة : - الوله : تد تامت


وبوتر الצامة ـ الا توله : گد قاهت المـلاة فانه مثنى .
(1 121/1 2انظـ - الهو (2)
( حعد ( - 49/8 إلتn 18:/1 (4 انظلـ
 حدئنا احدد بن شمهب • مال اخبرنا عحرو بن علم • ثال حدنا
 نن ابن عهر • مال : كان الاذان على عهد رسول الله - صلى


قامت الصلاة . تد قامت الهلاة (1)
Yات

 ششعبة ، من ابي جعفر المؤذن ، عن ابمي المئى - مؤذن المسجد
 رسول الله - صلى الا هلهه وسلم - منتى مثنى • والثامة واحدة.
 الاذان نوجأنا نم خر جنا الى الهلاة .

وحدنا عبد الله بن محهد • قال هدنّا معهد بن بحكر .
 ابن جمغر • فال حدثنا نمبة ، ثال سهعت أبا جعفر بعدث عن


 مرة مرة . غير أنه بتول : زد قارت الهـلاة . قد فاهـت الصـلاة :


L. ذكـر ابن خواز بذداد وڭير• أنها سـة مؤ كـدة ، وهي عندهـم



 ذكر إو بكر بن أبي شو بة . فال حدثنا أبو أسامهه. عن الالز اري . عن الاوزاعي • قال : الاقامة أول الملاة .






 جماءة. ومعنى يظل: يصهر. يتول حتى اصهر المر. لا بدري كم

وأنشدوا :

ظللت ردالكي نوق رأسي تاهدا أمد الحصى Lا تنظضي عبراتي هـن رواه جـكسر الهمز !ن بدري مـا هلى • ظان بهمنى ما كـثبر . ولكن الروابة عندنا فتح المنزة- واللا ألمم، وبه النوفيت .

حديث رابع ونلاثون لابسي الزناد

 اياخذ احد كـم حبله فمهتطب على غاهره . خهر له من أن يأني
(I)

هكذا في جل الهو طآت لياخن . ورواهته لابن نافع عر عـن



حدثنا محعد بـن ابرامهم . وحدننا هبد الر حـان بن پهيى •








 السمي والا كتساب . ونه دم البــالة . وحـد الهعالمة والسمي والتعرف في المعيشة : وتد وردت أحادبث عـن النبي - صلى
 ندبرها ووتغ علـى مطانیا : وهـي تفـهـر معنى مـذا الباب . ونوضع الـراد من حدبنه - والله الدومق للمواب فمـا :خر ع في هذا البابه نوله - صلى الله علوه وسلم - : (1) الود الميا خبر مـن المد السغلى • - والـــد الملبا الإنمتة
 كـنابنا هذا: والعد السغلى الساكلة. ولد ذكريرنا طرق مذا الحديث في ماب نافع .
 قال حدثنا أحد بن شمهب . كال أحبرنا أبـو داود . كال حدثنا
 ان أبا عبد - مولى عبد الر هـان بن أزهر ـ أخبره أنـه سـع


- 1




 النبي - صلى الله عليه وسام - كال : :لمسانل كـد
 (2) (2) أخبرنا عبد الله بن معدد ، كال حدثنا حمزة بـن معهد .



 الر جل بسال حنى باني يوم القيامة ليس ني وهمه مز عة (3) لصم الخبرنا سميد بن نصر ، فال هدنتا قاسم بـن أهبغ • كال


$$
\begin{align*}
& \text {. } \tag{}
\end{align*}
$$

ثال حدثنا عبد ,لاڤلى • بن عبد الأعلى عن معن . عهـ عبد النه بن عسلم - اخهي الزهري ، عن حمزة بـن عبد الله . عن



 حدننا الليث ، عن جهغر بن ربيهة . عن بعر بن سوادة ، عن مسلم بن مخشي • عن ابن الغراسي • ان النرانسي نال لرسول الله - صلى الله عليه وسام - بـ با رسول النه . الاسأل ؟ عال :

 محهد بن بكر ، ثال حدثنا أبو داود. هال حدثنا هشام بن مهار .
 ادريس الخولاني • عن أبي مسلم الخولاني • قال هدنني الجبهب



11 اخزجـه البخاري وهـام والنسنيني

ا) اخ به أبو داود رالنـانى •
انظر عون الـمبود
 وسام- وبكنا >دهث عش





حدنتا عبد الله بن محـد. ظال حدنتا محهد بــن بهسر •


 رسول الثه - حلى الله مله وسلم - : من بتكا


بسال أهد
 ثال حدill احهد بـن شههب ، ثال حدثنا معمد بن منـان بن
 2! أغر به مـلم وابو داود والنـاني و'ان مابه انظر ذذاتم الواربت

 عن بنسطام بن مسنلم • عن عبد الله بن خالمنة . عهرو . أن رجلا انتى النبي - عله السلام - فسآله مأعطاه . فله


(1)

فال ابو عهر : السووال Y هبوز لمن فبه منة وموة وادنى


 من بهرن أن كسبه لا بأس به وصم الصالحون الذين تمد إلمهم في حديث الفراسي الدذكور في هذا الباب - والله أعلم . وفي حدهث تبهعة بن الـخار3 ثلانة وجوه . وفي حدهث
 إلا إلى $ا$ ذكرنا في عدهث سمرة - والله أهلم .
) اخرجهج ا!-و داود.








 وسلوبان بن هرب. قالا حدنـا شمبة، عن عبد الـلك بن عمير • عن زبد بن عیبة الفزاري . فال سهت سـهرة بن جندب فالـ有 دسول الله - ملى
 الا أن بسال ذا سلطان أو بنزل به أمر لا بجد مـه بدا ورو! الثوري وأبـو عوانة . من عبد الـلك بن عمبر ـ باسіاده . .

وأخبرنا عبد الله بن هحهد ، قال حدنا •جهد بن بسر
حدثنا أبو داود . مال حدin مسده . تال حدتنا حهاد بن زهـد . عن مارون بن رباب . ثال هدثنا كنانة بن نموم الهدوي • من
 ـ علهه السلام - فقال : أمم يا فبّهصة حتى نأنينا الصدقة وآمر الك
 رجل تحمل بحهالة ;aلت لـه الهسالة ، فسال


 المابت فلانا الفاهة . نملت له الهسألة . فسال حتى هصيب تواما

 كال ابـو عمر : هذا وامغ في وجوه المسأله . هغن عـن قول كـل تانل - وبالله التونهت .

والسداد في مذا الهدهث وما كان مثله - بسسر السهن • ومعناه البلغة والحـنابة ! وكذلك ما مد بـه الشي" . بهال له أه| : سداد بالحكسر .

كال العرجي - وهو من ولد منمان بن عغان - :

$\qquad$ 1) انظر سنـ ابمي داود 189/8.

دصäl! gai . caill slım! LI,

الخبر نا عبد الله ?ن عحهد •
قال
 بك النبي - =لمب الــلام - يسـأه . زهال : أما غي بيتلك شتي. ؟ فال : بلى .

 :


 به فشد فيه ر~ول الله ـ صلى الله علهه و-لم - عودا بيده . تم






كال ابو عدر : الدم الدوجع : الحهالة في دم الذطا . والفقر الددتٌ الذي انضى بهاحبه !الــى الدقعا. وهي التراب




 الضهاك بن مخلد . عن هبد الرحمان بـن مبد المومن • عرن

 الر يبة . وانها حغظناه الدنا.ة .

ذكـر المقيلي ، كال هدثنا الحسن بـن سیل • هال أخبرنا

1

غالب التطان . عن پمكر بن عبد الـله الهز ني • כال : مال عهـر ابن الخطاب : مكسبة ز هال المقيلي : عبد الر >مان بن عبد المومن هذأ هو sبد
 وتال أو حانم الرازي : سمعت الحسن بن الزبهع يغول : تال لي ابن الهبارث : ما حرفتك ؟ כلت انا بوراني • ثال : مـا
 الصنامة . L L معبنتي

سوتك ، فان الغنى من العانبة

حديث خامس ونلاثون لابـي الزناد

مالك . هـن أبي الزناد . عن الاءرع . مـن أبي هربرة .
 بيده. . لقد هعدت أن آمر بحطب نهحطه . نم آمر بالصـلاة


 روي هذا الحدثت عن أي هر برة من وجوه . رواه أبـو

 وفي هذا الحدبث من الفته معرمة يهين رسول الله - صلى الله علمه وسلم، وأنه ك.ان بحلف على ما بويد باله . وفي ذللك









 تأخر عن شَهود الجـاعه لفير عذر ، ولم بكن شتخلف عن رسول الله - ملى الله علهه وسلم - نــي المـلاة الا منافت . أر من له عذر بين ؛ وتـد استدلت به طالمنة على أن الاعغوبة كد نـو
 يماتب بما ذكر مي مذا الحدهث ؛ وجانز أن لا بغمل ، لاهـ تر و إنغاذ الوميد عفـو وليس بهلف ولا كذب . وإنما الكذب ا أم فهه الدر. وهعى ربه ؛ مجائز مثل مذا القول نأديبا للناس . :ــم الخهار بعد في انناذه : واستدل به داود وأصمابه ملى أن الهـلاة فم الجـاعة فرض على



الجـعـع سـوا. .
واحنَ بتوله - ملى الله علهه وسـم - : لا صـلاة لجـار
المسبد إلا في المسجد (1) .



وهذا عندنا هحعول على الكما', 'كي الضضل . كها فا'ى :
(I) a)

وتال : ل يزني الزاني حبن يزني ومـي مستككل الايمان . واحتع إإـأ بحدهت عنبان بن مالك ، وعمرو

 الك رخمة ـ . وهذا محهول عندنا على الجمهة .

واحتع بحدهث هذا الباب : كوله لآد مـدت ان آمر بحطب فيجطب - الجدهث . ثال : ومحال ان بحـرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيوت توم !ال ملى نرك الواجب . وهذا عندنا ملى أن شهود الجمامة من السنن المؤهدة التي نجـب عتوبـة من أحمن التخلف عنها من غهر عذر : وكد أوجبها جهامـة من امل العلم فرضأ على الكناهة. وهو آول حسن صحدع : لاجماءهم على انه لا يجوز ان هبتمع ملى نمطيل المسا جد كلها من الجماعات هازا تامت الجماعة في الدسجد . فصلاة المنغرد في بهنه جاتزة .


انظر الجامع الصنغر بشُرc فـز اللدّر 81/6: .

بخهس وعشرجـن در جــة (1)

فغي هذا الجديث جواز مـلاة المنغرد . والخبر بأن مـلات
 أهدهم الفانط فلبددأ به آل الاaلاة . وتال : !ذا حضرت الصلاة والـشا.. هابدأوا بالعثا. . وهال : اi 1 حـاوا ;ي الر حال فـي الهطر . و هذ.

 -

وتد قبل !انـ یمنى حديث هذا الباب . انها هو "ب
الجمعة y في غيرها من الصلوات الخمس في الجهاءة : واستدل العانلون بذلك بـا رواه مaهر وغيره . عن ابي الهحاق. عن أبي الاحوص عن عبد الله بن مسهود . فال : هال رسول الله - ملى الاله ملهه وسلم - : آــد ثمـت أن آمر رجلا يصلي بالناس ذـم أنطلت مأحرت على أوم ببونم لا بششمدون البمهة

اخربه اهمد والبهاري وابن ماجه من هدات الي سمهد الهدروي


وهد جاه من ابی مسهوه مي الهلوات الخمس عير هــا
 الجهاعه ـ ـ واله أعلم وبحنهل أن يكون حدهث ابن مسعود مفسرا لحدهت ابيا هربرة - حدبث هذا الباب، فـكون فوله في حدبث هذا الباب:

نم آمر بالصلاة فوؤذن لها - 'إي ملاة الجهعة
حدننا سمعد بن نصر • حدنا تاسم بن أصبغ • حدثنا عمد ابن وضاح ، حدثنا أبـو بكر بن إمي شيبـة ، حدثنا الفضل بن
 عن عبد الله . أن النبي - مليه السـلام - فال : القوم يتخلفون
 على توم يتخلفون عن الجمبة بيونمر م وهذا بهن في الجمعة
 الخهس ، فأخبرنا معهد بن ابرامهم. ثال حدئنا هعمد بن مماوبة. كال حدثنا أحهد بن شهوب ، قال أخبرنـا سوبد بن نصر ، كـال الـا
 الاقمر ، عن أبي الاحوص • عن عبد الله ؛ أنه كـان يأول : من الـن سـره أن بلقى الله فـدا مسلها ملهحافظ ملى مـؤلا. الصلوات
 سن


(1)

و ودنتا عبد الله بن محثد. قال حدنًا محهد بن بحر
 (2) حدثنا و كـع • عن المسهودي - زذ كير

 الكوغي .

 اضلاتم • ولقد عمدتنا وان الرجل ايهادي بهن الا جلبن حتى



 انظر صنـن المو داود 170/1

وعبد الله ’ن مسهود أهد الذين رووا عن النبي - علو-ه


حدثنا عبد الله بن محثد • قال حدئنا محهد بن رهـكر ثال حدئنا أبو داود . قال حدثنا أحهـد بن بونس • قال حدثنـا
 اليعهري • عن المي الدرداه. . قال : سهمت رسول الله - هلمى الله $=$
 بأإك الذ
(3) Z_slo!!

ور „اه ابن الدبارك . عن زائدة باسناده - ممله سو!• وتال زاءدة : هال السائب : بعني بالجمامة الصلاة في الجاعة.

 (أأخر عن ششُود العشا. معه ، ونقريع وذم مريع • وعنب (4)



 f: ب-:

صهبع - إذ أضاف !! إمر أن أهدهم لو علم انـه بجد هن الدنهـا

 الاجر المظدم. والثواب الجِسيم . Y L
 صلاة الجماءة : وهذا ونه ـ ملى الله علبه وسلم - إنها
 مسمود : ولتد راينًا في ذلك الوتت - وما هنأخر عنها إلا منافت

 وضرب رسول الله ـ هلى الله عليه وسلم - بالمظم السمین.
 قال - عز وجل - : > ومن أمل الكتاب من إن تامنه بتنطار يؤده
 " ومنهم من إن تامنه بدينار • (ل) - برهد الهسي. المقير التلهل • ولم برد الدبنار بعهنه ل ل بؤده البك .

18 g . .

 هْبْونش ون الاكو'م والاغران. وبیال لها فيما زعم بعفم : المذاجي

وتال أبو عبيد : شآل : إن البرماة ما بهن ظلفي الشاة .
ثال : وهذا حرف ע أدري ما وبهه إلا ان هذا تفسهره : وبروي الهرماتهن - بیعسر الدبم وبغتهـا - واحدما مرماة . منـل مرماة ـ ذكـر ذالك الاخفش وغهره .

## حديث سادس وثلاثون لابي الزناد






في (12 هذا الجدبث إباحة اليمهن الله على كـل ما بعتقدر
 بأس على كل حال ؛ بدايل هذ الحديث ؛ لان في اليمين باله
توحيد| وتمظيها ؛ وإنـا بعره الحنث والاستخفاف

 ونغنل التتل في سببل اله، ونغل الشهادة! وتد علهنا أن ذلك
 الدومق للمواب .

 انظر الزرانفى على الموطا


حديث سابـع وثلاثون لابي الزنـاد

مالك . عن أبي الزناد . عن الاعرع ع عن أبي هربرة ، ان رسول الله - صلى الله عايه وسلم - قال : تشعل الله لمن جاهد في سبيله . لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبمله . وتصديق ـ منه مع انال من أجر أو غنهة (1) .

وفي هذا الحدهث أيضا ألمل عظهم ، ونفل جسمر للمهاهد

 وفي هـذا الحديت دلهل (3) على أن الغنبهة ע تنتص من أجر المجاهد غهنا، وان الـجاهد وافر الآجر - غنم أر لـم بغنم ؛ وبعغد هذا ويشهد له : ما اجمْع على نتله آهل السهر والملم بالاتر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب لعنـان وطلهة


 انظار الزرتاني على الدوطا







 الفانمين ، لحديث رووه عن النبي - صلى اله عليه وسالم - انه

 كان أعظم لاجره - والله أهلم

واحتجوا ايضا ببا حدثنا اهـد بن هاسم ، وعبد الوارث بن سفيان • كآلا حدثنا تاسم بن أصبغ • قال حدنتا الحرث بن أبمي السامة ، كال حدثنا أبو عبد الر حمان الهقرين . مال حدئنا حهوة. عن إمي هاني، حميد بن هاني• الخولاني • عن أبي عبد الر حمان

 فتصوب غنيهة إلا زیجلوا نلثي اجرم من الآخرة ، ويبقى لهـم
 تعجهل بهض اY جر مع التسوبا فهه للفنائم وغر الغانسم : إل أذ الغانم صجل اه نلثا الجره . وعـا مستوبان في جهلنه : وغد عون الله من 'م يغنم في الـآخرة بهعدار ما فانه من الفنيهة والله يغاعف المن بشا. . وهو أْضل من رجسي وتو كل علبه .


مالك . عن أبي الزناد . =ن الاعرع ، عن أي هر: ؛رة. أن



(1) فيستشتهد



(2)

وفي هنا الحديث داليل تلى أن كـل من تـلـ في سمـلـل
الله . نهو في "جنه ـ لا محالة - إن شا. الذ
حدثنا سميد بن نصر ، وءبد الوارث بـن سفيان . Yio



 الـآية ، 38 - سورة الانظالـ .

حدتنا ــليهان بن حرب . قال حدثا حهاد بن زبد . عن أيوب.
 خذكر حديثا سهعهـ هتول : قال . وأخرى تقولونا - بهني "مي
 ولمله أن بحـكون تد أوقر دمتّي راحلته ذهبا أو ورنا - يبتني

 مات فهو في الجنة . وركلك الآنار المتمدمة كلما تدل طلى ذالك - واله أعلم وذلك على تدر النيات . وكل من قاتل لتكون كلهة اله العلبا . وكلمة الذين كغر وا السعلى • فهـو في الجنة - إهن شـن شال الله وآما توله : يضحك الله : غمعناه مرحم الله عبده عند ذاك ويتلماه بالروع والراحة والرحهة والرأهة . ومذا مباز منهوم : وتد قال الله - عز وجل - في الـابتهن الاولبن والتابعهن لهم


 مثاله من منات الهخلوتهن - وبالله المصه والتوفيق .

$$
\begin{aligned}
& \text { (2 } \\
& \text { (a) الـا }
\end{aligned}
$$

حديث تاسع وثلالثون لابي الزنــاه

مالك. عن أبي الزناد. عن الاعرع. عن أبي هريرة. أن



من وراه ظهري (1)
هذا كـبا نال ـ ملى الاله عله وسلم - : ولا سبهل الـى ك أخبرنا أبو معهد مبد الله بن معمد بن عبد المومن، مالر


 عله وسلم - : لنه أراك مــن غلفه كــها هرى من بهن بده . كلت له : لان انسانـا كال
 من عن بهنه وشهاله . مأنيعر ذلك انكار؟ شديد؟ .

$$
\begin{aligned}
& \text { البغار ي ومسلم }
\end{aligned}
$$

حدننا عهـد الو'رث بن سغبان • مدئنا ناسم بن أمبـغ • حدثنا محهد بن ونأ (1) . حدثنا حامد 12) بن بهيى ، حدثنـا سفبان . عـن داود وحمبد . وابن أبي نجيع • عن مجاهد فـي
 الـلام - برى من خلفه في الصلاة كـها برى من بهن بدهـ كال : وحدثنا موسى وابو بكر • مالا : حدثنا وكبع • عن سفهان • عن لهـت . من مجاهـد , مال : كـان برى من خلفـه كــا برى من أهاهـ

تال : وحدثنا موسى • حدثنا وكـهِ، من سغثان. عن ابيه. عن معرمة : , ونتلبك في الساجدين، كال : ركو ع* وسجوده مال معهر عن متادة > في الساجدبن ، في الـملهن . مال : وبال
دسكرمة : قالما وراكــا وساجدا وجالسا .

وذكي سنهد . حدثنا حجاع • من ابن ابي ذلب • عن =جلان • عن أبي هريرة . ثال : هال رسول الله - ضلى الله عله وسلم - : والني نغسي بهده إفي لانظر الى من ورالي ب كسها أنظلر إلى من بين بدي: فسو وا (4) مغوغكم. واهـنوا ركـو عكم وسجو د كم.



$$
\begin{aligned}
& \text { 14 مــورا i ص • سـووا }
\end{aligned}
$$

حديث مومـي أربعين لابي الزنـاد



(1) غفر له ما تقدم من ذنـه




ذ كـر سنيد • عن حجاج ع عن ابن جر بع • ال : أخبر ني
 أمل الارض .




2


الفهـرس
1 ـ نهرس الوو ضوعات
2 ـ فمـرس الآبـات
-
4 ـ نعرس آآثار
5

-     - نهرس الجرع والتمدل
7 - نهرس الكلمات الـثروعـ
8 - نهرس الاببات الشمريا
" - ضعرس الاعام الهترجم لم
10 ـ نهرس الجباءل والشموب والطوالف
11 ـ نعرس البلدان واتحاكن
401-400
18 ـ نعرس مهادر التحقمت

1 - فهرس الهوضوعات

Ran
6. 1
-
5.
_ نبذة من حهاة المى الزناد

- حدهث الول لأبى الزناد : الروزا الحسنة من الرجل

الالـ • جزء من ستح وأربعن جزها من النبوة . .
9. والتملهت علهه :

- حدهث ثان لامي الزناد: ل

القوامة إلى من بجو ازاره خهالـ . . والتملهن مله : 10
-
14-11
15-14 والتمليت ملهه :

 17-16. ـ مذا الهدهث من أوضن ما روي في العدر • ودفـع
17 . كول التدربة
in.in
ـ
لان الله y


- حدبت رابع لامي الزناد : اباكم والظن. نان الظلن
 - 20 - 19 . .

21 :
22 -
-23-22 : 11

- حدهت : انلا ان التعهت عورات الناس افسدنهـم . 14 - 23 :
- حدهث خامس لابي الزناد : بیول الله تبارث ونعالى
!أ أهب عبدي لتائي. أحببت الثاهه .. والتملوق علوه : 25 33 - 28 -
- 

عن لبسنهن . وعن بهمتين . . . 1 والتملوت علهه : 34 - 64
 لهط - لاهله : اذا مات . فصرقوه . . . والتمليت علهه : 87

ـ اختلان الهلماه مي همنى توله في الحدهث (لثن لار 42

- هدثث نامن لابي الزناد: ليس المسكهن هذا الطواف

الني هطوف ملى الناس ، فترده اللحـة واللتمتان.. 49-48

والتملهت عله>


- حدهث تاسع צبم الزناد : المومن بأكل في ممنى 55 - 53 واحد . . والتملبت علبه

66 . . .

- حدبث ماشُر لابي الزناه : $88-57$ الفمطرة . . والتمعليت علمه
-68-59

على (الفطرة)
-93-92

- 90 - 82

77-75

- اختلانهم في فوله - عز وجل ( حنفا.) : - 85 - 80 : - آرا. أهل البدع في لوله هز وجل (ورذ اخذ ربلع

98-95
من بني Tدم من ظهور مر ذرياتمر )
97-96 _ اغتاف الملها. في Yال
النهبادة لاطنال المسِلدبي وغيرعم بجنة أو نار : 98
 118.116

 126_124
 130-127 139.131
-- آثار في النهي من الخون في التدر ومصهر الولدان _ أوال الملساه في احـكام الوطفال في دار الدنها : 131.134 - حدبث حادي عشر لابي الزناد : رأس الكنر نعو المشرد . والفخر والخبلا• في الـل الغدل والابل... 145. 142 والتعله3 عليه - حدبث ثانهي عثر لابي الزناد: لا تقوم الساءه حتى بـر اللرجل جقبر الر جل فيقول : با لهنني مكانه...

والتحلهت علهه - نته الحدثت

2

- حديث ثالت عشــر لابي الزناد : لا بقولن أحدكم
152.151
- 153 - 152 .

بو هدون جزه من مبعهن جز.ا من نار جهنم . . .
والتمليت عله4
162 .
- 

162

طلاق أ ختما لتستفر غ محعنما ولتنكع . . والتملهت علهب: 165
فقه الحد
166.
-



 - آنار في خلت آل 176. 174 -

176 الملامسة ، والهنابذة . . .
 غي نعل واحدة . . . والتمليت عليه :

- هدهث موفي مشرين لابي الزناد: اذا انتعل اهد كم، فلهبأ بالهمن . واذا نزع . فلهدا بالشهال . . . .
- حدثت ماد ومشرون لابي الزناد: لا نلتوا الر بان

للبيع • ولا بع بمضحم على به-ع بسن .. . 164 :

والتعلهت مله4


- 190 : معنى لوله ( ول بع بعفكم ملى بهع بعم)
- تغسهر مالك لتول رسول الله - ص - الا ببع بمفكم
- اجماع الـسلبهن ملى انه لا بجوز دهول المسلم 192

194. 198 - معنى كوله ( ولا تصروا الابل والغنم ' ـ اغتلاف الملها. في التول بهذا المدث ـ اختلاف المتأخرهن من أهماب مالل فيـن اشنرى 216.214
.

ـ أكاويل الفتها. في هذا الباب

ـ المراةمون والشافمي جملوا حدهث الیمراة أملا في 219

الخيار بثلاثة أبام
-
 221.
-
123. . .

ـ الـنـهـنة والاستنشان مرة أو مرتهن ولو من غرهة 224.222 . . . $\quad$ a
-
225 . . .
$2 \% 5$ _ اختلاف 225 . الو
 226 . . .

- حدهث ثالث وعشرون Yبي الزناد : اذا استهقظ أحد 228.227 . . . ونونه . . . والنملهو عليه - اغتلاف الرواة في لفظ الهدث عن أهيى هرة : 229
- مذهب الـثأمهي أن ورود الانجا-ة علل الها. ا:قلبل تغسـه . . و'ن لم نغهره . و ورو
235.234

نهسـه . . وحجتهم في ذلل
ـ ابن عد البر : جا. عن النبي م - في اللا. انه لا بنجسه شي" - بربد !

وبنام فیه . نم دتوم من نومه ذلل ـ أنه مندوب !! غسل بده تبل ادخالما في انا. وضونه 297 ت
241.237 - تأوبل آبة (اذا آعتم !لى الْصلةة ) ال 238 بوضو. واحد
 ـ أكـثر الفتها. على أن قوله في الحدیـ ( ملا بغهس 262
„ده في وضونه ) - ندب لا إبجاب
_ (السعابات ) التمي تَوخأ منها الهوامَ وبدخلون أبدبهم 258

Lon an
ذو الو جهين . 261 : التهليت عله

ـ حدهت خامس وعشُروتـ لابي الزناد : إذا شُرب
الكلب في لزاه احدكم فلهغسله سبع مرات .. .
267 :
والتمليت عليه
269 . . .
ـ انتلاف السلف والخلف : عل الامل في الشرايع
274 . . . ال ال ال ال
ـ اختلان الغهاه في متدار الها. الذي تلحته النجاسة: 274
.. حديث سادس وعشر ون لابي الزناد : لا بجمع بهن
الـرأة وعنتها . ولا بيسن المرأة وخالتهـا .
276 : والتملبت علبه

- إجماع العلها. على القول بهذا الحدبث : ( لا تنكع

 - الحكدة في النهي عن نكاع المرأة ملى عمنها وخالتها : 280 _ اختلاف النتما. ني كعرامة الجمع بين المرأة وابنة عهما: 280. 281 ـ كـل امرأنيسن اذا جملت مـان احداهما ذكوالم يجز له أن هتزوع بالاغرى . فالجهع بينمها باطل : 282

282 Y _ 284.283
 285
ـ حدبت ثامن وعشروت لابى الزناو : اذا الـْبد الخُر .
أبردوا عن الصلاة . . . والتمليت علده
-

- حديث موفي نلانتن لابي الزناء : ار كـبها وبلك .. 296 والمـلـيت مليه :
- 



- والتعليت عابه :
ادبر الـثـطـان . . . والتعلوت عليه

$$
\begin{aligned}
& \text { - حديث حاد وثلانون لابي الزنـاد : إول أن أشفق }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والinمليـت عlیهه : } \\
& \text { - اختلان الملها. في ركوب المدي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والتمليـت علــهـه : }
\end{aligned}
$$

- معنى توله في الحديث :اذا نوب با'صلاة اخبر •

$$
811.310
$$

حتى إذا تضى التْويب أفبل

313
.
ـ انماق مالك والثـاقمي على التر جيع بالشُهادة في 315.814
: الآذان دون الاتامة . .
 : الأمة

- حدبث رابع وثلاتون لابي الزناد : تال - م - :
, الذي نفسي بيده اليأخذ أحد هبكم حبله فبعنطب
:

321
=لى ظهر ه . . والتملبق علوه
. . .

- ابن عبد المر : السؤال ل بجوز لهن لـه منة وتوة 325

حد بث غاءس ونلانون لابي الزناد : والذي نفسى
?يده . الید هـهـ أن آمـر
331 :
والتمايت ملهه
282. 381
"منى توله في الحديث : ( والذي نفسى بهده : لو
بعلم انه بجد عظها سمينا ، او مرمانون هسنتهن) : 287.839
-
341 جامد في سببله . . . والتعليت علبه :

$$
341
$$

ـ نته الحدبث

242 -

- حديث ثامن ونلانون لابي الزناد : بضحك الله - عز وجل - إلى رجلين • بتتل أحدعها اللآخر • كـلامـا

344 بدخل الجنة . . والتمليت علبه

244 -

فوالله ما بخغى علم خشو عكم . . . 346 والتملهتعليه : - حدثث موني أربعين لابي الزناد : اذا تال احد كم .آمين ، قالت الهلا 348

والتمليق علهه :

$$
\begin{aligned}
& \text { - حعث هـ بادس ونلانون ثلابي الزناد : والذي نغسي } \\
& \text { بيده . وددت أن اقاتل في سبيل الله }
\end{aligned}
$$

## 2 ـ فهرس الآيـات <br> 1

241.237

- اذا

309 . .
42 . اذ ذمب مغاضبا . مظن أن لن نقدر عاله
86 . 71

6
55
96.90.77

- أتلت زنسا زاكـة
- الذي زمر هن

ـ الذبن مالى لNم الناس

50
285
 - إن الشرث لظلم عظم

19

- !

304

- انغر وا خغالا ونعالا
- ا! الذهن لا ير جون للاهنا - إنما نجزون كا كـنتم تعملون

289

52

71.40.

Sis

123

42
729.61
62.55

69
$\tau$
-
-
$\because$

- إنه لن بومن من أومث

أ اووبة بتدرها -

J
-
96 . .
345 . .

نٌ
ـ

30-29

62 22.65.63 45. 44. 86 345 225. 92.

- 344 كل اللذين كفر و! إن بتّو! .

70
71

80

- فبسْرهم بهذاب ألهم
- 
- فطرة الله التي فطر الثناس عليـا
- 

ـ مله الحبة البالفة

- ملها آصفونا . انتَهـنا مــم
- 
- فـا كانوا لهومنوا بها كـذ بوا من قبل

ق

ك

ـ كـاب الله عليمـم
_
-

Zain


Inion

92 . .
-
235 . .
288.214 . .

278 . .
-
149 -
84 . $\quad$ ال

- 134 . 195 . . 92 .
 26 . .
 123 . . 86 . 127 . .

804

- وما كان المومنون لوَشْروا كـانة - وما كنا مینبين حتى نبمث رسوע - ومالي لا أعبد الذي زطرني
 - ومن تدر عليه رزته

86 - يا


21 - يا ال مـ عذاب ألهم :

8 ـ نهرس الاحاديث
_ أنعه 114.118 :

ـ النرون كبلتي هـنا 221 . .
 ـ ادا استنـشت فانثر . واذا استجـرت نأونر . ـ اذا اسنيفظ أحدك.م من نوبه . فلمغـل بده كبل ادخالها في وضوكه : 2278 228

294 . . ـ اذا اشترى أحدكم الشاة الـصراة ـ نهو بخر النظرهن: 213 182 ـ اذا انتمل أهدكم ، فلهبدا بالههـه ـ اذا انتطع شـع أحد كم. فنا همش في نمل واحدة: 178 ـ اذا تومأ احد كم فلهستنشـق بمنغره من الــا. 224 -ُـم لهنٌر•
-anio
334 . ـ اذا شُرب الــ
273.267.265.263

19 $\qquad$

سبع مرات

- اذا ظنتّم مال تحتّوا


287 - . اذا تلت في اخهل ما فيه . فتد افتبته
_ اذا كان اهد كم خائها نم استمظظ أراو الوضو. : 929

206 . . .
305 ـ اذا نودي للصلاة. ادبر الشُهطان ـ اذا وبد أحدكم الغانطـ . ملهبدا به كبل الهـلاة:
 297.296. - اركبا وبلـث

 183 . . بهنز لة الواكـب

ـ ال ـ أسرف رهل على نغسه . حتى اذا حضرته الو فاة : 39
an-iか ـ الم 4 تبّمة حتى تأنها الصـد تة

249 ان 'و اجـا
73 . . 1 | 1 .
95.94.61.60

324
394 أ -- اللهـم اذا أردت بالنـاس فتّة ، فاقبضني الــث 148. . غير مغتون
328 . .
266 ـ أمر - ه - بقتل الكلاب


 167 به الغر

19 . . 78 . 226. - ان الله وتر يعب الوتر

4-min

99
-
24 ـ
286 -

- 41 ان رجلا لم يعهل خهرا كـط - وكان جداهن الناس

23 . إذك ان انبعت عورات الناس . أفسدتم . .
114 • .

243 . . .

13
اخر جنا ونغسه من الجنة :

- ان ناركم هذه جز• من سبعين جز.ا من نار جهنم: 169

74 -
144 - امل الابل امل الجنا.
_ أو غهر ذلك با عانشة . ان الله خلق الجنة وخلق 104 . Lalol $a l$

 205 . . باكـم والومال ال 81 . . اينها مررت بتبر كـافر ، فبشره بالنار 210 -

4

$$
\text { - } 147 \text {. } 1 \text {. }
$$

11 : 11 -

$$
\tau
$$

12
-
$\dot{C}$
244.207.296.205 _ الخراع بالمنمان 88 . . 76 - خـس من الفـرة 3

290
198

- دموه فان لطالب العق متالا - الدهن النصهجة لهـيل مسلم
)
 174. . نعل واحدة

49 . .
ـ الرؤة الحسنة من الر جل الصالع جز• من ستـة
9 واربعهن جز.ا عن النـوة

س
-
117
6
301
م虽 -

ظ

286

- الظم ظلمات عوم الفيامة
$\varepsilon$
247
- 

$$
\dot{\varepsilon}
$$

- الגلام الـني تلـنه الخفـر . طبمـه الله بوم 106.105.86.06 :

طـبه كاخر
208.207. 205
_| الفة بالضهان

842

- فضلت بخصـال

ق


158 -
 335

رجلا يصلهي بالناس
$\overline{4} 2 . \dot{2}=$

5

215

- الكالي.
- 

347
-ر• بین بديه
183 -
39 .
239 . ـ كـان - ص - بنام في ملانه >تى ينغغ نم :مـلي
249
ولا بتو خا

83
ـ كان نعلا رسول الله - ع - بaبالين
98.64 - كـل بني آدم بولد هلم -
322.321

119

214
321
Y Y _ Y -

184
_ Y
 332

 199.198.196 Y 146
Y بتْشْن احدكم الموت لغر نزل به :

276 y Y 879 ما.ه ولد غهره :

888 . . z1 . . . 268 Y Y _ 17 - 12 - الفي آدم موسى • نهع آدم موسى

248 .
ـ

54 . .
248 . .
287 . .

- 68 بال كوم بالفوا في القتل حتى تلوا الولدان : L 842 أجربا مرنهن ـ ما من غازهة تغزو في سـهل الله فتميب فنيهـة . 843.342 . . 1
 113 . .

65 . . - مثل الهجاهد في سبيل الله، كـيثل الصانم التانم الدانم: ، 802
 170 . . الــلهون عند هُروbم -

82 ـ من احب لثا. الله . احب الله لثاهـ - من آشترى ناة مصراة. نهو بالخبار نلانتة 215.213.212. 208 . 204

144

61

- من .
- من شر الناس ذو الو جهين

332 - من كان
 62 من نار بوم القياة

88
E. 3 - المومن باكـل في معى واحد
 324 .

184

- نهى - ص - أن نتلدى السلع
 279. 178. 877 . 276 وخالتها

- نهى - ص - عن بي الشاة - وعي المنلة
- نهي - ص - عن اكل كل دي ناب من السباع:
- نهى - ص - عن تتل الولدان

$$
34 \text {. }
$$

## 0

- هم على الفطرة أ, في الجنة
- مp م ع آباتمم

9
247
118

- الولدان والاطفال خدم أهل الجنج
- 

320 -
 247
انظر من بهن بلي :

## $\checkmark$

- يا مبادي اني حرمت علو 246

129،198
- يؤتى يوم القهاح بأربها : بالـولودت والمعتوه

154 -

## 4 - فهـرس الأكـار

## 1

## - a_en

149

- ادع الله لي بالدوت
- إذا الله انتهى مند شیي فانتهوا والغوا منده . . 132
231.230 . اعوذ باله من شرك باكتمن
- اللم زد ضمفت لوني • وكـبرت سني • وانتشرت 48 . رمبني . ناقشنني اليك غبر مضيع ولا مغرط

169
_ اللمم لا تبلغطا ما نريد
-
267 . . .
102 - إن الشتي بن شتي في بطن أمه
 145 - إن التبر بكلم المبد اذا وضع فه - إن اله خلق آدم من كمهنة لبفها من جمبع الارض: 176 - ان الله لا عطلب من خلته بها الضى علثم وتدر ، 18
ولكن بــا نهى وأمر

ـ ان الملاقكة تضم اجنحتها لطالب الدلم رضى بسا بطلب: 246
ـ انلك كتبت !الي نسأني عن قتل الولدان . 108

163 جز.ا من نار جهنم

- ان 175 ـ أول

183 اول من شّسع عنـان بن عنان

31

- بشر قاتل ابن صفية بالنار

b
104.88 . .

ظ
-
X.2.in
$\varepsilon$
336 - علهكم بالملوات الخهس حهن بنادي بهن .
$\ddot{9}$

- تد تالها رسول الله . ولكن لهس بالذي تذهب الهب : 83

5

269 : 274 . . 251.250 . .

247 . .
ـ كان أهصأب رسول الله - ص - بدخلون أهدهم
256.

الها. - وهم جنب
ـ كان أهحاب النبي - ص - ينتظرون المشا. الآغرة
عتى تخغت رؤوسهم ، مُم يصلون ولا هنوضنـون : 250 ـ كان سالم بن عبد الله بسشي في نعل واحدة . وهو 179 . يصلع الاخري ـ كان علي بن أبي طالب همشي في النعل الواحدة: 180 ـ كانوا بكرهون أن بششي الو جل ذي النعل الواحدة: 180
4.x_2a

23
L
81 .

149
مت نجأة
-
بالظمر •

$18 \overline{5}$. .
 - لا بحل لامرى• مسلم مـهع من أخيه كاهة أن 20 . . log-m \&
31 او t. 274 . . - لقد رالـتـت المحاب النبي •


2-aー\&

168 . . .
-
27.

149

لدعوت به

- ليتني هت
$p$
.
ـ مكسبة فيها بعض الدناءة. خير من مسالة الناس : 330
250 . . .
254 : 335 . هؤلا. الصـوات

9
345 . .

ا أمل المراقى ، تزعهون اني أكذب على رسول


5 - فهرس مصطلـع الحديـث
2. 2.i.

12

18 . . 40 4 pab -
18 . .
16 . . ern e
20 . . |i_n با الاسناد أكثر رواة الووطأ، ووقنه مهعب بن الزبير : 37 . أوتف إبو هلال مذا الحدرث ملى أبي سمهد. ورنعه
89

88 . $c^{l o g}$ os
 120 : 12 دو 126 : 10 : 128 . . $\log _{y}$ y
 180. - Widt cayl enslol

ـ الشك في هذه اللشظة غهر جالز أن بكون من ابن 132 عباس . وانیا الهك من الهعدث عنه

144
147
172 . . ليس اسناد هذا اللفظ بالثالم - حديث مشهور - وعو الهحiوط في هذا الحدبث - مذا الحديث مند أهل العلم فهر ! إسناده ضهعا :
179
234 . .
246 . .
248
263 . .
263 . .
264 - على توانر طرته
265 - بنحو بأحاديث أبي هر برة نهو الرنع

268 .

276 . 289 . . - هذان الاسنادان حسنان - وان لم بكونا بالهو يمن : 815 - لم يرنع هذا الحدثت غهر عبد الوماه

$$
6 \text { - فهرس الجرح والتعديل }
$$

## in

7

8 . .


- طلحة بن !خهى انفرج بحدهث عانُشة فانكروه علبه ،

90 وضیغو• من اجله

106

- رقبة بن مصعلة : ثتة مصهع مامل

122 . . - . . . 278 ـ أصحاب الامعش الثنات : شمبة واضرابه - عبد الر حـان بن عبد الموهن • بصرى نتة .


## - 7 - فشرس و الالمات


(p)
. 339 :
ـ 204 : الدصراتة

- 258 : الهط|

ـ الدناجشة :
-
(ن)

ـ النضر : 45
(1)
-

- الوسواس : 307 297 :

$$
(\varepsilon)
$$

- عجب الذنب : 173

$$
\text { - فـرم مغظع : } 929
$$ ـ الغهلان :

( ف )

$$
\text { - فداد : } 145
$$

$$
\text { ـ الفدادون : } 148
$$

$$
\text { ـ الفطرة: : 66، } 72 \text { ، }
$$

$$
\text { . } 79 \quad 78.77 .76
$$

$$
287 \cdot 93 \cdot 92 \cdot 83
$$

$$
\text { ـ فتر مدگع : } 389
$$

(ل)

- 287 اللي

8 - فهرس الابيات الشعرية



9 - فهرس الاعلام الهتر جم الهم

(1) 24 -
 (2) 32 -
(2) 46 -

(1) 64

(1) 180 - مصلـهـان بن

. 78 .
(I) 147
-
(2) 24

- مجهد بن الولهد الزبيدي
(2) 29 -
(1) 52 -

$$
\begin{align*}
& 10 \text { - فثرس } \\
& \text { الشعوب والقبائل والطوائف } \\
& 85 \cdot 57  \tag{1}\\
& \text { ـ الاعراب : } 12 \text { ، } 198 \\
& \text { - } 92 \text { : الانببا. } \\
& \text { 328 ، } 104 \text { : } \\
& \text { ــ ألـل الباديــ : 195. } 196 \\
& \text { ـ أهر البدع : } 95 \\
& \text { ـ أل } \\
& \text { ـ الـل الثنور : } 140 \\
& \text { ـ أـل } \\
& \text { - اهل الحدهث : } 20 \text {. } 277 \text {. } \\
& 282 \\
& \text { ـ } \\
& \text { ـ } 205 \text { : امل الحباز } \\
& \text { ـ امل الذه : } 184 \\
& \text { ـ أنباع أبي الزناد : } \\
& \text { ـ المحاب ابن شهاب } 18 \text { ، } 18 \text {. }
\end{align*}
$$

271. 269
ـ أصماب أبي هربرة: 130
ـ أهحـاب داود : 250 .
338.816
ـ أصماب الرأي :
ـ 85 ـ الصقاب الصري
ـ أمحاب سصل : 264
ـ أمهاب الشانمـي : 52 .
306 . 281 . 272
ـ المحاب عبد الـلك : 10 .

$$
\begin{aligned}
& 818 \text { : 造 } 1 \text { - } \\
& \text {. } 59 \text {. الهسر كو } \\
& 182 \\
& \text { (ب) } \\
& 88.85 .82 \text { : بنو T } 8 \text { - } \\
& \text { - } \\
& \text {. } \\
& \text { - } \\
& \text {. } 109 \text { : } \\
& \text { (س) } \\
& \text {. } 261 \text { : } \\
& \text { ( ) } \\
& 274 \text { : ال } \\
& \text {. } 168 \text { : } \\
& \text { (ص) } \\
& \text {. } 104.27 \text { : بـل } \\
& .867 .846 \\
& \text { (e) } \\
& \text {. } 219 \text {. } 209 \text { : } \\
& \text { ـ } 184 \text { : اعل الربغ } \\
& \text { ـ } 90 \text { : امل السنة } \\
& \text { ـ الـ الـ السهر : } 341 \\
& \text {. } 181 \text { الصحرا. : } 142 \\
& \text { ـ أ } \\
& \text { 208 ، } 205 \text {. } \\
& 270 \\
& \text {. } \\
& \text {. } 253 \text {. } 122 \text {. } 121 \text {. } 88 \\
& \text { 349.844 .288 .267 . 266 } \\
& \text { - اهل المهود : } 195 \\
& \text { - } \\
& \text { 111. } 50
\end{aligned}
$$

. 197 . 196
ـ امل الكونة : 106
ـ امل اللغـة : 160 . 189 .
207.264. 171
ـ أهل الهداكن : 149
. 186.81 : الـل
813

( ())

$$
.135 \cdot 128
$$

- ال 318
--
. 96 . 90 . 90 :
. 11* . 112 . 111 . 97
.157 . $139 \quad 1 \times 8$. 137
. 267 - 254 . 247 • 162 201
- المشر كون : 111 . 118 .
- 124 . 122 . 119 . 118
.184 .182
. 300 . 299 . 121

$$
\text { ـ الــرب : 52، 56 . } 52 \text {. }
$$

$$
.172 \cdot 177 \cdot 155.71
$$

$$
812 \cdot 193
$$ $812 \cdot 193$

. 47 . 42.29 : .
. 133.132 . 75 . 68 . 66
. 209 . 180 . 135 . 134
. 293 . 267 . 259 . 241 312.805 . 297
-
-

## (i)

. 192 . 51 :

- 269 • 267 • 254 • 258

297 • 29y • 290 • 282

- 253.187 :

271

. 282

$$
\begin{aligned}
& 11 \text { - فهرس البلدان والاماكن } \\
& \text { (2) } \\
& \text { ـ المر ات: 205، 268. 246، } 270 \\
& \text { (ق) } \\
& \text { - القيروان : } \\
& \text { (3) } \\
& \text { 0. . } 7 \text { : الكونها } \\
& \text { (f) } \\
& \text { - } 81 \text {. الهد } \\
& 314 \text {. } 318 \text {. } 811 \\
& \text { ـ الـشُرد : } 142 \\
& \text { - } 209 \text { : معدن بني سلم } \\
& \text { 816. } 813 \text { : } \\
& \text { ـ أرض الروم : } 148 \text {. } \\
& \text { (ب) } \\
& \text { - } 149 \text {. } 18 \text { : } \\
& \text { بيت الـددم : } 145 \\
& \text { (c) } \\
& \text { - } \\
& \text { ( } 1 \text { ) } \\
& \text { - الربغ : } 194 \\
& \text { (0) } \\
& \text { - } 169 \text { الشار : }
\end{aligned}
$$

12 - فهر س مصوادر التحقيت

- الاستيعاب لابن ڤبد البر - تحتهت البجاوي مطبهة نمضة مصر - التاربغ الكبير لابخاري طبع حبدر آباد (18R1 ه) .
- الترغهج والتر هيب للهنذري - دار احهاه التراث المربي ههر وت


الاورـاف والشؤون الاسلامبه - المغـرب .
- تهذهب التمذبب لابن هجر طبّع دار مادر بيروت - جاهـع بهان العلم ونضله لابرن عبد الب.ر مطبسة العاصمة بالتاهـرة (1968) .
- الجاهع الصفير بشر فضن التده
(1971 - 1956)
- جذوة المقتبس المحميدي - نشر العطار مطبمة السمادة مصر (1952).
- الجرع والتهدبل لابن البي حانم الرازي ط حهدر آباد ـ المند
- 
- سنن أبي داود ـ مطبعة هصطغى البابى الحلبى : 1971 ـ 1951

- سنن النساكي بشرع اللسووطي وحاشهة السندى - دار احباه .

التراث الهر:-ه - بهووت لبنان .

- شرع الزدثاني على الموطا ـ .

$$
\text { . } 1986-1886
$$

 مصطنى البابي الدلبي : 1978 - 1959 . - هون المعبود ملى سنن ابي داود المعدد اهرف ـ نشر دار الككاب الهرمهي - بيروت لبنان
ـ الفتع الكبهر للسهوطي - نشر دار الكناب العربي - بهروت لبنان (1890 . 1971) .

- مجهع الزوائد للهثيثم - مؤسسة الاعلـى للهطبوطات - بهر وت
. (1971 - 1890)
- مسند احهد طبع دار مادر بهروت ( 1889 ـ 1989) . - مسند الممهلي - تمهبت حبهب الاعظلي - مكبة المننى ـ التاهرة.
- مصنف عبد الوزاق - طبع دار التلم - بهروت .
- معبم البلـدان لبااتوت الaمسوي طلبـع دار مادر - بيسروت (1952 - 1873)
 . 1378 : 18 :

ومنسغ (ني. ب.) طبع لمون (1978) .
- الـوطا رواءا غمهى - طبع دار النغانس .


$$
\text { للنهوْون الاسلامهة : } 1887 \text { - } 1967 \text {. }
$$

ـ النهاية لابن الاثهر ط عهسى البابسي الحلبي (1971 - 1952) . - مهزان الامتدال للذهبي طبع عهسى البابي الملبي (1382 ـ 1982).

| صواب | L | $v$ | $\sim$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الحـكم | c | 1 | 8 |
| بعـ1 | 1-a | 4 | 16 |
| مسن هذا الامـر | هــذا | 6 | 19 |
| اخر | احرجي | 1 | 31 |
| 6اند | هاكد | 7 | 42 |
| -وما كدروا الله* | وتددرا | 9 | 48 |
| 81 | $y$ | 8 | 50 |
| مسكبنـL | مسعهنج | 10 | 51 |
| Bالك | J. | 13 | 65 |
| حنى لا انیل | هنى ا'نقل | 17 | 64 |
| متلـع | عغنع | 2 | 67 |
| الساكـ | السالهة | 2 | 70 |
| وعمـر\| | وعصـر | 1 | 96 |
| إن | ابن | 2 | 114 |
| والوو.ودة | واللو.دة | 14 | 118 |
| 184 | 1840: 1 | 19 | 127 |
| ه0 | ح | 17 | 147 |


| \|g-es | 198 | 1 | 149 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| الجإٌبة | الحالية | 17 | 155 |
| $\int d_{1}$ | بدل | 1 | 188 |
| منبوب | منغب | 11 | 141 |
| يٌوضْونون | ينو | 18 | 148 |
| ه0ld | ه0 | 11 | 149 |
| امن \%- | قـر | 18 | 259 |
| زم | $p$ | 6 | 261 |
| الها | لها | 15 | 870 |
| ا | ¢ | 10 | 885 |
| La>LS: | intion | 0 | 282 |
| وبك | وو:لك | 5 | . 298 |
| 6أوا | 1,96 | 7 | 810 |
| الز غر فن | الر | 21 | 846 |

